## جَماليَّاتُ الطَّبيعةِ

في (الشّهرِ الموصليّي في القرنِ الثّانَي عشر للهجرةِ)
أ.م... شريف بشير أحمد
قسم اللفة العربية
كلية الآداب / جامعة الموصل


## ملخص البحث:

 لللجرة) بوصْْها مظهرًا من مظاهرِ الكونِ وجمالياتهِ الحسيَّةِ و المعنويَّةِ، ومصدرًا من الِّا
 ويقومُ تصويرُ الطبيعةِ تصويرًا شعريًّا على الانسجامِ، و التفاعلِ الحسيٌّ الذي يَنطوي على فيمةٍ وفكرةٍ معًا؛ لأنَّ المو قفَ من الطبيعةِ مرتبطُّ بالحياةِ بأثشكال حسيَّةِ. وتتهضُ العلاقةُ بين الثاعرِ الموصليِّ والطبيعةِ على التشابُّهِ والثآلَفِ والتداعي
 الطبيعةَ في الوجودِ الو اقعيِّ و الشِعرِيِّ مَبعُ الجمالِ الكونيِّ؛ ولأنَّ كلَّ ما يُحيطُ بالشاعرِ من موجوداتٍ جزءء حيويٌّ من عالمِ الطبيعةِ الذي يتحولَّل من صيغةٍ جامدةٍ إلى عو المَ حيةٍ ناطقةٍ مُتحرِّكةٍ بالوعي و اللغةِ و الصورٍِ بأُطُرُ مجازِيَّةٍ ذات أبعادٍ موضو عيَّةٍ وفنيَّةٍ وتشكَّت الطبيعةُ في (الشعر الموصليًّ) بقصـائدَ مسنقلةٍ، ومقطو عاتٍ تتداخلَّ جماليًّا مع موضو عاتٍ أُخرَ تُعطي انطباعًا للقار عئ بأئَه يُشاهدُ لوحةً تتتاعَى فيها الصورُ، وتتغيرُ الدالالاتُ



# The aesthetics of Nature in (the Mosuli poetry in the Twelfth century A. H.) 

Asst. Prof. Shareef Basheer Ahmed Department of Arabic<br>College of Arts / Mosul University


#### Abstract

: Nature possesses a descriptive and aesthetic value in the Mosuli poetry in the Twelfth century A. H., as one of the universe aspects and rich source that enriches the poetic experience from the objective and formational point of view as well as an important component of the human life. Portraying nature poetically relies on harmony and sensual interaction which involve value and an idea because the attitude towards nature is tightly connected with life in a sensational way.

Accordingly the relationship between the Mosuli poet and nature depends on similarity, intimacy, ideas repetition, and interaction It reflects a flow of feelings notions and contemplation; because nature in the real and poetic aspects is the spring of universal beauty. As all the surroundings of the poet are considered vital part of nature which change from abstraction into vivid and conscious world, they which are characterized and driven with consciousness, language and images with metaphoric frames that have objective and artistic dimensions.

Nature in the Mosuli Poetry is characterized by independent poets and sonatas It is interrelated with other topics which gives the reader the impression that he is looking at a painting in which images are successive and meanings are changing with the change of the context and vision. Aesthertics of nature can be put under the heading of the relative structure of beauty. Each poetic text contains artistic values that holds aesthetic frameworks.


## جمالياتُ المكانِ (من الديار إلى الأطلال):

 يُحرِّكها الإدر الكُ والإِقناعُ والتلقي الجماليِّ؛ لأنَّ المكانَ في عالمُ الطبيعةٍ و اقتحيٌ ماديٌّ، وليس
 مُنتخَبةً من مكوِّناتِ الجمال الحسيً في الطبيعةٍ ذاتِهِا.
وَصلتْ إلينا نماذجُ كثيرةٌ من الشعر الموصليٍ في القرن الثاني عشر للهجرة، تناولَ
 نفسيًّا للشاعرِ في فرحكِ وحزنهِ؛ لأنه مرتبطُ بييئتِهِ التي يفضلُها ويعشقُ جمالها؛ إذ امتلأتْ

نفسُّه وعينُه من ألقُ الطبيعةِ وجماليَّاتها في حقولها، ورياضها، وأنهار ها، ونجومها، وطيور ها وأماكنِها، فأخرجَها إخر اجاً جماليًّا حافلاً بالحياة و الحركة باللغة الشعرية. و الموصلُ فضاءٌ شعريٌّ جماليٌّ له دلالاتٌ مكانيَّةٌ بوصفها بلدةً بخيراتٍ ونِعْمِ كثيرةٍ تجعلُ النفسَ مبَّلةً للمكوثِ فيها، وقد دعا الشعر اءُ إلىى الإقامة فيها، وبذلكَ ((يتوصتَّونَ إلى
 يوسف الخطيب (ت § ! ا(هــ/

## فإنهـــــــا مَوصـــــلـلُ الآلاءِ والـــــنِّعمِ

 و الدعوةٌ إلى الإقامةٍ في (الموصل / الحدباء) بفعلِ الأمرِ (أَقْمْ) دعوةٌ جماليَّةٌ - إنسانيَّةٌ،
 بعلميَّتِهِ ولقبِهِ (الموصل ــط الحدباء) الموصولَيْن بالبلدةٍ بصيغةِ الجمع التي تحتملُ التخصيصَ، في إثنارةٍ إلى الملاصقةٍِ المكانيَّةِ بين الأنا والديارِ مُلاصقةً جماليَّةً ـ بلاغيَّةً لاتقبلُ الفصلَ أو
 الرؤيَّةِ؛ فإذا هي ذات غيثث متصلٍ وزر عٍ وثمرٍ وافِرَين، كما ذكرَ الثشاعرُ حسن عبد الباقي
(') (الشخصانية: أمانويل مونيه، ترجمة: محمود جمول، ص 17 . 17 ( الم


 19V تحقيق : سعيد الليوه جي ، مطبعة الجمهورية ، الموصل ، ITVV ام : IV9- IVT/K ، موسوعة أعــلام الموصل : بسام إدريس الجلبي ، الناشر : وحدة الحدباء للطباعة والنــشر ، كليــة الحـدباء الجامعــة ، . (

 علي البصري ، مطبعة دار البصري ، بغداد




إذ يقول (') :








بــاغٍ يمــوتُ وألـــفُ طَــاغٍ يُخنـــقُ






 الآخرْ، ودلالةُ وبورِنا (نـن)










$$
\text { (' ) ديو ان حسن عبد الباقي الموصلي: ص } 70 .
$$






$$
. r . .-19 \wedge / 1
$$

(") شمامة العنبر ، ص £ عاM.


تتمظهرُ جماليَّاتُ المكانِ في (الموصل / الحدباء) بوصفها بلدةً آمنةً مُطمئَّنَة في فعلَين من جنسٍ واحدٍ (يَرعى وتضرعى)، وفعلَين متعالقَين: (تزهو) بدلالتِهِ المعنويَّةِ على الزهوِ
 ربيعيةً، ثم تلتحمُ الأفعالُ الأربعةُ في سياق (الرداء الأخضر

 إلى دلائلَ بصريَّةٍ، وعنصرٌ من عناصرِ التكوينِ الشِّعري، وصياغةِ التجربةِ الشُّوريَّةِ؛ لذلكَ وصفَ شعر اءُ الموصلِ أماكنَ مدينتهم ومناطقَها عند مرورِِه بها وصفًا جماليًّا، ذاكرينَ أسماءها مُشيرين إلى جمالِ طبيعتها؛ ومن هؤ لاء الشعراء عثمان بكتاش الموصلي (


وبِنْــــتـتُ أز هـــــــارِ الرُّــــــى والآبِ
والدْخلْ إلى الروضِ بغيــرِ واسِــطـهُ(ب) وامْـــش إليهــــا المـــشيةَ الهـوينــــــه حَيِّثْ عــن الربيــِّ أو عــنْ جعفـرِ

 فْزْـــيَ لَحَمْنــري هـــــْنِ الأمــــــاكنُ

للهُ أرضُ الموصِيــــــلـل الحَـــــــــباءِ


 وإن تـــرمْ وصـــفَ الرُّـــى و الأنهـــرِ



 بكتاش الموصلي : أحمد حسين الساداني ، رسالة دكتور اه (غير منشورة) كلية الآداب ، جامعة الموصل ،


(") وادي الدير : يقصدُ به دير سعيد ، وتقع بقاياه جنوبي الموصل ، ينظر : الديارات : أبو الحسن علي بـــن

 أماكن نز هة الناس في الربيع ، ينظر : جوامع الموصل في مختلف العصور : سعيد الديوه جي ، مطبعة شفيق ، بغداد ، r rar r rll :

يتعجَّبُ الثناعرُ من جمالِ المدينةِ و أوديتها وأديرتِها بأسلوبِ يُغري فيهِ المتلقي بالتخيُلِ الذهنيٍّ والرؤيةِ المباشرةٍ لجمالياتِهِا، في دعوةٍ ضمنيةٍ لزيارتها، ومُشاهدةٍ معالمِهِا التي تثيرُ البهجةَ، وتبعث على السرورِ بالجمال، ثم يعمدُ إلى تشخيصبِها باستخدامِ الفعلِ (لَبِسَتْ) المسبوقِ بـ (كم العدديَّة / التكثيرية) ليشبهَها بفتاةٍ جميلةٍ ترتنـي بردةً خضر اءَ في الربيع؛ لِيرسِّخ شهرةَ الموصل بكنيةٍ جماليةٍ تتموضعُ فيها (أمُّ الربيعين) لطولِ ربيعهِا ونضـارتـهِ؛ ثُ يميلُ إلى ذكرِ
 أفعالَ الأمرِ المجازيَّ (ادخل، بادرْ، امشِ، اسبقْ، حَدِّث، مِلْ، انتهزْ)؛ ليغريَ المتلقي بأن يحدِّق النظرَ في جمالِ تلك الأماكنِ، ويتلذذَ بالنظرِ إليها بدخولها والمشي فيها؛ مُوظِّاًا الجناسَ التامَّ في لفظتَي (الو اسطة) في البيت الثالث، فالو اسطةُ الأولى مكانيةٌ، و الو اسطةُ الثانيةُ آليةٌ:
 وتظهرُ عنايةُ الشاعرِ بجماليَّاتِ المكانِ اللونيةِ بذكرِ الألفاظٍِ الدالةِ عليه (خضر اء، أزهار، العشب)، ووظَّف في صورتهِ الحركةَ بمفرداتٍ دالةٍ عليها منها: (ادخلْ المشي، الهوينة، السبق، لا ثلتفت، ملِ). وللطبيعةِ المكانيةِ وبيئة الشاعر التي يعيشُ فيها، دفْقٌ خاصٌ في نفسيته ، فيعطيها لوناً خاصنًّا، وقيمةً جماليَّةً، وأهميةً كبيرةً؛ إذ يلُونّها برؤيتِهِ ووَعيهِ ونفسيَّتِهِ ، محاو لاً الانتقالَ بذاتهِ
 يحملُ أفكارَ الثاعرِ ومضامينَهُ الاجتماعيةَ و النفسيةَ و اللياسيةَ، وصوتَهُ الذي يتردَّذُ في جَنباتِ النَّص، ويحنضنُ عو املَ الخوفِ من المجهول، ورُهابَ المفاجأةِ؛ إذ نجدُ الثاعر عصام الدين وِن



وادفـــِ الأحْــزانَ عنّــي والــشُجونْ





 أمين بن خير اله الخطيب العمري • طبعه ونشره : سعيد الديوه جي ، مطبعة الهـف، الموصل 900 ام : (
 رسالة دكتور اه (غبر منشورة)؛ بإشثر اف: أ.د. عبد الوهاب محمد علي العدواني، كلية الآداب - جامعــة

يجنحُ الثاعرُ إلى عو المٌ الطبيعة بوصفها مكانًا يتخللةُ الجمالُ، ليتخلَّص من التأزُمُ
النفسيِّ؛ لأنَّ الطبيعةَ سخيَّةٌ بصور ها السمعيةٍ (نغمات الهز ار )، و البصريةِ المتحرِّكةِ (نثرِ الجلَّنار)؛ إذ يطلبُ الثاعرُ من الآخر : (هات، ادفع، أرِّ، أزِحْ) فعلاً إِجابيًّا ليؤكذَ حرصنَ
 (الهموم، و السموم)؛ لتترسَّخِ معاناتُُ الو اقِيَّةُ - المكانيةُ في ذهنِ المتّلقي. ويَتأمَّلُ الشَّاعرُ في الوجودِ و الطبيعَّةِ، ويتحرَّكُ فيهها حتى يغدوَ التأمُلُ فيهما مُتصـلا

 الطبيعةُ المكانيةُ بالغربةِ التي يمرُ بها الثاعرُ ، فيكوِّنُ بالقولِ الشعريِّ علاقةً بين الشعورِ بالغربةِ اللكانيَّةِ وجمالياتِ الطبيعةِ ، فنتداخل صورُ الطبيعةِ الجماليَّةِ مع الذكريات الجميلةِ،
 الطبيعةَ العر افقَّةَ المرتبطةَ بحالةٍ انفعاليةٍ بلجوئدهِ إلى تصوير ها، إذ يقول(؟):

فأثارَ في الأحـشاءِ ذكــــرَ الموصــلِ جَنحتْ إلى ذْكْـر الحِمَــى والمنــــازلِ
 أصبحت عــن تلـــكَ البقـــاعِ بمعـزلِ

 هـــل أعــشَبتْ بهو اطـــل المتنـــزل؟ بـج
 ممَّــنْ تُــشُدَ إلــــى ذُراهــــــا أَرْطُــــي


 هــــتِ الحـــيث عـــن العــراقِ فــإلنـي أيـــنَ العـــراق وســــاكنوه لمــــنْ غـــــا مــــا حــــال هاتيـــــك المعاهـــــ بِعـــنا؟ هــل جادهَــا صـــوبُ لالعهـــادِ عــشيةًّب حيّــى الحيَـــا تلــــك الرحـــاب وإنْ نــــأت
 تكشفُ المفرداتُ المكانيةُ حضورَ الوطنِ في خيالِ الثاعرِ وعقلدِ حضورًا جماليًّا ونفسيًّا تفاعليًّا: (العر اق ، الموصل ، الحمى ، المنازل ، البقاع ، المعاهد ، الربع ، الرحاب)، وترتبطُ الصورُ المكانيةُ بنظرةِ الثاعرِ الثموليةِ للوطنِ ، وتحملُ معانيَ الحنينِ والشوقِ
(') جماليات الفنون: د. كمال عبد، ص ه^.
(
(") الروض النضر : موسوعة أعلام الموصل :
 النفسيَّ المظلمَ ؛ فحين يكونُ غريباً يستحيلُ البرقُ قناةً اتصال بينه وبين الوطن . والانقطاعُ في الواقع عن الوطنِ بالغربةِ يُعوِّضهُ الثشاعرُ بالتأملِ في جماليَّاتِ الطبيعةِ تخيُّلاً، فالوطنُ يعيشُ في كيانهِ ، وتوظيفةُ لصورِ الطبيعةٍ يرسِّخُ معاناتهِ في ذهن الدنّلقي ؛ إذ شخَّصنَ البرق وصَغَّهُ إبى (البريق) بأسلوبِ النداء ، وهو حريصنٌ على أن يسألَ عن حركةِ الهطرِ الطبيعيَّةِ

 خصوصيتُهُ، وتأثيرْهُ النفسيُّ والجماليُ على الذاتِ الثاعرةِ؛ لكنَّ (اللوصل) تُتلُ بؤرَّ
 في البيتينِ الخامسِ و التاسع، لأنَّ عبارةً (ذكر الموصل) في البيتِ الأولِ تُحَدُ فعلاً لسانيًّا شفاهيًّا
تحولّ إلى نسق كتابيٍ - شعريًّ.

ويومَ ينظرُ الشَّاعرُ إلى الديار بوصفِهِا جزءًا من جماليات الطَّيَيعةٍ ينظرُ ذانَّهُ فيها؛

 الديارِ الحجازيةِ ، وإظهارِ الشُوقِ والحنينِ إليها ، وذكْرِ ما يعتريها من ظروفٍ مناخيةٍ


حَـاملاً مــنْ عــرفِهْم ريْــــا ثمامــا






 تكثفُ الأبياتُ صلةُ حميمةً، ور ابطةَ انتماءٍ قويةً بين الثاعرِ وبين الأماكنِ الحجازيةِ من جانبٍ ، وبينه وبين ساكيها من جانبٍ آخر، وتمتلُ الطبيعةُ الحجازيَّةُ (البؤرةً) التي ينطلقُ




عامرةٍ دلالةً جماليَّةً كامنةً تُغايرُ دلالةَ الأطلال في الأذهان؛ وكأنَّها طلائعُ الديار العَوَالي وظو اهرُِها التي تبدو للقادِمِ إليها من بعيدٍ. ويتشوَّقُ عصامُ الدين عثمان بن علي العمري إلى (مكَّة والعقيق) في نجدٍ والحجاز، ، بوصنْهِما من الأماكنِ / الديارِ التي تُشكِلٌ عالمًا له خصوصيَّةٌ دينيَّةٌ ضمنَ عو المِ الطبيعةِ،


 نــــارَ نجـــاٍ عرفْتُهُــا مـــنْ صنَــفاهَا





تكشف الأبياتُ خصوصيَّةَ الديارِ الحجازيَّةِ في الذاتِ الو اعبةِ التي تجعلُها بؤرةً مُشُعَّةً
بالقيمِ الجماليَّةِ والرؤى الدينيةِ في سياقِ من الشوق ِ الوجدانيِّ - الصوفيِّ، والحلمِ المعُلْن. وتوظيفُ (النارِ) ثلاثْ مراتٍ في البيتينِ الثالثِ والر ابع يحوّلها تحويلاً تتتاصُ فيهِ مع النارِ التي آنسَها موسى (عليه السلام) دلالَةَ الهدايةِ و النبو ءةٍ و التكليف؛ ممَّا يجعلُ التو افُقَ بين

 بالحياةِ والحركةِ، تُضـافُ إلى حياتِها وحركتِهِا، بمزج ألو انِها وظلالِها بألوانٍ وظهالٍ نفسيَّةٍ مُفعمةٍ بالحياةِ و الحيويَّةٍ؛ إذ يمنحُ الشاعرُ (الأطلالَ والديارَ) عو اطفَه فيؤنِسُها ويُؤنْنِنُها، ويأنسُ بها، ويُوظِّفها توظيفًا شعريًّا جماليًّا باللغةِ و المجازِ
 تؤثِّرُ في الحسِّ و النفس، وتحملُ تصورُ اتٍٍ مؤلمةً من صورِ الحياةٍ الماضيةٍ التي تتركُ آثنار ها في الوعي والو اقع، ، وتُحرِّكُ الرؤى. وما زالتْ الصورةُ الموروثةُ التي رسمَها الثاعرُ العربيُ القديُُ راسخةً في مخيالِ الثاعرِ الموصليِّ في القرن الثاني عشر للهجرة ، فذكرُ الديارِ أمرِ شائع" عند الشعر اء ، وظاهرةٌ فنيةٌ وموضو عيَّةٌ لها دلالاتٌ نفسيةٌ و وجتماعيةٌ وجماليَّةٌ؛ لأنَّ الثاعرَ يصفُ المنازلَ و الديارَ بوصفها أماكنَ لها حيو اتُها و أنسامُها وأنساغُها، ويسألُ رسومَها ولاءِ وأطلالَها عن أهلِها، ويرسمُ لوحةً طلليةً أثثارتْها في نفسِهِ أحزانُ الفر اقِ و اللوعةِ والأسىى ؛ لتتهملَ دمو عُه على أطلالٍ وديارٍ ليست دَو ارِس. وللطبيعةِ دورٌ فاعِلٌ في الوقفةِ الطلليةِ وقفةً

تأمليَّةً جماليَّةً، مثل مقدمةِ قصيدة محدد بن مصطفى الغلامي التي مدح فيها الو الي حسين باثـا






 سَـــــواداً كعــــيش المُــــستـتهامِ المفنـــــِ


 وعزراءَ أمـسـى الحُسـنْنُ يحـسدُ قِـدَّها


 إنَّ الرُّسومَ و الأثافيَ و الدِّمنَ غائبةٌ عن و اقع الثاعرِ الذي يعيشُُُ في الموصل؛ لكنها حاضرةٌ في نفسهِ، وذاكرتهِ الشعريَّةِ، وفي الصورةِ وهو وهِ يصفُ الديارَ. ولعلَّ استخدام فعل الأمر (سلْ) بدلُ على حبرتهِ ومعاناته ، وصر اعهِ مع الطبيعةِ وتعاقُبِ الزمن ، فضلاً عن صورِ الذكرياتِ المتر اكمةِ التي تعيشُ في وجدانهِ، و الحنينِ الذي لا يفارقُُهُ فجعل الشاعرُ يشبهُ عيشَه بالليلِ المظلمِ الذي يرمزُ إلى معاناتِِهِ وتلعبُ الرؤيةُ البصريةُ دور اً فاعلاً في رسمِ الصورةِ المظلمةِ التي تعكسُ رؤيةَ الشاعرِ لو اقعهِ الذي تَفوَقَّ فيهِ الألمُ على الأملِ، والإحباطُ على الحلم؛ حتى يسنقرَّ المدورحُ في المتنِ الموضوعيٌ للقصيدةٍ أملاً مرجوًّا، وحلمًا مرتفبًا يطردُ الألمَ، ويدفنُ اليأسِ.
وتَحْنفي (المقدِّمةُ) بالأطلالِ (الرسْم - الدَّار) المرتبطةِ بالحركةِ (الرُّكبان)، و الاغترابِ (أطلال معهدِ) والرحلةِ المضمَّنةِ في الفعلِ (يخبر)، وتعتتي بجغر افيَّةِ المكانِ وتحديدِ بِلميَّةٍ صريحةٍ (دار المالكيَّة) قياسًا على الخصوبةٍ النتي تمثِّلُها المر أةُ الحاضرةٌ فُ في الوعي و المقدِّمةِ
 الذاكرةِ الشعريةِ حتى القرن الثاني عشر للهجرةِ.




والصَّحر اءُ في الوجودِ الجغر افي" مكانٌ واقعيٌّ حقيقيٌّ، وفي الثُّعرِ الموصليٍ محاكاةٍ

 مختلفةٍ مُستقاةٍ من الذَّكرةٍ والرِّحلةٍ و المشاهِهَةِّة.

ويُكثرُ الثاعرُ الموصليُّ من تصويرِ الصحراء في قصائدِهِ ، ولاحظنا من استقراء
صُورِ الطبيعةٍ المكانيَّةٍ في (الثعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرة)، أنَّ الثاعرَ يرنادُ
 و البساتينُ، وتَسْرِ الحياةُ في عو المِ الطبيعةٍ جامِدِها وحيِّها في فضاءٌ القصيدةٍ حينَ يتحرَّكُ الشاعرُ داخلَ الطبيعةٍ والأشياءٌ في علاقِةٍ اتفاقِ ووفاقِ، تحتضنُ الحسيَّ في حوارٍِ مِ مع الوجودِ؛ لكنَّه أدركَ أنَّ الطبيعةَ الصَّحَر اويَّةَ ميدانٌ من ميادينِ البطولةِ و الفروسيةِ الو اقعيَّةِ أو




التي جابَها والي الموصلِ الحاج حسين باثنا الجليلي، لمقاتلَةٍ خصومِهِ وأعائه، إذ يقول(؟) :


 صورَّ الشاعرُ سعةً الصحر اء، وتر اميَ أطر افها، وحَرَّها في فَفْرِها، بوصفها مكانًا مجهولَ المعالمٍ والقسماتِ في رحلةٍ قطعَها (الوالي / المدورح) الجليلي مُعيرًا على خصومهِ قاصداً ترسيخَ شجاعتهِ في ذهن المتلقي، ويكثفُ نكرارٌ لفظةِ (الفلاة) عن رؤيةٍ الثاعرِ للورِِ (الكلمة) في رسمِ اللضامينِ التي تُكرِّنُ الصورةَ الشعريةَ. وتُظهرُ مفردةُ (الهجير) وقتَ الظهيرةِ شديد الحرارة ؛ ليصورٌ الشاعرُ الإحساسنَ بالمعاناةٍ والمكابدِة، ويؤكدَ قوةَ جيشِ الوالي، وقدرتَهُ على التحمل، والصبرِ، والحركةِ، إذ نَرتبطُ الصَّحر اءُ في الأذهْانِ بالجفافِ
 وبقيمٍ جماليَّةٍ تكاد تكون خَافيةً خافتةً.
(') تتظر ترجمته وأخباره في : الروض النضر : Y ('

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## جماليانُّ الرياضِِ ودلالاتُ اللونِ:



 و اللحنُ والنغزُ؛ إذ يعتقُّ (الثاعرُ الموصليٌّ) أنَّ الربيعَ موسمُ الجمالِ والجالِ والحياةِ، وشكَّلَ يومُ (النوروزِ) مُناسبةً جماليَةً يقتتصُها الموصليونَ في فصل الربيع، يجتمعونَ فيها في أحضانِ رياضِ الطبيعةِ التي تكتنبيِ بأثؤ ابِ من الألفق الأخضرِ، وتتسمُ بالجمالِ الواقعيٍ والنفسيِّ، وتحملُ آمالاً بالخصوبةِ و الحيويَّةٍ والحياةِ. يقولُ حسن عبد الباقي الموصلي("):
 وعلى رُبـاهُ مــنَ الــشَّقيقِ بجــادُه
 لم أنْنَ جوسنَقَهُ المنمــنمَ صـــغُهُ وَظَفَّ الشاعرُ اللونَين (الأصفرَ والأحمرَ) في مشهٍٍ من مشاهٍٍِ الجمالِ الطبيعيٍ في



 جمالياتٍ الربيع، ثم ينثرُها في يومٍ تتر اقصنُ فيه الرياضنُ في (الجوسقّ) الذي تحفُّهُ الألوانُ،
 شابٌ يافعّ يُوسفيُ الطلَّعةٍ تعلوهُ الصَّبَابة، ويستمتعُ بالصبًّا والصَّبا في لوحةٍ جماليَّةٍ رسَمَتْها ألوانُ الربيع.
إنَّ الطبيعةَ الروضيَّةَ والشعرَ مظهر انِ من مظاهرِ الوجودِ الجماليٍ الماديِّ والمعنويًّ، و إذا كانت الطبيعةُ اللونيَّةُ تُكيلاً قائمًا؛ فإنَّ شعرَ الروضيَّاتِ الطبيعيَّةٍ إعادةُ تشكيل لا تَفصلُ


 جمالئات طبيعةٍ الموصلِ ورياضِِها وألوانِها في القرنِ الثاني عشر للهجرة حبًا لها، إذ يُعبرُ
(') ديوان حسن عبد الباقي الموصلي: ص Vr . .
 اللذين يدلان على حبهِ للموصل و الطبيعة الروضيَّةِ معاً ، في مطلع قصيدةٍ يقولُ فيها(٪) :

 تحكي ببهجتِهــا الجَـواري الهــنَّسِ طرَبًـــا لبهجــــةِ وردِهـــا المتـــورِّسِ
 و الخـــالُ فـــي فيــهِ كمــسْكُ أنفَــس وكــذْلك الغــضض العيـــون النــرجس
 والستُحْبُ تُبدي القطـْـرَ عنــــ تـــنفُس
 أو روضـــةٌ عبَـــثَ النــسيمُ بزهرهِهــــا فَبَتَتْ بها الأثشــجارُ شِــبْهَ عَــرائسٍ رَّهــصَتْ بلابِلُهَــا علــــى أغــــصانِها

 والأقحــــوانُ الثغــــرُ منـــــهـ باســـــة يختالُ في قــضب الزبرْجَــِ مَازحـًا والوُرْقُ تشثدو و الغُــصونُ رَوْ اقــصن يرسُ الثناعرُ باللغةِ لوحةً طبيعيةً جماليَّةً مُنتشيةً بالألوانِ، فالروضُ يداعبُ النسيمُ ، أزهارَه، ويكسوها الندى حُلَّةً تشبهُ السندسَ، والأشجارُ عَرُ ائسُ تُحاكي الكو اكبَ المضيئةَ و البلابلُ ترقصن على أفنانِها طرباً ، والأغصـانُ يُعانقها الياسمينُ، ثم يخلُ الثاعرُ على الأز هارِ الصِّفاتِ الإنسانيةَ المشخصنةَ ، فالخالُ ينشرُ من فيبِ عطر اً ور ائحـةً زكيةً ، و الأقحوانُ
 الأنظار، و(الفم، والثغر، والعين، والرأس) أجز اءٌ إنسانيةٌ يوظفّها الشاعرُ في رسم صورتـهِ
 يُحِسُ القارئ أنها تُصورُ أثشخاصاً تصدرُ عنهم هذهِ الأفعالُ؛ مما يُكسبُ الصورةَ الحيويةَ و الفاعليةَ . وقد ألحَّ الشاعرُ على نقل تفاصيلِ صورةٍ الروضِ الطبيعيةِ إلى المتلقي بالحركةِ ، و التشبيهِ ، و التشخيص و الألوان
وتُشكِّلُ حركةُ الزَّمنِ الفلكيَّةُ ليلاً ونهارًا، وظلمةً وضياءً سمةً جماليَّةً تَظهرُ فيها
 بحركةِ النسيم، وتنلَّلت الورودُ في معرضٍ يتبارَى فيه عُشَّاقُ الزهورِ بعرضِ باقاتٍ من


الياسمينِ و الأقحوانِ والوردِ و السُّندسِ وشقائقُ النعمانِ في صباحٍ يُغلِّفُ نَداهُ الرطبُ أور اقَها الرقائقَ تُحيطُ بها الأشجارُ بعشقُ، ونتر اقَصنُ على أغصانِها الحمائُمُ في عُرسٍ من أعر اسِ الطبيعةِ اللونيِّةٍ و الصنَّوتيةِ.
وليستْ الطبيعةُ الروضيَّةُ و اللونيَّةُ في الشِّعرِ ضربًا من ضروبِ الزينةٍ الجماليَّةِ المترَفةِ؛ لأنَّ العلاقَةَ بين الثَّاعرِ و الطبيعةِ و الألوانِ تقومُ على النشابُّهِ والتآلُفِ والتداعي و التفاعُلِ، يريدُ الثَّاعرُ من خلالها ((أنْ يجعلَ من الطبيعةِ ذاتًا، وأنْ يجعلَ من الذاتِ طبيعةً خارجيَّةً) (')؛ فتكونُ الطبيعةُ بألوانها مسرحًا مفتوحًا للتعبيرِ عن مشاعرِِ الذاتيةِ، إذ عقَ الثاعرُ الموصليُّ في القرن الثاني عشر للهجرةِ مجالسَ مناظراتٍ ومفاخراتٍ بين الأزهارِ
 الموصلي( ${ }^{\text {( }}$

منـــــــُ علـــــــى الأورادِ فــــــي آذار أز هـــــارِ فــــي الأكهَــــامِ كــــالأزرارِ في الــرَّوضِ تَقَـــعٌ أعــيُنَ النُّـوارِ وردَ البنفْـُـسـج بـاللــــسانِ يُمَـــــاري مـــن حبَّــــةٍ فـــــي قلبـــــهِ كالْقَـــارِ في الرَّوضِ تخطبُ في لــسانِ هــزارِ والزَّهْــــرُ يلــــثُ أرجُـــــلَ الـــــزُوُوارِ

 وأصــــابعُ المنثــــورِ كــــادَتْ غَيْــرَةً والآسنُ جــــردّدَ ســـــيفَهِ لمَّـــــــا رأى واسنْــتخدَم النعمــــانُ خدمـــةَ أســــودٍ
 والقُضْبُ تخفِـضضُ للــسَّامِ رؤوسَـــهـا برزَ التشخيصن في الأبياتِ بتحويلِ الجو امدِ إلى كائناتٍ حيَّةٍ؛ لأنَّ التشخيصَ بخلِّ الصفاتِ الإنسانيةِ على الطبيعة وعناصر ها صفةٌ لازمةٌ في الروضيَّاتِ، والثعر اءُ كثير اً ما ((يسعونَ إلى شخصنةِ الطبيعةِ و إشثر اكِها في مشاعرِ هم، وتحويرِ ها حسبما يخدمُ مُبتغاهم)()؛ ؛ إذ تُصورِّ الأبياتُ مُشهدًا مؤنسنًا بين الأز هارِ ، وبين الورودِ في الرياضِ في فصل الربيع أحياها الثشاعرُ باللونِ ، والحركةِ ، واستنطاقِ مشاهدِها الجماليَّةِ بصورٍ لونيَّةٍ متتاميةٍ، وكلماتٍ منتاغمةٍ في التعبير؛ إذ وُفِّقَ الثاعرُ في نقلِ هذٍِ الصور إلى القارئ بالألفاظٍ الموحيةِ التي بدتْ من خلالها الطبيعةُ بألوانِها جميلةً ساحرةً، ظهر ذلك في عبارتَنِ: (تخفضن للسلامِ
(') الصورة الأدبية: مصطفى ناصف، ص٪

(") (الشخصانية: أمانويل مونيه، ص 10 ( 10

رؤوسَها ، ويلثُمُ أرجلَ الزوارِ) اللتين نوحيان بالبهجةِ والمبالغةِ في تشخيصِ المشهٍِ الطبيعيِّ. وتبرزُ في هذٍِ اللوحات بوضوحٍ ثلاثيةُ (النبات ، و المياه ، و الطيور) فالثاعرُ حين يذكرُ
 الربيع وشهرِ آذارَ ربطٌ زمانيٌ - مكانيٌّ يحملُ دلالاتِ الخصبِ بالألوانِ، والعطاءِ المتجدٍِّ
 وشقائقِ , النعمان ؛ تُصاحِيُها البلابلُ التي تُغرِّذُ على الأيكِ، ونتّاغمُ أصو اتُها مع جماليَّاتِ (الرَّوض) في مشهدٍ نتشـابكُ فيه الألوانُ مع الأصواتِ؛ حتى ينظرَ الرائي مَشهدًٍا فيه اللونُ بأطيافِهِ، و الحركةُ بأنو اعِها ، و الصوتُ بنبر اتِهِ؛ ومن ذلك أبياتٌ للشاعر محمد بن مصطفى الغلامي في صدر رسالةٍ عبَّر فيها عن الفرح الذي يشعرُ بـِ ، في يومٍ اجتمع الأصحابُ فيه، وسجعت الطيورُ في روضةٍ يانعةٍ، إذ يقول(') : :
 والأقحوانُ غدا في الــرَّوضِ كالــــُرِرِ أطيارُها صـَــَحَتْ فَــي ذُروةِ الـــشَّجَرِ

والصُُحْبُ قـ جُمِتْ ، والوُوْقُ قد ستَـجَعَتْ

 تتمثَّلُ عناصرُ الطبيعة الجماليَّة في (الوُرْق السَّاجعة ، و الرياض اليانعة ، و الغُرران الطَّافحة) في سياقِ تتر اكمُ فيهِ الصورُ اللونيَّةُ و الصَّونَّةُةُ و البصريَّةُ، وتكثرُ ، التفصيلاتُ الجماليَةُ؛ لأنّ الثاعرَ آثزَ السردَ و الوصفَ والتفصيلَ بتقانةِ التزصيعِ التي تُشكلُ عمقاً موسيقيًّا لأبياتٍ مُقسمةٍ إلى مقاطعَ مسجوعةٍ، تكمنُ فائدتُها الموسيقيةُ بالوقفَاتِ الخفيةٍ التي أحدثَها الثشاعرُ في البيتِ الأول بين (جُمِعَتْ وسَجَعَت وينعَتْ)، وفي البيت الثڭني بين (بدا وندى
 إيقاعَ الأبياتِ في جوِّ من الحركةِ و البهجةِ. ونَظهرُ الموازَنةُ الجماليَّةُ بين عناصرِ الرَّوضِ التي

 الروضُ في جنباتِها فإذا بها جُنَبْنَةٌ أرضيةٌ في دلالةٍ على الحياةِ و الحيويَّةِ، نتردَّدُّ في أصدائها نغماتُ الطيورِ في حفلٍ موسيقيٍّ، وهديلُ الحمائمٌ فوقَ شجرٍ أخضرَ يرمزٌ إلى الخصوبةِ و الجماليَّةِ.

ويجمعُ الثاعرُ الموصليُّ - عندما يتحدثُ عن الرياضِ - السلاسةَ والسهولةَ والجمالَ،
 تلاؤماً وانسجاماً بين الطبيعةٍ الروضيَّةٍ وبين عالمهِ الداخليِّ، ويستخدمُ المجازَ في سردهِ



 جماليًا ، وهو حريصن على متابعةٍ التفاصيلِ التي تُساعدُ في نقلِ الصورِةٍ الروضيَّةِ - اللونيةِ التي يرومُها إلى المتلقي؛ إذ يقول() :
 وخطيـــبُ الحَمــــامِ أملـــــى وكــــرَّرْ
حيثما في الريِّــاض أمـسىى مُكــسَرِّر



 وخريـــرُ الــــــاءِ يُططـــــي سُــــروراً

 يرسمُ الثاعرُ صورةً "للطبيعة تتسمُ بالحركةِ المتئُةٍ الني تظهرُ من خلالِ (الاستعارةِ

 إلى الصباحِ بقرينة الغو ادي : وهي (السُّحبُ التي تتشأ صباحاً) إذ تـفِّ منابرَ الطيورِ بالنور
 الحَمام يتردَدُّ بعد توقفِ، والحمامةُ (( رمز" للمأوَى ورمز" للودِ ورمز" للخصوبة والأنوثةِ

(') النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال، ص
(

 . ミv7/ノ
(


أنَّ الثـاعرَ أطنبَ في تفصيلِ وصفِ المياهِ في الروض؛ وهو يشبهها بالفضةِ اللامعةِ في الضُّحى في البيتِ الر ابع، ثم يظهرُ عنصرُ التغييرِ فيها بانتقالِ الوقتِ من الضُّحى إلى الأصيلِ ؛ ليتغيرَ لونُ الماءِ فيصبحَ شبيهاً بالذهب ، و إذ يحلُ الظلامُ ليلاً تصبحُ النجومُ دُرر اً مُتتانرةً في مياهِ الروضِ ؛ فالثاعرُ أثببهُ بالرسامِ الذي يرسمُ الروضَ بالألوانِ في أوقاتِ مُتباينةٍ من اليوم الو احد ! وتبرزُ سمةُ التغييرِ في الصورة , باستخدام أوقاتِ اليومٍ المتعقبةِ: (المساء، الغدو، الضحى، الآصال، الليل) إذ تلعبُ الرؤيةُ البصريةُ دور اً فاعلاً في رسم ثثائيةِ (النورِ والظهامِ) ودلالتها الجماليةِ ، فنتشتركُ الألوانُ في تشكيلِ لوحةِ النورِ التي تتضـادُّ مع الظلمةِة. إذ جَمَعَ الثَّاعرُ في روضيهِ بين ذاتِهِ المتو هجةِ و النديمِ المؤ انِسِ الذي أغر اهُ بالنسيمِ و الخريرِ فيه، و علَّلَهُ بالمسرَّةٍ والخُضرةِ والضياءِ؛ حتى يُحرِّكَ في المتلقي مُحفِّ اتِ الخيال التي تَستدعي جماليَّاتِ الأشياء؛؛ وكأنَّ فعلَ الأمرِ (قُمْ) فعلُ من أفعالِ الغو ايةِ؛ لذلك ينسجمُ تكرارُ حرفِ الر اء (0) مرةً في خمسةِ أبياتٍ - صوتيًّا وإيقاعيًّا - مع الخرير، ويُعطي النصَّ سمةً جماليَّةً ر اقصـةً تمتلـئُ بالحركةِ و السنّرور .
والثاعرُ الموصليُّ مُولعٌ بالآثارِِ الجماليةِ التي تتركَهِا بعضن الظواهرِ الطبيعيةِ في المدينةِ ؛ فأخذَ يُؤرِّخُ حدوثَها بعد أنْ عاينَها ؛ إذ يُؤر خُ الشاعرُ عثمان بكتاش الموصليُّ لوقوع الثلتج في الموصل شعريًّا، فيقول(") :

في يوم الاثثنين حيثُ انْهَّنَّتِ المطـرُ


في البردِ وقـــت طلــوع (لــشـمسِ أرَّذـــهـ

سنة $19 V$ اl هـ
يوثِّقُ الثشاعرُ حدثًا طبيعيًّا - جماليًّا له خصوصيَّةٌ في المدينةِ بوصفهِ حدثًا نادرًا تمثَّلَ في اللثلج الذي غطَّاها في ليلةِ يومِ الاثثين السَّاعةَ الثانيةَ بعد منتصفِ الليل، في الثالثِ من شهرِ صفر من سنةِ 11 V 1 هــ، ودامَ سقوطُُ إلى طلوع الثَّمسِ. وتُسَجِّلُ هذه الدِّقّةُ في الثوصيفِ الزمنيًّ الأثرَ النفسيَّ و الجماليَّ الذي تركه اللتجُ، وشكَّل مفاجأةً سارّةً.
وتُثيرُ الطَّبيعةُ الأفكارَ، ونولِّذُ الصُورَ؛ فتصبحُ موضوعًا شعريًّا بالوعي والتفاعُلِ؛


(') ديوان عثمان بكتاش الموصلي : .


النظر أنَّ عدداً من شعر اءء الموصلِ في القرن الثاني عشر للهجرة قد عمدو ا إلى مناجاةٍ عو الم الطبيعةِ بمفرداتِها كافةً، عندما يضجرون من اء واقحِهم ؛ إذ يهربون إليها، مثلما فعلَ الثاعرُ محمد بن مصطفى الغلامي الذي يتكرَّعُ بنسمةِ الأسحارِ لتقيه شماتة أعدائه وحسَّادهِ، إذ يقول('):

حِـــابي مـــنْ شَـــمـاتاتِ الأعــــادي أنَـــــامتَتْي علـــــى شَـــــــوكِ القتــــــادِ
 وعـــنْ خفقانِـــــهِ و الليــــلُ هـــــــادي ي

ألا يـــــا نــــــنمْةَ الأنسْــــــحارِ كُـــــوني


سَــــلِ البـــرق اليَمـــــني عـــن فُـــؤالدي يُجسدُ الثناعرُ حالةً اجتماعيةً في الو اقع المعيشِ ، أضفتْ على الصورةِ الثعريةِ ظِلالًا من الترميز مُحاو لاً إفراغَ انفعالهِ ، وتحقيقَ بعض آماله بمخاطَبَةِ الطبيعةِ لتقاسِمَه آلامَهُ حين
 الشعريِّ؛ وتتضحُ معاناةُ الشاعرِ بتوظيفهِ مفرداتِ الطبيعةِ في تتميةٍ الصورةِ وتكوينها بمعطياتٍ حسِّةٍ، تشَخَّصتْ بـناداةٍ (نسمةِ الأسْحارِ) لَعُذوبتها مناجاةَ كليٍ لا مناجاةَ وَجْدٍ وشَوق؛؛ لذلك يرغبُها حجابًا ساترًا لا مُثْيرًا للواعجِ الذاتِ الملتهبةِ في لحظاتِ التأمُلِ في الوجودِ الذي أسقَقَهُه. ويظهرُ (الليلُ) زمنًا بطيئًا ثقيلَ الأوداجه، لا تُثيرُ فيه النَّسائمُ قلبًا هائمًا؛ بل تجعلُ (الهمومَ / الأعادي) تتثَاقَلُ؛ لكنَّ (البرقَ و النسمةَ و الليل) تُثيرُ قيمًا جماليَّةً في ذاتِها، وفي

 ويُظهرَ انحر افَ الو اقع للمتلقي بالمفردات (شماتات الأعادي ، خان فيها الخون، عظمت بليَّتُّه)، إذ تشيرُ الأبياتُ إلى خلخلةٍ في المقاييسِ الصحيحةٍ في أعرافِ المجتمع ونقاليدِِ؛ كظهورِ النفاقِ والغدرِ والخيانةِ. وأحسبُ الأمرَ فرديًّا - ذانتًّا، ولا يَتسُُ بالعُووم؛ لكنها آفةُ التغليبِ و التصريحِ بالمكبوتِ شعرًا. ويكشف فُلُ الأمر (سلْ) في البيتِ الر ابع إلحاحَ الشاعرِ في طلبِ الألفةِ و السكنية، وهو يُشركُ الطبيعةَ في حالتّهِ النفسيةِ. وتَتحوَّلُ الطبيعةُ الروضيَّةُ إلى رموزٍ وإثناراتٍ جماليَّةٍ متتاقضةٍ لها محمو لاتٌ دلاليةٌ تستمدُّ مضمونَها من الإحساسِ الذاتيَّ النابع من المشاهدَةٍ الو اقعيَّةِ، أو الرؤى المتخيَّلةِ. ونجدُ الشاعرَ حسن عبد الباقي الموصلي يستعينُ بالطبيعةِ؛ ليعبرَ عن ضخامةِ الصنِّعابِ في و اقعهِ

المعيش، و هو يوظفِّ الصورةَ النتبيهيةَ؛ ليظهرَ التشابه و التماثلَ بين حالاتٍ روضيَّةٍ طبيعيَّةٍ ومو اقفَ إنسانيةٍ نفسيَّةٍ وو اقعيَّةٍ عدَّة حين يقول(') :

فما للنّيّوى مـــا زالَ سَـــاق وماليَــا
وأهصرَ غُصناً كـــان بـــالزهْرِ زاهيـــا

 تعتمدُ الصورةُ الذوقيةُ في البيتِ الأولِ على (الحنظل) بوصفهِ شر ابًا ماديًّا ومعنويًّا مُرَّ المذاق ؛ِ لتأخذَ بعداً تذو فيًّا بدلالةِ الفعلِ المتحقق شعريًّا (سقَتْتَا)، فاشَتدادُ المصائبِ وتهافتها يثيرُ الإحساسَ بالمر ارةٍ والألمِ؛ لتترسَّخَ الممانتلُّ مع طعمِ (الحنظل)؛ فالصورةُ مؤثرةٌ بطريقةِ تركيبها باستخدامِ الاستفهامِ التنعجُّي بــ (ما)، وبنوظيفِ الفعل (ما زال) الذي يفيدُ الاستمر اريةَ و الدو امَ، وتستمرُ معاناةُ الثناعرِ في البيت الثاني من خلال (النشبيه الثمثيلي) فالثاعرُ المشبَّهُ و الروضُ المشبَّه بِهِ ، وقد يَبسَتْ أز هارُهُ بعد خُضرةٍ، ومالتْ أغصـانهُ من العطش بعد نَضـارٍٍ، وهو ما تقعُ عليهِ الحاسةُ البصريةُ ؛ بدلالةِ الفعلَين (أيسَ وَ وأهصرَ)، وما يوحيان بهِ من الذبولِ و الفناءٍ والتلاشي. ويُثيرُ (الروضُ اليابسُ الأز هارِ عطشًا) صورةً بصريَّةً غيرَ مألوفةٍ في روضيَّاتِ الشاعرِ الموصليِّ في القرنِ الثاني عشرَ للهجرةٍ الذي صوَّرَّ الروضَ نَضِرًا يزهو
 مرثينِ في البيتِ الثاني تعويضٌ ماديٌّ عن الفقرِ العاطفيِّ، و الكبْتِ الو اقحيٌّ الذي تجسَّذَ في (الحنظلِ) شر ابًا لا يَستسيغُهُ شاربٌ أبدًا.

## جِمالياتُ الطبيعة المتحرِّكِةٍ (من الذاتِ إلى الكائنِ):

عُنِيَ الثاعرُ الموصليُّ بالطبيعةِ المتحرِّكةِ وجماليَّاتها، التي يُمتلُها عالمُ الكائناتِ الحيَّةِ؛ حين نتصلُ مَوضو عاتُها بالحياةِ و الحركةِ و الوجودِ بمظاهرَ مرئيَّةٍ تبسطُ ظلالَها على الوعي الشُعِريِّ الذي يتفاعَلُ مع موجوداتِها تفاعُلاً ذانيَّا جماليًّا؛ لتتحولَّلَ (الطبيعةُ المتحرِّكةُ) إلى مصدرٍ من مصـادرِ التغذيَّةِ الثشعريَّةِ؛ فنلحظَ في صورهِ الحيوانَ الأليف ، و الحيوانَ الوحشيَّ رَافدًا جماليًّا وموضوعيًّا وطبيعيًّا. وتعدُّ الإبلُ من الحيواناتِ الأليفةِ التي صنَّرَّ ها شعر اءُ الموصل بتآلفٍ وجدانيٍِ؛ لأنَّها رفيقةُ حباتهم في حلِّهِم وتَرحالهم. بصوغُ الشاعرُ عبد الباقي بن
 نكهةً ظريفةً بقولهِ ${ }^{\text {(ץ) }}$
 لنــــا إبـــلْ مـــــا روَّعتهزَـــا الــــصقَّائحُ أَثاعَ الجناسُ بين (الصتَّائحِ و الصَّو ائح) نَسقًا إيقاعيًّا صونيَّا يتناغمُ مع حُداءٍ هدايةٍ وعنايةٍ، لا حُداءَ قسوةٍ وعفةٍ وأثارت المناوبَةُ الحركيَّةُ بين الفعلَين (روَّعتها ونفَّرتها) صورةً مُنفرةً أز الَها اللفيُ، وحوَّلها من النفورِ إلى الوئامِ، ومنَ الحيرةِ إلى المرانِ، ومن الصَّخبَ إلى الِّى الهذو 9.


 للمشاعرِ المضطربةِ من خلال المطايا المرتحلةِ. وبذلك تَتَحَوْرُ (الإبل) وسيلةً و اقعيَّةً في



فـــــا زالَ جَفنــــي يَــسْتْفيضُ بلَعْلــعِع
مـع العيس ضيعًا يا له مــنْ مُــضيع
إنَّ الفعلَ (تحرَّكوا) فعلٌ إر اديٌّ قَصديٌّ بين مكانَيْنِ ورؤيَتَيْنِ، والفعلُ (هَاجَني) فعلّ





(' (' تتظر ترجمته وأخباره في : الروض النضر : / / (01 ، منهل الأوليــاء : YYV/ ، تــــاريخ الموصــل :
(


$$
\begin{aligned}
& \text { rov/1 موسوعى أعلام الموصل /rar/l } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




 ترامَتْ فلا صَـــدَّ القتـــادُ ولا الــوعرعْ


 تجفَّنْ جْـــوبي عــن موَاضِـِّعِ غُربتـي
 تكشَفُ رغبةُ كامنةً في الذاتٍ الثناعرةٍ في مقاربةٍ الآخرِ / الادرِ في إثنارٍٍ ضمنيةٍ إِلى الأهلينَ




 بديل" موضوعيٌّ عن الثاعرِ؛ حتى باتَت الحركةُ الدؤوبُ بين التَتَادِ والوعرِ حركةً إِّا إراديةً من
 بالضيق، فتنقاربُ دلالةُ الزجرِ المؤلمٍ مع الآمالِ الضيقةِ، وكأنَّ الحادِثَن لكائنٍ واحدٍ، ولذاتٍ و احدةٍ.
وتحملُ (النياقُ) الأشو اقَ حملاُ مجازيًا، وتتسابقُ مع الحُداةٍ سباقًا شعريًا في أثناء
الرحلةٍ إلى الآخرِ ـ يقولُ حسن عبد الباقي الهوصلي(؟) :

سَـــــــــاهراتٍ كليا






 الجماليَّةَ للفعلِ (فَرَشَ) تكمنُ في تحولّهِ من الماديًّ إلى المعنويٌّ، ومنَ الحقيقةٍ إلى الهجازِ حينَ


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

نكونُ الأحداقُ فِر شثًا في كينونةٍ شعريَّةٍ - ذاتيةٍ. وتتحققُ جماليَّاتُ الحركةِ في فعلَيْن متعاقبَيْن (جَدَّتْ وأَرْخَتْ تتهضُ بهما رغبةُ الكائنِ في الوصولِ إلى الآخرِ . و الجمعُ بين حلاوةِ الوداعِ
 في الحقيقةِ الموضو عيَّةِ، وحدثُ اللقاء وحاوِةٍ الجمع؛ لكنَّ المتأملَّ فَي البيتِ الثالثِ يكتشفُ أنَّ الشاعرَ قد فارقَ غربتَهُ وودَّعَها، فتجسَّدَ وداعُهُ لها حلاوةً وطلاوةً، وتمظهرَ هَجرُهُ لغربتهِ لقاءً تتخلَّهُ الأحداقُ و الأعناقُ بفاعليةٍ جماليَّةٍ. وعُنِيَ الثاعرُ الموصليُّ بتصويرِ الخيلِ تصويرًا جماليًّا فيه القوةُ والمتعةُ؛ حين برومُ المفاخرةَ بقوَّتهِ وفروسيتهِ؛ لذلكَ يدعو حَسَن عبد الباقي الموصلي إلى تُلُّلٌ الفروسيَّةِ والصَيَّدِ البريٍِ في مناطقٍِ (الخازرِ والجوسَق)، والصَّيدِ بالصقورِ؛ رياضةً للنفس، وقوةً للجسدِ، وجمالاً في المنظرِ، قائلاً ('):


 تُشكِّلُ (الخيلُ و الصيدُ و القَنا) مُتْلثًا رياضيًّا جماليًّا يتحرَّكُ فيه الآخرُ من الخيلِ إلى الصيدِ بالقَنا بحركاتٍ تتخلَّلها المهارةُ و اللار ايةُ في بقعةٍ جغر افيةٍ لها معالمها الجماليَّةُ الو اقعيَّةُ في (الخازرِ والجوسَق)؛ لتكونَ رياضةُ الصيَّيد رياضةً بدنيَّةً وذهنيَّةً لها آثارُها النفسيَّةُ و الجماليَّةُ في الآخرِرِ ويقرنُ الشاعر محمد بن مصطفى الغلامي صهيلَ فرسِهِ بصليلِ سيفهِ ؛ ليؤكدَ شجاعتَه
و إقدامَه في الحربِ، فَيقولُ(Y) :
 إنّ الصورةَ الثعريةَ في البيت سمعيةٌ ؛ فمنْ سماع صهيلِ الفرسِ تُعرفُ أصـالتُهُ، ومن سماع صليلِ السيفِ تُعرفُ بطولةُ حاملهِ وشجاعتُهُ؛ لليُظْهِرَ الثاعرُ المفاخرةَ بفرسهِ وشدتهِ في قتال عدوِّهِ ، مؤكداً التاوؤمَ المكانيَّ و التو اصلَ النفسيَّ بين الفارسِ وفرسهِ . ويُصورِّرُ الثاعرُ
 ســــواداً كعـــيشِ لالمُــــستهامِ المفنــــــِ

(') ديوان حسن عبد الباقي الموصلي: ص سه.
(") شمامة العنبر : • . . .





وهل من صـــبوحٍ غيــر صــهوةِ أجْـردِب

قطعت به عــرضضَ الفـــلا فــوقَ ستَــبق فَـــأطربني- إذ كــــان ثــــَّ منـــــالمي -

 وشـــــرِّنراعـــــاً للمعـــــالي ولا تَقُــــلْ فهل مــن غَبــوق غيــر ظــلِّ عَجاجــةٌ وِّ صوَّر الثناعرُ فرسَه تصوير اً فنيًّا - جماليًّا؛ نلمحُ فيه بعضَ الملامحَ السرديةً في النصٍِ كأننا أمام قِصَّة شعرية تبدأ بزمان الحدثِ ومكانهِ ، ووصف الثخصياتِ لاسيما شخصيتين، ثم تُعرَضُ الأحداثُ بتسلسلها وتتابعها لحظةَ يبدأ الشاعرُ (الساردُ) بالزمنِ بقولهِ: (وليل) لتبدأ الأحداثُ منْ عمق الليلِ المظلِ؛ ثم تدخلُ الشخصبةُ الأولى إلى الحدثِ بقوله: (قطعْتُ) ثم يُرْ افقُها في الظهورِ (الفرسُ) في قوله: (فوقَ سابِقِ)، وقد حددَ المكانَ بقولهِ: (الفلا). ويأتي التركيزُ على الفرسِ الذي كان وصفُه ذا أهيةٍٍ كبيرةٍ في الحدثِ، وليس مجرد أوصافٍ لتزِيينِ الحدثِ، فكأنما نقاسمَ الطرفانِ (الثاعرُ، و الفرسُ) الثجاعةَ والبأسَ في (الصحر اء) ذلك المكانُ مجهولُ المعالمَ، شديدُ الخطورةِ. فالصورةُ الشعريةُ متو افقةٌ مع الدلالةِ الموضو عيةِ، ومُعبرةٌ عن صفاتِ القوةٍ و الثجاعةِ، فالفرسُ شديدٌ صلبٌ على الرغم من نعومةِ جسمهِ! كأنَّ الفارسَ و الفرسَ مُتحدانِ في الفعلِ و الصفةِ، مُّتو افقان في القيمةِ و الدلالة. و النتو افُقُ الصوتيٌ بين (صهيلٍ وصليل) يُشُرُ القارئ بضخامةِ الصوتِ وصدَاهُ، وإن كان الصهيلُ صوتَ كائنٍ في أو قاتٍ متتاوِبةٍ، و الصليلُ صوت مادَّةٍ يصدرُ عن ذاتٍ فاعلةٍ تَستحضرُ جسامةَ الموقف؛؛ إذ يحتُلُ الوئامُ السلوكيُّ بين الفارسِ والفرسِ الاربةَ و الوعيَ بالآخرِ، ومعرفةَ قيمةِ حضورِِ في الذهن والواقع حضورًا جماليًّا. ويُحيلُ التضاد اللونيُّ بين سوادِ الليلِ والفرس الأغرِّ على الذاتِ التي تُعني الكبت، والأنا التي تتوقُ إلى الحركةِ و التحرُّرِ من القيدِ المعنويِّ، ويُحيلُ الفرسُ الأغرُّ على الثروقٌ والخروجِ من زمنٍ مظلٍٍ إلى عتبةٍ مفتوحةٍ. ونتحقق جماليَّاتُ الكائنِ في (الصَّرح الممرَّد) المتجسّد في (صنَوة أجرد). وتُعلنُ ثثائيةُ (الغَبوق و الصنَّوح) تضادًّا زمنيًّا وسلوكيَّا غير مقصودِ في (الخمرةِ)، لكنه مُتغلغل" في فعلِ الفروسيَّةِ المتجدٍِّ صباحًا ومساءً. في حين تتقاطعُ العَجاجةُ جماليًّا مع الصَّرَحِ المرَِّدِ $\quad$ الفرس، لكنها من آثارِِ في الو اقع الحركيٍٍ مما يجعلُ الفعلَيْنَ (علوتُ وأمنتُ) من أفعالِ الوعي والإدر الكِ القصديٍّ - الجمالليٌّ للكائن في وجودِهِ وتفاعلهِ مع (الأنا).

وتُشتُلُ (الخيل) عنصرًا جماليًا، وركنًا من أركانِ الفعلِ القتاليًّ، وسمةً فروسيَّةً تبتّهجُ



يومًا إذا الفارسُ المقدامُ فُــي وَجَــفـِ


## مسـنْ مَعـشر صـَـهواتُ الخيــل منــزلْهُم

 يُصورِّ الشاعرُ يََ الآخرِ مُتحركةً حركتَين متعاكستَيَن في لحظَتَين مختلفَتِين: الضَّمُ و الفتحُ؛ وإذا كانتْ حركةُ الضمِّ فعلَ قبضٍ مُحكمٍ على السيفِ للحربِ و القتالِ، فإنَّ حركةَ الفتحح فعل" ينبسطُ للعطاءِ، مما يُحيلُ الآخرَ صارمًا صر امةَ السيفِ، معطاءً عطاءَ فيضِ. وتكمنُ جماليَّاتُ التركيبِ المجازيِّ في (صهواتِ الخيل) التي تحوَّلتْ من الآنيٍّ العاجلِ إلى المستديمِ الآجل، ومن الحركاتِ في الأزماتِ و الصِّعلبِ إلى السَّكَنِ سكنًا مجازيًّا جماليًّا بوصفها منازلَ للفارسِ / الآخرِ الذي تخلَّىَ عن منازلِلِهِ الو اقعيَّةِ، وأقامَ الصَّهو اتِ بديلاً موضو عيَّا جماليًّا عنها للفعلِ البطوليِّ بتجسيدِ المكانِ / الصَهوةِ من الفضاء إلى الحيِّزِ برؤيةٍ جماليَّةٍ. ولهَجت ألسنةُ شعر اء الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة بوصفِ الأسدِ، وتشبيهِ الوثبةِ، فهذا الشاعرُ عثمان بن علي العمري يشبِّه نفسَه بالأسد قائلاً(r) :
 و الضِّر غامُ و الليثُ و الأسدُ تدلُ على كائن بذاتهِ، تتغيرُ صفاتُهُ وحركاتُهُ بتغيُّرُ لحظاتِ تأهبِهِ، وأماكن وجودِِ؛ لكنَّه في البيتِ الشعريٍّ بديلّ موضوعيٌّ عن الأنا الثاعرةٍ بدلالةِ ياء النسبةِ / ياءٌ المتكلِّم في (إني وإني)، وربما يكونُ الكائنُ قناعًا لغويًّا جماليًّا مؤقتًا يتقنَّعُ به الشثاعرُ في كلِ نازلةٍ و اقعيَّةٍ أو مُتخيَّةٍٍ؛ إذ يفخرُ الشاعرُ بنفسهِ ذاكر اً شجاعتَه ، وبسالتَه في

اللمَّاّتِ من خلال المماثلةِ في الفعلِ و الصفةِ مع كائنٍ من عالمِ الطبيعةِ.
 حسين باشثا الجليلي ذاكراً الأسد، وهو يقول(؟) :


$$
\begin{aligned}
& \text { تاريخ الموصل VVV - YVT/r / موسوعة أعلام الموصل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. rVY/ : الروض النضر ( }
\end{aligned}
$$



 تُشيرُ صيغةُ المبالغةِ (فَتَّكَ / فَعَّل) إلى تكرارِ الفعلِ وديمومةِ الصِّفةِ في الفاعل / الفاتِكِكِ الذي يتمظهرُ فيه الآخرُ / الممدوحُ بكائنٍ له سطوةٌ ومهابةٌ في عالمِ الطبيعةِ يتمثَّلُ في (الهِزبَرِ المتحققةَ في (الليثِ / الآخرِ)، وتحنوي فِعالَه في عالمِ الوجودِ الو اقعيٍٍ بصورةٍ جماليَّةٍ يبدو فيها
(حاسرًِا مُبتسمًا).
وتُعطي نظرةُ الشاعرِ إلى المدوح قيمةً أخلاقيةً تتجسَّدُ في المروعةِ والبطولةٍ قيمًا جماليَّةً في الآخرِ، يقول حسن عبد الباقي الموصليِّ(r) :




يَستحضرُ الثاعرُ (الأسدَ و العرينَ) دلالةَ الحصانةِ الماديَّةِ، و التحصينِ القصديِّ في الدفاع، والوثُوبِ المفاجئ في الهجومِ مُصوِّرًا ذلك بالحركةِ تصويرًا حيًّا يفوقُ حَصـانَةَ الصنَّخرِ و القرميدِ بدلالتهما الصتّلبةِ الصـَّلدةٍ التي تخلو من مُقوِّماتِ الحياةٍ و الحركةِ، ويُصوِّرُ الآخرَ
 ضوارٍ. والمقابلةُ بين الأسدِ و الغز الِ مقابلةٌ بين القوةِ والضعف؛ ؛ِ لكنّ القيدَ في قو ائمِ الغز الِ يُفقدُهُ جماليَّةَ الحركةِ و الرشاقةِهِ و العرينُ بدلالتِهِ المكانية كنايةٌ عن مدينةِ الموصل ، والأسنُ الكرامُ كنايةُ عن المدافعينَ عنها ، فالشاعرُ يفخرُ بالمكانِ وأهلِهِ ، و (الغز الُ المقيدُ) كنايةٌ عن الأعداء/ العجم للتقليل من شأنِهم لضعفِهم في مهاجَمةِ (العرين ك ك المدينة ك ك الحصنن)، وهو انهم في الفَرارِ شُعْنًا غُبْرَا.

ويَجمعُ حسن عبد الباقي الموصلي أشتانتا من الحيو اناتِ المفترسَِةِ والأليفةِةٍ في سياقِ تترسَّخُ به سطوةُ الممدوح التي تَسطعُ فوقَ العقالء وغيرِهم ممنْ لا يعقلُ الكلمةَ، بل يعقلُ الفعلَ بالغريزةِ، إذ يقولُ (؟):

[^0],


 يقفُ القارئُ أمامَ حديقةِ حيو اناتٍ يضمُ أصنافًا منها تتحرَّكَ في عالمِ الطبيعةِ الو اقحيٍ نقلَّها الثثاعرُ بالكلمةِ الموحيةِ إلى عالمِ الثعرِ . و إذا كانَ وجودُ تلكَ الحيو اناتِ / الكائنات في الحقيقةِ وجودًا مر هونًا بحركتها وقدرنها على الحياةِ بالغريزةِ؛ فإنَّ وجودَها في محيطِ الآخرِ / الممدوحِ مر هونٌ بعدْلّهِ و عدالتِّهِ وحكمتهِ وأناتِهِ التي جَمَعَتْ في سياقِ واحدٍ بين الذئبِ و الغنِّ، وبين الليثِ و الظبي جمعًا مجازيًّا جماليَّا يُحيلُ على هيبةِ الممدوحِ ومهابتِهِ بين العقلاء وغيرِ العقلاءِ في مبالغةٍ شعريَّةٍ لها قيمةٌ جماليَّةٌ - موضو عيَّةٌ وجعلتْ رؤيةُ الثاعرِ الموصليًّ التر اثثةُ منَ ذاتِ المدوحِ مُشبَّها جماليًّا- في قرر اتِهِ المتحرِّكةِ في الو اقع و الثعرِِ - يقترنُ بالتشبيهِ بكائناتٍ من عالمِ الطبيعةِ يرنكزُ عليها المشبَّهُ
 و الهيبةِ الجماليَّةِ والهيمنةِ بمؤثِّراتٍ من (الطبيعةِ) تظهرُ بها شِا شخصيتُه بارزةً بطغيانِها على الآخرينَ بأوصافٍ يعلو بها على حدودِ الزمانِ في الفعل، و المكانِ في التأثثِرِ . يقولُ عثمان بكتاش الموصلي(") مادحًا الو الي محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي:


وإلـــــى العِـــــَاَ بــــــالرجْمِ والإحْــــــراقِ

كالْفَـــث حيــث يجــودُ جعفــرُ فــضلِهِ



 حياةَ البائس المعترِّ. وإذا كان الغيثُ ماءً يشكلِّ سرًّا من أسرارِ الحياةِ، وجماليَّاتِ الكون؛ فإنَّ الفَضْلَ / الجودَ سرٌّ من أسرارِ المددوحِ يمنحُهُ طواعيةً لنفوسٍ قاحلةٍ تستردُ بهـ الوجودَ. ويتصلُ الغيثُ بالبحرِ صلةً مائيَّةً في أصلِ النكوينِ، وفي تشكيلِ أفعالِ الخصوبةِ و الحيويَّةِ و الغَمْرِ الجماعيِّ. وكما الأقمارُ في علوِّ تُضيء في الدياجي، و النجومُ تَهدي السُرُ اةَ؛ فإنَّ الممدوحَ تتهضُ به هيتُهُ إلى علياءَ بذاتٍ مُتحرِّكةٍ. وتشكِّلُ مكوِّاتٌ طبيعيةٌ: (الغيثُ، والأقمارُ، و النجو تُر هبُ وتُرعبُ. ويُمثلُ الزمنُ / اليومُ عنصرًا حركيًّا - جماليًّا له فاعليتُهُ في تكوينِ شخصيةِ

الآخر / الممدوح تكوينًا يَستشنُ إلىى عالم الطبيعةٍ زمنيًّا وماديًّا، بما يجعُلُة فيمةً حيويَّةً - جماليَّةً لها الأثرُ الهدْرَكُ في الآخرين، ومن خلالهم.

ويرى الثاعرُ الموصليُّ في المددوح النموذجَ / المثالَ الذي بيطلعُ إليه في سياقِ
مُحاكاةٍ / مُماتناٍٍ مع جماليَّتٍ (الطبيعةٍ)؛ فيسبغُ عليه من الصفاتِ أجلَّها وأعظمَها، مظهرًا
 الشاعرُ عو المَ المشبَّه بـهِ من الطبعِةٍ بآفاقٍ جماليَّةٍ مفتّوحةٍ ودلالاتٍ شموليةٍ. يقول عصام الاين عثمان بن علي العمري(1) في الوالي حسين باثثا الجليلي:











 الكو اكب المتجسدًّ في (البدرِ والشمس)، وهو عالمّ جماليٌّ - سماويٌّ . وعالمُ الكائناتِ الحيَّةٍ



 مبالغةٍ شعريةٍ - جماليةٍ مألوفةٍ.

سلوكٍ إنساني" بظاهرٍٍ سماويَّةٍ؛ إذ نتقرنُ كفُ الممدوِ في العطاءٍ بالمطرِ والسَّحابِ الذي

 محمد أمين باثنا الجليلي:

$$
\begin{aligned}
& \text { (') (' عصام الاين العمري الموصلي (حياته وشعره وديو انه مجموعًا محققا): ص (YY - YY. }
\end{aligned}
$$

مــــا ضْـَـــَّهُ مــــنْ فْـــنَّةٍ ونــــــَار

والوفْ




والـــــُّبُ مـــنْ حَــسدٍ لِــــودِ يمينــــهِ

يمتلّئُ النصُّ بجماليَّاتِ الأشياءٌ في الوجودِ الو اقعيِّ، ويزخرُ بالثر اءٌ الماديِّ و المعنويِّ؛
فالكنوز" إرثٌ ماديٌّ مكنوز" تتضوي في أثشيائِهِ المرقونةِ (الفضةُ والذهبُ / النضارُ) بوصفهما
 كنزٍ فإذا بيمينه الملتصقةٍ باليُمْنِ تُغيرُ على تلكَ الكنوزِ، وتحوِّلُها إلى (عطايا) في سياقَيْن متداخلَين - متباينَيْن: سياقُ الخصب بالعطاء لو افدٍ وسائلٍ وخصمٍ، وسياقُ الإتلافِ بالإنفاقِ بدلالةِ الفعلِ (أَنْلَ) المبني على الفعلِ (فَتَكَ)؛ مما يجعلُ الآخرَ / الممدوحَ فانكاً فتكاً ماديًّا

 تمظهرَ (الحسدُ) في غيرِ العاقِلِ ؛ لأنَّ العاقلَ قد أفادَ من عطاياهُ فلا حاجةَ بـهِ للحسدِ، فتحوَّلَ الفعلُ الإنسانيُّ من الذاتِ الو اعيةِ العاقلةِ إلى كائنٍ لا يعقلُ، ووجودٍ لا يعي اكتَبَبَتْه (السُّحبُ) الحاسِدٌُ للمددوح الذي تفوَّتَتْ عطاياهُ على عطاياهَا المططرة، وتحوَّلت قطر اتُ المطرِ تحوُلاً مجازيًّا - جماليًّا إلى أدمعٍ في صورةٍ مرئيةٍ - حسيَّةٍ تثيرُ في المتلقي جماليَّاتِ التشكيلِ اللغويِّ.
و الظبيُ من عناصرِ الطبيعةِ وكائناتها الوديعةِ التي حمتْ دلالاتِ الجمالِ والحركةِ والرشاقةِ؛ وظفَّهُ الشعر اءُ في صور هم. وقد وردَ (الظبيُ / الغز الُ) في (الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرة) مرتبطًا بالمر أةِ في سياق بناءٍ نشبيهيٍٍ يقومُ على تتاسُق الأعضاء
 تقومُ على الممانَةِة في الصقِّةِ أو الحركةِ، أو النمطِ، ونتبادلُ موقعَها مع المرأةِ؛ فالشاعرُ علي بن علي العمري يصف المر أة، ويُشبهُها بالظبيةِ لحْسنِ جمالها إذ يقولُ(') :
 يــــا ئُهـهــا الظبـــــيُ لــــــي بلحاظِــــهِ ســـــرْ 'للـــــواحظِ بالـــــسِّهامِ تفـــــرق


الظبيُ والأسدُ كائنانِ في عالمٌ الطبيعةِ لا يجتمعانِ في صعيدٍ واحدٍ؛ لأنَّ الأولَّ رمز" للرشاقةِ والوداعةِ و الجمال، والآخرُ رمز" للبطش و الوحشيةِ و القوةِ، لا يتركُ للأوّل فضاءً آَنًا

 وجمالاً، وأقامَ الأسدَ كنايةً ر امزةً إلى الرجلِ / الفحلِ الذي يمنليءُ قوةً وشهوةً وعنفو انًا، ثم حولَّ الأسدَ / الرجلَ الذي يقتتصُ الظَبيَ / المر أةَ بقوةِ إر ادةٍ وتخطبطٍ؛ حوَّله إلى مقنوصٍ وجعلَ الظبيَ / المر أةَ قانصنًا بغيرِ قوةٍ جسديةٍ - عضليةٍ، ولا شر اسةِ أنيابٍ؛ بل يقتتصنُ بالمقلةِ الكحلاء التي تشعُّ لو احظُها أنوثةً تُصبي ، ورسالةً تُغري، وإثنارةً تُغوي؛ فإذا باللو احظٍ سهامٌ

 رموزًا و إثشار اتٍ إنسانيةً ؛ لأن الظِّبَاءَ لوداعتها وجمالِ صورتها نتتاسبُ مع ما يحملُهُ الثاعرُ لهذٍْ الديارِ من مكانةٍ رفيعةٍ ، ولعصامِ الدينِ عثمان بن علي العمري صورةٌ انبتقت من رو افِرِ الطبيعة وكائناتها الحيَّة عبَّر بها عن إحساساهِ بالجمالِ الطبيعيٍّ ، إذ يرسمُ صورةٍ للمر أة فيجعلُها ريمَ الفلاة، في مناوبةٍ رمزيةٍ بين الكائنِ و الآخرَ وهو يقولُ(') : سَـــقى الله أطـــــلالًا ضَــــمَنَ رواتُعَـــا فهيهـــــات أنْ يَـــسنْعَى بقـــربهرُ الــــدهرُ بغيــرِ اصـــطيدادي حُـسنها أبـــــاً فكْــرُ



إنَّ الرواتعَ كائناتٌ حيَّةٌ نرتعُ و لا تعقلُ، لكنَّ فعلَ الضَّمِّ فعلٌ إنسانيّ في جنباتِهِ، له دلالتانِ: دلالةُ الوئامِ العاطفيِّ والنفسيِّ، ودلالةُ النو افق السُلوكيِّ والاجتماعيِّ في الزمانِ

 غربةً وشوقًا وحرقةً نفسيَّةً. والحسنُ المتحققُ في (ريمِ الفلاةِ - الرواتع) كُتحققَ في البعْدِ الرمزيٌّ لهما؛ فإذا بالكائنِ يتحولّلُ إلى الآخرِ، ويتماهيَانِ معًا في الحسْنِ.

وقد وظَّفَ شعراءُ الهوصل أنو اعاً من الكائناتِ ألفوها في بيئتهم تُنتلُ الطبيعةً الحيَّة. وكان تتاولُهم لها أقربَ ما يكونُ إلى الفكاهةٍ والهزّلِ منه إلى الجدِّ والحقيقةِ، فالثـاعر محمد بن






 و المفارقةٍ الددهِشَةٍ في السُلوكِ، والمغايرةٍ في العادةٍ اليوميَّةٍ. وتكَنُ جماليُّاتُ (الكائنِ / الفأرِّ) في الخبزِ الذي تحوَّلَ من طعامٍ للصَّديق إلى طعامٍ للفأرِ، ثم إلى مكانٍ لللتفريخِ يأمنُ فيهِ الفأرُ على صغارٍِ، ثم إلى مادةٍ نظميَّةٍ تُثيرُ السُّريةَ وقد ذكرَ عثمان بكتاش الموصلي الأفحى فصورَّها تصويراً جماليًّا مُغايراً لتصويرِ الشُعراء لها قبلَه ، فهو يُشبهُها بالأنهارِ والجداولِ التي تمرُّ من خلال الرياضِ و البساتّين، إذ يقول(



 تظهرُ في البيتين مقدرةُ الثاعر الفنيةُ في تشكيل الصور السستقاةٍ من الطبيعة تشكيلاً جماليًا؛ فالجداولُ تُشبهُ الأفاعي في تعرُجاتها وحركيَّها المتاحِقٍِ الزاحفة، وتبرِّ
 زحفها بسرعةٍ ومرونةِ. لكنَّ حضورَ الأفاعي في النصنٍ لا يُثيرُ الرعبَ في التنّلقي، ولا يُثيرُ
 تصورُرٍِ الآنيًّ؛ بل تحضرُ مُشَاهدُ حركتها المتلوِّنةٍ الز احفةٍ برشاقةٍ لها أثشكالٌ جماليَّةٌ في الواقع الحسيِّ و المتخيّّلِ.

واستوقفتْ بعضُ الكائناتِ الحشريَّةٍ ولاسيما النحلُ بعضاً من شعر اءٍ الموصل في سياق المدح يقولُ عثمان بكتاس الموصليُ (') في الوالي محمد باثا بن محمد أمين باشا الجليلي ():


فكسوَتُ عِرضْـَـكَ خيــرَ سُــنـنسِ بُـرْدْهِ


 يقرُ الثاعرُ بفضلِ الآخرِ ، و هو يرسمُ له الصور رةالجماليَّةَ مُوظِّاً فيها النحلَ الذي يقعُ على طيب، ويُخرِجُ طيباً، فالنحلُ و المرعى مُتلازمانِ في الصورةٍ تلازمَ الثاعرِ و الممدوح، إذ تحولَّت الذاتُ الثاعرةُ من الوجودِ الإنسانيٍِ إلى كائنٍ آخرَ مُتمظهرٍ بالنحلِ قابلَهَ الآخرُ / الممدوحُ الذي أمسى راعيًا حصيفًا للذاتٍ / للنحلِ ؛ فيكَونُ الثَّهُُ نتاجَ النحلِ أو لاً، ونتاجَ رعايةِ الآخرِ وعنايتهِ في سياقِ سببيٍّ مُتلازمٍ. وحضورُ الشَّهِدِ يثيرُ في المتلقي ذائقةَ العسل، كما أثارتْ نعماءُ الآخرِ الذاتَ الو اعبةَ. وحضورُ السِّايةِ أحالَ على مادةِ الشَّرَّ ابِ المتمثلةِ بالسُكرِ المُذابِ بالماءِ الذي أنتجَ (ماءَ النَّىى) الذي يفوقُّ في جماليَّاتهِ (ماءَ الملامةِ والنَّامةِ و الحسرة). ويَسْنكملُ الشاعرُ جماليَّاتِ المشهِدِ العسليِّ و السُكريِّ بعالمِ الأزياءِ وجماليَّاتِ النسْجِ
 بالكائنِ / النحلِ عالٌّ حيويٌ جماليٌّ في نسقِ شعريٍّ.

ويُصورِّ شعر اءُ الموصلٍ كائناتٍ من عالمٍ الطبيعةٍ الحشريَّةِ، مثل: الصرصرُ من الحشر اتِ الز احفةِ، و الذبابُ منَ الحشر اتِ الطائرِِة، ويتخذونَ من صفاتِهِا وأصو اتِها صور اً أفادو ا منها في نوضيحِ أجو اءِ عصرِهم، وحياتهم العامة؛ من ذلك الصورةٌ التي رسمَها الثاعرُ


أصبحتٌ أخشى مــنْ صــريرِ الــصرصرِ


مِنْ بعــدِ مـــا رعــتُ الأنسـودَ عوابــساً

 (

(") تاريخ الموصل : : r.v/r .

نحن أمامَ صورَّين من صُورِ الحياةٍ المتضادة ، تُشثلانِ مرحلتِن يمرُ بهما الشاعرُ الإنسانُ: الشبابُ الذي يمثلُ مرحلةَ القوةٍ والعنفو ان (رعتُ الأسودَ عوابساً)، والمشيبُ الذي يمتلُ مرحلَّ الضحفِ والهرم التي يخشى فيها صغائرَ الأمور متل : (صرير الصرصر)







 البر اغيثِ نظرةً مُغايرةً لرؤيةِ الناسِ بوصفها كائناتٍ نافعةً نفعًا خاصطًا؛ فهو يجدُ فيها العونَ،




 يستقي الشاعرُ صورتَهَ من واقعهِ ومحيطهِ، فهو يُوظِّفُ البراغيثَ توظيفًا شخصيًا
 يككنُ أن نكونَ البر اغيثٌ كائناتٍٍ مفيدةً للإنسانٍ فائدةً دائمةًّ إنْ العُرْتَ الاجتماعيًّ ينظرُّها



(') تنظر نرجمته وأخباره في : الروض النضر : IVA/Y ، شــمامة العنبـر : YVY ، منهــل الأوليــاء :


ويُوظِّق عثمان بكتاش الموصلي (الذبابَ) كائناتٍ حشريَّةً فاعلةً - مؤثرةً في سياقِ الموعظةٍ بالكنايةِ والإشارةِ الدَّالةِ، بما يَمتلكُهُ من قدرةٍ إزعاجيَّةٍ، مع ضآلةِ حجمِهِ، حينَ يقدرُ على أنْ يُزعجَ الفيلَ مع ضَخامتِهِ؛؛ إذ يقولُ: (')

## ربمـــــا يُــــزعجُ الــــُبُبابُ الفِــــِّلا



وتكمنُ المفارقةُ في الحجمٍ بين الذبابِ وضآلتَهِ، و الفيلِ وضخامتِّهِ مفارقةً تثيرُ الضَّحكَ؛
لكنَّ الفعلَ المؤثِّرَ يصدرُ عن الضئيلِ بدلالةِ الفعلِ (يُزعجُ) بما يحتملُّهُ من تأويلاتٍ مُتر اكمةٍ
 الثناعرُ / الإنسانُ، لكنَّهُ يجدُ حرَ اجةً في التصريحِ بذلكِ
وصورُ الحشر اتِ مُسنتقاةٌ من الحياةٍ المنزليَّةِ، و الحياةٍ اليوميَّةِ للثناعرِ الموصليِّ في القرن الثاني عشرَ للهجرةٍ.
ونجدُ الشاعرَ الموصليَّ يستخدمُ كائناتٍ منْ عالمِ الطبيعةِ وعناصرِها موضوعاً في إنشاءٌ الألغازِ الثِّعريَّةِ، مثلُ الثاعر عبد الباقي بن مراد العمري الذي ينشئ لغز اً في تمساحٍ، إذ يقول(



فــــي البحــرِ قِــــ بَـــات لِيـــالٍ وعـــام
يضعُ الثاعرُ أمامه لفظةَ (التمساح) فيتأملُ في صياغتها ؛ ليجعلَ منها لغز اً، بطريقةٍ
التققيمِ و التأخير و الحذفِ و القلب، تتطلبُ التنكيرَ لمعرفتهِ .

* إنَّ الثاعرَ الموصليَّ في القرن الثاني عشر للهجرة مُقبلّ على عو المِ الطبَّيعةِ الجماليَّةِ، مُحبٌٌ لها، غير زاهدٍ فيها، تَحتويها نظراتٌ و اقعيَّةٌ في أمورِ الحياةِ، يُضفي عليها موقفَه العاطفيَّ والشعوريَّ، في وصفِهِ لها بالتصوير؛ فيؤنْسِنُها وينسبُ إليها الأفعالَ والأقو الَ
 شعريًّا جماليًّا يؤطرهُ الوعيُ والإحساسُ، وقد جنحَ في صورِِهِ إلى التحرُرُ من معاني البداوةِ، التي ظلَّت زمناً طويلاً تتحكمُ بأساليبِ الشعر اءِ وتر اكيبهم ؛ وكان يلنقطُ المناظرَ وَ والمشاهدَ الطبيعيةَ الروضيَّةَ الساكنةَ، ويُحولُها إلى صورٍ لونيَّةٍ مُتحرِّكةٍ بألفاظٍ سهلةٍ فصيحةٍ تبتعدُ عن
(' (') ديوان عثمان بكتاش الموصلي، ص ع 1 ا.


الحوشيِّ و الغريب؛ فتحوَّلت الطبيعةُ الروضيَّةُ إلى علاماتٍٍ ومشاهدِ، ومُدرَكاتٍ حسيَّةٍ مُشخَّصنٍٍ تعكسُ الحياةَ الإنسانيةَ في نر ابطانِها، و قضايَاهَاهَا المتشعِّبَةَ.

* تميَّزَ الشاعرُ الموصليُّ بقدرتهِ على اختيارِ ألفاظٍ صورِِهِ في عو المِ الطبيعةِ وكائناتها بشكلٍ
 الثيّر الموصليِّ تفاعلاً وجدانيًّا بين الذاتِ الثاعرةِ و المحيطِ الذي ينظرهُ الثاعرُ؛ فيحفِّرُ فيه عناصرَ التجربةٍ بالتنبلورِ و التكوين؛ فباتَت (الطبيعةُ) مصدرًا من مصادِرِ القيمةِ الجماليَّةِ في التشكيلِ الشِّعريِّ؛ إذ تفاعلَ الشاعرُ الموصليُّ مع الطبيعةِ تفاعلاً وجدانيًّا، ولم يكنْ يُصورِّرُها
 آسرةٌ له.
* تجسَّدتْ جماليَّاتُ الطبيعةِ في المعرفةِ الحسيَّةِ التي تَستتذُ إلى البصريِّ و الوصفيِّ في تشكيلِ عو المٌ (الطبيعةِ) صورًا مرئيَّةً باللغةِ، تحكُُهُا سلسلةٌ من التفاصيلِ المتتابعةِ، وتقومُ على وِّى التعدادِ، وتحملُ إثنار اتٍ صريحةً و وارِّةً عن (الطبيعةِ) عالمًا حسيًّا، وقيمةً جماليَّةً يُقدمُها (الشاعرُ الموصليُّ) لوحاتٍ جماليَّةً مُتحرِّكةً، يَستمدُّها من المرئِّيِّ و المألوفِ الذي يَسمعُهُ، وير اهُ، ويستوعبُهُ؛ فتشكَّلَت (الطبيعةُ) موضوعًا شعريًّا من مُعطياتِ جمالياتِ الو اقع المرئيِّ،
 * كان (الثاعرُ الموصليُّ) ينظرُ إلى كائناتِ (الطبيعةِّ) بوصفها عو المَ موضوعيَّةً؛ كلُ عالٍ وِّ
 عالمًا تتداخلُ فيه العلاقاتُ والرُُؤى والأفكارُ، وتتر ابطُ فيه الأشَياءُ تر ابطًا عضويًّا كليًّا؛ لذلكَ تغلَّبت الصورةُ البصريَّةُ على الصُوُرِ الذهنيَّةِ المتخيَّةِةِ * يعرضُ (الثاعرُ الموصليُّ) جمالياتِ الطبيعةِ في أزمنةٍ مُتداخلةٍ، ويرصدُ حركتها في أوقاتٍ مُتعاقبةٍ، ويُقدمُ رؤيتَهُ فيها في وحدةٍ موضو عيَّةٍ تبعثُ على التأمُلِ تأمُّلاً بصريًّا يرصدُ الأشياءَ
 تفسير ًا ذهنيًّا ووجوديًّا. * كانت ذاكرةٌ (الشاعرِ الموصليِّ في القرن الثاني عشر للهجرة) تُغذِّي شعرْه في عوالمِ

 و النسْجِ على منو الِهُم نَسْجًا جماليًّا في تصويرِ هَا؛ تُعَدْ نَهجًا شعريًّا لها قيمتُّهُ الجماليَّةُ و الفكريَّةُ في (القرن الثاني عشر للهجرة)؛ وإنْ كانَ عالمُ الطبيعةِ الجماليٌ يُزوِّدُ الثاعرَ بسلسلةٍ من

الأفكارِ و الموضوعاتِ نتضامٌ جنبًا إلى جنب؛ ويُسبغُ الثاعرُ الموصليُّ على عو المِ الطبيعةِ جماليَّاتِ الإحساسِ؛ فتفاعلَ جمالُ الطبيعةِ الو اقعيُ مع جمالِ الذاتِ الشاعرةِ.

## المصادر والمراجج

- تاريخ الأدب العربي في العراق: عباس العز اوي، مطبعة المجمع العلمي العر اقي، .
- تاريخ الموصل: سليمان الصائغ، المطبعة السلفية، الجزء الثناني، مصر 9 ام. - جماليات الفنون: د. كمال عيد، دار الجاحظ: بغداد - العر اق، •9^9م. - جوامع الموصل في مختلف العصور: سعيد الديوه جي، مطبعة شفيق، بغداد،

- الديارات: أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالشابشتي (تى人ههـ)، تحقيق: كوركيس عو اد، الطبعة الثالثة، بيروت 919 الم
- ديوان حسن عبد الباقي الموصلي، نشره: محمد صديق الجليلي، طا، مطبعة الجمهرية، -الموصل، 977 • 97
- ديوان عثمان بكتاش الموصلي (ت IKY الساداني، رسالة دكنور اه (غير منشورة) بإشنر اف: أ.د. عبد الو هاب محمد علي العدو اني، كلية الآداب، جامعة الموصل، 997 ام 9 .
- الروض النضر في ترجمة أدباء العصر : عصام الدين عثمان بن علي العمري
 - الثخصانية: أمانويل مونيه، ترجمة: محمود جمول، المنشورات العربية، بيروت - لبنان، . 9 •
- شمامة العنبر والزهر المعنبر: محمد بن مصطفى الغلامي (ت IMT هـ)، تحقيق: د د د MVV اليم النعيمي، مطبعة المجمع العلمي العر اقي، بغداد، - الصورة الأدبية: مصطفى ناصف، ط1، مطبعة دار مصر للطباعة، القاهرة - مصر، 901
- عصـام الدين العمري الموصلي (حياته وشعره وديو انه مجموعًا محقًا): عبد الله محمود طه المولى، رسالة دكتور اه (غير منشورة)؛ بإشر اف: أ.د. عبد الو هاب محمد علي

$$
\text { العدواني، كلية الآداب - جامعة الموصل، rar } 9 \text { ام. }
$$

- العلم السامي في ترجمة الثيخ محمد بن مصطفى الغلامي، جمع وتأليف: محمد رؤوف

- غاية المر ام في ذكر محاسن بغداد دار السلام: ياسين بن خير اله الخطيب العمري، نشره: علي البصري، مطبعة دار البصري، ط1، بغداد، س79 ام . - قصة الفلسفة الحديثة: أحمد أمين، وزكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، مصر، ط7، 977 1م.
- مجموع الكتابات المحررة في أبينة مدينة الموصل: نيقو لا سيوفي، تحقيق سعيد الديوه جي، مطبعة شفيق، بغداد، 907 ام .
 جرجيس عاكوب عبد الله الراشدي، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، كلية الآداب جامعة الموصل ، 0 . . .
(9V. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: د. عبد اله الطيب، القاهرة - مصر -- منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء: محمد أمين بن خير الله العمري، تحقيق سعيد الديوه جي، مطبعة الجمهورية، الموصل، $97 V$ ام
- منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء: محمد أمين بن خير الله العمري، تحقيق: سعيد الديوه جي، مطبعة الهـف، الموصل، 900 ام .
- موسوعة أعلام الموصل: بسام ادريس الجلبي، الناشر : وحدة الحدباء للطباعة والنشر ،
 - النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال، دار العودة، دار الثقافة، بيروت - لبنان،角 9 F

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]:     الأولياء : Y.
    (
    (") ديوان حسن عبد الباقي الموصلي : ص
    (

