



0.0

$$
\begin{aligned}
& \text { r... } 7
\end{aligned}
$$



سنـة هصربة - حبيب سزون

هـ

في المرحلة اللبنانية، من ظهور المكوك النحاسي اللون، ، الذي يتُوْج رؤوس النساء المصريات، عند الجبين مثل مخلَفات أميرات الفر اعنـة القدمـاء، وهو الذي يثُبت الخِمار على الو جه عند حافة الأنف ور غـم الألـوان الثـاحـبـة الثنديدة القتَامـة النـي سـيطرت علىى »باليت" سـزور في تـلك المرحلة، فقد أعطى البشُرة السمر اء جمالها العربي في تو رُد الخدّينـ . وقد حاول في دزاسات تلـك الو جوه التي صورّها داخل المحترف، أن يكسر جمود الجلسة ور تابتها بحركة الين المُسنـدة إلى الـوجـه، وأن يضـيء لـيل اللباس الأسو د بنضارة اللحم ولمعان السوار الذي يزين المعصم . توسع موضو ع البدو يات في فن سزور على أوسع نطاق بعد عو دته إلى لبنان ، واجدأ تَنو عاته الكبيرة. فقد انـَقّلت ريشـة سـرور مـن الوصف الخارجي لو جوه ه البدويات الحسناوات والمسنَّات، إلى النَعبير عن المعاناة الداخلية والآلام التي ترتسم على و جوههن، من جراء الـّ شظف العيش والار تَحال .


امز أدَ بالخمار - حبيب سزور



وجولا نساء مـن مصر ولـبنان
يعو د موضو ع البدو يات في فن سزور إلى مر حلة إقا مته
في مصر . فقد لفتتّه في و جو ه النساء غموض اللباس الأسو 2 وشُكل الخمار ، ومظاهز البناوة في بز مصر وصعيده. لم تكن المر أة إلأ عاللأ مغلقأ، يصعب على المرء أن يِترقه. لكن سزور حاول أن يكثّ النقاب عن و جوه النساء وأن يجلو شيئًأ من غموض الز ي الأسود الذي يو خ夫 قامات النسوة، حين بخر جن من بيو تَهن إلى بر الحيّاة. و قد استطط ع أن يلتّط بعض التعابيز في نظرات
 بغطي الو جه. ونعثّر في إنتاج سزور الكاناسيكي في تلـ

 وضعت يِها على خذها ، فضالْ عن نماذِ أخرى لفتيات مر اهقات خجولات.

ثم تكرُ سبحة و جوه الفلاحات والبدويات . و وِكن التمييز بسهولة بين الو جو ه في المرحلة المصر بة و مثيلاتها

