## الذات الممزقة

رواية (تحت سماء كوبنهاغن أنموذجا العهار

دـ سعيد عبد الهادي المرهج كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية

## ملخص

كثرَ الحديث، والتنازع في الآونة الأخيرة، حول مصطلح (أدب المهجر) واجترح البعض مصطلحا آخر، هو أدب المنفى، فيما تحدث آخرون عن ادب المهجر الجديد، وبرغم تعدد التسميات، لم نجد حديثا موسعا ولا رصدا شافيا لأدب المهجر العراقي، جديده أو القديم، وكان ماميّز أدب مبدعي المهجر هو سعيهم للافادة من تراثين؛ التراث الذي حملوه معهم في هجرتهم، وهو تراث أمتهم، وتراث الأمة التي استوطنوها، فكان من


 أنه ولد في حاضنة التغيير التي كان جزءا من تشكيلها أدباء الجيل الأول، ومن ثم فهو على صلة بحركات



 الخاصة من جهة، وللتجربة الابداعية في مجتمعهم العراقي من جهة أخرى، وظل المكان فيان في رواية وشعر هذا








 سعى البحث لإبراز هذين الأمرين في قرائته للرواية على المستويين الفني والموضوعي.

## Summary

There is much discussion and disagreement in recent times about the term (Arabic Literature of Diaspora). Some critiques attempted to forge a different term which is literature of exile, while others speak about what they called New Literature of Diaspora. This multiplicity of terms, though, seems not to be developed on deepened consideration of Iraqi Literature of Diaspora, either in its old or new manifestations.
Arabic Literature of Diaspora would be characterized by the usage of two traditions: its own tradition, i.e. the tradition of writer's original nation, and the tradition of the receiving nation. It was natural to see differences in both terms of conceptions and creativity.

## المهـتهـ

كثرُ الحديث، والتنازع في الآونة الأخيرة، حول مصطلح (أدب المهجر) واجترح البعض مصطلحا آخر، هو





 أمتهم، وتراث الأمة التي استوطنوها، فكان من الطبيعي أن نرى مغايرة في مستوبي التنظير التير والابدلاع. على وفق















 (كتابته) وطيعة مؤثراته، وهذا له أثره عـد الناقد الاجتماعي، أو النفسي، في حين لم تستوح من الدكانـان مـا يمكن أن يشكل علامة مائزة.
 المنف) في بتهن حول"رورية المنفي" الى المؤتمر العربي الاول للروائينين بالقاهرة.


## ريناء اللوواية

 بتمييزها بالارقام) رصدت (الكاتبة) فيها حياة الجيل الثاني من أبناء المهاجرين العـا العراقيين، عبر قصـي

 بعضها البعض، والآخر تقف فيها عند علاقاتها مع المجتمع الدنماركي، مؤكدة أزمة الهوية التي يعيشها أبناء



 الشخصية مظهرا من مظاهر الإنشغال بالذات لدى النساء الأكثر ثقافة، لكنـه انشغال ينتهي في الغالب عـنـد الـد
 الفاعلة، وحلول الرجل الفاعل.
 حين أن الرواية جاءت متناوبة بين صوتيهما، وهذا التناوب كسر رتابة وخطية زمن السيرة الذاتية، تبدأ الرواية من سيرة التعرف (سيرة علاقة البطل بالبطلة) فكانت حركة الزمن انطلقت من اللحظة الراهنة (الحاضر) ثم تناوبت الحركة بين الأزمنـة, والرواية سرديا مقسمة على تسعة عشر فصـلا، جاء كـل فصل منها بصوت أحـدهما، إلا الفصل الأخير الذي قسم بين الساردين، ولكن مساحة البوح اختلفت بينهما، ويمكن إيضاح الأمر بيان التوزيع، وستكون الأرقام دليلا للمقاطع: ( 1 r (


0 - 0 - ثم يعود البطل لسرد اسباب غربته
 - V
^ - ت ت




 Y ا 1 -
؛

 ( IV

 .(rar

* 1

تختلف المناصـات بحسـب طبيعة الكتـاب، وإن اشتركت في عموميتها، لكــه الختلاف لا يلغي الـدور الكبير للمنـاص في تحديـد الكتاب، إذ انـه، وبحسـب جينيت"مـا يصنع بـه النص من نفسـه كتابـا ويقترح ذاته بهـذه الصفة على قرائه أوبصفة عامة على جمهوره، فهو أكثر من جدار ذو حدود متماسكة" ؛، ومن بين المناصـات








 على الأرض؛ تمـد يـديها بلفاع أبيض كأنه الجنـاح وتعلو قامتها، وهي تطلق صرخة... صرخة مـن يواجـه الريح،

* المناص مصطلح لجيرار جينيت أراد به العنوان والعناوين الفرعية، والمقدمات والذيول، الغلاف وكلمة الناشر.
 ص\&
- ينظر: العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، د. محمد فكري الجزار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة داسات أدبية، ط
" ثريـا النص مدخل لدراسة الع العنوان القصصي، محمود عبد الوهـاب، دار الشؤون الثقافيـة العامة، بغداد، سلسلة الموسوعة
الصغيرة (


قدماها حافيتان معلقتان في الفضاء؛ بعيدتان عن الأرض، وكأن القدم الحافية تؤكد عدم الاستقرار، فيما يؤكد عري الساق والصـدر هذا الازدواج بين عالمين، فنحن هنا أمام جسـد مكشوف بقـدر ما هو مغطى، وبقدر مـا ترسم الظلال لون الأرض بين طيات ملابسها، يذوب بياض الملابس في زرقة السماء الداكنة، وتعتصر الريح الوجه،، وتثني القامـة. وإذا كان اللون الأبيض يشـير إلى الطهر، فـان الفتـاة الحافيـة الدعلقـة بين زرقـة السـماء الداكنة، ورمال الأرض المسورة للبحر كأنها تسعى للخلاص بطهرها من عالمها المحيط، وجود البحر الذابل

 الدلالة. جـاء العنوان في أعلى الصفحة وبخط حر لين لـم يخضـع لقواعد الخطط العربي، بـل جـاءت حركاته مناسبة لحركة جسد الفتاة، فهو يحمل بعض خصـائص النسـخ من مرونة وانحناء مع زيادة بحجم الحروف بمـا ينسب المراد منها، فيمـا جاء لونه البنفسجي مؤكدا لحرارة الفعل. فيمـا جاء اسـم الكاتبة أسفل العنوان، إلى يمين اللوحة، وبخط الاجازة الذي يشترك في مرونته مـع الخط الحر اللين، وجاء إلى الاسفل منه (مقابل قدم
 أسفل الغلاف على يسار اللوحة، وبخط، اعتمد الخط الكوفي، وجاء باللون الابيض، متجانسا مع ثوب الفتاة، مفرغا على مربع أسود. من هنا نرى أن لوحة الغلاف جاءت معبرة عن محتواه بخطوطها، وبتدرجها اللوني بين مساحة البنفسجي، بما هو لون مشتق من اتحاد لونين هما الأزرق والاحمر، فكان الغلاف يتحرك بين تدرجات التقائهما، فيما احتل الابيض قلب اللوحة.
 بالشكل الصحيح، اعتمادا على المسند فحسب، ما لم يفرغ من قراءة الرواية، وإلا فإنه سيحيل إلى عنوانـانـات رمانسية شاعت قبيل منتصف القرن السابق مثل (تحت ظالل الزيزفون) مما يوقعه بإشكال تصنيفي للرواية. فيما خصص الغلاف الخارجي (الأخير) للتعريف بالرواية وكاتبتها، فعرُّفت الرواية بالقول"رواية تحكي تجربـة حب بين المراهقة التي ولدت في كوبنهاغن لأبوين عراقيين، والرجل الناضج الذي دفعته ظروف العراق للهجرة إلى الدنمرك" أمـا النعريف بالكاتبـة فجـاء على النحو الآتي"حوراء النـداوي كاتبة عراقيـة غادرت العراق مـع الأسرة في سن السادسة لأسباب سياسية. نشأت في الدنمارك وتعلمت اللغة العربية في المنزل. تسكن حاليا في لندن" مـا من شك في أن التعريفين يقدمان موجهات قرائية قد تؤدي إلى إيهام القارىء بأن الرواية ليست أكثر من قصة حب، وهذا الأمر لا يمثل حقيقتها كما أشرنا وسنوضحه بججلاء، فيما قد يجد البعض أن البطلة هي ذاتها المؤلفة لتشابه السيرة المختصرة للمؤلفة مع سيرة البطلة في خطوطها العامة، وهذا الأمر يعيدنا إلى قراءة اسقاطية تخنق الرواية وكاتبها في آن واحد.

 الحاضر - المستقبل. فكانت الأم رديفا للغة، وكان الأب رديفـا للاستقامة بين انحنـاءات الحياة. ثـم جـاءت
 تعليل) لتؤكد حال القلق الذي يشغل بال المسافر، إنه يعلم جيدا خبايا رحلته، ومساراتها، لكنـه يسأل ليسمع

ما هو أعرف به، واعلم، وليس الجواب إلا تطييبا لنفس أحرقها الشوق، واستخدام الشعر في تقديم الرواية يعد استفزازا لقارىء الرواية.

## 

يبنى النص الروائي على أصوات رئيسة أربعة هي: المؤلف والراوي والمروي له والقارىء، وإذا كان المؤلف هو الشخص الذي يمسك بالقلم، في الثقافة الكتابية، أو المتكلم في الثقافة الشفاهية، فإن الراوي شخصية ورقية
 الراوي لها ضمن بنية النص نفسه، وعلى وفق هذا يمكن أن يتعدد الرواة و كذا المروي لهم. نواجه في رواية (تحت سماء كوبنهاغن) براويين مشـاركين داخل القصة بحسب مصطلحات جينيت autodiegetic أي السرد الذاتي^) كلّ يحكي سيرته، ومن ثمّ فنحن أمام سرد متجـانس الحكي) (homodiegetic ${ }^{\text {( }}$ ( أي أن الراوي حاضر كشخصية في الحكايـة لـذا نرى أن قرب الوثيـق مـن الحوادث التي يرويهـا، وصـلته المباشـرة بالأشـخاص الآخرين تجعـل القـارىء ينسى المؤلف، ويكون الراوي وحده مصـدر الثقة"وهـذا النوع من الرواة ينشىء علاقة مباشرة بالقـارىء في غيـاب
 الرواية عبر التناوب بين صوتي الراويين (البطل/ البطلة) يشير افتتاحها وختامها بصوت البطل إلى هيمنة الطابع
 أراد أن يوازن بين هيمنة صوت الراوي (البطلة) على مسار القص وبين الهيمنة اللا واعية للذكر في المخـيـال الشرقي عموما، ونحن هنـا أمام راوٍ ضــني أعـاد بنـاء القص على وفق هـذا التصـور المركزي. ويمكن عدّ الرواية من روايات وجهات النظر نتيجة لتعدد الاصوات، فتارة تكون هدى هي الراوي، ورافد مروي عنه، وتارة أخرى يكون رافد هو الراوي وهدى المروي عنها. يشير الفصل الأول - مقطع رقم ا - الذي كُتب من وجهة نظر رافد، إلى أن وجهـة النظر الأخرى (وجهـة نظر هدى) قدمت لنا من خلال رافد نفسه بوصفه مترجما لسيرتها (أو مذكراتها السيرية) وهذا مـا يوضـحه بقوله" إن الوان



* الراوي المشارك سارد في داخل الحكاية، لا يكتفي بدور السارد فقط بل يكون فاعلا فيها، أو أحد شخصباتها. ^ ي ينظ: خطاب الحكاية (بحث في المنهج) جيرار جينيت، ترجمة محمد معتصم وآخرون، منشورات الاختلاف، المغرب، طبّ، r..r.r.r.r.

 " " تحت سماء كوبنهاغن، ص. الـ

رواية"٪ هذا يوضح أمرين؛ أولهما ان الراوي (رافد) راوٍ مشارك؛ كمـا أشرنا، والآخر ان الرواية أعيد بناؤها من قبل المترجم نفسه، أي ان كلا الصوتين مرّا من خلال المترجم؛ صوته وصوت من ترجم لها. على وفق ما ما سبا سبق
 عن أنه محور الرواية هو المتلقي الأول لها، لكونه مترجمها من الدنماركيـة، التي كتبت بهـا، إلى العربيـة، وإن
 يحجز شيئا، ويمكن توضيح علاقة الاتصال بشكا (لادل الآتي:
 في حين كان/ت الرواي/ة - المتوحد/ة في شخص البطلة أحيانا - هو السـارد الأول. فيمـا جـاء الأسلوب
 بأسلوبه ذاته الذي كتب به سيرة علاقته بالسارد (البطلة).




 إلى الصلابة فتعلقا باسم (عماد)؟ كان أكثر شفافية لربما، فمـالا نحو (نخيـ)...؟ أم انهما كانا خائفين حقا من
 اسـلامية لتبرهن على عمق تديننا، ولا هي عربيـة قوميـة، تفضـح تعنصرا غير معلن منّا، ولا هي أجنبيـة دخيلة،
 إلى وقفة، لكن علينا الانتباه للمفارقة التي بُنيت عليها العلاقة بين الشخصية ومدلولات الاسمم، فثبات النخلة وجذورها التي تنغرس في الارض مئات الامتار يقابَل في الرواية بنخيل الفتاة التي بلا جذر ولا شخصية، انها



 محمد، والحمولة الدلالية العربية - الإسلامية لهذا الاسم تجعله رمزا للجذر العائلي بكل اختا اختلافاته، على الرغم مـن سلبية الشخصية الروائية وعدم تمسكها بأي من الهويتين (الاصلية العربية، أو الجديدة الديلـية الدنماركية) واسـم

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ' تحت سماء كوبنهاغن، ص10 } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { º الدصدر نفسه، صq ب - .r. }
\end{aligned}
$$

الأخ (عماد) والعمـاد هو المتكأ، وهذا يؤكد الهوية الشرقية للعائلة، وسيادة النزعة الذكوريـة، أما اسم الحبيب فهـو (رافـل) والاحالـة إلـى العـراق بروافـده حاضـرة في هــذا الاسـم، فهـو رمـز للـوطن الأم (العـراق)، وهنـاك الشخصيتان رضا وفاطمة (عراقيتان - ايرانيتان) والاسمان احالتهما المذهبية واضـحة، وشخصيتان دنمار الاركيتان هما؛كلاوس وتوربن، من أسماء الاعلام الشائعة هناك.







ما يزعجني فيه. بل ربما أزعجني بكله" الا


 شخصية خاضـعة؛ لإرادة الأب، ثم لإرادة المحيط الجديـد بعـد احاطتهم بمهـاجرين جـدد"بـدأت تخفـف مـن

 السائدة...فإذا كانت سبعينيات القرن الماضي هي الفترة الأشد تحررا وجموحا، فإن نهاية التسعينيات وبداية












العراقية، ينظر: ص9 اس.




 عليّ إحساسي بصغر حجمي، حجمي صغير جدلا، بل إني كنت أكاد اتلاشى أمامها فلا أعود أشعر بذاتي... ان الذي كان يستفزني أكثر من أي شيء ويثير حفيظتي هو نصيبها الوافر من الذكاء، إذ رغم تحفظي كنـت مبهورة به"
في حين تصف توربن بالقول" كان توربن من أولئك الاشخاص الذين يجذبونك عبر ما هو مجرد شاشة كومبيوتر ... ويكاد يكون آسرا في حديثه حتى أني بعد فترة قصيرة من معرفته تخليت عن غالبية من أحادثهم لأتفرغ له وحده" "「 جاذيبة توربن تختلف تماما عن الجاذبية التي يثيرها (رافد) بها" كيف أمكن لكائن ذكر أن يكون على على
 توالي الأسئلة هذا يوضح أنها رفعته عن مصـاف المقاربـة التقليدية ذكر/ أنثى، وهنا ندرك أن جاذيبته مختلفة




 رسمها للشخصيات وعلاقتها بها هي المدخل المناسب لصراع الهوية، فليس من بـاب المبالغات التأويلية أن يكون توربن رمزا للدنمارك المعاش اضطرارا، ورافد رمزا للعراق المهجور اضطرارا.
\&









حديثنا عن الفضاء في الرواية ليس من بـاب تحديده في الرواية بقدر مـا سعينا لبيان اشتراكه في ترسيخ الهوية الغائبة بالنسبة لابناء المهاجرين، ممثلين بشخخوص الرواية، وعلى رأسهم البطلة... فإذا أشرنا لتناوب الزمن بين سيرتين، شكلا مجال الحدث في الرواية، بتوازٍ، وإن كانت سيرة البطلة انطلقت من لحظة البداية؛ في التعرف، في الحيـاة. متنامية صوب النهايـة، فإن سيرة البطل عاكستنها بانطالاقها من اللحظة الحاضرة ثم العودة نحو لحظة التعرف الأولى "•• نرى المكان يتفق مع هذا الأمر، إذ كوبنهاغن مكان أليف للبطلة، في حين صـدمها المكان الشرقي (دمشق)" كانت تلـك أول مرّة أرى الشرق، فتلقمتـه بانبهار" " "هـذا الانبهـار (الاستشراقي)

 غيرها، ولذا كانت بالنسبة لي أرضي وبلدي دون أن يكون في قلبي ذرة شك في ذلك" "ّ مـن هنـا التصقت
 والمكان - التجمـع والافتراق - نصـب حوريـة البحر \&"، والاشـارة واضـحة (اسـتباقية) لعلاقتهمـا، فقصـة حوريـة البحر معادل موضوعي لقصتهما"حوريتك هـذه رضـيت لنفسها عذابا هـائلا كي تعيش تجربـة حب تعلمـ أنـه




 مسـتويي المكـان (الـدنمارك) والزمـان (القـرن الحـادي والعشـرين) فـدنمارك اليـوم غيرتهـا الثورات الاقتصـادية
 نفسه شّهّهت رافد به (ص • ¥ ب)، فكأن النقيضين يجمععهما الشتاء فييها.

" 「" المصدر نفسه، صغ




 رمز حركة الزمان وتحولاته في المجتمع المعاصر هي رمز مكاني مرتط بانتظار (فعل زماني) لقادم لن يأتي. "





والاجتماعية، مثلمـا لم يعد الدنماركي نقي الدمٌ أما البطل (رافد) فإن علاقته بالمكـان مختلفة، إذ ينظر إلى


 بالنسبة للبطل"الفرات الذي كنت أمر بهـ...صرت حي أمر به ...أصر على إلقاء التحية...هذا النهر المنكسر



 على تذكر كل شبر من كلية الهندسة، التابعة لجامعة بغداد، التي درس فيها في ستينيات القرن المنصرم ...منـذ


 للموروث الذاكري الخاص بمتحد من المتحدات"ْ الأماكن هي ما سبق فإن اللا أماكن هي أماكن مبتذلة وظيفية وغير زمنية"؛



「
؛ ؛ المصدر نفسه، ז7.



## الـي اليه المهزهة (المشزة)

لم تعرف الثقافة العربية تحديـد الذات إلا بعـد انفتاحها على الفلسفة اليونانية، وربمـا أول مـا يصـادفنا في هـذا المجال تحديد الجرجاني لها بقوله" الذاتي لكل شيء: ما يخصه ويميزه عن جميع ما عـداه، وقيل ذات الشيء نفسه وعينهم..والفرق بين الذات والشـخص أنّ الذات أعمّ من الشـخص لأن الذات تطلق على الجسـم وغيره، والشخص لا يطلق إلا على الجسم"ء في حين لا نجد تحديدا واضحا للهوية عنده فهو يحدها بقوله" الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق"^؛ وتحديـده الذات نجـده متفقا مع ما ذهب إليه دليل أكسفورد للفلسفة، إذ حُدّت الذات فيـه بالقول"الذات تستتخدم على نحو مترادف مع
 روزنبرج ذهب إلى التمييز بين مجموعة من العناصر في تحليـ لمفهوم الذات هي: المحتوى، والبناء، والأبعاد، والحدود، ويعرف مفهموم الذات بأنه"مجموعة أفكار ومشـاعر الفرد عن نفسـه كموضوع للتأمل، أمـا المحتوى فيتضمن الكيانات الاجتماعية (الجماعات والمكانات) المعروف اجتماعيا أنه ينتمي إليها كأن يكون أسودا أو أنثى أو غير ذلك، كما يتضـمن النزعات (أو الاستعدادات للاستتجابة انطلاقا من كونه أسودا أو أنثى أو غيرها مـن السـمات التـي يـرى المـرء أنـه يتسـم بهـا) والعلاقـة بـين الكيانـات الاجتماعيـة والنزعـات أو الاسـتعدادات الداخلية هي التي تمثل بناء الذات" "ْ ويميز روزنبرج بين الذات الموجودة (ما نحن عليه) والذات المرغوبـة (مـا نود أن نكونه) والذات المعلنة (تقديم النفس في موقف ما) ${ }^{\circ}$ في حين أثار مفهوم الهوية الكثير من الإشكالات ربمـا تلخص بطروحات فتكنشـتاين الذي ذهـب إلى أنـه لا معنى للقول بتمـاهي شيئين، ولا محتوى للقول بـأن شـيئا متمـاهي مـع نفسـه. ولـم يسـتخحدم مفهـوم الهويـة خـارج المنطـق إلا فـي القـرن العشـرين وعلـى مسـتويين سايكودينامي، وسيسيولوجي؛ الأول ارتبط بمـا طرحه (فرويد) حول الجوهر الداخلي للبنـاء النفسي بوصفه بنـاءً لـه هويـة مسـتمرة وإن كانـت متصـارعة، والسوسـيولوجية ذهـب إلى تأكيـد أن التمـاهي يعني أن نضـع ذواتنـا في قوالب (مقولات) مصاغة اجتماعيا، وتحتل اللغة أهمية محورية في هـذا الجانبب º ولا يمكن فهـم الهوية بعيدا عـن الاخـتلاف والآخريـة، وهـذا مـا بـرز مـع الفلسـفة الهيغليـة فــأولّ تقابـل بالنسـبة لهيغـل يكــون بـين الهويـة
 حـدّها الكفوي بـالمعنى اللغوي بأنها"منقول عـن مؤنـث ذو بمعنى الصـاحب"... أجري مـجرى الأسـماء المستقلة....وقد يطلق الذات ويراد بـه الحقيقة، وقد يطلق ويراد بـه ما قام بذاته، وقد يطلق ويراد بـه المستقل بالمفهومية، ويقابله الصفة بمعنى غير مستقل بالمفهومية، وقد يستعمل استعمال النفس والشيء، فيجوز تذكيره وتأنيثل" الكليات، الكفوي، صغ ع غ.
^^ ^ا التعريفات، ص • \& ا. .〔؛ دّيـل أكسـفورد للفلسـفة، تحريـر تـد هونــرتش، ترجمـة نجيـب الحصـاوي، ليبيـا، المكتـب الـوطني للبحـث والتطوير، طا، ،

-0 موسوعة علم الاجتماع، جوردن مارشال، ترجمة مجموعة من المترجمين، مراجعة وتقديم محمد الجوهري، المجلس الاعلى
للثقافة، القاهرة، ط1، . . . .

والاختلاف، وإذا كان التشـابه والتسـاوي يـدور في فلـك الهويـة، فـان التمايز والتنـوع والآخريـة وليـدت مجـال المختلف ro وقد ذهب هيغل إلى القول بأن الشيء"عندما يربط نفسه بالأشياء الأخرى، ويتميز عنها على نحو
 ونموذجه هو - الأنا: أنتا أنا بمـا هي كذلك فارغيا ومثلما قابل بين الهوية والاختلاف قابل بين الـ(أنا) والد(أنت)، إذ ان"إدراكي الداك الأنا ذاته وفعل التباعد بين ذاتيا


 مستحيل، فلا يمكنني أن أتصور نفسي وأن أكون على علاقة بأنت واحـد أو عدة أنتّات. بهـذا المغنى، ثمـة

 آصرة التواصل بين الأنا - الأنت، وفي السيرورة السببية التي رأى (أميرسون) أن"ليس مبدأ السببية سوى مبدأ
 في السيرورة القصصية^ْ لذا كان النظر إلى أن السرد يوصفه الشكل الأمثل للتعبير عن الهوية هو منطلقنـا
 والنسب، أما الشخصية والفكر والثقافة التي أحملها فتعّد أشياء ذائبة في أخرى غريبة عنها لتصبني في النهاية

 وعالم التكوين والثقافقت وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الكتابة الروائية هنا محاولة لسرد الهوية لا البحث عن الـي

 إذن هي محاولة طبيعية لسؤال الهوية الذي يواجهه المغترب، أو المهاجر؛ وهنا ولانيا نحن الحنا أمام هوية الفتاة الممزقة
"r ينظر: معجم مصطلحات هيجل، ميخائيل أنوود، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، ضمن سلسلة المشروع


ْ0 المصدر نفسه، ص • צז.

9ْ0 تحت سماء كوبنهاغن، ז ז٪.
" "الزمان والسرد ( الزمن المروي) بول ريكور، ترجمة سعيد الغانمي، مراجعة جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط1،


بين تربيتين مختلفتين؛ العائلة والمجتمع، وهوية الأقلية ذاتها التي تنتمي البطلة إليها، من هنا يأتي اعتماد البطلة السيرة الذاتيـ، إذ أنها الشكل (الروائي) الأوفق لبيـان مسيرة تشكل الهوية عبر تحولات الإنسـان ذاته"أفـلا


 وهذا ما تؤكده البطلة بقولها في مكان آخر "قد يكون سردي لقصتي الآن ما هو إلا طريقة جديدة أبحث فيها عن ذاتي"" مـن هنـا نستطيع أن نقول أن التوجـه للسيرة هو فعـل صياغة وتحديـد للهويـة"لا تصـبح الهويـة الشخصية سردية إلا حينما توضع في سرد تصبح الذات الحميمـة، التأملية، قصةً، ولادةً ...تؤدي إلى دلالة ذاتية للزمن، للذات كتاريخ، وذلك ضــن (سرد النفس) وعبره...الهويـة السردية بنـاء واقعي لتنسيق تجارب

 خلالي" "، هكذا توزع العالم ( الدتلقي) بين مَن هم مثلها، ومَن ليسوا مثلها، أنه توزيع (هووي) يبقي التمزق بين









 فأقول وقد انتقلت الدموع إلى عينيّ: لكننا لن نتزوج .. وأنا لست سوداء يجيب، وهو يلعق بلسانه القذارة التي تسيل من أنفهٌ أنتِّ بشعر أسود .. إذن أنت سوداء
"" الهوية السردية، بول ريكور، ضمن كتاب الوجود والزمان والسرد (فلسفة بول ريكوا) تحرير ديفيد وورد، ترجمة سعيد الغنمي،




-" المصدر نفسه، غז.


وينطلق من أمـامي ليختـار طفلـة شعرها لم يكـن بالتأكيـد يماثل سواد شعري في لونـه، فيمـا أجاهـد أنـا لحبس


 ليست صـلات مفتوحة كليا، وينطوي التعارض بينها على صـلة السيطرة، والطبقة المسيطرة تملك القدرة على تحديد شكل العلاقات الاجتماعية والعملية السياسية، وعلى نحو أعم مقولات الممارسة الاجتماعية""^" ندرك أن الإقصـاء هو الشـكل الأعنـف للسيطرة، وبالتأكيـد لـن يقود فعـل الإقصـاء المجتمعي إلا إلى فعـل التمزق الذاتي، وهنـا بـدأت ملامـح الإنسـان تجعلـه يعيـد النظر في طبيعة علاقتـه بالمكـان، وبالآخر "أنـا تقبلـت فكـرة الانــا أجنبيتي، مثلي مثل غيري، دون أن أناقشها، حتى لـم يعـد بامكاني أن أكون غير تلك الأجنبيـة الصغيرة ذات
 ال"فايكينغ"...أهلها الأصليون هم من يملك شمسها وهواءها وسحر طبيعنها...فإن هم رضوا لنـا مشاركتهم في إرث جدودهم أصحاب الانتصارات الخاطفة فليس لنا إلا أن نشكر لهم ذلك ونعيش بسـلام" ‘لا الدنماركيون هم أصحاب الانتصارات، وهي لا تبحث إلا عن السلام، بداية الهزيمة الذاتية، أكثر منه مسعى للانسـجام، مع مطلع الرواية يحدد فضاؤها العلاقة التراتبية عبر ثنائية المنتصر/ المهزوم، وهذا ربما يتضـح بصورة أكثر جلاءً في شخصية أختها (نخيل) التي تسعى للذوبان في عالم الدنمارك، تقول موجهة خطابها نحو أمها"لا أدري إلى متى تبقين بوصلتك موجهة نحو الشرق البالي ثم أكملت بالدنماركية هامسة لي: نحن نعيش في الدنمارك بحق



 المماثلة إلى نمطين: الدمـاثلات التي يمنحهـا الآخرون (الهويـات للغيـ) والممـاثلات التي يتبناهـا المرء نفسـه (الهويات للذات) ... والعلاقة بين سيرورتي المماثلة هـاتين هي أسـاس مفهوم أشكال الهوية"" للغير إلى نمط العلاقات السائدة بين المجتمعات الأقل حداثة والأكثر قدما، وهذا ما نراه في الرواية متمثلا
 " - كيف تقفين مع أولئك البنات؟

> " تحت سماء كوبنهاغن، Y Y Y Y

99 9 تحت سماء كوبنهاغن،،
. 01 . 1 . 1 .

- كنت اقف مع هدى، لم أقف معهنت ردت ابنته الغبية.. _إني أقصد هدى أيضا...من الآن فصاعدا لا أسمح لك باللعب معها. -لكنها عراقية.
- إنها شرّ من الدندماركيات إذا كان هؤلاء أهلها، أب سكير، وأخت ساقطة، وأخ عابـث أقطع ذراعي إن لـم يكن بعثيا. قالت الأم:
- ألـم تـرَ كيـف وقفـت تتحـــث بوقاحـة إلـى الـدنماركيين...أهلها لا يربـون إنهـم يخلفـون ويتركـون أطفــلهم للدنماركيين ليربوهمه...
سكتت قليلا ثم أكملت كلامها مرددة: -إنهم لا يشبهوننا في شيء..مو مثلنا!

عدوت إلى ييتنا والإهانة تضع كفا في كفي...بقيت أدور في الحمام مثل فرخ تائه وصوتي يعلو مع كل شهقة بكاء أصدرها...
تذكرت كلاوس ذلك الصغير الذي رفض اللعب معي لأنني - كمـا نعتني حينها - سوداء لأني ربما قد رُفضـت

 المقطع نرى كيف جوبهت بالرفض من الدائرتين؛ الدائرة الكبرى (مجتمع الأغلبية) والدائرة الصغرى (مجتمع
 قسرا عبر الإقصـاء للانضواء تحتهـا"يستحيل أن لا يحـاول تنظيم أو مؤسسـة اقامـة وحدته الخاصـة، وتحديـد روحه، فينتج إذ ذاك بلاغة نوعية ...فعوضا عن أن تلح على تبعية التنظيم بالنسبة إلى مستويات المجتمع العليا تصوره بمثابة فاعل مستقل يعمل باسم مبادئه وتلاحمه وبقائه، وللبلاغة على الدوام وجهانٍ: وجه للتبرير وآخر للجدال، والأول ضروري لأنه يجب على النتظيم الذي يتنازعه تاريخه وتاريخيته أن يؤكد استقلاله الذاتي ويبرر سبب وجوده ويحدد لنفسه دعوة ومهمة. أما مظهر الجدال فيصـدر عن أن التنظيم، أي تنظيم، في تنافس مع تنظيمـات أخـرى تهـدده تهديــدا مباشـرا ...وتبــو هــــه البلاغــة قويـة بمقــدار مـا يـزداد اسستقلال التنظـيم

 الإقصاء، من الأغلبية، لا يواجه، بوصفه فعلا متطرفا، إلا بفعل انكماش، وتقوقع"قوقعة في قوقعة... قوقعة عن الوطن، تعقبها قوقعة عن ابناء الوطن، فقوقعة عن الأفكار والمعتقدات والمبادىء. كلّ شيء في غربتنـا هـذه
 شيعية...لست من الأسر الشيعية التي لها سير نضالية ضـد النظال البعثي تتفاخر بها...اللهم إلا أخ لأمي أعدم بتههة انتمائه إلى الحزب الثيوعي، فيا للعار إذا أن يعدم لنا قريب بتهمة كهذه فيما نحن نحاول الانتماء إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { vo -v ve تحت سماء كوبنهاغن، v\& }
\end{aligned}
$$

جالية متأسلمةالٍ سيعتبر تأريخ أسرتي مخزيا، وسأصنف على أني أقلّ منزلة ضـمن الحلقة التي تضيق علي شيئا فشيئا" 1 ومثلمـا للأغلبيـة شـروطها المرتبطـة بسـلطنها، للأقليـة شـروطها أيضـا، ويعطينـا هـذا المقطع صـورة عـن البناء الطبقي داخل الاقليات وليس بناؤها الكلي فحسب، هكذا يسقط المهاجر في مـا أسمته البطلة الإعاقة، فإن تكون مواطنا مختلفا، لا يعني هذا الاختلاف بالنسبة للاخر أكثر من عاهة، سرعان مـا ينسحب الأمر من الآخر نحو الذات" كان لا بد أن تمرّ سنوات كثيرة لأعرف أن اغترابي يُعدّ عوقا، ولدت به وتأقلمت معه دون
 نخرج هذه الرؤية من دائرة (الاغتراب)؟ ومن ثمّ يكون ردّ الأقليات العنيف وليد هذا التمـايز الذي أُقسرت عليه "الضياع (الاغتراب) تصـدع الوعي الفردي أو الجمـاعي وقـد أُخضعَ لتنـاقض الجـذب بين المشـاركة التي تتسـم بالتبعية وبين الوعي الطبقي، وتحول الأولى دون احتسـاب المجتتمع بمثابة مجموعة علاقات اجتماعيـة وتفرض صورة نظام أخلاقي ينبغي التلاؤم معه كي لا يصبح المرء مـذنبا، فيمـا يحظر الثاني هـذا التلاؤم وينتج الرفض إن
 له هويته الذاتية لن يفضي إلى أكثر من خلق مجتمع طبقات متصـارعة على أساس التنوع الإثني"لا أدري كيف تتشكل المجتمعات. فأنا وجِدت لأواجَه بمجتمـع كبير يحاول ابتلاع مجتمـع آخر أصغر منهـــالمـجتمع الذي كونته الجالية العراقية بطريقة تراكمية، أي انهها كونته فقط لأن الزمن مرّ جالبا معه أعدادا أكبر من العراقيين الذين لجأوا إلى الدنماركـ, كان لا بدّ أن يُوجد مجتمع ما للعراقيين فوجد. ويبقى الخيار الصعب قائما...امـا أن تكـون فيـه وامـا ان تكـون خارجـهـ حـين تكـون فيـه سـيواجهك خيــاران جديـدان، فامـا الليبرالـي وعلـى رأسـه الشيوعيون، وامـا ذلك المحـافظ حـد التشـدد وعلى رأسـه الاسـلاميون....فلقد اختـار العراقيون لأنفسـمهـنا أن
 الخـاص داخـل المجتمـع الأكبر؟ بالتأكيـد الاجابـة ستـكون بالسـلب، إذ لا يكفي أن تكـون عراقيـا أو مغربيـا أو صـينينا لتبني مجتمعـك هـذا، بـل تحتـاج إلى طقوس جامعـة أوسـع مـن الشـكل واللغـة، وهـذه لـن نجـدها إلا في المححافظـة علـى الأعـراف الاجتماعيـة ذاتهـا، والتمسـك بــالطقوس الدينيـة، ومـع هــذا نجــد الكثيـر مـن ابنــاء المهاجرين يجرفهم الصراع بعيـدا عن أصولهم، وهذا الأمر وليد التأثير الكبير للمجتمـع الأكبر "إن النـاس قـ يصـابون بالتشـوش والحيرة عنـدما يـجـدون أنفسـهـم في بيئـة ثقافيـة جديـدة لأنهـم يشـعرون عندئـذ بغيـاب النقـاط المرجعيـة التـي درجـوا على الاسـتهداء بهـا في فهـم العـالم المحـيط بهـم، كمـا أن بعضـهـم فـي ابحـارهم عبـر الفضاءات الجديدة يكونون أشبه بسفينة فقدت مراسيها" ‘^ هذا الضياع يقابل بتماسك قسري يفرضـه المـجتمع المضيف"صداقة المهاجرين، ولا سيما العراقيين منهم، غير قابلة للاختيار.ب.إنها مـجرد حالة تفرضها الغربة مثل غيرهـا مـن الحــالات، والجاليـة العراقيـة في الـدنمارك تشـبه نظيراتهـا في الــدول الأوربيـة المـجـاورة إلـى حــد

$$
\begin{aligned}
& \text {. المصدر نفسه، } 9 \text { " vV } \\
& \text {.OVY - OVI MA } \\
& \text {. } 91 \text { - - } 9 \text {. } 9 \text {. }
\end{aligned}
$$



كبير..الانقسام بين الإسـلاميين والشيوعيين هو ذاته تتراوح دراجاته بين التطرف واللا اهتمام على حسبـ مـا


 المهاجرين شكلا متّصلا، وثابتا من الصراع بين أشكال جماعاتية وأخرى تطويعية. وهذا الأمر يمكن رصده في الا أزمـات مشـابهة عاشها المسلمون المغاربـة في فرنسـا مـن قبل"أدى بهـم الاحسـاس بــــالالارتداد عن الجماعــة) بالخيانة، إلى تعزيز ... الشعور الجماعاتي، الميل إلى التقوقع ضـمن الجماعة، الخطابـات حول أمل العودة،

 وجغرافيـا ومنهجيـا. تسعون في المائـة من تحشـيدي هــذا جـاء عـن غير قصـد، طـلني عن طريق الممارسـات
 الرغبة فيه، إنه فعل انشداد نحو الماضي، تسعى من خلاله ذات الجماعة المهاجرة إلى خلق نوع من التوازن النفسي مع محيط واسع من الاقصاء" إن جماعة من الجماعات يمكنها، في إطار علاقة بالماضي تكون انتانقائيأية دائما، أن تؤسس هويتها على ذاكرة تاريخية تغذيها ذكريات ماض مهيب، ولكنـه ماض يجذار الوها علىا على الغالب في ضرب من (إناء من الدموع، أو في ذاكرة العذاب المشترك، فالهوية التي تُضفى عليها الصفة التاريخية تبنى في
 دمجهم، وانصراف أبيها عن الأمر أو عدم تحمسه، ربما سينظر للأمر على أنه مسألة طبيعية لخوف الأم على الـى بناتها من الضياع، لكنه ليس بالجواب الشافي "اطمأنت أمي إلى أن خططها لدمجا كلها تتكلل بالنجاح. فخلال وقت قصير كنا قد أصبحنا من روّاد المجتمع العراقي المحافظم..ولم يكن الأمر يتطلـب الكثير...فقط بعض المظاهر، كارتـداء أمي وأختي للحجـاب، وحـث أخي على ريـادة بعض الأمـاكن


 بعض الطقسـيات، والاحتفـاظ الجمـاعي بالمعـارف، بالمعـالم، بالاجنــدات الأسرية والشـعارات... كلها أبعـاد أساسية للشـور بالانتماء...فالانتسـاب إلى مجموعـة مـن الأقارب ضـرب مـن الولاء لإرث...ضـرب ذو غائيـة

$$
\begin{aligned}
& \text { r } 1 \text { أزمة الهويات، ص. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ه^^ الذاكرة والهوية، ص } 99 \text { 1. } \\
& \text { ^^^ تحت سماء كوبنهاغن، ص\& } 9 \text { ه. }
\end{aligned}
$$

تكمن في إعادة انتاج الجماعة الأسرية" ${ }^{\wedge}$ وعلينا أن ندرك أنه ليست هناك هوية للأنا دون هوية للنحن، وعدم








 تلك الروابط (الأولى) في الوجود التي تربط المثلث الأوديبي، الموضوع المركزي في التحليل النفسي. أن يجد الـي


 المدرسة الابتدائية:
"_ لماذا ترتدين هذه الخرقة على رأسك؟ ألأن الجو بارد أم لأنك تعتقدين بأنك تعيشين في صحراء؟ ثمّ قذف بكرة الثلج نحوي ففوجئت، لكني صددتها بيدي. قال ببساطة:

صورة الآخر الشرقي ذاتها التي سبق لـ(رينان) حصرها بـ(الخيمة والقبيلة) ومن ثم فإنه، وغيره من المستشرقين،

 نظامه السياسي المتأصل على استلاب الحرية"




$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { ra الآخر: المفارقة الضرورية، دلال البزري، ضمن كتاب صورة الآخر، صه . . . . }
\end{aligned}
$$

ولو بكلمة واحدة أعيد معها شيئا من كرامتي التي هدرت وهي تتراقص على شفتي سكران" "ه في هذا المقطع







 ".. يخيفني أن أفيق ذات يوم في مدينة قد سكر جلّ سكانها إثر ليلة معربدة"

 اللذين يغذيهما الخوف بالاضافة إلى العدوانية الباطنية....ويصل هذا الرفض حتى تتعزز قدرته الدفاعية إلى إلى حد التمسـك الشـديد بالجماعـة وتراثها...وبــلك تــلـعـم التقاليـد وتقوى شوكة دعوة العودة إلى الماضي العريـقت



 اللغة التي تتراءى كتابتها لي مثل أفاعٍ ملتوية ومربوطة بعضها بـعضض. اللغة التي تبـدأ يمينـا وتنتهي يسـارا....أتعلم بـأني ضـحكت متعجبـة يـوم اكتشـفت أنهـا تكتـب مـن اليمـين إلـى اليسـار! كانـت معرفـة ذلـك نكتـة سـخيفة





"9 تحت سماء كوبنهاغن، ص • 1 1 .




 .101-10.191947
^^

واكتسابه في سياق اجتماعي بصورة كلية....والإثنية تحتل مكانة مركزية في تكوين الهوية الفردية والجماعية، كما



 الجماعة خالصة في شعائريتها من هنا نفهم قول البطلة"عندما أسمع كلمة مسيحي مثلا اتخيل كاثوليكيا متدينا من جنوب أوربا...فكيف اذا يكون المرء عراقيا ومسيحيا في الوقت ذاته!?! ' • ' إذ الصورة التي رسمتها الأقلية المهاجرة عن نفسها هي صورة لا تعكس تنوع الوطن الأم بقدر مـا تعكس أحادية المهـاجر، وفي الغالب كان معظم من أُجبر على الهجرة ينتمي إلى مكون اجتماعي محدد في الوطن الأم.

[^0]
## גاته

ما من شـك أن النظر في الرواية أكد أن إشكالية الهوية، التي بدأت تعصف بالعالم أجمع برغم سيادة النزعة

 على مجال لم يسبق لها أن وقفت عنده برغم أن الكثير من الروائيين العراقيين عاشوا الغربة، وماتوا في المنـافي
 عالمها، إذ نصدم بأنها كتبت بالدنمركية، وإن الراوي المشارك في القص (الحبيب) ما هو إلا المترجم، هكذا
 دنمركية، وإذا كان الدم السـاري في العروق هو الذي يشكلّ علامتنا المـائزة فهي غريبـة في وطن اللغـة. هـذا

 (الماسنجر) صورة باهتة، ولحظة وعي رافد بوجودها هي ذاتها لحظة فقدانها. ما من قصـة حب بل ثمـ المة صراع





 جماعية محكومـة بطقوسيتها الخاصـة، لغتها الخاصـة، موروثاتهـا الشـبية الخاصـة.... بالتحلّق حول هـذه نصـنع امتيازنا، بمواجهة امتيازات الآخرين. ومن يترك فضاءه لن يجد سوى الإقصاء من الفضاءات الاخرى.

## الهساتر والمرايعي



r. أزمة الهويات (تفسير تحول) كلود دوبار، الدكتبة الشرقية، بيروت، ط1، . . . . . . .

غ. انتـاج المجتمـع، آلان تـورين، ترجمـة اليـاس بـديوي، ، وزارة الثقافـة والارشـاد القومي، سـوريا، طا، $.19 \vee 7$


V V. التخلف الاجتماعي (مـدخل إلى سيكولوجية الإنسـان المقهور) د. مصطفى حجـازي، معهـد الإنماء
العربي، بيروت، ط1، 9V7 ا.
 (د. ت).
9. ثريا النص مدخل لدراسة العنوان القصصي، محمود عبد الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، سلسلة الموسوعة الصغيرة (
(.) .
منشورات الاختلاف، المغرب، طץ، r . . . .
ll
الوطني للبحث والتطوير، ط1، r . . . . .

Y Y ا. الـذاكرة والهوية، جويل كاندو، ترجمة وجيـه أسعد، الهيئة العامـة السورية للكتاب، دمشق،

$$
\text { b، r... } 9 .
$$




$$
\text { بيروت، ط1، } 999 \text { 1. }
$$


منشورات الاختلاف، ط1، ^ . . . .

علم الاجتماع، انتوني جيـدنز، ترجمة فايز الصايغ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، .17

العنـوان وسـيميوطيقا الاتصـال الأدبي، دـ محمـد فكـري الجـزار، الهيئـة المصـرية العامـة للكتاب، سلسلة داسات أدبية، ط1، 199 19.


 .1991

معجـم مصطلحات هيجل، ميخائيل أنوود، ترجمـة إمام عبـد الفتـاح إمـام، المجلس الأعلى


موسوعة علم الاجتمـاع، جوردن مارشال، ترجمة مجموعة من المترجمين، مراجـة الاجعة وتقديم محمد الجوهري، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، ط1، Y. . . . Y.
موسوعة لالانـد الفلسفية، أندريـه لالاند، ترجمـة خليـل أحمـد خليـل، منشـورات عويـدات، .1997، 16
 ديفيد وورد، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، ط1، 999 1. 9 (.


[^0]:    "99 علم الاجتماع، جيدنز، ص ص با ب.
    
    

