

## المستخلص

هذا البحث بعنوان (الزهريات في الثـر الاندللسي "عصر الطوائف والمرابطين" (دراسة موضوعية فنية)، فالزهريـات مـن الموضوعات التي حظيت بعنايـة شـعراء الانـلس،، فدخلت في معظم موضوعاتهم الثـعرية مـن (مدح، وغزل، ورثاء، وعتاب)، فكثيرا مـا كان يمزج الثـاعر بين محاسن المرأة والزهريات فيرى شـعراء الانـلس في الزهريات ملامحاً لحبيب أو صفات لممدوح، فكـان اهتمـام الاندللسيين بهـا كبيرا، فوصفوا انواعها والوانها، فناحظ أن شعراء الاندلس فاقوا شعراء المشرق بتتوع هذه المادة وغزارتها. أمـا الدراسـة الفنيـة فتضـنت اللغـة الثــرية التـي اتنـمت برقـة الالفـاظ وسلاسـة التراكيب التي تبعـث في
النفس رقة وعذوبة.

أما على مستوى الصورة الثعرية يكشف الثاعر علاقات لغوية جديدة لتشكيل الصورة الفنية عمادها الفاظ الطبيعة (الازهار) فجاءت تلك الصور تعبيراً صادقا لمشاعر الاندلسيين وهم يصفون الزهريات. كــا كـان لموسيقى الثـعر اهميـة خاصـة وكبيرة في شـعر الزهريـات فقد نظموا في معظم بحور الثـعر

العربي ولكن غلب على نظمهم ثلاثة بحور هي (الطويل، والكامل، والبسيط).
وبالنسبة إلى القوافي فقد كانت القافية المطلقة هي القافية الاكثر استخداما في شعر الزهريات. فضــلا عن الموسيقى الداخليـة مـن نكـرار وتنقيـة مـــا اضفى عليهـا تتاغــا جمـيلا يتتاسبـ مـع موضـوع

الحمد لله رب العـالمين والصـلاة والسـلام على رسـله الصـادق الامين محمـ (صـلى اله عليـه وعلى آلـه
الطاهرين وصحبة المنتجبين).
شغل موضوع الزهريـات بكل انواعها مسـاحة واسـعة من الثـعر الاندلسي، يكاد يكون من بين الاغراض الاكثر حظاً في ذلك، ولاشكك ان ذلك يعزى الى طبيعة هذا الموضوع الذي كان يوليـه الشـعراء الاندلسيون اهميـة قصوى، لبيان جمال بيئتهم، وتفوقهم في هذا الشعر على شعراء المشرق. والذي يدرس هذه الحقبة يدرك مقدار الاثز الحضاري الذي تخلف لدى شـراء هذه المرحلة، بحيث طبعت اثاره فيهم، من خـل نتاجهم الثعري، فقد تزايد الحديث عن الزهريات وانواعها حتى اصبح شـرهم مرآة تعكس

جمال بيئتهم.
وقد شمل البحث بعد المقدمـة على تمهيد ومبحثين، تضمن التمهيد شـر الطبيـة في الاندلس والتعرف على جذوره ومـا طـرأ عليـه مـن تطور ابتداءً مـن العصـر الجـاهلي الـى العصـر العباسـي ووصـولاً الـى العصـر الاندلسي.
نتـاول المبحث الاول دراسـة الزهريـات وانواعهـا مـن (أقحوان، والخيري، والنيلـوفر، والنرجس، والياسـمين، والبهار، والثشقيق، والبنفسج، والسوسن).
اما المبحث الثاني فهو الدراسة الفنية، فتضمن (اللغة والاسلوب، والصورة الثـعرية، والموسيقى الثـرية)، ولان قوام الثـعر هو اللغـة عرضت لـه في بدايـة الدراسـة، ثـم عرضت للصـورة الثـعرية ومـا تمتلـهـه مـن علاقات

بيانيـة مـن تشـبيه، واسـتعارة، وكنايـة، ثـم الموسـيقى الثــرية، التـي شـمت الاوزان والقوافي التـي اكثر الثــعراء استخدامها في شعر الزهريات.

$$
\begin{aligned}
& \text { اما الخاتمة فقد تمخضت عن اهم النتائج التي نوصل اليها البحث. } \\
& \text { شعر الطبيعة في الاندلس. }
\end{aligned}
$$

شعر الطبيعة قديم النشأة، اذ لـه جذور في الشعر الجاهلي، فأخذ الشاعر يتأمل الطبيعة من حوله فوقف على الاطـلال ووصف الصـحراء، والرمـال، والنجوم، والحيوانـات...، فجاء وصف الطبيــة الحيـة والصـامتنة في ثثايا قصائد المديح والغزل وغيرها من الفنون واستمر الثـعراء على هذا النهج الـى ظهور بوادر الحضـارة التي بلغت اوجهـا في العصر العباسي، فقد تطور شـر الطبيعة نتيجـة الترف والحيـاة اللاهيـة، فوصف الثـعراء العباسيون تلك الحياة المترفـة مـن قصـور ، ورياض، وازهـار، فرسموا لنا صوراً شـرية جمبلة، ومن اشهر هؤلاء الثـعراء (ابي تمام، البحتري، ابن الرومي، ابن المعتز) .
امـا الاندلس فقد حباهـا الله بطبيعـة غنـاء ذات بهـاء وسحر حيث الريـاض الجميلة والمروج الخضر فهي "شبه جزيرة يحبط بها البحر من جهات ثلاث، وطبيعة موقعها في اقصى نقطة وصلت اليها الفنوحات الاسـلامية غرباًا( )، لذا فتن بها الشـراء وصـاغوا ابياتهم درراً تمـلأ النفوس بهجـة وسروراً، وكان من بواعث شـر الطبيعـة عندهم هي الطبيعة الجميلة من جبال، وسهول، ورياض، وانهار، وهذا مـا دفع ابن خفاجـة الـى وصفها بانها دار الخلد بمائها، وظلها، وانهارها، واشجارها، اذ يقول: -

مــــاء وظــــل وانهـــــار واثـــــــار
ولـــو تخيــرت هــــا كنـــت اختــــار
فلـيس تــــنل، بعــد الجنــة، النــار (r)

يا هـــــــــل انـــــــــــلس! لله دركــــــــْ
مـــــا جنــــة الخلــــــــا الا فـــــي ديــــاركم لا تختتـــوا، بعـــد ذا، ان تــــــوا ســـقراً،

كــا ان حيـاة التـرف التـي كـان يعيشـها الاندلسـيون لهـا تـأثنثر واضــح على ازدهـار شـعر الطبيعـة، فهذا الاهتمـام بوصف الطبيعـة دليل على تغلغلهـا في حبـاة الاندلسـي وعظيم انرهـا فيـه، فدخلت في كافـة اغراضــه الشعرية من مديح، وغزل، ورثاء، وهجاء، ووصف، ولا بكاد يخلو ديوان شاعر منها، لقد كانت معيناً ثراً وعنصراً اسياسياً في الثـعر الاندلسي ولاسيما في عصر الطوائف والمرابطين، حيث كان عصراً متأنراً بالبيئة اكثر مـن

غيرها، وكان لابد لهذه البيئة ان تكون باعثاً لوصف الزهريات. والزهريات او (الازهار) بما تحملـه من قيمـة (بصرية/جمالية) كانت من ابرز عناصر الطبيعة التي اثارت تـأملات الثــعراء، وفتحـت لهـم الافــاق الرحبـة امـام قصـائدهم للخـروج عـن الــنـط النقليـي، والانفتـاح علـى موضـوعات جديـدة وصــارت قصـائدهم تضــم الكثيـر مـن المفـردات المتعلقـة بالازهـار بكـل عناصـرها الكونيـة
 المغاربية للطباعة والنشر ، نونس، 199V ا 19 .


والثكلية، وبدأ الثاعر الاندلسي ينتقي المفردة المرتبطة بالازهار لينقلها من واقعها الطبيعي الى الفضـاء الثـعري

$$
\begin{aligned}
& \text { مما منح القصيدة مسحة رومانسية زادت الشعر الأندلسي رقة وعذوبة. المبح الاول الز اعربات وانـا } ا \text { المبا }
\end{aligned}
$$

الزهريات من الموضوعات التي استأثزت باهتمـام الشـعراء الاندلسيين عصر الطوائف والمرابطين، وتأتي
اهميتها من ارتباطها بالتعبير عن المشاعر الانسانية الصادقة، والاحاسيس الوجدانية السامية. لذا دأب الثعراء الاندلسيون على التغني بوصف مباهج الطبيعة من رياض وازهار ، وللثـعراء الاندلسيين في الزهريات بانواعها المختلفة صور شعرية بديعة نظهر تأثزهم الكبير بالبيئة من حولهم، وهي ناتجـة عن تأثنرهم اللقوي بالبيئة التي تبدو عليها سمة الجمال بشكل واضتح جداً. وكثيرة تلك القصـائد المتضـمنة (وصف الزهريـات) والمعبرة عن تعلـق شـراء الانـدلس في هذا العصـر بالطبيعة وافتتانهم بها، مصورين جمال بيئتهم من رياض وما تحويـه من زهور، وورود، فكان اهتمام الاندلسيين بها كبيراً ودقيقاً اذ اهتموا بانواعها والوانها حتى بلغت ذروة هذا الاهتمام بتأليف كتاب (البديع في وصف الربيع) لحبيب الحميري، اذ قام بوصف الربيع وانواع الزهور مـن (السوسن، والياسمين، والنيلوفر، والاقحوان، والبهار وغيرها)، كان هدفه من تأليف هذا الكتاب هو جمع اشعار اهل بلده واظهار تفوق الاندلسيين على اهل المشرق في هذا الباب لغزارة المادة على الرغم من قصر المدة التي فيلت فيه ('). فالثــاعر في وصـفه للزهريـات يعبر عمـا يحس بـه مـن مشـاعر واحاسـس والتـي يضـفي عليهـا مسـحة جماليـة، ولاسيما قصــائد الغزل والمديح، فيستمد الثـاعر صـور ممدوحـه مـن الزهريـات، فعلى سبيل المثال نجد التطور الدلالي على مسنوى الصورة الفنية عنما يدخل (الورد) طرفاً في الصورة النتبيهية في ابيات المدح، كمـا نقرأ في هذا البيت لابن زيدون وهو يمدح ابا الولبد بن جهور ، فيصف اخلاقه العاليـة بزهرة متفتحـة أو كأنها لؤلؤ أو كالندى الذي ينساقط على الأوراق صباحاً: -
كابنتــام الــورد عــن لؤلــؤ طــل (r)

ان مثل هذا النوع مـن الصـور التتبيهية يجبر القارئ على النوقف وتأمل الصـورة واستتتاج العلافـة بين طرفي الصورة (اخلاق الممدوح) و(ابتسام الورد عن لؤلؤ طل)، هذه العلاقة التي لا يمكن الوصول اليها الا عبر التأمل وتأويل العلاقة بين طرفي التشبيه (المحنوي) اخـلاق الممدوح و(الحسي) ضحكة الورد التي لا يمكن ان تلتقي الا عبر جسر من الخيال. وفي موضع آخر يمدح المعتمد بن عباد بقوله: -

تضــــــك الازمـــن عـــن عليــــا كمـــــا
( ( ) ينظر : الادب العربي في الاندلس (تطوره موضوعاته واشهر اعلامه)، د. علي محمد سلامة، 9r، الدار العربية للموسوعات،


(「) ديوان ابن زيدون: •rv.

يشبد الثناعر بالمكانة المرموقة التي حازها المحتمد بن عباد فالازمنة ضاحكة مستبشرة عن علو قدره، كما يضحك الروض عندما نبتسم الازهار .

كما ان الثناعر الاندللدي يتألم ويحزن عندما برى باقة ذابلة، كما في قول ابن حمديس: -

(1) لمـا عرفـت فهـلا صــانك الصــدف

الـــــ تكــــوني لتـــاج الحســن جــــوهرة
قارن الثاعر بين باقة الورد الذابلة والجوهرة، اذ تحيط الاوراق بالزهرة كما يحيط الصدف بالجوهرة ليحميها من المؤثرات الخارجية، الا ان الاوراق لم تتمكن من حمايـة الزهرة من الذبول على العكس من صـون الصدف للجوهرة.اما ابن الزقاق فقق وصف حال ممدوحه: -

اضـــغانهم كـــالجمر تحــت رمــــاد


وبنـــو الزمــــان وان بـــدا ملـــق بهــــ


وتسعف (الطبيعة) ابن الزقاق في (حسن التعليل) ليبين حالـة الممدوح بين قومه مما يضفي على الصورة
الشعرية بعداً جمالباً لم نوحِ بهه من جانب بصري يقوم على (نفرد) الممدوح على الرغم من وجوده بين اقرانـه فعلى الرغم من انهم جميعهم يشتركون في بيئة واحدة الا ان "النوار" لا يشبه "القتناد" بطبيعة الحال. ومن اشهر انواع الزهريات التي حظيت باهتمام شعراء الاندلس هي: ا. الاقــوان: - هـو زهـر اوراقـه مفلجـة تشـبـه بهـا الاســنان، وجـاء ذكـره فـي معظـم دواويـن الثـعراء الاندلسيين، منها قول ابن حمديس وهو يصف اسنان محبوبته وهي تبتنـم متالٔلئة كزهرة الاقحوان يصقلها ضوء الشمس: -


مــدوس شــمس فـي النـدى المميـع (r)

ومــــن واصــــلـته جنـــــة المتــــنـع
ونــــور فيــــه اقحــــوان التبســـــ (₹)


وفي موضع آخر : -
وطيـــــة الانفــــاس تحســــب وصــــلها
تفــتّح ورد الخـــد فـــي غصـــن قـــدها يرسم الثـاعر صـورة جميلـة لمحبوبتـه فيصفها بانـه طيــة الانفاس فهي جنـة المتنـعم، فيشبه خدها بـورد متفتح وابتسامتها بزهرة الاقحوان تتشر عطرها. اما ابن خفاجة فيصفها بقوله: -

 (Y) ديوان ابن الزفقاق البلنسي،

اضاف الثـاعر الى ابياته عنصر التتخيص، مما جطلها نابضـة بالحياة والحركة، فهو هنا بصف روضـة
ضاحكة مخضرة مملوءة بالازهار ، فذكر جمالها وهي تخرج من اكمامها مشرقة.「. الخيري: - وهو اكثر انواع الزهريات شيوعاً في الثـر الاندلسي، ولا يكاد يخلو منها عصر ولا ديوان شاعر، فقد وصفها ابن خفاجة في مقطوعة، اذ يقول: -

حـــبث اذا جــن الظـــــام، يطيــب ب
 لــه، خلــف اســتار الظـــلام، حبيـب


وخيريــــــة، بـــــين النســـــيم وبينهــــــــا، لهــا نفـس يسـري، مــع الليـل، عــاطر، بـــدب مـــع الامســــاء، حتــــى كأنمـــــا ويخفــى مـــع الاصـــباح، حتـــى كأنمـــا

ييدع الثماعر في وصفه لزهرة الخيري، حينما يضفي عليها عنصر التشخيص، فجعل من النسيم والخيري حبييين يلنقيان ليلاً خلسة كي لا يراهها احد وعندما تبدأ تباشبر الصباح بالظهور يفر هارباً خشية الرقباء. ووصفها ابن الزقاق بقوله: -
حبسـت بهـا كأســي قلــيلاً عـن الســاقي

 علــى ســـطح خيــري ذكرتـــك فــــانثتى وقـد خضــلت قطـراً محــاجر عشــاق (r) فصــــل زهــــرات منــــه هــــــا كأنهــــــا يمزج الثـاعر بين الطبيعـة والخمريات، فيصف الرياض ومجـالس الثرب، فعندما رأى زهرة الخيري ذكر محبوبـه فانثثى يميل باعناق وينظر بمؤخر العين فيرى الزهرات وقد سقط عليها المطر، فكانها محاجر عشـاق تفيض دمعاً لفراق الحبيب.
r. النيلوفر : - فهو (نبات مـائي ينبت في الانهار والمناقع لـه زهر ابيض يشبه السوسن وسطه زعفرانـي اللون وهو اسم فارسي) (گ)، نال اهنمام الثاعر الاندلسي، فابن حمديس وصفه بقوله: -

(0) المـــــــاء $\qquad$
$\qquad$ أللســـــنة الن
 مزج الثناعر بين وصف الطبيعة وشرب الخمر ومجالس اللهو والطرب، فوصف بركة في احد القصور، وقد احنوت على ازهار النيلوفر الحمراء، والخضراء فكانما ازهارها اخرجت السنة النار من الماء. وقال في وصفه ايضاً: -
وقـــد بــــدا للعــــين فــــوق البنــــان


(Y) ديوان ابن خفاجة، 9 (
(ヶ) ديوان ابن الزقاق،
(६) الادب العربي في الاندلس، د. علي محمد سلامة، 9V.
(0) ديوان ابن حمديس، 0.
(1) قــد ضـــنت شــعراً مــن الزعفــران
 داهن الي $\qquad$ ـ

وهنا يبدع الثنـاعر في تصـوبره للنيلوفر المقطوف، فنثبهه وهو بيد المحبوب كالياقوتة الحمراء التي كتب
عليها شعراً من الزعفران، فاح عطره.
اما ابن زبدون فقال يذكر ولادة وبيتشوت اليها: -
فــازداد منــهـ الضــحى فــي العــين انــراقا
وســـنان نبــــه منـــه الصـــبـح احـــداقا (r)

 اجـاد الثنـاعر في مـزج عواطفـه بالطبيعـة، وذلك مـن خـلال تصـويره الـدفيت لاحاسيسـه في لحظتنين مـن لحظـات حياتـه وهـي (اللقـاء والفـراق)، ففي فرحـه ولقائـه بحبيبته نبتســ الطبيعـة لـه فنتمنثل في ابتسـام الروض، وطرب الزهـر، وتـألق الـورد، وإشـراق الضـحى، امـا لحظـات حزنـه وفراقـه، فحتى الزهـر يشـاركه في بكائـه بـدمع منهمر، ونعاس النيلوفر، وهذه كلها صور نبعث في النفس الآسى والحزن العميق.

乏. النرجس: - حظي باهنمام شعراء الاندلس، فابدعوا في وصفه، فهذا احمد البلمي الاشبيلي يقول: -
امـــا تــرى النــرجس الغــض الــذكي بــدا كانــــــه عاثــــــت ذابـــــت ذوائبـــــهـه
او المحـــب اشثــنتكى لمــــا اضــــر بــــه لقد صور الشاعر زهرة النرجس بعاشق ولـهان اسقمه الحب واضناه، فاصفر لونـه.

وفال ابن عمار يتغزل: -


اتجه الثـاعر في غزلـه الـى الطبيعـة، ليستمد منها صـور محبوبته فهي غزال عيونـه نرجس وعطره سوسن
وثغره اقاح. وله في اخرى: -
 يصف الثناعر غلام يسقي الخمر، فيضف انامله بزهرة السوسن، وعينه كزهرة النرجس. اما ابو الصلت امية بن عبد العزبز الاشبيلي، برسم صورة جمبلة لزهرة النرجس، إذ يقول: والـــروض بيـــرز فــــي فلائــــــ لؤلــــؤ والارض ترفـــل فــــي غلائـــل ســنـدس


$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) ديوان ابن حميدس: • } 9 \text { §. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$



 (7) ديوان الحكيم ابي الصلت امية بن عبد العزيز الداني، 71، تحقيق محمد المرزوقي، دار بوسـلامة للطباعـة والنشر والنوزيع،

ان جمال الطبيعة بقيت عالقة في ذهن الثناعر، حينمـا اخذ ينبه غلامـه ويزجره، فاتجـه الى الطبيعة بكل مـا فيها مـن مبـاهج، فشبه الرياض بقالئد مـن لؤلؤ، وارض ترفل في غلائل سندس ونور يشـرق بحبات الندى ووجنات ورد ولواحظ نرجس، وهي من الصور الجمبلة.
0. الياسمين: - نال اهتمام شعراء الاندلس، فالمعتمد بن عباد وصف حسن منظره بقوله: يفــوق فـــي المـــرأى وفــــي المخبــر

وياســــــــمين حســــــن المنظـــــــر

اعتمد الشاعر في وصفه على المظهر الخارجي لزهرة الياسمين فصور حسن منظره الذي فاق كل جمال
حتى كانه فوق اغصانه دراهم منثورة على نوب اخضر . وقوله ايضاً: -



تمكن الثناعر من رسم صورة مشرقة تتتاسب مـ مكانته، اذ شبه الياسمين بالكواكب في السماء لامعـة،
وشبه الطرق الحمر في جوانبه بخد فتاة جميلة اصابه ما اصـابه من اثار .
7. الشققق: - فهو زهر احمر اللون، غالباً ما يوصف به الخد، فعني شعراء الاندلس بـه عنايـة فائقة، فهذا

ابن حمديس يمدح احمد بن عبد العزيز، اذ يقول: -

ومباســــماً تجلــــو شـــــــائق روضـــــــــة
اعتمد الشاعر على مرتكزات ماديـة عززت مكانـة ممدوحه وزادته جمالاً، فوظف الافكار والالفاظ لخدمـة
فكرته وهي ابراز جمال ثغر ممدوحه الذي شبهه بالثقيق لحمرته وبالاقحوان لرائحته الذكية يتخللك النوار الابيض كناية عن بياض اسنانه، وهذا مـا حاول الثـعراء ان يسبغوه على ممدوحيهم، كصفة من الصفات الاساسية في عالم المحسوسات الذي كان له دور كبير في اظهار جمال مددوحه.
V V. البنفسج: - حظي البنفسج باهتمام شعراء الاندلس، ومنهم ابن الزقاق وهو يمدح ابا زكريا يحبى بن علي: -




يذكر الثاعر طبيتنه الغناء، حيث الارض الجميلة وظل لا ظلمـة فيه ولا شمس، فيصف الثـاعر قطرات الماء بالزرقة لشدة صفائها، والمملوءة بالازهار من شقائق وبنفسج. وقول ابن خفاجة: -
 ومهـــب نفحـــــة روضــــــة مطلولــــــة،
والآس صــــدغ، والبنفســــج خــــال (0)

( ( ( ديوان المعتمد بن عباد، VY، تحقيق احمد احمد بدوي وحامد عبد المجيد، القاهرة، 1901.
.VV ، المصدر نفسه (Y)


(0) ديوان ابن خفاجة، IVV (٪)

يصف الروضة المخضلة بالندى، حيث النسيم العليل، حيث يشبه الثـاعر الطبيعة بمحاسن المرأة، فزهرة الاقحوان ثغر جمبل، والآس جانبي الوجه، اما زهرة البنفسج فهي خال يزين الوجه. ^. السوسن: - وهو نوع اخر من الزهريات، التي تحتل مكانة مهمة في نفوس الثـعراء في الاندلس، وذلك لمـا تحملـه من قيمـة جماليـة، امدت الثـعراء بصور جميلة، من ذلك قول ابن خفاجـة وهو يصف جاريـة، ويعدد

(1) وتشــخص فيهـا كـل مقلــة نــرجس

تشــــير اليهــــا كــــل راحــــة سوســـنـن
يبدع الثناعر في تصوير محاسن جاريته، التي تبدو كزهرة السوسن، وعيونها كزهرة النرجس. 9. البهار : - وهو من الانواع الاخرى للزهريات، التي عرفت برائحتها الذكية، كقول ابن زيدون: -


يتذكر الشاعر الايام التي قضاها مع صديقه ابي عامر في عيش رغيد، حيث المروج الخضر، والرياض، والازهار، وهو يلهو ويمرح، ثم يشبه هذا النعيم بتزيين الخد عندما يظهر فيه العذار، ثم يذكر ثلك الاوقات التي قضاها وهو يلهو فيها كقطرات الماء في عين نبات البهار الطيب الرائحة. المبحث الثاني
اللار اسة الفنية
1- اللغة والاسلوب: -
أولا وقبل كل شـيء لا يمكن لأحد أن ينكر أن الثـعر فن لغوي، وصوره الثـرية وايقاعاته الموسيقية مـا هي إلا حصيلة علاقات لغوية، فاللغة هي الوسبلة التي يسنطيع الثـاعر عن طريقها ان يعبر عما يشعر بـه من احاسيس وانفعالات، كما انها اداة الثاعر في خلق عوالمـه الشعريـة التي تتأثر بحركة الفكر والاحداث التي تمر بهـا الثـعوب، فهي ليست مجرد الفـاظ تحصى، بـل هـي عـالم يحيـا ويتحرك فاللخـة (ليست مجرد مـادة هامدة

كالحجر وانما هي ذاتها من ابداع الانسان، ولذلك فهي مشحونة بالتراث النقافي لكل مجموعة لغوية)(٪) وعندما انتقل العرب الى الاندلس تطورت لغتهم ولاسيما لغة الثـر وكان من اهم مظاهر هذا التطور هو الميل الى الموضوعات الجديدة والمعاني الحضرية والاسلوب الحضري واللنفور من الالفاظ الغريبة الوحشبة الى الالفاظ المأنوسة الرقيقة والجنوح الى الفن وبراعة الاداء (٪)

> (1) المصدر نفسه، צז٪.
> (Y) ديوان ابن زيدون، YVV)



وكـان علـى الثــاعر ان يختار اللفظ المعبر الـذي ينتاسب مـع المعنـى او الغرض، فلكل غرض الفـاظ نتتاسب من حيث الثدة او الرقة، وهذا ما اشثار اليه ابن الاثثر في قوله "فالجزل منها يستعمل في وصف مواقع الحروب، وفي قوارع التهديد والتخويف، واشباه ذلك، واما الرفيق منها فانه يستعمل في وصف الاشواق وذكر ايام البعاد، وفي استجلاب المودات وملاينات الاستعطاف، واشباه ذلك"("). لان المهم في لغـة الثـعر هو السباق الشعري لا الكلمة المفردة فالكلمة المفردة قد ترد في الشعر وترد في النثر وترد في الكلام العادي لكن مـا يمنحها شعريتها وتفردها هو السياق الثعري الذي ينقلها من افق الاستعمال العادي المألوف إلى افق الاستعمال الثـعري المؤثر . من هنا ينبغي التحدث عن (السياق الشعري) الذي يحول الكلمة المفردة من كلمة ليس لها سوى معناها المعجمي إلى كلمة ذات طاقة دلالية وايحائية نتقل البيت الشعري من افق إلى افق واسع. نحاول في هذا الجانب معرفة المادة الاساس في شعر الزهريات وهي الالفاظ وكيفية اختيار الثاعر الاندلسي لها، ومعرفة مـا تحملـه تلك الالفاظ من سهولة وسلاسـة في التركيب تتسجم مـ طبائعهم ولين أخلاقهم، فجاءت الفاظ شـر الزهريات رقيقة تعبر عن جمال بيئنهم.
ومن الامور الواضحة في شعر الزهريات نوافر عنصر الانسجام بين اللفظ والمعنى، وذلك باستخدام الفاظ
وتراكيب خاصـة تتتاسب والموقف الذي ينظم فيـه الثـاعر، فقد استطاع الثــاعر الاندلسـي أن يحدث تجاوبـا وتفاعلا بين بيئته الجمبلة بعناصرها الطبيعية (الارض، والانهار ، والاشجار ، والازهار، والحدائق) وخبال الثـاعر الذي راح يبنكر صياغات لغوية جديدة ويلتقط مفردات وكلمات من محيطه الواقعي ليوظفها نوظيفا شعريا جديدا يسمو بهـا عن واقعها اللغوي العـادي ويدخل بهـا في فضـاء الثـعرية ويمنحها القـرة على اثـارة الخيـال، فـابن حمديس يلتقط مفردة (الحديقة) و(الندى) و (النوار) و (تفتح الورد) وكلها مفردات تتتمي لمعجم الطبيعـة ليدخلها في سياق شـعري يمدح بـه المعتمد بن عباد، وقد لاءم الثناعر بين صفات الممدوح وجمال الزهريات وهو يمدح المعتمد بن عباد واصفاً كرمه وسخائه بحديقة منفتحة بالزهر تفوح منها رائحة المسك اذ يقول: -

 وكذلك يستعمل ابن اللبانـة مفردة (زهرة، ربى) في مدح المعتمد بن عبـاد وهو يشبد بعظيم اخلاقه التي شابهت الزهر المنفتح: -






يمكن أن نعد دخول الفاظ الزهريات في هذه الامتلـة ومـا يشـابهها في (غرض المـحح) علامـة جديدة في الثشر العربي وهي علامة تميز لغة الثعر الاندلسي عن لغة الثعر المشرقي. ولم تقتصر دخول مفردات الزهريات على غرض المدح فحسب بل امتد ليشمل بقيـة الاغراض، فهذا ابن حمدبس يتغزل فيجمـع بين (النرجس) وعيون المحبوبـة وبين (لون الورد) ولون خد المحبوبـة في علاقـة لغوبـة قوامها النتبيه، إذ يقول:
 فضـلا عن استعمال اسلوب الاستفهام بما يحمله من دلالة الادهاش والانفعال النفسي والعاطفي.

ومن صور الاستفهام استخدام الاداة (اين)، من ذلك قول ابن زيدون: -

اسـتخدم الثنـاعر اسـلوب الاسـتفهام (ايـن) لتحقيـق المعنـى الـني اراده فـي تـذكر الايـام التـي قضـاها مـع المدوح، والتي اصبحت كحديقة تحوي اوراق الازهار الذابلة.
وقد يستثـر الثـاعر اسـلوب الثـرط بمـا فيـه من قدرة على تعدد زوايـا النظر وتشكيل الصـور المنتوعـة بالثكل الذي يحرك الخيال ويجبر القارئ على التأمل وهو يتابع الفاظ مألوفة في بيئة شـرية غير مألوفة يحاول فك شفرتها والتعرف على دلالتها.

فهذا ابن حمديس قد اسنطاع نوظيف أداة الثرط (إذا) في نقديم صورة رائعة في جمال الأزهار : -


مضــــى ورد لهــــا واتـــى بهـــــار (r)

ومـن ادوات الثــرط التـي اسـتـتمرها شـعراء الانـدلس فـي وصـفهم للزهريـات(لو) التـي نتـكل فاصــة بــن صـورنين او حالتنين، تكـون الاولـى احتماليـة افتراضبة، والثنانيـة استتتاجية، وفي كلتا الحـالتين لا تجري العلافـة اللغوية إلا عبر الخبال الثعري الذي يمنح لغة الثعر طاقة دلالية كقول ابن الزقاق: -
شـهـدت بــان الــورد لــو اعطــى المنـى

امـا الاسـلوب الاخر الذي اعتمـده الثــعراء في وصفهم الزهريـات، هو اسـلوب النداء، وكانت (يـا) اكثر ادوات النداء اسـتعمالاً، نظراً لمـا تتمتع بـه مـن سـمات اسـوبية ميزتهـا عـن بقــة الادوات، وقد استعان شـعراء الاندلس بها لتحفيز ذهن المتلقي، ومن هؤلاء الثعراء ابن حمديس في رثاء باقة ورد ذابلة، إذ يقول: يــا باقــة فـــي يمينــي للــردى بــدلت اذاب قلبــي عليــك الحــزن والاســـف

وقد افـاد الثـاعر الاندلسـي مـن (اداة النـداء) مـع الفـاظ الزهريـات لمـا فيهـا مـن طاقـة دلاليــة تقوم علـى (تشخيص) الزهريات وتمنحها القدرة على الحركة، وتبث فيها الحباة وتدخلها في علاقات لغويـة جديدة تجعل منها شخصا يسمع ويلتفت وينادى عليه ويخاطب وغيرها من السمات التي يمنحها الثاعر لها. فضـلا عن مـا يكثفه (اسلوب النداء) مـن تفاعل نفسي وعاطفي بين الثـاعر ومفردات الزهريـات عندما يجعل منها (منادى) يوجـه الخطاب الثـري اليها وهو يستذكر أو يعاتب أو يشكو وهذا مـا يمكن أن نـده تطورا في لغـة الشـر التي استبدلت (الصـاحب) أو (الصـاح) بلغة الترخبم في الشـر المشرقي أو (اسماء الاشخاص المذكرة والمؤنثة) والتي تدل على اشخاص حقيقيين بشخصيات مجازية (باقة، روضـة) وغيرها. كما نرى ذللك في فول ابن زيدون:
وردا جـــلاه الصـــبا غضــــا ونســرينا



بتضـح لنا مما تقدم ان اساليب الاستفهام والثرط والنداء، التي وردت في شعر الزهريات عصر الطوائف والمرابطين، كان لها اثر كبير في المعنى الذي اراد الثـاعر إظهاره في ممدحه، فحاولنا بيان اثر هذه الأساليب

على المعاني والصور التي عبر فيها الثشعراء عن جمال بيئتهم، والتي تعد الزهريات من ابرز ملامحها. r - الصورة الثعرية: -
اهتم النقاد العرب القدامى والمحدثين بالصورة الثعرية اهتماماً كبيراً، فهي الوسيلة التي يحاول بها الاديب نقل فكرته وعاطفته معا الى الاخرين( (٪)، وهي لاتقف عند حدود الرؤيـة البصريـة، او ما يدرك بالحواس الاخرى، بل تتعد الى النواحي النفسية والعقلية بالاضـافة الى مـا تعرف عليه القدماء من صور تقوم على اسـاس معطبات فنون بلاغية، وقد تفنن شـعراء الاندلس في رسمها لاظهار جمال بيئتهم من خـلا استخدامهم للاسـاليب البيانية ويأتي في مقدمتها التتبيهه الذي يعد من أكثر الفنون البيانيـة استخداماً في كـلام العرب بصورة عامـة وفي شعر

الزهريات بصورة خاصة، وقد استخدم شعراء الاندلس هذا الفن في سم صورة شعرية للزهريات وانواعها. ومـن الثـعراء الذين استثمروا هذه الصـور ابن الزقاق فنراه يشبه صورة الورد الاحمر المنثور على وجـه

الماء بالدم السائل على درع البطل، اذ يقول: -



 ولم بكتف شعراء الأندلس بالصور التقليديـة للزهريات، وانما جاءت بعض صورهم مبتكرة، فمن ذلك قول

جــرى دمعــه مــنـهن فـــي أعــين الزهــر
تبلبلهـــا الأرواح فـــي القضــــب الخضــــــر
وقامـت لــرقص فــي غالائهــا الحمـر (1)

نظـــرت الـــى حسـن الريــاض وغيمهــا



ابدع الثـاعر في وصف زهرة الثقيق في استوائها وانتظامها بشـور الجواري الممشطة وهن يرقصن في غلائل حمر .
واستعان شعراء الأندلس في وصفهم للزهريات بالاستعارة، من ذلك فول ابن حمديس في وصفه للنيلوفر :

(r)

## عوامــــل ارمــــاح اســـنتها حمــــر

 كهــا اعترضــت خضـر التـراس وبينهـااستعار الثنـاعر الفاظ الحرب والنزال في وصفه لزهرة النيلوفر اذ وصف النيلوفر بخضر التراس وبينهـا عوامـل الارمـاح وجعل اسنتها حمر مـن كثرة التتـال، وهذا يـل على تمسـك الثـاعر بـالآت الحرب، ولم يكتف الثثاعر بوصف المظهر الخارجي لها وانما مزجها بمشاعره واحاسبسه، حينما جعلها شبيهة لـه في الغربـة والبعد عن الوطن.

وكذلك قول ابن زيدون وهو يمدح ابا الوليد بن جهور : -
اذا اذكــرت اخلافــه خجـل الــورد (r)
بعيـد منــال الحـال، دانـي جنــى النـدى
استعار الثـاعر صفة مـن صفات الانسـان وهي الخجل للورد، ليتمكن من تعظيم صفات ممدوحـه، فهو
سامي الخصال، قريب السخاء، نرق سجاياه، فاذا ذكرت اخلاقه خجل الورد.
وكذلك قول ابن الزقاق: -


وريـــاض مــــن الثــــقائق اضـــــــت
زهـــــرات تــــروق لـــــون الـــــراح


قيـــل مـــــا ذنبهـــــا قلــــت مجيبـــــاً

ان الثاعر هنا خلق صورة مبتكرة حينما جعلها ترتكز على حادث سرقة، فالثقائق قد سرقت حمرة الخدود
مما جعلها تستحق العقاب بالجلد بسياط المطر الغزير .
فضـلاً عن التشبيه والاستعارة، استعان شـعراء الاندلس في وصفهم للزهريـات بالكنايـة في المواضـع التـي
يحتاجون اليها، من ذلك فول ابن خفاجة وهو يصف زهرة كلف بها: -



( ( ) ديوان ابن حمديس، الجr.

( (

(1) (1)


حاول الثـاعر اظهـار تعلقه بهذه الزهرة، فعدل عن التصـريح المباشـر الـى الاشـارة والكنايـة، حينمـا كنى
عنها بلفظة (بنية)، ليظهر تعلقه الكبير وشغفه بها.
r - الموسيقى الشعرية: -
الموسيقى عنصر مهم من عناصر الابداع الفني، لذلك فقد اهتم الثعراء القدامى بالجانب الصوتي وجعلوه
 (المتعاقبة، فالاصوات غنية بالقيم الترابطية والتعبيريـ، التي يستطيع الفنان استغلالها للتعبير عن افكاره وذلك ( ان خيـر الموسـبقى مــا تتمشــى مـع الافكــار وتتنــاوق مـع المعـاني وتتجـاوب نغماتهـا ونبراتهـا مـع حـالات ( ${ }^{\text {( })}$ () (...

يتضـح مـن خـلال قراءة شـعر الزهريـات عصر الطوائف والمـرابطين ان الثـعراء نظموا في اغلب بحور الثـعر العربـي دون اختصـاص بحر مـا بموضـوع دون غيره، بـل ان كل بحر يمكن ان يـظـم فيـه الثــراء مــا . يعتريهم من مشاعر
ويأتي البحر الطويل في المرتبـة الأولى للكم الهائل من الأبيات الذي نظمت فيه، ولا غرابـة في ذلك فهو بحر ((رحيب الصدر، طويل النفس، فان العرب قد وجدت فيه مجالاً اوسع للتفصيل في داخل نطاق النلميح والإشـارة ممـا كانت تجد في غيره مـن الاوزان))(٪) ان استخدام هذا البحر من انسب البحور صـلاحية لقدرة هذا البحر وامكانانه الايقاعية، وما تمبزت بـ تفعيلاته من رحابة وسعة. فهـدا ابـن زيـون، قد افـاد مـن الطويـل في تفعيلاتـه الواسـعة وقدراتـه الايقاعيـة، في مـدح ابـي الحزم بـن

جهور :-

تغلغـــل فــي ســـمع الربــاب وطالعـــت الـا
لالَــــــئ نثــــــر والثـــــرى عنبـــــر ورد

وفـي نفـــات المســك مـن طيبهـا وفــد (٪)
لـــى زهـــرات الـــروض عنهـــا بشـــارة
ويأتي البحر الكامل في المرتبـة الثانيـة بعد الطويـل في شـعر الزهريـات، ويعد مـن ((اكثر بحور الثـعر جلجلة وحركات، وفيه لون خاص من الموسيقا يجعلـه - ان اريد بـه الجد - فخما جليلا مع عنصر ترنمي ظاهر ، ويجعله ان اريد به الى الغزل وما بمجراه من ابواب اللين والرقة، حلوا مـع صلصـة كصلصـة الاجراس، ونوع من

الابهة يمنعه ان يكون نزفا او خفيفاً شهوانباً)( (0)
وهذا ما فعله محمد بن عمار الذي استثمر هذا البحر وما تميز به في مدح المعتضد باله: -
( ( ) ديوان ابن خفاجة، . Tr.


(0) المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها،


وبجــود روض الحســن مــن وجناتــــهـ
ومـن البحور الاخرى الاكثر استخداماً البسـيط، فهو يتسـع لاكثر الموضـوعات، ويمـنح الثــاعر فرصــة للافادة ممـا يتخلل تفعيلاته من شدة وارتخاء، للتعبير عمـا يريد الافصـاح عنـه، من ذلك قول ابن زيدون يذكر ولادة وينشوق اليها: -

كمـــا شـــقت عـــن اللبـــات اطواقـــا
بتتـا لهــا حــين نــام الــدهر ســراقا
جـال النـدى فيـهـه حتـى مــال اعناقـا (r)
 بــوم كأيـــام لـــذات لنــــا انصـــرمت

نلهـو بـــا بســتميل العــين مـن زهــر

تعتمد القافيـة كغيرها من وسائل الاداء التنعيري، على الامكانات اللغويـة المتاحـة. فتحقق بواسطتها اثرها الصوتي في النفس، ذللك ان القافية: "هي كالفاصلة الموسيقية ينوقع السامع تكرارها في فترات منتظمة"(؟).والقافية منتظمة"(؟) "والقافية على نوعين:
القافيـة المقيدة: وهي مـا كان اخرها ساكناً، ونجد انها لا تشكل نسبة كبيرة في شعر الزهريات، وذلك لان هذا النوع من القافية قليل الثيوع أما القافية المطلقة فهي ما كان آخرها متحركاً وهي من اكثر القوافي شيوعاً في الثعر العربي بصورة عامة وفي شعر الزهريات بصورة خاصة. وفي سياق الحديث عن القافية لابد من الاشارة إلى حرف الروي وبيان مدى اهميته للقصبدة، فالروي (هو
 فحرف (الراء) كان مـن اكثر الحروف استخداماً مـن فبل الثـراء، وذلك بسبب كون الراء مـن الحروف المجهورة، التي تساعد على شد انتباه المنلقي، ولهذا جاء حرف الراء من اكثر الحروف انسجاماً مـع الاشـعار التي صورت جمال الطبيعة الاندلسية، من ذلك قول ابن حمديس، الذي استثمر الراء المضمومة في مدح احمد بن عبد العزيز ويهنئه بدخول العام: -

نــــــــرجس ذابـــــــلـل وورد نضــــــــر
لنقــــــاب النقــــــا عليــــــه خفيــــــر



(Y) ديوان ابن زيدون، 1 ( 0 (

 .19vo

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الذلل: هي الباء والتاء والدال والراء، والعين والميم واللام والياء المتبوعة بالف الاطلاق. المرشد: ٪/؟ ؟. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الحوش: هي الثاء والخاء والذال والثين والظاء والغين. المرشد: / / (V) }
\end{aligned}
$$

(1)


واريــــج علــــى النـــوى منــــك يســـري
ويستأثز حرف (الـلام)، بالمرنبـة الثانيـة في اشـعار الزهريـات، ويبدو ان لحرف الـلام عند الثـعراء مرونـة
جعلتهم يتخذونه في الفخر والرثاء والمدح والغزل، كما في قول ابن خفاجة في وصف الرياض والازهار : -
فــــي جلهتيهــــا، للنســــيم، مجـــــال




اما الباء فهي من الحروف التي طغت على اشعار الزهريات، منها قول ابن خفاجة: -

فتتــــق الثـــــــباب، بوجنتيهــــــــا، وردة،

وضــــحت ســـوالف جيـــدها سوســــانة،
ويأتي حرف (الدال) ايضاً منسجماً مـع وصف الطبيعة، فهذا ابن زيدون قد استخدم حرف الدال في مدح ابي الحزم بن جهور : -

لآلــــــئ نثـــــر والثــــرى عنبـــــر ورد
وفـي نفحـات المسـك مـن طيبهـا وفـد (٪)

تغلغــل فـــي ســـمع الربـــاب وطالعـــت
مســاع اجــدت زينـــة الارض فالحصــى
لـــى زهــرات الــروض عنهــا بشــــارة، هذا ما استطعنا الوقوف عليه من القوافي التي شاعت في شعر الزهريات في عصر الطوائف والمرابطين، وقد حاولنـا الوقوف على اكثثر القوافي شيوعاً واستخداماً في اشعارهم، كمـا نلحظ ان اكثر حروف الهجـاء قد استخدمت رويـاً مـن قـل الثـعراء في وصف الزهريـات ولا غرابـة في ذلك فـان الزهريـات قد دخلت في معظم الاغراض الثعرية من مدح، وغزل، ورثاء، وعناب.. والملاحظ ايضاً ان (الراء، واللام، والباء، والدال)، هي من اكثر الاصوات ورات العربيـة في استعمالات الثـعراء رويا لقصائدهم، وعند عامة شعراء العربية. الموسيقى الداخلية:

هي المظهر الثثاني في عملية النتكيل الايقاعي للشـعر ويعد نمطا ابداعيا يرتبط بقدرات الثناعر وتمكنـه من اللغة وتسخيرها لتوليد ايقاعات متتوعة لتتوع الاساليب البلاغية المستخدمة من تكرار وتقفيه، ...الخ. : التكرار :

يعد التكرار من ابرز صور التتاسق الجمالي بين ظواهر الاشياء الذي يولد انسجاما صوتيا بين الوحدات الجزئية المكونة للكل والنكرار هو (تتاوب الالفاظ واعادتها في سياق التعبير بحيث تشكل نغما موسيقيا يتقصده

الناظم في شعر أو نثره) "، وسنحاول الوقوف على ظاهرة النتكرار في شعر الزهريات بصوره العديدة ممـا ورد من من نكرار الحروف فول ابن الزقاق، إذ يقول:

اودعتـــه ثغـــر مـــن ســــقى القــدحا (r)

والـــــروض اهــــــدى لنــــــا شــــــقائقه

قلنـــــا وايــــن الاقـــــاح قـــــال لنــــــا

في هذه الابيات نوافقا نغيا بين حروفها عن طريق نكرار حرف القاف في البيت الأول مرتين وفي البيت الثناني خمس مرات، وهذا يفيد في تقويـة جرس الالفاظ في التعبير عن الصـورة الجماليـة للازهـار، لان حرف القاف من الحروف الثدبدة المجهورة، فضلا عن كونه من حروف القلقلة أيضاً، وهذه الخواص جعلته ذا ذبذبات عالية ونبرات فوية افادت اظهار الجانب الجمالي للطبيعة من رياض وازهار . أما حرف السين فهو حرف مهموس وقد جاء نكراره في قول ابن خفاجة:
 فنتكرار حرف السين فـي البيت الأول اربـع مـرات اضفى علـى المعنى جرسـاً منغــاً، إذ ان تكرار حرف السين كـان اشبه بالصفير، فضـلا عن نكرار لفظـة (حمل) و (تحمل) فحقق بـلك تجانسـا صـوتبا وتتغيمـا افـاد نوكيد المعنى الجمالي للزهريات. ومما ورد من تكرار اللفظة بعينها، قول ابن حمديس:

* *) تعةـــــلُ الطَّ فقـد كـرر الثـاعر لفظــة (أزاهير) مـرتين فحقق النكـرار وحدة صـوتبة متتاغــة لتأكيد المعنى الجمـالي للزهريات وتقوبته. r - التقفية:
فهي (أن بتساوى الجزءان من غير نقص ولا زيادة، فـلا يتبع العروض الضرب في شيء إلا في السجع خاصـة) (0)، ومما ورد في مطالع القصبدة من التنقيه، قول ابن حديس:


(v) يشـــر إلــى مـــافي أقـــاحِ المباســــ) وقوله أيضاً في قصيدة اخرى: تـــرى نـــرجسَ الاجفـــان منــــه كالائــةٍ





طه، بيروت، (191.
(7) ديوان ابن حمديس: 0 ٪٪.
(V) المصدر نفسه: ؟ §؟.

تبـين ممـا تقـدم حـرص الثــاعر الاندللسي علـى تحقيـق التجـانس الصـوتي عـن طريـق النكـرار والنقفـــة وبوساطتهم يحدث الثاعر ايقاعا داخليا من خلال التتاسق والانسجام بين ابيات القصبدة ليظهر جمالية الازهار . الخاتمة
أخذت الدراسـة طريقهـا نحو الخاتمـة، بـعد ان تتاولـت موضـوع (الزهريـات في الشـعر الأندلسـي عصـر الطوائف والمرابطين)، دراسة موضوعية تتاولت الزهريات وأنواعها تستتد إلى تحليل نفسية الشعراء داخل عدد من الموضوعات التي اشتهر الثـعراء الأندلسيون في طرقها، وفنية تميزت بدراسة تطبيقيـة لعدد واف من نصوصـها في بعض الفنون البلاغبة، فكان لابد من الاشارة الى اهم النتائج التي نوصل اليها هذا البحث: (. الطبيعة غرض قديم، اذ تتاول الثاعر في العصر الجاهلي الطبيعة في اشعاره، فوصف الصحراء، والرمـال، والحيوان..، ثم استمر الثـعراء على هذا المنوال حتى العصر العباسي، اما في العصر العباسي فقد تطور وصف الطبيعة عندهم بسبب الحياة المترفة واللاهية، فوصف الشعراء الطبيعة بجانبيها الحية والصـامتة من حيوان، ورياض، وجبال، وقصور
اما في الاندلس فكان للطبيعة مكانة متميزة في اشعارهم، وذلك لطبيعة بلادهم وافتتانهم بها، فنلاحظ ان شعراء الاندلس فاقوا شعراء المشرق بغزارة هذه المادة وتتوعها. r. اثبت البحث ان الزهريات نالت اهتمام شـعراء الاندلس، فوقفوا على انواعها والوانها مـن (اقحوان، الخيري، النيلوفر، النرجس، الياسمين، الثفقيق، البنفسج، اللسوس، البهار) .「. دخلت الزهريـات في معظم الاغراض الثـرية مـن مدح وغزل ورثـاء وعتـاب، فـلا يكاد يخلو ديوان شـاعر منها، فكثيراً ما كان يمزج الثـاعر بين محاسن المرأة والزهريات، فيرى شـراء الاندلس في الزهريات ملامحاً لحبيب او صفات لممدوح.
£. اما بالنسبة الى الدراسة الفنية، فقد نوصل البحث الى ان اللغة التي استخدمها الثـعراء في وصفهم للزهريـات، اتسمت برقة الالفاظ وسلاسـة التراكيب التي تبعث في النفس رونقاً وجمالاً ممـا جعلها بعيدة عن الغموض

> والتككلف.

اما الاساليب فقد استخدم الشعراء اسلوب الاستفهام والشرط والنداء، لما في هذه الاساليب من قدرات على تهيئة ذهن المتلقي على ادراك المعنى الذي يريد ان يعبر عنه الثاعر .
0. جاء شعر الزهريات ضمن فصائد الغزل، والمديح، والرثاء، ولم يأت وصفها مستقالًا بذاته بقصائد طوال. 7. وعلى مستوى الصورة الثـرية، فيؤشر البحث الى اكتشـاف الثـاعر لعلاڤات لغويـة جديدة لتشكيل الصور الفنية عمادها الفاظ الطبيعة (الازهار ) مما وسع من دائرة الصورة الفنية النتشبيهية والاستعارية وحتى الكنائية وهي تتفتح على عالم جديد (عالم الطبيعة)، بكل مـا فيـه من صور حسية زادت من ثراء الجانب الدلالي، فجاءت تلك الصور تعبيراً صادقاً لمشاعر الاندلسيين وهم يصفون الزهريات.
(مـا موسـيقى الثـعر فكـان لهـا اهميـة كبيرة في شـر الزهريـات، وقد تتاولنـا في بحثـا بحور الثـعر التـي استخدمها الثـعراء بكثرة في شـعر الزهريـات، اثبت البحث ان شـعراء الزهريـات قد نظموا في معظم بحور

الثـعر العربي، الا ان البحور الاكثر استخذاماً هي (الطويل، والكامل، والبسيط)، ولعل ذلك يعزى الـى طبيعة الاوزان التي تتألف منها هذه البحور ، ولكونها تصلح للمدح والغزل والرثاءاء. اما بالنسبة الى القوافي فقد جاء اكثرها على القافية المطلةّة، أما حروف الروي التي استيا استخدمت بكثرة فير في
 الحروف التي تتتاسب مع الغرض. فضـلا عن الموسيقى الداخلية من نكرار وتقفــة، ممـا اضفى عليها تنـاغــاً جميلاً يتتاسب مـع موضوع الزهريات.

## المصـادر و المر اجع

(. ادبـاء العرب في الانـدلس وعصـر الانبعـاث، بطرس البستاني، دار المكثـوف ودار النقافـة، ط7، بيروت، .1971

「. الادب العربي في الانـدلس (تطـوره - موضـوعاته واشـهر اعلامـه)، د. علـي محمد ســلامة، الـدار العربيـة

 £. اصول النقد الادبي، احمد الثنايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، £9^1. 0. جرس الالفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، د. مـاهر مهدي هلال، دار الرشبد للنشر، . 191 .
7. ديوان ابن حمديس، تحقيق د. احسان عباس، دار بيروت للطباعة والنشر، • 97 ، 9 . 9 ،
. ديوان ابن خفاجة، تحقيق د. عمر فاروق الطباع، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت.

 - ا. ديوان الحكيم ابي الصـلت اميـة بن عبد العزيز الداني، تحقيق محمد المرزوقي، دار بو سـلامة للطباعة والنشر والتوزيع، نونس، 19V9 1.
11. ديوان المعتمد بن عباد، تحقيق احمد احمد بدوي، وحامد عبد المجيد، القاهرة، 1901 (ال Y Y. الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، ابن بسـام الثنتنريني، تحقيق د. احسـان عبـاس، الدار العربيـة للكتاب، تونس
٪ ا. شـعر ابن اللبانـة الـداني، جمـع وتحقيق د. محمد مجيد السـيد، منشورات جامعـة البصرة، طبع بمطـابع الموصل، 19VV
§ (. العمدة في محاسن الثـعر وادابـه ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، طه، بيروت، (9A1.

1. الفنت والحروب وانرهـا في الثـعر الاندلسـي مـن سقوط الخلافـة الـى سقوط غرناطـة، د. جمعـة شـيخة، المطبعة المغاربية للطباعة والنشر، نونس، 199V 19 .
 VV المثتل السـائر في ادب الكاتب والثـاعر، ابـن الاثير، تحقيـق د. احمـ الحـوفي ود. بـدوي طبانـة، ط1، .1909

 . IGVY . نظرية الادب، اوستن وارين ورينيه ويللك، ترجمة: محيي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابيشي، Y. Y.



#### Abstract

This research is entitled "The canditufts in Almoravids and Taifa Eras Andalusian Poetry (Artistic Subjective study)". The canditufts is one of the themes that got the attention of Andlusian poets. It was included in all their poems (praise, love, , elegy and admonition). The poet always blended the charms of women and canditufts. The poets of Andlusia saw in canditufts as features of their beloved ones or the appraised. Their interest has been great that they described its colours and types. We notice that Andalusian poets exceeded the oriental counterparts in the variation and surplus of that material. the artistic study included the poetic language which was characterized by softness of words, and easiness of structure that produce softness and fineness.

On the poetic level, the poet revealed new linguistic relationships to form the artistic image the basis of which the natural diction "flowers." These images were true expression of the Andalusian poets' feelings while describing candituft flowers.

The music of poetry had also special importance in the candytuft poetry. They wrote in most of the feet of Arabic poetry, but three feet dominated them (the Long, Perfect and the simple)feet.

For rhyme, it was absolute rhyme and the most employed by candytuft poetry. In addition to that internal music in repetition and rhyming that added a touch of homogeneity suitable with the candytuft topic.


