كلية التربية
قسم اللغة العربية

# الصورة الفنية في السّرد الثشري لاى الكميت بن زيد الاسدي تناول (الصورة في السرد لاى الكميت) 

م. شيمـاء جاسم خضير

# Mustansiriya University <br> College of Education <br> <br> Department of Arabic Language 

 <br> <br> Department of Arabic Language}

# Technical picture in the poetic narration kumait bin Zaid Al-Asadi 

(The picture in the narrative when kumait)

Lecturer. Shumay Jassim Khadyir

## ملخص البحت

اعتمدت الصورة الفنبة لدى الكميت على الاغراض البلاغية كالنتّبية والاستعارة والمجاز والكناية والطباق والجناس و المقابلة ، وعني ببناء القصبدة ونلائم كلمانها ، نميز بالاعندال في رسم صورة المديح وابتعد عن اللغو والاسراف ، كما عارض بناء الصورة الفنبة في الشعر على الطريقه الثقلبدبة . وتمبزت الصورة لدى الكمبت في الاختلاف عن النُعر اء المعاصربن له ، ولم بستعمل ثلك الالفاظ التي كانوا بستعملو ها شعر اء الجاهلية ، وصدر الإسلام حيث أنه اخذت الاثارة للمنلقي تطغى عن صورنه الفنية في السرد الشعري. كـا تتوعت الصورة لاى الكميت بين اغراض الهجاء عندما اخذ يهجو بعض القبائل ؛ لمعرفنه بالأنساب ، لذللك أضفى بريقاً على بناء صورنه الهجائية. فضلاً عن أنه كان يعطى الصورة الانفعالية في نصوير الأحزان معتمداً على نقافنّه الواسعة وخبلته في اللفاذ إلى عو اطف المتلقي ، ومن الصورة الفنية في السرد الثثعري لاى الكمبت الصورة البصرية التي ميزتها الألوان للثفريق بين الخير والثر ، فالخير بالون الأبيض والشر بالألوان.

## Research Summary

Technical picture accredited to Kumait the rhetorical purposes kalchbah and allegory and metaphor and metonymy and counterpoint and alliteration and interview, and Me construction of the poem and suit her words, marked by moderate to draw a picture of praise and away from excess and extravagance, as opposed building the technical picture in the hair on the traditional method and characterized the picture as the Kumait the difference for his contemporary poets, not using those terms that they use them poets of ignorance, and the heart of Islam, where he took the excitement of the recipient overwhelm the artistic image in the poetic narrative.

As varied picture with Kumait between purposes spelling when taking satirizes some tribes; to know genealogical, so I gave luster to build the image of the alphabet ... as well as he gives's emotional in the filming of Sorrows, relying on the broad culture and Khilth in access to the emotions of the recipient, and images art in poetic narration Kumait visual image that advantage colors to differentiate between god and evi, good comes the white balloon and evil in color.

## الصورة الفنية في السرد الثشعري للاى الكميت بن زيد الاسدي

## المقدمــــــــة

يعد موضوع الصورة الفنية في شعر الكميت بن زبد الأسدي من الأمور الني تستحق الار اسة؛ كونها نمثل المو اضيع المهمة الني يرسمها الثناعر في ثصيدنه، وتلك الصورة قد تمثلت في المديح وتصوير الثناعر لقيلتّه والحباة الاجنماعبة آنذاك.
الكميت بن زيد الأسدي من أبرز شعراء العهد الأموي الذين أخذ شعرهم يحاكي الو اقع، ومظاهر الحباة امتزج بالعاطفة في إظهار المفردات، فكان الكمبت شاعراً عالماً بلغات العرب، نمبز بمو هبته الخطابية، وتقافته اللغوية والشُعربة التي مزجها بمقدرته الفنبة ليعطي تصوراً للمثلقي بجمال القصبدة الني أخذ يصور احداثها ووقائعها ليجعلها أثرب الى نفوس المتلقين

هناللك أسباب متعددة دفیتتي لاختبار موضوع الاراسة بأتي في مقدمتها: أهمبة الصورة الفنية في القصبية الشعرية، إذ أصبحت من الأمور الفنية لشعر العصر الأموي بعيداً عن الأغراض الثقليدية، ومن هنا نأتني أهمية الاراسة. كما بعتبر الكميت بن زيد الأسدي من أفاضل شعراء العصر الأموي الذين برعوا في إظهار الصورة الفنية في الشعر، لذلك كانت شخصبة الكميت من الثخصبات المهمة الثي نقوم عليها دراسة الصورة الفنية في الشعر . ومما شجعني على أختبار هذا الموضوع أيضـاً شحة الار اسات بهذا الصدد على نحو مسنتل للصورة الفنية في شعر الكمية، وهو الموضوع المحدد للاراسة، وأن معظم المصـادر والمر اجع التي نطرقت في بعض صفحاتها للصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد الأسدي، كانت قلبلة وتثنتقر الى الثفاصبل، فضلا عن أنها أسهمت في إنمام سلسلة الاراسات التي أهنمت بسيرة الكميت بن زيد الأسدي، والصورة الفنبة في الشعر . وقد حصلت على تتُجيع من أسانتني الأفاضل لدراسة الموضو ع والخوض فيه، وفي ضوء مـا نقام تم اختيازي لموضوع الدراسة ((الصورة الفنية في شعر الكميت بن زيد الأسدي) (لتسلبط الضوء على الفن الثنعري، والموضوعات الشعرية التي انتهجها الكميت في شُعره بشكل علمي وموضو عي دقيق.
حددت بدابة الاراسة في التعرض لسبرة الكميت بن زيد الأسدي للتعرف عن و لادته ووفاته، وسيرة حياته ونقافته، لأن الثعرث على شيء من سبرته مرتبط بتصور اته الثنعرية ودور الأغراض الفنية فيه، ثم دراسة السرد الشعر لاى الكميت وكيف كانت للصورة موضوعات فنية وأنواع انخذها الثاعر خلال تصويره الشعر، وما لذلك من أهمبة في المقارنة بين الأدب العزبي القديم الذي أخذ يتحول شيئًاً فشيئاً الى دوهبة فنية تصور جميع الاحداث بمقررة شُعرية فنية.

اقتضت طبيعة الموضوع نتسيمه على مقدمة وفصلين وخاتمة، فضلاٍ عن قائمة
اللصصادر وخاتمة، حيث ضم الفصل الأول سبرة الكيت بن زيد الأسدي، والتعريف بالصورة الفنية، فيما ندنل الفصل الثناني بدراسة السرد الشعري للككيت بن زبد الأسدي، ودراسية الصورة الفتبة في السرد الشعري لاى الكميت، أضافةً اللى موضوع عات الصوردة وأنواعها في
السرد الثنعري للكمبت بن زيد.

إن النصدي لمتل هذه الاراسة ليس بالأمر البسير بسبب تعغر الحصول على بعض المصادر الأصلية الني نعود الى العهد الأموي، والتي تمتل موضوع اللراسة، فأعتمدت الدراسة على المصادر التي حصلت عليها من الككبات ومساعدة زماليانئي. كان للمصادر التي استخفمتها الأثمر في اتمام الاراسة، حبث كان لكتاب (الأغاني) لأبي الفرج علي بن الحسن الأصفهاني، الجزء السادس، دور بارز في دراسة سبرة الكيبت بن زبد الأسذي، كما كان للمعاجم اللغوية أهمبة في النّعربف بالمعنى اللغوي والاصططلاحي للصورة الفنية. كما كان كتاب (سنن الارامي) للمؤلف عبد النه بن عبد الرحمن الارامي، الجزء الثاني، من الكتب المهةة التي دعدت الاراسة بمادنه العلمية الغزيرة في دراسة شعر الكميت
 بمعلومات لا بأس بها، حيث ساعنتي في اتمام سلسلة الدراسة، فكان كتاب (السرد العربي القتيم) للمؤلف إبراهيم صحراوي من الكيّب التي لا يستغني عنها المهتم بدراسة الأدب العربي، لاسيما الصورة الفنية في الثنعر، إذ عرض السرد الثنعري الققبم و الصورة الفنية فيهـ. أما كتاب (البني الأسلوبية في النص الثنعري) للمؤلف رانثّد بن حمد بن هانثل الحسيني، الذي اختتهت به الاراسة، حيث كان بمثابة الركيزة الأساسبة في دراسة أنواع الصورة في السرد الشعري لاى الككيت بن زيد الأسدي. كما أستغنت بالكثير من المصادر والمراجع ودراسات بعض الأساتّذ الني ألفتص الضوء على المواضيع التي جرت عليها الاراسة، ولا يعني عدم ذكرها هنا النقليل من قيمتها العلمية، إذ سيجدها القارئ في ثنابا البحث وفي فائمة المصادر . ختاماً أتمنى أن بيلى ما بذلته من جهـ رضا أساتذتي الكحترمين، وأسأل الهة تعالى النّوفيق والسداد.

## الفصل الأول

> نسبهـ وحياتهـه: سيرة الكميت بن زيد الأسدي:

الكميت بن زيد، من بني أسد، ينتهي نسبه إلى كُضر بن نزار ( ')، من شعراء الكوفة المقدمين في عصره، يُعد من أنثهر شُعراء القرن الأول الهجري، أما سنة مولده قد أثنار الأصفهاني في سفره: (ولد الكمبت مقتل الحسبن بن علي سنة ستين ومات سنة ست و عثرين
ومائة في خلافة مروان بن محمد)(َ).

نثأ الكميت في الكوفة، وتزوج من امر أْ تدعى (حبى بن نكيف بن عبد الواحد)(٪)، ، وقد أشنهر بتتثيعه لبني هاشم، قال صاحب الأغاني: (شاعر، دقدم، عالم بلغات العرب، خيبر بأيامها، من شعراء مضر وألسنها المتعصبين، ومن العلماء بالمثالب المفاخرين بها، كان في
 وأنثار الجاحظ إلى موهبته الخطابية: (ومن الخطباء الشعر اء الكميت بن زيد الأسدي، وكنيته أبو المستهل)()، أتخذ الكميت في مستهل حباته مهنة التُلبي، إلا انه لم يرنزق دنها(")، أما من الناحية اللغوية، فقد أثبت مقدرة تحدث عنها هعاصروه وبخاصة رؤبة بن العجاج( (V)، كما قال عنه عبده النساب: (ما عرث النساب أنساب العرب على حقيقته حتى قال الكمبت النزاربات، فأظهر بها علماً كثبراً، ولقد نظرت في شعره فما رأيت أحداً أعلم منه بالعرب وأبامها)(")، عاصره في الكوفة شاله شعراء كبار وكانت بينه وبينهم صداقات ومعارضـات( ${ }^{9}$ ().
كان الكميت قد ڤضى شطراً من صباه في مسقط رأسه، حبث تغذى فكره بثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد عرف عنه في مطلع حياته أنه كان يعلم الصبيان في مسجد الكوفة، ثم نبغ في الثنعز حتى أضحى من فحول الشعراء في عصره، حيث ارتسمت في ثصائده صورة العصر وانعكست في مر آة أدبه حباة المجنمع من الناحيتين الاجتماعية

كانت وفانه سنة ست وعشرين ومائة في نهاية حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد، وڤد طعن في حضرنه بسيوف حراسه المتعصبين لخالد القسري الذي عزل عن حكم العراق

بعد أن مدح يوسف بن عمر('").
أخلاقهه وصفاتّه:
كان الكمبت بن زيد الأسدي عالماً بلغات العرب، خبيراً بأبامها، وكان فيه عشر خصال لم تكن في شاعر، فقد كان خطبب بني أسد فقيهاً، حافظاً للقرآن، ثبت الجنان، كانباً حسن الخط، فارساً شجاعاً، سخياً دبـاً (「)، وكان معروفاً بمو لاته لأهل البيت (عليهم السلام)

مشهوراً بذلك، كما تشـهـ بذلك القصائد الهاشميات، وهي من جيد شعره ومختاره، وكان جريئاً، دستبسلاُ في الدفاع عن عقبدته، حتى ولو كلفتّ حباته، وقـ عانى في سبيل ذلك ألم السجن والتشرد والغربة حتى فاز بالثههادة(") .

شُعره ومكانته:
إن التقافة الشعرية لاى الكميت تأتي من ثلاثة دصادر، وهي عصر ما فبل الإسلام، بدقرنـه اللغوية والشُعرية، والإسلام بما بحمل من قيم وتقاليد جدبدة، ونقاطع الحباة الأموية
 التنبييه والاستعارة والمجاز والكناية، وكذلك الجناس والطباق والمقابلة ووسائل فنبة أخرى لبنائها مبتعدة عن النكلف والنصنع من خلال وسائل طبيعية منأثرة بالسرد القر آني الجميل، فشُعر الكميت بتسم بالوضوح والو اقعية، فالصورة الشعرية حظيت باهنمام الشاعر لأنها أداة
 ثُانياً الصورة:
لعل من أهم الوسائل التي لجأ إليها الثاعر في عصر ما فبل الإسلام الصورة، لتحقيق مراميه في بناء وصف يشد المثلةي لما يطرح من أفكار، وعند قراءتتا لشُعر عصر ما فبل الإسلام نطالعنا ثلك الصورة المؤثرة في أذهان الشثعراء عند سرد أشنعار هم، ألا وهي صورة ذلك الصراع اللموي بين ثور الوحش وكلاب الصبد المطاردة، وكذلك صورة الناقة والحصـان( ${ }^{\circ}$ )، ووفق ثلك الرؤبة لا نعتقد أن الثشاعر في عصر ما قبل الإسلام سعى فقط إلى إثناعة مقدرنه الثنعرية في سرد القصبدة لنطمأن نفسه النو اقة بكبرياء الفخر وسط أبناء ثيبلته الباحثين عن رمز شعري لهم بين القبائل، بل عمل وبكل مضـان لأجل أن بعبر من خلالها عن ديمومة حباته، عن صورة الصر اع من أجل البقاء وطبيعنه ومنهج تلا الحباة، وعلى الرغم من كثرة ورود هذه الصورة في شعر عصر مـا قبل الإسلام وكأنها الموضوع ع المؤثر لابهم، نتيير عن صور حباتهم ألا أنها جاءت متعددة ومخنلفة في البناء بين شاعر وآخر(") وقد أمند ذلك التصور إلى شعراء الصدر الأول من عصر الخلفاء الراشدين، ولعل مردد ذلك لقرب الفتزة الزمنية ونداخلها والمقاربة بين طبيعة المرحلثين من حبث العقلبة الإسلامية لم تزل تحمل إرثاً من الجاهلية مما لم تجد فبه غضـاضـة ونتاقض مـ الفكر
 محارباً لها لاعتبارات نتحلق بمراسيم الجاهلية في عبادتها من تماثبل وأصنام ورسوم، بُغية اجنتاث ثلك التصورات من ذهنية الإنسان العربي الذي آمن بالدبن الإسلامي حديثاً، حبث حارب الإسلام عمق دلالات ثلك الرسوم مما انعكس على الشكل الفني والسردي لها، وأخذ الثنقرب من ذللك يخيف علماء المسلمين فتجنبوا الخوض في ذللك الصراع مراعلاع اعلا للنظرة

الإسلامية في تأويل الرؤية للموروث الجاهلي، وما يحمل بين طياته من غبار الوثثبة وعبادة الأصنام وهو في حقيقته صراع بين معتقدين(^)؛؛ فقد أورد الدارمي في سننه حدبثاً عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: (إن الملائكة لا ندخل بيبًا فبه كلب، ولا صورة، ولا جنب)(91"). والمقصود بالصورة هنا أولئك الالين يقومون بتصوير أثنكال الحيوانات التي كانوا ينهجون عبادتها طريقاً في مراسبمهم فيأخذون برسمها أو تخطيطها على الرغم من حرمة ما يقومون بـا(.). على الرغم من الموقف من الصورة في الأدب العربي القديم، وما يحبط بذلك النصور من فهم دال على الاختلاف، ألغ أنَ ذلك لا يمكن الأخذ به لسبب مهم وهو أن الشثعر قائم على
 المضمار وليعطي المسوغ على مقدرته الشعرية ومو هبته، ومما يجب الانتباه له أنَ استعمال الصورة من قبل الشعر اء يختلف من شاعر إلى آخر، ومردَ ذلك إلى عوامل منها، مقدرة الثشاعر اللغوية، وطبيعة سرده، وقوة دعجمه اللغوي، وكيفية استعماله، وتظويع اللغة بُغية تصوير المعنى الذي بسعى إلى إيصـاله إلى المتلقي(") والجانب الثاني والمهم في اختلاف الثناعر، أسلوبه في الثعبير عن عواطفه وأفكاره في إطار بتمبز به عن أُقرانه من الثنعراء، ومن هنا فقد استحملت الصورة للالالة على كل مـا له صله بالتعيبر الحسي، والسرد الشعري، وتطلق أحباناً مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات( الذي بسعى للتعبير عنه، وفي ضوء ذللك تتجلى أهمية الصورة، فهي ليست زخرفات أو عناصر مضافة إلى الصورة المنطفبة العادية، وإنما هي صورة تلقائية من صور التعيبر( (Y). لابد لنا ونحن نخوض في غمار البحث في الصورة في السرد في شعر الكميت بن زيد الأسدي من الوقوف أمام دلالة المصطلح في عقلية الإنسان العربي، مما لاشكك فيه أن بداية ملامح الصورة في ذهنية الإنسان العربي تجسدت من خلا الرسومات التي نم العثور عليها في كهوفه والتي كانت تعبيراً عن تعامله الحياتي مع مراسبمه كشعيرة يعبر فيها عن

إن الصورة لم نكن عالماً غربباً عن ذهنية الإنسان العربي القديم على الرغم من شحة
مـا بين أبدينا من نصوص للحقبة التي سبقت الإسلام، ولعل في فول عمرو بن العلاء
 المعنى اللغوي للصورة:
لقد تطرثت كثير من معاجم اللغة العربية إلى دلالات المعنى اللغوي لمفهوم الصورة عند النقاد العرب القدماء؛ فقد ذكر صاحب تاج العروس: (الصورة بالضم الشكل) والهيئة

والحقيقة والصفة(صُّور) بضم، ففتح (وصور كعنب)، فال شبخنا وهو قلّل كذا ذكره بعضهم، قلت وفي الصحاح والصور بكسر الصاد لغة في الصور جمع صورة وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف الجواري:
أنّبهن من بقر الخلصـاء أعبنها وها
و(صور):يضم، فسكون (والصبر كالكيس لحسنها)، قاله الفراء قال يقال رجل صبر شيء: أي حسن الصورة والثنارة (وقد صنوره) صورة حسنه (فتصور) تشكّل، (وتستعمل

الصورة بمعنى النوع و الصفة) ومنه الحدبث أتاني اللبلة ربي في أحسن صورة( فال ابن الأثثِر : الصورة تنرد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حفيقة الثشيء و هئتنه وعلى معنى صفنّه، يقال صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة الأمر كذا أبي صفنه، فيكون المراد بما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن صفة، وجوز أن يعود المعنى إلى النبي محمد (صلى الله علبه وآله): (أناني ربي وأنا في أحسن صورة)، وتجري معاني الصورة كلها عليه أن شئت؟ ظاهرها أو هيئتها وصفتها(")، وجاء في القاموس المحيط: (الصّورةُ) بالضم: الشكلُ صُور، وصورٌ كعنب، والصيَرِ، كالكبس: حسنُها، وقد صورَره،
 وأبن منظور في لسان العرب (مادة صبر)، قال الأزهري: (ورجل صبر شبر: أي حسن الصورة والثنارة)( (19)، ومن هنا فمادة الصـاد والعين الجوفاء والراء تحمل في رحمها الفعل الذي تأصل منه مفهوم الصورة، فهو يظهر بشكل ويعبر بشكل آخر، ومن هذا الأصل ينفرع الفعل الرباعي صبر وصور، وقد أنضـح أن الفعل صبر معناه لملمة الأشباء المتشتثة

أما أبن فارس (ت، 90ro) في مقاييس اللغة، فيقول: (الصاد والواو والراء كلمات كثيرة، متباينة الأصول ولبس هذا الباب بباب ڤياس ولغ الشنقاق، ثم بضبف ومما بنقاس منه من ذللك، الصورة صورة كل مخلوق، والجمع صـُور، وهي هبئة خلقه، واله تعاللى الباري
 خرج فيه بدلالة أن الفعل صور يحمل دلالة يمكن الركون إليها كمعين للفظة الصورة، بمعناها الشنكلي إذ بقول: (الجمع صنُورَ وصِيور وأنشَد وهُنَ أحسن من صبرانها صيورَاً، وصور كصوفة وصوف وعليه وجه فوله تعالى فإذا نفخ في الصور وقد صورنه فنصور)، وفي ضوء هذا النصور ينتين أن ما خرج به أبن سبده، أن اللفظة نوحي بظاهر الثنيء دون

باطنـه ( ${ }^{\text {( }}$.
وبعد بيان دلالة المصطلح لغوياً لابد من تحديد الإطار، إطار الصورة في السرد الثشعري من خلال منهجهم البلاغي، والأي يعد مبدان دراسة الصورة في السرد الثعري

بمفهومها الحدبث، وبغية كشف عمق أبعاد ذلك المدلول وما آل إلبه في رسوخ مفاهيم في أذهان اللقاد القدامى، التي عُدت في نظرهم معايير يتم في ضوئها تثيبيم النتاج الثشعري للشعر اء( ${ }^{(4)}$ ) ومن هنا فقد انحاز اللقد العربي القدبم إلى ضرورة الثفريق بين مفهومين أساسيين و هما الحقبقة والمجاز، فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما بدل علبه بنفسها دلالة ظاهرة( + )، والمجاز كان في نظر هم: هو الكلمة المستحملة في غبر ما هي موضوعة لله بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها، مـع قرينة مانعة من إر ادة معناها في ذلك النوع(
أما الكناية والتي تُعد من أساليب الثعبير غبر المباشر، فقد عرفها السكاكي: (بأنها كل لفظ دل على معنى بجوز حله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز)( (7)، ولعل عدم النعقبد جلي في أستعمال تلك المفاهيم، إلا أن الاراسات السابقة التي توسعت بشكل أضفى عليها صبغة التعقيد، وبخاصة عند المتأخرين من النقاد، كما بتضتح من خلال النعريفات أيضاً، أنه لم يتبادر إلى ذهنية الأوائل من النقاد الصورة التي شابهنها بل العكس كانت أغلب آراؤهم نصب في خانة (أن يروا الأشباء غبر حقبقبة تنافس ما نرى في




 واحد ومنه سرد الحدبث، نفهم من هذا أن السرد هو الربط المتقن يين أجزاء الثيء(بَّ) لقد أحصى المشتظلون في حقل النقد الأدبي أنواعاً سردية عدبدة، حين نتاولوا النص الأدبي في مجاله الشعري واللثري (دراسةُ ونتظبراً) وهي عدَّة اجرائيّة، من شأنها نحديد سردبات الخطاب الموضوعي، ولعل السرد بمفهومه الأدبي، يمتل أهم خطوة مفاعله فير في حقي الإجر ائية النقابة الحداثية الني بوسعها الملامسة والإحاطة بالنسوج الوصفية التي تميز دروب
 إن تلك النظرة اللتجددة لمفهوم السردانية، نجدها لم تظهر بالعمق المعرفي للتراث الأدبي، فقد ظلت بوصفها مصطلماً فنياً رهينة المعاجم العربية، ولم نستطع تجاوز حدود
 تأتي به متسقاً بعضه في إثر بعض، وسرد الحدبث: إذا نابعه وكان جبي السياق له، والسرد:
 سرداً: خصفه بالقة، وفي القرآن (وفقَر في السَرد)، وقيل: أن لا يجعل المسمار غليظاً، والثقب دقيقاً فيفصم الحقّ، ولا يجعل المسمار دقيقاً، والتقب واسععاً فيتقلقل أو ينظلع، أو ينقصف،

لم بكن شيء ألصق بالحياة العريية قـيماً وحدبثاُ وألزم لها بعد الشعر من السرد، أي من وضع الحكايات والقصص وتناقل ما أنتجه اللسابقون منها ورو ايتها مع أخبارهم، فينلما كانت الحياة الاجتماعية والاينية والنكرية والتقافية العربية وكذا الممارسة الأديية قائمة على الثشعر قو لاُ وحفظاُ ورواية، حثى قال عنه النبي محمد (صلى الثه عليه وآلد): ((إن من الثشعر لحكمة)، وثال عنه الخالية الراند عمر بن الخطاب (رض): (علم قوم ليس لهم علم أصح منه)(
إن السرد أداة مههة من أدوات التواصل بين الأجيال لما يؤمنه من نقل معارف الأولين وتجاربهم وقصصهم للآخرين وعبر كل ذلك آراؤهم وخبراتهم ونظرتهم للكون

والحباة، أي أنه نقل وأخبار وبيان، فيؤدي ذلك إلى استمراريته واستمرار الأفكار وديمومتها ومن ثم استمرار الحياة وتواصلها( بظهور الإسلام نغبر نظام الحباة العربية حذفاً وإضافة في بعض الجوانب والسلوكيات، أو نتديلاً وإعادة نتظيم لبعضها الآخر، فقد ظل السرد محافظاً على أههينه وركانته فيها رغم أن تعدبلا عميقاً طرأ عليه، سواء من حبث شروطه ووظيفته وطيعته
وأنو اعه، أم من حيث بنية بعض الأخبار بعد ظهور الإسلام(º).

يحنوي السرد على وظائف ضمنية نتحقق في العملية اللردبة بصورة أونومانبكية سواء أو عاها السارد أم لم يَعِها، وسو اء أُقصدها أم لم يقصدها، فإن الوظيفة الأساس للسرد هي النقل والإخبار والبيان(T)، وهناك وظائف تحكمية، كالتي نتحكم في المروي وتنظيم
 حيث ثتوم على تأمين كل ما من شأنه السيطرة على انتباه السامع ومتابعته لأجز اء المسرود، نتحلق هانتان الوظيفتان بالخطاب السردي وتتقاسمان الجزء الأكبر من تتنيات السرد وتتظمان الفعل الرقابي(^)
و هناك الوظيفة الإبديولوجية التعليمية الني عادة ما تتضمن قصد اللسارد وما يرمي إلبه في النهاية من بث نصه السردي، كالثأثيز في المتلقي و إقناعه وما قد بستلزمه ذللك من تغيير لقناعته وتوجيهها، ومع أن هذه الوظيفة هُُلت في السرد الحدبث في معظم الأحيان فإنها على العكس من ذلك تكون مباشرة أحباناً كثبرة في الفتزة التي تهمنا هنا (9 ) . ثـانياً- الصورة في اللسرد الثشعري لاى الكميت:

موضوعات الصورة لدى الكميت:

$$
1 \text { - المديح: }
$$

يُعدُّ المديح من الأغراض المهمة في الشعر العربيّ، فالعرب ڤد نعودوا منذ أيام جاهليتهم على الأخذ بالمفاخرة في أنُعار هم متحدثبن عن قيم توارثو ها من جود وفروسبة ووفاء وحلم، وحينما غطى الإسلام بخيمنه العرب مضى الشعراء يغترفون من ماضيهم ثلك
 اللاحقة بمديح الخلفاء، وعلبة القوم، وقد الثفوا حولهم وأصبح لكلّ واحد منهم مددوح، ومما لاشك فيه أنَّ هؤ لاء الشُعراء ڤد أجادوا فن المديح وتلقوا جو ائز سنية واهتم بهم الو لاة؛ لأنَّهم
 أنَّ الكُمبت اتخذ له منهجاً نأىى فيه عن بناء القصبدة المد حية، أسلوباً ومعنى، ولكن هذا لا يعني أنّ ألفاظه لم ندر أحيانا حول تلك المفردات التي تداولها الثعر اء سواء من الذين سبقوه أم ممن عاصروه، ولعلّ لابتعاده أثنرٌ في عواطف المنلقين والتسلل إلى أفئدتهم وإيقاد

أحاسيسهم وهذا ما سعى إلبه( ( ) )، وقد اللتزم الكُميت منهجه هذا في مديح آل البيت (عليهم

 عمن أصدق الحب والو لاء لمدورحيه، فأهم ما امتنازت به قصـائده المد حبّة خلوها من الإسساف والمغالاة في بناء الصورة اللتي تجسد مناقب مدورحيه وأخالفهم
 الناريخ الإسلامي عند النثأة و الصراع الفكري الذي كان قائماً في حينه، وثانيهما: قيمتها الفنيّة

من وجهة نظر النقاد( ${ }^{\circ}$ (). أمنتاز مديح الكُميت بالاعتدال، نراه يقف على مساحة شاسعة عن الغلو والإسراف، ولعلَّه يقف ڤريباً من مدائح الشناعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى، وأنْ اختّلفا في بناء الصورة
 فديح الكُميت عبارة عن ملحمة يصور فيها القيم العليا لآل اليت (عليهِ السالام)، الرجولية والإنسانبة والكرم الفباض. ولعلنا لا نذهب بعبياً في الظن إذا قلنا إنَّ مديحه لآل اليبت (عليهم السلام) صورة واققية تجسد دورهم الناريخي في تماسك الأمة بالقيم التي نادى بها النبي
الكريم (صلى الهُ عليه وآله وسلم)(٪").
 حيّة جاءت في بني أميّة، إلاَ أنَّها لا نسمو للعفة والصدق مح النفس في بنائها عندما مدح آل الييت (عليهم السلام)، فلم يكن نقليديا ؛ لأنْ الغرض الذي نذر نفسه له يختلف عن غرض الشعراء الآخرين اللين مدحوا آل الييت (عليهم السلام)، ولعلَّنا لا نبالغ إذا فلانـا أنّه من أوائل المعارضين في بناء الصورة بل حتى أنّه خالف شعراء الجاهلية ومخضرمي الدولة الأمويّة في التصبية المد حيّة(ل")، فهو لم يصدر مدائحه في آل اليت (عليّهم السلام) بالوقوف على الارس من الديار على الرغم من أنَّه قريب من ثلالك الحقبة، (فأنَ قصيدة المديح لم تعد نجري على النمط القدبم أو الأسلوب القنيم، لأنٌ الحياة اخنلفت وانثقل العرب إلى إلى أناليم جدبدة، وأسَّسوا دولة ديبتّة، تُتّتق مثاليَّة جدبدة)(ه1).
فقد حرص الشاعر على أنْ يضفي على صورة ممدوحيه الكمال الإنساني" متمثلاً بخصال الجود والعدل، والفضل، والمرو وة، والنقاء والطهر وعلو شرفهم يين الناس، إلَّا أنَّه نأى بشعره بعيداً عن ثلك المقدمات التي غدت منهجية بناء القصبدة حتى في عصره، فلم يعمل الشناعر مقدمات قصـائده لرضاء رغبات المنلقّن ممن كانوا مولعين بالقدبي، بل وضع المتالقي


امنتازت قصائده المدحية وبخاصة في آل البيت (عليهم السلام)، بثتلك اللقفمات الطللبة

 إلاَ أنَّ هذا لا يعني أنَّ الثناعر لم يعضد تجربنه من ذلك المعين الذي لا ينضب في بناء الصورة، لكنه تظلص من التقلليبة على الرغم من استعارته من الأدب القابم فجاءت صوره تحمل من الأصالة ما بمنحها حبَّ المتلقي والالتصاق والاعترات بجهِ الشاعر في بناء الصورة الشنعريّة، وهذا النجدبد في قصبية المديح عنده هو تعيير عن خيوط الحياة الجديدة التي بدأت تنسل إلى حياة العرب، على الرغم من أنّة كان شاعراً محافظاً من حبث اللغة وصل حد اتهامه بالإغراق في البحث عن الغريب( (آ).فيقول مادحاً آل البيت(عليهم السلام): طُرَبْتُ وما شَوْثًا إلى البيْض أَطْرَبُ

 ولا السَّانِحَاتُ البارحاتُ عُشبَّةُ ولكنْ إلى أهل الفضائلّ والنّهُى



 ولم يَّطَرَبْنِي بَّنَن مُخضبُ
 أمرَّ سليُّ القرن أم مرَّ أعضبُ وخيرِ بني حواءَ والخيرُ بطلبُ
اله فيما نابني أتُتربُ
بهم ولهم أرض مِراراً وأعضبُ

يرسم الشاعر في ثصبينّه صورة مغايرة لما رسم الشعراء ممن سبقوه أو عاصروه
 وصدر الإسلام حثى الأموي منهم، فيبدأ برفض ثلتك الصور في بضعة أييات لا تتعدى في
 اللافع وراء دعوة الكُمبت النافرة هذه، عند تتبع التصبدة ندرك أنْ هناك جواً نفسباً بين طلبّة

القصبدة وبنائها العام، فإلحاحه على ثيمة محددة وهي عدم الطرب للحسان، اليّض، بنتقل بعده إلى يبان صوره التي يتألق فيها آل البيت (عليهم السلام)، مختلطا بحبه ووفائه لهم، وقد جسد ذلك عند وفاته حبث ظل يردد وهو على فراش الموت ((اللهم آل محمد اللهم آل محمد اللهم (آل محمد () (4)
فالملاحظ على بناء الصورة الشعربّة غلبت الإثارة، إثارة المتلتي، ملحاً إلى بعض ما
 الوقت نفسه يوحي له بأنهّه لم يطرب لبنان مخضب ولا مشعب الحبٌ أو ذكريات مرت في وقوفه على الأطلال، نتألف الصورة الفنّة عندما يبأ الثناعر، باستعمال نتشبيهاته ومجازاته

r - الهجاء:
من الأغراض المههة في بناء الصورة عند الكمبت الهجاء، ولم يخرج الثاعر فيه عن منهجه الاني اختطه في بناء القصبدة ، فدارس شعره بدرك جيداً، أنَّ الثناعر لم يكن فاحش القول بل كان ينطلق من قيم أخلاقية تحرم على الإنسان الإساءة للآخرين("ّ)؛ فلم يتخذ من الهجاء وسبلة للإساءة أو للتكسب لأجل تخويف الآخرين وابتزازهم، ولكنه وقف بصلابة يعري في صوره الهجائية أؤلك الذين أساؤا إلى محيبه من آل اليبت(عليّهم السلام) حتى أولتك الذين نعرضوا إلى عشبرنـه بني أسد(")، إذ يقول:
 وأرمي وأرمي بالعداوةِ أهلَها فَمَا ساء ني فولنُ امر قيء ذي عداوةٍ فقَلْ للذي في ظلِّ عمياءَ جونةِ

 بعوراء فيهِم يجتنديني فيجبُ

 معارضيهم من الخوارج الحروريَّة وفرشة المرجئة، لذلك هو يعاديهم ويشنههم ويعيب عليهم موقفهم هذا المعارض والمتخاذل في آن معاً من نلك الفرقتّن اللثّن عملتا على إيذاء ممدوحبه؛ فهو حرب عليهم، وفي الوقت نفسه هو مشزوع تضحبة لآل اليبت (عليهم

السلام)( ${ }^{49}$ ).

ففي الوڤت الاني بظهر في صورنه ثوة موضوعه مبرزاً مانثر آل البيت (عليهم السلام) الذين بفاخر بحبهر، ويصف المهجو بالجهالة، في صورة توحي بفاعليتها الوصفيّة لابتعاد المهجو عن طريق الرشّاد(") .
وخصومه حينما بهجوهم لا يمنحهم حتى فرصـة الرد على هذا الهجاء، فيأتي بصور تحمل دلالات نتُلق بشخوص بضمر لها بنو أمبة الحبَّ يينما يغمز من خلالها إلى شخص
 هجا الثناعر حكيم بن عباشٌ الكلبي عُرف بشُدة هجائه للإمام علي بن أبي طالب وآل بيئه (عليهم السلام)(")، فما كان من الثناعر إلآ أنْ يحثال عليه بإثارة القبائل اليمنية ضد المضريّة، ويوغل في إيهام الكلبي حداً يفخر ببني أُميّة، وهذا مثار النساؤل الذي طرحي المستهل، فقال له: (يابني أنت نعلم انقطاع الكلبي إلى بني أمية وهم أعداء علي (عليهم السلام)، فلو ذكرت علياً لترك ذكري وأفبل على هجائه، فأكون قد عرَّضت عليًّا له، ولا أجد له ناصراً من بني أُمبَّة، فقخرت عليه بيني أُميّة، وقلت إنْ نقضها عليَّ قتلو هو، وإنْ أمسكك عن



عُرف عن الكُيت أنّه نساب، وقد استعمل ذلك في بناء صورنه الهجائيّة، فراح يعيب على فيبلة (جذام) تحولها إلى اليمن ويؤكد عليهم أَّهم أبنما ذهبوا فهم معروفون أنَهم من بني



وكان اسككم لو يزجر الطير عائف
بريش أبي دودان معروفة النسل


كما أنكر على فضاعة انتماءها إلى اليمن وراح يبني صوره مستيوياً من الحكابة التاريخبة، أنَّ الأعراب تزعم في الههبل أنّه فرخ كان على عهـّ نو ح(عليهم السلام) فمات

ضبعة وعطشاً فيقولون أنّه ليس من حمامة إلاّ وهي ثبكي عليه، فالثاعر يرى من تحول قبيلة قضاعة إنما هم مثل ذللك الطائر الذي ضاع، يريد أنْ يقول لهم إنّ عدم ثباتهم وو لائهم لانتمائهم إنما مصبركم هو الضباعاع("VT) فمهلا يا قضاعة لاتكوني
 تنغايظ بالثعطل جارتيــها ومـــا من تهتفتين له لنصــرٍ

كِقدح خرًّ بين بدي مُجيلِ كــــــــالية تزين بالعطول
وبالا حماء ثبدأ والحليلِ
باسر ع جابة للك من هديلِ( (Vv)

هذه الصورة توحي للمتلقي مدى حنق الثناعر على قبيلة قضاعة جراء عدم ثثاتها وتخلبها عن انتمائها، ويظهر ذلك في هجائه جلياً في صورة أخرى هاجياً فبيلة قضـاعة مشبهاً إياها بفر خ النعام، فقد اعنمد الشاعر اللتشبيه وسيلة لهجاء قيلة قضاعة الثي ألت الفراق عن
 هذا و قد جاءت صوره الهجائية أثند إيلاماً وتصوير اً لقضاعة لابتعادها عن الجماعة فهي متل النعامة التي استبدلت أبويها بغير هم من النعام بعد ذلك الآمان الذي كانوا بوفرونه لهم وأنَّهم كانوا لهم مثل الأم الرؤوم، يوفرون لهم ما يحميهم من حر الصبف، ويحمونهم كما تحمي ثلك الأم أو لادها من الذئاب المفترسة لكنهم ارنضوا أنْ بصبروا رئالا ويرحلوا ويفرقوا ويأخذون طريقاً غبر طريقهج( ${ }^{\text {(V9). }}$
كأم اليض تُلحفهِ غُدافِا فلما فيض عن حَّكَ لصوق كأنّ القيض رعتّه بودع ع أوين إلى ملاطفة خضود
تسبع دونهن لكلّ وحي

فلما استرألت حسبت سواء
فساقطها الفراق بكل غبب
وتنفشه من الدمث المهيلِ
بأزعر تحت أهداب كالخميل
من الثوشبح أو فطع الوذيل

# لمأكلهن طفاطف الربول تعرض مــــن ازلَّلها نسول مفارقُـــــة الر عبل إلى الرعبل <br>  

ب - الرثاء:

ظل موضوع الرثاء أثنيراً عند الكُميت، يحض بوساطنه المسلمين على الانتصاص من
 غابر الأيام للاين وأصحابه، ليطلبوا بثأره، وهي ملامح في الوقت نفسه للصراع السياسي القائم ضد بني أمِّةّ(")، إذ يقول:
 يَخُضْنَ بَهِمٍ من آلِ أَمْمَدَ في الوَغَى



 لجأ الثاعر إلى نتثبيه حال الإمام الحسين (عليه السلام) وأصحابه بالرطب، فقد استحل الأمويون دماءهم كما بستحل آخذ البقل البقل، في ساحة الوغى تنول علئل عليهم الخيل والاماء نسبل منهم وهم في هذا الحدث الجلل لا يجدون نصبراً و ولا معيناً، بل إِنّ أعداءهم لم يحفظوا حق النبيّ(صلى الشع عليه وآله وسلم) بأبناء بنته، لقد خذلوا الحسين ولم يقاتلوا ويذودوا عند(
وكما إمتاز الكُيت في صوره المدحيّه الصدق اتجاه مدوحيه من آل البيت (عليهم
السلام)، كذلك احتل بمرثيانه البليغة المععمة بالصدق والوفاء والإخلاص وبخاصنة للإمام

 من عاطفة صـادقة اتجاه الفقبد فظلاه في شعره، ولعلّ من الطريف أن شعر الكُميت تخلد جراء

السلام):






مَحَّ هابِ من النُّرَّابِ هيامٍ
عليهِ التعودُ بِدَ القيام


 الحدث البلل الأي ألم بيت رسول الشّ(حلى الشّ عليه وآله وسلم)، وعم الحزن في الألمرض،

 عنه مناصروه، يحبط به السفلة من الناس، ويبعن في رثائه الحزين بتصوير ذلك الجسد


 يصور نسوة آل اليتِ (عليهم السلام) يـغ بين الحزن للمصاب الأليم على الوجه المعفر
 عيّا اله بن زياد في اعتماد البيع لبناء صورته الفتّة في ثوله (أكرم الثاريبين صوب

الغمام)(")

 في رثائه صورة الحزين الصابر المحتسب إلى رثاء غاضب يعبر عن مكنونات نفسية نائرة ؛





وقا امناز هذا الرثاء بالبكائية والحزن الثنديد على آل الييت (عليهم السلام) بثلك القصة الحزينة الني طرد السهاد فيه النوم عن عين الثاعر وأرقه وهو يحتا عينبه، اللي يهيج المرض ويبعد الفرح ويزيد من الاكتثاب، ويعود للاهر ليصب جي جام عليه مثل ما فعل القدامى في مر اثثهُ، وأنْ الاهر قد أنزل مواجعه يين الضلوع تعيبراً عن شدة الحزن( ${ }^{4}$.
ويعتمد اللتشبيه في البيت الثالث مشبهاً دموعه الرقر اقة المنسكبة حزناً من عرق في الحين نتثبه دلوٍ فيه ماء وقد انسكب، لينتهي في أنّ معاُ هذا الحزن هو لأولثك السادة الذين شبههم بالبحر لكثرة عطائمه ومنافعهم للناس( (19).
 1 - الصورة الو اقعية:
أراد الكُميت أنْ بأخذ شعره مساراً آخر في النتعير عن حبه وو لاثه لآل اليتت (عليهم السلام)، من خلا بناء صورة واقعية، نتقرب كثيراً من الصورة المثالية التي جاء بها الإسسلام، وبخاصة أن الثناعر كان قريب عهز لعصر الرسالة الـن المحمدية والخلافة الراندة، فضلاُ عن أنّ هناكَ ماز ال بقية من صحابة الرسول(صلى الشه عليه و آله وسلم) اليين ظهر انيهم، الآين استتجدوا في سلوكهم الحباتي القتم الروحية والمثالية للإسلام ، وحين تقف أمام قصائده وبخاصة المسنهل منه نجده قد اعتمد الصورة الحقيقة معياراً فنيّاً متخذاً من ذلك الاستههلال

وسبلة للاخول في و اققية الحدث( ${ }^{\text {T) }}$
من هنا عمل الكُميت في بناء صوره باختصـار صنا صفاتٍ تُحمل من الو اتقية في أذهان
المثاقلن من محبي آل اليت (عليهم السلام).
طُربْتُ وما شَوْتًا إلى البيْضِ أَطْرَبُ
ولم يُلِّنِي دارٌ و ولا رسمُ منزلٍ
ولاَ أنا مِمَنْ يْزْجرُ الطَّيْرَ هَهُمٌُ

ولا السَّانِحَاتُ البارحاتُ عشيَّةً ولكنْ إلى أهلِ الفضائلِ والنُهـى



أمرَّ سليُّ القرنِ أم مرَّ أعضبُ
وخيرِ بني حواءَ والخيرُ بطلبُ
وعلى الخطى نفسها ينهج الثناعر اللنهج نفسه في قصبية أخرى، إذ يقول: طَربتُ وهن هُ بكَ منْ مطرب صبابةَ شوق تهيجُ الحليَمَ وما أنتَّ إلاَّ رسومَ الديار ولا ظُعنُ الحي إذ أدلجتْ
 فـدُ ذكرَ منْ لستَ من شأنـهِ وهاتِ الثّاءَ لأهل الثتاءٍ بني هاشُم فهم الأكرمون ولم تتصـابَ ولــْ تلعـبِ و لاعارَ فَيها على الأنشيبِ ولو كنَّ كالخلل المذهبِ
 إذا ما ظلبـلكَ لم يَصبِبِ ولا هوَ منْ شأنّلكَ المنصب

 وفي مكان آخر من هاشُميا نه، يقول: مَنْ لقلبِ مُتّتمٍ مُستهام طارقاتٍ ولا إدكار غو اني بل هو ايَ الذي أجنُّ وأبدي غَيرِ ما صنَوةٍ ولا أحلامِ واضحاتِ الخدودٍ كالآرامِ

لاشك أن الصورة الحقّقة هي أحد أبرز معالم الواقيبة ويتضح أنَّ هذا كان دبدنه في بناء الصورة الحققية، فمـا بلاحظ على النصوص السابقة أنها في الأعم الأغلب يميل فيها الثناعر إلى جلب اهتمام المثالقي وشده كي يثابع الشاعر الذي تقصص لباس الخطيب من دون أنْ بنحول بنصه إلى الخطابة، فيطرح رؤينه بصيغة المجهول كي بينح المنالقي فرصة الإصغاء والثفاعل معه، وهو يعبر عن طربه إلى البيض من دون النصريح عمن يقف وراء هذا الطرب، فالثناعر لم تشتغله الحسان ولا الحنين ولم يمنعه الحب والثنباب أو ذكريات
 الحباتية من معيش وتناءل وشتائم بما جرى العرن عليه يبن الشعراء، أخذ بيب المتلقي لثبندو الصورة جلية أمامه، أنّ هذا اللي يتحدث عنه هنا عدم انشغاله بما انشغل فيه غيره مرّده ذلكـ الهوى الكامن في قلبه لثالكى الفضائل العليا اللتي تتمتل بآل الييت (عليهم السلام)، وهكذا نجده كبف قارب وجمع يين الحقائق التي يؤمن بها في بناء صوره من خلا اتحادهما ((فالمبدأ اللي ينضم الصورة هو التو افق بين الموضوع والصورة، الصورة تضنيء الطريق للموضوع ونساعد على كشفه خطوة خطوة))(() لون استغل الكُيت الحكاية الثلاريخيّة في بناء الصورة الحقققية، والأدب العربي يزخر بالحكايات ولكنه بحث دائما عن تلك الحكايات الني نستطيع أنْ نـنح في ضوء الصورة
 تأريخي بقيم الأمة المحنوية("4)، ومما تفخر به وفاء الشاعر السؤال لامرئ القبس: وما كان السمؤال في وفاء
غداة ابتاع مكرمة بشكل
ولا ابن محكم وأبو بجير
وقد بلغت حفيظنته الخطوب
وقد يوفي بذمنه الكئيب
وعجب في وفائهما عجب(14)
r - الصورة الانفعالية:
إنّ لنجربة الكُميت الحباتنة في تبني موفقاً معارضاً لحكم بني أُمبّة أثنراً كبيراً في بروز مظاهر الصورة الانفعالية في شعره ؛ فحبانه الثرية وتفاعله معها، فد ترك أثرأراً جلياً في بناء تجربنه الفنية، وليس بخانٍ على دارسي أدب العصر الأموي مكانته الشعرية وأنثره في عصر ه(99)، وقد كان من النجارب اللتي مر بها ما هو أثند قسوةُ وألماً في نفسه، إذ يقول: فَقَلْ لبني أُميةَ حيثُ حكَّوا

هنا بصور الشاعر مدى الحزن الذي آل إليه والخيبة الني ألمت به ؛ فجاءت صوره ملئ بالانفعال الوجداني، وبخاصة في بينه الثاني الذي حمل من النصوير الانفعالي عمقا ووضوحاً ثم عد إلى النكرار في الييت الثالث في مداخلة جدلية في لفظ (أجاع) ونلاحظ فكرة الافق الانفعاللي فيها كرد فعل عنيف لمعاناته من بني أميّة، فقد صور الثناعر الانفعال الذي ألم به تعبيراً عن حالة الوجد المحس، إدراكاً منه لما آلت إليه حاله تحت وطأة حكم بني أمبة ، فضلاً عن شعوره الحاد، امتلاك الثاعر الأداة الخبالية الثي نمكن بها دن إيصـال إحساسـه المر"، انسجاماً مع عاطفة متأثرةٍ لتجد صدىً لها عند المتلقي، يقون مكلشُ، (ا(إنَّ العاطفة إنْ كان ثمة عاطفة في القصبدة تكمن في الصور _ أو إذا لم تكن كاملة في الصور نفسها، فبين هذه
الصور (")("')

وقّ استعمل الثناعر صوره عبر العلاقة الجدلية القائمة بين عاطفته وخياله وقد جاءت صوره الانفعالية مستعملة على الحقيقة تحمل في الوقت نفسه سعة خياله الدال على نقافة الشـاعر الواسعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { انصف امرئ من نصف حي يسبني }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لقد بلغت كلب بسبي حظوة } \\
& \text { لعمري لقد لقيت خطبا من الخطب } \\
& \text { وأني لم أردد جو ابا على كلب } \\
& \text { كفنها قديمات الفضـائح و الوصب( }
\end{aligned}
$$

إن الصورة الانفعالية عند الكُميت هي نتاج التجربة الحبانتة إحساسا وشعوراً وفكراً، راعه كثيراً ما آلت إليه حياته، فقد جاء الدقق الانفعالي في البيت الأول دصحوباً بحالتي الانفعال والنعجب في آن معا، محاو لاً في تلك الصورة الانفعالية أن بستهين بالمقابل قدراً يسلب منه رجولته من خلال ذلك الثفاعل الجدلي، ولكنه بعد ذلك وكأنه أخذ نفساً ليهدأ بدلاً من اللا التصاعد الانفعالي، ليفجر بصورتة الهادئة التي اكتسبها من الاستعانة بالصورة التاريخية التي

يهرب العربي منها لما نحمل بين حناياها من صور المهانة والذل، وجد الثناعر فيها ضـالته وتعبير اً عن القهر الذي لحق بـه، كما نلاحظ سطو النكرار على صورته الانفعالية(+’). ب - الصورة الوصفية:

عدّ الآمدي في المو ازنة الثشاعر المبدع ذلك الذي ((يصور للك الأشتباء بصورها))، و الكمبت يحتفي بالصورة الوصفية منتقيا لها مفردات يظهر الجمال الفاتن الذي استوحاه من موصفتّه، إذ يقول:
 دُّلــــها وثـــــــــغر نـــــــةٍ
 وعثةُ المَتن شختةُ الأطر افِ

ومما يدل على إيثار الكُميت هذه الصفات في المرأن، (الشمس، فتول، غضـة، بضة، رخيم، لعوب، وعثة المنت، شخنة الأطراف، ثُغر نقي، حلوة الحدبث)، حدبثه عن جمالبة المر أة مشبها حسنها بالثمس الساطعة المبهرة، التي لا تستطيع أنْ تطالها العيون، ثم يمنح الصورة ألقاً آخر بالإجابة عن سؤال العارف، أُنّها لم تتجاوز الثمس بجمالها فقط بل تعدت وحظيت وامتازت بصفة جمالية أخرى تمثلت في قدرنها على قلب الثـاعر، فلم يكنف الثناعر بوصف ثلك المر أة بل راح يمعن في وصفها فهي طرية بيضـاء رثيقة ممتلئة ومما زاد في جمالية الصورة دقة الوصف فالدل، هو جمال الشكل، فضـلا عن ثغر عذب، ومما يدل أيضاً على إيثاره لتلاك المر أة. أنها حين تسترسل في حديثها الحبيب إلى قلبه شبقة لا نتثال بالكلام الالي بصم الأذان ويكره السامع(0.0 1). أحبَّ الكُمبت المر أة من أعماقه، وكان برى فيها ملاذاً لاحتواء عو اطفه الجياشة، وقد جاءت عنايته في رسم صورة المرأة لتعكس عمق حبه لها الذي كان بريئا غير مادي، فالصور المتعددة لـل| المرأة المثال، برزت بشكل جلي ومتتاسق لا نتاقض فيما بينهما ؛ فالمر أة هنا منميزة عن غيرها من النساء في صفاتها وثيقة الصلة بالنقاء الذي يريده الشاعر وثّ ابتعد عن الوصف الحسي مؤكاً نقاءها(") ').

يَرَمين بالحدق القلوبَ فَمَا نرى
منْ كُلْ آنسة الحدبث حَيَةِ

وإذا أردن زيــارةُ فكأنـــــــا

> قَبَّ الُُطونِ رَوْاجح الأكفالِ
> إلاَّ صريعَ هُوعً بغيرِ نِبالِ
> ليست بْ باحشـة و لا متنـــــــلـ
> في الشثهربين أسرةٍ وحجــــــال

أسقط الكمبت صورة حيبيته باسنتجاده بالمفردات اللتي نتُّع منها عبق الطبيعة، فجعل من صور ها معيارا للتماهي مـع الطيعـة بإشنر اقاتها يقابلها لبل فاحم السواد بصور فبه عن شعر ها الأسود.
غراءُ نسحبُ من قيامِ فَرعَها

جَثْلْ يُزِينهُ سو ادٌ أسحمُ

وهنا نلاحظ كيف نلنقي صورنته الجزئبة الإنشراق بالسواد في وحدة ضديّة معنمداً الطباق بين مفنرق النهار واللبل ليخرج بصورته الكلية عن ثللك المحبوبة وهو يمزج بين إشر اقة وجهها وقد شبهه بالنهار وكيف يدخل عليه الليل بطيئًا ليمنح الصورة مستوىً من

الانبهار بجمالية المحبوبة.
؟ - الصورة البصريـة:
احتلت الصورة البصرية حيزاً واضحاً في شعر الكُمبت، فأخذ يستعمل ما يحبط به من أشثباء يجلو ها ويقف على أبعادها بوساطة البصر، ومن ثم يعيد المعادلات نأثثر اً وتأثراً وذللك لأن" البصر هو المتلقي الأول لما يمنلك من حساسية للأشياء المحيطة بـه. وقد أصر الكُميت وبخاصة في هانثمياته على تلمس الألوان في النعيير عن فكره وعشقه لآل اليبت (عليهم السلام) متخذاً من اللون الأبيض صورة تشَع بالجو العاطفي والو لاء والحب والنقاء و الطهر ، إذ يقول: إلى اللّفَرْ اليِضِ الذينَ بِحُّهِّهم

وفي صورة أخرى نجده بتمسك بنقاء الصورة البصربة لمدوحبه، يبصر فيهم اليباض، ويلفهم الوقار والرزانة حتى وهم يخوضون غمـار الحرب حيث أمست السماء مغبرة كلون التزاب.
مَسَامِيْحُ بِيْضُ كِرَامُ الجُدُوْدِ
مَرَاجِْحْ في الرَّهَجِ الأصنْهَبِ(")

لقد أخضع هذين اللونين في ابتّاع صوره الشعريّة الني تعكس صدق أحاسيسه المر هفة على الرغم من أنّ اللونين متضادين لكنه أثناع من خلالهما مدى إلمانيانه بمدورحبه. بسهب الكُميت في استنعمال المفردة الدالة على لون النقاء محاولة منه في إضفاء صفة الصفاء
 يوحي بولعه بالحسان فهو لم بطرب شوقا إلى اليبض ولكنه يحمل طربا من نوع آخر إلى أهل
 جدبدة على الثنعر العربيّ وبخاصة في مقدمنه الطللـية("').
 ولا لَعِبَاً مني أنُو الثنَيْبِ بِلعبُ
فعناية الشاعر باللون الأيضض قد نحمل معنى نفسيا يتصل بأخلافية العربي وحبه لللنقاء، إذ أحثل هذا اللون الريادة في بناء الصورة الللونيّة قياسا إلى الألوان الأخرى، فمدورحيه هم سادة يذودون ويحمون إمائهم الحسان مهما طال أمد الحرب عليهم.
سَادَةٍ ذَادةٍ عن الخُرَدِ اليـيــي

ومهما بكن من شيء، فعنابة الثناعر باللون الأيضض تحمل في أعماقها دلالة رمزبي

$$
\begin{aligned}
& \text { زُهُرْ أصحَّاءُ لا حَيْتُهُ }
\end{aligned}
$$

فالبعد الرمزي بعكس معاني متقاربة في إيحاءاءنها النفسبة انجاه ممدوحيه، وزهر في اللغة هو البياض المشرق، في الوقت نفسه يرمز إلى النور والطهر والصفاء، ((نقد ارنذى المؤمنون المسلمون الأو الٌّ ثيابا ييضاء دلالة على الطهارة والصفاء والإلمان))|. ولكنّا قد نجد اللون الأيضض يتماهى مع الأسود للاتُيير عن حالة الحزن الني تنفاعل في ذهن الثناعر جراء المصاب الأي ألم به، فالثشاعر يعنمد على الكناية لتصوير نقاء وصفاء المتتول غدراً(")").


فالغمام هو السحاب الأيضض، أمام هذا اللون الأيضض ما الذي يعنيه اللون اللون الأسود في تجربة الكُميت الثنعريّة وهل يحتل الصدارة في شعره أيضاً وما يرمز إليهة. ولعلّ خيرَ أنموذجِّ
 من خلاله إلى السو اد الذي حل في حياة الناس حيث تراكم الظله، نعييراً عن عمق إحسانسه من
 النجوم الزاهزة من آل الييت (عليهم السلام)

إذا اسْنَحْكَكَتْ ظُلَماءُ أمْرْ نُجُومُها

و هذه الصورة السوداوية استحدث الشاعر سماتها الفنية من طبيعة الحياة السائدة في مجتمعه وأن هذا السواد لن بزول إلاّ بالاهنداء بآل البيت وبخاصـة الحسبن بن علي(عليه السلام)الذي قاد الثورة ضد ظلمة لبل بني أمبة. وَفِيْهُ نجومُ النَّاسِ والمُعْنَّى بِهِم

فالسواد عند الثناعر أرنبط بالظلم الذي ساد في عصره، وقد استعحله الكُميت أيضاً
لللتعبير عن حالثه الثعورية المشبعة بالحزن في دلالثه النفسية المحبطة عن طريق اللون الأسود مستعرضـا ما آلت إليه حياته وتأكيداً لحالة القلق واليأس الني تسربل بها. فاستبدلت بالسوادِ أبيضَ لا لا

فاسنبدلت يعني اللمة صـارت بيضـاء بعدما كانت سوداء، و هنا اعتمد الكميت التضـاد في بناء الصورة فقد صور اللونبن الأسود والأبيض في حالة إحلال بعيدًا عن التضـادبة التي ألفها الذهن بين اللونين، وفي هذا الأسلوب تصوير للبياض المكروه في نظر الثاعر الذي غزا سو اد شعره الذي يفاخر بجماله حتى عاد لم ينفع معه الخضـاب، أن موضو ع الصورة هنا هو الحزن لاشكك في ذلك، وڤد كونت الصورة ثلاثة عناصر يعد الزمن فيها عامل أسـاس والذي أخنفي وراء الصورة بالرغم من أنَّه مكون أساس لها، وبرز عنصرا السواد والبياض في
 الخضاب _ في معالجة ما استحكم عليه الزمن، والثاعر عازف بذللك مستسلم لـ((1) ). أعتتي الكميت بالألوان عناية كبيرة لتتتاسق لديه صورة معبرة عن عو اطف جياشـة اتجاه محبيه؛ فالنثاعر بنفي عن نفسه الطرب إلى أي شيءٍ يلهه عن حبه وو لائه الذي أستمكن من عواطفه، فلا الحمول الثي فارقتّه ولا الامن التي آثار الرماد وما سود حالت بينه وبين عو اطفه اتجاه آل اليبت(عليهم السلام) و ولا حُمولٍ غَدَتْ ولا دِمَنٍ

ثم يقول:
جُرْدٌ جِلادٌ مُعطَّفَاتٌ على
الأقرانِ لا رجعةٌ ولا جلبُ (

تقوله معطفات على القران أي في لونه سواد ويياض، ولم يقتصر الاستعمال على هذين اللونين بل تعدى ذلك إلى اللون الأحمر وأن جاء متأثراً عن اللونين الأيبض والأسود. إذا امست الآفاق حمراً جنوبها
 إذ يصف ثوراً في هذه الصورة الأثبرة في الأدب العربي، دستعملاً الألوان الثالثة ؛ الأبيض الأسود والأحمر وهو في حالة بائسة، مطارداً من فبل الصبياد وكلابه. وتَحْسِبُه ذَا بُرقِع وكأنَّه

فالثور قد تبرقع بأسمال حمر في بياض ويقال برد سود، وتعتدد هذه الصورة الأثبرة في استعمال اللون الذي أعطى للصورة دينامية عالبة حاول من خلالها الثناعر إبراز ممدوحبه بالبهاء وكثرة العطاء فمدوحبه من آل البيت (عليهم السلام)، بما يمتلكون من العلم حديقة خضر اء كثبرة النبت موازنة بقلة العلم عند غبرهم. و إنْ هَاجَ نبت العِلِّ في النَّسِ نَّزلْ


0 - الصورة الذهنيّة:
لابد للباحث وهو يسنقرئ شعر الكُميت للكنف عن صوره وبيان جمالياتها، بُغية الوقوف عند الغرض الذي برمي إلبه في استعماله ألفاظاً محدة المعنى بعبدة المغزى، ومن أجل الوقوف عند حيثيات النص الذي يغمرنا به ؛ لابد من جهـ استخنائي لاسنكشاف مغز اه(ro
امتاز الكميت بمقدرته على استثارة فضول المثلقي من خلال مخاطبة عقلة فبل عاطفنه، وكثير اً ما عمد وبخاصنة في هانشمبانه، أن بثيرِ في صوره الذهنية مخبلة السامع لما تحمل من دلالات نفسبّة وعقليّة خارج ذهنيتّه نتطلب منه جهذاً لاسنتباط معنى الكلمات التي
 إنّ الثناعر قد أدرك بحكم ولائه لآل البيت (عليهم السالام)، أنّ القبائل العربية التّي ناصرت الحكم الأموي أمحنت في غبها من وجهة نظره على أقل نقدبر، كما كانت وراء مـا آلت إليه حال الأمة من ابتعاد عن القيم الإسلاميّة التي نادى بها الإسلام كون الحكم قد تحول إلى نظام وراثي على بد بني أميّة بدعاوى وراثة اللنبي(صلى اله عليه وآله وسلم)، فأخذ الكُمبت يتحدث عن إيمانه الوجداني والفكري متفرداً عن كثبرٍ من شعر اء عصره منز هاً نفسه عن الطموحات الدنيويّة من مال وجاه، يثير هذا الموضوع ليؤجج الناس على بني أمبة و هذا

معيار آخر على أنٌ الإسلام أسس لرؤية جديدة فقد أخذ ((المفهوم السبياسي يشيع شيئًاً فشيبئاً في



و ولا انتتلتْ مِضوينِ منها يُحابرُ
و ولا كانت الأنصار فيها أدلــــــة


وكان لعبد القَّسْ عضوٌ مؤرْ وبُ
ولا غيباً عنها إذا الناس غيبُ
ثم يقول:





 أسماء العديد من القبائل على الرغم من النمايز بينها شائناً و انتماءُ؛ متهها أعداءه أَنّهم يحملون على النبي(صلى الهن عليه وآله وسلم)، فهو يصور عدم مقدرنهم على إثبات ما يقولون وإلاّلا لكانت تريش هي أحق بيراث النبيّ الكريم، وقد اختار الكُيت ألفاظًا تحمل دلالات ذات معنى دفين في رؤبينه للموضوعات التي ينحدث عنها ناركاً الأمر للمثتلقي في استتباط الأحكام

 التنكير الإسلامي، فذهب الشاعر بعيداً في اللفاع عن رؤيته ، فاختار أسلوباً مديزا ا منتاز به عن غيره من شعراء الشيعة لللفاع عن حقهم المسلوب لتفكامل الصورة لديه في إثبات أحقبة

 الاهنية في الاستتجاد بالمعنى المعبر وكذلك مقـرته الثعرية في بناء القصبية فنيا من حيث التصوير والإيقاع الموسيقي ((إنُ العواطف والصور يجب أنْ بنزاوجا ليذوب كلاهها في


1
إن أهم ما بلاحظ على التشييه وبخاصة الأصل فيه هو توافق صفة أو أكثر يين المثبه والمثبه به مما يجعل من الصورة التنتيبية ممكنة عند المتلقي ؛ لانّ الثناعر استطاع التوفيق فيها بين شيئين منتاربين في الصفات، والكميت هو حصبلة وانقعة المعيش فقـ استطاع استحضار صوره التثشيهية الغارقة بالقيم المعوية، الني تنثلها الإنسان العربي واحتئى بها الشعراء في ذلك العصر باستعمال ألفاظ من مثل ،(غيوث، حواضن الأيتام، الكفاة، الأساة الثشفاة، الروايا، البحور، أسد حرب، أبطحيين، أريحيين، مقاويل)، وتلاك الصفات نابعة من
 الألفاظ في هاشُميبنّه الميمية، إذ يقول: والثيُوُثِ الذينَ إنْ أمحلَ النَّا والو لاٍِ الكُفَاٍٍ للأكمر أن طرَّ
 والَّروايَا التّي بها يَحملُ الْنَاس
 فمأؤى حَواضنِ الأيتَامِ يتنتأ بِمجهِ أِ أو تمامِ
 وسُوْقَ اللُطُعاتِ العِّامِ والـــــــــــاءُ من غَليل الأوام جم ذات الرجوم والأعلام ثم يقول: فَهُمُ الأسدُ في الوَغَى لا اللَّلواتي أسدُ حرب غُيو ثُ جدب بهاليـلــلـا

بين خيْسِ العرينِ والأجَامِ
مقاويلُ غبيرُ ما أفدامِ(بَ
وهنا بتضح إنّ التنيبيه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه نأكيداً، ولهذا أطبق عليه جميع
 تتشبيهاته التي اسنقاها من واقعة المعيش، ونراه بكثر من الصيغ المنتّابهة والتي تتو افق مع مكنونانه العاطفية اتجاه مدورحيه( ${ }^{\text {T) }}$.

لم يجنح الكُيت نحو المبالغة لأنّ صوره النتّييهية جاءت تصويراً لما بدور في ذهن
 الاستثرار جراء تبني موقفاً فكرياً مغايراً اُللظام السائد في عصره مما جعل من حيانه عرضه
 فجاءت تتثيهاته نتيبراً عن إحساس الإنسان الخائف الوجل الهنحفز في آنٍ معاً، إذ يقون:

فقـ استعطل التثتييه المفصل، فالتشبه (العزيمة) و المثبه به (سلة النصل)، ووجه الثنبه

 ولكنه أبى إلاّ أنْ يحتظظ بتلك الصورة التي عاشت مع العربي معياراً لشجاعته وعدم خوفه
وقونته(

شبه الكُميت الهموم التي تعابشت معه بؤلثكا العذال الذين يرصدون مو اقفه وتحركانه

يمعن الكُميت في صوره التشثيبية لإبراز حالة الحزن الذي ألم به، وهاجس الخوف والاغتراب، فيمنح صوره ألق النحلق في فضاءات الواقع المعيش، فيصور رغاء الإبل عند

ومن صوره التتبيهية التي ترتبط بالو اقع والتي هي تحمل في آن معاً تصويراً لحال
الشاعر اللططارد، فشبه الناقة بثور الوحش، تجسبداً لحالته:
كأنَّها الناثطط المولع ذو
الـــــيـينة من وحش لينة الثببـ( (؛ )
ץ - الاستعارة:

الاستعارة هي أنْ يذكر المشبه من دون المشبه به كما يقول صاحب المتل
 الكوشاة بالجمال الفني وهي مقارة على منح صوره قارة الالتحام بالواقع من خلال اكتثافه

$$
\begin{aligned}
& \text { الرحيل بصور النساء النغالى الباكيات: } \\
& \text { كأنَّ رغاءهن بكل فـج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { متحينين الفرص لتتددبد الخناق عليه: } \\
& \text { وقفت على أطلالها ونكاترت } \\
& \text { علي همومي فهي تشتبه عغالي( }
\end{aligned}
$$

وهذا ما يراه ابن رشيق في العمدة ((لا ينبغي للشعر أن يكون مغسولا من الحلي فارغاً) (
واستعارات الكُميت دليل على قوة شاعر ينهـ لأنّها اسنعارات تحرك المشاعر ونوقظ أحاسبس المنتلقي، ومن استتار انه الجميلة قوله: وفيهم نجوم الناس والمهنّدى بهم إذ اللبل أمسى وهو بالناس ألبلُ(٪)
فقد استعار الثناعر النجوم ليوحي عما بتركه الضباء من أثنز في النفوس من أمل أمام اللتضاد السرمدي (الظلمة) التي تغني الخوف والجور وفساد الدين. ومن استّعارانه الجميلة التي تصب في ما يحمل من نوجهات: وإنّهم للنَّس فيما ينوبهم
عرى تفة حبث استغللو وحللو (!؛!)

وأصل العروة في اللغة الثجر، تبقى إذا جف الثنجر لتكاتفه فيأكله المال إذا تيّس الشُجر .، وثد استعار ها الشاعر لبني هانثم، ليبان مدى النفاع الناس بهم، فهم غيوث الناس المسافرين حبث استنظلوا وحللوا.
وكذلك من استعار اته الرائعة:
فقل للندى في ظل عياء جونة
يرى الجور عدلا أين لا أين تذهب(")
والكُميت هنا أخفى المشبه على سبيل الاسنتعارة واستعمل المشّبه به (عمياء جونة)،
فقـ حكم على خصوم آل اليبت بالجهل الالي أخذاه ولكنه جاء بقربينة تنل عليه في توله (جونه)
والتّي تغني سوداء هظلمة لا يهنّى بها إلى الرشد. ؛ - الكناية:
تحتل الكناية أهمبة كيبرة في البلاغة وهي منال لا بستطيعه إلآ شعراء قد تمككوا من



جهوده الفنبة في بناء الصورة الشعريَّة مسنعملاً الكنابة في قوله: طربتُ وما شو قا إلى اليّضِ أطربُ

و لا لعباً من أذو الثيبب يلعبُ
(وذو الثشبب) ، كنابة عن الخبرة والتجربة في الحباة، لللك استطاع اللفظ أنْ يؤدي معناه، فهو لم يطرب شوقاُ على الحسان ولكنه طرب إلى أهل الفضائل والثقى الذين بحبهم من أعماقه(() ).

ولعلّ من كنايانه الني تنو افق مع رؤينه الفكريّة وكيف يرى أنَّ الحكم قد تحول إلى ملك فجاء بللظ (المرزبان) والتي تغني (الملك الفارسي) كنابة عن حكم الخلبفة الأموي هشام بن عبد اللملك، إذ يقول:
أم الوحي منبوذ وشد ظهورنا
فيحكم فينا المرزبان المرفل (^؛
ومن كناباته الجميلة التي نفهم من صور ها أبعادًا تحمل مضامين متعديدة لخالفية
الصراع الدائر في نفس الشاعر التواق لرؤية ممدوحبه على راس اللسلطة وهذا الفهم لا لا نستطيع أنْ نق عليه إلآ إذا استطاعت ألفاط الثناعر المنتقاة إيصال المنلقي الني تنور في

ظلده لذلك، فمدورحبه هم:
مقارىء للضيف تحت الظلام موارث للقادح الهتقب( (59)
فالألفار (مقارىء، قادح، دتقب)، كلها استعملت للالالة على كرم مددوحيه، مما توحيه خلفية الصورة للضيف القادم في جنح الظلام. ومهما بكن من شيء، فقد استطاع الكُمبت من خلال صوره أنْ يؤدي مهونه اللتي تحمل وزرها ناريخيا، كما استطاعت صور هوه في آنٍ معاً أنْ


## 

من خلال خوضنا في هذه الدراسة نجد إن الكميت بن زبد الأسدي قد نشأ نشأة علمبة مكنته من الصدارة على شعراء عصره في نميز شعره بالصورة الفنية، فالكميت كان شاعراً عالماً بلغات العرب وألسنتها، وكان من الخطباء اللي أضظهر المقدرة الخطابية واللغوية في
شعره.

أعنمدت الصورة الفنبة لدى الكمبت في شعره على الأغراض البالغبة كالنتيبه والاستعارة والمجاز والكناية، والطباق والجناس والمقابلة، فأخذ يصور الصر اعات والاحداث الثتي صـادفها في حباته، فعملت مقدرنه اللغوبة الى استعمـال الأسلوب النتحيبري عن عواطفه وأفكار في نصوير المعنى والمغزى الذي يسعى الى إيصـاله للمتلقي. مثل الكمبت عقلبة الإنسان العربي العربي عندما أخذ بهتم بيناء القصبدة والنركيز على المعاني التي شد بها الجمهور، وبالاضافة الى تلاحم كلماته فأنه أضفى ذوقاً فنباً في نوضبح المعنى وتأكيده، حيث خلط ابداعاته بالصورة الفنية للسرد الشعري، وأخذ ينوع في نلك الصورة اللتي كانت محببة للجمهور .
والكميت حاله حال باقي شعراء عصره في نصوير المديح، إلا أنه نميز عنهم بالاعتدال في رسم تلك الصورة، فأبتعد عن الغلو والأسراف، فمنهجه في ذلك الصدق هع النفس غبر مبالياً لحكم الأموي آنذاك، وعلى العكس فنجد مديحه كان ذو ڤيمة عندما ركز جل اهتمامه على الناحية الدينبة، فأخذ يصور بو اقعية الدور التاربخي والقيم التي نادى بها النبي
الكريم محمد (صلى الش عليه وآله وسلم)، ومدبحه لآل اليبت (عليهم السلام).

عارض الكميت بناء الصورة الفنية في الشُع على الطريقة النقلبدية التي كانت لدى شعر اء الجاهلية وحتى مخضرمي النـعراء الأمويين الذي كانو ا يبالغون في قصائدهم المدحبة التي كانت نمتل الغلو في مدح السلطة الأموية تارةً من أجل المكاسب، وتارةً اخرى خوفاً من السلطة الحاكمة آنذالك، فالكميت كان من أو ائل المعارضين لذلك في بناء الصورة، فهو لم يصدر مدائحه في آل البيت (عليهم السلام) فقط، بل أخذ يضفي على الصوزة مدح الكمال الإنساني.
تمبزت الصورة لدى الكمبت في الاختلاف على الثعر اء المعاصرين له، ولم يستعمل ثلك الألفاظ التي كانوا بستعملونها شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وحتى الأموي منهم، حيث أنه أخذت الإثارة للمثلقي تطغى على صورنه الفنبة في السرد الثنعري. كما نتو عت الصورة لدى الكميت بين أغراض الهجاء، عندما أخذ يهجو بعض القبائل لمعرفته بالأنساب، فذلك أضفى بريقاً على بناء صورته الهجائية، فأخذت الصورة الهجائبة أيضاً نزيد وضوحاً في تشبيه احداث واقعة الطف التي أستشهد فيها الإمام الحسين بن علي
(عليه السلام) ويرثي الحسين ويمدحه، وبالضد من ذلك يهجو الأمويين الذين اسنباحوا الدماء؛ ومن خلال ذلك نجد الكميت قد نوع صورته الفنبة بين المدح والهجاء، وتصويرها بو اقية ليعطي صورة تزسم الصراع بين فوى الخير وقوى اللشر، وفي نمجبد الأبطال وتصوير محاسنهم، وبالضد من ذللك يهجو الأشر ار ويفضـح جرائمهم.
تتو عت الصورة الفنية في السرد الثعري لدى الكمبت، فأخذت تشكل ليس فقط المعنى الو اقعي، بل كان يعطي الصورة الانفعالبة في تصوير الأحزان معتمداً على ثقافته الواسعة ومخيلته في اللفاذ اللى عواطف المتلقي عندما اخذ يصور انفعاله العاطفي. وكانت لعواطف الكمبت أثنر في رسم صورة المر أن، فكانت صورنه الفنبة في الشعر تجاه المر أة تتميز بالنقاوة. ومن الصور الفنية في السرد الثنعري لدى الكميت، الصورة البصرية الثي مبزتها الألوان للتفريق بين الخبر ممثل باللون الأبيض، والشر بالألوان، فجعل من نتاج ذللك الصورة الذهنية من خلال مخاطبة المتلقي عن طريق عقله قبل قلبه، فيثبر في مخيلة السامع الدلالات اللفسية والعقلية عندما ينقل الكلمات من معناها الحسي الى الذهني.

1 ) يظظر: الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسن، الأغاني، ج"ا، دار الكتب الالعلمية، طّ، بيروت،
 r r ( ؛ ) المصدر نفسده، ( (
o ) ينظر : الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر ، البيان والتبيين، جا، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، (د.ت)، ص0 ؛. 4 ) ينظر : أبن قتيبة، أبو محمد عبد الشه بن مسلم، المعارف، تحقيق: ثروت عكاثثة، (د.م)، القاهرة، 1979، ص.0ヶV
( ) ي ينظر : المرزباني، أبا عبيد الله محمد بن عمر ان، الموشح، تحفيق: محمد علي البجاوي، مطبعة نهضد

^ ) ينظر : الحموي، شهاب الدين أبّي عبد الله ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء، جا، تحقيق: غحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،


- • عباس عبيد اللساعدي، الصورة الفنية في شعر الككيت بن زيد الأسدي، مجلة أهل البيت، العدد (£)،
جامعة أهل البيت، كربلاء، . . . .



؛( ) ينظر : عباس عبيد اللساعدي، المصدر السابق، ص٪،
1 1 ) ) ينظر : عبنر : عبيد النساعدي، المصدر السابق، صه.
4 (1) ) المصدر نفسده، ص٪.




(Y. ينظر : عباس عبيد الساعدي، المصدر السابق، ص٪).

( Y Y ب ب Y



Y Y ) ينظر : عباس عبيد الساعدي، المصدر السابق، ص9.

( YV ينظر : الزبيدي: محب الاين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الو اسطي، تاج العروس من جو اهر القاموس، تحفيق: علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، (د.ت)، مادة صور. (「^) ينظر : الفيروز آبادي: مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إيز اهيم بن عمر الثشير ازي







r



 V Y Y 199V
^٪ ) سورة سبأ، الآيتين (• (-1 (1).


- • ) ينظر : شارف مزاري، مستويات السرد الإعجازي، در اسة من منشورات اتحاد الكتاب العزب، دمشق، . . 10 (...)









- 0 0 ينظر : عبد المجيد زراقط، دراسات في النتراث الأدبي، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1991، ص10.10
(0 (0) ينظر : شو شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي في العصر الإسلامي، دار المعارف، طج1، القاهرة، 1990، ص10 (r.

$$
\begin{aligned}
& \text { 00 (0 ينظر : علي نجيب عطوي، الكميت بن زيد الأسدي، دار الأضواء، بيروت، 19A入1، ص191. }
\end{aligned}
$$

( ينظر : علي نجيب عطوي، المصدر السابق، ص1910 (ov
ז

$$
\begin{aligned}
& \text { Y } 10 \text { ) ينظر : عباس عبي الساعدي، المصدر السابق، ص10. }
\end{aligned}
$$

1 1 ) ينظر : داود سلوم، شرح هانشميات الككيت بن زيد الأسدي، تفسير : أبي رياش احمد بن إير اهيم القيسي،
(V.
( VY (

> (V4 ) ينظر : عباس عبيد الساعدي، المصدر السابق، ص.Y. ( ينظر : محمد نبيل طريفي، ديو ان الكيت، صY (VY
(V9 ) ينظر : عباس عبيد الساعدي، المصدر السابق، صY (V)

(Ir.





 ، 19AV ( YV ( YV صQO.


 .19 19 (1)





















## المصادر والمراجع

1. الأغاني ، ابو الفرج علي بن الحسن الاصفهاني ، ج"ا ، دار الكتب العلمية ، طץ ،
ييروت ، r99ام.
r. البُّى الاسلوبية في النصنّ الشُعري ، راثند بن حد بن هاشل الحسيني ، دار الحكمة ،
لنـن ، צ . . .
r. البيان والثييين ، ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ، ج1 ، نحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيزوت ، (د.ت).
؛. المعارث ، أبو محمد عبد الشه بن مسلم بن فتيبة ، نحقيق: ثروت عكاثشه ، (د.م) ، القاهرة

$$
\text { ، } 979 \text {. }
$$

 ج. السرد العربي القيم (الانواع والوظائف والبنيات) ، ابراهيم صحراوي ، الارار العربية للالعوم ناشرون ، بيروت ، r.. r.

入. الصورة الفنبة في شعر الككيت بن زبد الأسدي ، عباس عبيد الساعدي ، مجلة أهل اليبت
العد (گ) ، جامعة أهل اليتٌ ، كربلاء ، . . .
9. الصورة الفنية في شعر مسلم بن الولبد ، عبد الشا التطاوي ، دار التقافة لللنشز والثوزيع ،

$$
\text { القاهرة ، } 997 \text { ام. }
$$

- ( ا. الكميت بن زيد الاسدي ، علي نجيب عطوي ، دار الأضواء ، ييروت ، 9 9 ام 1 ام. (1. القاموس المحيط ، الفيروز آبادي : مجد الاين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن
 r Y. الموشح ، أبا عبيد الشه محمد بن عمران المرزباني ، نحقيق: محمد علي البجاوي، مطبعة
نهضة مصر ، (د.ت).

٪ا.نأج العروس من جواهر القاموس ، الزبيبي : محب الاين أبي فيض السبد محمد مرتضى الحسيني الواسطي ، نحقيق: علي شيري ، دار الفكر للطباعة والنشر والثنوزيع ،
بيروت ، (د.ت).

؛ ( . تاريخ الادب العربي في العصر الاسلامي ، شوقي ضبي ، دار المعارف، طـ ، القاهرة

1. نأويل النصَّ الشعري ، محمد صابر عيبد ، عالم الكتب الحديث، الاردن ، • 1 بام.

7 ال.دراسات ونماذج من مذاهب الشعر ونقده ، محمد غنيمي هلال ، دار النهضـة العزبية ،
بيروت ، سَو ام.

، دراسات في الثزاث الادبي ، عبد المجبد زراقط ، الغدبر للطباعة والنشر والتوزيع.IV بيزوت ، 991م.

 العلمي ، دار الكتاب العربي ، طب ، بيروت ، 99 ا 9 ، 1 ،
.Y.شرح هاشنمبات الكميت بن زبد الاسدي ، داود سلوم ، تفسبر : أبي رباش أحمد بن ابر اهيم القبسي ، عالم الكتاب ، بيروت ، ع 9 ام.
اY.في الثشعر الاسلادي والاموي ، عبد القادر قط ، دار النهضة العريبة ، بيزوت ، .م19NV
Y Y.Y. مستويات السرد الاعجازي ، شارف مزاري ، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1 1.
ץץ. ـمعجم مقاييس اللغة ، ابن زكريا : أبو الحسن احمد بن فارس ، اعتتى به محمد عوض وفاطمة دحد ، دار إحباء التزاث العربي ، بيروت ، (د.ت).
צ Y. معجم لمصطلحات البلاغبة وتطور ها ، أحمد مطلوب ، جץ ، المجمع العلمي العر اقي ، بغداد ، 9VA
OY. معجم الادباء ، شهاب الاين أبي عبد الله باقوت بن عبد الشا الحموي ، ج ال، تحفيق: غسان عباس ، دار الغرب الاسلاهي ، بيزوت ، سّو ام ام.

