# المفارقة التصويرية في شعر غازي القصيبـي 

أحمد بن علي ناصر الشريوْ<br>قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الطائف<br>الطائف، المملكة العربية السعودية

الملخص:
يهدف هذا البحث إلى استقراء بعض نصوص غازي القصيبي الثعرية من خلال المجموعة الشعرية الكاملة، وما تلتها من الدواوين الأخرى؛ لاستكنـاه المفارقة


 القصيدة كلها ، أو صورة ممتدة، أو صور جزئية سرت يٌِ شرايين قصـائده, وتتاسلت
من رحم دواوينه الشعرية.

ولقد كشف حضورهـا الثلافت أن غازي القصيبي يعد بحق صانع مفارقات من الطراز الأول، وقد استطاع أن يستمطر منها مدلولات ذات إثشارات عميقة، وأن
 شعره، وبخاصة يٌ تركيز اللغة وتكثيفها للحصول على حالة شـرية كشفت عن استتمار حي لطاقات الثعرية لديه, و نقل مناطق التصوير إلى مدى أبعد يمكن أن نطلق عليه صورة اللغة, أو بمعنى آخر تحريك الدوال باتجاه اقتتاص دلالات متتوعة تؤلف خطاباً يكتسب شعريته من قوة حضور الصورة پٌ الصوت والمفردة واللقطة والمشهد والموقف بحيث تتوالد أنسـاق ينفتح بعضها على البعض الآخر مشكلة هذا
النسيج الممتع من المفارقات.

المقدمة: (المفارقة المفهوم والنظرية)
لقد كانت المفارقة حاضرة پِ شعرنا العربي القديه، وإن لم تكن معروفة باعتبارها مصطلحاً له دلالاته المحددة، وتأتي استشارة المعجم لتقودنا إلى الوعي بحضورها وتحديدها، فالمادة - على المستوى اللفوي - موجودة، وقد ربطها ابن منظور

بالانفصال؛ إذ إنها مـأخوذة من تفرُّق الطرق واختلافها، وهو عند إيضاحه لمعناها نراه
 پِ معناها اللفوي تشمل الاثنين معاً. (1)
لقد كانت هناك ألفاظ أخرى پٌِ التراث النقدي العربي تقوم مقام المفارقة، التي




 المفارقة إلى آلية من آليات التحليل الأدبي، يمكن تتاول النصوص من خلالها (الما إن تحديد مفهوم مصطلح (المفارقة) على نحو قاطع، ليس من الأمور المحسومة حتى المى الما الآن، رغم أن المصطلح عُرف لدى الغربيين منذ زمن طويل، إلا أنه ظل متعدد المفاهيم والتعريفات، فهناك الكثير من النقاد والمهتمين پِ كل اللغات الأوربية خاصة الانجليزية و الفرنسية و الألمانية - تتاولوا المفارقة (Irony) يٌِ أبحاثهم و كتابـاتها وممن حاول وضع تعريف لها دي. سي. ميويك حين قال "المفارقة قول شيء دون قوله
 معين بلغة نقيضة"(() كما يعرفها صموئيل جونسون بأنها" طريق من طرائق التعبير يكون المعنى فيها مناقضاً أو مضـاداً للكلمـات"(0)
 باعتبار اعتماده على النقد الغربي، وأخذه عنـه، ومن أمثلة ذلك مـا نجده لدى دلـى د. محمد
 "طريقة لخداع الرقابة حيث إنها شكل من الأشكال البـلاغية التي تشبه الاستعارة ٌِِ ثنائية الدلالة"(V)

وأما المفارقة التصويرية فقد حدد مفهومها بدقة د. علي عشري زايد إذ يرى أنها تكنيك فني يستخدمه الثاعر المعاصر لإبراز التتاقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع من التتاقض، وإذا كانت البـلاغة قد عنيت بلون من التصوير القائم على فكرة التضاد، وعالجته تحت اسمَ "الطباق" پٌِ صورته البسيطة و "المقابلة" پٌ صورتها المركبة، فإن هذا التكنيك يٌْ المفارقة التصويرية مختلف عنهما تماماً سواء من ناحية بنائه الفني، أو من ناحية وظيفته الإيحائية؛ لأن التتاقض فيه قد يمتد فيشمل القصيدة برمتها, فتقوم كلها على مفارقة تصويرية كبرى، كمـا أن التتاقض يقوم على استتكار الاختلاف والتفاوت بين أوضاع من شأنها أن تتفق وتتماثل، أو بتعبير مقابل يقوم على افتراض ضرورة الاتفاق فيما واقعها الاختلاف؛ ولهذا فإن الثاعر المعاصر يستغله ٌِْ تصوير بعض المواقف والقضايا التي تقوم المفارقة التصويرية بدور فعال ٌِِ إبراز أبعادها پٌِ سياقات شعرية وبنائية عديدة، بعكس البـلاغة التي توظف "الطباق" و "المقابلة" يِّ سياق محدود (1)

ويؤيد هذا المفهوم رأي للدكتور حسني عبد الجليل ونصه "نحن نستخدم مصطلح المفارقة الشعرية موازياً لمصطلح الموقف الشعري، والرؤية الشعرية، والتجربة الشعرية؛ لأن المفارقة پٌ الشعر تكتسب كل خصائص الشعر الإيقاعية واللفوية والتصويرية، ومن ثم تكتسب صفة الثعرية، وتتميز عن المفارقة يٌ أي نوع أدبي آخر بها اكتسبتـه من تلك الخصائص، ومن ثم فإن شعرية الخطاب تجعل مـا يتضمنه من رؤى ومواقف هي رؤى ومواقف شعرية يٌ المقام الأول"(9) وممـا ينبغي ذكره هنا أن عدم وجود المفارقة مصطلحاً لا يعني عدم وجودها مفهوماً الا أو نوعاً. وإذا كانت المفارقة الإنسانية الأولى قد ارتبطت بقصة آدم وحواء، أو هابيل وقابيل، فإن المفارقة الشعرية العربية الأولى قد ارتبطت بتلك القصائد الأولى التي عبرت عن مفارقة إنسانية كبرى تدور حول ظلم ذوي القربى تجسدت بشكل لافت پٌِ معلقة طرفة بن العبد الشهيرة(•).

وأياً كانت المفاهيم والتعريفات لضبط المصطلح، فإن المفارقة قد حظيت باهتمام النقاد والدارسـين الفربيـين منـن زمن بعيد ، حيث اعتبروهـا من القيم الفنيـة الرائعة التي لاغنى للأدب عنها ، وعلى حد قول جوته "إن المفارقة هي ذرة الملح التي تجعل الطعام
مقبول المذاق" (11).

غير أن هناك أموراً يتوجب علينـا التوقف عندهـا قليـلاً، أو الإشثـارة إليها بداية، ومنهـا الدراسـات العربية التي أمكن الإطلاع عليها يِ موضوع المفارقة، فالملاحظ أن تلك الدراسـات حديثة نسبياً ، ومعظمها يتمثل ِ2ٍ أبحاث أومقالات، كمـا أن هنـاك بعض الكتب المؤلفة والمترجمة رأيت من المفيد ذكرهـا وهي: كتاب (المفارقة وصفاتها) تأليف دي. سـي. ميويك وترجمـة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة، وكتاب (المفارقة القرآنية) للدكتور محمد العبد ولا ننسى كتاب (المفارقة والأدب) للدكتور خالد سليمـان وهو مفيد لتأصيل المصطلح إضـافة إلى قيامـه بدراسـة المفارقة ِپْ شعر محمود درويش، ورواية (حضـرة المحترم) لنـجيب محفوظ ومسـرحية (طقوس الإشـارات والتتحولات) لسـعد اللّه ونوس، وهناك كتاب مهم للدكتور ناصر شبانـه وعنوانـه (المفارقة ٌِ الشعر العربي) وقد خصص ثلاثة مباحث منه للحديث عن مفهومها ، و تاريخ المصطلح قديماً وحديثاً، ودورهـا وصفاتها وأشكالها وقد توسـع وأفاض وِ الجوانب التتظيرية، ، وركزت الدراسـة التطبيقية على إبراز المفارقة ِِْ شـعر أمل دنقل، وسـعدي يوسف، ومحمد درويش، ولا ننسى (كتاب الشعر) للدكتور محمد عبد المطلب، وقد عقد فيه فصلين لدراسـة المفارقة يِّ شـعر كل مـن سـعاد الصباح، ومحمد إبراهيم أبو سنـة وِ ديوانـه (شـجر الكـلام)، كمـا أن هنـاك كتاباً صغير الحجم بعنوان (أنمـاط المفـارقة وِ شـعر أحمد مطر) للدكتور عبد الحميد هنداوي(ז')، وآخر عنوانه (المفارقة يِخ شـر عدي بن زيد) للدكتور حسني عبد الجليل(ז1) إضافة إلى كتاب (بناء المفارقة ِوِ المسـرحية الثـعرية) للدكتور سـعيد شوقي(\&() وقد تتـاول أنواع المفارقة ودرسـها - على نحو تطبيقي - عبر مجموعة من المسـرحيات الشعرية التي كتبت بين عامي

197£ و 199 ، وآخر بعنوان (بناء المفارقة هٌِ فن المقامات عند بديع الزمان الههذاني والحريري ـ دراسة أسلوبية) للدكتورة نجـاء علي الوقاد (10) (1) أما الأبحاث والمقالات المنشورة فنذكر منها : (المفارقة) لنبيلة إبراهيم و (لغة المفارقة



 شرف) لمحمد الأمـين (r1)، وقد حاولت الإفادة منها جميعاً، ولكن الما يبقى أن أقول إن الدراسات العربية هِّ هذا الموضوع لا تقارن بالكم الهائل من المؤلفات والكتابات التي تتاولته هٌِ الغرب، أو باللغات الأجنبية على وجاه العموم.

## المفارقة البنية والوظيفة:

تعد بنية المفارقة من البنى المفضلة يٌ الشعر خاصة؛ نظراً لكـونها لصيقة بالإبداع الشعري، فقد اكتتز بها عبر مراحله وتطوراته وعصوره، كمـا اتجهتْ إليها الآداب
 إن من طبيعة المفارقة أنها لا تأتي على نحو مباشر، بل تتشك معطيات عديدة؛ ولذلك فإن فههها يعتمد على ذكاء المتلقي وقدرته على استـكشافها فـا ، واستتتاج دلالتها مع كل قراءة بما يملكه من وعي وخبرة. والمفارقة انحراف لغوي يؤدي بالبنية إلى أن تكون مراوغة وغير مستقرة، ومتعددة الدلالات، وهي بهذا تمنح القارئ صلاحيات أوسع للتصرف وفق وعيه بحجم المفارقة، وهذا التعدد راجع إلى التجاذب الواقع بين "القرينة/المفتاح، وصانع المفارقة/الشاعر الذي يقوم بإغلاق البنية، أو بالأحرى فتحها على أكثر من احتمال بحيث يقدم للقارئ /المتلقي مفاتيح أو شفرات للمعنى المفارقي المخباً پِ ثنايا النص، وهذه المفاتيح عادة ما تكون قرائن سياقية، وأحياناً نراه يقع ضحية للعبة المفارقة؛

ولهذا لا بد أن يكون شديد الوعي بها فيعمد إلى اكتشـافها وفك شفرتها ورموزهـا الخاصة.
لقد أصبح توظيف المفـارقة يِ الشعر المعاصر من ضروريات التشـكيل، وليست نوعاً من الترف الفني؛ ذلك لأن الحياة نفسهها بمواقفها وأحداثها مليئة بالمفارقات پِ شتى جوانبها فقيها تجتهع المتتاقضـات، وتتصـارع المتشـابهات، وتتضـاد الرؤى والمواقف، وذلك طبع الحياة منذ القدم، و الثعر هو روح الحياة الذي يرصد جوهرهـا وتحولاتها؛ ومن هنا فقد أوغل الشعر المعاصر يِّ الاعتمـاد على المفارقات المتتوعة والمتشـابكة، وقد وجد فيها الشـاعر المعاصر أداة فنيـة تحمل صوتـه ورسـالتـه إلى العالهم.
إن وظائف المفارقة كثيرة متتوعة لدى النقاد، ومهـا يمكن إجماله هنـا مـا ذكره دي. سي. ميويك عن وظيفتها ومن ذلك أنها : (وسيلة بـلاغية - دعابة متجههـة - سـلاح هـجاء - غاية أخلاقية - غاية إمتاعية - غاية جمالية)(Y) (Y)

وترى الدكتورة نبيلة إبراهيم أن "المفارقة رفض للمعنى الحـرٌِ للكـلام لصـالح المعنى الضد الذي له يعبر عنـه، وهي تهدف لا إلى أن تجعل النـاس يصدقون، بل إلى أن
 كذلك "لعبـة لغوية مـاهرة ذكية بين طرفين، صـانع المفارقة وقارئها" (ب). كمـا تتجـه المفارقة إلى كسـر توقع أو توهم المتلقي، وهز العـلاقة بين الدال والمدلول على اعتبـار أنها "لا تحل إلا پِ النص المفتوح أي النص الذي تتعدد نواتجـه لأنها نواتج احتمـالية لا تقبل اليقين، وهذه الاحتماليـة تتولد - غالباً - عنـد اهتزاز العلاقة بين المواضعة والاستعـمـال الأدبي"(r).
ومن وظيفتها يِ الشعر بنـاء الموقف الصـادم للتوقع الذي ينطلق من خبرة ومهارة
 بالإيحاءات والمجازات المدهشـة، إضافة إلى دورهـا ٌِ تفعيل آليـات التلقي عندما تكسـر أفق التوقع، وتراوغ الخطوط المستقيمة الرابطة بـين الـدال والمدلول.

إن تحديد المفارقة والتعامل معها أمر يدخل وٌِ حيز الضبابية، فهي ربما تكون قائمة موجودة، ولكنها نزقة مراوغة تتحرف بالسياقات الشعرية وتفضي بها إلى المزيد من الانتقالات المفاجئة، ومعظم عناصرها يبدو غير مرئي عبر النص، وهي كـير كيرة
 على الذكاء والذهنية الحاذقة ٌِِ كثير من أحوالها وأشكالها ومن أبرز الشعراء المعاصرين الذي تتشكل نصوصهم بصور فنية شتى من المفارقات
 أبناء جيله، وبما استطاع توظيفه من المفارقات المتعددة التي تستقطب أعماله الشعرية، وتمنحها مذاقها الخاص؛ ولهذا كله فإننا سنتوقف عند نصوصه الشعرية لتتبع بنية المفارقة لديه وأنماطها وشكولها، خاصة وأنها حاضرة پٌ خطابه الشعري بشكل واضح.
ولا شكك أن دراسة المفارقة التصويرية يٌ شعر غازي القصيبي تحتاج إلى كثير من التأمل و القراءة؛ لرصدها واكتشاف خيوطها وألوانها داخل النصوص والمجموعات الشعرية، خاصة أننا هنا أمام شاعرية معروفة بمستواها الفني، وبها تمتلكه من الخبرة والذكاء. وتسهم قراءة النصوص قراءة مهعنة هٌِ التحليق ِپٌ فضـاءات المفارقات التصويرية والوعي بتعالقاتها الفنية، والكشف عن عناصر القوة والتنامي أو الخفوت فيها، ، ومعيارهـا يٌِ ذلك الاعتماد على منهجية نقدية هدفها تأويل النصوص ومقاربتها وصولاً إلى مكامن الصور المستكنة فيها، إضافة إلى الذائقة المشفوعة بحساسية الرؤية، والمخزون المعرِِّ، والخبرة ٌِِ التعامل مع الإبداع الثعري الحديث والأصيل، وهو إبداع يعتمد على التجاوز الدلالي وفتح أفق الاحتمالات عبر اللغة لأنه "عندما يحافظ على وضعية اللغة يفقد أهم شروط إبداعيته، ثم أهم خصائص أدبيته وهي خصيصة الاحتمال، وعندما يفقدها يتحول إلى نص مغلق"(٪(ا) أي أنه يقدم دلالة أحادية قريبة من متلقي النص.

إن النقد هنا ينبغي له أن يصبح سبيـلاً حراً إلى المثاقفة والمكاشثفة بين مرايا النص
 ومعروف أن تجربة غازي القصيبي الشعرية تجربة طويلة وأصيلة وممتدة عبر
 ثقافته الواسعة العميقة، كما يكتب حياته وتجربته الخاصة بكـل أبلا أبعادها وثرائها ،
 وجدانية، وكل ذلك ينغرس وِّ جسد الإبداع الشعري ويتماهى معهذ؛ ليصنح خطابه الخاص وِّ نهاية الأمر.
و عندما أحاول الكشف عن شعرية المفارقة لدى غازي القصيبي تحديداً، فإنني
 أن ذلك لم يخضع لإحصائيات دقيقة نظراً لدخول المفارقة إلى منطقة المراوغة أو الضبابية، بحيث يصعب حسمها هٌِ إحصاءاء دون دقيقة. ويمكن الإشارة - هنا - إلى أن (مفارقة العنوان) تحظى بحضور لافت يٌّ عناوين
 الصامتة - الوحدة والجموع)، وغيرها حيث يصل العدد إلى سبعة عشر عنواناً تحمل مفارقات تختلف وٌِ طبيعتها ودرجة عمقها اختـلافاً بيناً، كـما أن النسبة الغالبة البة من مفارقة العنوان أجدها هٌِ ديوان (العودة إلى الأماكن القديمة) وهو الأخير وٌ إنا المجموعة
 صدرت بعد ذلك، وسيعرض البحث لهذا النوع من المفارقة لاحقاً. وهناك أنواع أخرى من المفارقات التصويرية سيتم الكثّف عنها الما وهي المفارقة الكلية العميقة و الممتدة عبر مقطع أو أكثرمن القصيدة ألمرية و وكـذلك المفارقة الجزئية العابرة، اللفظية منها والتصويرية بشكـل عام - خاصة أن النسبة النـبة الأعلى من هذه



لوحظ أن نسبتها الأعلى جاءت فِخِ أعماله المتأخرة نسبياً داخل المجموعة الكاملة التي أشرنا إليها ، وبذلك تكون النسبـة الأقل من هذه البنية متضمنـة ٍِِ مجموعاته الأولى، التي ربها اعتمدت على المفارقات اللفظية البسيطة والعارضة عدا (معركة بلا راية)، ولكن الشـاعر بعد ذلك - وِّ مجموعاته اللاحقة - انطلق ليشـكل تقابـلاته الخاصة، التي هي أكثر عمقاً ونضـجاً وذكاءً؛ حيث نجد نصوصه مفتوحة محملة بمفارقات تـتـد يٌ اتجـاهـات متوازية ومتقاطعة على نحو واضـح من التشـابك والفاعليـة. وثمـة ملمـح آخر لا بد من الإشـارة إليـه وٌِ هـا السيـاق هو تعدد عنـاصر الصورة المفارقة وتتوعها ِ2ْ نصوص غازي القصيبي الشعرية، فهي تسـكن معظم قصـائده، مـابين ظاهـرة وخفية، مباشـرة وغير مباشـرة، وبطبيعة الحـال فإن المباشـرة هنـا لا يقصد بها مجيء المفارقة على هيئة التضـاد أو التقابل اللفظي السطحي، وإنما نقصد بها تلك التي يقوم طرفها ـٌِ الذهن عبر بنيـة محكمـة؛ ليرسِّخها اتجاهـاً مفارقاً بغض النظر عن القرائن المعجميـة التي غالبـاً مـا نجدهـا يِّ المفارقة الظاهرة أو المباشـرة. إن بنية المفارقة منتشـرة ِِّ دواوين الشـاعر على نحو يكاد يستقطب الخطاب الشعري بأكملهه، مـع تبـاين درجة حضورهـا من مجـموعة شـريـة إلى أخرى، وقد أوغلت شـعريته پٍِ صنع مفارقاتها ، مع رفدهـا بلغة عصرية متجددة، وأخرى فيها ولاء لتراثها

أحيـانا.

## أنماط تشكيل صور المفارقة:

الصورة هي جوهر الشعر وبنيته، ،وهي كذلك رسمى إبداعي يكشف جمـاليـات اللغة وحركتها الدءوب، وكلما كانت العلاقات فيها بعيدة ومتداخلة امتلكت المزيد من

القوة والحـركة والفاعلية ، إضافة إلى التأثير السـحري الخـلاق. وعن طريق الصورة يتم تمثل المعاني تمثلاً جديداً ومبتصراً, بهـا يحيلها إلى صور مـرئية معبرة، وعن طريقها كذلك يتم العدول عن الصيغ الإحالية إلى الصيغ الإيحائية التي تأخذ مداهـا يِّ تضـاعيف الخطاب، وهي تهدف إلى تحويل غير المرئي من المعاني

إلى المحسوس، وتعويم الغائب إلى ضرب من الحضور، ومن ثم فإنها تمنـح النص هويته وتتحـلده (YQ)

وأمـا عن أنمـاط تشكيل صور المفارقة وِ نصوص غازي القصيبي الشعرية فإنها قد تعددت وتتوعت بشـكل لافت، وعن طريقها استطاع صياغة تجربته، وتجسيد أحاسـيسـه ومشـاعره، وتشـخيص خواطره وأفكاره، وإدراكه العميق للعلاقات الواقعية والخفية للعالم من حوله،، ومعرفته الدقيقة بالأقاليم الغامضة للذات والآخر وِّ هـا الواقع المعاش، وقد ظهرت من خلال أشـكال ثلاثة رئيسـة كل منها احتضن الكثير من المواقف والتتجارب والرؤى كمـا سـيتضـح بعد قليل.

المفارقة و الصورة الكلية / القصيدة الصورة:
والصورة الكلية هي التي تتظظم القصيدة كلها؛ بحيث تتمو فيها نمواً عضوياً وتتمدد پِ كل مقاطعها ومفاصلها، وتترابط وتتفاعل مجسدة مختلف الأحاسيس والأفكار والمشاعر، وتتجانس تجربتها الزاخرة بالتتوع، وتتداخل مكوناتها، وتبدو حية متدفقة يؤلف نسيج بنيتها تيار شعوري موحد، وتظل تومض بإيحاءاتها وظلالها، وتصشف عن المزيد من العـلاقات والطاقات الجديدة الكامنة فيها (•). وتمثل المفارقة الكلية من خلال هذه الصورة موقفاً كامـلاً يتمدد عبر قصيدة كاملة، ولهذا نجدها تتبنى اتجاهـاً طولياً يتوالى ويتوالد الـد ؛ليرسِّخ البنية المفارقة التي تُلِّحُ على رؤية واحدة أو معنى بعينه. وقد تتم معالجة ذلك من خلال موقف واحد تثـارك فيه عدة مفارقات متوالية، يكون رابطها واحداً وهو تدعيم هذا الموقف أو الفكرة المبتغاة. وريما جاءت أبنية المفارقة؛ لتتوزع على مسـاحة محدودة من النص، فهي تتعدد ولكن لكل وجهتها المقصودة.

وأجدني هنا أتوقف عند بعض نهاذج المفارقة التي تقوم عليها القصيدة بأكملها؛ فتصبح فيها وعاء يتسع للرؤية المطروحة، وتستوعبها على نحو كلي، وهذه النماذج هي قصـائد: (الحب والموانئ السود) من ديوان (أنت الرياض)،

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- Y

و (رسـالة إلى ميت) من ديوان (الحهى) أمـا الثالثة فهي (نفرُّ فَـَيْتُكِ) من ديوان (العودة إلى الأمـاكن القديـة).

وبالطبع فإن التراتب الزمني للقصـائد لا يعنيني هنـا بقدر مـا يعنيني ذلك الخيط الذي ينتظمها ، ويجعل كالً منها مثالاً لشعرية المفارقة التي تستغرق أجزاء القصيدة وسيـاقها الممتد، وتدفُ بها يِّ اتجاه محدد، تظل تلح عليهه بأدواتها وبنـائها العام، وذلك هـع اختللاف الطرح وتتوع الرؤى التي يتتكئ عليها الخطاب من قصيدة لأخرى.
 بالسـواد، ترسـو بها سـينـة الذات، عبر مـراحل عمرية أربع، فتفتال هذه الموانئ براءتها
 وسلوكي، فتسـري إليها العدوى، ويجيء ذلك عبر بناء خاص تتميز بها القصيـدة وسنعود إليها بعد قليل. أمـا القصيدة الثانية فتقوم المعالجة فيها عبر رؤية تستخدم جدليـة الأنا والآخر، حين تصبح هذه (الأنا) نموذجاً لـلإنسـان الحي المفعر بالمشـاعر الطيبة تجـاه الحياة، ِيٍ مقابل (الآخر) الذي هو ميت الروح والمشناعر ومبغض للحيـاة بأسـرها. وٍِ القصيدة الثالثة تتحقق آليـات الخطاب عبر خمسـة مقاطع، تقوم عليها فكرة الفرار من الواقع أو الحاضر القاسي الغليظ المتهجم إلى رحاب البراءة العذبة غير المسؤولة وِ مـرحلة الطفولة المفعمة بـالنقاء.

إن لكل نص من الثلاثة مذاقـه ورؤيتـه التي تحكم اتجاهـه الخاص، وبنيتـه الخاصة كذلك، ولكنها يِّ مجموعها تغوص يِّ عالم المفارقة أو تغوص فيها المفارقة، كمـا أن كـلاً منها يضع نفسـه على أفق الاحتمـالات المفتوحة التي تكسبـه العمق والثراء. لقد تحقق لقصيدة (الحب و الموانئ السود)(1٪) نوع من هندسـة البنـاء الخاصة، فهي من شـعر التفعيلة، ولا يخفى مـا تحمله من مفارقة يِْ العنوان منذ البداية، وقد تشكلت من مدخل يستغرق مقطعين، يليـه أربعة مقاطع، يمثل كل منها مينـاء أو مرحلة من
 والعبثية التي غرقت فيها الذات بعد رحلتها المريرة ٍِِ موانئ العمـر.

وأغلب الظن أن هندسـة القصيدة وبناءهـا المحكم على هذه الشـاكلة التي أشرنا إليها قد ساعد على تتسيق الرؤية وتقطيرها؛ ليتم البوح بها على نحو موفق، إضافة إلى
 إن (المدخل) هٌِ البداية لا ينفصم عن التوجه العام لباقي المقاطع، سواء أكان ذلك على مستوى الرؤية، أو البناء العضوي، أو مستوى المفارقة القائمة ذاتها. يقول القصيبي هِْ المدخل:
أو تدرين لماذا

كلما قربنا الشوق نما مـا بيننا
ظل جدار
ولماذا
كلمـا طار بنا العلم أعادتتا إلى الأرض أعاصير الغبار؟

ولماذا
كلما حركنا الشعر غزانا النثر
فالألفاظ فحم دون نار؟
إن هذه الثنائيات المتحققة پِّ هذا النص (المدخل) قد استعانت بتلك الأسئلة المندهشة المتوالية؛ لتتشئ مستوى من المفارقة، تجعل هذا الجزء منذ البداية متتاغماً مع باقي القصيدة وِّ توجهها العام، غير منفصل عنها كمـا سنرى. ونظراً لطول القصيدة، فسأعتمد هنا على جزء من كل مقطع من المقاطع الأربعة التي تمثل (الموانئ) بحيث يشهد الجزء على المجموع، ويتضمن طرِّن المفارقة الحادثة وِّ
كل مقطع، أو ينم عنها. يقول پٌ (الميناء الأول):

$$
\begin{aligned}
& \text { فوجدت أمـامي جمـع ذئاب } \\
& \text { إن حيوا أدمتك الأظفـار } \\
& \text { إن ضـحكوا راعتك الأنيـاب } \\
& \text { وتعلمت هنـاك الخوف }
\end{aligned}
$$

ويمكن أن نسهي هذا الميناء (ميناء الخوف)، ولا يخفى أن طريٌٌ المفارقة حاضران پِّ المستوى البعيد العميق، فالبراءة يقابلها الذئاب الضارية التي تحييّ بالأظافر والأنياب وتغتال الطفولة، وقد أفرز الموقف ٌِِ النهاية صفة الخوف الذي احتل مرحلة الطفولة السادرة العفنة؛ نتيجة الاصطدام القاسي بالبشر/الذئاب الذين (إن حيوا أدمتك الأظفار) منهم. وٌِْ (الميناء الثاني): كنت بريئًاً قالت أمي " لا تكذب" وعشقت الصدق

ووقفت على هـذا المينـاء
فســـعت النـاس ينـادون الأقبح "أنت الأجمل"

وتعلمت هنـاك الكذب
وهذا ما يمكن أن نعتبره (ميناء الكذب)، وهو الثاني يٌ سلسلة اغتيال براءة النفس پِّ عالم البشر المحيط الذي يظل يكذب وينافق ويداهن ويغير الحقائق؛ تبعاً للأهواء، فيسمى الكريم بخيلاً، واللص "عفيف الذل"، كـما ورد يوْ جزء من المقطع. وإذا كان التقابل المعجهي بين الكذب والصدق قد تحقق هنا، فإن ذلك لم يمنع من تعميق الثنائية عبر الخبر والإنشاء، والتكرار المؤكد للمفارقة الذي يحكم هذا المقطع ويضيف زخهاً إلى الفكرة. ووٌٌ (الميناء الثالث) تمثلت براءة الذات فيما تملكه من شعر وأحلام وخيال خصيب وطموح مثالي، بعيداً عن عالم الماديات المحموم:

# كنت بريئاً <br> لا أملك إلا أوهامي <br> ودفاتر شـر أســكنها <br> وتعشش فيها أحلامي <br> قال الناس "أعندك بيت <br> غير قواٌِ丷ํ الشعر العصهـاء؟" 

وأصبت هنـاك بداء المال

وهنا يأتي مـا يمكن تسميتـه (بهيناء الجشع) أو داء المال، ونلحظ أن الخطاب هنا پِو تكريسـه للمفارقة الحادة اعتمد على أسلوب السـخرية والتهكم، حيث يتساءل الغارقون يٌِ عالم المادة والمال (أعندك بيت غير قواوٌِ الشعر العصهاء؟)، وهنا تستقطب الشعرية مـا يعمق الفجوة بين الحالتـين أو العالمين: عالم الشعر والأحـلام، وعالم المال. وتتهثل البراءة والمثالية، وِّ هذه الذات التي تسكن القصيدة، وتدين بمبدأ المسـاواة بين الناس الذي يبدو غريباً پٌِ دنياهم، فتتصادم معهم على نحو قاس أيضاً پِّ (الميناء
الرابع):

غير أن الأمر ليس كذلك ٌٌِ دنيا الناس، وذلك الثعور يعد - وٌٌ كثثير من الأحيان - سـذاجة فادحة الثمن يٌِ نظرهم؛ حيث يعيشون بشك ووقفت على هذا الميناء
فرأيت صغيراً وكبيراً
ورأيت حقيراً وخطيراً
وأصبت هنـاك بحمى المجـد

وهـا الأخير هو (مينـاء الوجاهـة الاجتماعيـة الكاذبة) أو (المجد الزائف)، و ليس هو المجد الحقيقي المعروف الذي تحققه الأعمال العظيمة الصـادقة، ولكنـه هنا زائف يصيب النفوس الضعيفة بحيث تصبح مسـألة المسـاواة مجرد فكرة تعيش $2 ْ$ شـعاراً لا يصدق عليـه فعل أو سلوك، وقد رصد النص ذلك باقتدار. ثم تختتم القصيدة بهفارقة أخيرة تضاف إلى مـا سبق، وٌِ هذين البيتـين: فتتتي مـا بيننـا قام دجى ضياع ورياء وطموحْ عبثاً أفتح روحي للهوى بـد أن عدت إليـه دون روحْ وهنـا جوهر المسـألة فالقصيدة ـ منـذ البداية.. تقوم على دالين مهمـين: (الحب) و (الموانئ السود)، وقد استغترقتها تلك الموانئ، ولكنها هنا تضع بين أيدينـا خلاصة القضية، وهي أن ملوثات الحياة، وقاتلات البراءة، فعلت فعلها وِ نفس الإنسـان فأفسـدت كل شيء، إذ لم تعد روحه المسلوبة قادرة على مهـارسـة أبسط مشـاعرهـا المتمثلة يِ الحب، وهذا ثمن بـاهظ لا شـك. ومهـا تجـدر الإشـارة إليـه مـا يشيع وِْ هذه القصيـدة من روح فلسفية، تحتشـد بشعرية عالية تمـكت من توظيف أدواتها بدقة، و استطاعت ٌِِ رحلتها البحرية الرمزية وموانيها السـود أن تعمق الكثير من المفارقات الشعرية، بهعالجـات فنية واعية، يمـكن أن نعتبرهـا صـانعة لمفـارقة (الموقف) على المستوى الفني، وهي بذلك تختلف عن المفارقة القائمـة يِ المجتهع، وهي موازية لها ٌِِ الآن نفسـه "لأن الموقفية الحيـاتية معنية بتقديم الأجوبة ، بينما المفـارقة الشعرية مختصـة بإثارة التسـاؤلات"(Y) ونظراً لأن المفارقة تعد من البنى المفضلة يِ الإبداع الشعري، فإنها تعتبر وسيلة أسـاسيـة ِ2 إنتاج الشعرية، ولعل ذلك يصدق على فن الشعر على امتداد تاريخـه، ولا يمنع من ذلك أنها لم تعرف بالمفارقة يٌِ نقدنا القديم،وأنها عندمـا برزت مؤخراً على مستوى الدراسـات النقدية العربية جاءت بكل مـا تعنيـه من حالات التخخالف والتتاقض والتقابل والافتراق.

إن ذلك التقابل الذي هو جوهر المفارقة يكون تقابلاً مادياً أو معنوياً وهذا مـا نجده
 المفارقة الصادقة هٌِ العنوان الذي يندرج تحته ثلاثة مقاطع، يمثل أولها مـا يشبهه المدخل أو الفكرة العامة التي يقوم عليها البناء كلها: حديثنا مضيعة للوقت
وبعد ما دُنـي حي وأنتْ ميت

ولا يخفى هنا التقابل على المستوى المعنوي، الذي يضعنا - منذ البداية - أمام (الأنا) الحية بكل المقاييس، و (الآخر) الميت حياً، فموته هنا معنوي وليس على المستوى الميتافيزيقي.
وتستفرق هذه الجدلية باقي القصيدة، التي يصبح الحوار فيها من طرف واحد، فالكالام يصدر من الطرف الحي، أما الطرف الآخر فتتغشثاه الكلمـات دون بادرة منه؛؛ لأنه ميت، والمقطعان يعتمدان على التعليل باستخدام (لأنني) وهي تعمل على تعديل مسـار الدلالة منذ بداية كل مقطع: لأنني أومن بالثروق و الزهور
ورقصة الربيع وِّ الوديان

وضحكة الأحلام هٌِ الثغور
ونبضة الفرحة يِن الإنسـان
وأنت لا تهوى سوى القبور
والنعق ٌِْ الأطلال كالغربان

لقد وضحت هنا الثنائية القائمة على حب الحياة وإدراك أسرارهـا وجمالهانها والتفاعل معها، ومع إنسانها بقوة حميمة، وشعور عميق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يأتي طرف الثـائية الآخر هٌِ البيت الأخير؛ ليركز على ذلك الفعل السلبي القبيح الصادر من

ذلك الإنسان الذي يبدو أنـه ميت المشـاعر والعاطفة فهو (يهوى القبور، وينعق 2 الأطلال).

وٌِ المقطع الثاني - الذي أجتزئ بعضـه - يكون تمجيد الحياة، وامتداح أبطالها الأقوياء الذين يزرعون الأمل، ويمسـحون الأحزان، إضـافة إلى حب الطفولة، وعشق الطبيعة والوطن، ٌِِ مقابل البغض والتربص بكل مـا هو جميل يِّ الحيـاة: لأنني أهجد الحياة أرشٌٌ أبياتي على شـجـعانها لأنتي أحب كل طفلةٍ أحب كل خصلة، أحب كل رملةٍ وأعشقُ الجبالَ والسهولَ والبحارْ وأنت من بغضـك تحيـا ِيْ إسـارْ

تود لو خنقت ضوء الشـمس ٌِ النهارْ
إنها - مـرة أخرى - (أنا) مقابل (أنت)، والخطاب هنا محكوم بكثير من الغضب
والتحدي، وقد تم تفعيله بصيغ المضارع المتلاحقة: (أمجِّ - أرشٌّه أحبٌّ > ثلاث
 (تهوى ـ تحيا)؛ لأن الخطاب هنا يؤثر التحرك من خـلال التأثير والفعل عبر مجموعة من الدوال الموظفة بههارة؛ لتفضي إلى حب الحياة.

وِِّ هـا المقطع نلحظ توظيف (لو) هع الطرف الثاني للمفارقة، حيث تكرر مجيئها ثثلاث مرات متوالية، ووٌِ كل مرة اقترنت بفعل (الإعدام): (تود لو خنقت ضوء الشـمس - ولو قتلت اللحن يِّ المزمـار - ولو وأدت الحب وِّ الأفكار) ولا شـك أن الخنت والقتل والوأد بهذا الشكل المتوالي يذهب بذاك (الآخر) المبغض إلى أقصى درجات الحقد و السوداوية والتجرد من الإنسـانية بشـكل كامل، وهنا تكون الصورة المفارقة قد أدت دورهـا بكفاءة عالية داخل النص.

وصٌ قصيدة (نَفِرُ فَديتُتك) (٪\&) تتكرر أمنية بعينها عبر مقاطع القصيدة الخمسـة، وهي الفرار إلى عالم الطفولة العذبة، وواحتها الغناء البريئة؛ للعيش - ولو للحظات ِوِ كنف الفطرة والنقاء والبراءة - ، وهنا تبنى المفارقة المهتدة بين الحاضر الثقي المعذب - الذي تراهن الذات الثاعرة على الهروب منه، وبين الطفولة الجميلة المبتغاة التي تعد مكاناً أثيراً للهروب من فظاظة الواقع ورعونته: نفر - فديتك - نحو الطفولة لو سـاعتين

$$
\begin{aligned}
& \text { فنأكـل يِّ الثهمس تفاحتين } \\
& \text { وألقي عليك بفزورتين } \\
& \text { ونغرق.. نغرق يٌ ضـحكتين }
\end{aligned}
$$

إن أكل التفاح، و إلقاء فزورتين، والغرق يٌِ ضحكتين مشتركتين، لهو من أخص
خصـائص الطفولة واللهو البريء الذي تود النفس هنا أن تعيش ولو لسـاعتين يٌ كـفـهـ ولعل طرٌِِ المفارقة هنا قد انعقدا بين (الحاضر) و (الطفولة)، ولا نقول الماضي؛ لأنه قد لا يمثل المرحلة المنشودة بدقة، وٌٌِ الحاضر تتعب روح الإنسـان المقهور الممتلئ بالأسى تحت قسوة الواقع، وما ألصقه بها من أدران ومعاناة ومرارات؛ فتود الهروب إلى البراءة الأولى بكل مـا فيها من عفوية ومرح، ومَنْ مِنَّا لم تساوره تلك الأمنية؟.
إن مقاطع القصيدة تبدأ بذاك الرجاء المقرون بالدعاء (نَفِّر فديتُك) عدا مقطعين، أختار أحدهما هنا؛ لأنه - پٌِ رأيي - يختصر روح القصيدة، ويشي بها، وقد جاءت العبارة قرب نهايته وليس پِ أوله:

> تفر فديتك ! من عبث الدهـر بالوجنتـين
> ومـا يفعل الثيـب بالمفرقِّن
> ومن كل قلب

يـزقـه الحقد بالمخلبيـن

$$
\begin{aligned}
& \text { ومن كل روح } \\
& \text { تعيش من الكره وِّ مـأتـــين } \\
& \text { نفر ـ فديتك ! ـ نحو الطفولة } \\
& \text { نرضـ من ثديها رضعتـين } \\
& \text { ونتخرق.. نغرق يِّ ضحكتـين }
\end{aligned}
$$

لقد تشكلت مبررات الفرار نحو الطفولة عبر هذا النص وغيره، فهو هروب من عبث الدهر والثيبب والحقد والكره الذي تتعرض لـه النفس، ويصبح الحـاضر هنـا أو الواقع المعاش مـثثلا: للقسوة، التعب، الملل، العبث، الحقد، الشيب، المسئوليات، الههوم، وتصبح المسـاحة الزمنية الأولى من العمر: طفولة، براءة، نقاء، راحة، لهو، لعب، استمتاع، حريـة، سـرور، انطلاق، عذوبة....وبذلك تكتمل ٍِِ هذه القصيدة الصورة بنية المفارقة التي يمـكن اعتبـارهـا (مفارقة زمنية) من مرحلة عمـرية إلى أخرى
ֵِِ الماضي.

ولا أستطيع أن أغادر هـذه القصيدة دون أن أربط بين الاتجاه العام الذي يهيمن عليها ، وبين قصيدة (يارا والشعرات البيض)(0٪) من ديوان (العودة إلى الأمـاكن القديـة) وقصيدة (هيا خذاني)(٪٪) من ديوان (أنت الرياض). ففي القصيدة الأولى يتوجه الخطاب إلى (يارا) ابنة الشاعر وقد حاولت مطاردة الشعرات البيض وِّ مفرق الأب، ويجيء أثناء ذلك تململ ملحوظ تحت وطأة الحاضر ، وحنـين جارف نحو الطفولة:
 وما بكيت على لهوي ولا مرحي لكهر بكيت على الذي انتحرا وٌِِ الثانية، رجاء موجـه لنجلي الشـاعر الطفلين أن يـأخذاه، ويعودا به ليلهو معههـا،

مـع عقد مفارقات متواليـة بـين شقائها وسـعادتههـا :
هـا أنتمـا تضـحكان تـتـارة تِيانِ

# أما أنا فـدموعي 

إلى أن يقول：
هيا خذاني．．خذاني
إلى منـرعٍ
وأرجعاني صغيراً تلهوانِ

إناه التوجه نفسـها، والإلحاح الشعري عينـه، والمفـارقة ذاتها ، حيـث القصـائد مسـكونة بالحنـين إلى الطفولة البريئة، وتلك حكاية أخرى يٌ شـعر القصيبي يجسـدهـا مـا يسـى （الأزمة الأربعينية）．

## المفارقة والصورة المركبة／الممتدة：

وهي صورة تتمو وتتمدد يِّمقطع أو بعض مقاطع من القصيدة، وينتظم بناؤهـا ِِْ مجموعة من الصور البسيطة المؤتلفة القائمة على تقديم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التعقيد أكبر مهـا تستوعبه صورة بسيطة، كهـا أنها نـطط بنائي يعبر فيه الشـاعر عن فكرة معقدة من جانب ويخلق عن طريقها من جانب آخر حالة انتظام داخلية بين الصور تتسـم بالتمـازج والتتكامل والتداخل يكشف عنها جهد الناقد التحليلي（「V）．
ومن نمـاذج المفارقة ٌِ هـذه الصورة، التي تأتي عبر مجموعة من الصور المتوالية مـا نجده يِ قصيـدة（بعد أن مضيت）（＾ث）، التي تتشكل من أربعة مقاطع، تذهب كلها باتجاه موقف واحد تحاول تأكيده بهـجموعة من الصور التي تعتمد على المفارقة مع توظيف عناصر الطبيعة يِ ثلاثة منها ، ومنها قول الشاعر： القمر الذي تسلقنا معاً حِبـالَه القمر الذي زعمت أنـا

يمنحنـا دون جميع العاشقين حبّه
القمـر الذي رمى
وِّ مقلتيك مرة ظلاله
تـدرين؟ ودَّع النجومْ
تـدرين؟ ضاع ِขْ مـجاهل الوجومْ

إن الحالة التي تمثلها الصورة الممتدة للمفارقة هنا هي الفقد أو الشقاء پِْ الحب نتيـجـة تغير الحال، والثـائيـة هنا واضـحة عبر المقطع الذي يستعين بصورة القمر الذي كان يحنو ويمنح الجـمال والخيال، غير أنه له يعد كدلك فقد تفيرت الحال، فضاع وِّ مجاهل العدم والكآبة، وذاك مرهون بالواقع النفسي والوجداني المسيطر على الموقف، والذي يعضده ذلك الاسـتفهام المتأسف (تدرين؟) الذي يتكرر عبر مقاطع

القصيدة.
وتتوالى أبعاد مكونات الصورة عبر عناصر أخرى، منها (البلبل) الذي كان يهمس بحـلاوة الحيـاة، ولكنـه مـا لبث أن أصبح (على الطريق جثة بـلا صداح)، كمـا أن (الروضة) التي اكتشفا أنهما عاشقان (فوق دفء عشبها) أصبحت هي الأخرى (مشـدودةً إلى الصقيع تتدب موسـم الربيع). كمـا جاء المقطع الأخير ليشير إلى الصديق الذي تحول من حالة الفرح فـاد لكي (ينصب فِّ درب الدموع خيمتـه).

و هذه المفارقة التي تهيمن على المقطع يمـكن تسـميتها (مفـارقة التحول)؛ فهي تعتمد عبر صورهـا المتواليـة على فكرة التحول من حال إلى حال؛ فـالقمر تحول من وجوده المؤنس إلى الضياع، والبلبل ذو المشاركات الوجدانية الجميلة قد فارق الحياة، والروضة الدافئة المعطاء تحولت إلى خراب، وكل ذلك أراه قد أفلح ٌِ تعميق بنية هذه

الصورة الممتدة يٌِ القصيدة.
وِفْ قصيدة (الإفلاس)(ヶ9) يحدث التحول عبر الزمن، وتتأسس بنيـة المفارقة بين حال الثناعر - التي تتحدث عنـه القصيدة - وِ مـاضيـه النـاصع ومجده الشعري، وبـين حاله وِّ حاضره المنتـكس الذي يعيش فيـه على الذكريـات: لكني صبياً غرا

$$
\begin{aligned}
& \text { يهوى الليل.. ويهوى البـر.. ويهوى البـحرا } \\
& \text { يحيا شعرا } \\
& \text { يكتب شـعرا } \\
& \text { زمنٌ مـرَّا } \\
& \text { والآن أعيش على الذكرى الخرسـاء } \\
& \text { أتتفس قبـح الأشيـياء } \\
& \text { أجتر الشـعر الموميـاء }
\end{aligned}
$$

ومن المـلاحظ هنـا اعتماد النسق المفارقي على توالي الأفعال المضـارعة التي لهم يخل منها سوى سطر واحد، عبر المقطع السـابق، ومنها الفعل (يهوى) الذي تكرر ثلاث مـرات یِ ثلاث جمل محددة متشـابهة تتتظم السطر الأول، ثم يأتي الفعلان (يحيا يكتب) وكلها مسنـده إلى ضمير الغائب، حيث تتحدث عن الصبي الغِرّ / الشـاعر، فهي هنا منصرفة إلى الحالة الأولى (الماضي) التي كان فيها (الليل، والبر، والبحر، والشعر)، وكلها أفعـال صنعت حيـاة السعـادة الخصبـة المعطاء، وقد أتت بعدهـا هجموعة أخرى من الأفعال (أعيش - أتنفس - أجتر) مسندة لضمير المتكلم الذي يواجه حاضره القاسي، فهي منصرفة إلى الحالة الأخرى التي تتبنى دوال هي (الخرسـاء - قبح - مومياء)، وعبر تلك الثـائية حدث التتحول الذي جاء مرهوناً بزمن ثــائي أيضاً اسـتطاعت الأفعال المضـارعة أن تبنى بُعدَيَه المتضـادين اللذين شكـلا نسيج هذه الصورة. وٌِِ بعض الأحيان تعتمد صورة المفارقة المتحولة على (التحول المعكوس) أي من الحال الأسوأ إلى الأفضل مخالفة لما سبق، فيصبح ذلك مـرهوناً بتغيرات حالية متتابعة عبر نسق يحمـل ثـائيتـه معه وِّ كل مـرة، ومن ذلك قولـه: حملتُ إليك حرمـان الصـحاري فكيف أحلته ريَّاً وخصبان

وكيف صنعت من ظمـأي نعيما
وكيف جعلت جوع الروح حبّا

$$
\begin{aligned}
& \text { وكيف صنعت دفئاً من شتائي }
\end{aligned}
$$

لقد جاء التحول المعكـوس ِوْ بنية الصورة هنا معتمداً على التضـاد القائم بين (حرمـان الصـحاري) الذي تحول إلى (الري والخصب)، و (الشتاء) الذي صار (دفئًا)، وبهذا تشـكـلت صورة المفارقة و تتامت عبر نمط خفي بعيد عن المباشـرة مـازج
بين (الظمـأ) و(النعيم)، وبين(الجرح) و(العذوبة).

ومن ناحية أخرى كان للمنـجز البـلاغي دوره المتمثل وِ الاعتمـاد على الأداة (كيف)، والاستفهام التعجبي المتكرر الذي تحول زخمـه؛ ليخدم لغة الاندهاش المنبثة عبر المقطع، ومن هنـا استطاعت الصور المتوالية أن تكرس لحالة الاستتكانة والراحة والامتتـان، بعد حدوث هـه التحولات الرائعة من الماضي السقيم إلى الحاضر العظيه؛ اعتمـاداً على صيغة الاستفهام المبـاشـرة التي نحسبهـا من الصيغ الأثيرة لدى الشـا الشاعر. إن من طبيعة المفـارقة - بوجه عام - أنها تقوم على السـخرية أو الاستهزاء، أو أنها هي السخرية ذاتها أحياناً، وهذا النوع كثيراً مـا يقابلنا يِّ شـعر القصيبي الذي يتكئ على المفارقة السـاخرة ِوْ مواضـع جهـة، وهي تتتوع وفقاً للرؤية والتجرية، وقد تأتي صور السخرية عنده على نحو جزئي أو عابر، وريمـا تستغرق الموقف كـامـلاً، أو تحتل القصيدة وتوجه خطابها إلى شعور مغرق يخ التهكم، أو جلد الذات يخِ قضـايا الأمة ومـا يقع لها من أحداث ونكبـات وانـكسـارات، مثل ذلك نكسـة حزيران عام $97 V$ ام، حيـث حلت بها الهزيمـة التي انكسـر معها الوجدان العربي، وأصبحت جماهير الأمة بحالة من الذهول المطبق، والأسـى القاتل، وكان الإعلام العربي وقتها يحاول شـحن الشعب العربي بحمـاس مزيف، وعنتريات فارغة عن طريق الكذب والزيف وقلب الحقائق، عبر أبواق طنـانة سـرعان مـا اكتشف الناس ضـلالها. وقد أراد الشـاعر أن يحول ذلك كلله إلى مفارقات حادة تقوم على السـخرية المشثـحونة بالمرارة والتأثر پِ قصيدة (بعد سنـة) التي كتبت يِّ العام 971 ام، ويشير عنوانها إلى

انعطاف الشعر إلى مـا حدث بعد مـرور عام على وقوع الهزيمة المروعة التي شـارك فيها الإعلام بدوره المضلل:

عندمـا خضنـا مـع المذياع
حطين الجـديدة
عندمـا عشنـا هـع المذياع مجد القادسيـة

عندمـا بشرنـا المذياع
بالنصر على وقع الأناشيـد الشـجيـة
عندمـا خلفنا المذيـاع
مـابين الرمال
جثنًاً خرَّتْ بـلا مـجـا
وأشبـاه رجال(1)
ذاك جزء من القصيدة تستغرقه سـخرية موجعة، تفرك الملح على الجراح، وتحاول البـحث عن الحقيقة، عبر المصـارحة وتعرية النفس، والمواجهة الحاسمـة معها ، أياً كان الوضع، فالمســألة هنـا تتعلق بشـرض الأمة ووجودهـا نفسـه. أمـا (المذياع) الذي تكرر ذكره يٌ الجزء السـابق أربـ مـرات فإنـه إثـارة إلى الإعالام الذي اعتمد وقتها على أكثر وسـائله انتشـاراً وتأثيراً على عقول الناس وتوجهاتهمه. والذي أسهم - عبر النص السـابق - وِ بنـاء صورة المفارقة التي توزع طرفاهـا بين مجد حطين والقادسيـة من ناحية، والهزيمـة المروعة، والجثث التي خرت وِّ الرمـال بـلا ثمن، حيث تصل الستخرية إلى أقصى مدى، وتستمر القصيدة ِ2ٍ هذا النهج عبر مقاطعها السبعة ، حيـث: (هزمت أشـعار عنتر)، و (وارتمى سيف أبي تمـام وارتاع الغضنفر)؛ نتيـجة مـا كنا فيـه، وقد عبرت عنـه القصيدة بقولها على لسـان العربي: (وأنا قلت لليلى: سـوف اصطاد لك الميراج ياليلى بخنـجر)، وتلك قــة المأسـاة المضـحكة المبكيـة التي تلفعت بها

الشـعرية هنا.

والصورة الجزئية هي أبسط أنماط الصور البنائية؛ لأنها تشتمل على تصوير جزئي محدد يقدم لنا مـا نسميه الصورة البسيطة التي يمكن أن تدخل وٌ تـكوين بناء الصورة المركبة، و تبدو أكثر تعقيداً وتركيزاً، وتتبع أهمية دراستها على نحو مستقل من دورها يِّ التعبير عن المعاني والأبعاد النفسية للتجربة الشعرية، فهي تتمتع بقيمة مستقلة فنياً ومعنوياً، ولكنها ليست منعزلة انعزالاً تاماً عن القصيدة، وغير منقطعة عن غيرها
 ويمكن تتبعها والكشف عنها من خلال البنائين اللغوي والدلالي، إذ إن المفارقة تصبح اللغة المناسبة للشعر، حين تبدو هذه اللغة أبعد مـا تكون عن فكرة الحامل والمحمول، أو المواضعة اللفوية، التي ينحصرفيها الدال ٌِِ دلالة معروفة وضعت لله، ومن شـأن المفارقة الحقيقية أن تكسر هذه المواضعة، وذلك يأتي عبر تعدد الدلالة، ومن

 ونحن نلحظ تلك المغايرة، وكسر المألوف، وإنشاء العلاقات الجديدة يِّ شعر غازي القصيبي؛ حين نستتطق نوعاً آخر من صور المفارقة لديه ألاوهي المفارقة الجزئية التي تتخلق يِّ رحم النص، على نحو قد تتعدد فيه،، وقد تأتي عابرة هنا وهناك، ولكنها لا تتصف بالثـمولية أو الامتداد يِّ شرايينه وجسده. ومن هذه الصور نقع على نماذج كثيرة يٌ أعمال الشاعر، ومنها ما يقوله عن العراق:
يبكي على وطن يموت صغاره جوعاً ويتخم مترفوه أطايبا ويح العراق.. وكان أَمْسِ مـلاعبا للمجا أصبح للخنوع مضاربا كانت تلامسه النجوم أنامـلا

و الأبيات هنا من قصيدة بعنوان (أ أبا الفرات) تتوجه إلى مخاطبة الثـاعر العراقي الراحل محمد مهدي الجواهري پٌ ذكرى رحيله، وهي مكتتزة بهجهوعة من المفارقات الجزئية المتوالية التي ربما يشكل نسيـجها خيطوا واحد، وتكشف الأبيات عن تلك التقابالات التي توجه مسـار النص كلها، حيث الموت جوعاً مقابل التخمة، والمجد مقابل الخنوع، وهكذا تفلح هذه الصورة پٌِ صنع حالة من المفارقة الدرامية المتوترة داخل النص الذي يردفه الثـاعر بخطاب آخر موجه إلى الجواهري الثـاعر: هذا زهمان الصمت يقتل بلبل ويرى الغراب على المنابر ناعبا فالأمر لا يتعلق بواقع العراق المأسوي المأزوم، بل تعداه إلى حال الثعر پٌِ إطار تهكمي عبر حقل آخر من الدوال: (الصمت - بلبل - الغراب - المنابر - ناعبا) وكلها أدت إلى تعميق الناتج الإضاٌِِ السـاخر الذي صنعته المفارقة يِّ هذه الصورة. وٌِْ السياق نفسه وهو هـموم الأمة وواقعها المنكسر ينفتح ذلك البعد السـاخر الذي يتكئ على التتاقض القائم بين (سناء محيدلي) اللبنانية المعروفة التي قامت بعمل فدائي شهير ضد جنود الاحتلال اليهود ي، وبين الأمة ورجالاتها وهم يعيشون واقعاً مـأسوياً متردياً. يقول القصيبي: يا أيها الرجالْ تحجبوا

يا أيها الرجالْ لم تقدروا أن تصبحوا رجالْ فـحاولوا أن تصبحوا نسـاءْ وحاولوا أن تلدوا
صبيـة وحيدة
أن تلدوا نسـاء!(¿ء)

ولا يخفى أن تكرار (رجال) مقرونة بذاك النداء يحدث نوعاً من الألم الساخر العميق والـلاذع؛ لينتهي هذا الدال - پٌㅇ مقابل الطرف الآخر (نساء) - إلى حالة عجيبة


من الشعور الممتزج بالمهانة، لا يملك معـه القصيبي إلا هذه النصيحة الغريبة السـاخرة：（فحاولوا أن تصبحوا نسـاء）التي تحمل قدراً هـاءـلاً من المرارة والشعور بالعجز الكامل والإحباط المطلق الذي لا يجدي معه أن تستتهض أمـة بأسـرها؛ لتقدم فعـلا مـاجداً كمـا صنعت فتاه بهفردهـا．ولا يخفى علينا أن هـا الإحسـاس المسيطر على طرٌِْ المفارقة يأتي من أقصى حالات الاندحار النفسي، وهـذا مـا جسـدته هذه الصورة بكل أبعادهـا الموحيـة．

وعلى مستوى العاطفة والحب تستأثر صور المفارقة الجزئية بكثير من النصوص، وكل منها تصنع أفقها وعالمها الخاص．يقول الثـاعر وِّ نص بعنوان（حبك）： وحبك ككالليل．．يفضـح مـا نـمقته أكف النهار

وحبـك قـربـة مـائي
وقد أخذتتي القفـار إلى صدرهـا


إن المستوى الفني لطرٌِِ المفارقة ِِّ هـه الصورة يتجلى يِّ تـاخل المستويـين المعجهي والإيحائي وتقاطعهمـا بـين（الليل）و（النهار）، وبين（الماء）و（القفار）، ولكن منطقة الاحتمـالات التي يفتحها النص تسـاعدنا على الصعود معه إلى المستوى الغائب الذي
 المفارقة الرومـانسية هنا حاضنـة للفكرة وللقرائن السيـاقية التي غذتها ورفدتها． وهمـا تجـدر الإشـارة إليـه يِّ هذا السياق أن المفارقة الجزئيـة يِ شعر القصيبي تشـك مع غيرهـا من الصور النـابضة نسيج تجربتـه، تاركـة أصداءهـا هنـا وهنـاك، وقد كـان حضورهـا ٍِ صورة فردية غير متعددة، أو مستوى عابر لا يستغرق سوى بيت أو ببيتـين أو سطرين شعريـين، ومع ذلك، فهي تومض بإيحاءاتها البعيدة، وعمقها الفني الملحوظ． ومن أمثلتها المتعددة مـا جاء وِّ قصيدة（أنت الرياض）من الديوان الذي يحمل العنوان

وفاتتة أنت مثل مـت مـلاهحها المطر

وقاسـية أنت مثل ت مشـباقها بالضـجر

فازدواجية الثعور التي تلوح من البيتين تخلق تتاقضاتها الخاصة بين الرقة والقسوة، أو بين الفتتة والقسوة كذلك؛ حيث تم تبرير الطرفين المتقابلين بجملتين فعليتين (تَرِقٌُ مـلامحها) و (تُعذِّب عشثاقها)، وقد ذهبت كل منهما يٌِ اتجاه ترسيخ وتعميق الطرف الذي تتعلق به، وشكَّا بما يكتّزان من مجاز، وما يصنعان من دهشـة شـعرية

الصورة وجمالياتها.
وٌِْ مجهوعة الشاعر المعنونة (قراءة وٌ وجه لندن) تصبح المسألة على هذا
النحو:
تعللنا وتخلفنا
 آخر من القصيدة (سراييفو) حيث يتم تصوير الجهاد الفلسطيني ضد الفلسطيني

هكذا:
وعذراً
هـا هنا الإخوان مشغولون بالتذبيح
پِخ الإخوان(0.(0)

وقد تجلت السخرية المرة الأليمة بما يفعله (الإخوان بالإخوان) و غرقت الصورة پِ خضم هذا الفعل الفادح المفارق يٌٌ المفردتين المتشـابهتين اللذين دل كـل منهها على فريق يمسـك بالطرف النقيض؛ ليقوم بدوره المضادد، ولم يكن هنا مـا يضفي على الصورة هذا الكم من السخرية أفضل من اختيار مفردة (الإخوان) بما تختزله من معان موحية ، ولا نتسى كـذلك مـا أسهـت به دوال منها : (التذبيح) وليس الذبح ٌٌِ تعميق هذا الشعور الفضيع المؤلم.
إن خطاب غازي القصيبي يتميز بكثير من التمرد على المواضعة اللغوية - التي أشرنا إليها سـابقاً - ولكن تمرده محكوم بأطر واعية وجادة قوامها مسئوليته تجاه اللغة؛ حيث لا يذهب به الحال إلى الاستهانة بمسلماتها، ولكن ذلك لم يمنعه من

توظيف طاقات اللفة عبر التحرك الحر الذي يطور ويثير دون تصـادم أو خروج يكون على حسـاب المنجز الشـري، كهـا نجـد عند بعض دعاة التحديث و التجريب غير المسئول．

إن هذا الاتجاه يْْ تعامل الشـاعر مع اللغة، هو الذي جعله يقول على لسـان（سـحيم） عبد بني الحسـحاس الذي قتلوه بتهمـة التفزل بنسـائهم： أَنَا عبـدٌ وحرٌّ
سـميةُ ككانت مليكةَ كـل النسـاءِ وكنت أنا العبـَ－كنت

مليك جميع الرجال
وحـين اعتتقنا
تصـادم ليلٌ وفـجر＂（0）
لقد تقاطب（سـحيم）مع محبوبته（سمية）يِ هذه الصورة وتقاطعا ِوْ الآن نفسـه، ،
 وتقاطعا يِ شعوره بالعبودية والسواد، بينمـا هي حرة بيضاء، وحـين تعانقا（تصـادم ليل وفجر）، وفوق ذلك وقبله يضعنا السطر الأول يِّ النص عند مـكامن الدهشة؛ نظرا

للتقريرية البـالغة بين طرِيٌ المفارقة．
وِّ صورة رائعة يتوجاه القصيبي إلى خليل حاوي الشـاعر اللبناني يرثيهـ هـكذا ：

$$
\begin{array}{r}
\text { ومـازلت تغني يعبث فيها الموت بالموت } 1 \text { (or) }
\end{array}
$$

إنها قوة المفـارقة وجمـاليـاتها التي جعلت الشـعر والشـاعر ينتصران على معنى الموت． لقد أشرت من قبل إلى حكاية الأزمة الأربعينية يِّ شعر غازي القصيبي، وهـا هي ذي هنا تتجسـد كذلك ٌِ مفارقات الصور الجزئية، وتسهـم وِ تعميق الأزمة العمرية لـديه يوْ كل مرحلة من حياته، وغالبـاً مـا تظهر هـه المشـاعر عند نهاية كـل عقد منـذ بلوغه الأربعين، حين يذكر مـا فعلته بـه هذه المرحلة، ويتوقف أمـامها هـكذا：


إن هذه الأزمة العمرية شديدة الإلحاح يٌ أعمال الشاعر، وهي تطل برأسها بين حين وآخر، ولا تكاد تخلو منها واحدة من مجموعاته الشعرية، وهي يِّ كـل مرة تأتي ومعها مفارقاتها الخاصة التي تكرس لذلك الهاجس المتكرر مـع التقدم هِ العمر الذي تشتد وطأته هٌِ مرحلة الخمسين ثم الستين.

ويمكن القول هنا إن موقف الذات أمام هذه المراحل العمرية ينطوي على مشاعر الأسف والانزعاج، والشعور المتتامي بتصرم السنـين والعقود، دون أن تتحقق آمال النفس التواقة إلى طموحات وأحلام بعيدة، ريها لم تتمـكن من الفوز بها على نحو من الأنحاء.

ولعل المفارقات العديدة قد عبرت عن موقف الذات أمام سفينة العمـر التي تضرب ٌِ خضم الحياة متأسفة على مـا تركته وراءها من مراحل. إلا أنني حين أقف عند هذه المفارقات، وأمعن النظر يٌ حمولاتها الفنية، أستطيع أن أكشف عن بعض المسائل المتعلقة بها، وهي أن الثعور الفادح بالمرارة والأسف على ما ولى من أيام العمر وسنينه بدأ يتلاشى تدريجياً متخلياً عن الصخب الدرامي الحاد، وذلك كلما تقدمت تدريجياً مع أعمال الثـاعر ومراحله العمرية؛ ليحل محله اتجاهـان. الأول منهمـا: يقوم على المفارقة بين مرحلة الكهولة أو الثيخوخة التي تمثلها الذات الثناعرة، وبين مرحلة الشباب، وربما أتى ذلك وٌِ إطار التجربة العاطفية كمـا ألحظ ذلك. والآخر : يكشف بجلاء أن الذات أصبحت تتشتح بتجربتها الحياتية الكبيرة والممتدة، كلما تسللت إليها معاني الرضا والأمل بل التماسـك والتحدي خاصة پٌِ مواجهة الغيد الحسـان. ومن المفارقات الدالة على الاتجاه الأول ما جاء پٌِ قصيدة (صدى الأطلال):
 مـا الذي يجمع ليلاً بضحىى الذي يجمع عرساً باكتئابْء


ولعل تكرار التسـاؤل (ما الذي يجمع ؟) لخمس مرات يٌ أبيات ثلاثة ينم عن تأكيد بُعْنـيّ المفارقة المنعقدة بين الثيب الشباب، وكل ما ذـكر - بعد ذلك - من صور تعمق ذلك التتاقض الفادح، وتعتبر يٌ الآن نفسـه تتويعات على الحالة الأولى. ويٌّ رثاء (مـازن) أحد الشباب الذي اختطفهم الموت پٌ ريعان الصبا يقول القصيبي:

$$
\begin{aligned}
& \text { مـاذا أقول يابني } \\
& \text { وأنتم الصغار } \\
& \text { تكبرون } \\
& \text { ترحلون } \\
& \text { ونحن نبقى هـاهنا } \\
& \text { نحن الشيوخ والكهولْ } \\
& \text { ندب نحو الموت } \\
& \text { كالخيول } \\
& \text { حين تهرم الخيول(00) }
\end{aligned}
$$

لقد صورت المفارقة هنا وضعاً غير معتاد أو مقلوب، وأوغلت هٌِ استخراج البعد النفسي والعاطفي الذي يدب فيه الأسى، وينهكه التفجع، كمـا استعانت بمـجموعة من الدوال التي ترسـخ طرفها الأول (عالم الشباب) ومنها (يابنيّ - الصغار - ترحلون) وطرفها الثاني كذلك (عالم الشيوخ) بدوال: (نحن - الشيوخ - الكهول - نبقى كالخيول).
أما الاتجاه الآخر الذي ينزع إلى الأريحية والثقة ويصور القلب تواقاً مقبـلاً على الحياة، والفؤاد طفلا، فنلمحاه ِِْ أعمال الثـاعر المتأخرة التي أصبح فيها بناء صورة المفارقة أكثر إحكاماً ورهافة عبر ذلك الذكاء والدهاء الذي يسم التجربة بأكملها وٌ قصيدة بعنوان (ٌِْ عامي الستين) التي يهديها الثـاعر إلى الأمير الثاعر خالد الفيصل إذ يتوجه الخطاب إلى الذات الثـاعرة هكذا : يا أيها الكهل أيام الصبا هربت

هل أنت تحسبها بعض المسـاجين
يا أيها الكهل !.. وٍِ المرآة لو نظرت عيناك. أبصرْتَ إخفاق المعاجين

ثم يقول بعدهـا :
هيهات مـا زال صوت العود يطربني
ولا يزال جمال الكون

متيماً بعيون الخُرَّد العِين (07)
ولعلي ألحظ هنا أن الصورة پِ المقطع السـابق الذي سقتـه پِ جزأين قد جاء ت مـكتنزة بروح سـاخرة - خاصة وٌِ بدايته - وأن قسـميـه يمثلان طرٌِ المفارقة باقتدار، كمـا أن الدال (الكهل) قـ وظف يْ هـذا الإطار السـاخر الـلاذع؛ فمن غير المعقول أن يغفل شـاعر بهذا الحـجم فيسـمى نفسـه (كهـلا) وهو شيخ يِّ الستـين. أمـا مفارقات هـذه الشعرية مـع الحسـان فقـد وردت وِْ مواضـع شتـى مـن أعمـال الشـاعر المتأخرة، ومنها مـا ورد پِ ديوان (ورود على ضفائر سناء) وتحديداً پِ قصيدتين إحداهـما بعنوان (قومي افتحي البـاب) والأخرى هي (يا ابنة العشرين) التي يتوجه فيها القصيبي إلى إحدى الحسنـاوات على طريقة:

أغرك أخروبي
وأنك وردة الفجر الجموح
وأن حسـان ورائي
وأنك طفلة الأفت
ثم يردف متسـائلاً:
إذن تقـلام تقتحمـين

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الثاني عشر - العدد الأول- Y
(ov) بهذا الستحر ِِْ الوجـه الصبوح

إن شعرية متخابثة، جاءت تراقصها ظلال من ابن أبي ربيعة وِّ البيت الأخير، وإن تر بعت خلالها المفارقة العمرية، التي أهدرها التسـاؤل وِّ هذا البيت (إذن فـلام تقتحمـين قلبي ؟)، الذي أفلح - بذكاء ومهارة - أن يباعد بين الذات وبين (غروبها)، ويضعها پِو مهب الجمال، وكأنما استعانت الأبيات هنا بالمفارقة الحادة ٌِِ البداية، ثم عادت لتتسفها لصالح هذا الجمال يٌٍ آخر النص، وتلك من سمات تطور صورة المفارقة ونضجها هٌِ أعمال الشاعر الأخيرة.

إن هذا النوع من المفارقة - هِْ صورتها الجزئية أو العابرة - قد حقق أعلى نسبة حضور یٌٌ ديوان (معركة بلا راية) وهو من الأعمال المتميزة لدى الشاعر وِ عدد من القصائد، ومعه - وِّ هذا الإطار - ديوان (العودة إلى الأماكن القديمة) يليهما (أشعار من جزائر اللؤلؤ) الذي تأتي معظم مفارقاته من هذا النوع، وبخاصة وِو الخطاب العاطفي أو شعرية المرأة، ثم يأتي ديوان (أنت الرياض)، وٌِْ النهاية ديوان (قراءة يٌ وجه لندن). وقد ركزت القراءة للمفارقتين السـابقتين على نسبة حضور كل منهما، ومدى شيوعهما ـٌِ خطاب القصيبي الثعري عامة، وٌِْ المجموعة الشعرية بصفة خاصة.
كما كشفت قراءة عناوين القصائد والمجموعات الثعرية للقصيبي حضوراً لافتاً للغة المفارقة فيها. وقد اتضح لي عند إحصـائها وتتبعها أن المفارقة پٌ العنوان تتجلى ِپ. أسماء أريع من المجموعات الثعرية، هي:
(قطرات من ظمأ - معركة بـلا راية - العودة إلى الأمـاكن القديمة - عقد من

ولعل من الملاحظ هنا أن هذه المفارقات تتباين يٌ درجة الخفاء والوضوح فتارة تبدو بارزة بتقابلاتها الحادة، وأخرى نجدها مختفية مستكنة ِيْ العنوان، يمكن فهـها على نحو ضمني أو غير مباشر. ومن ناحية أخرى فإن عناوين المجموعات هنا هي يون الأصل عناوين لقصائد تسكن هذه الدواوين، وتشي باتجاهاتها الفكرية والفنية.

أما بـالنسبة لحضور المفارقة ِِ عناوين القصـائد، فقد هيمنت على ثمـانية عشر عنواناً ِ2 أعمال الشـاعر التي بين أيدينا ، وهي تتكون من اثتتي عشرة هـجموعة(01) تمتل تجربتـه التي مـا زالت تركض بٌِ دروب الشعر ، على مدى زمني شـارض أكثر من خمسـة عقود.

ومن العناوين التي تتجلى فيها المفارقات بوضوح، وتجدر الإشـارة إليها ِپِ هـا السيـاق:
(الوحدة والجموع - السيمفونية الصـامتة - عن لقاء وفراق - رسـالة إلى ميت - يارا والشعرات البيض - نهر من الدم - الموت حباً - جمل غير مفيدة). وهي عناوين لقصـائد تتتمي إلى عدد من الدواوين، وتمثل كل منها مرحلة من مـراحل التتجربة الكبيرة للقصيبي.
إن أعلى نسبـة من هذا النوع من المفارقات نجدهـا ٌِِ ديوان (العودة إلى الأمـاكن القديمة) حيث بلفت سبعة عناوين يخ قصـائد الديوان، ويليـه ديوان(معركة بـلا راية) ويحوي أربعة عناوين تتكئ على المفارقة، ثم تتسـاوى النسبـة بـين ديواني (أنت الرياض) و (الحمى) ففي كل منهها مفارقتين وِ العنوان، أمـا (أبيات غزل) و (قراءة ٌِ وجه لندن) فنصيب كل منهما مفارقة واحدة يِ عنوان قصيدة. وتعتبر دلالة العنوان يِ الأدب عامة والشعر خاصة مـن الأمور المهمة والفعالة بالنسبـة لمسـألة التلقي "فعن طريق العنوان تتجلى جوانب أسـاسيـة أو مجموعة هـامـة من دلالات
 إنني أعتقد أن المفارقة الثـعرية لدى القصيبي مرتبطة إلى حد كبير بالمفارقة الحياتية عنده، وبخاصة يِ المجموعتين اللتين تتتظمهما النسبـة الأعلى من العناوين القائمة على بنية المفارقة، وذلك من حيث العدد لا النوع، فقد سبق أن أشرت إلى أن طبيعة كل من المفارقة الفنية والحياتية مختلفة عن الأخرى، وإن كنت أرى أن هذين الديوانين (معركة بـلا راية) و (العودة إلى الأمـاكن القديمة) يتميزان بشعرية عميقة

متوهـجة، ونضـج ٌِْ الرؤية والأداة، وتتوع وخصوبة عالية ، ربمـا لم تستطع أي مـجموعة أخرى للشـاعر أن ترقى إليها．
ويهـكن الآن توزيـع مفارقة العنوان على قسـهـين：الأول منهمـا يغلب عليها العمق والمراوغة والإيحاء دون المباشـرة، ويتميز بالثراء والخصوبة، والآخر يقف عند المستوى اللفظي المعجمي الذي نستبـن معه التتاقض المباشـر، وتتدرج تحت القسـم الأول معظم العناوين التي ذكرناهـا سـابقاً مثل：（قطرات من ظمـأ－معركة بـلا راية－السيمفونية الصـامتة．．）، وأمـا النوع الآخر فنراه ِض عنـاوين مثل：（الوحدة والجموع－عن لقاء وفراق）وهي تعتمد على المفارقة اللفظية بـين الطرفين＂رغم أن كل طرف يقابل الطرف الآخر وينـافره، فإنه يـلازمـه مـلازمة وجودية لا انفكاك منها＂（•）على حد قول السـكاكي الذي يرى أن النقيضـين متلازمـان پِ الذهن، يستدعي كل منهمـا الآخر، فالحـرارة تستدعي البرودة، واللقاء يستدعي الفراق، وتلك من المواضعات المعلومة ِوِ أصل اللفة، وليس للمبدع فيها فضل أو مزية． وبطبيعة الحال فإن ذلك يختلف عن عنـاوين أخرى شكلتها مفـارقات من النوع ذي الإيحاء المكثف الذي يختصر الرؤية المطروحة يِ القصيدة بأكملها كمـا رأينـا ِ2ِ （الحب والموانئ السـود）، و（رسـالة إلى ميت）ورب قصيدة تحمل عنوان مفارقاً تتبـجس المفارقات من مقاطعها وسـطورهـا لتتقاطب مـع العنوان، وتلتحم ببنيته ونسيجـه وتحتضن تجريتـه مـن ذلك قصيدة（شعرنا موتتا）（ا7）التي كتبت 2 تخاطبه：

قل لنا كلمتـين
رفيق الحروف．．القديه．．الجديد．．
العنيف．．الرقيق．．العدو．．الصديق
المســى الفناء
لونهه!

> كـخريف الشتـاء؟

وتمضي القصيدة هـذا هستعينة بمفارقاتها المتوالية، وقد جاءت وفية لعنوانها إلى

إن النص الشُعري يقاس بما يملكه من قيم عالية، ومـا تتجلى فيـه من فضـاءات شعرية خصبة ومتتوعة، وإذا كانت المفارقة يِّ العنوان هي إحدى هـه الفضـاءات المهمة پِ شعر القصيبي، فإن هناك أنواعاً أخرى من المفارقات أجدني أحتشد لها رصداً وتحليـلا"، ومنها : (المفارقة السـعيـة) أو مـا يــكن تسـميتها بالمفـارقة الصوتية أو مفارقة الصوت/الصمت، ولعل تسميتها السمعية أوفق؛ لأن حاسـة السـمع تستشعر الأصوات كمـا تستشعر الصــت كذلك، وهي تبنى على الأصوات و دلالاتها وِخ مقابل الصمت ومرادفاته، وتتحرك كلها پِ شـكل دوال تعمل پِ هذين الحقلين الذين يشكـلان طرفيهـا.

ومن دوال الصوت يٌ أعمـال الشاعر نجـد: (الضـحك - البكاء - اللحن - الرنـين -
الثندو - النحيب - الصراخ - الغناء - الفحيح - العويل - ...) ويأتي ذلك عبر ثنائية يصنع طرفها المفارق أو المقابل دوال (الصـت - السـكوت - الخرس) على أن دال (الصمت) هو أقواهـا على الإطلاق و أكثرهـا وروداً بذاته، أو من خلال الحقل الذي ينتمي إليـه، وهو يتردد يخ معظم المفارقات السـمعية، وله حضوره الواضـح؛ ونظراً لذلك سنبدأ بـه رغم أنها الطرف الثاني مقابل الأصوات المختلفة. إن دال (الصمت) يـأتي - عبر النصوص - وِّ صورتين:

الأولى: عن طريق تفجيره من الداخل بالاحتكاك المباشـر بينـه وبين دوال مضـادة تصنع التقابل معتمدة على الوصف أو الفاعلية أو الإضافة ومن ذلك (السيمفونية الصـامتة - يهدر الصمت..) وهـذا.

أمـا الصورة الأخرى فتعتمد على وضـع دال (الصــت) بشـكل معجهي أو على نحو
غير مبـاشـر مقابل دوال منـاقضة.
ونورد هنا هجموعة من النمـاذج التي تتتمي إلى هذه الصورة:
هل تعرفين عذاب العود
غنى لعينيك حتى غبت
وقد حوى كل بيت - مــا سبق - طرفـين للمفـارقة السـمعية والمقصود مـا جاء ِ2 الثاني بين (الفناء) و(الصـت). وتبوح النصوص بنماذج أخرى مـن مثل: وترد ألحاني إلى شـرسـاء تمضت ويـأتي ضمن حقل الصمت دوال أخرى منها (السـكوت): (18) بكاء بيننا

والسـكوت
قلت

وأنت حروِو وإذا مـا نطقت الطويل الكئيبْ وأنت إذا مـا ضححك الرنـين وأنت إذا مـا بكيت النحيبي

فالسكوت يأتي مرة مقابل البكاء ومرة مقابل النطق، إضافة مفارقات البيت الأخير بين: الضحك/البكاء، و الرنين/النحيب، وكلها تسهم ٌِْ تتامي الخصيصة السمعية عبر الخطاب.

وإذا شئنـا أمثلة للصورة الأولى فقي قول الشاعر: آه لو أدركت مـا يصرخ ٌِِ صمت الثياب الطاهرة (17) وقوله هٌِ رثاء الملك خالد :

مررت اليوم قرب الدار تفرق مجمع السمـار

فـلا أسمع إلا الصمت يسترسل هٌِ الأفكار (TV)
وقوله يِّ رثاء أخيه:

وأنظر الأوجه الثكلى وانسحقي*(1N)
فيهدر الصمت یِّ سمعي فيوقظني
وممها يـلاحظ هنا أن المفارقة السمعية وٌِ كثير من مواضعها تعتمد على ثـائية الضـحك / البكاء ومن ذلك:
ضتحت والحب يرعاني ببسمتها ونحت والحب ليل صاخب الكدر(79)
إضافة إلى أن البيت واقع تحت وطأة المفارقات الفاعلة والمتوالية.
وبهذا أستطيع القول إن المعدل الأعلى من هذه الصور المفارقة تأتي پٌ ديوان (العودة إلى الأمـاكن القديمة)؛ وبذلك يمكن ألمك أن أعتبر هذا الديوان أنموذجاً لثعرية المفارقة لديه حيث حظي بنسبة عالية من الأنواع التي تم اسقراؤها ، پِّ حين توزعت وِّ نصوصه وتتوعت عبر قصائده؛ لتصنع قيمة مضافة من قيم هذا الديوان المتميز بشـعريته.
إن المتتبع لعالم الصورة الفنية پِّ شعر القصيبي يجده مفعماً بالثراء والتتوع، فالصورة فيه تمثل عصب الخطاب، وقوام الشعرية، بهـا تمتاز به تشكيـلاتها من خصوبة وعمق، فهي تتهمر من فضـاء النصوص حاملة ألوانها وأبعادهـا وظلالها، والشثاعر " ينجح غالباً پِ اقتتاص عناصر الصورة من مشاهداته ليجعلها ألواناً وحركات ومشاعر" (r)
لقد أردت بالحديث عن الصورة هنا الانتقال إلى المفارقة البصرية، التي تأتي ضمن الصورة، فهي فرع المفارقة التصويرية، وتكاد تصبح مفارقة لونية خاصة على وجه التحديد، وذلك حين يستتطق البحث نماذجها العشوائية التي تتتمي إلى عدد من الدواوين؛ ليستخلص اتجاهاتها وطبيعتها وأنساقها المختلفة. يقول القصيبي پٌ قصيدة (كيف) من ديوان (معركة بلا راية) متوجهاً إلى

المحبوبة:

وكيف صبغتِ سـواد الليـالي
 ويقول يِّ قصيدة (أسطورتان):

وهنـا يكون قوام المفارقة اللونيـة (السواد /البياض)، بهـا يمثالانـه مـن الضدية الأبدية
التي هي أقرب إلى الأذهـان وأوقع عِّ شـدة ابتعاد كل طرف منها عن الآخر. وربما جاء لون آخر يٌِ موضع ثالث:
(Vr) عجبت
واللون الأخضر هنا يجئ يِ مقابل (البيد) التي كانت مقفرة قبل حلوله. ولون رابع لا نعدمـه يِّ نص يصرح فيه القصيبي بـأهمية (اللون) الذي يجئ من عمق الجرح:
وأرقب جمر اللون أحسب أنه
إنها شـريـة الألوان المفارقة تتجلى؛ لتعمق دورهـا الفاعل يخ مـرايا النصوص، واللون من أقوى عناصر الصورة البصرية، وقد تم الاعتمـاد عليه بِخْ بنـاء عدد من المفارقات

غير أن مفارقات البصر لا تقف عند حدود الألوان فحسب، بل يدور الكثير منها يِ فلك الطبيعة، وبالأحرى (الكونية) على نحو لافت وغزير، ومن أمثلتها التي يتردد فيها دال (الليل)، يِّ مقابل (النهار) مـا جاء من قصيدة يِّ رثاء الملك خالد : وأين بسـتـه الحسناء هل سقطتْ شمسُ النهار على ليل من الكمـد (V0) وقد يأتي الليل متقاطعاً مـع أوقات أخرى من حقل النهار على نحو : وارتـى شـعرك فوق الليل صبـحاً من شموس بـاهـرة وأنا أرقب صبح الليل (V7)(والروح على أسنـان فك قـاهرة

وكذلك على نحو ما جاء وٌ قصيدة (أغنية لحب لم يكن) من (العودة إلى
الأماكن القديمة):
يا سيدتي :

يومض وجهك يٌ ذاكرتي
ومض البرق الفتان بليل ظمـآنْ (VV)
وهِّ القصيدة نفسها :
أنشدتُكِ.. أنشدتُكِ... حتى
اختتق الليل بنور الفجر(VA)
ويتقابل الليل والصبح، يصطرعان أحياناً، هِّ رأس يغزوه المشثيب:
 وحضور العناصر الكونية عبر هذه المفارقات البصرية لا يقف عند حد، بل يستجلب معع الكثير من الدوال المتضادة التي تقع يٌ دائرة الضوء/الظلام وما ينتمي إلى كل منههـا من مترادفات ولنقرأ : من ظلامي العميق أهديهم النور وكذلك نقرأ : أدعو الرحمن
أن يبقى حبك خيط ضياء هِ ليل تسكنه الظلمة) (1)

ولقد لاحظ الباحث مع المفارقة التصويرية البصرية، حضور عناصر الكون ضمن ثـائيات يغلب عليها الحدة التي تصل إلى مستوى الصراع أحيـاناً، كـما أن التضار الماد القا القائم


المثهود داخل النصوص التي تمت الاستعانة بها.
كما أن هناك حقولاً لغوية أخرى جاءت يٌ هذا السياق عبر مجموعة من الدوال مثل
(الصبح ـ الفجر ـ النور ـ السّحَحَ ـ السنا) هٌِ مقابل (الظلام ـ السواد ـ المسـاء).

أمـا الألوان التي شـاركت ٌِِ بنية المفارقة فأهمها على الترتيب: الأسود، الأبيض، الأخضر، والأحمر، فالصورة تتلون وتدخل معها المفارقة يٌ مهرجان الألوان. وحسب الحضور النسبي لهذا النوع من المفارقة فإن ديوان (العودة إلى الأماكن القديمة) يبرز هنا أيضاً بارتفاع نصيبه منها ، حيث إنها قرينة المنجز الثعري المتميز
 هذه المفارقات البصرية يٌٌ باقي المجموعات.

## خاتمة:

وبعد فقد كشف هذا البحث عن ثراء واضح پٌ توظيف المفارقة التصويرية پِ شعر غازي القصيبي، بكل مـلامحها ووظائفها وأنواعها وصورهـا التي تـاستجت خيوطها ٌِِ ضوء بنية عكست روعة التشكيل والأداء، وأمدت نصوصه بتيمات وامضة، وإشارات خفية. ولقد ركزت القراءة على النمـاذج الأبرز منها. كما تعددت تشكيـلاتها وتتوعت ما بين مفارقة لفظية أو إيحائية مكثفة، أو صريحة مباشرة أو رمزية خفية، أو رومانسية حالمة أو واقعية ساخرة لاذعة أو فلسفية، أو درامية أو على شكل مفارقات ثنائية ضدية نتجت عن مواقف، أو رؤى، أو تداعيات كثيرة فكانت قرينة المنجز الشعري المتألق؛ فأكسبته مذاقه المميز، ورفدته بطاقات فنية عالية. ولقد كان القصيبي على وعي بها، وبدورها يِّ نقل رؤيته لعالمه الخاص، أو العالم من حوله؛ ولهذا أرى أنها لم تعد لديه مجرد قيمة بالاغية أو جمالية فـحسب بل أصبحت تقنية فنية لها أبعادها ومؤثراتها العديدة؛ فمنحت شعره سمة عمق الفن العظيم الذي يؤمئ إلى الأشياء دون أن يصرح بها.

## الهو|مش:

ابن منظور: (لسان العرب), دار المعارف بهصر، تحقيق عبداللّه علي الكبير وزميليه،، مادة (فرق):
 د. نبيلة إبراهيم: (المفارقة)، مجلة فصول, المجلد السابع, العددان الثالث والرابع, الهيئة المصرية العامة

دي. سي. ميويك:)المفارقة وصفاتها) , ترجمة د. عبد الوا الواحد لؤلؤة, دار المأمون للترجمة والنشر, بغداد.

$$
\begin{equation*}
\text { طץ, 19Av, ص } 19 . \tag{}
\end{equation*}
$$

ينظر یٌ ذلك: د. خالد سليمان: (المفارقة والأدب ـ دراسـات هٌِ النظرية والتطبيق), دار الثروق, عمان,

$$
\begin{align*}
& \text { نفسه: ص IV IV. } \tag{0}
\end{align*}
$$

د. محمد العبد: (المفارقة القرآنية - دراسـة پِّ بنية الدلالة) , مكتبة الآداب, القاهرة, ط٪,

د. سيزا قاسـم: (المفارقة يٌْ القص العربي المعاصر), مجلة فصول, المجلد الثاني, العدد الثاني, 1QAYام
ص صمO.
ينظر: علي عشري زايد: (عن بناء القصيدة العربية الحديثة), مكتبة الشباب, القاهرة, طع,

د. حسني عبد الجليل: (المفارقة وِّ شعر عدي بن زيد العبادي ـ دراسـة نظرية تطبيقية) , الدار الثقافية

د. ناصر شبانه: (المفارقة يٌْ الشعر العربي الحديث ـ أمل دنقل, سعدي يوسف, محمود درويش

ينظر: د. عبد الحميد هنداوي: (أنماط المفارقة يِّ شعر أحمد مطر - دراسة تتظيرية تطبيقية) ’ [ نشرة خاصة].
ينظر: د حسني عبد الجليل: (المفارقة يٌ شعر عدي بن زيد العبادي ـ دراسـة نظرية تطبيقية). ينظر د. سعيد شوقي: (بناء المفارقة وٌِ المسرحية الشعرية)، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة،
ط1، 1•1مr.

دراسـة أسلوبيـة)، مكتبة الآداب، القاهرة،


ينظر：د．سـامح عبد العزيز الرواشدة：（المفارقة يٌٌ شعر أمل دنقل）، مجلة دراسـات（العلوم الإنسانية）،
المجلد الثاني والعشرون، العدد السـادس، الأردن، عمـان، 990 ام． ينظر：د．عبد القادر الرباعي：（من المفارقة پٌ شـعر عرار），ضمن كتاب（عرار الرؤية والفن ـ قراءة من
 ينظر：د．أمينة رشيد ：（المفارقة الروائية والزمن التاريخي）، مجلة فصنول، المجلد الحادي عشر، العدد

الرابع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، شتاء 199 ام．
ينظر：شكري عزيز الماضي：（المفارقة يٌ ورايات إميل حبيبي），مجلة البيان，المجلد الثاني．العدد الأول．

$$
\text { الكويت, } 999 \text { 1م. }
$$

ينظر：محمد سـالم الأمين：（اللغة المفارقة يٌ وراية شـرف）مجلة إبداع，العدد الرابع，القاهرة， 999 ام．


نفسه：ص 1•1．
د. نبيلة إبراهيم: (المفارقة), ص ع זا.

د．نبيلة إبراهيم：（فن القص بين النظرية والتطبيق）مكتبة غريب，القاهرة，د．ت，ص $19 \wedge$.
 ص

ينظر غازي القصيبي：（المجموعة الثعرية الكاملة），تهامة للنشر والتوزيع，جدة，طب，
 د．محمد عبد المطلب：（كتاب الشعر）، ص 09.
ينظر：بشرى موسـى صالح：（الصورة الشعرية پٌِ النقد الأدبي الحديث），المركز الثقاٌٌِ العربي，بيروت． الدار البيضاء，طا， 998 ام صعז． نفسـه：ص ا¿．
غازي القصيبي：ديوان（أنت الرياض）، المجموعة الشعرية الكاملة，ص 009.
د. محمد عبد المطلب: (كتاب الشعر), ص آ.

غازي القصيبي：ديوان（العودة إلى الأماكن القديمة），المجموعة الشعرية الكاملة，ص v•0．
نفسه：ص 970.
ديوان：（أنت الرياض），المجموعة الشعرية الكاملة，ص Or

غازي القصيبي：ديوان（معركة بلا راية），المجموعة الثعرية الكاملة，ص
ديوان：（الحمى），المجموعة الشعرية الكاملة，ص Tor．
（٪）د．حمادي صمود：（من تجليات الخطاب الأدبي），قرطاج للنشر والتوزيع，تونس，طا ，1999م， ص ص
 ص
نفسـها: ص • ع.
（¿）غازي القصيبي：ديوان（ورود على ضفائر سناء），المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشر，بيروت，طץ，
1919, ص •1.

ديوان：（أنت الرياض），المجموعة الشعرية الكاملة，ص س OOr．
تفسـه：صصVV．
غازي القصيبي：ديوان（قراءة پِّ وجه لندن），المؤسسـة العربية للدراسـات والنشر，بيروت，طا，199V ，م ص ص7．
（0．）نفسـه：صر AY．
（Ol）غازي القصيبي：ديوان（سـحيم），المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشر，بيروت，طا ， 997 （0，ص بY． （OY） （Or）ديوان：（الحمى），المجموعة الشعرية الكاملة，ص 700．

ديوان：（قراءة يِّ وجه لندن），ص 90.
（00）نفسـه：صع Y．

（OV）
（ON）تمثلها（المجموعة الشعرية الكاملة）وتضم سبعة دواوين معروفة，ويليها الدواوين التي صدرت بعد ذلك
تباعاً مها تيسر لي الاطلاع عليها وهي：（ورود على ضفائر سنـاء，مرثيـة فارس سـابق，سـحيم，قراءة يو وجه لندن，يا فدى ناظريك）．

د．صـلاح فضل：（منـاهـج النقد المعاصر），الهيئة المصريـة العامة للكتاب ，（مكتبة الأسـرة），99V ام ，ص
$.1 r y$
(7•السـكاكي: (مفتاح العلوم) , دار الكتب العالمية , بيروت , ص IV.
ديوان: (العودة إلى الأمـاكن القديمة) , المجموعة الشعرية الكاملة , ص عVV.
ديوان: (معركة بـلا راية) , المجموعة الشعريـة الكاملة , ص r^7.
（そ।）

$$
\begin{align*}
& \text { (7r) غازي القصيبي: ديوان (قطرات من الظمـأ) , المجموعة الثعرية الكاملة ,ص MY. } \\
& \text { ديوان: (العودة إلى الأماكن القديمة) , المجموعة الشعرية الكاملة , ص V00. }  \tag{7£}\\
& \text { (70) (أبيات غزل) , المجموعة الشعريـة الكاملة , ص } \\
& \text { (77) ديوان: (العودة إلى الأماكن القديمـ) , المجموعة الشعرية الكاملة , ص VA0. } \\
& \text { (7V) } \\
& \text { ديوان: (معركة بـلا راية) , المجموعة الثـعرية الكاملة ,ص •M. } \\
& \text { (79) نفسـه: ص Mrr. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { V• ديوان: (العودة إلى الأمـاكن القديمـة) , المجموعة الشـرية الكاملة , ص (VI) } \\
& \text { MVE ديوان: (معركة بـلا راية) , المجموعة الشعرية الكاملة ,ص (VY) } \\
& \text { (Vr) } \\
& \text { (V } \\
& \text { (V0) } \\
& \text { (Vイ7) } \\
& \text { (VV) } \\
& \text { (VNY) } \\
& \text { ديوان: (قراءة يٌ وجه لندن), ص } 9 \text { و. } \\
& \text { ( } \text { دی•) } \\
& \text { (ヘI) }
\end{align*}
$$

# Ironic Tropes in the Poetry of Ghazi Al-Qusaibi 

Ahmad Ali Nasser Al-Sharafi<br>Arabic Department, Taif University<br>Taif, Saudi Arabia


#### Abstract

: This paper attempts to examine the nature of ironic tropes in the complete poetic works of Ghazi Al-Qusaibi as well as outline all their possible patterns, functions, and formations. Special attention is given to such tropes as permeate his poems, whether partially or completely.

The salient presence of such tropes in Al-Qusaibi's poetry entitles him to be a first-rate ironist. From such ironic tropes he managed not only to derive deep significations, but also to utilize them in grand structural and technical patterns, invest his poetic language with intensity and liveliness, as well as take language games to the farthest heights possible.


