## النزعة التألملّة في شعر فـدوى طوقان

## The Speculation Trend within Fadwa's Poem

عماد الضمور

## Emad Al-Dmour

$$
\begin{aligned}
& \text { كلية عمّان الجامعية للعلوم الماليَّة والإداريّة، جامعة البلقاء التطبيقيّة، عمان، الأردن } \\
& \text { بريد اللكتروني:emeddmor@yahoo.com }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ملخص }
\end{aligned}
$$

العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين. تهدف الدر اسـة إلـى بيـان الدو افع الكامنـة ور اء
والكون، والطبيعة، ومحاولة الوصول إلى كنه الموت، وقضآيا البعث، والرورح، التي جـاءت فـي
شعر ها، حيث كانت نتيجة معاناة شخصيّة، وثقافة واسعة امتلكتها الثـاعرة، مما أتاح رؤية أنمـاط
من العلاقة بين الملفوظ، والمسكوت عنه في النص الثعري.


#### Abstract

This survey points out the speculation trend within the Palestinian poet fadwa touqan, this trend is very clear, rich and effective in the Arab modern poems, her attitudes reward the feminine gender were highlighted which was inspired by 1900s' modernism. This survey aims to show the drives beyond this trend and to uncover the speculative subjects in Fadwa's poems like (self soliloquy, universe speculation nature speculation, approaching secrets of death and the philosophy of sole and its renunciation. The survey comes up with, the clarity of the mentioned trend in Fdwa's poems, so that was thanks to a personal


experience and overeducated, which gives her a wide vision to realize the relationship between the expressed and unexpressed in the poetical text

## المقدمة

عرف الثــر العربي التأمل منـذ العصـر الجـاهلي؛ لارتباطـه بطبيعـة الحيـاة الصـحراويّة


ويعدّ أبو العلاء المعري من أشهر المتأملين في الشعر العربي، إذ "ارتفع بنظرته في قضية الموت والحياة إلى أفق فسيح، يمتز ج فيه الإيمان الديني بالفكر الفلسفي، وتتحول معه هذه النظرة التي بدأت متشثائمة حزينة إلى رؤية جديدة تتجاوز ظاهر الحياة الذي تدركه الحواس إلى سر ها


ولكنها في حقيتتها انتقالَ من عالم عمل إلى عالم جزاء" (†).
 التألمي، الذي ينتقل بالذات إلى رؤى عميقة، تحـاول سبر الوجود، والانفلات ـ ـ أحيانـا ـ مـن القيم الثابتة، وهذا لا يعني خلوه من العنصرين : القصصي، والغـنـئي، اللذين يتقاربـان فيه إلـى درجـة الامتزاج
يبرز الاتجاه التألمي في العصر الحديث بوضوح لاى شـر اء الههجر، الذين أثاروا قضـايا خطيرة متعلقة بالوجود والكون، والإنسان على نحو أكثر عمقأ وتفصيلا، إذ سار هذا الاتجـاه عنـ الشعراء الرومانتيكين في مسلكين: "مسلك مـن يبدو في ظـاهره هادئُ ينشد الحقيقة عن طريق العاطفة، ودر استه القوى الإنسانيّة، ودلالتها الغيبيّة ... واللسسلك الآخر هو مسلك السـاخطين على ما فـّر لهم من قوى محدودة، لا تنهض بعبء ما يريدون الوصـول إليه من نتائج، فيثورون على
 هذا شيو ع النز عة التأملية في شـر المدرسـة الرومانسيّة، ولا سيما في شـر علي محمود طـه،
 من الشعراء الرومانسيين، فكان الانتصار للوجدان على العقل، وللذات على الجماعة، فضـلا عن
 الذي يسعى إليه" (ْ).
وقد أمدّ الاتجاه التأملي فكر الشـاعرة الفلسطينيّة فدوى طوقان بأنكار خصبة، أسهـهت في
 الو اقع، إذ عاشت الثناعرة معاناة واضحة في طفولتها وشبابها (1)، عبّرت عنها بألـانـان رومانسيّة عذبة، ونز عة تأمليَّة ذات أبعاد فكرية خصبة، ولا سيما في دو اوينها الأولى:" وحدي مـع الأيـام" (الصــادر عـام 901 ام) و " وجــتها" (الصــادر عـام 907 ام) و "أعطنـا حبّـأ" (الصــادر عـام - 97 ام)، و وأمام الباب المغلق" (الصادر عام 97 1م).

## منابع النزعة التأمليّة في شعر فدوى طوقان




 الحبّ، إذ تكثف لنا سيرتها الذاتيّة "رحلة جبليّة .. رحلة صعبة" معالم واضحة مـيّ مـن هذا الجانب، يعمّق فهم معاناتها الحياتيّة، حيث تقول في وصف بيتها: "في هذا البيت، وبين جدرانـه العاليـة
 وجزء غير قليل من شبابي"() . فالليرة تقدم إضـاءة مهمة عن تفاصـيل بـارزة مـن طفولتهـا، إذ ولدت في زمــن يتسم "بـالتخلف و الجمـود، وقسـوة المحافظـة علـى الثقاليد، وكانت المـر أة بصفة خاصـة هي الضحية الأولى لهذا النمط التقليدي الرجعي مـن الحيـاة"(^) . ويكشف عبد القـادر أبـو شريفة عن محطات بارزة مـن سيرتها الذاتيـة، يتر اءى فيها الاعتر اف والبوح، و الكشف، الذي امتدّ لينعكس على نصوصها الشعرية(9)
وفي الجانب الأسري مـن حياتها، لا يمكن إنكار أثر فقدان أخيها إبر اهيم في شـعر ها، إذ
 الناحية الشعرية، فقد أمدّها بالجر أة في التعبير، والقدرة على البوح عن أعماق نفسها(•) ..



 في القلق، ليتتبّه إلى حقيقة الوجود"(1')


 ظظلم المر أة باستمرار، وبقيت هذه العاطفة الإنسانية الجميلة... .ظلت تحمل معنىً محمّلا بالفضيحة والعار "(T)")

و عند الحديث عن ثقافة الثـاعرة، فإننـا نجدها ثقافـة خصبة، تشكل القر اءات التر اثيـة جانبـا




 في كتابه الفصول والغايات"(10).

## 


 على القيود الاجتماعية، والتأمل العميق في النفس و الوجود.
ويُعدّ إيليـا أبـو ماضـي مـن أعظم شـعر اء المهجر أنثر أ في نفسـها، وقد صـرّحت بـذلك فـي



 الثجن والتأمل، والاستبطان الذاتي، وإثارة الأسئلة ذات المنز ع الفلسفي التي تبحث عن جدوى الحياة وماهيتها، "فقد أعانها تأثر ها بالثعر المهجري على أن تستجيب لعامـل التجديد إلـى جانـب نفور ها من الثقالليد الصـارمة، فر غبتها في التحرر من قسوة المجتمع سارت إلى جنب رغبتهـا في التجديد الفني"(iv)

ولابدّ من الإشـارة إلى أن النز عة التأملية، قد ظهرت بشكل واضح في الشعر الفلسطيني عند

 المتأججة، والقصـائد الاجتماعيّة، والسياسية"(A).) و ولا يمكن إنكـار أثر نكسـة عـام 97 ام فـي شـعر ها، إذ تحوّلت مـن الأفق الرومانسـي إلـي الرؤيّة الو اقعية، حيث انشغلت بقضـايا وطنها وأمتها، وتحوّلت مـن الاهتمـام بقيود ذاتهـا الحزينـا إلى التفاعل مع محيطها الخارجي، كما برز في مجمو عتهـا الثـعرية "الليل و الفرسـان" الصـــيادرة


وقد حظيّت الثناعرة بدر اسات نقديّة و افرة، واكبت مسيرتها ونها الإبداعيّة، أجمع فيها النقاد على
 حيث بـروز الذاتيـة المفرطـة، والهيـام فـي عـالم الطبيعـة، وقد تـجلت فـي دو اوينهـا

 لذلك جاء تركيز الدراسة على المرحلة الأولى؛ لخصبها بالثعر التأملي الذي عبّرت فيه الثـاعرة

 ذاتها المتألمة، والمفعمة بالرومانسيّة في المرحلة الأولى.

 والانكسار ات القومية التي عاشتها الثاعرة.

ومـع أن الدر اسـات السـابقة لثـعر فدوى طوقـان قد أشـار بعضــها إلـى نـزو ع الثــاعرة إلـى التأمل، إلا أنّها لم تقف عند بذور هذه النز عة، ومضـامينها الخصبة التي تجلت في شـعر ها، و هذا ما تحاول هذه الدراسة الوقوف عليه، وذلك بالحديث عن الموضو عات "التالية: 1. التأمل في الذات الإنسانية

 ينابيع الألم، وأطلق لخيالها العنان، فمالت إلى الحديث عن اللفس، وما وا خطته الحياة فيا فيهـا مـن آلام. و هو حديث فيـه تحريـر للفكر مـن عـالم المـادة والجسـد؛ لأنهـــا يشكلان عائقـأ يمنـع الـنفس مـن الوصول إلى الحقيقة، والتطلع إلى عالم السعادة، إذ تجعل فدوى من نفسها سر"آ عميقأ، لا تستطيع الها



الطبيعة، للتعبير عن عمق أحاسيسها، إذ تقول(†) (T):

وحلـــم محيّـــر تائــــــــة
حياتها بحرٌ نأى غــــــوره وإن بدت للعين شطآنه

التأملي ثفصحح عن جانب كبير الأهميّة من طفولتها التي شُشكل مرحلةّ واضحة المعالم في شـعر ها التأملي، حيث التدفق والحيوية، اللذين ما لبثت الحياة أن أطفأتههما، وفي ذلك تقول(Y):

$$
\begin{aligned}
& \text { هنــاك فـوق الربـوة العاليـة هناك في الأصـائل الساجيه } \\
& \text { فتـــــاهُ أحــــــا }
\end{aligned}
$$

وقد تركت تجربـة الحبّ أثنر آ واضـحأ في تشكيل رؤيتهـا الثـعرية، مـــا يدعو إلـى التأمـل

 و آثامها"(YT) و وذذا أضفى على تأملاتها الذاتنية حزنأ مقيمأ، وفي ذلك تقول(Y\&):
و هذي المراره
وتحقّلبي نرسو ؛ بأعماق قلبي


وتتشح تأملات الثثاعرة الذاتية بفعل الانطفاء، والفناء الذي سببه انحسار الحبّ عن حياتهـا، الـيا،

 وجه كئيب الروح، وجه حزين مـرّت عليه لفحـات الظـنـون
فـــذـبـلتْ ز هْـوتــهـ الـباسمـه
وأطفأت فيه شـعاع اليقين

ولمّا كان فقدان الحبّ جز



 حياة الشاعرة، كما في خلاصـة تأملاتها الوجوديّة، حيث تقول(YV): أنا ظلّ

وقد يكون تأمل الثـاعرة في ذاتها مدعاة لتصـوير الخوف القابع في أعمـاق النفس الإنسـانيّة،




غير أنّا
كان في أعماقنا خوفٌ جهلنا كنهه
كان خوف ينزوي في عتمة النفس -
ويخفي وجهه
عن مصبّ الضوء، لكنّا تجاهلنا
وأغهضنا العيونا

$$
\begin{aligned}
& \text { وحدي في كون مهجور } \\
& \text { فيه الحبّ تجمّدْ } \\
& \text { فيه الحسُ تبلدْ }
\end{aligned}
$$

> و و وتتاسيناه فينا

وتجعل فدوى مـن تجربتهـا الذانيّة لحظـة انخطـاف ومكاشفة، تمتـد في المجهول، إذ تصبح الأنـا ذات أبعـاد وجوديـّة، تتجـاوز ثـائيـة الذات والآخـر؛ ؛ لتكشف عن تجربــة صـوفيّة تقوم على شاعرية التماهي مع الوجود، حيث تقول(ب) (ب):
وكلما غنيّيْتُ أشعاري
وشفتٌ النفوس واغرورقتْ
من رقة الوجدِ
عيون سمّاري
تسألني عiك رفيقاتي

فالثاعرة ترتدّ إلى ذاتها؛ لمو اجهة حالة الإحباط الو اقعة عليها، مما أنتج رؤيا عميقة، وبنيـة

 مبتغاها، حيث تسلك النفس العارفةٌ طريقها بعيداً عن أزمة الو اقع الوجودية، الأمر الذي جعل مـن النصوف طاقة إيحائية تنقذ النفس مـن الضياع، وتصـل بها إلى درجـة عاليـة مـن اليقين بجدوى الحياة، حيث تقول(
يا جذل الروح ونُعمى الوصول لقيت سرّي الضـائع المبهها

لقيت سرّي بغتة بعدما ظنتنه أنأى من المستحيل
وثُـفـي الثنـاعرة علـى تأملاتهـا طـابع القداسـة، والروحانيّة المغرقـة فـي الذاتيّة، إذ تـوطن نفسها على الرضا؛ لتتخلب على ما في حياتها من متناقضات، حيث تقا تقول معبّرة عن انكفائها على أحزانها، وتهويماتها الصوفية، ذات الطّابع الروحي المقّس()

وأوصد قلبي أنا
كر اهبة ناسكه
وأبقى بديري هنا
ور اء الدنى الضاحكه

على على أن تدقّ يداه
 أفضت مقارنتها الوجودية مع الأخر إلى شعور بخواء الو اقع، وعمق المأساة، وعجز عن تحقيق

ما تصبو إليه في الحياة(بَ):
إن كان غيري في وجودهم امتدادٌ للوجودِ
صورٌ ستبقى منهم يحيون فيها من جديد..

فأنا سأمضي، لم أصب هدفأ ولا حققت غايه!
عمرٌ نهايته خواء فار غ.. مثل البدايه!

ولعلّ القلق الذي تـعانيـه الذات المتأملـة نـــمٌ عـن العو امـل المتنـافرة خـارجهـا، ممـا يجعلهـا



 بينها وبين المجتمع، مما جعلها تعكف علـى ذاتها، مـؤثرة العزلـة والاطمئنـان إلـى الوحدة، بعدما عانت كثير آ من قيود المجتمع، وقسوة الو اقع.
「. التأمل في الموت

شغلت قضية الموت تفكير الإنسان منذ القدم، فأقّضت مضـاجع الفلاسفة و المفكرين محـاولين الوصـول إلى حقيقتـه، مدـا أدخـل المـوت فـي مجـال تـأملاتهم وأسئلتهم الحـائرة، فذهبت الفلسـفة الوجودية إلى أن الموت تصـالح الروح مع ذاتها، و "أنّ الإنسـان منـذ البدايـة ذاتهـا محتضـر "(0). و هذا جعل مفهوم الموت في العصر الحديث يتشعب، ويتجاوز بعده المادي المعروف إلـى مفهوم أعمق يشمل "آخر طريق الحقيقة الإنسانية على هذه الأرض"(7").

وتجعل الشاعرة من الموت قضية فلسفيّة، تصطبغ بحالتها النفسيّة، وتجربتها الحياتية، حيث تبرز تساؤ لات النفس، وحيرة العقول، مما جعل الحديث عن هذه النفس ومصبر ها محور اً بـارزاً في تأملاتها العميقة التي تتجاذبها ثنائيات العقل و القلب، والوجود و العدم، حيث تقول معبّرة عن مصير ها المحتوم(T):

$$
\begin{aligned}
& \text { ذاك جسمي تأكل الأيام منه والليالي } \\
& \text { و غداً ثُلقى إلى القبر بقاياه الغو الي }
\end{aligned}
$$

إذ تتتقل الثناعرة بفكر ها التأملي إلى أفق فسيح، يمتزج فيـه الإيمـان الديني بـالفكر الفلسفي،
 نظرتها إلى الحياة تتحول من نظرة متشائمة حزينة إلى رؤية عميقة، تتجاوز طاهر الحياة الزائل إلى تسليم راسخ بحتمية الموت، وحقيقة الوجود.
وهي في قصيدة "الثناعرة و الفر اشة" تتخذ من موت الفر اشة مناسبة للحديث عن مصير ها




أو اه: ما أقسى الردى ينتهي
فالثـاعرة تستسلم للموت، بوصفه حقيقـة مطلقة، تخمد جذوة الثـك، وتبعث الإيمـان فـي
 فكر الثناعرة بتساؤلات حائرة، تمدّ رؤاها الفكريَّة بروح التأمل، كمـا في رثائها لأخيها إبر اهيم، حيث تقول (9) :

أيها الهاتف من خلف الغيوب
ما ترى نبع حياتي في نضوب؟
لم أزل أضرب في عيش جديب
موحش, كالقنر، موصول الشقاء
منذ أمسى نجمه في الآفلين
فالثاعرة في بحثها عن ذاتها" تطلق العنان لنفسها لكي تصف لنا شُور ها بالجبريـة الكامنـة
 هذه الجبرية، هي مأساة الوجود الإنساني بأجمعه"(• غ " وتكشف الثاعرة في شعر الرثاء عن مواجهة حادة مع الموت، إذ تشكل تجربة الموت" أثند وجوه الزمنيّة غور أ في الذات الإنسانيّة، وفي علاقة الإنسان بالكون والطبيعة" (گ)

وتصل تـأملات الشـاعرة بها إلى مرحلـة صـراع حـاد مـع الموت، فتلجـأ إلـى فلسفتّه بشكل
 واستتجادها بعـالم مـا بعد المـوت، الذي تبقى روحهـا تتشد الخـلاص مـن سطوة الذاكرة، وقد
(ستحالت ظلا خالدأ بعد فناء الجسد، حيث تقول(\$r) :


وتنتهي تأملات الثاعرة في الموت بإقرار بحتميته، وطبيعته الخاطفة، وإيجابيته المتحررة من قيود الوأقع، مما جعلها تنظر إلى الموت، وكأنهـ وقت الخـلاص، أو التحرر مـن سـجن الجسـ

أقول لقلبي اكتمالٌ هو الموت -
تتويج عمر؛ وفيضنُ امتلاء
هو الآن جزء من الكون حرٌ
يدور مع الفلك الدائر
 بذور التشكيك، نرتسم على الآبيات الشعريّة"(£ \&)

منها، مما أنهى تأملاتها الوجوديّة، ووضعها أمام انتظار الموت، كما في قولها (ع):
وحدك يا نفس تموتين وحدك في قبرك تثوين

فضـحَ الموتُ الدنيا
لم يترك فرحاً لفطين


 r. التأمل في الكون والوجود

تحاول فدوى طوقان في قصـائدها اكتنتاه فلسفة الحياة، وذلك بالتأمل في قو انينهـا ومفار قاتتها، الـا



$$
\begin{aligned}
& \text { وقد يا رفيق حياتي أموت أنا } \\
& \text { أو تموت، وأبقى أنا } \\
& \text { لأصبح ظلا لماض, طواه } \\
& \text { زمان يدور ويطوي الحياه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زيتونتـي، اللـه كـم هاجـسِ أوحت بـه أنو اقـيَ الحائـرة } \\
& \text { وكم خيالات وعى خاطـري تدري بها أغصـانك الثـاعرة } \\
& \text { فالطبيعة معادل لذات الثـاعرة، تجد فيها الحريـة، وتمنحهـا البوح الخفي، وهـي } \\
& \text { الرمزية، تشير "في ظهور ها الموصوف الحسي إلى عالم روحي مليء بالأسرار "(\$٪). } \\
& \text { ومـن تأمـل الثـاعرة بـالكون جـاءت خلاصــة تجربتهـا الحياتيـة التـي تمثـل نفور اً مـن الدنيا، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وجعلها فريسة للأو هام و الضياع، حيث تقول ( (\&) :" } \\
& \text { كر هــــتِ حقائـق دنيـا الــورى وهــتِ بأو هــام دنـيـا الخيــال } \\
& \text { فــــــــا يتصبّــالك إلا الـــرؤى وسحر الطيوف وسحر الظلال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أفيقـ، كفـالك، لقد طال مسـرالك عطشى وراء سراب الرمـــال }
\end{aligned}
$$

اكتناه الوجود، وكشف أسراره، والوصول إلى جوهر الور الحقيقة، بعدما وجدت نفسها نعيش في عالم
غريب عن أحلامها، وو اقع لم تألفه حتى في خيالها، حيث تقول(••):
مـ زلت والدرب بعيد طويل
أبحث في المجهول عبر الزمـن
عن ضائع أبحث، عن سرٍ
ظنتنه أنأى من المستحيل

ولعلّ هذا التفكير في حقـائق الحيـاة، وظمـأ الشـاعرة للمعرفـة أوقعهـا في حالــة وحدة قاتلــة، تولّت عند إحساس الثـاعرة بعدم امتلاكها للوجود الحقيقي، مما جعلها تشـعر بـأن وجودهـا مـا مهدد بالزو ال؛ فكان هروبها إلى أحاسيسها الذاتية، وحياتها الباطنية، حيث تصبح الذات مركز التفكير، وبؤرة الانطلاق نحو المعرفة، كما في قولها(1) ${ }^{\text {(1) }}$ :

كان الفراغ يحطُ في عينيَّ ثِقلَهْ وتفاهة الأشياء ثُلقي ظلّها الخاوي بنفسي
وتلفُ أيامي البطيئات الممله


وتتحـدث الثـاعرة عـن فكرة الجبـر والاختيـار التـي تعـدّ مـن الأفكـار الوجوديـة التـي تقلـق

 ولكن، ترى لو رجعتُ صغير بخبرة اخطائيه
بخبرة تجربتي الماضيه
أأملك تغيير مجرى حياتي
وتحريرَ ذاتي؟

فالقدر صــاحب سـطوة علـى الإنسـان، يحطم الآمـال، ويهبُ السـعادة تــارة، وينز عهـا تــارة أخرى، لذلك فإن صورتـه في شعر فدوى طو قان التأملي جـاءت مفعـــة بمعـانـي السلب، و القسـوة، مما سبّب لها معاناة دائمة، وأو قعها في معركة تجهل مصير ها، حيث تقول(م)": أنظرْ هنا ،
الصخرة السوداء شُدّت فوق صدري
بسلاسل القدر العتيّ
بسلاسل الزمن الغبيّ
ولعلّ نعت القدر بالعتيّ، وممارسته لفعل الطحن، فضلا عن ارتباطه بالسلاسل دليل واضـــح


سلبتها الحبّ، مما نمّى من اغتر ابها النفسي، وبوحها الحزين في شعر ها.

 نـغــة حزينـة، تخرجـه مـن إطـاره الوجداني الخـاص، لتكسبه بـعدأ عامـأ، يحمل معانـاة جماعيـة،

وعشقأ لحياة مأمولة، فنجدها تقولِ مُعليّة من شأن الحبّ، وإيقاعاته العذبة(\&٪):

$$
\begin{aligned}
& \text { ما أحلى الحبّ وما أبهاه! } \\
& \text { كونٌ مكتملٌ ومعافى } \\
& \text { لم يتشظَّ ولم يتمزَّقّ } \\
& \text { يتناسق فيه العمرُ ويمسي } \\
& \text { إيقاعأ كونيّ الأنغام }
\end{aligned}
$$

فعودة الثـاعرة للحبّ واضـحة في ديوانها "اللحن الأخير "، وذلك لإيمانهـا الراسـخ بـأن الحياة لا قيمة لها دون الحبّ، الذي تستطيع بوساطته مواجهة معاناة الواقع، والارتداد إلـى الكون
والوجود.

؛. التساؤل الوجودي

 بطابع الحيرة و القلق. وتصدر الثاعرة في حيرتها وتساؤلها عن اتجاهين: الأول، إسلامكي، وهو الغالب على شعر ها، يعترف بوجود الله، وسيطرته على الكون، لكنها تسألّ عن أثشياء لا تُفهمها،



$$
\begin{aligned}
& \text { ليت شعري، ما مصير الروح، والجسُّ هباءُ؟! } \\
& \text { أتر اها سوف تبلى ويلاشيها الفناء؟ } \\
& \text { أم تراها سوف تنجو من دياجير العدمْ.. } \\
& \text { حيث تصضي حرّةَ خالدةَ عبر السُدُمْ.. } \\
& \text { وبساط النور مرقاهاه، ومأو اها السماءءُ؟! }
\end{aligned}
$$

فليست كلّ أسئلة الشاعرة تحتاج إلى إجابات، لكن الكثير منها لا يهدف إلا لإظهـار الحيرة، وبيان عجز الإنسان أمام لغز الوجود والعدم، إذ تفتح هذه اللتساؤلات أمام الثاعرة طريقأ لمعرفـة

 يشر عون في التسـاؤل عن مصير حيـاتّهم - اللهم - إلا حين تكون حبـاتهم قد فقدت مبررات وجودها، وأمّا حين تسير الحياة سير ها الطبيعي، وحين يمارس الإنسـان نثـاطه التلقائي العـادي،

 الثاني، وهو اتجـاه ضئيل في شـر ها، فيعلل مظـاهر الوجود على أسـاس من التفكير الإنسـاني
 قضايا الوجود، إذ تمثله قصيدة"مرثاة إلى نمر "، حيث تقول (ov(o): وأنت يا من قيل عنه إنه هناك

حان لطيف بالعباد
حان لطيف بالعباد؟ أين أنت؟ لا أر اك
دعني أراك كي أقول إنه هناك

## مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، المجلد

ولعـلّ صــدمة المـوت القاسـية كانـت باعثـأَ واضـــأ لهـذه التــــاؤلات المتمـردة علـى الـدين،


 $97 V$ V 9 م. ونُكثر الثاعرة من الثجن في تساؤ لاتها الوجوديّة محاولة ملامسة أحز انها، مما جعلها تطرح تساؤ لاتها حول دو افع الذبول الذي يُفضي إلى الموت، مرستخة دور الطبيعـة" في مواجهـة
 ولعلّ لجوء الثناعرة إلى الطبيعة في تساؤ لاتها الوجوديّة جعلها تندفع في تأملانتها بعيداً عن قيود
 الحبّ حقيقة راسخة، ودعامة للوجود الإنساني، حيث تُقول(.) فما كنت أعلم هل أنا ذاتيَ، أم أنا نجم يجوب الفضاء!! أفي الحبّ قوَّة خلق تحيل نفوس المحبين كيف تشـاء؟ ترى ما الهوى؟ أهو روح الحياة؟ ترى ما الهوى؟ أهو سرّ البقاء أنترف ما هو ؟ قل ليَ، لا، لا تقل لي ودع سرّه في انطواء
إذ تمتاز هذه التنــاؤ لات ـ التـي تـرتبط بفترة زمنيـة محددة ـ بتحرر هـا مـن القلق، والحيرة القاتلة؛ لترتمي في أحضـان البوح الوجداني، و الكثّف عن حاجتها لحبّ طـالمـا افتقدتـه في حياتهـا المحاصرة بقيود الو اقع، مــا يجعل تسـاؤ لاتها تصـدر عن نفس مدركـة لقيمـة الحبّ فـي الحيـاة، وباحثة عن حلم مفقود.

ويُمعـن الثــاعرة فـي التسـؤول سـعيأ لإدر اك وحدة الوجـود، والتعرّف إلـى أسـراره العميقـة،



فضلا عن حوار نفسي مستبطن للأسرار، حيث تقول(17):
ـ مـا الذي أبصر في عينيك، ماذا لست أدري
عالمي المفقود؟ دنياو ات أحلامي وشعري؟
ما الذي أبصر؟ آفاقأ وأغوار أ سحيقه
وبحار أ غرقت فيها سموات عميقه
وقد يرسّخ تساؤل الثاعرة حالة الضياع التي وصلت إليها، بعدما انقضى الحلم، وتبخرت الآمال، مما يكثف عن حيرة مستسلمة للو اقع، وصـورة كئيبـة لحيـاة مستلبة الحريـة، حيث تقول معلنة رفضها لقيود الأسرة والمجتمع (r):

$$
\begin{aligned}
& \text { مـذا؟ الحلم تفأت من عينيّ، هنا عادت حولي } \\
& \text { الغرفة نقبع والجدران هنا وفراعٌ منظورٌ } \\
& \text { انهّّ الكون المسحورُ } \\
& \text { منهار أ في قلب الليل }
\end{aligned}
$$


 أقوى من طموحها ور غبتها في الحياة؛ لذلك فإن المعاناة وليدة حتميّة لهذه التساؤ لات الباحثية عـن حقيقة الحياة، وطبيعة الوجود، و هو تساؤل يحمل أنات النفس المعذبة العـاجزة أمـام قسوة الحيـاة، حيث تقول (T) :

$$
\begin{aligned}
& \text { لَمَ جئتُ للانيا؟ أجئتُ لغاية هي فوق ظني؟ } \\
& \text { أملأت في الدنيا فر اغأ خافيأ في الغيب عني؟ } \\
& \text { أيحس" هذا الكون نقصأ حينما أخلي مكاني؟! } \\
& \text { وأروح لم أخلف ورائي فيه جز }
\end{aligned}
$$

وتتخذ تساؤ لاتها الوجودية بعد هزيمة حزيران عام 9 ام منحى جديدأ، يتحرر مـن دائرة
 الزمن، حيث أُجابت الهزيمة عن كثبُر مـن تسـؤؤلاتها، وربطت مـن خلاللهـا حبّهـا المهزوم بو اقع

أمتها المنكسر، حيث تقول: (¹)
كيف دارت هذه الدنيا بنا ؟ كيف كنّا ؟
حبّنا كان وليداً . هل نمـا
وسط الهول وفي قلب الخطر ؟
 يخضع الإنسان لفترة زمنية تحد من أفكاره، لأن "الفناء والزو ال جز


ووصول تأملاتها إلى طريق مسدود، يصطدم بعناد الزمن، وقسوة أفعاله، حيث تقول(77):
الحزنُ يلفُ نسيجَ وجودي
من أبيّ كهوفٍ مظلمةٍ يأتيني الحزنْ

$\qquad$

> دمعُ وضبابُ وسو ادُ يكتسحُ فضـاءَ الكونْ

شيءُ يتململُ ككسور أَ في عتمةِ هذا الصـّدرْ
أتخبّط بين المدِّ وبين الجزرْ

وقد "ألقي في الكون إلقاءً، ويُركت وحده" (iv).
الخاتمة
لقد ظهرت النز عـة التأمليـة في شـعر فدوى طوقـان نتيجـة لظروف و اقعيـة، سـاعدت على إلى وضوح هذه النز عة في شعر ها، إذ لا يمكن إهمال حياة الثاعرة من جهة الا

 و لا سـيما في المرحلـة الأولـى مـن حياتهـا، فضــلا عـن أن هذه النزعـة كانـت اسـتجابة لحركـات التجديد في الشعر العربي الحديث.

 وأحلامها الدفينة، مما أو قعها في دو ائر العجز و القهر، إذ أتاح لـها التأمل رؤيــة أنمـاط مـن العلاقـة بين الملفوظ و المسكوت عنه، حيث تحول شعر ها إلى تأملات فلسفية خصبة، ثُمعن في السؤ الال، وبُغرق في الأحزان.

## الهووامش











－（ ）توفي إبر اهيم طوقان الثاعر الفلسطيني المعروف عام（9 9 （م．



§（ ）（ يُنظر ：طوقان، 9 ا ام، ص•＾）．

71）（الناعوري، 901（19، ص9）．

（1＾）（صدّوق، ．．．．．（



「 「．．



$$
\begin{aligned}
& \text { ( (طV) (rv) }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { ( المصدر نفسه، صץ ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (ع (ع) ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0.) (0) المصدر نفسه، ص IVV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (OY) } \\
& \text { (or) المصدر نفسه، صr (ǫ) }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { ( (OV) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (7) (7) المصدر نفسه، ص107. } \\
& \text { المصدر نفسه، ص } 107 .  \tag{7Y}\\
& \text { (7ヶ) المصدر نفسه، ص9 غ. } \\
& \text { (7६) المصدر نفسه، ص! (70) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (ط\&) (77) } \\
& \text { (الهويدي، 9VA (ام، ص•7 (1)). }
\end{aligned}
$$

المصادر والمراجع

- إبر اهيم، زكريا. (9VI (م). مشكلة الحياة. طا . مكتبة مصر. القاهرة، مصر. - بدوي، عبد الرحمن. (9V ( 1 (م). در اسات في الفلسفة الوجودية، طّ، دار الثقافة، لبنان.
 هوضو عبة وفنية). ط1. مكتبة اليازجي. غزة، فلسطين.
 المؤسسة العربية للار اسات و النشر ـ بيروت، لبنان.
- بنيس، محمد. (• 99 (م). الشـعر العربي الحديث (بنياتـه و إبدالاتها). الرومانسية العربيـة، جr، طا . دار توبقال للنشر. الدار البيضـاء، المغرب.
- خليف، يوسف. (IA (م). تاريخ الثعر في العصر العباسي. دار الثقافة. القاهرة، دصر. - خليل، إبر اهيم.(9VY (م). "فدوى طوقان ومسألة البحث عن الذات". مجلـة أفكـار، الأردن، العدد السادس عشر.
- الدردنجي، هيام. (६99 ام). فدوى طوقان شاعرة أم بركان. طا. دار الكرمل. عمان.

- درو، إليزابت. (ا97 ام). الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. ترجمة محمد إبر اهيم الثوش. مكتبـة منيمنة. بيروت، لبنان. (اليز
- درويش، أحمد. ( . . . الذاتية". مجلة أقلام، العدد الخامس.السنة الخامسة و الثلاثونِ.
- الدّقاق، عمر، وفاتح علاق. (9へ7 ام). "النز عة التأملية في الثعر العربي القديم قبل عصـر الجمود". مجلة بحوث حلب، العدد التاسع.
- أبو ديب، كمال. (9AV (م). في الشعريّة. مؤسسة الأبحاث العربية. بيروت، لبنان.


- شامي، يحيى. (
 عمان، الأردن.
- أبـو شـريفة، عبـد القـادر. ( ( . . للبحوث و الدر اسات. المجلد الخامس عشر، العدد الثامن.
وتقديم إمام عبد الفتاح. طז. المؤسسة العربية للار اسات و النشر . بيروت، لبنان.
- صدّوق، راضي. ( • . . المؤسسة العربية للار اسات والنشر، بيروت، لبنان.
 وتقديم

- 


والنشر . بيروت، لبنان.

 الثشروق للنشر والتوزيع. عمان، الأردن.

- طوقان، فدوى. ( • . .
- العزب، يسرى. (79人 ام). القصيدة الرومانسيّة في مصر. طا. الهيئة المصرية العامـة للكتاب، القاهرة.

- العلم، إبر اهيم. (ץ 9 ا 9 (م). فدوى طوقان (أغر اض شعر هاوخصـائصــه الفنيـة). طا. اتصـاد الكتّاب الفلسطينيين. القسس، فلسطين.
 ماجستير . كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنيـة. نـابلس، فلسطين، وقد صـدرت فـي كتاب عن منشورات الأسوار في عكا.
- عودة، خليل، وآخرون. حفل منح الـدكتور اة الفخريـة للثــاعرة فدوى طوقـان وأور اق العمـل

 طوقان). ترجمة عادل الأسطة. طا. منشورات الدار الوطنية للنشر . نابلس، فلسطين.

 والنوزيع، عمّان. الأردن.
- فروخ، عمر. (90 ام). شاعران معاصران. طا. المكتبة العلمية. بيروت، لبنان.
- القط، عبد القادر. (9VA ام). الاتجاه الوجداني في الثـر العربـي المعاصـر. د ـ ط. مكتبـة الثباب. القاهرة، مصر.
- لابي، فينيس. (9VA ام). نظرية الأنواع الأدبيّة. ترجمة حسن عون. ط1. منشأة المعارف.
 للطباعة.القاهرة، مصر.

"النزعة التأمليّة في شعر فدوى طوقان" $\qquad$
- الناعوري، عيسى. (901 ام). إيليا أبو ماضيى رسول الثعر العربـي الحديث. تقديم فدوى طوقان. طا . منشورات عويدات. بيروت، لبنان.
- هلال، محمد غنيمي. د-ت. الرومانتيكية. د-ط. دار الثقافة. بيروت، لبنان.
- الهويدي، يحيى. (9VA (م). مقدمة في الفلسفة العامة. دار النهضة العربية.القاهرة، مصر.

