

المملكت العربيـت السعوديت
وزارة التعليم العالي
جامعت أه القرى في مكت المكرمت
كليت اللفت العربيت
قسه الدراسات العليا العربية
فرع الأدب والبلاغتة والنقد

[ دراسشُ بلاغيَّت نقديَتخت ]
بحث مقدَّهر لِنيْل درجت الماجستيـر في البلاغتن والنَّقد

> إعداد الطالب

مُحمَّد بن أَحمَد بن إبر اهيم عُمَبْر المَدْخَلِي الرَّقم الجامعي /

إشُر اف الأستاذ الُّكُتور
دخبل الله بن مُحمَّد الصَّحفِي
أُستاذ البلاغة و التَّقٌُ بكليُة اللُّغة العربيَّة بجامعة أَمِّ الثُرى

$$
\begin{aligned}
& \text { الفصل الدراسي الثّاني }
\end{aligned}
$$



## مُلخَّص الرِّسالة

عُنوان الرِّسالة: صورة القنَّاص في الشُّعر الجاهليّ، دراسة بلاغيَّة نقديَّة. الدَّرجة العلميَّة: ماجستير.
منهج الدِّراسة: المنهج البلاغِيّ النَّحليليّ.
وجاءت الرِّسالة في مُقدِّمة، وثلاثة فصول، ولمّا وخاتمة:
الفصل الأوّل: مصادِرُ صُورَة القنَّاص:
المبحث الأوَّل: البيئة الطبَّبيعَّة.


المبحث الرَّابع: الذَّات الشَّأَاعرة.
الفصل الثَّاني: القنّاص: الإنسان، والألأدوات:
المبحث الأوَّل: القنّاص: الاسم: الاسم، والمويَّة.
المبحث التَّاني: القنَّاص: البِّنْقُة، والميئَة.
المبحث النَّالث: القنَّاص: المهارات، والملامح النفسيّة.
المبحث الرَّبع: القنّاص: الأهل، والألُسْرة.

المبحث المسَّاس: القنَّاص: الفَّاصيق المسانِانِد.

الفصل الثَّالث: صُورة القنَّاص: أبعاد فنَّيَّة، ودلاليَّة:
المبحث الأول: الأبعاد الفنِّيَّة:

- المستوى اللُّفُويّ (المعجم).
- المستوى التُّكبيّيّ.
- المستوى البيانيّ.
- المستوى الإيقاعيّ.

المبحث الثاني: الأبعاد الدّلاليَّة:

- دلالات ذاتيّة واجتماعيَّة وإنسانيَّة.
- مشاهد الصَّيّد، الرَّزْز، والدّلالة الأسطوريَّة.

الخاتمة، والنَّنائج:

 القنَّاصِ بنوعيْها: المتكسِّبِ الفقيرِ والفارسِ المتُتْرِّنِ


 وكان لصورة ذلكَ التُنَّاص المِسْكِين حُضُورها فِّ مِيِّ


 والباطلِ.

- • ثبتُ المصادر والمراجع.

1


#### Abstract


Title of the Study: the Image of Sniper in Pre-Islamic (Jahli) Poetry, Critical Historical Study.
Degree: Master
Method of the Study: The analytical descriptive rhetorical method The study consists of an introduction, three chapters and a conclusion:
The first chapter: The resources of sniper image, and it has four searches:

- The first search: the natural environment
- The second search: Pre-Islamic community
- The third search: the cultural and poetic memory
- The fourth search: self-poet

The second chapter: It is about the sniper, human being and tools. It has seven searches:

- The first search: The sniper, his name and identity.
- The second search: the sniper: shape and form.
- The third search: Sniper: skills and p[psychological features.
- The fourth search: sniper: family and family members.
- The fifth search: the sniper: place and time of hunting.
- The sixth search: the sniper: the supportive team.
- The seventh search: the sniper: Weapon and tools.

The third chapter: Image of sniper: Technical and Semantic domains The first search: the Technical Domains:

- Linguistic level
- Structural level
- Figures of speech level.
- The rhythmic level


## The second search:

- Self, social and human significances.
- Scenes of hunting and Mythical significance


## Conclusion and Results:

The resrecaher reached to some important results from which: the poet in pre-Islamic eras was familiar with all of his surroundings from natural scenes, customs and traditions. These items became rich resources for him to form images of hunting and sniper with his two categories; the poor and the rich.
These technical images that depicted by pre-Islamic poets for the professional miserable sniper and the rich sniper formed a reflection to the social setting in the pre-Islamic community and what it leads to richness and poverty, conflict and hop and Strangeness and stability. The assured the realistic of the poetry.
The image of the poor sniper was presence in the journey context as he loses in his hunting This made the researcher focused on that the images of hunting in the preIslamic poem were free of myths and any religion symbols, but it was a reflection to real life. It imitate the conflict that occur in life between life and death, strength and weak and Right and wrong.
Resources and references
Index

الإلهاق


 عَنْهَا بالعَمَلِ والْبَحْثِ، ولَلْرْ تَحْرِنْيْ جَوِيلَ اللُّكَاءِ.

إِلى ابْنَتِير ( نَتَا ) الَّتِيْ كَاََ لَهَا - بَتَوْفَيقِ اللَّهِ - فَهْنْلُ عَلَيَّ فِيْ
الإِنْجَاِْ لا أَنْسَاهُ.



شُكُرْ لازِرُ

 وخَّماتٍٍ. لإنجازِ هكَذهِ الكُّراسةِ.



 عنطه في مرحلة البكالوريوسر قبل ربح قرق.

 بحثي، وأعانـي على خللك.. وفَّقهُرُ اللهُ جِميهاً وجزاهُِرُ عنّي خيرَ الجَزَاءِ.




 أحَاسِيس وانفِعَالاتٍ ومَواقِف.








 أصْدافِهِ!
"ولا يزال النّقادُ يتّققون على أنَّ الشّعرَ الجاهليّ هو الشّاهد الأمين على عبقريّة العرب

 الشنّعر "(1)





$$
\text { (1) الرحلة في القصيدة الجاهلية، د. ومْب روميَّة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 9NT (م، ص: } 9 .
$$

## مَوضُوعُ الدِّراسَة:



 حولَ مشاهدِ الصَيَّدِ في الشنّعرِ ابلاهليّ - في حُدودِ علمِ الباحثِ - بما تسْتَحِقُّةُ مِنَ الاهتمِمَامِ،





يقولُ امرؤُ القَّسْ (1):

مَــا إنْ لـــهُ غَــيرُ مـا يَصْـطَاُدُ مُعْتَسَـبُ


## ويقول أوْس بن حَجَر ():

إذا لمُ يُصِـبْ لحمـاً منَ المَحششِ خاسِفُ

ويقول الشَّمَّاخ بن ضِرار ("):




(†) ديوان الشماخ بن ضرار، تعقيق وشرح صلاح الدين المادي، دار المعارف، مصر، ص: .V.

 يقول امرؤ القيس("):


صَـــفيفَ ثِـــواءٍ أَو قَــــديرٍ مُعَبَّــــِلِ


 ويقول ("):











أسئِلَةُ الدِّراسَةِ:

جُمْمَةٍ مِنَ الأسِئلَةِ، هُمْكِنُ صِياغَةُ أبرزهِهَا فيما يَيْي :
1- كيفَ يتجَلَّى مشْهَهُ القنصصِ فِ بنيَّةِ القصيدةِ البحاهليَّة؟ وما دِلالاتُهُ

الجاهليِّ ؟
r- بَ بَ يْكُنُ تعليلُ خروجِ القنَّاص خحاسرا - ين الغالب - مِنَ المشْهدِ الدِّراميِّ للقنْص؟! ع - كلاذا لم يصوِّر الشُّعراء الجاهليُّون صيْدَ (الظِّباءِ والغُزلانِ والطُّيورِ..) إلا في صُورٍ نادرٍ قياساً إلى غَيرِها مِنْ حَيواناتِ الصَّحْراءِ ؟!

-     - فيمَ تتمثَّلُ القيمةُ الوثائقَيَّة لصورةِ القنَّاص مِنْ خلالِ المدوَّنِةٍ الشِّعريَّة ابلِاهليَّة؟

أهدافُ الدِّراسة:
يُككِنُ إبمالُ الأهدافِ الّتي يتطُّعُعُ الباحثُ إلى تحقيقِهِا مِنْ خلالِل هذهِ الدراسةِ فيما يلي: 1- تحديدُ خصصائصِ الإطارِ الّني يَرِدُ فيهِ مشْهُُ القنصصِ في القصيدةِ الجاهليَّةِ، ودوْرِه في تشكيلِ بنْيتِهَا الفنيَّة، وبعدِدَا الدِّلاليّ.



جماليَّةٍ، وقيمٍ إنسانيَّةٍ وحضاريَّةٍ واجتماعيَّةٍ.
r- الكشفُ عن الجماليات البلاغيَّةِ في نماذِجْ مِنَ الشَّواهدِ التّي رَّمَتْ صورةَ القنَّاصِ،
وتحليلُها في إطارِ علومٍ البلاغَةِ.. لإبرازِ ما فيها مِنْ دِلالاتٍ وأبعادٍ فنيَّةٍ وإِيائيَّةٍ.

وبينَ الحيواناتِ الّتي يصيدُهَا، وأثنرُ البيئةِ الّتي يعيشُ فيها عليّهِ

-     - الموازنة بين صورةٍ القنَّاصِ (الرَّامي)، وصورةِ القنَّاصِ (الكالاَّبِ).
- 




- V البحثُ في جدليَّةٍ العلاقَةِ بين الحياةِ والموتِ، الّتي تَثِّلُّها مشاهُُ الصَّيَدِ، وتتجلَّىَى أيضا في صورَة القنَّاصِ.

أهميَّةُ الدِّراسة:
تظافرتْ عدَّةُ أسبابٍ أغْرَت الباحثَ بدراسةِ هذا الموضوعِ، وتبدو أبرزُها كما يلي:
1- ثراءُ الشِّعر الجاهليِّ وتنوعُه، أغراضاً، ومظاهرَ فنيَّةٍ، ودِلالاتٍ.



 منَ الصِّراعاتِ الدَّاميةِ في لوحاتِ الصَّيْدِ التي خلَّدَّهْا نماذجُ فنيَّةٌ شعريَّةٌ راقيةٌ ومُوحِيَةٌ . . مـا

يُكْسِبُ ذلك الشِّعِعرَ قيمةً وثائقَيَّةً مُهمَّةً
ح r r دالَّةً على ذلك البَتمع، حيتُُ رَسَمَمَ الشُّعراءُ مشـاهدَ الصَّيَدِ، وصورَةَ القنَّاصِ وأبدعُعوا في


والحيواناتِ الّيت تُقْنصُ .


 - برغم محدوديَّهِا حسبَ اطِّالِع الباحثِ - في دراسةِ مشاهدِ الصَّيَّد.

 - 1 عنصرٍ منْ عناصرِ ذلك البمتمع، هيئةً وسلوكاً، ونكتشفُ نظرتَّهُ لذاتِهِ وعيطِهِ والوجودِ منِ

 التّت تناولت مشاهدَ الصَّيدِ في هذا الشِّعرِ، المكتنزِ فنَّا وجمالاً، في أغراضِهِ ومظاهِرِهِ.

ثَّة دراسات قليلة - بـسب اطلاع الباحث- عَرَضت لصُورة القنَّاص مِنْ خلال
مشاهدِ الصَّيد في الشِّعر الباهليِّ، ضمن دراسة غَرضِ الؤصْف، وهي - على قلَّتها - قد تناولت مشهد الصَّيد في كِيَّيّه، من خلال تركيزها على على عناصره التكوينَّةَ بُمهلَة.. ومنها ما تناول بعض الحيوانات المصِيدة (حمار الوحش) بصفة خاصَّة. ومْ تلتفتْ إلى صُورة التنَّاص إلا
 القنَّاص هي حور مشْههِ الصَّيْدِ وعنصره الأساس، واكتفت بإشارات عابرة لا تني الصُّورة منزلتها، مقارنة بتركيزها على مشْهُهـد الصَّيَّد إجمالاً.

وتنمثَّل تلك الدِّراسات - التي عثرَ الباحثُ عليها - في ثلاث رسائل جامعيَّة هي: 1- "وصف الصَّيد فُ الشنّعر الجاهليّ" نادية حسن الجندي، رسالة ماجستير . جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية، فرع البنات، 19 19 م.
r- "مشاهد الصَّيَد في الشِّعر الجاهلي" سوسن يموت، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية في بيروت 1910 م.
r- "مشاهد الصَّيد في الشنّعر العربيّ حتى آخر العصر الامويّ" دراسة عن الحمار الوحشيّ فهر محمود محمد شاكر ، رسالة ماجستير. جامعة القاهرة، 1991 م.

واجتهد الباحث في الحصول على تلك الرَّسائل النَّالاث، ولكنَّه بْ يُظْفُر إلّا برسالة الباحثة: سوسن يموت، بعنوان: "مشاهد الصَّيد في الشُّعر الباهليّ" وهي رسالة ماجستير في اللُّغة العربيَّة وآداها، قدمت في الجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1910 ما م. وقد رَّزت الباحثة في الأساس على دراسة مشْهد الصَّيَد بكليّيته، منْ حيث الإطار النَّني
 الصَّيد في الحياة الاقتصاديَّة في ذلك العضر . وقسَّمت الباحثةُ دراستَها لمذا الموضوع إلى همسة فصولٍ وخاتة،، تناولت في أولما صِلة الصَّيّد بالحياة الاقتصاديَّة الجاهليَّة كونه نمط إنتاج، ونشاطا مترفا في آن. في حين تناول الفصل الثَّاني منَ الدَّراسة مشْهد الصَّيَّد منْ حيثُ موقعُه في القصيدة الجاهليَّة ووظيفته الفنيَّة والدّلاليَّة، وأنواع الحيوان المصيد التي أبرزها في جداول
 بطرية إحصائيَّة.




 الشَّماخ بن ضِرار الذُّياينّيّ.




 وخلصت الباحتَّة في دراستها إلى التُّائج التَّلية:











ولئن كانت هذه الدِّراسة، تشترك كم دراسة الباحث (الحاليَّة) منْ حيث الموضوع المتَّصل بشاهد الصَّيد في الشُّعر الجاهليِّ؛ إلّا أَنَّا تختلف عنهِّ درِّا بتفرُّدها بدراسة العنْصر الأساس منْ
 التّي هو جديرٌ مها. ويِ حدود علم الباحث فإنَّ "صورة القنَّاص في الشِّعر الجاهليِّي" لم تُدْرَس بْعُلُ دراسةً مستقِلَّة.

منهجُ الدِّراسة:
دراسَة "صورة القنَّاص في الشِّعر الجاهليِّ"، تقتضي مِنَ الباحث استقراء ديوان الشِّعر
 خختلف أبعادها ودلالاقا: النَّاتيَّة، والاجتماعيَّة، والإنسانيَّة، والفنِّيَّة، والأدبيَّة. حيْثُ إنَّ الخصائصَ الفنِّيَّة للشِّعرِ الجاهليِّ متددَّة إلى ما بعد بزوغ فجرِ الإسالمَ؛ فقد استشهد الباحثُ بعدد منَ الشُُعراء المَخَضْرَمين.

يعتملُ الباحثُ (المنهجَ البلاغِيّ التَّحليليّ) في إبراز الخصائص الفنِّيَّة لصُورةِ القنَّاصِ في
 شَّلت أبعادَ تلك الصُّورة بلاغيَّا وتركيبيَّا وأسلوبيَّا. دونا إغفالِّالٍ للوقوف على مانى ما تتوفَّر عليه صُورة القنَّاصِ مِنْ دِلالات: ذاتَّةَ واجتماعيَّة وحضاريَّة فيَ النَّاكرة الأدبيَّة، بوصف النُّعر وثيقة دالَّة على الشَّاعر والأدبِ والعَ والعضرْ سوف يستخلِصُ الباحثُ شواهدَهُ الشِّعريَّة مِنْ دواوين الشُّعراء أنفُسِسِم، وِمنَ المصادر التي اعتنت بجمع الموروث الشِّعريِّ الجاهليِّ. يُحِيلُ الباحثُ في غريب الألفاظ على شرَّاح الدَّواوين، أو المصادر الأخرى (الموثنَّة) الّتي يستخلص منها شواهده، ويُ حال تكرّر الشَّاهد فلا يتكرَّر شرحُ غريبيهِ إذا سَبَقَّ شرحه. ثُّة ألفاظ سوف يعود الباحث في طلب معانيها إلى المعاجم المتخصِّصَة، مع توثيقها
 بكسب طبيعَة الاستشهادِ بها. في الدِّراسة الفنيَّةٍ اقتصر الباحث - في الغالبِ - على أمثلة من الشَّواهدِ التّي منَّلت صُورةَ القنَّاصِ نغسِهِ.

وتشمل: موضوعَ، الدّراسة، وأسشيلتَها، وأهدانَها، وأهيَّها، وعرضَ الدِّراسات السَّابقة وومواطنَ الالتقاء والاختلاف معها.

الفصل الأؤَل: مصادِرُ صُورَة التنَّاص، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأوَّل: البيئة الطُبَّيعّة



المبحث الرَّاعِ: النَّاثُ الشَّاءرة.
الفصل الثانّي: الفنّاص/ الإنسان، والأدوات، وفيه سبعة مباحث:
المبحث الأؤلّ: التنّاص: الاسم، والمويَّة.


المبحث الرَّابع: التنَّاص: الأهل، والأُسْرَر.

لمبحث السَّادس: الثقَّاص: الفريق المسانِد.

الفصل الثَّلث: صُورة المتَّاص/ أبعاد فنَّيَّة، ودلاليَّة، وفيه مبْحَثانٍ:
المبحث الأؤلّ: الأبعاد الفنيّةَ:

- المستوى اللُّويّ (المعجم) .
- المستوى التُّكَبيّ.
- المستوى البيايّ.
- المستوى الإيقاعيّ.

المبحث التَّاني: الأبعاد الدّلاليَّة:

- دلالات ذاتيّة واجتماعيَّة، وإنسانيَّة. - مشاهد الصَيَّدِ: الرَّمْزُ، والدّلالة الأُسطُوريَّة.

الفهارس: • ثبت المصادر والمراجع.

واللّهُ وليُّ التَّوفيقِ ؛؛؛

البـاحِثُ

تمْهِيد:
قبلَ الخوضِ فِ غِمار هذه الدِّراسة، يَكْسُنُ بالباحث أنْ يقفَ مع تاريخ الصَّيّد وأهميَّته لإِنسان على وجه العُمُوم، وعند العَرَب بصِفَة خاصَّة.
 يقول ابن منظور : "صاد الصَّيّد يَصِيدُهُ ويَصَادُه صيْداً إذا أحذها... والصَّيْدُ: ما تُصُيِّدَ"." (1)،
 مصْطلح الطَّرّد، وقد استُخْدِم في سياقات معيَّنة للدِّلالة على مفهوم الصَّيّد، يقول ابن منظّور




 لفظة الصَّيَد أعمَّ من لفظة القنْص، فاستعملوا الأولى في صيْد البرِّ والبحر معًا، واستعلموا التَّانية في صيْد البرِّ وحده.

ولا تثريبَ على الباحثِ إذا قال: إنَّ معرفة الإنسان بالصَّيَد لابُدَّ أنْ تكون قديمة قدمَ
 الطَّام، فاصطاد مَّا وجد من الحيوان والطَّير الّّذي يشاركه المعيشة في الأرض، ويراه أمامه في ككِّ مكان.
وقد عَرَفَ العربُ الصَّيَدَ منذ القِدَم في جزيرقَم الَّي عاشوا فيها عيش إملاق، يقول الدُّكتور عبد الرحمن رأفت الباشا: "ومن طبيعة أهل الوبر - إذا أملقوا - أن يعتمدوا في عيشهم على الصيد، وأن يتخذوا من الحيوان مادة حياتم الأولى؛ فيقتاتوا بلحمه إذا عضّهُم

 (r) نزسه، "طَرَد"، (₹) سورة المائدة، آية 97.

البوع، ويصطلوا بعظمه إذا مسَّهم البرد، ويستنيروا بدهنه إذا أظلم عليهم الليل، ويتخذوا من



ذلك كله متاعا لمم ولمن يعولون"((؟).


تصف المعارك التي كانت تنشب بينها وبين الأتن وممارها أو البقر وثورها.

 فيها البقرة كلبين هما كسَّاب وسخام، يقول ("):
(8) (8)







(1) الصَّيّد عند العرب، د. عبد الرمن رأفت الباشا، مؤسسة الرسالة، ص:Y٪.
(Y) نفسه، ص: זY (Y)

 (£) الغُضُف: الكالاب. القافل: اليابس. الأعصام: القلائد.

 (V) سخام: اسم الكلب.

ويظهر أنَّ صيد الوحش لم يكن همَّ شجعافْم وفرسافَم؟ إنَّا كان همَّ فقرائهم ومعوزيهم،













 يستخدمون الكاباب المعلمة والبزاة للقبض على الصيد، أو تعطيل اليميوان حتى يصل إليا إليه







حياتمّ ومعاشهمه"(").
(1) الحيوان، لأبي عثمان عمرو بن بر الباحظ، بتحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي ، بيروت،

(Y) مكة والمدينة في الباهلية وعهد الرسول صلى اللهُ عليه وسلم، أمدل إبراهيم الشريف، دار الفكر العربي، ص:










ويرى الـُّكتور عبـد الرحمن رأفت الباشـا فيُ كتابه عن الصَّيْد عنـد العـرب، أنَّ مِنْ
 أكرم طعام، فقد روى كُشابم تول أحـدمم:

ثم أردف يقول: "وفسَّرْ بعض الرواة بأنَّهُ الصَّيَد"((ك).


مغرياتها ومباهحها.





( ( ) الصَيَّد عند العرب، عبد الرمنن رأفت الباشا، ص: YO.
















 كلوا، فهو طُعّْمٌ أطعمكموهُ اللهّ(")




> (1) سورة المائدة، الآية ع.

$$
\begin{aligned}
& \text {.VO9/9، Vrs فتح الباري، (r) }
\end{aligned}
$$

قصص وروايات مشهورة، وقد تسبَّب هذا الاهتمام بالصَّيد في وجود رصيد أدبيِّ من الأشعار والأخبار التي كان الصَّيد مادَّها الأولى.
ولم يكن ولعُ العرب بالصَّيد صدفة؛ وإنمّا منْ حالال الممارسة والتعلُّم، ولفذا لم يتركوه دون ضوابط تحدد مفهومه وآدابه، وأدركوا أنَّ الإنسان ما لم يقفْ على طِباع الحيوان والطَّير، ويدرك مواطن قوَّها وضعفها، وما حباها الله من غريب المعرفة، فلن يستطيع أنْ يتعامل معها، فلكاِ口 منها احتياط وتدبير وخصوصيَّة، وجميعها تحتال لما هو دوها لتصيده، وتحتال لما هو فوقها لتسلمَ منه، ولكاٍٍ منها نوع من الطَّائد تعشقُه وتَواه، ونوعٌ تخافُه وتخششاه. نعم، لقد أدركوا من خلال التجربة أنَّ طبيعة الحيوان أو الطَّير تقوم على ثلاثة أمور : طلب القوت لسدِّ الرَّمق، وهذا يدفعها للكسب، واستشعار الحنر توقِّيا للمخاطر، والكيد حرصًا على السلامة، ورغبة في البقاء. كما أدركوا أنَّ لككٍٍ منها سلاحه الّذي يدافع به عن نفسِه، وأنَّ لديه من الذَّكاء والفِطنْةُ ما هو كفيل بدفع الشَّر عنه. ولقد توسَّع العرب في فنون الصَّيد وتعلَّقوا به، وسلكوا في ذلك كلَّ سبيل، ولم يتركوا وسيلة من وسائل الصَّيد إلا (1) استعملوها

ولم تُغْفِل كتب التُّراث العربيِّ تناول الصَّيْد بوصفه نشاطا اقتصاديّا وترفيَّا، فكُتِبتْ المدوَّنات الكثيرة في هذا الفنّ، لتغطِّي كافَّة بحالاته.. وهناك كتب لا تحتاج إلى تعريف لأنَّا ذائعة الصِيّي، وذات قيمة أدبيَّة خاصَّة، مثل كتاب: "الحيوان" للجاحظ، وكتاب: "حياة الحيوان" للدُّمَيْيّ، وكتاب: "عجائب المخحلوقات" للقزوينيّ، وغيرها من الكتب التي تناولت أحكام الصيَّد وأحواله وأنواع الحيوانات والطُّيور ومواسم الصَّيد وأهدافه وآدابه..

وهناك كتب خخططة وبعضها نادر لم يكتب لما الانتشار، ومن ذلك كتاب "المصايد والمطارد" لأبي الفتح محمود ابن محمد بن الحسين المتوفَى سنة "N هNـ" وقد ححَّقه د. محمدل أسعد أطلس سنة " ؛ 9 ام"، وهو كتاب يتناول أحكام الصَّيد في الإسلام وأقوال العلماء فيه، وعن طبائع الحيوان، ووسائله في الدِّفاع عن نفسه، كما يتناول الطُّرق الّتي يُيُوصَّلُ هـا إلى الصَّيد، والآلات التي تُسْتخدم في ذلك، كما يُورِد الأقوال والأشعار والأراجيز التي قيلت
(1) يُظظر، أدب الصيد عند العرب، بكث بقلم: سليمان الجريش.

في كلِّ جارحة، كما اشتمل على معلومات عن فنِّ الصَّيد وما حفل به من غنتار الشِّعر الّذي
 وحقَّةه الأستاذ: محمد كرد علي، حيث يضُّمُ سبعة أبواب لكركٍ من: الباشق، والبازيّ والصَّقر، والشَّاهين، والعقيان، والزّماجة، وقد تحدَّث عنها وعن ألواها وأوزاهاها وطريقة تضريتها وعلامات فراهتها، وما يعتزيها من أمراض وطرق علاجها، ثم تحدَّث عن الضَّواري وكيفيَّة
 كما تحدث عن الكلاب والجوارح. وهناك كتاب آخر باسم: "الصَّيّد والطَّرد عن العرب"


 في علوم البيزرة"، لعيسى بن حسَّان الأسديِّ من علماء القرن السَّادس المجريّ، وكتاب: "انتهاز الفُرَص في الصَّيد والقَنص"، من تأليف الإمام حمزة بن عبد اللهّ النَّاشريّ اليمنيّ
 أمَّا أهمُّ الكتب الحديثة فهو كتاب: "الصَّيد عند العرب"، للدكتور: عبدالرحمن رأفت الباشا، ويُشَاِّل موسوعة علميَّة عن الصَّيد، حيث بذل فيه المؤلّف جهِدًا واسعًا في التَّعريف بالصَّيّد وأدواته وطرقه، وحيوانه: الصَّائد والمصِيد.

## d

## مصادر صورة القنَّاص في الشِّرْ الجاهليّ



 هالبحث الرَّابع : الذَّأُتالشَّاعرةَ.


مِنَ الأسس المستقرَّة في الدِّراسات الأدبيَّة والنُقديَّة، أنَّهَّ لا يُككنُ أنْ يدَرْسَ الأدبُ بمعزل عن الغتمع الَّني ظهَرَ فيه، وذلك: "لأنَّ الأدب مظهر مِن مظاهر الألمياة الإنسانية وتسجيل
 الصادق عما تضطرب به النفس من مشاعر وخواطر وأخيلة، وهذه المشاعر والخواطر والأخيلة
 فالأدب صُورة إقليميَّة، والأديب ابن بيئته" (1). يقول عزُّ الدِّين إسماعيل: "ومنَ الممكن النّظر إلى التّاريخ كلّّ،، والعوامل البيئية كلِّها،
على أَهَّا تشكّلّ العمل الفنيّ"(ب)

وعلى ذلك، فإنَّ دراسة الباحث لصُورة القنَّاص فيْ الشُّعر الجاهليِّ، لا يمكن أنْ تتأتَّى
 للمجتمع، فأدَّت إلى وجود صِنفين مكن يمارسون الصَّيد: - صِنْف يمارس الصَّيد تكسُّبُاً. - وصنِف هاوٍ يمارس الصَّيَدَ رياضة ولمْواً وتَرَفاًا



 تلك المصادِر بطرائقِ استخدامهها، ليقدِّم إلينا الصّّورة كاملة في المستويين: البِماليِّ، والدّلايِّ. والعلاقة بين هذه المصادر بجتمعة، هي علاقة عُضويَّة، إذْ هي تترافُُ وتتنافذُ مع بعضها البعض، قبل أنْ تتكامل فِي الإسهام فِّ رسْم معالم مشْهد الصَّيَد، وصُورة الصَّائد.
(1) التفسير الإعلامي للأدب، محد عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز شرف، دار الفكر العري، ط1، • 1 1م،
(T) الأدب وفنونه- دراسة ونقد- عز الدين إبماعيل، دار الفكر العربي، بيروت، ص: YV.

## المبحث الأوَّل/ الييئةُ الطَّبيعيَّة:








أرضُهُم، وما يُدونه فيها من ماء ومرعى يُِيسيمون فيه أنعامَهم|"((1).


 انتجعوا أمكنة أخرى بيثا عن الماء والكاكأ.




 والجبال، والأودية، والصحراء.. والطَّيعة المتحرَّةً: الميوان، والطّير ..



ولعلَّ الشُّعراء الجاهليِّين كانوا أكثر تَطْوافا مِنْ شُعراء العُصور التَّالية، وهذا ما يُمِسِّر


 التَّحربة الوافعيَّة الّتي عاشوها بكلِّ أبعادها، وينطوي على دلا
 كما في المعنى والدَّلالة. ويُلاحَظ أنَّ المشاهد تتكرَّر وتتشابه، يقول الدُّكتور يَحْي الجَجُّوري:
 تتكرَّر فيها المشاهد وتتشابه فيها الصُّور، وهذه الصُّور وإن كانت متشاهِّ في إطارها
لكنَّ لككِّ صورة معالجة معيَّة وتفصيلات خاصَّة هِا"(1).

وسوف يقف الباحثُ هنا عند مظاهر هذه الطَّبيعة التّي شَُّلت في بُجْملِهِا المشْهُ
 خلال استعراض لوحات كاملة، وفَّرَ الشُّعراء لما جميع أسباب الصُّور الميَّة، والموحِيَّة المؤُرِّرة، لتتجاوز الوصف المباشر، فترصد أنماطاً منَ السُّلوك، ونماذج مِنَ الصِّراع، تُوحِي بدلالات متنوِّوِّعة
 البقاء، فيْ تلك الطَّبيعة القاسِيَّة.


 -أحياناً - وعن محنة حيوان الصَّيد في ختتلف أحواله.. متعاطفين معه، أو بحسِّدين في بِْنته معاناتمّ الذَّاتَّةَ الّتي يعيشونَنَها.




ولتُشَّلِ كذلك بقيَّة مكوِّنات مشْهد الصَّيّد: المكان، والزَّمان، وحيوان الصَّيّد، وأدوات الصَّائد.
(r) لِناموسِــهِ مِسنَ الصَّــفِيحِ سَـــقائِفُ (،)
(8) (8)

(إذا لمُ يُصِبْ لمماً منَ الوَحشِ خاسِفُ (N)

فَاقَـَى عَلَيْهـا مــن صُــباحَ مُـــدَمِّراً




تُطالعنا صُورة هذا القنَّاص منْ بني صُباح، كما رآها أوْس أو تخَيّْها، مروِّعَةً، فقد عصفت به سموم القيُظِ حتى اسْودَّ لونه، وغارت عيناه من شدَّة الحاجة، فيُ بيئة قليلة الموارد
 تصوير ملكان الصَّائد (النَّاموس)، الذي صَنَعَهُ مِنْ مكوِّنات بيئته: الأخشابِ والصُّخُور . ويظهر القانِص فيُ صُورة يرسُمها لهُ بِشْر بن أبي خَازم، أغبرَ اللَّون مِنْ وطأة الحياة عليه، وهو يتنقَّل طلبا لرزقه تحت الشَّمس الحارقة، تلْفَحُه المواجر، وتُدنِّرُّه رمالُ العواصفِ العاتِّة، وليس أطفاله بأحسن حالِ منه؛ فهم شعثٌ خَحَتْ أجسادُهُم حتى غدوا أمثال اليعاسيب.
( ( الديوان، ص: • V.
(Y) الناموس: القترة، ويعني بيت الصائد يعني الرامي للوحش . والصفيح : صخر رقاق يبنى به البيت.

صّ ()
(؟) شاسف: "والشاسف: القاحل الضامر. الجوهري: الشاسِف اليابس من الضُّمر والهُزالِ"، لسان العرب، (شَسَفَ)، $.1 \vee 7 / 9$
(0) أزبُّ: "الزَّبَبُ : مصدر الأزبَبِّ ، وهو كثرة شعر الذراعين والحاجبين والعينين"، لسان العرب، (زبب)، 1 / ع ع .

.

(^) القترات: جمع قترة وهي بيت الصائد. خاسف: مهزول وجائع.



أبُـو صــبْتِةٍ شُـعْثٍ تُطِيـنُ بِشَخْصِـهِ

وليس هذا القنَّاص الّنّي صوَّره بِشْر، بأحسن حال مِنْ هذا الّذي رآه النَّابغة الجَعْديّ، فالصُّورة تكاد تكون واحدة؛ فهو أطلس كالنِّئب، عاري الأشاجع، شاحب النّ اللَّون، خبير بعقاتل الوحش التي يييت يرقبها طيلة ليلته. يقول (8):
(0) حرَأى حَيـثُ أَمسىى أَطَلَسَ النَّونِ بائِسـاً

(V) أَخَو قَنَصٍ يُمسـي ويُصـبحُ مُفطِرِ

(أَصـابَ مَكـانَ القَلـبِ مِنــهُ فَفَرفَرِ (A)

ويْ الصُّورة تشبيه عجيب لنَمِ هذا القنَّاص المكُدُود البائِس، حيث غدا كأنَّه عصاً
مشقوقة مِنْ شدَّة المِع، فلا يزالُ مفتوحاً جحاَّاً يابِساً!
ويرسُمُ الأعشى صورة التقطها بِعَيْيَ قلبه، لسَبُعٍ لطيف الحْلْقُة (خفيّ الشَّخص)، وقد هدأَ يترقَّب بَقَرَة وحشَيَّة جاءت إلى المُرْعَى تصْحَبُ ابنَها، فظَفَر به وفجَحَها فيه. واللَّوحة دافِقَةُ بعواطف الأمُومَة، ولوعَة المأساة، وسوف يقف معها الباحث في موضِع آخرَ مِنَ الدِّراسة، وهي (1) ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق الدكتور عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم بدار الثقافة





$$
\begin{align*}
& \text { (1) القرا: الظهر . الأشاجع: عروق اليد والكف. تضوّر: اشتد الند جوعه. } \\
& \text { (V) } \\
& \text { الكراع: مادون الكعب من الدوابّ. فرفر : مزق. }
\end{align*}
$$

في بُمدلِها تَضَعُنا أمام صُورة واضحة للصِّراع بين مكوِّنات الطبَّبعة. يقول (1):




 وقال يصف قنَّاصا مِنْ إحدى القبائل، يظلُُ هارَه هُتخفِّيَّاً فيْ الرّّمال (\&):
(0) (9)

(7)
 وين اللَّوحةِ التَّالية يرسُم الدُمَخَّل السَّعْديّ صورةً لتنّاصٍ ماهر في صناعة الأوتار

 المدف، فنُهِل، وباء بخسارته متحسِّراً يَيِّهِ أمَّه. يقول (V):


(1) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتعقيق محمد عمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة

$$
\text { النموذجية، ص: 0 • } 1 \text {. }
$$

(Y) اهوى لما انخط وانخدر . ضابئ لازق. خفي الشخص: ناحل دقيق الجمس.
(Y) رتعت الماشية في المكان: أكلت وشربت ما شاءت في خصب وسعة.
( ( ) الديوان، ص: (\%)
(0) سَهم وجهه ( كَّطع وكرم) تغير لونه. جديلة وليَيان، حيَّان. الضرو والضارى من الكالاب جمعها ضراء.

 الطبعة الثانية، . . . .
(^) الأزرق: السنان لشدة صغائه. والعجلي: سريعة السهم والمرور . وأراد صياداً يممل سهاماً نصلها زرق. والقداح: جمع
قدح، وهو السهم بلا ريش.




صَـــــراءَ راشَ نَضِــيَّها بِظهِهــارِ (ت)

وَلِحُـــلِّ مـــا وَقِــيَ المِنِيَّــةَ صــاري


ويُ أبياتٍ للشَمَّاخ بن ضِرار، يَبْرُز القناصُ سَمِلَ الثياب كعادته، يسوق كاباً مُطوَّةَ،



(7)
 عَجُـــــوَّةٌ
سَمـــلِ الثيــــابِ لَـــهُ ضَـــوارٍ ضُـــمَّرٌ



يَرجـــــو وَيَأئهـــــُ أَن تَصـــيدَ ضِـــراؤُؤُ

ويغتنم زُهيْر بن أبي سُلْمى موسم الغيث وزمان الخِصْب، فيخرج طلبا للقنص مع ثلَّةّ مِنْ رفاقه، الّذين صحبوه ليس لأجل التكسُّب، أو رغبة في إطعام مَنْ خلفهم؟؛ وإنتَّا استمتاعاً برحلة نقاهة ورياضة، مباكرين الموْسِم، مبتهجين بزمان الرَّبيع، حيث يطيب القنصّ، ويْ المشهـه تظهر الفَرَس الّتي طالما تنغَّ الشَّاعر الجاهليُّ بأوصافها، وتبرز ملامح تلك الطَّبَّيعة المتحرِّكُ منها
(1) القترات: جمع قترة، ومي مايينه الصائد ليستتر به عن الصيد. القصباء: جماعة القصب، واحدهّا قصبة وقصباءة. والجيّيار : الجصّ المخلوط بالرماد والنورة.
(Y) (معظم السيار). الأرساغ: جمع رسغ، وهو مابين الحافر وموصل الوظيف. (「) النضي من السهم: مابين الريش والنصل، وقيل: النضي: نصل السهم. والظهار: الريش. ( ( ) الديوان، ص: Y70.
(0) التوجس: التسمع الى الصوت الخفي. الركز : الصوت تسمعه من بعيد. فأشفقا: حَذِرا.
 عودها صاحبها على الصيد وأغراها به. حبوة: معطاة. الأشداق: جمع شِدق -بالكسر - وهو جانب الفم. والحضر: ضرب من العدو .

## والصَّامت مُتَّة في: نبْت الرَّبيع، والحيوان، والمكان. يقول(1):






 فَبَينــا نُبَّـّـي الصَــيدَ جـــاءَ غُلامُنــا فَقـــــالَ: ثِـــيـياهُ، راتِعـــاتٌ بِقَفــــةٍ ويْ لَوحةٍ ناطقة بكلِّ معالم الطَّبيعة وملامهها ومكوِّاتًا، يُصوِّر النَّابغة الجعْديُّ رحلة مِنْ رحلات القنْص، خرج فيها مع رفاق الشَّراب، ومعهمْ قَيْنة تُغنِّهم، لم يغادر ذِكْرَها حتى وصفَ










 وَإِذا نَـُــــــــن بِ


 (乏) الشياه: هنا: الخير . لمستسأد: الذي نا وطال من النبات. القرمان: باري الماء الم الرياض. الهو: النبات يضرب إلى السواد. (0) الديوان، ص: ז• .

 اليابس.
(1) (الملي: الصحراء لا نبات فيها الدجن: اللطر والغيم. الرشّ: الططر الثنيف. (9) النفش: التشعيث والتغريق. (• ( الإجل: القطيع من الظباء والبقر الوحشية. الخِيط: جماعة النعام.
(1)

فَـوقَ يَعبُـوتٍ مِـنَ الخَيـــلِ أَجَــش


تُــــدرِكِ المححبُــوبَ مِنّــــا وَتعِـــش (Y)




 كَجُلمـوٍِ صَـخرٍ حَطَّهُ السَـيلُ هِن عَـِل (V) عَعـــنارى دَوارٍ


(9) جَواحِرُهــــــا في صَــــرَّةٍ لَم تُزيَّهـــــِلِ


صَـنفيفَ شِــواءٍ أَو قَــديرٍ مُعَجَّــلِ (1•)

وقال امرؤُ القيْس (0):

وَقَــــد أَغتَـــــدي وَالطَـــــيرُ في وُكُناتِهــــا



فَهـــأَدبَرنَ كَـــــابِزِع المفَّصَّـــــلِ بَينَـــــهُ

فَعــــادى عِــــداءً بَـــينَ تََــورٍ وَنَعجَـــةٍ

(1 ( ( الماهن: الخادم. اليعبوب: السريع الطويل من الخيل. الأجشّ: الخشن الطويل وهي صغة مستحبة في الخيل. (Y) تعش: من العيش، أو لعله من عش الطائر يعش إذا بنى عشه، والعش كناية عن المأوى والراحة. () الشبوب: النشيط من الخيل الذي يقفز قفزاً وتتجاوز رجالاه مواقع يله. الظليم: ذكر النعام. الخشش: الذي فيه خشيش أراد به غزالاً صغيراً.
الغريض: الطريّ من اللحم. الممنون: المقطوع الذي لا يفسده المنّ. أبنا: من (آب) بمعنى رجع. الغبش: مخالطة

$$
\text { البيوان، ص: آخر ظلمة الليل. } 9 \text { البياض }
$$

(7) الؤُُنات: المواضع التي تأوي اليها الطير. والمنجرد: الفرس القصير الشعر. والاوابد: الوحش. والهيكل: الفرس

$$
\begin{aligned}
& \text { الضخمr، شبهه ببيت الناصرى والبموس، يقال له الهيكل. } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

(9) قوله: (فألحقنا بالهاديات) أي الحقنا الفرس بالمتقدّمات من البقر . والجواحر: ماتخلّف منها. والصرّةٌ: ابلجماعة. (•) الصَّفيف: المرقّق. والقدير المعجّل: المطبوخ في القدر، وجعله معجَّلاً، لأفمَ كانوا يستحسنون تعجيل ما كان من
الصيد ويستطرفونه ويصغونه في أشعارهم.

ويٌ المشهد يزج الشَّاعر مع الصَّباح الباكر طلبا للصَّد، متططياً صهوة جواد أصيل يسبق
 فيطلبها، ويتَّخن مِنْ ذلك فرصة لامتداح وَرِيس والاعتداد بِوَّقَا.

ويْ لوهة أخرى يمدِّثنا امرؤُ القيس عن رحلة صيْد، انطلق فيها ولـَّ تبرح الطُّير



















(1) الديوان، ص: 7٪.


( ) الخال: ضربٌ من بُرود اليمن.




المطرُ فُ ليلة مظلمة إلم شجرة الأرطاة، فحفر بأظالافه حولما، يُنتخي مكاناً يطمئنُّ فيه ويقرُّ،


(r) بشَ

(8)




( ${ }^{\text {( ) }}$




: إذا جَـــنَّ ,






(1) منتهى الطلب، ج/9.
(Y) ذو جلد: الجدد، جمع جُدّة،وهي الخطة في متن الحمار الوحشي تخالف لونه. والشوى: القوائم، الواحدة شواة.
والنقس: المداد. أراد لونه الأسود.
() اللهق: الشديد البياض. والسراة:أعلى ظهره. والصرائم: جمع صريمة، وهي الرملة المنقطعة. والوعس: السهل اللين من
الرمل، وقيل: الرمل تغيب فيه الأرجل .
(؟) البوابل: المطر الشديد الضخم القطر . ومطر رجس: له صوت شديد.
(0) الأرطاة: شجرة تنمو بالرمل. والأنقاء: جمع نقا، وهو الكثيب من الرمل. والثأد: الندى. (7) بحتحا: جانحاً. والحديث عن الصريمة. والظلوف: جمع ظلف، وهو الظفر للبقرة والحمار والشاة.
(V)
( ( ) النبأة: الصوت الخفي.
(9) خلق الثياب: بالي الثياب.
( ( ( ) الوفضة: جعبة السهام. والضارية: كلابه التي اعتادت الصيد وضريت به. والقداح: سهام الميسر، وأراد هزاهها
ونوولا. والكوالح: العوابس. والغبس: الكالاب لوها لون الرماد.

## (1): وقال أيضضا






 الأرقُ لقلَّة نومه متنظرا هنه اللَّحظة!






## يقول (t):


(1) منتهى الطلب، 1 (19/0.
(Y) أوردها: أي أوردها الماء. والدجى:سواد الليل. والشرائع: جمع شريعة، وهي الطريق الى الماء. والزاخر: المرفنع الممتلئ.
(Y) ذو قتزة، أي: صاحب قتزة، والقتزة، مكان الصائد الذي يختفي فيه ليختل منه الصيد ويرميه. وأقتى لما: خدمها وصنعها.
(६) الديوان، ص: 01.
(0) الأرطاة: شجرة تنبت بالرمل، تنبت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة. والحقف: ما اعوج من الرمل واستطال. وسويقة: اسم وادٍ أو جبل. والرهم: همع الرّهمة بالكسر وهي المطر الضعيف الدائم الصغير القطر.
(7) الغضف: جمع أغضف وهو الكلب المسترخي الأذن، والغضف صغة غالبة لكالاب الصيد.يخب بها: أي يسرع بها، يعني الكلاب. وجداية وذريح: نراهما المين لرجلين.




 والنَّات، واليوان، والألوان. يقول("):













 عتمياً بششرة الأرُطّة، يقول لبيد بن ربيعة: (ل)


(1) الليوان، ص: 00
(Y) الوجيف: ضرب من السير سريع. خبَّة: اسـم ماء.
(「) الذرى: كل ما استتر به النسان، أي هو في كنف الأرطاة وسترها. ويقد: يضيء. منكرس: من الانكراس وهو الانكباب.

(7) الهام: جمع المامة، وهي الرأس، ومعروقة المام: أي أن رؤوسها دقيقة قليلة اللحم، وذلك من صفات كالاب الصيد.
والبدد في ذوات الأربع: تباعد مابين اليدين.

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق الدكتور إحسان عباس، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت، (V) 9 1 9 (V) ص:
(1) (1)

(「) (َأخــو قَفــرَةٍ يُشــلي زَكاحــاً وَســائِلا
فَأَصــبَحَ وَإِشَـــَّ الضَـــبابُ وَهاجَـــهُ

وقد وجلَ الباحثُ - في الشَّواهد التّي وقف عليها في لوحات القَنْص - أنَّ شَجَرَةَ الأزْطاة، كانت ملازمة للنَّور الوحشيِّ دون غيره مِنْ حيوانات الصَّيد، ويبدو أنَّ سببَ ذلك، أنَّا تَنْبُتُ في رملِ يسهلُ على النَّور حفره بأظالافه، ثح هي ذاتُ أغصان متعدِّدة، وتطول قدر قامة الرَّجل، فتصير بذلك مناسبة ليسْتكِنَّ الثَّور أو بقرتُه فيها. وفي الأبيات استخلدم لبيدٌ الكنايةَ ليُعِرِّف بالقنَّاص وحاله، (أخو قفرَة).
ويعقد النّابغة الذُّبياني: الشَّبَه بين راحلته التي أضرَّ بها طُولُ السَّفَر، وهي تُمْله إلى الملك النُّعمان، وبين ثور وحشيٍّ حدَّد مكانه في وادي (وَجْرَة)، ووصف لون قوائمه، وكنَّى بقوله: (طاوي المصير)، عن ضموره بسبب عطشِه وجوعِه في ذلك المكان الذي يقلُّ ماؤه. ومع ذلك فهو يلمعُ كالسَّيْف الصّقيل إذا أُفْرِد مِن غِمْده. وكأنَّ النَّابغة وهو يتلمَّسُ أحوال هذا النَّور يُترجم حالَ نْفِسِ، وما هو فيه مِنْ: عُزْلة، وغُرْبة، وخَوْف



طـاوِي المِصِيرِ كسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَرِِدِ (0) مِــن وَحْــشِ وَجْــرَةَ موشِــي أَكارِعُـهـ

فَضْــالً علـى النــاس في الأَدْنَ وفي البَعَـدِ
 ويُ اللَّوْحة التَّالية حشْلُ لنماذج مِنَ النَّبات والأشجار، التَّي منَّلت حُضُورا كبيرا في القصيدة الجاهليَّة، ونالت حظًّاً وافراً مِن اهتمام الشُّعراء الجلاهليِّين، وليس هنا المُسْتَغْرب؛ لاتِّصال ذلك الشَّاعر ببيئته الطَّبيعَّة التَّي هي مَصْدر صُوْرِه، ومُولِّد خيالاته، ومنْ جانب آخر، فإنَّ كثيراً مِنْ تلك الأشجار والنَّباتات تتَّصلُ بشكل مباشر بالإنسان العربيِّ في باديته وحاضرته، ويعتمدها في كثير مِنْ بحالات حياته المختلفة، بنددها حاضرة في قُوتِه، وآنيته،
$\qquad$
(Y) يشلي: يؤسد ويغري. وركاح وسائل اسمان لكانلبين.

 (0) و(الفردِد): المنقع القرين المنفرد بالجودة، وقيل: هو الذي أفرد من غمده، وعند ذلك ييدو بياضه ولمعانه.

وعليها تعتمد أنعامه ومواشيه، ومنها يبني البيتَ النّي يُؤؤيه، ولا غِنى له عنها في صُنع السِّلاح مِنَ القِسِيّ والسِّهام والرّّماح، الّذي يصيد بواسطته، أو يمارب به، ويْدْفُعُ به عن نفسِه. يقول

أوْس بن حَجَر (1):









تُعَـالى عَلـى ظَهْرِ الْعـريشِ وَتُنـَزلُ


 فيها الأرزاق في كثير من الأوقات، بسبب ظروفها الجغرافيَّة والمناخيَّة، وما يعتريها من الجدْبَ فقد اعتمد بعض أبناء ذلك العصر على الصَّيّد، بوصفه مصدراً أساساً في جلب القوت، وإطعام الأسرة والعيال. فألمَمَت هذه الفئةُ مِنَ النَّاس شعراءَ العصر الجاهليِّ، فنحتوا صورة واضحة المعا لم لمؤلاء البَشَرَ الكادِحين، وصَفُوا فيها فاقتهم، وقسْوَةُ حياتِّمَ. ونطالع في نماذج متعلِّدة مِنْ مشاهد القنص، صوراً تدلُّ على أنَّ الصَّيَد كان وسيلةً مِنْ وسائل كسب القوت، يعيش عليه فِئَام مِنَ النَّاس.
(६) النبع: شجر مرن تؤخذ منه القسي. نذيرها: صوها. الأفكل: الرعدة.
(0) (1) الحظوة:القضيب الصغير ينبت في أصل الشجرة. والغيل: الشجر المتلف. والنبع والحثيل من أشجار الجبال. (1) البان والظيان والرنف والشوحط: من أشجار الجبال. الألفُّ: المتلف. الأثيث: الكثيف المتشابك.
(V) الليط: القشر... والقيض: قشر البيضة الغليظ. والغرقيٌ: القشر الرقيق.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المعاني الكبير: (مارن يعني رعحا لينا). والنبراس: السراج. والنهامي: النجار . }
\end{aligned}
$$

## 



ويكدثنا الشُشَّمَاخ بن ضِرار عن قانص لا مورد له سوى الحَّدَ، وليس له مِنْ إرثٍ أو
مقتنتات، سوى القوّس والسِّهام، يقول: (")
كَأَنَّ الَّنَي يَرْمي بِـنَ المَحَشِ تَارٍِ (8)






ويصفُ رَبيعة بن مَقْروم قانصاً مِنْ أولوكاك البؤساء، حاول اقتناص المهار الوحشيّ،


 بالطَّام. يقول (A):


(1) ديوان علقمة الفحل، شرح الأعلم الشْنْتْمري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور حنا نصر الحتي، دار الكتاب

$$
\text { العري، بيروت، ط1، } 99 \text { ام، ص: } 91 .
$$

(「) الشُّريان: شجر صُلب تُتَّخذ منه القِسِيُّ. مُطعمة: أي قوس تقدّم الطعام وتوفره لصاحبها. الكبداء: القوس التي يملأ
مقبضها الكفّ. العجسُ: مقبض القوس.
(£) التادد: كل مال قديم من حيوان أو غيره يورث عن الآباء. تارز: أي جامد بارد يصيبه كيف يريد.
(0) الديوان، ص:
(7) البتات هنا: الزاد.
(V) هاديات الوحش: أوائلها.
 (9) بنو جلان: من عنزه وهم يوصفون بالرمي. الصل: الداهية، عطيفته: قوسه.

غَريضـاً مِن هَوادي الوَحش جـاعوا (1)


فَخَيَّبــــهُ مِـــنَ الــــوَتَرِ الِنقِطـــاعـع



ويؤكد امرؤُ القيْس وجودَ جماعة مِنَّ الناس مصدرُ رِزِّهم مقصورٌ على الصَّيد، وآثار


مَا إنْ لَهُ غَيرُ مـا يَصْطَادُ مُكْتَسَبُبُ (O)
(7) ومُرْهَفَـاتٌ عَعَلَى أسْسَنَاخِهِا الْعقَــبُ ســـهـماً فأَخْطـــأَه في مَشْـــيهِ الـــنَّنَبُ

وأدْعَـــُ العَـــنْ فِيهـــا لاطـــئٌ طَمِـرٌ
في كَفِّــــــهِ نَبْعَـــــةٌ صَـــــنْرَاءُ صَـــــافِيةٌ
أهْــــوَى فََــــا حـــــينَ وَلّْاه مَيَاسِـــرَه ويطالعُنا امرؤُ القَّيْس نفسُه بصورة أخرى لقنَّاص طاعنٍ في السِّنّ، لا يمبد مصدراً للطّعّعام




(1) (1) يكتزر: يجزر . الغريض: الطري هوادي الوحش:متقدماهِا وأوائلها.

() الرهج: الغبار . التقريب: ضرب من الجري.


(V) الديوان، ص: (V)
(^) بنو ثثشَّل: قبيلة من طيئ ينسب الرمي إليهم. وقوله: (متلج كفّيه) أي يدخل كفيه في القُتر؛ وهي بيوت الصائد التي
يكمن فيها كيّلاّ يَططِن له الصيد فينفِرَ منه.



(r)


;

راشَــــــهُ مِـــــنـن ريـــــــِ ناهِضَــــــةٍ

نَنَــــــــــرهِ $\qquad$





وقد بنحَ هذا التنَّاص العجُوز في نيل مراده مِنَ الصَّيد، ليثير إعجاب الشَّاعر بمهارته في الزَّمْي. واللَّوحة تكشف اهتمام القنَّاص بإعداد سلاحه وعنايته به، وقد جمع فيها امرؤُ القيْس ضروباً منْ عناصر الطبَّبعة: الحيوان والطَّر، والنَّبات، وحتى الحَجَر الذي اتّخذه الصيَّاد مِسَنَّا لنِصَالِه. وقال الأعْشى:(\&)

حَـتَّ إذا ذَرَّ قَـرْنُ الشَّسْمْسِ أَوْ كَربَــتْ
وَذَا الْقِـــــاَدَةِ عَحْصُـــوفَا وَكَسَّـــــابَا (7)


ذُو صِبْبَةٍ كَسْـبُ تِلْــكَ الضَّاريات هُكْمْ هذا الصَّائد الّذي يُصوِّره الأعْشى، خرج قانصا يُغْرِي خمسة مِنْ كالابه بطلب ثور
 والشدَّة حِقَبَاً مِنَ الدَّهْر .
(1) والفرائص: جمع فَريصة؛ وهي بَضعَة فيُ مَرْحِ الكتف تتصل بالفؤاد؛ وهي مَقْتَل . والإزاء: مُهْراقُ الدلو ومَصبَّها من

$$
\begin{aligned}
& \text { الحوض. وعُقُر الحوض: مُقام الشاربة، وهي موضع أخفاف الإبل عند الؤرود. }
\end{aligned}
$$

(0) ذرّ طلع. قرن الشمس أول مايطلع منها عند الشروق. كربت كادت وقربت. ثعل حي من طيء وهم مشهورون بالرماية.
 وسلهبة وعصوف وكساب أسماء كلاب هذا الصياد. ضرى الكلب بالصيد (كعلم) لزمه وتعوده وأولع به واجترأ عليه. اللأواء: الشدة والغنة.

ويصوِّر الأسْود بن يَعْفُر النَّهُشليّ قنّاصاً ليس له طعامٌ ولا متاعٌ، ولا تستقرُّ به الحياة،


 مُعصَّسـباً مــن طُــباحٍ لا طهـامَ لـــه وينقلنا صخْرُ الغيّ إلى حيث هو، لنعشََ معه أحداث مشْهـ يمِّّل حالة إنسانيَّة غاية في المعاناة، ورائعة في الدّلالات، لقانص مِنْ أولثكا البائسين الّذين أعْياهم طلبُ الرِّزْق، وغلِّهُهم
 يرعى أباً شيخاً كبيراً لا يملك مِنْ أمره شيئاً، فهو يمَيه مِنْ قسْوة الشَّتاء، ويْني له النَّمر فيُ



(0) مِـنَ العُصــمَ شـاةً قَبَلَهُ في العَواقِبِبِ
(إلى أَنْ يَغِيـنَ النَاسَ بَعْضُ الكَواكِـِبِ



أُتــيحَ لَــهُ يَومـاً وَقَــد طـــالَ عُمـرُهُ
يُحـــامي عَلَيــــهِ فيْ الثِـــتاءٍ إِذا شَــــا

 أَحَـاطَ بِــهِ حَــَّى رَمَــاهُ وقَـــْ دَنَــا

 (Y) شرح أشعار المذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، ضبطه وصححه خالد عبد الغني عغوظ، دار
(( (جريمُة شيخٍ) أي كاسب شيخ، أي صائد يكسب لأبيه. و(ساغبٌ) جائع.

(0) (عَصَمُها) خطوط في أيديها.
(7) كرمهه: يعني شيخه، أي لو صيد له لأعاشه.



ويصوّر مِزْرَد بن ضِرِار ما حمَّ بأهد التنَّاصين مِنْ أسى ومرارة، حين فقد كالبه آلّي
كانت تصيدُّ له، فلمُ يعدْ يستطِيع الصَّيَد. يقول (1):





(8)

















( ( ${ }^{(Y)}$
 (0) قوله: هل من طعام: لاستغراق الجنس. كأنه سأهلا عن قليل مايسمى طعاماً وكثيره. ويقال: هبلته الهبول. وقال:

 كان أون الجمدب والقحط من يشتد به الزمان يغعل ذلك: كان يشتوي البللد فيتبلغ به.
(V) الطليح: المعيي. وقوله: مايعانيه باطل... ما يسوسه باطلٌ من الجوع. والباطل: اللهو واللعب. أي: هو مشغول عنه بالجوع. (N) البالابل: المموم. وأعيا: أعجز . والمعاياة: أن تغعل ما لا يهتدي له صاحبك.

ويعلِّق الدُكتور علي الجندي على الأبيات، موضحاً الحالة الاقتصاديَّة والمعيشيَّة للصَّائد فيقول: "وما قيل في تصوير الفقر والبؤس بين الجاهليين ما جاء في أبيات للمزرد يتحدث فيها عن

 الطرق، حتى أعيته الحيل، فعاد إلى بيته وكان فيه صبية في غاية المزال من البوع، وامرأته الحمقاء
 له: نعم، هذا البئر وماؤُّ، وهذا الجللُ اليابس الغترق.
فسقط منَ الإعياء والضَّعف، وجرَّ على جسمه بقايا ثوبه يماول أنْ ينام، ولكنَّ النَّوم استعصى عليه فقد طرده عنه ما استولى عليه من الهمِّ والغمِّ وضيق النَّس" "(1) ومِنْ تلك الوقفات مع الشَّواهد السَّابقة، يستطيع الباحثُ القول: إنَّ الشَّاعر الجاهليَّ قد

 النَّذي استقى مادَّته مِنَ الحياة، واستطاع أنْ يصوِّر بيئته تصويرا دقيقا، ذا دلا لالةٍ وثائتيّةٍ أمينة، إذْ

 التَّتْبيهات، وتدغَّلت فين فرضِ الألفاظِ الَّتي تَشْي بمرارِ الفقر، وأثر الفاقة، وقسْوة الصِّراعِ بين
 الفرسان بياة مُسْتَقِرَّة مادِّيَّاً، دنَعت بِمَ لمزاولة الصَّيد استمتاعاًاً به.

## المبحث الثَّاني: قِيَمُ المُجْتْمعُ الجاهِلِيٌُ وثقافتُه:








 الجغمع الجاهليّ - فهنا الشُّعر ما هو إلا نتاج تلك المياة فيْ يُتلف صُورها : الاجتمائَّة، والاتصاديَّة، والعقديَّة، والئقافيَّة، واليّّياسيَّة .


 * الرُّحْلَة:
"ويه ضوء هذه العلاقة الحميمة بين الأدب والوجود الاجتماعيّ يككن للمرء أنْ يعلّل





 التنَّاص على وجهه الثُصوص.

$$
\text { (1) الرحلة في القصيدة الجاهلية، د. وَهْب رُوميَّة، مؤسسة الرسالة، بيروت، طّ، } 9 \text { ام، ص: } 19 \text {. }
$$

فقد كانت تلك الرِّحلات الطَّويلة الَّتي ڤَضَى فيها كثير منَ شُعراء العصر الباهليِّ زمناً
 أو واجهوها - طارئة - في رحلاقمّ، وذلك بالتقاط مشاهداتمّم المتنوّّعة، ومِنْ بينها مشاهد القنْص، وتصويرها في لوحات فنِّيَّة كان أكتئُها رائعاً، بما فيها مِنْ لمسات جماليَّة، وما خالطها
 النّي يدور بين القنَّاص المتكسِّب البائس، سواء كان قنَّاصا كاَّاباً أو رامياً، وبين المُمُر الوحشيَّة، أو التَّور والبقرة الوحشيَّيّن، وهي مشاهد استطرد الشُّعراء كثيرا في وصغها وتحديد



 بالحياة الجديدة.
قال بَبْهَسُسُ بنُ عبد الحارث(1):


وَإذا رُنِعْــــنَ رَفيعَـــــةَ المِثْـــــــوارِ
سُــرِِ اليَــَيْنِ إِذا الحِــدابُ تَرَقَّصَــتْ

حَحَــــبَ المَجــــيرُ بِلَيتهـهـ وَمَعَـــذِّها


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) منتهى الطلب، 7/9.7 } \\
& \text { (Y) الشملة: الناقة الخفيفة السريعة. المال: فقار الظهر. }
\end{aligned}
$$ (₹) الهجير: منتصف النهار من الصيف. الليت: صفحة العنق. والمقذ: موضع الاخحداع. والعينة: ابوال الابل. والقار:

شيء اسود تطلى به الابل والسفن.
(0) النجاد: جمع بخلى، وهو ماغلظ من الأرض وارتنع. ولمتوجس: الثور الوحشي. والخمائل: ميع ثميلة، وهي الرملة
تنبت الشجر .

وَقِقطـــارُ ســــارِيَةٍ بِغَـــــيرِ شِــــعارِ (1)
كَالقَلْــبِ غــودِرَ في مِــرادِ عَــذاري (Y)




وطِمِعـــــنَ بِالأنيــــــابِ وَالأظفـــــــارِ


(9) (9) قُرناسَـــةٌ طُوِيَـــت عَلــــى أَنيــــارٍ ( نَفـــنَ المِقـــامِسِ زَأسَــــُ المِهّـــارِ (11)

تَطــــوِي شَــــواكِكَهُ وَتَنــــــــو صُـــلْبهُ




وَغَــَونَ في قِطـــِع الغُبــارِ عَواصِـفاً
حَـتّ إذذا مـــاكِــــــنَ أَو خالَطنَــهُ





( ( ) الجنوب: ريح الجنوب. وريح ريدة: لينة المبوب. والقطار الأمطار. والسارية: السحاب بتيء ليلاً. والشعار: الرعد.

 (؟) زرق العيون، أراد الكالاب. والطريدة: ماطردت من وحشٍ ونحوه. طمحت سوالفهنّ: ارتفعت، وأراد رفع سوالفهن: والسوالف: الأعناق. واحدها (0) لقق السراة: أراد ثوراً وحشياً. واللهق: الشديد البياض. واللثق: المبتل بالماء. والمشامل: جمع مشمل، وهو كساء له
خمل متفرق يتلحف به.
(7) غدون: أي كلاب الصيد. وحواجب ردم: متقاربة.

(^) فئن: رجعن. الجمواذل: جمع جاذلة، وهو الفرح. والهرار: صوت الكلاب، وهو دون النباح.
(9) الصفحة: الخد. والروائم: جمع رائم، وهي العاطفة على ولدها. وسلخها: أي سلخ ولدها.


$$
\begin{aligned}
& \text { عليه الصوف والقطن ثم يغزل. والأنيار: جمع نير، وهو القصب والخيوط إذا الما اجتمعت. } \\
& \text { (1 (1) الحميلة: الرملة تنبت الشجر. والمقامس: الذي ينغط في الماء ثم يرتغع. }
\end{aligned}
$$
















(r) (r)



(1) الديوان، ص:NT.
(Y) المعبر: الشط المهيأ للعبور، يريد المَنجاة من المم.

قرب وادي واقصة. وموشي القوائم: الثور الوحشي، والموشي الذي قوائمه بياض. ومقفر: من اقفر أي صار إلى القفر وهو الخلاء من الأرض، أو من أقفر أي ذهب طعامه وجاع.
عليه: أي الثور الوحشي. تكفئه: أي تضرب فتميله. والخريق: الريح الباردة الشديدة المبوب.
وَأَرطـاةِ حِقْـنٍ خانَهـا النَّبـتُ يَحفِـرُ (1)


يُتـــيرُ وَيُبــــدي عَـــن عُـــروقٍ كَأَنَّهــــا

وبعد أنْ تنقضي هذه اللَّلّلة بكلِّ ما فيها مِنْ أهوال، ويستبشر الثَّور بانفراج الأزمة مع شروق الشَّمس، يفاجئُه خطر لم يكن في حساباته، فقد سمعَ صوتاً خفيَّا شكَّ فيه ابتداء، ولكنَّ أُذْيُهِهِ وعْيْنيهِ لا تخدعُه، فالصَّوتُ صوت كِالابٍ تَطْلُبه لا ريْب:

بُجـــانٌ بِضـــاحـي مَتِنـــهِ يَتَحَـــَّرُ
وَقَــد جَعَلَــت عَنـهُ الضَّـبابَةُ تَسِــرُ (\&)
إلى حُرَّتَنـــهِ حــافِظُ السَّـْمْع مُنْصِـرُ (0)
 أَزَلُّ كَسِـــــرْحانِ القَصِـــــيمَةِ أَغْبَـــــرُ كَــوالِحُ أمْنــــــالُ اليَعاسِـــيبِ ضُـــمَّرُ



 وَبَـــــاكَرَهُ عِنْــــــَ الشُّـــــرُوق مُخَلِّـــــبٌ

أُبــو صِـبْيَةٍ شُـعْثٍ تُطِيــُ بِشَخْصِــهِ

والمشْهُُ حافلٌ بالدِّلالة على المعاناة التي لا تنفكُّ تحاصِر الإنسان في هذه الحياة، أو تباغتُه وهو في حالك الظُّوف، فلمْ تكنْ معاناة هذا الثَّور التّي صوَّرها بِشْر بن أبي خَازم في قصيدته، إلّا وسيلة يبُثُّ فيها معاناته الذَّاتَّة، أو رؤيتَه لأحوال البَتمع مِنْ حوله، في قالب فيِّيِّ صقلَه بخبرته، وأضْفى عليه مِنْ ذاتِه، مُلامساً مشاعرَ الحيوانِ والإنسانِ في آنٍ معا.
(1) ا ب: ععفر، ولعلها تصحيف يكفر . الروق: القرن. والأرطاة: واحدة الأرطى وهي شجرة بنيت بالرمل. والحقف: ما ما اعوج من الرمل واتطال. ويیفر : أي الثور الوحشي يكفر اصل الأرطاة ليهيّء لنفسه كناساً يأوي اليه، يدل على اليلى ذلك البيت التالي.
(Y) أعنة الخراز: يريد سيور الجلد التي يقدها الخراز ويعدها لعمله، شبه عروق الشجر بها. وبشر الأديم: قشر بشرته التي
بنيت عليها الشعر
( ( ) أضحى: من الضحى. الصقيع: الندى المتجمد الذي يسقط من السماء بالليل، شبهه بابلمليد. وصئبان الصقيع:
صغار البليد التي تتحبب كاللؤلؤو.
(النبأة: الصوت الخفي ليس بالشديد الشيد، وهو يريد صوت الكالاب ها ها هنا. تحسر: أي تنسحب وتذهب.
رأد الضحى: الرتفعاعه. الوجر: الخرفتاه: أذناه.

وعرَضَت للنّابغة الجَعْديُّ فيْ نفسِه حاجةٌ ألهبَت صَدَرَه، فلمْ يَتمِل البقَاء في الوطَن

 السَّفرِ، وخرج عليها إلى حيث يريدُ، وفيُ الصَّحراء رصدت عدسته معناة بقرة وحشيَّة، تربَّص بها ذِئبٌ غادر، وفتلك بولدها الّذي كانت تُزجيه أمامها، ويُ ذُروِة خوفها وفجيعتها بابنها،

 لا تنتصر لنفسها فقط، بل تثنأرُ لمصاهِا في وليدها أيضا! ولم تغادرْمم حتى قضَتْ عليهم. ويستعير الشَّاعر تعبيراً جميلاً لفعلها فيقول: " سَقَتْه بكأس الموت".
 الجَعْديُّ بوصف الحالة النَّنسيَّة للبقرة حين فُجِعَت بابنها، وعندما استشعرت وجود القنَّاص، وصوَّر حركتها وهي تقاتل الكالاب، ثم ختمَ لوحتَهُ بتصوير ملامح القنَّاص النَّنسيَّة، حين أقفل راجعاً يشكو الخسارة الَّتي لحقت به. يقول (1):


 سِــيدٌ أَزَلُّ إِذا هــا استَأَنسَــت مَسـَّلا فَأَيقَنَـت أَنَّـهُ قَــد مـــاتَ أَو أُكِــا




وَحَاجَــةٍ مِنْــلِ حَـرِّ النَّارِــا دَانِلَــةٍ




فَهاجَهـا بَعــَمَا رِيَعـت أَخهـو قَـَنصٍ



غُرَنِبئــــاً عَلَّمَتـــهُ الــــمَوتَ فـــانَفَفَالا






ويهتمُّ أوْس بن حَجَر بعض الشَّيء بوصف قنَّاص صادفه في رحلته، وقد رآه يسوقُ كلابَّ، ثم يقفُ ليرقب مشْهد القتال بين النَّور والكِلاب ويَعْجَب منها (1): (r) شَ (َ)


(8)




وهكذا بَا النَّرْ مِنْ بطش تلك الككاب، وخضنَب رَوْهَه بدمِها، فابتعدت عنه تطلبُ
السَّالامةَ لنفسِهِا!

وفي رحلاقم أيضا، توقف الشُّعراء عند مشْهـد آخر مِنْ مشاهد الصَّيّد، أبطالُه الأُتُن
الوحشيَّة، يتقدَّمها الحِمار الَّذي نال حظًّ وافراً مِنْ أوصافهم الحسِّيَّة له، فهو : أقبُّ طواه الشَّنُّ،

(「) الترائب، مفردها تريبة: وهي موضع القلادة من العنق. والقد: السوط الذي قد من جلد.
( (§) جلب: كالأجلاب، الذين يكلبون الإبل والغنم لليع. ولعلها بعمنى ساق ودفع، أو بتمع بالشر عليه.
ونفوسها ندبا: أي طلبها ليصدها عن نفسه.
الشرة: النشاط الشديد. والروق: القرن.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص:r. } \\
& \text { (Y) يطر: يسوق كلابه ويدفعها أمامه. }
\end{aligned}
$$

الغالب يكون التنَّاص الَّني يتُتَّع المُمُر رامياً.


 اقتناصه.

## يقول عَمْرو بُنُ قَمِيئة(1):

(')



(9)













(1) ديوان عمرو بن قميئة، تحقيق وشرح حسن كامل الصيريف، معهد المخطوطات العربية، 970 ام، ص:^٪ I.
(Y) الطِّمل: الأغْبر الحبيث. يُعِهُ: يككِّر.
(ץ) شِرْيانَهُ: قوس. والشريان: شجر تُعمَل منه القِسِيّيّ.
(乏) تنحَّلها: تخيَّرها. (لِقِضبٍ): يريد القِقَدَاح.

(7) صوادياً: عطاشاً. كَمِيَّا أي خفيَّا.
(V) معوِرات: مككنات بيّنات واضحات مكششوفات للطعن. الذّعاف: السم يقتل من ساعته. يثربيّ: نسبة إلى يثرِببكسر الراء كما نص ياقوت- مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.

لَكانــــا عِنــــدَها حِتنَـــينِ سِــــيّا (1) فَلَـو لُطِمَـتـت هُنــاكَ بَــذاتِ مَمـسٍ بِلَحـــــٍ إِن صَـــــباحاً أَو مُسِــــيّا
أَتــــــــاهُم نوا واثِقـــــــــينَ إذا أَتْ $\qquad$

اشتملت الصُّورة السَّابقة على أحداث عمليَّة الصَّيّد، مستغرقة تفصيلاهاها، حيث ظهر

 بوجوده، حتى إذا شعرت بالاطمئنان، وردت لتزويَ ظمأَها مِنَ الماء المعين، إلّا أنَّ القنَّاص
 وتطايرَ القِذح شظايا، وعاد بكسرته وسوء طالعه، آسفاً كئيباً إلى زوجه وأبنائه الَّذين كانوا واثقين مِنْ عودته باللَّحم. وقال الأعشى (٪):


 إذا هَــا دَنــــا منْهَـــا التَقَتْــهُ بِيَــافرٍ


فلَمْـا عَلَتـُُ الشَّهمسُ وَاسِتَوْقَد الحَصَى
(8) (9)



(1) حتنان: مثلان.
( الديوان، ص: 1 ( 19
(r) السقبة: البحمة. الاقود: الذليل الممنقاد. مشكوكة: غيلة. شكك البعير لزق عضده بالبنب. القُرى (بنتح القاف)
الظهر. عذم: عض.
( ( ) السيف ساسل البحر وساحل الوادي. رية غزيرة. برء جمع برءه (بضم فسكون) وهي بيت الصائد الفسيل بمع فسيلة وهي النخلة الصغيرة. المكمم الذي غطى متى يشتد.
(الووادي جمع هادي وهو المتقدم، وهو من الإبل أول رهيل يطلع منها. داجن متعود، دجن بالصيد تعوده وخبره.
التوقم التهدد والتعمد وقتل الصيد. .


(ك)








 وخوناً، عسْراً ويسِراً، مَكْسَباً وَسَسَارةً.










$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) عفاها أتاها، يقصد عين الماء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الرهج: الغبار. }
\end{aligned}
$$

وهي قبل ذلك عمادُ حياة الإنسان العريّّ في الصَّحراء، وهيَ الحيوان الأثتير لديه، وهي مِنْ مفاخر القوم على اختلاف مستوياقم.. فقد كانت لمم المالَ، والنّمم، ولا تزال قيمتيا الماديَّة والمعنويَّة حاضرة حتَّى اليوم. ولا عجب إذاً أنْ تَشْغَلَ النَّاقُّةُ المكانَ الكبيرَ عند الشُّعُّعراء


 فهي يْ كثير منْ الأوقات المعادل الموضُوعيّ للنَّور الوحشيّيّ الَّذي يصارع كِلاب الصَّيّد، أو
 ويخرجان في الغالب منتصرين.

يقول النَّابغة الذُّبيانيُ (1):
 طــاوِي المِصِـيرِ كسَـَيْنِ الصَّـَمْقَلِ الفَــردِ


طَوْعُ الشَّوامِتِ مـن خـونٍ ومـن صَرَدِ (ّ)




مِسن وَحْــشِ وَجْـرَةَ موشِـي أَكارِعُـه
أَسْـرَتْ عليــه مِــن الجَـوْزاءٍ ســاريةٌ
فارتـاعَ مِسن صـوتِ كِـَّابٍ فبـات لـه

وَكــانَ ضُــمرانُ مِنـهُ حَيــُ يوزِعُـهُ


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) والسارية: سحابة تسير ليلاً وتمطر (Y) }
\end{aligned}
$$


عدُوُو البائت اذا بات بَا. والصَّرَد: شِدَّة البرد.



من ثُقَل محلٍ أو غيره.

(Y) في حالِـكِ اللَـونِ صَــدقٍ غَــيرِ ذي أَوَدِ (r) وَلا سَـــــبيلَ إِلى عَقــــــلٍ وَلا قَــــــــا
 فَضــالًا عَلــى النــاسِ في الأَدنى وَيْ البَعَــدِ


















 بُرْغم ما نالما مِنَ المُزال. يقول (0):

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المُغْنَأد: موضع اشتوائهم اللحم. والنّسيان في كامٍ العرب: التَّرّكُ و(شَرْب) قومٌ يشربون، واحدهم شارب. } \\
& \text { (Y) الصَّدَق: الصُّلب. والأود: الاعوجاج. }
\end{aligned}
$$



ويكتفي الباحثُ بما سبق منْ شواهد، حيث تُعزِّز ما يذهب إليه مِنْ أنَّ الرِّحْلة كانت مصدرا مُلْهِماً للشُّعراء الجماهليِّين في إخراج لوحات الصَّيْد، وتحديد صورة القنَّاص، وملاعحه الجسديَّة، وصفاته الشخصيَّة والنفسيَّة، بالإضافة إلى إثراء الصُّورة بالمكونات الأخخرى في ذلك المشهد.. وتسجيل كلّ ما فيه مِنْ تأثيرات للبيئة الطبَّيعيَّة، وما اشتمل عليه مِنْ مؤثرات نفسيَّة واجتماعيّة تربطه بذلك العصر. وكأنَّ الشُّعراء الجاهليِّين حين صوَّروا لنا مشاهداهداتِم تلك خلال رحلاقَم، وتنقلهم بين الفلوات والمفاوز، ومرورهم بالأودية والشِّعاب، كأنَّم قد عمدوا إلى رصْد العلاقة بين حيوان الصَّدْ، وبين الطبَّيعة مِنْ: قفارٍ وأشجارٍ، ومواردَ مياه، وكذلك علاقته مع الحيوانات الأخرى، ومع الإنسان (القنَّاص)، وهم في هذه العاولة مِنْ تدوين تلك العلاقات، والتقاط تلك الصّراعات؛ إنَّا يتحدَّثون عن رحلة الحياة بكلِّ ما يعترضها مِنْ مواجع، وoا تشتمل عليه مِنْ كِفاح، وoا يسودُ فيها مِنْ صِراع بين القويِّ والضَّعَيف، وما تنتهي إليه مِنْ مصير.

* الفروسيَّة:

تُثِّل الفروسيَّة إحدى أهمِّ القيم الاجتماعيَّة عند العرب منذ القدم، وقد قام الشَّاعر الجحاهليٌُ بدور كبيرٍٍ في تصوير البُطولة والفروسيَّة، فيما كان مِنْ شِغْر الحَمَاسَة "وشِعْرُ الحماسة - إلى كثرته - منْ أصدق الأشعار وأقواها وأشدها أثرا في النُّنوس، ذلك لأنَّ الشَّعراء كانوا أنفسهم فرساناّ يخوضون غمرات القتال فيعبرون عن واقع مشهود، وبتارب نفسية صادقة، وإن
(1) الناجية: السريعة. ركيب ضلوعها: متزكب الضلوع من الشحم واللحم. الحارك: ملتقى الكتفين في مقدم السنام.
التهجر : سير الماجرة. الدؤوب: الإلحاح في السير.
(Y) المولعة: البقرة في قوائمها توليع، أي نقط سود. القنيص: الصائد أو الصيد. الشبوب: المسنة.
( ( ) تعفق لما رجال: تثنوا واستتروا، يعني الصيادين. الأرطى: شجر . بذت: سبقت وغلبت. وكليب: جماعة الكالاب. ( ( ) جمامه: ما اجتمع منه. الأجن: تغير طمم الماء ولونه، فهو آجن. الصبيب: شجر بالحجاز يخضب به كالحناء.

لم يكن بغضها يخلوا من المباغنة وباوزة الواقع"('). وقد أعذت الفروسيَّة نصيبها الوافر مِنَ





 هو الشَّاعر نفسُه، وهو الفارسُ أيضا.








 الوحْشُ وَيُظْرُرُ به.




(1) الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ص:IVI.

## يقول ('):

وإرخــــاء ســـرحان وتقريـــب تتفــــل مـــداك عـــروس أو صـــراية حنظــل

وبــات بعيــني قائمــــا غـــير مرســــل عَــــــذارى دَوارٍ في مُــــــالاءٍ مُـــــنَيَّلِ


 صَـــفيفَ شِـــواءٍ أَو قَـــديرٍ مُعَجَّــــلِ

لـــه أيطــــلا ظــبي وســــاقا نعامــــة
كــأن علـى الكتفــين منــه إذا انتحـى
وبـــــات عليـــــه ســــرجه وبلحامـــــهـ
فَعَــنَّ لَنــــا سِـــربٌ كَــــأَنَّ نِعاجَــــهُ


فَعـــادى عِـــداءً بَــينَنَ ثَــورٍٍ وَنَعجَــةٍ
وَظَـلَّ طُهـاةُ اللَحـــَ مــا بَـــينَ مُنضِـعِ

 للمتقدِّمات مِنَ القطيع، حيث لحقها فعادى بين ثور ونعجة، وحبَسَهُمها دون أنْ يُجْهَه.
 ولكــنْ نُنــادي مِسـنْ بعيــدٍ: أَلاَ ازَكَـبِ
 أخخـــا ثِقَـــةٍ لاَ يلعــنُ الحــيُّ شَخصَــهُ $\quad$ صــبوراً علــى العــالَّتِ غــيرُ مُســبَّبِب وأكرُعَـــهُ مسـتعملاً خــيرُ مكســبِ (ّ)
 إذَا أنف

امتلـك حِصـانُ علقَمـة صفاتٍ نبيلة، وهـو يعلم أنَّه يُظْفِرْه بالصَّيْد دون حاجـة للتربٌّص والمخاتلة، لأنَّه يثق في جرْيِهِه، فلا يخذل راكبه، وهو صـابر طامح إلى غايته، ينحدر رمـنْ أصل كريم، بل إنَّ هذا الجوادَ يُطِعِمُ ابلِياع مِنْ عشيرة صاحبه، إذا عزَّ عليهـم الزَّاد، وهذه قمَّة النُّبُل والرُّجُولة في الفروسيَّة، (إذا أنفدوا زادا فإنَّ عنانه وأكرُعَهُ مستعملاً خيرُ مكسبِ).

() العنان: اللّجام. الأكرع: الدقيق في مقدّم الساقين

الحديث عن الكرم هو حديث عن الإنسان العريِّ ذاته، فطالما تغنَّ العريُّيٌ هذه القيمة

 رصــد لبعض القيم والعـادات الاجتماعيَّة، الَّتي استقى منهـا الشُّعراء الجـاهليُّون تلـك الصُّورة للقـانص ومشـهـد الصَّيد؛ فسـوف يتـاول الباحـث هـذه القيمـة - الكـرم - بوصفها إحـدى الدَّوافع الَّي ألجأت الإنسان في ذلك البحتمع لمزاولة الصَّيد إكراماً لضيفه.
 مـا نفــدَ زادُه، فرضـت على الإنسـان أنْ يواجهه جَـْبَ الصَّحراء بالسَّخاء والبـذل، ويعدَّ ذلك
 أعظمِ المآثرِ والمفاخرِ القبليَّة. قال طُفْيْل الغنويُّ(1):

ولم يُلهــــني عنــــه غـــــزالٌ مقنّـــــعُ


لـــافي لـــاف الضّــــف والبيْــتُ بيتـهُ أُحدّتـــه إنّ الحـــديث مـــن القِـــرى
 الجودُ بُعْداً نفسيَّاً عند إنسان ذلك الجتمع، وذلك بتخفيف معاناة الُُرْبة عنه، بعد أنْ نأتْ به الدِّيار، وابتعد عن الأهل والعشيرة، فلا بدَّ مِنْ ملاطفته وإشعاره بأنَّهُ واحد مِنْ أبناء تلك
الأسرة التي استضافته.

## يقول عَمْرو بنُ الأهْتم (ب):

ويُخصِــبُ عنـــدي والزَّمـــانُ جَــديبُ


أُضـاحاكُ ضَـَيْفِي قبْــل إِنــرالِ رَحْلــهِ
ومـا الحِصـبُ للأضياف أنْ يكثرَ القِرى
 (Y) شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، دراسة وتقيق، الدكتور سعود عمود عبد البابر، مؤسسة الرسالة، ييوت،

وفي قصيدة منسوبة إلى الحطيئة، يُصوِّر لنا مشهـلاً مِنْ مشاهد صيْد المُمُر الوحشيَّة،

 مذ عرفوا الدنيا!

هذا الأب وأسرته على هذه الحال، وإذا بضَيْف يفاجئهم، فانتابه المُّ والضِّيق والألم،

 واجب الضِّيافة. يقول(1):

أَخهي جَفـهِةٍ فيـهِ مِسنَ الإِنسِِ وَحشـةٌ





وقد قامت هذه اللَّوحةُ على الحِوار، فبعد أنْ رأى ربٌُ البيت الضَّيفَ، لمح الولدُ مـا أمَّ
 حيث عرض الولُُ على أبيه أنْ يذبَكه وأنْ يقدِّم لـمَه إكراماً للضَّيَف فيقول:




وَلا تَعَتــذِر بالعُــدمِ عـــَّ الَّـــني طَــرا


(1) ديوان الحطيئة، شرح أبي سعيد السكري، تحقيق الدكتور درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، 9 . . 1 م، ص:TrV.
 وهذا الحوار الَّذي دار بين الوالد والولد، يكشف عن ذُروة الكـرم الَّذي يرتقي بالنَّفس
 التَّضحية بالنَّفس مِنْ أجل الحفاظ على النَّاتِات العربيَّة الَّتي غدا الكَرمَ جزءا مِنْ مكوِّناهِا. ويْضي المشهـد الحواريٌُ الَّذي يقفُنـا أمـام ولد جـا جائع يقـدِّم نفسَه قرباناً لكرامـة أبيه، في مشهد نفسيِّ ييعث التَّوتُّر والأ لم، وبينما هُمـ في حيرتّم، إذْ رأى الوالـد (أتانـاً) - وهي أنتى


قَدِ انتظمت من خحلِ مِسحَلِها نَظمَا


قَدِ إِتَتَنَت لَحمـاً وَقَد طَبَتـتْ شَحمَا




عِطاثــاً تُريـــُ المـاءَ فَانســبَ غَوَهـا
فَأَمهَلَهـــا حـــتّى تَـــرَوَّت عِطاشُـــهـا
فَخَـرَّت نَــوصٌ ذاتُ جحـشٍِ سَمينَـةٌ
فَيـــا بِشــرَهُ إِذ جَرَّهـــا نَـــــوَ قومــهـه
فَبـاتَوا كِرامـاً قَــد قَضـوا حَقَّ ضَسيغِهِم
وَبــاتَ أَبــوهُمْ مِــن بَشَاشَــتـِهِ أَبــاً




 وتتباين في أخرى تبعا لويَّة القتّاص وظروفه، أو مع اختلاف حيوان الصَّيّد، ووسيلة الصَّائد وأدواته.

## المبحث التَّلث: الذَّاكِرة الئّقافيَّة، والشُّعُرِيَّة



 أو تسرَّب إليه بشك لا لا وإِ.







 فيها بتفيلي لمادَّة وتشغيلها" (').






 سبق للمرء معرفنه أو الوقوف عليه مِن أنكار ("(\$).

[^0]ولن يخوض الباحث في تتبُّع المفهوم العميق للذّاكرة، ومـا كُتب فيهـا مِنْ نظريات استنادا
إلى مرجعيَّاهتا المختلفة. .
وقد توقَّف الباحث في المطلب السَّابق منَ الدِّراسة عند الرِّحلة، بوصفها واحداً مِنْ روافد الشُّعراء ابلحاهليِّين في صياغة صُورة القنَّاص ومشنْهد الصَّيد، وحيث كانت الرِّحلة في ذلك الصر تَثِّل نمطاً بـارزاً في سـلوك المجتمع، وعنصرا فـاعلا مِـنْ عناصر الحيـاة العربيَّة في تلـك الحقْبـة مِـنْ الزَّمـان؛ فقـد خَلَدت الرِّحلـة في ذاكرة الإنسـان العـريِّ، وكانـت أشــَّ تغلغـلا في ذاكـرة الشَّـاعر الجماهليِّ، لنجدََ أنَّ كثيرا منْ قصائد الشُّعراء الجـاهليِّي، والأعلام منهم على وجهه الخصوص، لْ تَّْلُ مِنْ ذكر الرِّحلة ووصفها، وتصوير مشاهداتمم فيها، وعرض معاناتهم، ووصف رواحلهم... ومـنَ المشـاهد التي اعتنـوا برَسْــم ملامِحْهَا، لوحـات الصَّيْند الَّتي صسوَّروا بواسطتها الصِّراع
الَّّني يعيشونه في حياتمّ، وذلك بالتقاط الصِّراع بين حيوانات الصَّحراء فيما بينها، أو صِراعها مع مَنْ يستهدفُها مِنَ القانِصِين .

والَّذني يهمُّ الباحـث هنـا، هـو إيـراد نمـاذج مِـنَ اللَّوحـات الشِّعريّة الَّتي اشتملت عليهـا قصـيدة الرِّحلـة - إنْ صـحَّت هـذه التَّسـمية - تُثبــتُ أنَّ المشـهـد القنصحيَّ قـد استدعته ذاكرَةُ الشَّاعر في سـياق الرِّحلـة، وبـدا كأنَّه مشْهـد نمطيٌّ في صـورته الإجماليَّة، بمـا تنطوي عليـه بِـنْ عناصر تكوينيَّة: طبيعيَّة، ولُغَويَّة، وبشَرَيَّة. يقول الدُّكّتور عبد الرحمن رأفت الباشا: "ومَنْ يتتبع الشعر الجاهلي يبـده طافحا بـذكر الصيد وأخبـاره، حتى غـدت المعارك التي تـدور بـين القانصـين والنَّحائم، والطِّرادُ الذي يقع بـين كـلاب الصَّائدين وثتـيران الـوحش وحمـيره تقليـدا مِـنْ تقاليـد الشِّعر الجـاهليّ وركنـا مِـنْ أركـان القصيدة العربيَّة"(1)

قال امرؤُ القيْس("): بِشُـــربَة أَو طـــافٍ بِعرنــــانَ مــوجِسِ كَــأَيّ وَرَحلــي فَــوقَ أَحعَــبَ قـــارِح

يُنــيرُ الـتُرابَ عَـنـ مُبيــتٍ وَمُكــنِسِ (1)



كِكالبُ ابنُ هُرٍٍ أَو كِلابُ ابنُ سِنبِسِ (0)
(7) مِسنَ الــنَمرِ وَالإِيهـاءِ نُـوّارُ عِضـرسِسِ

عَلمى الصَـمدِ وَالآكـامِ جَــنوَةُ مُقـبِسِ
(^) بِـنـي الرِمــثِ إِن ماوَتَتـهُ يَوَمَ أَنْفُسِ

كَقِــرمٍ الهِجـــانِ الفــادِرِ المَتْشَشَمِّسِ (•)

يُهيــــــلُ وَيُــــــنـري تُربهــــــا وَيُنــــــيرْهُ
فَبـــاتَ عَلــى خَـــدٍ أَحَـــَّ وَمَنركِـبٍ
وَبـــاتَ إِلى أَرطـــــاةَ حِقــــْ حَأَنَّهـــا
فَصَـــبَّحَهُ عِنــــــَ الشُــــــروقِ غُدَيَّـــــةَ




وَغَـــوَّرنَ فين ظِــــلِّ الغَضــــى وَتَرَكنَــــهُ
(1) قوله: (تعشّى) أي دخل في العِشاء، والعِشاء أول الليل. والمكِس والكُناس: الموضع الذي يُكتُنُّ فيه من الحرٌّ والبرد. (Y) قوله (يهيل) يعني الثور، أي يهيل تراب الحفرة التي ينام فيها وينحِّيه.


(0) كلاب ابن مُّز وابن سِنِس: صائدان من طيِّئ معروفان بالصيد.

بالصيد. والعِطرس: شجر أحمر النَّورُ وعيون الكلاب تضرب إلى الحمرة.
(V) والرَّغام: التراب. والصّمد: ما غلظ من الأرض. والجَذوة: القطعة من النار.
(^) ذو الرّمث: اسم موضع فيه رِمْث وهو الضرْب من الشجر .
(9) المقّدس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس. وكان إذا نزل صومعته يكتمع الصبيان إليه فيخرّقون ثيابه ويززقوها تمسُّحاً
به وتبركاً.
(• (1) والقَرم: الفُحل الكريع الذي لا يُركب. والمتشمِّس: النَّفور نشاطاً وحِدَّة. والفادر: الممسك عن الضراب.

خنســاء مسـبوعة قــد فاتهـا بقــر (r)

فيْ نَفَسِـها مِسن حَبيـبٍ فاقِـدٍ ذِكَرُ (8)
لا تَطْمَــئنٌ إِلى أَرطافِهـــا الحُفَــرُ (0)
جَعــُ الثَرى مُصـعَبٌ فيَ دَفِّهِ زَورُ (7)
عَنها النُجومُ وَكـادَ الصُبحُ يَنسَـِرُ (V)


 إِنَّ الـُمحامِيَ بَعــَد الـرَورِع يَعَنَكِرُ (•)


باتَــــت إِلى دَفِّ أَرطـــــــةٍ تُخِّنِـــــرُ

تَبــني يُيوتـــاً عَلـــى قَفـــرٍ يُهَـــدِّمُها
لَيلَتهــا كُلَّهــا حَـــّى إِذا حَسَـــرَت
غَـَدتْ علـى عّجَـل ، والـنفسُ خائِفَـةٌ لاقَــت أَخــا قَــنصٍ يَســعى بِأَكلُُبـهِ


(1) الديوان، ص:TV.

جحبلتها: خِلْقتها، خنساء: قصيرة الأنْنْ، مسبوعة: أكل ولدها السَّباع.
(Y) تنجو: تر كمرّ الظليم. الجو من الأرض مطمئنها. الشفّان: الريح الباردة.
(₹) إلى دف أرطاة: إلى جانب أرطاة، تستكن بكا.
(0) معناه اذا اطمأنت البقرة قليلا إلى أرطاتا، لاتطمئن الحفر تنهار عليها. والأرطاة شجرة لما عروق بيض.
(7) جعد الثرى: رمل فيه ندوة. مصعب: صعب. في جنبه ميل.
(V) حسرت: غابت؛ ومعناه غاب الليل. ينسفر: ينكشف ويضيء.
(^) (^جُسُر : ماضية على كل شيء. شئن البنان: قصير الأصابع غليظها.
(9) روع: فزع وخوف. بر من العدو.
(1•) ظلال الروع: ما أظلها من الفزع. اعتكرت: رجعت.

## وقال الأعشى(1):











فلمّــا أخــاءَ الصُّــْنْحُ قَــاَمَ مُبَــادِراً
كِـلابُ الفَتَىَى البَخْرِيِّ عَوْفِ بِـنْ أَرْقَمَا
كَمَا هَيَّج السَّامي الـمُعْسِّلُ خَشَرَمَا




فَصَــبَّحَحُ عِنـــــَ الشُُــرُوقِ غُدَيَّـــة



وَأَنْحَى عَلـى شُــؤْمَى يَيَيْــهِ، فَـذَادَهَا

( ( ) عذب الرجل (كضرب) ترك الأكلك من شدة العطش، فهو عاذب وعلوب. العزوبة الأرض اليعيدة الضضرب الى الككأ. (0) الأرطى شجر ضخم ينبت في الرمال، واحتدته أرطاة. المقف من الرمل ما اعوج وانعطف، جمعه احقاف. الريق
الريح العديدة المبوب. اقتم أغبر.

 جماعة النحل والزناير. (1) الخى: اعتمد، الخى البعير اعتمد فُ سيره على أيسره. اليد الشؤمى أي اليسرى. الفرع: الشعر. الذؤابة: شعر الناصية. أسحم: أسود.
(9) خزم اللؤلؤ (كضرب)، شكه ونظمه.

كَمَـا شَــَّ ذُو العُهودِ الجَرادَ الــمُنَظَّمَا




تلك كانت ثلاث لوْحات لثلاثة مِنْ كبار شُعراء ذلك العصر، تحدثّوا فيها عن الرِّحلة




 الشُّعراء الجاهليُّون، وعابِوها في مشاهد قَصَصيَّة تُلؤُها الحياة والعاطِِفَة والصِّراع. واللَّوحات الثَّالث - في مجملها - تبدو متشابهة العناصر، والمالامح، والنّهايات، لأنَّا
 وتكشفُ عن مشاعرَ بجيش بها نفوس أولئك الشُّعراء، فلمْ يكنْ تصويرهم لهذه الصِّراعات لِعرّد
 على التَّحالفات، مِنْ خلال التقاط هذه المشاهد، وعرضها شعراً في قوالب حَفِّت لككلٍ واحد
 روحه في الصُّورة.

ويْ مشـاهد أخرىى، بجـدُ أنَّ ذاكرة الشَّاعر الفـارس، الَّذي يخرج طلباً للصَيَّيْد مِنْ أبـل
 تَتَّل فيُ وجدانه مِنْ صُور ألفَها أضرابئه في مثلِ هذه المغامرات، ويُّ هذا اللَّون مِنَ المَمارسات الَّتي كانت سائدةً بين الفُرسَان.
(1 (الشعرى كوكب. النقبة اللون، وهي كذلك الوجه، يواعن يدخل في الوعان (بكسر الواو) وهي الأرض الصلبة، أو بياض في الأرض الصلبة، أو بياض في الرض لا ينبت شيئا، الصريم الأرض السوداء لا تا تنبت شيئا. المعظمة النازلة الشديدة، ومعظم الشيء أكثره.

فهذا امرؤُ القْيس يقصد مكاناً عليل المواء، طيَّب الأنفاس، قد سقته سحائب أنبتت
عشَبَهُ، وأزهرت روضَهُ، فأبى إلا أنْ نعيش معه تلك الأجواء. يقول (1):




عَحاهـــاهُ أَطـــرافُ الرِمــاحِحَ تَامِيــاً








وَكانَ عِـداءُ الوَحشِ مِنّي عَلى بـالِ (V) ويستجيب زُهَير بن أبي سُلْمى لنداء الطَّبيعة الجمميلة، في موسم الـُضرة، ووفرة الماء واجتماع الوحْش، الَّني يُغْرِي بُمارسة القنْص، فيحِبُّ أنْ نشاركه متْتُنَه. يقول (^) :







فَبَينــا نُبَغّس الصَـــيدَ جــــاءَ غُلامُنــا
(1) الديوان، ص:7٪.
( (Y)
 ( ) ( ) والحال: ضربٌ من بُرود اليمن.

 (V) . الديوان، ص: 9 ( 1 (




وعنُبَ ماؤؤ، وتوافرَ صيْدُه. يقول ("):














يقول زُهْيُر بن مَسْعود (k):
(0)

(4)



(Y) العازب: الكلأ البعيد المطلب.
() السَّواري: السُُحب السارية ليلاً.
(צ) منتهى الطلب، v/Q.
(0) خلق الثياب: بالي الثياب.
(7) الوفضة: جعبة السهام. والضارية: كلابه التي اعتادت الصيد وضريت به. والقداح: سهام الميسر، وأراد هزالما ونولما.
والكوال: العوابس. والغبس: الككلاب لوغا لون الرماد.

## ويقول أوْس بن حَجَر (1):



 عَلـى قَـَدٍ شَشَشَتْنُ الَبَــانِ جُنـادِفُ صـــدٍ غـــائرُ العَيْنَـــنِ شـــَقَّ لـَمَـــُ
 إذا لمُ يُصِبْ لحماً منَ الوَحشِ خاسِفُ

ويقول التَّابغة الذُّبيانيُّ(؟):

عَــارِي الأشــاجع مــن قُنَّـَاصِ أَنْـَــارِ

.
 يَسْـَى بُُغْــفٍ بَرَاهـا فهـي طَاوِيَـةٌ وقال النَّابغة الجَعْديُّه("):
حريصـــاً تُشَــمِّيهِ الشَـــياطِينُ فَسَــرا كَشِــقِّ العَصــا فُــوهُ إِذا مَــا تَضَــوَّرا طَوِيـُ التَرا عـارِي الأَشـاجِعِ شـاحِبٌ أَخـــو قَـنَصٍ يُمسـي ويُصـبـحُ مُفطِـرا

وقال لِبيد بن ربيعَة(5):



(0) جُسُر : ماضية على كل شيء. شئن البنان: قصير الأصابع غليظها.

## وقال صَخْر الغيّ(1):

(إذا ســامَت عَلـى الــمَلَقاتِ سَـامَا



(\&) ${ }^{\text {( }) ~}$


وقال قيّس بن العيْارة(9):
فَعُيوغُــــا حـــتّ الحَواجِسـبِ ســـودُ






ولأنَّ الباحث سيقف في مكان آخر مِنَ الدِّراسة، حول صُورة القنَّاص الإنسان بكل

 لما مِنْ أبعاد ودِلالات. ولم يكن للشَّاعر مِنْ أثر في نـو مت معالم هذه الصُّورة الَّي انطبعت في ذاكرته ووجدانه، إلاّ بما يُضيفه عليها مستعيناً بخياله، وقدرته على تلى توظيف اللُّغة، وخبراته

(r) النَّميلُُ: البقيَّةُ من العلف أو الطعام ييقى في البطن، وإنما يريد أنه يرمي مواضع الطعام. يسنُّ: يصبُّ. والسِّمام بمع سَسِّ: قال: يعني الصائد.

شرائعها: الموضع الذي تشرب منه. و(الموتُ الزُؤَماء)، المعجَّل .
شرح أشعار المذليين، r/r.A.
(أُشِبَّ: فُدِّرَ ضوارٍ : كالٍِ. وأُغَيرٌ: صائد أغبرُ صاحب نَبْلٍ، يغري كاباً. ونابلٌ: حاذقٌ .
(V) زرقاءٌ: كلبةٌ، ويقال: بقرة ازرقّت عيناها للموت. تيد: تيلل.

وين هـذا البَـال أيضـا يُسـجِّل الباحـث ظـاهرة مِـنْ ظـواهر تـأثير الـَّاكَرة على الشُّعراء
الجحاهليِّين فيُ إنتاجيَّة المشهد القنْصيِّ بصفة عامَّة، وصُورة القنَّاص على وجه الخصوص، وهي



 التَّي يعالجها الباحث هنا بشكل ضِمنيٌ أو صريح. قال أؤس بن حَجَر ():

لأَسْـهُمهِ غَـــارٍ وَبَــارٍ وَرَاصِــنـ

إذا لم شُفّْضْنـهُ عــن الــوَحشِ عَــازِفُ

قصــيُّ مَبيــتِ الليــلِ للصَّـــيدِ مُطْعَـمٌ
 عَاَـــى ضَـــالَةٍ فَــرْ گَـــأَنْ نَـــنـيرَها هذا النُّموذج الَّنّي استنَّه أؤس بن حَجَر في وصف قوّس الصَيَّاد، كان رائدَ الشَّمّاخ بن

 مِنْ شجرها، مرورا بمراحل مِنَ الصَّنعة، جعلتْ منها نووذجا فريدا مِنَ القِسِيِّ، وقد برَعَ الشَّمَاخ يف وصفه لهذه القوّس، والمضيّ يُ رحلتها حتى استقرّت بين يدي مَنْ اشتراها، وسوف يقف
(1) ينظر، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاين، تُقيق ممود عمد شاكر، مكتبة الحابني، القاهرة، طr، 919 1م،
ص: ص: الديوان، ص: وما بعدها.
(Y) (Y) (

(0) الضال: السلر تعمل منه السهام والقصي. والضالة هنا القوس. عازف: مصوت ذو عزيف.
الباحثُ مع هذه القوّسَ فُ مبحث لاحق. يقول الشُمَّاخ"():



(8)




وَيَظُ











(Y) حالوما: منعها من الماء، والضمير للحمر . عامر أخحو الخضر : قانص مشهور . ذو الأراكة: نخل بموضع من اليمامة
 والإبل في رئاهًا فتسعل سعالاً شديداً.
(


هنا. وحواجز كوانع من الوصول إليها.
(0) كنّها: سترها في الليل. والغِيل: الشجر الكثيف الملتف.
(7) ينجو: يقطع. ينفل: أي يدخل.
(V)
(^) (^) ازور: أعرض ومال.
(9) (9) (9)
 ودرؤها: اعوجاجها. والمهامز : جمع مهمزة: وهي حديدة تنخس بها الدابة.

ونطالع في شواهد أخرى ظاهرة التَّاصِّ صريكة، في تشكيل ملامح مشهد الصَّيَّد، ما
يؤِّدّ استقرار الصُّورة في ذاكرة الشَّاعر الجاهليِّ، حتى كأهَّا أصبحت تُقْليداً يلتزمون به في هذ

 بعض الصُّور، وأحيانا تكرار العبارات والألفاظ. قال بِشْر بن أبي خَازم، يصِفُ قانصاً (1):

أَزَلُّلُ كَسِــــرْحانِ المَّصِــــيمَةِ أَغْبَـــرُ


أبُــو صِـبْتِةٍ شُــعْثٍ تُطِيـنُ بِشَخْصِـهِ




 ويُصوِّر أوس بن حَجَر حالَ القنَّاص(\&):

إذا لم يصب لـمـا من الوحش خاسف
فأخذَه كَعْب بن زُهير وقال(0):

إذا لم يصـب صـيدا هـن الـوحش غـارم
أخــــو قـــترات لا يـــزال كأنـــــة
 أسْهُهُه هدفَها فينجو الحِمارُ الوحْشيُّ، بند حضورا لذاكِرة البتمتم عن طريق الإلحاح على
(0) شرح ديوان كعب بن زهير، صنعة أي سعيد السكري، دار الكتب والوثٔئق القومية، مركز تُقيق التراث القاهرة،
طr، . .



## يقول أؤس بن حَجَر (1):





ويقول المُخبَّل" ("):


















(「) منتهى الطلب،

$$
\text { (§) الديوان، ص:9 } 1 \text {. }
$$

$$
\text { (0) ديوان ربيعة بن مقروم الضبَّي، تحقيق تماضر عبد القادر حرفوش، دار صادر، بيروت، طا، } 999 \text { 1م، ص: } 9 \text { ٪. }
$$

غَريضـاً مِـن هَــوادي الــوَحش جـــاعوا






## وذات الصُّورة يتناولما كَعْبُ بن زُهيْر (1):





 وَلِلحَتـنِ أَحيانـاً عَـنِ الـنفسِ عـاتِمُ



فَأَورَدَهــــا في عُكــــوَةٍ الليـــلِ جَوشَـــناً


وَْهـــرَّ بِأَكنــــانِ اليَــــَدَينِ نَضِـــيَّهُ
 وفي جميع الشَّواهد السَّابقة يُلاحَظُ أنَّ القنّاص بحجرَّد أن يتيقَّن الخسارة، يندُب سوءَ حظِّه بأسلوب استقرَّ في ذاكرة البتمع للتَّبّبير عن الحسُرة والنَّدم (لهَّف أمَّه)، ويُ الغالب يعضُّ إِكامه للدّلالة عن معاناته النَّفسيَّة الشّديدة مِنَ الإفلاس الَّذي صار إليه، بعد ترصطُدٍ ومعاناة، وانتظارٍ ومكابدة، وتعرُّضٍ للمخاطر، وقد يِتمع عليه أحياناً مع هذه الأسباب، الخُونُ مِنْ نَظَرات العَتَبِ واللَّوِم والحزن، الَّتي سوف تستقبِله بها أسرتُه، طالما عاد إليهم خاليَ الوِفاض، وهوَ يُدرِك حاجتَّهَم للطُّعَام.

ويُششبّه امرؤُ القَيْس بقرَ الوحْش بُتمعات حول النَّور بترُّرُ أذيالها، بالعذارى يسْحَبْنَ




ونُطاعُ الصُّورةَ عند كعْب بن زُهَيْر :
(T)
 وهذا التَّاص يُوحِي بتأثير النَّقافة الدِّينَّة الَّتي كان يعتقد بها البُتمع في ذلك الوقت، حيث تأبى بُغضُ رمُوزها إلّا أنْ تظهرَ فيُ تشكيل نماذِ مِنْ صُورَرِ الشُّعراء. وبناء على ما سبق يُمكن القول: إنَّه مِنْ خلال استقراء شواهد الصَّيّد في الشِّعر الجاهليِّه،


 وخبرات، وذاكرة العضر الجاهليِّ الِمْعْيَّة بما له مِنْ ثقافات، وأعراف، وتقاليد، ومعتقدات،
 المُنْطَلَق، ولكنَّهُ إنساينُّ المدَى

[^1]
# المبحث الرَّاع: الذَّاتُ الشَّاعرِة: 









 سمات تدلُّ عليه دون سِواه.














وسوف يقف الباحثُ هنا عند نماذج مِنَ الشَّواهد الشِّعرية عحلَّ الدِّراسة، تتجلَّى فيها الذَّات الشَّاعرة مِنْ خلال هذا المفهوم. فمشاهد القنْص فين القصيدة ابلحاهليَّة وإنْ بَدتْ في ظاهرها نمِيَّة مكرورة في النَّظرة الإجماليَّة إليها مِنْ حيث: طبيعةُ الأحداث، ونوعيَّةُ الشُّخوص والدِّلالاتُ المتنوِّعة للصِّراع، الَّذي يمثِّل - غالبا - القاسم المشترك في جميع المشاهد؛ إلّا أنَّه بالتأمُّل في كُلِّ مشهد، وإنعام النَّظر فيه، سوف نقف على بعض الخصُوصيَّات الَّتي فاضَلت بين الشُّعراء، فجعلت لكلِّ واحدٍ منهم خصوصيَّة وتغرُّدا يبرُز في: خيالِه، أو عاطنته، أو لُغته.

## يقول امرؤُ القيْس وهو مِنْ أكثر شُعراء الجاهليَّة وصْفاً للصَّيْد(1):







فَقُلــــــتُ هُبِـــــتَ ألَا تَنتَصِـــــرْ ! (0)


كَمــا خَــلَّ ظَهـرَ اللِّســانِ الــمُّجرٌّ (7)




$$
\text { (1) الديوان، ص: •7 } 1 .
$$

(Y) قال أبو نصر: القانصان: الصائدان: والمَربَّة: مكان يُربأ فيه، وهو شيء شبيه بالجبل أو خو ذلك، وإنا أشرف
لينظر إلى الوحش. ومقتغر :أي يتبع آثار الوحش.


الضلوع) أي ضلوعه عنيّة معطوفة.
(0) النَّسا: عِرق فيُ الفخخذ يأخذذ إلى القوائم. قال أبو نصر: وقوله: (فقلُّ) أي فقلت للثور : ألا تنتصر ! وهذا هزُؤ منه.

(7) المُحِرّ: الذي يُعِّر الفصيل.
(V) يرنِّ أي يستدير. الغيطل: الشجر. الحمار النعر: الذي قد اصابه في أنغه النعرَّة، وهي ذباية خضراء تدخل في أنف الحمار
 مصيرَه وحيداً، يقابل خصوماً حرصوا على قتلِه، ويخرج جُ في هاية المعركَة ظافراً منتصراً، وهذه النَّتيجة مُوحيَّةٌ بدلالات سوف يقف عندها الباحث في موضع آخرَ مِنَ الدِّراسة.
 مِنَ المفردَات المفيدة للمبالغَة، انتقاها وأحسنَ سَبْكها وتأليفها، لتكونَ سبيله إلى وصْف كلْنِهِ



 سبْكِها، بالإضافة إلى ما يُحْدِثُه نظُمُها على هذا النَّحْو مِنْ عُذُوبةٍ فيْ الإيقاع. وقد أكَّدَ الإمام عبد القاهر الجرجانيّ أنَّ الفصاحَة هي فصاحة تأليف، وأنَّ حُسْنَ
 تأليفٍ لآخر، يقول: "إن سبيل المعاني سبيلُ أشكال الحلي؛ كالخاتم، والشَّنف، والسوار،

 يكون مصنوعًا بديعًا قد أغرب صانعه فيه. كذلك سبيل المعاني، أن ترى الواحد منها غفالًا ساذجًا عاميًّا موجودًا في كالام الناس كلهم، ثم تراه نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن البلاغة وإحداث الصوت في المعاني، فيصنع فيه ما يصنع الصَّنعُ الماذق حتى يُغْرِب في الصنعة،

عينيك من أين نظرتَ"(1).

وامرؤُ القَيْس ذو حاسَّة لُغَوِيّة فذَّة، ولشِعْرِه حَفيفٌ يعرفُّه مَنْ داوم على قراءته، وربا
 (1) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تعقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 919 (م، 9

معلَّقته ليقفَ معها فيُ رسالتِه فيُ إعحاز القرآن (1)، وإنْ كان قد شقَّ على نفسِه وعلينا في تقَصِّي عيوب المُلَّقَة، انتصاراً لِلُغة القرآن الكريَ وبيانِه، وما كانَ أغناهُ عن ذلك!
وقال أبو ذُؤيب الهُذليَي("):
(r) ()






والصُّورة التَّي يرنمها أبو ذُؤيب في الأبيات السَّابقة مِنْ عينَّنَّه المُنْهورة، هي لصَيْد مِمار



 الشَّاعر المُليُُّ العليمُ بأسرارِ اللُّغة - أنْ يستخدم لفظة مباشِرة تُصوِّر المُنى الَّنّي أراد.
 قُتيبة في ترجته لأبي دُؤاد بقوله: "وهو أحد نُعَّات الخيل البيدين. قال الأصمعيُّ هم ثلاثة: أبو دؤاد في ابلحاهلية، وطفيل، والنابغة الجعدي"(() .

(Y) شرح أشعر المذليين، TY/\.

و(الضُّبراء)، الذين يضربون بالقداح، واحدهم (ضارب). (لا يتَتَّعُ) لا يتقدَّم .




وقال صاحبُ الأغاني عند ترجتنه: "شاعر قديم من شعراء الجاهليّة، وكان وصَّافا للخيل، وأكثر أشعاره في وصفها، وله في غير وصفها تصرُّف بين مدح وفخر وغير ذلك، إلا أنّ شعره في وصف الفَرَس أكثر وأشهر "(1).
ومِنَ المشاهد التي نَعَتَ فيها أبو دُؤَاد الإِياديُّ فَسَه، قوله():

نَ وَيـــــــلُ امِّ دارِ الحُــــــاقِيِّ داراً (ّ)
نَتَجْنـــــا حُــــواراً وَصِــــدنا حِمــــــاراً
تَسْــــمَعُ بِاللَيــــلِ مِنـــهُ عِــــرَاراً (\&)
فَقـــــالوا: زَأَينــــا هِمَجــــلٍ صُــــواراً (0)

نُريـــــُ بِـــهِ قَنَصـــــاً أَو غِــــوارارا
(A) (A) (a)
(9) (9)



وَبــــاتَ الظُلــــيمُ مكــــــانَ المِجَــــنٍِ



 $\qquad$ كَ $\qquad$ فَلمّهـــــــــــأَ أَ

(1) الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، تحيق الدكتور إحسان عباس الدكتور إبراهيم السعافين الأستاذ بكر عباس، دار
صادر، بيروت، rov/1 Tor.
(Y) ديوان أبي دؤاد الإياديّ، فصل من كتاب: دراسات في الأدب العربي، غوستاف فون غرنباوم، ترجمة إحسان عباس

( ( ) الحُذاقيّي أبو دؤاد لأنه من قبيلة حذاقة.
(६) العرار: صوت ذكر النعام، وصوت الأنتى: الزمار .
(0) المجل: مطمئن بين جبلين. الصوار : قطيع البقر.
(7) الصفار: نبت شائك.
(V)
( السدفة: القطعة من الليل. أضاءت: نفذ فيها الضوء.
(9) الملوك: المرأة تتهالك على الرجال، وسوارها قلق مضطرب لتثنيها وتخلعها. مضطمر: ضامر .
(1)


وَوَنوبـــاً إِذا مــــا انتَحــــاهُ الخْبَـــارا
ضَـــروحَ الحَمــــاتَينِ ســــامي التَليـــلـ
() ()

(8)

(0) ${ }^{(0)}$










 فِكرة مجمع وتركيب عناصرها، فضاًا عن كوفا تكتنتز أكثر مِنْ دِلالة.. يقول:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مروح: نشط كثير المراح، القياد: الرسن. الإقورار: التصلب والإغناء. } \\
& \text { (Y) التليل: العنق. الحبار: الأرض المسترخية. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الأجدل: الصقر، ولا أدري لم جعله فارسياً. } \\
& \text { (0) النوار: النفور . } \\
& \text { (7) عادى ثلاثاً:صرعها في طلق واحد. ونصل السنان: خرج من الرمح. }
\end{aligned}
$$










 وعُعُوبَة، فني باب النَّظْم يقول: "قال أبو عثمان الباحط: أجود الشعر ما ما رأيته متلاحم









 تصوييها إلى سهولة الرقة أو سلوكها مذهباً وسطاً، بين ما لان وما خشا خشن من ذلك. فإن
. O.V/l • ( )
( ( ) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشيق، تعقيق محمد ميي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت،

الكالام منه ما يكون موافقاً لأغراض النفوس الضيعيفة الكيُيرة الإشفاق مكا ينوجها أو ينوب





 الأدبي بعتناه العام"(")











 (1) منهاج البلغاء البلغاء وسراج الأدباء، صنعة أبي الحسن حازم القرطاجي، تقدب وتعقيق محمد الخبيب ابن الخوجة، دار

(Y) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير الموصلي، تُقيق عحمد حييي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،

$$
\text { بيروت، } 990 \text { (م، ז/.رז. }
$$


























































شخصيَّة الأعشى الّتي عرفناها غير مستقرَّة، بسبب كثرة السَّفر لطلَبِ المال، وقلَّة القناعَة، هذه الصِّفات انعكست على صُورته الَّتي التقطهِا في هذه الرِّحلة، فجاءت سريعَة مُوجَزَة، لْمْ تُعْطِ المشْهُد حقَّه مِنَ: التأمُّل، والتَّفصِيل، والحياة.

ومع ذلك فإنَّ موقفه الفتِّي الضَّعيف إلى حدٍّ ما في هذه اللَّوحة، لا ينسّحِب على إبداعه عموماً، فربما كان للرِّحلة ظُروفها، أو أنَّه طْ يرَ في صِراع الثَّور مع الكِالاب ما يثيره عاطفيَّا ليدفعَه إلى مزيد تأمّّل.

وإذا أردنا أنْ بحدَ الأعشى الشَّاعر كما نعرفُه، بلُغَنه الّّتي يمِّزها إيقاع يكاد يخصُّه، فما علينا إلّا أنْ نعيش معه هذه الحادثة الَّتي توقَّف عندها في واحد مِنْ أسفاره، حيث رصَدَ حالة صَيْد تعرَّضَت لها بقَرَة وحْشنَّة وابنَها، ولكنَّ الأعشى طْ يلتقِط المشْهْهِ بما فيه مِنْ أحداث وينقله إلينا جامداً، وإنَّا نقلنا لنعيش وحنّ معه أحداث مأساة حقيقيَّة، عاشتها تلك البَقَرة الوحْشيَّة، التّت كانت تصْحَب وليدها، وما علِمَتَ أنَّ الموتَ قد أحدَقََ به، حيث كان بانتظارها سَبُعٌ التصَقَ بالأرض، حتى لا يكاد يُرى، وظلَّ يُخادعُهَا ليصرفَهَا عن وليدِها، وبْحَح في ذلك وفتك

 أَهْوَى هَـَا ضَــابِئٌ فِيْ الأزْضِ مُفْتَحِصٌ فين أَزْضِ فُْءٍ بِفْعْـــــل مِثْنُــــهُ خَــــــــَعَا فَظَــلَّ يَْْــَعَعُهَا عَــنْ نَفْـسِ وَاحِحـدِهَا لَحْمــاً فَقَـــْ أَطْعَمَـتْ لَحْمـاً وَقَــْ فَجَعَــا
 حَانَـــتْ لِيفْجَعَهَــا بِـــابْنٍ وَتُطْعِمَـــهُ فَظََــلَّ يَأْكُــــلُ مِنْهَهــا وَهْــــيَ رَاتِعَـــةٌ ويستمرُّ في سَرْد مأساة هذه البَقَرة، مُصوِّرا إحساسَ الأمِّ النَّكْلى بأدقِّ التَّفاصيل، فقد شَعَرَت باجتماع اللَّبن في ضَرْعها، وعلِمت حاجة وليِدها إليه، فرجَعَت تطلُبُه حيثُ تركته تريدُ إرضاعَه (لو رضعا)! ولكنْ هيهات، فوليدُها قد غدا أقطاعَ جِلْدٍ منزَّق ملطَّخ بالدِّماء، فما

$$
\text { ( (1) الديوان، ص:0 • } 1 \text {. }
$$

(Y) (الشيِّطين) هما: واديان.

عادت تُلك إلّا أنْ تَشُمَّ فِّ تلك البقايا رائحةَ ابنِها في حزنٍ وأسى! وما أجمل تعبيره عن الابن (بشِقِّ النَّفْ)! وكم يكمِل هذه التَّبير مِنْ إيحاءات بعاطِفِة الأُمُومَة ودوفِئِها! يقول:


ويتابعُ رصْدَ مشاعر الحزن واللَّؤعة التي تعيشها البَقَرة المفجوعَة، ليُصَوَّرها - بعد أنْ
 تلومُ نفسَها إذْ غَفَلت عنه. يقول:
 وَذاكَ أَن غَفَلَــت عَنــهُ وَمـا شَـــَرَت ولْ يختمْ الأعشى حكاية هذه البَقَرة عند هذا المُثْهد المأساويّ مع اكتمال عناصره، فنجِدُه يلاحقها فيْ لوْحة أُخرى أشدّ مأساويَّة وحزنا، حيث تتعرَّض لِّطَرَ جديد، يقول:


 فبعد أنْ انصرفت البَقَرَة مكْلومَةً حزينةً داميةَ القْلْبِ كمَّا حلَّ بوليدها، عرضَ لما صائد كالذِّئب، حريص على اقتناصِها ليُطْعِمَ أصحابه، وقد أعدَّ لمدفه هذا كِلاباً ضَاريَّة، سريعةً كالسِّهام، في أعناقها أثئرُ السُّيور . ويغادِرنا عند هذين البيتينين مُنصَرفاً إلى هدفِفهِ مِنْ تصوير
 خطرَ أفقدها ابنها، إلى خطرَ جديد قد يُنْقِدُهَا نفسَهَا!
(1) الفيقة: اللبن الذي يجتمع يُ الضرع بين الملبتين. شق الشيء شطره والقطعة منه، وشق النفس ولدها لأنه قطعة منها.
المعهد: الموضع الذي عهدته به. الأدن: القريب. المسك: البلد. سافت: شمت

بعنى أنه يطلب لمم زاداً وطعاما.
النبل: السّهام. ضارية: من ضرى بالشيء تعوّده، وكلب ضار بالصيد خبير به متعوده. القد: السير من البلد.




 ولا سيَّما القوس وسبق إلى دقيق المعاني وإلى أمثال كيريرة"(1).

ولا وصف المهر إلاّ احتاج إلم أوس بن حَجَر ((T).




(o) (0)












> (1) الشعر والشعراء، ص:119 (1) (الأغاني، 7 (Y)
> ( الديوان، ص:79.
(₹) (₹) غمازة: بئر معروف بين البصرة والبحرين. الزخارف: ذباب صغير تطير فوق الماء. وزخارف الماء: طرائقه. (0) الثأد: الثرى والندى نفسه. والتراب الجعد هو الندي اللين. والقراطف جمع قرطفة وهي القطيفة المخملة. (7) المنهل: المشرب.
(1) مـنَ اللّحــم قُصْـرَى بـادِنٍ وَطَفـاطِفُ
 ظُهَهـارٍ لُـؤأٍٍ فَهْـوَ أعْجَـنُ شــارِنُ (ث)

مُعـاطي يَـدٍ ِمـن جَمَّـِة المـاءِ غــارِفُ (0)
(7) وللحَـيْنِ أحْيانـاً عـنِ الـنّنسِ صــارِفُ

 قَوائِهُــــهُ في جانِبَيــــــــِ الزَّعــــــانِفُ (A)



مُعـــــاوِدُ قَتْــــل الماديــــاتِ شِــــوَؤؤٌ
قصِـيُّ مَبيـتِتِ الليــلِ للصَّــيدِ مُطْعَـمٌ

عَلَـــى ضَـــــالَةٍ فَــرْع كَـــأَنّ نَــــنـيرَها


فَعَـــــْ بِإْهُــــــامِ اليَمـــــينِ نَدَامَــــةً

فَمـــا زالَ يَفــري الثَـــنَّ حَــتّى كَأَنَّــا

تُواهِــــقُ رِجالاهــــا يَدَيــــــهِ وَرَأسَــــــُ
(1) الماديات: السابقات من الاتن أو من الوحش عامة. القصرى: مايلي الكشح وهي أسفل الأضلاع، رخصة لينة.
 غارٍٍ أي من غراه يغروه إذا طلاه بالغراء. والرصفة: مايشد على صدر السهم.
( ( ) المناكب: أربع ريشات يكن على طرف المنكب.
(乏) الضال: السدر تعمل منه السهام والقصي. والضالة هنا القوس. عازف: مصوت ذو عزيف. (0) قال أبو حاتم: وفي كتابي: حتى إذا الضا أي أي حتى اطمأن. المعاطي: المناول.

(V) العكم: الانتظار. إلفه: أنثاه. وشيعها: أعاها على الجري. الغضراء: الأرض الطيبة الخضراء. شد مؤالف: أي جري
يـمع بين الآلاف ولا يدعها تتفرق.
(^) يغري الشد: يعمل الجري. كأن قوائمه زعانف، أي معلقه لا تس الأرض من سرعته.
(9) الجناب: الصف. إذا مر عدوه بمما تزايد، كأن الحصى يثيره أو يستحثه.
(• ( ) الرادف: من ردفت الشيء إذا صرت خلفه.






















كلدحته: عضضضته. ومنسف الحمار فمه. والنسف العض.

شبه رأسه باللن في الكبر. وهو منصوب بفعل يصرفو في البيت السابق. والمأأب: الغليظا.

راعف: أي سائل.
الديوان، ص:INT.









 عَــُؤٌ 锥






 استوحَى الشنَّمَّاخ مُعْظَمَ معانيه من شِعر أوْس، إلَّلا أنَّه طَرَقَ معايَّ جديدة، لْ يتعرَّض لما أوْس، وطوَّر فيها وفصَّل، فوقَفَ مُطوَّلا يذكر بدايات هذه القَوْس، منذ تخيَّرَها القوَّاسُ مِنْ فرع شَجرة الضَّال ووصَل إليها بعد مكابلدة مع حواجزز حالت دونَ العُود الَّذي انتقاه ليصنعَها منه، ثَّ صَرَفَ في العناية بها وإعدادها زمناً وجههداً كبيرين، وِمنْ جحديله في هذه الحِكاية، تصْويرُه للمشْهـل الَّذي بِيعَت فيه هذه القَوْسُ الفذَّة، فعندما أصبحت جحاهزة للبيع ذَهَب القوَّاسُ بها إلى السُّوق، تحدِّثه نفسُه بأنَّ ثُنَهِها لنْ يقلَّ عن أتمان النَّفائس المحروزَة، فقد عرَفَ قيمتَها وقدرَها، ونشأت بينه وبينها أُلفَة مِنْ فرط رعايته لها، ليدورَ الحوار التَّالي بينه وبين المشترين، ومَنْ يُقَيِّمون سِعْرَها، ويعرض لنا ذلك المشْهُد بأسلوب وِجْدايٍٍِ أخَّاذ('):


 $\qquad$


(1) الديوان، ص: INV .
(Y) وانبرى لها: اعترض لما ليشتزيها.
() التاد: كل مال قديم من حيوان أو غيره يورث من الآباء. الحرائز من الإبل: التي لا تباع نغاسة هما. (؟) (أصل الشرعبة: قطع الأديع واللحم طولا. والسيراء:جنس من البرود المسيرة لأن فيها خيوطا كالسيور . والنواجز : جمع ناجزة... كما نقول: نقداً.



وَمَعح ذاكَ مَقـروظّ مِسنَ البِلـــِ مــاعِزُ (Y)
وَبُــردانِ مِــن خــــالٍ وَتِســـعونَ دِرهَــــاً
ويُسجِّل الشَّمَّانُ لحظات اتِّاذ القوَّاس قرارَ البِيْع، وغاص في أعماقه يستمِعُ حديثَه إلى
نفْسِهِ، وأميرها (قِلْه)، هل يبيع، أو يطلب فيها زيادة على الحَرْض المقَلَّم؟؟:



لَكَكَ اليَومَ عَن رِبـحِ مِنَّ البَيـعِ لاهِزُ (ء) فَقــــالوا لَـــه: بـــايع أَخـــــاكَ وَلا يكُــنْ

ويرصُلُ لحظة إتمام الصَّفْقَة، وكيف فاضَت عْبْة القَوَّاس عنل بيع قوْسِه، وقد اجتمع في صدرِه غيظٌ وغَّهُّ مِنْ شِلَّة ما يمِد مِنْ لوم نفسِه له على بيعها بهذا الثَّمن ! وقد كان يُحبُّها أشلَّ الحبِّ، فعمله في هذه القَوْس الَّتي كانت مِنْ صَنْعَة يديه، وحاجته إلى بيعها، جعلته كالَّذي يُوَدِّع طائفة مِنْ نفسِه، وهنا يعرض الشَّمَّاخ هذه الصُّورة مُزوجة بعاطفة إنسانيَّة راقية، تُمثِّل قيمة القَوْس النَّفسيَّة، ومكانتها الحقيقيَّة، وتَعَلَّقَ القوَّاس بها مع حاجتِّه إلى بيْعِها:


وبعد أنْ جَرَّهَا المشتري، يستأنف الشَّمَّاخ مِنْ جديد الحديث عن نُعُوت القَوْس، وكيف أنَّا جمعت بين اللِّين والشِّدَّةَ، ونَعَتَ صوتِا حين يُرْمَى عنها، فيكون لما ترُنَّهُ يشبه أنين الثُّكْلى الَّتي احترَقَ فؤاذُها لفقدِ أهلِها- وهي صُورة ألفها الشُّعراء قبله في نعْت صوْت القَوْس حين يُرْمى عنها - وبالْ في ذِكْر جودتَا في الرَّمي: (قَذُوفٌّ)، وصوَّر لونَا الَّذي يُشبِه لونَ طِيبِ الزَّعفران الأصغر الَّنَي جُلِبَ مِنْ أفضل أماكن بَيْعِه، تُمَّ ختَمَ حليثه عن صِفات تلك القَوْس
( ( ) الكوريّ: يريد هنا: ذهباً مصوغاً.

تصنع به الثياب النفيسة. والمقروظ: المدبوغ بالقرظ. والماعز : الشديد.
(T) أميرها: يعني قلبه. ويـاوز : يقبل.
(§) لاهز: دافع مانع.
(0) شراها: باعها، فهو من الأضداد. والحُزاز: بضم الحاء وفتحها: مايجده الانسان في قلبه من غيظ وهم. والوجد: أشد الحب. والحامز: الشديد الممض المرق.

بأنَّا تستحقُّ الصِّيانة، والإكرام، والحفْظَ فيُ النِّاب المَبَّرَة، لنفاسَتِها:
(1) كَفى، وَلَا أَنْ يُغرِقَ السَّهـمَمَ حـاحِزُ



 قَــذوفٌ إِذا مـا خــالط الظَّبَّيْ سَــهُمُها


 إِذا سَـَقَطَ الأَنــــاءُ صــينَت وَأُكرِمَــت



 والأصول، جمعتهم رِحْلَة الصَّئد، ويرصُد اختلافَهم وتنازعَهم فيُ قيادة الرِّحَلة، ححنَّ إذا اتَّقُقوا،







(1) وذاق: الضمير للمشتري: يقال ذقت القوس: إذا جذبت وترها لتنظر ماشدهاها. أي ليختبر لينها من شدهاها.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الإنباض: أن تجذب الوتر ثم ترسله فتسمع له صوتاً، والثكلى: التي مات ولدها. }
\end{aligned}
$$

(0) والحبير: الثوب الجلديد، وهو أيضا: الحسن. والمعاوز: الخلقان.
(₹) والحوازن: النساء اللائي يخزنه. والكوانز: اللائي يكنزنه في وعاء. وأهل اليمن مشهورون بصناين الياعة العطر وبيعه.
 الخانجي، القاهرة،
الجمانة: حبة تعمل من فضة كالدرة. وبلة البحر : معظمه.













نزعـــــــت رباعيتـــــــاه للصـــــــبر (٪)


أشـــــنى يمــــــُّ الزَّيـــــــت ملــــــتمس
أو أســــــتفيلَ رغيبـــــــة الـــــــَّهر (٪)
قتلــــــــت أبـــــــــاه فقــــــــال أتبعُـــــــهـ

ويَمِِي الأعشى في تشكيل ما تبقَّى مِنْ معا لم القِصَّة، فيصِف الغوَّاص وقد مضى عليه
نِصْفن النَّهار وهو غاطسٌ تحتَ الماء، وشريكه فوقَ السَّفينة يُمسِكُ بالحبْل لا يلْري أيَّ مصير لقيَه صاحِبُه، ولٌْ يزلْ يبحت عن اللُّرَّة حتى وقعَ عليها، فصَعَد بها إلى سطحِ الماء ليتجدَ أصحابَه في شوقٍ لوصوله سالماً غانماً، وتوجّهوا بلُرَّفِّم إلى السُّوق ليبيعوها، فلمَّا وصلوا إلى
 وِمْنْ غِبْطِتَه بها وحرصِه عليها، كان يضُوٌّها إلى غَرْهِ:
وشـــريكه بالغيـــبـ مــــا يــــدري (0)
المــــــاء غغــــــامره

(1) السجحاء: السفينة الطويلة.
(Y) انصب: رمى بنغسه وغاص لإخخراج الدر. الأسقف: الطويل في انخناء. لبد: متلبّد الشعر . الرّباعيتان: سنان.
( أشغى : اختلفت نبتة أسنانه.
(ع) الرغيبة: المال الكثير.
(0) نصف: انتصف.
(1)

( ${ }^{(r)}$




ويُنْهِي الأعشى لوْحتَه بتشبيه محبوبته المالكيَّة، في بكجتِها ووضاءَكَا حينَ تخرجُ مِنْ خِذْرها، بهذه الدُّرَّة النَّنيسَة.

ويخْلص الباحثُ في نهاية هذه الوقفات مع تلك النَّماذج، للقول: إنَّ ذاتَ الشَّاعر مثَّلَتْ رافداً مُهمَّا - بلْ هو الأهمٌّّ - مِنْ بين الرَّوافلد والمنازع التي يصنع بها صوَرْه، ثمَّ يُسْبغ عليها مِنْ بتاربه الشَّخصيَّة، وقُدراتِه الإبداعيَّة، وِِنْ مالامح طبيعته، وتثقافة بحتمعه، ما يبعِل هذه الصُّور تبدو جديدة متألِّقة، وكأنَّهَ هو أوَّل مَنْ فطرَها. فالشَّاعر المْبِدع - وإنْ طَرَقَ أغراضاً وصُوراً سُبِقَ إليها - إلَّا أنَّه يستطيُُ النَّطويرَ والتَّجديَّ إنْ أرادَ؛ وذلك حين يمنَحُ نفسَهُ قدراً مِنَ الوقت للتأمُّلّ، ويسمَحُ حنيالِه أنْ يجوبَ في فضاءات الطبَّيعة مِنْ حوله، ويُبْحرُ في أعماق اللُّغُة، يتخَخَّرُ منهها اللَّفظَ ابلحميلَ، ثُّ ينظِمُه في عقود متناسقة، تتخالَّلُّها حبَّات مِنَ ابحُمان النَّفيس، ودُررٌ مِنَ اللُّٔلؤ المضِيء، ويسْكُب على ذلكُ كلِّه فيضاً مِنْ مشاعِره، ونفحاً مِنْ أحاسيسِه ووجْدانِه. وحينئذٍ سوف بنلُ في إبداعه الفائلَة والمتعَة، الَّتي هي هدفن الفنِّ الأصيل، وغاية الشِّعرِ في أرقى حالاتِه.

وقد وفِّقَ الشَّاعر الجماهليُّ - غالباً - مِنْ خحلال مشاهد الصَّيْد التي برَزَت فيها صُورَة القنّاص، وفِّقَ في إزاحة الملَلِ عن نَفْسِ القارئ، بسبب تكرار الصُّور بحيثيَّاتَا وأحداثِها.. وفِّقَ لأنَّه أجحاد التَّصَرُّف في بنية اللُّغة الشِّعريَّة، حين حاول انتقاءَ ألفاظه، ورصفَهها في دقَّة وإحكام، ليضعَها في مواضِعها الصَّحيحة، متعانقة في نجُلِ تركيبيَّة تحتضنُها، وتُشكِّلُ منها بناءً إيحائيّاً
(Y) يمنعها: يرفض بيع الدرة. تشري: تبيع.
(
(६) الحندر: البيت.



 التَّشكيل الجماليّ للكلمات"(1)
(1) شعرنا القدي والنقد الجديد، د. وهْب روميَّة، عالم المعرفة، الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،
1997م، ص:•11.

## Linillill dnad

## القنّاص: الإنسان، والأدوات

- المبحث الأؤلَ : القنّاس : الاسه، والهويَّة.
- البجحثالثَّاني: القتّاس: الخِلْقَة، والهيئَة.
 - البحثثالرأبع : القنّام: : الآهل، والأُسْرة. - البحثثالخامس : القنّاصى : مكان الصيَّد، وزمانـهـ - البجحث السَّاسى : القنّام: الفريق السساند. - البحثثالسَّبع: القنّام: : السِّلاح، والأواتـ.


 وهو المبيب، وهو العَدُوُ أحيانانا..








 أيضاً، سوف يقف الباحثُ عند الأدوات والأسلحة التي كان التنَّاص يستخدئها، ويُيعوّل عليها فِّ غَقيق أهدافهـ مِنَ الصَّيَّد.


 وخشونة، توشكَ أن بُعلها فُ بعض الأحيان متونا لُونيَّة خالصة"(1).

[^2]
## المبحث الأؤَل: القنّاص / الاسشُ، والهويَّة:





 الشڤّع رالماهليّ، أو يشار إلى قيبلة القانص، أو قوهد:





(الديوان، ص: • م.
(Y) وعمرو صائد ماهر من قبيلة طيء. والثُقُرات جمع قُترة وهي: " ناموس الصائد، وقد اقتَترَ فيها. أبو عبيدة: القُترة البئر يحتفرها الصائد يكمن فيها، وجمعها قُتر " لسان العرب،

(₹) ( ) ابن مر وابن سنبس صائدان من طيء.

بنو ثعل قبيلة من طيء، اشتهروا بالرمي. متلج كفيه في قتره: غختبئ في مكمنه، " وأتلَكَهَ فيه: أدخله " القاموس

وقال زُهيرْ بن أبي سُلْمى يصف حال بقرة وحشيّة باتت تخشى الرُّهاة مِنْ قيبلة النَّؤث مِنْ طيئ (1):


يكاران القتّاص("):
 وعميرة هذا صائد دترف يعرف مَورد هذه المُمُر، وأين يُحْمن لما ليختخالمَا، ذكرْ بابمه، وكنيته، وقد يكون ابيُ البليدة تُّاص آخر وليس هو عُميرة نغسهـ.

أسدر(:
(4)



(N)

(1) الديوان، ص:N٪.
(Y) تنفض: تنظر هل ترى فيه ماتكره أم لا. الخميلة: الرملة فيها شجر. الغوث: قبيلة من طيء. المرصد: مكان يرصد
( الديوان، ص: 7 §.
(₹) عميرة: اسم صائد. الورد: الماء الذي ترده الأتان. ابن البليدة: صائد خبير بالمنطقة. وهو هنا عميرة نفسه. المرصد:
مكان رصد الأتان وترقبها.
(0) الديوان، ص:٪٪.
(7) "والرَّز : الصوت الخفي " لسان العرب ro0/0، (ركز)، وبنو أسد قبيلة معروفة في بلاد بند.
(ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية، ص: Y 0 (V)
( الرّده وابلحمع الرِّدَاه، وهي أماكن يكون فيها الماء. وبنو فُقَيمه، من بني دارِم، من بني تَيْيم.

 وقال التَابغة أيضا يصف قانصا وذكر أنَّهِ مِنْ أنار (1): :



$$
\begin{aligned}
& \text { عنزة اشتهورا باليَّكي (ث): }
\end{aligned}
$$


الوحْشَيَّة عند موْرد الماء("):


بأسْهُمه وكالبه(0):

وَضِــراءٌ


وقال الأعشى يصوِّر مشْهُلاً لقطِعِ مِنَ الحُمُر الوحْشَيَّة كمنَ لما قانص مِنْ (بني ذلَّان)
خبيرٌ بصصيْدِما(V):



$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 الديوان، ص:Y.Y. } \\
& \text { (Y) الديوان، ص: ־٪. } \\
& \text { ( الديوان، ص: } \\
& \text { (§) (أبو عامر: القانص. الصيام: القيام. }
\end{aligned}
$$

 (7) أي راعه من من طيئ ذو سهام وكلاب. (الشِرع) الأوتار والواحدة الشرعة. ويروى: الشَرع والمراد السُّعة. (V)
وقال أيضاً يصِفُ قانصاً ونسبه إلى جديلة أولحيان('):
(r) (r)

وقال وهو يراقب ثوْراً وحشيّاً باغتته عند الصَّباح كاب قانص مِنْ بني بكر : (ب)

وفي مشهد آخر لصَيْد النَّزُر الوحشيِّ كان القنَّاص فيه مِنْ (تُعل)، يقول الأعشى (\&):
 وقال مِزرَد ابن ضِرار الذُّبيانيّ(؟":

لِنَعْــتِ صُــبَاحِيٍّ طويـــلٍ شَــــاؤؤُ
 وضيَفْ مِزرد في البيتين السَّابقين قانص مِنْ (بني صُباح) يَمكُ معه عدَّة الصَّيّد.
ورأى بِشْر بن أبي خازِم كالب الصَّيّد يُسْرِع هما قنَّاص هو: جداية أو ذريحّ. يقول (^) :
 ورأى سُحيْم عبْد بني الحَسْحاس قانِصاً كلَّابًاً مِنْ قبيلة الغوث يياكر ثوْر الوحْش (9):


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص: (Y) } \\
& \text { (Y) سهم وجهه ( (Y) (Y (Y) وكرم) تغير لونه. جديلة ولحيان حيان. الضرو والضاري من الكالاب جمعها ضراء. }
\end{aligned}
$$

(0) ذرّ طع. قرن الشمس أول مايطلع منها عند الشروق. كربت كادت وقربت. ثعل حي من طيء وهم مشهورون بالرماية. (7) منتهى الطلب،
 والرقميات: السهام. والصفراء: القوس. والذابل: التي قطع عُودها وطرحت في الشمس حتى ذهب ماؤها فيها.

[^3]ويرى كعْب بن زُهيْر الحِمار وأتانه خائفيْن مِنَ القنَّاص( ():
ـــرِ وكـــــن الـــنِّنابُ منـــه مَصِــيروا

وعامرٌ هذا قانص مشهور، وقومه الخُُْر بَطْنٌ مِنْ مُحارِب اشتهروا بالَقَنص. وقال الشَّمَّاخ بن ضِرار يصف حال مُمرٍ وحشيَّة لقيت قنَّاصا مِنْ بني عامر، كمن لها بين الصُُخُور (Y):



ويرسُمُ الشَّمَّاخ أيضاً مشْهُداً لَنْصِ الحُمُر الوحْشَّيَّة، التي رصَدَ لها قانِصان هما:
العكراش، وكعب بن سعد، وكانا رامييٌن ماهريْن (غ):

 وقال أيضا وهو يرصُد حركة هُمرِ الوحْش، وقد صَرَفَها عن مَوْرِد الماء قانص يتربَّص بها،
اسمه عامر، وهو ماهر بَرْمي الوحْش فِ المقاتل (7):

ومِنْ هنا، يُمْكن للباحث أنْ يقول: إنَّ إثباتَ عدد كبير مِنْ شُعراء الجاهليَّة لألماء
 مِنْ حياتم، حيث رصدوا أحداثها وتفاصيلها بدقّة ووعي، ونقلوها إلينا بأداة اللُّغة التَّي امتلكوا زمامها بلاغة وبياناً، ما يكسب ذلك الشُّعر بعداً توثيقيَّا، ويدلُّ على عُمْقِق ارتباطِه بقائلِّه، مِنْ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الديوان، ص: }
\end{aligned}
$$

(T) أطلس: أي صياد دنس الثياب. عامري: منسوب الى بني عامر . بطيِّ صفائح: الطي ضد النشر وهو أيضا الإخفاء
(₹) والكتمان. والصفائح: جمع صغيحة: وهي السيف العريض.
(0) المديل: الوشاح: والضضج: المطغ، ولمراد هنا: الملطخ بدماء الصيد.
(V) حلأها: "حلأَ الإبل والماشية عن الماء تحليئا وتحِئِة: طَرَدَها أو حَبَسَها عن الورود ومنعها أن تردِه". لسان العرب، /V9ه.

نالال تلك التَّهارب والمغامرات، بالإضافة لإشارة عدد مِنَّ الشَّواهد إلى الانتماء للقبيلة،

 والبيوت العرئَّ، إنًّا تناولت ذلك التنَّاص المتكسِّب الفقير، وأظهرت شخصينّه وصُورته








## قال امرؤُ القَّسْس (1):









,






خرجَ امرؤُ القيّس في طَلَبِ الصَّيّد بكواد يقيِّد له أوابد الوحْش، وصادف هو ومَنْ معَه
 بالعذارى يلجَسْن الملاحف المهدَّبة الطَّويلة، ويطُفْن بـ (دَوار)، وهو مِنْ أصنامِهم فيُ الباهليَّة،
 الشَّاعر، ثَّ يمضِي في وصْفِ تلك الأبقار الوحْشَيَّة، ويشنِّهها بصُورة أخرى مستمدَّة مِنْ
 شبَّه البَقَر في ألواغا، وما فيها مِنْ سواد وبياض وبريق، بِعْتدٍ يَفْصِل بين خرزاتِه اللُّٔلؤ (الجزع)،"والحِزع، ويكسر: الحَرَز اليمانيُّ الصِّينيُّ، فيه سَواد وبياض، تُشبَّه به الأعين"((). ولنفاسة هذا العِقْد فإنَّه لا يتزيَّن به إلا صَبِّيٌ ذُو مكانة في عشيرته كريم العَحِّ والخَا ل.
 اللَّحاق بالبَقَرَ المتقدِّمات، والمتأنحّرات دون أنْ يُجْهد، والقنَّاص هنا هو الشَّاعرَ نفسُهُ. ويخرج امرؤُ القيْس ذات مرَّة ومعه قانصان، دون تحديد لميَّتهما، وقد يكون قصَدَ

بالقانص الثَّاني فَرَسه. يقول (Y):


## وقال أيضا ("):



كَذِئْبِ الَنَضَى يَمْشـي الضَّرَاءَ ويتَّتي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القاموس الغيط مادة (جز))، ص: } 910 . \\
& \text { (Y) الديوان، ص: •17 } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$



المنطّق) يقول: كُتلئ البوف.

 هي مشية في اختيال وتبتر.

وَســــائرُه مثــــلُ الــــتُّرابِ المــــــقَّق (1)
تَرى الـتُّبَبَ مِنـهُ لاصِـقاً كــلَّ مُلصَـَقِ


(0) لكـــلِّ مهـــاة أَو لأَحْعَـــبَ سَـهْ

فَخَبُّــوا علينــا كـــلَّ ثــوبٍ مــروَّقِ
(v) يَصـفُّون غــاراً باللَّكِيــك الــموشَّقِق

فَظَــلَّ كمثــلِ الْْنِشـــِ يَرْفَعُ رَأَســُهُ
وجــــاءَ خَفِيَّـــا يَســـفِنُ الأَرضَ بَطنُـــهـ
فقـــــال أَلا هـــــذا صُــــــوارٌ وَعانـــــةٌ
فصــــاد لنـــا ثــــوراً وعَــــيْراً وَخاضــــباً

فقلنـــا أَلا قـــد كـــان صــــيٌ لقـــانصٍ
وظــــلَّ صِـــحالبي يَشــــتَوُونَ بَنْمْــــــةٍ






 (1) يعني ظلّ هذا الرّجلاللربيء كمثل الحِشْف، وهو ولد الظبية. وقوله: (وسائره مثل التراب) يقول: قد لصق بالأرض، يعني أنه يخغي شخصصه من الصيد لئلا ينغِر .
 (Y) الصُّوار: القطيع من البقر . والعانة من الحُمر: الجماعة، وكذلك الخِّيط: من النعام.


الوحش. والسَّهوق: الطويل.
قوله: (فنَّبُّوا علينا)، أي ضربوا لنا خباءً. وقوله: (كروّق) يعني له رواق.


(^) أساس البلاغة، جار الله أبو القاسم عممود بن عمر الزخشري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،
 (9) الديوان، ص:
(•) ( القيعان: بطون الأرض. النَّبك: الروابي من طين.






رِ أَزَزَةَ ذا














$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الصاحب هنا: الفرس. وردة: إشارة اللى لون الفرس. الجرداء: القصيرة الشعر . الفحج: تباعد بين الفخذين وتدالين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الديوان، ص: الما (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) ذوى: جف وضمر . العنن جمع عنة وهي الخظيرة. }
\end{aligned}
$$

والضَّرْب النَّاني مِنَ القنَّاصين: صيَّاد فارس هو الشُّاعر دائما، يصِفُ فِعْله، ويفْخَر بمغامرته في
طلَب الصَّيّد.
ووجود هذين النَّوعين مِنَ الصَّيَّادين، يؤكِّد أنَّ الصَّيْد كان واحداً مِنَ الأنشطة في ذلك
 ومظهَر مِنْ مظاهر بطولاتمم، ويفّ ذات الوقْت، هو بالنِّسبة إليهم فرصة للتَّدريب لمم ولجيادهم، التَّي يمتاجون إليها في الغَارات، كحاجتهم إليها في الصَّيّد وأكثر .

## المبحث الثَّاني: القنَّاص / الخِلْقُة، والَهِئَةُ:













 كمارستها.

 قال زُمْهِرْ بن مَسْعْود (1):



 ثياب رَّةَ، ولا ينفكُّ عنه البوّئُ .
(1) منتهى الطلب من أشعار العرب، v/9.

## وقال عَمْرو بن قَميئةَ(1):




ولا يرى بِشْر بن أبي خَازم في أحد القنَّاصين إلا ضُمورَه، ولونَه الأغبر، فشنَّهَهه بالذِّبُ (ب)
وَبَـــاكَرْهُ عِنــــدَ الشُّـــرُوق مُخَلِّـــبٌ

## وقال ابن مُقْبل ("):


(0)

خَفِهيِّ النَّتْصصِ، يَغْمِـُز عَجْسنَ فَـرْعٍ
وهذا القنَّاص مثل سابقيه، فقير سيِّئ الحال أغبر، يكاد مِنْ شدِّة خوله أنْ يختفي!
ورسَمَ أوْس بن حَجَر ملامح قانص يكابد في طلب قوتِه مِنْ صيْد الوحْش، فهو صَدٍ
 حرارة القَيْض، ويعضِي في وصْف مالاحه لنراه في هذه الميئة(V):

لِناموسِـــهِ هِــنَ الصَّـــفِيحِ سَـــقائِفُ
 فَالَّــى عَلَيْهـــا مـــن صُـــباحَ مُـــدَمِّراً

$\qquad$
(1) الديوان، ص: 1 ( 1 .
( الديوان، ص:


مايوصف به القانص، وهو المراد هاهنا. والرّز: الصوت تسمعه ولا تدري ماهو، يريد صوت حركة حمار الوحش وأتانه.
يغمز: أي يجس. والعجس: عجس القوس، وهو مقبضها الذي يقبضه الرامي منها. وفرع من الشريان: يريد قوساً متخذة من فرع الشريان، وهو من أشجار الجبال تعمل منه القِسِيّ. والمرزام: القوس التي تصوّت عند الرمي جانما، من إرزام الناقة وهو حنينها. والسجوع: التي تسجع أي تصوت عند الرمي بها أيضاً، من سجع الحمامام.
(7) القاموس الميط ص: 17V9، (صدو).
. الديوان، ص: (V)
 وقال الأعشى يحِنُ قانصاً غيرّر لونَ وجهِهِ طلبُ الصَيّدْ (') :










عرفناه هكا فِّ الشَّواهد السَّابقة (o):

 وقال لِبِد بن ربيعة("):

 فقد لاقت هذه البَقُر قانصاً كترفاً، غليظ الأنامل، يسوق كالَّهَ الجريئة على الصَّيّد.

وهكذا تفعل السباع، المعاني الكبير في أبيات المعاني \^\/ . .

$$
\text { (0) الديوان، ص:9 } 1 \text {. }
$$

(7) الأشاجع: أصول الأصابع اللتي تتصل بعصب ظاهر الكف. نبهان وثعل: قبيلتان اشتهرتا بالقنص.
(V)
(^جُسُر : ماضية على كل شيء. شئن البنان: قصير الأصابع غليظها.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص:YIT. } \\
& \text { (Y) سهم وجهه ( (Y) الـقطع وكرم) تغير لونه. جديلة ولحيان حيان. الضرو والضاري من الكلاب جمعها ضراء. }
\end{aligned}
$$





وقال كعْب بن زُمْرْ يصِف قانصاً وقد رَه أَخشنَ المناكِب("):












(Y) أصبح: طلع عليه الصبح، وتقشعت الغيوم، فأثاره الصائد من موطنه. يشلي: يؤسد ويغري. وركاح وسائل المان
. الديوان، ص: الد (ع)
(؟) قوله (لايُشخص)؛ يقال: قد أشخَص الرامي السّهم، اذا رمى فارتفع سهمه عن الغرض. والهوادي: أوائل الوحش.

(7) قال الأصمعي: الماثلُ في هذا الموضع هو الَّاطئ بالأرض، والماثل في غير هذا الموضع هو القائم. وهذا شبيهٌ أن

يكون من الأضداد. والثاوِي: المقِيمَ. ورمّها: أصلحها. والقَيْن: الحدّاد. وقوله (بالعيون)، أي ينظرون إليها نصالًا زُرقاً صافيةً قد بجُلِيت. والحَشْر . المُلصَقق القُذَذ. والقُنَذْ: ريش السهـم.

(^) نفسه، صاء الشمس: مقاساة حرها. مملول: من (الملة) بالفتح، وهي الرماد الحار يقال: خبز مملول.
(9) الديوان، ص: 70 Y.

## ويصِفُ أبو ذُؤيب الهُذليّ قنَّاصاً فقيراً، لباسُه ثيابٌ بالية('):

ذو مِــرَّةٍ بِـــدوَوَارِ الصَّـــيدِ وَجَّـــاسُ (Y)


يُـــدني الحَشـــيفَ عَلَيـــه كَــي يُوارِيَهــا
ويرى حَخْرُ الغيّ الهُذليّ صيَّادا قصيراً لطيف الخِلْقَة، يلبس ثوباً خَلِقاً (؟):
إِذا ســـامَت عَلــــى الـــَمَلَقاتِ سَـــامَا
أُتــــيحَ סَــــــا أُقَيــــــِرُ ذو حَشـــــيفٍ

 وتلتقِطُ عدسَة قيّس بن العيْزارة الهُذليّ قانصاً (أُغيْبر) الهيئة، ذا نْبل وكالاب، ولعلَّ صيغة التَّصغير هنا في صِغَة لونه، مؤذِنةٌ كذلك بصِغَر جسَدِه(0):


يُغــــري ضَــــوارٍ خَلفَهــــــا وَيَصــــيلُ


حَــتّى أُشِــــبَّ لَــــــا أُغَيــــبرُ نابِـــلٌ

$\square$

في الشَّواهد السَّابقة بتلَّت شخصيَّة القنَّاص (الفقير)، وهي شخصيَّة ثانويَّة، تظهر في مشهد الصَّيْد فلا يقف عندها الشُّعراء كثيراً، ولا يلتنتُون إليها إلّا يسيراً، ثم ينصَرِون إلى ما هو أهمُّ بالنِّسبة إليهم. وحُدود هذه الشَّخصيَّة ضيِّقة ومتقاربَّ، فهي شخصسيَّة شاحِبةٌ رقيقةُ الظِّلال، إنَّ هذا الصَّيَّاد ليس له حظٌّ عند الشُّعراء أكثر مِنْ إسباغ تلك الأوصاف عليه، أو ذكر اسمه، أو اسم قبيلته، وقد يسْكتُ بعض الشُّعراء عن تسميته أو ذكر قومه، مكتفين بما يسجِّلون مِنْ صِفات تَغلب على خِلْقَتِه وهيئته ومالابسه، وما يحمل مِنْ أدوات الصَّمْد! وقد يُعْنَ به بعضُهُم
(10v/l شرح أشعار المذليين، lov.
(Y) (المرقَبَة)، ما أشرفَتِ. و(ذو مِرَّة)، يعني صائداً ذا رأي وإحكام.
(「) (الحشيف)، الحَّقُُ من الثياب، وهو يدنيه عليه كما يواري قَوسَهُ. و(الأطمار) الأخلاق.

$$
\begin{align*}
& \text { (צ) شرح أشعار المذليين، 197/1. }  \tag{६}\\
& \text { شُرح أشعار الهذليين، ب/ـر. } \tag{0}
\end{align*}
$$

ويصفون بعضَ أخلاقِه، وهذا قليلٌ كما فعل أوْس بن حَجَر حيث يقول( ():


ويْ الجملة، فملامح القنَّاص الفقير وهيئته، يُُلَّان على مكانته الاجتماعيَّة في ذلك البتمع، متمنِّة في الفقُر وقلَّة ذاتِ اليَد، فهو إنسان أرهعَّه طلَبُ العُيْش، وضَمَّرَه ترقُّب الصَّيَّد، ونالت منه شُمسُ الظَّهيرة، حتى غدا في هذه الصُّورة الَّيَ تبعثُ على الشَّفَعَة. وملامحُ هيئتِه دالَّة على أوضاعه الماديَّة المزريَّة، فهو إنسان يعيش فِّ فتْر مدقع شديد، مْ مُ

 هُمْ ما يصِيد، أو أنَّه أجير يصِيد لغيره، ليكسَب ما يعينه على سَدِّ حاجته وحاجَة عياله، ويفِ الحالين تكون الصُّورة واحدة.

وإذا مضينا فيُ تتُتُنا للوحات الصَّيَد التي خَتَ معالمها الشُّعراء الجاهليُوْن، ألفينا صُوراً

 وعلى أسرته الفقيرة.
ومِنَ اللَّوحات التي رَسَمَ فيها الشَّاعر الجاهليُّ صُورةً لِحَدَدِ التنَّاص وثيابه، قول
الأعشى (r):



أَحـــسنَّ بالسَّــــمَارِ عُجْــــلَ طِمِـــِ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص:ب. } \\
& \text { (Y) الديوان، ص:YV9. }
\end{aligned}
$$

 يقصد بها الكالاب.
أطس: في لونه غبرة الم السواد. النجاد مجمع بُد وهو المرتنع من الأرض. غبا مصدر غي (كعلم) أي خني، أي أنه يدب الى هذه الوحوش خنية. أزل: أرسح، والرسح قلة لـم العجز والفخذين.



ويْ الأبيات يصِفُ الأعشى الصَّائد بأنَّه أغبر نيل، ومنْ شدَّة خافته بدا كأنَّه قناة
 مُسترخيةُ الآذان، في أعناقها الأطواق، يسوقُها هذا القتَّاص المغوار المظلم الوجه، كأنَّه الذِّبُب في خفَّته، إذا قصَد طريدة مْ يكذْ يتحوَّل عنها حتى يرميها فيرديها لتوّوّا. وقال كَعْب بن زهُهِرْ ("):



 جسَدِه: قصير البنان، نيلاً، ويشير لمهارته فيُ الصَّيّد، حيث يستطيع إصابة مقاتل الوحْش. ومِنَ الطَّريف في هذه الصُّورة تُيُّلُ الشَّاعر لحديث النَّنس الَّني يتوقّع أنَّه يؤرّق القنَّاص فترة الترقِّبِ: (يقول: أيأتين أم لا يجينا؟) فيا حسرته إنْ تُنَّفت عنه!
(1) غُضف: مستزخية الآذان، غضف الكلب أذنه: أرخاها. مغاور من غاور العدو أي غار عليه. أطحل: أغبر في مثل
لون الرماد.
(T) السِّيد (بكسر السين) الذئب. نىى الصيد رماه فأصابه، ولكنه ذهب وفيه بقية من روح، فمات بعيداً بيثث لا يراه. أحانه: أهلكه. والين الهلاك. حِول: تّول وانتقال. أي انه لا يتحول عن الصيد الذي قدر له أن يهلك على يديه.




## وقال كعْبٌ أيضا(1):

(Y) (ب)
L الـــــدَّوَارِ حَــــَّى إِذا كَمُطيــــنِ

L准 $\qquad$ رابَ
(\&) $\qquad$ نَّ $\qquad$ لَ

(0)



L باتٍ إِذا عَلَــــــــــــْنَ يَفَاعـ $\qquad$

 (V)
 عنّ يَ $\qquad$ طافِيــــــــــاتٍ

ففي الوقت الَّذي كان فيه التَّوْر يدور حول شَجرة الأرطاة، سمع صوتاً لصائد ذي ثياب بالية (خفيّ الطّمْرين)، يسعى بكِلابه الضَّارية المدرَّبَ، الَّتي تكفيها إشارته أو صفيره لتنقضنَّ على طريدهَا، ثم يمضي كعْب في رسْمَ سائر مكوِّنات لوحته، فتظهُرْ الكِلاب قويَّة بارعة، زُرْق العيون، مِنْ شدَّة نظرها إلى الصَّيد، وهي مُقعّيات على أذنابها، رافعات رؤوسها تأخذُ وضع الاستعداد، عابسات الوجوه، فاغرات الأفواه، سريعات خفيفات، تبدو لخنَّنها وسرعتها كأنَّا تطْفو على الأرض، كما يطفو الشَّيء الخفيف على الماء حين خَرِّكَه الرّيّح.

$$
\text { (1) الديوان، ص:77 } 1 .
$$


الصنم.





عيوها لشِدّة نظرها إلى الصيد. من أين يَتُورُ .

واسعة الأشداق.
(V) وقول: طافيات: يقول من خنّتها وسرعتها كأها تطفو على الأرض لِرفعها قوائِمَها كما يطفو الشيء فوق الماء.



إِذا ســـامَت عَلــى الـــمَّقَاتِ ســاما


 ويعلِّق ابن قُتيبة على وصف صَخْر الغيّ لمذا الصَّائد فيقول: "أقيدر تصغير أقدر وهو
القصير العنق، الحشيف الثوب الخلق، والملقات صغوح الجبال المتزلقة الملس واحدهّا ملقة، مقتدر أي قادر، يسن يصب على مواضعها ثائلها السِّمام، والنَّميلة العلف في جوف الدَّابة يريد أنَّه يرمي موضع الطَّّام من أجوافها"(8)، وتعليق ابن قتيبة على الأبيات، يعزّز الملامح


وقال أبو ذُؤيب الهُذليّ(®): يُصصوّر أبو ذُؤيب دقَّة وهُزال ونُخول وتضاؤل جسَد هذا الصَّائد، ويشبّهِه في نحافته ودقَّة
جسَدِه وصغَر حجمِه بالصُّرَد، وهو: "طائر أبقع أبيض البطن" (1) (197/1)







(V) أساس البلاغة، ص:9 اء. (ص ر د).
 .




 .
















(Y) مشاهد الصيد في الشعر الجاهلي، سوسن يموت، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية في بيروت، 9 (Y) ام، ص: •ج.
 شعره. وذو الوبرة هو الصائد الذي هاج الضّراء؛ وهو قد ألِف قودَ الكالاب وجذهها.
(1) مُشَمِّرٌ عـن وظِيـِ السَّاقِ مُنْتِعِـبُ


في البيتين السَّابقين يصِفُ امرؤُ التيّس القنَّاص بأنَّه ذو وبْرَة، أيْ صاحب شَعْرُ كثيف غير مُرجَّل، وهذا مؤشِّر على سوء حاله، فلو كان شَعْرَ حسناً، ما شَبَّهَه بوبَّر الدَّوّابِّ، ومعهِ كِلاب قد هيَّجها فصارت ضارية مُدرَّبة على صَيْد الوحْش، ثَّهَّ وصَفَ بعض علامات استعداده للصَّيّد مثل: الاستتار، وتشمير السَّاق.

## وقال زُهيْر بن أبي سُلْمى (ب) :




فرَهَــىى، فأنخطــــأهُ، وجـــــال كأنَّــــهُ
هَ ${ }^{\text {(0) }}$




 في اللَّوحة السَّابقة يصِف زُهيرٌ صائداً عترفاً، يترَّص بقطيع مِنْ مُمرِ الوحْش في مورد
 الزَّمخشريٌُ في معنى (شيزب): "فرس شازِب وخيل شُزْب، وقد شزَبت شُرْوبا وهو الضُّمر
(1) قوله: (ييغي هنَّ). أي يطلب الصيد بالكلاب. ومتقب، أي مستتر لئلا يشُعُر به الوحش.
(Y) الديوان، ص:
( الشريعة: مورد الشاربة. الرابيء: الحارس، وهو هنا الصياد. المتحلس: المقيم المتزقب. الشيزب: الضامر اليابس.
 من الأرض وعلاه حصب سود. يلحب: يقطع الأرض بالعدو قطعا.
(0) ذو الجدتين: الثور في ظهره خطتان تخالف لونه. المولع: المخطط القوائم. اللهق: الأبيض. تراعيه: ترعى معه. حومل: ما بين إمّرة وأسود العين. الربرب: القطيع من بقر الوحش.
الجواء، الواحد جو: المنخفض من الأرض. الأُقَيدر: الصياد القصير . الجأنبَب: الغليظ القصير أيضا.
(V) قصداً إليه: أي قاصداً الى الثور الوحشيّ. العز: الأنفة. مشتد النصال: قرنه. المرب: الذي جرب سابقاً وطعنت به
الكلاب أكثر من مره.

واليُّس... ورجل شاحب شازب: شديد النَّحافة"((')، وهو مع ذلك: (أقيدر جأنب)، أيْ





وقال التَّبغة الذُّيانيّي("): :












 حسنُ الميئة والبلّاس بطبيعة الحال.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أساس البلاغة، ص: • ه٪. } \\
& \text { ( الديوان، ص:10^10. }
\end{aligned}
$$








آثارها. وقوله: (ولمم الشاة كحجور)؛؛ أي أنه مُنوع لا يلحق.

## المبحث التَّلث: التنَّاص / المهارات، والملامِح التَّفسيَّة:








 عندما يُنْحَع بالخّسارة إذا أفلَتْتُ منه طريدته. قال الشُمَّاْ بن ضِرار (1):


فهذا التنَّاص يعرف أين يرمي الصيَّد، بيث لا يغادره إلاّ صريعاً (يرمي حيث تكوى
النواحز)، أيْ مٌ رئتها.
وقال أيضا ("):




وهذا القانص قد درَّب كالبَّه، وضمَّرها، وحباها قلائد تطوِّقها.

وقال أبو ذُؤيب الهُذليّ يصف قانصاً يدبُّ نو الحُمُر، وقد تشمَّر استعدادا لرميها
والفتك بها (1):


 ويقول أبو ذُؤيب كذلك وهو يصفِ قنَّاصا وقد رآه عليما باختيال الصَّيّد(ث):




وقال عمْرو بن قَمِيئة("):







 وَطـــــارَ القِـــــــُ أَشَــــاتاً شَـــــِّيّا فَخَـــرَّ النَصـــــُ مُنقَعِضـــــاً رَّثمـــــاً




 فَلَــو لُطِمَــت هُنــاكَ بَــذاتِ نَمـسٍ

$$
\begin{aligned}
& \text {.lov/l / / (Y) شرح أشعار المذليين، (Y) } \\
& \text { ( الديوان، ص: } 1 \text { ( } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$








 ويصف امرؤُ التُّس مهارة أحد التنَّاصين (ث) :




كَتَلَظِّــــي الجَمـــــرِ في شَــــــرَرِه

$\qquad$



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) القاموس الميط، ص: 10r، (نخل) } \\
& \text { (Y) الديوان، ص: }
\end{aligned}
$$

() بنو ثثشَّل: قبيلة من طيئ ينسب الرمي إليهم. وقوله: (متلج كفّيه) أي يدخل كفيه في القُتر؛ وهي بيوت الصائد التي يكمن فيها لئلّا يَطِنِ له الصيد فينفِرْ منه.
العارض: من يرمي عن القوس بالعرض. الزوراء: القوس المنحنية.



$$
\begin{align*}
& \text { الحوض. وعُقُر الحوض: مُقام الشاربة، وهي موضع أخفاف الإبل عند الؤرود. } \\
& \text { الرَّهيش: السهم الخفيف. والكنانة: مثل المعْبْبة للسهام. } \tag{V}
\end{align*}
$$

(1) (1) راشَــــــهُ مِـــــن ريـــــــِ ناهِضَـــــةٍ



:










 يندُب ويلهِّن أَتَّهِّهُ










(1) ومعنى (أْْهاه) أرَقَّه وحدَّده.
( ( (


## وقال كعْب بن زُهير ('):


( ${ }^{\text {شَ }}$





ولم


فَصـــــــــادَفَنَ ذا حَنَــــــةٍ لاصِــــــقٍ قَصـــــيرَ البَنَـــــانِ دَقِيــــقَ الشَّ


(1) الديوان، ص:7 • ا.
(Y) الكُراعُ: مابين الرُّسغ الى الرَّكبة في اليد، ويْ الرِّجل: ما بين الرُّسْغِ الى العُرُقُوبِ.
(0) وقولُهَ تَنَحَّى أي غَرَّفَ له، ويقال: قصَد له. والأَزْزُ: الصَّاَبَةُ.


أي دنَتْ منه. وقولُه: ما يَّقينا أي ما يَتَوَقِّنْنَ قد أَمِنَّ.

 الشُّديد، أو أنَّه ضامر التصق بطنه بصُلْه (ذا حنق)، "والحَّقّقُ: الغْيُط.. والإِحْناقُ: لزُوقُ البطنْ بالصُّلب"(1)، وقد التصَق بالأرض كما يلتصِق (البُرام) بالدَّابة فلا يَكاد يُرى، "والبُرام: بالضّم: التُراد"(ب)، ويتخيَّل الشَّاعر ما بتيش به نفس هذا الصَّيَاد في هذه اللَّحظات، حيث يذهب ظنُّه كلَّ مَذْهب، ويقول لنفسه: هل يأتين أم لا يبينا؟ وهو مع مهارته في التَّخِّيّ، عُترِفِ في إصابة المقاتل، ومع ذلك فسوء الحظِّ مُلازمٌ له، فقد طانَ نبُلُه، ومٌ يكن ذاكُ مِنْ طْعِعه، فأصابَه النَّدم حين رأى الحِمار يولِّيِّمامهه فرحاً بنجاتِه.

## وقال كعْبٌ أيْضاً|"):

بــهـ الـــرِيَّ دَبّــابٌ إِلى الصّــيدِ عَــالٍ طَويـــُ الطَّ (s)

إِلى الحـائرِ الــمَسجونِ فيـهِ العَالاجِـمُ (0) وخــافَ الجمــانُ حَتْغَــُ وهـــو قـــائِمُ


ويْ جانـبِ المـاءٍ الَّــنـي كــانَ يَتَغــي


فلمّـا ارتَـدى جُــلًّا مِـنَ اللَيـلِ هاجَهـا
فَلَمّــا دَنــا للمـــاءٍ ســـَتَ حِياضَــهـ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لسان العرب، • •V•/ • (حنق). }
\end{aligned}
$$

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

(0) البل فالأصل للدابة كالثوب للإنسان تصان به، جمعه جِلال وأجحلال. الحائر : مكانٌ فيه ماءٌٌ بُتمعٌ له حاجزٌ يَحجرُ
الماءَ أن يفيض. والعَاجَهُ: الضَّفادعُ، الواحد عُلجُوم.
(7) تصوّبت: تسفلت، ضد تصدعت. يريد غاص بأكارءه في الماء. وسادم هنا: من سدم بالشيء إذا لمج به وحرص

(1) الطليحُ: المُعْي. وإنما يصف صائداً قد شَحب لونه وهزل لابتذاله نفسه واكتِدِاحه. والتَّسعاءُ: من السَّعّي. وقوله


قُرى خَيبِرَ



 والصُّأَّبُ: حِجارةُ المِسَنِّ.

وكاتم: ليس فيه صَدُعٌ من طَرَفها إلى طَرِفها والآخرِ.

 عاطِفٌ. شبه صوت الوتر بصوت الناقة العاطِفِ على البَوِّ . (^) عكوة الليل: معظمه. وجوشن الليل: وسطه وصدره.

(1) (1)



وَأَصـــــبَحَ يَبغـــــي نَصـــــلَهُ وَنَضِــــيَّهُ

حرص الباحثُ على أنْ يورِد أييات هذه اللَّوحة شبه كاملة، فقد نَسَجَت شاعريَّة كعْب
 نصيباً وافراً، ليعيش معها القارئُ مشاعر الحيوان المَّف، ومشاعر الإنسان المسنتهْدِف له، ومٌ يُفُوِّت فرصة لتصوير مهارة ذلك القنَّاص، واهتمامه البالغ بأدواته، وحِذْقه في استخدامها. وتبدأ القصَّة مِنْ وُصول الحِمار الوحشيٌّ إلى الماء الَّني ييتغي فيه الرّيّيَّ، حيث كان القنَّاص له هناك بالمرصاد، وهو صيَّاد عالم بترصُّد الوحْش يدبُّ إليه دبيباً، وله أُذن مُرهفة السَّمع تستطيع تمييز الأصوات في ظُلمة اللَّيل، قليل نومُه لشدَّة حذره، ثَّهَ أخذَ في وصْنِ
 الشَّخْص، ضَمُر جسَدُه مِنْ كثرة التَّنقل والارتحال، طلباً للصَّئد الَّنَي يقْتات عليه، ثمَّ يعود مرَّة
 بناء على قدرته في تحديد مصْدر الصَّوت، وتتوالى الأحداث في حركة سريعة نستطيع إدراكها مِنْ خلال استخدام (الفاء) في العطف، ثمَّ ينتهي المنْهُد حيث تطيش نبُله، ويفرٌّ صيدُه
 إجمامه وتلهيف أمّه، ويُعْعِن الشَّاعر فيِ تصوير ما أصاب القنَّاص مِنْ حُرُقة وخيبة، حين سجَّل مالاعه غداة أصبح يبحث عن أسْهِهِ - وقد تطايرت أشتاتاً - يعلو الوجومُ وجْهَه، وقد امتلأت نفْشُه أساً وكمداً.

> (1) الإتْتُ: إثرُ السّيّفِ. والجاذِمُ: القاطِعُ.


وقال صَخْر الغيّ عن قنَّاص خفيّ الشَّخص كالعادة، إنَّه مقتدر على قنْص الحمُرُ، وذو مهارة في الرّمّ حيث يصيب المقاتل (1):

إذا ســامَت عَلـــى الـــمَلَقاتِ سَـــامَا




وقال مُتمِّم بن نويُرة("):




لاقَّى علـى جَنْـبِ الشَّـَـريعِةٍ لاطِئُـا فَرْمـى فأَنططأَهـــا وصــادف ســهـهُ

قصدَت هذه الحُمُر ماءً نبتَّ حوله الشَّجَر لتزوي عطشها، فلاقت عند الطَّريق الموصلة
 واختياله، ويفيد الفعل المضارع الَّذي استخدمه الشَّاعر (يتطلّع)، استمراريَّة الحدث، فالقنَّاص
 رماها، ولكنَّ السَّهم أخططأ طريقه نوها، ليتحطَّم فوقَّ أحد الصُّخور، ولنا أنْ نتخيَّل ما آلت إليه نفسيَّة الصَيَّاد حيئذ!

ومِنَ الشُُّراء الَّذين صَوَّروا خوْفَ القنَّاص مِنَ الفَشَلَ، لِبيد بن رَبيعة يقول("):
ويَّْنَشَى العَــذابَ أنْ يُعَـرِّاَ نَـاكِلا (8)



( ) (

يُدْرِك لبيدُّ قيمة الصَّيّد لمذا القنَّاص، ففيه طعامُه وطعامُ مَنْ يعول، وعبَّر عنه لبيد بلفظة (حَقّ)، ولذا فهو فيز قمَّة الخوف والوجل، أنْ ينكصَ على عقبيه حزيناً نادماً، إنْ راحتْ عليه فرْصةُ اقتناص الحُمُر الَّتي ظلَّ يُنتظرُها.
ويحدِّنا أوْس بن حَجَر عن خوف هذا الصَّائد في ثنايا وصفه له، فهو صائد متكسِّب
بالقنصص، وإذا فقدَه، عاد جائعاً هزيلاً ضعيفاً. يقول(1) (')


ويصِلُ امرؤُ القَيْس قنَّاصاً بالتَّخفِّي الشَّديد، حرصاً على النَّجاح في إصابة الحيوان
النَّني هو مصْدر معيشته الوحيد. فيقول (٪):
مَا (َ) وأْدْعَـــُ العَـــْن فِيهـــا لَاطـــئٌ طَمِـرُ

ونلاحظ أنَّ النَّطر النَّاني قام على أسلوب القَصْر (ما إنْ له غير ما يصطاد مكتسب)، فلا
 ويطالعنا اللَّاخل بن حرام بصُورة أخرى لقنَّاص ربما تذهب نفسُه حسرات إنْ لمْ ينلْ

بُغْيتَه ${ }^{\text {( }}$



ويشير الأعشى إلى تنيِّر لون القنَّاص في انتظار الظَّفر بالصَّيد النَّني هيَّأ له كِلابَّ(7):




سَـــاهِمَ الوَجْــهِ مِــنْ جَدِيلَـــة أَوْ ِلهِ
(1) الديوان، ص: .



 له الْبَعِيجُ السَّحَيرُ من الصَيَّدِ.
(7) الديوان، ص:TM.

ويصف أؤس ابن حَجَر قانصاً بات يرقب حمَارا وحشيّاً، حتى إذا رماه بالسَّهْم، أخططأه
فنالت منه الـيُرْة. يقول (1):









$$
\begin{aligned}
& \text { وقال ربيعةُ ابن مقْروم("): } \\
& \text { وقال ربيعةُ ابن مقُروم("): }
\end{aligned}
$$


العبار غٌ وجهِه مِنْ شَلَّة جريه وتقاربه، حين استشعر طـمْ المياة التي كُبت له!

الحُمُر، ولكنَّها تولَّت قبل أَنْ يصيبَ منها مُرادَه(T):
(s)




 فاته في يومه أو يليته.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص:79. } 7 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) الديوان، ص: דץ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) شرعن: دخلن في الماء فشربن. }
\end{aligned}
$$














 حيث يَصِيد،، ويُطْرْمِ مَنْ معه مِنَ الأصدقاء والأقران.

## 











(1) الديوان، ص:ب.1.




 $\qquad$ فَأَتان


 الصَّيد، وإنَّا حملوا غُلامهم على ظهر الجواد العليم بطرْد المواديَ مِنَ الوحْش، وأغرَوه بيلب

 مُنْعَمة بالمَّحِ

ورائدهم في هذه الصُّورة هو امرؤُ القيْس، فقد كان يخرج للصصَّيْد مع أقرانه وأصدقائه، وما


 عليهم تلك الأوقات المادئة الماتِعة.

> يَول الررٔ التيّب": :

عَـــــــارى دَوارٍ في نُــــــالاءٍ هُـــــنَيَّيِّ



صَــــيفتَ شِـــواءٍ أَو قَــــديرٍ مُعَجَّــــِ



فَعــادى عِــــاءً بَـــينَ تَــورٍٍ وَنَعجَــةٍ


## وقال الأعشى"(1):



الُُـــنَنْ



والصُّور الماثلة فيُ اللَّوحات السَّابقة، ناطقة بمشاعر الفَخْر والفِبْطَة، الَّتي عاشها هذا النَّوع
مِنَ القنّاصين في رحلات صيدهم، ويْ تأمُلها تتكشَّف المفارقة الكبيرة بين الوضع النَّفسيِّ لذلك القانص البائس الَّني يظلُّ مترقِّبا للطَّام، في ظروف إنسانيَّة واجتماعيَّة قاسية، ويرجع مفلساً يخشى الملامة، ويندُب الحظًّ، ويعضّ إجهامه تحسُراً، وبين هذا القنَّاص الَّنّي يييت طرِباً هو وثلَّنه، يأكلون مِنْ صيدهم، ويهتدي السَّائر إليهم بِقَتَار الشّواء.

ويْ هذه المشاهد كذلك، تبرُز مهارات التنَّاص المترَفَ في طلب الصَّيَّد واقتناصه، مِنْ نحلال إعداد فَرِسه، وتدرييها لتكون وسيلته في طرْد الماديات مِنَ الوحْش وحبسهاهِ، ومِنْ خلال توجيهه للُغُلام، وتعليمه كيف يركب الفَرَس، وكيف يرقُّبُ الهدفَ، وكيف يُمِيبيُه.

## المبحث الرَّابع: القنّاص / الأهلُ، والأسْرة:

سبق أنْ أشار الباحتُ إلى أنَّ الصَّائد الهنتِف الفقير، لا يصطاد ليأكلَ هو فقط، بل
 يُصاب بشيءٍ منَ القلق والاضطراب خوفاً مِنْ فوات الصَّيَّد عليه؛ فإنَّ هذا الخونَّ يزيد فين وجود الزَّوجة والأطفال، وقد يتغاقم مع وجود الأبوين أحدهما أو كالاهما. وسوف يقف الباحث هنا على بعض المشاهد الَّتي صَوَّر الشُّعراء فيها أسْرة القنَّاص، إذْ
 استفادة مِنْ صيْدِه، وهم الزَّوجة والأولاد، وإذا كانت أوصافُ القنَّاص فيما سَبَق مِنْ شواهد
 وكذلك أبناؤُه وأبويهِ مِنْ هذه الصِّفات. يقول عبْدَة بن الطَّبِب(1):



 فبعد أنْ أشار إلى القنَّاص في البيت الأوَّل بما له مِنْ صفات، انتقل لوصف أُسْرته التَّي لا


 ذلك كلَّه، هي شعثاءُ عارية! وكأنَّ الشَّاعر يريد أنْ يقول: إنَّ فقرَ هذا القنَّاص، ومْارسته للصَّيَد، وحياتَه بين الحيوانات، قد انعكست على هيئة أسْرَته وصفاقِمَ.


 .rry/l

## ويصوّر أميَّة بن أبي عائذ تُنَّاصا آخرَ تَضاعْفت معاناته، يقول (1):









 وقال مِزْرد ابن ضِرار النُّيبانيّي(ّ):




 (i) (19)


 (1N/r
 (T) مشاهد الصيد في الشعر الجاهلي، سوسن يموت، ص: • الـ

( ( ) (Y) خامل، أي: ساقط المنزلة، خافي المكانة لاستشعاره للذلة والقلة.
يستييبهم: يطلب منهم مايثوب عليه من إنعامهم ونائلهم. وأكدت: امتنعت.
(1) المغالي: سهام يغلي بها في المواء، لا نصال لما. والخرمل: الحمقاء. والرواد: الكثيرة البيء والذهاب.
(1) $\square$

ومُحْتَرِقٌ مِن حائل الحِلْبِ قاحِلُ (Y)

وأمْسَــى طَليـحــاً مــا يُعانِيــهِ باطِــلو (ّ)
فلمــــا تَنَاهَـــتْ نفسُـــهُ مـــن طعامِـــهـ،

فأعْيــا علـى العَــينِ السُّـهـادَ البَالبِـلُ ( ()

وواضُحٌ أنَّ مِزْرد بن ضِرار قد أتى في هذه اللَّوحة على جراحات كثيرة أصيب بها هذا
القنَّاص المسكين، فأَدْمت روحَه، ونحدشَت كرامتَه، لأنَّه فَقَّلَ كلبيه وقد كانا عماد حياته إذْ يصيدان له، فأودتْ به الحاجة ليسأل الأصحابَ.. فردٌّوه، وها هو يعود إلى بيته منْكسِراً ليجد - في انتظاره - ألماً جديدا يوغِر تلك الجُراح، بدلاً مِنْ تطبِبِها! فالأولاد صِغار صيَّرْهم الحِوعُ
 بمالطفتها في القوْل، فهوَّنتْ عليه بعضَ مـا يِجلُ . !

وين ديوان بِشْر بن أبي خازم، نقَعُ على صُورَة أخرى لأولاد هذا الصَّائد الفقير، فنراهم لقَسْوة حياهَمَ، وبؤْس ظروفههم يطوفون به شُعْثاً، كالحةً وجوهُهُمَ، ولصِغَرِ سنِّهم ونول أجسادهـم، غَدوا أمثالَ اليعاسيب، "واليَعْسُوب( (0)طائر أصغر مِنَ البحرادة".

## يقول بِشْر (7):





(1 (1) قوله: هل من طعام: لاستغراق المنس. كأنه سأها عن قليل مايسمى طعاماً وكثيره. ويقال: هبلته الهبول. وقال:
هابل، لأنه أراد النسب، لا البناء على: هبلتْ.
( ( ) نحم: هو جواب استفهام مضض. ولم بحب بنعم لأن ذلك عندها طعام مثله، ولكنها لا تلك غيره. وقولا: محترق كان أون الجدب والقحط من يشتد به الزمان يفعل ذلك: كان يشتوي الجللد فيتبلغ به.
() الطليح: المعيي. وقوله: مايعانيه باطل... ما يسوسه باطلٌ من الجوع. والباطل: اللهو واللعب. أي: هو مشغول عنه
بالجوع.
(؟ ) البلابل: المموم. وأعيا: أعجز . والمعاياة: أن تغعل ما لا يهتدي له صاحبك.
(0) لسان العرب، مادة "عسب"، (/ . .7.
(7) الديوان، ص: £ـ.

وربما يبالغ الشَّاعر في بيان بؤْس هذا القنّاص حينما يذكر عدد أبنائه وجوعهم، لاسيَّما إذا كنَّ مِنَ البنات، والبنات أحوج إلى الرِّعاية، إذْ لا بدَّ مِنْ كاسبٍ لِنَّ، وبخاصَّة في الصِّغر .

يقول الشَّمَّاخ بن ضِرار (1):
غَــــدا هِــنـهُنَّ لَـــيسَ بِـــــي بَتــــاتِ


وقد ألزمت طبيعة الإنسان الفطريَّة ذلك الصَّائد المحترف البائس الفقير، أنْ يكفًل والده الشَّيخ الكبير، ويُطْمَهَ منْ صيْدِه، فلمْ يُغْفِل الشُّعراء هذه الحالة الإنسانيَّة، ومَّنَ عرضوا لصُورة

والد القنَّاص صَخْر الغيّ إذْ يقول(َ) :

وَويْ الصَــيفِ يَيْغيــهِ ابلَنـا كَالـــمُناحِبِ
بِـنَ العُصــــ شـــاةً قَبَــهُ في العَواقِــبِ
إلى أَنْ يَغِيــَ النَــاسَ بَعْـضُ الكَواكِـبِ

أُتــيحَ لَــهُ يَومــاً وَقَـــد طــــالَ عُمـــرُوهُ
يُحــــامي عَلَيــــهِ يُ الثِـــتاءِ إِذا شَـــــا

لَــو أنَّ كَرِمِــي صَـــيْدَ هَـــذَا أَعَاشَـــُ

فهذا القنَّاص ألزَمْهُ بِرُّه أنْ يرعى والدَه الَّذي احدودَب ظْهُرْه، وأقعدتهُ شيخُوختُه، مع ما
هُم فيه مِنْ فقْر وعَوَز .
ومِنْ خلال الشَّواهد السَّابقة يمكن للباحث أنْ يقول: إنَّ هذه الصُّور المُريعة التَّي التقطها الشُّعراء لأسْرة القنَّاص الفقير، تَقّّل علامة دالَّة على تعاطفهم معه، ومع الفِّة البائِسِة




ولكنَّ المهمَّ في كلِّ هذا، هو تحويل القُبْح إلى قيمة جماليَّة في ذلك الشِّعر، أيْ إلى صُور تتوافر على علامات دالَّة على بلاغتها بعيداً عن خطاب المباشرة، ذلك أنَّ الخطاب المباشر يمنّّ الدَّرجة الأدنى مِنَ الكتابة في غالب أحوالِّ

أنْ يكون إيكائئَّا، تتجاوز فيه الكلمات دلالاقَا العاديَّة، لتكتسبَ دلالات جديدة. وإذا كانت الشَّواهد السَّابقة قد رسَمت صُورة أسْرة القنَّاص المتكسِّب بصَيْده، في تلك الميئة، معزِّزة التَّصوُّر عن فقره وفاقته؛ فهل تظهر للقنَّاص المُّرْ أسْرة؟ فضالًا أنْ تكون على هذه الهيئ؟؟
 لتقتات منه، فهو ينتمي لطبقة اجتماعيَّة كفلت معيشتها بوسائل أخرى، وليست في حاجنا تلك المعاناة في طلَب الرّزقق. وبالتَّلي لا يظهر مع هذا القنَّاص في مشاهد الصَّيَّد الَّتي يصوِّرها
 زوجٍ، أو عيالٍ، أو أبٍ أقعدَه الكِبَرَ يقول امرؤُ القْيس ('):
 كَـذِئُبِ الَنضَى يَـمْشي الضَّرَاءَ ويتَّتَي
 تَرى الـتُّربَ مِنـهُ لاصِـقاً كُـلَّ مُلصَـقِ

 لكـــلٌ مهــــاة أَو لأَحْحَهـــبَ سَــهْوْقِ فَخَبُّــوا علينـــا كــــلَّ ثُـوبٍ مـــروَّقِ يَصــُّون غـــاراً باللَّكِيــك الـــموشَّقِ

 فَظَــلَّ كمثــلِ الْْنِشــِ يَرْفَعُ رَأَســهُ وجــاءَ حَفِينًّـا يَســـنِنُ الأَرضَ بَطنُــهـ فقـــــال ألالًا هــــذا صُـــــوارٌ وَعانــــةٌ

 فقلنــا ألا قـــد كـــان صــيـٌ لقــانصٍ


صوَّر امرؤُ القيّس في هذا المشهد رحلنه للقنصص، حيث التقى فيها برفاقه، وأرسلوا ربيئتَهم

 راجعين. فلا زوجة سليطة لسان تتنظر، ولا أبناء يُنْشى عليهم الجوع. وقال أبو دُؤاد الإياديّ(1):

هـ








 (i) فضـ
 $\qquad$













(1) الديوان، ص:919
(Y) صغل: سيء الغذاء ولا أراه مناسباً لما ذكره من قبلها، ولعلها: صعل بالمهملة بمعنى أنه دقيق خفيف البدن.

التخت. اللطيمة: سوق المسك.

اربأ: كن ربيئة أي رقيباً.
(7) سحم: سود. الصياصي: القرون. فضخ: مايسيل أو يعصر من عرق وغيره. الكحيل: مصغراً الذي تطلى به الابل للجرب.

ولا تختلف هذه اللَّوحة التي يرسمُها أبو دُؤاد عن سابقتها لامرئ القيْس، فبعد أنْ صادوا
 يطيب لمم الصَّيد طريَّا.

 ولأسرته البقاء، فهم في غِنى عن ذلك، ولمذا لا يظهُرْ معه في اللَّوحات الَّتي يُشَّلِّل ملاعها لمغامراته في رِحلات القْنص إلا الرِّفاق والأصحاب، أو الغِلمان المساعدون له، وييقى هو بطل الحكاية الأوحد، مُفتَخِراً بيوادِه، معتزَّا بغروسيَّه، مُغْتِمْاً لمواسم الصَّيَّد الَّتي يطيب فيها التنزُّه، وتتجلَّى فيها سمات البطولة.

المبحث الخامس: القنَّاص / مكان القنْص، وزمانُه:
سجَّل الشَّاعر ابلحاهليٌّ في شعره أشياء كثيرة، مُّاَّان يراه أو يسمعُه في بيئته بمالاحها الطبَّيعَّة، وأحوالها الاجتماعيَّة.. ولاسيَّما أنَّه كان يعتلك ذاكرة فذَّة، قادرة على أنْ تختزن مُختلف المشاهدات، والحوادث، الأمر الَّذي وفَّرَ له قوَّة تِيُّل أبلدعت صُورا حِسِّيَّة ناطقة، فلمْ تكنْ مههَّة ذلك الشنَّاعر أنْ يخيّرِ عالمَه، أو يتخَطىَ بيئته، ليصنَعَ عالماً آخر. وهذا ما قد يفسِّر واقعيَّة الصُّور الشِّعريَّة في الأدب الحاهليِّ، بعيداً عن التَّحليق في أجنحَة الخيال، وليس هذا بالأمر الغريب؛ لأنَّ الإنسان صنْعة بيئتِه، وتتغيَّر أحواله وأطواره، تبعاً لتغيٌّ البيئة الميطة به.

وترِد أسماءُ المكان في القصيدة الجاهليَّة، مصوِّرةً للأطلال، وراصدةً للمواقع الَّتي يمرّ هِا الشَّاعر في رحلته إلى الحبيبة، أو إلى المملُوح، كما تظهَر بشكل مكثَّفٍ في المشاهد التي تُسجِّل الوقائع والمعاركّ، أو عندما يقف الشَّاعر ليرصُد مشاهد الصَّيّد، فجاءت تلك الأسماء مؤكِّدَة على واقعيَّة الشنَّاعر الماهليِّ، وبالتَّالي واقعيَّة ذلك الأدب في بُحمله، الأمر الَّذي حفظ لكثير مِنْ تلك المواقع والأمكنة خلودها، وسيرورة ذكرِ كثيرٍ منها.
إنَّ أهميَّة المكان عند الشَّاعر الجحاهليِّ تتججلَّى في جانبين، أولمما: أنَّ المكان يُشكِّل له موطن أحبَّته، وموضع لقائه بهم، ولذا فإنَّ المكان يثير في نفسه ذكريات جميلة. وتانيهما: أنَّ المكان يؤكِّدُ على إحساس الشنَّاعر الدَّائم بالانتماء إلى ابلحماعة وإلى الدِّيار. وِمنَ المؤكَّد أنَّ علاقة ذلك الشَّاعر بالملكان، كانت عالاقة أصيلة، فرضَها عليه تكوينُه، وصِراعُه مع تلك الحياة القاسية. ومههما يكن مِنْ أمر، فإنَّ المكان يمتلك مساحة حُضُور واسعة في القصيدة ابلحاهليَّة، وشكَّل حُضُورْه أهميَّة كبيرة في هويَّة الفرد والجماعة في ذلك ابلحتمع، بالإضافة إلى دوره البارز في توثيق بحارب الشنَّاعر ابلحاهليّ الواقعيَّة أو المتخخيَّلة، ولذلك فإنَّ حسَّ الشَّاعر الجاهليِّ بالمكان، حسٌّ أصيل عميق في الوجْدان الشُّعريّّ، خصوصاً إذا كان ذلك المكان يمثّّل مواطن الأُلفَة، أو الانتماء، أو المغامرة، الأمر الَّذّي يكشف عن مدى الارتباط البدائيّ لذلك الشَّاعر برَحِم الأرض، فتراه يناجيه، ويصِفُه، ويُصَوِّر ملاححَه في مشاهد رائعة(1')









الباهليين وعبروا عنه بطرائتهم الفنية المثيرة"(().














(1) الزمان والفناء في الشعر الجاهلي، عبد الإله نبهان، بحلة التراث العربي، دمشق، العدد: آب، السنة السادسة
9191م.ص: ص0.

 المشاعر بالنّسبة لذلك الصَّيّاد الفقير .

في الشّواهد على أنَّ نوعيَّة الحيوان، تحدِّد الزَّمان والوقت المناسب لصَيْده.
 البياض، في متنه خطوطٌ خالفت لونَه، ذي قوائم شديدة السَّواد، حتى إذا جنَّ اللَّلِّ واختلطَ



 صوْت صائدٍ مترف، خَلْق الثنّياب، بل هو حليف البؤس! معه جُعْبَة مُئئت أسْهُماً، وكِلاب ضارية اعتادت الصَّيّد ودربت عليه. يقول زُهيْرْ بن مَسْعود الضنَّبيّي"):


بِصَــــــرائِمِ الحَسَــــــنَينِ فـــــــــالَوْسِ
هَهــقِ السَّــــراةِ خَــــال الـــمُرادُ لَـــهُ




رِـــنْ نَبــــأةٍ راعَتـــــهُ بــــــالَأَمسِ


وَغَـــــدا كـــــــأَنَّ بِقَلِــــــهِ وَهَـــــــاً
(1) منتهى الطلب، 7/9.

خَالْـــقَ النِّيــــابِ يُـــــالِفَ البُـــؤْسِ


والشَّاهد في الأبيات السَّابقة، أنَّ القنّاص بات ليلته راصداً للنَّور مترقِّباً وصولَه، فقد عرف بتجربته أنَّ ظروف المطَر والبَرْد سوف تدفعه إلى هذا المكان، وكانت مباشرة الصَيَّد في الصَّباح، لأنَّ صيد النَّر الوحشيّ وبقرته بواسِطِةٍ الكِلاب لا يكون إلّا فيْ هذا الوقت. وقال امرؤُ القَّس(1):


شَستتمٍ كــــذلْقِ الــزِّ ذي ذَمَـراتِ (\&)
 يــــاذِرْنَ عَمـــراً صــاحِبَ التُـــُرْاتِ

أَرنَّ عَلــــى حُقْـــبٍ حيـــالٍ طرُوقَـــةٍ
عنيــنٍ بِتَجْميـــِع الضَّـــرائرِ فـــاحِش



فعلى عادتَم حين يصِفُون النَّقة الَّي يرتحلون، أو ابجواد النَّني يمتطون، بنحُ امرأ القيّس في
المشْهُ السَّابق، يتَّحِنُ مِنْ وصف الحِمار الوحشيّ مبيلاً لامتداح مطيَّته، ويمضي فير وصْف
 الماء، ولكنَّ الشَّاعر - ببراعته - لغتنا إلى حال ذلك الحِمار وتلكَ الأتُن عندما وصَّت إلى إلى المورد،

(ץ) القرب: غمد السف. والنمرق: الوسادة. والخبرات: جمع خبرة، وهو قاع يحبس الماء وينبت السدر.
(T) الحقب: جمع حقباء، وهي البيضاء العجز، سميت بذلك لكون البياض في موضع الحقيبة منها. والحيال: جمع حائل،

وهب التي لم تحمل. والطروقه: التي يضر بها الفحل.
(§) العنيف: الأخرق. والشتيم: القبيح، أراد بالقبح فعله بكن. وذلق الزج حده. وقوله ذي مرات: أي يذمرهن ويیزرهن. (0) قوله (ويأكلن همىى) يصف الأتن والفحل، أي هي في خصب. والبهمى: نبت له شوك تكلف به الحمير وتصلح عليه. وحشبية: أي شديدة الضرة تضرب الى السواد لريها ونعمتها . ويشربن برد الماء: أي لقوتن وجلدهن وتمكن سمنهن يشربن بارد الماء في الغداوت الباردة ولا يبالينه. والسبرات: جمع سبرة وهي الغداة الباردة

صدقَ حـْسُهنَّ فكان القتَّاص (عَمْرو) لمنَّ بالمرصاد. وييدو مكان الصَّيَّد يكوار ماء بعيد


 تعصِفُ به، ولكنَّه فوجئ بقنَّاص ماهر محترف للصَّيَّد، يسوق كالابه ويدفُعُها أمامَه بحتمعة متقاربة منه. يقول (1):

(ّ)




ويحِّدُ عمْرو بن قَمِيئة مكانين: الأولُّ منهما مخْمَن الصَّائد الخاصُّ به الَّذي يتربَّص فيه للصَّمد، والثَّان مكان عامٌّ باشرَ فيه عمليَّة الصَّيّد وهو موْرُد الماء، وهذه الصِّفة مِنَ الصَيَّد لا لا تكون إلا لـُمُر الوحْش، الَّتي يطلبها القنَّاصون بجانب الماء، وغالباً ما يكون ذلك في اللَّلِّل يقول









(1) الديوان، ص:ז.



نقاً: مهع نقاوة، وهو خيار الشيء. وقشب: جلى أي هو حديث العهد بالملاء.
الديوان، ص:^^1.









لنذرٍ نذرَه على نفسِه. يقول (\$"):




وقال بِشْر بن أبي خَازم"):
(V) (V)

(N)




(7) الديوان، ص: اه.
(V) والأرطاة: شجرة تنبت بالرمل، تنبت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة. والخقف: ما اعوج من الرمل واستطال.

(^) والغضف: جمع أغضف وهو الكلب المستزخي الأذن، والغضف صفة غالبة والبة لكالاب الصيد.يخب بها: أي يسرع بها، يعني الكلاب. وجداية وذريح: نراهما اسمين لرجلان.

ولا يزال النَّور الوحْشيُّ يلتجئُ إلى شَجرة الأرطاة متى فاجأه المطرَ والرِّرِح، ولكنَّ بِشْرا


 هنا، مكان مغتوح السمه (سُويقة)، وقد يكون جبالاً أو وادياً، وتتكوَّن ملاعحه مِنْ شجرة الأرطى

 بغيتَه مِنَ الصَّيَد.

ويْ المشْهُ التَّالي، يرسُمُ بِشْر بن أبي خازم لوحة أخرى لثُوْر وحشيٍّ مُنفَرِد، صوَّر لونَه ولون قوائمه، قد طال المسير به، حتى بلأ إلى (الكِناس)، وهو موضع مِنَ الشَّحَر تأوي إليه الوحْشَ،


 المكان، حتى فاجأه الصَّائد صباحاً بكِلابه الضَّامرة، تطْلْبُ نْسْهَ.

## يقول بِشْر (1):

 إِلى الكِنـــاسِ عَثِـــيٌ بـــارِدٌ صَـــردِ

 فَبــاتَ فِ حْقِــنِ أَرطــاةٍ يَلُــوذُ هِــا




(1) الديوان، ص:00.


(§) منڭرس: من الانكراس وهو الانكباب.

غُضْـفـنٌ نَواحِــلُ في أَعْناقِهـا القِــدَدُ (1)




والشَّاهد فِّ الأيبات، بُروزُ ملامح مكان الصَّيّد مِنْ نحلال الألفاظ: (ككاس/حقف
 الجْبْة/ الأسد).
وقال بِشْر أيضـًا (ب):





















(1) نواحل: أي ضامرة. والقدد: جمع القدِّ بالكسر، وهوالسير يقد من الجلد.


$$
\begin{aligned}
& \text { والبدد في ذوات الأربع: تابعد مابين اليدين. } \\
& \text { ( الديوان، ص:NT. }
\end{aligned}
$$

الجليد أو الصَّقيع تتحدَّر كالجُمان على جلده، حتَّ نَّهَّه صوت خفيٌّ لقنَّاص أغبر، رصَد له يسوق إليه كِلابه. ومكان الصَّيَّد في هذه اللَّوحة واسع جدّاً، فيُ قْفرة خالية ليس فيها غير تلكّ الأرطاة، وكما اتَّسعت دائرة المكان فقد اتَّسعت دائرة الزَّمان بوصف تلك اللَّلة الرَّبيبَّة. وأمّا مباشرة فعل القنْص فكان صباحاً، لأنَّ صيد النَّور بالكلاب لا يكون إلّا في هذا الوقت، حيث
 يكون صيْد الـُمُر بواسطة الرَّمي، ويعتمد القنَّاص الرَّامي في الغالب على سمعه في تحديد موْقِع المَدَف ليالً. وي大رص النَّبغة الذُّبُيانيُّ في المشهد التَّالي على تحديد مكان الصَّيّد، حيث إنَّه تَّ فَّ وادٍ معروف يتتمع فيه الوحْش (وجْرة)، وحرص فيُ ذات الوقت على تحديد ملامح الزَّمان، وما حفلت به تلك اللَّلَّة مِنْ مطرَ وبَرْد. يقول(1):


 ونعيشُ بُحَدَّداً مع بِشْر بن أبي خَازم مشْهداً مألوفاً مِنْ مشاهد الصَّيَّد، يُصَوِّر فيه ثورَر الوحْش وقد رعى مِنْ نبات الأرض الَّنَي بَزَزَ حديثاً، ورعى كذلك نبْنَاً مِنَ الأغصان اليابسة
 فيها، إضافة إلى رياحها الشَّديدة التي هبَّتْ مصحوبة بمطَر وتراب وحصصْباء، ثَّهَّ يشبِّه بَقَرَ
 الصَّباح باكر هذا القطعِع صائدان مِنْ طيء هما: (ابن مرّ وابن سنبس)، بكلاْكما الضَّارية. وقال النَّمر بن تْؤلَبِ ("):

(1) (1)

 فَأَرسَــــــــلَ سَـــــــهماً لَــــــهُ أَهزَعـــــــاً

فقد أرسل الله لهذا الحِمار الوحشيِّ صائداً رماه، بعد أنْ راقبه مِنْ قُتْترِه، ثمَّ اختاله منها حين أرسل عليه سهْماً أصابه في مقْتل. وِمِنَ النَّادر أنْ بنحَ القنَّاص يصيب هدفَه كما نُلاحظ
 استنادا إلى مهارته، وإذا أرادوا أنْ تكون النِّهاية مؤسفة للقنَّاص، جعلوا السِّهام تطيش، أو الوَتَر ينتطع، أو التمسوا سبباً آخر ! وقال كعْب بن زُهَيْر ():

 يُصـــيبُ الــــمَقاتِلَ حَتْفــــاً رَصِــينَا


في أبيات كعْب السَّابقة يعنينا الزَّمن النَّنسيٌّ الَّنّي كان مُسيْطراً على القنَّاص، وهو لاصقٌ بالأرض كما يلتصق القُراد بالدَّواب، حتّى لا يكاد يظْهر منه شيء، ففي تصويره لقَلَق القنَّاص وتشوُّقه أثناء الانتظار، لفتَة جميلة تكشفُ عن مشاركته له في ذاتِ المشاعر، وكيف يكون حال صاحب الحاجة المنتظر المتلهِّف: (أيأتين أم لا يـجينا..)؟؟
ولعلَّ الشَّواهد المسَّابقة كفيلة بإثبات ما ذهب إليه الباحثُ، مِنْ أنّ القنّاص المتكسِّب يمارس عمليَّة الصَّيّد في أزمنة مختلفة مِنْ ليل أو هارٍ، بحسب طبيعة الحيوان الَّذي يريد اقتناصه، وهو يعاني في تلك الأوقات آثار التَّقُّبُ والانتظار، بالقَذْر الَّذي يؤرِّقه وينفي عنه السُّهاد لشدِّة حاجته لطعام الصَّمْدِ، ويْ ذات الوقت هو يصيد مِنْ خلال أماكن مفتوحة واسعة الفضاء، تختلف باختلافف حيوان الصَّمد أيضاً، وقد يَتاج - في الغالب - لاتخاذ مَكْمَن خاصّ يُعدُّه بنفسِه، في المكان المناسب بحسب خبرته، وبقي للباحث هنا أنْ يقف عند (القُتزة أو النَّاموس)، الَّنّي يختال منه القنَّاص صْدَدَه، لنتعرَّف على ملامح هذا المكان، ووسائل إعداده وتَيئته.
( ) القترة: بيت الصائد.
( الديوان ، ص: 7 ( 1 (



 لمه، يختالون منها الصيَّد.











> المكَمَمة ليششتدَد صُلبها. يقول ("):



$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (گ) الديوان، ص: } 101 . \\
& \text { (0) الديوان، ص: •V. } \\
& \text { (7) الديوان، ص: الدالـ }
\end{aligned}
$$

وكثرة هذه القُتُرَ في هذا المكان إنَّا كانت لكثرة ورود الوحْش إليه، وبالتَّالي كَثُرَ القنَّاصون عنده، فيكون خطَرَ اقتناص هذه الحُمُر عندئذ أشدّ، ولعلَّ الأعشى يريد مِنْ هذه الصُّورة أنْ يقول: إنَّ هذا الحمار بمهله وغبائه، لا يصلُح للقيادة، فقد جلَّب الموت المتَّم لأتُنِ، حين

أوردها إلى هذا المكان، ولا شكَّ أنَّ الرَّمز - هنا - أبعد من ذلك.. !
ولْم يزدْ شُعراء الجاهليَّة في وصفهم للقُترةٍ والنَّاموس على هذا، وبقي أنْ بخمع شتات هذه الصُّورة؛ فالنَّاموس حُفرة يَتَفِرْها الصَّائد في الأرض قرب عين مِنْ عيون الماء، التَّي ترِدُها الحُمُر الوحشيَّة، أو في موقع مناسب لقنْص ثْور الوحْش وبقَره، ثَّ يقوَّمُها إمَّا بجذوع الأشجار، وإمَّا بالحجارة، كيْ تكون أشلَّ على مواجهة الرّياح والمطرَ، وغيره مِنَ الظُّورف الطَّبيعيَّة، ويتخيَّر لها
 قد يُدخِّنُ القنَّاصُ قُتْرتَ بأوبارِ الإبل، كيْلا بتحَد الوحْشُ ريخَه. وفيما سَبَقَ مِنَ الشَّواهد بتحَّت ملامح المكان الَّنّي الخَّن منه القنَّاص المتكسِّب مُنطلقاً وهکمْناً لترقُّب الصَّيْد. علَّه أنْ يظفر به، كمـا تبدَّت ملامح الزَّمان المناسب للقنْص بحسب نوعيَّة الحيوان، وين ذات الشَّواهد نلحظ أنَّ النَّور الوحشيَّ ومثله بقرته، يميالن إلى الاحتماء بشجرة الأرطاة، ويتربَّص القانِص بها قريباً مِنْ هذه الأشجار، في حين أنَّ الحِمار الوحشيَّ وأتُتُنه، غالبا ما ينتظره القنَّاص بقرب موارد المياه. وأمّا أزمنة القنْص فهي في الغالب تكون في مواسم المطرَ وأوقات الرَّبيع، وفي ليالي الشِّتاء الباردة، إذا كان المصيد مِنْ ثْور الوحْش أو بقَرَته، حيث بتتمع حول شجرة الأرطاة، وتكون مباشَرة صيْدِها مع الإشراق، ويكون قانصها كلَّابَا في مُعظم الصُّور، والحقيقة أنَّه قد يستخد الرُّمح وغيره، لأنَّ مهمة الكِلاب تتوقَّف عند حبْس الصَّيد بعد جرحه. وفيُ تأمُّل فزع الثَّور مِنَ الكِالاب في مشاهد الصَّيّد، يُخيّل إلينا أنَّ الصَّباح صار شُخيفاً له، لارتباطه بهاجس الموْت. أمَّا إذا كان المصيد هو الحِمار الوحشيُّ، فإنَّ صيْدَه غالباً ما يتمُّ ليلاً، ولا يكون الصَّياد إلّا رامياً، ويصوِّب بابِّحاه الصَّوت.
ويلاحظ الباحثُ أنَّ الوقت النَّذي يُمْضيه هذا القنّاص في التربُّص بالصَّيْد وترقبه، يكون غالباً في اللَّيّل، ويأيت عليه وهو في حالٍ مِنَ النَّوشُّس، والخْوْ، والقَلَق، حول مصير رحلته
وغاية مغامرته، التي أفنى لأجلها وقتاً غير يسير رِنْ عُمُرِه.









 فوقَ ظهُرِ جواده الَّني يُنُّاخِر بِهـ ويؤِّد الباحثُ ذلكُ منْ خلا لال الشَّواهد التَّلية:

يقول امرؤُ القيْسِ (1):















الصَّيّد، ويُلاحَظ أَنَّا ذاتُ الملامح والأوصاف التي وجدناها في الصَّيَاد المتكسِّب، كما أنَّه

 وخاضباً، ولم يُجْهِهِه ذلك!

وفي اللَّوحة التَّلية الَّيّي صوَّرها النَّبغة الجَعْديّ لواحدة مِنْ رحلات لمْوِه مع الأصحاب،

 عرضَ هم الصَّيّد، طْ يكن منهم إلّا أنْ ملوا خادمهم (ماهنا) على صهْوة جوادٍ نشيطٍ،

 الغَبَش. والمشْهُهِ يعجُ بالحركة المتسارعة التي ندركها مِنْ خلال توظيف حرف العطف (الفاء).

## يقول (1):

قَبــــلَ أَنْ يَظْهَـــرَ رِيْ الأَرضِ رَبَـــــ



 ضَــــَةُةُ الأَردافِ مِــن غَـــِرِ نَفــش


وَنَعـــامٍ خِيطُــــهُ مِــــــُ الـَـــــَ






## وقال زُمَيْر بن أبي سُلْمى ("):


。َ-










 رَسْمِ المُتْهِ كُكِّهُ وقال أبو دُؤاد الإياديّ("):







(1) الديوان، ص:19.



(0) الهجل: مطمئن بين جبلين. الصوار : قطيع البقر .


(r)

(r)



(0)

(7) وَثَوبـــاً إِذا مــــا انتَحـــــاهُ الخَبَـــارا

(v)

(A) في إِنْـــرِ سِـــرْبٍ أَبَــــدَّ النفــــارا
(a) فَهْ (9)

 فَصــــــادَ لَنــــــا أَكحـــــل الـهُــــقلتين
 يأخخذُنا أبو دُؤاد الإِياديُّ لنعيش معَه أجواء تلك الرِّحلة، التّي حلَّد مكانها بدقَّة، وهو (دار حُذاقة)، وحُذاقة هم قبيلة الشَّاعر نفسِه، وقد أعدُّوا لمم بيتا مؤقَّتا يبيتون فيه ليلتهم تلك، حتى جاءَهم خبرُ الصَّيْد مِنَ الرُّعاة الَّذين رأوا قطيعا مِنَ البَقَر بين جبلين (هجل)، فباتوا كما يقول: (عُراة) ولعلَّه يقصد في العراء، فمِنَّ المستبعد أنْ يكونوا عُراة بسبب الفَقْر، حيث إنَّه كان واحداً منَ الفُرسان المعتدِّين بأنفسِهمَ، وكان شغلُهم خلالِ اللَّلّ، هو تضمير الجواد
( ( $($ ( $)$
(「٪) السدفة: القطعة من الليل. أضاءت: نغذ فيها الضوء.

(o) مروح: نشط كثير المراح، القياد: الرسن. الإقورار: التصلب والإخناء.
(7) التليل: العنق. الحبار: الأرض المسترخية.

(^) الأجدل: الصقر، ولا أدري لم جعله فارسياً. (9) النوار: النفور.
( ) ( ) عادى ثلاثاً:صرعها في طلق واحد. ونصل السنان: خرج من الرمح.





 ينطق إلا بلسان أولثاك القوم، وسَنَهم فِّ الكالام.

 وقال علْقُمة الفَحْل|" (ب) :










> (1) سورة البقرة، آية: IAV. .
 (1)






## المبحث السَّادس: القنَّاص / فريق العمل المُسانِد:

 واحدٍٍ منهما أدواتُه وسلاحُه الحاصُّ، ومساعدوه، والَّذي يظهر مِنْ خلال دراسة مشاهد التنْص عند الشُّعراء البحاهليِّن، أنَّ كِلا النَّوعين مِنَ القنَّاصين، كانا - يُ الغالب - يُناشران
 الهترِف في: (النَّاجِش، والمُؤسِّد)، ويُ: (الغُلام أو الماهِن، والرَّبيئة)، بالنِّسبة لذلك الصَيَّيَّاد الفارس المْتُرَف. وفي الصُّور التَّالية سوف يقف الباحث سريعاً عند طبيعة عمَلِ النَّاجش والمؤسِّد، والغُلام أو الماهن والرَّبيئة، ومُهمَّة كلِّ واحدٍ منهـم في عملمَّيَّة الصَّيَّد. * المساندون للقنَّاص المتكسِّب:
 تتطلَّب السُّرعة وخفَّة الحركة.

## قال عمْرو بن معْد يَكرب("):


وســـيفَ ســــالْمَةَ ذِي فــــائِشِ (8)
(o)






 (Y) الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع: الأصمعيَّات اختيار الأصمعي، تُقيق. أمد معمد
 ( (Y) الدلاص: الدرع اللينة. الرّاهش: عرق باطن الذّراع.

الحميري. فائش: وادٍ في أرض اليمن كان سلامة يمميه، فسمّي به.
(0) ذات عدادٍ: قوس. الأزمل: كل صوت غتتلط. بنو وابش: جماعة كانوا يعرفون بههارة رميهم.
(1) عَـــزوفٍ عَاَــــى ظُغُـــرِ الـــرائِشِ

نِ
 وربما لا يقتصر الصَّائد المترِف على ناحِش واحد بل يتعدَّاه إلى أكثر، تبعاً لمتطلَّبات
عمليَّة الصَّيّد، يقول الدَّاخل بن حرام(؟):
(0)





أَحــــاطَ الناحِشــــانِ فِــــا فَجـــاءَت

وإحاطة النَّاجشين بالحيوان في مهمَّة الصَّيَّد، تضيِّق الفُرصَة عليه في الإفلات. ولْ يفت
 (غبيّ في نجاشته)، أيْ خفيٌّ لا يُرى!
وبعد أنْ يقوم النَّاحِش بعمله، ويُرُغِم القطيع أو الحيوان المنفرد على البروز للصَّائد، أو
 المُؤسِّد (V)، وهو الَّذي يُغْري الكِكاب بلحاق الصَّيَّد والفتْكُ به، فوجود المؤسِّد ملازمٌ للقنَّاص


وطريقة إغرائِه وحفزهِ (A).
(1) النتيض: السهم الرقيق المُحكد. الغرار: المدّ. الرائشُ: السهمَ ذو الرّيشش. (Y) أي الثور الوحشي.



 (^) ينظر، سوسن يموت: مشاهد الصايد في الشُر الباملي ص:TV.

## 




* المساندون للقتَّاص المُترَّف:



 بصائد آخر يشاركه في عمليَّيَّ التُنص .



يستطلع له الصَّدْد، ولكنَّ الفَرَّس لا تغيب عن المُّهــ.

 الصيد أحياناً حد المأزق، فهو في ذلك ينوب عن الصائد نغسه أو الجماءة التي خرجت تصطاد"(()، قال امرؤُ القَيْس" (艹):


وكذلكُ يقول زُمْيُرْ بن أبي سُلْمى (8):



ويٌ بِض الأوقات يقوم التنَّاص بتوجيه العُّام إلى طريقة الصَّيّد، وكأنّهُ ينصَحْه

يقول امرؤُ القيْس (1):




(i)

 وكذلك قول الأعشى (1):











(1) الديوان، ص:IVr.



قوه: : (xال مته)، ،الُ الغرّ: موضع الراكب.
(o) (الطرْف: طَرف العَين. والملقلق: المبادر بالنظر، الذي لا يفُتُّ .
(7) يقال: أذراه عن فرسه يذريه إذراءً إذا صَرَّه وألقاه. والقطاة من الفرس: موضع الرّّدف.
(V)
(^) جمهرة أشعار العرب، ص: ( ( )

وقد تناول بعضُ الشُّعراء صِفة هذا الغُلام وما يقوم به، يقول حسَّان بن ثابت ('):
(') $b$ $\qquad$
فــــــألم ألموهُ، وقـــــــالوا
 $\qquad$
 فوقـــهُ مطهـــُمُ الوحـــوشِ، رفيـــقُ،
(s) في فضـاءٍ، ويْ صـــحارٍ بســاطِ


فعلَّد جملة مِنْ مهاراته تتناسب مع المهمَّة الَّي يقوم بكا، فهو مُدرَّب على رمْي الصَّيّد،
ونْرْرِ، وإصابته في المقاتل.

ولكنَّ مهمَّة الغُلام في مُارسة الصَّيَد بشكل مُباشر تظلُّ مُهمَّة هامشيَّة، لتبقى المهمَّة
الأساس له ماثلةً في خِدمة القوّم.

## يقول النَّبغة الجَعْديّ (®):



أما بالنِّسبة للرَّبيئة(")، فهو أحد أفراد فريق القنْص، وتتمثَّل مهمَّته في دراسة مواقع الصَيَّد

 يشُّل أهميَّة كبيرة في أعمال الصَيَّد. وُيْكْن للباحث مِنْ خلال الشَّواهد التَّالية، الوقوف على نماذج أشارت لدور الرَّبيئة في




(Y) اعتبط الذبيحة: غرها من غير داء ولا كسر.

(گ) (گ) قوله داجن بالطراد أي آلف للصيد متمرس به.



( ( ) ( )






 كانوا متشوّوّين لمذه البِشَّارة. وفي قول امرئِ القيُّس:









 ويقول أبو دُؤاد الإياديّ("):

㡳








$$
\begin{aligned}
& \text { (T) الديوان، ص:9 ابّ. }
\end{aligned}
$$

في اللَّوحة السَّابقة يظهر الرَّبيئة مدفوعاً لممارسة دوره في استطلاع الصَّيّد، وهو فقير ذُو

 بتتُُعُ الصَيَّد، والحذَر أنْ تشْْعرُ به الأوابِد.

وقد يقوم الغُلام بدورين يتمتَّالان في القيام بدور الرَّبيئة، إضافة إلى دوره الآخر في عمليَّة مباشرة الصَّيَّد، ومِنَ الشَّواهد الَّيّي يظهر فيها قيام الغُلام بدور الرَّبيئة قول زُهير بن أبي سُنـى ":
$\qquad$ -









 ويشتركون جميعهم فِّ عمايَّة الهيَّدّد.
يقول امرؤُ القيُسْ ("):


فيذكر أنَّه قد يخزج باكراً فُ طلَبِ الصَّيّد ومعه قانصان آخران، وقد يكون قانص
 الصمَّد ويتتَّع آتارَه.
(1) الديوان، ص: •؟ ا.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سوسن يموت: مشاهد الصيد في الشعر الجاهلي، ص: } 09 .
\end{aligned}
$$






 على إغرائها بالفريسة، ثَّمَّ مراقتها إلى أنْ تعودَ له بالغينة، أو ترجِّ خائبة. * التنّاص الكالَّب:

هو ذلك الصَّائد الَّني يستعين بالكِلاب وغيرهما من الحيوانات، أو الطُيُّر فيْ عمليَّة













تعرضهم ل(اعتداء.
(1 الحيوان، IVA/r. ال

ويْ كتاب الحيوان أيضا بجُُ الجاحظَّ يشير لخبرة الكلب ومهارته في الصَّيّد، حيث يقول: "اعلم أنّ الكلب إذا عاين الظّبّاء، قريبة كانت أو بعيدة، عرف المعتلّ وغير المعتل وعرف العنز من التّيس. وهو إذا أبصر القطيع لم يقصد إلا قصد التّيس- وإن علم إلم أنّه أنّا أشدّ حضرا، وأطول وثبة، وأبعد شوطا- ويدع العنز وهو يرى ما فيها من نقصان التِ حضرها لانِّا وقصر قاب

وفي موضعٍ آخر يقول: "ومن معرفة الكلب، أنّ المكلِّب يخرجه إلى الصيد في يوم، الأرض فيه ملبسة من البليد، ومغشّاة بالثّلج، قد تراكم عليها طبقا على الِّل طبق، حتّ طبّ طبّقها واستفاض فيها، حتّ ربّا ضربته الريح ببردها، فيعود كلّ طبق منها وكأنّه صفاة ملساء، أو صخرة خلقاء، حتى لا يثبت عليها قدم ولا خفّ، ولا حافر ولا ظلف، [ إلا ] بالتثبيت
 وهو مع ذلك لا يدري أين جحر الأرنب من جميع بسائط الأرض، ولا موضع كناس ظبي، ولا مكو تعلب، ولا غير ذلك من موالج وحوش الأرض؛ فيتخّرق الكلب بين يديه وخلفه، وعن
 الذي فيها بتنفيس الذي فيها، وذلك أن أنفاسها وبخار أجوافها وأبداهاها، وما يخرج من الحرارة
 ويكاد أن يثقبه وذلك خفيّ غامض، لا يقع عليه قانص ولا راعٍ، ولا قائف ولا فلاّح، وليس الِّ الِّ يقع عليه إلا الكلب الصائد الماهر "(ب)
ولأنَّ الباحث في هذه الدِّراسة بصدد الحديث عن أدوات القنَّاص ومنها الكِلاب، فقد
سمحت له دراسة شواهد الصَّيَّد - الَّتي وقف عليها - في الشِّعر الباهليِّي، أنْ يؤِّدَد اعتماد التنَّاص العربيّ فيْ ذلك العضر على الكِلاب، فدرَّهَا على القيام بتلك المهَّةَّة بطرق احترافيَّة، ولقَّبَ بعضَها بألقاب مشهورة، ولذلك يُعلُّ بحال الصَّيَّد مِنْ أوسع المالات التي ورد فيها ذكر الكلْب في الشِّعر الجاهليّ وين الشّواهد التَّالية سوف يقف الباحثُ مُ مِ ناذج مِنَ اللَّوحات الَّيّي رسمها الشُّعراء

الجاهليُّون، لصراع كِلاب الصَّيّد مع طرائدها، وكيف يظهر القنَّاص في هذه المشاهد.

كَلابُ ابنِ هُرِّ أَو كِلابُ ابنِ سِنِبِ (Y) سَتَحْدِسُــهُ في الغَيْــبِ أَقْــرَبَ عَهـــِسِ

كَمـا خَحَرَّقَ الوِلـدانُ ثَوبَ الـمُعُقَّسِ


عَلى البيـدِ وَالَأَشرافِ شُعلَةُ مُقبِسِ

يقول بِشْر بن أبي خَازم (1):







رصَدَ القنَّاص ابنُ مر أو ابن سنبس ثورا وحشيَّا مِنَ اللَّلِّ، حتى إذا أشرقَّ الصُّبحَ باكَره

 الكلبين: (زنباع وفارع) فأزمق الأوَّل، وأتلف النَّانين بطعنة نافذة مِنْ روقه، حتى إذا رأِّى الصيَّاد حال كِلابه، صاحَ بها يدعوها لتعود إلى مكان آمن، ليُّبْقِيَ على ما فيها من رَمَقن. وفي هذه اللَّوحة دلالات فنِّيَّة رائعة، ماثلة فيُ تسارع الأحداث، ويْ التَّببيهات الَّتي بْ

 سريعاً (شُعْلَة مُقْبِس)، وما يلبثُ ضوْؤُها أنْ يتلاشى.
(1) الديوان، ص:r • . .
(†) ابن مر وابن سنبس: صائدان من طييء معروفان بالصيد.
(T) المقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس.

 (7) المقبس: الذي عنده من النار ما يقتبس منه، من القبس وهي الشعلة من النار.
 تزيق الصِّبِيان لثوب الرَّاهب، وإتلاف خيوطه خيطاً خيطاً، كان مِنْ قبيل التبرُكُك، فالكِكاب





 ابتدعها لمنْ بعده. حيث قال (1):
 وامرؤُ القيس هنا هو الشَّاعر، فقد استخدم لفظة (شَبْرَقَ) (ب)، فيْ حين استخدم بشْر
 كذلك في تزيق اللَّحْم وتقطيعه.
وين الأبيات التَّالية قصَّة متكاملة العناصر، لمشْهـه مِنْ مشاهد الصِّراع بين ثوْر وحشيِّ





مــع الظَّامـام إليهــا وابـــلٌ ســارِي



(1) الديوان، ص: 1.1.


(r) الديوان، ص:r.r.r
 .











自













 للصِّراع الماثل في الحياة طلباً للبقاء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1 أنْألى يُشلى إشاء. وقال: الأعشار: القطع. والمشاعب: الشعاب. }
\end{aligned}
$$

 ( ) (Y) سبعة منها، يعني الكالاب. ولحقن به: دون الباقية. والإسوار: الكبير من الفرس.

وفي الأبيات صُورة مألوفة لدى الشُُعراء الجاهليِّين في هذه المشاهد، حيث يشبِّهون النَّور
حين يسرع مزْهُوَّا بنغسه، مُنْتَشِياً بنصرِه، بالكوكب الدُّريّ لبياض شَعَرْه وبريقه. ونلحظ كذلك صُورة أخرى وفِّق فيها الشَّاعر، وذلك بتشبيه استماتة النَّؤر في الدِّفاع عن
 عند العريِّ، وفيْ الفِطَر السَّليمة، قيمة عالية.

 بسلاح واحد، هو قَرْنُ النَّني استخدمه كما يَستخدمُ المقاتلٌُ الرُّهحَ. ويقول النَّبغة الذُّبيانيُّ أيضا (1) :




وَكـــانَ ضُـــمرانُ مِنــهُ حَيـــُ يوزِعُــهُ
طَعَنَ الْمُبَيَطِرِ إِذ يَشَفي مِنَ العَضَدِد

(1) سَـفُّودُ شَسربٍ نَســوهُ عِنــَدَ مُفتَأَدِ كَأَنَّهُ خارِجــاً مِـن جَنـبِ حَــفَحتِّه


(r) كلاّب: وهو الصائد ذو الكلاب. وقوله: (طَوَع الشَّوَمت)، أي بات أي بات الثور مبيت سوء في حالة يشمت



 العضُد، من ثُقَل ملِّ أو غيره.

(V) الصَّدْق: الصُّلب. والأود: الاعوجاج.

لَّهـــا رَأى واثِــقُ إِقـــاصَ صــاحِبِهِ


والصَّورة في هذا المثْههد لا تُتلف عن سابقتها في: أبطال القصَّة، وفي الأحداث وطبيعة
 تصوير القصَّة ونقل أحداثها إلينا، وهو اعتزازُ الشَّاعر بناقتِه ووصف قوَّةا، وقدرَّا أعباء الرِّحلة وأهوالما، وقد صرَّح بذلك المدف حين قال: (فتلك تبلغني النعمان..). ولكنَّ شاعريَّة النَّابغة أبت إلاّا أنْ بُحِدِّد في الصُّورة المألوفة؛ حيث وقف متأمّالا المعركة،



 (واشق) يراقبُ المشهد عن كثب، حتى إذا أيس مِنْ صاحبه؛ ححَّثتنه نفشُه أنَّه لا فائدة تُرجى مِنَ الاستمرار في هذه المغامرة المُهُلكة، فانسحَب لينجُوْ بنغسِهِ.
 الَّتي كانت تختلج في وجدان الكلْب (واشق) حين أبصر ما آل إليه صاحبه، وتصوير تلك
 سبيل إلى عقل ولا قود)، وكأنَّ (واشقاً) يقول: إنْ دخلتُ هذه المعركة فسوف أهلك ليس لي لي

 ولم يَصِد)، مؤِّدا مِنْ خلال (إنَّ) تلكَ الأحاسيس المتذبذبة فيّ نفس الخَلْب (واشق)، النَّني ما لبثَ أنْ حسمَها بِرار الانسحاب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) واشق، اسم كلب آخر. والحَقْل: غُرم الدِّية. والقَوَد: قتل النفس بالنفس. } \\
& \text { ( ( ) قوله:(وإن مولاك): يعني الكلب المقتول. والمولى:ابن العم هنا، والصاحب. وقيل: أراد يالمولى رب الكب. }
\end{aligned}
$$





 وأثر ذلك فِّ إثراء مشاهد الصّرِّاع يُّ لوحات التنُص: يقول أوْس بن حَجَر (1):




جَ $\qquad$ ح





انْتَضَـــــــــا $\qquad$ إذا $\qquad$
كَرِهَــــتْ ضَـــــوَارِيهَا اللّحَـــــــَ بِــــــهـ،





(1) الديوان، ص:Y.























(1) الديوان، ص:010.


( ( ) الكريهة: الشدة في الحرب.
(٪) (٪) ذادهن: دفعهن أي الكلاب. بصعدتيه: يريد بقرنيه. بسمحاوين: السمحاوان هما القرنين وأتت على معنى الصّعدتين، والسمحاء مؤنث الأسحم وهو الأسود، أي بقرنين أسودين. والليط: قشر القصب والقناة وكل شيء

كانت له صابابة ومتانة.
(0) الشاصي: الذي مات فارتنعت قوائمه. والنطيح: المنطوح الذي مات بالنطح.
(7) الفلّ: القوم المنهزمون، وهو يريد الكلاب التي بخت من نطحات الثور . والقسمات: الوجوه. والكدوح:الخدوش.

ووصفَ الأعشى بعض كِلاب الصَيَّد غُضْناً مُسْترخِية الآذان، ثم صَوَّر انتشارها حول
 يدفعها جوعُها الشَّديد(1):
(「) (「)
 وقال الأعشى أيضاً ():




(0)





 فَكــــرَّ ذو حَرْبَــــةٍ تَّمْـــــي مَعَاتِلَــــهـ مع بواكير الصَّباح، وحين نتأَ قرن الشَّمسِ أوْ كاد، أحسَّ النَّور في ذلك الضَّوء الخافت،


 الفذّ على أعداء كانوا في أشدِّ الحرص على صَرْعه. ويُلاحظ هنا عناية القانصين بترين بتسمية


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص: (1) } \\
& \text { (Y) الغضف: كالب الصيد، وغضفت الاذن قالت واستزخت. مغاريث: من غرث (كطرب) جاع. } \\
& \text { ( ( } \\
& \text { ( ( ) انصاع: مضى مسرعاً، الشد: العلو والجري. حذرف: أسرع. هذب وأهذب: أسرع. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) الوني: التعب والفتور . ثاب: رجع. } \\
& \text { (V) ذو حربة يعني الثّور، حربته قرنه. نخا: قصد. }
\end{aligned}
$$

ويصف سُويْد بن أبي كاهلٍ اليَشْكُري ثوراً أفزعه صائد ذو أسْهم، ومعه كالابٌ ضارية مدرَّبة على الصَّيَد، قد عرفت محابسها (يُلبين الشِرع)، بدت جَشِّعَةً مِنْ شدَّة حرصها على الظَّفر بالصَّيد، وعدم السَّماح له بالإفالات (1):


ويْ مشْهد آخر يزْخَر بالصُّور الماثلة في التَّنْبِهات والكِنايات، يَنْسُجُ كَعْب بن زُمَيْر



 راقب قوائِمَها وهي بَّرِي فلاحظَ أَنَّا لا تكاد تقعُ على الأرضِ، فصارت كأنَّا تَطْفُوا لِفْنَّها

وسُرْعتها! يقول (ث):

( ( )


(7) (7)
(V)


في أُصـــولِ الأَرْطَــَى وَيُبْـــدِي غُروقًـا وَاثِــــجاتٍ هُمْــــرًا كـــــأنّ بـــــأَظْلَ



(r) الفريد: المتساقط من نِظاهِه. الـمانُ: من الفضة.
(目) ثئداتٌ: ندياتٌ
(1) (1) واشحاتٌ: يعني العروق.


(1) لَ 1 (1)

( ${ }^{(T)}$ )
عُقعِيــــــا





ويظهر مِنْ خلال الشَّوهد السَّابِة أنَّ القانِصَ الكَّابَب، هو مِنْ أولئك المتكسِّبين






 الطُّريدة، وتكون هناية المعركة خسارة الكِكاب فيُ أغلب الأوقات!

 (رَوْقِه)، بعد صِراع مرير معه.
(1) طِمران: خَعَقان، يعني قانصاً. والُُضفُُ: الكِلاب. والغَضَفُ: إدبارُ الأذنُ الى الرأسِ وانكسار أطرافِها الى نو الرأس.
 في الصيد. وقوله: إلا صفيراً، يقول قد عُلِّمتْ فحُذقتْ فهي تكتفي بالإشارة والصَّيري .
 عيوها لشِدّة نظرها إلى الصيد. من أين يَتُورُ

الكالِحُ: العابسُ الفاتعُ فاه، وإنما يغعل ذلك من شدة شهوة الصيد. والعَوارِض: الرَّباعِيات والأنياب. يقول: هي
واسعة الأشداق.
(צ) وقول: طافيات: يقول من خغّتها وسرعتها كأها تطفو على الأرض لِرفعها قوائِمها كما يطفو الشيء فوق الماء.


(r)














(ץ) قال أبو نصر: القانصان: الصائدان: والمَربَّة: مكان يُربأ فيه، وهو شيء شبيه بالجبل أو خو ذلك، وإنما أشرف


 الضلوع) أي ضلوعه حنيّة معطوفة.
(0) النَّسا: عِرق في الفخذ يأخذ إلى القوائم. قال أبو نصر: وقوله: (فقلتُ) أي فقلت للثور : ألا تنتصر ! وهذا هزُؤ منه. وهُبِلت: أي ثُكِلتَ، والمُبول: الثُكول، والمَبل: الثُكْل. الُمحِرّ: الذي يُرِّرْ الفصيل.



الميط، "نعر"، ص: \& YT.
 المألوف في مثل هذه الصُّور الَّيَ رَصَدَهْا عيون الشُّعراء.

* القنَّاص الرَّامِي:

هو ذلك الصَّائد الَّذي يستخدم الأسْلِحة في عمليَّة الصَّيد، وقد حظيت الأسلحةُ بهيِّ واسعِ مِن اهتمام الشُّعراء بوصفها، ووصف مستلزمات استخلدامها، وبخاصة القِسِيّ والسِّهام والقَنا، الَّتي يتخيَّرها الصَّانع أو الرَّامي نفسُه مِنْ فروع الأشجار الصُّلبة القويَّة، كشَجَر النَّعع، أو الشّوْحط، أو المِران، أو الوشيح.. ثُّّ يقوم بإزالة ما فيها مِنْ عُقَد ونتوءات، ويقوِّمها بآلات متنوِّعة مُعدَّة لمذا الغرض، حتى تصبح قويمة ملساء، لا اعوجاج فيها ولا انعطاف. وِمنَ الأسلحة الَّتي سيشير إليها الباحث في هذه الدِّراسة: (القِسِيّ والنَّبّل)، حيث لاحظ مِنْ خلال تقصِّي الشَّواهد الشِّعرية الَّتي تَظْهُر فيها صورة القنَّاص، حُضورا مكثنَّا لمذين السِّلاحين مع القنَّاص المتكسِّب، في حين لْم يجد الباحثُ (للرُّمْح) ذكراً، إلّا مع ذلك القنَّاص

الفارس المتْرف.

* القَوْس:

وبُحْمَعُ على (قِسِيّ) وهي الأداة المعروفة التَّي يُرْمَى عنها، وتُصْنَعُ مِنْ أعواد خشبيَّة ليِّنة ومتينة، تُقَوَّس كالهلال، وتنبَّت عليها أوتار مِنَ الجلد. وقد اعتنى العربيٌّ بصناعة القوّس ابتداء مِنْ تخيُرُ الشَّجر اللَّذي يتَّخذها منه، مثل: النَّع أو الشَّوْحط.. أو باختيار الخشبَ المرِن القويِّ النَّني يخدم وظيفتها.

وللقَوْس عند العَرب مكانة خاصَّة؛ إذْ يعتمدون عليها في الحرْب والصَّيَّد على حٍِ سواء، ولذا عُنِيَ الشُّعراء ابلحاهليُّون عامَّة بوصفها، ومنهم مَن اشتهر بذلك مثل: أوْس بن حَجَر، والشَّمَّاخ بن ضِرار، يقول ابن قتيبة في آخر ترجمته لأوْس بن حَجَر: "وهو أوصف الناس للقوس، ثم تبعه الشَّماخ"(1) ولمُ يقف هذا الاهتمام على الشُّعراء فقط؛ بل بتحاوزه إلي علماء اللُّغة في العصور الإسلاميَّة، إذْ تابعوا الشُّعراء في الاهتمام بها وبوصفها، فأفردوا له فصولا خاصَّة في مُتُنِهم مثل: (ابن سِيده) الَّذي أفَرَدَ وصفاً مطولاً للقِسِيِّ والسِّهام والسِّلاح

والَّذي يهـُّ الباحثَ هنا، هو ظهور القَوْس في الشَّواهد الشِّعرية محلَّ الدِّراسة، حيث إنَّا أداة فاعلة وعزيزة في يد القنَّاص الرَّامي، بندها دائمة الحُضور معه، وبخاصَّة في قنْصِ ِحمار الوحْش وأُتُنِه.

## فهذا أوْسُ بن حَجَر يقول():

لِنْاموسِـــهِ هِـــنَ الصَّـــفِيحِ سَـــقائِفُ
فَلاقَــى عَلَيْهـــا مــن صُــباحَ مُـــَمِرِّاً
سَمـــائِمُ قَــيْظٍ فْزْـَوَ أسْــوَدُ شاسِـــن
عَلــى قَـــَرٍ شَـــْنُ البَنـــانِ جُنـــادِنُ صـــدٍ غـــائرُ العَيْنَــينِ شـــَّقَ لـَمَـــهُ أَزبُّ ظُهُهـــورِ السَّــــــاعِدَيْنِ عِظَامُـــــهُ

إذا لم يُصِـبْ لحمـاً مـنَ الـوَحشِ خحاسِفتُ
مــنَ اللّحــــ قُصْـرَى بـادِنٍ وَطَفــاطِفُ
لأسْـــهُهِهِ غَـــــارٍ وَبَــــارٍ وَرَاصِــــُ
ظُهَـارٍ لـُـؤِاٍٍ فَهْـَوَ أعْجَــنُ شـــارِنُ
إذا لم تُغْنّضْــهُ عـــن الـــوَحشِ عَـــازِنُ
مُعــاطي يَــدٍ مِـن جَّهـــةٍ المـــاءِ غــارِنُ
وللحَــيْنِ أحْيانـاً عــنِ الـنّنسِ صَـارِنُ


أخُحــو قُتُـــراتٍ قَــــد تَـــيَقَّنَ أنَّـــــُ مُعـــــاوِدُ قَتْـــلـل الماديـــــاتِ شِــــوَاؤهُ قصِـيُّ مَبيــتِ الليـــل للصَّـــيدِ مُطعْــمٌ فَيَسّـــــرَ سَـــــْمْاً رَاشَــــهُ بِمنَاكِـــِبٍ عَ عَــــى ضَــــالَةٍ فَـــرْع كَــــأَنّ نَــــنـيرَها

 فَعَـــــْ بِإْهُـــــامِ اليَمـــــينِ نَكَامَـــــةٍ

واللَّوحة تُصوِّر قنَّاصاً مِنَ البائسين الَّذين يتكسَّبون مِنْ هذه المهنة، قد بات ليلته يرصُد ورود الحُمُر إلى الماء، فلمَّا أصبحت عند المورد أو قريباً منه؛ يسسَّر نووها بعض سِهِامه التَّي تخيَّرها وبراها ورصغها، والشَّاهد هنا، تلك القوّس التّي رمى عنها القنَّاص (على ضالة الّى فرع كأنَّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) يُيظر، المخصَّص، لأبي الخسن علي بن إمماعيل المعروف بابن سيده، قدَّم له وعلَّق عليه الدكتور خليل إبراهيم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الديوان، ص: .V. }
\end{aligned}
$$

نذيرها إذا لم تخفضه عن الوحش عازف)، فتد انتخبها مِنْ شحر (الضال) ومو السِّدر،





(r)




(A)









(1) الديوان، ص:0٪.
(Y) القتود : الواحد قتد: خشب الرحل (Y) الرحل الفدن: القصر المشيد.

 اتسع. الجميم: النبات الكثير. الغنب: ماكان فئ يديه وصلبه الخناءناء.


لوح الكواكب: عطش القيظ. شفه: اضربه وهزله. الحوائر، الواحد حرور: وهي الرياح الحارة التي تلفح الوجوه.
السغا: شوك البهمى.
(V) ارتاع: عاد. الثماد: الماء القليل. الخنشع: الجبل الطويل. الانتب: الواحد نتب: الطريق فيّ الجبل.

 صوت امواجهن. الجمام: معظم الماء وموجه.
( ) ( )


بالشِّــرْع يَسَتشــزي لَـــةُ، وتَحَــنَّبُ (Y)
نَوّاحـــةٌ، نَعَــتِ الكِــرامَ، مُشَـــبِّبُ (ب)

صَــراءُ، لا سِـــرٌ، وَلا هِهيَ تَأَلَـبُ (0)
 أَعِّ، علـــى بَـــرْزِ الأَمــــاعِزِ، يَلحَـــبُ
 وعلــــى النَّـــــريعةِ رابــــئّ، مُـــتَحلِّسٌ مَحَـــــهُ مُتابِعـــــة، إذا هـــــوَ شَـــــدَّها مَلســـــاءُ، يُحَدَلـــــةٌ، كــــــأنَّ عَتادَهـــــا قَنــــواءُ، حَصّـــــاءُ الــــُمُقَوَّسِ، نَبْعــــةٌ عُــــرْنُ، كَحاشِـــيـِية الإِزارِ، شَـــــريُةٌ
 فرَهَـــى، فَأَخطَـــــأَهُ، وجــــــال كأنَّــــهُ

ونعيش مع هذه اللَّوحة الفنِّيَّة التَّي صاغتهها شاعريَّة زُهير بن أبي سُلْمى، قصَّة تكاملت عناصرُها، لصُورة مِنْ صُور صيد حمار الوحْش، تظهر فيها أوصاف الحيوان المصيد، وتتجلَّى ملامح المكان وحدوده، والزَّمان الَّنّي وقعت فيه الأحداث، ويطالعنا القنَّاص بأوصافه النَّمطيَّة التَّي استقرّت في ذاكرة الشَّاعر وخيّلانه، وشاهدنا في الأبيات تلك القَوْس المرنة، الَّتي انتقاها صانعها مِنْ شجر النَّع الأصْفر، واعتنى بتقويمها حتى غدت ملساء المقوَّس، كما يعتني الصَّائغ بصَقْل سبيكة الذَّهب، ولعلَّ هذا التَّشبيه يلغتنا إلى نفاسة القَوْس عند صاحبها، وما تَتِّله له مِنْ قيمة: مِثـــلُ السَّــبيخَةِ، إِذ تُـَـــنُّ وَتُشسَــــبُ $\qquad$
(1) اعتدامه: قصده. سامه: تأمله.
(T) المتابعة: القوس اللينة. الشرع، الواحدة شرعة: الوتر . يستشزي: يرتفع.
(「) الملساء: التي لا تشقق فيها. المدلة: التي اعلاها أوسع من اسفلها. العتاد: العداد، وهو صوت الوقوس اذا رمي
عنها. نعت الكرام: اخبرت بموتم وبكتهم. المشبب: النائحة تشبب الحزن.
(气) القنواء: المدودبة. الخصاء: الجرداء. المقوس: موضع التقوس. يريد ان موضع تقوسها اصبح املس. ص:rV، العرش: الطويلة. حاشية الأزار: جانبه الذي لا هدب فيه. الشريية: فلقة العود اذا انشق فلقتين

متساويتين. السدر والتألب: ضربان من الشر الضصيف.
المثقف: السهم المقوّم . المتمالك: المتماسك. الأطر، الواحد اطار: وهو مالف على السهم من العصب. المنكب: منكب العقاب او الصقر .

ثَّمَّ تضي الصُّورة لنجد القنَّاص يرمي هدفه عن تلك القوّس بسهام ثقَّفَها وبراها بنغسه، ولكنَّه
 الأرض مُتْتشياً بقوَّته، مزهْوَّا بنجاته مِنْ موت عِقَّق حرص عليه قانصه.
ونطالع في الأبيات تشنبيه جميل لصوت وَتَرَ القوّس إذا رُمُيَ عنها، فإنَّه يئنُّ ويستمرُّ تردُّد أنينه
برهة مِنَ الوقت، حتى لكانٔنَّه صوت (نوَّاحة) تنعي بكزن كرامَ قومها:
 فصوت الوتر عند إطلاق السَّهم، ييدو وكأنَّه ينعي الفريسة الَّيّي سوف يُجْهز عليها، كما أنَّ صوت النَّائحة ينعي ثكالوها.
وقد أكَّد الشَّمَاَّخ بن ضِرار على هذا التَّنبيه في زائئَّه المشهورة حيث يقول (1):
 وين نفس المعنى، قال الدَّاخل بن حرام(艹):

 فتردُّد الذَّبذبات الصَّادرة عن رنين صوْت القُوْس حين يُرْمَى عنها، كأنَّه صوت تَّكَلى تلهَّب قلُّها كمداً وحزناً على فقد أحبابها
تلهُبِ فلجّها كمدا وحزنا على فقد احبابها.
قال أبو ذُؤيْب الهُذليُّ(₹): قال أبو ذُؤيْب الهُذليُّهُ (\%)
 حَصِـبِ البِطـاحِ تَغيـبُ فيــهِ الأَكـرُعُ شَـرَفُ الحِجــابِ وَرَيــبَ قَـرعٍ يُقــرَعُ

(1) الديوان، ص: 191.



$$
\begin{aligned}
& \text {. } 91 / \mathrm{T} \text { ( } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$












 : السَّهْه:


وكانت صِناءة السِّهام ذات شهرة واسعة عند العَرب، لما لها مِنْ أميّة فيّ القتا التال والصَّيّد،





 تصبح جاهزة للاستخدام: نصالاً، وغراءً، وريشاً (").

[^4]



 قال امرؤُ الفُّسْ (1):


0رو $\qquad$ غَـــــــــيرُ بانـ




في شَـــــــــرَرِه


1



هذا التنَّاص الطَّأي مِنْ بني تُقل بات فُ قُثُزته يرقب ورود الوحْش على الماء، وقد
 عُتُق العِيدان"(「)

فلمَّا أتتهه الوحْش نزع القوّس(ثّ بيساره، لأنَّ اعتماد الرَّامي أكثر ما يكون على يده اليُسرى، حتى إذا اطمأنَّت الأُتُن وأخخذت في الشُّرب رماها وأصاب مقاتلها، والشَّاهد في الأبيات صفة السَّهم، يقول: إنَّه (رهيش) أيْ سهْم خفيف حادٌّ، يُشْبه في بريقه وحدَّته تلظِّي ابلجمر في شرره، ثم يقول: إنَّه جعل هذا السَّهم ريشاً مِنْ ريش فِراخ النُّسور أو العقبان (من ريش

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) لسان العرب، "نشم"، (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

ناهضة)، وإنَّا خصنَّ ريش الفرْخ، لأنَّ ذلك أرقُّ له وأخفُّ مِنْ أنْ يكون ريش طائر كبير، وقد حدَّد سْمْمَه ورقَّقه على (حَجَرٍ) اتخذه لمذا الغرض، ليصير سَهْما لا تتحرَّكُ الفريسة مِنْ مكاهِانِا إنْ هو أصابَا.

ويصف امرؤُ القْيْس مشْهـلاً لـُمُر وحْشَيَّة وردت عيون الماء وارتوت، وعندما اجتازها مغادرة، فجحَهَا قنَّاص اعتمدت حياته على ما يكتسِبُّه مِنَ الصَّيَّ، وقد رآه الشَّاعرُّ ملتصقاً
 نِصال حادَّة على (أسناخها الحَقَب(1)، أيْ على أصولما الجِلْد يمميها، وهذه الصِّفات الَّتي اجتمعت في أسْهُم هذا العتَّاص تشي باحترافه الصَّيّد، وذلك لكثرة استخدامه لما، حتى احتاج إلى شدِّ أصولما بابلملود. يقول (ب):



 ســهـماً فأَخْطـــأَه في مَشْـــيهِ الـــنَّنَبُ
 ومِنَ الصُّور الجميلة في الأبيات، تشبيهه الحَرَق المتحَحِّر مِنْ أجساد الأُتُن الوحشيَّة
 ما حوله، ومقدرة على رسْم تأُمُاته بُلغته الشَّاعرة. وقال أوْس بن حَجَر ("):
إذا مُ يُصِبْ لـمـاً مـنَ الوَحشِ خاسِـُ
 مــنَ اللّحـــم قُصْـرَى بـادِنٍ وَطَفـاطِفُ
مُعــــاوِدُ قَتْـــلـل الماديــــاتِ ثِـــوَواؤهُ



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




إذا لم ُُنَّنْ



فهذا قتَّاص مُتكسِّب يييت ليله بعيداً عن أهله يرقب الصَّيَّد، وهو خلال هذا الزَّمن مِنَ

 لتقتل هدفها ساعةَ إصابته.






 " - $\qquad$





الصَّيّد وقرَّتَت به نسُشُ("):



( ( ) و"الريش اللُُّٔام واللَّمْ - ما كان على وجْه واحد"، المخصّص، ry/r (Y/
( الديوان، ص: ال
(「) الديوان، ص: آ ا


 فيمضي مُصوِّا هُمَزْمَّأُ









 شَجَر النَّعٌ (8):






$$
\begin{aligned}
& \text { ( الديوان، ص: } 90 .
\end{aligned}
$$

إبلاغ جامدة، إلى صُورة حيَّةٍ ناطقةٍ، مشْبَعِةٍ بالدّلالة، ثختصر كلَّ ما يُكْن أنْ يقال. . وصوَّر عَمْرو بن قَمِيئة لون السِّهام زُرْقاً، قد اصطفاهِا الرَّامي بعناية مِنَ القُضْبَ، وهو نوع مِنَ الأشخار تُؤخخذ مِنْ عيداهنا القِسِيُّ والسِّهام، والزُرُّرة ليست اللَّون الحقيقيَّ للنَّصال
 حدَّة، وقد دَرَجَ الشُُعراء على وصْف السِّهام بَذه الزُّرقة. يقول (1): (r)






وفي الأبيات يظهر القنّاص كما هو في صُورته المألوفة فقيراً أغبراً، يهِلُّ فرحاً حين يرى


> وقال كعْب بن زُهير (£):


ورَكوضــــاً هِــنَ السَــراءِ طَحــــورا



(1) الديوان، ص: 1 (Y)
(Y) وعمرو صائد ماهر من قبيلة طيء. والقُتُرات جمع قُترة وهي: " ناموس الصائد، وقد اقتَترَ فيها. أبو عبيدة: القُترة

البئر يكتفرها الصائد يكمن فيها، وجمعها قُتر ".
( شَرْيانهُ: قوس. والشريان: شجر تُعمَل منه القِسِيّ.

(0) شرقات بالسم: أي كثر السّم فيها. والصّلب: حجارة المسن يسن عليها. والرّكوض: القوس. وطَحور : أي هي دفوع

الحنو : ابلحانب. وذات حنو : أي ذات عطف. والملساء: التي لا أبن فيها.
 المتضابي. وقوله يكلأ الشريعة، أي يراعي موضع الحمر بعينه فهو أبداً يتخخذ ناموسه لاطئًا بالأرض لئلا تُذعر منه الوحوش ولئن تألفه. ويبعل الناموسة في سفالة لئلا تشمّه. وأصل الكالع: الحافظ. الفوّاق : ما بين الحلبتين.











فَشَا









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص:119. } 11 \text { (Y) } \\
& \text {. القاموس الحيط، "وفض"، ص: (Y) }
\end{aligned}
$$







مُضرَّهَا بدمِهِ (ك):
(") م-



على الأمُعْز الضَّاحي إذا اشتَّاَّ أَحْضَرا (0)








(0) الغبيَة: السحابة. والأمعز: الأرض ذات الخصى الصّغار. والضّاحي: الظاهر الشمس.

$$
\begin{aligned}
& \text { () المواشي: الثّور المخطط القوام. } \\
& \text { (乏) الرقيب: الذي يتبصر له وهو الحارس الحافظ. } \\
& \text { (7) وبنلاء: أي واسعٌ. } \\
& \text { (V) الديوان، ص:Or (V) }
\end{aligned}
$$







 (بِ)


يَصـنُون غــاراً باللَّكِـــك الــمونَّةِ











(竼)


صَ $\qquad$ ورَأَتَا $\qquad$

$\qquad$

 (
 الوحش. والسَّهوق: الطويل.
قوله: (فَحَبُّوا علينا)، أي ضربوا لنا خباءً. وقوله: (كروّق) يعني له رواق.


(الديوان، ص:
( ( ) (V)
(1)
 أَ


 يقول ("):

إذا مــا غَــدا يَكَالُــهُ الغِـرُرُ صــادِعا (£)

 يطيــنُ بِســـتِ كالقِسِـــيّ قَــوارٍِ

ليُهَزْهِزُ غُصْسناً ذا ذَوائِـبَ مــا ئِعـا


 وثمَّة أدوات أخرى استخدمها القنَّاصون في عملهم، ولكنَّها مْ تظهر فيُ مشاهد الصَّيَّد إلّا لماماً، ومنها (الحِبَّل)، وسوف يقف الباحث هنا مع شواهد لهذا النَّوع مِنْ أدوات القنَّاصين تظهر مع الصَّائد المتكسِّب، مستعيناً بَا فِّ جلْبِ الصَّيَّد ونصْبِ الشَّرَك له. يقول كعْب بن زُهيرْ (V):

رِجــالٌ قُـُـودٌ في الـــُّهَى بالــمَعَابِل (N)

(9) (9)

(1) الزّعّاي: صغة للسنان. والرديي: الرّمح النسوب اللى ردينة. وهي امرأة مشهورة بنثقيف الرماح. الأصم: الناضي أو

الحاد.

( الديوان، ص:

(0) (الغصن: الناصية/المائعة: ناصية الفرس اذا مالعا ماعت، أي طالت وسالت.
(1) القناة: الرمح أو العصا.
(V) الديوان، ص:919.
(^) الرّسّيس: ماء، وقيل واد. الدّجى: جمع الدجي وهي القترة. المعابل: نصالٌ عراض.
(9) تعرّضت: أخذت يمينة ويسرة. والحابل: الذي ينصب الحبالة والشّرك.

فهذا حمار وحشيٌّ همَّ بورود الماء، ولكنْ صدَّه عنه إحساسُه بوجود شَرَك نَصَبه له قنَّاصون يرقُبون وصولَه، معهم (المعابل (1)، ولذلك فإنَّ هذه الأُتُن إذا وردت الماء ليالاً
 ليجِد الصَيَّيُّ نفسَه مُفلساً كالعادة!

 الكثيرون لنفاسته. والصَّائد هنا هو غوَّاص ماهر، له فريق عمَّل يسانده مِنْ فوق ظهر مركبهم أيّا كانت هيئته وحجمه.

ويف صيْد الثُُٔؤؤ، تطالعنا مشاهد محدودة جداً، ولكنَّها تُعَلُّ وثيقة تارينيّة صادقة لصصَيْد
 تحويه مِنْ تغصيل دقيق، ومعاناة صادقة، بكثاً عن الجوْورِ النَّمين في أعماق البحْر (٪) فهذا الأعشى يَصِفُ رحلة للبحث عن اللُُٔؤؤ في أعماق البَحْر، يعتمد فيها الصَيَّادون

على الحِبال في تثبيت مرَّكهـم، وعلى الزَّيّ في الحِماية من مُلوحة الماء"("):


 صــــنبُ الفـــؤاد رئـــيسنُ أربعَــــة


 ومضــــ بهــــ شـــهرٌ إلى شـــهر


 $\qquad$
$\qquad$ ألق


(
( ( ) الجمانة: حبة تعمل من فضة كالدرة. ولبة البحر: معظمه.
(0) السَّجحاء: السّفينة الطّوّيلة.

نزعــــــــت رباعيتــــــــاه للصّـــــــبر (1)



أشــــــنى يمــــــُّ الزَّيـــــــت ملــــــتـمس



 السَّارين والسُّراق (الصيَّادين)

> يقول (ז") :
















$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انصب: رمى بنفسه وغاص لإخراج الدر . الأسقف: الطويل في الخناء. لبد: متلبّد الشعر . الرّباعيتان: سنان. } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) زهراء: شقراء بيضاء مشرقة. دارين ثغر في البحرين. } \\
& \text { (1) (1) طرّ شاربه: نبت وظهر . تسعسع: هَرِّمٍ } \\
& \text { (7) غواة: جمع غاو، وهو الضال المنهمك فاك فالمهل. النّيقة: اسم من التنوق، والتنوق النبالغة. } \\
& \text { (V) الأعشى: ديوانه، ص: (V) } \\
& \text { الرغب: سعة الأمل. المارد: العاتي المتجبر . تنوق في الأمر: تأنق فيه. } \\
& \text { يطيف: يدور حولما. السرى: سير اليل. الآذي: الموج. الحدب: تراكب الماء في جريه. } \\
& \text { اعتلق: علقته المنية فمات. }
\end{aligned}
$$

وبندُ عندَ المُخَبَّل السَّعْديِّ، لوحة ثالثةً عن صيْدِ البَحْرِ، صَوَّر فيها رعْشَة الغوَّاص

 الَّذي عَلِق به أثناء قذفه فيُ الماء باحثاً عن الدُّرٌّ، يقول(1):
(r)

(غ) (8.




ويَلْحظُ الباحثُ فيما سبق مِنَ النَّواهد، أنَّ تلكَ الأسلحة والأدوات وردت ملازمة للصَّيَّاد العترف المتكسِّب، رامياً كان، أمْ كَلَّباً، أم غوَّاصاً، باستثناء (الرُّمح) النَّذي مْمْ يَرِدْ ذكره إلّا في صُورة القنَّاص المُتْرف، ولعلَّ ذلك يشير إلى أنَّ (الرُمْمَح) يُستخدَّم في المواجهة، وهذا مِنْ شأن الفرسان، أمَّا القنَّاص البائس، فهو يُخاتِلِ الصَّيَد ويكُمُن له، لأنَّنَّ لا يعلك الفَرَس الَّيّي يطردُه هبا، وليس له مناص مِنَ الصَّيّد ليعيشن هو ومَنْ يعول.

كما يُلْحظ مِنْ خلال التأمُّل في تلك الشَّواهد التَّي حضَرَ فيها التنَّاص (رامياً)، أو


 واختيار المقاتل الَّتي تُظْفِهر بطريدته، ولذلك كان الحزن والأسف والوجوم، مُرتبطاً بالقنَّاص
 تقف ردّة فعله عندَ الصِّياح بِا لتعود إليه، طلباً في استبقائها على قيْد الحياة، لعلَّها تْنُجح في محاولات قادمة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1) المفضليات: 10 } 10 \\
& \text { (Y) عقيلة كل شيء: أنفسه. الخراب صدر الملس. } \\
& \text { ( } \\
& \text { (乏) اللبان: الصدر. الغوارب: أعالي الموج. اللخم: سمك القرش. }
\end{aligned}
$$

وأمَّا الصَّائد الـُمترَف فليس لتلك الأدوات حظُّها الكبير في المشاهد التي صوَّرته، وإنْ كان بالضَّرورة لنْ يصيدَ إلّا بواسطتها. إلَّا أنَّ الشَّواهد تكشف عن حضور دائم (للفَرَس) فهي وسيلته الأساس في القنصص، بل هي البَطَل (الأوَّل) في المشْهـد، يباهي بقوَّها وسرعتها وقدراتا الخارقة في طِراد وحْشِ الصَّيْدِ واللَّحاق به. ولا شكَّ أنَّ مدعاة ذلك تكمن في رُوح الفروسيَّة التَّي يتمتَّع بها هذا الصِّنف مِنَ القنَّاصين.

كما تحضُر النَّاقة مُصاحبة له في الرِّحلة، ليس ليطلُب الصَّيّد بواسطتها، وإنَّا ليشبِّهها بما يَعْرِضُ له مِنَ الوحْش في صراعه مع القنَّاصين؛ لأجل أنْ يتَّخذ مِنْ تلك المشاهد البُطوليَّة التَّي ينتصر فيها الوحْش على كِلاب الصَّيْد، أو ينجوَ - منتشياً - مِنْ أسْهُم الرَّماة، يتَّخذ ذلك مَطيَّة لوصْفِ قَلُوصه بالقوَّة، والقدرة على تحمُّل مشقَّة السَّفر، وخخاطر وأهوال الصَّحراء الَّتي

يجتازها.
*الفَرَسُ، والقنَّاص المُمْترْف:
الحديث عن الخيل عند الإنسان العربيِّ في ابلحاهليَّة، وعند الشُّعراء على وجه الخصوص لا يقلُّ أهميَّة عن الحديث عن الإبل، فقد كانت الإبل والخيل عند العَرب أثيرةً وعزيزةً، وعليهما قامت حياتمم في كثير من بحالاتها.. ولذلك اشتهر العَرب في الجاهليَّة بالمحافظة على أنساب الخْيْل، حتى لا تختلط سلالاتَا، ولٌ تكن العَرب تُكْرم شيئاً مِنْ أمواهلا أو تصونُه، كما كانت تكرُُ الخيلَ وتصوها. يقول يحي الجَبُّوري: "ولم يُعْنَ الجاهليون بحيوان عنايتهم بالخيل، فهي حبيبة إلى نفوسهم عزيزة عليهم، يكرموها ويؤثروها بالطعام والشراب، وهي زينة الفارس يمتطيها في نزهه وصيده ، وتكون حصنه عند الغارة ، وسلاحه في الكر، وبخاته عند الفرار، ولذلك خصوها بعناية فائقة، وليس أكثر من أن تفدى بالأنفس ويماع لها العيال ولا بتاع كما يقول الشنَّاعر :


ولْ تقفِنْ العناية بالحيْل عند الشُّعراء الجاهليِّين ومَنْ تلاهم مِنْ شُعراء العَرب، بل امتدَّت تلك العناية جها إلى الأدباء والعلماء، فكتبوا في أنسابها وصفاتّا وطباعها، مثل: "أنساب

الخيل في الجاهلية والإسلام" لابن الكَلْبي، و"الخيل" للأصمعي، و"الخيل" لأبي عبيدة، و"أسماء خيل العرب وفرسانها" لابن الأعرابيّ، و"نُخبة عقد الأجياد في الصَّافنات الجياد" لمحمَّد الجزائري، وغير ذلك من المؤلَّنات التي تُنْنِي مَنْ يريد التوسُّع فيُ هذا البابِ ولأنَّ الباحث هنا بصدد صُورة القتَّاص وأدواته، فسوف يركِّز على صُورة الفَرَس في سياق مشاهد الصَّيد، حيث كانت تخضر بقوَّة فيْ ذلك الضَّرب مِنَ القنصص، الَّني يمارسه الفُرسان مِنْ ثُبب القوم: ترفاً، وتدريباً، ورياضةً، وتروياً عن النَّنس.

وفيما يلي يورد الباحثُ نماذج مِنَ الشَّواهد، تؤِّدّد ما يذهب إليه مِنْ أنَّ (الفَرَس) هي أهمُّ أدوات القنَّاص الفارس، بل يمكن القول: إنَّا هي أداتُه وسلاحُه في آن معاً. فهذا حِصان امرئ القيّس أُعدَّ للصَّيد، فغدا يُمَيِّيُُ الأوابد مِنَ الوحْش، حتى تسيلَ دماؤُّها على صدره، فيبدو كالشَّيب المَرَجَّل الَّني صُنَّ بالمنَّاء، يقول:
 ويمضي مستخدماً حرف (الفاء) المُؤْذِة بالسُّرعة، ليسجِّل بعدسته الفنيَّة صُورة الجواد
وهو يُوالي الجريَ بين أفراد القطيع، حتى أدركهُنَّ دون إجهاد(ب):
 وينطلقُ فَرَسُ الأعْشى فيصيد أتاناً وابنها، مِنْ غير أنْ يسْتحمَّ بعرِِه، إشارة إلى قوَّته وسرعته في آن واحد، يقول(ّ):




يهيتنُ كِا، منادياً مغرياً بالطرَيدة، يقول (1):















(8) ${ }^{\text {(8 }}$

كميـت كلـون الصـرف أرجــل أقـرح (0)




(1 (1) ديوان عبيد، ص:
(Y) الديوان، ص:דץ (Y)


 (7) الندي والنادي: البجلس. المخايل: الذي يختال. أمريك أربح: يريد النجاة ألوا أو الطلب.

ويســــبق مطُـــرودا ويلْحَــــُ طـــــاردا
ويُخبرنا زُهيْر بن أبي سُلْمى، أنَّه يذهب للصَّيد أمام نادي قومه، فيصيد تُمُر الوحْش مِنْ
مراتعِها في بطون الأرض وروابيها، وصاحبُه في رحلة صيْده فرَس ورديَّة اللَّون، غليظة الحجم، قصيرة الشَّعر، غير معيبة في مِشيتها، ويظهر مِنْ وصف الفَرَس بالصَّاحب، قربُها مِنْ نفسِه،

وثقتُه هما (r):
قُمـــراً، مَراتِعهــــا القيعــــانُ، وَالنَّبــــــُ
وَقَــــد أَرُوحُ أَمــــامَ الحــــيِّ مُقتَنصـــــاً
جَـرداءُ، لا فَحَــج فيهــا، وَلا صَـحَكُ

ويخرج زُهيْرٌ غداةً يُ رِحْلة قنصٍ، حتَّى يصِل إلى مبتغاه قبل وطأة الظَّهِيرة، وتفرّق الصَّيّد مِنَ المرْعى، على ظهْرِ فَرَس سابِ في الفضاء لسُرعته، له بريقُ الفضَّة ولمعاها، ويزيد هي صفاته، فهو ضَخْم الحَنْبين، مُتْليٌّ شديدٌ، له قدرة فائقةٌ على الصَّيْدِ وتقييد الوحْش، بكيث لا تغيب الطرَّيدة عن عينه حتَّ يصيدها، ثم يشبِّهه بالذِّئب ( كالسِّيْد)، لا هو صغير، ولا كبير مُسِنٌّ، ومِنَ الأوصاف الحميدة لمذه الفَرَس، صِغَرُ رأسِه، ودقِقَّةُ عُنُقِه، وشدَّةُ عُودِه الَّنَي يُشْبه أسفلَ



وَلَقَـــد غَــدَوتُ عَلـى القَنـيصِ بِســابِ


وفَرَسُ عَلْقَمة الفَحْل، لما ذات الصِّفات الممدوحة في جياد القنْص، فهو مُعدٌّ مدرَّب


( ( ) يمرح: يكسب ويصيد.
(Y) ديوان زهير، ص: V9.
(Y) الديوان، ص:
( ( ) الديوان، ص:^هـ



 شَعُرِه وصفائه. يقول (1):















 أدوات وسلاح القنَّاص الفقير الغنزف للصَّيَّ، وبين سلاح وأدوات القانص الفارس.



(1) منتهى الطلب،
(Y) ديوان شعراء النصرانية قبل الإسلام، ص: (Y)

## âlläll doà

صورة القنَّاص / أبعاد فنِّيَّة، ودلاليَّة

- البمثڤ الأول :الأبعاد الفنِّيَّة: - الستوو الفُفويّ.
- الستوى التُركيبي.
- الستوى| البياني.
- الستوى الايقاعي.
- البجحثا الثاني: الأبعادا الدّلاليَّة: - دلالات ذاتيّة واجتماعيَّة وإنسانيَّة. - مشاهل الصيَّيل، الرَّزَّ، والدّلالة الأسطوريَّة.


## المبحث الأوَّل: الأبعاد الفَنِّيَّة:

الصُورةُ الفنَّيَّة:



















(1) يُظظر "الصورة الفنية في التزاث النقدي والبلاغي عند العرب"، جابر أمد عصفور، لمركز الثقافي العري، بيروت، طّ،
V99190 ص: V.


والبدويٌُ والقروئُ، [ولمديُّة] . وإنًّا الشأنُّ في إقامةٍ الوزن، وتخيُرُ اللفظ، وسهولة المخرج، [وكثرة













 والتناعة، ولمدح وغير ذلك من المعاني المييدة أو الذميمة، أن يتوخى البلوغ منن التجويد فـن ذلك الى الغاية الططوبة"(").




(1 (1 الحيوان،


ص:

 بأن قلنا: (رللمعنى في هذا صُورةٌ غير صورته في ذلك)،. وليس العبارةُ عن ذلك الصورة شيئاً نخنُ ابتدأناه فيُنْكَهُهُ مُنْكِرُ، بل هو مستعمل مشهور في كاملام العلماء، ويكفيك قول الجاحظ: "وإنما الشعر صِياغَةٌ وضربٌ من التَّصوير" (1)
وقد غاص عبد القاهر الجرجانيّ يفّ أعماق الصُّورة وحلَّلها تحليالً رائعاً، حين وجد أنَّ
 المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها أشدّ اختلافاً في الشَّكل والميئة، ثم كان المان التّاووم بينها مع ذلك أتم، والائتلاف أبين، كان شأهنا أعجب، والحذق لمصورها أوجب"(٪)

 تعريفات عديدة، يقول الدكتور زكي مبارك: "هي أثر الشَّاعر المفلق الذي يصف المرئيات وصفا يكعل قارئ شعره ما يدري أيقرأ قصيدة مسطورة أم يشاهد منظرا منْ مناظر الوجود، والذي يصف الوجدانيات وصفا يخيل للقارئ أنه يناجي نفسه ويـاور ضميره، لا أنه يقرأ
قطعة يختارة لشاعر بجيد"(()".

ويعرّف العقَّادُ الصُّورةَ - في معرض حديَّ
قائلا: "نقل الأشياء الموجودة كما تقع في الحسِّ والشُّعور والحيال"(() .

ويعرِّفها الدكتور عبـد القـادر القطّ، فيقول: "هي الشّكُكُ الفنيّ الذي تتَّخـذهُ الألفـاظُ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دلائل الإعجاز، ص: م•0. }
\end{aligned}
$$



$$
\text { (د.ت)، ص: } 79 .
$$

( ) ابن الرومي حياته من شعره، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي -بيروت- لبنان، الطبعة السابعة، 9 1 9 1 م،

الشُّعرية الكاملة في القصيدة مستخدماً طاقات اللغة وإمكانياهـا في الدلالة والتركيب والإيقـاع والحقيقة والمحاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفني"(1). ويرى الدُّكتور جابر عصفور أنَّ الصُّورة: "طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الدلالة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاين من خصوصية وتأثير، ولكن أياً كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثير، فإنَّ الصُّورة لن تغيِّرَ من طبيعة المعنى في ذاته، إنَّا لا تغيِّرُ إلا من طريقة عرضه، وكيفية تقديمه"(')

 تغيِّرُ في أصلِ المعنى وطبيعتِهِ شيئاً.
أما الدُّكتور محمد أبو موسى فله رأي حول الصُّورة، استمدَّه من فهمه الخاصّ للتُّاث، فهو يرى أنَّ (مصْطلح الصُّورة) اللّذي تتداوله الدِّراسات الحديثة ذو معنى أعجمي، وقد طغى هذا المصطلح الأعجمي على معناه العربيّ القديم حتى تضاءل وصار خاصّاً بألوان البيان. ويرى أنَّ هذا المصْطلح البلاغيّ له دلالة دقيقة في إطلاق القدماء، وهو بإيجاز، ما يدركه المتأمّل في المعاني من فوارق دقيقة وشفيفة بين هيآها وأشكالها، وشياها، وملاعحها، وأشياء كثيرة غامضة يفترق بها المعنى في الذِّهن عن المعنى، وتكون له في النَّفس بها هيأة لا تكون لغيره، وهذا ما سماه العلماء "الصُّورة"(").

ويمصُرُ الأستاذ أحمد الشَّايب الصُّورةَ في معنيَيْنِ: أولهما: ما يقابل المادة الأدبيَّة، ويظهر في الخيال والعبارة، والآخرُ: ما يقابل الأسلوب، ويتحقق بالوحدة، وهي تقوم على

الكمال والتأليف والتناسب.
ومقياسُ الصُّورةِ عنده: هو قدرها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة - فالصُّورة هي العبارة الخارجيَّة للحالة الدَّاخليَّة - وهذا هو مقياسها الأصيل، وكذا ما نَصِفها به منْ روعة

 (Y) يُظر،دراسة يُ البلاغة والشعر، د.عمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، 991 (م، ص: 79.

وقوَّة، إنَّا مرجعه هذا التَّاسب بينها وبين ما تُصوِّر منْ عقل الشَّاعر ومزاجه تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد (1).
وين كتابه "الصُّورة الفنيَّة في الشُّعر الجاهليّ"، يقول الدُّكتور نصْرتْ عبد الرَّحمن: "أعترفُ أنّ مصطلح الصُّورة من المصطلحات النقدية الوافدة التي ليس لما جذور في النقد العربي، ولكنه غير غريب عن الفلسفة الإساممية؛ ففي كشاف التهانوي مادة ضافية عن الصُّورة، وفيه إشارات كثيرة إلى كتب قد عرضت هما ونا، وإلى اختلاف الآراء في تحديد مفهومها.. إلى أنْ يقول: ومن المصطلحات الموروثة التي تقترب من مدلول الصُّورة علم البيان، نقد استأثر به البالغيّون وعدّوه علما ((يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق يختلفة في وضوح الدلالة عليه)) وأدخلوا فيه التشبيه والاستعارة والماز والكناية"("). ويتَّضح منْ خلال تلك التَّريفات لمفهوم الصُّورة الفنِّيَّةِ عند النُّقَّاد المدثينين، أفَّمَ جميعاً
 "وجاء اهتمام النقاد المدثين بالصّورة الفنية، امتدادًا لاهتمام بعض النقاد القدماء بها، تحت مسمى الصورة أو التصوير، كوها عنصرًا مهمّا منْ عناصر العمل الأدبي، وعلى الرغم من تباين آراء النقاد المدثين حول مفهوم الصورة، إلا أَّها ظّلت ترتكز بصورة أو بأخرى على مفهوم القدماء لما، من حيث إِّا في بعض صورها تتشكل من الأنواع البلاغية، كالتشبيبه، والاستعارة، والكناية"(£) .
ويككن القول مّا سبق: إنَّ الخيالَ هو أداةُ الصُّورة الفنيَّة، وهو مصدُّرها الخِصب، ورافدُها
القويّ، وسرُّ الجمال فيها، "وتحدر الإشارة إلى أنّ الصُّورة هي أساس كلّ عمل الصّل فني، والخيال أساس كل صورة، والصُّورة ابنة الخيال الشٌّعري الذي يتألف عند الشُّعراء من قوى داخلية،
 جديد متَّحد منسجم، والقيمة الكبرى للصورة الفنية تكمن في أنَّا تعمل على تنظيم التجربة


$$
\text { جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، } 11 \text { • 「م، ص: } 0 .
$$

الإنسانيّة الشاملة، للكشف عن المعنى الأعمق الموجود فيْ اليرير والجمال من حيث المضمون والمبنى، بطريقة إيائية" (1).
"كما أنَّ العاذة بين الصُّورة والعاطفة علاقة وثيقة، فعاطفة الشَّاعر فِّ قصيدته إنا




لا حقيقة، ولم يكن له إلا فضل الوزن)" (") .

 لما تويه من خيال بديع، وقدرة على نتل الأنكار والعواطف، والجمع بين المتباعدات يكاتيانب











(1) نغسه، ص: 0.
(Y) نفسه، ص: \&.
Y. - 1 (T)

تتكوَّن منْ بمموعة الصُّور الجزئية التي يختلف معناها منْ فرد إلى آخر، فلكلّ قارئ ذهنه الخاصّ، وتحاربه الخاصَّة، وتقافته التي تشكِّل طريقةَ تأتمُلِه في النَّصِّ، وطبيعة المضمون الذي يستشّفه منه، أيْ أنّ قارئ الشِّعر "ينبغي ألا يُّتمَّ إلا بما يُسسِّهُ هو في صورته، لا بأنْ يُشْغِلَ نفسَه بماذا عنى الشَّاعر، أو ماذا أراد بتلك الصُّورة ، ولعلّ هذا ما يعنيه الآمليُّ حينّ الْا حينما قال: ((ليس العمل على نيّة المتَكَلِّم، وإنَّا العملُ على توجيه معاني ألفاظهه)"(1) ومِنْ هنا يتَضِحُ أنَّهَ لا بُدَّ للصُّورةَ الفنِّيَّة مِنْ مقاييس حتّى تُؤِّنى دورَهَا على الوجهِ الأكمل، حيث يُشترطُ أنْ تكونَ انعكاساً لوجدان الشَّاعرِ وعاطفَّهِ، وألّا تكون مبنيَّة - فقط

 وبیانب انسجامها مع الوِجْدان الَّنى نفتَها، فإنَّ الصُّورة تتطلَّبُ وظيفةً عُضويَّة في التَّحبربة، يقول الآمديُّ فيُ الموازنةً: "وهذا هو الذي يأنُخُُ بمحامع القلب، ويستولي على النَّنس، ومن حِذْقِ الشَّاعر أن يُصَوِّرَ لك الأشياءً بصورها، ويعبر عنها بألفاظها المستعملة
 والإقناعِ، والتأتيرِ
 في وصفهم للقنَّاص، فاستطاعوا منْ خلالما أنْ يُصَوِّروا جسَدَد الصَّيَاد وهيئة، ومهاراته وسلوكه، وبخحوا في تصوير مكان الَّصيدِ العامِّ والخاصِّ، وصوَّروا القتّاصَ فيَ بيتهِ، وصوَّروا زوجَهُ وأبناءًهُ ووالدَهُ، وكذلك أسلحتَهُ وحيواناتِهِ الّتي يستعملُها فِّ الصَّيَدِ، بالإضافة للحيوانات المصيدة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الصورة الفنية في شعر ابن القيسراين، ص: r. } \\
& \text { (Y) ينظر، الصورة الفنية، جابر عصفور، ص: (Y (Y) }
\end{aligned}
$$

فهذا أوْس بن حَجَر يصوِّرُ البناءً المِسديَّ للقنَّاصِ مِنْ خلال الكناياتِ المُمْتَدَّة حيثُ

 ســـائمُ قــيظٍ فهـوَ أســودُ شاســـُ صـــدٍ غــائرُ العينـــين ثـــقَقَ لـحَـــــُ علــى قـــدر شـــنُ البنــانِ جُنــادفُ
 إذا لمُ يُصِبْ لحماً منَ الوَحشِ خاسِفُ أَنُـــو قُتُـــرَاتٍ قَـــــْ تَـَـَيَّنَ أَنــــــُ مــنَ اللّحـــم قُصْــرَى بــادِنٍ وَطفـاطِفُ مُعَــــاوِدُ قَتْـــلِ الماديــــاتِ شِـــوَواؤُ لأســـهِمِهِ غـــارٍ وبـــارٍ وراصــــن قصـيٌُ مبيــتِ الليــلِ للصَّـــيدِ مُطهـمٌ
 فَيَيّــــرَ سَــــهْمْاً رَاثَـــــهُ بِنَا
 في قولِهِ（r）

 ويُشْبِّه بِشْر بن أبي خَازم القنَّاصَ وأولادَه فيْ هذه الصُّورة（＂）： أَزَلُّلُ كَيـــــرْحانِ المَّصِــــيمَةِ أَغْبَـــرُ
 أبَــو صِـبْيَةٍ شُـعْثٍ تُطِيــُ بِشَخْصــهِ ويعْمَدُ أميَّةُ بن أبي عائِذ إلى الكنايةِ والتَّتبيه في تصويرِ الصَّائدِ وزوجتِهِ（8）： صـ ذا فَاقَـــةٍ مُلحِمـــــاً للعِيــــال $\qquad$


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص: •V. } \\
& \text { (「) الديوان، ص: } 77 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ع) شرح أشعار الهذليين، 1N/「. }
\end{aligned}
$$



وعَرضوا أسلحةَ القنَّاصِ مِنْ خلال الصُّورِ البيانيَّة، فاستطاعوا تحكينَ القارئِ مِنْ معرفِة
شكلِ السِّلاح، ومادةِ صناعتِهِ، وصوتِهِ أثناء استعمالِّهِ في عمليَّةِ الصَّيَدِ.
وِمنْ أمثلةِ ذلكَ وصف زُهير بن أبي سُلْمي للقوْسِ، بأنَّا متابعة مرنَّةٌ، يتَبَعُ صوتُ وتَرِها
السَّهمَم حين يُرْمى عنْها، يقول('):




 وضعَهًا علي النَّارِ كما توضعُ السَّبيكةُ مِنَّ الذَّهبِ، واختِيارُهُ لسبيكةِ الذَّهبِ مشبَّهِّاً بهِ، يُوحِي بالنَّفاسَةِ والنُّعومةِ واللَّمعانِ في تلكَ القُوْسِ: مِثــــلُ السَّـــبيخَةِ، إِذ تُمَــــلُّ وَتُشسَــــبُ قَنــــواءُ، حَصّــــــاءُ الــــمُقَوَّسِ، نَبْعـــــة

وصَوَّرَ أبو الطَّمحان القَيْنيِّ، إحدى المعارك بين ثوْر الوحْش، وكالابِ الصَّيد، مُعْتَمِداً


 (0) ضَــــوارِعُ وُرْقٌ كالِخِّـــاءِ الــــنَّوابِلِ فَفَاجــــــأهُ غُضْـــنٌ ضَـــــوارٍ ذَوابِــــل
(1) الديوان، ص: Y7.
(Y) الملساء: التي لا تشقق فيها. المدلة: التي اعلاها أوسع من اسغلها. العتاد: العداد، وهو صوت الوقوس اذا رمي عنها. نعت الكرام: الخبرت بموقم وبكتهم. المشبب: النائحة تشبب الحزن.


(0) الضوارع: جمع ضارع، وهو النحيف الضاوي الجسم. والورق: جمع الأورق، وهو الذي في لونه بياض الى سواد. الخطاء: جمع الخاطي، وهو المكتنز اللحم.


والتقطت عَدَسَةُ النَّاءر الجاهليّ لوحات رائعة، صوَّرت الرَّراحل والجياد، ورصدت صريراع



 (1) (1)







(1) الدوالف: المتقدمات. الدواني: القربيات.
(Y) السوأة: العورة.
( (\%) بأسمر لدن، أي: بقرن أسمر لدن. واللدن: اللين. ( ) ( ) واكلنه، أي: ضعفن به.
(0) ديوان عامر بن الطفيل الغنوي، رواية أبي بكر عحمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أمد بن يمي ثعلب تعيق

كرم البستاني، دار صادر، بيروت، 1909 م. ص: • \&
البز: الثياب كنى بها عن نفسه لأنه لابسها. الجراء: الواحد جرو، الصغير من كل شيء.
(V)

(9 (9) يريد أن هذا الثور إذا خاف أن تلحق به الكلاب أطلق قوائمه الدقيقة المنفرجة مبتعدا عن الخوف.

وفيْ البيت الأوَّل اجتمع التَّثبيه والكناية، فقد كنَّ الشَّاعر الفارس عن نفسِه بقوله:
 في سياق الفُروسيَّة.


 مُشُنَّهُّاً به، يَشِي بععاني النَّفاسَة والقِقيَة العالية(1) :



وينتظر لبيد الصَّبَحَ لينظر كيف تنْعل هذه البقرة، وأخذ يتأَمَّرُ دواخِلًّها، ويستَنْعِرِ


لَبَنٍ اجتَمَعَ لإرضاعِه( (ب):

(r)

عَلِهَـــت تَـَـرَرَّدُ في فِـــاءٍ حَــــعائدٍِ

حَــتّى إِذا يِيَسَـــت وَأَســــَقَقَ حـــالِقُ


عَن ظَهْرِ غَيـبٍ وَالَأَنيسُ سَقَامُها







( ${ }^{(Y)}$ ( علهت:



(V) الغُضُف: الكابلاب. القافل: اليابس. الأعصام: القالائد.

ولا تُلْكُ - ووَّد أدرَكتْ الموتَ ينبَعِثُ مِنْ عُيون تلك الكالاب ومِنْ بين أنيابها- إلّا أنْ



(r) أن قـد أحَـمَّ مـع الحُتُوفِ ِمَامَهُهـا


فَتَقَصَّــــَتْ منهــا كَســابِ فَضُـرِّجتْ ويعود الشَّاعِر بعد تلك المتابعة المتأتمّلة في الأحداث للمشَبَّه الأساس (ناقته)، لِيُؤَِّّدَ أنَّا حَحِيِقةٌ بُكُلِّ تلك الأوصاف والتَّتْبيهات.. فيقول (0):
 فبتـــك إذْ رقَــصَ اللَّوامــعُ بالضُّـحَى
 اللُّبانـــــةَ لا أُفَــــرِّطُ رِيبَــــةِ $\qquad$
 مُعتمِداً على الصُّورةِ البيانيَّة، مُوظِّفَاً لما فِ استدعاءِ اهتمامِ المتلقِّي ومتابعتهِهـ.
 لألنَّا ترتبط بِفِكر الشَّاعر، وبالعوامل التي أسهَمَت في تكوين نِّتاحِّه الشِّعريّ. وبالتَّالي فإنَّ الصُّورة لا تقف عند حـدِّ بنيتها البلاغيَّة مِنَ التَّشْبْيه والاستعارة والكناية،

 إلى مهاراته في تركيب الصُّورة، وتشكيلها فيُ البناء الفيِّيّ للنَّصِّ.
( الديوان، ص: 9 ( 9 (
(Y) اعتكرت: كرت على الكلاب. المُدريّة: القرن. السمهرية: القناة الشديدة.

( ( ) سخام: اسم الكلب.
(0) الديوان، ص: 1 (1).

وفيْ هذا المبحث، سوف تتناولُ الدِّراسةُ - مِنْ خلالِلِ بعضِ الشَّواهدِ - مُستَوياتٍ أربعة في تقصِّي الأبعادِ الفنِّيَّة لصُورَة القنَّاص فيَ الشِّعِرِ البحاهليِّ، هي:
 وحُسْنِ توظيفها بكيث تُعْطي الدلالات التي يريد.
 مرادهُ مِنَ الدِّلالةَ، ويكنحها ميزات إيحائيَّةَ إضافيَّةَ
 ملامحِ القتَّاصِ الإنسانِ بكانِّ أبعادِها . .






















الوحيدة لغنى الُُّغة وغنى الياة على السَّواء"((ّ).
 (Y) كتاب الصناعتين، لأبي هالا الحسن بن عبد الله العسكري، تحيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (「 (「) عز الدين إمماعيل: الشعر العري المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، دار الفكر العري، القاهرة، طّ، IVA ام، ص: IVr.

وهذا كام رائعٌ، يُوِّدِد قناعة صاحِبه بأهميَّة هذه الأداة الأصْل في الأعمال الفنيَّة، التي تتَّحُنُُ مِنَ اللُّةِةِ وسيلتها الأساس في خخاطبة العَقْل والوجدان في آن معاً. ويقول العقَّاد تحت عنوان لُغة التَّبير: "يقال عن الشَّاعر البليغ إنه هو الشَّاعر الذي نعرفه من كلامه، وإن لم يقصد إلى تعريفنا بسيرته وترجمة حياته، لأنَّه يصف لنا شعوره بما حوله من الأحياء وسائر الأشياء، ومتى عرفنا من كلامه ما يمب وما يكره وما يرتضيه وما ينكره، يمرِّك طبعه وفكره أو يمّر بمما في غير اكتراث، فقد بدت لنا حقيقة جليَّة سافرة، وكان لسان الحال فيها، بجق، أصدق من لسان المقال. واللُّغة على عمومها أولى أن يقال فيها هذا النـا
 نتعرّف منها حقائق أحوالهم فما هي بأداة وافية بوسائل التعريف"('). ويقرِّر يوسف خليف ما ذهب إليه ابن رشيق بأنَّ للشٌّعر لُغةً خاحَّة تختلف عن لُغة الحياة العاديَّة، فهي ليست بُعرَّد وسيلةٍ لتسجيل الأفكار وعَرْضها، بقدْر ما هي لُغَنه تَصْوير جميل، وتسجيل أخَّاذ، له وسائله وأدواته، يقول: "ولولا ذلك لاهارت الحواجز بين لُغة الفنّ ولُغة الحياة، وهي حواجز من الخير للفنّ أن تظلَّ قائمة، حتى يظلّ الفنُّ بقوماته، أو بعبارة أخرى، حتى يظلّ الفنُّ فناً، فهي ليست حواجز صناعيَّة مفتعلة، ولكن حواجز طبيعيَّة أصلية، نشأت مع الفنَّان الأول الذي عرفته الحياة، والفنُّ لا يعرف أنصاف الحلول، فالعمل الفنيّ إما أن تكتمل له مقوماته فيكون فناً، وإما ألا تكتمل فلا يكون، وليس معنى هذا أنني أنكر صلاحية الحياة بكل جوانبها ومظاهرها للعمل الفنيّ، فكلُّ ما في الحياة يصلح مادة للفنّ، ولكنَّ الذي أنكره أن تكون لُغة الحياة هي نفسها لُغة التَّبِير الفنيّ. فللشَّاعر أن يتَّخذ من أيّ جانب من جوانب الحياة، أو أيّ مظهر من مظاهرها موضوعاً لعمله الفنيّ، ولكن ليس له أن يتَّخذ من لُغة الحياة العاديَّة لُغة له، فهذه اللُّغة لا تصلح وسيلة للتَّبير الفنيّ، وإنّا لابد للتَّعبير الفنيّ من لغة خاحَّة، ترتنع فوق مستوى اللُّغة العاديَّة"(٪).






 يقول الدُكتور نوري حمُّود القيسيّ: "وقد انعكست ظاهرة التكرار بصورة جلية في




 ما ملهمم على الإخاه خو قوالب التعير، فبالنوا في صيانتها مبالغة مفرطة، لفتت إليهم انظار النقاد القدامى، فأطلقوا عليهم من الصفات ما يشعر بهذا النتقيح، ويدلِّل على هذه
اللهارة والتَّجويد"(؟).

 وصْنِ المَرَّر.

> (1) الطبيعة في الشعر الجاهلي، ص: بדץ.
> (Y) نفسه، ص: (Y VY.

## يقول النَّابغة الجمْديّ(1):




ويقول زهُهير بن سُلْمى: ()

مِثــــــلِ الوَذيلَـــــــةِ جُرشُــــعِع لَأمٍ
وَلَقَـــد غَــدَوتُ عَلــى القَنـيصِ بِســابِ ويقول المرقَّش الأضْغَر (£):
طوينــاه حينـا فهـو شـزب ملـوح (0)
غــــدونا بصــــاف كالعســـيب بملــــلـ
وقول عمْرو بن مَعْد يكرب ("):



وفين وصفهم للفَرَس تتكرَّر عبارة (قيد الأوابد)، ومن ذلك قول زهي بن سُلْمى(^):


وَلَعَـــد غَــدَوتُ عَلــى القَنـيصِ بِســـابِح

وَماءُ النَدى يَجَري عَلى كُلِّ مِذنَبِ (•)



( الشَّرب: رفاق الشراب. أنُف: جمع أَنوف، وهو شديد الأنفة. الربش: العشب والنبات وورق الشجر.

(६) الديوان، ص: 19 .
(0) بصاف: أي فرص صافي اللون: العسيب: طرف العسفة. والشزب: الضامر.
(7) الأصمعيات، ص: آ (7)
(V)

(9) الديوان، ص: 0 (9).

 بل قد تتكرَّر الكلمات عند شاعر واحد في أكثر مِنْ قصيدة، كما في قول امرئ



وقوله أيضاً (\&):

وقوله(4):
(v) وَماءُ النَدى يَبرِي عَلى كُملِّ مِذنَبِ
 وقوله (^) :



وبالرُغْم مِنْ انتشار الألفاظ وتكرارها، إلا أنَّ الشُّعراء الجاهليين التزموا الدَّةة في توظيفها بيث تتناسب مع المعاني، فلا يِد المتلقي سآمة او مللاً نتيجة لذذا التّكرار؛ لأنَّ لكالِّ صُورة في سياقها نُصوصيَّة في توليد معان جديدة، أو إيحاءات إضافيَّة نتلَّسَّها في إطار المشهد كاملا، حيث يُشْغُلُنا بما فيه مِنْ أحداث متسارعة، ومواقف جديدة، لنعيش مع الحكاية نترقَّب النّهاية،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قوله: (بنجرد) يعني فرساً قصير الشعر؛ وبذلك توصف العتاق. والؤوابد: الوحش. و(الهوادي) أوائل الوحش. } \\
& \text { و(الشأو ) الطُّقن و و(المغرب) البعيد. } \\
& \text { ( ا الديوان، ص: } 19 \text {. } 19
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الضخم، شبهه بيت الناصري والجوس، يقال له الميكل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الغيث هنا: البقل والنبات، أو ما أنتهه المطر. والوسيّ: أول الالطر. } \\
& \text { (7) الديوان، ص: جـ } \\
& \text { (V) الغدي: بكّر. } \\
& \text { ( } \mathrm{N} \text { ) } \\
& \text { (9) قال أبو نصر: القانصان: الصائدان: والمَرَّأة: مكان يُربأ فيه، وهو شيء شيبه بالجبل أو نو ذلكُ، وإغا أشرف } \\
& \text { لينظر إلى الوحش. ومتتغر: أي يتيع آثار الوسش. }
\end{aligned}
$$

اهتمَّ الشَّاعر الجاهليُّ في ثنايا وصفه للصَّائد أينّا كانت هويَّتُ، اهتمَّ بوصف الميوان، سواء كان الحيوان المركوب كالإبل والحيّل، أو الحيوان الَّني يُعينه فيُ عمليَّة الصَّيّد وهو الكلْب،
 لهذه الحيوانات والحديث عنها إلى استخدام الفاظ جَزْلَة خَشِنَة، تَنْنُحُ صِفَة القُوَّةُ التي دأبوا على
 في معارك كِالاب الصَّيَّد مع الطَّرائدلـ يقول عَبْدَة بن الطَّبيب(1):


إنَّ السِّــلاح غَــداةَ الــرَّوِعِ عَمْــولُ (8)

(7) ورَوقُـهُ مــن دَمِ الأْجْـوافِ مَعْلُـولُ مُضَـــــرَّحاتٌ بـــــأَجْراحٍ ومقْتُــــــولُ (v) سَـْفِ جَـلَ مَتْتَهُ الأَصْـناعُ مَسْــُولُ



يُيْـَالِسُ الطَّهُنَ إِيشـاغاًا علــى دَهَـشٍ حــتّى إذا مَــنَّ طَعْنــاً في جَواثِــنـها

ولَّ وَصُـرِّعْنَ في حَيــُ الْتَبَـْـنَ بـــِهِ


 التأسيل: استواء وطول، من تولمم خد أسيل.

النهك: الشدة والاستقصاء.

$$
\begin{align*}
& \text { (الإيشاغ: القليل الثفيف: السلهب: الطويل. السنخ: الأصل. } \tag{६}
\end{align*}
$$



فهذه اللَّوحة ـ التي اتَّسعت عينا الشَّاعر لالتقاط ما فيها مِنْ أحداث دامية بين بجموعة مِنَ الكِلاب الضَّارية، وهذا النَّر الوحيد ـ نُسِجَت تُيوطُها مِنْ جُملة مِنَ المفردات الغريبة


 مُنْصَفِاً مُنتصراً، يلْمَعُ مثل السَّيفِ الصَّقيل المنْحَرِدِ مِنْ غِمْدِهِ. وقال بِشْر بن أبي خَازم، مُصوِّاً واحداً مِنَ المشاهد الدَّامية في صراع ثورْ الوحْش مع

كِلاب الصَّيّد، ويظهر استخدام الألفاظ المناسبة لجوّ المعركة ونتائجها(1):





حَيـاضَ الــَوتِ شـاصٍ أَو نَطِـيحِ
عَلـى القَسِـماتِ شـامِلَها الكُـــُوحُ


 $\qquad$

وَغــــــــادَرَ فَلْهِ
(1) الديوان، ص: 01.

دنون: أي الكلاب دنت من الثور. والكاذة: لـم مؤخر الفخذ. وللغابن: بواطن الأفخاذ عند الموالب ومعاطف

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الكريهة: الشدة في الربرب. }
\end{aligned}
$$

 الصّعّتين، والسمحاء مؤنت الأسحم وهو الأسود، أي بقرنين أسودين. والليط: قشر القصب والقناة وكل شيء
كانت له صلابة ومتانة.
(0) الشاصي: الني مات فارتنعت قوائمه. والنطيح: المنطح الناي مات بالنطح.
(7) الفلّ: القوم النمزهون، وهو يريد الكالاب التي بَت من نطحات الثور . والقسمات: الوجوه. والكدوح: الخدوشو.

اتَّسَمَت لوْحَة الصَّيّد بالحركة المتسارعة في الأحداث سواء في حركة القنَّاص نفسِه، أو
حركة سلاحه وكِلابه، أو حركة الحيوان المِِيد، وِمنْ ثَّ خَيَّرَ الشُّاعر الجِاهليُّ ألفاظاً تُصوِّر تلك الأحداث بُسسِّدة ما فيها مِنْ حرَّكة متتابعة ولحظات خاطفة، وكان لألفاظ البيئة الصَّامتة والمتحرِّكَة أثر كبير وحُضُور فَِّّال في تلك اللَّوْحات، بوصف تلك البيئة هي مَسْرَح الأحداث.

فامرؤُ القيْس يُصَوِّر - بالكلمات - جوادَه سريعاً، لا تتوقَّف حركته، يُُقْبل ويُدْبرِ، يندفِعُع قويَّا، ويُوالي الجِرْيَ، يقول (1):
كَجُلمودِ صَـخرِ حَطَّهُ السَيِيُ مِن عَلِ



ويقول المُرقَّش الأصْغر ("):
طوينـاهُ حِينـاً فْْـو شَـْزبٌ ملـــوحُ (")
غَــــَونا بصَـــافٍ كالعَسِــيبِ بُعنَّـــل

أســـيلٌ نبيــــلٌ لـــيسَ فيـــه مَعَابَـــةٌ

علــــى منْلِـــــه آتي النَّــــديَّ غُـــــايِالًا

ويَسْــــِقُ مَطْــرُوداً ويَلْحَـــقُ طـــارِداً
وبنظرة سريعة في الكلمات: (يسبق، مطرودا، يلحق، طاردا، يخرج، يجرح)، سوف
نتخيَّل فِعْل ذلك الجواد، وفاعليَّه في عمليَّة الصَّيَد، وكيف كانت سُرعته مُنْصِفَةً لصاحِحِه!

(「) بصاف: أي فرص صافي اللون: العسيب: طرف العسفة. والشزب: الضامر.

 (7) (9 يكر: يكسب ويصيد.

كِـلابُ ابنُ مُرِّ أَو كِـلابُ ابـنُ سِسنبِسِ (Y)

(๕) عَلحى الصَـملِ وَالآكـام جَـذوَةُ مُقـبِبسِ

فَصَـــَّحَهُ عِنـــــَ الشُُـــروقِ غُدَيَّــــةَ


فَـــــأَدبَرَ يَكســـــوها الرُغـــــــامَ كَأَنَّنـــــــا
وقال أوْس بن حَجَر (0):



كَرِهَــــتْ ضَـــــوَارِيهَا اللّحَــــــاقَ بِــــــهـ،


رابعــاً:
 ومشاهدها، وما فيها مِنْ حيوانات ونباتات وأماكن، وهذه الألفاظ التي قد نراها غريبية لبُعْدِنا عن استخدامها، كانت مألوفة في لسان القَوْم، وسُرعان ما تزول غرابتها، وتنكشف معانيها بالعوُدة إلى المعاجم العربيَّة، وقد وُظِّفت هنا فِّ سِياقات تتطلَّلُّها.
(1 الديوان، ص: ب • . .


بالصيد. والعِطرس: شجر أهمر الْنَّور؛ ويوين الكلابَ تضرب إلى الـمرة.
( ) والرَّغام: التزاب. والحمّم: ما غلظ من الأرض. والجَّوة: التُطعة من النار.
(0) الديوان، ص: r.
(7) ونفوسها ندبا: أي طلبها ليصدها عن نفسه.
(V) الشرة: النشاط الشديد. والروق: القرن.
(^) النقع: الغبار الساطع.
(Y) قَبـــلَ أَن يَظْهَ


ضَ (0)


وكان أبو دُؤاد الإياديّ يُكثر مِنَ الغريب في شِعره، وربَّا كان مرْجِع ذلك إلى أنَّهَ مِنَ
 ليست بنجْديَّة"(ل). ويف هذه اللَّوْحة التي رسمها أبو دُؤاد لواحدِة مِنْ رحلات صَيْده، ووظظَّن أحداثها لامتداح فَرِسه، يُطالعنا الغَريب بشَكْل مُلفت، يقول (^) :
نَ وَيــــــُ امِّ دارِ احـُـــــــاقِيِّ داراً (9)

 وَدارٍ يَقــــــــــولُ لَا لَا

نَتَجْنــــا حُـــواراً وَصِــــنـا حمـــــاراً


(1 الديوان، ص:

 اليابس
( () المليع: الصحراء لا نبات فيها. الدجن: المطر والغيم. الرشّ: المطر الثفيف. (0) (النفش: التشعيث والتغريق. (7) (الإجل: القطيع من الظباء والبقر الوحشية. الخيّط: جماءة النعام.



(.(1) العرار: صوت ذكر النعام، وصوت الأنثى: الزمار .





مَروحـــــــاً يُجاذِبنُـــــــــا في القِيـــــــادِ


 فَصــــــادَ لَنـــــا أَكحـــــلـل المُهـــقلتين

## ويقول أوْس بن حَجَر (^):




(1) الهجل: مطمئن بين جبلين. الصوار : قطيع البقر .
(Y) نغرثه باللجام: نكفه عن الطعام ليجوع. الغوار : المغاورة. (Y) السدفة: القطعة من الليل. أضاءت: نغذ فيها الضا (Y) الضوء.
(§) (الهلوك: المرأة تتهالك على الرجال، وسوارها قلق مضطرب لتنتيها وتخلعها. مضطمر : ضامر . (0) (0) مروح: نشط كثير المراح، القياد: الرسن. الإقورار: التصلب والإنخناء. (7) التليل: العنق. الخبار: الأرض المسترخية.
(V) الأجدل: الصقر، ولا أدري لم جعله فارسياً.

$$
\text { (^) الديوان، ص: } 79 .
$$

(9) غمازة: بئر معروف بين البصرة والبحرين. الزخارف: ذباب صغير تطير فوق الماء. وزخارف الماء: طرائقه. ( ( ) الثأد: الثرى والندى نفسه. والتراب الجعد هو الندي اللين. والقراطف: همع قرطفة وهي القطيفة المخملة.

إذا كان الترّادفُ - وهو استعمال ألفاظ غتتلفة تشترك في الدِّلالة على شيءٍ واحد ظاهرةً جليَّة واضحةً في الشُّعر ابلجاهليِّ بصفة عامَّة، فإنَّه قد شكَّلَ حُضُوراً قويَّاً في مشاهد القنْص، ومِنَ الأمثلة على ذلك: الكِلاب حيث نِكَدُها تَرِدُ باسْمْها الصَّرِيح حيناً، وأحياناً أخرى


تَرِدُ بأنماء مُتَعِلِّدة، وببعض صِفاتِا أيضاً.

مَا إنْ لَهُ غَيرُ مـا يَصْطَاُدُ هُخْتَسَـبُ (َ)
 ســهـماً فأَخْطــــأَه فيَ مَتْـــيهِ الـــنَّنَبُ

حــتى طـــويْن عيــونَ المـــاءٍ بـــارزةً



وكذلك يفعل ربِيعَة بن مقْروم، يقول (£):


غَريضـاً مِن هَـوادي الوَحش جــاعوا (7)





(1 الديوان، ص: 0 . .


(६) الديوان ، ص:
(0) بنو جلان: من عنزه وهم يوصفون بالرمي. الصل: الداهية، عطيفته: قوسه.


(^) الرهج: الغبار. التقريب: ضرب من الجري.









 وعين من الأعيان في لغة واححة، فإن كل واحد منهما يتضضي هالاف ما ما يقتضيه الآخر وإلا (1) لكان الثاني فضالًا لا يكتاج إليها







يقول بِشْر بن أبي خَزم("):




$\qquad$
(1) الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكريّ، علق عليه ووضع حواشيه، عمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية،

$$
\text { بيروت، ط1، } 9 \text {. . זم، ص:זr. }
$$

## ويقول النَّابغة النُّيُّينيّي():



وبــــاتَ ضَـــيْناً لأرطـــــةٍ وأبلـــــاهـ



 حــتّى إذا التَّـــورُ بعـــد النَّنْـرِ أمكنَــهُ ويقول النَّبغة الذُّبيانيّ أيضا (ث): :
طَوْعُ الشَّوامِتِ من خوفٍ ومن حَرَدِ
فارتـاعَ ِمـن صـوتِ كِــَّابٍ فبـات لـه






(r) أَشْلَى يُشلى إشالاء. وال: الأعشار: التُعع. والمشاعب: الشعاب.

$$
\text { (T) الديوان، ص: } 1 \text {. . }
$$


عُدُوُ البائت اذا بات بَا. والهَّرَّد: شِدَّة البرد.

(7) الديوان، ص: r.
(V) اللهق، بالتحريك: الأبيض، وقيل الأبيض الذي بيريق ولا مومة، صفة فِ الثور والثوب والشيب. والسراة: الظهر.
ننقاً: مجع نقاوة، وهو خيار الشيء. وقشب: جلى أي هو حايث الههد بالجلاء.

وهكذا في سائر مشاهد الصَّيْد، ينوِّعُ الشَّاعر البحاهليُّ في استخدام المصطلحات المترادفة، والأسماء والصِّفات، المنسحِمَة في أصل وضْعِها مع طبيعة البيئة، والمناسبة لتصوير الحدث، ووصْف حيوانات الصَّمد، أو أدوات الصَّائد، بل حتى في الكناية عن الصَّائِدِ نفسِهِ، وتحديد ملامِحه الجسديَّة، وتشكيل هيئته.
وهذا أوْس بنُ حَجَر يرسُم صُورةَ القنَّاصِ وهيئته هِذه المصْطلحات (1):
لِناموِيـــهِ مِـــنَ الصَّـــفِيحِ سَـــتـائِفُ


 ويطالعنا ابن مُقْبل بصورة قنَّاص آخر بمفردات مشابهة(؟):



 ونرى القنَّاصَ عند النَّابغة الجَعْديّ مِنْ خلال هذه المفردات: (0)
 طَيــلُ القَـرَا، عــاري الأشــاجع، مــارِدٌ (1 الديوان، ص: .
( الديوان، ص: الد
 مايوصف به القانص، وهو المراد هاهنا. والرّز : الصوت تسمعه ولا تدري ماهو، يريد صوت حركة ممار الوحش وأتانه.
(£) يغمز: أي يجس. والعجس: عجس القوس، وهو مقبضها الذي يقبضه الرامي منها. وفرع من الشريان: يريد قوساً

 (0) (الديوان، ص: •7.

وردت الشياطين.
(V) (V) هسر خفيف، يقول إذا تحركت قائمة من قوائمه غمنز بطنه وعضه فلا يزال يفعل ذلك حتى تسكن حركته ويموت وهكذا تفعل السباع، المعاني الكبير في أبيات المعاني، 1^\&/1.1 .

## 

 ويصِفُه امرؤُ القَيْس مُشمِّرا في بيداءَ لا يْرْحُها، يقود كِلابه وقد علتْه وبْرُةُ شعرْر، حتى شابَة بْضَ دوابِّ الفلاة(1):
 مُشَشَمِّرٌ عـن وظِيـِ السَّاقِ مُنْتِـــبُ (ث)
 وبناءً على ما سبق مِنْ شواهد، يُمُكن القول: إنَّ هذا المسْتوى اللُّويّ، له دِلالاته

 الألفاظ بعاقاتِ متناغمة فيما بينها، ليُكوِّنَ النَّسيجِ المتكاملَ للصُّورة ومِنْ ثَّ للنَّصِّ، وهذا ما ما سوف يقفُ الباحثُ عنْدَ أمثلةٍ له في المستوى التَّكَكبيّ.
(「) يقول: فذاك، الميْق أم هذا اللَّهق، وهو الثور من بقر الوحش. اللهق: الأيضض. والضّراء: الكابلاب. والوبرة يعني شعره. وذو الوبرة هو الصائد الذي هاج الضّراء؛ وهو قد ألِف قودَ الككلاب وجذهِّان قوله: (ييغي بكنَّ). أي يطلب الصيد بالكلاب. ومنتقب، أي مستتر لئلا يشعُر به الوحش.

## المُستُوى الترَّرِيبي:







 الخصوصيَّة الفنيَّة في الأعمال الأدبيَّة، والشِّعريَّة على وجه الخصوص(") .
 يكون الماً للمركَّب في الشَّيء، وشيء حَسَنُ التزَكيب، وتقول في تركيب الفصنِّ في الخاتم،
 الأسلوبَ لُغة من: "سَسَبَهُ الشيءَ يسُلُبه سَلْبْاً وسَبَبَاً، واستلبه إياه، والأسلوبُ بالضّبَّم، الفنّ، يقال: أخذ فلان في أساليب من القول، أي أفانين منه"(").

وأمَّا مفهوم التُّكيب في العمل الأدبيّ، فقد عرَّفَ الإمام عبد القاهر الجرجانيّ في حديثه عن النَّظم إذْ يقول: "اعلم أن ليس ((النَّظْمُ) الا أن تضع كلامكاك الوضع الذي يقتضيه (رعلم

 فصيحة)، إلا وهو يعتبر مكانَا من النظم، وحُسْنَ ملائمةِ معناها لمعاني جاراتها، وفضل
مؤانستها لأَخَواتها"(®).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر، بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ص: YVV-YO. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { ( ) ( } \\
& \text { (0) نفسه، ص: \&\&. }
\end{aligned}
$$

وقد فطن النُّقاد القدماء لأهميَّة التُّكيب بوصفه يمُّلّ خصوصيَّة للُغة الشِّعر، بالإضافة إلى
 وأوضاعها متنافرة وجدنا العين نايية عنها غير مستلذّة لمراعاهاها، وإن كان تخطيطها صحيحار، فكذلك الألفاظ الرديئة والتأليف المتنافر، وان وقعت بها الحاكاة الصحيحة فإنّا بحد السمع
 لمتضضى الحاكاة والتخييل، فلذلك كانت الحاجة في هذه الصناعة إلى اختيار اللفظ وإحكام
التأليف أكيدة جدا"(1).

وعليه، فإنَّ لُغة الشُّعرِ ليست بعرَّد علامات لُغويَّة تُطلْقَ على مُسمَّيَامَا، بقدر ما تُثِّل أسلوباً قادراً على إحداث تصْوير للجوانب الإنسانيَّة في اتسّساعها وعمقها، عن طريق استخدام
جميع طاقات اللُغة، فالشُّعر إدراكُ فيٌٌ بجسَّد باللُّغِة(؟).

وفي هذا المطْلب مِنَ المِّراسِِ سوف يتناول الباحث بعضَ الظَّوَّاهر التَّركيبَّة في مشاهد




 القنص، وظهر فيها القانصُ الَّني هو محور هذا البحث، وذلكَ باستقرائها ودِراسَة هيكلِها

 جماليَّات المعنى ودلالاته، لأنَّ المعنى هو الَّني اقتضى تلكَ الأساليب واستدعاهِاها، فعَمَد الشَّاعرُ إلى استخدامها دون غيرها في مواطنها.
(1) منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتعقيق، محمد المبيب ابن الخوجة، دار
 ينظر، شعرنا القديع والنقد الجديد، وهب روميَّة، ص:IV9 .

الأساليب الخَبَريَّة والإنشائِيَّة：
قبل أنْ يخوضَ الباحثُ في عرض الأساليب الخبريَّة والإنشائيَّة عُحاولاً تلمَّسَ دلالتها
الفنِّيَّ، قام بعمل بجموعة مِنَ الإحصائيَّات على عيِّنة مِنَ الشَّواهد المتعلِّقّة بصُورة القنَّاص،
 تتَّضحُ نتائج هذا الإحصاء．
إجمالي الأساليب التي حصرها الباحث KYY＝＝．．

الأساليب الإنشائيَّة
$\%$ 「ノノい＝ $4 \wedge$
تقسيم الأساليب الإنشائيَّة إلى
（ طلبيَّة وغير طلبيَّة ）

الأساليب الخبريَّة
$\% \vee \wedge, \Lambda \Lambda=$ ros
تقسيم الأساليب الخبريَّة إي
（ الميَّة وفعليَّة ）


في الإحصاء السَّابق قسَّم الباحثُ الأساليب الخبريَّة الواردة يف وصف القنّاص إلى （خبريَّة اسميَّة، وأخرى فعليَّة）، وقد كانت نتيجةُ الإحصاءِ على هذا النَّحْو ：
شَُّلت ابلجملة الخبريَّة الفعليَّة حُضُوراً قويّاً في القصيدة التي تناولت وصفَ الصَّائد، حيث
 الحركة، وهذا يتناسب مع لوحة الصَّيد المفعَمة بالأحداث والحرَّة، سواء كانت حركة القانص، أو الغُلام أو الرَّبيئة، أو كلاب الصَّيّد، أو الحيوان المراد قْنْصُه، أو أسلحة القنَّاص．









 لكاجبه بُعْنًاً عن الصَيَّد.

وقال أبو دُؤاد الإياديّ يصف حركة فريق الصيَّد (r):









 التنْص، ومنْ أمثنتها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص: Y. } \\
& \text { ( الديوان، ص: }
\end{aligned}
$$

## قول أوْس بن حَجَر（1）：

إذا لم يُصِبْ لحمـاً مـنَ المَحشِ خاسِفُ


فأوْس في وصفه للصَّائد هنا عحَد إلى الجملة الاسميَّة التي تفيد الثُّوت ليبيِّن مؤكِّدا أنَّ هذا الصَّائد ماكث مُلازم لقُترته． وكذلك قال المخَبَّل السَّعْديّ يصف قنَّاصاً مِنْ（بني عجل）ذا أسْهمَ، وصانع أوتار يختبئُ في ناموسه（）：
 ويثبِّتُ النّابغة الجَعْديّ أوصاف الصَّيَّاد بواسطة الجُمَل الاسميَّة كذلك（）：
 فَأَمْسَــى عَلَيْـــهِ أَطْلْــسَ اللْــوِن شَــاحِباً طَويــُ القَــرَا، عــاري الأشــاجع، مــارِدٌ أضْرُب الخَبر ：

وإذا انتقلنا للحديث عن أضْرب الخبر، فإنَّ الباحثَ قد قام بحرها بناء على نتيجة الإحصاء السَّابق، وين البحدول التَّالي بيان لأضْربِ الخبر ：
إجمالي الأساليب الخبريَّة \& \& = . . 1\%

وقد ذكر العلماءُ للخبر ثلالة أضْرُب، وهي:

أولاً: الخبر الابتدائيّ(1): وقد شكَّل الخبر الابتدائيُّ حُضُوراً قويّاً في لوحة الصَّيْد، حيث
 لوحة الصَّيّد. ومِنْ أمثلته قول الأعشى واصفاً أحد القنَّاصين ():

 يتحدَّث الأعشى في البيتين السَّابقين عن صائد محترف عابسِ الوجهِ، قد أفنى كِلابَه الضَّارية كثرةُ الملاحقة للصَّيْد، وطول سيره جها في طلِبه، وظلَّ هذا القنَّاصُ فهارَه متوارياً بالِّمال العريضة، وبصغار الكُثبان. ومْ يلجأ الشَّاعر في إخباره عن هذا الصَّائد لأيٍِ مِنْ أساليب التَّوكيد.
 التَّوكيد بأسلوب القَصْر (النَّفي والاستثناء)، يقول زُهير بن مسْعود في لوحة مِنْ لوْحات الصَّيْد (ध) :
 وَذو قُـــــترةٍ أَقْ يرصُلُ الشَّاعر مشهلاً لقانص كَمَنَ في قُترِه التي اعتنى بخدمتها وصنعَها لتكون مخبأه الَّذي يخنتال منه الصَّيْدَ ويرصُد للحُحُمر الوحشيَّة، ويصوِّر عن طريق الاتِّكاء على أسلوب القَصْر
(1) وهو ما كان الخبر فيه خالياً من المؤكِّدات خلنوِّ ذِهن المخاطب من الحكم النَّني تضمَّنه الخبر، كقولك: جاء زيد. (Y) الديوان، ص: (Y) (「) وهو الخبر الَّذي يكون فيه مؤكّدّد واحد، لأنَّ المخاطبَ يكون في هذه الحال متردِّداً في الحكم، طالباً معرفة اليقين،

$$
\begin{align*}
& \text { فيلزم التَّكَيد له بإحدى أدوات التَّكّكيد. } \\
& \text { منتهى الطلب، } 9 \text { /\& ه. }
\end{align*}
$$

(ما و إلّاً) بعضاً مِنْ ملاعحه النَّفسيَّة، فهو متأرِّقٌٌ جفاه النَّوُمُ إلّا مِنْ غَفَوات يسيرة.
التوَّكيد بـ(أنَّ)، قال عَبْدَة بن الطَّبيب يصف حال قنّاص باكرَ ثوْرا وحشيَّا(1): كَأَنَّـهُ مــن صِــالاءِ الشــمسِ مَـمْلُولُ


ولعلَّ الشَّاعر هجذا التَّوكيد قد كَشَفْ أثنرَ المكابدةِ التي نالت مِنْ هذا القنَّاص البائس حين

التَّوكيد بـ (قد)، يقول امرؤُ القيْس (Y):


أفاد امرؤُ القَيْس مِنْ خلال التَّأكيد بـ (قدْ)، الفخرَ بكثْرة خروجهِ في طلب الصَّيَّد،
ومباكرته له.
ثالثـاً: الخبر الانكاريّ("): وهذا اللَّون مِنْ أضْرُب الخبر اجتهد الباحث في استقصائه، فكَمْ يقف إلّا على القليل منه، حيث شكَّلت نِسبَة حُضوره (\% (\%) OV)، وهي نسبة قليلة لا تكاد تذكر، مقارنة بغيره مِنَ الأساليب.

ومِنْ أمثلته قول أوْس بن حَجَر (\&):

ففي البيت السَّابق بلأ الشَّاعر لاستخدام أداتين مِنْ أدوات التوكيد، وهما: (قد - أنَّ)

 تحقيق بُعْيَتِه، وإشفاقٌ منهُ على وحلى حاله.

.V. الديوان، ص: (₹)
وقال الأعشى(1):




 بكَكِّ مِنْ: (أنَّ - قَدْم). التَّقديم والتَأَخير :









 بالطَّام . يقول (T):


(1) الديوان، ص: ا (1).
(Y) دلائل الإعجاز، ص: 1-1.
(「) الديوان، ص: ־٪.

غَريضـاً مـسن هَـوادي الــوَحش جــاعوا




فالشَّاعر أراد أنْ يُقْصُر أملاك هذا القنَّاص في قوْسِه ونبْلِهِ فقط، فقال: (عَطيفَتُهُ وَأَسهُمُهُ
 إلّا بهذا التَّقديم. بالإضافة إلى ما يُّدثـثه هذا التَّقديم مِنْ محافظة على النَّنَّم.

 ويقول الأعشى (1):
حَـَّىَّ إذا ذَرَّ قَـرْنُ الشَّهُمْسِ أَوْ كَرَبـتْ أَنْ


 ذُو صِـبْيَةٍ كَسْــبُ تِتْـَكَ الضَّاريات هَكـمْ

هذا الصَّائد الَّذي يُصَوَرْه الأعشى، خرج قانصا يُغْرِي ثمسةً من كِلابه بطلب ثورْ الوحْش، وقد عقد الأملَ على هذه الضَّوّاري، أنْ تأتِتَه بالكسْب لصبْتِيته الَّذين حالفوا الفقرَ



 ويْ ذات المنْهجرِ، جمال فيُ التَّصرُّف ببناء اللُّغة في قوله: (كَسْبُ تِلْكَ الضَّاريات لَكُمْ)، قبل أنْ يستأنفَ حديثَه عن وصف حالمم، وهذا الاعتراض النَّني حرص الأعشى على تقديهه،
 حرصَ الصَيَّاد على تخصيص ما تكسَبُه ضِراؤُه لبنيه.

[^5]وقد لاحظ الباحث أنَّ أسْلوب القَصْر وُجِدَ عندما أراد الشَّاعر أنْ يصفَ حال القنَّاص
 وهي: النَّفيُ والاستثناء.

يقول عبد القاهر الجرجايّ" عن القَصْر بالنَّني والاستثناء: "ؤأما الخبر بالنفي والإثبات نو ما هذا إلا كذا وإن هو إلا كذا فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه، فإذا قلت ما هو إلا مصيب أو ما هو إلا غخطئ، قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته" ("). ويؤِّد الدُّكتور محمَّد أبو موسى على قيمة التَّصْر وأثره فين تعزيز معنى التَّكَيد، فيقول: "وهذا هو رأس الأمر في هذا الطريق فلا يأيت إلا في المعنى الذي يكتاج إلى فضل تقرير وتوكيد؛

وبيان وجه ذلك لا يدرك إلا بالتعرف الواعي الفطن على طبيعة المعنى، وبجرى السياق"("(ّ). ومِنْ أمثلة القَصْر قول النَّابغة الذُّبيانيّ (غ :
عَــارِي الأشــاجع مـن ثُنَّـاصِ أَمْنَــارِ

مـــا إن عليــهـ ثِيَـــابُ غـــيرُ أطْمــارِ


طـــولُ ارتـــال بهـــا مِنـــه وتَسْـــيَار
يَنــعَى بُُضْــنٍ بَرَاهـــا فـهـي طَاوِيَــة

فالقنَّاص نيل البِسْم، يسعى طلباً للرّزّق، ومعه كِلابه، والقَصْر فيْ قوله: (ما إنْ عليه ثياب غير أطمار)، والمخاطب غير منكر لحال ذلك القنَّاص المتكسِّب، وإنَّا أراد الشَّاعر أنْ يصفَ
 هو المقصور عليه، والطريق المخصوص هو أدوات القصر، والمراد بتخصيص الشيء بالشيء إثبات أحدهما للآخر




$$
\begin{aligned}
& \text { السابق، ص: 9- } \\
& \text { (Y) دلائل الإعجاز، ص: ITV }
\end{aligned}
$$

هيئته الماثلة أمام عينه، وهي هيئة تثيرُ الشَّقفة منَّا يعانيه مِنْ فقْر وبُّنس، فليس لديه ثياب تستره إلّا

 إحساساً عميقاً، جعله يصوغه صياغة مُؤَّاّدة مقرَّرة، ولو قيل إنَّ ذلك للردِّ على حال المخاطب،
 ويقول امرؤُ القيّس (r):


وَتَــــــرِه

 $\qquad$



الـــــــــوَحشُ واردِةً $\qquad$ ـد أَتَت $\qquad$
وضِ أَو عُقُــــــــرهِ
,




حَجَــــــرهِ

 $\qquad$


وهو أيضاً يصف قنَّاصاً متكسِّبا، ويصف براعته في الرَّمي، لأنَّ تلك هي مهنته الوحيدة
التي تجلب له القوتَ لكي يعيش، والقَصْر في قوله: " ليس له غيرها كسْـبٌ على كبره "، ولمٌ

 بالصَّيْد، وسِهامه كلظيِّ الجِمْر، وبراعتـه في الصَّيْد أتـت لأنَّه شـديد الحاجـة إليـه، ولأنَّ فيـه مطعَمَه الوحيد، وإلّا مات جوعاً.

$$
\text { (1) يُنظر، دلالات التراكيب، د. عمدل عمد أبو موسى، ص: } 71 \text { ا. }
$$

( الديوان، ص: זY IT.
ويقول امرؤُ القيْس كذلك(1):

 ومُرْرَفَـَـاتٌ عَلَسـى أَنْـَنَاخِهَا الْعَعَــبُ
 ســهماً فأَنْطـــأَه في مَشْــيهِ الـــنَّنَبُ
 والقَصْر في قوله: (ما إنْ له غير ما يصطاد مكْتسب)، وهو كسابقيه لا ينظر فيه لحال

 سوف يكون شُشُوره برارة الفَشَل، وضياع الأمل أشدُّ. إيجاز الحَذْف:

وقـد وجــد الباحـث أنَّ هـذا الضَّرب لا يكـون إلّا عنــدما يـرَى التنَّاصُ الصَّيّْد، فيلجـأ الشَّاعر إلى الحذف.
يقول أوْس بن حَجَر (ّ):


 به، فجاء الكالام مبنياً على الحذف، لأنَّ الحال لا يقتضي إتمام الكالام، ومشهد المطاردة بين
الكِكاب والصَيَّد مشهُهُ سريٌٌ وحاسمٌ.


(1 الديوان، ص: 0. .

(r) الديوان، ص: با بر
(๕) (\%) الديوان، ص: 99.
 علــى قـــدرٍ شــثنُ البنـــانِ جُنـــادفُ مــنَ اللّحــــ قُصْـرَى بـادِنٍ وَطفــاطِفُ
 هَـــارٍ لُــؤامٍ فَهْْـوَ أعْجَــنُ شـــــارِنُ
 مُعــاطي يَــدٍ مِـن جَّهَــِ المــاءِ غــارِنُ وللحَـــنِ أَحْيانـاً عـنِ الــنّفسِ صَـارِفُ


صـــدٍ غـــائرُ العينـــينِ شـــَّقَ لحمَـــهُ
 مُعَـــــاوِدُ قَتْــــل الماديــــــاتِ شِــــوَاؤهُ قصــيُّ مبيــتِ الليـــلِ للصَّـــيدِ مُطعــمٌ


 فَمَــــرّ النَّضِـــــيٌّ للـــــــنّرَاعِ ونَهـــــرٍْ فَعَـــــِّ بِإْهُـــــامِ اليَمـــــينِ نَدَامَـــــةً والقانص هنا فقير مسكين، قد أعدَّ للصَّيْد عُدَّته وبات يرْصُلُه مِنَ اللَّيل، ولمَّا رآه أمهلَه حتى يقترب ليُمَكِّن منه السَّهمَ، ولما قرب الصَّيْد بُنيَ البيتُ على الحذْف (فَأَمهَلَلُ حَتّى إِذا أنْ كَأَنَّه)، والتَّقدير : فأمهله حتى إذا اقترب كأنَّهَ معاطي يلٍ مِنْ جمَّة الماء غارف، وجاء الحذف هنا في لخظة رؤية الصَّيْد التي يريد فيها القنَّاصُ إطلاق سهْمِه، وهو يصوِّر حال العَجَلَة وسُرْعَة التَّدبير التي يقتضيها واقع اللَّحْظة، ويُ هذا الحذف دلالة على أنَّ الحدث لا يقتضي الإكثار مِنَ القول، لأنَّ الصَّيْ ينْفُر مِنْ أدنى شيء، وفيه كذلك مراعاة للسَّامع فإنَّ نفسَه تتوقُ إلى معرفة ما بعد هذا الاقتراب، هل أصاب السَّهُمُ المدفَ أم أخطأ؟ ولكنَّ المفاجأة هنا أنَّ السَّهُم مْ يُصِبْ برغْم اقتراب الهدَف! فعضَّ الصَّيَّاد إبهامَه مِنْ فرْطِ نَدَمِه. الأساليب الإنشائيَّة(1):

ليس هناك أيٌّ صلة بين المعاني اللُّوية للفظة الإنشاء والمعنى الاصطالاحيّ لما، مِنْ وجهة
(1) الإنشاء: هو كلام لا يَتمل صِدقاً ولا كَذباً لذاته وقد سمَّاه القزويئٌٌ (إنشاء) وسمَّاه السَّحَّاكيُّ (طلباً)، والتَّسميتان

 هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، . . . זم، ص: 0 ع ا. أمَّا القزويني فيقول: "الإنشاء ضمرْبان: طلَّب وغير طلَب، والطَّلب يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطَّلب لامتناع تحصيل الحاصل" الإيضاح في علوم البالاغة، الما للخطيب القزويني جـلال الدين عممد بن عبد الرممن، شرح وتحقيق عمـد عبد المنعم خغـاجي، مكتبة المعارف،


نظر الدُّكتور أحمد مطلوب، مع أنَّ العاقة بين المعنيين اللُّويّ والاصطلاحيّ لكلمة إنشاء



 ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابهه"، واعتمدوا على هذا المثنى حينما فصلوا بين الين الينر
 خارج تطابةه أو لا تطابهه أو لا يكون لها خارج. أما الأول هو الخبر، والثاني هو الإنشاء"(1).


 وينقَسِم الإنشاء إلى نوعين ها:
1- الإنشاءاء الطلبيُ:

## (الأمر، والتُّهي، والاستفهام، والتَّمني، والنّاء).

وقد تنؤَعت الأساليب الإنشائيَّة داشل لوحة الهيَّدّا، ونااحظ أنَّ أسلوبَ الأمر قد



## يقول أبو دُؤاد الإياديّ"):








 وتا الأمر أساليب إنشائئَّ أخرى مثل: (النّداء، والاستفهام، والنَّهي)، إلَّ أنّا لا تشگِّل حُضوراً كبيراً فِّ مشاهد الصَّيَّد. وبِنَ النّداء تولُ الأعشى ("):




 سُرعة التُّصرف، واختار حرف (الفاء) الَّني يدلُّ على التَّزَيب والتُّعَيب؛ لأنَّ لموقف هنا موقف سريع يكتاج إلى المبارة ولمبادأة.
( ( ( )

## ومن الاستغهام، قول أبي دُؤاد الإياديّ (1):

ونــــارٍ تَوَقَّــــُ بالليــــلِ نـــــارا؟


والقصيدة قيلت في ختام رحلة صَيْد، كان أبو دُؤاد قد امتدَحَ فيها فرَسَهُ مططوّلا، وخلص
 رجولةً، وشجاعةً، وكَرْماً.

والاستفهام في غالب صُوره "يمحل إلى جانب معناه الأصلي معاني أخرى، وقد تكون
هذه المعاني أكبر وأهمّ منَ المعنى الأصلي"(؟).

فهذا بِشْر بن أبي خَازم، يستخحِدُ الاستفهام في حوار داخليٍّ ذايِّ - كما يراه الباحث
 وقدرتَه على مواجهة الأهوال، فيسأل ويييب! يقول("):

غِـبَّ الوَجِيـفِ إذا مــا أرْقَقـتُتْ تِـــُ
أذلـكَ أَمْ تِلْـَكَ؟ لا، بَـل تِلــكَ تَفْضُـُلُهُ
وقد يستخدم الاستفهام للدّلالة على معنى التَّمني، وهذا كثير في أساليب العرب، ومنه في قول اللهُ تعالى على لسان الكفَّار يوم القيامة: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُّ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يُقُولُ

 ومِنْ أمثلته في هذه الدِّراسة قول كعْب بن زهُهَيْر يصف قانصاً يتربَّصُ بالحُمُر الوحشيَّة،



(1 (1 الديوان، ص: זor.


$$
\begin{aligned}
& \text { ( }{ }^{(1)} \\
& \text { (६) الأعراف، الآية: (Y) } \\
& \text { (0) الديوان، ص: } 7 \text { (1. }
\end{aligned}
$$



 وينَّسِمُ الإنشاء غير الطَّبِيٌّ إلى:

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { r- r- أفعال المدح والذدٌّ. } \\
& \text { r-r } \\
& \text { \&- أنقال الرَّجاء. } \\
& \text { - - ص- صيغ العقود. } \\
& \text { 4- ربَّ وكمْ الخاريَّة. }
\end{aligned}
$$





 ويقول الأستاذ أحمد مصطفى المراغي: "والذي يهتم البليغ بالبحت عنه هو التسم
 الطَّبي). " (ه)
ومثل هذه الأساليب الإنشائَّةّ غير الطُّلبية لا تشگِّل حُشُوراً كيراً في لوحات الصيَّد، فَمِن خالال الإحصاء بِلغت نِسبُّها (7 \&, - ا\%).

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر : علوم البلاغة، ص: }
\end{aligned}
$$

ورمنُ أمثلة الأساليب الإنشائيّة غير الطَّلَيبَّة ول أبي دُؤاد الإياديّ"():
إِيّْ حاراً $\qquad$蚛 $\qquad$



 (دار الحُذاقّي) هي دار الشَّاءر وقومه.



 بعد أنْ وصَّهُ وأتى على شيءٍ مِنْ مهاراتهِ هِ يْ استخدام سِلاحه:


وقد لاحظ الباحث مِنْ حلالل الإحصاء غلبة الأساليب الخبريَّة على لوحة الصيَّد،


 الصيّده، أو لزمانه، أو للحيوان اللصيد، أو لمشاهلد الصرّاع)، والأساليب الخانريَّة أنسب







الجاهليِّ على التَّويع في صناعة جُمَلِهِ بين الخبر والإنشاء، ولعلَّ هذا يُعِلّل تنوُّع الأوصاف اليو






المتكسِّب البائسِ، والفارِِس المُتْتُرِي.



 أولاً: التُتْنْيه:




البشريَّة جميعاً"(1).





أنيّا عن منزلته بين علوم الباغة، فيقول أبو هلال العسكري: "والتَّبيه يزيديد المعنى
 منهم عنه" (5).


$$
\begin{align*}
& \text { ( } \\
& \text { الصناعتين، ص: K६ケ. }
\end{align*}
$$





 وقلَّما أكثر منه أهد إلا عثر |((ب) .












 الفكر -لأسباب عقائدية- يتَّسم بالعافظة والانضباط، وسيطرة العقل" (غا لـ


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المثل السائر، (Y)/1 (Y) }
\end{aligned}
$$

مُعْتمدا على التَّتبيه ـ لون الصَّائد، وجَسَدَه، وحرَّكَتَ، وحالتَه النَّفسيَّة، وكذلكَ صوَّر أسْرْتَه، وسِلاحَه، وأدواته، بالإضافة إلى حيواناته، والحيوان المَصِيد. فالأعشى يصف لون القنّاص، في قوله(1):






بَنَــــــاهُنْ مِـــــنْ ذَلاَنَ رَامٍ أَعَـــــــَّهَا
فَلَمّـــا عَفَاهَــا ظَــنّ أنْ لَــيسَ شـــاربِاً
وَصَـادَفَ مِــلَ الــنّئُبِ فِ جــوْف قُتَرَة

في البيت الأخير ثنَّه الأعشى القنَّاصَ بالذِّئب، وقد خصَّ الذِّيب لعدَّة أسباب منها:

 جُلَّ أوصاف التنَّاص في هذا التَّشبيه. وقال بِشْر بن أبي خَازم يصفُ قانصا شنَّهَهَ بالذِّئب في لونه( ${ }^{\text {(r) }}$


فقد ألحق المنبَّه (القنَّاص) بالمشبَّهِ به (سرحان، وهو الذِّئب) بآداة التَّشبيه (الكاف) وذكر وجه النَّبَ، وهو اللَّون (أغبر). وشبَّه عْبَدة بن الطَّبيب أيضاً الصَّائد فيَ لونه بلون الذِّئب فقال (ّ)


## يَتْـبَعْنَ أشــعث كاليِّـرْحَانِ مُنصَـــِتاً

وقال أيضاً: (צ)



$$
\begin{aligned}
& \text { (ا الديوان، ص: اY الد } \\
& \text { (الديوان، ص: §. } \\
& \text { ( الديوان، ص: § } \\
& \text { (؟) نفسه، ص: 77. }
\end{aligned}
$$


ويُصوِّر الأعشى ضآلة جَسَد القنَّاص فيقول('):

فألحق المشبَّه، وهو الصَّائد بالمشبَّه به، وهو (القناة) بأداة التَّنبيه (مثل)، ووجه الشنَّبه هو
النَّحافة والضَّآلة.
ويقول حُمَيد بن ثورْ الهلاليّي"):

يُصصوّر هُمْيّد في البيت السَّابق صائداً وبيته، فيشنبِّه الصَّائد الدَّقّيق الجسد في بيته ببيت
 بعيدان مِنَ القشنّ لتعقِّيه عن النَّاس.

ويصوِّر امرؤُ القيْس حركة غُلام القنَّاص المترَفَ بأكثر مِنْ صُورة بواسطة التَّشبيه في

وقــد أَغتــدِي قَبــلَ العُطــاسِ بِمَيَــلٍ



 تَـرى الــُّبُبَ مِنـهُ لاصِـقاً كُــلَّ مُلصَـقِ فالصَّائد المتزف يخرج ومعه ربيئتُه ينظر الصَّيد مِنْ مكان مرتفع، حيث يخْمنُ ويسترُ
 (1) الديوان، ص: YV9.
( د ( ${ }^{(Y)}$

القش تعميه عن الناس. النبع والضال: أششار .
الديوان، ص: IVY.

ومأواها شَجَر الَضَىَى



سائرَ جَسَدِهِ بالأرض تَنّْياً عن الميوان، بالثُّراب.
وقال الأعشى (1):






 والفتْكُك به والدُّرْبَت علئه.
ويُصَوْر ننا الأعشى حركة الصَّائد أيضاً فِّ قوله("):



ويقول كعْب بن زُهَير مُصَوِّراً حالة الصَّائد النَّنسيَّة فيقول(1'):

إِذا لَم يُصِسـب صَـيداً مِـنَ الــوَحشِ غــارِمُ $\qquad$





 فيكنفي الباحث بَذه الأمثلة، وما تُّت الإشارة إليه مِنْها فِي مواقع متنرّرّة مِنْ هذه الدِّراسة. ثانياً: الاستعَارة:





الشَّحاعة العظيمة، وكالمستحيل أو الممتنع أنْ يعرى عنها"((ّ).




لكانت الحقيقة أولم منها استعمالاًا (5)

والاستعارة فِ جوورها تعتمد على فنِّ التَّشبي،، ولكَّهّا أقوى أثرا فِّ التَّخييل منه، وأبعد


 والاستعارة فِّ اللُٔغة: "من قولمه، استعار المال طلبه عارية. واصطالاماً: - هي استعمال اللَّفظ


 وهو (اللَّفظ المنقول)"("(5).













 (Y) أسرار البلاغة: (YV.
(
 (0) الديوان، ص:

فالاستعارة فِّ قوله (كأس الموت) وهي استعارة مكنيّة، حيث شينَّه المؤت بشرابٍ






 $\qquad$ خَنِّهُ



- فهو قنَّاص قصير القامة ذو ثياب خَلِقة، وذلك يساعده كثيرا على الاختباء، وهو أيضاً - سريع، فإذا مضَت الومْش مضَى وراءها، والاستعارة فِّ توله: (فيسقيها الزُؤامام)،

 مبُلْغ، وقد عبَّر بالفعل الضضارع ليرينا المدث متحجدِّداً ماتلاً أمامنا.





 في إظهار بشاءته.

[^6]
## ويقول أبو ذُؤَيْب الهُذليّ(1):

فــي كَـنِّهِ جَــنْ









 فَــرَمى فَــأَلحَقَ صــاعِدِيًّاً مِطحــراً



والأبيات جاءت ضِمْن عينيَّة أبي ذُؤيب التي يرثي فيها أبناءه الخمسة، ويُعزِّي نفسَه
 أرض خِصْبَة كثيرة الماء، ثم جفَّ الماء وذهب الخِصْبُ، فأَخذ الفَحْلِ يسوقها إلى مورد ماء جديد، وكان بجانب الماء قنَّاصٌ ختبئٌ حَخِر ينتظر ورودها، فأردى إحداها ثما أخذَّ يرميها تِباعاً حتى أرداها.
والشَّاهد قولُه: (ونميمة)، حيث شنَّهَ الصَّوت الحنفيَّ الَّنّي سمعته الأُتُن مِنَ الحركة الحفيفة
 على سبيل الاستعارة النَّصريَيَّة، والرِّيّاح هي التي نقلت تلك النَّميمة، وهذه الاستعارة فيهِا مِيْنَ

 فينَّرِّ الآخرَ وتتجافِ النُّنُوسُ

 وصف مشهد الصَّيْد: (فَنَكِرنَهُ، فَرَمى، فَبَدا لَهُ، فَرْمى، فَأَبَدَّهُنَّ)، والفاء يفيد التَّزَّيب
 فنفرت، ولمَّا رأى الصَّيَّاد ذلك عجَّل بالرَّمي فأصاب إحداها، ثَّ أَخذَ سَهْما آخر على وجه

[^7]السُّرعة، فأصاب أخرى، ثَّ ثالثة، وهكذا حتى أردَاها كلَّها، وهذا المشهد السَّريع لا يواكبُه إلّا العطْف بحرف الفاء. ثالثاً: الكِنايَة:

وهي واحدة مِنْ أهمِّ وأشهر الأساليب البالغيَّة، التي تغنَّن الشُّعراء في اعتمادهـا - تلقائياً - والإبداع فيها. والكناية في اللُّغة مِنْ: "كَنَى به عن كذا، يَكْنِى ويَكْنُو كِنَايَة: تخَلَّمَ بمَا يُسْتَدَلُّ
 المعجم الوسيط: "كنى من كذا بكذا. فهو كان.. والكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصليّ لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته، وهي أنواع: كناية عن موصوف، وكناية
عن صفة، وكناية عن نسبة صفة لموصوف" (Y) .

وين هــا الإطـار بنــُ مَفْهـوم الكنايـــة عنــد أبـي عبيــدة مفهومـاً لُغويـاً، ومعنــاه السِّـتر والخفاء (ّ)، ولا يختلف هذا المفهُوم عندَ الجاحظ كثيراً، وقد افرد لمذا الفنِّ باباً خاصّاً في كتابه الحيـوان( )، وين البيـان والتَّبيـين يعرض للكنايَـة في قولـه: "ومـن البصر بالحجــة والمعرفـة بمواضع الفرصة، أنْ تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طريقة"(ه) . أمَّا المبرِّد فيقول: "الكالام يجري على ضروب، فمنه ما يكون في الأصل لنفسه، ومنه مـا يكنى عنه بغيره، ومنه ما يقع مثالً فيكون أبلغ في الوصف"(').
وهـه المعاني اللُّغوية تَشِي بالمفْهُوم الاصطلاحيِّ الَّذي يتجلَّلى عنـد الإمـام عبـد القـاهر الجرجـانيّ، حيـث يقول: "المراد بالكناية ههنـا، أن يريد المتكلم إثبـات معنى مـن المعـاني، فلا يذكره بـاللفظ الموضوع لـه في اللُّغة، ولكن يبيء إلى معنى، هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ إليه، ويْعله دليالً عليه. مثال ذلك قولم: ((هو طويل النّجاد) يريـدون طويل القامـة، و((ركثير

$$
\begin{aligned}
& \text {. A. Y / Y Y المعجم الوسيط، (Y) }
\end{aligned}
$$


 الحيوان،

$$
\begin{align*}
& \text { ينظر : الفنون البلاغية في بيان ابي عثمان: الدكتور علي العماري، بممع البحث العلمي، \&o. } \tag{7}
\end{align*}
$$

رمـاد القـدر) يعنون كثير القِرى؛ ويْ المرأة (رنؤوم الضُّحى)، والمراد إفـا مترفة، يخدومـة، لمـا مـا

 القامة إذا طالت، طال النّجاد؟ وإذا كثر القِرى، كثر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة، لما من يكفيها أمرها، ردف ذلك أنْ تنام إلى الضحى؟"(1)"

وقد حـَّدوا مفهوم الكناية الاصطلاحيّ البلاغيّ فهي: "لفظ أريد به غير معناه الذي وضع له، مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من أرادته - نو : (رزيد طويل



المعنى الحقيقيّ" ('().

وقد استطاع الشُّعراء ابلجاهليُون إبراز ملامح القنَّاص( نقيرا بائساً، أو مُتْرفاً فارساً)، مِنْ
 أحوالَه، بِجُد هذه الصُّور تدُور فيُ فلَك واحد: (الفقر، الحرص على الصَّيَّد والمهارة في طلبهُ،

عَمْرو بن قَمِيئة(؟):


 لحماً طريّا).
فقوله: (طِّمل يمان)، كناية عن (موصوف) وهو قانِصٌ فقير سيئ الحال مِنَّ اليَمَن، كما



وقد استعمل الصُّورة الكنائئَّة في البيّت مرَّيّن فيْ قوله: (أَخا قَنصرٍ)، وهذا كناية عن

 بالفَقُر .

## وقال عَمْرو بن قَيِيئة أيضاً ("):




لَكانــــــا عِنـــــــَها حِتنَــــــينِ سِـــــــا



فَلَــو لُطِمَــت هُنــاكَ بَــذاتِ تَمـسِ
وَكـــــــانوا واثِقــــــــينَ إِذا أَتـــــــــاهُم

والكناية المتتابعة في الأبيات صوَّرت لنا حال ذلك القانصَ عندما خَسِرَ الصَّيَّد، (وراحَ


 (لطمت هناك بذات خمس)، كناية عن النَّدم الشَّديد الَّني أصابَم بسبب خسارة كاسِبِهم.
 مِنْ حيث تحديد هيئة وقوَّة القنَّاص، قول ابن مُقْبِّل يصِفُ ملازمة الصَّائد لـرُنرْتِه التي لا بديل له عنها (أخي قنص)، ويصوِّر دقَّة جَسَدِه (خخيّ الشَّخصر) (ّ)

 ,

(1) منتهى الطلب، V/9.
( الديوان، ص:


وقال أؤس بن حَحَر يرشُم مالمحَ قانصٍ يكابِدُ فِّ طلب قوته هِنْ صيْد الوحْش،
ومبيعها كنايات صِفات (1):




 وقال النَّبغة النُّبيانيّي("):





وهي كذلك كنايات عن صِفات.







وقال امرؤُ القيّس واصفاً - بالكناية - ملامحُ القانصِ، وتخنِّي، وحاجته للصَيَّد (1):

وبالكناية وصفَ لِبيد بن رَبيعة مظهْرَ القتّاص واحترافه( (Y):
شَسـئنَ البَنــانِ لَدَيــــِ أَكُُـبُ جُسُــرُ


وقال أيضا يصف قانصا يُمضي جُلَّ حياته في القفار، مُمْتَمِداً الكناية(ث) :

وقال كعْب بن زُهَيْر مُصَوِّرًاً هيئَةَ القنَّاص بالكناية(\&):

وكنّى الشَّماخ بن ضِرار عن مهارة الصَيَّيَّا، وأكد فقرَه في قوله(0):

 ووصف الشَّماخ كذلك فقرَ الصَّيّاد مِنْ خلال ملابسه بواسطة الكناية(V):

 عَجُــــــــوَّةٌ
 وقال أبو ذُؤيب مُصوّرا - بالكناية - قوَّة القتَّاص وهيئته، ومداومته للصَّيّْه، (ذو مرَّة) (A) :




## 

واستخدم صَخْر الغيّ الهُذليّ الكناية في صِفَة القنّاص ومهاراته(1):
إِذا ســـامَت عَلـــى الـــمَّلَقاتِ سَـــامَا


وإذا انتقلنا إلى الشَّواهد الشِّعريَّة التي تناولت الصَّائد المتزف، بنحُ اختالافاً في الصُّور
 أمثلة ذلك قول زُهيرْ بن أبي سُلْمى (r):


 فقوله: (لا نخاتله) كناية صِفَة عن الظُّهور وعدم التَّحفِّي، فهذا القانص الفارس لا




 طِــرادُ الهَـوادي كُــلَّ شَــأوٍ مُغَـرِّبِ
 ولكـنْ نُــادي مـن بعيــدٍ: ألا اركـبِ !


وممَّا سَبَقَ يمكننًا القوْل:

أولاً: استطاع الشَّاعر الجاهليُّ فيُ تصويره لميئة القنَّاص في مشاهد الصَّيد أنْ يصوَّرِ لنا ضربين مِنْ هيئة القنَّاص. ويكثل الضَّرب الأوَّل: صُورة القنَّاص المتكسِّب، وهي صُورة مروِّعة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح أشعار الهذليين، 197 (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الديوان، ص: مه. }
\end{aligned}
$$

تحمِل فيُ طياهَا ملامح إنسان بائس، رثِّ الميئة خَلْق النِّاب، ناحلَ الِمَدَ، غائر العينين، سوَّد
 حياته وحياة أسرته، في دلالة على طبيعة انتمائه الاجتماعيّ، ومنْ ثَّعلَّلى عُسْرِ ظُروفه في بيئنه
 في حين تظهر الصُّورة الأخرى لقنَّاص مُّرْف، وهي صُورة مناقضة تماما لميئة القنَّاص
 ملامح ذلك الفارس، الَّذي يقصلُ الأرض المعشِبَبَة ذات الزُّهُور الفوَّاحة، متباهياً بقدراراته في طرْد



 بعد أنْ يرسلوه لاكتشاف القنائِص.
 أنَّ الباحث قد لاحظ في تتُتُّه للصُّور البيانَّيَّ المتعلِّقة بكلا الصَّأئديْن، أنَّ الفقير منهمها قد استحوذ على حيِّز كبير مِنْ تلك الصُّور، فهيئته ولونه وقوَّة بدنه وفقره، وصورة أبنائه وزوجته







 واضحاً بيّنّاً، وتأتي هذه الصُّورة في أكثر الصُّور البيانيَّة التي تتمنَّل في: التَّنبيه، والاستعارة والكناية"(')، وقد سبق بياها.
( (1) الكتابات والنقوش الشعرية في الأندلس: إسالام رييع عطية، ص: بـــ

# وأمَّا الصُّورة المركَّبة: 

"وهي الصُّورة المؤلَّفة من توالي عدَّة صُور مغردة في هيأة متناسقة تكون كُلاّ غير منفصل، بكيث لو أسقطنا بعض هذه الصُّور ملم يكتمل بناء الصُّورة فنيّاً ولا دلاليّاً، ويلجأ الشَّاعر لمثل هذا اللَّون من التَّصْوير إذا مٌ يستطعْ إفراغ مكنوناته الشَّعِرية مِنْ خلال صُوْرة منفردة، حيث يقوم بدمج صُورتين أو أكثر؛ حتى يستطيع النَّعبير عمَّا بداخله"((). ومِنْ أمثلتها قول الأعشى (r):


فالبيت اشتمل على تشبيه مرَّب حيثُ صوَّ صوَّ الشَّاعرُ الغُلامَ، وقد صرفَّ لقطيع البَقَر كأنَّه بازيٌّ أزرق المِخْلَب، قد عُوِّدَ الصَّيَّد ومُرِّنَ عليه. وأما الصُّورة الكُليَّة أو المُمْتَدَّةَة
فهي عبارة عن مشاهد متتالية في القصيدة تستغرق غالباً أبياتاً عدَّة، وقد تمتدُّ لتشمل



 في إطار فيّيِّ متكامل ("). فامرؤُ القيْس في أبيات متتالية مشتملة على أكثر مِنْ صُورة بيانيَّة، استطاع أنْ يُبْرِز
بواسطتها ملامحَ ربيئته، يقول(8):


كَـْـِنْبِ الزَضَى يَـمْشي الضَّرَاءَ ويَّتَّي



( ) السابق، نفس الصفحة.
(T) الديوان، ص: آ
(乏) الديوان، ص: IVY.

تَـرى الـتُّربَ مِنــُ لاصِـقاً كُـلَّ مُلصَـقِ
وجــــاءَ خَفِيَّـــا يَســـفِنُ الأَرَْ بَطنُــهـ
ثالثاً: رُوعِي في الصُّور البيانيَّة اختيار الألفاظ بدقَّة، عندما تعرَّض الشُّعراء لوصف الصَّائد بنوعيه (المترف والمتكسِّب))، وأصبحت الأخيلة التَّصويريَّة مُفعَمَة بالشُّعور والعاطفة، التي ينبغي أنْ تتكافأ مع الأحداث والوصْف، وقد اهتمَّ الشُّعراء اللَّنين تحدَّثوا عن الصَّائد والصَّيَّد هذا ابلحانب، فلمْ تقعْ أعينهم على مظهر بيئيِّ إلّا ربطوه بأنفسهم، وكانت عيوفم اللَّماحة بتول داخل البيئة مقارنة بين هذا وذاك، ومشبِّهة هذا بذاك، وقد وجدناهم يشبِّهون

القنَّاص بحيوان مِنْ الحيوانات الظَّاهرة والمؤُثِّرة في البيئة كالذِّئب (سرحان)، كقول بِشْر (1): أَزَلُّ كسِــــرْحـانِ القَصِـــــيمَةِ أَغْبَــــرُ


فصُورُ الشِّعراء عكست لنا معارفهم؛ لأنَّا معادلة للواقع، أو هي إعادة تركيب الواقع تركيباً جماليّاً، بحيث يظهر على نحو ما يُحِبٌّ الشَّاعر أنْ يكون، وهنا يلعب الخيالُ الشُّعريٌّ دوره الفعَّال، فإذا تقلَّص دور الخيال طغَت الحسِّيَّات، فيكون الوصْف حينئذ قوالب جاهزة، لا

توافق حالة الشَّاعر، ولا تكشِف عن أبعاد جماليَّة أو دلاليَّة. والوصْف في أعمِّ صورة له، هو حديث عن الطبَّبيعة بأسبابها الحيَّة وابلحامدة، وهذه الأسباب محسوسة تماماً، غير أنَّ الشَّاعر الجلاهليَّ كان ينجح في أنْ يجعلها إطاراً لمشاعره، وزْ يكنْ عليه إلّا أنْ يجتهد في اختياره لمدركات الطبَّيعة والبيئة، ويعقِد العلاقات بينها، أي أنْ ينظُرُ إلى البيئة مِنْ خلال ذاته هو، وِمنْ خلال معاناتِه وما يشْعُر به. وإذا تتبعنا الشِّعر الجماهليَّ الَّذي تناول الحديث عن الصَّائد والصَّيّد، بندُه قد استطاع تصويرَ الطَّبيعة مِنْ خلال ذات الشَّاعر، وزْ يكنْ شِعراً سطْحيّاً ولا سَاذجاً يقفُ عندَ ظواهرِ الأشياء، وهذا ما يتميَّز به الشَّاعر المُحْجيد الَّذي يعْكِسُ رؤيتَه للواقع في فنِّه. رابعاً: وجد الباحث في تتبُّعه للصُّورة البيانيَّة أنَّ هناك تكراراً واضحاً للصُّور ليس بين الشُّعراء فحسْب، بلْ عند الشَّاعر الواحد، فالصُّورة الكنائيَّة (عاري الأشاجع) تتكرَّر في أكثر


وقوله("):



وعند تصويرهم للوْنِ التنَّاص يتكرَّر استعمالُ الوصْف بـ (أطلس)، كما فُ قول


وقول التَابغة الجُعْديّ (0):



$$
\begin{aligned}
& \text { وقول الشَّماخ بن ضِرار (7): }
\end{aligned}
$$

وقول النَّابغة النُّبيانيّي() :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص: } 1 \text { (Y9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الديوان، : ص.7. } \\
& \text {.V. - الديوان، ص: (7) } \\
& \text { (V) الديوان، ص: 101. }
\end{aligned}
$$














المعنى، كتاب الإيقاعِ"(").




عن الموضوع"(ْ) .






والإيقاع وسيلة مُهمَّة مِنْ وسائل تحليل النَّصِّ الأدبيِّ، تكتشفُ شحناته العاطفيَّة والتَّبيريَّة، التي تتولَّد منها جماليَّاته، "فكلُّ عمل أدبيّ فيّ ونّ هو - قبل كلِّ شيء - سلسلة مِنَ الأصوات ينبعث عنها المعنى"(1).

وهنالك تفاعلٌ وثيقٌ بين موقف الشَّاعر وبتربته الانفعاليَّة مِنْ جانب، والتَّشكيل الإيقاعيّ للنَّصنّ مِنْ جانبٍ آخر، وهذا لا يتمُّ إلا عن طريق انتقاء الشَّاعر لمفردات بعينها، تعمل على خلْق نغمات عدَّة، ترتبط مع بعضها في تشكيل الإيقاع، ومِنْ هنا كان لهذا المستوى أثره في: "رسم الصُّورة الشٌّعرية وإبرازها، وخلق عوامل التأثير لما في حالتي الحقيقة والبماز، سواء في جَرْس الألفاظ أم في نغم التراكيب"(ب)
وقد ركَّزت الدِّراسات الحديثة على البانب الإيقاعيِّ في لُغة الشِّعر، وجعلته مِنْ أهداف البناء اللُّغوي ودواعيه في النَّصِّ الأدبيِّ، وفي عمليَّة تحليله والكشف عن أسراره ومكوِّاته الداخليَّة، وبيان أواصر التَّابط والتماثل بينه وبين الدِّلالة("). وعليه فإنَّ الشِّعر "كلمة وتناسق وتشكيل ومنطق، ومهمة الشَّاعر أن يكعل التَّجربة جذَّابة تنبعث منها الحياة فيأسر العين والأذن والفكر معاً، وهذا كلّه لا يتمّ إلا إذا عرف الشَّاعر جيّداً كيف يوحِّد بين ختلف العناصر في النَّصِّ الشٌّعريّ، فيتلاحم لديه كلُّ ما في النَّصنِّ من عناصر صوتيّة موسيقيّة، ومعنى وموضوع، واقتنع بأنَّ الكالام الجيِّد كالُّ ما فيه فيه لـن واحدي، وأنَّه حتى يجيد، ينبغي أن تلتئم لديه المعاين والمازات والألفاظ والأساليب والأوزان والقوافي التئام الموسيقى المكمة" (8). يقول حسَّان بن ثابت (9): (مِنَ البَسيط)

إنَّ الغِنـــاءَ هـــــذا الشِّــــْرِ مِضْــــــارُ



( ( ) نظرية الأدب، رينيه ويليك، ترجة محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طץ ص: . . . .


 (0) ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، تحقيق. وليد عرفات، دار صادر، بيروت، . . . م「م، ص:

وبيتا حسَّان يُظهران علاقة الموسيقى بالشِّعر، "وهي علاقة قديمة قدم الفنَّين، مستمرة لا تنقطع، ذلك أنَّ بين الفنَّين من الوشائج والرَّوابط ما يمنع أحدها من الاستغناء عن الآخر . فإذا
 واللَّحن في تغذية المشاعر والنَّفس"(1) ويقول الدكتور شوقي ضيف عن علاقة الشِّعر بالموسيقى: "إفِّما يشتركان في أنَّ كُلاً منهما فنٌّ سمعيّ يُدْرك بالسَّمع، ويشتركان في الغاية وهي ابلجمال، ويشتركان في الموادِّ فموادُّ الموسيقى الأصوات، وموادٌّ الأدب الألفاظ، وهي تَنْحَلُّ إلى أصوات"(ب)
 موسيقى يتجلى فيها جوهره وجوّه الزاخر بالنغم، موسيقى تؤثر في أعصاب السامعين ومشانـياعرهم بقواهـا الحفيـة الـتي تشـبه قوى السـحر، قوى تنشـر في نفوسـهـم موجـات مـن الانفعـال يحسـون بتناغمهمم معها، وكأنما تعيد فيهم نسقاً كان قد اضطرب واختل نظامه، فهي ترجع به إلى سويته، ونقصد سويته حياتنا الوجدانية، إذ تفضي هذه الحياة في دخائلنا - بتأثير مشاغلنا اليومية الكثيرة - إلى فوضى من الأصوات المختلطة المشوشة، حتى إذا قرعت موسيقى الشعر مسامعنا أخذت زُمَرُ إحساساتنا ومشاعرنا تتجانس معها وتتشاكل، نافضة عنها كل اختلاط وتشويش، فقـد رجع إليها نسقها المفقود... فالشعر يعيد لنا النّظام الطبيعي لمشاعرنا وأحاسيسنا بمـا يُحـدث فيهـا مـن التساوق الموسيقي الذي ينشره فينا مادياً ومعنوياً|"(ا). وفي هذه الدِّراسة للجانب الموسيقيِّ في صورة القنَّاص في الشِّعر الجاهليِّ، يتوقَّف الباحثُ عند الإيقاع الخنارجيّ الَّذي يمُحُمه الوزن والقافية، والدَّاخليّيّ الَّذي تحْحُمه قِيمّ صوتيَّة داخليَّةُّهُ. * المُوسيقى الخارجيَّة (الوَزْن والقَافية): أولاً / الوَزْن :

يُمثِّل الوزن دعامة أساسيَّة مِنْ بين الأركان التي يستند إليها البناء الشِّعريُّ، لأنَّه "هو الشَّكل الصَّحيح للشُّعر "(ڭ)، وتحريده منه "يحرمه خاصيَّة مِن خواصِّ جماله وتأثيره"(•)، فله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) عضوية الموسيقى في النص الشعري، ص: } 0 \text { ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { r.r.r:صalav1 } \\
& \text { الحياة العربية من الشعر الجاهلي، د. أمد محمد الحوي،، طr، مكتبة هضة مصر، 907 1م، ص: 19V. } \tag{0}
\end{align*}
$$

مقدرة على تحفيز الانتباه لمراد الشَّاعر مِنَ التَّكّيز على الفكرة المقصودة بمتابعة سماع إيقاعه،
 وللوَزْن - فضالاً عن أهميّنَه في تحقيق البنية الموسيقيَّة للقصيدة - قيمةٌ انفعاليَّة مُهمَّة تتعلَّق بتحذير الحواسِّ مِنَ النَّاحية الفسيولوجيَّة، كما أنَّه يرتبط بالأحاسيس الفِطريَّة لدى الإنسان، وما يتصل بها مِنْ تفريج بيولوجي، ما يِّعل مِنَّ الشِّعر تعويضاً ضروريَاً وحيويّاً لتوتُّاتات انفعاليَّة كثيرة.

وين الجدول التَّلي عرضٌ للأوزان التي نُظِمَتْ عليها القصائد التي تناولت في طيَّاتا
وصف القنَّاص:


وبعد اطلِّلاع الباحث على الأوزان التي استعملها الشُّعراء الجاهليُّون في قصائدهم
(1) التجديد الموسيقي في الشعر العريي (دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديع والجديد لموسيقى الشعر العربي)، د. رجاء عيد، منشأة المعارف، الاسكندرية، جلال حزى وشركاه، ص: 9 . 9 المرا
(T) يُظظر، الكتابات والنقوش الشعرية فيْ العصر الأندلسي: إسلام ربيع السعيد عطية، ماجستير، كلية الآداب، جامعة

ومقطوعاتهم الشُّعريَّة التي تناولت وصف الصَّائد، وجدهم قد استوعبوا ثُثْتُيّ الأوزان الشٌّعرَّةَ. ثمَّ تبين أنَّ أكثر بُكُور الشِّعر استعمالاً هو البحُر (الطَّيل)، حيث ورد بنسبة \% \% \% 9V لما هيَّأ له مِنْ نَفَسٍ طويل صادر عن تشكيلة نظامه الإيقاعيّ مِنَ الوِحْدتين (فعولن مفاعيلن) وهي تتكرَّرَ أربَع مرَّات على امتِّ امتداد شَطْرِيّ البيّت. ومِنْ أمثلته قول بِشْر بن أبي خَازم( ():

إِذا لَمَيَــن فيــهـهِ لِــني اللــبِّ مَعْبـرُ



 جُمـــانٌ بِضـــاحي مَتِـــــهِ يَتَحـــــَّرُ وَقَــد جَعَــــت عَنــهُ الضَّسَبابَةُ تَسِــرُ أَزَلُّ كَسِــــرْحانِ القَصِــــيمَةِ أَغْبَـــرُ


فَباتَـــــت عَلَيــــــهِ لَيَلــــــةٌ رَجَبِيَّــــــةٌ





 أَمَّا (الكامل) (متفاعلن متفاعلن متفاعلن)، وهو البحْر الَّني تُتاز دندنة تفعيلاته بأَنَّا "منَ النَّوع الجهير الواضح الذي يهجم على السامع مع المعنى والعواطف والصُّور، حتى لا يمكن فصله عنها بال من الأحوال"(()، وهذا ما يتناسب والتَّحربة الشُّقريَّة لأولئك الشُّعراء، إذْ إنَّ تفعيلة (متفاعلن) (ثـلاث مرَّات) في كلِّ شَطُر تولِّد إيقاعا موسيقيّاً قادراً على إبراز الأحاسيس والانفعالات التي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص: (Y (Y. } \\
& \text { (Y) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، }
\end{aligned}
$$



راحَــــت عليـــــِ بوابــــلٍ رجــــسِ
أَنقــــاءٍ مـــن ثَـــأَدٍ ومـــن قَــــرْسِ


مثــــلِ القِـــــداح كــــــالٍ غُــــبسِ

هََــتِق السَّــــراةِ خَـــالا الـــمُرادُ لَــــهُ




ذا وَفْضَــــــــةٍ يَسْــــــــَى بِضــــــــاريةٍ

ويوازي الكامل البسيط، حيث وردَ بنغس نسبة الكامل، وبءر البسيط (مستفعلن فاعلن
مستفعلن فاعلن)، وهو مِنَ البُحور الشُّعريَّة التي أولِِعَ الشُّعراء بركوبها منذ البحاهليَّة، وذلك
 (مستفعلن فاعلن)، تتكرَّر على وِفْق هذا النِّطام (مرَّتين) فيُ كل شطر، وِمنْ هنا تُضاهي أهميتُه الأهمية التي يكقعها البَحْرُ الطَّويل، فهو "يأين معه في الشيوع والكثرة أو بعده بقليل"((ّ)، وإنْ كان الطَّويل "أرحب صدراً مِنَ البسيط، وأطلق عناناً، وألطف نغماً" (ڭ). ومِنْ أمثلة البسيط قول النَّبغة الذُّبيانيّ (0):

صِــماخُها بـــَخْيسِ الـــرَّوْقِ مَسْــتُورُ بِـن حِسنٌّ أَطْلَسَ يسْـَى تحتـه شِـرَعٌ


$\qquad$

(Y) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، Y^/ Y./


(0) الديوان، ص: 101.

وفي المرتبـة الرَّبعـة يــأتي البَحْرُ (الـوافر)، ذلـك البَحْر الـَّذي شُمِّي هــذا الاسـم، "لتـوفُّر



امتداد شَطْري البْتْت
ومِنْ أمثلة الوافر قول بِشْر بن أبي خَازم ():


وين المرتبة الخامسة يأني (الخفيف)، هو مِنَ البُحور "التي ظلت في كل العصور موفورة

 فاعلاتن) (مرَّتين) على امتداد شَطْري البْيْت.

ومِنْ أمثلته قول كَعْب بن زُهَيْر (ه):


بِسن خَفِـيِّ الطِمـرَيْنِ يَسـعى بِغُضــِ


ويلي الخفيف أوزان أخرى لا تُشَكِّل حضوراً قوياً، ومنها: (المتقارب)، ومِنَ المتقارب

\&9 امط، ص: • \& ا.
(「) الديوان، ص: 0 . 0

(؟) ينظر: بـدائع العروض (أحـدث وأسهل أسلوب لنظم الشعر على الإيقـاع الموسيقي)، ميخائيل خليل الهُ ويردي، مطبعة ابن زيدون، دمشق، (د. ت)، ص: 0٪.
(0) الديوان، ص: 177.
(Y) شَ






وأَعجَـــــنـ حَشــــهرٌ تَــــرى بِالرِّصــــــا



 مِنـــهُ الحَرائـــرُ ، وَالليَّــنـا، الـــُمتَنَصِّبِ?





 ثم السَّريع، ومِنْ السَّريع قول الأعْشىى(V):




(Y) الجمميم: ما اجتمع على الماء من قذى.
( ${ }^{(1)}$ الزوراء: القوس. النئيم: الصوت وهو دون الزئير.
( ₹) أراد بالأعجف: السهم. الرِّصاف: أسفل من مدخل النصل في السهم. العصيم: أثر الدم.
(0) تفري الأديم: تشف الجلد وتقطعه.
(7) الديوان، ص: 7 (7.
(V) الديوان، ص: YQ9.
(^) الصيقل: الذي يشحذ السيوف ويجلوها.

## ثَمَّ الرَّمَل، ومنْهُ قول النَّبغة الجَعْديّي" (1)

 تَسِـقُ الآخَــالَ مِــن رَطـــِ وَهَــش

 مَسَّـــــُ طَــــلٌُ مِـــنَ الـــــَجنِ وَرَش
 ثَّ المَديد، ومِنَ المديد قول امرئِ القيّس (َ):



$\qquad$ غَـــــــــر بَا النَــــــزعزُ فيْ يَسَــــــــرهِ



هُ الـــــــــــَحَشُ وارِدِةُ $\qquad$ قَ

ومِنْ خلال ما سبق، يُلاحظ أنَّ الشُّعراء قد استخدموا البُحُور المرَّبَة ذات التَّععيلتين

 على الإيقاع الموسيقيّ، حيث يُنِّف مِنْ رتابة الإيقاع، وسيْرِه على نْنْمة واحدة.
ولا توجد قاعدة أو أساس يدلُّ على اختيار وَزْن خاصٍٍ بفنٍّ أو موضوع معيَّن، ولا حتَّ الِّى بعاطفة معيَّنة، بخلاف ما شاع من آراء حول علاقة ارتباط بكر ما بموضوع بعيْنيه، ويُّنّ تبنَّى هذا القول حازم القرطاجنِّيّ في قوله: "ولما كانت أغراض الشُّعر شتَّى، وكان منها ما ما يقصد به البحّ
 الصَّغار والتَّحقير، وجب أنْ تُحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنُّوس. فإِّا قصد الشَّاعر الفخْر حاكى غرضه بالأوزان الفنْمة الباهية الرَّصينة، وإذا قصد في موضع قصدا هزلياً، أو استخفافيّاً وقصد تحقير شيء أو العبث به، حاكى ذلك با با يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كلِّ مقصد. وكانت شُعراء اليونانيين تلتزم لككلٌ / غرض وزناً

يليق به ولا تتعداه فيه إلى غيره"(1)، "وهذه الآراء عبارة عن استتاجات لا ترقى إلى القواعد والأسس، فليس الوزن هو النَّني يملِّد الموضوع، وليس الموضوع هو النَّذي يُحِدِّد الوزن، ولكِنَّ
 الشَّواهدِ التي وصفت الصَّائد، فبحْر الطَّوَيل مثلاً: نَظَمْ الشُّعراء عليه في وصف القنَّاص والصَّيَد، ونظموا عليه أبياتاً في فنْرِ القتَّاص بقدرته على الرّهّمي والضَّرب. ثانياً / القَافِيَّة:
 الإيقاع الخارجيِّ للقصيدة، تُعاضِدُ الوزنَ في تحديد ماهيَّة الشِّعر، ف" لا يُسمَّى شِعْرا حتى يكون له وززنٌ وقافية" (5)

وقد اختلف العلماء في تحديدها على أقوال ذكرها ابن رشيق فقال: "قال الخليل: القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافية على هذا المذهب... تكون مرة بعض كلمة، ومرة كلمة، ومرة كلمتين... وقال الأخغش: القافية آخر كلمة من البيت... ومن الناس من جعل القافية آخر جزء من البيت... وقال أبو القاسم عبد الرممن الزجاجي: بعض الناس من العلماء يرى أن القافية حرفان من آخر البيت... ومنهم من جعل القافية في الجزء الآخر من البيت، ومنهم من قال: البيت كله هو القافية، ومنهم منْ جعل القافية القصيدة كلها"(ه)، وبعد عرضها قال: "ورأي الخليل عندي
أصوب، وميزانه أرجح"('.

ولهذا النَّمط الإيقاعيّ أثرّه الَّذي يقف عنده الدكتور علي عبَّاس علوان، فيقول: "إنَّ


(1) ( )


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) نفسه، 1/01/1 } \\
& \text { (7) نفسه 10 10. } 1 \text { (7. }
\end{aligned}
$$

وإنَّا هي أيضا اللَّمعة الأخيرة التي تطالعها عينُ القارئ، وتقف عندها ذاكرتُه＂（1）． ويْ الجدول التَّالي عرضٌ للقوافي التي استُخْدِمَت في وصف القنَّاص：

| النسبة | العدد | الروي | $\bigcirc$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \％＾，＾の | 1 \＆ | اللام | 1 |
| \％7，ヶr | 1. | الدال | r |
| \％7，rr | 1. | الميم | $r$ |
| \％＾，＾の | $1 \leqslant$ | الراء | $\varepsilon$ |
| \％7，rr | 1. | الباء | 0 |
| \％ 0 ， 7 | $\wedge$ | القاف | 7 |
| $\%$ \％¢ | V | النون | V |
| \％人，r ¢ | 15 | العين | $\wedge$ |
| $\%$ \％． 7 | $\wedge$ | الحاء | 9 |
| $\% r, \vee 9$ | 7 | ابليم | 1. |
| $\% r, \vee 9$ | 7 | الفاء | 11 |
| \％¢ ，¢ | V | التاء | 1 Y |
| \％7，90 | 11 | السين | $1 \%$ |
| \％ 0,79 | 9 | الياء | $1 \leqslant$ |
| \％r， 17 | $\bigcirc$ | الشين | 10 |
| \％r，or | $\varepsilon$ | الزاي | 17 |
| $\% r, \vee 9$ | 7 | الطاء | 1 V |

ومِنْ هذا الجدول استنتج الباحث الآتي：
أولاً：أنَّ الشُّعراء الجـاهليِّين نوَّعـوا في اسـتخدام الـرَّويّ في قصـائدهم ومُقَطَّعـاتِم الـتي

```
(1) تطور الشعر العربي الحديث في العراق (اتحاهات الرؤيا وجماليات النسيج)، د. علي عباس علوان، منشورات وزارة
```

$$
\text { الاعلام، } 9 \text { امه ص: • . }
$$

تناولت وصف القنَّاص والصَّيَّد، فنظموا قصائدهم على سبعة عشر حرفاً مِنَ الحروف المجائيَّة. ثانيـاً: قسَّم العلماءُ حروف الرَّوّيّ إلى: (القـوافي الـذُّلل، والقـوافي النُّفر، والقـوافي
 الإطلاق والنُّون في غير تشديد"(1)، والقافية النُّفر هي "الصَّاد والزَّاي والضَّاد والطَّاء والماء
 وإذا تتبعنا هذه الأنواع التُّاثةّة في القصائد التي تناولت وصف القنَّاص ألفينـا الشُّعراء أكثروا من استخدام القوافي الذُّلل، فكانت الأكثر دوراناً على ألسنتهم، وبلغت نِسْبَتُها

 مرَّات، وشَُّلت نِسْبُّه ( وفي بتُنُب الشَّاعر الجاهليّ للحُروف المشار إليها، ما يدلُّ على أَنَّم كانوا يرون أنَّ للقافية



بالأحرف الرَّنّانة، وهي مِنْ أحلى القواينِ لسُهولة خخارجها، وهي ما تُعرف بالقوافِّ النُّلل (\&). ثالثاً: بالنَّظر في قوافي الأشعار التي تناولت وصف القنَّاص، لاحظ الباحث أنَّ الشُّعراء

 \% أي أنَّا جاوزت ثُثُلَيّ القصائد، وكثرة استخدامهـم للحروف المجهورة يرجع إلى ما تتميَّز به هــه الأصوات مِـنْ إحـداث رنـين ونغمـات عذبـة ذات تأثير موسيقيّ، كمـا يرجـع ذلـك إلى استخدامهم للقوافي النُّلل ومعظمها بمهورة. رابعـاً: أمَّا فيمـا يتعلَّق بكركة الرَّوّيّ، فقـد عُرِف عـن الشُّعراء العرب بحيءُ رويِّهم على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، 10/1. } \\
& \text {.Vo/h (r) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { ( ) نغسه، 1 }
\end{aligned}
$$




السَّمع، وأشدًُ أسراً للأذن ("(").






خامساً: أنواع القَّافِيَّة:
 التصائد التي تناولت وصف التنّاص، عُم يقف الباحث إلا على ثالثة أنواع منها، وهي كاتَّالي:



( (1) ينظر: معجم مصطلحات العروض والقوافي (مرتب على الألفباء لكل جذر) ،، د.رشيد عبد الرممن العبيدي، ط1،

(Y) ينظر: المصدر نفسه: 1 (Y)
(Y) موسيقى الشعر، ص: (Y)


 ورود حروف المدِّ قبل الرَّويّّ مباشرة، وبما أنَّ الزَّويَّ قد يكون مكسِّ الِّدراً أو مضموماً أو مغتوحاً، وأنَّه يتحوَّل إلى ألف المدِّ أو ياء المدِّ أو واو المدِّ، فإنَّه ينحصر بين ساكنين يشگِّلان قافية
 ومِنْ أمثنله قول زُهَيْر بن مسْعُود (ب) :

فـــأَحسَّ مــن كَتَــبٍ أَخْــا قَــنـُصٍ مثـــــلِ القِـــــداح كـــوالحٍ غُــــبسِ

ذا وَفْضَـــــــةٍ يَسْــــــــَى بِضـــــــاريةٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { r- المتدارك: وهي "التي يفصل بين ساكنيها متحركان"((). } \\
& \text { ومِنْ أمثلته قول زَهْيَرْ بن أبي سُلْمى (8): }
\end{aligned}
$$

ثم انتهـــى حــــنـر المنيـــــة يرقـــبـ
فاعتامــــه عنـــــد الظـــــام فســـــــامه
رام بعينيـــــــه الحظــــــيرة شــــــيزب
وعلـــى الشـــريعة رابــــئ مـــتحلس
جـــأب حزابيـــة أقـــب معقـــرب
صــلب النســور علـى الصـخور مـراجم
مـــن الحرائـــــر والســــفا المتنصـــبـ
 r- المتراكب: وهي "التي يغصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات"(®) ومِنْ أمثلته قول امرئِ القيّس("):
مَـا إنْ لَـهُ غَــيرُ مــا يَصْـَطَادُ هُخْتَسَـبُ



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الكتابات والنقوش الشعرية في الأندلس: إسالام ربيع عطية، ص: عO. Y. } \\
& \text { (Y) منتهى الطلب، } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

( (§) الديوان، ص: Y7.


$$
\text { (7) الديوان، ص: ه. . } 0 .
$$






* المُوسيقى الدَّاخليَّة (الجَرْسُ اللَّفظيُ):













 المذكرة التي تطرد الكلم بوجودها فيها أحسن اطراد" (ك).


سيقتصر الباحث على بضض العناصر البارزة، ومنها:

أولاً: لُزُومُ ما لا يَلْزَم:
عرَّه ابن الأثير بقوله: "وهو منْ أشقّ هذه الصناعة مذهباً، وأبعدها مسلكاً، وذاك لأن
 تساوي أجزاء الفواصل من الكالام المنثور في قوافيها، وهذا فيه زيادة على ذلكا الحروف التي قبل الفاصلة حرفاً واحداً، وهو في الشٌّع أن تتساوى الحروف التي قبل رويّي

الأبيات الشِّعرية"(1)
"ولزوم ما لا يلزم بجانب وظيفته الإيقاعيَّة الموسيقيَّة يُرز مقدرة الشَّاعر في حشد المفردات
المتشابهة لا في الرَّويِّ فحسب، بل في حروف القافية كلِّها"(؟).
ومِنْ أمثلته في الشَّواهد التي تناولت وصف القنَّاص قول كَعْب بن زهُهير (َ):



رِجـــالٌ قُعُــودٌ في الـــدُّجَى بالـــمَعَابِلِ


فالشَّاعر بْ يلتزم الرَّويَّ وهو (اللَّام)، بل التزم الدَّخيل وهو الحرف الصَّحيح الَّذي يسبق الرَّويَّ، وهو (الباء)، والتزم أيضاً التأسيس، وهو حرف الألف، وهذا يعكس قدرة الشَّاعر على حشد الألفاظ، إضافة إلى ما يحدثه مِنْ جَرْس موسيقيِّ في الأبيات. ثانياً: التَّدْوير:

التَّدْوير، هو: "أنْ يستدعي وزن البيْت أنْ يكونَ بعض حروف كلمة منْ آخر الشَّطر
الأوَّل داخلة في وزن الشَّطْر الثَّاين "(0)
وهذا المظهر هو جُزْء مِنَ المكوِّنات الإيقاعيَّة في شِعْر الصَّيْد، وظَّفه شُعراؤه في نصوصِهِم
(1 (1) المثل السائر، (Y)/
(Y) الكتابات والنقوش الشعرية في الأندلس: إسالام ريع عطية، ص: YOV. ( الديوان، ص: 90.
( ( ) البَجَّاءٍِ موضع بأرض بني أبَان. والأعَابل: حجارةٌ بيضٌ.


توظيفاً ساعد على تكنيف الموسيقى الدَّانليَّة واستمرارها، فوصلوا صَدْرَ البيّت بَعَجُزه مِنْ

 على البيّت غنائيَّة وليونة، لأنَّهُ يمدُّه، ويُطيل نغماتِّهِ"(1).





فشُطْر البيْت الأؤلّ اتَّصلا عن طريق كلمة (الخضر)، وكذلك شُطْرا البيْت التَّاني
 البيْت الواحد. وقوله أيضاً (ب) :




ثالثاً: الجِنَّس:


 المعنويّ بين الألفاظ المتحانسة مِنْ جهية أخرى.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، طه، ص: 19. } \\
& \text { (「) الديوان، ص: }
\end{aligned}
$$

 دار الحكمة، دمشق، (د. ت): بر ب.

أمَّا عن المستويات التي تعمل فيها فيحدِّدُها الدُّكتور محمَّد عبد المطلَّلب بنوعين:
"أحدهما: المستوى السَّطحيّ الَّذي يتَّصل بحاسَّنين: حاسَّة السَّمع، التي تستطيع تتبُّع إيقاع الأحرف عند بتاورها، لتكون كلمة أو بعض كلمة، وحاسَّة البصر، التي تستطيع تتبُّع رسْم الحروف وما بينها من توافق أو تخالف.
والآخر : المستوى العميق، وفيه يتمُّ تدقيق النَّظر في حركة الذِّهن واختيارها لنقط ارتكاز،
تتشابه على مستوى الصِّياغة، وتتغاير على مستوى الدِّلالة"(1)
ومِنْ أمثلة الجِناس في مشاهد القْنص قول النَّابغة الجَعْديّ(ب):
قَبـــــلَ أَن يَظهَـــرَ فِي الأَرضِ رَبَــــش


أَغــــــــُو


وهذا اللَّون مِنَ الجناس يُسمَّى (الناقص)، وهو ما اختلف فيه اللَّفظان في نوع الحروف،
وعددها، وهيئاتا، وترتيبها.
وين البيْت السَّابق وقع الجناس بين (شرب - ربش)، حيث اتنَّقت الكلمتان في عدد
الحروف ونوعها، واختلفتا في النَّتيب والهيئة، و مِنْ تَّسَّميّيَ جِناساً ناقِصاً.
ومِنَ الجِناس النَّاقص أيضاً قول الأعْشىى("):
 فَظَــــلَّ يَأْكُـــــلُ مِنْهَهـــا وَهْـــــيَ رَاتِعَــــةٌ

فالكلمتان (راتع، رتعا) اتَّعقتا في نوع الحروف واختلفتا في التَّتّتب، وِرنْ ثمَّ فهو جناس ناقص، ولنا أنْ نضيف إليهمَا كلمة (تراعي)، لنُدْرَكَ أنَّ الشِّاعر عَمَدَ إلى هذا الجناس، ليُلِّحُّ على غغْلَة هذه البقرة الماكثة في المرعى مع قطيعها، في حين كان السَّبُعُ يأكلُ وليدَها، وكأنَّه يلومُها لتفريطها النَّذي أورثها الحزنَ العميق عندما اكتشفت المأساة لاحقا! وفي قيمة الجِناس الَّذي يأْني دون تكلُّف فيَظْهر جمالُه في إثراء المعنى، يقول عبد القاهر الجرجانيّ: "وعلى الجحملة فإنك لا بتحد بَجنيسًا مقبولاً، ولا سَجْعًا حَسَنًا حتى يكون المعنى هو

.$r \vee r$

(

رابعاً: التَّكرار:

التَّكرار، هو: "تناوب الألفاظ وإعادتَا في سياق التعبير، بكيث تشكل نغما موسيقيا يتقصده الناظم في شعره أو نثره"(8)، ويعدُّ مِنَّ الوسائل التي تُبرِزُ قيمة النَّصِّ الجماليَّةَ والإِيائيَّة، فيودِّي إلى إثارة ذهن المتاقِّي، وتوجيه اهتمامه إلى الفذْرة التي ألَّ عليها الشَّاعر لـظة الملّق

الشِّعري، ف" التَّكرار في الكلام حالة نفسيَّة كثيرا ما يبريها المرء من غير تفكير أو تعمُّد"(•) ومِنْ دراسة الباحث للنُّصوص التي تناولت وصف القنَّاص، وجد أنَّ مِنَ الشُّعراء مَنْ عَمَدَ إلى هذه الوسيلة الإيقاعيَّة من خلال:

وهذا النَّوع يتحقَّق عند الشُّعراء مِنَ تكرار صوت معيَّن أو بمموعة مِنَ الأصوات في بيْت
 أنَّ لمذا التَّكرار وظيفته التي يؤِّيها داخل البيْت أو القصيدة، فهو يقوم "بهمَّة الكشف عن القوَّة الخنيَّة في الكلمة"(V).

وقد عَمَدَ الشُّعراء في ثنايا ما نظموه مشْتملاً على مشاهد للصَّيْد إلى تكرار بعض
(1) أسرار الباغغة، عبد القاهر البرجاني، عَقيق عمود عمد شاكر، دار المدي، جدة، ط1، 1991 م، ص: 11.


 (a).
(o) دروس فُ الباغغة وتطورها، ألقاها: د. جميل سعيد على طلبة دار المعلمين العالية، مطبعة المعارف، بغداد، 1901 مه، ص: صا
(7) موسيقى الشعر، ص: ه \& .
(V) الأنكار والأسلوب (دراسة فِّ الفن الروائي ولغته)، أ. ف. تشتيتشرين، ترجمة: د. حياة شرارة، دار المرية للطباعة،
بغداد، 9V^ ا م6 ص: • 0.

$$
\begin{aligned}
& \text { الذي طلبه واستدعاه وسَاق نَوَه، وحتى بَحَده لا تبتغي به بَدَلاً، ولا بَحِدُ عنه حِولاً."(1) } \\
& \text { ومنْهُ أيضاً البِنِاس بين: (صُدود وصُدور)، في قول الشَّمَّاخ بن ضِرار ("): }
\end{aligned}
$$

الحروف، وتواليها على مسافات زمنيَّة تطول أو تقصر؛ ليصلوا إلى تقوية الإيقاع الموسيقيّ وتنوُّع
الجِرْس داخل القصيدة، وقبل ذلك هم يُؤِّدّدن بهذا التّكرار معاني وإيحاءات نفسيَّة.
ومِنْ أمثلة التّكرار الصَّوتي: تكرار حرف (النُّون) في قول أبي دُؤاد الإياديّ(1):


حيث تكرَّر حرف النُّون - وهو حرف أنفي بُهور - ستّ مرَّات تمنَّلت في الكلمات:
(وضعنا، بيتنا، نتجنا، صدنا)، وتنوين: (حواراً) إنْ شئنا، وهذا الإلحاح على تكرار (نون)
الجِماعة، مُؤْذِنٌ برغبة أبي دُؤاد في تعزيز معنى الفخْر.
ومِنَ التّكرار الحريِّ أيضاً قول زُهَيْر بن أبي سُلْمى(٪):

فقد كرَّر حرف (اللسِّين) أربع مرَّات، وهو حرف رَخْوٌ مهموس، مِنْ حروف الصَّفير التي تُضْفِي إيقاعاً موسيقيّاً بارزاً. ولعلَّ زُهَيراً عَمَدَ لتخيُّرُ كلمات تشتمل على هذا الحرف لمناسبة

اسم مُدوحه!
النَّكرار اللَّفظيّ:
وقد كان للشُّعراء هدفُهـم مِنْ هذا النَّوع الآخر مِنَ التّكرار، فهو يساعدهم على خَلْقِ نغمات "تأخذ المسَّامعين بموسيقاها"(گ) فضالًا عمَّا يؤديه مِنْ دور في تقرير المعنى في ذهن السَّامع على حدِّ قول لويس شيخو : "واعلم أنَّ المفيد منَ التَّكرير يأتي في الكالام تأكيداً وتشييداً مِنْ أمره، وإنَّا يُفْعَل ذلك للدّلالة على العناية بالشَّيء الَّذي كرَّرت فيه كالامك" (0)

وين القصائد التي تناولت وصف القنَّاص، قد يلجأ الشَّاعر لتكرار كلمة أكثر مِنْ مرَّة في
(1) الديوان، ص: ror.
(Y) الديوان، ص: عV
(Y) الوسيج: ضرب من السير. الطلق: اليوم الطيب لا برد فيه ولا أذى. الأسعد: اليُمن.

(0) كتـاب علـم الأدب (مقــالات لمشـاهير العـرب)، جمـع: الأب لـويس شـيخو اليسـوعي، مطبعـة الآبـاء المرسـلين

البيْت الواحد، كما في قول عَمْرو بن قَمِيئة('):


وقد كرَّر كلمة (ورد) مرَّين فيْ الفعل (ورَدْن)، والمصْدر (وِرْداً)، فأضْفى على البيْت جَرْساً موسيقيّاً له عذوبته، ودلالته على تأكيد مكان اقتناص الحُمُر الوحْشيَّة التي أهلكها الظَّمأ، ومٌ تستطع ورود هذا الماءٍ المعين حتى اطمأنَّت. وقد يُكرِّر الشَّاعرُ الكلمة الواحدة ثلاثَ مرَّات فيْ البيْت الواحد، كما فعل أبو دُؤاد
الإياديّ، حين كرَّر كلمة (دار) ثلاث مرَّات في قوله(؟):
ـذاقِيِّ داراً $\qquad$
 $\qquad$ نَ وَ

 كَ $\qquad$ وَدارِ يَقِ وإذا علمنا أنَّ (دار الحُذاقيّ) التي يتحدَّث عنها أبو دُؤاد هي دار قومِه، فلا نعجب حينئذٍ مِنْ اهتمامه بِذا التّكرار، لأنَّهَ يفْخرُ بدارِه ودارِ قوْمِه.
وقد يُكرِّر الشَّاعر أكثر مِنْ كلمة في البيْت الواحد، كما فِ قول الأعشى("):



حيث كرّر (يفجعها- فجعا)، و(تطعمه - أطعمت)، و (لحما - لحما)، وهذا
 وترديدها بهذه الصُّورة في البيْت، ليشُحنَ بمعاني المأساة والفجيعة التي تعرَّضت لما هنا هنا البَقَرة

 ويُلاحظ أنَّ "أفضل أنواع تكرار الكلمة.... وأقواها إيقاعاً، ما قربت فيه المسافة بين
الكلمتين، فإننَّ تأثير قُرْب المسافة على الإيقاع أظهر "(\&).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص: } 101 . \\
& \text { (Y) الديوان، ص: ror } \\
& \text { (الديوان، ص: 0.1 }
\end{aligned}
$$

(§) زيد بن محمد بن غانم المهني، الصورة الفنية ين المفضليات أنماطها وموضوعاتا، 1/101.


فتكراره لكلمة (لاصق)، يكشف عن حرْص ذلك القانص على التَّخِّي، لاختيال الوحْش الَّني يترقَّب وصوله ولا يريد أنْ يشْعر به، ثَّهَّكرّر (يظنُّ الظُّونا)، فيْ قراءة لمشاعر

وقول كعْبٍ أيضاً (Y):

 وَطِــــــراداً مِـــــنَ الـــــــنِّنابِ وَدُورا ـــرِ وَكـــانَ الـــنِّنابُ مِنـــُ مَصـــيرا



عامِــــــاً لِلقَنـــــانِ يَّضــــو رِيَاضــــاً


فتكرار اسم القنَّاص هنا (عامراً عامر الخُضر)، يُفْهم منه أنَّه ليس قنَّاصاً عاديَّاً، بلْ هو عُتْترف للصَّيْد، ولذلك كرَّر اسمه مُضافاً إلى قومه الَّنَين اشتهروا بهذا النَّشاط. وقد تتكرَّر الكلمةُ الواحدة في أبيات متتالية، مثل تكرار كلمة (بات) في ثلاثة أبيات



 نُريــــــُ بِــــهِ قَنَصـــــاً أَو غِــــــوارا


وبذلك يُُكنُ القول: إنَّ التّكرار قد أخخَّ صوراً تتمنَّل في: تكرار الحرف، وتكرار الكلمة في البيْت الواحد، وتكرار أكثر مِنْ كلمة داخل البيْت، وتكرار الكلمة في أبيات متتالية.


وهذا التَّوعُ في التّكرار جَعَلَهُ "وسيلة لُوية تنبض بإحساس الشَّاعر وعاطفته، وتعمل

 مقبولاً ذا فائدة إذا كان بجرَّد تكرار لبعض الألفاظ دون تعلُّق بالنَّاحية الموسيقيَّة أو النَّفسيَّة" (1) . ومنْ خلال النَّائج السَّابقة التي أسفرت عنها دراسة البنية الإيقاعيَّة (الخارجيَّة واليَّاخليَّة)،

 يصبو إليه في صُوَرٍِ مِنْ دلالات.. وما يريد إحداثه مِنْ تأثير فنيّّ، وانفعال عاطفيِّ. فجاءت




## المبحث الثَّاني: دِلالات صُورة القنَّاص، ومشاهد الصَّيّد:














 "التمثيل" (")

وتأسيساً على هذه الرُٔؤية العميقة لعبد القاهر ابيُرجاجيّ، ومنْ خلال استقراء الباحث


كما تبيّن ذلكُ فِي المباحث السَّابقة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نفسه، ص: } 11 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) دلائل الإعجاز، ص:YTY. }
\end{aligned}
$$

وسوف يتناول الباحث هنا بعضاً مِنَ الأمثلة لصُورة القنَّاص، ومشاهد الصَّيّد، يُحاولاً الكشف عن دلالات تلك المشاهد والصُّور، وهذا الأمر في غاية الأهميّة، إذْ إنَّ الغايَّ الأولى مِنْ تصوير الشُّعراء لمشاهد القنصص، ورّمِهِم لصُورة القتَّاص، بمْ تكنْ لغَرَض الإمتاع والتَّسليَّة فحسب؛
 قوالب فنِّنّة صاغتها شاعريَّهُهم.

## أولاً: دلالات ذاتيَّة واجتماعيَّة وإنسانيَّة:

 رآها بنغسِه، ومع ذلك فإنَّ توثيق تلك المشاهد انطوى على أبعاد دِلاليَّة، أكَّدَت على صِلَّة الشُّعر الجاهليِّ بكجْتَمَعِه، وتصويرِهِ لطبيعةِ ذلك العضرَ وإنسانه، وجاءت صُورةُ القنَّاص لتكشفَ عن نوع مِنْ أنشطة البِتمع البحاهليّ، سواء كان القنَّاص مَّنَ يكتهن هذه الحِرْفَة لغاية
 إلى هذهِ الدّلالة الؤثائقيَّة لمشاهِد الصَّيّد، ولصُورةٍ القنَّاص فيها، فئمَّة دلالات أخرى: ذاتيَّة واجتماعيَّة، وإنسانيَّة ورمْزَيَّ، تطالعنا هِالِّا هذه الصَّورة.

وفيما يلي سوف يقف الباحثُ عند جُملة مِنْ تلك الدّلالات، فِ نماذج لبعض الشَّواهد علّ الدِّراسة.

 تَكَسُّب مَنْ لا يمد موْرداً يُغْنِيه سواها، ومَنْ لا يستطيعُ التَزْوَ والغارَّة.

فهذا امرؤُ القيّس ينْفِي - بأسلوب القَصْر - أنْ يكون للقنَّاص الَّنّي لثِيَّهُ مكسبٌ
خلاف ما يصطادُ مِنَ الوحْش (1) :



قوله (1):






 إلا

وقال النَّبغة الجَعْدُيَ واصفاً شَدَّة جوع التنَّاص (8):













ويقول رَيِعَة بن مَقْروم("):
غَرِيضـاً مِسن هَـوادِي الـَوَشْشِ جَـاعُوا $\square$ -












ويحقِرون الصسَّيَّاد"(گ).

وللُّكتور حسني عبد الجليل يوسف تعليق على ما سبق ذكره منْ أوصاف الصَّائد

 الشَّاعر في وجدان الجاهليَّ بالدَّهر الذي يتحين من الأحياء مقتالًا فيرديهم بسهامه، وقد

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) الديوان، ص: } \\
& \text { (r) الديوان، ص: } \\
& \text { ( ( ) الحيوان، الح }
\end{aligned}
$$

جكسد هنا الشُور بالعداء نو الصائد الغتزف من خلال وصفهم له وحديثهم عنه، نهو عاري الأشاحع ما إن عليه غير أطمار من الثياب، عطش دائماً، غائر اليّيني، شقق القيظ


 شك أن هذه الصورة تعكس رؤية الشاءر لاحتراف القتل وموقفه من هؤلاء الذين يعيشون على هذه الحرنة" (1).



يقول امرؤُ الفُّسْ("):


0, ت́ تَاهٌ عَا $\qquad$
 $\qquad$ غ


 الـ $\qquad$ قَ 0, 9 $\qquad$ 11


苗
1





 المامحت فيه． يقول امرؤُ الميّسْ（1）：













 يقول أبو دُوَّاد الإياديّ＂（艹）：



尼




> (1) الديوان، ص: •17 17 (1
> ( الديوان، ص: 19 ( 19

وهنا يظهر الغُّام - مدفوعاً لممارسة دوره غِ استطلاع الصيَّد - -بصنته التي اختارها

لا يمثارٌُ له شيئاً، غير الخدمدة التي سُخِّر لأجلها.



 التُّاصين عن هذه التّالات؛ لأنَّ التنَّاص هو الفارس، وهو التُّارُ نفسئه.

## يقول زُهَير بن أَبَ سُلْمَى (1):

.




 وراءيها، فلنَّا طلَب منهـم ردَّما، أَبْوا عليه.

 بجالات الفخْر، يشير إلى مذا ولول امرئ القيس("):

## 




$$
\begin{align*}
& \text { (1) الديوان، ص:V9 } \\
& \text { الصيد عند العرب، ص: چ٪. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

مخاتلة، ويف ذلك دلالة على الفُروسية والإعجاب بالنَّفس. يقول(1): وَمـاءُ النَـدى يَجـري عَلـى كُــلِّ مِـنـنَبِ
 طِــرادُ الهـَـوادي كُـــلَّ شَـــأوٍ مُغَــرِّبِ ولکـنْ نُنـادي مـن بعيـدٍٍ: ألا اركــبِ !
بِمْنجَـــرٍٍ قَيـــــدِ الأَوابِــــــِ لاحَـــــهُ

إذا مــــا اقتَتَصــــنـا لم غُخَاتِــــلْ بِجُنَّــــةٍ وين هذا المُنى مِنَ الاعتداد بالذَّات، والاعتزاز بالفُروسيَّة، يقول امرؤُ القْيّ(؟): مــع الصُّــبح مَوْشِــيّ التــوائِم مُقْنِــرا ذَعَـرتُ بـــهِ يومــاً فأصــبحتُُ قانِصــاً فقـــالَ ألا اركـــبْ إنْ ركبـــتَ مُيَسَّـــرا دعــــاني الرَّقـــــبُ دعـــــوةً فأجبتُـــــهـ على الأمْعزِ الضَّاحي إذا اشتـدَّ أحْضـرا
 بـــنجْلاء يغْــــنـو فرغَهَـــا فتقطَّاــــرا فبــــوَّأتُ رُعهـــــي قـــــادراً فجبوتُــــــهـ، وتُلاحَظ دلالات الفخْر والفروسيَّة في لوْحة امرئ القيْس، مِنْ خلال الكلمات التَّالية: (ذعرت، أصبحت، أجبته، صوبته، بوأت، قادراً..). ويستشهد الدُّكتور عبد الرحمن رأفت الباشا بقول امرئ القيس(): صَــفِيفت شِــواءٍ أو قـــديرٍ مُعَجَّـــلِل (\& ()
 على أنَّ ذلك مِنْ قبيل الفخْرِ بالصَّيْدِ، يقول: "وكان أبناء الملوك منَ العرب يفخرون بالصيد وأكل لحمه.. على الرغم منْ عراقته في الملك وأصالته في البحد"(®) وإذا غادرنا صُورة القنَّاص المفردة، وما تشتمل عليه منْ دلالات، سواء كان قنَّاصاً فقيراً بائساً وضيعاً في بجتمعه، أو كان مِنَ الفُرسان الَّذين اتَّذذوا الصَّيْد وقتاً للرِّياضة، وممارسة هواية متعة، هي في حدِّ ذاتها فرصة للتَّدريب، واستعراض المهارات في الطَّرّد


والسَّبْق، ووصْفِ الفّرَس.. فسوف نقف على دلالات ذاتيَّة، واجتماعيَّة، وإنسانيَّة عديدة، تثنَّلت في مشاهد الصَّيّد.

ففي اللَّوحات المتعدِّدة التي رسَمَهَا الشُّعراء لمسارح الصِّراع بين النَّور الوحشيّ أو بقرته، وبين كِالاب القنَّاص، أو بين القنَّاص الرَّامي وِمَار الوحْش وأتُنُهُ، بند الشَّاعر يستحضر تلك المشاهد، أو يتخلَّص منها لوصف راحلته، (النَّاقة)، أو يتَّخذها سبيلاً لامتداح (فَرَسِه). ومع وضوح هذا الهدف، والتَّسليم بأحقيَّة الشَّاعر فيه؛ إلّا أنَّ تلك اللَّوحات تتخشَّف عن دلالات عميقة في الصِّراع بين الطَّبيعة وسكَّاها، تُعبِّر عن قسْوة الحياة، وحاجة الإنسان لمواجهة أهوالها بقوَّة، حرصاً على غريزة البقاء التي فُطِرَ عليها. يقول لَبيد بن رَبيعة(1):
(Y) يَســعى زِمــنَّ أَقَــبُّ كَاللِّـــرحانِ

حَــتّى أُشِـــبَّ لَــــُ ضِــــراءُ مُخَلِّــبٍ
هَمْـيَ الــُمُحارِبِ عَــوْرَةَ الصُّـحْبانِ (ث)


شَـَزْراً عَلــى نَــبضِ القُّــوبِ وَمُقــــدِماً
فَخَــأَنَّ صَــرْعاها ظُــرونُ دِنـــانِ
 فهذا النَّور واجه الخطر - منفرداً - مع كِالاب القنَّاص، ولكنَّه خرجَ مِنْ ضيق الشُّعور بالموْت، إلى نشْوة النَّصْر، وتنفَّس مِنْ جديد معنى الحياة بَزْوْ، حين غادر أعداءه مُضرَّجَين بالدَّم، مُعَفَّرين بالتُّرابـ

ويرسُم أوْس بن حَجَر لوحة مُاثلة لثوْر وحشيٍِ يواجه كِالاب القنَّاص الحريصة على قتله، فيقاتلها قتال المستميت دفاعاً عن حياته، ويبدأ بقائدها فيخَضِّبِ قرنَه مِنْ دمِه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) اشب له: رفع له، وأتيح له. الأقب: الضامر، يعني الصائد. السرحان: الذئب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ظرونُ دنان: أوعية، والصرعى من الكلاب. }
\end{aligned}
$$

لترى البواقي منها ما حدث للقائد، فتنصرف عن ملاحقة النَّوْر خوناً أنْ تلقى ذات المصير. يقول(1):














 ونفس المشْهد يتكرَّر عند أكثر مِنْ شاعر، وفي الغالب تكون مشاهد صيْد النَّور الوحشيِّ، في سياق الرِّحلة ووصف مشاهداتّا، وتكون أداة صيْده هي الكِلاب، ويتوقَّف الشُّعراء عند أوصاف النَّور الجسديَّة، ولونه، ويحلِّدون المكان الَّنّي وقعت فيه حادثة الصَّيّد، وغالباً ما تكون الأحداث قد تمَّت في مكان قفر، طْ بِجد فيه النَّوْر ملجأً، إلا شَجَرة الأرطاة، فتراه يكفِرُ حولا بظلوفه، ويصفون اللَّلة التي بات النَّور يعالج أهوالها مِنْ برْد، ومَطرَ، وريح. يقول زُهيرُ بن مَسْعود الضَّبِّبِّهِّ :





هَا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص:Y. } \\
& \text { (Y) منتهى الطلب، } 9 / 9 .
\end{aligned}
$$




وكأنَّ الشَّاعر يريد مِنْ رسْم هذه اللَّوحة بتفاصيلها، وطلب النَّور للأمان في هذه
اللَّيلة المطيرة الباردة، أنْ يؤِّد حاجتَّه وحاجةَ الإنسان بصفة عامَّة، للمنزل الآمن، والحياة
الهادئة المستقرَّة.
ويْ مشْهد آخر نرى النَّورَ الوحْشيَّ يييت ليلة خيفة، حتى إذا ابخلت عماية اللَّلّ، وهمَّ
 عليه القنَّاص الككَّاب، فتنطلق كالسِّهام تريد طرحه لكَلَّاْها، ليواجه - وحيداً وبعد كلِّ معاناته فيْ ليلته - أعداء كُثُرا اجتمعوا على الفتْك به! يقول بِشْر بن أبي خَازم(1):
 إِلى الكِنـــاسِ عَثِـــيٌ بــــارِدٌ صَـــردٍ

 فَبـاتَ في حْقِــنِ أَرطــاةٍ يَأُــوذُ هِــا



 غُضْـــنٌ نَواحِـــُ في أَعْناقِهـــا القِـــَدُ

 ولا يجد ثوْر النَّبغة الذُّبيانيُّ مَفرَّا مِنَ التتال، حين دهتنه كالاب الصَّيَّد، فنفض عن نفسه





[^8] شَـــكَّ الـــُشُشَاعِب أعْثـــاراً بأعْشَــارِ بــذاتِ فَــرْغٍ بعيــدِ القَعْــر نَنَّـــار
 يَخُـرّ بــالرَّوقِ فيهـــا كــرّ إســـوارِ وعـــــَ فيهــــا بإقبــــالٍ وإِذْـَـــارِ
 طـولُ السُّرى والسُّرى مِـنْ بَعْـد إبكـارِ


ثم انْنُـَـنى بَعْـــُ للثــــاني فأتصَـــــَهُ


 إنقـضّ كالكوكــب الـــدّرّيّ مُْنْــــلتاً
 ومُمظم الشُّعراء في تتُتُهم لمذه الأحداث والتقاطها، لا يغفلون عن تصوّير المشاعر النَّنسيَّة التي يعيشها التَّور الخائف، ولا يفوتّم وصف الكِكاب بأوصاف تُصَوّر حرصها على الفريسة ومقدرها عليها، ويرصدون حال الكِكاب عندما تشْعر بالخطر يرتدُّ إليها، كلُّ تلكُ الأحاسيس والمشاعر يصوروها بدقَّة، وقد يُبْرزها بعضُهُم فيُ هيئة حِقَار.
 التَّفصيلات، وهذه الدِّقة، فيقول: "إنَّ حديثَ الشَّاعر البِاهليّ عن ضروب الكفاح الشُّاقِّ المتّصل. وعنايتَه بتصويرها هو حديثٌ عن نواميس الحياة وحقائقها الأبدية. وتصويرٌ لما،



ومع هذه الدّلالة العميقة التي رآها وَهْب رُوِميَّة في قصَّة صراع التَّور الوحشيّ مع كِالاب
الصَّيد، إلّا أنَّ هناك دلالة قريبة، أرادها الشَّاعر المرتحل وحيداً في الصَّحراء، يواجه أهوال السَّفَرُ وخاطر المفازة، وذلك مِنْ خلال تصْويره لمواجهة النَّر - وحيداً - أهوالاً جساماً مِنَ الطبَّبيعة، ثَّ لأعداء اجتمعوا عليه، وليس له سِلاح غير قرنيه وشجاعة قلبِ، وكأنَّ الشَّاعر يريد أنْ يكعل
(1 ) الرحلة في القصيدة الجاهلية، ص: IIV I .






 الظُّرف القاسية، ليجحث عن مكان يجد فيه الرُّاهة والأمان.

## يقول التَّبغة النُّيانيُئيُ):

.



 وفي هذا المعنى يقول بِشُر بن أبي خازِمِم"):





 فيرسل عليه سْمْما منْ كنانته ليرديه متعولاً!

(Y) الديوان، ص:(Y)

وهذه الصُّورة المختلفة لنهاية ممار الوحْش مع الرَّامي ، وهاية النَّر الوحشيّ مع كِلاب الصَّيّد، ليست مرتبطة بالرِّحلة، فقد لوحظت عند بعض شُعراء هُذيّل، ومنهم أبو ذُؤَيْب

شَـرَنُ الحِجــابِ وَرَـــبَ تَـرعٍ يُقــرَعُ









الهُذَلي.يقول(1):






فَرْمــى فَـــأَحْقَ صـــاعِدِيَّا مِطحَـــراً



ثلاثاًاً. المتصمِّع: المُنضَمَّمُ من الدم.
(؟ ( رائغاً: هارباً. عيَّث: مد يده فأدخلها في الكِنانة ليأخذ سهما يختاره، أي طلب ولمس.
(0) الصّاعديّ: نسبة الى صعدة، وهي أرض أو قرية. أو نسبة الى رجل يقال له صاعد. المِطحر: البعيد الذهاب السريع.
والمطحر من السهام: الذي الصقت قُذَذه، أي ادِّقَت جيداً.
(7 (7) أبدّهن: قتلهن بُدداً، أي كل واحدة بسهم. أبدهن: قسّم بينهن. بِذَمائِه: أي ببقية نفسه. المُتجعجع: الساقط
المصروع اللاصق بالأرض.
(V) الُعَقُ: قطع الدم. والنَّجيع: الطريّ من الدم. (تزيد، وعَريب، ومَهرة، وججُنادة) بنو حَيدان بن عِمران بن الحاف بن قُضاعة.
(^) الّبب: الثور المسن الذي قد تحت أسنانه.

(o) ${ }^{\text {( }}$
(7)




(1) (1)


يَرْــــي بِعَينَيـــــهِ الغُيـــــوبَ وَطَرنُــــهُ




حَــتّى إذا ارْتَــَّنَت وأَقْصَــــَ عُصـــبةً




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المُصدّق: الصادق المضيء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) وافيان: صحيحان سالمة آذاغهما. أجدع: مقطوع الأذن. }
\end{aligned}
$$

(7) بَلّْفين: بقرنين أملسين عددين مسنونين. الأيدع: دم الأخوين. ويقال: الزعفران. والأيدع ايضاً شهر تصنغ به الثياب. البحدّح: المخلوط.
(V) النّهس: تناول اللحم أو الشيء من غير تَحكّن شبيه بلاختلاس. عَبل: ضخم غليظ القوائم. الطُّرُتان: خُطّنّان في جنبيه تنصصلان بين البنب والبطن. التوليع: لونان غتتلفان، بياض وسواد. ( ( ) (


(1) طُرُتاه: ناحيتا حنبيه. والمنِنع: السهم.
(1)



والقصيدة قِيلت في رثاء أبنائه، وهنا يظهر البُعْد الدّلالي للنّهِاية التي أرادها الشَّاعر هذا
النَّور، فكأنَّه يريد إثبات حتْميَّة الموْت وتقلُّب الزَّمن وبطشِه، يقول محملد النُّوَيْهي: "أما إذا أورد القصة كمثال على حتم الموت وتقلب الزمن وبطش الدهر، فإنه يضيف فصال ختاميا حزينا. وين هذا الفصل نرى أن انتصار الوحش على الكالاب لم ينفعه شيئا، ففي هذه الأثناء يكون الصائل نفسه قد اقترب 6 وعمل الكالاب ين الحقيقة ليس أن تصرع الثور بل أن تعطل

هربه وبترح أرجله حتى يدركه صاحبها ، فيرميه بسهم مصيب فيخر صريعاً"(٪) .
وعلى هذا فقد تكون الغاية مِنْ إيراد مشهد الصَّيْد في هنا النَّصِّ، وما يماثلهه مِنْ نصُوص رثائيَّة هي التَّعِّي، وتسليَة النَّفْس وتصنبيرها، فيعمل الشنَّاعر لبثِّ مشاعره، وما أ مِّ به مِنْ مصائب، مِنْ خلال وصْف الصَّيْد، وتصْوير الحيوان القويِّ مقْتولاً، ليُعْلِنَ ضعْغَه أمامَ فداحة الخطْب الَّذي نزل به، وعجزَه عن ردِّ المصيبة التي لحقته، وذلك بسَرد هذه القصَّة التي أصابت غيره، مَّن كان يُعدّّ مثالاً في الدِّفاع عن نفسِه ودَرْءٍ الخَطرَ عنها.. وإذا كان صيد النَّور الوحْشيّ قد ورد مرتبطاً بالرِّحلة، فإنَّ صيْد حمار الوحْش ارتبط هو أيضا بسياق الرِّحلة، ولكنْ مع فارق مُهمٍٍ بينهما؛ فالثَّور يظهر في مواجهة مصيره منغرداً أمام عديد الأعداء، في حين يكون الحِمار مع أتانه أو أُتْنُه، يسوقها مُرتحالً في طلَب موارد المياه، ويظهر له القنَّاص الرَّامي، وفي الغالب يكون القنَّاص وحيداً، ومههما حرص على النَّيْل مِنَ الحِمار، فإنَّه يفشل في أغلب المشاهد! وهنا يسجِّل الشُّعراء الأثر النَّفسيَّ الَّنَي يلحق بالقنَّاص وأسرته، ويلتقطون صُورةً لملاعحه التي يعلوها الحزن والوجوم.
(1) الْنَيق: الفحل من الإبل . التّارز: الميت الذي قد يبس. المَبَتُ: المكان المستوي.







 وَطـــــارَ القِــــــــُ أَشْــــتاتاً شَــــــِّيّا


 بِلَحــــــٍ إِن صَـــــباحاً أَو مُسِــــــيّا





فَأَرسَـــــــلَ وَالمقاتِـــــــــُ مُعــــــــــرِراتٌ
فَخَـــرَّ النَصـــــُ مُنقَعِضـــــاً رَثْمــــــاً



وَكــــــانوا واثِقـــــــينَ إِذا أَتـــــــاهُم

صوَّر عَمْرو بن قَميئة الأحداث، واستطرد كعادة الشُّعراء في وصف الحِمار وأُتْنه، ثَّهَّ أتى على صفة التنَّاص وأسْهمه التي أعدَّها حتى صارت أشدّ فتكاً مِنَ السُّمّم الزُّعاف، ولمَّا السَّهم أخططأ، وتحطّم النَّصْل، وفي اللَّوحة إبداع في القَصِّ والتَّصوير، إلّا أنَّ الصُّورة التي التقطها
 هذه الصُّورة كانت كفيلة بتحريك كلِّ مشاعر العطْف والشَّفقة، على هذا القناَّص البائس وعياله، وهنا تظهر دلالة النَّات الشَّاعرة التي تغوص في أعماق النَّفس الإنسانيَّة، وتشعر بألمها،
 ونكابد المعاناة ذاها.

ومشاهد صيْد المُمُر الوحشيَّة في غالبها لا تخرج عن هذه الأحداث، ولا غختلف نتيجتها
إلّا في صُور قليلة جداً، ولكنْ تبقى لككِّ صُورة خصائصها الفنيّيَّة، ودلالاتَا المنبعثة مِنْ مهارة
 وموهبته جِسراً لتفتيق تلك الأبعاد، وبنائها فين ذلك النَّسَق المُكمَم.

ومِنَ اللَّوحات الفنيَّة الباذخة في صيْد رِمار الوحْش، قول أؤس ابن حَجَر ('):


قَطـــاهُ مُعيـــدٌ كَــرَّةَ الـــورِدِ عـــاطِفُ
فَأَورَدَهــــا التَقريـــبُ وَالشَــــُّ هَـــنهَالًا

 عَلــى قَــَرٍ شَــُنُنُ البَنـــانِ جُنــادِنُ إذا مُ يُصِبْ لـمـاً مـنَ الـوَحشِ خاسِفُ مــنَ اللّحـــم قُصْــرَى بــادِنٍ وَطَفـاطِفُ لأَنْـــهُمِهِ غَــــارٍ وَبَـــارٍ وَرَاصِــــُ

 مُعـاطي يَــدٍ مِـن جمَّهـةٍ المــاءٍ غــارِفُ وللحَــيْنِ أَحْيانـاً عــنِ الــنّنسِ صَــارِفُ


فَالاقَـى عَلَيْهـــا مــن صُــباحَ مُـــدمّراً



مُعـــاوِدُ قَتْـــلِ الماديــــاتِ شِــــوَوأهُ
قصِـيُّ مَبيـتِ الليــلِ للصَّــيدِ مُطْعـــمٌ







فَمــا زالَ يَفــري الشَـــَّ حَـتّىّ كَأَنَّــا



 رَمـــى حاحِبَيـــهِ بِالِحِجـــارَة قـــاذِفُ
 كِـــا مِنخَرَيـــهِ ســـائِفاً أَو مُعَشِّـــراً

والمشهد زاخر بالتَّفاصيل، اعتنى فيه أوسٌ برصد الحركة، وتصْوير الألوان والأصوات،
 بأسرار الصِّناعة الفنيَّة الدَّقيقة، ولمَيْنس خلال انشُغاله بتركيب عناصر هذا المشهد الجمميل، أنْ ينقل لنا ما لحِقَ بالقنَّاص مِنَ النَّدم والحسْرة.

وعوداً على دلالات صيْد همُمر الوحْش، التي يُلاحظ أَنَّا تكون بحتمعة حول موارد الماء
 قُترته، مُرهف السَّمع لإقبالما على المورد، في حين كان النَّور الوحشيّ يُصَاد بالكالاب وحيداً،
 كلابِه في تعطيل حركة ثوُر الوحْش أو بقرته، وِمنْ ثَّ فوات الصَّيَّد عليه، كما صوَّروا حزنَ القنَّاص الرَّامي وحسْرته حين تُخطئ سهامُه حمارَ الوحْش.

ويْ هذه المفارقات بين المشهدين، يرى الباحث أنَّ الشُّعراء وجدوا ثُوْر الوحْش وبقرته يمتلك مِنَ السِّلاح ما يدفع به عن نفسه، وذلك في القرنين اللَّذين شُشِّها كثيراً بالرّمّاح القاتلة، في حين لا يملك الحِمار الوحْشيُّ هذه الأداة الفاعلة للدِّفاع عن نفسه، ثَّ إنَّ التنَّاص الرَّامي ييذل جهداً مضاعفاً في تحيق هدفه، مُعتمدا على نفسه، وإعداده لأدواته وعنايته بها، ومِنْ هنا كان فوات الصَّيَّد عليه أشدّ إيلاماً له مِنْ ذلك القنَّاص الككَّاب، النَّني اعتمد أكثر على جهد غيره (الكِلاب)، وقد يكون فيُ ذلك، تعاطفاً منهم معه، ورثاء لـاله.
 به، فصوَّوه كاسفَ الوجه حزيناً، لِما رأوا مِنْ حرصه على القتّلْ والتَّبُّص والغَذْر .

وتبقى الدّلالة الأهـُّ منْ نقْل الشُّعراء لذذه المشاهد في صُور حيَّة خلال رحلاتمّ، وما يصادفونه فيها مِنْ حالات الصِّراع بين مكونات الطبَّيعة: إنساناً وحيواناً، كما يقول وَهْب رُومِيَّة: "فإفهم - أي الشعراء - لا يتحدثون عن ذلك وحده ، ولكنهم يتحدثون - أيضا وربما أولا - عن رحلة الحياة نفسها - قصرت أم طالت - في أهوائها ومسرَّاتها ومواجعها، ويف كفاحها الخائب ... ومصيرها الشَّقيّ الذي تحكمه المفارقات فتجعل سعادة قوم رهناً بشقاء

قوم آخرين"(1)
ويؤِّدُ الباحث مِنْ خلال استقراء وتحليل مشاهد الصَّيْد محلّ الدِّراسة، أنَّ الُّشعراء الجلاهليِّين عندما نتوا معالم صورة القنَّاص فقيراً بائساً، يلازمه الإخفاق، وتعلو ملامحه الكآبة، ولا تنفكُّ عنه الحسرات، وعندما صوَّروا صِراعه رامياً مع الحُمُر الوحشيَّة، أو كأَّبا يُغري ضواريَه بالثُّور والبقرة الوحشيَّين لتدخل معها في معترك عنيف؛ إنَّا كان صنيعهم ذلك في سياق الرِّحْلة

في أغلب المشاهد، وأكثرها تفصيلاً وتكاملاً.
وين هذه المشاهد تنجو الطَّرائُُ مِنَ القنَّاصين، ولكنَّها تُقْتل في المشاهد التي يكون فيها الشَّاعر صائداً، إمَّا بيده، أو بواسطة غُلامه النَّذي يمرص على تدريبه وتوْجيهه، ودلالة ذلك هي إظهار الفروسيَّة، وامتداح الفَرَس، ووصْفه: نسيباً، عتيقاً، شديداً، سريعاً يسبح في الفضاء، يقيِّد أوابََ الوحْش.

وتأسيساً على هذه المالاحظة؛ فإنَّ سياق الرِّحلة كان ملائما لالتقاط تلك الصُّور مِنَ الصِّراعات، وتصنوير ذلك البؤس في شخص الصَّائد، للدّلالة على معاناة وغُربْة يعيشها الشَّاعر نفسُه، أو اختلال وعدم استقرار يشْعُر بِما في المتتمع مِنْ حوله، وتنعكس عليه بصغته أحد أفراده، وِمنْ گَّ فهو لا يملك إلّا أنْ يُجسِّدها فنيَّا في ثنايا قصيدته. وقد اهتمَّتْ البلاغة العربيَّة بجانب السِّياق (المَقَام)، بل جعلته واحداً مِنْ تعريفاتا، فهذا الخطيب القزويني يُعِّرِف بلاغة الكالام فيقول: "هيَ مُطابَقَتُه لمُقْتضَى الحال مع فصاحته"(Y)، وعليه، فإنَّ الكالام في سياق مَا، يكْتَسِبُ دلالاتٍ لا تتوافر في سياق آخر، وإذا كان هذا المفْهومُ أصالً ثابتاً؛ فإنَّ الصُّورة
(1) الرحلة في القصيدة الجاهلية، ص: 9 ٪ ا.
(الإيضاح في علوم البالاغة، للخطيب القزوين، شرح وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة المعارف، الرياض، ط
 سياق الرِّحلة على تلك الدّلالات الخاصَّة، التَّي أشار إليها الباحث فيما سَبَقِ.

تلك كانت نماذج مِنَ الدّلالات المنتوّّعة التي تَمْفَل بما مشاهد الصَّيّد، وإلّا فإنَّ الباحث


 والذَّاتيَّة، والاجتماعيَّة، والإنسانيَّة.

ثانياً: مشاهد الصيّدّد، الرُمْزُز، والدَلالة الأسطوريَّة:



 وغائِرَة" في ثقانتهِمه.

فما كان مِنْ بِض نقُّادنا العَرب فِّ العصر الحديث، إلا أنْ ركبوا هذه السَّبيل- طلباً


 "الصورة الفنية في الشعر الجاهلي"، والُُكُتور علي البَطَل فيُ كتابه: "الصورة في الشُر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري"، بالإضافة إلى عدد آلخر مِنَ الهتَّاب والباحثين فين


 ميثولوبيَّةَ(")، قال: "وقد أثبتُّ من قصيدة للأعشى أن المرأة ليست إنسيَّة بلـ هي مي معبودة دينية ، وأثبتٌُ من قصيدتين لقيس بن الخطيم أن المرأة رمز للشدس"(")" ويقول: "وربطتُ بين قصة صراع ثور الوحش مع الككلاب ومجموعة النّجوم التي تسسَّى الئّر والككلب الأكبر


 الإسلام كانت ديانة كواكب في أساسها، ولكن يجب أن نتنبه إلى أن الدعبودات القديمة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الصورة الفنية في الشعر الجاهلي، ص:Y٪. } \\
& \text { (Y) نفسه، ص: (Y) نسه، } \\
& \text { (Y) نفسه، ص: (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

كانت تخلق على الأرض أولا ثم ترفع إلى السماء. فقد عبدت المرأة والغزالة والنخلة ثم توحدت في اللات - الشمس، وعبد الثور الوحشي ثم رفع باسم ود أو المقة فعبد به القمر . ولكن الدكتور نصرت يكتني بالنظر إلى الكواكب وطرح أسئلة لا يجد الإجابة عنها، وهذه نتيجة منطقية لمنهجه" (') .

وقد جاء كتاب الدكتور علي البَطَّل فيُ أربعة أقسام: درس في القسم النَّاني منه صورة المرأة: "منذ بداية شكلها في العقيدة الدينية إلى ما وصل إليه هذا الشكل من تطور نحو الواقعية بتأثير التطورات الحضارية التي مر بها المجتمع العربي حتى نهاية فترة البحث" (ك) القسم النَّالث عالج: "صورة الحيوان التي تنبئ بأصول أسطورية قديمة كالثور الوحشي وحمار الوحش والظليم والناقة والحصان، وهي من المعبودات الأساسية القديمة ويكشف عن تحول


وإذا ما مَضَيْنا في قراءة الكِتاب، سوف بنجُه - على سبيل المثال - يُؤِكّدُ أنَّ حمار


 يذهبُ إليه في بُجمَلِ تفسيرِه لتلكَ الظَّواهِر ..!
ولنْ يقفَ الباحثُ مُطَوَّاً لمناقشَّةِ ما ذهبَتْ إليه دراسَّهُ الباحثيْن السَّابقيْن أو سواهم، فقد

 تقويمية لموقف المدرسة الأسطورية في نقد شعرنا القديم"(\&)
(1) الصورة فِ الشعر العري المديث حتى آخر القرن الثاني المجري، د. علي البطل، دار الأندلس، ص: ـ .1.

(r) نفس،، ص: ـ ا-1 | .


ومع ذلك.. يُذْكُرُ أنَّ الباحَيَّن قد جمَعا معلومات قِيْمَةُ ومُفيدةً، وبذلا جهْدُاً كبيراً، في
 المُتَكَلَّف، وهو عيْبٌ خطيرٌ أفسَدَ عليْهِما - في ظنِّ الباحث- جمالَ العَمَلِ وقيمَتَه. وسوفَ يضعُ الباحثُ - هنا - تصوُرْه لمذهِ القضِيَّة، مِنْ خلالِلِ الشَّواهدِ الشنّعريةِ الَّتي




 يُّخْدش في تلك المعارك. ولأنَّ تلك المعارك التي يخوضها النَّور الوحْشيُّ أو بقرته مع كِالاب الصَّيَّد


 اجتماعيَّة ووجدانيَّة أخرى، وقف الباحث عند بعضها فيما سبق. ومٌ يكن الشَّاعر الجاهليُّ مِنَّ




والاستخفاف بعقل الإنسان وذائقته.
ثم إنَّ دعوى أنَّ المرأة كانت معبودة دِينيَّة، أو كانت رمزاً للشَّمس عند الشُّعراء الباهليين، مرفوضة مِنْ وجهة نظر الباحث، وقد وقف مِنْ خلال دراسة لمشاهد الصَّيَّد
 إلّا في مواطن محدودة، وبصُورة لا تُصَدِّقُ رأيَ الَّذين سَلَكُوا منهج الأُسطورة في الدِّراسة النَّقديَّة لذلك الشنّعر !





> وتَبرزُ المرأة عند أُميَّة بن أبي عائذ بهذه الصُّورة(Y):



لـــــه نِسْـــــوة عــــــاطالات الصُّــــــُو













 الأوصاف على الدرأة، إذا كانوا يرون فيها رَمْزاً للشَّمس الدعبودة، أو إلهاً يُيُعْد لذاته؟!




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الديوان، ص:77. } \\
& \text { (Y) شرح أشعار الهذليين، } \\
& \text { ( } \Gamma \text { ( منتهى الطلب: }
\end{aligned}
$$

## يقول النَّابغة الجَعْديٌٌ (1):

قَبـــــلَ أَن يَظهَهــرَ فِي الأَرضِ رَبَــــش


تَسِــقُ الآحَـــالَ مِــن رَطـــٍِ وَهَـــش


لــــــَجنِنِ وَرَش


ضَـــحمَةُ الأَردافِ مِــن غَــــرِ نَفـــش


فهل يُمْكن للشُُعراء أَنْ يكونوا بهذا القَدْر مِنَ الجرأة، ليصوِّروا المرأة - الشَّمس أو المرأة الإله - على هذا النَّحو مِنَ البشاعة والابتذال؟!

يرى الباحثُ أنَّ ذلك لا يكون، وبخاصَّة في بحتمع قاتل بعنف وشراسَة، دون القيم والنَّماذج التي يعتنُّ بها، أيَّا كان دورها في حياته، ومهما تضاءلت قيمتها.. فكيف يترك المجال لشاعر أنْ يعبثَ بصورة معبودِه؟! بل إنَّنا مُ بَذْ منهم شاعراً بتحرأ أنْ يرْسُم صُورة قبيحة لتلك الأصنام الجامدة التي كانت تنتشر في كلِّ حيِّ مِنْ أحيائهمَ، بل تُشاطرُهم دورهَم أيضا! وأمَّا زعم بعض النُّقاد أنَّ الحمار والنَّور الوحْشنَيَّن، كانا رمزين للشَّمس التي كانت معبودة في ذلك العصر، فإذا كان بعض عَرَبِ جنوب الجزيرة، قد عبدوا الشَّمس في فترة مِنَ الغفلة،


 فقد كانت تلك العبادة طارئة، ما لبثوا أنْ تحوَّلوا عنها، وإذا سَلَّمْنا - جدلاً - أنَّ عبادة الشَّمس قد بحَذَّرَت فيهم؟؛ فماذا يكون الحال مع الشَّاعر العربيِّ في الحجاز، وين شمال الجزيرة ووسطها، وهو بْ يعرف تلك العبادة، وْْ يتعلَّق بها وجدانه؟ وإنَّا عبد الأوثان تقليداً في غالب أحواله، وكيف يُفَسَّرُ إلحاحه يي شِعره على ذكر صِراع النَّور والبقرة والحُمُر الوحشيَّة



 غناذج أُمُطوريَّة!







 وغسلها، ورسم نتوش جديدة مكاهاها، وبالتعير العلمي المتأنخر كانوا أصحاب الجهل البسيط، الذي تسهل مداواته . ."(1).









$$
\begin{equation*}
\text { ) السّيرة النّبويّة، أبو الحسن علي الحسني النَّدْوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الرابعة، V . . Y م، ص: } 0 \text { ع . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 وخبرگّم الواسعة بطبيعة باددمم المتحرَّة والصَّامتة، ومعرنتهم الدَّقيقة بأحهوال بكتمعهمم، وعاداته، وتقاليد، وأرافه، وإدراكهم لطبيعة المياة الاقتصاديَّة، والسِّياسيَّة．．استطاعوا أنْ




 وطرق غتنلفة، تتضافر في تعقيق فائدة الإبالاغ، ومتعة البالاغة في ذات الون الوقت، نظراً لكون





 ｜لالنطق دوغا تعقيد أو إغراب＂（（）．
 استطاعوا أنْ يُوظِّفوا تلكَ الموادث والصِّراعات توظيفا مونَّقاً، معتمدين على الأسلوب



（1（1）ينظر：بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، الدار البيضاء، 7 （ 9 1 م، ص： ．rへ人

الرمزية في موضوعات القصيدة العربية قبل الإسلام، د．بـجت عبد الغفور الحديثي، بجلة المورد، العراق، البلد

$$
\begin{equation*}
\text { الخامس والعشرون، العدد الثاني، 9V } 9 \text { ام. ص: ع . } \tag{Y}
\end{equation*}
$$

## M1人

 الواقع الَّني يعيشونه، وعن أحوال النَّاس في ذلك العصر.
 على شاعريّّ أصحاجها، وعلى انتمائهم القويِّ لحياتم التي عشقوها بككلِّ ما فيها مِنْ معانانة،

اختاروا طريقاً بعيدة لإثبات الرَّمز في الخطاب الشِّعْريّ الجاهليّ!

الخخاتِمَـةُ:

حاولَ الباحثُ في هذهِ الدِّراسِة جْمْعَ شتاتِ صورةِ القنَّاصِ مِنْ خلالِلِ مشاهدِ الصَّيْدِ الّتي تَكَّنَ مِنْ استقرائهِا في مُدوَّنةِ الشُّعر ابلحاهليِّ، تلك الصُّورةُ التي عْْ بَحْْ كثيرَ اهتمامٍ - على حلِّ علمِ الباحثِ - فيما كُتِبَ عن الصَّيْد، أو في الدِّراساتِ التي تناولتْ لوحاتِ الصَّيْد كما صاغَ معالـمَها، ورسَمَ مشَاهِلَهَا شُعراءُ ذلكُ العصْرِ

وحرصَ الباحثُ بعدَ المقدِّمةِ أنْ يُمهِّدَ لموضوعِ دراستِهِ، بذكرِ شيٍ يسيرٍ عنْ مفهوم الصَّيْدِ، والمصطلحات الدَّالَّةُ عليهِ في المْْحَمَ، وعنهُ بوصْفهِ أحد الأنشطةِ الّتي مارسَها الإنسانُ منذُ القِدَمِ لحاجَتِهِ.. وِمنْ تَُّّ مكانتهُ عندَ العرَبِ، وموقفُ الإسلامِ الحنيفِ منهُ، ونَبْنُ مِنَ الكُتُبِ الّتي عُنِيَتْ بهِ قديماً وحديثاً. ثُّهَّ توالت الفصولُ النَّلاثةُ التي اشتمَلتْ عليهَا الدِّراسةُ ويُوْمِّلُ الباحثُ أنْ تتجلى فيها أبعادُ صُورةِ القنَّاصِ، حيث اشتمل الفصلُ الأوَّل على أهمِّ المصادرُ التي وفَّرت للشَّاعرِ البِاهليِّ روافََ يسْتِيِي مِنْ معينِها ملامحَ المشْهِدِ القنْصيّ الذي ظهرتٌ فيه صُورةُ الصَّائدِ (فقيراً يتكسَّب بالصَّيْد، أو فارساً يصيلُ لأجلِ الرِّياضَةِ والمتْعةِ)، ويُ الفصلِ الثَّاني تتنَّعَ الباحثُ ظُهورَ القنَّاصِ الإنسانِ في سماتِهِ وملامحِهِ، وأحوالِهِ الشَّخصيَّةِ والاجتماعيَّةِ، وسِلاحِهِ وأدواتِهِ، وِِنْ ثََّّ جاءَ الفصلُ الثَّالثُ يتلمَّسُ في مبحَثينِي: الأبعادَ الفنِّيَّةَ والدِّلاليَّةَ في صُورَةِ القنَّاصِ خاصَّةً، ومشاهِلِد الصَّيْدِ بعامَّةٍ

واجْتَهَدَ الباحِثُ - ما استطاعَ- أنْ يُوظِّفَ الشَّواهدَ - التي تكرَّرَ كثيرٌ منها - بحسَبِ الغايةِ مِنْ كُلِّ فصْلٍ ومبْحَثِ، بالإضافةِ إلى عُحاولَةِ الوقونِ عنْدَ بعْضِ المظاهرِ الفنيَّةِ التي تُؤْذِنُ بها بعضُ الصُّورِ، وبعضِ الدِّلاتاتِ التي تلوحُ في بعضِ المشاهِدِ؛ حِرْصاً على انطباع القاريئ، حتَّى لا يُصيبَهُ الملَلُ مِنْ تكرُّرِ بعْضِ الأبياتِ.

ويزعُمُ الباحثُ أنَّهُ وجَدَ المُتْعَةَ والفائدَةَ في رِمْلَتِهِ معَ هذهِ الدِّراسِِ، برُغِم المعاناةِ في تقصِّي مشاهدِ القنْصِ في الشِّعرِ الجاهليِّ، حيْثُ قرأ دواوين الشُّعراءٍ الجاهليينَ والـمُخَضْرَمين،
 وقِيَماً، وتاريخاًا .

ولا يُـالُُِ الباحِثُ إذا قالَ: إنَّهُ قد عاشَ مَعَ امرئِ القيسِ في مغامراتِهِ، ومعَ الأعشى في



 ذلكَ مَنْنَماً.

## وقدْ خلصَتْ الدِّراسةُ إلى عدَّةٍ نتائجَ، كانَ أهمُّها مِنْ وُجهَةِ نظَرِ الباحِثِ ما يَلي:

استوعَبَ الشُّاعر المحاهليَّ كلَّ ما حوله مِنْ مظاهرَ طبيعيَّة، وما سادَ فيَ بِتمعِهِ مِنْ عاداتٍ وتقاليدَ وثقافاتٍ، فسثَّلٌْ له مصادرَ غنيّةٍ، ششَّلَ منها لوحاتِ الصَّيَدِ، ورسمَ



 الجِواد، وقد يكون الكَرَمَ، أو الفَخْر والفروسيَّة، أو الرَّتّاء.




 رفاقِِهِ، ولديْهِم - في الغالبِ - مَنْ يُذْدُمُهُم. وحُضُورُ هاتِينِ الصُّورتينِ المتباينتينِ مِنَ
 كانَ حضُورُ صُورٍِ ذلكَ القنَّاصِ البائسِ - كبيراً - في سِياقِ وصْف الشُّرُراءِ لمشاهداتِمِم






 'يُتُونَّ على مهاراتِهِّا





















ميَّزَتْ لوحاتُ الصَّيْدِ عندَ الشَّاعرِ الباهليِّ بينَ القنَّاصِ الرَّامي، والقنَّاصِ الكَلَّبِ؛

 تكشِفُ مشاهلُ القنْصِ عن اهتمام الصَّائِد الرَّامي بأدواتِهِ: (قوْسِهِ ونبْلِهِ)، ورعايتِهِ لها
 يكونُ دورُ القنَّاصِ الكَلَّابِ مقصُوراً - في الغالبِ - عندَ إغراءٍ كلابهِ بالطَّريدةِ، وعندما

يتيقَّنُ الخسارةَ، لا يمْلِكُ أكثرَ مِنَ الصِّياحِ بالكاِلابِ لترْمْعَع
 تصويرهِ الفِيِّّ للصَّائدِ بنوعيْهِه: المْتُرَفِ والفقيرِ
 مِنْ نمطيَّة الصُّورِ وتكرارِهَا، وذلكَ باستخدامِ الأسلوبِ القَصَصِيِّ في لوحاتِ الصَّيّْرِ،



 الحيوانُ هوَ الهدفُ، أو هو السِّالِحُ والأداةُ مثل: الكلْبِ والفرَسِ. وترجَمَ الشَّاعرُ تلك الأحاسيسَ في صورٍ مؤثِّةٍ في كثيرٍ مِنَ المشاهِدِ.
 أنَّ الغالبَ على الأساليبِ أنْ تكونَ خبريَّةً، وهذا يتناسبُ معَ الجانبِ الَّْصَصِيِّ الّني يغلبُ على مشاهدِ القنْصِ
بالنّسبَةِ للجملةِ فقدْ تنوَّعتْ ما بينَ الاسميَّة والفعليَّةِ، إلا أنَّ ابلجملةَ الفعليَّةَ تصدَّرتْ


 والطَّولةِ، وهذا يتيحُ للشَّاعرِ استغلالَ تلكَ المساحةِ في عرضِ أفكارِهِ وبسْطِ صُورٍِ.

استخدمَ الشُّعراءُ البُحورَ المرَّبَّةَ ذاتِ التَّععيلتينِ، أكثرَ مِنَ البُحورِ الصَّافيةِ واستعمالُ البحورِ

 استخدامِ القوايف النُّلِل الأكثرِ دوراناً على ألسنةِ الشُّعراءِ، كما أكثرُوا مِنْ استعمالِّلِ الحروفِ المههرةِ التي يهتزُّ الوترانِ الصَّوتيَّانِ عند النُّطقِ بها، وكثرةُ استخدامِّهِمْ للحروفِ
 موسيقيِّ، كما يرجعُ ذلكَ إلى استخدامِهم للقوافي الذُّلِل ومعظمُهَها بكهورةٌ. كما كانت القافيةُ المطلقَةُ هيَ المسيطرَُةُ بشكلٍ كبيرٍ، وتمتازُ القافيةُ المطُلقةُ بأفَّا أكثرُ عنارُ عنايةً
 يتيحُ للشَّاعرِ البوحَ والتَّصريحُ عمَّا بدانحِلهِ. بجانبِ الإيقاعِ الخارجيِّ، كانَ الاهتمامُ بالإيقاع الدَّاخلحيِّ، الّذي جعلِّ للألفاظِ المستعْملَّةِ في مشهِدِ الصَّيّد دِلالَةً موسيقيَّةً ونفسيَّةً مُريَةًا.




 مُعْظم مشاهد الصَّيد التّي رصدتَا عدسات الشُّعراء الجاهليِّين، كشَفَتِ عن قُدْرة أولئك
 الحديث.. وما ذلك إلّا علامة دالَّة على مهاراتمّ، ووعْيِهم بقيمة هذا البناء في حَفْزِ القارئ على المتابعة والنَّفاعل مع الحكاية، ونقْله ليعيش المثنهـد مُفْعماً بالانفعالات والأحاسيس والمشاعر كما رأوه، ورغبوا أنْ يراه المتلقِّي.
 البحاهليَّة، بما حَضَرَ فيها مِنْ شُخُوص، وما حَفَلَتْ بهِ مِنْ أحداثٍ وصِراعات؛ لم تِ تكُنْ


الحياةِ في ذلك البحتمَع، صادقةً في تصْويرِ ما فيها مِنْ صِراع بيْن: الحياةِ والموْتِ، والقوَّةِ
والضَّعْفِ، والحقِّ والباطلِ.

ومَّا يؤِّدُ واقعيَّة هذا الشِّعر، وما حفلَت به مشاهد القنْص الّتي عاشت معها هذه الدِّراسة، أنَّ صورة القنَّاصِ الفقير التي رسَمها شُعراءُ العصرِ الجاهليّ، لا تزالُ حاضرة في بعض البحتمعات البدائيَّة إلى يوم النَّاس هذا، فقد اجتهدَ الباحثُ في متابعة بعض البرامج الوثائقيَّة عن بيئات بدائيَّة في عالمنا المعاصر، فكانت صورة القنَّاص تبدو فيها كما حدَّدَ
 الأثرياء في هذا الزَّمان، الّذين يخرجون في رحالت قنصصٍ قد تَتدُّ شُهوراً، يطلُون المتعةَ في الصَّيَّد، والاستمتاع بالخلْوةِ، والتَّزُّه ين المنتجعات والفلوات، مُصْطحِبين معهم ما يناسب هذا النَّوع مِنَ الرِّحالات: سلاحاً وعدَّةً، بالإضافة إلى مَنْ يخْدِمُهُم. مُقْتَرَحَات:
مِنْ خلالِل هذه الدِّراسة خرج الباحثُ بجملة مِنَ المقترحات يرى - مِنْ وجهة نظره - أفَّا جديرة بدراساتٍ مستقلِّةٍ، لعلَّ بعضَ الباحثين ينشطُ لما، أو تتوَّفر فرصة للباحث نفسِهِ في قابل الأيام فيتمكَّن مِنْ دراستها؛ لأغَّا سوف تكشف عن جوانب فنيَّة ودلاليةٍ جديدةٍ في مشاهِدِ القنْص، لم تُطرق بعلُ باللَّراسةِ - بحسب علم الباحث - وسوف تُثري الدِّراسات البالغيَّة والنَّقديَّة في هذا المحال كثيراً.

ومن أبرزِ تلك المُقترحات، ما يلي:
دراسة سلوك كالاب الصَّيْد في المشْهِدِ القنْصيِّ بصفة عامَّة، والتَّكيز على سلوكها خلال صراعها مع النَّور الوحشيِّ أو بقرتِهِ، فقد لاحظ الباحثُ حضورها الكثيف ونشاطها الواسع في تلك المشاهد الداميَّة مِنَ القتال العنيف. حيث التقط الشَّاعرُ البحاهليُّ صُورها مع القنَّاص قبل بدء عمليَّة الصَّيد، وعند إغرائها به، وأثناء القتال، ثمَّ صوَّرها في فهاية الصِّراع.. وهي في جميع تلك اللَّقطات تشكِّو حالة جديرة بالدِّراسة مِنْ جوانب مختلفةٍ:

نفسيَّةٍ، وفنيَّةٍ، ودلاليَّةٍ ..
أشارت كثيرٌ مِنَ الدِّراسات البلاغيَّة إلى موازنات بين صورة الثَّر الوحشيِّ عند الشُّعراء في مشاهد الصَّيْدِ، ولكنَّ تلك الإشارات جاءت في سياقات خاصَّة بموضوعات بعينها، ولم

تستهدف دراسة سلوك هذا الحيوان الّذي استأثر بنصيب كبير من الحضور في المثْهـد القنصحيّ، فكان هو المعادل الموضوعيّّ للناقة أو الفرس، وكان هو سيَّد الموقفِ في فاية
 يرى الباحث أهميَّة دراسة سلوك ثور الوحش وبقرته دراسة فنيَّة مستقلَّة.
 الككَّاب، مِنْ حيث: درجة الاهتمام بتحقيق المدف، وطريقة الصَّيّد، وأدواته، ووقته،



## مكتبة اللدراسة:

> * أولاً: القرآن الكريمر.

- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، مكتبة دار السلام، الطبعة الثالثة،
. ${ }^{\text {r... }}$
- ابن مقبل:
- ديوان ابن مقبل، تُقيق عزة حسن، دار الشرق العري، ييروت، 990 ام.
- أبو دواد الإيادي:
- ديوان أبي دواد الإيادي. فصل من كتاب: دراسات في الأدب العري، غوستاف فون غرنباوم،

ترجمة إحسان عباس وأنيس فريهة وعمد يوسف خنم وكمال يازبي، دار مكتبة الحياة، بيروت،
.م1909

- الأسود بن يعفر النهشلي:
- ديوان الأسود بن يعفر النهشلي، صنعة نوري تمودي القيسي، وزارة الإعلام، بغداد، 971 ام م.
- الأعشى:
- ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتقيق عمد عحمد حسين، مكتبة الآداب بالمهماميز

الالطبعة النموذجية.

- الأفوه الأودي:
- ديوان الأفوه الأودي، تحقيق عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والتزجمة والنشر، القاهرة، •9r ام.
- امرؤ القيس:
- ديوان امرئ القيس، غتقيق عمد أبو الفضل إبراهمه، دار المعارف بصر، •97 ام، الطبعة الخامسة.
- أمية بن أبي الصلت: ديوان أمية بن أبي الصلت، جمع وتقيق ودراسة عبد الحفيظ السطلي، دمشق، المطبعة التعاونية .مl9V
- أوس بن حجر:
- ديوان أوس بن حجر، تحقيق وشرح عمد يوسف نمّ، دار صادر بيروت 9V9 1م، الطبعة الثالثة.

ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق الدكتور عزة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التزاث


- تأبط شرا:
- شعر تأبط شرا، تُقيق سلمان داود القره غولي وجبار تعبان جاسم، مطبعة الآداب، النجغ،
ـ الحارث بن حلزة:

د ديوان المارث بن حلزة اليشكري، صنعة مروان العطية، دار الإمام النووي، دمشق.

- الحادرة:
- ديوان شعر المادرة، إماء اليزيدي عن الأصمعي، غتقيق وتعليق الدكتور ناصر الدين الأسد، مستل من بجلة معهد المخطوطات، البلد الخامس، 1979 1م. - حسان بن ثابت:
- ديوان حسان بن ثابت، وضعه وصححه عبد الرمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى بعر،،
.plqrq
- الحطيئة:

د ديوان الحطيئة، شرح أبي سعيد السكري، تعقيق الدكتور درويش الجويدي، المكتبة العصرية،

$$
\begin{aligned}
& \text { بيروت، } 9 \text {. - بم. } \\
& \text { - حميد بن ثور: }
\end{aligned}
$$

- ديوان حميد بن ثور الهالي، تحقيق عبد العزيز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،
ـ الخنساء: 1970 م.
- ديوان الخنساء، شرح أبي العباس تعلب، تعيق أنور أبو سويلم، دار عمار، الأردن، الطبعة الأولى
ـ دريد بن الصمة: ام.
ـ ذ ذ الإيوانع دريد بن الصمة، تحيق عمر عبد الرسول، دار المعارف، القاهرة.

ديوان ذي الإصعع العدواني، جمع وتعقيق عبد الوماب عمد علي العدواني وعمد نائف الدليمي،
مطبعة الجمهور، الموصل جVr ام.

> - ربيعة بن مقروم:

ديوان ربيعة بن مقروم الضبي، تقيق تماضر عبد القادر حرفوش، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 999 1م.

- الزّبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهْتم:

شعر الزّبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم، دراسة وتقيق الدكتور سعود محمود عبد الجابر، مؤسسة

$$
\text { الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، £ } 9 \text { 1 م. }
$$

- 

ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح وتقديم علي حسن فاغور، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة

$$
\text { الأولى } 9 \text { ا م. }
$$

- سحيم عبد بني الحسحاس:

ديوان سحيم عبد بني الحسحاس، تحقيق عبد العزيز الميمني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،

$$
\text { - } 90 \text { م. }
$$

ـ ـ الشماخ بن ضرار: :

- ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، تحقيق وشرح صالح الدين الهادي، دار المعارف بصر.
- الشنفرى:

- طرفة بن العبد:

ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، تعقيق درية الخطيب ولطفي الصقال، بممع اللغة

$$
\text { العربية بدمشق، } 9 \text { I ام. }
$$

- طفيل الغنوي:

ديوان طفيل الغنوي، شرح الأصمعي، تعقيق حسان فلاح أوغلي، دار صادر، بيروت، الطبعة
الأولى 99V ام.

- عامر بن الطفيل: ديوان عامر بن الطفيل الغنوي، رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أمد بن

$$
\text { يي ثعلب تعقيق كرم البستاين، دار صادر بيروت، } 909 \text { ام. }
$$

- عبدة بن الطبيب:

شعر عبدة بن الطبيب، ييمي الجبوري، دار التربية، بغداد، 9 I 1 م.

$$
\begin{aligned}
& \text { - عبيد بن الأبرص: } \\
& \text { ديوان عبيد بن الأبرص، تعقيق الدكتور حسين نصار، البابي الحلبي، 90V } 1 \text { م. } \\
& \text { - عدي بن زيد: }
\end{aligned}
$$

ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق وجمع محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية لوزارة الثقافة

$$
\text { ـ عروة بن الإرشاد ، بغداد } 970 \text { ام. }
$$

ديوان عروة بن الورد، شرح ابن السكيت، تُقيق عبد المعين الملوحي، وزارة الثقافة والإرشاد

$$
\text { القومي، مديرية إحياء التراث القديى، دمشق، } 977 \text { ا م. }
$$

- علقمة الفحل:

ديوان علقمة الفحل، شرح الأعلم الشنتمري، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه الدكتور حنا نصر

$$
\text { الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، r9 } 9 \text { 1م. }
$$

- عمرو بن شأس:
- شعر عمرو بن شأس الأسدي، تحقيق يمي الجبوري، مطبعة الآداب، النجف، 9V7 ام.
- عمرو بن قميئة:

ديوان عمرو بن قميئة، تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، 90 ام.

- عمرو بن معد يكرب:

ديوان عمر بن معد يكرب الزبيدي، صنعة هاشم الطعان، وزارة الثقافة والإعلام، مديرية الثقافة العامة، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، بغداد.

- عنترة بن شداد:

شرح ديوان عنترة بن شداد العبسي، للشنتمري مع زيادات البطليوسي وغيره، تعقيق ودراسة محمد سعيد المولوي، المكتب الإسلامي، القاهرة، • 9 ام.

- قيس بن الخطيم:

ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد، دار صادر، بيروت. -

- شرح ديوان كعب بن زهير، صنعة أبي سعيد السكري، دار الكتب والوثنائق القومية، مركز تحقيق التراث القاهرة، الطبعة الثالثة بـ . . . .
- 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق الدكتور إحسان عباس، وزارة الإرشاد والأنباء، الكويت،
. 197 r
-

- مالك ومتمّم ابنا نويرة اليربوعيّ، تأليف، ابتسام مرهون الصَّفار، مطبعة الإرشاد، بغداد،
. 1971
- المتلمس الضبعي:
- ديوان المتلمس الضبعي، رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيريف الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، • 9 ا ام.
- المثقب العبدي:

ديوان شعر المثقب العبدي، تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيري، الشركة المصرية للطباعة
والنشر القاهرة، 9 ام امر.

- المرقش الأصغر عمرو بن حرملة: - ديوان المرقشين، تحقيق كارين صادر، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 991 ام.
- النابغة الجعدي:
- ديوان النابغة الجعدي، جمعه وحققه وشرحه الدكتور واضح الصمد، دار صادر، بيروت، الطبعة

$$
\text { الأولى } 919 \text { ام. }
$$

- النابغة الذبياني:

ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية.

- النمر بن تولب:

ديوان النمر بن تولب العكلي، جمع وشرح وتحقيق محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيروت، الطبعة
ـ ـ ابن الأثير : الأولى، . . .

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير الموصلي، تحقيق محمد عيي الدين عبد الحميد،

$$
\text { المكتبة العصرية، بيروت، } 990 \text { (م. }
$$

- ابن جني:

التمام في تفسير أشعار هذيل، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق أحمد ناجي القيسي وخديجة
 الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق الشربيني شريدة، دار الحديث، القاهرة، V . . .

خزانة الأدب وغاية الأرب، ابن حجة الحموي، تقديم وشرح صلاح الدين المواري، المكتبة
العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 7 + . 「 م.
-

- العمدة في عاسن الشعر وآدابه ونقده، تُقيق عمد ميي الدين عبد الحميد، دار البيل، بيروت.
- ابن سيدة:

المخصَّص، لأبي الحسن علي بن إمماعيل المعروف بابن سيده، قدَّم له وعلَّق عليه الدكتور خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العري، ييروت، الطبعة الأولى، 997 ام.

- ابن طباطبا:
- كتاب عيار الشعر، لأبي الحسن بن طباطبا العلوي، تحقيق عبد العزيز المانع، مكتبة الخابني،

القاهرة.

- ابن قتيبة:
- الشعر والشعراء، لابي محمد عبد الله بن قتيبة، دار الثقافة، بيروت.
- ابن المعتز:

كتاب البديع، ابن المعتز (ت كراتشقوفسكي، دار الـكمة، دمشق.

- ابن منظور:

لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين بن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، •99 ام.

- أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري:

شرح القصائد السبع الطوال ابلاهليات، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تُقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، r 97 ا 9 م.

- أبو بكر محمد بن الطيب:
- إعجاز القرآن، للباقلاين أبي بكر محمد بن الطيب، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، مصر.
- أبو زيد القرشي:
- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، تحقيق وضبط وشرح علي حمد البجاوي، دار هضة مصر، القاهرة.
- أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي:
 المكتبة العلمية، بيروت.
- أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري:

بجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري، ثتقيق. عمد فواد سززين، مكتبة الشابغي، القاهرة،


- أبو عثمان الجاحظ:

هتاب الحيوان، لأي عثمان عمرو بن بر الباحظ، بتحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث
العريي ، ييروت.

البيان والتييين، لأبي عثمان عمرو بن بر الباحظ، تعيق وشرح عبد السلام هارون، دار البيل، يروت

- أبو الفرج الأصفهاني:

كتاب الأغاني، لأبي الفرج الأصغهاين، تُقيق الدكتور إحسان عباس الدكتور إبراهيم السعافين الأستاذ بكر عباس، دار صادر، بيروت.

- أبو القاسم الحسن بن بشر الآمديّ: ه الموازنة بين شعر أبي تام والبحتري، لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمديّ، غتيق السيد أمدل صقر، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة.
- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري:
- المعاني الكبير في أبيات المعاني، أبو عمد عبد الهُ بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المستشرق د سالم الكرنكوي، عبد الرمن بن يميى بن علي اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة

$$
\text { الأولى، \& \& } 1 \text { ام. }
$$

- أبو هلال العسكري:

كتاب ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري، تُقيق أمدل سليم غانم، دار الغرب الإسلامي،
بيروت، الطبعة الأولى، r. . بَم، الجلد الثايني.
كتاب الصناعتين، لأبي هالال الحسن بن عبد اللّ العسكري، تُقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، ييروت، الطبعة الأولى.
الفروق اللغوية، لأبي هلال المسن بن عبد اللُ العسكري، علق عليه ووضع حواشيه عمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 9 . . بام.

مفتاح العلوم، لأبي يعقوب عحمد بن علي السّكاكي، حققه د. عبد المميد هنداوي، دار الكتب العلمية،

- أشعار الهذليين: الطبعة الأولى، . . . .
- شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، ضبطه وصححه خالد عبد
الغني محفوظ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى Y • • 「م.

الأصمعيات، لعبد الملك بن قريب الأصمعي، تقديم وشرح الدكتور صلاح الدين المواري، المكتبة
العصرية، بيروت، الطبعة الأولى Y٪ اهـ.

- لويس شيخو:

شعراء النصرانية قبل الإسلام، جمعه ونسق لويس شيخو، دار المشرق، بيروت، الطبعة

$$
\text { الرابعة، } 199 \text { ام. }
$$

- جار الله الزَّمخشَريّ:
- أساس البلاغة، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزغشري، دار إحياء التزاث العربي، بيروت، لبنان،
الطبعة الأولى . . זم.
- حازم القرطاجني:

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن
 - الخطيب النبريزي:

الكافي في العروض والقوافي، الحطيب التبريزي، تحيق. الحساني حسن عبد الله، مكتبة الخانجي، القاهرة،

$$
\text { الطبعة الثالثة، } 990 \text { 1م. }
$$

- الخطيب القزويني:

الإيضاح في علوم الباغة، للخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرمنى، شرح وتحقيق عمد عبد المنعم
خفاجي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 7 . . ז م.
-
المطول شرح تلخيص المفتاح، سعد الدين التغتازاين، تصحيح وتعليق أحمد عزو عناية، دار إحياء
ـ عبد القادر بن عمر البغدادي: العري، بيروت، الطبع الأولى، ع . . 「 م.

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، مكتبة الخابني، القاهرة.

أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود حمد شاكر، دار المدين، جدة، الطبعة الأولى،

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تعقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخابني، القاهرة، الطبعة

$$
\text { الثانية، 9191م. } 9 \text { م. }
$$

- عبد المتعال الصعيدي:

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة،
ـ الفيروز آبادي: الطعة السابعة عشرة، 0 . . 「 م.

- القاموس الخيط، بمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،

$$
\text { . } 19 \wedge v
$$

- قدامة بن جعفر:

نقد الشعر، لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخابني، القاهرة، الطبعة
الثالثة 9 ام 9 ما

- محمد بن المبارك:

منتهى الطلب من أشعار العرب ، عممد بن المبارك بن ميمون، تحقيق وشرح عمد نبيل طريفي،
دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، ^ • • 「م.
-

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، السيد محمود شكري الألوسي البغدادي، شرح محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 
- المفضليات، تحيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثامنة.
-- الطراز، يمي بن حمزة العلوي، دار الكتب العلمية، بيروت، • 9 ا 1 م.

ثانيا: المراجع:
-
موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس، الطبعة الثالثة، مطبعة لجنة البيان العربي، 970 ام.
－أبو الحسن علي الحسني النّدوي： السّيرة النّبويّة، كتبها العلَّامة أبو الحسن علي الحسني النَّدْوي، دار القلم، دمشق، الطبعة
الرابعة، V • • 「 م.
－إحسان عباس： － النقد الأدبي، مطبعة بلجنة التأليف والتزجمة والنشر، القاهرة．
－أحمد الشايب：
أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثامنة، 9 الحّ ام．
－
الحياة العربية من الشعر الجاهلي، د．، الطبعة الثالثة، مكتبة هضة مصر ومطبتها، مصر،

> 1907.

－البلاغة والتطبيق، أممد مطلوب، كامل حسن البصير، البر، منشورات وزارة التعليم والبحث العلمي،

$$
\text { ـ أحمد مطلوب: العبراق، الطعة الثانية، } 999 \text { 1م. }
$$

－أساليب بلاغية، الفصاحة－البلاغة－المعاني، أممد مطلوب، دار غريب للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى،
．م191．

معجم النقد العربي القديم، أحمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى،
9 9 ام.
－
البلاغة العربية في ثوبها الجديد（ المعاني، البيان، البديع）، الدكتور．بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة، 「 ．．「 م．

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد الماشمي، تحيق. حسن محمد، دار الجيل، ييوت،
- 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافي العربي. - مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، جابر عصفور، الميئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة

الخامسة 1990 م.
-

- الإيقاع في الشعر العربي من البيت الى التفعيلة، جمال الدين مصطفى، مطبعة النعمان، • 9 م.
- 

دروس في البلاغة وتطورها، ألقاها: د. جميل سعيد على طلبة دار المعلمين العالية، مطبعة
المعارف، بغداد، 901 ام.
-
التجديد الموسيقي في الشعر العربي (دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديع والجديد لموسيقى الشعر العربي)، د. رجاء عيد، منشأة المعارف، الاسكندرية، جلالد حزى وشريكا وركاه.

- رشيد عبد الرحمن العبيدي:

معجم مصطلحات العروض والقوافي (مرتب على الألفباء لكل جذر)، د.رشيد عبد الرممن العبيدي، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة بغداد، 9 ا 1 م.
-

- الموازنة بين الشعراء أبحاث في أصول النقد وأسرار البيان، د.زكي مبارك، مكتبة مصطفى البابي

الحلبي وأولاده، مصر.
-
الصورة الفنية في المفضليات أنماطها وموضوعاتًا ومصادرها ومماها الفنية، د. زيد محمد الجهني، الجلامعة الإسلامية، الطبعة الأولى، 0 Y 0 اهـ.
-

- دليل الناقد الأدبي، سعد البازعي وميجان الرويلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثالثة r . . .
- التعبير البياني، رؤية بلاغية نقدية، شفيع السيد، دار الفكر العربي،91 1 ام.
- شوقي ضيف:
- العصر الجاهلي، دار المعارف بعر، • • 197 م.

في الأدب والنقد، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر.

- فصول في الشعر ونقده، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى.
- عباس محمود العقاد:

اللغة الشاعرة، عباس محمود العقاد، مكتبة هضة مصر، 990 1م.
ابن الرومي حياته من شعره، عباس محمود العقاد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة السابعة،

$$
\text { ها } 97 \text { 1م. }
$$

- عبد الحميد الراضي:

شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، عبد الحميد الراضي، مطبعة العاني، بغداد 971 ام.

- عبد الرحمن رأفت الباشا:
- الصَّيّد عند العرب، د. عبد الرممن رأفت الباشا، مؤسسة الرسالة، ص \& Y.
- 

الإنسان في الشعر الجاهلي، عبد الغني أحمد زيتوني، مركز زايد للتراث والتاريخ، الإمارات العربية

> المتحدة، العين، الطبعة الأولى 1...

- عبد الفتاح عثمان:
- نظرية الشعر في النقد العربي القديع، مكتبة الشباب، 991 ام.
- 

عضوية الموسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى،
. 1910
-
الصورة الفنية في النقد الشعري دراية في النظرية والتطبيق، عبد القادر الرباعي، دار العلوم،
الرياض، 19 م

- الصورة وبحالات الحياة عند زهير بن أبي سلمى، بجلة المورد، بغداد، البحلد 9، العدد ب،

$$
\text { (م) ص: } 1919 \text { - } 1 \text { • }
$$

－عبد القادر القط：
الاتجاه الوجداين في الشعر العربي المعاصر، د．عبد القادر القط، دار النهضة العربية، بيروت،
الطبعة الثانية، 9人1 1م．
－عبد الله الطيب：
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د．عبد الله الطيب الجذذب، الدار السودانية، ييروت، الطبعة الثانية،
．م19V．
－عبد المتعال الصعيدي：
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، للخطيب القزوين، تأليف، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة
الآداب، القاهرة، الطبعة السابعة عشرة، ه . . ז م.
－عز الدين إسماعيل：
الأسس الجمالية في النقد العربي، عز الدين إبماءيل، دار الفكر العرين، القاهرة، 99 امه．
الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية، عز الدين إمماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة،
الثالثة، 9V人1 م．
－الأدب وفنونه－دراسة ونقد－عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، بيروت．
－
الأدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا، عفيف عبد الرممن، دار الفكر، الأردن، عمان． －علي البطل： －الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني المجري، علي البطل، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع．
－علي الجندي：
－في تاريخ الأدب ابلجاهلي، علي الجندي، مكتبة دار التراث، طبعة دار التراث الأولى، 1991م． 99 م． فن التشبيه（ بلاغة．أدب．نقد ）على الجندي، مكتبة هضة مصر، الأولى، وor ام．
－
تطور الشعر العربي الحديث في العراق（ابتحاهات الرؤيا وجماليات النسيج）، د．علي عباس علوان، منشورات وزارة الاعلام، 9 I م．
－علي العماري：
ينظر：الفنون البلاغية في بيان ابي عثمان：الدكتور علي العماري، بممع البحث العلمي．

-     - 

البلاغة فنوها وأفناها، فضل حسن عباس، دار الفرقان للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 91 ام. البلاغة فنوها وأفناها - علم المعاني - فضل حسن عباس، دار الفرقان، الأردن، الطبعة الرابعة 9 ا م.

- لويس شيخو اليسوعي:

كتاب علم الأدب (مقالات لمشاهير العرب)، جمع: الأب لويس شيخو اليسوعي، مطبة الآباء

$$
\text { المرسلين اليسوعيين، بيروت، } 9 \text { Y ام. }
$$

- ماهر مهدي هلال:

جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي هلال، دار الحرية للطباعة، بغداد، •91م.

- محمد أبو موسى:

التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة
السادسة، Y . . Y م.

الشعر الجماهلي دراسة في منازع الشعراء، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة
الأولى ^. . .

دراسة في البلاغة والشعر، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى 991 1م.
علالات التراكيب، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة، ^ . . . ${ }^{\text {م. }}$
قراءة يف الأدب القديع، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 9191 19.

- محمد شفيق البيطار:

شعراء بني كلب بن وبرة أخبارهم وأشعارهم في الجاهلية والإسلام، محمد شفيق البيطار، دار

$$
\begin{aligned}
& \text { صادر، بيروت، الطبعة الأولى، r. . . . مr. } \\
& \text { - محمد عبد المطلب: }
\end{aligned}
$$

البلاغة العربية قراءة أخرى، د. محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر - لوبخمان،

## - محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز شرف:

 التفسير الإعلامي للأدب، محمد عبد المنعم خفاجي، عبد العزيز شرف، دار الفكر العربي، الطبعةالأولى، • ^9 ام.

- محمد غنيمي هلال: - النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، مكتبة هضة مصر، طه . . Y، T، م. - محمد مندور:

النقد المنهجي عند العرب، عحمد مندور، دار غضة مصر، 997 1م. - محمد النويهي: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، عحمد النويهي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة.
تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، .. .ז م.

- مصطفى ناصف:

الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، مكتبّ مصر، 901 ام.
قراءة ثانية لشعرنا القديى، مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثانية، 990 (م. اللغة والبلاغة والميلاد الجديد، مصطفى ناصف، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة الأولى .م1994

- النقد العربي نو نظرية ثانية، مصطفى ناصف، عالم المعرفة، . . . זم. -
- المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، ممدوح عبد الرممن، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر، 9 ٪ 9 م. -

بدائع العروض (أحدث وأسهل أسلوب لنظم الشعر على الإيقاع الموسيقي)، ميخائيل خليل الله ويردي، مطبعة ابن زيدون، دمشق.

- ميشال عاصي:

- 
- قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة.
- • مصادر الشعر الباهلي وقيتتها التاريخية، ناصر الدين الأسد، دار الجيل، يروت.
- نصرت عبد الرحمن:

الصورة الفنية في الشعر الجاهلي فز ضوء النقد المديث، نصرت عبد الرمنن، مكتبة الأقصى،

$$
\text { الأردن، عمان } 19 \text { م م. }
$$

- النصير ياسين:

إشكالية المكان في النص الأدبي، الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 9 ا 9 ام.

- نوري حمودي القيسي:

الطبيعة في الشعر الجاهلي، نوري ممودي القيسي، دار الإرشاد، بيروت، الطبعة الأولى، •9V ام.

- وهْب روميَّة

شعرنا القديع والنقد الجديد، د. ومْب روميَّة، عالم المعرنة، البِلس الوطني للثقافة والغنون والآداب، الكويت،9971مام
- يحي الجبوري:

الشعر الجاملي خصائصه وفنونه، يمي الجبوري، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي، الطبعة

$$
\begin{aligned}
& \text { السادسة، 991م } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

بناء القصيدة في النقد العريي القديع (يُّ ضوء النقد الحديث) يوسف بكار، دار الأندلس، بيروت، الطبعة الثالثة، 9 1م.

- يوسف خليف:

الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، يوسف خليف، دار غريب، القاهرة. نداء القمم (مقدمة الديوان)، يوسف خليف، دار الكتاب العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،
(97V)

- يوسف اليوسف:
- مقالات فُ الشعر الباهلي، يوسف اليوسف. دار الحقائق، سوريا، الطبعة الرابعة، 910 مام.
- ف. تشيتشرين:

الأفكار والأسلوب (دراسة في الفن الروائي ولغنه)، أ. ف. تشيتشرين، ترجة: د. حياة شرارة، دار
الحرية للطباعة، بغداد، 9VA ام.

## rir

بنية اللغة الشعرية /جان كوهن، ترجمة محمد الولي وعمد العمري، الدار البيضاء، دار توبقال، (سلسلة المعرفة الأدبية). 7 ( 9 1 م.

- ستانلي هايمن:
- النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، ستانلي هايمن، ترجمة إحسان عباس وعمد يوسف بنم، الجزء

الأول والثاني.
مفاهيم نقدية، رينيه ويليك، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة، 9 ا 1 ام.
نظرية الأدب، رينيه ويليك، ترجة حيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة
الثانية.
-
تاريخ الأدب العربي، ترجمة السيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب، دار المعارف، القاهرة، الطبعة
الثالثة.
-
النظرية الرومانتيكية في الشعر (سيرة أدبية لكولريدج)، ترجم: د. عبد الـكيم حسان، دار المعارف، القاهرة، 9 ام 9 ما

ثالثا: البحوث العلمية:

- إسماعيل العالم:
- موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرها، إسماعيل أمد عالم، بجلة جامعة

دمشق، البملد ^1، العدد الثاني r . . .
-

- الرمزية في موضوعات القصيدة العربية قبل الإسلام، د. بهجت عبد الغفور الحديثي، بجلة المورد، العراق، البملد الخامس والعشرون، العدد الثاين، 99V1 1م.
-- القيم الإنسانية في الشعر الجاهلي، بعلة آداب الرافدين، العراق، العدد السابع. -
الزمان والفناء في الشعر الجاهلي، عبد الإله نبهان، بملة التراث العربي، دمشق، العدد: (I، السنة

$$
\text { السادسة } 0 \text { 19 م. }
$$

- عبد القادر الرباعي:

الصورة الشعرية وبحالات الحياة عند زهير بن أبي سُلمى، بجلة المورد، بغداد، البجلد التاسع، العدد

$$
\text { الثالث، • } 9 \text { 1م. }
$$

- محمود عبد الله الجادر:
- الصورة بين الرؤية والرؤيا في الشعر العربي قبل الإسلام، بجلة المورد، بغداد، البلد

$$
\text { الأول، } 990 \text { 1م. }
$$

الطير بين بدائل رموز الرحلة في القصيدة العربية قبل الإسلام، بحلة المورد، بغداد، البملد rrar
العدد الثاين، 7 . . ז م.
رابعا: الرسائل الجامعية:

## - إسلام ربيع السعيد عطية:

الكتابات والنقوش الشعرية في العصر الأندلسي، إسلام ربيع السعيد عطية، ماجستير، كلية
_ حسام تحسين ياسين سليمان: الآداب، جامعة دمياط ( مصر ).

الصورة الفنية في شعر ابن القيسراين عناصر التشكيل والابداع، حسام تحسين ياسين سليمان، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 1 ( 1 「 م.
-
مشاهد الصيد في الشعر الجاهلي، سوسن يموت، رسالة ماجستير، الجامعة الأمريكية في بيروت 9191م. -

مفهوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبلاغة، فاطمة سعيد أممد مدان، رسالة دكتوراه، جامعة
أم القرى، مكة المكرمة، إشراف عبد الـكيم حسان عمر، 919 1 م.

فهرس المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع |
| :---: | :---: |
| 1．－1 | المقدمة |
| $\|v-1\|$ | التمهيد |
| الفصل الأوّل：مصادِرُ صُورَة القنّاص |  |
| rq－19 | المبحث الأول：البيئة الطبيعيّة． |
| O人－乏． |  |
| Vroon | المبحث الثالث：الذّاكرة الثقافيّة والشِّعِّرِّة） |
| $9 \Sigma-V \leqslant$ | المبحث الرابع：الذّات الشَّاعرة． |
| الفصل الكُّاني：القنّاص：الإنسان، والأدوات |  |
| 1．7－97 | المبحث الأول：القنّاص：الاسّه، والهويَّة． |
| $11 \wedge-1 \cdot \mathrm{~V}$ |  |
| 1rr－119 |  |
| 1rq－1rr |  |
| 107－1\＆． |  |
| $174-10 \mathrm{~V}$ |  |
| 199－17を |  |
|  | الفحّ الفصل الثَّالث：صُورة القنّاص：أبعاد فنيّة، ودلاليَّة： |
|  | المبحث الأول：الأبعاد الفنيّة： |
| YMr－r．l | －الصورة الفنية |
| rra－rle | －المستوى اللّغَويّ（المعجم）． |
| Y\＆人－Yr． | － |
| YTV－Yを9 | －المستوى البيانيّ． |
| rq．－rı介 | －المستوى الإيقاعيّ． |
|  | المبحث الثاني：الأبعاد الدّلاليَّة： |
| r11－r91 | －دلالات ذاتيّة واجتماعيَّة وإلنانِانيّة． |
| M9－r｜r | － |
| rrフ－rr． | الخاتمة، والنَّائج： |
| res－rrv | －ثبثتُ المصادر والمراجع． |


[^0]:     (Y) نفسه، ص:1Y

[^1]:    (1) الديوان، ص:TY.
    

[^2]:    (1) الرحلة في القصيدة الجاهلية، ص: غ7.

[^3]:    (9) ديوان سحيم عبد بي الخسحاس، تُقيق عبد العزيز الميمني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 90 ام، ص: .ب.

[^4]:    (1) الديوان، ص: 1 .
    (T) يُنظر، المخصّص، (T Y (T

[^5]:    (1) الديوان، ص: זケケ.

[^6]:    (1) شرح أشعار الهذليين، 197/1 (Y (1)
    

[^7]:    (1) شرح أشعار الهذليين، T/T.

[^8]:    (1) الديوان، ص:00.
    r. r. الديوان، ص:

