# البيانـات الثشعرية/مراجعة من الاخل قراعة في بياني قصيدة الثـر 

دـ عارف حمود سـالم السـاعدي<br>الجامعةة المستنصرية/كلية التربية

بدأت" قصيدة الثشعر "كأي"ّ مشروع تجديدي طموح، يحاول أنْ يترك بصمته على المشه الثقافي في العر اق،



 القاهرة في أنْ يشترطوا النقد مع الثعر ، والواقع إنَّ أغلب الموقعين على بيان المر اجعة هـ مـ من النقاد الذين
 الملاحظات التي فيلت، والتي ستُقال فيما بعد، فإنَّ مشروع" قصيدة الشعر "علامةٌ مهّةٌ من علامات الجيل النتعيني، بل المشهـ الثشعري في ال عراق وخارجه.

## Abstract

poem" has begun like a refresher ambitious project, trying to make his mark on " the cultural landscape in Iraq, and throughout the Arab literary scene,, But the owners of the project, both, had signed a series of illusions, they clung to the idea of leadership and immobilized at this point, Knowing we did not innovate a new form, as much as we innovate in the form of poetry, and a big difference between them. , And the two groups were preoccupied endoscopically more of its attention to the production of texts, note that the entire project was built on the basis of different texts Not on the basis of theory, and this is the withdrawal of Cairo to stipulate criticism with poetry. And the fact that most of the signatories of the statement audit are critics who later joined the project, while lacked "first statement" for any critic, and has been confined to only poets. , But, with all the observations that have been made and which will be said later, the project "poem" is an Important sign of Nineties generation, but poetic scene in and .outside Iraq.

# البيانات الثعرية/ مراجعة من الاخل 

## قراءة في بياني قصيدة الثعر

د.عارف الساعدي
كلية التربية/ الجامعة المستنصرية

شكّلت البيانات الثعرية رافداً مهماً من رو افد المعرفة الثعرية، والنقدية، حيث مثّلت في العديد منها، رؤىً،
 قضايا فكريةً، ومعرفيةً كبرى، تشمل رؤية الثنعراء إزاء ماء ما يدور حولهم، وطر ح مجمو عةٍ من الحلول، قد
 اهتمامتهم، هذا من جانب، ولكنَّ الجانب الأهم ما يطفح على قشرة تلكى البيانات من آراء مهمّة تدخل في قضايا مفصلية في الثنعر و همومه وتجديده وحداثتنه.

لم تكنْ البيانات طريقةً مألوفة في الأوساط الأدبية، فحين نتحدث عن الأدب العربي لم تكن البيانات - كما

 وبشكل خاص في الثقافة العر اقية المعاصرة بدأت في الستينيات و هي تحمل تحمل مؤثر ها الو اضح بـر بورجات الثقافة الاوربية خاصة بعد انتشـار ثقافة التمرد والإحتجاج ضدَّ كلِّ ما هو تقليدي (1) فبعد البيان الثهير لر ائد الحركة السوريالية" بريتون "ظهر هذا التوجه بشكلٍ ملفتٍ لللظر في الأوساط الأدبية، والشعرية العربية على وجه الخصوص، ولم تظهر في بداية الأمر على شكل بيانات ويوڤّع عليها مجموعةٌ من الثعر اء، إنما ظهرت على شكل مقدمات لبعض الدواويين يقوم بكتابة المقدمة الثاعر ذاتُه، و هذا ما ظهر جلياً في مقدمة الثاعر "أُنسي الحاج "لديوانه الأول" لن (2)"وفي مقدمة الثناعرة" نازك الملائكة "لديوانها "شظايا ورماد (3)" و هناك مقدمات عديدة لشعر اء قدمو ا من خلالها مجمل أفكار هم حول الشعر ، و وهمومه، وتجديده، وقد اختصت

 اصبحت - فيمـا بعد - حركاتٍ شعريةً مهمةً، لها رو ادها و ومناصرو ها.
 إنَّما تطورت تلك القضية وأصبحت تدور في فلك الطرح النقدي، والشعري، والمعرفي،و هذا الطرح يتشـارك

فيه مجمو عةٌ من الثشر اء، وفي الأخير يوقّعون على ما يقولونه، و هذا ما حدث في بيان" شعر "69 ، الذي وقعه الشعر اء)) سامي مهيّ، فاضل العز اوي، فوزي كريم، خالد علي مصطفى ((وقد تو الت البيانات الثنعريـة في العر اق على هذا المنوال، فظهرمجمو عةٌّ من الشعراء في العقد السبعيني ووقّوّوا بياناً شعرياً وسمّوه بيان )القصيدة اليومية(ووقّع عليه الشعراء ))خزعل الماجدي، عبدالحسين صنكور، فاروق يوسف ((كما وقّع
 الطائي "فبين مدّة وأخرى يظهر علينا ببيان شعري ويسمه بتو قيعه في الأخير.

لم يكن الجيل التسعيني بمنأى عن هذه العدوى في إصدار البيانات، فقد أصدروا مجمو عةً من تللك البيانات تنوعت بين شعراء" قصيدة النثر "حيث أصدر " محمد غازي الأخرس "بياناً شعرياً، و" جمال الحلّاق " وآخرون، وبين شعراء" قصيدة الشعر "الذين أصدروا بيانين شعريين، وسيكون بيانا" قصيدة الشعر "عيّنة
 تعني لغوياً الإفصـاح و الوضوح" فالبيان ما يتبين به الثئ من الدلالة وغير ها وبا وبان الثئ يبين بيانا اتضح
 الشعب العر اقي حيث ترتبط بذاكرة العسكر، والإنقلابات، وإصدار البيانات الإنقلابية، وقد فتحت الليانات الشعرية في العراق عيونها في مرحلة من أخطر مر احل العر اق السياسية، وبالأخص بعد عام1958 ، حيث

 والإجتماعي، وحين نعكس وجهة النظر هذه على البيانات الثشريـة، ربّما ستكون في جزء ونٍ منها طموحاً للهيمنة

 مرتبطةً بأعمارٍ محددّة، وهي في الأعم الأغلب ترتبط بمرحلة الثباب، " شباب العمر وشباب الحركات


 كبار من حيث العمر، و هذا يكثف في جزء وِ منه إنَّ البيانات الشعريـة مرتبطةٌ بمرحلةٍ عمريـةٍ محددّة، مرحلةٍ
 البيانات، وإزاء كل الحركات، وتطلق النار على جميع الحركات التي تسبق بيانهم،ويحاول الموقعون على



 الخوض في هذا المجال في غاية الصعوبة وتتأنّى صعوبته من إنتّي أحد الموقعين على البيان الأول الذي صدر في بغداد عام 2002 وكنت مؤمناً بالطر ح النقدي والمعرفي لما ورد في البيان الشعري، ولكنّني الآن أنظر لـه نظرةً مختلفةً وأحاول أنْ أقر أه فراءةً تُبعد عينَ الثـاعر الذي وقّع على ذلك البيان، وتبقي عينَ المتفحص،

و المر اجع، والمشخّص، للمشكلات التي وقع فيها" البيان الأول "وكذلك" البيان الثاني "الذي وڤّعه أصدقاؤنا
 "قصيدة الشعر "في الجيل التسعيني، وفي الوقت نفسه تبيّن مو اقف البعض من الشعراء، وبالأخصنٍ موقف شعراء" قصيدة النثر "من هذه المجموعة.

قد لا يُخفى على المتتبعين للشأن النقفي، إنَّ عقد التنسعينيات من العقود المعقدة في العراق، في تركيبتها السياسية، والإجتماعية، والثقافية، إذ آرتسم على وجه تللك المرحلة مشهُّ شعريٌ متنوّع، وحين نتحدثُ عن




 التنعينيات، وربّما عامّة الأجيال الثعرية في العر اق،فعلى مايبدو إنَّ الثناعر العر اقي لا بحتمل أنْ يعيش في

 العر اقيَّ المعاصرَ أسبابَ العنف والإلغاء، فما الذي يضيرُ الشاعر العِر اقي من جيل التسعينيات - حصراً أَنْ



 الكثبر ، بعد مرور أكثرَ من خمسةَ عشرَ عاماً على دخولنا المشهـ الشعري في العراق، ذلك في أواسط











 من يكتبه كذللك، وإنْ تسامحَ شعراءُ" قصيدة النثر "مع الكبار من الثعراء -في عمرهم -لأسباب إجتماعية،

فإنَّه لن يتسامحوا مع الثباب القريبين من عمر هم في ذلك الوقت، لذللك كانوا يتصورون إن الغبار يتطاير منَّا حين نتحدّث، ولم نكن نُريد منهم شيئاً سوى أن يسمعونا، ولكنَّهم كانوا يرفضون ذللك، لأسباب لم نكن ثقافيةً بقدرِ ما كانت إجتماعية، ودو غمائية فقط.

فتحنا أعيننَا على جيلٍ شعريٍ يتحدثُ عن الحداثة وجدليتها، وعن تطوّر " قصيدة النثر "و المر احلِ التي مرَّت


 في الأغلب - هو ناقٌُ متخلّف أيضاً، لذلك سيطرت" فصيدة النثر "على المشهـ الشعري والنقدي في العر اق،
 سيطروا على الصفحات الثقافية في الصحف العر اقية والمجلات، وهي فليلة جدا، لا تتجاوز أصابع اليد









 أحداث عديدة ذكرثُ قسماً منها في جريدة الصباح(7) ،ولكنَّ الأمور لم تكن تسبر على مارسمه جيل "التسعينيات النثري"، فبعد أنْ دخلنا الوسط وطبعنا منشورنا البسيط) أشر عة (و أعلنَّا عن مشرو عِنا الشُعري )

 برسم المشهر الشعري في ذلك الجيل، من دون أنْ نصـادر أحدا، ولكنْ ما إن عُرِفنا في تلك المرحلة، وبدأ

 العر اق - في أغلب متبنياته- ، ويكاد يكون نسقاً شعرياً، لأنَّ كلَّ مجمو عةٍ تظهر وتُعرف تبدأ تنمارس انزياحهِا،


 على صفحات الصباح.(9)

إنَّ أغلب الحديث الذي كان يدور في الصحف يحوم حول المشروع، ولا يدخل في جوهر ه، لكنَّه كان يُنثبر


 يتغيّرون، كما إنَّه ليس لدينا مشروعٌ مقدّسٌ، لا يدخله السهو والخطأ، ولهذا فقد شر عتُّ بمر اجعةٍ لأبرز المحاور التي كنّا نتبنـاها نحن مجموعة" قصيدة الثـعر "بشقّقّها، سواء نـحن الموقّعين على" البيان الثـعري "في بغداد عام2002 ،أو الموقّعين على" بيان المر اجعة "في القاهرة عام2007 ولكنّني سأبدأ بمر اجحتي لمشرو عنا الثعري بمحطتنا الأولى، و هو اللقاء الذي أجر اه لنا الصحفي ناظم السعود في جريدة ) المصور العربي (عام 1998،و هو انطلاقة المشروع الأولى أمام الوسط الثعري والثقافي (10)،وبعد مر اجعة أهم محاور اللقاء والمشاكل التي وقعنا فيها - كما أراها الآن - سأعود إلى البيانين، محاولاً قراءتهما، مستنفر اً كلَّ أسلحتي الحيادية.

في لقاء" المصور العربي "أجد إنّنا أطلقنا النارَ على كلٍّ الثعر اء العر اقيين، واستثنينا مجمو عةً بسيطةً كنّا نعتقد أنّهم يمثلّون" قصيدة الثعر "، حيث أسمينا عدداً من الشعر اء بأنّهم يكثّبون ما أسميناه بقصيدة) النثر الملتزمة إيقاعياً (ونعني بهم مجموعةً من النظّامين، وبدأنا نسمّي حسب مزاجنا، فسمّى محمد البغدادي مجمو عةً من الشعراء ضمن هذا التوصيف منهم ) عبد الرزاق عبدالو الو احد، راضي مهري السعيد ( وسمّى مضر الآلوسي) رعد بندر ، عادل الشرقي وآخرين(، أما فائز الشر ع فذكر)وكل ما كثبه عبد الو هاب البيّاتي باستثناء قصـائد على بوابات العالم السبع وقمر شبراز (، أما عارف الساعدي فقد ذكر مجموعةً من الثـعراء





 هي المقاسات الصحيحة، ويجب على الآخرين أنْ يكونوا ضمن تلك المقاسات،؟وكيف لنا أنْ نشطب على تجارب شعرية مهمة وخبر ات نقدية ونبدأ نوز عهم حسب الأمزجةّه إنَّ قراءةً بسيطةً لهذه الآراء تبيّن أنّها لا لا لِّ



 في أغلبه - نحو قصيدة النثر، فبدلاً من أنْ ينصبَّ حديشُّا حول مشرو عنا الجديد، رحنا نتحدث عن عن " قصيدة النثر "و غموضها، ما لناو غموض" فصيدة النثر "لذلك كان علينا أنْ نتحدثَ عن منجزنا، وعن المفاهيم التي

نتنبّاها، لا أنْ ندخلَ في سجالٍ مع جنس آخر، وحينها كان المتلقي ير انا خصو ماً، أو ردّة فعلٍ لقصيدة النثر، مع مع

 غربيةٌ وما الضبر في ذلك، إذ يقول فائز الشرع حين سُأل عن قصيدة النثر) مما لا نكران له إن الاساس النظر لقصيدة النثر هو غيرُ عربي فهو و افقُ إلينا من اُُمِ
 واحدةٌ من إفراز ات القومية العربية، والأمر ليس كذللك، كما إنَّ مصـادرةَ" قصيدة النثر "بمجرد إلحاقها بالغرب حكمٌ غيرُ مبررٍ، ونحن نعرف إنَّ الافكار والفلسفات لا أوطانَ لها، فهي تنمو وتتطاير مع الريح، والحاذِ من من

 ويحوّلها إلى جزءٍ من الهوية العربية، و هي إحالة اجنماعية سياسية، أكثر منها ثقافية فنية أو جمالية، والأمر





 فيقول):على الشاعر الذي يجد في القافية الشعرية عائقاً أنْ يترك الشعر ويكتب أيَّ شئِ آخر (.. و كأنَّ الشعر
 ومن الإطلاع الكافي على منجز قصيدة التفعيلة والنثر التي حفرت مجرىً آخر في الشعرية خار ج الار حدود الوزن


 وظواهره الفنية العديدة و هل قرأوا شعراء الرومانتنيكية اللبنانية أو جماعة الديوان أو أبوللو أو رواد الشعر الحر هل قرأوا بيان شعر 69 في العر اق(11)(... ،وبالفعل حين أنظر الآن إلى هذه الملاحظات أجدها دقيقةً ومهمةً للحكم على المنجز الشعري لأجيال عديدة في العر اق، ولكنَّنا كنّا ساخطين - كما ذكرت الـا على مثل هذا الملاحظات في تلك المرحلة.

على الر غم من ملاحظاتتا كلها حول اللقاء الأوّل الذي انطلقنا من خلاله بمشروع" قصيدة الشعر "إلّا إنّه يبقى


 صالحةً لزر اعة شتّى أنو اع المعارف.

مراجعة بياني" قصيدة الشعر "

إنَّ باب المر اجعة الذي شر عنا بفتحه، سنحاول أنْ نستمرَّ بفتحه دون مواربة لانَّ المر اجعة من الداخل تغني المشروع كثيراً، والمر اجعة لا يغني التنصل عن المشرو ع،بل يغني التمسك به من خلا خلال حقنه بالأمصال
 فإنّني سأتوقف عند محطتين مهتتّين في تناريخ" قصيدة الشعر "وهي محطّةٌ إصدار اليبانات الشعرية فقد أصدرنا بيان" قصيدة الشعر "عام 2002 في بغداد،ووقّع عليه كلٌ من) بسام صالح مهياريهر
 الصفصـا"بيانًأ أسموه" بيان المر اجعة "عام 2007 في القاهرة،ووقَّع عليه مجموعة من الشعر اء واء والنقاد منهم


 القاهرة "محاولاً قراءته بشكلٍ آخر، مع إبداء الرأي بيانِنا الأول، وطر ح الملاحظات حوله، بشكلٍ واضح
 ما يؤثر أو يحرف القراءة الموضو عية عن طريقها المرسوم لها.




 تساقط من مفر داتها(13)(، يتبيّينُ في هنا الهقطع - فضلاً عن لغته الاستعارية في قطف الثمار الفجة - إنَّ هناك

 بحساسية النبعية والإنقياد، وكأن هناك قائداً وله جنود يمتثلون لأو امر ه، أو على حد قول البيان" الإمتثتال الى مـا

 في العر اق،وربّما في العديد من البيئات الشعرية العربية(14)(....،إنَّ هذا المقطع يُصدر حكماً قاسياً، وبشطبُ






 مع منطق البيان - لما ولات" قصيدة الثشع "، وعلى ضوء هذه الرؤية يكون تحولهم الثشعري نابعاً من الخار ج،

فهـ لا يتحرّكون إلّا بواخزٍ خار ج حدود منطقتهم الشعرية، و هنا أنتاءل أيضاً عن الو اخز الداخلي أين ذهب؟


 النظر ي للمارسة الثشرية حين تقرّر أن يكون التجاوز مقترنـاً بالرؤيا التي يحملها الثناعر متجاوز اً بها حتى الهجازات وأنظمتها التي لم تعد تتسع لسعة هذه الرؤية(16) ( ، وربّما سيجيب كاتبو البيان بأنَّ كتابة البيان
 اشترطوا في مشروعهم الشعري أن يتلازم النقد مع الشعر (17) وبما أنَّهم ألزموا أنفسهم هذا الشُرط فإنَّهم مطالبون بما يُطالب به الناقد، على خلاف البيانات التي يُصدر ها شعر اء فقط، فإنَّهم قد يُخةّفُ عنهـ مثلُ هذ

 بامتياز، ومع هذا فإنّني سأقف عند بعض فقرات بياننا، محاو لاً قراءته بعد صدوره بعشرة أعوام، ولكنّني




 المر اجعة "بعد خمسة أعوام من إعلان البيان الأول، مطابقاً في محاور ره الرئبسة مع ذللك البيان، بل يصل الأمر في بعض الفقرات إلى تكرار المفردات ذاتها، وسأحاول أنْ أبيّنَ في الفقرات ات التنالية مناطقَ التثـابه بين البيانين، حيث يذكر" البيان الأول "مو فقه من قصيدة النثر فيقول) :فصيدة النثر في مفهومنا تينـي التنسب إلى النثر، إنّها تمثّل تحقّق القصيدة في المتن النثري كما تمتل قصيدة الثشعر تحقق القصيدة في المتن الثعري(18) ، ، وحين يبيّن "بيان المر اجعة "موقفه من قصيدة النثر يقول) :إنَّ قصيدة النثر قصيدة ولكنْ ضمن حيّز النثر لذا يقع منجز ها خارج حدود اكتمال الفعل الثعري المكثفي بعناصره (19)(إنَّ الموقف من" فصيدة النثر "من المحاور







 و عوداً على مناطق الإلتقاء و التنـابه بين البيانين نجد البيانين يلتقبان في محطةٍ واحدةٍ حيث يذكر البيان الأول إنَّ) قصيدة الثنعر تتحّي أيَّ نصٍ ينقاد إلى هيمنة الوظيفة الإخبارية المتمثلة في المو اضيع والأغر اض النفعية

والإخبارية المباشرة لمميز اتها الخطابية والنتريرية و المجانية(21)(، إنَّ هذه الفقرة واضحةٌ جداً، حيث توسم "قصيدة الشعر "بتخلِّيها عن الغرض النقليدي المباشر، و هذه الفقرة واحدةٌ من مرتكزات وخصنـرائصن" قصيدة الثشعر "في شقيِّها، إذ نجد مثل هذه الفقرة تتردّد في بيان المر اجعة حيث يقول) :لا بدَّ من المكوث خـر خار ج حدود ما يرسمه الغرض سواء بمحدداته القديمة أم باقنعته المعاصرة التي لا تغادر الإنقياد إلى تر اثها أو الما الموضوع المستحضر قبل الشروع في إكسائه ملامح صياغية جمالية(22)(، وحين نعاين هاتين الفقرتين لا نجد اختلافاً بينهما، بل إنَّ الاتفاق يكاد يقترب حتى من المفردات، فكلا البيانين يشذّب" قصيدة الشعر "من الغرضية التقليدية، ومن الوظيفية المعتاد عليها في الثعر الإجتر اري، وتبلغ ذروة الإقتتراب، بل الإلتحام و التثـابه، حين يذكر البيانان أهم مقوِّم من مقومات" قصيدة الشعر "، وهو الإيقاع حيث يذكر البيان الأول...)فالثشاعر في




 يبدو في مشروع" قصيدة الشعر"، فكلا الطرفين متمسكان بهذه الفقرة وهي مسألثة الإيقاع وبالأخصنٍ

 الشعر (25)"، في حين نجد أحد الموقعين على بيان المر اجعة يتمسك بالنقطة ذاتها ويؤكد بأنَّ) من المفيد

 عن ماهية هذه المفردة وما الذي راجعته؟ هل راجعت البيان الأول؟ هل تحفظت على ما جاء في ذلك البيان؟

 البيان ماذا تعني مفر دة" المر اجعة "ويحقُّ لنا أيضاً أنْ نتساءل إلِّ إذا كان بيان المر اجعة الموقع في 2007 مطابقاً في محاوره الرئيسة مع البيان الأول الموقع عام 2002 نتساءل عن مغزى كتابة البيان الثاني حيث المحاور متشابهة وحتى اللغة تقترب في عدد من فقرات البيان، والغريب أنَّ مقدمة بيان المر اجعة يتحدّث بلغة فو فوقية تسم البيان الأول أو تسم الموقعين عليه بأنهم حاولوا قطف الثمار قبل النضو ج،إنَّ كتابة مثل هذه المقدمة وبهذه اللغةة،تبعث بر سالة للمتلقين، أنهم سيأتون بشئٍ مختلف عن تللك الثمار الفجّة التي قطفها مو قعو البيان الأول قبل


 الموقعين عليه عام 2002 في بغداد، وقد قر أ الناقد ناظم عودة البيان قراءةً مستفيضة كما ذكرت، ولكنّني أحاول أنْ أفق عند بعض المحطّات التي رسمت ملامح ذللك البيان، من هذه المحطات أنَّ البيان بدأ بمدخلٍ أسماه) الرؤيا (و هو مدخل أسطوري يتحدث عن أُمِّنا الأرض، كيف بدأ الخلق وكيف نطق الإنسان، فكان

كلمتها الأولى حيث يقول البيان) :عندما احتاجت أمُنا الأرضُ رؤيةَ جسدها المنبسط مدتلئُاً بالحياة، انسكب الماء من قلب الغيب ،رطّب شفاه الطين فابتدأت الحياة بكلمةٍ أولى ،الإنسـان، ......كان الإنسان هذا اللسيد الجليل
 الإنسان المبارك ، النص المختار،الذي اصطفته المفاضلة فحمل ثقل الإختيار(27)(ك،تبيّن من هذه المقدمة


 تجعلنا نبدأ بمثل هذه المقدمة الو انقة من نفسها كثير آ.

كما إنَّ البيان وردت فيه مجمو عة من الأحكام التي أطلقها على تجاربَ شعريةٍ مهمة في العر اق أو خارجها، الِّهِ

 المعقول أنْ تكون كلُ الحركات الثعرية ولدت من رغبةٍ للظهور، أو من دعوى" خالفْ تُعرف "ونحن
 رأيٌ فيه الكثير من الصدامية و التشنج تجاه الآخر ،لقد ذكر البيان بعضاً من هذه الآراء والأحكام الألام الإطلالقية فهو يقول):إنَّ مساعي الشعراء منذ أواسط القرن الماضي أصبحت تتجه نحو البحث عن وسائل سهلة لكتابة الثثعر ،وسائل انحصرت في أوِّل الأمر في تجربة الإنتقال الإيقاعي من البيت إلى التفعيلة(29)(.... ،كيف
 منذ أو اسط القرن الماضي، و هذا التحديد الزمني يوقع البيان في إثكالية كبيرة، لأنَّ أهمَّ التحولات الثّا الشعرية



 البيت البسيط، تدخل الحداثة الثعرية العربية، فكيف يصـادر البيان تلك الجهود، بإطالاق حكٍ شاملٍ جامعٍ، لا لا لا يستثني أحداً من الثشر اء، ولا حركة من حركات الثعر العربي الحديث، و هذا ما لا يتو افق مع الرؤية العلمية النقدية، التي تترّو



 استير ادها(30)(....، عند فر اءة هذه الأسطر والتوفق معها بشُ بشكل جاد، تترشح مجمو عة من الأسئلة،تندور في

 للتقلبد؟ ونحن نعرف إنَّ الحركات الأدبية الغربية، وما ترجم من الأدب والنقد الغربي، من أهم النو افذ التي

انفتح عليها الأديب العربي، وأصبحت رافداً جديداً يتغذّى منه الشعراء العرب، ولم يتوقف النأثير فقط على ولا الشعر، بل انفتح على النقد أيضاً، ذلك) حينما أطلَّ القرن العشرون وانِّ وانصل العرب بغير هم من الأقوام والأمم وأرسلوا البحوث العلمية إلى البلاد الأجنبية، وهبّت نسيمات الحياة، أخذ منه نماذج حيّة في العرض ون والتحليّ و إصدار الأحكام النقدية(31)(، و هذا يعني أن تأثثير الأدب الغربي بشعره ونقده، لم يكن تأثيرأ سلبياً، أو انعطافاً







 الأسطورة، وهي نماذج مبكرة - ربمّا - وتعميمها على كل القصـائد التي تنوّعت وتطوّرت طر ائق استخدام الأسطورة في القصيدة؟ وهل اقتصرت الأسطورة على الغرب فقط؟ ألم يجتهد شعراء الحداثة العرب المعاصرون في خلق أساطير هم التي أصبحت - فيما بعد - دالةً شعريةً على منجزهمه، والأمثلة عليهم كثبرة، كعائثة لدى" عبد الو هاب اليياتي"، أو الصقر لدى" أدونيس "وبويب لدى" السياب"، وغير الِير هم كثبرون،
 من ظواهر الحداثة في القصيدة العربية المعاصرة، وعدم وصف هذه التأثيرات بالإنعطافات اللطلبية ، وحين يتحدث البيان عن القصيدة في" قصيدة الشعر "يعرُّفها بأنها)متتاهٍ شكلي مقترن بزمنٍ قر ائي محدود في لا متتاهٍ دلالي عبر تنظيم إيقاعي مؤسس في بنيةٍ كليةٍ موحدّةٍ تنجز وظيفة فنية معتمدة في مادتها على مكونات الثـات الثعر أو النثر (32)(، وقد تحدّث الناقد" ناظم عودة "عن هذا النتريف الذي وصفه بأنَّه لم يستثمر طاقتي الزمان و المتلقي، فالتفريط بالزمن و القارئ و الثكل لا يخدم الموقف الثعري الذي تتتبناه هذه الجماعة(33) ، و على الرغم من الملاحظات التي بيّنها" ناظم عودة "حول تعريف البيان للقصيدة و هي ملاحظاتٌ لا لا نقلّل من أهميتها إطلافاً، ولكنني أودُّ أنْ اقر أ التعريف قراءة مختلفة، فأوّل ما يُلاحظ عليه، أنَّهَ يحمل جفافاً لغوياً، فالمتلّقي الذي يقر أ هذا التعريف، سيشعر إنَّه أمام مادّة جامدة خالية من المشاعر و الأحاسيس، وكأنَّه يعرّف مادةً كيميائيةً، ،أو يُُلي بمعلومةٍ تخصُّ الرياضيات، أو الفيزياء، إذ ينتّكّكل معجم هذا التعريف من الآتي" متناهٍ شكلي ، زمن قرائي،لا متتاهٍ دلالي،تنظيم ايقاعي،بنية كلية،تنجز وظيفة،معتمدة في مادتها،مكونات الثعر "فمن خلال هذه المفردات اكتسبت القصـيدة - على الرغم من تحديدها - ملامح الهيكل الخالي من الروح الوثابة كما إنَّ هذا التحديد يُشبه السلاسل التي تقبّد بها القصبيدة، فمسألة ربطها وتحديدها برا برؤية الأسلاف لها، من حيث عدي الأبيات والأشطر، ومنع أيِّ محاولةٍ للتحوِّل بهذا الثـأن، ويرى البحضنُ في هذا الشأن، إنَّ التحّا لانحديد الكاسيكي

 كلاهما في إشكالية، بخصوص تحديد" القصيدة"، وكان" البيان الأول "متشددداً بهذا التحديد، وهو الذي الا من حيث عدد الأشطر والأبيات، ففي الوقت الذي يحدّد البيان ملامح القصيدة و هيكلها الخارجي، ويُدرك

المتلقي بأنَّ القصيدة تعني ما حدّده" الأسلاف "يعود البيان ويعترف، بأن" قصيدة النثر "قصبدة، ولكنْ من جنس النثر، وبهذا يخالف البيان منطلقاتِه في تحديد القصيدة، فكيف يعترف البيان" بقصيدة النثر "، و هو يحدّد

 للقصيدة، وهي تختلف تمام الإختلاف عن التحديد الموروث في في الذائقة العربية القديمة، وإمّا أنْ ينظر " لقصيدة النثر "نظرةً أُخرى، ويكون واضحاً في عدم جواز تسميتها بالقصيدة، وبهذا يحصل تطابق في الآراء التي وردت في البيان.

ومثلما وقع البيانان بهذه الإشكاليات، فإنَّ هناك متابعين ونقادا، وقعوا بإثشاليّاتٍ أكبر، ذلك حين بدا الخط واضحاً في الكثير من أفكار هم، ومن هذه الأوراق، ورقة ناظم السعود في كتاب " مدار الصفصـاف"، حيث انتست ورقته بالخلط و النتشابك غير الخاضع للتنوثيق، و الغريب إنَّه يقول) :و لأنَّنا في مجال التوثيق النتأريخي ولكي نغلق منذ الآن جو انب الإجتهاد والنقوّلات والإِّعاءات علينا أنْ نحدَّد المنطلق (35) (.... و الغر ابة تكمن


 التجديد الثتري فيها، ويذكر أسماء منهم" حسن عبد راضي وإحسان التميمي وعلاء جبر ومهني جاسم"،


 ضدَّ هذه التسمية تماماًّ، لأنَّنا نؤمن إنَّ العمود هو ما يُحبل إلى الثابت، ما عدا بعض الشعر اء اء في في الرابط
 فمن أين أتى بهذه النظرة المجانبة للتوثيق الذي يدّعبه؟ و على اللسياق ذاته كان يتحدّث عن البيان الأول بأنّ الموقّعين عليه) مالو ا إلى فكرتهم السابقة التي تؤكّد التجديد في العمودي ومعـي

 السعود وبنى فرضيته؟ وحين يذكر إنَّ الموقيّين على البيان الأوّل يرفضون" قصيدة النثر "يؤكّد في الوقت
 السعود يعود بعد أسطر ويناقض فوله ظنَّاً منه أنَّه يدعم رأيه في إنَّ مجمو عة الموقَّيّن على بيان القاهرة أصدروا فيمـا بعد بياناً أسموه" الجنس الرابع2008"، عادّين فيه" قصيدة النثر "جنساً رابعاً، يُضـاف إلى نظرية الأدب العربية، حاله حال جنس الثعر، وجنس السرد، وجنس الدراما، وكانت هذه الدعوة في نظر السعوده، تدعم" قصبدة النثر "وتدخلها حاضنة الثنعر، بينما يتضّح من هذه الدعوة أو بيان" الجنس الرابع "إنَّها من أكثر الدعوات تشدّداً في إقصاء" قصبدة النثر "من الشعر، لأنَّها، تعدُّها جنساً آخر، لا علاقة له بالثعر، ولسا ولسنا هنا بصدد مناقشة بيان" الجنس الرابع "بقدر ملاحظة بعض آراء النقاد التي جاءت في دراساتهم المنشورة في كتاب" مدار الصفصـا "و الغريب أنَّ البعض من النقاد يتبين من خلال در اساتهّم، إنَّ" قصيدة الشعر "لم تكن

و اضحةً لديهم تمام الوضوح، ذلك أنّهم لم يقفو اعند فقرة مهمة من فقرات" قصيدة الثعر "وهي أنْ ليس كلًّ ما يكتبه الثعر اء المنضوون في هذا اللوجه تكون قصائدهم محسوبةً على" قصيدة الثشر "، و هذه الفقرة من
 و هذا ما حصل مع الناقد إحسان التميمي حيث يقف في دراسته على قصيدة للشاعر مشتاق عباس معن وهو يتحدّث عن بنية التغيير والتر اكم لدى الثاعر في قصيدته" مكابدات انا (39)"و إذا بالقصبدة يتداخل فيها النثر مع الإيقاع، وحتى التفيلة الموجودة في النص تتداخل فيها مجموعة من الإنتقالات غير المبررة فنياً والتي تؤثر على فنيّة القصيدة "شرفتي طاعنةٌ بالغبار العصافير مبحوحةٌ

الغيوم تنث دخاناً يلطخ أضرحة الكون
المنائر شاخت
وشاخت تر اتيل المؤذن في مهمه الريح
وأنا مـازلت في الجبٌ أر اود ذئبي ليأكلني

كي تبيض عيون أبي
فهي عاقر منذ ارتعاثة امي
فكيف يمكن أنْ يعدَّ الناقد هذه القصيدة واحدةً من قصائد" قصبدة الشعر "والأساس الأول الذي تدعو له" قصيدة الشعر "هو الإيقاع الخارجي والداخلي، بل يكاد المنطلق الذي انطلفت منه" قصيدة الشعر "هو الإيقاع وتستبعد
 الإيقاع منفلت ومشتبك في النص، بل ترد جمل كاملة فيها مقاطع من قصيدة النثر، فإمّا أنَّ الناقد لا يعرف

 أطفالنا مرةً ورفع أحدهم غطاءه ونام معه في السرير فوجدنا أسنان الصـاروخ ولم نجد الطـر الطفل في السرير (40)(....هذا النص من قصـائد النثر فكيف أدخله الناقد ضمن قصيدة الشعر في دراسته، هل فاته إنَّ الإيقاع شرط أساس من شروط" قصيدة الشعر "فكيف يمكن الحديث عن" قصبدة الشعر "والتحليل والدراسة
 توصيف" قصيدة الثشعر "و الغريب في الأمر أنَّ البعض منهم كانوا من الموقعين على" بيان المر اجعة "و الذي

يضع الإيقاع الخارجي والداخلي أساساً في مشروع" قصيدة الثعر "في حين ينظر في الوقت نفسه إلى "قصيدة النثر "على أنَّها قصيدة، ولكنْ من جنس النثر.
الهو امش
(1)البيانات الشعرية: علي الفواز،موقع مر افئ
(2)ديوان" لن:"أنسي الحاج،5
(3)ينظر :مقدمة ديوان شظايـا ورماد،،نازك الملائكة
(4)مختار الصحاح: الرازي،72
(5)البيانات الثثعرية: موقع مر افئ
(6)يُنظر :مجلة أشر عة عدد 6 محدودة النشر
(7)يُُظر :جريدة الصباح،ع ،2262 في 31 ايار201 ؤؤ1
(8)يُنظر :جريدة المصور العربي ،ع54،في ايار1998
(9)يُنظر :جريدة الصباح،ع 2405 ،في 4 كانون الأول2011
(10)يُنظر : الصصور العربي
(11)يُنظر :جريدة الإعلام، 1998
(12)يُنظر :مجلة الأقلام ،ع4 ،تشرين الأول،2009، ص83
(13)نفسه87:
(14)نفسه، 88
(15)نفسـ88:
(16)نفسه90: ، 91
(17)يُنظر :نفسه ، مقالة للشاعر نوفل أبو رغيف ، ص،41
(18)بيان قصيدة الثعر الأول، نُشر في مجمو عةٍ مختلفةٍ من الصحف و المجلات منها الزمـان في-12-19 2005، ونُشر أيضاً في كتاب" حركة قصيدة الشعر "لبسّام صالح مهجي ،ص95: (19)مجلة الأقلام89:
(20)نفسه،،42
(21)بيان قصيدة الشعر الأول
(22)الأقام90:
(23)بيان قصيدة الثشر الأول
(24)الأقلام90 :
(25)بيان قصيدة الثعر الأول
(26)الأقلام41:
(27)بيان قصيدة الثعر الأول
(28)نفسه
(29)نفسه
(30)نفسـ
(31)النقد الأدبي في العر اق ، أحمد مطلوب،22
(32)بيان قصيدة الشعر الأول
(33)الأقلام : در اسة للناقد ناظم عودة ،
(34)من مقدمة الثاعر " أُنسي الحاج "لديوانه الأول" لن10 "
(35)مدار الصفصـاف :ناظم السعود،54
(36) نفسـه57 :
(37)بيان قصيدة الشعر الأول (38)مدار الصفصاف،57
(39)نفسه :در اسة للناقا إحسان التميمي ،203
: 206 (40)نفسـ4

## المصادر المستخدمة

- النقد الأدبي في العر اق ، أحمد مطلوب ،معهد البحوث و الدراسات العربية ،الجامعة العربية ، القاهرة 1968
- جريدة الصباح البغدادية
- جريدة المصور العربي، ،عدد54، ايار1998 - جريدة الإعلام،1998
-جريدة الزمان في2005-12-19 - ديوان نازك الملائكة،المجلد الأول،دار العودة،بيروت،1971 - ديوان" لن"،أنسي الحاج،دار الجديد،بيروت ،ط3،394 - حركة قصيدة الشعر ، بسام صالح مهدي ،دار التكوين للتأليف و الترجمة والنشر،2010 - مدار الصفصاف قصيدة الثعر ،نوفل أبو رغيف،فائز الشرع، دار الشؤون الثقافية،ج1،2010 - مجلة أشر عة محدودة العدد ، ع 6 ، تصدر من رابطة الرصافة للثنعر اء الثباب ،1999
- موقع مر افئ الالكتروني
-1983، مختار الصحاح،محمد ابن ابي بكر الرازي ،دار الرسالة الكويت

