# جامعة بغداد <br> كلية التربية للبنات قسم اللغــة العربيـة 

$$
\begin{gathered}
\text { النزعة التحررية في شعر } ل \text { الثـاعرات لعربيات لبنان }
\end{gathered}
$$

م.د.فرح غانم صـالح حميد البيرماني

## الملخص

تتاول البحث دراسـة تحليليـة لثـعر بعض الثـاعرات اللبنانيات اللواتي نثـأن في مدارس الراهبات الفرنسيات وتأثثرن باللغة الفرنسية وعكسن ثقافتهن الغربية في شــرهن إذ تطـرقن إلـى موضـوعات فيهـا مـن الجـرأة بمكـان إذ عـالجن موضـوعات خاصــة بالحب والحيـاة والتحـرر والثورة على تقاليـد المجنمـع التـي أصـبحت غير منسـجمة مـع طبيعـة التطور التـي يمـر بهـا المجتــع الللبناني وحالــة الانفتاح علـى الثقافات الغربيـة. فكن قد تمردن علىى القيود الاجنماعيـة وحالـة الانضباط والالتزام بهذه القيم والتحرر بل الانفلات من أسرها لأنها من وجهـة نظرهن عادات بالية لم تعد تتسجم وطبيعة الحياة الحداثوية وأرجو أن اكون قد وفقت من خلال الدراسة إلى إعطاء صورة ولو قربية من واقع تلك النسوة مع تحفظنا عن بعض الثطحات التي وقعت في شعر بعضهن إذ منحن لأنفسهن التحرر المطلق وكأنهن يعشن في مجتع
 اجنماعية.

## Liberationg Trends in th poetry of the Arab poets in Lebanon

Farrrrrrah Ghanim Salih Hameed Al-Bayrmani University of Baghdad-college of Education for Women Instroctor Doctor

## ABSTRACT

This research is an analytical study deals with th poetry of some Lebanese poetess who studied in the French nuns schools and effected by the French language which have been reflected in their poetry. Their poetry deals with several serious issues lik: love, life, liberty and revolution against the social traditions which is not in harmony with the nature of development in society. The researcher hopes that he was successful in giving a close image about those women with some come conservation about their views that are not in line with our Arabic traditions.

تمككتي رغبة وإحساس غريب عندما كتت أقرأ في بطون الكتب التي تناولت

 حياتهن، لحظت إتقانهن اللغتين الأنكليزية والفرنسية فثّدني ذلك لأتعرف على فئى فكرهن وفلسفتهنَ في النحرر من القيود والنقاليد والعادات التي تنق التـي حائلاً أمام أمنيات أية امرأة نفكر في أن تُصرح بحبها وتتكلم عن فارس أحالمها خوفاً من مهاجمتها والنيل
 "الثورة على تفييد الحب أو تزييفه وتحدي الثقاليد، والثورة على تقاليد الحب الصصطنع، وثورة على القاعدة المزدوجة التي تحضر بالمرأة عقاب خطيئة الجنس وتجعلها السسؤولة الوحيدة عطا يسمونه (جريمة الثشرف)، وقد تتخذ الثورة عند بعض الثشاعرات صورة الهروب من الواقع إلى عالم خيالي، عالم الطفولة والحّا ولمُم، أو صورة إغراق الذات في حُب البشر والاتحاد الصوفي بالطبيعة والكون أو ارتياد مجاهيل

الذات في محاولة لتفجير طافاتها الكامنة وسوانحها الدكبوتةًا . (1)

مضمونها إثشارات عن...
(الحب والجنس، ولقاء الرجل بالمرأة، والخوف من فُراق الحبيب، وممارسـة

ويتبادر إلى اللذهن سؤال: هل في ذكر تجربة الرجل أو المرأة ما يكشف عن شيء غامض لا يعرفه الإنسان؟ ولماذا الثتهير بالذات؟ هل هو نو نوع من "العرض الجنسي" للثخصية المريضة نفسيا"؟.

أُن أن النجربة الجنسية ليست غريبة وليست جديدة، ولكني أظنها ترغب في شد القارئ وتنويقه لمتابعة أعمالهـا وأفكارها أو قد نكون جرأة منها، وشجاعة لتعلن
(1) نسمات وأعاصبر في الثعر النسائي العربي المعاصر، روز غريب، صه.

عن رغبتها بالشهرة وهي ترفض النقيد وتعلن عن ثورتها إزاء كل القيود والسلاسل التي تقف في طريقها.

## تأثثير الثقافة (لغربية (الفرنسية)

في شعر الثشاعرات اللبنانيات

لم تكن البيئة اللبنانية ، أرض لغة واحدة.() (إذ أنَ بعض الثمالين الموارنة -خاصـة في بشري - نجحوا في الحفاظ على اللغة الآراميـة مدة طويلة. (ب) ثم راح هؤلاء يتصـلون بالغرب بوسـاطة المعهد الرومـاني.( ${ }^{\text {( }}$ (ألثنبتوا مرونـة جليّة وتوقاً إلـى الانفتاح علـى مرامـي التقافـة الجديدة، ونشـأت مـنهم طبقـة متعلمــة بفضـل مســاندة الكنيسة الكاثولوكية في روما. (ڭ) أمـا اللقافة العامـة التي توافرت للبناني في الصدر الأول مـن القرن العشرين فكانت تدفع بـه إلـى الانفتاح على تـراث الأمـ الأخرى. وأسهمت الرحلات والهجرات في تتميتها، واستطاع قسم كبير من الناس، أن يتعرفوا عن قرب على ينابيع النقافات الغربية، حتى غدا البحث عن التقافة همّاً منقدماً من -هموم الإنسان اللبناني، وهذا ماحدث في أحيان كثيرة إذ نرى أن اللبناني الموهوب الهـي شـاعراً كـان أم نـاثراً - يلنفت إلـى طاقـة تعبيريـة جديدة. (ْ ويعلـق علـى هذا الأمـر
 الفرنسي في أدب النهضـة اللبناني، فالتقى الأدباء والشعراء اللبنانيون في مجموعات مدرسية غريبـة، وبذللك انطبع الأدب اللبناني المعاصر بطـابع الغرب البرّاق . ${ }^{\text {(v) إن }}$ إنقان اللغـة الفرنسية إتقانـاً كاملاً يحتم فرضية أولى هـي سـهولة التعبير بواسطتها

$$
\begin{aligned}
& \text { من الحفا على اللغة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (") ينظر : الاباء والبنون، ميخائيل نيمة، ص1 (1) }
\end{aligned}
$$

وتوافرت سـهولة النعبير بخاصـة للنسـاء المتخرجـات في مدارس الراهبات، فلابد من النوقف عند ظاهرة شعر النساء باللغة الفرنسبة للوقوف على أسبابها ونتائجها.( () إذ تـدفعنا إلى ذلك الأسـماء التي نقرأهـا حينـاً بعد حين، والتـي تجعل مـن عدد النسـاء الثثاعرات في نكاثز مستمر، لم بعهده أدبنا من قبل. (r) فكانت الأسباب المباشرة التي التي عززت وجود هذه الظاهرة، هي أن معظم اللواتي كن يتقنّ اللغة الفرنسية، تعلّمن في مدارس الراهبـات الفرنسيات، وكنّ مـن بنـات العـئلات المسيحية وكانت الثقافـة نتيجة أولية لتجمع الطالبات في تلك المدارس، وكذلك مـا هو كامن في لغة التحرر الإنساني المتمتل في لغة الفرنسيين، لأنها لغة الدُور والقصور ، ولغـة الأناقـة والنفرد، وزيّ من الأزباء الأرستقراطية المستحدثة. (r)
وأود أن أشبير ألى أن انتشار اللغات الغربية، لاسيما الفرنسية وكذللك المدارس والمعاهد الأجنيبـة في لبنـان ومصر وسوريا وفلسطين، كمـا نشـأت بعض الثـاعرات في الكنائس، والبعض الآخر تغربن بسبب الحروب والانقسامات، وهذه الأمور كلها وغيرهـا أدت إلـى أن تأخذ اللبنانيـة حربتهـا، وتطلـت العنـان لقلمهـا وهـي تسـجل كـل لحظـة تعيشـها وكل مـا تشـعر بـه، وتتخذ مـن الطبيعـة وسـيلة لتزمز إلى نيران قلبها ولوعـة جسـدها، فالحب والحنـين والقلـق والثـورة هـو كـل مـا يشـغل فكـر الثــاعرات العربيات. واخترت بعض أسماء الشاعرات كأنموذ ج ليتعرف القارئ على فلسفتهن في الحياة والحب.

ولنبدأ بـ(هـدى أديـب) النتي درست في سـن مبكرة الموسيقى واتخذتها مـهـة العمر، وعلى مقاعد الدرس عالجت كذلك فن الشـر ، شقيق الموسيقى، فكانت أولـى كتاباتهـا شـعراً منظومـاً فـي امنـداح الموسـيقى. ثـم أسـتهوتها موجـة التحـرر الثـعري فأخذت تكتب نثـراً شـعرباً . () ومـن خـلا قراعتـي بعض قصـائدها الثـعرية الفرنسيـة المترجمة إلى العربية، لمست ملامح جرأنها تجاه عاطفة الحب مع الرجل. ولنسمعها تقول...
(1) ينظر : شعر اللبنانين باللغة الفرنسية، ص ( ()
(r)




ونستمر الشـاعرة من خـال مقطوعتها الشـرية، في إظهار علاقتها بالرجل ورسم ملامح هذه العلاقة. فتقول...


الأمـــواج تنهــدد، نصـــرخ عنــــي
لعجــزي عـــن الوصـــول اليــك
أرقص
لـــوح زجــــا م مـــتحطم، مرتـــــبـ


والثـاعرة تتبه نفسها بأمواج البحر عندما تكون بيد عاثققها، وهي تلجأ إلى الطبيعة مستثمرة إياها للتعبير عن أحلامها. وتُعاني من صدود الحبيب وتحاول تحديد مفهومها للحب قائلة:



ص9 ا9V. . 9 . نشر مجلة الأديب، بيروت،

() ..... نقرع باب الواقع ولا تدخلا

وتصور الثاعرة ذلك اللقاء الذي يجمعها مع الرجل، فكانت جريئة جداً وهي تعطي إيقاع الحركة لتلك الصورة التي يمكن أن يتخيلها أي قارئ، فتعبر عن رغبتها في الانفراد بالحبيب، وهناك بوح صريح بالجنس وبما يختلج في مخيلتها وما تتمنى أن تحققه في عالم الوهم لا الحقيقية، فتقول...
 بإثشــــارات مكســــورة تملأهــــــا المســــــافة
 غـنّ. غـنّ. إيقـاعي الـــي يـنظم خطواتــك غـنّ. هـــا الإلـــاح علــى أن نكــون وحـدنا فـــي حــين يجـــب أن نكـــــن هنــــاكـ... أود أن أقتلحك أدخل، أضم





حتى أنـي فجـأة احتجت إلـى ألـف فضـاء.(؟)
 ص صr7، نشر مجلة الأديب بيروت، 1979.


ولعل أغرب ما لحظته الثـاعرة في مجموعتها الثعرية "ثلات مكعبات" التي كتبتها باللغـة العربيـة، استخدامها رمـز المكعبات، وكأنمـا تريد أن نوجـه رسـالة إلى القارئ مفادها "أقرأ ما وراء السطور".
فهي لم تخل من إثنارات عاطفية إذ تقول في القسم الأول من مجموعتها الذي جاء تحت عنوان "غرفة الألعاب"... عليـــــك ســـــــــــقيم المكتبــــــــات في كل جنب مـن كل مربع"أحبك"
 وتستمر قائلة...


فالمكعبات ترمز إلى لعبة الحياة التي تقوم بتمثيلها. وهي نشير بكلمة "أحبك"
ألى أحـلام الحب التي تغمر رأسها، التي تجعلها نكتب في كل جنب من كل مربع (r). كلمة الحب. لكل زعازع الظلم تسد الطريق وتضرب على كل بد تحاول الانطلاق الانطلاق.
أما القسم الثناني من المجموعة وعنوانه "وأنفرط الزئبق"، فتروي الثاعرة حكايـة
نضال المرأة التي تحاول تحرير الرجل من عُقده والقضاء على جفافه. فتجعل القارئ يغوص معها في عالمها ليُحدد مـا تريد وهي مشيرة إلى توق للحبيب مشوب برغبة الجسد، فتقول...
 أزرع جسـدي فـي السـماء لُليمطِـر عليـك
 النسائي العربي المعاصر، ص .


(1). سألحق بك وأطردك حتى أهبك حريتك

أما في القسم الثالث الذي عنوانه "الزعانف المعطلة" فتعرض الثاعرة موضوع الكفاح اليائس في سبيل التحرر، فالزعانف أداة السباحة والانطـلاق لكنهـا معطلة، عاجزة عن العمل، لتكاثر العقبات التي نتـل حركتها، ففي هذا القسم تتولى رموز وصورة قديمة وجديدة، تعبر عن واقع المعاناة في ظل الكبت والخوف والتحجر، إذ تصف محاولات جريئة تتتهي بالفشل، لأنها تأتي من جانب واحد. (r) فنقول مشبرة إلى رغبتها في سلب الرجل عفافه وتعليمـه ضروباً من اللعب الغرامي بعدما وجهت له دعوة اللقاء للانفراد به.
أسـير فـي الرعـب بغيـة الوصــول إليـك
 سأعلمك المشي على جسدي لكيلا ترحل فـي رحبـة فمـي عطـش يبحـث عـن مـاء (r).

حاولت هدى أديب من خلال مقطوعاتها الثعرية، أن ترسم للقارئ صوراً من سلوكها في أثناء وجودها مـع الحبيب، حتى لوكان هذا الحبيب لـه صـورة وهمية في عقلها وقلبها، فتصف وتصور مـا ستفعل وكيف ستتصرف ولاسيما إذا كانت مكبوته المشاعر ، ويسمّي علماء النفس هذا الأمر بـ(الاستعراضية)، ويعلق الدكتور (علي
 جعله انحرافاً جنسياً بالمعنى الصحيح، ذلك أنها لا تجد فيه لذّة جنسية، بل يسعى الانـي

عن طريقه إلى جلب انتباه واهتمام الناظر إليه وإلى تأكيد شخصيتها وأنوثتها". (ڭ) أما الشاعرة (فينوس خوري)، التي ولدت في بيروت عام 19 ا 1 إذ تلقّت دروسها الثناويـة في مدرسة زهرة الإحسان، وتقيم حالياً في باريس بعد زواجها من

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r) ينظر : نسمات وأعاصير في الشعر النسائي العربي المعاصر ، صOT ror }
\end{aligned}
$$

السيد "غاتا". لها بالفرنسبة مجموعـات شـعرية منها:"وجوه غير مكتملة"، 1977 و "الأراضي الراكدة"، 971 1 ـ ولها في النثز، الروايات الآتية:
 تحربر بعض الجرائد والمجلات الأدبية في فرنسا، من بينها "أوربـا"، وهـي من مدثلاي الاتجـاه الجديد، المتحرر على صـعيد الثكل والمضمون (ץ) ونلحظ أن الثـاعرة في مجموعنها "وجوده غير مكنملـة"، ذات شخصية مفردة مـن حيث الموضـوعات التي تختارها ، إذ نتعكس في شـرها تجـارب المرأة التي عركتها الحياة وحفرت في نفسـها كثيراً من الانطباعات القاسبة والرؤى الجامعة بين المرارة واللوعة.( () وأجد أن كل ما تفكر به (فينوس) هو "العاطفـة" فنظرتها للحب متشـائمة، وكل مـا يشغلها أن تتسـابق مع الزمن، وتُعدد علاقاتها ولا تكثفي (بحب واحد)، إنمـا تكبر دائرة معرفتها بكل من حولها، وفي كل مرحلة من عمرها لا بد أن نرافق من ينقلها إلى عالم الوهم واللاوعي لتُطفئ نبران جسدها الملتهب. فتشــدنا قصـيدنها التتي جـاءت بعنـوان "الرجـال الـذين مـروا فـي حيـاتي"...


يقـودون رقصــتهم حـول نـــار منطفئــة


دائرة
ال

تلفظ منهم فريقاً وتغص بالداخلين الجدد
لـــن بزيـــدوا مطلقـــاً علـــى الحاجـــــة ولـن أحظـى مـنهـ أبـداً بالعـدد الكـافي

نجد في ذلك إشثارة إلى شبق مجنون، فهي تسنعرض بشكل ساخر كل من عرفته من عشاقها القدماء، إنها ببساطة أنثى تحتاج دائماً إلى رجل. ولنتواصـل مـع الثـاعرة (سـامية تـوتنجي)، التي ولدت عـام 9 9 9 ا، إذ تلقت معظم دروسـها في بلدان أجنبيـة كإسبانبا والأرجنتين وطهران بسبب مهمـات والدها الأديب والسـفير نوفيـق عـوادّ. فهـي مجـازة في علـم الاجتمـاع، كتبـت عـام GVY ا بعـض الأبحـاث والتحقيقـات عـن الثتورة الثقافيـة فـي الصـين، نشـرتها في جريـدة"الصـفاء" الصـادرة باللغة الفرنسية وسُمّيت، في العام نفسه، رئيسة لدار الفن، إذ تُخصص جانباً كبيراً من نشاطها للأهنمامـات الفنية، وتنـهم مسـاهمة بـارزة في رعايـة وإطـلاق حركـة الفنـون التشـكيلية فـي لبنـان، ولهـا بالفرنسـية مجموعـة شـعربـة بعنـوان:"حضـورات متعـددها أو "حضـور متعدد الوجودها أو "حضـور مـن كـل فـج" 971 1، فضــلاً عن ديوان مخطوط استلهمت غالبيـة قصـائدة مـن اليابـان. . (إذ تفتح الشـاعرة مجموعتها بقصيدة تُجسد أحلام البنات، وتشـعر بمفاتن الطبيعة تسري في جسدها، وهي تغوص في أعماق الرجل، وتجسد مايشتهي في المرأة وهو ييحث عن أماكن لذتهِ. فنقول...


فهنا إثارة إلى انثداد عين الرجل إلى مفاتن المرأة الظاهرة والخفية التي تكثّف عنها لحبيها. وفي مقطع آخر نرى الثاعرة نؤكد علاقتها بالحبيب، وإن كانت العلاقة حققية أم خيالاً، فهي نرسم لنفسها صورة العاثقة الملتهبة الأشواق.


خذّي كل يوم يزداد تجوفاً من أثر القبلة التي تطبعها عليه. عليه.

وما أغرب ما أنثندته الثناعرة وهي نتظر إلى جسد الأنثى، كأنه مصدر الثنقاء والعناء، وهي تتعذب لتحقق رغباته، وقد أعتمدت على الطبيعة في استخدام إثنارات نفهم من خلالها أن هناك رغبة عارمة تجاه العاطفة في معالم صورتها الشعرية، فنسمعها...

$$
\begin{aligned}
& \text { فـروع الحيوانـات الغامضــة التـي تسـكنني } \\
& \text { كأنمــــا مـــن جميـــع هــــذه المســـوخ } \\
& \text { جســدي هـــو الحيــوان الأشـــد هـــولاً }
\end{aligned}
$$

كأنما نتجسد فيه هذه الأخطبوطات، هذه الحشرات المتكاثرة فيّ كأنما هناك أعمق ڤصاص موجه إلى تقلبات كياني وكأن الطبيعة حين أرادات معاقبة الظل والظلال صنعت جسدي وأعضـائي
(1).لتطبع فيها ختمها

وفي قصيدتها "أنا المرأةٌ نلمس رفض الثناعرة لأي نقليد تخضع له المرأة،
وتدعو إلى تحرر عاطفتها، إذ نرفض كل ما نفعله المرأة الودبعة لإرضاء حبيبها، إذ تكره التصنع والقبود، نكره الأثتى الباردة الأحساس التي تبقى في سُباتها، فأكثر ما يعجبها الأنطلاق وتحقيق ما ترغب لنفسها. فنقول...

ولكــن أذهبـــي أيتهـــا المـــرأة العفيفــــة

 أربـــد أن أكســـر صـــندوقي الســـلحفاتي الحلـــي والمصــــاغ نـــوع مـــن المـــوت الثــــــمس علــــــى ظهـــــري شـــــــقاوة اذهـب يـا منقـار الأبنـوس، باحامـل الثـنتاء



أظن أن هذه دعوة صريحة للتحرر وأن تكون أنا أخرى متتاقضة مع ذاتها الأولى، لاقيود، لا مدنوعات، بل أمرأة تفعل ما تربد.

ولعل الثاعرة الأخرى التي نحت هذا الهنحى هي (ثريـا ملحس)، الثاعرة الأردنية

 للبنات(حالياً كلية بيروت الجامعية)، وانتقلت إلى جامعة يبروت الأمريكية إذ نالت شهادة الماجستير ، فمارست التنليم مدة طويلـة في كليـة بيروت الجامعيـة بردبـة (1).(أستاذ مساعد) ورئيسة قسم الأدب العربي)

 إذ تشعر بوجوده في أرجاء الأرض، فنراها تخذفى وراء الطبيعة، لتجبر عما يخالجها من عواطف..إذ نتول..


أصــــغيت فرقصــــت لمزمـــــارك؟
فيـــا ربّ. منــــى أكــــون حاويــــة
(r).


يمكن للقارئ عند التمعن في مقطوعاتها أن يشخص إشارات الحرية في الحب وخصوصاً مـا جاء في فولها "فتحت لي شقاًا و "رقصت لمزمارك". فالثـاعرة جريئة
(1) ينظر : نسمات وأعاصير في الشعر النسائي المعاصر، صبّب، بينر هامش الصفحة.


في بعض عباراتها بحيث يمكنــا معرفـة بعض ملاهـح شخصيتها المتـأثرة بييئتها ومطالعانها المنوعة، (شرقية كانت أم غربية).
وللشاعرة (سنية صالح) رأي خاص في الحب وهي تحلم بالهروب من أرض الواقع إلى أرض الأحلام.
"فالحب شوق مأسور ولهفة ملجمة، لأن الحب منقل بذكريات النوم ومخاوف
 الدتحجرة".(') فتقول في (فصل الحب)...
اطـــوني كهــا تُطــوى أوراق الثـــجر
كهــا تطــوي الفراثـــات ذكرياتهـــا


حيث يكـون الحب والبكـاء مقدّســين


نبحـــث عـــن ذاكــــرة الطفولـــــة
لسنا الجسد، لسنا الجريمـة المحمولـة

وهنا دعوة من الثاعرة إلى التحرر من عاطفتها تجاه من تحب محاولة الولوج إلى العالم الداخلي للشخصية فيها من الاسترجاعات إلى عالم الطفولة مؤكدة أن هذه العاطفة شيء طبيعي بين الرجل والمرأة، لأنهمـا ليسا أرواح مألهة ومـا يتبادلاه من عاطفة فهي شيء غير محرم ولا إثم فيـه وقد أجادت التعبير عن ذلك وأبعدته عن كونه جريمة تستحق العقاب، وتعطي إيقاعات موسيقية منتوعة لعباراتها، تتُعرنا بأنها تـــق فـي مجـال الثـعرية ولكـن مـن خـلال أســوب الــوار الــاخلي، أو يعـرف بـ(المونولوج) -أي (حوار مع النفس).
(") نسمات وأعاصير في الشُر النسائي العربي المعاصر ، ص7؟٪r.


وفي قصيدتها "أحزان العصافير" تشبر صراحة إلى ما يعانيه المحب من صد
حبيبته، وعدم تفاعلها معه في التصريح بمشاعرها، وربما كانت تشعر بـالحزن والكآبة
في حياتهـا، ولم تصـادف مـن يستحق حبهـا فرمـزت لذلك بالعصـافير للتعبير عن
حزنها، على الرغم من حريتها وأفكارها غبر المقيدة بالعادات والتقاليد. فنقول...
(أعتصدت بالصـت)
(شعر الثورة)


وأحرقها


قبـل أن بنفـتح البــاب علــى الهاويـة


ولـدت مـن الضـوء يـا امـرأة العاصـفة
وإليه عدت
ونســـيت ســـوطك علـــى الوجــــهـه (السوط رمز العبودية)


إذ تضـرب خواصـرها الــريح والمطـر
وحـين أرفعـك مصـباحاً وحيــداً فـوق


أراك مطفأة. (1)
فعقدت الثـاعرة حواراً جميلاً بين المـرأة الحبيــة والرجل المحب ويتضـح ان
هناك جفاءً بين الاثثين كل يدفع باللائمة على الآخر .
 الثـاعر الصحفي (يوسف فضل الله سـلامة)، إذ تلقت علومها الثانويـة في (مدرسـة
(1) "الزمان الضيق" فصل أحزان العصافير، ص • ج، نقلاً عن نسمات وأعاصير في الشعر النسائي العربي المعاصر، ص^ڭ٪.

ماريوسف) وعلومها الجامعية ـفرع الفلسفة - في مدرسـة الآدب العليا في بيروت، فمارست الصحافة وبخاصة الجانب النقافي في "الماغازين" و "لو سوار" و "الصفاء" إذ رأست تحرير القسم التقافي. وهي حالياً المسؤولة عن القسم الثقافي والناقدة الفنية في جريدة"لوريفاي"، لها بالفرنسية"صدى الزفرات" أو "صدى النفحات"، 1971 و
 ونشرت مجموعتها الثعرية "صدى النفحات" عام IGVY، وأصدرت لها الدار الفرنسية (رواية الفاشلة)، عام $19 \vee r$ 1 1 واعتمدت في قصـائدها على الإشـارة والإيجاز (r). والطرفة والإغراب في الوصف والنصوير ،

في مقطوعتها "أنت حار " نجد الثـاعرة الثـاعرة تعظّم من شأن الرجل الذي تحاول من خلال عباراتها أن تصف تأثيره وأهميته في حياة كل امرأة وإلى ما يصنعه الحب بالمرأة، فحبه الذي يعيش في قلبها، يجعلها تطير فرحاً كالفراشة، فمن غير عاشقها لا معنى لحياتها. فتقول:

أنت حار مثل صـلاة على أفواه المـنـدين


فــك شــيء مـن رمــاد البحــار الإلهيــة
أنـتـت رسـول الليــالي الطـوال التــي تطلـق


وفي هذا النص إثنارة واضحة إلى مافي الرجال من قوة وصلابة. ولنتعرف على شـاعرة الحب والورود (مـي مر) كما يسميها بعض المعجبين بموجموعنيها: "لم الورود!! و "نلوي أعناقها السنابل" الصادرنين باللغة الفرنسبة، التي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر : شعر اللبنانين باللغة الفرنسية، صه } \\
& \text { (r) ينظر : نسمات وأعاصبر في الشعر النسائي العربي المعاصر، ص (Y) }
\end{aligned}
$$

() المجموعة الثعرية (صدى النفحات)، قصيدة"أنت حار "، صV ا، نقلاً عن نسمات وأعاصبر في الشعر النسائي العربي المعاصر،
المعاصر، صسז־ז.

نالت جائزة سعيد عقل سنة 197 والثانية سنة 1979 . ( 1 إذ ولدت في بتغرين عـام بتغرين عـام 9 1، 9 وتلقت دروسـها الثنانويـة في راهبات القلبين الأقاسـين ونالتـ الإجازة التعليمية في التناريخ والجغرافية من الإكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ودبلوم الدراسات العليا الجغرافيّة من جامعـة ليون في فرنسـا، ولها باللهجـة اللبنانية "أليسـا" 197^، لهـا درامــا تاريخـــة شـعرية "بحبك" 19VA، وتنتمـي الثــاعرة بـين الثـعراء اللبنانين الذين يؤلفون بالفرنسية، إلـى تيـار الموجـة الجديدة تجسد شـاعريتها بجرأة


منتشية بقربه فتقول:
 وأي سماء يتتزه مزيناً بالـدردار وإكاليـل الجبل



وما أروع ما تدعو إليه الثناعرة لُتُعلن عن رغبتها بالبقاء دائماً في حالة امتلاء بالحب، تعشق عذابه وتريد أن نتتتع مع حبي!ها إلى آخر لحظة من حياتها، فدعوتها هي لاستدامة هذا الحب على عنفوانه، فنتول: لا تحرم عينيّ نصيبها من شفتيك


أن امتلـــــئ منــــك وأمــــوت.

وهذا ميل نفسي سجلت بعض النساء في الغرب عند بلوغهن أقصى متعتهن مع الرجل وأنهن غير مباليات بعد ذلك بالموت، لأنهن بلغن أتصىى ما تعطيه الحياة للمرأة من نشوة.
فالثاعرة لا تبالي بالآخرين وتحب الاختلاء بالحيبب بعيداً عن عيون الناس، تفعل ما يحلو لها فتقول:




إن الثاعرة تتحدى كل شيء في سبيل الاختلاء بالحبيب في الليل فلنسمعها
تقول:
أطفئ النور
ليلــــف الغهــــوض مــــداعبتتا


فهي تفضل الموت على أن يبتعد عنها من جعل لحياتها لوناً وأعطاها لذّة
 أخرج
مـا أثــد مـا أبغضـني! !
وترفض الشاعرة لحظة الفراق وتخاف من بُعد الحبيب، فتتشدنا بقولها:

! $\qquad$ i


## موجعة لأني ما أستطعت أن




(1). وحده سيفرق بيننا

وتُعاود (مي) ذكرها وتكرارها (للحشق والحب) وتأكيد رغبتها في الاستمرار
ب(لقاء)ذلك الرجل الذي تذوب في عشقه كقطعة تلج بين يديه، فنتول:


مــا أنـا إلا كتابــك، فــنزع أوراقـهـ

وتستمر:


بعد أن يحوّلني إلى "مـا لست أدري"،

( $\left.{ }^{( }\right)$


وفي عبارة"ما لست أدري"، تعبر الثاعرة عن قصورها في وصف حالة فقدان الشعور في لحظات اللقاء، وهذا يدل على أن الثـاعرة ذات إحساس مرهف بالحب وتبعاته دون الخضوع للتقاليد المتعارف عليها.

ونلحظ اعتمـاد الثـاعرة علـى رمـوز الطبيعـة وكأنهـا تشــاركها الحب وتتــهـ عليه، فتقول:
ثلاثتِـــا، نحــن والنســيم
أمسكنا المسـاء الهـارب من أثنماك الطريـق
العثــب يلحـس أقـــدامنا
العاثشـق الوحيـــــي يسـكر ..
شـفتاي الفتيتـان، أقطفهـــا
وجـــع، وجــــع الحـــبـب

وقلبانا في الأسود الكثيف
() . ${ }^{(1)}$

ولعل الشاعرة في هذه المقطوعة جريئة جداً وبشكل فاضـح وهي تتحدث عن
تجربتها العاطفية حيث تلثقي بالحبيب في المروج ليلاً:
'آه، ثمــــار موجعـــة
وجــع، وجـــع الـــب
يجرحنـــي ويحملنــي"

أمـا الثـاعرة والصـفية والإذاعيـة (أدفيك شيبوب)، فقد شغت رئاسـة تحرير "صـوت المـرأة" بين الأعوام 9 1، 190^1، وتسلمت برنــامج المـرأة في الإذاعـة اللبنانيـة منذ عـام 7 § 9 . نشـرت مجموعتها الشـرية "بوح" عـام 190 19، و "شـوق" عام 197 ا وكتباً لـلأولاد منها "الطبيبي الصـغير" الذ نـال جائزة"أصدقاء الكتاب"،
 الأعمـال .( ولمست معانـاة الثـاعرة وحــها المرهف وشـاعريتها العفويـة، وكـم هـي بسيطة وذواقـة، إذ يشـل فكرهـا الهـم النسـائي لنتتـاول بـإخلاص كـل قضية تحـيط بـالمرأة، إذ نثير في نفس القارئ الارتياح مـن خـلال مـا تعرض مـن صـور الحزن

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( ) مجموعة"لم الورد؟"، ص ( ع، نقلاً عن نسمات وأعاصبر الثعر النسائي العربي المعاصر، ص. ص. . }
\end{aligned}
$$

والفرح وأظن أن الثـاعرة مجروحة ولديها شيء خاص عكسته بشكل يمكن تحديد صورته من خـل عباراتها التـي أحسنت نتسيق إيقاعها الموسيقي، وطغى ذوقها الفنان في التتويع والانسجام لأفكارها المجسدة في قصـائدها، وفي عقلها رسـالة أو سؤال هو : كيف إذا مضى العمر وذكريات الحب ترافقها؟ وإذا فقدت الحبيب الذي أسهم وشجع (أدفيك) لتكتب لنا كيف ستعيش من دونـه؟ وأظنهـا ستنقى تعزف لنا إيقاعاً حزيناً، تجسده في كل سطر نثري أو شعري، فإذا ذهب الثباب ماذا سيكون مصير الحب؟ فلنسمعها تقول:

(1). ${ }^{(1)}$


ونراها ترفض الخضوع لأي حب جديد وتبقى تحمل في صدرها ذلك الحب
المقيم من سنوات مضت، فتسجل الوفاء لعشها غير مبالية بعشاقها الآخرين، نتنفس من خال ذكرياتها فنقول:
يتـراءى لــي بــين حـين وحـين
أن غريبـاً يطـل علـى هـا القلـب


فالمكــان أمــا صــغير لا يسـعـه

ألا كثفت لي عن هذا الغموض

أيهــــا الحبيــبـب الغائــــب؟؟.(1)
أمـا (هنــ سـلامة) الثـاعرة اللبنانيـة التـي تحـاول أن شُشـارك القارئ في همها وأحلامها وتجعله يفكر في قصـائدها، وهي تسرح في عالم الخبال وتطالب عاثشقها بإحباء عُرس الحب في الظلام بمعزل عن عيون الرقباء. فنتقول في قصيدة"عتمة":




فلــنُقِم مــن الســكينة مهرجانـــا
رؤى بيضاً وأحلاماً حسانا!! (r)
وتصور الشاعرة غيرتها بشكل صريح ومباشر لدرجة تنبو فيها عملية وجديـة،
إذ تخاف فقدان حبيهها على الرغم من مـا شاهدته من خيانـة ذلك الرجل وهو برفقه امــرأة شــقراء، وتـزعم أنهـا لا تغــار وفـي الوقـت نفسـهـ وتطالبـهـه بالوفـاء والبقـاء بقربها...فتقول في قصيدة (قُبل): لا لاتتكــــــر علــــــــيَّ


وشــــراء جميلــــة المحيــــا
وإن تكـن دونــي شــباباً نـــياً

هـل لثشفتها غير مـا لثفتني
أنــتـ الــني تــدعي الوفـاء
أكـــــا تكــــــون وفيـــــا
أنـــــــا لا أغـــــــار. لا.

من يديا
فنتقىى الحياة والموت عندي

 الشعر النسائي العربي العاصر، صه(1) ؛.
(1). سوبا

وسنخنت بحثنـا بـ(نللي جدعون) وهـي مـن الأقـلام النسـائية المعروفـة في شـر
اللبنـانين باللغـة الفرنسية، إذ تعيش منذ زمن طويل في بـاريس، ونشرت عام 1977 مجموعة شعرية بعنوان "على إيقاع اللحظة"، نالت لأجلها جائزة إدغاربو التي منحها إيّاهــا "بيـت الثنـعر" فـي بــاريس. إذ تتـرجح فـي انتمائهـا الثـعري بــين الغنائيــة

والنيوكلاسبكية والسريالية. (r)
أحسست وأنـا أقرأ لها فأجدها تحب من الرجل حضوره ومرافقته لهـا، بحيث تصف وتصـور ذلك الرجـل بـالربيع الـذ يلـون أيـام حياتهـا، فتتنفس الطبيعـة كلهـا بحضـوره والسـماء تسـطع ضـباءً بنجومهـا وسـحر بياضـها والبحـر فـي هـدوء أمواجـه، وأظنـهـا نتفعل عاطفياً برؤبة من يمنح الحياة لشرايين جسدها، ويغذي نبضـات قلبها، ونلمس فرحتها وهي نقول:

يـا لحضـورك المشـرق، كـانبالج الضـوء فـي الليـل
 بحضـورك بضـحك، يلتهب، بلتمـع بالنـار المنولّدة والـــذي كانـــت الســـماء تـــأبى أن تبــوح بــــه يحفــر علــى صــفـة الأفــق بحــروف ذهبيــة
 مـــــــا فـــــــات النّســــــيم مـــــــن عبـــــــــ،

 بحضــــورك، تخــتلـج الضــــلوع فـــي شـــراعي


$$
\begin{aligned}
& \text { (") كناب (لمع)، هند سلامة، قصيدة (ثُل)، نقلاً عن نسمات وأعاصير في الشعر النسائي العربي المعاصر ، ص (1) }
\end{aligned}
$$

وأختم قائلـة أن الشـاعرات اللبنانيـات اللواتي عُرفنَ بشـاعرات اللخـة الفرنسية وجدنَ أنفسهن في تلك اللغة، فهي حُرة في كل ما تحس وتكتب. بحيث تظهر وتُلعن كلماتها في الرجل والحياة والحب، لكونها أرادت أن تتخلص من كوابيس التقليد في الحب والعشق، إذ تحب التجديد والتحرر من العقد والأسوار الاجنماعية، وربما لديها طموح في الثهرة فضلاً عن أنها تعشق التأنق والتحضر والحداثة انسجاماً مع ذوق العصـر المتحضـر، ولكون اللغـة الفرنسية تمثل نقافـة تُغني التـراث الللبناني، لـللك عمدت إلى النظر إلى نلك اللغة بكونها وسبلة تحقق من خالالها ما تشتتهي لنفسها.

ا ـ الآبـاء والبنـون، ميخائيـل نعيمـة، دار صــادر، الطبعـة الخامســة، بيـروت،
r. أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، بطرس البستاني، مكتبة صـادر ، الطبعة الرابعة، بيروت، 1901

「. تـاريخ لبنـان الحديث، كمـال الصـليي، الطبعـة الأولـى، دار النهـار للنشـر، بيروت، 197 V .
£. الجنس والنفس في الحيـاة الإنسـانية، د.علـي كــال، الطبعـة الأولى، لندن، .1901
0. شـعر اللبنانين باللغـة الفرنسية، منشورات الجامعـة اللبنانيـة، قسم الدراسـات
7. شاعرات العرب في الجاهلية والإسـلام، يموت بشبر، المكتبـة الأهلية، الطبعة الأولى، بيروت، 19 1. 19 (
. 1907 . فلسفة اللغة، كمال الحاج، دار النشر للجامعيين، بيروت،
^. لبنـان فـي التـاريخ، فيلبـب حتي، بيـروت -نيويـورك، 909 ، ترجمـة د.أنس فريحة.
9. نسـمات وأعاصـير فـي الثـعر النســائي العربـي المعاصـر، روز غريـب، المؤسسة العربية للاراسات والنشر، الطبعة الأولى، . . ؟ اهـ -. 9 ام.

