# وزارة التُليم العالي والبحث العلمي <br> الجامعة المستنصرية <br> كلية الآداب / قسم اللغة العربية 

## الــنـه الــمـو ازي / الــعـتـبـة بــنـيــة سـرد ديــة <br> ( رو ايــة تــلـك الــر ائـحـة نـمـوذجـا )



## مقدمـة

عندما قار للإنسان أن يستوطن الأرض ويسعى في مناكبها ، اخذ يتعرف الموجدات حوله
 وصصارت لـه مغامر اته وحكاياته التي راح يسعد بقصها أو برو التا وايتها أو بحكيها ، أي بسردها .
 ولعل هذا كان الكل الأول للمسرد الأي اخذ ينسحب معناه على كل ما احتوى نفسا وقصصيا من أنماط التعبير سواء أكان شعرا أم نثرا .

وقد أفززت عملية الاستقصاء والمتابعة لهزا اللون من التُبير ، تأثشير مكوناته والتي تمثلت بالزمان والثخصيات والأحداث والمكان ـ ولما كان من طبيعة الأشياء ـ كما كل شيء في الـي الحياة

 إلى أن يرى اللسرد مـثاثلا في كل أنواع التواصل البشري ـ كما ستبين الصففحات التالية - .

وتشربا لطروحات بارت وتو هجات ( جيرار جينيت ) الإبداعية في التتظير للنص الأدبي ابتداء
 وسمهـا بالعتبات أو النص الموازي بوصفه بنية سردية تقف بموازاة النص الأدبي وتنضح

 عزمت عليه . انها ولي كل نعمة.

بعد ازدهار الحياة الثقافية في القرن العشرين بفعل الطابع المعرفي غير المسبوق - والذي وجد

 عن متبنياته الفكرية وسبل أدائها التي قرت عليها القرون الـيا

ومما يلفت الالتباه حقا في البنية المعرفية الجديدة هو التثوير المفاهيمي والمصطلي الثي الذي نمى
 ومصططا وحقلا منهجيا ، من ثمـار تلك الكشثوفات .
 خاصة . كان السرد يتأرجح بين القص والحكي والروي دون أن ترقى أي من المي المسيات السابقة إلى تشرب كامل دلالته ونضوح كامل معطياتـه .

تصدى الثككلانيون الروس لمنح اللسرد هويته المعرفية من خلال تعريفاته التي كادت أن تتّفق

 (الفني في تتابع العبارات ) (1 ) ولعل هلا الأمر يشي بإعلائهم لثـأن الصياغة الثشكأية ـ وكان انجازّ هم هذا تقويضا لللظرة التقليدية للأدب ومعالجتّه على وفق مـا يحمل من دلالات أيديولوجية ومضامين سوسيولجية ، بغية توظيفه لصالح تلك الايدولوجيا وتلك المضامين .

وكان إن امتلك السرد فضاء جديدا تمخض عنه ثنائية المتن الحكائي / المبنى الحكائي / ، التي تبلورت على يد ( توماشفسكي ) الأي قصد بالأول ( مجموع الأحداثِ المتصلـة فيما بينّها والتي يقع أخبارنـا بها خلال العمل ) (Y) ـ أُما الثاني فقد أراد به نفس الأحداث بيد انه يراعي نظام ظهور ها () .

 (

لم يقتصر الأمر على الروس فقد ، فهاهم النقاد الفرنسيون يؤكدون حضور هم وان كانوا
 الوقت ، تلمس بعضهم سبيلا للخروج من عنق الزجاجة فكا بكانت مقولة ( روبرت شولز بلز ) محاولة
 النموذج التعبيري والمحتوى الالالي للقص ) ( 1 ) .

أما مكونات السرد فقد تحددت بكونها لا تعدوا العناصر الفنية البنائية لكل نص ينطبق عليه وصف نص سردي وتلك هي : الزمان والثخصيات والأحداث و المكان .

ولا يخفى ما في هذه المكونـات من جنوح عما اجترحه رولان بارت من حد للسرد إذ رأى إن
 والإيماء ( ..... ) والتاريخ والنفش على الزجاج و اللسينما والمحادثة و الخبر الصحفي ) ( مستضيئا بهذا الطرح البارتي الفضفاض ، سيقارب البحث النص الموازي باعتباره بنية سردية
 لقصورها المتوقع ) لتعريف النص الموازي أو الـتبة أو المناص ( كما طرحه جيرار جينيت في مؤلفه " عتبات " ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ( ) اللسردية في النقد الروائي الحديث ص }
\end{aligned}
$$

المؤلف ... عتبة أولى

بعد أن تقوضت أركان الدراسات الأدبية التي تتمحور حول النص وظروف إنتاجه ، بعد ازدراء الادلجة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية واستتبعادها في عملية تقويم النص الإبداعي ، أخذت

العملية النقية تتوسل مقتربات لم تكن يومـا شـاغلا مهما يستتدعي الوقوف و التأمل والتحليل


 عرضه لكتاب ( عتبات ) بتتبع مراحل تثككله ( ها ) مصطلحا له اله تحديداته التي أخذت بالثبلور
 لمصطلح المناص ( كونه منظقة مترددة هـ .. أي تجمع مجموعتين من السنن : سنن اجتماعي في

 والتمهيدات ... ) (T) ـ ولا يبتعد ( ج ج د دوبوا ) عن سابقيه إلا إن ( فيليب لوجان ) يجترح تسمية للكتابة المحيطة غير المناص فيسميها ( حو اشي أو أهواب الهاب النص ) و والتي ( تتحكم بكل القراءة من اسم الكتاب و العنوان ، العنوان الفرعي ، اسم السلسلة ، اسم الناشل ، حنى اللعب الغامض للاستههلال ) ( ( ) . ولا يستوي هذا المصطلح بدقته (المنهجية ومدلوله المفاهيمي إلا عند ( م ـ مارتان بالنـار ) عام 19V9 للبحث في مختلف مجالات الإبداع . فاهتمت الاوريات المتخصصا

 ويقرر انه ( لا يمكنتا معرفة النص وتسميته إلا بمناص فنـادرا ما يظهر النص عاريا من عتبات لفظية أو بصرية ... قصد تققيمه للجمهور ) (7) .
(1) عتبات ( جيرار جينيت من النص إلى المناص ) عبد الحق بلعابد ص ا rq المصدر السابق صو (Y)
rq المصدر المابق ص
( )
(0) (0) ينظر المصدر السابق ص ه
 في المناص ( العتبة ) نتواشتج العلاقة الجمالية والتجاريـة ، فالكتاب في النـا

 وسنعمل أولا على أهم عـاصر المناص التأليفي وذلك هو اسم المؤلف .

تفرض العلاقة بين النص ومؤلفه أن يمنح الأخر نتاجه ليحقق له بذلك هويته وعائديته

 يرسخوا لأنفسهم حضورا مميزا وان يمركزوا أسمائُهم في ذاكرة القارئ وئ من خلال القيمة
 حثيثة لتحقيق هنا الهلف ، فصار اسم الكاتب بؤزة التو هج التي تستثّير القّيمة وتستندعي التواصل وتدفع القارئ لتحمل عناء البحث عن أعمال هنا الكتاب أو ذالك تبعا لاهتمامـاته وو عيه و وثقافته .
والكاتب صنع الله إبراهيم الروائي المصري واحد من الأين استطاعوا الوصول بعلاقتّهم مع






 وتو هجت الرغبة في التواصل معل قراعة ونقّا فمثل هنا الأدب - الملتّزم - خير موجه ومحرض على التغيير .
وقد دفع صنع الله إبراهيم ضريبة التزامهل بفكر يراه انجح في المعالجة والتنيير ، وقـ حصل بذلك - على مرارته - على جواز مرور إلى ساحة المهتمين بالأدب قِّراء ونقاداد فتجربتّه نموذج لتجارب الملايين وبالتالي التعبير عن هذه التجربة وتعرية الو اقع الذي جرعه مرارتاتها ومحاولة



الكتاب وسموا بـ ( جيل الستينات ) اختلفت مشاربهم وتتوعت رؤاه هم لكنهم طبعوا المرحلة بطابع الحاثة و التجريب .
(1) المصدر السابق ص 0 ؛
(Y) المصدر السابق ص 70 (Y)

ولما كان اسم الكاتب مناصا / عتبة ، لـه اشتغفالاته و وظائفه ، يطرح نفسه بوصفه واحد من الـو
 يبحث فيه القارئ عن مضمون الكتاب وجماليته ، يبحث عن اسم كاتبه ليستثنير ذاكرته القرائبية الئية ومتبنياته الذوقية والثقافية بهلـ اتخاذ قراره مع - أو ضد ـ الكاتب .

من هنا صار مههـا أن يعرف الكاتب وتطرح رؤاه ومرجمياته مادة للتو اصل والتداول بين وبين وبين

 تتردد كثيرا تقترن باسمه ، وهو الروائي المصري الذي يجهله الكثيرون لا بسبب تقصير منهـ أو قصور بقدر تعلق السبب بالتعتيم الفكري والثقافي الذي عاناه المثقفق العراقي خلال عقود طويلة من الاستلاب .
ولما كان الوضع في بلانـا لا يختلف من حيث الجوهر عمـا هو في الكثير من البلدان العربية ،
 خلال بعض المواقع الالكترونية والتي أُشرت بعض أهم المراحل في حياته سواء بتأطير زمني أم بتصنيف إيديولوجي وكما يلي :-


- سجن أثر من خمس سنوات من عام 1909 19 إلى عام ٪ 197 وذلك في سياق حملة شنها جمال عبد الناصر ضد اليسار .
- وذلك مؤشر على انه كاتب يميل إلى الفكر اليساري ومعارض لليـياسات الاولة المصريـة. - من أشهر رواياته ( اللجنة ) التي نشرت عالـي - من الكتاب المثيرين للجدل خصوصا بعد رفضه استلام جائزة الاولة التققيرية عام .r..r
- حصل على جائزة ابن رشد للفكر الحر عام ६ . . . . ، وهي مؤسسة فكرية أدبية غير حكومية (1) هـ

 عامة والروائي خاصة ، بجدة أسلوبها الذي ( تطلب في التعبير كل جرأة وحدة إبداعا خلاقا ) (Y) فاختلفت المو اقف إزاءه ( ووجد الكثيرون في الكتاب مادة للتفكه والسخرية

 إبراهيم لم يتأتُّر ولم يغير من حدة أسلوبه وان أضفى عليه بمرور الزمن شيئا من السخرية

اللاذعة و التّهكم الواخز الأي صار طابعا مميزا لتنتاجه الالبي ، و واللافت أيضا ( حرص الروائي على تجسيا التجاور المستحيل بين الانجاز الاجتماعي والقمع اللسياسي ، وهو تجاور مستحيل لأنه سز عان م يخلي المكان كله لللهزيمة والانهيار ) (ب) وبسبب عضويتّه في حزب شيوعي منشق فقّ سجن عدة مرات لفترة قصيرة حتى سجن ما يزيد عن خمس سنوات من 1909 إلى ؛ 9 19. كاتت فتّة الاعتقالات هذه ذات تأثير ( نابليوني ) على حياة الكاتب فعلى الرغم من
 بوعي حر انقلت من عقلل التبية و والمتاجرة ، وكاتت منطقا لمسبيرة عطاء غزير ومميز قا صنع الله العديد من الروايات المتميزة عمل البحث على مقاربة عثر منها آخر ها يوميات

 القاتون الأي صدر عام 7 . . بَ و والذي ( يمجد ويعيا الاعتبار للاستعمار الفرنسي للجزائر و غير ها من المستعمرات الفرنسية اللسابقة باعتباره أداة لنتل الحضارة و التّدن الاؤورييين للشعوب المتخلفة !! ) (0) . لم يتّصر عمل الكاتب على كتابة الرواية بل ترجم عددا ( من الأعمال الأبية مثل " العاو "
 والتجربة الأنتوية عام 199 ـ ـ كما كتب للفتيان والصغار خمس روايات وعثرات الحكايات العطلية فضلا عن البوم من القصص التاريخية المصورة ) (7) . في عام 199 19 نشر مقالة ضمن الكتاب المصور بغوان القاهرة من الحافة إلى الحافة ، برهن * * فيها مرة أخرى على قارته كمحل مستفز وثاقب النظر للأوضاع السياسية والاجتماعية ) نال جائزة أحسن رواية عن روايته (يوم عادت الملكة ) عام 19 ( 1 من المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم .

$$
\begin{align*}
& \text { مقدمة (( تلك الرائحة )) مصدر سابق ص } 19  \tag{1}\\
& \text { المصدر السابق ص }  \tag{r}\\
& \text { زمن صنع اللّه ، طلمي سالم } \tag{}
\end{align*}
$$

أقيم ففي القاهرة في تشرين الأول r ب . . . مؤتمرا للروايـة العربية ـ وجريا على العادة في مثل هذه المؤنمرات من تكريم لأحد الروائيين وقع اختيار اللجنة المنظمة على لنكريمه وقد مثلت حياته مسيرة عطاء على مستوى النص المبدع والمولّ المقف الواعي والالتزام الحريص على البقاء بعيدا عن المؤسسة الرسمية والانضباط في المواعيد ، وعدم الجري وراء

المظاهر ، والتقشف في الحياة واحترام المرأة ... وتلك مبادئ ورثها عن تجربته مناضلا شيوعيا في خمسينيات القرن الماضي


 نتاجات هذا الروائي المشاكس . ولا أدل على مشاكستّه تلك من رفضه جائزة المؤتمر بدعوى إنها مقدمة من نظام يفتقا المصداقية ! !
لقد حاول صنع الله بكل اجتهاد منذ روايته الأولى ( تلكّ الرائحة 1977 1 1 ) أن يتفرد بنمط

 تتخذ عنوان ( رواية ) هي اقرب مـا تكون فصلا متمما لما قبله وممهـا لما سيأتي بعده ولا أبدا الخيوط الكثيرة و والمتثثابكة التي تربط بعضها بعض . أعطت تجربة اللسجن التي خاضها صنع الله ثمـار ها إذ ساهمت في تكوينه رؤيويا وأسلوبيا فقد


 ، إلى موجة الرواية الجديدة وشنتي التجارب الأدبية الجديدة في العالم ( ( ) . إن ثراء الألمواء الأراء الإعلامية ولهاث المؤسسة الثقافية العربية وراء اللنتاج الثقافي الغربي ترجمـة ومحاكاكاة ، هيأ
 زلت اعتمد بعضها - وأهمها الاقتصاد و التعبير المشكوم ... في مواجهة التر الترهل التقلّليدي في

 عصر وتجربة جيل ) (ّ) ، وكان هذا مدعاةٌ لانبثاق ظاهرة التجريب التي تبناها ذلك
( Y / كيف تبقى شيوعيا جيدا / دينا حشمت / جريدة الأخبار الالكترونية ( 1 ( ) مقدمة رواية (تلك الرائحة ) مصدر سابق ص 10 ا 10 ( 10 ( 1 ( المصدر السابق ص

الجيل فأبدع في تصوير و اقعة من خلال اجتراح أساليب وتقتيات ورؤى استطاعت القفز بمسيرة الرو ايـة العربيةً عقودا من الزمن لتّقف بجدارة إلزاء الراء الرواية العالمية .
 والأشكال التعبيرية التي فرضها تغيير موقف الإسان وخارطة عالمـه الخارجي ـ ظلت اللغة

ردحا من الزمن لا وظيفة لها إلا أن تكون الوعاء الذي يستوعب المضامين والدالالات ، ولم تكن


 النقاد من موجه التجريب هذه واحدا ففي حين عده البعض فكرة عبثية أسهم في شيو اليوعها
 عجز المثقف العربي عن أداء دور حقيقي في عملية التغيير فالو اقع مليء بالتتاقض بين الثـعار المطروح والعقل الثوري الذي أصبح طول (الوقت أسيرا للعار المزيف ) (Y) .

مقدمة تلك الرائحة ص 10

العنوان .. عثبـة تـانية

عندما يستوي النص الإبداعي ، أيا كان جنسه قصيدة أو قصة أو رواية كيانـا متكاملا ويشرئب مستثرفا و اقعا حقيقيا بعد أن اختمر فيه واقع خاص قد يتقاطع أم يتوازى أو يتماهى مع

الحقيقة القائمة التي تولد من - وفي - رحمها ؟
 إليها وتتبع مساراتها بصورةٌ عكسية من القاع المتشثظي نحو القمة البؤريـة اللامة بكل
 وعليه تكون العلامة الأولى ـ اللعوان - عندئذ " أولى بؤز الإشعاع التي تؤسس اللسمت
 وهنا تكمن صعوبة اختيار المفردة أو التركيب اللغوي أو الجملة التي ينبغي أن تجعل كل الدالات تتظافر لتشكل تلك البؤرة المشعة بطاقاتها التُعبيرية الخلاقةً ثراء وُتغلغلا في ثـثايا النص الإبداعي .
ولما كانت اللغةّ " مؤسسة اقتصادية تتمكن بالقلّيل من الألفاظ أن تستحضر ما لا حصر له من المعاني "(ץ) ، كان لزاما على صاحب النص اللغوص في الأعماق اللثوية التي توسل به لانجاز
 الإشارات التي أودعها فيّها والى سعة الآفاق التّي يمكن أن تستثشرف من خلالها .

 مستقصية التداعيات والتبادلات والتأثيرات النسغية الفاعلة فيله . تعامل المبدعون على اختلاف مجالات تخصص كل منهر ، شعراء وكتاب قصة ولئ ورو ائيون ، مع العنوان بوعي وإدراك لأهميته وتأثيره الكبير في استـدراج المتلّقي والتدليل على عمق دراية
 العنوان الذي ادخله جيرار جينيت ضمن اصطلاح ( النص الموازي ) ( \& ) و الذي يمتلك " آليات إنتاجه وفروض اختياره ومنافذ اشتغاله ووظائفه " (ه) .

تحرير المحنى في أولى عتبات النص ، الاكتور عباس رشيد الددة / مجلة الأديب ، العدر V . . . .

 المصدر المابق
شعريـة العنوان عند البردوني ، د. عي حداد ـ موقع منتّاى الحوار الإسلامي .




روائي واحد موحد ، ولسنا إزاء أعمال منفصلة مستقلة لا يربط بينها إلا اسم مخلقها ( كما سيبين البحث إن شاء الهـ اله ) . ولعلنا ونحن نقف أمام الوحدة الأولى - متجوزين على المفهوم اللغوي المحدود والضيق لهـذه
 مشروعها التعبيري الذي يوصله بقتوات خاصة عبر واحدية الروئية والتماسكك الدلالي " (T) .

تكك الرائحة 1977 :

يتعامل علماء اللغة المحدثون مع السلسلة الكلامية على إنـها نتاج لتـشثق مقاطع صوتية
 لتكوَن اكبر وحدة للتحليل في كثير من الأحيان ، إلا وهي الجملة منو هين على إن هن إنـاكّك مركبات

 مركبات أخرى لتتوسع أفاق الروئية من خلال اتساع المدلولات بالتا بالتظافر والتجاوز والتا والتفاعل .


 اكبر الوحدات في التحليل ، هذا إذا كان العنوان مبسوطا بهكذا تكوين ، أمـا إذا اقتصر على
 فان الأمر يستدعي تكثيفا بحثيا مزدوجا من قبّل مبـع النص أولا ومن ثم ممن يتصدى لسبر أغواره تفسيرا وتحّيلا .
يطل علينا عنوان الرواية الأولى مركبا أشثاريا مكونا من دالين يتمخض عن تجاور هما وا وتعلق


المصدر اللسابق .

إذ يرى انك (( إذا قلت : "هذا الرجل " فالرجل ما قبله اسم واحد ) ) ( ( ) و هنا يخرج هذا
 (الغانية عن غيرها ... أو هي كل لفظ مستقل بنفسه مفيد بمعناه " (Y) .

ونحن نرى إن "تلك الرائحة " عبارة منفتحة يمكن أن تستقبل مـا تشاء من تتمة إخبارية
لتستكمل إسنادها في النظام النحوي ، ولما كان اسم الإشارة "بطبيعة دلالته يحدد المراد الـير منـه




 (( تلك )) "تعتمل فيه مدلولات عديدةٌ تتباين وفق أكثر من مستّوى وتخضع لسياقات شنتى
 والزمن والأيديولوجيات المتعددة . فإشثارة البعد ألكامنة في (( تلك ) ) تثبير أولا إلى المسافـة المفترضة بين المشبر والمشار إليه مما يدعوا إلى افقتراض تنصل المشبير مما سيلفت النظر إليه - و هذا واحد من احتمالات كثيرة واردة ـ كما إنها يمكن أن تدلل على الاهتمام بموضوع ما والضرورة الملحة في معاينته والالتفاف إليه بغية التعامل التامل معه . كلا مبسوطا لتحدد كيفية معالجتّه بعد أن اختزله ولخصه وطوى صفحاته الكثيرة اسم الإشارة بما تملكه من شمولية وغنى غير خافيين . تتمفصل في مستّهل الرواية الدلالة العميقة للعنوان من خلال موقع الراوي الذي يطل علينا

 حيث الجوهر عن مفردات العالم الثانتي المدينة بحيث إنها تغنو معادلا موضو علا ولا للا للعالم الأول
 تجاههما " وفتثشت في داخلي عن شعور غير عادي ، فرح أو بهجة أو انفعال مـا فلم أجد " ( )

$$
\begin{align*}
& \text { النحو الغائب / ص } 17 \text { ب } 17 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { ينظر : الجملة العربية مكوناتها ، أنواعها ، تحليلها ص ^ ال وما بعدها }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المصدر السابق ، ص rar r.r } \\
& \text { تلك الرائحة ص } 9 \text { با }
\end{aligned}
$$

من هنا يبدو جليا إن العنوان في هذه الرواية " محور رئيسي بل قـا يكون المفتاح الرئيس للبنية الدلالية العامة للقصة كلهًا " (ץ) .

ولأنه يمتا عموديا عبر صفحات الرواية وينثال رؤى وأبعادا مختلفة تولت بلاغة الرواية
 كاصد للعنوان وبان هنـاك العنوان الخارجي " وهو النوع المعبر بالرمز والدالالة من فكرة مـا أو




 مفهومـا أم اسمـا لخصية أم إشثارة زمانية أو مكانيـة . و إذا كان العنوان الداخلي يفتقـ ثراء الدالالة الرمزية وانفتّاح التأويل اللتين يتمتع بهما العنوان
 وتجود بمعطياتها دون حاجة إلى إعمال (الفكر في تقصي التأويلات اجتراح صيغ دلالية وجمالية
 الروائي نجد هناك تو افقا بين العنوان وبين مـا يثير إليه فالقارئ للرواية يكا يكاد يجعل من إصبعيه كماشة يسد بـها انفه كي لا تتسلّل إليه رائحة الواقع الآسن الذي خاض به الكاتب بقصديه واقية .
وعلى هذا نجد (( صورة تطابق ) ) ( ه) بين العنوان والمضمون فضلا عن إشارات عديدة لفظية متطابقة أو مترادفة تعود بنـا إليه وكما يأنتي :-

- "قال لي أخي على السلم انه مسـافر ولا بد أن يظلق الشقة ، ونزلنـا وذه هبت إلى صديقي وقال صديقي : أختي هنا ولا استطيع ا أقبلك " ( ص و ج ب ) .
- "كان هناك رجل بجوار الحافلة وقد غطته جرائد ملوثة بالأماء " ( ص
 - " كل التاس أراهم في الثشارع والمترو متجهمين دون ابتسام ، ولأي شيء نفرح " (؟) ص
- " وجعلت اشتم رائحتها النظيفة " ( ص rه ) .

$$
\begin{align*}
& \text { عالم النص ص } 10 \text {. } 10 \\
& \text { عالم النص ص } 1 \text { ا . } 10 \\
& \text { المصدر المابق ص } 4 \text { ٪ }
\end{align*}
$$

## الاستهلال .. عتبة ثالثة

إذا كان للعنوان وظيفة قدح الشرارة الأولى لدى المتلقي ليحوز انتباهه بالعمل الروائي فقد

 هو عالم النص ) (1) . ولابد للاستهلال أن يكون رحما خصبة بحمله أجنة النص الروائي الجمالية والدلالية ، لا بد أن
 ما انظوى عليه من إشارات وإحالات تمتت بامتداد المتخيل اللسردي .

 حركة التطور الدوؤب في المناهج النقدية التي تؤثر وتتأثّثر بالنتاج الابداعي ، وتو الئوعز للكاتب


 ومن هنا أصبح مفتتح الرواية الحديثة محتويا - وبوعي ـ شفرة قراعة النص ومستثشربا مناخاته وبيئته .
وإذا كاتت مفتتحات الرو ايات الكلاسيكية بتأطير ها الزمكاني الوصفي الاستقصائي ، قـ آلفل

 لقد اعتمد الروائيون الجدد التجريب تقتية يحتكمون إليها في التفاصيل ويتبارون في مضمار ها فيظهرون براعتهم في تمثل حركة التطور الحثيث الذي شهدتّه الرواية الحديثة وينضحون

 ينفلت من تحت عباءة التقليد والجمود ليرتاد عوالم جديدة وليصل حد التمرد على كل مـا هو مألوف مثريا بذلك مسبيرة الرواية العربية . وكاتبنا صنع الله إبراهيم و هو يمتاح من منهلين مترعين متوازيين الأول تلك المرحلة المعطاء



 الاستعراضي الأي دأبت عليه الرواية الكلاسيكية فنراه يطل علينا من قلب الهـدف متجاوزا
 عنوان الاستهلال ( ذو البنية الحديثة المحورية ، أي الذي تتكرر فيه

$$
\begin{align*}
& \text { البناء الفني لرواية الحرب في العراق ، عبد الله إبراهيم ص } 17  \tag{1}\\
& \text { مقدمة تلك الرائحة ، ص ؟ ا . } \tag{}
\end{align*}
$$

فكرة أو محور ما ) ( 1 ( يلقي بنا في خضم عالمه في مشهـ حواري يحدد وبوضوح بؤرة
 مـا تلبث أن تستحيل اغترابا : " قال الضابط مـا هو عنوانك ؟ ق قلت :ليس لي عنوان ، تطلع إلي في دهشة : إلى أين ستذهب أو أين تقيم ؟ قلت : لا اعرف ، ليس لي احد ... قال : لابد أن نـرفـ مكانك للنهب إليك كل ليلة ، ليذهب معك عسكري " ( الا ب) .
 يمتلكه من قدرة اشتقاقية دينامية فهو ( نظام من الأدوار الوظيفية الالالية التي تمنح من خلال اعتبار الفعل محورا للعمليات الدالالية ) (T) .
إن تبادل الحوار بين الراوي ـ البطل - والضابطو إنمـا هو تكثيف له اشتينالاته العميقة في


 الأخر إلا طريدة عليها أن تبقى على مرمى حجر حتى انه لا يكترث للاز لانمة الإنساتية التي يعاتي التيها


والثقافة مختارا لايديولوجيا يعول عليها كثيرا وقا اضطرته لافقع ضريبة اعتقاده بها قمعا واغترابا .
لقد اختزل استههلال " تلك الرائحة " أهم رؤاها ومستوياتها البنائية وشكل مرتكزا احكائيا بؤريا واشرَ بوعي وتكثيف أهم ( الثيمات ) التي انثشل بها وا صنع اللها إبراهيم في عموم منجزه الروائي وهي : القّمع والاغتراب والفساد . فالجملة الأولى تؤشلر القيمة الأولى " قال الضابط " إشارة إلى التسلطو والقمع الذي يحكم حياة



 فاحت رائحتّه النتتة مرارة على لساته : " " قال لي أخي على اللـلم انـه مسـافر ولا ولا بد أن يظلق الثشقة ... وقال صديقي أختي هنا ولا استطيع إن أَقبلك ... وبدا العسكري يتبرم وبدت الثراسراسة


 و التي تتمخض اغترابا يكل وتر المثلث الذي اختمرت فيه ومن خلاله معظم أعمال "' صنع الله إبراهيم " الروائية .

منتيات هو وهي - www.heandshe2.com/foru تلك الرائحة ص 9 با
فصول في علم الدالالة ، د. فريد عوض حيدر ، ص 7 ، تلك الرائحة ، ص . المصدر نفسله ، ص.
 النهاية ، لتتو اشج هذه الأخيرة بوصفها عتبة العودة إلى عالم الواقع الذي تركه القارئ عند عتبة البداية . طرحت الرواية قضية اغتراب الإنسان وتثتتت كياته وتصدع عالم المستقبل الذي ينشده مترعا

 بين أركان اللمجن الكبير ممثلا بالمدينة يحفظ طريقه المرسوم ليعود إلى زنزانـة انـة لا تختلف كثيرا
 كان مو عد الُعكري يقترب وقمت و اقفا وقلت يجب أن اذهب لم يكتف البلاغيون - بوصفهم من أو ائل المنظرين - بالتأكيد على حسن الاستههلال ، بل اهتموا
 وطورو ها وجعلوا النهاية عتبة أخرى لا تقل أهمية عن البداية بوصفها عتبة أولى فر أوا ألوا إتهما يتآزران ليكتنها بؤرة النص ويثيان بها ـ فكانت ( بداية النص مكان الان الانفتاح الانتا الاني لا يتحقق
 الأول هذا بكل من عتباته اللمابقة وقت اكتنزت بكل ما أراد لها من إبداع جماللي ودلالي .

ا. الاستهلال : فن البدايات في النص الأدبي ، دار الثؤون الثقافية العامة ، بغداد ـ الطبعة

「. الأصول ، دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ، د ـ ـ تمـار حسان ، دار

$$
\text { الثؤون الثقافية العامة - بغذاد } 19 \text { ^^ . }
$$

「. البناء الفني / راية الحرب في العراق عبد الله إبراهيم دار الثؤون الثقافية العامة / طا . 19 AN
؟. التجريب في القصة العراقية القصيرة حقبة الستينات ، حسين عيال عبد علي ، دار

ه. ثُلاثية النصر والهزيمة ، دراسة نقدية لثثلاث روايات لصنع الله إبراهيم ، دار المستقبل
 7. الجملة العربية ، مكوناتها ، أنواعها ، تحليلها ، د ـ ـ محمد إبراهيم عباده ، مكتبة الآداب
 V. الجملة الوصفية في النحو العربي ، د. شعبان صلاح ، دار غريب للطباعة والنشر




 11. عالم اللص ، دراسة بنيوية في الأساليب اللسردية ، د ـ ـ سلمـان كاصد / المؤسسة


 الاختلاف / الدار العربية للعلوم / ناشرون طا Y Y . . . .

## الرسائل الجامـعية

\& ا. اللبردية في النقد الروائي العراقي ، احمد رشيد الددة .
0 1 . المصطلح الّلسردي في النقّ الأدبي العربي الحديث ، احمد رحيم الخفاجي .
الدوريـات


## (Abstract ( الملخص

لما كان من طبيعة الموجودات حولنـا التطور والنمو والتثيير ، كـان توسـع دلالـة اللـرد لتثشمل كل ما يمكن أن يشير لهذْ المكونات وموجوداتها أو ما يحوي إليها ، على مستوى البنية أو الدالة .

ولعل هذا مـا يعلل رؤية ( رولان بارت ) إلى اللسرد إذ يراه ماثثلا في كل أنواع التواصل البشري .
وتماشيا مع طروحات ( بارت ) وتو هجات ( جيرار جينيت ) الإبداعية في التنظير للنص


 المصري صنع الله إبراهيم ( تلك الرائحة 1977 ا 1 ) نموذجا للار اسة .

## Abstract

It's agreeable that the nature of the existence has the feature of development, growth and change .

The extension of narration contain all the portions which refer to these elements ,on the level of structure or indication .

This idea can interpret the vision of (Rolan Part ) upon the narration which is considered the way of connection among the human beings according to him .

In convenience with the vision of ( Part ) and with the thoughts of ( Gerard Ginette ) dedicate for the literature text theory, this theory mention that there are some preliminary characteristics such as the coating , the design , the title, the name of author and it's sort's classification these characteristics are called ( Attabat) means introductions, which are no less than the text, that can be described as a narrative structure, the style of exhibition of the thoughts and imaginations, can show up all the portions of the imaginary narration. Our case study of this research is the story of the Egyptian author Mr. Sana'a Allah Ibrahim (( That smell, 1966 )) as a paradigm of my study .

