التصق الشعر بطبيعة الإنسان وفطرته، إذ منحه الله خاصية النطق وميزة الكالام عن باقي المخلوقات، وذلك بإيداع ملكة حب الجمال بداخله؛ ما جعله ينجذب بطبعه الروحي إلى أسمى تشكيلات الجمال بناء وأرقاها إعرابا. فكان من ثمة الشعر هو سيّد الفنون، والحقل الأقدر على شدّ الأرواح وأسر القلوب فالروح الإنسانية تُكبر الشعر وتذعن لسلطانه وتستجيب لتأثيراته بطواعيته لأنها على مرّ الزمن

وبكام التطور الذي عرفته البشرية، نجد أن لكل حضارة ميزة تطبعها، تصوغ من خلالما إبداعها، وتتمايز قيم التراث الإنساني اعتبارا
 حاجته من الوجد بالإنشاء والغناء والتجسيد، وإذا كانت البيئة قد حافظت على بعض قيمها الإبداعية من خلال ترسها الإليا النسبي على

 ومن المؤكد أن دخول الاستعمار قد وجد البيئة الجزائرية تتوفر على مراكز وطيدة تأثنل لما من العادات والأعراف الأدبية مالا تنكر أهميتها، المانـ،
 لا ختتلف عنها في أي وطن عربي أو في أي عصر أدبي، فهي تنزع إلى دين واحد، وتتعاقب على ميراث واحد، ونظرا للانعطاط الذي

 من الوجود الاستيطاني، وترسيخ طابع الخضارة الغربية، من عادات وتقاليد ومصادرة لكل ماهو أصيل، وعربي وتطبيق سياسة التقسيمات
 شثمال افريقيا.
2. الأمير عبد القادر :

الأمير عبد القادر الجزائري هو شاعر وكاتب وفيلسوف، اشتهر بمقاومته ضد الاحتلال الفرنسي ورفضه المطلق لوجود الاستعمار على أرض وطنه، يعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز للمقاومة الجزائرية ضد الاضطهاد الماد الفرنسي، حيث قادئ قاد جيش أفريقيا خمسة عشر عاماً خلال غزو فرنسا للجزائر . ولد الأمير عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى يوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب سنة ألف ومائتين واثنتين وعشرين الموافق لليوم السادس والعشرين من سبتمبر "أيلول" سنة ألف وثمانمائة وسبع (23 من رجب 1222 هـ -26 من سبتمبر سنة 1807م)، مولده كان غريي مدينة "معسكر" بجزائر الغرب في قرية أختطها جده مصطفى أوائل القرن الثالث عشر هجري باسم "القيطنة"1 تويف في مساء الجمعة التاسع عشر من رجب سنة ألف وثلاثثائة الموافق ليوم الرابع والعشرين من مايو "آيار" سنة ألف وثمانمائة وثلاث وث大انين (19 رجب سنة 1900هـ -24 من مايو سنة 1883 م) كانت وفاته بداره "دمر" ثم نقل منها صباحا إلى" دمشق" ليجاوز
 - من خلال هذا التقديع رأينا أن الأمير رجل سياسة وفكر، وري وحرب، فما علا علاقته بالقريض وفنونه؟، وما دور شعر الأمير في مساره

 الجهل و الإنصياع ؟ - و كيف كان للإقناع دور كبير في شعر الأمير و مدى تأتيره في نغوس المتلقين؟

# م 122 <br> 2.2 - في المعاجه: 

- المخيلة، بفتح الميم، السحابة و جمعها متخايل، و قد يقال للسحاب المالُ، فإذا أرادو أن السماء قد تغيّمت قالوا قد أخالت، فهي
 برقت، فإذا وقع المطر ذهب اسم التخّيل . أ - يقول ابن السكيت :خيلت السماء للمطر وما أحسن غيلتها وخالها أي خالاتتها للمطر، وقد أخيلْتُ السّحابة وأخياتها إذا رأتيها غيخلة للمطرّ، والسّحابة المختالة، كالمِخيلة :قال كئير بن المزود: كالأمعات في الكفاف المختال ب - يقول ابن الأثير :المخيلة موضع الحيل وهو الظّن كالطنّة وهي السحابة المليفة بالمطر، قال وييوز أن تكون مسماه بلمخيلة التي هي مصدر كالغسية من الحسب.





أي يشّبه ه و وخيّل إليه كذا

 قال الشاعر:
فلست بنازلِ إلاَّ ألمتٌ ت برَحلي، أو خَيالثُها،الكَذُوبُ

وقيل : إنّا أنت على إرادة المرأة . والخيالُ والخيالة : الشخص والطّيّف، ورأيت خياله وخيالته أي شخصه وطلعته من ذلك. 5 3. مفهوم الإقناع :

13 في المعاجهي
أ - الجوهري : جاء في معجم الصّحاح للجوهري أنّ الإقناع من مادة قنع و تعني القنوع : السؤال والتنلّل في المسألة، و قد قنع بالفتح يَنْعُ قُنوعًا
قال الشمّاخ



قال لبيد :

## بلعالم فضيلـة

2.3 شعر الأمير:
. إن للشعر العيق قضاياه و خلفيّاته و مرموزاته ،فقارئ شعر الأمير عبد القادر لا يجد نفسه يخترق بكارا تصنعها الأسطورة أو يمبوب







 السّحر و الدّهشة ، كان قاصرا عن وظيفته. 9 جلد هنا إثارة إلى تداخل تضية الأمير الأساسية في الحياة مع الكلمة التي صورها شعرا، ومزجها عن طريق المخيال، والأسطورة، فأصبحت القصيدة هي المتنفس الوحيد ليرة الشاعر . ومن المؤّدّد أنّ تصائد الأمير عبد القادر تتماس مع الأسطورة و تتأهّل لها الرمزيّة و لا يستيبنها إلّا من يدرك الكيفية المناسبة التي تقرأ بكا هذه القصائد.

فجميع قصائد الديوان نص واحد، و لا بد أن تكون بجربة الشّاعر متنا واحدا عنوانه هو بحربة العمر التي عاشها ذلك الشاعر و اعترك جها. 10
و لهذا فإنّ أشعار الأمير عبد القادر مي تشكيل مفرد ،و منظومة متواشجة لأنها ارتبطت جميعا بذات مغردة و بتجربة و معمار شعوري فريد، و إن ترادفت طبقاته و اختلفت ملابساثاثا، صدى للأطوار المختلفة التي عرنتها حياة الأمير، وهنا يظهر التفرد، والتميّز لدى الأمير بالنسبة لمعاصريه. لقد أفلح الأمير فِ فيئ مواقف من الترقب و الانتظار النيّي من خالا إجادته عمملية التحويع العاطني و التهويع الوجداني، فاستطاع


 التشفير، وقد أشار الدكتور عشراتي في أكثر من موضع إلى هذه الخاصية في شعر الأمير التي تبوأت الصدارة في عصره لدرجة أنه سبق

إرهاصات التجديد في شعره:
جلجها في بضض من القصائد التي قد تبدو دخيلة على ثقافة عصر الأمير، من حيث أساليبها البيانية، و صيغها الشعرية و مضامينها
 يدفع بالقراء والسامعين إلى الاستنكار بل إلى الرفض أحيانا لأن جل هذه الصور الذدنية يطنى عليها التضاد و التقابل، ولا يقرأ كئيرو إلا في خانة ما يصطلح عليه بالوحدة النفسية .

وقد نصادف وفي هذه الصور المبلبلة ذات الطابع الذهني ما يتعسر فهمه عند القراء العادين، ومنه ما لا يستطيع إدراك مضامين
 بالتأويلات الموضوعية و الاجتهادات المضنية أو بالافتراضات المنطقية و الاحتمالات الذكية بييث نرى أن الأمير حاول بهذه القصائد أن يتعد عن ثقافة جيله قدر الإمكان، بل نراه قصد عن وعي إثبات قدرته التأملية الذهنية و الفكرية و الفلسفية - ليكشف لنا لانـا عن مهاراته في التفاعل مع الصور الجردة التي في كثير من الأحيان قد تعجز العقل العادي عن ترجتها إلى الواقع، من حيث أخها تحمل تعقيدات لغوية و معنوية بل فكرية و فلسفية. 11 مثل ما يكشف مطلع القصيدة العينية

|  |
| :---: |
|  |
| ا |
|  |
|  |
|  |
|  |

أَيَا حِيرَّيَي و مَا النّذِي أَصْنَعْ



فَإنْ كُنْـُتُ غيْرا أَنَا مُشْــرِكْ

وَ أَيُّ تسْمِيّــةٍ لـِي ظَاهِـرٌ
نرى من خلال هذه الأبيات دلالات صورها الرمزية تدفع ببعض القارئين أو السامعين إلى الاستغراب فهي تحمل في ثناياها جملة من التناقض البيّن مع قوة شخصيّه، حيث تنتهي بالأمير الحيرة إلى الأسئلة غريبة عن ثقافة بيئة العهد العثماني، بما تحمله من عناصر ذهنية قد لا توجد لما أجوبة عند البشر العاديين و لا عند غيرهم من العلماء و الفلاسغة و أضرابمم من المفكرين نعني ضغط فضوله الفلسني
 و إقناعه و لذلك نرى بأن التجديد في شعر الأمير عبد القادر تغيير داخلي شبيه بالذي ظهر في نظم شعراء الاتحاه الوجدالي في الحديث، الذي تُول فيه فن الشعر من الصنعة و تسجيل الأحداث الرميمية و نقل الأخبار العادية، إلى بتسيد ما يشغل بال الـ النفس
 صور جديدة عن التقليد، تعكس استجابته لوحي شاعريته المتجدد ذالك التجديد الفكري، الذي يكشف فيه الشعراء عن سمة نفسية

 القيم الفكرية فحسب على حد رأي سامية الدريدي و إنا يعتمد أيضا على جملة من القيم كابجردة التي تكون محل اتفاق من قبل قومه يلتزمون بتطبيقها أو على الأقل يكرصون على احترامها فهذه القيم تختلف من بجتمع إلى أخر و تتباين من بيئة إلى أحرى. 14
 الاحتجاج لرأي أو فكرة أو موقف فإن أرادوا مدحا جمعوها في الممدوح و احتجوا بها لمكانته و رفعه قدره و من ثـثمة برو بها فعا فعل المدح ذاته، فالمدح مشروط موجة ينأى عن العفوية ويسموا عن الصدفة و الاتفاق.
ما يبدوا واضحا جليا إذا تأملنا قصيدة للأمير عبد القادر بعنوان بإثبات صفة الصدق لديه مح يؤكد كرمه و بطشه في آن واحد. 15

## بلعالم فضيلـة

و أَبْذَلُ يَوم الـرَوِع نَفْسًــا كَرِيَــةً
وَعَنى سَلي جَيْشَ الفِرَنْسِيسْ تَعْلَمِيْ

ويؤكد هيبته و شجاعته أمام العدو. فالشاعر الشجاع الصنديد، الفارس العنيد، الذي كثيرا ما افتخر بقوميته في أيام الجهاد، مثل ما
توحي به صور البيت.

$$
\text { و مَا تَبْقَـى السَّمَــاءُ و لَا الجِبَــالُ } 17
$$

وَرِثْنَـا سُـــؤْدُداً لِلْعَرَبِ يبْقَـــــى

الشاعر وجد نفسه مضطرا إلى التحول لزعيم متقاعد، بل لشاعر وجداين محايد، يشكوا همومه وبلواه إلى الدهر ،ويـن إلى ماضي الشهرة والفخر، ويكثر من البكاء والضجر، وأحيانا يستسلم لأمر ربه، و يستجيب لقضائه و قدره، وقد يهرب من هذا أو ذاك، و يلجأ إلى عالم التفلسف والتأمل والتبصر، مثله مثل شعراء المهاجر فالدهر هذه القوة المدمرة التي أرقت الشعراء وأقضت مضاجعهم، هو سبب تحول الأشياء وتبدلا و انقضاء أيام السعادة و توليها، فإذا كانت الغاية التي يسعى إليها الإنسان هي تحقيق ما يصبوا إليه متجنبا - ما أمكن - غدر الزمان و جبروته كانت الوسيلة إلى ذالك التأني و نبذ العجلة ما استطاع و إلى ذلك سبيلا، فالشاعر هنا يحتج لضعف الإنسان أو بالأحرى لضعفه في مواجهة الدهر أو الشيخوخة و يكنّ لأيام شبابه وقوته.

فني خطابه هذا يُتج و يكنى عن هذا الوصال العلمي المسكر بالخمر و يفيض في وصف أثرها الحسي و الروحي، فهي معتقة متوازنة مقدسة العطاء باقية التأثير مختلفة عن سائر كؤوس الخمر و أكواب المعرفة، و ليس لها برد وليس لها حرّ مع أها ، أو لأها:


فهذا يسمى إن صح التعبير بالإقناع الذاتي الذي يحبب و يشرق في خواطره هذه المواظبة الدراسية و التوارث العرفاني في مرحلة بعد مرحلة دون انقطاع عن طلب العلم و إيتائه:

$$
\text { بِه كـــُ عِلْــم كُل حِيْن لَـــــــهُ دَوْر } 20
$$

هِيَ العِلْمُ كلُ العِلْم، وَ الَمَزَزُ النّذِي

ومن صفات شيخه العلمية والخلقية العطاء و الصفح و تصديق الظاهر للباطن وسلامة الصدر، وطالقة الوجه بالنور والبشر والذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين، والزهد فيها يقطع عن الله، أو يشغل الناس بعضهم عن رعاية وماية وعبة البعض، وإرادة الإصلاح بالحرص على الوسيلة المثلى ألا وهي الجهاد و هذا فيما نراه أقوى الحجاج الخطابي موجه من أجل غاية محددة هي إقرار العدل و هداية الخلق وهو أيضا - حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأن النبي هو الذي يورث العلماء هذا الميراث، و الله ختار يفعل ما يشاء فلماذا التعجب من نصيب الشيخ في هذا الميراث النبوي و الله واسع عليم. كما رأينا في الأبيات السابقة من بتديد في شعر الأمير فقد نلاحظ أيضا بواكير المثقف التقدمي على تفعيل آليات ثقافة جيله، و أقبل بشجاعة في تفعيلها مساسا بالعقيدة الإسلامية و أصالة ثقافتها، و ذلك في مقطوعة ذكية يمكن اعتبارها ترردا بما يعتقد غيره من رجال الدين المافظين، فيقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { فَالْ التَذَلِي جَنْبٌ و لاَ التَنَلِي ظُهْرُ } 18 \\
& \text { فَرَاشِي فِيهَـا حَشُوهْ الهـَـَّمَّ وَ الظَّنَّى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عَلى إِنَهَها فِيْ السِلْمِ أغْلَى مِنْ الغَالِي } \\
& \text { بِـَأَنَ منَـايَاهُمْ بسَيْفِـيْ وَ عِسَالِلـيْ . } 16
\end{aligned}
$$

أَقُولُ أَنَا وَ هَلْ هُنَا غَيرُ مَنْ أَنَــا

ومْنْ شَـاءَ تَوْرَاةً وَ مَنْ شَاءَ إِنِْيـالًا


ومنْ شَـاءْ خُلَـــوةً يَكُنُ بِاءِ خَاليًا

والذي نعنيه بالتجديد في شعر الأمير عبد القادر لا يمس بشكل القصيدة التقليدي، وإنما المقصود منه_ التجديد لغتوى القضايا الفكرية داخل النسيج الفني الذي ميز بعضا من شعره الغزلي و غيره من الذي يتحكم فيه العناصر أخرى، لا صلة لما با بالصنعة و التككلف، ولا

 نفسه، وأن يصادق هو في نفوس سامعيه. 22 و تفرض عليه الانسياق المطلق وراء النفس معرفة علَّهُ يجد تغسيرا لما يصول و يجول في خاطره، و من تساؤلات غامضة ليستقر حاله، و يهدأ باله فيغعل ذلك في قوله:
 دق الأمير بالأخذ في فلسفتها باب التجديد بقوة، وذلك ما يكشفه تناص إيليا أبي ماضي معنى و لغظا في قوله:

 المباشر لقاصرات الطرف من حور العين بالجنة و لا تغيب عن صورة أثر الترائب و النحور فئ جدة الحياة و متعها و استمرارها و و عمارها

فلا قاصرات الطرف تثنى ولا القصر

$$
\begin{aligned}
& \text { أجديد أم قديع أنا في هـذا الوجـود } \\
& \text { هل أن أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أنى أنـا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و هل أنا ذاَ هيْتِ، وهَل أنا ذا حا حِّ } 23
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فَمَا زِلْتُ فِي أَنَا وَلُوهَــا وَ حَيرانِــا } \\
& \text { فَمْن شَّاءَ قُرْرَآنـاً ومْن شَاء فُرْمُقَانًا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ومنْ شَاء أَصْنَامًا و منْ شَاء أَوْنَاْنَاًِ }
\end{aligned}
$$

## بلعالم فضيلـة

هجرنا لما الأحباب و الصحب كلهـم
فهذا الانسياب الموسيقي و التذكر العاطفي و الاستدعاء الوجداني يعني في تذوق الشعر و نقده أنه في درجة التوهج الانفعالي. ويعود إلى خصائص غزله، فيقسم لنفسه نصيبا من الاعتزاز بالنفس و بالعلم و ينوب فيها عن السعي للقاء الشيخ هدهدة الطيف، فهنا الخيال حاضرا من خلال طيف الشيخ، و إغراؤه بالسري ليلا غير هياب و لا وجل بعلد وند أن ولت: 26
 ليالـي صدود و انتطاع و جفـــــوة

وكانت لياليه قبله ظلاما حالكا لا يضوئه جنم، ولا يرقأ له فيها جفن و لا يطيب مهجع، فهو كما اعتاد حليف الأسى و السهاد مشوك الفتاد.

و قول الشاعر:

##  

فهل أنا موجود، و هل أنا معــــوم
وهل أنا في قيد، و هل أنا مطلـــق
 أرزائه معتمدا الرابط الحجاجي لرفعة النفس و عزتّا و استدلالا على إصرارها على بلوغ ما ترنو إليه رغم ما نجده من عراقلى الاقيل، ئؤكد قوله:

$$
\text { أنا مطلق لا تطلبـو الدهر لي قيـدا مالي من حد فلا تبغو لي حـــــا. } 28
$$

مثلا: الوصف في شعر الأمير هواية و إحساس فني تغذيه الموهبة الفطرية و يوجهه الخيال الخالق، يتمايز بالدقة المكانية، و بجمال الطبيعة الكونية، التي تخضع لـتمية الحركة الزمانية و تغيرها المفاجئ و منها قوله:
أوجلــت في روضة قد راق منظرهــا بــــل لـون جميـل شيـق عطـــر

تستشـف نسيمـا طـــاب منتشقــا

فهذه الأبيات فيها من الجاذية ما يرفع بلمتلقين إلى الاستجابة لضغوط غرائز الفصول الجمالي، و إشباعها من مناظر الصور الطبيعية،
 لزيارتا في الواقع الذي نسجه خياله الخالق. والحجاج باعتماده على القيم الكونية، يعني استدعاء الخير و الحق و الجمال و التاذها مراجع في الكالام، و خلفيات المات إليها يستنا


 فاستند في هذا على المناجاة و الاشتياق و الحنين و قسوة البعد عن الحبيب يقول في فراقك نار



فقلـت و ما الشـوق يرميـك بالجـــ؟

أقول لمبوب تخلـف مـن بعـــــي

وقلـت أرى المسكيـن عذبـه النوى
وساءك ما قد نلت من شدة الجوى

$$
\begin{align*}
& \text { بســـاط الرمل به الحصباء كالـدرر } \\
& \text { يزيد في الروح لا يسري علنـــنـر . } 29
\end{align*}
$$

فهذه الأبيات كما نلاحظ تنفي معه كل قدرة على المقاومة و ردع النفس عن الموى و تحل معه الحبيبة في قلب الشاعر إلاهة تأمر و تنهي تحي وتيت تعطي و تمنع. و قوله أيضا في مسلوب الرقاد


ألا قـــل للتـي سلبـــت فـــؤادي
تركـت الصبــا ملتهبــا حشــــــاه
و مالي في اللذائـــن من نصيـب

وعلى هذا النحو نرى أن الشعراء إذا وصفو المرأة تغنوا في ذلك و حشد لما جملة من الصفات تخاطب كل الحواس و تمنعها و تأخذ القلوب و العقول تأسرها معتمدين في أغلب الأوقات على بيئتهم منها يستقون صورهم و يستمدون تشان ابيبيهم فإذا بالمرأة عندهم جمال حض يسمو به الشاعر أحيانا كثيرة إلى حد يتحول معه إلى ضرب من السحر المقترن بالغموض و الفتنة فلا ييد له الشاعر تغسيرا و لا تسعفه الطبيعة بصورة تختزله او تعبر عنه. فهل يبقى لبعض أي اعتراض؟، وهل يعلك أي امرئ بعدا هذا الجمال المطلق الساحر الأخاذ أن يبني حجاجا مضاداء؟ و خيال واسع. فالشاعر في هذا المال يعتمد على إقناع النفس و إقناع الآخرين بأنه لا يملك لنفسه خيارا فهي سحر لا يايبد له رقية. يقول الأمير:
لما منطـق حلوبـه سحـر بابـــــل

## 左 3

إنّ اعتراف الأمير عبد القادر بتحوله إلى الرؤية العرفانية لا يتضمن فقط إقراره بكونه بات يفك الشفرة من خلال ذهنية التعامل مع الرمز و المرموز، و لكنه يتضمن أيضا القول بأنه أضحى يكتب نصوصه بذات الذهنية التيا التي ميزت ذهنية و رؤية أهل العرفان، أي أنّه صار يكتب بروح التشفير و الترميز و الإغماض الدّاعي إلى الحيرة و القلق. فعرفانيته جعلته يتحول بخطابه عن تلك النظرة المعهودة القائمة
 المنظار الذي يلقط به العارف الأشياء ليس هو ذاك المنظار المترسخ الّذي يتدوال به الناس أفكارهم و يعبرون عن مشاعرهم ،و يعيّنون أشياءهم بل هو منظار تلوّن بلمعرفة الفوق -عقليّة ،فصار من ثمة يعطي للمشهودات قيما أخرى غير ما يراها الناس بها. إذ التعيين
 يتشابه تماما مع الأديب، فكما أنّ للأديب و الشاعر بالخصوص - لغته التي تنأى به عن اللغة المعجمية ،الاجتماعية، إلذ تعاطيه للمعاني
 بينه وبين اللغة الوضعية مسافة، فلذلك نجد لغته تسمى الأششياء بألفاظ تخرج عن حدّ المواضعة الدلالية العمومية. 36

$$
\begin{aligned}
& \text { رخيم الحواشي و هو أمضى من الخال } \\
& 34
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و نار الجــوى بين الجـوارح في وقــد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { دموعي خضوعي قد أبان الذي عندي } 31
\end{aligned}
$$

> غريق أسير السقـم مكلوم الحشـــا
> غريق حـريـــق هـــل بثــــل ذا ؟
> حنين أنينـي زفرتــي و مضرتــي

شَّل الرّمز واجهة توصيلية ثابتة في تراث الأمير، ليس فقط فِ مدونته الشعرية و لكن حتى في ما كتب نثرا.



 37
جهلهم و ضعفهم.
منها قوله :



 الشعرية ، و الني يُعل القارئ ينظر إلى النص وإلى مكوناته الحطاييةوالترييية على أفها جغرافية رموز وسيمياء، وليست بجرد تواضعات لغوية متساوقة ومغردات متضادة ومترادفة. لقد ربط بن العري - أحد الأسلاف الروحيين للأمير - الرمز بالتشييه والكناية والإيعاز، فالرمز واقعة شُورية إخغائية تومئ بالقصد ولا تصرح - منها قوله:

هؤى المِحِبِّ لَدى الهبوبِ حيثُ ثوَى

الخُلوةُ والأقداح ،والأباريق :'ترمز إلى المعاين صوفية صرفة. 40



فالإحساس بجمال الرسم والموسيقى - مثلا - لا بد أن يتتبعه إحساس ما بلمعنى الذي توحي به الألوان و الظلال في الرسم، أو الأصوات والأنغام في الموسيقى إلا أصبحت ضربا من البعث لا طائل من ورائه. 41


 المعطيات ويركب من شتات العناصر شيئا جديدا مبتكرا، لا يصل خيال العامة الناس إلى مثله وإن كانوا يعرفون من قبل هذ هنه الأشتات المفرقة من العناصر، ولكن خيالمم كمم على أن يصوغوا في النهاية من هذه العناصر المبعثرة المتغرقة شيئا منظما مبتكرا فالتخييل هو
 حيث نرى استعمال خيال في الشعر الأمير بمعنى الشيء المدرك في غيابه ، وخاصة في المقاطع الغزلية، إذ يشير الخيال إلى طيف المبوبة منها قوله:

$$
\begin{aligned}
& \text { فَقَلبي جَريحٌ و التُّمُوعُ سَجَّسَـالْ } \\
& \text { بِدْـْـوَاي بَلْ ذاَ غِرَّةٌ و ضِـَالَّلْ } \\
& \text { فَالَ تُعْجَبُوا إنْ فِيلِ :فِيهِ خَيـالْ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 42 \text { وَ أَرْجُو المُيَى بَلْ قَدْ أَقُولُ أَنَـَالِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وَلَو قُلتُ :دَمعِي قَد مَاَلَكتُ فَكَاذِبٌ }
\end{aligned}
$$

هاته الأبيات قالما الأمير عبد القادر مناجيا زوجته فهو يرى طيفها بالمنام و هذا الحيال دلالة على فعل التذكري ناتج عن حال الرغبة في العبوبة و ما نراه من خلال هاته الأبيات كيف ظل الشاعر يلح على هذا الطيف الخيال حتى يقنع نغسه باستحضاره فيقنعها و يهـائها و هذا ما يكاد يستدعيه حقيقة في نفسه، فالخطاب الحجاجي هنا قوي و متين و إقناع الذات بهذا الفعل التخييلي قد يؤدي أو بالأحرى له تأثير في نفس المتلقي و إقناعه و جعله في الصورة والإحساس بها فـا



حَلِّلي خَيَامَ بَنِي الكِرِآم وخَبرِي



مَاذَا يَضُـر أَحِبَتِي لَو أَرْسَلُــوا
يد العدو.
فالأبيات تبين صدق الشاعر و مدى تأثره هماته المأساة فالأمير خاض هذه التجربة كما هو معروف و عاش ويلات الحرب و و قساوتا فقد كان قائدا شجاعا و ذكيا و له علاقة و وطيدة بكنوده، فبهذا الرابط الحجاجي يدفع بالمانتلقين والقراء بالتأثر و الاقتتناع و صدق العاطفة له دور فعال هذذا التأثر، كما لا تخلو هاته الأبيات من التخييل فطيف المنام دلالات على هذا التخيل و تمنيه لاستحضاره في نفسه أي الشاعر. فالملاحظ هنا أن هناك ليله تطاول عليه ما يمعله حزينا،ومن خلال هذا يرجوا أو يتمنى استحضار طيف أحبته الذين فارقوه من أجل هدوء النفس و مواساتحا و الاستئناس بها

## بلعالم فضيلة

التركيب في اللغة عموما يكتسي أهمية قسوى، فبدون القدرة على صياغته بشكل جيّد لا يستقيم الكالام أصلا، ولا تتضح المعاين التي


 الإطار نفسه أو حول المعنى ذاته،" ترى الأسلوبية أنّ الكاتب( أو الشاعر طبعا) لا يتسنى له الإفصاح عن حسّه ولا عن تصوّره للوجود إلا انطالاق من تركيب الأدوات اللغوية تركييا يضضي إلى إبراز الصورة المنشودة والانفعالات المقصودة". والشاعر غالبا ما يلجأ إلى اختيار طرق وأساليب تركيبية معيّنة قد يكون لها الأثر الفعّال في تحديد خصوصية نصّه، وتيّزه عن غيره من النصوص، كما أنه قد يلجأ إلى بعض الانخرافات أو الانزياحات التركيبية من قبيل التقديع والتأخير والحذف وغيريها

 التعبير عن المعاني والدلالات التي يريد توصيلها إلى القارئ. ونخلص إلى أنّ شعر الأمير عبد القادر مستمدة من الصدق و التلقائية و التوهج الثقاني، و حضور عرائس الشعر الفاتنة إلا أن يكون القتال شخصا حاضرا ساعة نظم الشعر.

 بطريقة مناسبة و مساعدة على تعقيق الأهداف المرغوب فيها، عن طريق عملية معينة، فالتأثر هو إرادة ترسيخ أو تغيير أفكار مكتسبة من خلال عملية التأثير و بهذا يكون التأثير مرادفا للإقناع.

## 4.

$$
23 \text { - الديوان(ز .ص)، ص323. }
$$


الفكر العري، ييروت،1988، ص95.


$$
\text { 26 - أدبه ، مرجع سابق، ص165. } 167 .
$$

27- برونو إينين عبد القادر الجزائري، مصدر سابق، ص16، 28-27 العري دحو، ديوان الأمير عبد القادر، ص119.

$$
29 \text { ـ الديوان (ن.خ)، ص66. }
$$

30
2لههجرة، مربع سابق، ص271.

$$
31 \text { - الديوان،ط3،مصدر سابق، ص60. }
$$

32 - العري دحو، المع، تحيقيق،شرح و تقديع، ديوان الشاعر الأمير عبد القادر
الجزائري،ط3،1807 -1883، ص57.


سابق،ص63.

35 - عشراتي سليمان، الأمير عبد القـادر العرفاني، رصـد لتجربة الإسراء فئ أقاليم الروح، دار القدس العريي للنشر و التوزيع، الإبداع القانوين،1232 2011،ص39. 36 - لمرجع نسس،،ص40.ص40.
 38 38 العريد دحو، ديوان الأمير عبد القادر الجزائري، ص42. 54.

$$
39 \text { - المصدر نغسه، ص54-55. }
$$

$$
40 \text { - الديوان(ع -د)ن ص116. }
$$

41 - عبد الممبد قاوي، جبلة الأداب و الللغات، جلة دولية عكمة تصدر عن كلية الأداب و الللـنات بِامعـة الأغواط/الجزائر العـدد13، مـارس 2014، ص112.

الجزائري،مصدر سابق ، ص60.

43 - ديوان الأمير عبد القادر، غتقيق زكريا صيام، مؤسسة الجزائرية للطباعة،
الجزائر،1986.،ص250
 أدبه، مرجع سابق ، ص15 2 - أبو الفضـل جمـال الـدين ابـن منظور لسـان العـرب جـلـد الثـامن (حـرف
 325-324
3 - المرجع نسه ص 324 . 324. 4 - سورة طه، الآية 66. 5 - ابن منظور ،لسان العرب،المرجع السابق . ص 66 . 324. 6 - 6 ـورة النجم الآية 68 . 7- إمساعيل بن ماد الجوهري ، تانج اللغة وصحاح العربية ،ادار العلم بيروت ،



 دار الطبع للنشـر و التوزـع، الإبــداع التــنوي،1229-2011 ، 121 ،58.

 منشورات مؤسسة الأمير عبد القادر،ط2، شركة دار الأمة، الجزائر ، 2001 --114.
12 - ديوان الأمير عبد القادر، تعقيق زكريا صيام، مصدر سابق، ص231. 13 ـ عبد التادر القط، الانجاه الوجـانين يف الشعر العريي المعاصر، ط2، دار النهضة العربية،ص395.
14 ـ سامية الدريدي،الحجانج في الشعر العري القديه، ص300. 15 - العري دحو، ديوان الشاعر الأمير عبد القادر الجزائري،ص49.

$$
16 \text { - المصدر نسس،، ص49. }
$$

17 - لالصدر نسس، ص46.

$$
18 \text { - الديوان(ز.ص)، ص318. }
$$

$$
19 \text { - المصدر نفسه، ص328. }
$$

$$
20 \text { ـ المصر نفسه، ص335. }
$$

21 - بـرونو إيكن: عبد القادر الجزائري، ترجة المهندس مبسيل خوري،ط2، دار
الطباءة و الشر و التوزيع، ص16.
 الجزائر،1994،ص231.

