## قراءة في كتاب "الصّناعتين" لأبي هلال العسكري

## د. وافيت حمهلاوي <br> جامعت أم البواقي

$$
\begin{aligned}
& \text { يعدّ"أبو هلال العسكري" من أبرز النقّاد العرب القدامى، الّذين تر كوا بصمتهم في النّقد العربي، فقد كان ملمَّا بمعظم }
\end{aligned}
$$

الآراء النقدية الّيّ بلو رها الذّوق العام فيّ البتمع العبّاسي، وأنضجتها الحِّيقة الثقافية.

## Abstract:

" Abu Hilal al-Askari" is one of the most prominent Arab critics who left his effect in the Arab criticism. He was familiar with most of what the critics said before, and it is obvious in his book "The two Industries," which is the turning point of criticism into eloquence.

The "al-Askari" did not come out of the concept of the industry school that emerged in the literary criticism, but represents all the opinions and trends. Therefore, the book "the two industries" summarizes to us in a comprehensive and accurate way all what was said as criticism, the maturity of these critical views, by which it had been generated in the Abbasid society, throughout its maturity and cultural truth.
يترّلّ هذا المقال ضمن عنايتنا بالتر اث، وهي عناية نبعت من قناعةٍ مفادُها أن لا سبيل إلى بناء الجديد النّقدي دون فهمٍ للقديع.
لذلك تَّ اختيار كتاب "الصّناعتين" لأبي هلال العسكري (ت395ه) للبحث عن أسس نظر ية الشّعر عنـــده، ويعــود
 للعرب نظرية شعرية؟) مّا مملنا على التّساؤل عن إمكانية الحفر في كالام النقّاد عن نظرية شعر ية ذات أسس جامعة. ويُراد بالصّناعتين: صناعة الكتابة والشّعر، حيث افتتح العسكري كتابه بمقدّمة نوّء فيها بمعرفة علم البالاغـــة، وأنّهـــا ضرورية لفهم إعجاز القر آن الكريء، وللّّمييز يين جيّد الكالام ورديئه، ولوقوف الكاتب والشاعر على ما ينبغي استعماله
(1) من أساليب اللغة وألفاظها الجيّيدة البليغة ليأتي بعد ذلك كتابه مقسّما إلى عشرة أبواب تشتمل على ثلاثةٍ و ومسين فصلًا، وهذه الأبواب هي كالآليّ: الإبانة عن موضو ع البلاغة/تييز الكلام جيّده من رديئه ونادره من بارده/معرفة صفة الكالام وترتيب الألفاظ/ البيان عن حسن النّظم
 والازدواج/ شرح البديع/ ذكر مبادئ الكالام ومقاطعه. وهذا المخطط يُوضّح تصوّر العسكري في بمموع أبواب كتابه:

 قضية اللفظ والمعن/ السّرقات الشعر ية/ المقام أو متتضى الحال.

1 - 1 مفهوم الشّعر :









معنى وأنبله، وأرفَعْهِ وأفضلهد) (4)
 الإبداعية الّتي يرجع بعضها إلى المبد وبعضها إلى المتلقّي وبعضها إلى البنية الفنيّة الكليّة للقصيدة.



 جوهرًا، وأشرقُ حسنًا، وأحسنُ في الأسماع، وأحلحى في الصدور ، وأسلم من فاحشِ الحطأ، وأجلب لكلّ غرّهّة من لفظٍ كريم ومعنى بديع.)






 ${ }^{(8)}$ الكلام، وهي أصعُعها وأشدّها

 ويؤ كّد أن النّعر (ليس يراد منه إلّا حسن اللفظ وجودة المعنى)


 يكون ما بين ذلك حشوٌ يُستغنى عنه ويتمّ الككام دونهي) (10)



$$
\begin{aligned}
& \text { 2- قضيّة اللّفظ والمعنى: }
\end{aligned}
$$


 والنّهار"، هكذا يبدو الغالِ الخارجي لتضية اللّفظ والمُن، وعلاقتهما الّيت ظهر ت من أور راق مثّلي التّر اث علاقة انفصالٍ (12). بالإجماع

إنّ مسألة أفضلية هذه الثنائية، جدلية درامية يتسابق حدّاها، كما يفعل الظلّ وشكله، أو أيُّ شفرتي المقصّ أكثر قطعًا


البنية الحارجية أي"اللّفظ"، حيث تبدو المواصفات الصّوتية وهي تتلك صالاحية الموقف، وتقدّم قدرة الدّال على امتالك
موجبات القوّة الموجبة في الخطاب الأدبي أكثر من المعنى. لقد ظلّت هذه المقابلة بين اللّفظ والمعنى سائدةَ ومسيطرة على عقلية النقّاد العرب حتّى عصر "أبي هلال العسكري"، وهنا

 وميدان الجودة والبراعة في الفنّ. (14) لم يخرج العسكري عن مفهوم مدرسة الصّنعة التي برزت في النّقد الأدبي، بل تثثّل كلّ ما جاء فيها ميا من آراء واتّجاهاتات،





جملة الجيّد وجرى مع الرّائع النّادر . لقد عدّ "العسكري" كلّا من "أبي العلاء" و"المنتبّي" حكيمين لا شاعرين، وإِّما الشّاعرُ "البُحتري"، وذلك أن الثّاريّاعرين الأوّلين في المعاني أقوى منهما في الألفاظ. عمّق "العسكري" مفهوم الصناعة الشعر ية، من خلال شر حه للألويات الّيت تثّل بها، والتّعليق عليها، فيقول مثلًا في اللّفظ والمعن: (ومن الكالام الفاضل لفظه عن معناه، قول أبي العيال المذي: ذكرتُ أخي فعاودني
فذكر الرّأس مع الصداع أفضل.)(177 ويدعم رأيه برأي ابلحاحظ: (من أعاره اللّ عزّ وجلّ من معونته نصيبًا وأفر غ عليه من

 واستواء تقاسيمه، وتعادل أطرافه وتشابه أعجازه همواديه. فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه، وجودة مقطعـهـ، وحسن رصفه وتأليفه، و كمال صوغه وتر كيبه. انصبّ عمل "العسكري" على تطبيق النّقد النّظري لمدر سة الصّنّعة التقنية اليّي عُرفت عند الشعراء الأوائل مثل "زهير بن



 والنّتر .
ويؤ كّد "العسكري" على أنّ الشّعر ليس إلّا في صنعة الصياغة اللفظية الشعر ية، وأنّ معظم النعوت والأوصاف، منصبّة

 ترجع إلى الألفاظ دون المعاين، وتوخّي صواب المعنى أحسن من توخّي هذه الأمور في الألفاظ, ولهذا تأنّق الكاتب في

(2(2)(2) وحذتهم بصناعتهم، ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك، فربحوا كدّا.)

 النّار ؛ ويستشهد بأبيات الشّاءر :

$$
\begin{aligned}
& \text { وشدّت على حُدب المهارى رحالنا ولما ولم ينظر الغادي الّذي هو رائح }
\end{aligned}
$$



 ${ }^{\text {(23) }}$







 يا ربّ قلّ صبري
واشتدّ شوقي ووجدي
مغظّل عن عذابي وليس ير حم ضرّي

إن كان أعطى اصطبارًا
وند الألفاظ لدى "العسكري" على ثلاثة أضرب:
 العر بية.

- وضر بٌ فصيح، جزل سهل، سافر المطاع، عذب المشار ع، مطابق للمعاني أصحَّ مطابقة، دالٌّ عليها أقرب دلالة،، وهو


- وضر بٌ مبتذلٌ سوقي، ساقط عامي، وهو ما يقع يُ المخاطبات والمكاتبات الدّأئرة بين الؤوام آلّذين لا تنقادُ طباءهم إلى

تأليف الككلام.)(25)

ومنه، فإنّ مدار البا>ة لدى "العسكري" قائم على تحسين اللّفظ، دون إمهال للمعنى، ذلك أنّ الحطب الرائعة والأشعار الرّائنة ما عُملت لإفهام المعاني فقط، لأنَّ الرديء من الألفاط يقوم مقام الجيّد منها في الأفهام. 3- السّرقات الشعرية:





النظّريات النقدية التراثية وتعويهها في إِراءاءات الثقافةة النّقدية المعاصرةً





 ${ }^{(28)}$ (أوردته على ما تر كت









 (31) المر

وقد قام"العسكري" بتمييز قواعد حسن الأغذ وأسباب قبحه، نلخصها فيما يلي: يؤمن "العسكري" بالأخذ الـسن ويضع له القواعد التالية:

- • أن يكسو المتأخر معنى المتقدّم ألفاظا من عندهـ - أن يصوغه صياغة جايدة، ويُور دهه فيُ غير حليته الأولى. - أن يز يد فُ حسن تأليفه، وجودة تر كيبه و كمال حليته. - أن يأخذ معنى من النثر فينظمه.
• أن ينقل المعنى من غرضٍ لآخر .
(32)
• أن يُخفي الشاعر سرقته.
ثَّ يكصر "أبو هلال" الأخذ القبيح فيما يلي:

$$
\begin{aligned}
& \text { • أخذ المعنى بأكثر لفظه. } \\
& \text { • عرض المعن الجميل في معرض مستهجن. } \\
& \text { • أخذذ البين الواضح بإخفائه. }
\end{aligned}
$$

> ويُفسَّ الأخذ عند " العسكري" من عدّة زوايا:(34)
> أ - الزاوية اللغوية:

الأنخذ ضرورة لغوية لأنّ المعاني فائية وإنّما تتكاثر بالتّو الد، والتّو الد ليس الخلق من لا شيء: (لولا أنّ الكلام يُعاد
 ب - الز اوية الاجتماعية والثقافية: هناك إشارات في سياق هذا الباب تشير إلى وعي المؤلّف ووعي علماء الشّعر قبله بدورِ التفاعل الثنقافي والتأثير الاجتماعي

 تكون متضاربة)(36) وهو في هذا يحاول تفسير ما رُوٍ من أنّ عمر بن أبي رييعة أنشد ابن عبّاس شطر البّ البيت، هو :

تشطّ غدا دار جيراننا
فقال ابن عبّاس: وللدّار بعد غدٍ أبعد.
فقال عمر: والله ما قلتُ إلّا كذلك.
ج- الزاوية الفنية الشعرية:
والتغسير من هذه الزاوية يكمّل التّفسير من الزاويتين السابقتين ويتجاوزه لتغييره طبيعة الأخذ والمأخوذ. صحيح أنّ المعاني





 التناص الّذي يتبادل من خلاله الشّعراء الأفكار والألفاظ.

جرّدّد، إلّا أنّها كانت حاضرة بقوّة تحت مسميّات غختلفة مثل: "مراعاة المخاطَب" أو "الغرض" أو "الحال". (39)





النصر/لعبارة (شعرية)


(إفهامية)

قـناة الاتصال

الششافهة (انتباهية)

(انفعالية)


إذا صحّ لنا هذا فمن الممكن تحديد البلاغة بأنّها عملُ المتكلّم على إيصال الشفرة إلى السّامع بواسطة رسالة منطوقة خلال قناة اتصصال مسموعة في مقام معيّن، وربّما أضفنا جهد السّامع في حلّ الشّفرة.

نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن.)(41



(42)


 والفصل على أثرٍ فيْ النّنوس.

كما عرض أيضًا لمراعاة أحوال المخاطَبين فين الفصل الثاني، نحاصّة في الحديث عن خطأ المعاني وصواهها، فخطـــأ المعــاني راجعٌ في جانب إلى عدم مناسبتها لأحوال المخاطبَبين.








من أجل إنتاج دلالةٍ موجبة، مكثيّفة، تُتلك القدرة الجمالية، الإمتاعية، والإقناعية.

 أخرى محاولة الرّبط يين كيان الأسلوب والمخاطَب باعتباره مثّثّلا لطرف الرّسالة اللسانية والشريك يك في التصوّر العام للناحية



 الشّرح والاستقصاء، إذ ليس للإيجاز والاقتصار عليه موضع، ويكون ذلك بالألفاظ السهلة القريبة المأخذ، السريعة

 "العسكري": (وسبيل ما يكتب به التّابع إلى المتبوع في معنى الاستعطاف ومسألة النّظراء، ألّا يكثر من شكاية الايلا الحال

 (48)(وتوفير العائدة)

 متمثّلة في النصّ و حدهُ بل في القارئ أيضا، وبجموع ردود الفعل الممكنة لذلك القارئ حيال النصّ.
 الوجه الّذي بنحُحُ إليه من التّفكير في هذه المسألة.
(1) يوسف أبو العدوس: مدخل إلى الباغغة العر بية -علم العاين -علم البيان -علم البديع، ط1، دار المسيرة للنّشر والتّز زيع والطّباعة، الأردن، 2007،

ص.
(3) صلا 3 (2) رزق: أديية النصّ -عاولة لتأسيس منهج نتدي عربي، ط2، دار غريب، القاهرة، 2001، ص55. (3) الحسن بن عبد الهُ بن سهل أبو هلال العسكري: الصناعين - الكتابة والشعر، تح: قمحة مفيد، ط2، دار الكتب العاليمة، يرو ت، لبنان، 1989، ص74.
(4) الحصدر نفسه، ص81، 82
(5) (6) أبو هلال العسكري: الصناءتين، ص152. (7) (7) صلا رزق: أديية النصّ، ص61. (8) أبو هلال العسكري: الصناءتين، ص171.
(9) الصدر نفسه، ص155.
(10) الصصدر نغسه، ص160
(111) صلاح رزق: أديبية النصن، ص58.
(12)عبد القادر عبد المليل: الأسلوية وثلاذية الدّو ائر البلاغية، ط1، دار صفاء، الأردن، 2002، ص75.
(13) المرحع نسسه، ص89.
(14) (14) صسي حسين: النقد الأدي عند العر ب واليونان، معاله وأعلامه، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2003، ص445.
(15) تصي حسين: النقد الأدبي عند العر ب واليو نان، معالمه وأعلامه، ص446،
(16) أهمد أمد بدوي: أسس الّْقد الأدبي عند العرب، ط6، 2004، ص367.
(177 أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص35.
(18) الصدر نفسه، ص38.
(19) الصصر نفسه، (ص ن)
(20) تصي حسين: النّةد الأدبي عند العرب و واليونان، ص446، 447.
(21) المرجع نغسه، ص447.
(22) أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص58.
(23) أبو هلال العسكري: الصناءتين، ص 69.
(24) الصدر نفسه، ص72.
 (25) الأردن، 2007، ص119، 120.
(26) عبد اللك مرتاض: نظرية النصّ الأدبي، (دط)، دار هومة، المزائر، 2007، ص120، 187.
(27) عبد الملك مرتاض: نظرية النصّ الأدي، ص188.
(28) أبو هلال العسكري: الصنّاعتين، ص257.

النصدر نفسه، ص218.


(33) (32) صلاح رزقع نفس،، ص118، الدية النصّ، ص118.

$$
\text { (34) همّد العمري: البالاغة العربية، أصولا وامتدادادنا، (دط)، إفريقيا الشرق، المغرب، 1999، ص103، } 104 .
$$

(38) أبو هلال العسكري: الصناعيتين، ص249.

40 هِيل عبد الغيد: البلاغة والاتصال، (دط)، دار الغريب، القاهرة، 2000، ص15.
(41) ابو هال العسكري: الصناعتين، ص16.
(422 كمّد العمري: البلاغة العر بية، ص94.
(43) المرجع نسس،، (ص ن)
(44) أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص260، 262.
(45) عبد القادر عبد البليل: الأسلوبية وثالاية الدّوائر البالغية، ص201.
(46)عبد القادر عبد ابليل: الأسلوبية وثاذية الدّوائر الباغية، ص202.
(47) أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص257.
(48) الصصر نفسه، ص258.

$$
\begin{aligned}
& \text { (35) أبو هلال العسكري: الصناعتين، ص217. } \\
& \text { (36) الصصدر نغسه، ص250. } \\
& \text { (37) الصدر نغسه، (ص ن). }
\end{aligned}
$$

