## الزخرفة في الجوامع والقصور

## العر اقية

ميسون محيي
أستاذ مساعد
قسم الهندسة المدنية - جامعة نكريت

لمياء نجاح سنودي
هلا
مدرس مساعد
قسم الهندسة المدنية - جامعة تكريت

## الملخص:

امتازت العمارة الإسلامية بثراء التكوينات الزخرفيـة بأشكاللها المختلفـة وقد ظهرت بصورة واضحة بالعصر العباسي ومـا تلاه. مشكلة البحث الرئيسية هي في وجود القصور المعرفي تجاه أنواع هذه الزخارف وأشكالها في الجو امع خلال فنرة العصر العباسي الأول.
وقـد طبـق البحث الفرضـية القائلــة بـان هنـاك علاقـة طردبـة بـين تطـور الزخـارف النباتية ونتوعها وبين تطور تصاميم الجوامع في العصور العباسية. يهدف البحث إلى التعرف على الأنواع التي ظهرت والنوصل إلى زخرفـة موحدة خلال تلك المرحلة. تحتوى هذه الدر اسة على ثلاث أجز اء رئيسية بجانب المقدمـة : يشمل الجزء الأول (النظري) تعريفا بالزخرفة ومكوناتها وأنو اعها . ويـم الجزء الثاني (النطبيقي) در اسة بعض الأمثلة من الزخارف في العراق منهـا الزخـارف في جو امع وقصور سـامر اء والقصر العباسي وجـامع الإمـام الأعظم أبي حنيفـة النعمـان في بغداد. في الجزء الثڭالث يختتم البحث باستخلاص بعض النتائج و التوصيات فيمـا بتعلق بالزخرفة في العمارة.

## The Decoration of the Iraqi Mosques between the Originality and Temporality

## Abstract:

The Islamic building is well qualified with rich various decoration constructions of different shapes. This appeared distinctly during The Abbassid Age and the centuries that followed. The basic problem of the research is the shortage of information regarding these typical decorations in the Mosques during the first Abbassid Age.

The research has applied the supposition that says that there is a deep harmonious relation between the variety of plants decorations and the development of Mosques designs in the Abbassadian periods. The research aims to define the various types that appeared to reach to a well united decoration during that period.

This study includes three main chapters in addition to the introduction. The first chapter includes the theoretical part that defines the decoration, its contents, types and the meaning of decoration in Islamic building. The second chapter contains the practical part, studying some examples of decorations in Iraq especially in the Mosques and palaces of Samara city and the Mosque of Al-Imam Al-Adam Abi-Haneefa Al-Numan in Baghdad. The third part includes the results and recommendations relating to decoration in building.

تسهم الزخرفة كثيرا في انجـاز جماليـة العمـارة ، والزخرفـة ممارسـة متزامـــة مـع الوجود الإنساني ، لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها ، فهو يزخرف كل أشيائه وكل أبنيته بقصد تجميلها ويتأكد هذا القصد في المعنى اللغوي حيث عرف ابن منظور الزخرفة بأنها " الزينة ثم سمي كل زينة زخرفا ثم شبه كل دموه مزور بـه ، وبيت من زخرف وزخرف البيت زخرفة زينه وأكهله "'. وقد امتـازت العمـارة الإسـلامية بثراء التكوينـات الزخرفيـة بأثنـكالها المختلفـة وقد اختارت الباحثتين الزخرفة في الجوامع العر اقية في العصر العباسي ومـا تـلاه مـادة

لبحثهما.
「-الجزء النظري:
تضمن هذا الجزء تعريفـا بالزخرفـة ومكوناتاتهـا وأنواعهـا الموجودة بصورة عامـة تمهيدا للجزء النطبيقي من البحث.
r- ا - مفهوم الزخرفة
إن الزخرفـة فـي العمـارة كمفهوم ، تـرتبط مـع عمليـة التزيين التـي تحدث للشكل المعمـاري والزخرفـة هـي نوع مـن الفنون التشكيلية المرتبطـة بالعمـارة الإسـلامية شأنه شان الفنون الأخرى ، غير أن له نظامه الفكري المميز. إذ انـه يقوم بمخاطبـة الوعي الإنساني الداخلي اللي يقع ما وراء الإحساس والعاطفة عن طريق الأشكال الهجردة كواسطة للتعبير والتجريد والتكرار التي تعتبر من أهم دعائم هذا الفن'「. r- - استخدام الزخرفة في العمارة الإسلامية لقد كانت بدايات الفن ألزخرفي في العمـارة الإسـلامية تمتـد إلـى العصر الأمـوي الثناني ، إلا أنها تبلورت واتخذت خصوصيتها في العصر العباسـي وخاصـة في ســامر اء فالزخـارف الجـصية فـي دور وجوامـع وقـصور ســامر اء تمثـل الحالــة الواضـحة في ظهور هذا التشكيل في العــارة الإسـلامية لكن تبقى هنـاك بـدايات مبكرة لظهور هذا المفهوم في فترات سـابقة أخرى بحيث أعطت الحالـة المتميزة

[^0]والواضـحـة فـي الأدوار الدتــأخرة فـي العـــارة الإســلامية وخاصــة فـي العـصر العباسي

## r-r-r- رمزية الشكل في الزخرفة الإسلامية

إن التكوينات الثكلية في العمـارة ترتبط عـادة بمعاني دلاليـة ودينيـة عند الإنسان؛ ؛. ولفهم المعاني الكامنـة وراء البنـاء الزخرفي في العمـارة الإسـلامية ، ينبغي الإلمـام بكل الأبعاد الفكرية السائدة في المرحلة الزمنية التي نضجت فيها العــارة الإسـلامية وتأثير اتها على بناء الشكل المعماري عامة والزخرفي خاصة.

فـالمربع والـدائرة والعلاقـة بينهمـا ، تمثل الوحدة الأساسية في الزخرفـــة الهندسية فالمربع يحقق علاقات متوازنة وهو الثكل المثالي المعبر عن التوازن في حين إن الدائرة تمثل الشكل النهائي في اكتماله وعلاقاته. وبصورة عامـة كـان التعبير عن الكون والإنسان والعلاقة بينهــا انعكـاس لمبـادئ الخـالق (سبحانه وتعـلى) فيلاحظ انعكـاس العلاقـات الروحيـة مـن خـلال التـصميم والأشكال التي يكونها الإنسان في عمارتـه ، فالأرضية في العمـارة يمكن أن ترمز إلى الأرض ، فيما يمكن أن يرمز الجدار إلى انسجام الاتجـاه العمودي مـع الـحور الوجودي ويقترن السقف بالقبـة السماوية موضـع الروح ويدكن أن يكون المستقتيم يمثل الفكر، والمثلث الروح واتصـالها بالسماء والأرض تبعا لاتجـاه رأس المثلث ولقد اكتسبت النقطـة نرميزيـة عاليـة ، ممثلـة المركز الروحي الذي تنطلق وتتجمع
 تحملها العناصر المادية والفراغية فيها ، وتمثل بمجموعهـا رسـالة تفهم منهـا معـاني محددة لها علاقة بمعتقدات الإنسان المسلم سواء كانت هذه الرسالة مقصودة أو غير مقصودة وتكون الزخرفة ضمن هذه الرسالة بما تحمله من معاني شكلية ودلالية. r-

Y مرزوق، د.محد عبد العزيز ، (العراق مصدر الفن الإسلامي ) ، وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ، IGVIV، صV.

[^1]تعتمد الزخرفة الهندسية على عناصر أولية وقوانين أساسية للعلاقات بين العناصر والأشكال وهي توضح بشكل جلي اهتمام المسلم بظاهرة التكرار والتتاظر المستمر للأنمـاط وان هنــاك ارتباطــا واضــا بــين الزخرفـة وأسـاليب إنتاجهـا بــلربط مـع الموسيقى والإيقاع＂شكل（1－1）「－ヶ－

تشتق هذه الزخارف عادة من الطبيعة ، التي حـاول الإنسان المسلم إعـادة صياغتها بأسلوب التجريد ، وباعتماد أسلوبين رئيسيين هما التو ريق والأرابسك حيث يحتمد التو ريق النبـتـي على مبدأ الإيقاع والتكرار المستمر أمـا الأرابسك فيعتمد علـى وجود ساق نباتنية تنساب بانتظام مكونة سلاسل مـن الوريقات والأغصـان الثانويـة ، متفر عة من الساق الأصلية．وقد تطورت هذه الزخرفة في العمـارة العباسية في سـامر اء وبـصورة مميـزة وقـد صـنف هرتـسفيلد（و هـو مستـشرق قـام بعـدد مـن التنقيبات في آثار سامراء）زخـارف سـامراء وحسب العناصر الأوليـة المكونـة إلىى ثـلاث أنمـاط رئيسية تـستخدم الوحدة الأساسـية（ورق العنب）بتشكيلات وأشـكال

مختلفة．
r－
لقد كان لاستخدام الخط العربي ، أهداف وغايـات متعددة إضـافة إلـى المعاني التـي يحملها من خلال الكلمـات وقد استعمل الخط العربي بنو عيـة（ اليـابس واللين）فبـل الإسلام والزخرفي في التندوين بعد الإسلام＾．．واستخدم في تكوين بعض الفضاءات و إبراز أههيتها مثل الـحاريب أو فضاء الحرم أو المآذن و القبـاب وإعطاءهـا بالتـلـي شعورا بخفة التكوين．
${ }^{7}$ Mitchell，G．，（Architecture of Islamic world）Thames \＆Hudson，London ，1978，p．p． 149.

[^2]من ذللك نجد إن معنى الخط كزخرفة وتزيين ، قد تجـاوز معــاه كحرف وجمـه إلـى معنـى أخـر ، كونــه منظومــة إيقاعيـة ، فيتخـذ تـشكيلات وأســاليب الخـط الكـوفي المظفور والمـورق والمشـجر وغيره. فبـالرغم مـن احتفـاظ الخط بتجربتـه الذاتيـة كعنصر قابل للقراءة ، فقد تحول إلى لغة زخرفيه عن طريق اعتمـاد وحدة هندسبة معينة.

「- ץ- د- الزخرفة بأنماط تنظيم الآجر
إن المعمـار العر اقي المسلم قد استغل مـادة الآجر المستعمل في البنـاء في أعمـال التزيين ألزخرفي أيضـا ، مكونـا أنماطـا زخرفيـه تفنن في إخراجهـا. وقلد المعــار المسلم في عملـه تنظيم (الحصيرة) المنسوجة ، في أسلوب تنظيم الآجر وتكوين النمط ألزخرفي المميز لهذا النـوع ، واستخدمت كثيرا بالاشتر اك مـع الزخـارف
 جامع آبي دلف في سامر اء ومآذنه جامع عادلة خاتون في بغداد. r-

هذه العناصر تتمثل بالمشاكي والحنايـا إذ تستعمل كعناصر ناقلـة للقوى وخصوصـا في أركان الفضـاءات لتحويل شكل المربع إلى مثمن لغرض حمل عنق القبـة فوق الفضاء ، إضـافة إلـى اللمقرنصـات في البوابـات والـداخل والاواوين ، ومثـال ذلك مقرنصات القصر العباسي التي استخدم الآجر في تكوينها ، وبإيقاع متكرر ضمن

الاواوين.


أ- الزخرفة البنيوية
تعود إلى الثكل المعماري فيكون ذو بنية زخرفيه أو تكون زخرفة ناتجة عن المـادة البنائية عندما يكون لبعض خواص المـادة (اللون واللمس .....) تأتّير زخرفي أو تكون زخرفة ناشئة عن العطليات الفطلية في معالجة المادة وتنكيلها.

وهي زخرفة مضافة إلى السطح المعماري ، بحيث يكون من المككن إز التهـا ، دون أن يـؤثر ذلـك علـى متانـة المبنـى أو يهـدم بنيـة المعماريــة．ومـن المدكـن أن تكـون الزخرفة بنو عيها（ البنيوي والتطبيقي）في هيئة أثكال نحتيـة（نحت مدور أو نحت بارز）أو تكون في هيئة رسومات سطحية． Y－
－ 1 －Ү－
وهي فكرة ذات تنظيم عال．وهي طريقة للمحاكاة متفر عـة عن فكرة النظير، يكون العمل ألزخرفي بموجبها ، ليس مجرد تثتيت مـا يـرى مصـادفة ، أو مـا ير غب فـي رسمه وحسب الزاوية العارضة التي ينظر فيها بل هو الثكل ذاته ولكن مضاعف． إن التناظر هو نوع من الوحدة التي تتحقق في التنوع فتناظر الأشياء شرط وحدتها وفرديتهـا ووجودهـا المـستقل．وان النكـرار المـنظم للأجـزاء المتطابقـة فـي الكـل يتضمن جوهر التنـاظر مـن أثكال التتـظرات المستخـمة في الزخرف ، التنـاظر الجانبي الذي يبرز كحالة أولى للفكرة الهندسية للتناظر＂．ويشبر إلـى عمليـات مثل الانعكاس والدوران التي تبينه ويكثر ظهوره في الأشرطة الزخرفيـة شكل（（Y－） فيكون خطيـا اتجاهيـا أو يكون أسلوبا لتتظيم مساحة مزخرفـة على طرفي محور وسطي كمـا في تنظيم الواجهـات المعماريـة المزخرفـة ، وهنـاك التنـاظر الشعاعي المنتظم أو ألدوراني كما يسمى أحيانا حيث ترتب فيه كل أجزاء الجسم حول نقطـ مركزية وهو تتـظر بيني تكوينـا زخرفيـا منفردا، يمكن تكراره حول نقاط متعددة تتوزع على السطح ألزخرفي فتشتظله كاملا．
「-〒-ヶ - التكرار والإيقاع

يعتبر التكـرار مـن الأسس الفنيـة التـي استخدمها الفنـان فـي ملء وتغطيـة مساحة الـسطح ألزخرفـي ، فظهـرت الوحدات مترابطـة عـن طريـق التصـاقها مـن خـلال

9 فارنتن ، بنيامين،（العلم الأفريقي－الجزء الأول）، ترجمة احمد شكري سالم ، مكتبة النهضة المصرية ،1901． －• كاسيرير،ارنست ،（فلسفة الأشكال الرمزية）، مجلة العرب والفكر العالمي ، العددّ، بيروت ، صيف 9 19 1، ص ا7．

طريقة الترتيب والتلاصق والتنظيم ، ومبدأ انتقال هذه الوحدات الزخرفيـة ومو اقعهـا واتجاهاتها．

وقد يستخدم النكرار في تنظيم الفواصل الموجودة بين الوحدات الزخرفـة وفي هذه الحالة تتظظم وحدة زخرفيه وتكرر لعدة مرات لاشغال المساحة المعدة لهـا فالتكرار تعبيـر عـن نظـام تعـددي للوحـدات الزخرفيــة ، والفتـرات التــي هـي عبـارة عـن انقطاعات لفعل الحركة ، ولهذا فالتكرار مرتبطا بنيويـا بالمقاييس الحسابية اللازمـة لتحقيق التناظر بتأكيد الانقطاع المستمر＂． r－ヶ－ヶ－

يعنـي عمليـة ربـط الوحـدات الزخرفيـة بــالتكوين العـام للـشكل ، أي إن الوحـدات الزخرفيـة تـشترك وتتقــرارب مـع مجموعـة مـن الـصفات＂كـاللون والحجـم والخـط والاتجاه＂معتمدة مبدأ التو افق أو التقارب．والانسجام نوعين ：انسجام صفات حيث تتتـاغم عناصر العمل كالشكل واللون واللمسس مـع بعضهما ، ففي هذا النوع من الزخارف تنسجم العناصر بشكل يعطي اندماجا بصريا ولاسيما في تكرار هـا حيث إن التناسق هو احد العناصـر المهــة في الانسجام الذي يولد بعدا بـريا ضــن الثكل ألزخرفي．أما الثاني فهو الانسجام الوظيفي فيحقق من خلال التتـاغم الحاصـل بين الوحدات الزخرفية بتأدية غرضها الوظيفي． والانـسجام أحيانـا يكـون منتصف الطريـق أو الحالــة الوسـطـى مـن التكـرار أو التضاد ${ }^{1}$ ．

## س－الجزء التطبيقي في البحث

（（ دراسة لبعض الأمثلة من الزخارف التي ظهرت في العراق））
اختار البحث الزخـارف الموجودة في جوامـع وقصور سـامراء ، لأهييتها كأسـاس في ولادة الزخارف النباتية الإسلامية ، وباعتبار ها مثالا لزخارف الجدران الداخلية
l الر الربيعي ، عباس جاسم محمود ،（ الشكل و الحركة و العلاقات الناتجة من العمليات التصميمية ثنائية الأبعـاد）، أطروحـة
 Y Y Y الصفار ، عادل سعيد عبد الفتاح وآخرون ،（ تـاريخ الحضارة العربيـة الإسـلامية ）، الكويت ، دار السلاسل للنشر ،

والقصر العباسي هو مثال لبناية عباسية تمتاز بوفرة المقرنصات ، الثكل ألزخرفي الفريد في العمارة الإسلامية. كما اختار البحث جامع الإمـام الأعظم في بغداد مثالا عن الجوامع ذات الزخارف النباتية والهندسية الميزة. زخارف سامراء
تأتي أهميـة زخـارف سـامر اء من اتصافها بابتكـار الزخرفـة الإسـلامية فقد اعترف علماء تـأريخ الفن بـأن الزخـارف النباتيـة الإسـلامية ، التـي عرفت بــ ( الأرابسك) نسبة إلى العرب قد ولدت في سامر اء ، إن أكثر هذه الزخـارف تنتمي تاريخيا إلى العصر الأوسط من تاريخ سامراء في السنوات بץ
 ( وبعض هذه الزخارف ينتمي إلى العصر الأول و هو عصر تأسيس سـامراء تحت حكـم المعتصم فـي الـسنوات (الزخارف ينتمي إلى العصر الأخير الذي يقع في السنوات السابقة لترك المعتمد

 الزخارف التي اشتهرت بها مباني سـامر اء ، وفقا لخصـائص بنيتها الزخرفيـة إلى ثلاث طرز هي:

الطراز الأول
يحتوي الطراز الأول على القسط الأكبر مـن الزخـارف ، ويمكن القول بأنـه هو الطراز الخاص بسامراء ، و هو منبع الرقش العربي كله ، فليس هنـاك أي نمط من الرقش العربي لا يجري في عروقه دم هذا الطراز الذي يبدأ بزخـارف بدائيـة ذات تنتية ممتازة وقوة في صياغة الكل ثم يزداد غنى ، ويكتسب رقة ورشـاقة وقوة في التعبير الفني وينتهي بزخـارف معقدة وتقنيـة عاليـة. فالطراز الأول ليس بالأسلوب المتميزز فـي سـامر اء لتعـدد زخارفـه فحسب ، بـل لان تطـوره قد تكامـل بـصورة

واضـحة فـي تلـك المدينـة تتـآلف زخـارف الطـراز الأول مــا عدا بعض زخـارف الحواثـي البسيطة ، مـن أشكال تتكـرر نماذجهـا إلـى مــا لانهايـة ويمكن أن تقسم زخـارف الطراز الأول - وبـاقي الطرز أيضا- بشكل عـام إلى زخـارف الحواشي وزخارف السطوح.
ا. زخارف الحواشي وهي على أشكال أ- زخرفة الطوق

لا يظهر زخـرف الطـوق بوضـوح فـي الطـراز الأول ، ولا أهيــة لـهـ بـين أنمـاط السطوح رغم انه يظهر في كل الطرز الثلاثـة فهو بحد ذاتـه زخرف محايد تمامـا وان طريقة تنفيذه هي التي تقرر الأسلوب الذي ينتمي إليه ومن أمثلته (شكل ؟- ا أ) و هو عبارة عن سلسلة متشابكة من الصلبان المعقوفة داخل مقاطع الحزوز، وهو رغم بـساطة شكله ليس زخرف طـوق متو ال ، بـل انـه مقطـع مـن زخرفــة طـوق للسطوح و هذه الظـاهرة تتكرر في هذا الفن ألزخرفي ، ظــاهرة زخــارف حواش أصلها مقاطع من نقوش سطوح ، ونقوش سطوح مكونة من مجرد زخارف حواش. ب-أطواق زخرفيه إن ابسط وأكثر أشكال الزخارف الأطواق انتشارا، هو الصف المجرد للآلئ مدورة متساوية في الحجم ، كمـا في (شكل ؟- ا- ب) و هو مبني من شكل هندسي مدور ويتكرر باستمرار وفي (شكل ؟- ا-ج) الذي يبني من نتـاوب قرص مدور تبرز عليه وريده ذات ثمانية فصوص يتناوب معها عنصر يتكون من لؤلؤة صـغيرة عند نقطة اقتراب القرصين مع زهرة ذات ثلاثة فصوص على كل من الجانبين العلوي والسفلي ، تقترب في شكلها من المثلث. وفي (شكل ب- ا- د) زخرف متمو جم من لفات على شكل دوائر تحيط بأور اق نخلية ذات خمسة فصوص ، مبنيـة وفق علاقة تكرار بسيطة. r. ز. زخارف السطوح

أن أوضـح ظـاهرة مـن ظواهر الطـراز الأول ، هي إن زخـارف السطوح فيـه عدا البعض القليل منها ليست بزخارف سطوح حقيقة على الإطـلاق ، أي ليست بنمـاذج

زخرفيه قابلة للتمدد اللامتنتاهي نحو جهتين ، أو نمــذج صـمت انطلاقا من نقطـة مركزية نحو جهتين أو أكثر، بل إنها مجرد زخـارف حواش مكبرة أو مكررة لهـا قابلية التمدد باتجاه لا متتاه نحو جهة واحدة فقط ، كمـا في (شكل ץ- ا- هــ) حيث يمتلك هذا النموذج ألزخرفي، درجـة عاليـة من التجريد ، ويبنـى وفق تكرار بسيط متضمنا متناظر ا تاما من جانبين.

و هناك نماذج زخرفيه شبكية ، هي زخارف سطوح أساسها تصميم زخرفي لا متنـاه وتوجد نمـاذج زخرفيـه قشرية محورة عن الشبكية لكنها ذات تزويق أغنـى وفي (شكل ؟-ا - و) نجـ إن الشكل ألزخرفـي نـاتج عـن تكرار افريـز سـامراء خمس مرات بـصفوف متر اكبـة فوق بعضها ، مــ تنيير مواضـع المحـاور . فهو نـوذج

 النموذج ألزخرفي سجادة مؤطرة ، يتكون من صف أز هار وبراعم تشتق من افريز سـامر اء ومكـررة مـرة ونـصف فقط ، و هـه الأز هــار والبـراعم منفصلة عموديـا بقتوات رفيعة وملتحمة ببعضها عموديـا، والنهايـات الخاصـة العليـا والسفلى، تسلب هـا النمـوذج ألزخرفـي أثنــاء هـا النكـرار النــاقص ، خاصــة الزخـرف الهنســي اللامتناهي ، وتجعله كزخرف منطور ذاتيـا بتكرار عمودي للمحـاور ـ وفي ( شكل
 قضييين ، يحيط بالمسدس مسدس آخر ، يحمـل المسدس الوسطي زهـرة كأسيه ،تتفرع من جانبي قدمها موجتا زخرف نباتي وتتكيفان على الشكل المسدس. الحيز الموجود بين المسدسين محشو بزخرف نباتي منشطر يمتاز هذا الشكل ألزخرفي ، رغم ثراء مكوناته بتنظيم بسيط وبناء هندسي تام. ونجد في ( شكل ؟- ا - ي) قطعـة زخرفيه جداريه، مكونة من نقش زخرف مسطح موجود في الوسط ، تؤطره عقود لآليء ، و على الجانبين أعمدة صغيرة ، وتمتد زخارف نباتية صاعدة بين الأعمدة ، وعقود اللالّليء، والحقل المتند بين الأعمدة الصغيرة مشغول بزخـارف حواش، تتوسط هذا النموذج ألزخرفي نجمة سداسية حشوتها زهرة كاسية وموجـات زخرف

نباتي متفر عة من قدمها. والشكل عموما مبنيا وفق علاقة تناظر جانبيا. وفي (شكل「 - ا- ك) التصميم عبارة عن زخرف طوق بسيط يترك بين ثنايـاه حقو لا مستطيلة الـشكل متساوية تمامـا فـي عرضـها ، مـشغو لا بانتظـام بزخـرف نبـاتي مسموح ، مستمر دون انقطـاع والعنصر الـورقي يتكـرر بتشابه يحبلـه إلـى مكون زخرفي تجريدي ${ }^{\prime \prime}$ الطراز الثاني
وهذا الطراز عكس الطراز الأول ، لايخضع أبدا لقانون التكرار ، فهو ينبذ الشكل والتكرار لأنه يريد أن يعمل بحرية تامـة كمـا لا يعرف هذا الطراز ظـاهرة النمو ، والطراز الثاني ير عى الزخارف النباتية السسطة ، وهي زخارف لا وجود لهـا في الطراز الأول والتي تبقى فيها الأور اق والأز هار دون ارتباط وليس فيهـا مـا يوحي بأنها صورة زخرف نباتي تام ، إلا امتدادها المنتظم أو إيقاع الخطوط الفاصلة فيها. تشكل زخارف المسطحات ، الركيزة التي يستند عليها كل تصنيف للطراز الثاني ، وتتألف هذه الزخارف من أثكال هندسية تتتـاوب على الجدار نفسه حسب الرغبـة ودون إيقـاع ، مـع وجـود حـالات خاصــة لنظـام يـشبه ترتيب البلاطـات والأشــكال المؤطرة والتكرار الإيقاعي وليست هذه الأمور غريبة على الطراز الأول فحسب ، بـل إنهـا لا يمكن تنفيذها بأسـاليبه ولا بقو انينـهـ و هذا هـو سـبب ظهـور المواضـيع النباتية المركزية في الطراز الثاني بـظهر متطور غني بالزينة، بينما تغيب كليا في الطـراز الأول. إن خاصـية الطـراز الثـني الميـزة ، هـي البعـد عـن الطبيعـة إلى درجـة بالغـة التجريد كــا يعتبر قانون ملء الفراغـات بأقصى كثافـة ، هو القـانون الخاص بالطراز الثاني.

## 1- زخارف الحو اشي ومن أشكاللها

$$
\text { § | ارنست هرتسفيلا ، مصدر سابق ، } 9 \text { 190. }
$$

 متساوية العـرض مثـل شـريط وفي ( شكل ؟-؟-ب) أطـواق زخرفيـه ذات لآليء مدورة وممتدة متتاوبة. وبينمـا يتميز الطراز الأول بـاللآليء المدورة فقط فـلطراز الثاني إلى جانب ذللك يتميز باللآليء ذات الزوايا أي الثبيهة بالمعينات وفي (شكل
 متناهية.
r- ز- زخارف السطوح
يبني الطراز الثاني زخارف المسطحات على مبادئ أساسية مختلفة تمـام الاختلاف عـن مبـادئ الطـراز الأخـرى. فالمبدأ الأساسـي يتمثنل بإطـــر واضــح البـروز مـن الأشـكال الهندسـية. فنجـد في هذا النــوذج ألزخرفي مثمنــات بسيطة أو متناوبــة ومعينــات ونجومـا وصـلبانا ومـستطيلات وأثـكالا سداسـية. فـفي (شـكل ب-Y- د) يتكون هذا النموذج ألزخرفي من مثمنـات موضوعة فوق بعضها في صفين بينها نجوم لها أربعة رؤوس وتتغير الحشوات متناوبـة بالتقاطع. وهـي عبـارة عن شكل
 والغريبـة كليا عن الطراز الأول. وفي (شكل ז- ז- هــ) صف مـن الصلبان في وضـع أفقي تؤطر هـا قنـوات عريضة ، وبينهـا معينـات (شكلץ-Y- و ) صـ مـن النجوم المثمنـة المرسومة على مبدأ النجوم الخماسبة تاركـة بينهـا متوازيـات أفقيـة ومعينـات ومـسنطيلات ، وفـي داخـل النجوم الـثـنــة دوائـر ـ وكـل هـذه العناصـر الزخرفية مؤطرة بقتوات سائبة خالية من التزويق. المستطيلات مزينة غالبا بأز هـار لوتس. كمـا نجد في (شكل ץ-Y- ز) صف من المربعـات المحتويـة على مثمنـات ويحيط بهذه المربعـات زخرف أوراق عنب وتؤطر زوايـا المربعـات قنـاة ضيقة، والمثمنـات قتـاة اعرض مزينـة نصف مـن أز هـار اللوتس ذات الفصين ، والقناتـان مستقلتان عن بعضهما وفي (شكل ؟-Y- ح) طوق زخرفي مؤلف من لآليء لهـا

أشكال زهرية ذات ثمانيـة فصوص تكشف هذه الأمثلـة عن الجهد الذهني في بنـاء هندسية التكوين العام لزخارف هذا الطراز .

الطراز الثالث
وهو اقل الطرز الثثلاثة نز عة إلى شغل الفراغ بكثافة إذ إن مبدأ شغل الفراغ المطلق قد تطور تطورا تدريجيا ، ثم أصبح أكثر شيو عامع بدء العصر الأموي وهو غير معروف أبدا في فن الزخرفة الهندسية والزخرفة الغربية.... زخارف الطراز الثالث مطعمة بكثافة ، في كثير من المجـالات بتفاصيل الطراز الثاني ، بحيث يستحيل التمييز بل حتى الفصل بين الطرازين من خـلال الدراسـة السطحبة ، وعلى عكس الطرازين الآخرين، فان النمـاذج الزخرفيـة للطراز الثالث غـائرة الحفر إلـى درجـة

 زخارف مشبكه. أول هذه الزخارف هو زخرف الأشكال البيضوية المدببة الرؤوس ، وثانيهما يستتد على المربع المؤطر . فتصاميم بسيطة جدا. كمـا في (شكل ک-זـ ج) حيث نجد مربعا مقسوما كرقعـة شطرنج والمربعات الخمسية القطريـة مؤطرة بزخرفة أز هار ، حيث يستأثز زخرف ورقة العنب يشغل معظم أجزاء هذا النموذج ألزخرفي وفي (شكل ז-ז- د) يحتبر هذا النموذج مهما من وجهة نظر تـأريخ الفن، وهو مكون من شكل سداسي مستقر داخل مثلث. تعتبر زخارف سامر اء مثال على الزخـارف التـي تزين الجدران الداخليـة للأبنيـة ، وليس الجدران الخارجيـة. ويؤدي وجود هذه الزخـارف على السطوح الداخليـة ، إلى امتلاكها حضور ا بصريا واجتماعيا مهــا في الفضاء المعمـاري يؤكد أهينتها ويكشف عـن مقاصـدها الجماليـة ـ وتعتبر زخـارف سـامر اء مثـال مــش للجهود الذهنية واللمقاصد الإبداعية للفنان العر اقي المسلم وهو يتعامل مع الأشكال النباتيـة ، إذ يستخدم أشكالا هندسية مؤسسة كالمربع والمثلث والدائرة ومتعدد الأضلاع. ينظم وفقها العناصر النباتّية التي يصفها في تنكيل تجريدي ، ويعمد إلى تكرار هـا بشكل يفقدها الكثير من خصائصها العضوية فتستحيل إلى العناصر في شبكة زخرفيه.

وهو احد الأبنية المشهورة التي بناهـا العباسيون في الربع الأول من القرن السابع

 وأول من اعنقد في كون هذا المبنى واحدا من قصور الخلفاء المهندس فيوليـه عند وصفه لعقد إيوان القصر ، ويقول انه "بقية قصر من قصور الخلفاء مقحم في مباني القلعـة"¹0 ، و هـو نـوع مـن الزخـارف باسـتخدام الآجـر أطلـق عليهـا الآتـار يـون "الأطباق النجمية".

يتميز هذا المبنى بوجود المقرنصات وبشكل خاص في الرواق وعقوده المطلة على الفنـاء كانتت أهـم خصائصـها أنهـا تبدأ في الأركــن ويـزداد عددها تـدريجيا كلمـا ارتفعت إلى الأعلى وتبني من قطع طابوقية مختلفة في حجمها وأشكالها وتنظيمها وتتألف من طبقات متعددة من الحنايا المعقودة ، تتدرج حتى تنتهي في أعلاهـا بــا يشبه القباب المضلعة أو أنصافها ، وتتبثق من مركز القبة أو نصفها خطوط و هيــة ذات التـواءات تتبعهـا المقرنـصـات فـي تــريجها وســير ها. مـن هــا يتبـين بــان المقرنصات هي زخارف بنيوية يثري الفنـان العر اقي بسطوحها ومكوناتها بإثشكال
 التطبيقـة بأثشكالها الهندسية والنباتيـة ، تتكون الزخـارف الهندسية (شكلr-ع - ب) مـن عنصر رئيسي كبير يظهر بشككل نجمـة أو مـثمن أو مسدس، تـدور عناصـر اصغر حجما بشكل نجوم أو مضلعات هندسية متنو عـة ويتكرر العنصر الكبير ومـا يحيط به بشكل مستمر فيغطي المساحة المخصصة للمعالجة الزخرفية. وتظهر هذه
 الزخــارف فـي داخـل وواجهـة الايـون الكبيـر وفـي الواجهـات اللـطلـة علـى الفنـاء

[^3]الكـشوف، وفـي سـقف مــر الــــل الرئيسي وفـوق المــاخل المؤديـة إلـى هــا الممر .زخارف جامع الأمام الأعظم في بغداد
 مقبرة الخيزران وفي سنة 09؛ هـ بني له شرف الملك أبو سعيد محمد بن منصور الخوارزمي مشهدا وقبة ومدرسة. ادخل عليه الثثمـانيون إصـلاحات كثيرة، كمـا تم أجراء عدد مـن الصيانات المتكررة (واهم أعمـل الصيانة اللتي أجريت لـه سـنة (9V1 ( من قبل وزارة الأوفاف) مما اثر كثيرا علىى الواجهـات الاخليـة والخارجيـة وتبديل معظم جداره الخارجي إلا أن الملاحظ بـان الزخـارف النباتيـة المغطيـة لأحد
 الزخارف.

## \} - الاستنتاجات والتوصيات

\& - ا - الاستنتّاجات
ا. نشأت الأشكال الزخرفية عند الإنسان المسلم نتيجـة التحويرات الكثيرة التي قام بها في الأشكال العضوية والهندسية مكونا منها وحدات زخرفيـه و هـي متأصــلة فـي الإنــان العر اقـي تكــاد تكـون غريزيــة فيـه وأساسـية كاحتياجاتــه الأخرى للغذاء والمأوى.

「. تققام الزخرفة في الجوامع العر اقية معرفة وثقافة حسية تغني السطوح
المعمارية وترفع من قيمتها وتتحكم أحيانا في البنية والتفاصيل المعمارية.「. الزخرفة شيء جو هري في الفن الإسلامي وحدت بين العمارة والأشياء حيث ينـدر أن تكـون الأثشياء غير مزخرفـة كمـا تـساعد فـي ترجمـة الفضـاء المعماري والكثّف عن أهميته لذلك وجدت في الأبنية المهمة و المر اقد الدينية. ؟. أن الزخرفة العر اقية الإسلامية هي أنشاء تام تبنى على أشكال هندسية مؤسسة (مثلث ، مربع ، متعدد أضلاع) تكون محتواة في الدائرة ومشتقة منهـا ويكون السطح ألزخرفي متعدد الطبقـات فهنـاك شبكة رئيسية تؤثر عناصـر اللنهج ألزخرفي كالأحزمة الكتابية والأقوراس و هنالك شبكة ثانوية تلزم التكوين

ألزخرفي داخل كل عنصر من الثبكة الرئيسية ويبنى الشكل ألزخرفي بنـاءا سـطحيا ببعـين فيكـون بـصيغة تحـت بــارز. إلا أن هــــاك بعـض التفاصـيل الزخرفية ثلاثية الأبعاد كالمقرنصات والأفاريز والمسننات. 0. يغطـي الـسطح الـداخلي في الجوامـع العر اقــة كليـا بالزخرفـة، بسبب الرغبـة في إذابـة كتلـة المبنـى وتوجيـه النظـر إلـى التكوينـات اللانهائيـة التـي تغطيها.
7. تبنى الزخرفة وفق علاقات التناظر والتكرار ويحقق هذا التنوع حركية في التنثكيل تميز الزخرفة العر اقية عن غير ها من الزخارف الغربية.
\&-
يوصي البحث الجهات المعمارية المسؤولة والأوساط الثقافية المختصة التأكيد علىى الاهتمـام بالناحيـة الجماليــة فـي العـــارة الأمـر الـذي يتضمن الاهتمـام بالزخرفـة والتجميل بأساليب مختلفة تتو اصل مع الموروث المعمـاري وثرائـه ألزخرفي طالمـا كان ذلك ممكنا ومطلوبا بما يتلاءم مع خصائص المكان ووظيفة المبنى لأجل إثراء الـسطوح المعماريـة والمششهـ البصري للمدينـة ويتت ذلـك عـن طريـق الإجـراءات النتالية:

ا. إمكانية تدريس هذا الموضوع في الأكاديميات المختصة.
「. توسيع بحوث الدر اسة حول إمكانبة استخدام الزخرفة من ناحية وفرة المواد
الإنشائية المساعدة عليها كالطابوق و غيره.

「. دراسـة للزخرفـة فـي بعـض التجــارب المعماريــة الحديثـة مثـل تجربتـي المعماريين محمد مكية وحسن فتحي وسواهما.

ا- ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، (لسان العرب ) المجلد
( ، دار بيروت للطباعة ، 1990 بيروت.
Y- ارنـست هرتـسفيلد ، ( تنقيبـات سـامراء) ،جا ، ، ترجمـة الدكتور علـي يحيـى منصور ، المؤسسة العامة للآثار ، 9^0 19، بغداد.

「－آل سـعيد ، شـاكر حسن ،（الأصـول الجماليـة والحضـارية للخط العربـي）، دار الشؤون الثقافية ،ص 9～، 9191، 19 بغداد．

ع－الربيعـي ، عبـاس جاسـم محمـود ،（ الـثككل والحركــة والعلاقــات الناتجـة مـن العمليـات التصميمية ثنائيــة الأبـاد）، أطروحـة دكتوراه ، كليـة الفنون الجميلـة ، 9999، بغداد．

هـ الصفار ، عادل سعيد عبد الفتاح وآخرون ،（ تاريخ الحضـارة العربية الإسـلامية ）، دار السلاسل للنشر ، 1917، الكويت．
†－جواد ،مصطفى ،（سومر）، مجلة سومر، القسم الثاني، مطبعة التّفيض الأهلية ．19ミ0،

「－عرابي ، اسعد،（ الحدود المفتوحة بين التصوير والموسيقى）مجلة فنون عربيـة ، العدده ، 9Ar ا، لندن． ＾－فـارنتن ، بنيـامين ،（العلم الإفريقي－الجزء الأول）ترجمـة احمـ شكري ســالم ، مكتبة النهضة المصرية ، 1901． 9－فرزات ، صخر،（ مدخل إلى الجمال في العمارة الإسلامية）مجلة فنون عربيـة، العدده، ص
－•－كاسيرير، ارنست ،（فلسفة الأشكال الرمزية）، مجلة العرب والفكر العـالمي ، العددّ، ص ابرير، ، صيف 9＾19، بيروت． ＂＇ال ـ مرزوق، د．محمد عبد العزيز،（العراق مصدر الفن الإسلامي）وزارة الثقافة والأعلام، ص 19V1، ،19V بغداد．
11－Shultiz，N．（Existence，space and architecture praeger publishers），p．172， 1971 New York．
12－Mitchell，G．（Architecture of Islamic world Thames \＆ Hudson），p．149，1978，London．


شكل (1-1)


شكل (Y-1)



شكل (ז- ا- ج)


شكل (艹 - ا - د)


شكل (ّ ( ا- و)


## شكل (ז-ا- (j)



شكل (ז- ا- ح)


شكل (ז-1-ط)


شكل (ז- ا- ي)


شكل (ّ- - ـك)


شكل (


> شكل (ז-r-r ب-

## ,

شكل (r-r- ج)

شكل (ז-r- - د)


## شكل (



شكل (ז-ז-و)


شكل (ז-ז- ح)


## شكل (ј-Y-




## شكل (ז-זـــ ب)



شكل (ז-ז- ج)

\% 3
(9) $B$

## شكل (ّ-



شكل (ז- \&- أ )


شكل (ّ - \& - ب )


شكل (



[^0]:    ( ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، ( لسان العرب) ) المجلا 1 ، دار بيروت للطباعة ، بيروت ، 1990.
    

[^1]:    ${ }^{4}$ Shultiz, N., (Existence, space, and Architecture) Praeger Publishers. New York, 1971, p.p. 172.
    

[^2]:    ＾ال سعيد،مصدر سابق 9＾19، ص99．

[^3]:    10 مصطفى جواد ، (سومر) مطبعة التنفض الأهلية ، 9 ، ، ص19 9.

