# الرمز اللوني في شعر ابن حمديس الصقلي <br> د. بوعلاوي محمد <br> جامعة المسيلة 


#### Abstract

الملخص: جاءت هذه الدراسـة الموسومة بـ: الرمز اللوني في شـر ابن حمديس الصقلي ، منقصية اللون ورمزيته في أنثعاره، وقد اعنمدت على عدد من المصـادر والمراجع، موظفا المنهج الإحصـائي الوصفي في دراستي. فقد استعمل الثـاعر الألوان استعمالا موفقا، وتطرق البحث إلى الدلالات اللفسية والاجتماعيـة العديدة للألوان، وارتباطاتها في الثعر العربي القديم. وعرضت الخاتمـة لأبرز النتائج لقيم اللون، وأههيته، وتأثنيره البالغ على النفس الإنسانية، ومدعاة للتدبر في دلالته التي أبدعها الخالق في مخلوقاته.


## Abstract :

This study is based on the color code in the poetry of Ibn Hamdis Al-Saqli, the color and its symbol in its poetry. It was based on a number of sources and references, the descriptive statistical method in my studies. The poet used colors in a good way, and the research touched on the many psychological and social connotations of colors and their associations in ancient Arabic poetry.

And presented the conclusion of the most prominent results of the values of color, and importance, and its impact on the human soul, and a reason to reflect on the significance created by the Creator in his creatures.
الثشعر عالَم من الجمال يحمل مواقف الإنسان الفلسفية والانفعاليـة، بكل واقعيتها وخبالها، ببساطتها وتعقيدها، تلك المواقف المتداخلـة المليئة بالحيويـة وإيقاع الحبـاة المنتوع، نتفجر وتتدفق صـورا غنيـة بالنتــابيه الدقيقة والغريبة أحيانا، وبصقلها نوافق تام بين نسيج الكلمات والتعبيرات الموحية، والبحث في علاقة الألوان بالناحبـة الثـعورية هو بحث يسبر أغوار النفس الإنسـانية، مـن أجل ربـط الظـاهرة الانفعاليـة بالنشكيل اللوني، ومـع تطور العلوم وتداخلها، أصبح اللون ذا بعد نفسي أكثر، من حيث لم يعد معبّرا عن جماليـة ظـاهرة فقط، بل بدا معناه ينسلل إلى خفايا النفس الإنسانية، ويُظهر مكنوناتها الداخلية، ولذلك ارتكزت عليه الصور الشعرية. ينوسل الثاعر بالألوان للتعبير عن تجربته الشعرية، فيُعيد تشكيل اللغة، لتقول الألوان مـا لم تقلـه الكلمات،
 باستخدام الألوان إلى الارتقاء إلى مقامات عليا، ويعدّ شـر ابن حمديس حقلا خصبا لبلورة تأثنيرات الألوان
 نرجمة المشاعر والانفعالات النفسبة، واستكناه عناصر الطبيعة في تتاسق ألوانها اللامتتاهي. قال يصف قصرا بناه المنصور بن علناس ببجاية:


اعتمد الثاعر في هذا التشكيل الثعري على مـادة ذات صلة بالحواس، ومن هنا خاطب الإحسـاس والمخيّلة
 تزبطه بهذا اللون ارتباطا نفسيا اجتماعيا، ذلك لأن »شعرية اللون نتبثق اشكاليتها من منظومـة علاقات يحتلّ

الثـاعر مركزها باتجاه التـراث والطبيعـة والعصر واللغـة والإيديولوجيا، ويَضـحَى صـعبا تغييب مفانيحح بعينها لاستجلاء حدود وفعاليـات المحاور الدالالية لجماليات اللون في الخطاب الشعري خاصـة، مـع تراكم التجارب الثعرية >2، وتتوع نوظيفها. ويأتي اللون الأبيض في مقدمة الألوان، وهو من الألوان الباردة، التي تتثر الشعور بالهدوء، وقد اهتم العرب قديما بتمييز الأبيض بألفاظ خاصـة، تحدد درجاتـه وصفاته، فقد رتب الثعالبي درجات الأبيض على النحو التالي: 》أبيض، ثم يقق، ثم لهق، ثم واضح، ثم ناصع، ثم هجان، وخالص<3 ${ }^{3}$ ويكون غالبا مقترنا بالأسود، فهمـا بدايـة لونـان منضــادان، مرنبطـان بالليـل والنهـار ، والظلمــة والنـور ، لــللك يُتـداولان فـي جميع اللغــات والحضـارات. وتبدو المبالغـة جليـة في هذا البيت الثـعري، لأن منبتها اللاشـور الذي حمـل الثـاعر على البوح، فالبياض الذي أضـاء القصر لو كحل بنوره أعمى لعـاد بصيرا، فالربط بين البياض والعمىى أعطى دلالات إيحائية عميقة. وقال في ذات القصيدة:
 آثر الثـاعر في هذه الصورة اللون الأبيض، »لأنـه يمثل الفطرة الأولى للأشباء على وجـه الأرض، فحقيقتـه
 اللوحـة تشـي بـأنّ الفرجَ أعقبَ الهموحَ فاستبانت الرؤيـا، كمـا جلّى الظـلامَ نـور الإصباح. والإحسـاس العميق بهذه القيمة الضوئية استحضره الثاعر عندما أراد تجسبد أفكاره، وهو بهذا يعبّر عن الحياة بفضـائها الرحب، وكان متماهيا مـع الكون، ومن هنا رأى في الضوء دَعينـا متعدد الأشكال والألوان يغمسُ فيـه ريشته، فيشكل لوحاته وينسقّها وفق إحساسه الداخلي العميق. إلى أن يقول:
فكأنّمــــــا غثّـــــى النّضــــــار جُسُــــومَها

ارتبطت دلالة اللون الذهبي بأثمن معدن تتزين به المرأة وتضمّه إلى حليها الغالية التي تحرص على عرضـها في مختلف المناسبات السعيدة، والمشهد في هذا البيت يحيل إلى تماثيل الأسود الرابضـة حول البركة، والمـاء يتطاير من أفواهها كالبلّور . وهي مدلولات نوحي بالتأمل والفكر العميق، نسافر الروح خلالها في عالم الوجد. إلى قوله واصفا الأسود:
وتخالُهـــا، والثتّـــمسُ تجلــــو لونَهــــا
الثمس غداة سطوعها تجلّي لون الأسود الأحمر الذي يشبه النار، أما ألسنتها فتحاكي ألسنة النار التي يكون لونها -غالبا - نورانيا، وجاءت حركة التضـاد اللوني في هذا البيت الثـري لتمنح النص بعدا دلاليا، وتعمق الشعور بالحيرة والأسى، والقصيدة نومئ إلى مفارقة يعيشها ابن حمديس، من هم وتوتر وحزن شكلت الألوان
 مـلأ اللون المجال الإدراكي للشاعر وأصبح يمثل مركزا يُشَّحّ منـه الإيحاء داخل النص، وبنزاوج الماضي مـع المضارع أفضت الدلالة إلى الاستمرارية والتجدد والتأثنر الذي لازم الثناعر .

إلى قوله:
مــــن كــــلْ واقعـــةٍ تــــرى منقارَهــــا تكشف هذه الصـورة التي انكّأت على اللون الأبيض عن مدى اسـهام هذا اللون في تشكيل واقعيـة الروئـة الجماليـة عند ابـن حمديس، وقد تسرب إلـى صـوره مـن مدركاتـه الحسية المضبيئة في صـقبلة ثـم الأنـدلس

فبجاية.
حتى قوله:
 استذعى الثناعر في هذه الصورة البيانية اللون الأبيض الناصـع، الذي استمده من اللجين، للالالة على فكرة مركزيـة في القصـيدة، هـي الوصف وذكر محاسـن هذا القصـر، وجـاء التثـكيل الجمـلـي دالا على التوهج، ومعبّرا في الوقت ذاته عن ذوق دقيق وأنيق، لأن رؤيـة الثـاعر للون والتعبير عنـه قد تكون نفسية أكثر منها بصـرية، فلم يعد اللون ذلك المـرك الحسـي الـذي تحسـه العين وتدركـه وتسـتمتع بـه، بـل غدا رؤيــة نفسية شعورية داخلية، فالثاعر يبني من خلال ألوانه نفاصبل خواطره العاطفية.

ثم يقول:
جُعلـــت لهـــا زُهـــرُ النّجــومِ ثغــــورا11
 الجمع بين الضحك وزهر النجوم في مقام الوصف يحمل معنى السعادة والإشراق، والنجوم في وجدان العربي تبدد ظلمة الليل الموحش، فيهتدي بها الساري، أما أفولها فيحيل إلى الفاجعة المؤلمة السريعة. ثم يقول:

 يبدو اللـون الأبيض أسـخى الألـوان إيحـاء في نظر الثــاعر، والصـورة بصـرية مضـيئة، والثـمس لهـا في الأساطبر قداسة، مما يدلّ على اقتدار الثاعر على اقتتاص اللون من مداه البعيد، وقد أفرط ابن حمديس في استعمال اللون الأبيض، لعلمه أنه نقطة بدء الألوان وغايتها. وقال مادحا المنصور بن علناس، وواصفا قصرا له ببجاية:
 درّة شـــــــــــــافِة $\qquad$
 اننقل الثـاعر باللون من مرحلة النقاء والثفافية إلى مرحلة التلاعب بالمشـاعر، لأن الجواهر بألوانها البـاهرة ما فتئت تأخذ بالألباب والعقول، والصورة تمدنا بشحنة نفسبة متدفقة، تتأرجح بين الواقع والمأمول. إلى قوله:


يتضـح من خـلال هذه الأبيات أن الثـاعر ييتهج للون الأحمر، الذي تجلى في "الجمر" و "التبر" و "الأترج"،
 الوعي واللاوعي، فالألوان تحضر في ذاكرة الثـاعر ومشـاهداته البصرية كمفردات تتطوي على أسرار ورموز تبتعد عن اللغة بالانحياز إلى اللون، والثاعر لم يجعل اللون الأحمر إلا رمزا للعواطف الثائرة سلبا أو إيجابا، مزاوجا بين المرئي اللوني والصوت اللامرئي المسموع، بين الحسي والمعنوي للداللة على الجمال والعمق. حتى قوله:
 بدا ميل الثـاعر واضـا نحو الألوان الزاهيـة الاحتفالية، بدلالات جديدة متداخلة مـع الزمـان والمكان، فالمـاء يشبه السبائك الفضية التي تتسـاب، ومن يتتبع إيقاع الألوان في التجربـة الشـرية لابن حمديس، يقف على
 والصفاء...

إلى قوله:
نــــــارا مُضـــــرّمةً مـــــن الحُــــــــوان 16

برع الثـاعر في نوظيف الألـوان وفق حقول دلاليـة مختلفـة في سياقات نقابليـة الماء/النـار ، بلورت معجمـا شـريا لونيا خاصـا، ورؤيـة مميزة نهلت مـن معين الواقع وعدلت عليـ، لتوظف التاريخ والأسطورة والرمـز ، مستحينا بيصيرة نافذة، وموهبة فذة، وتقافة عميقة، لومـا دامت الحواس والقلب ومدركاتها هي الرافد الأساسي للصورة الفنيـة، فإن علينـا أن نتوفع حضـور اللون في عمليـة الأداء الفنـي ليؤدي مهــة المفردة الحسيـيها 17 حيثما يكون لها مدلولها التأثيري. وفال مادحا المنصور بن علناس:


حـــار فـــي أعـــين حـــور لــــم تـــنم



أنـــدى فـــي الزهــــر أم مــــاءُ الهـــوى أعمــــودُ الصتّـــبـح فـــــي الغيهــــبِ أم

وجد الثـاعر في الألوان خير موئل يمكن الفزع إليه، وأوحى نكرار الاستفهام في الأبيات بقلق وتوتر نفسي حاد، وتجلى الزمن المتسلط واضحا في نسيجها الشعري، دقترنا بـاللون الأسود الذي غلف أفكارها، مـع ميل

الشاعر إلى لونين رئيسيين هما: الأبيض والأسود، أصلهما الزمن ليل/نهار، ومن هنا نجد الظـلام المعادل الموضوعي للحياة في لونها الأبيض، والحياة لا تسري في الإبداع الشعري إلا إذا اصطبغت مفردات الطبيعة بحالة الثناعر النفية، والزمن تتبدل ملامحد وتختلف دلالاته تبعا لتنوع المشاعر .

 السياق الذي ورد فيه اللون الأسود يعبر عن مدى معاناة الثاعر ، وهذه الصورة اللونية تحيل إلى الهجهول، لأن اللون انزاح عن دلالته المباشرة، ليكتسب إثشارات أخرى من خلال غرسه في نراكيب معينة >افاللون قوة موحية جذابة نؤثر في جهازنا العصبي>20، بإثارة العاطفة وتهـئة النفس.
 إلى أن يقول:
 غبار المعركة فوق الرئوس جعل النهار ليلا، ولمعان السيوف وسط هذا الغبار أحال الليل نهارا، والبيت كلـ

 جماليات اللون عند ابـن حمديس ذات مستويات معينة، باستطاعة الدارس أن يتتبعها حتى نتـاح لـه فرصـة النأويل والتفنسير وقال راثيا القائد أبا الحسن علي بن حددون الصنهاجي:


إن جو النص الشعري لا يوحي بجمالية اللون، لأن السياق الخارجي يجلله الحزن والألم، والفعل المضارع هنا يديم حركة العذاب، ويثير صورها، فالأزهار تتوهج، والنار تتقد، وفي نهاية هذا المقطع أفضت الألوان الزاهية إلى لوعة يائسة فاجأت المتلقي.

حتى قوله:


مثّل الدال اللوني المكانة البارزة من خـل لفظ"زهر" كلون مباشر تصريحي، ولفظ"السعد" بلونـه الضمني، ويبدو أن الثاعر كان على وعي بما تتركه الأوصاف اللونية غير المباشرة من تأثير في النفوس.
 حتى قوله:

استعار الثـاعر اللون الذهبي للمرثيـة، واختيـار اللـون سواء كـان بطريقـة مباشـرة أم غير مباثـرة، >يبتـلـق
 الإحساس بالفقد والحزن يسبق كل شيء في هذه القصيدة، ولكي نتمكن من رسم اللوحـة النفسية اللفعمـة بالحزن والتشاؤم، لا بد من الاستتاد إلى التكثيف اللوني.

1. كثف هذا البحث عن ولع ابن حمديس بـالألوان واهتمامـه بها، فقد شكلت مفردات اللون خطـا بارزا في

معجمه اللغوي. 2. تبين في نهايــة البحث أن عددا مـن الصـور اللونيـة وردت في شـعر ابـن حمـيس، لهـا دلالات معينـة، تتوعت وتعددت وفق سياقات خاصة وردت فيها.
3. اتخذ الثاعر من اللون أسلوبا للتعبير عن الصور الحسبة والمعاني النفسية. 4. تبوأ الأبيض والأسود، والضياء والظلمة أكثر الألوان ورودا في بجائيات ابن حمديس. 5. تمكن اللون من الدخول في تشكيل المشاهد الوصفية، فنيا ونفسيا.
6. ظهرت في شـر ابن حمديس براعـة فائقة في تشكيل لوحات شـريـة تقوم خيوطها على اللون المباشر واللون الضمني، وحملها كثيرا من الدلالات والمعاني، واستعاض بها عن كلمات كثيرة وعبارات طوبلة. 7. إن عـالم الألوان عند الثـاعر قد شكل نقاطـا أساسـية تتتشـر في فضـاء نصـه الثـعري، فقصـائده تفيض بألوان مختلفة، وكل لون له ارنباطه الوثيق بأعماق نفس المبدع. 8. يعبر الحضور اللوني في شعره عن مزاجه المنقلب، حيث اقتزنت سياقات اللون عنده بالمتعة واللذة، والألم والحيرة...
9. لمسنا أن الثـاعر يجاري السـابقين من الشـراء في مجـال النصوير اللوني، وهذا يعكس مدى اطلاعـه على النراث العربي.

الهوامش
¹ ابن حمديس الصقلي، الديوان، تصحيح وتقديم إحسان عباس، دار صادر ، بيروت، لبنان، ط1، دت، ص545، 2 دياب محمد حافظ، جماليات اللون في القصيدة العربية، مجلة فصول، ج5، ع3، 1985م، ص41. 3 الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد، فقه اللغة، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001م، ط1، ص112.

$$
4 \text { ابن حمديس الصقلي، الديوان، ص547. }
$$

5 قفور عبد الهّ الثناني، سيميائية الصورة، مغامرة سيميائية في أثشهر الإرساليات البصرية في العالم، دت، دط، ص143.

$$
\begin{aligned}
& 6 \text { ابن حمديس، الديوان، ص547. } 5 \text {. } 5 \text { ، } \\
& 7 \text { نفسه، } 547 . \\
& 8 \text { 8نسسه، } 547 . \\
& 9 \text { نفسه، ص548. } \\
& \text { 10 نفسه، ص548 } \\
& \text { 11 } 11 \text { نفسه، ص548. ص588. } \\
& \text { 12 } 12 \text { نفسه، ص458. ص48. } \\
& \text { 13 نفسه، ص495. } \\
& \text { 14 }{ }^{13} \text { نفسه، ص495. } \\
& \text { 15 نفسه، ص495. }
\end{aligned}
$$

[^0]
[^0]:    16 نفسه، ص496.
    17 محمود الجادر ، الأداء باللون في شعر زهير بن أبي سلمى، بحث، مجلة كلية التربية، الجامعة المستتصرية، العدد2،
    1990م، ص87.
    18 19 بن حمديس، الديوان، ص439.
    19 نفسه، ص440.
    20 حمدان نذير ، الضوء واللون في القرآن الكريم، الإعجاز الضوئي -اللوني، دار ابن كثبر، دمشق، ص29. 21 ص441.
    22 جيرو بيير ، الأسلوبية، نرجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، ط2، 1994م، ص72. 2323 ص174.
    24 24
    25 نفسه، ص175.
    26 عياد شكري، اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي، أنترناشيونال اكسبريس، القاهرة، مصر، ط1، 1982م، ص96.

