

# الدلالات اللاو نيـة في تصاميهر اقمشة المفزوشات و عالاقاتها المانية 

أسمـاء عباس
معهد الفنون الجميلة

د. فاتن علي حسين
جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة

تتاول البحث الدلالات اللونية التي يقوم بها المصمم بوصف اللون احد أهم العناصر التي تسهم في إحداث الهيئة المرئية ونوجيه مدركات المتلقي البصرية وعده مثير ا مرئيا في النصميم. حيث يهدف البحث إلى الكثن عن دلالات اللون وعلاقاته المكانية في تصميم اقمشة المفروشات، وڤد اقتصرت حدود البحث على دراسة الدلالات اللونية وعلاقاتها المكانية في تصـاميم مفروشات الاسرة المنزلية، ذات منشأ نركي ضمن المدة الزمنية 2014_2015، وتضمن الفصل الثاني إطار نظري الذي يتكون من ثالاثة مباحث، تضمن البحث الأول: دلالات اللون في تصميم الاقمشة.اما المبحث الثاني:علاقة اللون بالمكونات الثصميمية لاقمشة المفروشات. و المبحث الثالث: اللون وعلافته المكانية في تصـاميم اقششة المفروشات. وتضمن الفصل الثالث اجر اءات البحث بانباع المنهج الوصفي التحليلي لمجنمع البحث البالغ عدده 30 نموذجا نم اختيار (5) نماذج كعينة البحث حيث نم تحليلها على وفق اداة البحث وصو لا الى اهم الننائج: 1.يمثل اللون ووسيلة لنتمية العناصر الثكلية كمحاولة إيجاد عناصر رمزية معاصرة موضو عياً بما يو ائم اساليب التصميم الحديثة. 2. تعطي الالوان علاقات المكانية لثكل نقوم بنوجيه العملية النصميمية ونتتاخل في جميع عناصر ها ومر احلها، إذ تهيمن القيم الرمزية للأشكال وارتباطها باللنية الفكرية للالتصميم
3. نتج عن النوظيف اللوني في تصاميم اقمشة المفروشات تحفيق الدلالات الرمزية الصورية والأيقونية مثل اسنجابات أو ردود فعل مخنلفة أو متباينة واحداث الجذب الجمالي للناتج النصميمي.

## الفصل الاول : منهجية البحث

مشكثة البحث واهميتّه
لقد كان الكثبر من المصممين يعنقدون إن اختيار اللون بعتمد على الممارسة والخبرة ولكن النطور العلمي غير من طريقة التعامل مع اللون و إعطاء أبعاد أوسع يتم تغطيتها بعمق على الصعيد النطبيقي في العملية النصميمية , وتعد المعالجات اللونبة التي يقوم بها المصمم ، منطلقاً من كونه من بين أهم العناصر التي تنهم في إحداث الهيئة المرئية ينداو لها المتلقي و المصمم و لأغر اض تصميمية متعددة.
ويؤدي اللون في تصاميم الاقمشة و المفروشات إلى نوجيه مدركات المتلقي الحسية لتحقيق الجدب البصري نحوه بما يضبفه من إثارات مرئية. ولهذا يمكن للإنسان استخدامـه وسيلة بصرية رمزيـة للتعبير عن انفعالاته وخلجانه، فضلاً عن انه يؤدي وظيفة نفعية، ومن خلال اطلاع الباحثة على تصاميم الاقمشة و المفروشات . وجدت أن كثير ا منها لم يكن ناتجاً عن در اسة علمية في النوظيف اللوني أو كان نقليد النصـاميم الاقمشة. و انطلاقاً مما تقدم تلمست مشكلة البحث من خلال النساؤل عن ماهية الدلالات التي تحققها الالوان في تصميم اقمشة المفروشات؟ وماهي العلاقات المكانبة في نوزيع الالوان. وبذلك تكمن أهمية البحث و الحاجة إليه في إمكانية:

1. المساهمة في توفير قاعدة تصميمية نستتد إلى اللون بوصفه مثبر ا له دلالات مرئية في عملية تصميم اقمشة المفروشات, فضدلا عن زيادة فيمتها النفعية ودور ها المؤثر على المكان كمفارش اسرة .
2. المساهمة في ابر از أهمية تصاميم الأقششة ودور ها المؤثر في المتلقي لزيادة نسبة شر اء المنتج من الأقمشة ومحقق لرغبه المستهلك ويثير انتباهه.
اهداف البحث: الكثف عن دور الدلالات اللونبة وفاعلية علافتها المكانبة في تصاميم اقمشـة المفروشات .
حدود البحث: نكمن حدود البحث الى دراسة الدلالات اللونية وعلاقاته المكانية في تصاميم اقمشة مفروشات الاسرة المنزلية المستخدمة لشخصين. ذات المنشأ نركي وضمن المدة الزمنية2014-2015.

تحديد المصطلحات : ستلجأ الباحثة خلال تعريفها بالمصطلحات التي تخص البحث
الحالي:
1- الدلالة: يعد علم الدلالة أو السيميائي علم تفسير معاني الدلالات والرموز و لإشثارات، حيث يهتم بدر اسة أنظمة العلامات "الإشارات" در اسة منظمة ومنظمة, حيث جاءت اصطلاحا "هي كون الثيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، و الثيء الأول هو الدال، و الثيء الثاني هو المدلول"(26- ص 84) اما في النصميم: " مفهوم" قصدي " تتحقق بالثنكل الذي لابد أن يدل على شيء ويشير إلى شيء ويقول شيء. لأن الثكل الدال ، هو وحده يقوى على إحداث الانفعال الأسنيطيقي و غيره لا يحدث ألا انفعالات الحباة.(17_ ص61). 2-اللون: عرفته شيرين إحسان" هو ظاهرة فيزيائية تعتمد على مصـادر ها الرئبسة: الضوء و المرئيات في الطبيعة وواسطة الرؤية أي العين.(13_ ص155), اما فنباً فعرّفه هربرت ريد "هو أحد عناصر تركيب العمل الفني الكامل فهو يوحي لنا بالكتلة أو
 3.تصميم الأقمشة: يعرف على أنه "عملية فنية الغرض الأساسي منها نكوين وحدات زخرفيه بطريقة إيقاعية لتعطي شكلا كاملا ومتزناً يجلب الاهتمام ويرفع من قيمة القماش ، وتشمل بذلك كلا من المصمم ومستعمل القماش و العامل المنفذ لطباعة النصـاميم على القماش"(21_ ص12). وتعرفه "العاني" إعطاء هيئة القماش النهائية
 و العناصر المتميزة وربطها بعلاقات وأسس مدروسة مكونة تصميماً يخدم الناحينين الجمالية والوظيفية" (20_ص9) وجاء في تعريف العامري" الصيغة الني تحقق ناتجاً إظهاريا لقوى مرسومة مدركة ذهنياً وفكرياً، ويقع ذلك ضمن أسس وعلاقات ولات تحددها الفكرة النصميمية للنكوين أو الابتكار أو النظوير" ( 18 _ ص9 4. العلاقات : وعرفت العلاقات على" إِن المفردات الثصميمية داخل العمل الفني لا تبدو صفاتها الان بالمجمل الكلي ونر ابطها وعلاقاتها بالمفردات الأخرى ، و هذا اتجاه داخلي وعلاقتها بالكل العام ( اتجاه خارجي) وعلاقة الاثثين معاً ، وتتميز هذه العلاڤات بتغير الموضوع الذي تتعبر عنه إذ تحقق الاستمر ارية و التغيير و التجدد من خلال المتتاقضـات ونفي العلاقات لبعضها البعض و الخروج بعلاقات جديدة(افكار جديدة)".( 20_ ص14)

ويأني النتعريف العامري: بأنها "مجموعة من الارتباطات المؤسسة للصلات الثنكلية، فهي نتُكل نواتج داخل بنية النصميم الكلي وصولاً إلى متحقق لوظيفة مسبوقة كلياً بالمعرفة والخبرة و التخطيط و التتظيم للوحدات الفكرية و التطبيقية لإنشاء صيغة منكاملة شكالً ومضموناً للإظهار النصميمي الكلي". (18_ ص12) . 5. الـكان : نجد إِن نُعريفه في الفن إِن المكان يأخذ مفهوم الفضاء " نظام جمالي، من العلاقات النكوينية والدالالية بين الوحدات والعناصر الفنية وأحياز ها المحيطة، لتكوين صورة تصبح أنموذجا لتمثيل بنية مكان او موقع ما" (4_ ص 7). فاللكان عند المصم على وفق الدلالة الاصطلاحية (وسط غير محدد يشتمل على الأشياء، وهو منصل ومتماس لا تمييز في أجزائه وذو أبعاد ثلاثة هي الطول والعرض والارتفاع ويككن بناء أثنكال منشابهة فيه "(15_ص22).

## (الفصل الثاني: الاطار النظري

## المبحث الاول : دلالات اللون في تصميم الاقمشة

يعد اللون إحدى أهم الظواهر الحياتية الني يعيشها الإنسان، فالبيئة والطبيعة حافلة بالألوان باختناف الأماكن، فهو قديم قدم الإنسان وله مدلول عام عند الثنعوب ومدلول خاص عند الأفراد، فالثعوب اتخذت الألوان رمزا عاطفيا أو سياسيا لكيانها فقد تكون دينية أو عرقية أو اجنماعية، وكل لوناً يحمل رمزاً أو رموزاً، وهذا الرمز الرا له دلا دلاتات نفسية وقد تنفر ع دلالات الرموز. فالوصول بالقيمة الدلالية لتصاميم الأقششة بألوانها المناسبة الى الفكرة و أبعادها و الرموز ودلالاتها الو اضحة يكسبه مظهر ا ذا قيمة دلالية ذو فيمة الجمالية للون في التصميم الأقششة تتو اصل مع الجانب الوظيفي الأدائي، إذ إن التصميم يفقد قيمته كوجود دون تحقيق وظيفته التي يؤديها، وهي خلاصة العلاقة المتو ازنـة بين القيمة الدلالية للون في التصميم الاقششة و القيمة الوظيفية. أي أن الدلالة اللونية في التصميم مطلوب من خلال منفعته وفائدنه. (2_ ص213)، لذا تمثلك دلالة اللون قيمة جمالية التي تمنحها ذاتية التصميم والتي يتعامل مع القدرات الحسية السيكولوجية لتحقق الاستمتاع لوجودها.
إذن اللون يثير الإحساس ويمنالك قبو لا من الاعمار كافة، بوصف اللون الطبقة الظاهرية
 بالمكان فضلا عن اثزه في الحواس الإنسانية ومدى الانفعالات المحدثة وهو أهم العناصر

ق. هاتنز عليه عسيز ، أسهاء عباسى
البنائية فوة وتأثثر اً في الجذب والإثارة البصرية،" كصيغة دلالية لذاتها لها أثز كبير على المتلقي نفسيا ويتضاعف هذا التأثثر كلما أنقن الفنان علميا وحسبا عملية استخدام الألوان وعلاقتها مع بعضها، وهذه الطاقة لا نقتصر على ألوان دون أخرى لان اللون يكنسب
 إن للألوان أثنراً كبيراً في الإنسان من حيث جذب الانتباه وإثارة الشعور، وتعد عاملا اتصـالياً يقوم على أساس فعالية الرموز فلكل لون دلالة رمزية تعبر عن فكرة تؤثر في نفسية المتلقي، و هذا بيّوفف على حاسة البصر وعلى سبيل المثال الألوان الدافئة أكثر قدرة على جذب الانتباه من الألو ان الباردة وتزداد قدرة جذب المجموعة الدافئة إذا اقترن مثّلا اللون الأحمر مع الأصفر والأصفر مع القيمة الضوئية للأسود أو القيمة الضوئية للأبيض.(5_ ص77). فضلا عن دراسات عدبدة أخرى قد وضعت الخطوط الأساسية للجو انب السيكولوجية و الفسلجية و الفنية للألوان بوصفها دلالات رمزية في اللتصميم عموماً وتصـاميم الاقمشة خاصة يؤدي دورا أساسيا التعبير عن لغة مميزة نؤدى وسيلة للتوصيل على مستوى الشكل، فضـلا عن انه يؤدبي وظيفة نفعية أيضاً. وهنا ركز سويسر على الوظيفة الاجنماعية للإشارة (العلامة) بينما ركز بيرس على الوظيفة المنطقية، إن الدلالة لا توحد كائنات أحادية الجانب، لا نقرب بين لفظين فقط، لسبب هو إن كل من الدال و المدلول طرف وعلاقة في الوفت ذاته" (8_ص79) والعلامة هي" انحاد بين شكل يدل، يسميه سوسير الدال Signifiant وفكره يدل عليها، تسمي المدلول Signifie". (6_ ص12) وووفقا لهذا النتقسيم الذي قدمه "سوسبر" للعلامة على إنها اتحاد بين دال ومدلول، فأن الدال هو الصورة البصرية أو السمعية والمدلول يتمثل في الفكرة أو النصور وهو عملية ذهنية غبر مادية. حيث صنف سوسبر العلامة "الدلالة" من حيث بنيتها الداخلية بوصفها كيان ثثائي المبنى يتكون من وجهين يشبهان وجهي "العملة النقدية" وهما الدال و المدلول، و التي لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر . النوع الأول: العلامات الطبيعية أو الفيزيقية و الني لا تكون علافتهها بالثيء المدلول ناتجة إلا عن فو انين الطبيعة كمثال (الدخان الذي هو علامة النار) أو (الغيوم علامة الثناء). و هي معللة، وان (سببا منطقبا بربط بين الدال و المدلول. (22_ ص ع1) عـي النوع الثاني: العلامة المصطنعة و التي تكون علاقتها بالثيء المدلول ناتجة عن فرار إر ادي واع وغالبا جماعي، وهي غبر معللة ولا ضرورة لوجود رابط منطقي بين

الدال و المدلول فيها مثل (إشثارات المرور).فالعلامات تشتمل" على دال ومدلول، على شكل ومعنى أو معان نتعلق به، ولكن العلاقات بين الدال و المدلول تختلف في هذه الأنماط الثغلثة _الأيقونة، الإشارة، الرمز_ إلا إن هذه الأنماط نعد المعايير النتي يمكن بناءاً عليها تأويل العلامة". (6_ص164)
ويقوم و العمل النصميمي على محاكاة الو اقع، و عليه فالمصمم ينتقي بعضا من عناصر الو اقع ويقدمها على شكل عمل فني، ليعطي من ور ائها مقو لات اجنماعية أو ايديولوجية، و المتلقي بدوره بتلقى تلك العناصر الثكلية واللونية وما نرسله من علامات، فيردها في

ذهنه إلى مرجعها الحقيقي. وبذلك تصنف العلامة في تصميم الاقمشة (11_ ص33) 1. العلامة الايقونية او الصورة: وهي العلامة الني تكون فيها العلافة بين المصورة (الدال) و الموضوع (المشار إليه) علاقة نشابه في المقام الأول، سو اء وجد الموضوع أو لم يوجد، وسواء كان الثيء نوعيه، أو كائنا موجودا أو عرفا متثل الصورة الفوتو غر افيـة.
2. العلامة الاشارية: نرتبط العلامات المؤشرات بموضوعها ارنباطا سببيا، وكثير ا ما يكون هذا الارتباط فيزيقيا أو من خلال التجاور، "فالمؤشر" على حد قول "بيرس" علامة تحبل إلى الثيء الذي تشبر إليه بفضل وڤوع هذا الثيء عليها في الو اقع. 3. العلامة الرمزيـة : و هي العلامة التي تكون فيها العلاقة بين الدال و الموضوع و العلامة الإشارية في العملية النصميمبة نكمن فاعليتها في إنها تحفز المشاهد على أن يركز انتباهه وان يستخدم فوة ملاحظته في تأسيس علاقة حقيقية بينه وبين الثيء الذي تحيل إليه هذه الإشـارة.
وتشبر العلامة الرمزية للالوان في تصميم الاقمشة " إلى الموضوع التي تدفع اللى ربط الرمز بموضوعه".( 22_ص82 ) و عليه فهي علامة اختيرت اتفاقيا كي نوحي بمرجعها الأصلي فألوان أضو اء المرور مثلا (اخضر، احمر، اصفر) استعملت اصطلاحيا للرمز على اللبير والوفوف والنمهل. ويعد بيرس" هذه العلامات- العلامات الحقة- و هي عنده اكثر العلامات تجريدا. ويطلق عليها بيرس في بعض الأحيان نسمية (العادات) أو (القو انين) وهي اقرب إلى الكليات منها إلى الحقائق المتحققة ويككن القول أن العلامات المفردة هي تجليات للرمز وليست الرمز نفسه". (11_ ص34) اما المعنى الدلالي كدر اسة أو علم المعنى. و المقصود بالمعنى، بحسب تحديد القو امبس لهذه الكلمة " الفكرة التي تمثلاها
. هـ هاتن غليه مسين: ، أسهاء عباس
علامة و الفكرة الني يمكن أن نتسب إلى موضوع التفكير "(3 _ص45) . و هذا يعني إن الفكرة البلاغبة هي من إحدى الخو اص الأساسبة للغة النصميمية. و المعنى يتجسد من خلال اللغة، فالاتجاه إلى الألفاظ و الاتجاه إلى المعاني يلنقيان النكوين النصميمي للأقمشة. وعليه فالدلالات اللونية لغة تحملها الأعمال النصميمية في تصاميم اقمشة ومفروشات، اي لغة حاملة لو اقع ومعبرة عنه و "المعنى" بتحقق بمجموعة الخبرات التي تحققت بفعل الملاحظة المباشرة عن طريق التحقيق التجريبي الذي يصدقه الو اقع. وبذلك نتشير دلالات الألوان " علامة في الو اقع كحقيقة مادية محسوسة تثبر في العقل صورة ذهنية، ولكن هذه الصورة هي صورة ذهنية لثيء موجود في الواقع" (11_ص22) وبهذا فهي على الاو ام إثنارة دالة على إر ادة إيصـال معنى. و المعنى في العملية النصميمية يعني الدلالة الكلية المستمدة من الوحدة لا من (المادة الأولية) المتمثلة بعناصر التصميم والوحدة متحققة في اتحاد الثنكل بالمضمون، و أبي تغيير في نظام العناصر الثكلية و اللونية، كالزيادة والنقصـان أو بتقديم وتأخبر، يتبعه تغيير في المضمون و الثكل، ذلك لان قيامه بوظفيته ينوفق على تماسكه الداخلي. و عليه فالدلالة بالتصميم تتميز بتتوعها من جهة وتكثفيها من جهة أخرى، و هذه جدلية خاصة بالدلالة، يجب المو ازنة بين طرفيها، فغزارة الدلالات وتكرار ها قد تكون عائقا أمام المتلقي الذي يجد نفسه أمام عدد كبير من الدلالات من مصادر مختلفة. وبهذا فان العمل التصميمي عبارة عن" نظم علامانتية تنهم في توضيح الجانب التعبيري وإيصـاله. وللجو انب النتبيرية جذور متأصلة، في الأوجه المادية و الثكلية و النصويرية للعمل النصميمي" و المتمثلة بالألوان و المسافات، وأنشكال التعبير وهي النكوينات النصويرية للأشياء، ومضمون التعبير وهو يشمل المحتوى من ناحية والبنى الدلالية المشكلة لهذا
المضمون من ناحية أخرى". (14_ص1،6).

كما ونرتبط دلالة اللون إلى حد ما بالوظيفة و التي تعني عمل النصميمي لإرضـاء
الاحتياجات الإنسانية. " فالو اجب الأساسي للالصميم " أن بيؤدي الأغر اض التي نصمد من اجلها وان يكون لها من الأشكال تبعا لهذه الأغر اض"(24_ص139). وبمعنى آخر أن العملية النصميمية تعد وظيفة دالة ومظهر خارجي لأوصاف أشباء معينة في نسق معين من العلاڤات وعليه يمكن تحديد مسارين لمفهوم الوظيفة، الأول يتجسد البيئة الظاهرية للناتج التصميمي و هو مرتبط بالصياغة الفنية و الجمالية يخضع لعملية الصياغة الفنية وما

يتضمنه من أسس وعناصر وعلاقات نرتقي بالتصميم، من خلال القيام بتركيبات جديدة ذات فيم جمالية. اما الثاني فهو الغابة التي تمثل وظيفته، و المتمثلة بالبنية الداخلية للناتج النصميمي فالتحقيق الوظائفي في النصميم تعمل على اسنتارة بصر المشاهد وبصبرتـه، وهو يرتبط بالتو افق بين الضرورة الداخلية و الدلالة التعبيرية.

## المبحث الثثاني : علاققة اللون بـالمكونـات التصميمية لأقمشة المفروشـات

يمثل اللون العنصر الجوهري في النصميم وهو عنصر خاص بالتتظيم المتوازن للأجزاء لما له من فاعلية في اظهار الافكار وزيادة الجذب الانتباه لكي يكون معبرا عن هذه الضرورة ليس من اللازم أن يكون تمثيليا،. ولأجل التعرف على المكونات النصميمية من عناصر واسس تصميمية لها علاقة في نوزيع اللون ويعزز التصميم بوصفه من أهم العناصر أو الصفات الإدر اكية المرتبطة بتلازم فاعل مع بقية العناصر الأخرى في تكوين الهيئة المرئية ويحقق حيز ا نفسيا وماديا للعمل الفني،" لاستجابة الني نتأثنر بطبيعة نركيب العلاقات اللونية و الثكلية للأشكال و أنماطها و المساحات التي تحنلها و القدرة التعبيرية الني تسيطر على توجيهها لدعم الفكرة النصميمية"(7 ص16). في تصميم مفارش الاسرة المنزلية .

وتمثل النقطة المصدر الأول للشكل التي تدخل في أي نكوين " وعلى الرغم من كونها في ذاتها لا فيمة لها آلا أنها تكتسب أهميتها من وجودها في أطار نتظيمي كلي" (12_ ص263) فوجودها مجتمعة في تكوينات حرة أو منظمة تبدو كتكوين اقرب إلى الأعمدة أو الصفوف أو تكون أنشكالا مختلفة أحجامها أو نوزيعها أو علاقتها معا لفضاء مما تعطي الإحساس بها وتكسب أهمينها عبر القيم اللونية المستخدمة في النصميم. ويأني الخط بكونه القاعدة لأي تكوين باختلاف أنماطها," المسنقيمة و المنحنية و المنكسرة وله صفات متعددة منها النصويرية و الهندسية وتمتلك الخطوط المرسومة سو اء كانت سميكة أو رفيعة لينة أو حادة لها وظائف عديدة فهي تقسم الفر اغ وتحدد الأشكال ونتشئ الحركات وتجزئ المساحات" (19_ ص3) بين الالوان الذي بتخذ شكلا في تصميم الاقمشة. وفسرّ الثككل على أنه منبه مرئي يمتلك ميزات وسمات تعبيرية فوية نسبة الى الألوان المستخدمة التي تنهم في رفع الاستجابة الحسية للى المتلقي وتستمر في تحقيق ذلك لتحوبلها إلى علامات دلالية مباشرة. وهنا يتضتح دور المصمم في اختيار الأشكال و الالوان وأبعادها المناسبة في العملية اللتصميمية وذلك لتمبز ها ولتباين القوى و العمل على موازنة هذه القوى

بطريقة معينة تحقق دلالية للعمل النصميمي ، وبهذا يكون الثككل مركز إثارة مرئية ذات أبعاد ثنائية تحدد له صفاته الظاهرة و هيئانه المتتو عة لمستو ى فاعليته وقوة أدائه النعبيرية لجذب الانتباه في مجمل تصاميم الاقمشة والمفروشات. فالبناء الجيد للألوان ونوزيع المناطق المضبئة و المعتمة وايجاد مناطق تتدرج فيها القيم اللونية تعتبر من المهام التي تثير المتلقي وتجذب انتباهه.
ويعد الملمس تلك الصبغة التي تمنازبها سطوح الأجسام ونبرز قيمته من خلال علافتّه بالعناصر التي تجنمع معه في النصميم كاللون وقيمـه مما أضفى المزيد من النشويق و المتعة ومنحها خصائص نكوينية وبصريه مختلفة وادر الك الخو اص الفيزياويـة للخطوط و المساحات للإيهام بقربها أو بعدها لتجسد، أو نو هم ببعد الأشكال والاحساس بو اقعيتها( 7_ص234) فهو يمثل مع القيمة الضوئية عنصر ا مهما لإظهار الخصائص البنائية للشكل من إدر الك الخشونة، النعومة، الليونة، لتحقيق الوضوح لإدر الك هذه الخاصية في الناتج الشكلي
إن ما ينظم العناصر البنائية في أي عمل نصميمي سو اء في مجال نصميم الأقمشة المفروشات أو غيرها هي الأسس التي تعتبر الر ابط و المكمل للمفردات التصميمبة التي نتبع من رؤبة المصمم الذي انتقى تلك الأسس الغرض منها إحداث النأثثر المطلوب من خلال تحقيق الأثر الجماللي والتعبيري والوظيفي، والتي تتمثل بالنو ازن من الخصائص التي يتميز فيها التصميم من خلال إدر اك العناصر المرئية الذي يؤدي إدر اكها إلى خلق حالة من الثنعور بالارتياح والهـوء عن طريق نساوي العناصر المختلفة بعضـها مع البعض أي " نتعادل بها القوى المعاكسة"(13 ـ ص16) المنضمنة فعل العلاقات التصميمية ما بين الثكل و الصفات المظهرية الأخرى ومدى ارتباطها مع بعضها البعض داخل العمل النصميمي الذي يؤدي الإحساس بكامل انز انها بعدة زو ايا لها مكانها ان كان توازن متمانل وغير متمانل ومركزي وحر " كوسيلة أكثر فاعلية في القدرة على الحركة و المرونة و الحيوية في الانتقال المرئي ومدى النكيف مع المتغيرات الني يريدها المصمم بحسب النصميم الأساس ومقتضياته " (28_p14). وينوفف نجاح أي عمل تصميمي على مدى انسجام العناصر البنائيـــة أو المرئيـــة داخل العمل النصميمي من خلال آلية اشنتر الك عناصر الوحدات بتقارب صفة أو صــفات متر ابطة بعضها مع البعض لتؤدي هدفا يعزز الفكرة النصـــيمية ،كمــــا ان الانســجام لا

يحصل بين العناصر المتشابهة وإنما يعمل على جمع العناصر المتقاربة بطريقة منســجمة
 العو امل المهمة لإدر اك الانعكاسات المرئية للتصاميم التي تزين سطوح أقمشنة المفروشات,
 الربط ما بين طرفين متتاقضين سواء كان بالثُكل أو بالحجم أو اللون أو بالخامة وأحيانــاً يكون هذا الربط بتدر ج منتظم ليؤسس فكرة تصن تصيمية معينة. اما السيادة و السيطرة فتتحقق عن طريق نقطة مركزية تعرف بمركز الاهتمام والجذب أو عن طريق هيمنة جزء معين

 (23 ـ ص187). فسيادة العنصر المهيمن لا يعني إلغاء بقية العناصر و لا النقليــل مــن
 الانتباه المسلط عليها عن طريق مجموعة عناصر ضمن علاقات تصميمية تعمل منفصلة
 المصم في تصميم المفروشات. ويقصد بالوحدة أسلوب أو طريقة انسجام العناصر المرئية وتر ابطها مـــع بعضــــــا البعض ليظهر العمل التصميمي كوحدة متكاملة ومنسجمة ليكمل بعضها الــبـض الآخــر وتدل على التر ابط بين الهـف والعمل التصميمي. وينثأ هذا التز ابط عن طريق عناصـر
 العناصر عن إطاره العام مع بقية العناصر للوصول بالتصميم إلى الغاية المرجوة, فالتعامل هنا يكون على أساس إدر اك ماهيته الكلية أو الوحدة لغرض تحقيق التكير النكوين النصميمي. اما

 أثثره في تصميم الاقشة.(15_ ص63) و ويخضع التصميم إلى فو انين وقو اعد ثابتة عبر

 المفارش مما تبدو وكأنها نسلك سلوكاً خضع لنظام معين.

ونتثير الحركة والاتجاه السسارات الني نوجه عين المنلقي للفكرة الني يراد بها أن
تؤثر في نصميم المفارش ويعدان مقياساً لللصميم وتحدد من اتجاهانها المكانية والاستخدامية ، و الحركة والاتجاه نتتج عن طريق انسجام العناصر المكونة للعمل الفني ونتاسقه وتتاسبه الذي يوجه المصمم، فالحركة يصفها مؤثر اً بصرباً مهماً يمكن التحكم بـه وبشدته داخل النصميم بما يتو اءم و الغرض المطلوب بنقل هذا الأثر البصري في مجالات مرئبة نظمها المصمم لرؤية الكل العام مما يحقق الوحدة في النصميم "( 25_ص12). اما النكرار فيعد من أهم الأسس المؤثرة في النصاميم أقمشة المفارش عبر عملية نوزيع الوحدة التصميمية على سطح القماش لعدة مرات وبطر ائق مختلفة فإن أي سطح قماش مزخرف هو وحدة تصميمبة متكررة أو مجموعـــة وحدات متكررة معتمداً على الفئة المصمم لها ،ويعطي وجود تلك الوحدات المنكررة جمالاً وذوقاً عن طريق نتاسق العناصر البنائية في العمل التصميمي.
المبحث الثالث: اللون وعلاقته المكانية في تصاميم اقمشة المفروشات يمثل المكان البيئة التي تضم الإنسان و أنشطته الإنسانبة و الو عاء الحاوي لذكرياته وأحاسيسه ونتاجاته وفيمه، وينتمي الإنسان إلى المكان من خلا الأثر الذي بتركه فيه، ويشعر بالمكان من خلال إدر اكه للعناصر التي يحنويها من معالم وإثنار ات ورموز ومعتقدات وطفوس وفيم مادية و غير مادية. " و اللون كصيغة دلالية لذاتها لها أثز كبير على المنلقي نفسبا وينضاعف هذا الثنأثنر كلما أنقن _ المصمم_ علمبا وحسبا عملبة استخدام الألوان وعلاقتها مع بعضها، و هذه الطاقة لا نقتصر على ألوان دون أخرى لان
اللون يكتسب خو اصده الجمالية بما يحيطه"(1_ ص48) .

وفي تصميم الاقمشة يرتبط نقييم العلاقة بين المكان و التصميم من خلال على وضوحية الاشكال و الالوان و إدر اكه المرنبط بقدرة المتلقي على استيعاب دلالاته إضافة الى أدائية


ويحتوي على قدر كاف من المعاني والرموز و الإشار ات و الفيم و التعبير ات البصرية.
 للمنلقي الني تجذب انتباهه، وتشكل هذه المثيرات ثو ابت يضيفها المصمم في تصاميمه الني نتطابق مع إدر الك المتلقي لها. فمثلاً الألوان التي نراها في بيونتا ونـا تبين لنا مدى تأثر الانسان بالمكان وتتم في الوقت نفسه عن الكثير من الميول و الطباع و العادات في الحياة،

فاللون الأخضر يعتبر من انسب الألوان لغرف النوم، لأنه يؤدي إلى الاسترخاء الذهني و العضلي، وبذلك تشكل مفردات من اثكال وملونات داخل المكان في تصميم الأقمشة من ناحيتين الثڭكلية والدلالية, اذ لايمكن تحديد معنى الدال للشكل الا بتميزه عن الرموز الأخرى فالمعنى في كل حالة يتحدد بالفضـاء المكاني الذي تحتله هذه الرموز ضمن شبكة

العلاقات التي يتضمنها العمل النصميمي.
أن ادر اك المكان يتأتى في بعض جو انبه من الإحساس بالعلافات القائمة بين وحدات الاشكال والالوان وعلاقتها بالفضاء اللصميمي إذ نوجد المسافات و الزو ايا والاتجاهات و الكتل والأحجام و الفر اغات وما الـى ذلك من عناصر اللتصميم العام، ذلك لأن المكان وان وان كان عنصر اً او مفهوماً تصميمباً الا انه يظل محكوماً بهذه الاعتبار ات" فالمكان هنا نوليف ولا تصميمي تجمع فيه المحتوى من عناصر وعلاقات ...الخ ويمكن ان نشغل فيه جميع الاتجاهات النصميمبة وحسب ما مرسوم في مخيلة المصمم، كما ويمنلّك مدلو لات ذهنية صرفة عبر منظومة علاقاته المكانية وخاصينته" (11 _ ص ص87) سامية. فالفكرة الأساسية في تصاميم أقمشة مفارش الاسرة تبين العلاقة والرؤية الثاملة للمكان، وهذا ما بجعل النصميم شامل من خلال تتاسق ألوانها وأنكالها المختلفة التي نكون في مجملها تحقق تكاملا تصميما، فعلافات النوزيع لمكان المفردات نقوم بنوجيه العملية النصميمية بصفة عامة وتتداخل في جميع عناصر ها ومر احلها، و على جميع مستوياتها الدلالية و التي يمكن إنتاجها من مصـادر شكلية مختلفة تهيمن فيها القيم والأبعاد الرمزية للأشكال وارتباطها

بالبنية الفكريـة لللتصميم.
ويمكن التعبير عن العلاقات المكانية للون عن طريق مجموعة من المقومات كالعلاقات الوظيفية لعناصر تصاميم اقششة، وتعريف الفضاءات الداخلية للأشكال ومو اقعها وعلاقتها بين وحدات التصميم وخصائصه وموضوعاته. وعند النظر الى تلك العناصر يلاحظ المعطبات النوليف الخاصة بالمصمم التي نكون ادو ات المصمم والتي يتحكم فيها بشكل كبير في النتعبر عن افكاره الخاصة. لذا فأن النصـاميم الاقمشة تغني ونزداد ثراء بتعددية رؤيتها مكانياً بل إِن الرؤية لأي تصميم من تصاميم الاقمشة تنوقف على كيفية التعامل معها مكانبا، كما إن المكونات المكانية اللونبة في النصميم وسيلة بعمد اليها بعض المصممين لترسيخ رؤيتهه للأشكال ودلالاتها في العمل النصميمي.

ق. هاتنز عليه عسيز ، أسهاء عباس
ولعل من ابرز وظائف العلاقات اللونية في تصاميم الأقمشة المفروشات انه يكسب سطوحاً مختلفة تتتوع في تأثنير ها البصري من خلال تعاملها مع المكان، إضـافة الى كيفية تعامل المتلقي معها، عندئذ يصبح لكل مادة شكل وسطح وحركة ونسيج خاص ومن ثم تأثير ات خاصة نتتاغم مع مكونات الانشاء المكاني إضافة الى ما يضيفه تتظيم العلاقات في الفضاء من تأثنر ات جمالية ونفسية على المتلقي. لذا يتسم مكان الاشكال و النوزيع اللوني بأنماطه النصميمية الظاهرة تبعا للاختلافات في خصائصده وكيفية التفاعل المادة كأنماط كاملة والتعبير المناسب لها فإِن وضع شكل ما الى جانب آخر مضـاد لله او وضع نو عية من المادة الى جانب مادة من نو عية أخرى مضادة لها فهما يشكلان تأثير جمالي في المكان، الذي يقصد به النتظيم المساحي، اللوني، الضوئي، و الحركي، و التي يبعث تأثنير ات وظيفية نتمثل بمايلي:_(27_ص197).

1. الوظيفة الرمزيـة النتي تفيد في تأكيد البناء الأساسي للتصميم وشعور ه بالانتماء للمكان. 2. الوظيفة النعبيرية وتمثل اختيار الألوان وتعبيره عنها بما يؤمن بها أو ينتمي اليها، إذ نرتبط ارنباطاً وثيقاً في الوظيفة التصميمية وتصب في تأسيس وحدة للمكان.
2. الوظيفة الادائية ونتير إلى تصميم كوسيلة للفيام بنشاط الأستخدام على وفق الوظيفية الدالة عليه.
3. الوظيفة الجمالية ويشير الى طابع الأفكار الذي يبلور رؤية المصمم ومنظوره الجمالي و المتحلقة بالثبات والانسجام و الوحدة التي تشكل إطار المكان. و عليه فالمفردات في النصميم الأقمشة ماهي الا علامات تتنظم بأشكال مختلفة فتبدو كإثارة او صورة او رمز، فجميع المفردات المكانية النصميمية تكنسب وظيفة تعبيرية وأدائية وجمالية لتحافظ على هيأتها، اذ إن الدور الوظيفي لمكان المفردات قد يتغير او يختلف عنه من تصميم الى اخر، فهو لا يبدأ من الشكل بدون أن بكون هناك ارتباط مع اللون بدل عليه ويعمل على نتسيق العلاقة بين العناصر بما يحقق النو افق ودعمه القصدي في عملية الإدر اك المكاني.

## الفصل الثثالــــث: إجر اءات البحث

بتضمن هذا الفصل الاجراءات الني انبعتها الباحثة لتحقيق اهداف البحث وكما

منهجية البحث: اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي نظر اً لأنه الانسب مع نوجيهات
البحث الحاللي.
مجتمـع البحث وعينته: يتضمن مجتمع البحث لتصـاميم أقمشة المفارش المخصصة للأسرة و التي تمثل اختلافا في دلالات نوظيف اللوان وارنباطانها المكانية. حيث بلغ مجتمع البحث (30) نموذجا تميزت بتكوينات شكلية ولونية نتلاءم مع الفكرة و النتوع الموضوعي و التصميمي, حيث تم اختيار عينة البحث فصدياً من المجتمع الكلي والبالغ عددها (5) نماذج تصميمية أي (20 \%) من مجنمع البحث ذلك لملائمنها للنوظيف و التتفيذ في موضو ع البحث.
اداة البحث : من اجل تحقيق اهداف البحث الذي يتضمن الكثف عن الدلالات اللونية في تصميم اقمشة المفروشات وعلاقاتها المكانية ونم أعداد محاور التحليل حبث نم التحقق من الصدق الظاهري لفقرات محاور التحليل المستخدمة , فقد تم عرضها على لجنة خبر اء متخصصة في مجال النصميم وتصميم الاقمشة وفي ضوء مـلاحظاتهم تم تعديل و الاتفاق

3. العلاقات اللونية في تصميم الاقمشة.
4. النتظيم المكاني للون في تصميم الاقمشة. تحليل العينات: نموذج (1)
الخامـة: قماش قطني
الألوان: ابيض ، البني وتدرجاته ، الاصفر ، الاخضر .
المفردات والاسـاليب التصميمية: اشكال نباتية و اقعية ، اشكال نباتية زخرفية.
أعتمد النموذج على اشكال نباتية و اقعية ، اشكال نباتية زخرفية. موزعة في الفضاء

الالصميمي، فساعد الخط في تكوين وبروز الأشكال التصميمية نتيجة انحنائه ودور انه مما أوحى بالحيوية و الحركة ضمن المجال المرئي وساعد في تحقيق ذلك الفضـاء الو اسع الذي أظهره تصميم القماش، وجاء الخط كمحدد للأشكال الذي عمل نأكيد العلاقة بين الشكل و الفضاء في ابر از المحنوى الثكلي في الفضاء الكلي للقماش، وحقق الملمس الخشن نتيجة ما تمنلك الأقمشة و التصاميم من مو اصفات ممبزة أعطت دور اً أكبر للمفردات التصميمية معتمداً على اللون الاصفر و البني وتدرجاته وبالنتابع من الغامق إلى الفاتح محققة ابعاد دلالية رمزيـة شكلية نتيجة الندرج في ألوان المفردات التصميمية المعبرة عن دلالات الو اقع البيئي. وأعطت النماسك في النصميم من خلال نوزيع اللون و الحجم على المساحة الكلية للقماش، يتمثل التصميم من مفردات قوامها أشنكال نباتية و اقعية ومحورة زخر خلا أن كلا النو عين انخذ صياغة أسلوبية للمصمم, الني أعطت أرضية القماش استمرارية واستطالة عملت على نوجيه مسار الرؤية من خلال الأشكال. وكان للاتجاه دوره في أظهار شكل وطريقة تتظيم المفردات الذين حدد نوجيه مسار الرؤية بشكل لا يحدث اضطر ابا لعين المنلقي كما أن للون الأثر بأحداث نتوع ظاهر اللونية المعتمدة ما ساعد في ذلك الملمس الخشن للفضـاء القماش، معززاً بذللك عدم تحقيق العلاقة الفاعلة بين الثكل والفضاء التي فرضت على التصميم التي تحدد من وظيفة القماش الاستخدامية.
اعنمد النموذج على اظهار فعالية التجاين اللوني والثكلي بشكل متو ازي ومدروس في النوزيع المكاني للمفردات النصميمية ضمن الوحدة الاساسية الو احدة ، ان اعنماد المصم على الندرجات اللونية و العلاقات النصميمية حققت النوازن في نقسيم مساحات الفضاء اللصميمي وأسهم في ذلك الانسجام الذي تحقق بالشكل والحجم واللون بين المفردات ، وأظهرت النضـادات البسيطة نتيجة الندرج في اللون (البني والاخضر) وعلاقته بالألوان الأخرى مما أعطى الديمومة بالحركة ، أما السيادة فقد كانت للأجز اء الثكلية التي وظف سيادة الثككلين نتيجة اللنباين في الاسـاليب وفي الثككل ذاته. يعتمد النتظيم العلاقات المكانية في تصمبم الأقمشة على التتسيق ما بين الأجز اء المكونة للنصمبم بما تشغله احياناً فضائية خاصة لكل منها واتجاهها وتتاسبها مع الفضاء الأساس المخصص للأصميم نقاس من خلال تسلسل الأشكال وارتباطها الذهني للصور ذات دلالات و اقعية بعلاقات ربطت ببعض في أظهار النو افق النعبيري للتصميم. انصفت مجمل النوزيعات للوحدات إلى

تكوين تجميعات مركزية يمين الفضاء واخرى محورية بسار الفضاء بتحقيق ادراك وحدتها الموضو عبة في تحقيق التتابع او اظهار نقطة شد مركزيـة وتحقيق سبادة بصرية جاذبة للوحدات اسفل الفضـاء ناتج عن التباين الحاد للبناء الثككلي لكل منهما. ان النعددية في القيم اللونية و النباين الثكلي و اللوني عملت على أحداث حركة ضمنية في المجال المرئي وقد حقق انسجام أسلوب نكويناتها مع صفاتها محققة بالتاللي إيقاعٍ غبر رنيب في اغلب أجز اء النصميم مكوناً وحدة شكلبة اتصلت أجز ائها على الكل العام نتيجة نر ابطها ضمن علاقة الجزء بالكل.
وأخذت العلافات النصميمية دور ها الو اسع في إظهار الصفات الجمالية التي تربط بين عناصر العمل ومفردات النصميم ومدى تاثيره بالعناصر المحيطة به وبوحدة التصميم وتر ابطه. اذ أكد النموذج على متحقق تتظيم الفكرة النصميمية التي تبدو محددة في النوليف المكاني لأقشة المفارش وعلافتهما بالمحنو الإدر اكي للأشكال التصميمية و الني نتألف شكالً وموضو عاً ويعنمد المصمد على الدلالات التعبيرية حقق العلاقة بين النصميم و الو اقع

البيئي للمنلقي
نموذج (2)


الخامة: قماش قطني
الألوان: بنفسجي وتدرجاته ، اسود.
ابيض
(المفردات والاساليب التصميمية:
اشكال نباتبة و اقعية _ تجريدية. أعتمد النموذج على الثكل النباتي المنفرد والمتكرر بأحجام وابعاد مختلفة في تشكيل المظهر العام للتصميم والتي نكررت على فضاء القماش الكلي بشكل منتظل على المفرش. مما أعطت التماسك في النصميم نتيجة النساوي في نوزيع اللون و التساوي في الحجم بالنسبة للأشكال و التدرج اللوني لللبنفجي الذي عمل على تأكبد العلاقة بين الثكل و الفضاء في إبراز المحنوى فضلاً، استخدامه كمحدد لللثفاصيل الدقيقة ضمن الثكل ذاته، واظهرت الالوان فوة منباينة من خلال فيم اللون البنفسجي بتدرجاته من الغامق و الفاتح وبين الابيض

والاسود ونوزيعها بشكل منتظ حقق فوة شكلية ولونية في المجال المرئي ذات دلالة رمزية، كما حققت من جهة اخرى قيم ملمسية ناتجة من اللون الابيض و البنفسجي البارد

الذي يوحي بالنعومة كما حق النموذج اتجاه شكلي حدد من وظيفة القماش الاستخدامية. اعنمد النموذج على اظهار فعالية انسجام اللوني والثكلي بشكل متو ازي ومدروس في التوزيع المكاني للمفردات النصميمية ضمن الوحدة الأساسية الو احدة فسم المساحة فيه إلى أنككال نباتبة النوزيع منسقة في الحجم، محدودة الاتجاه منتظمة وأظهرت النماسك و الوحدة في المتكون العام على الرغم من الاختلاف ألاتجاهي الثككلي للمفردات والني عملت على تعزيز الانتقال البصري محققا الاستمرارية و النو اصل. و أظهرت فاعلية القيم اللونية الثد البصري للمنكون العام من خلال الانسجام اللوني ساعد في ذلك فاعلية الألوان الباردة محققة بذلك العمق الفضائي الإيهامي الني عملت على نماسك المفردات من حيزها من فيمته، فضـلاً عن النوزيع الكلي لمساحة القماش الكلية والتي حققت انسجاماً في الثكل و المحتوى، اظهرت النموذج السيادة اللونية عمل ايقاعا في الانتقال البصري في النموذج النصميمي، وحقق النموذج النكرار الرباعي عمل على إضفاء النواصل بين المفردات وحقتت علاقات تصميمية نقارب بين العناصر وافرزت نوع من النكرار المنسق وفق تتويع في الالو ان واعطت للقيمة الضوئية للتصميم منحى جمالي وفني مميز اكد نوزيع اللون مجموعة من العلاقات المكانية تتقل فكرة او صورة ذهنية ثابتة ومن خلال النوزيع للغرض النصميمي الاستخدامي كمفارش نتيجة لعلافة النتابع بين تصاميم اقمشة ، كما اظهرت علاقة النتابه في النوزيع المكاني الني يتغلب عليها اللون اللبنفسجي وتندرجاته و على ارضية بيضاء اعطت شكلا منسجما مع مفارش السرير كعلاقة نتاسب في الانتقال البصري بينهما عملت على إحداث الاثارة وجذب الانتباه واعطت فيمة حسية تعبيرية متالئمة، وهذا يعني تأكيد العلاقة الجدلية القائمة بين اللوليفات و الطفل فالتتظيم سيضفي إلى تحقيق ما يشبه نوع من الحركة الداخلية للأشكال المنظمة, ان مسارات الحركة ماهي إلا فضاءات انتقالية وتقود حركته بنسلسلية منسجمة لنتابع الإشكال وندرجها تفرز ها الفكرة .
أكد النموذج على متحقق تتظيم الفكرة النصميمية النتي تبدو محددة في النولبف المكاني لاقمشة المفارش وعلاقتهما بالمحنوى الإدر اكي للأشكال النصميمية و النتي تتألف شكالً وموضوعاً.ان تفعيل الادر الك ينتج دلالات لونية في عملية التصميم اسنتاداً الى وظيفة

التصميم هو مبدأ منظم يضفي التتاسق على الاحاسيس الو اردة من الاشكال المثيرة ذات معنى لذا تعد الفكرة نداخل الاشكال الأساس لعمليات التخطيط ونوزيع الوحدات البنائية للفضاء ونتظيم خصائصـها وإبر از علاقات ربطها في نظام ما.

نموذ ج (3)

_الخامة: قماش مخلوط قطني
بوليستر
، الألوان: البني وندي
الاخضر وتدرجاته، ابيض.
المفردات والاسـاليب اللتصميمية:
اشكال نبانتية و اقعية.
أعتمد نموذج على سيادة
الثكل النباتي المنمثلة بالورود
بتتسيق متبادل لمساحات المفرش
اعطت انسجاما بين الثنكل و الفضاء للمساحة الكلية للمفرش باتجاه واحد لنكوين الثكل العام للتصميم. ويلعب اللون البني وقيمه ونكامله مع اللون الاخضر وتدرجاته دوراً فاعلاً في تحديد الثڭكل التي نم التأكيد على علاقتها مع الفضاء المحتوي لها لإبر از دلالة صورية للمضمون الثكلي ، إذ اظهر اللتاين اللوني فوة جذب من خلال اللون الابيض و القيم اللونية للبني ويجاور هما اللون الاخضر الغامق مما حقق تفاعلاً ضمن المساحة الكلية للقماش باعنبار ان هناك فوة جذب وعمقا فضائيا بين الالوان السائدة ، ان تجاور المساحات اللونية للقماش قد ولدت انطباعاً بصرياً ملمساً وعمقاً فضائيا لنلك الأشكال، الا انها أعطت النماسك في النصميم في نوزيع اللون و الحجم على المساحة الكلية للقماش، إذ يمكن أن يكون هناك اتجاه يتو افق مع طبيعة الرؤية البصرية للمنلقي فأحياناً يتولد ملمس ناعم من خلال وجود شكل الاز هار الذي بعطي ملمساً خشنا الني تحمل الاشكال النباتية اضفت نو ع من الحركة في فضاء القماش. أعتمد النموذج على اظهار فعالية نباين لوني بشكل متجاور ومدروس في النوزيع المكاني للمفردات النصميمية ضمن الوحدة الأساسية الو احدة إن الالوان ولدت انطباعاً بصرياً عن وجود ايقاعاً منظماً يعتمد التباين اللوني للمساحات المشكلة لطبيعة القماش مما

احدث ذلك نتاوب بصري في الانتقال بين تلك المساحات اللونية التي أوجدت نو افقاً بصرياً بين الألوان الحارة والألوان الباردة فحقق بذلك جاذبية للمدركات البصرية للمتلقي ، التي افادت من تماسك المفردات من حيزها من قيمتها، وقد ساعد ذلك اللتباين في ابعاد وأحجام المفردات الشكلية مما اظهر النموذج وحدة الاسلوب و الفكرة المطروحة للتصميم. وبذلك فقد اظهرت النموذج السيادة الشكل الواحد على فضاء متجانس لونبا مؤكداً من جهة اخرى تفعيل دور الفضـاء باظهاره كجزء من اللصميم وبذللك فقد اظهر النموذج ايقاعا متو ازن في الانتقال البصري في النموذج النصميمي مما يمنحهما فوة جاذبية كبيرة من حيث تباين هذين اللونين والقيمة اللونية العالية و الموظفة فيهما مما ولد ذلك ابعاد اُجمالية لمساحة القماش. إذ اظهر هذا النموذج نو عا من التتاسق نتيجة للتباين اللوني بين المساحات الثاغلة لسطح القماش وبذلك تحققت العلاقة بين الفضاء و القماش من حيث الوظيفة و الجمالية و الذي انعكس على المكان النتي اوجدت دلالات صورية تعبيربة من الو اقع البيئي تتلاءم مع طبيعة الفضاء الذي بحتويها. أكد النموذج على تحقق نتظيم الفكرة التصميمبة التي تبدو محددة في النوليف المكاني لأقمشة المفارش وعلاقتهما بالمحنوى الإدر اكي للأشكال النصميمية و النتي تتألف شكلاً وموضو عاً مع الغرض الوظيفي للمفارش.

نموذج رقم (4)


الخامـة: فماش قطني
الألوان: بنفسجي وتدرجاته، برنقالي، الاحمر وتدرجانه، الاخضر وتدرجانه، الرصاصي، ابيض. (المفردات والاساليب اليا

اشكال نباتية و اقعية.
أعتمد النموذج على اشكال نباتية موزعة في الفضـاء التصميمي، ساعد الخط في ابراز المحنوى كمحدد للأشكال النصميمية نتيجة انحنائه ودور انه مما أوحى بالحيوية الذي عمل

تأكيد العلاقة بين الشكل و الفضاء في الفضاء الكلي للقماش، ولعبت الالوان دوراً هاما معتمداً على اللون الأحمر وندرجاته وبالتتابع من الغامق إلى الفاتح محققة ابعاد دلالات شكلية نتيجة النترج في الألوان الاخضر ابرز ذللك اللون الابيض في المفردات النصميمبة المعبرة عن الو اقع البيئي. وأعطت التماسك من خلال نوزيع اللون و الحجم انخذ صياغة أسلوبية للمصمم بفعل تأثثير ات بدلالات بيئية خاصـة عملت على نوجيه مسار الرؤية من خلال ذلك اكدت على متحقق نباين في القيم الملمسية خشنة وناعمة أثرت بأحداث نتوعٍ ظاهري ناتج من تباين وتضـاد القيم اللونية المعتمدة ومعزز اً بذلك تحقيق العلاقة الفاعلة بين الشكل والفضاء وكان للاتجاه دوره في أظهار شكل وطريقة تتظيم المفردات الذين حدد نوجيه مسار الرؤية بشكل لا يحدث اضطر ابا لعين المتلقي بالرغم من تباين في

الاتجاهات الثكلية التي فرضت على التصميم التي تحدد من وظيفة القماش الاستخدامية. اعنمد النموذج على اظهار فعالية الثباين اللوني والثكلي بشكل متو ازي ومدروس في الثوزيع المكاني للمفردات النصميمية ان اعنماد المصمم على الندرجات اللونية و العلاقات النصميمية حققت النوازن وانسجاماً في الشكل و المحنوى للمفردات الفضاء النصميمي التاء وأظهرت تضادات بسيطة نتيجة الندرج في اللون الأحمر وعلافته بالألوان الأخرى كالاخضر و البنفسجي مما أعطى الديمومة بالحركة ليحقق غرضاً وظيفياً وجمالياً في النصميم الذي حافظ على وحدته على الرغم من النتوع الثكلي و اللوني والاتجاهي إذ تحقق النقارب الناتج من تباين الأشكال مع الأرضبة الذي أنتج نو عاً من اللنر ابط و التنظيم في المتكون العام. أما السيادة فقد كانت للأجز اء الشكلية النتي وظف فيها اللون الأحمر
 القماش. رتب النصميم المفردات بشكل تطبيقي ناتج من الفعل النقني على المساحة الكلية للقماش وعدم تكرارها ضمنا فقد اظهر النموذج ايقاعاً غير رتيب في الانتقال البصري مكوناً وحدة شكلية اتصلت أجزائها على الكل العام نتيجة نزابطها ضمن علاقة الجزء بالكل.مما حدد من وظيفة القماش الاستخدامية.
أخذت العلاقات النصميمية دور ها الو اسع في إظهار دلالات صورية جمالية من تمانل ونتابع ونداخل وتز اكب فحققت امتدادات شكلية ما ظهر بصور و همي يوحي بالعمق كأنها تنقدم وبعضها الآخر يتأخر ظهوره ضمن المساحة الكلية

أكد النموذج على متحقق تتظيم الفكرة النصميمية التي تبدو محددة في اللنوليف المكاني لأقششة المفارش وعلافتهما بالمحنوى الإدر اكي للأشكال النصميمية والتي نتألف شكلاً وموضو عاً في تحقيق النتابع او اظهار نقطة شد مركزية وتحقيق سبادة ابصـارية جاذبة للوحدات والرموز النباتية ناتج عن الثناين بين الفضاء للبناء الثكلي لكل منهها ينسجم مع الغرض الاستخدامي، حيث اعتمد المصمم على البعد التعبيري الرمزي للمفردات وطبيعة الإدر اك العقلي العلاقة بين التصميم.


الخامة: قماش مخلش قـو بوليستر الألوان: بنفسجي وندرجاته، الاحمر المائل الى بنفسجي ، التزكواز المفردات والاسـاليب النصميمية:

اشكال نباتية و اقعية وتجريدية. أعتمد الأنموذج النصميمي على مفردات نباتية و اقعية ونبالتية زخرفية

موزعة في الفضاء القماش بمسافات منعاقبة مما عمل على تأكيد العلاقة بين الثكل و الفضاء في ابراز المحنوى الثنكلي في الفضاء الكلي للقماش فضـا عن النوزيع الكلي لمساحة القماش الكلية والني حققت نآلفاً وانسجاماً في الثكل و المحتوى للمفردات وباتجاهات منسجمة ومتعاكسة في الفضاء النصميمي للقماش، وأعطت النماسك في التصميم نتيجة التساوي في نوزيع اللون و الحجم على المساحة الكلية للقماش. اعتمدت الألوان التي تمتلك صفة الوحدة من خلال العلاقات اللونية المتتامية من التجاور و التدرج في النظام اللوني واظهر اللون اللتركواز مع اللون البنفسجي وتدرجاته العمق الفضائي الناتج من اللثقام والتأخر الألوان بالاعتماد على الخصـائص اللونية و الاختلاف في الطول الموجي في نكوين قيم ضوئية منباينة حققت الصفات الجمالية وساعد في ذلك الفضاء اللوني لإبر از العلاقة الفاعلة بين الثكلل و الفضاء. كما حق النموذج النساوي في الانتقال

البصري نتيجة الاتجاهات الثكلبة التي حددت من وظيفة القماش الاستخدامبة. اعتمد النموذج على اظهار فعالية التباين اللوني والثكلي بشكل منوازي ومدروس في

ق. هاتنز عليه عسيز ، أسهاء عباسى
الثوزيع المكاني للمفردات النصميمية ،اظهر النصميم نتوعا في المفردات الثكلية اذ فسم المساحة فيه إلى أشكال نباتية وزخرفية منسقة في الحجم، تحنوي خطوط ومنحنبات طولبة محدودة الاتجاه منتظمة في النكرار وأظهرت النماسك والوحدة في المتكون العام على الر غم من الاختلاف ألاتجاهي الثكلي للمفردات والني عملت على تعزيز الانتقال البصري محققا الاستمر ارية و اللتو اصل كما ان النتوع في العناصر الداخلة في النصـاميم الاقمشة جاء توزيعها بنمط معين اعنمد على أساس التو ازن المنمانل من خلال الإيحاء بحركة المفردات النصميمية التي انسمت بالمرونة في نشكيل أجزائها المنرابطة. ان لخطوط المفرش المتباينة في السمك ضمن الأنموذج ساعدت في نكوين إيقاعا غير رتيب في تحقيق النتوع في الصفات الثكلية و اللونبة والنتاسب مع الفضـاء، وحقق النموذج النكرار الرباعي المنتظم ناتج من الفعل الثقني على المساحة الكلية للقمـاش. برزت من الأنموذج بان المصمم اعنمد على العلاقة التز اكب والتجاور بدلالات لونبة رمزية في تكوين الأشكال واظهر النتابع النماسك والاستمر ارية والامتداد في الانتقال البصري من مفردة الى أخرى ضمن المجال أعطت الحركة الحقيقة مما حققت متغيرات بصرية ضمن المتكون العام ومن جهة أخرى اظهر النجاور و التشابه بالسمات صفات الدلالبة حققت الجذب والإثارة عكست الصفات الجمالبة في العمل النصميمي. أكد النموذج على تحقيق تتظيم الفكرة النصميمية التي نبدو محددة في التوليف المكاني لاقششة المفارش و علاقتهما بالمحنوى الادر اكي للاشكال و التي نتألف شكلاً وموضو عاً ذا علاقة وطبدة ومؤثره لبيئة المتلقي.

نتائج واستثنتاجات البحث
من خلال تحليل عينات البحث نوصل البحث الى النتائج الاتية: 1. يؤدي اللون و قيمته الضوئية إحداث طاقة ديناميكية فاعلة بدلالات تعبيرية مؤثرة في مدركات المتلقي البصرية. 2. أنضح ان الاسلوب الو اقحي له الغالبية فياسا الى الاساليب الاخرى والاسلوب المحور من الو اقع الذي يمتاز بالمرونة بدلالات لونية التي ترنبط بصورة مباشرة بطبيعة الوظيفة التي يؤديها الشكل، نتنح المتكون النصميمي معناه الحقيقي على مسنوى الأداء و الوظيفة وعلاقته المكانية كمفارش.

ق. هاتنة غليه اسينز ، أسهاء عباس
4. يمثل اللون ووسيلة لتتمية العناصر الثكلية كمحاولة إيجاد عناصر رمزية معاصرة موضو عبا بما يوائم اساليب التصميم الحديثة، وترتبط بالانتباه وتوجيه المدركات الحسية و الفكرية لدى المنلقي، إذ يمكن أن تؤدي معالجات القيم اللونية حيز ا نفسيا في فيمنها بجذب انتباه المتلقي و التمتع بأبعاد جمالية من خلال احداث اللنو افق بين النوليف الثنكلي و الناتج التعبيري للعمل الكلي.
5. الاعنماد على خصائص الفضاء على أساس وجوده كمساحة لونية، من خلال هيمنة الثككل على الفضاء النصميمي، إذ نوزعت على مسنويات متعددة من الأهمية احدث رؤية واضحة وبارزة للمفردات الشكلية تمنح الثد البصري والجاذبية للمنكون النصميمي.
6. اظهرت النماذج التباين اللوني دلالات رمزية وصورية فضـلا عن فعل القبم الضوئية وعلى وفق طبيعة العلاقات المؤسسة لله كمتحقق مرئي فاعل بين الثكل وفضـائه التصميمي مما اسنوجب من المصمم أن يجمع قدر اته للسبطرة في نوجيه اللتو افق الشكلي، والسيطرة على حدة النتاقضات وتدرجها من جزء الى اخر ضمن الحيز المكاني
7. ان اعنماد نظم النباين اللوني و القيمة لكل من الثنكل وعالقته المكانية بالفضـاء حقق علاقة ربط الوحدات مع بعضـها وسهولة رؤية وضوح الوحدات وتمبز ها في تصاميم المفروشات.
8. أضفت فعالية التدر ج اللوني اظهار شد بصري عملت على اسنمالة نظر المنلقي نحو المركز البصري وسهولة أدر اك الإيهام بالعمق الفضائي للتعبير عن واقعية الاشكال ودلالاتها اللونية.
9. يضفي النتو ع نو عا من الحبوية و الديناميكية وبعث الو اقعية المجسدة للنوضيح و التميز للوحدات الفاعلة للتعبير دلالاتها الثكلية و اللونية وتحقيق الجانب الوظيفي و الجمالي للتصميم المفروشات.
10.نتج عن عملية النتظيم المكاني وكثافة العلاقات النركيبية للوحدات الاخرى عمق و اضتح في تحدبد مركز فيادة العين للتتابع الابصـاري .

ط. هناتن عليه اسيز ، أسهاء عباس
11.شكل النكرار للمفردات النصميمبة الحركة الحقيقبة المنظمة في تصـاميم الأقمشة فقد غلب النكرار الرباعي لما يتمتع به من مجال واسع في تشكيل الوحدات النصميمية و إظهار البعد الوظيفي وفيما جمالية للقماش للعمل النصميمي.
12.تتطلب العلاقات اللونية قدرات ومقومات تتحدد الموضوع للصورة التصميمية وكيفية صياغتها و التعبير عنها. حبث سببت مجمل المعالجات النتظيمية للتوزيع المكاني اظهار تتسيق في الوحدات الرمزية على وفق مستوى ادائها الوظيفي ووحدته الموضو عية.
13. تعطي الالوان علاقات المكانية لشكل نقوم بنوجيه العملية النصميمية وتتداخل في جميع عناصر ها ومر احلها، إذ تهيمن القيم و الأبعاد الرمزية للأشكال وارتباطها بالبنية الفكرية للنصميم.
14. نتج عن اللوظيف اللوني في تصاميم اقمشة المفروشات تحقيق الدلالات الرمزية الصورية و الايقونية متل استجابات أو ردود فعل مختلفة أو متبابنة واحداث الجذب الجمالي للناتج التصميمي.
15.تميزت النصاميم بالوضوح من خلال مراعات مقاسات وتتاسبها مع الابعاد المحددة ونقسيمها لفضاء المكان, كذللك احجام الاشكال والرموز المستخدمة بما يسهل من عملية ادر اكها من قبل المتلقي. و هذا يعطي انطباعا عن إمكانية استخدام علافات متعددة إذا ما اسنتدت إلى فاعدة وإجر اءات مدروسة ذات تأثبر ات شكلية جذابة نتمي الذائقة الجمالية للمصمم وتحقق البعد الجمالي للقماش. 16.اعنماد المصمم في بناءه الشكلي و اللوني على مسنويات المكان فقد حاول المصمم استحضار مفردات نصميمية عصرية احنوت على رموز و اشارات معروفة مرنبطة بالمتلقي من حيث النصميم و الخامة، بسلاسة و التفاعل معه.

## المصـادر

1. الأعس، عاصم عبد الأمير : جماليات الشكل في الرسم العر اقي الحديث، اطروحة دكتور اه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بغداد، 199 C . 2. اياد حسين عبد الل: فن التصميه، الفلسفة، النظرية، التطبيق، ج3، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة
الإممارات العربية المتحدة،2008 .
2. بيار، غيرو: اللسيمياء، تر: انطوان ابي زيد ، منشورات عويدات بيروت ،باريس ،ط1، 1984 . 4. جاستون، باشلار : جماليات المكان ، تر: غالب هلسا، دار الحرية ، بغداد، 1980.

ط. هناتن عليه سسيز ، أسهاء عباس
5. الجبوري، ستار حمادي: العلاقات اللونية وتأثثيرها على حركة السطوح المطبوعة في الفضاء اللتصميمي للمطبوع العر اقي ، اطروحة دكنور اه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد،
6. جونثان كلر، فردينادي دي سوسير: اصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات، تر:عز الدين اسماعبل، الناشر الككتبة الاكاديمية، القاهرة،2000.
7. جيروم سنولينيز: النقد الفني،دراسة جمالية وفلسفية، تر: فؤاد زكريا، مطبعة جامعة عين الشمس،القاهرة، 1974 .
8. رو لان بارت: مبادئ في علم الدلالة، نر :محمد البكري، دار الشؤون النقافية العامة، افاق عربية، ط2، بغداد.
9. ريد، هربرت: معنى الفن، مر اجعة مصطفى حبيب، وزارة اللتقافة والإعلام، 1986. 10. سامية احمد سعد: مفهوم المكان في المسرح المعاصر، مجلة عالم الفكر، الكويت، العدد 4، 1985م
11. سيز ا قاسم: مدخل الى السيموطيقا، دار الياس العصرية، مصر ، بدون سنة.
12. شاكر عبد الحميد: اللفضيل الجمالي (دراسات في سيكولوجية التذوق الفني) سلسلة عالم المعرفة,

$$
\text { العدد (267) مطابع الوطن, الكويت , } 2001 \text { م. }
$$

13. شيرزاد، شيرين إحسان: مبادئ في الفن والعمارة، الدار العربية للطباعة، بغداد، 1985.
14. صـلاح فضل: قر اءة الصورة وصورة القراءة، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1997 .
15. طاهر عبد مسلم: عبقيرية الصورة و المكان، دار الشروق للنشر و النوزيع،عمان2002.
16. عادل كامل: الثتكيل العر اقي. الثنأسيس والتتوع، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 2000.
17. عادل مصطفى : دلالة الشكل ، دراسة في الاستطيقا الشكلية وقراءة في كتاب الفن ، دار النهضة العربية.
18. العامري، فانن علي حسين : النكامل بين تصاميم الأقمشة والأزياء والعلاقات الناتجة في المنجز الكلي ، أطروحة دكتور اه ، جامعة با بغداد ، كلية الفنون الجميلة ، 2005.
19. العاني, صنادر عباس و العو ادي, منى عايد كاطع: المدخل في تصميم الأقششة وطباعتها, وزارة التعليم العالي و البحث العلمي, هيئة المعاهد الفنية, مطبعة دار الحكمة للطباعة و النشر , مطابع التعليم العالي في الموصل ,1990.
20. العاني، هند محمد : القيم الجمالية في تصاميم أفششة وأزياء الأطفال وعلاقتهما الجدلية ، أطروحة دكتور اه ، جامعة بغداد ، كلية اللفنون الجميلة ، قسم التصميم ، 2002.
21. العايد، احمد، وآخرون: المعجم العربي الأساس، المنظمة العربية للتربية والنقافة و العلوم، نوش

$$
\text { لاروس، } 1989 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 22. عبد الها ابر اهيم ، معرفة الاخر مدخل الى المناهج النقدية الحديثة ، المركز اللقافي العربي ، ط1 ، } \\
& \text {. بيروت ، } 1990 \\
& \text { 23. عبد الفناح رياض: الثنكوين في الفنون النتككيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974. } \\
& \text { 24. عرفان سامي، نظرية الوظيفة في العمارة، دار المعارف بمصر ،ط2، القاهرة،1966. } \\
& \text { 25. الغانم، أحمد فيصل رشك: مفهوم الحركة في التصميم الطباعي، رسالة ماجستير، كلية الفنون } \\
& \text { الجميلة، } 1998 \text {. } \\
& \text { 26. مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي، القاهرة، الهيأة العامة لشؤون المطابع الأمبرية، 1979. } 198 . \\
& \text { 27. ناثان نوبلر : وظيفة العمارة المعاصرة ، نر : فخري خلل،، مجلة افاق عربية ، العدد 13، } 1988 .
\end{aligned}
$$

28. ching Francis, D.K: Interior Design, lustated, van Nostril and Reinhold, com pang New york, 1987, p14

## Connotations of color in the design of upholstery fabrics and spatial relationship

## Research Summary

The research colorimetric connotations by the designer as one of the most important elements that contribute to the visual perceptions of body and guide the optical receiver and promise an exciting visual design in color. Where research aims to detect signs of color and spatial relationships in the design of upholstery fabrics, Has been limited boundaries of research to study the implications of color and spatial relationship to the designs of the household furnishings, Of Turkish origin within the period of time 2014_2015, and included the second chapter a theoretical framework that consists of three sections, the first search ensures: Icon color in design fabrics. The second topic: the relationship color components of the design of upholstery fabrics. The third topic: the color and its relationship to the spatial designs in upholstery fabrics. And ensure that the third chapter research procedures following the descriptive and analytical approach to the research community's model numbering 30 were selected (5) Find a sample models were analyzed according to the search tool down to the most important results:

1. Represents a color and a means for the development of formal elements attempt to find a symbolic elements of contemporary objectively as to harmonize the modern design methods.
2. Give color spatial relationships to form directs the design process and interfere in all its elements and stages, as it dominates the forms and its relation to the intellectual infrastructure for the design of symbolic values.
3. Employment chromatography resulted in designs upholstery fabrics achieve image and symbolic indications such iconic responses or responses of different or mixed reaction and bring the aesthetic attraction of the product design.
