ص296-284
المججلد:07 العلدد: 02(2022)
تجليـات الآخر في شعر أبي الحسن علي الحصري القيرواني(420هـ-488هـ)
TheManifestations of theOther in thePoetry of Abi Al-Hassan Ali Al-Hussari Al-Qayrawani $(420 \mathrm{H}-488 \mathrm{H})$

شــاوي أسماء<br>جامعتّ الجلفتّ (الجزائر)<br>a.chaoui@univ-djeffa.dz

| الملخص: | معلومات المقال |
| :---: | :---: |
| تهدف هلذه الدراستّ إلى استكناه موقف الأنا من الآخر من خلال الكشف دور عن شبكت من العالاقات والتي كان لها دوا دوافعها وأثرها في توجيـه شعر علي الحصري <br> القيرواني وتعلد موضوعاته وتنوع صيغه الخطابيـت الحـي <br> لقد أظهر الحصري الضرير موقفه من الآخر على تعلد أشكا ولىاله وصوره من خلال <br>  من وجهت نظرها، لأنه لا وجود لالأنا بمعزل عن الآخر ولا وجود لالآخر دون الأنا والتفاعل يبقي دائما قائما بينههما. | تاريخ الارسال: <br> 2020 اك 202 <br> تاريخ القبول: <br> 10 جانفي2022 <br> الكالمات المفتاحيتي: <br> لج <br> $\checkmark$ علي الحصري القيرواني <br> ا الشعر المغربي القديه |
| A bstract : | A rticle info |
| This study aims to investigate the oneself's position tow ards the other by revealing a set of relationships that had their motives and impacts in directing Ali AI-H ossari AlQayrawani's poetry, the multiplicity of its topics, and the diversity of its discursive structures. <br> Al-H ossari the blind has show $n$ his position tow ards the other in spite of his several forms and images through a poetic experience that has its own motives. Talking about the other is a talk about the self from its own point of view, because there is no oneself in isolation from the other and there is no other without the oneself and the interaction alw ays remains betw een them | Received  <br> A ccepted 0 ctober 2021  <br>  10 J anuary 2022 <br> Keywords: <br> $\checkmark M$ anifestations of the Other <br> $\checkmark$ AliAl-H ossari AI. Qayraw ani <br> $\checkmark$ ancient $M$ aghribi poetry |

.... إِذا قُلتُ هَذا صاحِبٌ قَد رَضيتُهُ
, مقدمة:

وَقَرَّت بِهِ العَيْنانِ بُدِّلُتُ آخَرا
بتتمع أغلب المعاجم والقواميس على أن كلمة آخر
والتي حروفها الثلاثة الخركة بالألف الممدودة أولا والخاء المفتوحة تعني الغيرية (غير الذات). ب - اصطلاحا!

الآخر هو "أي واحد خختلف دينياً أو عرقياً أو ثقافياً، يمكن أن يكون الآخر بل هو في الواقع آخر بكل ما يعنيه الاصطلاح، وبالتالي يمكنه أن يؤثر ويغعل ويلعب دوراً، فيمكنه أن يكون صديقاً أو عدواً مناقضاً أو ماثالاً قابلاً للنفي والقبول، جنة أو
جحيم" (العودات، 2010، صفحة 20).

يعد الآخر مقوم أساسي من مقومات الذات فهي لا تتعرف على ذاتا إلا من خلال الآخر وبناء على ذلك ثختلف صورة الآخر من شخص إلى آخر باختلاف الأنا التي تكسبه ميزات اجتماعية وفكرية ونفسية ....

قد يكون الآخر فردا أو جماعة وكذلك الأمر بالنسبة للذات غير أنه لا وجود للذات من دون آخر والعلاقة بينهما تتعدد صورها وأشكالها بقدر المنفعة والمضرة بين الآنا والآخر لأنه "ليس في استطاعة الإنسان أن يكبس نفسه في قمقم، فإن قطب الأنا لا يستطيع أن يعيش إلا في علاقته بقطب الغير حقا إن المرء يولد بمفرده ويموت بمفرده ولكنه لا يكيا إلا مع الآخرين وبالآخرين وللآخرين" (إبراهيم، (د ت)، صفحة 153)، لأن واقع الحياة يفرض ذلك. 2 - الآخر - المرأة:

تشكل المرأة عور أساسي عند الشعراء على مر العصور الأدبية حيث تعكس أغلب القصائد صورة المرأة في أعين الشعراء ومن شعراء الطوائف الذين سلكوا مذهب العفة في شعرهم الشاعر الكفيف الخصري (أبو الحسين، 2005، صفحة 150)، الذي نظم ديوان المعشرات في نسيب امرأة واحد، تقوم أغلب قصائد هذا الديوان على ثلاثة محاور كبرى

موضوع الآخر من الموضوعات التي اهتمت هما الدراسات النفسية والاجتماعية، ولم ينل حظه بالاهتمام في الشعر العربي القديع -حسب اطالاعنا - إلا في بعض الدراسات التي تطرقت إلى علاقة العرب بالأمم الأخرى، في هذا المقال أردنا أن نسلط الضوء على مفهوم الآخر وموقف الأنا منه عند الشاعر علي الخصري القيرواين الضرير وذلك للمنزلة التي حظي بها الشاعر بين شعراء الأدب العربي القدير والمكانة الأدبية التي تيز جها شعره، فهل الأنا عند الحصري لا تكتمل إلا بالآخر؟ ثم كيف استحضر الشاعر الحصري القيوواني الآخر في شعره رغم تعدد أشكاله وصوره؟ ولإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدنا المنهج النفسي في قراءة النصوص الشعرية وتحليلها وأثناء متابعة أثر العلاقات في العملية الإبداعية.

1 - مفهوم الآخر:
أ أ لغةّ
وردت كلمة "الآخر" في الكثير من المعاجم والقواميس اللغوية ففي "السان العرب" وردت كلمة "الآخر" بعنى: أحد الشيئين وهو اسم على أفعل، والآخر بععنى غير، كقولك رجل آلئ آخر وثوب آخر، وأصله أفعل من التأنّر، فلما اجتمعت هزنتان في حرف واحد استثقلَّا فأبدلت الثانية ألفا لسكوتا وانفتاح الأولى قبلها، وتصغير" آ خر" أُويخر، والجمع آخرون، ويقال هذا آخر وهذه أخرى في التذكير والتأنيث" (ابن منظور، (د ت)، الصفحات 12 -13)، أما في "مقياس اللغنا" فيرى أمد بن فارس أن الآخر: أحد الشيئين وهو اسم على أفعل، والأنثى أخرى" (بن فارس، 1999، صفحة 123), في البداية وردت كلمة "آخر" بمعنى التأخر ثم صار بعمنى المغايرة كما ورد عند الزبيدي في قوله "الآخر بمعنى غير وأصله أفعل من أَخَرَ، أي تأخر فمعناه أشد تأخر، ثم صار بكعنى المغاير"
(الـسين، 1965، هفحة 31).
والآخر من جنس الذات، بععنى"غير" كما في قول أمرئ القيس [من الطويل] (امرؤ القيس، 1958، صفحة 22)

... تَبُبُّ رِياحُ المِسكِ مِن نَفَحاتِ
فَما إِستَشَقْتها الشيبُ إِلّا وَشَنَّتِ
تَراءَت لِحَيني في المنامِ فَأَطفَأَت ...
بِزْورَهِا نار الموَى حينَ شَبَّبِّ

طَرِبتُ كَأَنِّي قَد دَعَوتُ وَبَّبَتِ
استعمل الشاعر في أسلوب التعبير عن الآخر ضمير
الغائب، فبعد غياب الحبية استحضر ذكراها الحصري دون ذكر المهها بتوظيف وسائط مثل الرياح، المنام وكنتيجة للغياب تشتعل نار الموى لتأتي رياح المسك التي استنشقها الشاعر فأطفئت نار فراق الحبيبة، في هذه العالاقة مثل الآخر (الحبيبة) برمز الخلاص من العذاب رمز السعادة والمودة.

في علاقته مع الآخر حبيبا استعمل الشاعر أسلوبين،
الأسلوب الأول الخصر في توجيه الخطاب إلى الآخر الخبيب،
أما الأسلوب الثاني فهو الحديث عن الحبيب الغائب فما هي طبيعة هذا الخطاب وما هي موضوعاته وهل تؤثر موضوعاته على العالاقة بين الأنا والآخر؟
عُرف عن الشعراء العميان حب النساء " العميان
أكثر الناس نكاحا" (الصفدي، 1911، صفحة 21)، تحدث
 العميان"، والشاعر الأعمى دائما ما يرى نغسه ختلفا عن بقية الناس هذا الاختلاف ولد لديه الاحساس الدائم بالخوف من الآخرين ومن ثم يظل دائم الحاجة إلى من يكترس به من أذاهم وذلك ما وجده في الحبيبة، يقول الخصري [من الطويلـة (الحصري القيرواين، 1963، صفحة 214).


يعيش الحصري حالة انفصال عن الآخر (المرأة) الذي تربطه معه علاقة حب يقول [من الطويل] (الحصري القيرواين،

رغم الحضور الرمزي للآخر إلا أنه خفف من حدة حزن وشوق الشاعر

1963، صer، 212).

أَصابَت نُؤادي أَسْهُمُ اللَحطِ إِذ رمت ... فَلَلَّهُ فَتلى
الأَعْيُِنِ الشُهَهَاءُ

يناطب الخصري الآخر (المرأة) بضمير مذكر من باب
العمومية، قد يكون هنا الآخر حقيقيا أو وهما من نستج يخيلة الشاعر (أتأمري، إليك، فلو ذقت لعذرتني ....)، هذا الآخر

 أصسح الحب عنده يساوي الابتلاء، المعانة والحرمان (المبتلى، العزاء، الموت، الشقاء ...).
موانع العشق "تحمي الانتقار وتحول دوننا ودون
إشباءه حتى لا نتمكن أبدا من أن غتـلك، أو نكون منـون مبعدين دائما عما هو قريب منا مبوئين دائما إلى الغربة" (بن سامامة،

2003، صفحة 424).


ذلك الهب والاحزام الذي قدمه لما يقول [من السريع] (الحصري القيرواني، 1963، صفحة 341).




بعد أن كان الشاعر في علاقة حب مع الآخر (المبية) يتمنى وصالما أصيح في علاقة كره ونفور فهو يتمنى فراقها وابتعادها
عنه أكثر حتى بلد (قِنط) .

رغم تصرفات الـيبية ألبسها الشاءر صورة المثالية فهو الذي
يدللها ويتجاوز عن بعض تصرفاتحا الجارحة يقول [من الطويل]
(الخري التيرواني، 1963، صفحة 396).

إِذا كُنتَ خِلواً فاعذر الصَبَّ فِّ المَّوى ... فَما المِتَلى
وَالمسترَرِحُح سَواءُ
 عَازئ

العاثِشْينَ شَقَاءُ

كَيَْ يَشْاءُ

وَالُْؤُوهُ هَباءُ
 بَيَنْهُ وَأَساءُ

تصور الشاعر المرأة ممزا للخلاص من الوحدة والخزن
فتوجه الى النسيب لمواجهة غياب الزوجة التي خانته بعد كل

لا يتتأ الخطاب ينساب بضمير الغائب غير أنه موجه
إلى زوجته أم غنى التي أحبها وهام بوصفها والتي خديته مع بربري وفرت إلى بلد تنس بالجزائر.
يستعمل الشاءر فِّ توجيهه للخطاب صيغة الماضي
 ستفعله (قوى الروم والقبط) هي في المستقبل ستخونه مع غيره من الروم وق.ط.

رغم كل العطاء الذي قدمه الخصري للحفاظ على زوجته إلا أها خائنة وفرطت به وبابنهما من أجل علاقة جسدية (باعتك


لا يكتمل وجودها إلا من خلال الآخر فالمديث عن الآخر عند الشاعر جزء من حديثه ونظرته إلى ذاته وهي " صلة لا اختيار للشاءر فيها, فحوادث خاصة به توحي إليه بما قوى, ولكل ظرف من ظروف تلك الحياة نتائجه في شعر الشاعر, يأتي إليه ويلهمه من حيث لا يشعر, وهكذا يكون الشعر صورة للنفس" (سويف، 1959، صفحة 332)، وصورة للآخر ومن بين هذه الظروف التي مر بها الخصري موت ابنه "عبد في "علاقاتنا مع الآخرين أي بحاوز ومشروع للتحرر منها ولا بد وأن يمر بجذه العلاقة مع إمكانيات فشل هنا هذا التجاوز الاور ، ولذلك فنحن لا نقدر على بتاوز الآخر مهما كان الأمر" (حرب، 1994، صفحة 31). هذا ما نلتمسه في فترات توتر العلاقة بين الأنا والآخر والتي يتولد عنها الانفصال إما المباشر أو بالتدريج.

3 - الآخر والولد: الغني" يقول في فقدانه [من البسيط] (الخصري القيرواين، 1963، صفحة 289). جعل الخصري شعره مرآة عاكسة لمعاناته فقصائده بثابة "فضاء شعري يعاد فيه إنتاج أنا الشاعر أي سيرته الذاتية, من خلال أنا المتكلم" (إنماعيل، 2006، صفحة 69), والتي
وَكَأس ثكالٍ عَلى رِيّ شَرِبتُ هِها ... فَرُحتُ مِنها بِتَمريصٍ وَتَريثِ
عِندي مِنَ الدَهرِ ما عَنُهُم شغلتُ بِد ... وَالصِلُّ لَيسَ يُيبالي بَالُفَافيثِ
تَؤُين الخَلَفُ الزاكي وَعِشتُ كَمَا ... تَرضى العِدا عَيشَ مَكروبٍ وَمَكروثِ
حَتّ أَعَافَ شَراباً لَستُ أَمزجُهُ ... بِعبركَي وَطَعاماً غَيرُ مَغُلُوثِ
وَكُنتُ في جَنَّةٍ حفَّت جَوانِبُها ... بالزرعِ وَالنَخلِل وَالَأَعْابِ وَالتوثِ
فَأَصبَحَت يَوَمَ أَودى وَهيَ خاوِيَةٌ ... جَرداءُ مِن كُلِّلٌ مَغروسٍ وَعَروثِ

الذات تعيش حالة موت معنوي ناتج عن شدة المعاناة
والانكسار، هذا الاحساس أفقد الشاعر الاحساس بالحياة
فتحول واقعه إلى فراغ.

لا ينظر الشاعر إلى موضوع الموت مستقلا بل مرتبطا
بعبثية الوجود فالموت سرق ابنه دون أن يقوى على حمايته
(جنيدي، 2012، صفحة 128).


يقول المصري [نن الرمل] (الدصري التُروانِي)
1963، صضحة 411):
لا أبالي بعد أن فارقته ... بغراب البين إن قيل نعق

لا أحب النسل بعد ابني ولا ... تطمع الحسناء مني بالعشق
حرم الشاعر على نفسه الزواج والتمتع بالأسرة بعد
فراق ابنه، بموته لا بد من توقف دورة الحياة (النسل)، هو لا يستسلم للقدر الذي سلب ابنه بل يتحداه بالبقاء وحيدا حتى لا يجد القدر ما يسلبه منه مرة أخرى.

في كل مرة يعود الحصري الضرير للحديث عن الموت
حتى ييين للمتلقي شدة وجعه وبؤسه بفقدان الآخر الذي كان يمثل الوجود، هذا الاصرار في توظيف معجم الحزن يوحي بعمق المعاناة" فالشاعر عندما يكرر وحدة معجمية بنفس الألفاظ أو بلفظ قريب منها، فإنه يقصد الإلحاح والتأكيد على عنصر دلالي (...)، ويعزز هنه الفكرة أن التكرار يتأثر دائما بالهواجس والأحاسيس الأساسية التي تدمن الحضور فيز البنية النفسية (طالب، 2000، صفحة 177).

$$
\begin{aligned}
& \text { الأنا } \\
& \text { يقول الحصري [من الججت] (الحصري القيرواين، 1963، الصفحات } 325 \text {-326): } \\
& \text { اذهَب لَكَ الهُّ جارُ ... وَجَنَّةُ المُلُدِ دارُ } \\
& \text { إذهَب بُكُسنِ عَزائي ... فَلَيسَ عَنكَ إِصْطِبارُ } \\
& \text { حَالالُ صَبري حَرامٌ ... وَسِرُّ ثَكلي جهارُ } \\
& \text { هَيهاتَ كَيفَ أواري ... ما البَرِدُ مِنهُ أوارُر } \\
& \text { يا قُرَّةَ العَينِ ما لي ... . حَّتّ أَراكَ قَرارُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لا مَرحَباً بَياتي ... ماتَ الكِرامُ الحيارُ }
\end{aligned}
$$

تحليات الآخر في شعر أبي الحسن علي الحسري القيرواتي(420هـ-488هـ)

الذاتي داخل النص ويظهر بضمير المتكلم و المخاطب والغائب، إنه بجموعة الضمائر التي تنشد الوحدة فيما بينها لتشكل في هاية الأمر مفهوما كليا عاما للأنا الشعرية داخل النص وعلى ذلك يصبح لكل نص شعري أناه الشعرية التي تتحدد من خلال تفاعل تلك الضمائر داخل النص، وعن طريق شبكة العلاقات النحوية المتعلقة بفعل الأنا وبوقعها" (الحداد، 2009، صفحة194)

تنقد الذات ذاتا بغقدان الآخر (لا مرحبا بيايت)، يخاطب الشاعر الآخر (الابن) وكأنه ماثل أمامه أو أنه يخاطب نفسه على مسبيل التنبيه إلى موضوع الكلام، هذا الخُطاب جاء بصاء بصيغة الأمر (اذهب) والنداء (يا قرة) وهما يتنسبان مع طبيعة الخاء الخطاب فالشاعر يفصح عن مشاعره الحزينة لابنه لا يكتفي بذلك بل بل يرفض الرضى بالقدر لأنه منعه من البقاء رفقة سنده في الحياة، الأنا الشعرية، تثثلت الأنا الشعرية في النص الشعري في "ذلك الضمير الشعري الذي تول في النص الشعري ليحقق الوعي


في رثائه الشاعر ديوانا كاملا سماه "اقتراح القريح واجتراح
يقول الخصري [من الخفيف] (الخصري القيوواني، الجريح".
غير أن الحصري الضرير ينتبه لأخطائه باللجوء إلى
كان عبد الغني للعين نورا ... ولقلبي هدى وللعيش طيبا تعاليم الدين الإسلامي يقول من [من الخفيف] (الخريف الحري ابنه ملم يكن بجرد ابن بتمعهم علاقة الابن والأب بلم بل القيرواين، 1963، صفحة 401): هو عين الشاعر على العالم الخارجي (المرئي) واهتداء الفؤاد نظم سأَلني الناسُ ما دَهاهُ وَلم ... أرعـفَ حَتّى كَأَفَّهُ دُمِغـا أَستَغفِرُ اللَّ كَيفَ قُلتُ لم ... بَعضُ الأعادي عَلى الحبيبِ بَغى أِّى

وَلَو هَدى اللّ قلتُ إِذ سَأَكْوا .... سِسنوهُ تَمَّتْ وَرِزقهُ فَرْغا الحَمــُ لِّهِ لا شَريـكَ لَهُ ... بـبإِذنِهِ كُـلّ حَيَّة لدغـا

يصرح الشاعر بضعفه أمام مقدرة الخالق فموت ابنه بسبب الرعاف سببه الأجل ويستغفر به ويحمده على مصابه. الرضا التام بتضاء اللهـــــــــ تقبل فقدان الأخر (الاين)


لقد خفف اللجوء إلى تعاليم الدين الإسلامي من معاناة الشاعر
... بَنو عَصرنِا إِلّا أَقَلّ بَقِيَّةٍ إِذا إِنَقَدوا كَالدِرَهِمَ المتزيزّيِْ
يأس الشاعر من وجود الأصدقاء في عصره المزري ولعل ذلك لا يرتبط بأوضاع العصر فقط وإنما بنغسية الشاعر " فالحصري على غرار العميان كان وحشي الغريزة ووحشية الغريزة نزعة سلبية تسيطر على نفوس جميع العميان" (الفيفي، 1996، 196 صفحة 167) يقول عنه ابن بسام(ت542ه) " كان ضيق العطن، مشهور اللسن يتلفت إلى المجاء تلفت الظمآن إلى الماء" (ابن بسام، 1979، صفحة 192) . ما زاد من حزن الحصري شماتة الأعداء فبعد موت ابنه أغلق باب بيته أمام المعزين ثلاثة أيام خشية أن يروه باكيا وللأسف صادف يوم دفنه يوم الاحتفال بعيد الأضحى فقال: [من

بعد أن كان الشاعر يرفض فكرة الانفصال عن ابنه ها هو ينصاع أمام قدر الله عز وجل ويتقبل مصير ابنه بكل حكمة، - الآخر الحاسد!

لم يستطع الشاعر التكيف مع ميطه وتقبل الآخرين" وتتجلى ظاهرة عدم التكيف، كما يسميها علماء النفس في التركيز الزائد في الجد حول الذات حينما لا تنسجم النفس مع ذاهّا، أو مع محيطها الاجتماعي وفي عدم الاستقرار العاطفي، والعصبية وكثرة القلق" (الفيفي، 1996، صفحة 163)، هذا الإحساس ليس وليد بيئة جديدة(الأندلس) وإنا وليد حالة نفسية نابتة عن عاهة العمى والاحساس بالنقص "فطبيعة الجتمع الذي كان يكيا فيه، وردود أفعاله السلبية بتاه الأعمى، التي جذرت في نفسه الإحساس بفداحة المصاب وعمقت في ذهنه فكرة الاختلاف عن الآخرين" (الفيفي، 1996، صفحة (163 يقول الخصري القيرواين [من الطويل] (الخصري القيرواين، 1963، صفحة409):

$$
\begin{aligned}
& \text { هَل عادَةُ المبثتناقِ لَيلَةَ عيدهِ ... وَصَباحِهِ إِلّا بُكاً وَرَسيسُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وحين خانته زوجته قال: [من الطويل] (الحصري القيرواين، 1963، صفحة 107) }
\end{aligned}
$$

لا يتوقع الخصري الضرير من الآخرين إلا نظرة التشفي والانتقاص ولذلك نجده يسارع إلى تفادي الاتصال معهم من
 يقول [من الوافر] (الحصري القيرواني، 1963، صفحة

عند التمعن في هذا البيت يتبين لنا العلاقة بين الأنا والآخر وهي علاقة كره وبغض ترقى إلى الإلغاء.وحتى ابنه "عبد الغني" ما كان ليموت لولا أعين الحساد حسب اعتقاده يقول [من المديد] (الخصري القيرواني، 1963، الصفحات 308 :(309

نَبا بَصَري فَنابَ القَلبُ عَنهُ ... وَبِتُّ بِه أَلُُ وَلا أَلَيحُ




$$
\begin{aligned}
& \text { سوادُ العين زاد سوادَ قلبي ... لِجتمععا على فْهْمِ الأمورِ }
\end{aligned}
$$

ينكر الشاعر معاناته نتيجة عاهة العمى فهي نعمة عليه لا نقمة ومثل هذه الظاهرة موجودة في الشعر العريي القديى، فالذات الشاعرة تتنقل من بوتقة الانكسار والظلام والحزن إلى مرحلة ابراز القوة.


الجتمع عدوا للشاعر لأنه فقد سنده في الحياة بقيت الأنا (الشاعر) بعيدة عن الآخر متخذة لغة الرفض فهي ترفض المصالحة معهم أو حتى إمكانية اللقاء بـم يقول الشاء الشاعر [من الخفيف] (الخصري القيرواين، 1963، الصفحات 334 تخلو من الإشارة إلى عدو أو حسود فبعد وفاة ابنه صار كل 335 3ال


المالقي"(ت528ه) الذي رفض الصلاة على جنازة ابنه "عبد الغني" فوصفه "بالفقيه المشعود" يقول [من الطويل] (الحصري

القيرواين، 1963، صفحة 315): رغم أن الآخر فقيه إلا أنه مشعوذ هذا الوصف زاد من دلالة حدة كره الشاعر للآخر بسبب فعلته الشنيعة التي مل يقدم عليها غيره من المسلمين.

بعد وصف الشاعر أعداءه بالشامتين وصفهم كذلك بالأعداء وغيرها من التسميات المنبوذة ومن بين خصومه من
 سعىى النورُ حَولي نَعشُهُ وَعِداتهُ ... تَقُولُ زَكا مَن كانَ مَشهَلُهُهُ كَا
وَصَلّى عَلَيهِ المسسلِمونَ بِأَسرِهِم ... وَقاضي التقى إِلّا الفَقية المششعوذا

كما وصف الشاعر الآخرين بالأفاعي يقول [من الطيل] (الحصري القيرواني، 1963، صفحة 394): لِيَبِكِ عَلَيكِ وَليندُب غَرِيبٌ ... يعلُّ أَباهُ غُربَتَهُ مَضاضا

يُكابِدُ عيشَهُ بَينَ الأَفاعي ... وَيَصبِر كُلَّما أَلم العِضاضا


بعد أن أُبعد الشاعر عن مكان ألفته وعن أهله بدأت مأساة على الأغلب فقد الشاعر والدته قبل ولادته فهو تحدث فقط
 الأولى في توديعه لقبر والده قبل الرحيل إلى الأندلس والث والثانية في إحدى مرثياته لابنه "عبد الغني" يقول [من الطويل] (الخصري مباشرة أو بصفة بما هو عليه من صفات دنيئة. 5 - الآخر شخصيات أخرى:
القيرواني، 1963، صفحة 129):




خاطب الشاعر الآخر باسمه "ابي" مباشرة في بداية الأبيات ثم أخذ يصفه بأوصاف تحدد مكانىته بالنسبة إليه ومدى حبه وحزنه عليه، فالأب بالنسبة لشاعر ضرير مثل الحصري يمثل عينه على العالم المرئي وسنده في الحياة بفقدانه فقد الشاعر صلته بالعالم الخارجي فتحطمت نفسيته لأن الآخر كان يمثل الوجود بالنسبة إي.


رحَلْتُ وهَا هُنا مَتْوى الحبيبِ ... فمن يَبْكِيكَ يا قبْرُ الغَرِبِ

يخاطب الشاءر الآخر بسميات ختلفة (الديبب، ب - الممدوحون:

مدح الحصري الملوك والأمراء والفقهاء والأدباء والقضاة يقول علي الخصري التيرواين الضرير فيُ مدح "أبو المطرف الشعبي"(ت497هـ) أحد أشهر علماء الأندلس [من
(المتقارب] (اخصري القيرواني، 1963، صفحة 121): (الغريب) فبعد أن فقد الحصري الاتصال بالآخر (الوالد) (رحلت) ها هو ياول أن يبقي ذكرى والده في قلبه بأخذ حغنة من تراب قبره، هو - الشاعر - لا يستطيع أن يراه أو يسمعه أو يلمسه فليكتفي بشم رائحة تراب قبره لإحداث نوع نوع من التواصل الروحي بينه وبين الآخر فرائتنه أطيب من كل

$$
\begin{aligned}
& \text { تَلكني ومنى ملكهُ ... فحسبُ مَعْاليهِ أَنَّا رَقيقُ }
\end{aligned}
$$

وقد أرسل الشاعر قصيدة مدحية من طنجة إلى الشيخين: "أبو الططرف الشعبي، وأبو مروان بن حسدون "هنا الأخير أحد تاميذ الشيخ الأول [من الطويل] (الحصري القيرواني، 1963، صفحة123): في جوارهما (سئمت حياتي والمقام بطنجة) لما في ذلك من أنس وراحة وشفاء من المرض والمم (هداية عميان وبرء مراض). الاتصال بالآخر= الراحة، الأنس، الشفاء من الجهل،
السعادة، الحياة، الهداية...

الذات تحاول الاحتواء والتعايش مع الآخر لأهنا لا تتكون بكعزل عن الآخر يقول الفيلسوف "كارل ياسبرز ": (أنا لا أكون شيئا حين أكون موجودا برد وجود وأنا باعتباري ذاتي

لا يخاطب الشاعر الآخر (الفتيه أبو المطرف الشبعي)
بابمه وإنا بكلمة "صديق" والتي تحيل على طبيعة العالقة بينهما، لا يكتفي بذذه الكلمة بل يتابع وصفه بأوصاف ميميدة





 يوجه الشاعر خطابه إلى شخصين: " النقيه أبو المطروف الشعبي وأبو مروان بن حسدون", حيث يصرح برغته

الشاعر في العادة يصف الآخر لأخلاقه وصفاته غير أن الشاعر اكتشف عكس ما وصف به بعض الشخصيات فصرح بندمه على ذلك يقول [من الطويل] (الحصري القيرواين، 1963، صفحة 407):

أكون مستقلا، ولكنني لا أكفي نفسي ولا أكتفي بآنيتي إلا بششاركتي العالم الذي أتحرك فيه" (صلاح، 2003، صفحة 99) وني فصورة الذات مرآة لصورة الآخر أو العكس، وجود "أنا' دون وجود آخر، واستخدام أي منهما يستدعي صورة الآخر، فصورتنا عن ذواتنا لا تتكون بمعزل عن صورة الآخر لدينا" (النويخ، 2009، صفحة 9).

وَّمَّيت بِإِمِ الحرّ عَبداً مَدَحتهُ ... فَقُلتُ كَريع الجِدّ وَهوَ ابِنُ مقرفِ



فيها الشاعر ديوانا كاملا بعنوان "اقتراح القريح
واجتراح الجريح".

لا علاقة الشاعر مع الآخر الحاسد سادها الكره والتشاؤم، وعدم التقبل، فالأنا دائما في مواجهة الآخر
ويف كل موضع تتغير الأساليب.

لا
القيرواين مازال شعره بحاجة للتعمق في الدراسة مثلا
نتتزح توظيف المناهج النقدية المعاصرة في تحليل نصوصه الشعرية الكلاسيكية والتي لاحد لما لما من التنوع والثراء.

علاقة الأنا بالآخر مثل هذه المواقف أساسها المصلحة والظروف فهي لا تقوم عن عاطفة صادقة، لكن الذات أبت في هذا السياق الشعري أن تتنازل عن مبادئها وصرحت بخطئها في تصوراها عن الآخر وهي الأن تعيش حالة ندم ونفور من الآخر المزيف، فموقف الأنا من الآخر ليس ثابتا بل مرتبطا بلمقام وقابل للتغيير بتغير الظروف. الخاتمة! وصلنا قي هاية هذه الدراسة إلى ما يلي:

لاّه الشاعر ينظم شعره عن بتربة شعرية لها دوافعها
الخناصة نو الآخر.

لا لا وجود للأنا بمعزل عن الآخر ولا وجود للآخر دون
الأنا وإن اختلفا فالتفاعل ييقى قائما بينهما.
لا لالحميث عن الآخر هو حديث عن الذات نفسها من
وجهة نظرها.

لا
خيانتها ويْ ابنه"عبد الغني".
لا للم للمرأة تأثير واضح في حياة الشاعر ففي ظل الوفاق مثلا يصبح الارتباط بينهما معادلا للوجود ورمزا للحياة.
علاقة الشاعر مع ابنه "عبد الغني" المتوفن كانت أصدق وأصفى لحظات العلاقة وأكثرها حزنا وقد نظم

- عباس يوسف الحداد. (2009). الأنا في الشعر الصوفي ابن الفارض أنموذجا (ط2). سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع.
عبد الله المغامري الفيفي. (1996). الصورة البصرية عند الشعراء العميان "دراسة نقدية في الخيال والإبداع " (ط1). السعودية: النادي الأدبي بالرياض.
- عز الدين إسماعيل. (2006). كل الطرق تؤدي إلى

الشعر (ط1). لبنان: الدار العربية للموسوعات.
علي بن بسام الشنتريني ابن بسام. (1979) الناني النخيرة في معاسن أهل الجزيرة. تح إحسان عباس. (ابجلد 1). (ط1).لبيا،تونس: الدار العربية للكتاب.
عمر عمد طالب. (2000). عزف على وتر النص "دراسة في تحليل النصوص الشعريّا". دمشق: اتحاد الكتاب العرب.

- عمد صبحي أبو الخسين. (2005). صورة المرأة في الأدب الأندلسي (ط2). الأردن: عالم الكتب الحديث. - مرتضى الزبيدي الحسيين. (1965). تأج العروس من جواهر القاموس. تح عبد الستار أحمد فراج. ( ج10) الكويت: مطبعة حكومة الكويت. - مصطنى سويف. (1959). الأسس النغسية للإبداع الفني يي الشعر خاصة (ابلجلد ط2). مصر: دار المعارف.

قائمة المصادر والمراجع

- أبو الحسن الحصري القيرواني. (1963). ديوان أبي الهسن الحصري القيوواني (ط1). تح عمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج. تونس: مكتبة المنار .
- أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. ((د ت)). لسان العرب. بيروت. لبنان: دار صادر.
- أحمد، بن فارس. (1999). مقاييس اللغة.تح عبد

السلام هارون. بيروت: دار الجيل.
جندح بن حُجر بن الحارث الكندي امرؤ القيس. (1958). ديوان امرئ القيس. تح أبو الفضل إبراهيم.

القاهرة: دار المعارف.
حسين العودات. (2010). الآخر في الثقافة العربية من
القرن السادس حتى مطلع القرن العشرين (ط1). بيروت:
دار الساقي.

- رجاء بن ساهمة. (2003). العشق والكتابة (ط1). ألمانيا: منشورات الجمل.
رضوان جنيدي. (ديسمبر, 2012). مأساوية الموت في الشعر المغربي القدي علي الحصري القيرواني (420 هـي 848 هـ) أنموذجا. جكلة إشكالات.عدد1، الصفحات 143-124
- زكريا إبراهيم. ((د ت)). مشكلة الإنسان. القاهرة: مكتبة

سعاد حرب. (1994). الأنا والآخرون والمقاعة (ط1). بيروت،لبنان: دار المنتخب العربي

- سعد فهد الذويخ. (2009). صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى فاية العصر العباسي. الأردن: عالم الكتب الحديث.
- صال صلاح. (2003). سرد الآخر (ط1). الدار البيضاء، المغرب: المركز الثقائ العربي.
- صلاح الدين الصفدي. (1911). نكت الهيمان في

نكت العميان. عني بطبعه أممد زكي. مصر: المطبعة
الجمالية.

