

حكوهة إقليم كوردستان - العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلهي جامعة السليمانية فاكلتي العلوم الإنسانية سكول اللغات تسم اللغة العربية

# الخبر في آثار (ابن الجوزي) (ت 597هـ) <br> - دراسهة سـردية - 

أطروحة تقدم بها<br>تيشكوَ عثشمان عارف

إلى هجلس سكول اللغات، بجاهعة السليمانية، وهي جزء هن هتطالبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في الأدب العربي

> أ. با ذ. ظاهر لطراف كـف كريهم
ä

## مقدمة

الحمد للّ رب العالمين والصلاة والسالام على خير المرسلين محمد الأمين (صلى اللّا عليه وسلم) وعلى آله وأصحابه الطاهرين إلى يوم الدين... أما بعد:

فإنّّ الأدب العربي فيه كنوز مُ متتد إليها أيدي الباحثين حتى اليوم، ومن ذلك التراث الأدبي الأصيل الذي تذخر به المكتبات ولاسيما قسم المخطوطات وهذه بأمس الحاجة إلى التقليب والتنقيب في زواياها المتعددة، برؤى غختلفة، وقراءات جديدة.
وحين رغب الباحث في اختيار موضوع لأطروحته لم يطل البحث، لأنّه بعد اطاعهه على كتاب (الخبر في
 الموضوع، لذا آثرُ تطبيق المناهج السردية الحديثة على جنس سردي قديم وهو (الخّبر)، واختار الكتب الخبرية ل(ابن الجوزي) أنموذجاً، وكانت الحوافز الدافعة له على دراسة أدب (ابن الجمزي) ما يأتي: أولاً: منزلته الرفيعة بين علماء عصره وفقهائه ووعاظه.
ثانياً: شغف الباحث بقراءة الكتب التراثية القديمة ودراستها على وفق المناهج الحديثة، وهذا ما قام به
أثناء دراسة الماجستير حيث اختار (شعر صفي الدين الحلّي -دراسة أسلوبية-) في العصور المتأخرة. ثالثاً: رأى من واجبه أن يدرس هذه الآثار الخبرية المتمثلة في اختياره لـأنشار أخبار النساء، وأخبار الحمقى والمغنّلين، وأخبار الأذكياء، وأخبار الظراف والمتماجنين) دراسة سردية، والسبب من وراء ذلك نوعية هذه الدراسة، لأنّه وبعد قراءته لمذه الآثار ومعاينتها اتضح له اشتمالما على الأساليب السردية ومكوناتاها ووسائلها. رابعاً: حاول الباحث تطبيق منهج نقدي أدبي حديث -شاع في أوساط الباحثين والنقاد لدراسة النصوص السردية الحديثة- على جنس سردي قدبم متمثل فِ ذات (الخبر) رغبة منه في بْعْ جزٍٍ من التراث
وقفت الدراسة على ضربين من المصادر :

الأول: ما يخصّ نص الرسالة وهو الآثار الخبرية ل(ابن الجوزي) (أخبار النساء، وأخبار الحمقى والمغفلين، وأخبار الأذكياء، وأخبار الظراف والمتماجنين) هذا فضالً عن مؤلفاته الأخرى ك(صيد الخاطر، وكتاب القصاص والمذكّرين، ولنتة الكبد في نصيحة الولد، ...وغيرها).
الثنان: ما يخصّ مصادر منهج الاطروحة وهي الكتب المتزجمة إلى اللغة العربية والدراسات التي نشرت من قبل الباحثين والنقاد العرب، أمّا بالنسبة للكتب المتزجمة فقد استعان الباحث بكتاب خطاب الحكاية (جيرار

جينيت)، والمصطلح السردي (بجرالد برنس)، و مغاهيم سردية (تزفيتان تودوروف)، ومن الدراسات والكتب

 مرجعياتًا وانتقاء ما استلزمه في الدراسة الحالية.
وبسب متتضيات الدراسات السردية كانت هيكلية الدراسة قائمةً على مقولاتا، فجاء البحت فيُ تهيد وثاذثة فصول وفُدّم ما با بدخلٍ نظري.
حاول الباحث في التههيد أن يذكر جزءاً يسيراً من السيرة الذاتية لـ (ابن البوزي) وبيان معاني الخبر ودلالاته
 ومقاصهه وخصائصه، ثُ ينتقل بعد ذلك إلم توضيح العالاقة التي بَّمع الينر بالسرد والسردية.



المبحث الثاني: أساليب السرد: اهتمّ الباحث بيان الأسلوبين المتعيع نِّ السرد وهما (السرد الموضوعي، والسرد الناذي).






 منها.

المبحـث الثالث: الزمـان: قام بتقسيم الزمن على (الزمن الذذاتي أو النفسي، والزمن الموضوعي أو الطبيعي)، وانتقل إلى ذكر (التقنيات الزمنية) التي استخدمت في هذه الأخبار وهي:
أولاً: الترتيب السردي. ثانياً: الحركة السردية أو المدّة أو الديومة. ثـلثاً: التواتر أو التكرار . التألميخي). ووختم البحث باستتاجات تمّ فيها الإشارة إلى أهم ما وقفت عليه الدراسة من نتائج، وأُردفت الخانتة بسرحِ تفصيلي لمصادر البحث ومراجعه ووورياته العربية منها والأجنبية، وبغية التعريف بضضمون الأطروحة ومنهجها

بلغات حية أخرى جرى في هاية الأطروحة تسطيرٌ موجزٍ عن الأطروحة باللغة الكوردية واللغة الإنكليزية. أمّا من ناحية منهج الدراسة وهيكليتها فقد اعتمدت هذه الدراسة على منهجية الدرس البنيوي الشكالا مسباراً يكشف عن القيمة البنائية والهيكيلة للآتار الخبرية، من خحلال فحص المكونات السردية التي نشأت منها تلك الأخبار، ومعرفة أساليبها، والوسائل المستعملة فيها، والعناصر المكونة لما، واعتمد الباحث على (السردية اللسانية) في دراسة هذه الأخبار، للوصول إلى فهم قريب من الدقّة عن الخبر بوصفه نوعاً من أنواع السرد العربي، وعلى الرّغم من عحاولاته ابلحادة للإحاطة بحلّ الجحوانب والنواحي المتعارف عليها في دراسة النصوص الخبرية، ولكنّه لم يصل إلاّ إلى نتائج قل يعلّها خصصصة بالآثار الخبرية التي حاول دراستها، ولم يستطع تعميمها على كافة

الأخبار .
ولم تخل هذه الدراسة من مشكالات عانن الباحث منها بحسّدت بعض منها في النقاط الآتية: 1 - كثرة هذه الأخبار دفعت الباحث أمام صعوبة دراسة كلّ هذه النصوص، لذا آثر اختيار نماذج منها على

سبيل التمثيل.
2-عناء الحصول على المصادر والمراجع القديمة والحديثة.
3-اختالاف وجهات النظر في ترجمة المصطلحات سواء في السردية أم في غيرها من الدراسات الأدبية. وأخيراً أتقدم بعظيم الشكر إلى المشرف على هذه الاطروحة، أستاذي الدكتور : (ظاهر لطيف كريم) الذي رعى هذا البحث منذ أن كان فكرة، حتى أصبح حقيقة ماثلة للأعين، وعلى كلّ التوجيهات التي قدمها إلي، وعلى المعرفة التي أملي بها، حيث كان لي خير هاد ين هذه الرحلة العلمية، فأقدم له هذا العمل المتواضع عربون احترام وتقدير، وأدعو الله أن يجعله ذخراً للعلم دوماً ووافر الصحة وأن يبزيه خير ابلجاء. لقد حاولت من خلال هذه الاطروحة، تقديم جههد متواضع يضاف إلى ما سبقه من جهود في نشر التراث الإسالامي ودراسته، فإن كنت قل وفقت فيما صبوت إليه، فبتوفيق من الله عزّ وجل أولاً وبساعدة من أستاذي المشرف ثانياً، وإن كان السعي قد قصر بي دون تحقيق الغاية، فحسبي أنني حاولت مخلصاً، وبذلت في سبيل ذلك غاية جهلدي، وما أوتيت من العلم إلا قليالً، ولا بدّ من أن يشوبها النقص شأهنا شأن أي صنيع بشري آخر، لا أستثني منه نفسي.
والله أسأل أن يبعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکريع، وأن ينفع به، وأن يوفقنا إنّه سميع بجيب. الباحث



السيرة الذاتية ل(ابن الجوزي) (510هـ - 597هـ)



القاسم بن حمد بن أبي بكر الصديق، القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي.



في درب حبيب من غر المعلّى في المانب الشرقي من بغداد. (4)




 :"فإنيّ أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ابن ست سنين وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلاً وافراً في



 في قوله : "فما أذكر أنيّ لعبت في الطريق مع الصبيان قط ولا ضحكت ضحكاً خارجاً"(10)، ويستمر في رواية مشاهد
(1) ينظر: تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، 4/ 92، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، 4/ 329، والذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب، 1/ 399-400، ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، 3/ 140، والبداية والنهاية، ابن كثير، 28/13.
(2) ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، 3/ 132.
 (4) ينظر: مرآة الزمان، أبو المظفر، 8/ 481، وسير أعلام النبلاء، 261/ 366

$$
\text { (5) صيد الخاطر، } 204 .
$$

(6) (6) المصدر نفسه، 405
(7) ينظر: تذكرة الحفاظ، 4/ 92.
(7) (8) لنتة الكبد في نصيحة الولد، 29.

(10) لفتة الكبد في نصيحة الولد، 29-30.

من حياته فِي صغره، فيقول : "ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر وأنا فِّ زمن الصغر آخذ جزءاً وأعقد حُجزة من الناس إلى جانب الرّقة فأتشاغل بالعلم"(1)
وقال سبطه ابن المظفر :"كان جدّي زاهداً في الدنيا متقللاً منها وما مازح أحد قط ولا لعب مع صبي ولا أكل من جهة لا يتيقن حلّها وما زال على ذلك الأسلوب إلى أن توفاه الله تعالى"(2)، وقد أكد هذا الكالام ابن كثير بقوله :"وكان وهو صبي ديناً بحموعاً على نفسه لا يخالط أحداً ولا يأكل مافيه شبهة، ولا يخرج من بيته إلاّ للجمعة، وكان لا يلعب مع الصبيان"(3) . كانت بحالسه العلمية وخطبه في المساجد مكتظة بالناس بدعاً بأرباب الدولة وذوي السلطة (الخلفاء والوزراء والأمراء والولاة) والعلماء والفقهاء وانتهاءً بالفرد البسيط في المتمع. وقد ذكر أنه أحب الوعظ ولهج به، وهو صبي، (4) فقد وعظ الناس بشكل رسمي عندما توفي ابن الزاغوني في سنة (527هـ) فطلب ابن الجوزي حلقته، فردوا طلبه لصغر سنه، ولكنه لم ييأس بل ذهب إلى زيارة الوزير وأورد له فصلاً من المواعظ، فأذن له في الملوس في جامع (5). المنصور، وهكذا بدأ وعظه في المساجد، أمّا في غيرها فقد وعظ وهو ابن عشر سنين إلى أن مات - مصنفاته: لقد كان لابن الجوزي باعٌ طويل في شتى أنواع العلوم والفنون، وكان شديد الصرح على أن يكون له تصانيف في كلّ هذه العلوم والفنون وقد بدأ هجذا العلم منذ صباه فيذكر لنا أنّه :"صنَّفَ سنة ثمان وعشرين ومَمسمائة، وقال : ولي من العمر سبع عشرة سنة"(6)، ولما سُئِلَ عن عدد تصانيفه قال بأنّه :"زيادة على ثلاثمائة وأربعين مصنفاً منها منها ما هو عشرون بحلداً وأقلّ"(7).

- وفاته: توفي ليلة الجمعة بين العشاءين الثالث عشر من رمضان، وله من العمر سبعة وثمانين سنة، والموافق (سبع وتسعين وخمسمائة) وغسله الشيخ ابن سكينة وقت السحر، وغلقت الأسواق، وجاء الخلق، وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي اتفاقاً، ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلوا عليه، ودفن في بغداد بباب حرب، عند أبيه. (8) وأوصى أن يكتب على قبره :
يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه
جاءك المذنب يرجو الـ صفح عن جرم يديه

(1) لفتة الكبد في نصيحة الولد، 30. (2) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، 4/ 330 (1)

(4) ينظر : سير أعلام النبلاء، 21/ 368، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، 4/ 331.
(5) ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة، 1/ 428-429، وتذكرة الحفاظ، 4/ 1 / 92.
(6) (6) الذيل على طبقات الحنابلة، 1/ 1 ( 428.

(8) ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة، 1/ 427، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، 4/ 381 31 (7)
(9) سير أعلام النبلاء، 21/ 380 (8)


## : (Al Khabar) الخبر -

لاريب في أنّ بناء مفهوم أي مصطلح من المصطلحات، ولاسيما في بحال الأدب واللغة، يستوجب الانطلاق من تحديد معناه اللغوي، لذلك فإننا نعرج على المعاجم لبيان معنى الخبر، ومن ثّمّ نتتل إلى معناه الاصطلاحي.
-الخبر لغةً :

وردت كلمة (الحبر) في المعاجم بمعان عدّة من أهِّها: "خبر : الخَبيرُ: من المماء اللهُ عزّ وجلّ العا لِّ بما كان وما

 سِيدَه: الخبَرَ النبأُ. والجحمع أَخبارُ، وأَخابيرُ جَمعُ الجَمعِ، ...
 والكذب لذاته. ج : أخبار . جج : أخابير"(2) والأَخْباري :"بفتح الألف وسكون الخناء المعجمة وفتح الباء فين آخرها الراء، هذه النسبة إلى الأخبار ويقال لمن يروي الحكايات والقصص والنوادر (الأَخْباري) ..." على الرغم من هذه المعلومات اللغوية، إلاّ أننّا لا ندرك تماماً حقيقة الخبر، لأهنا تبقى عاجزة وقاصرة عن بيان، وإدراك علاقته بالنقد والأدب، ما استوجب علينا، العودة إلى المصنفات الأدبية القديمة، والدراسات الحديثة لفهم دلالته الاصطلاحية.

## -الخبر اصطلاحاً:

تبوأ (فن الخبر) مكانة مرموقة وبارزة في النثر العربي القديم، لكونه "أقدم الأشكال السردية العربية، لأنّه نتاج شفوي تناقلنه الرواة واستمتع به الناس في بحالسهم الخاصة"(4)، وقد ورد إلى جوار ألفاظ أخرى من قبيل : (الحديث، والقصة، والحكاية، والطرفة، والنادرة)، وهي كلمات تستعمل أحياناً بعضها مكان بعض. وارتبطت لفظة الخبر بالحديث الذي يعني كما هو معروف "كاكٌُ ما نُسِبَ إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ"(5) ،يرجع إلى أنّ الخبر نشأ نشأة دينية، فكان الدافع من ظهوره هو الخوف على كلام الرسول من الوضع والتغيير، (6) وقد تركت هذه النشأة أثرها في بناء الخبر الأدبي أحياناً، إذ بخده قائما على السند والمتن، ولعلّ هذه ميزة أو خاصية مشتركة بين الحبر والحديث، غير أن الوظيفة المنوطة بالسند تختلف فيهما، لأنَّ وظيفة السند في الحديث
(1) لسان العرب، باب الخاء، 1090/2.
(2) المعجم الوسيط، باب الخاء، 215.
(3) الأنساب، أبو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت562هـ)، 94/1.
(4) الفن القصصي في النثر العربي حتى مطلع الخامس الهجري، د. ركان الصفدي، 178.
(5) المعجم الوسيط، باب الحاء، 160.
(6) ينظر : السردية العربية -بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي-، د.عبداله إبراهيم، 40 وما بعدها.

النبوي هي التحقيق؛ أي البرهنة على مصداقيته من أنّه قد صدر من الرسول فعلاك، أمّا في الخبر فالإسناد وسيلة للمشاكلة؛ أي إيهام المتلقي (القارئ أو السامع) أنَّ الخبر مككن الوقوع في المياة الواقعية إن كان مداره علار على الأحداث،

 بين الناس شفاهة يسمى الحديث.
ظلّت السمة الثنائية القائمة على (السند والمتن) عالقة بالخبر حتى بعد تطوره (المقصود به أي انتقاله من أخبار شفوية إلى أخبار مكتوبة ومبتدعة من قبل المؤلّفين غير معرويخ الموية)، وتشف عن أصولما الشفوية القائمة بين

 ناقالً له لا يردد إلاّ ما سمعه؛ بععنى أنّ هذه السلسلة من الأسماء التي تسبق المتن جعلت من الخبر شكالًاً سردياً بهول

 لأسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية أو لأنّ العادة جرت بجذه الطريقة وعلى هذا المنوال بين المؤلفين. وحسبما يرى (إبراهيم صحراوي) أنَّ الأخبار هي : أحداث الماضين وأفعالمم وأقوالمم، وما يطرأ من تغيرأ
 كن شاهدوا ذلك اللير أو سمعوه من الرواة. (3) أمّا الخبر عند (عمد مشبال): فهو "جنسٌ سرديٌ يتسِّم تارة بالمزل والفكاهة وتارة بالغرابة الطبيعية، وهو نصٌ
 الذي يقوم باختزال النص، فيصبح بجرّد حكاية تكون مكونات السرد -التي قد تُضر أو قد تغيب- فيها غنتزلة، بيم لا تسمح لأي من تلك المشكّلات (الزمن، والمكان، والشخصيات، والحدث) بالامتداد، لتشغل مساحة واسعة من

الوصف والتصوير .
وقد عرّنه (عبدالهُ أبو هيف) بأنّه :"فن قصصي يغلب عليه قولُ الحقيقة ويشير إلى سرد شيء من التأريخ، .. ، ويرى كثيرٌ من النقاد أنَّ الخبر كفن قصصي يشير إلى أكثر نزوعات التجديد القصصي كما تعرف اليوم، في الأقاصيص الانطباعية" (6)
(1) ينظر: معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون، 170.
(2) ينظر: المرجع نفسه، 170-171 (170
(3) ينظر: السرد العربي القديم (الأنواع والوظائف والبنيات)، 52. (4) الباغة والسرد جدل التصوير والحجاعج في أخبار الجاحظ، 9-10.

$$
\text { (5) ينظر: المصدر نفسه، } 11 .
$$

(6) مصطلحات تراثية للقصة العربية، مجلة التراث العربي، العدد (48)، 112



 والضبابية حول مامية الخر، لذا من الطيعي أن بخد بِضهم يعئُه تأريناً أو نوعاً من أنواع السيرة الذاتية أو فناً أديباً مستقلاً بحِّ ذاته.

## - الجنس الأدبى(Literary Genre) :

 (Genre)


فاليوان جنسّ، والإنسان نوع" (4)









 الرئيسية والريزة الأساس للرواية، وفيما بعد للكتب والموسوعات العرية الكبرى منذ فحر التدوين والتأليف"(8).
(1) الخبر في الأدب العربي، 82-84.
(2) (2) معجم السرديات، 130.
(3) (3) لسان العرب، باب الجيم، 700/8.
(4) الدعبم الوسيط، باب الجيه، 140.
(5) (5) معجم السرديات، 130.
(6) معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، 67.
(7) السرد العربي مفاهيم وتجليات، 153.
(8) السرد العربي القديم (الأنواع والوظائف والبنيات)، 53.

ونستنتج بعد هذا العرض، لأهم ما جاء في كتب المعاجم والمراجع النقدية من معلومات لغوية، ودلالات اصطلاحية عن الخبر، أنَّه نوعٌ أدبيٌ ؛ بمعنى إخراج المادة الأصلية من بحال (الأحداث والأحوال) إلى بحال اللغة منطوقة أو مكتوبة، فلا بدَّ من أن يقوم سارد أو أكثر بنقل تلك الأحداث من صورتّا المرّدة إلى صورة كاملامية (شفاهية أو كتابية)، بغرض إشراك الآخر أو الآخرين معه (المتلقي)، بشكل طبيعي أو هزلي وفكاهي أو غرائبي في بعض الأحيان، وغالباً ما تكون هذه الأحداث واقعية من داخل البتمع أو مستوحاة منه أو تاريخية أو تراثية أو دينية، محمولةً برسالة تثقيفية أو تنويرية وخلقية، وهذا النقل في سيرورة دائمة، لأنَّ الخبر يعاد أو يكرر عن طريق أخذ اللاحق من السابق، بغض النظر؛ عن وجود بعض التباينات في ماهية المادة المنقولة، وطريقة النقل التي ترجع إلى اختلاف السارد، وطريقة السرد، وكيفية ترتيب زمن السرد، ولغة السرد، وأخيراً ربّا بإمكاننا أن نعدّ الخبر وجهاً من وجوه الإعلام آنذاك، ولكنّه بعد تطورّ


- أنواع الخبر:

للخبر أنواع عديدة؛ وذلك حسب ما يعثله الكلام في علاقته بالتجربة الإنسانية، لأنّ التجربة الإنسانية تتمثل في العلاقات التي يينيها الإنسان مع العوا لم الميطة به من مسوس ومعقول، وكائنٍ ومكکن، فهو يتغاعل معها بمختلف حواسه الظاهرة والباطنة مستعملاً وسائط الإدراك المتاحة أمامه أو يمتلكها جميعاً، لذلك فإنَّ الكالام المنتج يأتي مثالاً لذذه الصورة أو تلك الاستجابة للتجربة، (1) ونستطيع تحديد أنواع الخبر بحسب علاقته بالتجربة، على هذا النحو: "1-1 الخبر = التجربة : عندما يكون الخبر يوازي التجربة نكون بصدد الأليف واليومي والواقعي الذي يساوي كلّ الناس في إدراكه وتثثله.
2-الخبر >> التجربة : وعندما يصبح ما يقدمه لنا الخبر يفوق أو يوازي التجربة نصبح أمام عوالم جديدة تتميز بغرابتها عمّا هو أليف وتنزاح عمّا هو متداول ويومي. إنّ هذا الانزياح يمعلنا في منطقة التماس بين ما هو واقعي وما هو تخييلي. 3-الخبر > التجربة : وعندما يتجاوز الخبر التجربة ويفوقها، يتمّ خلق عوالم جديدة تقوم على (التخيل)، وذلك

من خلال اختراع أشياء لا حقيقة لما بخروجها عن عوالم التجربة الواقعية العادية."(2) نلحظ أنّ كتب الأخبار التي نـن بصددها بحسب الأخبار الواردة فيها من النمط الأول أقرب، وقد يرجع ذلك إلى شخصية المؤلف، لأنّه كان واعظاً جاداً في عمله وعالماً بجتهداً وملتزماً، لذا لم بند لديه الرغبة في بناء عوالم خيالية بعيدة عن الواقع المعهود، أو قد تكون طبيعة الأخبار هي التي فرضت نفسها على المؤلف لأخذ هذا النوع من الأخبار، مع هذا نرى جملة من الأخبار الواردة عن الحيوان ما يشبه كالام الإنسان، أو على ألسنة الحيوان التي تقرب ذكاؤها من ذكاء الإنسان، في أخباره ولكنّها قليلة نسبة إلى الأخبار الواقعية التي كانت لها الأغلبية والخضور الأبرز في هذه الآثار . أو قد نستطيع تحديد أنواع الخبر بحسب المرجعيات التي استقى منها الكُتَّاب أخبارهم، كالآتي:

## 1-الأخبار الدينية: (أخبار الأنبياء، وأخبار الصالحين، وأخبار الأمم السالفة).

2-الأخبار التأريخية: (الأخبار السيرية "السيرة الذاتية"، وأخبار الحياة الاجتماعية واليار والسياسية والفكرية واليارية والأديية التي عاشتها الأمم السالفة غير المذكرة في القرآن والسنة، وأخبار الملوك والأمراء أو أصحاب الساريار السالطة). 3-الأخبار الواقعية: (أخبار العشاق والجواري والغلمان وبالس اللهو واللعب، وأخبار الفكاهة، والأخبار الواردة عن حياة عامة الناس (أي الناس العاديين) مثل: الزواج، والطلاق، والخيانة، والسجن، والنقر، والغنى، والتعفن، والزهد، واللصوص،....الخ).
4-الأخبار التراثية: (أخبار الأدباء، والأخبار على لسان اليوانات، والأساطير، والأخبار الخيالية أو الثُرافية

 فيها الأنواع المذكورة جميعاً من دون المساس بالنواحي الجمالية والفنية، التي كانت دثاراً تتدثّر به آثاره، وثوباً يتزيَّن فيه
 خطيباً بالفطرة ألمهه كتابة آثاره الخبرية، موقناً أهيّة حسن اختياره للنماذج التي ناسبت -قريباً أو بعيداً- المقاصد التي أراد إيصالما للمتلقي.

- مقاصد الأخبار:

تتضمّن هذه النصوص الخبرية التي غن بصدد دراستها -لكوها رسالة مرسلة من قبل مرسل إلى مرسل إليه أو
مسروداً مرساً من سارد إلى مسرود لهـ بكموعة من المقاصد والغايات التي أراد السارد إيصالما إلى المتلقي، كالآتي:
 ץ-خبر لخلق الانفعال لدى المتلقي بقصد التدبّر وبناء الأخلاق في البتمع، كما فيا في المواعظ الغكية. وهذان النوعان أخبار جدّ.
r- ب-خبر لخلق الانفعال بقصد متعة المزل، كما في الملح والنوادر والطُّرف وأخبار الحمقى والمغفلين، وهي للمتعة. ६-خبر لخلق اللذّة الروحيّة، مثل: أخبار العشاق والجواري والغلمان والمتماجنين وهدفـها اللنّة.ة وهذان النوعان الأخيران

أخبار هزل وفكاهة.

- خصصائص الخبر:

1-تتميز هذه الأخبار بوحدة الموضوع وقلَّة الشخصيات التي تؤدي أدواراً ختلفة في الخبر، ويربع ذلك الكا إلى عناية الأخباريين بحدثٍ أو حدثين في رؤية شولية تتوحد فيها الأحداث أو الأفعال مع الشخصيات لتشكيل الخبر.
(1) ينظر : البلاغة والسرد، 48-60، والمكونات السردية للخبر الفكاهي-دراسة في أخبار الحمقى والدغغّلين لابن الجوزي-، د.عبدالله محمد عيسى الغزالي، مجلة التراث العربي، العدد (90)، 192-193 الهِيا 193.

2-لديها القدرة على احتواء الأجناس أو الأنواع السردية الأخرى، فقد احتوى الخبر على بعضها مثل: (الأمثال،
 النبوية.
3-قدرة هذا النوع السردي على تناول الموضوعات المتعددة، والمتناقضة، كابلد والمزل في آنٍ واحد، وهذا ما يُيّن مدى
ليونته ومرونته نسبةً إلى الأنواع السردية الأخرى.



ضروري لإيقاع الأثتر الفعّال في المتلقي (السامع أو القارئ). (1)
 تجويد العبارة والإسراف في التفنّن، ولاسيما في الأخبار المتأخِّرة، مع تقدم الزمن وتباعد الرواة بعضهم عن بعض من الناحية الزمنية، وما شهد من تطور في أساليب الرواية والكتابة؛ (2) أي أنّ الرواة يتحررون أحياناً من القيود المفروضة

 السارد والمسرود (النص السردي)، أو لعدم قدرته على تحديد السياق الضيّق الذي ورد الحديث أو الخبر فيه. (3)

## - علاقة الخبر بالسرد والسردية: <br> 1-السرد (Narrative)

السرد في أبسط تعريفاته هو: "الحديث أو الإخبار ك(منتج وعملية وهدف وفعل وبنية وعملية بنائية) لواحد أو أكثر من واقعة حقيقية أو خيالية من قبل واحد أو اثنين أو أكثر من الساردين وذلك لواحد أو اثثين أو أكثر من المسرود هم")
نستشفُ من هذا التعريف أنَّ بجرّد تصوير سارد يخبر الأحداث والوقائع لمسرود له، يؤكد حقيقة أنَّ الخبر ليس
 تفيد في بمملها "نقل الحديث وإخبار الآخرين به واستظهاره وتبينه وتوضيحه وما إلى ذلك ويخرج به من احتكار شخص
(1) ينظر: معجم السرديات، 171.
(2) ينظر: المرجع نفسه، 172.
(3) ينظر: موسوعة السرد العربي، 39 الئرئ
(4) المصطلح السردي، جيرالد برنس، تر: عابد خزيندار، 145.
(5) ينظر: المصدر نفسه، 147.

واحد أو جهة ما، لما يبعل الآخرين شركاء فيه"(1)؛ أي "العمل التواصلي الذي به وفيه ينقل المرسَل رسالة ذات مضمون قصصي إلى مرسل إليه" (2)
أمّا بالنسبة لمكونات السرد فهي المكونات نفسها التي تكوّن الأخبار؛ وهي ( السارد (الراوي، المِنتج)، والمسرود (المروي، الانتاج)، والمسرود له (المروي له، المستهلك)، كما هي في النصوص السردية (القصة القصيرة، والقصة، والرواية، ...الخ)؛ أي ثابتة كذلك في الأخبار، ويرتكز السارد في الخبر بشكل عام على "تقديم الحدث بحرداً من تأثيراته في الشخصية أو ارتباطه بالزمن والمكان"(3). إذ يقول (محمد القاضي) :"وعلى غرار الأجناس القديمة والشعبية، وجدنا الأخبار الأدبية تنزع إلى تقديم الوظائف على الشخصيات، فما يقال أهم من القائل، وما يمدث أهم أهم من الفاعل (...) وبما أن الأخبار مدارها على التقاط الحدث الفذ والقول الطريف فقد رأيناها تنزع إلى تغليب المشهد والقصّ الإفرادي ومراعاة الترتيب الذي سلكته الأحداث في مستوى البنية"(4) 2-الســـردية (Narratology): هــي المصــطلح الــذي اشـــتقّه (تزفتيــان تــودروف) في عـــام 1969م، لكن الباحث الذي استقام على جهوده السردية هو الروسي بروب (1895-1970) الذي ركز على دراسة الأشكال
 ضـمن نظريـة متكاملة فهو (جـيرار جينيت) عـام 1972م، في كتابـ (خطـاب السرد أو خطـاب الحكايـة)، (5) واعتُرف بالسردية "بوصفها مبحثاً متخصّصاً في دراسة المظاهر السردية للنصوص بأنواعها كافة"(6)، وقد تُرجم هذا المصطلح من اللغة الإنجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية بعد منتصف السبعينيات إلى (السردية، علم السرد، السرديات، السرد، الحكاية، (7) ${ }^{(7)}$ (...

وقد عُرِّف السردية بسسب اختلاف زاوية النظر إليها بطرق عدّة، كالآتي: هو "علم يتناول قوانين الأدب القصصي" (8)، أو هو "علم يقوم بدراسة طبيعة وشكل ووظيفة السرد (بصرف النظر عن الوسيط أو الميديا المعروضة)، كما يحاول أن يحدد القدرة السردية؛ وبصفة خاصة فإنَّه يقوم بتحديد السمة المشتركة بين كل أشكال السرد (على مستوى القصة والتسريد والعلاقة بينهما)، وكذلك ما يجعلهم غختلفين عن بعضهم البعض، ويشرح السبب في القدرة على إنتاجهم وفهمهم"(9) ، وتُعنى السردية "باستنباط القواعد الداخلية للأجناس
(1) السرد العربي القديم (الأنواع والوظائف والبنيات)، 34. (2) (3) معجم السرديات، 246.
(3) الباغة والسرد جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، 11
(4) (5) الخبر في الأدب العربي -دراسة في السردية العربية-، 406.
(5) ينظر : موسوعة السرد العربي، د.عبداله إبراهيم، 8.
(6) (6) المصدر نفسه، 8 (7)
(7) ينظر: المصطلح السردي، 157، ومعجم مصطلحات نقد الرواية، 107. (8) معجم السرديات، 249.
(9) المصطلح السردي، 157، وينظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، د.سعيد علوش، 111.

الأددية، واستخراج النُظم التي تحكمها وتوجّه أبنيتها، وتحدد خصائصها ومماتَا، ووُصِفَتْ بأنها نظامٌ نظريٌ، غُذِّي، وخصِّب، بالبحث التحربي"(1)
تظهر لنا بوادر العلاقة بين الخبر والدراسة السردية، لأنّ الخبر بوصغه نوعاً سردياً باجاجة كأي نص سردي آخر إلى دراسة مكوناته السردية وتليلها وتأويلها، لفهم مكامنه وخباياه وبيان خصائصه التي تيزيز عن بقية الأنواع من جهة، وأيضاً لفهم الأصول التي تُقرْبّب من بقية الأنواع السردية من جهة أخرى.

# الفصل الأول 

## مكونات السرد وأساليبه

## المبحث الأول: هكونات السرد

## المبثث الثاني: أساليب السرد

## مدخل

إنّ السرد هو الفعل الذي يقوم بأدائه السارد لإنتاج قصةٍ ما، وهو فعل حقيقي أو خيالي ثرته الخطاب. ويشمل السرد على سبيل التوسّع، بجمل الظروف المكانية والزمنية التي تيط به سواءً أكانت واقعية أم خيالية، لذا يُعدُّ السرد عملية إنتاجية يعنّل فيها السارد دور المنتج، والمسرود له دور المستهلك، والخطاب دور السلعة المنتجة من قبل السارد. يتضمّن السرد ثلاثة مكونات أساسية هي: السارد والمسرود والمسرود له، والسردية بوصفها "العلم الذي يُعنى بمظاهر الخطاب السردي، أُسلوباً وبناءً ودلالة"(2)، تبحث في تلك المكونات للخطاب السردي، وهذه المكونات ضرورية لوجود كلّ عمل سردي، بل أنّ النص السردي لا ينشأ إلاّ بتفاعل هنه المكونات مع بعضها، فضالاً عن أنّ كلّ المّ عنصر منها يستلزم وجود الآخر، ولا يكتمل دوره إلاّ بالتواصل والتفاعل مع غيرها لانصا
السارد ووظائفه : ربّا كان على السارد القيام بوظائف عدّة، بحسب ما اتفق مع الأخبار الواردة في هذه الآثار ودور السارد فيها، وعلى وفق ما قام بتحديدها كلّ من (سمير المرزوقي وجميل شاكر) في كتابهما المسمى بـ(مدخل إلى نظرية القصة تحلياً وتطبيقاً)، حيث قاما بالإشارة إلى ثماين وظائف للسارد وقد وجدنا أمثلة تطبيقية عنها. (3) المسرود وأنواع الخطاب في الخبر : فقد ميّز (جيرار جينيت) بين ثلاث مراحل تنقل بالتدريج من كلام السارد إلى كالام الشخصية، ومن ثّمّ من السرد إلى الحكاية، وهي أنواع الخطاب المسرود في الخبر: (الخطاب المُسرَّدّد، والخطاب المحوَّل، والخطاب المنقول). (4) المسرود له ووظائفه : إنّ أهم الوظائف التي ينهض بها المسرود له أو يُمارسها في البنية السردية يحددها (جيرالد برنس)، كالآتي : وظيفة الوساطة، وظيفة التشخيص، ووظيفة تأكيد موضوع السرد، (5) وحاولنا أن نثثل لكل منها بأمثلة مستخرجة من الآثار المدروسة. يعتمد السارد على أسلوبين سرديين معروفين في بنائه للنص السردي، وهما: (السرد الذاتي والسرد الموضوعي)، حيث يمثّال رؤية السارد الداخلية والخارجية، التي تحدد موقف السارد أو رؤيته أو وجهة نظره ابتحاه العا لم الميط به بكل ما فيه من أحداث وعلاقات، وهو موقف ثقايف. (1)
(1) ينظر : مُعجم مصطلحات نقد الرواية، 105، وينظر : الأدب وفنونه، د.عزَّالدين إسماعيل، 187.
(2) السردية العربية، 9.

(4) ينظر: خطاب الحكاية، 185، و بلاغة الخطاب وعلم النص، د.صلاح فضل، 282، ونظرية السرد من وجهة نظر إلى التبئير،

(5) ينظر: مقدمة لدراسة المروي عليه, جيرالد برنس, تر: على عفيفي، الفصول، مج (12)، عدد (2)، 86-88.

من الأسس العامة التي اجتمع عليها الدارسون في بحال الدراسات السردية أنّ السرد يتكون أو يتضمّن ثلاثة مكونات أساسية هي: السارد، والمسرود، والمسرود له، أو الراوي، والمروي، والمروي له، أمّا الرابط الضام لمذه المكونات فهو عملية القصّ أو السرد التي تفترض وجود السارد وكيفية رؤيته للأحداث والشخصيات التي تقوم بها، (2) لأنَّ الحكي أو السرد هو "بالضرورة قصة محكية يَتْرِضُ وجود شخصٍ يَكَي، وشخصٍ يُحكى له، أي وجود تواصل بين طرف أول،
 نستخلِصُ مما سبق أنّ السرد بأنواعه (الحبر، القصة، الرواية ...إلخ) بوصفها محكياً أو مسروداً يمر عبر القناة
السارد

## 1- السارد: Narrator

- السارد هو ذلك الشخص الذي يسرد الـكاية أو يخبر عنها، سواء أكانت حقيقية أم متخيِّلة، وليس شرطاً أن يكون اسماً متعيناً، فقد يتوارى أو يختفي متقنِّاً بصوتٍ أو بضميرٍ ما، يصوغ بوساطته المسرود، وتتجه عناية الباحثين

في بمال الدراسات السردية إلى هذا المكوّن، بوصفه منتجاً للمسرود، بما فيه من أحداث ووقائع. ${ }^{\text {(4) }}$ -إنّ السارد هو "الشخص (*) الذي يقوم بالسرد، والذي يكون شاخصاً في السرد، وهناك على الأقل سارد واحد لكل سرد ماثل في مستوى الـكي نفسه، مع المسرود له الذي يتلقى كلامه، وين سرد ما قد يكون هناك عدّة ساردين يتحدثون لعدة مسرودين هم أو لمسرود واحد بذاته"(5).
(1) ينظر: الشعرية، تزفيطان طودوروف، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، 51، والمصطلح السردي، 245، وتقنيات السرد في النظرية والنطبيق، آمنة يوسف، 34، شعرية الخطاب السردي، محمد عزّام، 91، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد

الحميداني، 47-48.
(2) ينظر : أطيف الوجه الواحد -دراسات نقدية في النظرية والتطبيق- ، د.نعيم اليافي، 218. (3) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 45. (4) ينظر : السردية العربية، 11، ومعجم السرديات، 195 (*) الصحيح الشخصية: لأنّها كائنٌ من ورق -حسب بارث-، وعنصرٌ فني يقع داخل بنية النص الروائي، أمّا (الشخص) فهو الإنسان،
 السرد في النظرية والتطبيق، 34. (5) المصطلح السردي، 158.
(*) المؤلِّف الضمني: هو "الشخصية الأخرى للمؤلف, القناع, أو الشخصية المعاد إنشاؤها من النص, الصورة الضمنية أو المضمرة للمؤلف ما في النص التي تعببر قائمة خلف المشاهد ومسئولة عن تحقيقها ومسئولة كذلك عن القيم و الأعراف التي تلتزم بها" (المصطلح السردي, 110).

يجب أن نيّيز بين السارد والمؤلف الضمني أو المضمر""، ف"الأخير لا يروي وقائع أو مواقف، ولكنّه يعتبر مسؤولاً






 حقيقي لا وهي، لأنّ الحوادث التي يرويها هي حقيقية وواقعية (5)

 إنٍّ المؤلِّف يصبح أو يتحوّل من مؤلّف إلى سارد لسرد هذه الأنحبار .

على وفق ما يأتي: أولاً: المؤلِّف الكاتب:

 الحقيقة هو أسلوب صياغة، أو بنية من بنيات النص، شأنه شأن الشخصية والزمان والمكان، وهو أسلوب تقديم المادة

القصصية" (7)
والمؤلِّف الكاتب هو جامع هذه الأخبار المتمثل بالذات في (ابن الجوزي) الذي حاول استقصاء ما أمكنه من أخبارٍ متوافقة ومنسجمة مع عناوين كتبه ومضامين أبواهِا، من غتلف المصارد ولمار ولمراجع المتوفرة لديه وسماعاً من غيره، وقد
(1) المصدر نفسه، 159.
(2) (2) معجم مصطلحات ندلد الرواية، 95.
(3) ينظر: تنتيات السرد في النظرية والتطيق، 29. (4) نظرية السرد من وجهة نظر إلى التئير، 102.
(5) ينظ: : معجم مصطلحات نقد الرواية، 95.
(6) (6) البنية السردية في كتاب الأغاني، رسالة تقدمت بها: ميادة عبدالأمير كريم العامري، 41.
(7) بناء الرواية، د.سيزا أحمد قاسم، 131.

قام المؤلّن بوضع مقدمات لكتبه، إلاّ فٌ كتابه (أنبار النساء) الذي م يمتطع أن يضع له مقدمة؛ لأنة توه قبل أن يُكِكِل كتابته.






 أحدها: معرفة أقدارهم بذكر أحوالهم.

ومخالطنه هنيد ذا اللُّب، فسسماع أخباره تتوم مقام رؤبته كما قال الرضي(م):


يقول لإبراهيم لا شيء أطيب من الظر في عتول الرجال.

والثالث: تأديب المعجب برأيه إذا سمع أخبار من تعسر عليه لحاقه، واللها الموفقة "(2)
وأيضاً هُ كتابه (أنبار الحمقى والمغفلين)، يقول:

الشجعان تلقّم الشجاعة- آثرت أن أجمع أخبار الحمقى والمثغلين لثالثة أثشياء:

 وعامله فيه الرياضة، وأما إذا كانت الفغلة مجبولة في الطباع، فانتها لا تكاد تنبل التغير .
 الدؤوب في الجدّ، وترتاح إلى بعض المباح من اللهو، وقد قال رسول الله (صلى الشّه عليه وسلم) لحّظلة : ((ساعة

(1) البية السردية في كتاب الأغاني، 126.


$$
\text { (2) أخبار الأذكياء، } 5 .
$$

## "فَلَمَّا كانتِ النَّفسُ تَمَلُّ مِنَ الجِدِّ، لَم يَكُنْ بَأسٌ بإطلاقِهِا في مَزْحِ تَرتاحُ بِهِ."(2)

بند أنّ المؤلِّف قد بلأ إلى الاستعانة بأسلوبٍ علميٍٍ في تأليف هذه الكتب؛ وهو الاعتماد على وضع مقدمات يشرح فيها سبب اختياره لكتبٍ بهذه العناوين، وملى أهميّة تلك الأخبار في حياة الفرد خصوصاً والبتمع عموماً، ويف كيفية تقسيمها على أبواب، ووضع تسميات ملائِمة لكلّ بابٍ منها، ولا يدلّ هذا إلاّ على براعة المؤلِّف ومدى تحكُّنه ومعرفته بأسس التأليف والكتابة.
فضالً عن بيان مدى عنايته بالجانب الاجتماعي والنفسي والتأريخي، من تربية أفراد المتمع وتعليمهم وتنشئتهم بشكل سليم من الناحية النفسية والتربوية، وقد يعزى ذلك إلى كونه خطيباً أولاً ثم مؤلِّفاً ثانياً؛ بمعنى أنّ شخيّ شِيته كخطيب ترك أثرها في معظم كتاباته ولاسيما هذه الآثار الخبرية، أو قد نستطيع القول إنّ كونه خطيباً كان له الأثر الفعّال في تفكيره واختياراته وأعماله.
وقد لاحظنا أنّ من جماليات تأليفه أنّه استطاع أن يمّمع ما بين النقيضين : ابلحّّ في طرف والفكاهة والهزل في طرفٍ آخر، وصرّح بذلك في مقدماته المعروضة، وقد أشاد بأهميّة الطرفين كليهما في الحياة، إذ لم يفضِّل طرفاً على آخر، وكأنّ الحياة قائمةٌ عليهما أو على المتناقضات كلّها من (حياة وموت، فرح وحزن، كرب وفرج، طفل وشيخ، رجل ومرأة، ليل وغنار، ....إخ).
وغالباً ما وجدناه يُسَمِّي الأبواب ولا يضع لما مداخل، بل يترك الأمر للسارد كي يكون لسان حاله في تعريف القارئ بمحتوى الباب، من خلال سرده للأخبار المختلفة عن الموضوع نفسه بأساليب غختلفة، فقد يلجأ إلى الاستعانة بالضمائر أو الرؤية المختلفة بحسب العلاقة الموجودة بينه وبين المتن كما سنبيّن.

## الثاني: السارد الرئيس أو الثاني والثالث ... إلخ:

إنّ المؤلِّف استطاع أن يجمع هذه الأخبار من المصارد والمراجع، وعن طريق السماع ( كأن يقول المؤلِّف: سمعت
 يستعين - كما في معظم أخباره- بسارد آخر، يكون لسان المؤلِّف في سرد الخبر، سواء أكان اسماً مُعلناً كقوله: (أخبرنا بحاهد، قال ابن الكلبي، حدثنا مسلم بن صبيح الكوين، ... وهكذا) أو ضميراً في فعلٍ استُهلَّ به الخبر (بلغنا، سمعنا، ...إلخ) كما سبق وذكرنا أمثلة كثيرة في مبحث السرد وأساليبه. وقد يعتمد على أكثر من سارد لسرد الخبر كالسارد الثاني والثالث ... إلخ، كما في الخبر الذي رواه لنا الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الرجال الثلاثة الذين سُحِنوا أو حُجِسوا في كهٍِ سدّ حجارة بابه أو خرجه، إذ ينتقل السرد من السارد الرئيسي (نافعٌ مولى ابن عمر)، إلى السارد الثاني (الرسول) وهو بدوره قام بنقل السرد إلى السارد الثالث

وهُم (الرجال الثلاثة) ولكالٍٍ منهم خبر أو قصة يَسرده عن وقائع وأحداثٍ قد مرّ بها في حياته الشخصية، (1) أو قصة المرأة التي أكلتها الأفاعي، فقد انتقل السرد من السارد الرئيسي (خريدة بن أسماء) إلى الجارية التي كانت تصاحب المرأة

التي وقعت لما الحادثة. (2)
ومن أمثلة ذلك أيضاً خبره: "أخبرنا محمد بن أبي القاسم، أخبرنا أحمد بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، حدَّثنا عبيد الله بن محمد العيشي، حدّثنا وهيب، أخبرنا الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف أنّه قال: ((ما


نلحظ وجود سلسلة من الإخباريين الذين يتناقلون الخبر بعضهم من بعض عن طريق المشافهة. ويْ خبرٍ آخر، يقول:"وروي أبو الحسن بن هلال بن المحسن الصابي قال: حكى السلامي الشاعر قال: دخلتُ على عضد الدولة، فمدحته فأجزل عطيتي من الثياب والدنانير وبين يديه حسام خرواني فرآني ألحظهُ، فرمى به إليَّ وقال: خذه. .."
نلحظ أنّ السارد الرئيس أخذ خبره من السارد الثاني المشارك في الحدث والمتممنّّل في (السالمي الشاعر)، إذ يسرد للسارد الرئيسي ما مرّ به من أحداث وهو عند عضد الدولة. والمؤلِّف سواءً أكان مدوِّناً لتلك الأخبار نسخّاً الحمّا كما هو من كتب سابقة، أو سماعاً من رواة معاصرين له، إلاّ إنّه قام بصياغته من جديد بأسلوب خاصٍ به، لأنّ عمل أولئك الساردين ينتهي بمجرّد إيصال متن الأخبار إلى المؤلِّف، ولديه الحرّيةّ في صياغتها من جديد، ولكن عليه الالتزام بمضمون الأخبار، أي تحويل هذا المتن الحكائي إلى المبنى الحكائي.

اعتمد (ابن الجوزي) في هذه الآثار الخبرية على الأسلوب السهل الممتنع البعيد عن التعقيد، وقد قام بتصحيح الأخطاء وتلخيص بعضها، وكثيراً ما كان يُنهي الخبر عند وصوله إلى المُنى والهدف المطلوب، ولا يكمله إلا إذا كان المعنى - باجة إلى إتمامه، كما في خبر ((قصة أبي الإصبع العدواني مع بناته)) (5) وخلاصة القول: إنّ هذه الآثار الأخبارية قد قدّمت لنا نوعين من الساردين، الأول السارد المتأخر رتبة؛ والمتمثِّل في (ابن الجوزي) مؤلِّف هذه الكتب، وقد وقع على عاتقه جمع هذه الأخبار كلّها ووضعها في كتب مصنّفة إياها في أبوابٍ ختلفة بحسب مضموها، وصياغة أغلبية هذه الأخبار بطريقته وأسلوبه الخاص، والثاني السارد المتقدّم رتبةً؛ والمتمشِّل في الساردين الذين قاموا بإيصال المادة المكية إليه. -وظائف السارد:
(1) ينظر: أخبار النساء، 48-49.
(2) ينظر : المصدر نفسه، 144.
(3) أخبار الأذكياء، 11 (3)
(4) المصدر نفسه، 56.
(5) ينظر: أخبار النساء، 87-88.

إن المقصود بالوظيفة هنا "هذه المهام الملقاة على عاتق الراوي أو الغايات من السرد وليس الوظيفة بععناها الاصطلاحي"(1)، هناك جملة من الوظائف التي يؤديها السارد داخل النص السردي، وقد حددها (جيرار جينيت) بخمس وظائف؛ وهي: (الوظيفة السردية، وظيفة الإدارة، وظيفة التواصل، وظيفة البيّنة أو الشهادة، والوظيفة الآيديولوجية)، (2) وبما أنّ النص السردي مرسلة لغوية، فقد استفاد من الوظائف الست التي قام (ياكبسون) بتميزها للمرسلة اللغوية، إذ يرتبط كلّ منها بعامل من عوامل التواصل بصورة وثيقة وحسب المخطط الآيت (3): سياق (مرجعية)

مُرسِل (انفعالية) ......................... مُرسَل إليه (افهامية) اتصال (انتباهية)

سنن (ميتالسانية - لغوية شارحة)

ومن أبرز وظائف السارد الموجودة في الآثار الخبرية لابن الجوزي، الآتي(4):

$$
1 \text { - الوظيفة السردية: }
$$

أولى المهام الموكّلة للسارد هي السرد فلا يستطيع أي سارد أن يميد عنها من دون أن يفقد في الوقت نفسه صفة
السارد، فهي وظيفة بديهية إذ إفّا أول أسباب ورود السارد سرده للحكاية أو الخبر،(5) وهي تعدّ أبرز وظيفة للسارد، وأشدها رسوخاً وعراقة، فحيثما وجد الحكي دلّ ذلك على وجود حاك يقوم بعملية توصيل الحكاية من مخاطِب يماول التأثير في مخاطَب عن طريق السرد، (6) بمعنى أنّ هذه الوظيفة هي العملية الإنتاجية للسارد الذي يكاول أن ينقل المادة الحكائية من متن حكائي إلى مبنى حكائي، أي إنّه بمجرّد إخباره بخبر ما يمقق هذه الوظيفة. ووظيفة الحكي هذه لا يقتصر دورها على إبراز موقع الراوي، و تمييزه عن موقع الشخصيات والأحداث، لأنّ السارد عندما يخبر عن حدثٍ أو منظرٍ من المناظر فإنّه لا ينقله كما هو بحذافيره، بل يقدِّم صورة له، لذا فلديه الحرية المطلقة في إجراء بعض التعديلات التي يجدها مناسبة على الحدث الني يصوّره، فيقوم بعملية اختيار وانتقاء، وهي التي تبرز شخصية السارد ويمدد معالمه، والحريّة هي أولى مراحل التدخل الإنساني الذي يصنع التعبير الفنّ، فليس بالضرورة أن ينقل التفاصيل الدقيقة التي وقعت جميعاً، ولا يصف الأشياء الواقعة جميعاً في المكان الذي وقعت فيه، ويقوم أيضاً بعملية تقديم الأحداث وتأخيرها، فنجد بذلك أنّ الترتيب الزماني للسرد غير زمان الأحداث، وهذا يكشف عن اليد الخفية
(1) البنية السردية في كتاب الامتاع والمؤانسة، ميساء سليمان إبراهيم، 56. (2) ينظر : خطاب الحكاية، 264-265.
(3) ينظر : قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، تر: محمد الولي ومبارك حنون، 27-33.
(4) ينظر : مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً، 104-106.
(5) ينظر : خطاب الحكاية، 264، ومدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً، 104.
(6) ينظر : الراوي والنص القصصي، د.عبدالرحيم الكردي، 59.

للسارد، ويكتلك عدداً لا بأس به من الحيارات الأسلوبية في صياغة الحدث الواحد، ولكنه لا يكتار إلاّ طريقة واحدة، ومي
 على حساب الطرف الآخر أو يقصر، وقد بجد سارداً يميلُ إلى استعمال الجمل القصيرة الِيرة وآخر الجمل الطويلة، أو يستعمل

اللغة الشعرية البيانية وآخر اللغة التقريرية ... وهكذا، كما سنبيّنه في الوظائف اللاحقة. وهذه الوظيفة في آثار (ابن الجوزي) حاضرة، إذ يقوم بالإشارة إلى اسم السارد الذي يسرد عاري عنه الأنخبار كما فيا في قوله: (قال فلان) أو يشير إليه بضمير أو قد لا يهتمّ بالإشارة إلى السارد كما أسلفنا، بل يتخذ مكانانه كانها كسارد يسرد
 غيرئهُ" (2)
بخد أنّ السارد المتمثّل بالذات في ابن الجوزي، وذلك لأنّه لم يُشر إلى السارد الذي أخذ منه الخبر، يقوم بصياغة
 ولا إلى تفاصيل الحياة الزوجية التي عاشها شخصياته مدّة خمسين عاماً.
إنّ القارئ لا يفهم ملاذا هذا التغيير المفاجئ ين بجريات حياة الشخصيات، ويستغرب هنا التحوّل في التفكير، لأنّ الحياة الزوجية لا تبنى على الحبّ فقط، بل إنّ العشرة والصحوبية التي تنشأ بين الأزواج في أغلب الأحيان تكون أقوى من مشاءر الحبّ، لأنّا تُنِتُ بينهما مشاعر الاحترام والصداقة والثنقة المتبادلة التي تتجذر فِي أعماقهما إلى آخر الحياة.

## 2-الوظيفة التنسيقية:

يأخذ السارد على عاتقه التنظيم الداخلي للخطاب السردي كأن يذكر بعض الأحداث أو يستبق لما، أو يربط بينها، (3) من حيث إدارة النصوص الخبرية وترتيبها وتنسيقها بشكل يتولي ليمف عليها الخطاب وجماليته، ويتجه إلى المسرود له ليدبهُ في عالمه السردي. وقد ينصٌُ على هذه الوظيفة في تقديمه للأخبار؛ أي حين ييرمج السارد عمله مسبقاً، عارضاً إياه بأساليب
 سرعان ما يدخل إلى نغس القارئ، وغايته ليس بجرّد الإخبار عن حدور ولمر أمرٍ ما، بل يسعى أيضاً إلى إمتاع القارئ
 قد تظهر في قيامه بتقسيم الأخبار وترتيبها على وفق بُموعات حسب موضوعاتّا أو شخصياتا، ووضعها في أبوابٍ
(1) ينظر: المرجع نفسه، 60-62.
(2) ينظر: أخبار النساء، 21.
(3) ينظر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطيبقاً، 104.
(4) ينظر: السرد عند الجاحظ، اطروحة تقدمت بها: فادية مروان أحمد الونسة، 67، وتقنيات السرد في المقامات الظظرية، اطروحة تقدم

تقدم بها: هيرش محمد أمين، 48.
(5) ينظر: البية السردية في كتاب الأغاني، 139

وتسميتها بأسماء يُنبِّئ أو يوجِّه القارئ بفحوى ومضمون الأخبار الموجودة فيها أو الشخصيات التي تؤدي أدواراً فيها، أو قد تظهر أحياناً في كتابة مداخل كتوطئة لبعض تلك الأبواب كما قد سلف ذكره. وقد يتضح أيضاً في استعماله أساليب السرد المختلفة (السرد الموضوعي، والسرد الذاتي)، ووسائله من (الوصف والحوار)، وتقديمه ورسمه للشخصيات، وتقديم ما كانت مرتبته التأخير وتأخير ما كانت مرتبته التقديم من الأحداث، وتلخيص أو إيماز بعض أجزاء الخبر وإطالة بعضها الآخر، والاستباق والاسترجاع، ....وغيرها، ماولاً شدّ انتباه القارئ وجعله يستوعب الخبر ويغهمها ويواظب على قراءته من دون ملل أو كلل، فضلاً عن إسهام هذه الوظيفة في بناء نصٍ سرديٍّ متماسك ومكم.
وْمُشّل لمذه الوظيفة بخبرٍ عن أبي نواس:
"وروي عن أبي نواس قال: حججت مع الفضل بن الرّبيع فلمّا كنّا بأرض فزارة أيّام الرّبيع، نزلنا منزلاً بفنائهم ذا أرضٍ أريضٍ، ونبتٍ غريضٍ، وقد اكتست الأرض نبتها الزّاهر، وبرزت براخم غررها والتّحف أنوار زخرفها الباهر ما يقصر عن حسنه النّمارق المصفوفة، ولا يداني بهجته الزّرابي المبثوثة. فزادت الأبصـار في نضرتها، وابتهجت النّفوس بثمارصارها،
 فسرحتُ طرفي راتعاً في أحسن منظرٍ، واستنشقتُ من ريَّاها أطيب من ريح المسك الأذفر . فقلت لزميلي: ويحك امضِ
 نلحظ أنّ السارد استهلَّ سرده بأفعال مثل (حججتُ، ونزلنا)، وهي دالةُ على الحركة والحيوية والنشاط، فضلاً عن أنهّ قصد منها أن يكون واقعياً في خبره، ولاسيما عند سرده لأحداثٍ قد شارك فيها بنغسه، ومن ثَّ ينتقل إلى وصف ما رآه من جمال الطبيعة الخلابة لتلك المنطِِقَة، مما دفعه للعجز في تنبيهه بأي منظرٍ آخر، وبعد ذلك ينتقل إلى الحوار، ولكنّه لم يُنْهِ خبره بل يستمرُّ في سرده، بقوله: "فلمّا انتهينا إلى أوائلها إذا نحن بـخباء على باب جارية بارية مبرقعة بطرف مريض وسنان النّظر قد حُشي فتوراً، ومُليء سحراً، فقلت لصاحبي: والله إنّها لترنو عن مقلة لا رقية لسليمها ولا برء لسقيمها. فقال لي: وكيف السّبيل إلى

ذلك? فقلت: استسقها ماءًا..."(2)
فضلاً عن أنّه كان يُحبٌُ التكرار في الأخبار، وذلك إذا رأى في خبر أنهّ يمتمل أكثر من وجه، ويخدم أكثر من موضوع، (3) وقد وجدنا نماذج ذلك كثيرة في آثاره، فقد أورد على سبيل المثال خبر (زواج أهل طبرستان) في أخبار النساء في بابين ختلفين:
"وأهل طبرستان لا يتزوّج الرّجل الجارية منهم حتّى يستظهر بها حولاً كاملاً محرّماً، ثمّ يقدمُ بها، فيخطِبُها إلى


(1) أخبار النساء، 130.
(2) المصدر نفسه، 130-131 (130.
(3) ينظر : المصدر نفسه، 16.
 طبرستانَ من العجائب"(1)













 3- الوظيفة الإبلاغية (الإخبارية):

 الذي بيّن فيه انتانلاف الأمم فُّ درجة الغيرة:




لا تمدعُ عينُّهُ ولا عينُ واحاةٍ من عيالهِ ...|(5)
(1) المصدر نفسه، 46-47.
(2) أخبار النساء، 75.
(3) ينظر : المصلر نفسه، 35-36. (4) ينظر : مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاً، 104. (5) أخبار النساء، 75.
 إبالاغ معلومات عامة عن عادات الأمم المختلنة وتقاليدها للقارئئ.

لأنبار أمل العفاف، غِ قوله:











اللرأة وتنظر إليها نظرة دونية وتنسية شهوانية نقط.
ومن معاني الإبالاغ أيضاً أن "يقوم السارد المفارق لمرويّ، بنقل حديث الراوي المتماهي برويّه، بوصفه شاهداً
على الوقائع"(3)، ومثال ذلك خبره:
" ححئنا أبو الحسين محمد بن عبد اللّه بن جعفر الرازي قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قيل لي: إن ذا


 مع مثلي فارة فرجعت على ذلك الغيظ فلما أن رآي عرف ما في وجهي، فقال: يا أحمق إنما جربناكا ائتمنتك على فارة فختني أفأئهنـك على اسم الها الأعظم مر عني فال أراك. "(4)



$$
\text { (1) أخبار النساء، 50، ويطر: أخبار الأذكياء، } 150 .
$$

ودينياً (وهو المفاظ على الأمانة أو السِّر)، وقد وجدنا أمثلة كثيرة عن هذه الوظيفة وربّا يعزى ذلك إلى كونه خطيباً قبل أن يكون كاتباً ومؤلّفاً بارعاً.

## 4- الوظيفة الانتباهية أو التنبيهية أو التواصلية:


 السارد، (2) وقد تجسَّدت هذه الوظيفة في سياقات عدَّة من أهمّها المقدمات التي استهلّ بها كتبه، وذلك لأنّ فيّ فيها يتوجَّه السارد إلى المسرود له مباشرة لإخباره بالأسباب والدواعي التي دفتنه إلى اختيار هذه الأخبار، فيجذب من خلالها انتباهد

وبخده يخاطب المسرود له مباشرة في قوله:

 (يوسف: 81) فاعلم أن شهادتهم لم تقبل، وإذا تزوج الرجل فسُئِلَ عن حاله، فإن قال: ما رغبنا إلا في الصلاح فاعلم
(3)" أن زوجته قبيحة

بخد أنّ السارد يكاول تنبيه المسرود له على كاملام عام مستعمل بين فئات الجتمع جميعاً على حدٍّ سواء في ذلك


 بكيوية وواقية ما يُسرد على المسرود له منا يزيد من تعلّقه هِا، وإصراره على مواظبة قراءتَا، لأهّا جزءٌ من الحياة اليومية للمجتمع القاطن فيه.
وقد أدرك المؤلّف أهية هذه الوظيفة لذا عمد إلى استعمالها في أكثر من موضع منها التوطئة الموضوعة في بداية
أحد الأبواب، فن قوله:
"وبالرّجال أعظم حاجةٍ إلى أن يعرفوه ويقفوا عليه، وهو الاحتراس من أن يلقى الخبر السّابق إلى السّمع لأنّه إذا

 الشّهوة، وعند قلّة الشّواغل، قوي استحكامه، وصعبت إزالته. وكذلك متى ألقي إلى الفتيان شيءٌ من أمورهنّ وهناك

سكر الثّبّاب. فكذلك يكون حالهم ..."(4)
(1) ينظر: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التئير، 101.
(2) ينظر: مدخل إلى نظرية القصة تحليلاً وتطيقاً، 105، البناء الفني في الرواية العريية في العراق، د.شجاع مسلم العاني، 1/ 181 183
(3) أخبار الأذياء، 139، وينظر: 13 (3)
(4) أخبار النساء، 82، ويظظر: أخبار الأذكياء، 86.

بخد أنّ هذه التوطئة تُبْبِّ: القارئ وتوجِّهُه إلى مضمون الباب؛ وهو الأخبار المتعلقة بالغيرة، ويُستفاد منها كاستهلال لتلك الأخبار، فالسارد هنا يُينّه المسرود له على أهمية الغافظة على العالاقات التي تربط ما بين الرجال المال والنساء، لأنّ المشاكل الاجتماعية تبدأ من هذا الحديث، فالسارد استطاع أن يمذب انتباه المسرود له من خلالول هذا
 قراءة ما بدأ به.
والمراد من هذا الحديث أنّ الأفضل والأحسن للرجال ألاّ يطَّلّعوا على أمور النساء، وألا يطُّع النساء على أمور
 قي مُتتبل العمر، لأنّ الغريزة هي العرَّكة والمتحكمة فيهما، إذ تصبح أكثر سيطرة على نغسهما من العقل.

## 5- الوظيفة الاستشهادية (التوثيقية ) :

تبرز هذه الوظيفة حين يحاول السارد أن يستشهد بصحَّة خبره بإثبات المصدر الذي استقى أو استمدَّ منه

 ودليله على ما يسرده. ${ }^{\text {(3) }}$
وقد بُلَّت هذه الوظيفة عند سارد الأخبار فيْ الآثار الخبرية لابن الجوزي، وبطرق غختلفة منها على سبيل المثال اعتماد السارد على سلسلة السند التي كانت غالباً ما يركز عليها، ولاسيما في الأحاديث النبوية والأخبار المتعلقة بالخلفاء الراشدين، لغرض توثيق الرواية وعدم التشكيك فيها، ومثال ذلك الك خبره:



يظهر السارد يُ شكل عُدِّثٍ أو مُؤِّخٍ ياول توثيق أخباره من خلال سلسلة الأسانيد المذكورة في بداية الخبر، ومن ثُّيَّ يهتم بالمتن.
وقد يعمد السارد إلى الإشارة إلى المصدر الذي أخذ منه الخبر وغالباً ما كان عن طريق البحث والتقصي في الكتب السابقة أو السماع والمشافهة، في مثل خبره: "قال مؤلّف الكتاب: قرأتُ بخط أبي الوفاء ابن عقيل قال: لما جيء بابن ملجم إلى الحسن قال له: أريد أن أسارك بكلمة، فأبى الحسن ..."(1)" "وذكر محمد بن عبد الملك الهمداني في تاريخه أنّه بلغ إلى عضد الدولة الـلة خبر قوم
(1) ينظر: مدخل إلى نظرية القصة، 105، ونظرية السرد من وجهة النظر إلى البئير، 102. (2) المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي، رسالة تقدم بها: أحمد رحيم كريم الخفاجي، 187.
(3) ينظر : البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 1/ 183 183.
(4) أخبار الأذكاء، 21.

من الأكراد يقطعون الطريق، ويقيمون في جبال شاقة، فلا يقدر عليهم، فاستدعى أحد التجار ودفع إليه بغلاً عليه صندوقان فيهما حلوى قد شيبت بالسم، وأكثر طيبها، وترك في الظروف الفاخرة وأعطاه دنانير، وأمره أن يسير ألير مع القافلة، .."(2)، و"سمعتُ يحيى بنَ سفيانَ يقولُ: رأيتُُ بمصرَ جاريةً، بيعتْ بألفِ دينار، فما رأيتُ وجهاً قطٌُ أحسنَ من وجهها... "(3)
الواضح أنّه أشار إلى الطريقة التي أخذ بِا الخبر، مُعتَمِداً على البحث والتقصتي في مدونات من سبقهم من الأدباء والعلماء، لتكون حجته ودليله على صدق وواقعية ما نقله.
 الجاحظ أو عن التنوخي أو عن المدائني أو الأصمعي ... وغيرهم).
 جماعة من أهل جند نيسابور فيهم كتَّاب وتجَّار وغير ذلك أنّه كان عندهم في سندا كتَّاب النصارى وهو ابن أبي الطيب القلانسي، ..."(4) بحد أنّ المؤلّف اعتمد دقة ذاكرة السارد حيث لا يكتفي بسرد الحدث، بل يهتمّ بذكر السنة التي حصل الحدث
 أمّا بالنسبة للتضمين فقد حاول السارد أن يضمِّن بعضاً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية
 حنظلة -حينما قال: هل يبوز لنا الضحك عند أهلنا؟- بقوله:"يا حنظلة لو كنتم عند أهليكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق، يا حنظلة ساعة وساعة"(5)


ويكرحون فيما بينهم.
"وعن عمر بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أنّه قال: قلت: يا رسول الله، أو قال غيري: أيّ الذّنوب أعظم


(3) أخبار النساء، 28، وينظر: أخبار الحمقى والمغفلين، 58.

$$
\text { (4) أخبار الأذكياء، } 106 .
$$

(5) أخبار الحمقى والمغفلين، 9.

${ }^{(1)}{ }^{\prime \prime}(69-68$
نلحظ أنّ السارد حاول أن يسشتهد أو يستدلَّ فيُ (باب الزنا والتحذير من أليم عقابه) بحديثٍ لرسول اللّ
 له إلى الأخبار التي سوف تأتي بعد هذه التوطئة ليكون على علم ودراية بفحوى هذه الأخبار، ويئكد له أهيّة الأحداث المذكورة في الحديث، لأهّها تحمل في طياتها أبعاداً دينية واجتماعية ونغسية وإنسانية، فتحريم هذه الأمور من ثوابت دينا
ومن أمثلة استشهاد الشخصيات الخبرية بالآيات القرآنية، قوله في إحدى أخباره:
 أرائيت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين تخلي سبيلي؟ قال: نعم. قال: فأنا آتيك بكتاب من العزيز الرحيم، وأقيم عليه
 (النجم: 36-38) قال زياد خلوا سبيله هذا رجل لقن حجتنه."(2)
نلحظ أنّ الشخصية التي تؤدي دور خال المسجون المارب، قد استطاع أن يزرج نفسه من مأزق الإعدام بكلّ دهاء، وذلك من خلال استشهاده واحتجاجه بيعض الآيات القرآنية التي تُثبتُ براءته أمام القاضي أو الحاكم، وقد كارن السارد دقيقاً فِّ سرده من ذكرٍ لاسم الشخصية وتناصيل الحدث والحجة التي جاءت بها الشخصية لإنقاذ نفسها، فكلٌُ ذلك يوهم المسرود له بواقعية ما سُرِدَ له. ويستشهد أحياناً بأقوال العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء لتكون حجتنه ودليله على أمرٍ ما، ومثاله ما ما جاء به

 مُتَبَسِّماً، فأَنششدنا:



"فقد بان مما ذكرنا أن نفوس العلماء تسرح في مباح اللهو الذي يكسبها نشاطاً للجدِّ فكانّنها من الجدِّ لم تزل،
قال أبو فراس:
أُروِّحُ القلبَ بيعضِ الهزْلِ تجاهِلاً منّي، بغيرٍ جهْلِل

$$
\text { (1) أخبار النساء، } 137 .
$$

(2) أخبار الأذياء، ابن الجوزي، 137 الجيار 130.
(3) أخبار الظراف والمتماجنين، 39، وقد تكرر هذا الخبر الخين في: أخبار الحمقى والمغفلين، 10
(4) أخبار الظراف والمتماجنين، 40.
 التوثيق والحجة والدليل على عدم مانعة السابقين أو الأوائل من أفاضل العلماء والألأدباء والشعراء المزّلِ واللهو أحياناًا، في سبيلل إراحة النفس من هموم الدنيا، وتنشيط العقل بعد الجهد والتعب، بل أثّمّ رأوا فيه الملاذ الآمن للمواظبة والمواصلة على التعلُّم وأخذ المعرفة، لأنّ الجهد العقلي أكثر تأثيراً في الإنسان من الجهد البدني، لذا فهو بكاجة إلى الراحة والا سترخاء أحياناً.

وفيّ أمثلة أخرى استشهد السارد أو الشخصيات، بأبيات شعرية توثيقاً منهم على صحَّة ما ذهبوا إليه أو كردٍ لشخصية أخرى فيُ الخبر نفسه؛ ومثال الأول: خبره عن غزو جذيمة بن مالك ملك الحيرة مليح بن بُرء ملك الحضر وهو الحاجز بين الروم والفرس، فيستشهد السارد بيبتٍ لعدي بن زيد يقول فيهن
"وأَخُو الحَضْرِ إذْ بَنَاهُ وإِذْ دِجْ
نلحظ أنّ السارد وهو (هشام بن محمد الكلبي) سرد خبر هذا الصراع والمشاكل والمآسي التي حلّت بالمملكة



والمثال الثاني: ما استشهدت به الشخصيات في حوارهم، من أبيات شعرية للإفصاح عمّا في داخلهم من مشاعر وأفكار، ومثال ذلك قول الشاب والمأة التي قابلها على جسر : "... فقال الشاب لها: رحم الله علي بن الجهم، فقالت المرأة في الحال: رحم الله أبا العلاء الدعري وما وقفا ومرا مشرقاً ومغرباً، فتبعتُ (السارد) المرأة وقلت لها: إن لم تقولي ما قلتما، وإلاّ فضحتكِ وتعلَّقتُ بكِّ، فقالت: قال لي الشاب: رحم الله علي بن الجهم أراد به قوله:
 وأردتُ أنا بترحُّمي على المعري قوله:

 نواياهما، واختزلا الحوار في الترحُّم على الشاعرين، دونا الحاجة إلى ذكر الأبيات، ويزيد ذلك من من جمالية الخبر وواقيتّنه
 جميعاً، لذا توجب عليهما أخذ الخيطة والحنر في الفعل والقول، فاستخدما التلخيص في الحديث والإشارات المبهمة كنوعٍ
(1) أخبار الحمقى والمغفلين، 11.
(2) أخبار الأذياء، 151 (2) الخيار الحي
(3) أخبار الأذياء، ابن الجوزي، 203.
 شعرية مُبيِّنٍة وحجةٍ عن صدق مشاعرهما وأفكارهما. وهكذا حرص ابن الجوزي على أن يذكر قدر المستطاع مصادر أخباره والإفصاح عنها قبل سرد الخبر، لإبعاد أي شانٍ قد يُراود ذهن المسرود له حول زيف أو كذب ما هو منقول في كتبه، والاستشهاد والتوثيق ما ذهب إليه بدءاً
 أدت دورها في الأخبار.

## 6-الوظيفة التعليقية أو الآيديولوجية أو التعليمية:

والمقصود جها النشاط التفسيري أو التأويلي للسارد وغالباً ما يكون على شكل او الـلى حكم، (1) لأنّه في هذه الوظيفة لا يكتفي بنتل الأحداث وتصويرها، بل يقوم بالتعليق عليها وإيضاحها وبيان عللها، وتبرز في هذه الوظيفة الخصائص الذاتية لذذا السارد، فالأحداث عندما تقع في الحياة الواقعية لا تكون معللةً ولا مفسرة، ولكن عند قطعها من السياق الحياتي الواقعي وإدراجها في سياق آخر (أدبي) يمعلها أكثر وضوحاً وأسهل تغسيراً، (2) وتدخلاته المباشرة أو غير المباشرة في الحبر تتخذ الشكل الأكثر تعليمية، (3) لأنّ هذا المتن في يد السارد يكون أكثر ليونةً من الحياة الحقيقية لذا فهو يقدر أن يلخِّص ويحذف ويشرح ما أراد، فالمايدة أو الموضوعية لا تعني بتاتاً عدم إبداء الرأي أو التعليق لما كان مبهماً وبحاجة إلى التفسير، وذلك يرجع إلى أصل العملية السردية؛ وهو إيصال الفكرة أو المفهوم أو المقصود من السرد إلى المسرود له. وبتسّدت هذه الوظيفة في أخبار ابن الجوزي، فقد مثنَّل ابن الجوزي دور المؤلِّف والسارد المايد الموضوعي بكلّ المّا معنى للكلمة، ولاسيما عند قراءتنا للأخبار المتعلِّقة بالشخصيات المعروفة بالحمق والتغفيل أمثال (جحا، والجار المصاص)، فقد حاول أن يُبيِّن رأيه ورأي من سبقه من المقرَّبين منهم، عن طريق بعض الملاحظات أو التعليقات أو الروايات التي تثبت عدم صحّة كلّ ما روي عنهم في مثل قوله: "ومنهم (جحا) ويكنّى أبا الغصن، وقد روي عنه ما يدلُّ على فطنة وذكاء، إلا أن الغالب عليه التغفيل، وقد
 وهذا الذي يقال عنه مكذوبٌ عليه، وكان له جيران مخنَّؤن يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه.(...)، قال المصنف (ابن الجوزي): وجمهور ما يُروى عن جحا، تغفيل نذكره كما سمعناه."(4) وأيضاً في خضمّ سرده للأخبار التي رُويت عن (أبو عبد الله الجصاص)، خبر نقله عن (ابن الجصاص) يُتْبِتُ به أنّه لم يكن أحمقاً، وهي كالآتي:
"وقد نقل عن ابن الجصاص ما يدلُّ على أنّه كان يقصد التطابع لا أنّه كان بهذه المثابة. عن علي بن أبي علي التنوخي عن أبيه قال: اجتمعتُ ببغداد سنة ست وخمسين وثلاثمائة مع أبي علي عبد الله بن الجصاص فرأينه شيخار
(1) ينظر: مدخل إلى نظرية القصة، 105، ونظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، 102.
(2) ينظر : الراوي والنص القصصي، د.عبدالرحيم الكردي، 62-63.
(3) ينظر : خطاب الحكاية، 265.
(4) أخبار الحمقى والمغفلين، 32-33.

حسناً طيب المحاضرة، فسألته عن الحكايات التي تنسب إلى أبيه، مثل قوله خلف الإمام حين قرأنا (ولا ضالين) فقال:

 عندهم بصورة الأبله ليأمنه الوزراء ولكثرة خلواته بالخلفياء فيسلم عليهـم."(1)
 نقل أخبارهم- على الحيادية والموضوعية، عن طريق تعليقات بسيطة اعتمد عليها في استهلال الخبر لبيان وجهية نظري، من حيث أخذ ما روي ضدّهم من جانب، وما روي دفاعاً عنهم من جانب آلخر، تاركاكاً أمر الحكم والاختيار ما بين الروايتين للقارئ نفسه.
ويف بعض الأحيان يلجأ إلى تعليقات مباشرة عن أمرٍ ما، مُبيّناً فيها رأيه أو وجهة نظره من خلال شلا شرح الأمر وتغسيره أو وضع تأويلٍ وتعليلٍ له، والاستدلال بآراء السلف في ذلك الألكا الأمر، في مثل خبره:




 لعلمتَ أنَكَ لم تُرِدْ إلاَّ الخير .
قال المؤلّف (تعليقه): من فقه الشافعي رضي الله عنه أنّه أخذ بظاهر اللفظ، فعلم أنّه إذا نوى الضعف حصل



 الذي ييدو من المرأة عند تسرّي زوجها بالسّراري وتزويجه المهيرات، وحين تراه




(1) المصدر نفسه، 38-39.

(3) أخبار الأكياء، 79 (37)
(4) أخبار النساء، 74.

نلحظ مدى عناية المؤلّف بإبداء رأيه أو رأي من سبقه في بعض الأمور التي قد لا يُعْهَمُ المقصود منها، إلاّ
 في هذه الأمثلة.
إنّه في المثال الأولِ يُدي ي من خلال تعليقه رأيه، بشكل مباشر مُؤكداً على أنّ الذين يدَّعون العشق لا بدّ أن تظهر عليهم علامات النحول وتغير لون البشرة والتعب ... إعا، أمّا أصحاب الدعاوى الكاذبة فلا تظهر عليهم هذه
 صوقم للتعبير عمّا يُريدُ الإفصاح عنه.





 : 38)، أمّا في حديثه عن غيرة المرأة فقد اعتمد على التحليل النفسي لشخصية المرأة، وكيفية تفكيرها، وتصويرها لعملية المقاربة بين الرجل والمرأة؛ بعمنى أنّه لولا هذا التصوير الخيالي للفعل لما ألحسنَ المسَّ النساء بالغيرة. وقد يشرح ويفسر أحياناً مشكلة من المشاكل التي يواجهها البُتمع كي يوجِّه المسرود له ويُيّبّه عليها، ومن ذلك
قوله في أسباب الموى:
"قال: وممّا يحدث الهوى في قلوب النّساء لغير أزواجهنّ، ويدعوهنّ إلى الحرص على الرّجال، والطّلب لهنّ



 ولو أغّم تداركوا الأمر، وحاولوا التحسين من تصرفاتم لما طرأت مثل هذه المشاكل، واستطاع السارد من خلال هلا هذا التعليق والتفسير الدفاع عن النساء، ودحض الأفكار والمعتقدات والعادات القديمة البالية، والسائدة في البتمع التي تنظر
 7-الوظيفة التعبيرية أو الانطباعية:

وهذه الوظيفة تتطابق _كما يقول جيرار جينيت- مع الوظيفة الانغعالية التي حددها ياكوبسون، وهي تلك الوظيفة التي تتناول مشاركة السارد في الخبر الذي يرويه؛ أي تتناول العلاقة التي يقيمها معه، من علاقة عاطفية أو أخلاقية أو فكرية، وقد ممى (جيرار جينيت) هذه الوظيفة باسم وظيفة البيّنة أو الشهادة. (1) يكتلّ السارد في هذه الوظيفة المكانة المركزية أو المورية في الخبر إذ يقوم بالتعبير والكشف والإفصاح عن أفكاره ومشاعره الخاصة، وتتجلّى هذه الوظيفة في أدب السيرة الذاتية. (2)

ومثال ذلك خبره عن الغلام الذي تزوج بجارية اشتراها له مولاه ابن المرزوقي البغدادي، إذ يقول:
"حدثنا غلام لابن المرزوق البغدادي قال: كان مولاي مكرماً لي فاشترى جارية وزوجنيها فأحبتتها حباً شديداً، وأبغضتني بغضاً شديداً عظيماً، وكانت تنافرني دائماً وأَحتملها إلى أن أضجرتني يوماً، فقلت لها: أنت طالق ثلاثاً إن خاطبتيني بشيء إلا خاطبتك بمثله، فقد أفسدك احتمالي لك، فقالت لي في الحال: أنت طالق ثلاثا بتاتاً قال: فأبلست ولم أدرِ ما أجيبها به خوفاً أن أقول لها مثل ما قالت؛ فتصير بذلك طالقاً مني، فأرشدت إلى أبي جعفر الطبري، فأخبرته بما جرى، فقال: أقم معها بعد أن تقول لها أنت طالق ثلاثناً أن أنا طلقتك، فتكون قد خاطبتها به فوفيت بيمينك ولم تطلقها ولا تعاود الإيمان."(3)
نلحظ أنّ السرد من نوع السرد الذاتي؛ لأنّ السارد يكون مشاركاً في الحدث، فيسرد للمسرود له إحدى بتاربه الذاتية التي مرّ هما سابقاً في حياته اليومية، لذا وجدناه (السارد) يحتلّ المكانة المركزية في خبره، ويقوم بالتعبير عن أفكاره ومشاعره الخاصة بشكل مباشر وواضح، قاصداً بذلك تقريب المسرود له من خبره من جانب، وإيهامه بواقعية الخبر من جانب آخر .
8-الوظيفة الافهامية أو التأثيرية:
يقوم السارد يف هذه الوظيفة بالتركيز على القارئ، بقصد إدماجه في عالم الحكاية، وعاولة اقناعه وإيهامه بأنّ ما يتلقّاه من سرد واقعي مستقى من الحياة الحقيقية، كي يُصدِّق ويُحسَّ به، (4) فيستميل بذلك علك عاطفته ومشاعره ابتحاه أحداث الخبر، ويُشعره بمعاناة الشخصيات التي تؤدي دوراً فيه. وتتمشَّل هذه الوظيفة في سياقات سردية أراد السارد من خلالما أن يشعر المسرود له بمعاناة المتضرر من تصرفات الذين لا يؤدون الأمانات إلى أهلها، ومن ذلك جملةً من أخبار الذين عانوا من هذه المشكلة، ومن بينهم: "بلغني أنّ رجلاً قدم إلى بغداد للحج، وكان معه عقد من الحب يساوي ألف دينار، فاجتهد في بيعه، فلم ينفق، فجاء إلى عطّّر موصوف بالخير، فأودعه إياه، ثم حجَّ وعاد، فأتاه بهدية فقال له العطار: من أنت وما هذا؟ فقال: أنا صاحب العقد الذي أودعتك، فما كلَّمَهُ حتى رفسه رفسة رماه عن دكانه، وقال: تدعي عليّ مثل هذه الدعوى، فاجتمع الناس وقالوا للحاجي: ويلك هذا رجل خير ما لحقت من تدعي عليه إلاّ هذا، فتحير الحاجي وتردد إليه فما زاده إلاّ
(1) ينظر : خطاب الحكاية، 265، والراوي والنص القصصي، 65
(2) ينظر : مدخل إلى نظرية القصة، 106.
(3) أخبار الأذكياء، 82
(4) ينظر : مدخل إلى نظرية القصة، 106.

شتماً وضرباً، فقيل له: لو ذهبت إلى عضد الدولة فله في هذه الأشياء فراسة، فكتب قصته وجعلها على قصبة ورفعها لعضد الدولة، فصاح به فجاء، فسأله عن حاله فأخبره بالقصة، ..." نلحظ أنّ مثل هذه الأخبار تتكرر باستمرار في الآثار الخبرية لابن الجوزي، وذلك لكوها من المشاكل العامة التي يُعاين منها أغلب الناس في الطبقات جميعها، وذلك يعني تفشِّي الحيانة وإباحية السرقة بين أبناء المُتمع، وقد أراد السارد أن يعرض هذه المشكلة وهذا الإنكار بصورة تُشعر القارئ بصعوبة الحالة النفسية، والمعاناة التي يعيشها صاحب القضية أو الأمانة، من وراء حيلة هؤلاء الناس الذين يخونون ما أتمنوا عليها، ولاسيما في الوقت الذي يكاول صاحب الأمانة جاهداً التعريف بنغسه لدى العتال أو الذي أودع عنده الأمانة، ويُيّن من خلال هذه التصرفات مدى لؤم هؤلاء الناس. وهناك بحموعة من الأخبار المتعلِّقة بغيرة الرجال على النساء، ومن ذلك قون وله
"..... وكان الرَّجلُ من العرب إذا خرجَ مسافراً، بدأَ بالشجرة يعقُُ خيطاً على ساقها، أو على غصنٍ


 مكشوفُ، ووجهُها بادٍ، فقلتُ له: في ذلك، فقالَ: إنَّما أخافُ عليها من عينيها لا من عنِ عيونِ الناسِ"(4)، و" ...، قيل



 صرحاً، وجعلَها فيه، .. ${ }^{\text {(7) }}$
نلحظ أنّ السارد حاول أن يُيِيّن فيها صعوبة الأحوال المعيشية والنفسية للمرأة مع هؤلاء الرجال، من جرّاء التعذيب والقمع والظلم والاضطهاد الذي يقع عليهنَّ، ولكن الرجال يعدُّوها نوعاً من التدابير الوقائية، يتخذوهنا في سبيل الدفاع عن شرفهم وكرامتهم، وكأنّ لا كرامة ولا شرف للنساء حتى يحافظن على أنفسهنّ، وينظرون إلى المرأة على أنّا سلعة لا تشعر ولا تحسُّ بما تقع عليها، فلا حرّية لديها ولا اختيار عندها، سوى الصبر على ما ابتلاه الله جما، واستطاع
(1) أخبار الأذكياء، 54، وينظر: 56، و57
(2) أخبار النساء، 76.
(3) المصدر نفسه، 78.
(4) أخبار النساء، 81 (3)
(5) المصدر نفسه، 92.
(6) المصدر نفسه، 95.
(7) المصدر نفسه، 96.

السارد أن يعبِّر عن أحاسيس المرأة ومشاعرها وأفكارها، فيشارك بها القارئ، ويجعله يَشعر بالمعاناة التي تعيشها والصعوبات التي تتلقاها، ومن الطبيعي أن تسسّ بعدم الأمان والخوف والرَّهبة من الخروج والاختلاط بالناس. وسرد ابن الجوزي أخباراً كثيرةً عن الخيانة الزوجية وغدر النساء، وبالمقابل سرد أخباراً أخرى عن وفاء النساء، ومحافظتهنّ على أنفسهنَّ حتى بعد وفاة أزواجهنَّ، وغيرها من المشاكل والآفات الاجتماعية المتفشِّية بين أفراد البتمع، وحاول جاهداً أن يتصدّى لبعضها من خلال إيماد الحلول المناسبة لما، أو محاولة تغيير وجهة نظر البحتمع ها، كما فعل في الباب نفسه فقد ردَّ أسباب الحيانة الزوجية إلى الأخطاء التي يقوم بها الرجال ابتاه نسائهم، وبرَّأَّمَّة المرأة منها أمام البجتمع، كما أسلفنا ذكره.
إنّ هذه اللائحة ليست شاملة، ويمكن لهذه الوظائف أن تتداخل، فهذه النماذج خير دليلٍ على أنّ الوظائف السابقة المنسوبة للسارد توجد في الأخبار بدرجات متفاوتة، وليس شرطاً أن تكون كلّها موجودة في كلِّ ساردٍ، أو في كلِّ
 2
 ويوطره فضاء الزمان والمكان، وتعدّ ((الحكاية)) جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل فيه كلّ العناصر حوله"(2)، أو هو ما "يتضمن الشخصيات والزمن الذي بتري فيه أفعال الشخصيات والفضاء"(3)، وعلى رأي جيرالد برنس هو : "بحموعة المواقف والوقائع المروية في سرد ما"(4)، فالمسرود بوصفه موضوعاً هو رهان على التواصل، فهناك من يمنحه، وهناك من يتقبَّلُه، وبذلك يظهر مرسل يوجِّه رسالة إلى مرسل إليه مع نيّة التأثير فيه بكيفية ما، ولا وجود لمسرود من دون مون سارد ومسرود له. (5)
ومن الممكن الاستفادة من نظرية ياكوبسون في التواصل لبيان عملية التواصل التي يتشكَّل منها الخطاب السردي، فقد حدد ياكوبسون العناصر المكونة لكل فعل تواصلي في اللغة (كما أشرنا إليه سابقاً في هذا المبحث).

$$
\begin{aligned}
& \text { إذاً فالسرد قائمٌ على ثلاثة أطراف، وهم كالآتي: } \\
& \text { السارد ---- المسرود ---- المسرود له }
\end{aligned}
$$

فالطرف الأول ب大كم أنّه سارد يقدم خبراً أو أخباراً، وعمله هذا، إذن سردٌ؛ أي العملية الإنتاجية لنصٍ ما أو لمسرودٍ ما، وهو بیكم طبيعته الشفوية أو الكتابية لا يمكن أن يسرد في هواء أو يكـى في فراغ، ولكنّه يُسرد لمسرود له أو لمسرود فم. ${ }^{\text {(6) }}$
(1) ينظر : الراوي والنص القصصي، 74، ونظرية السرد من وجهة نظر إلى التئير، 102.
(2) (3) موسوعة السرد العربي، 9 (1)
(3) تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، 37.
(4) المصطلح السردي، 142.
 (6) ينظر : في نظرية الرواية، د.عبدالملك مرتاض، 226.

# -أنواع الخطاب في الخبر: 

ميّز (جيرار جينيت) بين ثلاث مراحل تنقل بالتدريج من كالام السارد إلى كلام الشخصية، ومن ثّمّ من السرد
إلى الحكاية(1):
1- الخطاب المسرود أو المحكي أو الخطاب المسرَّد:
 الفكرة في عبارة تقريرية؛ أي يدمج كلام الشخصيات داخل السرد من دون العناية بالتفاصيل الدقيقة.
 "حدثتُ أنّ بعض التجار قدم من خراسان ليحج، فتأهَّب للحج وبقي معه من ماله ألف دينار لا يحتاج إليها، فقال إن حملتها خاطرت بها، وإن أودعتها جحد المودع (...) ثم خرج إلى الحج وعاد، فحفر المكان فلم يجد شيئاً، فجعل
 فالسارد في هذا المثال بدلاً من أن يقف على تغاصيل السفر والترحال، والطرق التي يعبرها المسافر، وكيفية سفره، والوقت الذي لزمه للوصول إلى مبتغاه والأماكن التي مرّ مها وغيرها من الأمور المتعلِّقة بالسفر، يقوم بابيماز كلّ ذلك، وقد دمج كالام الشخصية في الخبر بكلّ سلاسة من دون الاهتمام بالتغاصيل كالزمان والمكان وغيرها من الأمور، ويتبيّن للمسرود له أنّ مثل هذه الشخصية من نوع الشخصيات الشكاكة التي لا تثق بأحد وتُخِّن الناس ظاهراً وباطناً، ولخَّص الكالام عن الحج وما فيها من مناسك على الحاج تأديتها، وكذلك جوابه لمن سأله عن حاله كان في عبارات تقريرية لا يفضي إلى شيء مفهوم، لأنّه كان مضطرباً فلم يَتَسَنَّ له ذكر التفاصيل.
ومن أمثلة ذلك، خبره: "...، كان رجلٌ كثير المخاصمة لامرأته وله جار يعاتبه على ذلك، فلمّا كان في



(1) ينظر : خطاب الحكاية، 185.
(2) المصدر نفسه، 185.
(3) ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، د.صلاح فضل، 282، ونظرية السرد من وجهة نظر إلى التبئير، 106
(4) أخبار الأذكياء، 56
(5) أخبار الحمقى والمغفلين، 58.
(6) أخبار النساء، 158
(7) المصدر نفسه، 32.

بند أنّ السارد لا يمدد سبب الملاف بين الرجل وامرأته، ولا يذكر لنا تفاصيل حوارهما بل يمجِّله في عبارة
 وهو الشكوى، وأيضاً فعل الشيء نفسه في المثال الثالث، إذ ملم يذكر تغاصيل قول الغلام، بل أوجز القول واكتفى بالإشارة إلى فحواه؛ وهو المجاء، فجعل الحديث عن الأمر في عبارة تقريرية.
2- الخطاب المنقول أو الخطاب غير المباشر أو الخطاب المحوَّل:





> ومن گّمّ يُعِّرِّ عنها بأُسلوبه الخاص. (3)

وبخد هذا النوع بكثرة في هذه الآثار المبرية، ومنها خبره :
"أُحِّ


 ابن آدم وحواء، فقال: يا غلام؛ أعطه درهماً. فقال: تعطى أخاك لأبيك وأمك درهماً. فقال: لو أعطيت كل أخ لي من

> آدم وحواء ما بلغ إليك هذا."(5(5)

يتبيّن أنّ السارد وظّف مشهداً حوارياً ينقل من خلاله الأحداث واليّا والوقائع بأسلوب غير مباشر، بدلاًاً من سردها،



> 3- أي "يكون فيها الخطاب الملفوظ ماراً عبر قناة ناقلة يصعب الاطمئنان إلى الأمانة الحرفية في النقل"(8).
(1) ينظر: نظرية السرد من وجهة نظر إلى التبئير، 106.
(2) ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص، 283.
(3) ينظر: خطاب الحكاية، 186.
(4) أخبار الظراف والمتماجنين، 106.
(5) أخبار الأذكاء، 34.
(6) ينظر: نظرية السرد من وجهية نظر إلى التئير، 107.
(7) تنتيات السرد في مقامات النظرية، د. هيرش محمد أمين، 65.
(8) بنية السرد في القصص الصوفية المكونات، والوظائف، والتقنيات -دراسة-،، د.ناهضة ستار، 116.

ويْ هذا النوع من الخطاب يذكر السارد حرفياً كلام الشخصيات بأسلوب مباشر؛ فهو يزعم أنّه يعطي البحل
للشخصية كي تتحدث بنفسها مباشرة، وهو من النمط المسرحي، المتبنّى منذ هوميروس. ${ }^{\text {(1) }}$
ومن ذلك خبره عن الزوجين العشيقين:

هو ذات يوٍٍ ينظر وجهها إذ بكى، فنظرت إلى وجهه وبكت، فقالت له: ما الذي أبكاك? قال: والله، أتصدقيني إن صدقتك? قالت: نعم. قال لها: ذكرت حسنك وجمالك وتك وشدّة حتّي، فقلت أموت فتنتوّج غيري. فقالت: واللّ واللّ، أنّ ذاك الذي أبكاك? قال: نعم. قالت: وأنا ذكرت حسنك وجمالك وشدّا ولّة حبّي لك فقلت أموت فيتزوّج امرأةً غيري. قال الرّجل: فإنّ النّساء حرامٌ عليّ بعدكَ. فلبثا ما شاء اللّه" (2)
نلحظ أنّ السارد يصف في بداية الخبر حال الشخصيتين، ومن ثّ يّ يتوارى عن الأنظار لإعطاء الجلال للشخصيات كي تتحدث بنغسها مباشرة، من دون تدخل منه؛ فلا يقوم بإيازا أو تلخيص الحديث كما في النوع النـون الأول، بل ينقل الحوار الذي دار بين الشخصيات كما تحدثا به. ومن أمثلة ذلك:
"وقال الجاحظُ: رأيتُ بالعسكر امرأةً طويلةً ججدّاً ونحن على الطعام، فأردتُ أن أمازحها فقلتُ: أنزلي تأكلي
معنا، فقالتٌ: وأنتَّ فاصعد حتى ترى الدّنيا" (3)
".... قامت فدخلت علي وأنا في مجلس لي وهي غضبى ويد الصبية في يدها فقالت: هذه المشؤمة حالها مثل حالي فاسمع مقالها واعتمد إنصافها، فقلت: ادخلا فدخلتا جميعاً، فقلت لها: ما شأنك؟ فالت فالت: فذكرت ما ما وافقها عليا فليه، فقلت لها: هل اعترف ابن عمك بأنه قد تزوج عليك، فقالت، لا واللهّ وكيف يعترف بما يعلم أني لا أقاره عليه، قلت: فشاهدت أنت هذه المرأة وقفت على مكانها وصورتها، فقالت: لا والله، فقلت: يا هذه اتقي اللّه ولا تقبلي شيئاً سمعته
 لي وراء هذا الباب طالق ثلاثأً، فأما ابنة عمي فقبلت رأسي وقالت: قد علمت أنه مكذرب عليك أليك أيها القاضي ولم يلزمني حنث لاجتماعهما بحضرتي" (4)
بند أنّ السارد عمد إلى نقل الأحداث من خلال الحوار الذي دار بين الشخصيات كما هو دون دون تغيرٍ، معطياً
 نفسهم، إذ لم يمر عبر قناة ناقلة فيصعب الاطمئنان إلى الأمانة الحرفية، فلا يقوم السارد عند نقل هذا النوع من الخطاب
بالإيجاز والتلخيص.

3-3 الدسرود له: Narrate
(1) ينظر: خطاب الحكاية، 187، وبلاغة الخطاب وعلم النص، 283، ونظرية السرد من وجهة نظر إلى التبئير، 107.
(2) أخبار النساء، 109.
(3) أخبار الظراف والمتماجنين، 147 (3)
(4) أخبار الأذكياء، 113-114.

إنّ لكل نططاب سردي مسروداً له، يتجلّى سردياً داخل أو خارج الخطاب انطاقاً من أنّ أي خطاب يقتضي
غناطباً، يتلقى ما يُرسله السارد، والمسرود له أو المروي له، (1) ابتُدِعَع هذا المصطلح من قبل (جيرار جينت) (1972)، (2) ويُعرِّف جيرالد برنس هذا المصطلح بأنّه "الشخص الذي يُسرير يُسرد له والمتوضع أو المنطبع (Inscribed) يُ السردد، وهناك على الأقل (واحد أو أكثر يبري إبرازه ظاهرياً) "(3) ويربع ذلك إلى أنّ "كلّ سردٍ سواء كان شفاهياً أو مكتوباً، وسواء كان يسرد أحداثاًاً حقيقية أو أسطورية، أو
 عليه، المروي عليه شخص ((ما)) يُوجَّه إليه الراوي خطابه، وسواءً كان السرد الروائي، حكايةً أو ملحمةًا أو راويةً، فإنَّ



ويختلف المسرود له عن المتلقي أو القارئ المقيقي أو الواقتي، لأنّ الثاني لا يتنمي إلى عالم المسرود لـي الوهمي بل

 السرديات (كلّ منها يمتوي على مسرود له غتلف) أو السرد نغسه (الذي يُتوي دائماً على نفسها البمموعة من المسرود لهم) والذي يمكن أن تقرأه بجموعة ختلفة من القراء الحقيقيين."(8)
(1) ينظر: البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، 61.
(2) ينظر: معبم السرديّات، 386.
(3) المصطلح السردي، 142.
(4) مقدمة لدراسة المروي عليه، جيرالد برنس، تر: علي عفيفي، وراجعها: جابر عصفور، الفصول مجلة النقد الأدبي، دراسة الرواية، مج (12)، العدد (2)، 76.
(5) السردية العريبة، 12.
(6) ينظر: تتنيات السرد في النظرية والتطيق، 30، وشعرية الخطاب السردي، 86.
(7) ينظر: معجم مصطلحات نقد الرواية، 151، ونظرية الرواية -دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة-،، د.السيد إبراهيم،

168، والنقد البنيوي والنص الروائي، محمد سويرتي، 2/ 116 و 134.
(8) المصطلح السردي، 143.
(") القارئ الضمني: فكرة تجريدية تستخدم لمناقشة أنواع البراعة التي يملكها القراء الحقيقيون, وقد يستى النقاد هذا الشخص, من أجل الجّ
 ينقسم على قسمين: 1-القاريء النموذجي، 2-القاريء المؤلفي. (نظريات السرد الحديية), والاس مارتن، تر: د. د. حياة جاسم محمد،

ولا يجب الخنط بين المروي له أو المسرود له وبين القارئ الضمني (*) أو المضمر، لأنّ "الأول يشگّل جمهور
 قام (سيمور جاتمان) بالتمييز بين مستويات عدّة للإرسال والتقلّي، تبعاً لنوع العالاقة التي تربط المرسل بالمتلقي،
فتوصل إلى المستويات الآتية:
"1-1-مستوى يُُيل على مؤلف حقيقي, يعزى إليه الأثر الأدبي، يقابله قارئ حقيقي يتجه إليه ذلك الأثر







إنّ هذا التصنيف المقتر من المؤلف الحقيقي والمؤلف الضمني والقارئ الحقيقي والقارئ الضمني، لن يقف عائقاً أمام دراستنا للمسرود له، ورصدنا لأهم الوظائف المنوطة به، لأنّ جيرالد برنس يرى أنّ "ذلك عملٌ مسرف الطول والتعقيد ويخلو من الدقة"(4)
-وظائف المسرود له:
يكدد (جيرالد برنس) أهم الوظائف التي ينهض بما أو يُمارسها المسرود له في البنية السردية، (5) وهي كالآتي:

## 1-وظيفة التوسط أو الوساطة بين السارد والقارئ:


 الدفاع عنها، أو إيضاح الجوانب الغامضة التي تُتاج إلى إيضاح، بواسطة الإشارات الجانبية الموجَّهة إلى المروي عليه.
(1) ينظر: : المصطلح السردي، 143.
(2) السردية العربية، 13.
(3) ينظر: المصدر نفسه، 13.
(4) مقدمة لدراسة المروي عليه، الفصول مجلة النقد الأدبي، مج (13)، العدد (2)، 84.

(6) ينظر: السرد في مقامات الههذاني، أيمن بكر، 49، ومعجم السرديات، 387.

ويككن لنا دائماً، وبواسطة توجيه إشارات إلى المروي عليه، أن نبرز أهية سلسلة من الأحداث وإعادة تأكيد أحدها أو
تصعيبه أو تبرير أفعال معنية أو التهوين من اعتباطيتها"(1) وقد بَلَّت هذه الوظيفة في معظم الأخبار، ومن بينها: "قال: وروي أن المتوكِّل قال: أشتهي أن أنادم أبا العيناء لولا أنّه ضرير. . فقال أبو العيناء: إن عفاني أمير

المؤمنين من رؤية الهلال ونقش الخواتم، فإنِّي أصلح."(2)

 المؤمنين هنا أراد شخصاً يتخذه نديهاً وليس عاملاً عنده، فالسارد هنا أراد أن يُغيرّ النظرة السلبية للمجتمع ابحاه
الأشخاص ذوي الاحتياجات الخامّة.
"ذكر أبو علي عيسى بن محمد الطوماري أنه سمع أبا حازم القاضي سمعت أبي يقول: ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة سنة عشرون أو نحوها، فقال له أحدهم: كم سنو القاضي؟ قال: فعلم أنه قد استصغر، فقاني فقال له: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل مكة يوم الفتح، وأنا أكبر من معاذ بن جـي الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً على أهل اليمن، وأنا أكبر من كعب بن سور الذي الذي وجلي بلي بله عمر بن الخطاب قاضياً على أهل البصرة."(3)
بخد أنّ للمسرود له دوراً مهماً في بيان مغزى الخبر والتوسط بين السارد والقارئ، فالمغزى من خبره هو أنّ تولي


 بين السارد والقارئ، ومثال ذلك خبروه: " جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت: أشكو إليك خير أهل الدنيا إلا رجل سبقه بعمل أو
 فقال: جزاك الله خيراً فقد أحسنت الثناء قد أقلتك فلما ولت، قال كعب بن بـلـي سور : يا أمير المؤمنين لقد أبلغت إليك في في الشكوى، فقال: مـا اشتكت، قال: زوجها، قال: علي بالمرأة وزوجها فجيء بهمما، فقال لكعب: اقض بين الـينهما، قال: أأقضي وأنت شاهد، قال: أنك قد فطنت ما لم أفطن إليه، قال (لزوج المرأة): فإن الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من
(1) مقدمة لدراسة المروي عليه، الفصول مجلة النقد الأدبي، مج (12)، العدد (2)، 87.
(3) المصبدر نفسه، 68-69.61-82.
(4) ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة ، 1/ 429 ، وتذكرة الحفاظ ، 4/ 92.

النساء مثنى وثلاث ورباع صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوماً وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة، فقال عمر : لهذا أعجب إليَّ من الأول، فرحَّله بدابة وبعثه قاضياً لأهل البصرة."(1) نلحظ أنّ المسرود له الإمام (عمر بن الخطاب) ومعه مسرود له ثانوي وهو (كعب بن سور) الذي قد توسَّط بين الرجل وزوجته، فبيّن المسرود له الثانوي أنّ للنساء حقاًَ على الرجال، وعلى الرجل الالتزام بكقوقها وعدم ظلم زوجته في حقِّها، وقد توسط المسرود له الثانوي بين السارد والقارئ، وذلك من خلال طرحه لأفكار السارد في حديثه. والسارد
 وابخذاب أكثر"(2).

## 2-وظيفة التشخيص:

وين هذه الوظيفة يكون المسرود له شخصية داخل النص السردي، وتلك وظيفة مهمة في تحديد سمات السارد، فالمسرود له يُسِهم في بلورة صورة السارد، إذ يتحوّل في كثير منها السارد إلى المسرود له، ومن خلال العلاقة بينهما تكمن


$$
\begin{aligned}
& \text { الخاص بكما تكشف عن شخصيته كما يفعل، إن لم يكن أكثر؛ أي عنصر آخر من عناصر السرد"(4). } \\
& \text { وتتجلّى هذه الوظيفة في خبره: }
\end{aligned}
$$

"ما رُوي عن إبراهيم بن المهدي، قال: دخلَ عليَّ المأمون، فقالَ: باللهّ يا عمُّ هل عَثِقتَّ قطُّ؟ فقلتُ : نعم، يا أمير المؤمنين، وأنا الساعة عاشقٌ، قالَ: وأنت على هذه الجثَّةِ والجسمِّ الكبير عاشقُّ؟! فأنشأ يقولُ : وَجْهُ الَّنّي يَعشَقُ مَعُرُوفٌ لأنَّهُ أَصفَرُ مَنحُولُ ولُ إلى أن قالَ:
لَيسَ كَمَنْ تَلقَاهُ ذا جُجَّةٍ فأجابَهُ إبراهيم:


فالسارد (إبراهيم بن المهلي) يُصبح المسرود له من خلال الحوار بينه وبين المسرود له (المأمون) الذي يكشف للقارئ السمات الجسدية التي يتميّز بها السارد الرئيسي، لأنّه ادّعى العشق أمام المسرود له، ولكن المسرود له يكشف
(1) أخبار الأذكياء، 65.
(2) تقنيات السرد في المقامات النظرية، 70.
(3) ينظر: السرد في مقامات الهمذاني، 49، ومعجم السرديات، 387، وReder- Response Criticism. P. 25 نقلاً عن: السردية العربية، 14. (4) مقدمة لدراسة المروي عليه، الفصول مجلة النقد الأدبي، مج (12)، العدد (2)، 87-88.
(5) أخبار النساء، 56-57.

حقيقة زيفه وكذبه وبُطلان ادِّعائه، ومن خلال الوصف المباشر لإظهار السمات الجسدية التي يتميّز بها السارد أو الوصف غير المباشر من خلال البيت الشعري الذي يُيّن سمات العاشق الصادق. ومن ذلك أيضاً خبره:
"وذكر ابن عتيق، قال: بينما أنا أسير في أرض بني عذرة، إذ أنا ببيتٍ جديلٍٍ، فدنوت منه، فإذا بعجوزٍ تعلّّل شابِّاً قد نهكته العلّة، وبانت عليه الذّلّة. فسألثها عن خبره، فقالت: هذا عروة بن حزام. فدنوت منه، فسمعته يقول: من كان من إخواننا باكياً لغدٍ فقلت: أنت عروة بن حزام? قال: نعم، الذي أقول:

وعرّاف نجدٍ إن هما شفياني وقاما مع العوّاد يبتدراني. ولا شربةٍ إلاّ وقد سقياني. بما حملت منك الضّلوع، يدان على النّحر والأحشاء حدّ سنان، - وعفراء عندي المعرض المتواني

جعلت لعرّاف اليمامة حكـمه فقالا: نعم، تشفى من الدّاء كلّه.

فما تركا من سلوةٍ يعلمـانها، فقال: شفاك الله، واللهه مـالنـا، فويلي على عفراء ويلاً كأنّه فعفراء أصفى النّاس عندي مودّةً

ثمّ شهق شهقةً تومّمت أنّها غشية فتنحّيت عنه، ودنت العجوز فوجدته قد قضى نحبه. فما برحنا حتّى دفنّاه. "(1) نلحظ أنّ السارد يصف للقارئ حال الشاب العليل، وعند استفساره عنه يتبيّن أنّه (عروة بن حزام)، ثم يتحوّل السارد إلى المسرود له، وبالعكس يتحوّل المسرود له إلى السارد المشارك في الأحداث؛ فيكون بذلك شخصية من شخصيات الخبر، ويسرد على السارد الرئيسي خبره، ويصوّر من خلال هذا الحوار حاله، ويُحدد سمات السارد الذي كان

"قال أحمد بن محمدٍ عن يحيى القطان: قال لي: يزيد بن هارون أنت أثقل عندي من نصف حجر البَزْرِ،
 بجد أنّ المسرود له يمدد سمات السارد الرئيس في حديثه عن طريق شرحه وتحليله لماذا شبّه ثقله بالبزر ولم يُشبِهه بالرحى، فأراد أن يُيِّن من خلال هذا التشبيه مدى انزعاجه من السارد وثقل طبعه عليه. 3-وظيفة التأكيد على موضوع السرد:
إنّ عمل المسرود له هي هذه الوظيفة هو طرح الموضوع أو المغزى الذي يهدف إلى طرحه من خلال تلك الوقائع والأحداث التي بتري داخل النص السردي، ويمكن للمسرود له، إذا كان شخصية مؤسسة أو عُحرَّة للموقف والحدث
(1) أخبار النساء، 62
(2) أخبار الظراف والمتماجنين، 74.

السردي، أن يؤدي دوراً مهماً في تأكيد موضوع السرد،(1) و"يعمل على تنمية حبكة الأثر الأدبي، كما إنّه يؤشر المقصد

> الذي ينطوي عليه ذلك الأثر "(2).

وتتجلّى هذه الوظيفة عندما يقوم ابن البوزي بسرد بجموعة من الأخبار عن موضوعات اجتماعية وسياسية وتأريخية غتلفة على لسان المسرود همه، ومن ذلك أخبار (بني عذرة)، ولاسيما خبر الرجل الذي عشق ابنة عمّه، فيسرد السارد (جميل بن معمر العذري) خبرهما عبر المسرود له العاشق:
" "...، أعلمك أنّ آل بثينة انتجعوا عن حيّهّم، فوجدوا النّجعة بموضع نازح فظغنوا، فخرجت أريدهم، فبينما أنا

 أصبحت وقفت على القصد فنزلت فرحب بي وأكرمني وذبح شاة، وأجّج ناره، وجعل يشوي ويلقي



 عن الحي، وأسكنها في موضعه. وأنّه رضي أن يكون لزوجها راعياً حتّى تأتيه ابنة عمّه فيراها "(3)

 به من أحداث في سبيل الوصول إلى ابنة عمّه وعشيقته، أي تحوّل المسرود له إلى ساردٍ وتحوّل السارد إلى مسرودٍ له، وكلّ
 الرجعي الذي ساد أوساط الجتمع، فحال السارد نغس حال المسرود له؛ لذا فإنّ السارد من خلالل حديثه مع المسرود له أكّد على معاناته ومقصوده في هذا الخبر .

ومنه أيضاً:





(1) ينظر: السرد في مقامات الهمذاني، 50، ومعجم السرديات، 387.

Reder- Response Criticism. P. 25 (2)
(3) أخبار النساء، 59-60.

فخفِّف ميزانه يوم القيامة؛ أللَّهمّ! عبدك هذا كان ينكر الشفاعة؛ أللَّهم! فلا تُشَفِّع فيه أحداً من خلقكَ يومَ القيامةِ؛ قال: فسكتوا عنه وضـحكوا"(1)

نلحظ أنّ السارد الرئيس يطرح موضوع الإميان والعقيدة أو عدم المشاركة في جنازة غير المؤمن، ففي بداية الخبر طرح الموضوع على شكل معارضة أهل العلم والسنة المشاركة في المنازة، لأنّ الميّت إنسان غير مؤمن، ويؤكد المسرود له على طرح الموضوع نفسه ولكن من خلال مشاركته للجنازة والدعاء عليه، فأصبح دور المسرود له هنا هو المو التأكيد على

 المعتقدات نفسها وينهجون المنهج نغسه في حياتمّ وهو عدم الإمكان باللّ. من أمثلة ذلك أيضاً:
"قال الأصمعي: رأيتُ بالبادية أعرابية لا تتكلّم، فقلتُ: أخرساءُ هي؟ فقيل لي: لا، ولكنّها كانَّ زَوجُها معجباً
 فالسارد أراد أن يطرح موضوع الوفاء من خلال سرده لما شاهده من أحداث وشخصيات، ثّمّ ينتقل إلى الحوار الذي دار بينه وبين المسرود له الذي تُوّل بدوره إلى سارٍٍ يؤكّد موضوع الوفاء، عن طريق سرده خبر امتناع الأعرابية عن الكلام للسارد الرئيسي الذي تُوّل إلى المسرود له.

## المبحث الثاني: السرد وأساليبه (السرد الذاتي والسرد الموضوعي):

السرد لغةً: Narrative






 البنائية لمذا المصطلح فهو يعني النسيج، (4) و"تداخل الأجزاء وتواليها باتساق في نسيج عكمم مترابط"(5). السرد اصطلاحاً:
للسرد تعريفات عدّة بحسب وجهة نظر النقاد إليه كونه مصطلحاً يكثر تداوله بين الدارسين في بحال الدراسات
السردية، ونشير إلى بعضها، وهي كالآتي:
 إينما وجد وحيثما كان"(6) أمّا في بحال الدراسات السردية فقد استعمله (جيرار جينيت 1972) للدلالة على "العرض
 سماه في القسم الثالث من أقسام خطاب الـكاية (الصوت)، أي الصوت السردي القائم بععل السرد، والسرد من هذه

الناحية، هو النشاط السردي الذي يضطلع به الراوي، وهو يروي حكاية ويصوغ الخطاب الناقل لها. (8)
(1) ينظر: لسان العرب، باب السين، 1987/21، والهِّحاح تاج اللغة وصحاح العرية، إسماعيل بن حماد الجوهري، مج:6، 487/2، والقاوس المحيط، الفيروزآبادي، باب الدال، فصل السين، 288، وترتيب كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيلي (ت 175هـ)، 810/2، والمعبم الوسيط، باب السين، 426.
(2) ترتيب كتاب العين، 810/2.
(3) الجامع الصحيح المختصر المسمى صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداله البخاري الجعفي، تح: أ.د.مصطفى ديب البغا،مج: 6، باب الصوم في السفر، 686/2. (4) ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 161.
(5) السرد عند الجاحظ، 1.
(6) (6) الكام والخبر -مقدمة للسرد العربي-، 19.
(7) طرائق تحليل السرد الأدبي، 71.
(8) ينظر: خطاب الحكاية، 228، ومعجم السرديات، 243، ونظريات السرد الحديثة، 141.
-أمّا السرد عند (سعيد يقطين) فهو "نقل الفعل القابل للحكي من الغياب إلى الحضور، وجعله قابلاً للتداول،
 وفق نظام لغوي معيّن بيث يستهوي المسرود له أكان حقيقياً أم خيالياً، فضاًا على أهّا عبارة عن وصف يععث عنده نوع من الاطمئنان من غير صدمه" (2)
ويقول (رولان بارت): "يككن للكالام الملفوظ أن يدعم السرد، شفوياً، أم مكتوباً، عبر الصورة؛ ثابتاً أو متحركاً،
 (الملحمة، التاريخ، التراجيديا، المأساة، الملهاة، المسرح الإنعائي، كما فئ اللوحة الملوّنة" أشكلت أو اختلطت على بعض من الدارسين -في بحال الدراسات السردية- بجموعة من المصطلحات القريبة نوعياً من بعضها، ومنها (القصة، والحكاية، والسرد) فاقتز (جيرار جينيت) : إطلاق "اسم القصة على المدلول أو المضمون السردي، .... واسم الحكاية بعناها الحصري على الدال أو المنطوق أو الخطاب أو النص السردي نغسه، والفعل"(4).لسرد على الفعل السردي، المنتج، وبالتوسع: على بجموع الوضع الحقيقي أو التخييلي الذي يحدث فيه ذلك

وهناك تقارب بين مفهومي (الـكي والسرد)، وربّا بُد في بعض الأحيان مَنْ يوافق بينهما، فيستعمل الـكي
 جينيت) أنَّ الفرق بين الـكي والسرد هو أنّ الحكي مادة حكائية تظهر وتبرز فِ شكل التعبير (النص السردي)، بينما (6). السرد هو عملية نقل تلكك المادة الحكائية من صورتا الواقعية أو الخيالي إلى الصورة الكالامية واللغيرية ويذهب (سعيد يقطين) إلى أنّ الحكي يتكون من السرد والغكي بكيث إنّ الحكي كآلية يتدنل فيها السرد و
 أولاهما: أن يكتوي على قصة ما، تَضُمُ احدانـأًاً معيَّنة.
وثانيهما: أن يُعَيَّن الطريقة التي تُكى بِا تلك القصة. وتسمى هذه الطريقة سرداً."(8)

وأمَّا المكي فهو "لا يشكِّل القصة التي نسردها فقط، وإنّا يشكِّل أيضاً عناصر كميزة للملفوظات، والصور، والشخصيات. فالمكي ليس نتيجة فعل التلفظ: لأنَّهُ لا يروي ما يتعلق بالشخصيات والأشياء، إنّا يروي الشخصيات

$$
\text { (1) السرد العربي مفاهيم وتجليات، } 61 .
$$

(2) (2) مستويات نقد السرد عند عبدالشا أبوهيف، د. فلفيح مضحي أحمد السامرائي، 17.
(3) النقد البيوي للحكاية، رولان بارت، تر: أنطوان أبوزيد، 89
(4) خطاب الحكاية، 38-39 اليكر
(5) ينظر : البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، 15

(7) ينظر : تحليل الخطاب الروائي، 34.
(8) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 45 (7)

والأشياء، لأنّ شخصيات وأحداث المكي محكية مثل تلك الخاصة بلوحة تشكيلية مع اختلاف واحد هو كوها مرسومة في اللوحة، ومصوَّرة في الفيلم"(1)، إذن ف"المكي خطاب شفوي ألان أو مكتوب يعرض حكاية؛ والسرد هو الفعل الذي ينتج هذا المكي" (2)

## -أساليب السرد: Methods of Narrative

هناك أسلوبان سرديان يقدّم السارد من خلالفما نصّه السردي، والمقصود بمما (السرد الذاتي والسرد الموضوعي)، وقد حددها الناقد الشكالين (توماشفسكي) (1890 -1957)، في قوله: بأنّه "يوجد نمطان رئيسان للحكي: سرد موضوعي، وسرد ذاتي"(3)، وهما أسلوبان رئيسان يتنازعان فن الخبر والقصة والرواية، وعنهما تكففت الأساليب الأخرى من خلال الاختزال والمزاوجة والمثاقفة بين الأسلوبين، (4) كالآتي :

## 1-السرد الموضوعي: Objective Narrative

السرد الموضوعي أو السرد الخارجي، وقد سمِّي بطريقة السرد المباشر أو الملحمية، (5) وقد سمِّي هذا السرد

والوقائع المروية، سرد السلوكيات"(7).

إنّ السارد يقدم الأحداث والشخصيات بوصفه حيادي، وقد عُرف هذا النوع من الأساليب في المالحم
اليونانية، وامتد بعد ذلك وصولاً إلى روايات القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . (8)
ويتسم نظامه بكون الكاتب مطلعاً على كلّ شيء، حتى الأفكار السرية للأبطال؛ أي إنّه يكون على دراية
باضر الشخصيات وبماضيها، وبسلوكها الخارجي وأفكارها الداخلية، وين هذا الأسلوب يصف ويصوّر الأبطال والأحداث بضمير الغائب (هو). ${ }^{(9)}$
(1) تقنيات السرد بين الرواية والسينما، د.وافية بن مسعود، 134.
(2) نظرية السرد من وجهة النظر إلى النئير، 97.
(3) نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكانليين الروس، توماشفسكي، تر: إبراهيم الخطيب، 189. (4) ينظر : المتخيل السردي، د.عبدالهُ إبراهيم، 120 : 120
(5) ينظر : فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 77. (6) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 47
(7) المصطلح السردي، 163.

(9) ينظر: نظرية المنهج الشكلي، 189، وشعرية الخطاب السردي، 87 الهـ، 86-87، وتطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام، إبراهيم

يعتمد السرد الموضوعي أساساً على صوت السارد أو الراوي الذي ينتخب الأحداث ويقدِّم الشخصيات في
 معلومات كثيرة عن تأريغه، ويتصرّف أو يتالاعب بزمن الأحداث، وله مطلق الحرّية في الانتقال بين عناصر الخبر أو القصة
 يلاحق الأحداث من الخاجه، (2) ويراد بالرؤية "وجهة أو وجهات النظر التي يتم وفقاً لها عرض الوقائع والمواقف"(3). وبجد مثيالقا من المصطلحات النقدية المستعملة في بجال الدرسات السردية، أمثال: الرؤية السردية، زاوية

 المصطلحات في بجموعها تعني: الموقف، والمقصود به موقف الكاتب الذي يتخذه الجاه واقعه المعيشي أو عالمه الخيط به، بكل ما فيه من أحداث وعلاقات، وهو موقف ثقافي . الرؤية من منظورٍ آخر هي "التناة أو العين التي ترُرُ من خلالما عناصر المروي لنقلها إلى المتقلي، فهي النقطة


 تحدد مستويات الرؤية طبعة الرؤية فيما إذا كانت ذاتية أو موضوعية، لأنّ في الرؤية الموضوعية "بُعل دور دور الراوي دوراً ناقلاً، شبيهاً بدور الحالق عظيم القدرة وغير المرئي"(7)، والذي كما يقول "فلوبير: (نسسُ به دون أن نراه)"(8)، وقد
 كالآتي:
1-الرؤية من الخلف أو الوراء: وهي الرؤية التي يكون فيها الراوي أكثر علماً من الشخصيات، كما أنّه
 الحكي الكالاسيكي أو التقليدي غالباً هذه الطريقة، وجعله توماتشفسكي تحت عنوان: السرد الموضواليوعي، فالراوي أو
(1) ينظر: البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 168.
(2) ينظر: المتخيل السردي، 64 و120
(3) (3) المططلح السردي، 245.

(5) مقامات ابن الجوزي، اطروحة دكتوراه تقدم بها: باسم نظم سليمان ناصر المولى، 24.
(6) (6) الشعرية، 51.
(7) أطيا الوجه الواحد، 220.
(8) تحليل الخطاب الروائي، 285.
(9) ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 47.

السارد يكون محايداً لا يتدخّل ليُغفسِّر الأحداث، وإنّا ليصفها وصفاً عايداً كما يراها، أو كما يستنبطها في أذهان الشخصيات التي تؤدي دوراً في الخبر.
2-الرؤية (مع): وهي الرؤية التي تتساوى وتتصاحب علم الراوي مع الشخصية، أي الراوي يعلم بقدر ما تعلم
 هذا النوع يكون شخصية مُساهمة أو مشاركة في القصة، وجعله توماتشفسكي تحت عنوان: السرد الذاتي، ويْ هذا
 الاعتقاد به.
3-الرؤية من الخارج: وفيها الراوي يعلم أقلّ ما تعلمه الشخصية، والراوي هنا يعتمد على الوصف الخارجي، أي وصف الحركة والأصوات، ولا يعرف إطلاقاً ما يدور بخلد الشخصيات، ولم يتحدث توماتشفسكي عن هنا ها النا النوع إطالاق، لأنّ الرويات التي تبنى عليها مل تظهر بشكل واضح إلاّ بعد منتصف القرن العشرين، ووصفت هذه الروايات

بالرواية الشيئية، لأها تُلو من وصف المشاعر السيكولوجية كما يكاد يخلو مني من الأحداث وعلى أساس تقسيم (بويون)، قام الناقد الفرنسي (تودورون) بتقسيم الرؤية على ثنائيته المختزلة الآتية: الرؤية
 الذاتي)، فالرؤية النارجية؛ هي الرؤية التي يظهر فيها الراوي كلّي العلم، الذي يروي بضمير الـيري (هو وهي)، المنطلق من
 يتساوى ويتصاحب علم الراوي مع شخصيات الروائية، كما في الرؤية (مع)، لدى بويون، مستعينا بضمير المتكلم (أنا

ونخ) والمخاطب (أنت وأنتم)، المنطلق من أسلوب السرد الذاتي . ${ }^{\text {(2) }}$ ويكون السرد الموضوعي "متعدِّد التبئيرات فالراوي يسرد المّرد الأحداث ويُّدِّم الشخصيات بضمير الغائب


 والأفعال التي يقوم هكا الشخصيات في القصة وليس صانعها (5)
(1) ينظر: المصطلح السردي، 245، وتقنيات السرد في النظرية والتطيق، 34، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 47-48، وشعرية الخطاب السردي، 91.
(*) ملحوظة: ولكن توماتشفسكي قد سبق (بويون) في تقسيمه للسرد على السرد الموضوعي والسرد الذاتي في بحثه المتعلّق بنظرية الأغراض والخاص بالسرد في سنة (1923م). ينظر : هامش بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 47. (2) ينظر: تنغيات السرد في الظرية والتطيق، 35.
(3) (3) الروية العريية البناء والرؤيا، د.سمير روحي الفيصل، 39.
(4) ينظر: في نظرية الرواية، 153.
(5) ينظر : تننيات السرد في المقامات النظرية، 33.

## -السارد العليم

ويعّّل السرد الموضوعي الأسلوب الغالب في الآثار الخبرية لابن الجوزي، إذ اعتمدته أغلب الأخبار، حتى بات

قام برواية أو سرد الخبر؛ أي السارد أو الراوي، ومن ذلك خبره:













 فكيف تريدون؟ قالوا: تخلص الجارية من الضرب وتأخذ الكيس ..."(4).

 اسمها فِ بداية حديثه أو مُستعيناً بأفعال مثل: (تزوج، دسَّ، يقضي، رآها، سألها، رمى، صعد، جاءاء، ...

 دراية ومعرفٍٍ حتى بالأفكار والمشاعر السرية أو الداخلية للشخصيات؛ أي ما يختلج نغسه وفكره من أمور، وأيضاً سلوكها
(1) أخبار النساء، 172.
(2) أخبار الأكياء، 86.

(4) أخبار الأذكاء، 180-181.

وحاضرها، فتقدم الشخصيات في صراعها النفسي، ويترك أفعال الشخصية وأقوالما هي التي تبرر للمتلقي تصرفاقاه، وقد

 ولعلّ الذي يستدعي الانتباه أنّ ألفاظ (حدثنا، حدثني، حكى، أخبرنا، روى، بلغنا، ...إلِ) كَلُّها "مستقاةٌ من



زمن الخبر نفسه من زمن المؤلف، ففي بعض الأخبار يشهد المؤلف نغسه أحداث الخبر .





 أنَ يكتُبَ إليهِ: إنَّكَ قد سُبِقتَّ؛ ولم يدري كيف يُكِنِي عن تلك الحالِ ..."(3) نلحظ أنّ المؤلف مل يذكر اسم السارد صراحةً، مع بقاء السرد سرداً موضوعياً لا يتحدث فيه إلا علا عن شخصية أخرى داخل الخبر، إمّا ذاكراً اسمها أو بالاستعانة بأفعال: (عشقها وأحبها، تسابق، بعث) المسندة إلى ضمير الغائب

 مع الزمن الذي هو زمن الكاتب وحده، وقبل كلّ شيء، (4) فالسارد أو الراوي هنا راوٍ عليم، "قدّا "المّ الأحداث



 واستنشدهُ ما قالَ فيها من الشعرِ، وكان ابنُ ظبيةَ حاضراً، فأنشدهُ مهدِيٌّ بيتينِ يصفُها فيهما بالعفافِ، فقامَ ابنُها فنزَع
(1) في نظرية الرواية، 147.
(2) أخبار النساء، 173.

(4) ينظر: في نظرية الرواية، 153-154
(5) البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 169.


 بخد أنّ المؤلّف قد أصبح السارد الذي يسرد هذه الأخبار مباشرةً من دون الاستعانة بسارد أو وسا وسِيٍ لتوسَّط
 وسيلة للمشاكلة؛ أي إيهام المتالقي (القارئ أو السامع) أنَّ الخبر منكن الوقوع في الحياة الواقعية إن كان مداره على الأحداث، ويعكن القول إن كان مداره على الأحاديث، لأنّ بعض الأخبار تتكون من مشهد حواري معيّن لا غيرّ انير يتميز المؤلّف الذي قام بدور السارد في هذه الأخبار بوقفه المايد (الراوي الخايد) عمّا يقوم بسرده من أحداث ومواقف، وبخده مطلَّعاً على كلّ شيء؛ أي عليمٌ بأدقِّ التفاصيل المتعلِّقة بالحدث وحتى الأفكار والمشاعر السرية للشخصيات، فيستهلُّ سرده بأفعالٍ دالةٍ على نلو الخبر من الذاتية مثل: (دخلَ مهديُ، كانَ فتئ)، ويسرد إلى المتلقي الأحداث التي وقع فيها هؤلاء من دون أن يتدنَّل فيُ تكوينها، أي ييقى السارد خارج الخبر، وتبقى رؤيته إلى الخبر رؤية نحارجية قائمة على عدم المشاركة في الخبر، إذ يقدِّم الأحداث والشخصصيات بوصف حيادي وبطريقة مباشرة من دون تدشُّل منه.
وقد يُركز السارد العليم على شخصية من الشخصيات من دون شخصيات أخرى كما فعل في معظم أخباره، ${ }^{\text {(3) }}$ فني خبره أول العقاء المققى إبليس: "فأول القوم (إبليس) فإنّه كان متعبداً مؤذناً للملائكة فظهر منه من الحمق والغفلة ما يزيد كلّ مغفل، فإنّه لما رأى آدم مخلوقاً من طين، أضمر في نفسه لئن فضّلت عليه لأهلكنّه، ولئن فضل عليّ
 لو وقف على هذه الحالة لكان يحمل على الحسد ولككنّه خرج إلى الاعتراض على المالك بالتخطئّة للحكمة، فقال:





 الحُمُرَ، ثم أرسلها، فصارت إلى منزلِ،، فقال الأميرُ: ما بعد هذا شيءُ، فجرّدووهُ، فلما نظر إلى السياطِ، قال: لا بدّ لكَ

من ضربي؟ قال: نعم، قال: والله ما عليّ في ذلك أشدَّ من أن يضحك منا أهل العراقِ، ويقولونَ: أهل مكة يجيزون شهادة الحمير! فضحكك الوالي"(1) نلحظ الاهتمام الكبير الذي أولاه السارد بالشخصية، والتركيز عليها من خلال تصرفاهِا أو أفعالما وأقوالما، وقد تكرر هذا الأمر بشكل جلي في آثاره الخبرية، ولاسيما وقت حديثه عن الشخاه الشاريات الفيا الفكاهية أو الحمقى والمغفلين الذين يتوارد أخبارهم بكثرة على لسان العامة والخاصة، بكيث لا يكتاج إلى وسيط أو سارد يسرد أخلاريارهم، لأغّّم معروفون عند أغلب الناس وأخبارهم شائعة عندهم، ومنها أخبار : (الجصاص، وجحا، وإلبيس، ... وغيرهم)، أو عن الشخصيات المعروفة وأرباب السلطة، مثل: (الرشيد، والخحاج، والمهدي، ... وغيرهم).
وبخد لحات عابرة من تحليالات بسيطة عن هذه الشخصيات من قبل السارد الذي لا يكلل ولا يفسر ولا



على هذه الحالة لكان يحمل على الحسد ولكتّه خرج إلى الاعتراض على المالك بالك بالتخطئة للحكمة"(2).




 وقد استعان السارد في المثالين السابقين بالأفعال: (رأى، تدبر، علم، يطق، جهل، نسي، وقف، خرّ المرج، قال،
 السارد، فيمرر ما يشاء من أفكار وآيديولوجيات، وتعليمات، وتوجيهات، وآراء؛ من دون أن ييدو تدنُّلُه صارخاً ولا مباشراً.

> وقد يُركّز في سرده الموضوعي على حدث أو موقف تأريخي، ومثال ذلك، قوله:






في خبره، في مثل قوله : (فنظرت إلى سابور فهويته) في حديثه عن ابنة الملك الساطرون، وهي بدورها أدت دوراً مهماً في في
 في السرد الموضوعي وسيطاً بين شخصيات الخبر وبين المتلقي.
واستعمال ضمير الغائب (هو أو هي) يفصل النص السردي عن السارد، ويءعل المتلقي واقعاً تحت لعبة فنيّة
 مراده على الأحداث، وقيل إن كان مراده على القول، وإنّ السارد بحرّد وسيط بينه وبين الأُحُدُوثة المكية.
-السارد الشاهد:


تسجل كلماقا ويطلق عليه (عين الكامير) تارة و(الواقية الموضوعية) تارة أخرى"(3).

 خارجية (الرؤية من الخارج)، ويسعى إلى جعل الأحداث موضوعية، ويُيِّل حضور الراوي أو السارد الكلّي العليم إلى

سارد ذي حضور متخفٌ. (5)
وقد يكون السارد شاهداً على الأحداث من غير مشاركة، ومن ذلك خبره :"عن أبي محمد بن معروف قال:



 فسقطت السكين، فقال: هذا ليس بشيء، فصعد الى السطح فرمى نفسه إلى الارض فلم يمت واندقت عظامه، فجاء
 اللكام رجل يسمى أبو عبداله المزابلي يدخل البلد بالليل فيتنع المزابل فيأخذ ما يجاني اليده ويغسله ويقتاته ولا يعرف قوتاً
(1) ينظر: في نظرية الرواية، 154-155.
(2) بنية النص السردي من منظرر النقد الأدبي، 49.
(3) قراءات في الأدب والنقد، د.شجاع مسلم العاني، 206.
(4) البناء الفني في الرواية العربية في العراق - القسم الأول بناء السرد-، د.شجاع مسلم العاني العاني، 177/1.
(5) ينظر: البنى السردية في شعر الستينات العراقي، رسالة تقدم بها: خليل شيرزاد علي، 99.
(6) أخبار الحمقى والمغفلين، 158-159.

غيره، أو يتوغَّل في الجبل فئكل من الثمرات المباحات، وكان صالحاً مجتههداً إلاّ أنَّه كان قليل العقل. وكان بأنطاكية


 ليجعله فيها، فغرف بالطاسة من التغار وترك صنجة الرطلين، فلما رآها ترجح صب من الدبس ثم أرى أعادها الى الميزان،
 ثلاثة أرطال فان أردت ان تستوي الميزان فاكسر من جانب الطاسة والا ما تستوي"(2). نلحظ أنّ المؤلّف لجأ إلى سرد الأحداث عن طريق صوت الراوي أو السارد الشاهد الذي ينقل الأحداث أو


 عنه" (3)
فقد استعمل السارد في هذه الأخبار ضمير المتكلّم أو المتكلّمين (أنا وغن) العائد على السارد الشاهد مثل (يلزمني، عندنا، زمننا)، وهذه الضمائر مع رجوعها إلى السارد تبقى فيها دلالة المشاهدة أو التالاصق المباشر مع

الشخصية أو الحدث.
 الحديث عنها وعن أخبارها، فيستهلُّ خبره بوصف الشخصية قبل الولوج إلى داخلا المبر مثل: (فتى نصراين حسن المط


 الثالث، والمهم في هذا النوع أن السارد الشاهد يترك "التحليل والاستنتاج هنا على القارئ، كذلك ملك ملء الفتجوات التي تقع في القص"(4) كما يفعل نظيره السارد الكلّي العلم في السرد الموضوعي عادةً السارِ
 السردي، لكونه ألصق بالسرد الذاتي منه إلى السرد الموضوعي، وانتقل من ضمير المتكلّم (أنا وننن) إلى الحديث عن
(1) المصدر نفسه، 106.
(2) المصدر نفسه، 162.
(3) تنتيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، يمنى العيد، 100.
(4) ملامح قصصية في شعر علي ابن الجهمه، رسالة تقدم بها: آزاد عبدول رشيد، 126.

شخصيات أخرى معبرة عنها بأسمائها ثم بضمير الغائب (هو) العائد عليها، ويممي نفسه من إثم الكذب بتواريه وراء هذا الضمير، بجعله بجرّد حاكٍ يمكي، لا مؤلِّفاً يؤلِّف، أو مبدعاً يُبُدع. (1)

2-السرد الذاتي: Subjective Narrative

- هو الأسلوب الثاني من أسلوبي السرد اللذين حددهما (توماشفسكي)، أو (القص الذايت) "مصطلحٌ أطلقه
 - هو أسلوبٌ سرديٌّ يعتمد على الرؤية الداخلية والسارد المشارك؛ (3) أي أنّ طبيعة وجهية النظر أو أو زاوية الرؤية تكون من نوع الرؤية (مع) كما هي عند (بويون) أو الرؤية الداخلية كما سمّاها (تودوروف) وقد سبق ألما أن أشرنا إلى ذلك؛
 عن أفكارها ومواقفها، وتوقد فيها شرارة السجال الفكري حول الفكرة الجوهرية، فتتعدد أبعاد تلك الرؤية، وتتكاثر مدلولاتا، ويصبح من الصعوبة تعويم دلالة واحدة، لأنّ الرؤية لا تقرر دلالة حددة" (5) ويكون المسرود فيه بلسان البطل نفسه عن نفسه فهو البطل والسارد معاً، ويكون فيه (السارد أو الراوي) شاهداً
 فيعرض أمراً يخصُّها أو يكشف عنه، لذا بإمكاننا القول: إنّ راوي الأحداث هنا يكون أقنّ علماً من راويها في السرد الموضوعي؛ (7) أي أنّه لا يستطيع أن يلج إلى قرارة نفس شخصياته لمعرفة اسرارها الكامنة في فكرها، (8) وين الواقع أن السارد أو "الراوي يكون هنا مصاحباً لشخصيات يتبادل معها المعرفة بسار الوقائع. وقد تكون الشخصية نفسُها تقوم برواية الأحداث"(9)
يتمثل هذا الأسلوب أساساً في "إقصاء دور الراوي العليم وعاولة تقديم الحدث القصصي عبر رؤيا شخصية قصصية مشاركة أو مراقبة وهي في الغالب شخصية مسرحة ومتضمنة فئ المتن الـكائي"(10)، ويعتمد نظام السرد الذايج على تتبع المتلقي (قارئ أو سامع) "الحكي من خلال عيني الراوي (أو طرف مستمع) متوفرين على تفسير لكل خبر:

> (1) ينظر : في نظرية الرواية، 153-154 (2) معجم السرديات، 326
> (3) ينظر: المتخيل السردي، 120
> (4) أطياف الوجه الواحد، 220
> (5) المتخيّل السردي، 133-134 المياحي

(7) ينظر: المتخيّل السردي، ، 120.
(8) يظر : البنية السردية في كتاب الأغاني، 123.

(10) الصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، فاضل ثامر، 183

متى وكيف عرفه الراوي أو المستمع نفسه"(1) يتيح هذا الأسلوب "للشخصية أن تواجه القارئ مباشرة، فتتحدث إليه، وتتحاور دون وصاية أو توجيه من الشخصيات الأخر، وتكشف بررية مطلقة عن نفسها، دون أن تنتظر من يمجب عن القارئ بعض أفكارها ومواقفها" (2)
إنّ الأشياء المذكورة في السرد الذاتي لا تظهر في وجودها الخارجي الموضوعي فتط، بل تظهر بوصفها ظلالاً وأطيافاً مرسومة على صفحة العقل الباطن للسارد أو لإحدى الشخصيات أو لعدد من الشخصيات؛ أي بقايا الذكريات
 الإنسانية أو الذاتية للسارد، فلا تأتي الأشياء عارية جافة كما هو في الواقع، بل تبدو متزجة بالأحاسيس والمشاعر والاننعالات. ${ }^{\text {(3) }}$

 ونخن) أو بضمير المخاطَب؛ أي الشخص الثاني (أنت وأنتم) ولاسيما عندما يخاطب الشخصية نفسها أو يناجيها في مونولوج داخلي. ${ }^{\text {(5) }}$
أمّا طريقة كتابة القصص والأخبار في السرد الذاتي فهي أن "يكتب الكاتب على لسان المتكلم وهو بذلك
 مباشرة في فكر (السارد) وادراكه وفهمه، وهذا يعني أن فهمه (المتلقي) واستيعابه للأحداث مرهونة با يقا يقدمه السارد من تفاصيل وتأويلات غختلفة.
يكتاز هذا الأسلوب من السرد "بسمات فنية أهها إثارة التشويق، وجذب المتلقي للاصغاء، والمتابعة، وجعل


 يفصل بين زمن السرد، وزمن السارد"(9).
$\qquad$
(1) نظرية المنهج الشكلي، 189.
(2) البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 176.
(3) ينظر: الراوي والنص القصصي، 130.
(4) ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 48
(5) ينظر: المتخيل السردي، 119.
(6) الأدب وفنونه -دراسة ونفد-، د.عزالدين إلميا إسمايل، 187.
(7) ينظر: النقد التطيقي التحليلي، د.عدنان خالد عبدالنال، 87.
(8) مقامات ابن الجوزي، 18 (7)
(9) في نظرية الرواية، 159.

ويككن تلمُّس هذا النوع من أسلوب السرد في قصّة (عبدالهُ عمد مع أمير المؤمنين المعتضد)، فُّ خبره: "قال: عبد الله محمد بن أحمد بن حمدون قال: كنت قد حلفتُ وعاهدبُ تُ اللهُ أن لا أعقد مالاً من القمار وأنّه
 فقمرته بسبعين ألف درهم، فنهض المعتضد يصلي قبل العصر ركعتين من قبل أن يأمر لي بها، فجلست أفـر أفكر وأندم على

 السجود قال لي: في أي شيء تفكرت؟ فقلت: خير، فقال: بحياتي أصدقني، فصدقته، فقال: وعندك أني أريد أن أعطيك سبعين ألفاً من القمار، فقلت: أفتصغر؟ قال: نعم قد صغرت قم ولا تلا تفكر في هذا. قال: ودلا ولا فلا في صلاة الفرض، فلحقني الغم أعظم من الأول وندمت على فوت المال، وجعلت ألوم نفسي لم صدقته، فلما فرغ من من صلاتلا
 أهب لك سبعين ألفاً من مالي ولا يكون علي إثم في دفعها إليك، وعليك إثم في أخذها، وتخرج من يمينك فتشتري بها ضيعة حلالاً، فقتَّت يده وأخذت المال فاعتقدت به ضيع اليعة واللّ أعلم"(1) .
يُهيمن السرد الذاتي على بريات حدث هذا الخبر، فقد بدأ بسردٍ واصفٍ لحاله (عبدالهُ عمدد) حيث يستهلُ قوله: بالاستعانة بأفعال ماضية مثل: (كنت، حلفت، عاهدت، قمرت، صرفت، جلست، قلت، حفلت، ...إلخا المسندة إلى ضمير المتكلّم (أنا) العائد على السارد أو الراوي المشارك. إنّ ضمير المتكلّم يمتلك سلطان التحكم في مباهل النفس وغيابات الروح، يستطيع أن يتوغَّل إلى أعماق النفس البشرية فيعريها بصدق، ويكشف عن نواياها بقق، ويقدمها إلى المتلقي كما هي في الواقع، لا كما يجب أن تكون.
إنّ السارد في هذه الأخبار لا يسرد أو يصف إلا ما حدث له أو شارك فيه، فقد اعتمد الراوي في سرده على الرؤية الداخلية والراوي المشارك، و"لا تقدم الأحداث إلاّ من زاوية نظر الرواي، فهو يُخْبِرُ هِا، ويعطيها تأويلاً معيناً يَفرِضهُ


 التي مرّ بها من داخله، تأنيباً لمصارحته وصدقه معه (المعتضد) واضطراباً وقلقاً لعدم معرفته با يا يدور فيُ خَلَّده وهو قائمٌ يُصصلِّي، في قوله: (وجعلت ألوم نفسي لم صدقته).
ومن الجلي عند قراءة هذا الخبر أن الشخصية الرئيسة تقوم بالتفسير والتأويل، وهذا ما يايمز أسلوب السرب السرد الذايتي عن اسلوب السرد الموضوعي، إذ إنّ السارد يف الأسلوب الثاني لا يستطيع أن يفسر ولا يؤول ويترك حرية التأويل
(2) ينظر : في نظرية الرواية، 159.
(3) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 47.

والتفسير للمتلقي، ولكن (عبد الله محد) كسارد يقوم بوصف حاله ويُغسر السبب من وراء هذه الحالة النفسية الصعبة التي ورَّط نفسه فيها، ويؤول فعله بقوله : (العجلة في اليمين). ومن ميات السرد الذاتِ حرّيّة الانتقال والتحوّل من ضمير المتكلّم المفرد (أنا) إلى ضمير المتكلّمين للجماعة (نحن)، في مثل خبره:
"قال إبراهيم بنُ المهدي: حججتُ مع الرشيد، فلمّا كنّا بالمدينة، خرجتُ إلى العقيقِ، أسير على دابتي، وليس


وقالتْ: أنا مشغولةٌ عنكَ ...."(1)
"حدَّثنا جعفر الخلدي قال: سمعتُ الجنيد يقول: سمعتُ السري يقول: اعتللتُ بطرسوس علةً الذرب (داء يصيب المعدة فلا يهضم الطعام)، فدخل عليّ هؤلاء القراء يعودوني، فجلسوا فأطالوا فآذاني جلوسهم، ثم قالوا: إن رأيت أن تدعو الله، فمددتُ يدي فقلت: اللهم علمنا أدب العيادة"(2)
 إلى ضمير المتكلّم المفرد (أنا) العائد على السارد وهذا يؤكد، فضالًا عن تكفُّله بمهمة تقديم الأحداث، المشاركاركةَ في سيرها وتتابعها بوصفه إحدى شخصياتّا، ولما كان السارد بصحبة أصحابه تطلَّب الأمر التحوُّل من ضمير المتكلّم (أنا) إلى ضمير المتكلّمين (نن) ليشير إلى فعل جماعي شارك السارد مع أصحابه في بنائه أو تكوينه، مثل: (كنّا، علِّمنا).

 وبقي أن نذكر أنّ السارد في هذه الحالة جاهل بالأفكار السرية للشخصيات المقابلة له في الخبر نفسه، أي أنّه لا يستطيع أن يلج إلى قرارة نفس شخصياته ومعرفة اسراره الكامنة في فكره، والسارد في هذين الخبرين يستهلُّ سرده بتبيان حاله بشكل دقيق في زمان وoكان محددين، فحاله أنهّ كان حاجاً إلى بيت الله أو مسافراً زائراً إلى مدينة طرسوس، والزمن (الحج ووقت زيارته لتلك المدينة أو وقت عيادة المريض)، أمّا المكان (العقيق، طرسوس). ويبرز السرد الذاتي في خبرٍ آخر يورده ابن الجوزي عن (أبو بكر محمد السواق) على لسانه، وما جرى بينه وبين ابن عبدان الصيريف الذي استدان منه بعض المال ووعده بإرجاعه في موعده المحدد، فيقول: "حدَّثني أبو بكر محمد بن جعفر السواق قال: كان عليَّ وعد أنفذه لابن عبدان الصيرفي، فأخرته لضرورة، فجاءني يقتضيني وقال لي، في عرض الخطاب أقول لك: يا أبا بكر كما قال الله تعالى: (وشديد عادة متنزعة). فقلت: إنا لله وإنا اليه راجعون، والله ما قال من هذا شيئاً، فاستحيا وقام، فما عاد لي أياماً، فلما حضرت الدرا الـيا إليه"(4)

إنّ ما شدّ انتباهنا في هذا الخبر هو الضمير العائد إلى المتكلّم في (حدثني)؛ أي المعروف لدى علماء النحو ب(ياء المتكلّم) الذي "تتيح للسارد الحديث من الداخلى، وتّعله يعتري في صدق وإنالاص وبساطة أمانمام الفعل السردي، أو أمام المسرود له" "(1)
بند أنّ الراوي أو السارد هو الشخصية الرئيسة نفسها التي تؤدي دوراً في الخبر؛ أي يكون مشاركاً في بريات الحدث، فيسرد لنا جزءاً من حياته الواقعية بشكل ختصر، متبعاً فيه أسلوب السرد الذاتي، قاصداً بذلك التنويه إلى الإنسان الجاهل بالدين في قوله: (شديد عادة متنزعة)، فهو ملم يتطرّق إلى تفاصيل الحاورة أو الجادلة التي وقعت بينه وبين الصيريف على دينه، بل استهلّ قوله بوصف عوزه وصعوبة أحواله المادية ومدى حاجته، مستعيناً بضمير المتكلّم (أنا) فئ

أفعال: (كان عليَّ، أنفذه، أخَّرّه)، ثم انتقل إلى الاستعانة بضمير الغائب (هو) يُ أفعال: (جاءين، يقتضيني، قال). وتكون رؤيته داخلية ومعرفته تساوي معرفة الشخصيات، وهذا ما أكّده هي قوله: (إنا لله وإنا اليه راجعون، واللّ



إنّ ضمير المتكلّم له القدرة والقوة اللازممة لِعل المتلقي أكثر التصاقاً وتعُلُقاً باعمل السردي، وذلك لإلغائه دور
 وهذا بعكس ضمير الغائب الذي يؤكد وجود سارٍٍ عليمٍ وراء هذا النص السردي، وقد يظهِ ويمّ ويبرز، فهو المتحكّم بزمام

الأمور والمنشّط طلـا لما.
وقد بند أحياناً مزاوجةً بين ضمير المتكلّم (أنا) وضمير المخاطب (أنتَ، أنتِ)، فيُ بعض من أخباره، سارداً للمتلقي مشهداً حوارياً بينه وبين شخصية أخرى فين الخبر نير نفسه، مثل:
"حكى أقضى القضاة الماوردي قال: كنت جالسا في مجلس مقبلا على تدريس أصحابي، فدخل علينا شيخ

 علماء الدين. قال: فعجبت منه وعجب من في المجلس من سؤاله، وبلد جمماعة بالانكار عليه والاستخفاف بها
 تعرف إلا بمعرفة موالدهم، فإن ظفرت بمن يعرف ذلك فاسأله. فقال: جزاك اللها خيراً وانصرف مسروراً. فلما كان بعد

 المخاطَب (أنتَ، أنتِ) من الأحاديث، ولكنّ مع هذه المزاوجة بين هذين الضميرين إلاّ أنّنا بند أنّ ضمير المتكلّم (أنا)
(1) في نظرية الرواية، 147.
(2) ينظر : في نظرية الرواية، 159.
(3) أخبار الحمقى والمغغلين، 142-143.

هو الضمير المهيمن على بجمل الخبر وعلى ضمير المخاطَب (أنت)، وقد يعزى ذلك إلى عاولة "إبراز شخصية الـكائية والتحكم على الآخرين وفق منظروه الخاص"(1). إنّ الرؤية في السرد الذاتي رؤية داخلية، ويتميّز هذا الأسلوب بسارٍٍ أو راوٍ ظاهر تقوم مشاعره وارِّ واعتقاداته وأحكامه بإضفاء الظالال على الوقائع والمواقف المعروضة، ويتمُّ فيه عرض مشاعر شخصية وأفكارها أو أكثر كنقيض للسرد الموضوعي الذي يصف السلوك.

من ضمير إلى آخر، لأهّها اتخذت شكل خطابٍ سردي حقيقي تحت شكل هذه الأداة. (3)

تبرز في السرد الذاتي ظاهرة أخرى وهي التحويل في السرد من السرد الذاتي إلى السرد الموضوعي، الذي يُيكعل فيه السارد إحدى شخصياته هي التي تقوم بالعملية السردية، إذ يعطي الحرّية لشخصية أخرى للحديث عن شخصية دانل









 نلحظ في هذا الخبر استخدام أسلوب السرد الذايت الذي يعتمد على السارد أو الراوي عدوود المعرفة، وضمير


 مع ذلك بالانطباع الأول الذي يقضي بأن الشخصية ليست جاهلة با يعرفه الراوي، ولا الراوي جاهلٌ بعا تعرفه

الشخصية" (5)
(1) تفنيات السرد في الدقامات النظرية، 43.
(2) ينظر: المصطلح السردي، 225.
(3) ينظر : في نظرية الرواية، 164.
(4) أخبار النساء، 144.
(5) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 48.

وكأنّ "ضمير المتكلّم يُيلُ على الذات، بينما ضمير الغياب يُيُيٌُ على الموضوع (... ) ولاسواءٌ ضميرٌ يسرد ذاته،

 قضينا، حمدنا، دخلنا، ارتحلنا، رأينا، زادنا) المسندة إلى ضمير المتكلكِّمين (غنى).


 كسارد شاهد على الحدث، وينتقل في الأخير إلى السرد الموضوعي معطياً الحرّية لشخصية أخرى (وهي المارية التي كانت ترافق المرأة المتوفية)؛ فهي الساردة العليمة بالشخصية المراد سرد خبرها عليهم، مستعينةً بأفعال: (بغتْ، تلد، وضعتْ، همتْ، رمتْ، تكتم) المسندة إلى ضمير الغائب (هي) العائد على الشخصية التي تنهض بدورِ ٍِيْ المبر، وهذا السرد جاء
 معرفته بالشخصيات التي تؤدي دوراً في الخبر نغسه.
وقد بند العكس أي تويل السرد من السرد الموضوعي إلي السرد الذاتي، ويْ هذا الأسلوب يعطي السارد الحريّة للشخصية للحديث عن حادثة مرّت بكا أو موقف وقعت فيها، فتتحوّل من بكرّد شخصية تؤدي دوراً في الخبر إلى سارد الخبر، مثل:
"كان أبو الحُسين بنُ المتيّهِ الصوفي يسكن الرّصافةَ، وكان مَطبوعاً مِضحاكاً، وكان دائماً يتولّع برجلٍ شاهد فيه


 الجزيةُ وصرت أخاً من إخواننا، فضحك النّاس وانقلب الولع بير" (2) إنّ السارد الأصلي (وهو المؤلّف نفسه) يستهل خبره بتقـدم الشخصيات التي تؤدي دوراً في هذا الخبر، ويقوم بتحديد مكان سكنها، وقد استعمل الفعل الماضي (كان) المسند إلى ضمير الغائب (هو) العائد على الشائلى الشخصية الموصوفة، إذ إنّ السارد يتنحى جانباً ليفتح الطريق أمام الشخصية كي تقوم هي بالقص أو الـكي أو الإخبار نيابةً عنه، فتعرض أمراً تخصُّها أو تكشف عنه، مستعينة بأفعال: (لقيتُه، سلمتُ، صحتُ، قلتُّ) المسندة إلى ضمير المتكلّم (أنا)
 السارد، فهو يُُحبِر بها، ولا يكون السارد محايداً بل يشارك في بُريات الأحداث، ولكن يكون محدود العلم.

## الفصل الثاني

وسائل السردد

## المبحث الأول: الوصف

المبحث الثاني: الحوار

## مدخل

يعتمد السارد في عملية نتله وإيصاله المسرود للمسرود له على وسيلتين أساسيتين من وسائل السرد هما الوصف والحوار، ولذا آثرنا تناولمما في هذا الفصل في مبحثين؛ المبحث الأول (الوصف)، والمبحث الثاني (الحوار). يعمل الوصف على إيقاف السرد مطلقاً، أمّا الموار فيعمل على تبطئة الحركة السردية المستمرة للسرد أو سير الأحداث، فالوصف من الوسائل السردية التقليدية المتجددة تعبر بها الفطرة الإنسانية عمّا تريد إيصاله وما مرّ به، وقد يكون الوسيلة الأمثل لدى الأدباء لنقل أحاسيسهم وانطباعاتم الجاه ما حولمّ، والمراد به الوصف الأدبي "الذي يتناول الطبيعة والإنسان والآثار القائمة، والمنشآت الجميلة، والحوادث الكبيرة، وكلَّ ما يعِنُّ للإنسان تسجيله باللغة"(1)، أي
 أمّا الحوار فهو الأصل في الكالام، وحقيقة الكالام الذي تكلم به الإنسان الأوَّل -(آدم) عليه السالمام- كانت حقيقة حوارية، وهذا الحوار موصول بالفطرة وبالوجود وبالروح، ثم دخلت فيما بعد على الحوار شذيبات وتقنينات

 وعمل السارد يتلخص في نتل الحوار الدائر بين الشخصية ونغسها أو بين الشخصيات التي تلعب أدواراً في النص السردي.

## Description المبحث الأول: الوصف

إنّ الوصف ليس وليد اليوم بل يتجذر كجذورها إلى أعماق التأريخ البشري، لأنّه بكلٍّ بساطٍٍ -كما رآه



 الأوصاف كلّها وإن غلبت إجادته في بعضها، (2) والوصف لا يرتبط فقط بالناحية الجمالية، سواءٌ أكان فيُ الطبيعة المتحركة أم الساكنة، أم في وصف هيئات الشخصيات وأحوالما، لإننا عندما نقف إزاء وصف الأحدب أو الأعور أو
 إنّ تعريف الوصف في الكتب النقدية يختلف بسسب اختلاف وجهات نظر النقاد إليه، فقد عُرف بأنّه "نظام أو نسق من الرموز والقواعد يستعمل لتمثيل العبارات وتصوير الشخصيات؛ أي بجموعة العمليات التي يقوم بكا المؤلف
 جغرافي أو مكاني أو شيئي أو مظهري أو فيزيونومي ...إلغ، سواء أكان ينصبُ على الداخل أم أم على الخارج. ويككنه أن

 الخطاب الذي يتعرض لتواجد فضائي، حيث لا يتدخل زمن الدال. والأوصاف الأدبية أو السيميائية، تأتي عامة لتتوج في الخطاب السردي"(6)

## -حدود العلاقة بين الوصف والسرد:

ثَّهّة عاقة وطيدة بين السرد والوصف، وذلك بوصفهما نمطين أساسيين فِي الخطاب السردي، فله أهمية كبيرة فيْ السرد، إذ لا يوجد نص سردي خال من الوصف، بكمنى لا استغناء عن الوصف في السرد، بينما بُد العكس مع الوصف الذي يستطيع وبكل سهولة الاستغناء عن السرد، والظهور في أي جنس آخر من الأجناس الأدبية، بعنى أنهّ ييلغ من
(1) تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرَأفي، 3 / 91.
(2) ينظر: معجم النقد العربي القديم، د.أحمد مطلوب، 2 / 2 / 440.
(3) ينظر: الوصف في شعر (ابن الرومي)، رسالة تقدمت بها: صفية عبدالقادر إسماعيل السوداني، 1 / 38.
(4) ضحك كالبكاء، إدريس الناقوري،217. 21.
(5) وظيفة الوصف في الرواية، عبداللطيف محفوظ، 13.
(6) معجم المصطلحات الأديية المعاصرة، د.سعيد علوش، 229.

الأهمية ما يُعله لازماً لبناء كلِّ نصٍّ سردي، فالنص السردي بالمقابل لا يقوم إلاّ به، (1) ويعوّل (جيرار جينيت) كثيراً على


 (3) العسير أن بند سرداً خالصاً من دون وردن الصن

يكتوي الخطاب السردي على صورتين غتتلفتين من الوصف: الأولى: تجسِّد الوصف الخالص مثل قولنا: (الدار بيضاءُ، وسقفُها سبوريُ اللون، ونوافذها زرقاء) أو (المنزل أيضض بسقف من ألواح (الأردواز)، وبعصراعين






(الرجل-المائدة-السكين)، مع ذكر الأوصاف (الطويل-المرتبة-حاداً) (4)

وقد قام (جون ريكاردو) بإيضاح موقع الوصف بالنسبة للسرد فاعتبر أنّه "لا ينهض إلآّعلى أنقاض السرد الذي

 جانب السرد"(5)
وذهب بعض الدارسين إلى أنّ "السرد والوصف عمليتان متماثلتان لكن موضوعهما ختخلف، فالسرد يعيد التتابع الزمني للحوادث بينما الوصف يمثل موضوعات متزامنة ومتجاورة في المكان ورعما انصرف الوصف إلى الشخصية وأبعادها الظاهرة ومشاعرها الباطنة فضلا عن المكان ومفرداته" (6)

(1) ينظر: بناء الرواية، 83، وفي نظرية الرواية، 249.
 (3) ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 77.
(4) ينظر: في نظرية الرواية، 249-250، وبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 77-77.
 (6) (6) أساليب الوصف والتصوير في ديوان (الناس في بلادي) للشاءر صلاح عبدالصبور، رسالة تقدمت بها: صباح بنت علي بن عبدرب
-إنّ الوصف يعتمد من تراكيب اللغة على الجمل الالميمة والنعوت والأحوال، بينما يختص السرد باللجوء بالجمل الفعلية وسائر الأفعال، وقد يكون ذلك بسبب المواد التي يتناولاها من حيث حركتها وسكونا، وتقلّ في السرد نسبة الصور مقارنة بالوصف طبعاً، ويرجع ذلك إلى أنّّ مادة الوصف هي الصور، ومادة السرد هي الأحداث، ولأنَّ السرد
 وإيقاعها الزمني السريع، فيحقق على مستوى الرواية درامية الحكاية في السرد، أمّا الوصف فيتناول الأشياء والكائنات أو وري

سير الأحداث السردية أو تتوقف كلياً، فيحقق على مستوى الرواية تعليق سير الزمن في الوصف.(1) وهناكُ فرقٌ أيضاً بين غاية الوصف وغاية السرد؛ تتمثَّل عند (تودوروف) في تسليط الأول كلّ الضوء على الِّى موقفٍ ما، أو حدثٍ ما، بينما يسلط الثاني بعض هذا الضوء على موقفٍ ما، أو حـدثٍ ما، أي أنّ الوصف يسلط الضوء على التفاصيل الجزئية لمظاهر الأماكن والشخصيات والأشياء التي يراها مكطَّأنظار المتلقي، ولكنّ السرد لا يسلط



يُْتَرَض أن تكون على جنبي الطريق (الوصف).
 موقفين متناقضين من العالم والوجود، الأول منهما أكثر حركة، والثاني أكثر تأملاً، وهما من ناحية العرض يستعملان الوسائل اللغوية نفسها. ${ }^{\text {(3) }}$
هناك طرق ختلفة للوصف، منها:
"--ييان الحال (aspectualisation) الذي يقوم على تعيين الخصائص الأساسية للموصوف مثل
(الشكل، اللون، الحجم ...) أو على تعداد أجزائه.

- بيان العالاقة (mise en relation) الذي يقوم على تعيين موقع الموصوف داخل المكان والزمان أو على

مقارنته بوصوفات أخرى من خلال التشبيه والاستعارة وصيغ الموازنة والنني (ليس هو كذا، ليس عنده كذا ...)."(4) ${ }^{\text {(4) }}$ (4) - وظائف الوصف :
 إجحازها أو القيام بها فُ النص السردي، فلاحظوا وجود ثلالثة وظائف أساسية للوصف في النصوص السردية بأنواعها المختلفة منذ نشأتها حتى القرن التاسع عشر، (1) هي كالآتي:
(1) ينظر: بناء الرواية، 112، والمصطلح السردي، 58، وفي نظرية الرواية، 249، ومعجم مصطلحات نقد الرواية، 171، ووظفة الوصف في الرواية، 126، و129، و12، و130-131، (2) ينظر: في نظرية الرواية، 252، وتقنيات السرد وآليات تشكيله الفني قراءة نقدية، د.نفلة حسن أحمد العزي، 130 (300. 130. (3) ينظر: طرائق تحليل السرد الأدبي، 77-78. (4) معجم مصطلحات نقد الرواية، د171 17
1-الوظيفة الزخرفية أو التزيينية :

ينهض الوصف في هذه الوظيفة على أداء دور زخريف وتزييي، وهو أقدم أنواع الوظائف المعروفة للوصف الموروثة
 الديكور وتحديد إطار المدث، وكلّما كان هذا الوصف دقيقاً ومسهباً عدّ هدنة في وسط السرد، يستريح فيها المتلقي من

 والإطار الفيزيقي ملامحح الشخصصيات والحدث وتحديد كلّ ذلك ك(لوحات وزخارف وتمائيل) شكلية تزيّن النص؛ يهدف

> إلى ربط الأحداث والشخصيات إلى أماكن معروفة وأزمنةٍ عدّدة. (2) وقد أَكَّد (بوالو) على هذه الوظيفة وأشار إليها في خضرمّ تناوله للقصيدة القصصية: كونوا سريعين عجلين في سردكم إذن فالوصف عند (بوالو) كاللوحات والتماثيل والزيخارف التي تزيّن المباني الكالاسيكية والكنائس، وينصح

 فهم الرواية"(5)، لأنّ القارئ يملُّ بطبيعته من كثرة قراءته لسرد الأحداث، دونا استراحة أو أو متعة في وسط النص، يكا يكون
 أو لبيان مدى براعة السارد اللغوي والبالاغي.

 يقوم بأمرٍ الدنيا إذا كان مشغولاً عنها وهو المُطوّقُ لها؟"(7)، و"قد ترى الأعرابي ظاهرهُ ظاهرُ الجفاءِ فما هو إلاّ أنْ يعشقَ حتّى تجدهُ أرقَّ من الماءٍ، وألطَفَ من الهواءٍ، ..."(8)
(1) ينظر : نظرية البنائية في النقد الأدبي، 294، وبنية الشكل الروائي (الفضاء- الزمن- الشخصية)، د. دحسن بحراوي، 176.

 (3) بناء الرواية، 81.
(4) ينظر: بناء الرواية، 81، وطرائق تحليل السرد الأدبي، 77، ونظرية البنائية في النقد الأدبي، 294.
 (6) أخبار الأذكياء، 172، وينظر: 109.
(7) أخبار الظراف والمتماجنين، 72.



 حال الأرابي الذي أصابه نار الهب، فقد تغير تصرفاته من خشّن وحاد إلى إنسان رقيق المشاءر ولين الطباع وردود التعامل .
يبدو أنّ هذه الوظيفة تضع الوصف في قوام أو نظام جمالي بلاغي بصغته واحداً من محسنات الخطاب، فما يميز هذا النوع من الوصف المؤدي للوظيفة الجمالية هو أنّ هذا الوصف ليس خاضعاً لأيّة واقعية، فلا أهمية لحقيقته أو لمشاكجته بالواقع، فلا حرج في وضع أحمر أو أشجار زيتون في القطب الجنوبي، فما يهمّ وحده هو الغاية التي يفرضها هذا
 2-الوظيفة التفسيرية أو الرمزية:
تذكر في هذه الوظيفة مظاهر الحياة الخارجية من مدن ومنازل وأثاث وأدوات وملابس ...إلخ، بهدف الكشف أو التفسير لحياة الشخصية النفسية (الباطنية أو الداخلية) والفكرية والثقافية؛ مشيراً بذلك إلى مزاجها وطبعها وأفعالها، وهكذا يخرج الوصف من كونه أداةً وظيفتها التزيين والتجميل، إلى أداةٍ وظيفتها شرح التركيب النفسي المكوّن من المشاعر والأحاسيس والأفكار وتفسيره، وكذلك أفعال وطبائع الشخصيات وتُبَرِرُها أيضاً، أي هو تثثيل وتحسيد عن اللامحسوس من خلال المسوس، وقد أصبحت هذه الوظيفة من أهم التقاليد القصصية وهي ذات طبيعة تفسيرية ورمزية معاً، فهي رمزٌ وسبب كما أنّا نتيجة كذلك، فالوصف هنا يتا يتسم بالإيحائية والإشارية عن طريق التشبيه أو البحاز أو الاستعارة، وعدّوا الوصف في وظيفته التفسيرية عنصراً ذا أهِّيّة حيوية في العرض بخلاف ما كان عليه في النقد القديع، واكتسب الأهمّية الدرامية على حساب استقلاليته التي كانت تعرف هها، وأول مَن أكسب الوصف هذه الوظيفة ابلديدة: بلزاك

وفلوبير .
والأمثلة على هذه الوظيفة كثيرة في الآثار الحبرية، ومنها على سبيل المثال: "... وعَلِمَ أنّه لا يفكر له إذا دخل عليه كما جرى رسم الرعية أن يُقَبِّل الأرض بين يدي الملك، فنتجت له الفكرة أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أحد أن يدخل منه، إلا راكعاً، ...، فلما وصل القاضي إلى المكان فطن بالقصة، فأدار ظهره وحنى

نلحظ أنّ وصفه لهذا المكان وبابه الذي يريد أن يجلس وراءه دلالة على عجرفة هذه الشخصية الملوكية وتكبرها، بمعنى أنّ ما دفعه إلى وضع هذه الحيلة هو حرصه وخوفه على هيبته ابتاه رعيته الذين كانوا يقبلون الأرض بين يديه، لأنّ
(1) ينظر : الأدب والواقع، مجموعة من المؤلفين، تر: الجليل الأزدي ومحمد معتصم، 39-40. $\mathbf{~ 1 7 0 . ~}$ (2) ينظر: بناء الرواية، 82، وطرائق تحليل السرد الأدبي، 77، ونظرية البنائية في النقد الأدبي، 295، وبنية الشكل الروائي، 176. (3) أخبار الأذكياء، 108

هيبته الملوكية قد تُوضع تحت المهجر وتُشكُ في قدرته على إدارة ملكته، إذا ما حصل عكس ذلك، لذا فهذا التصرّف ردّ فعل طبيعيّ من قبل الملك؛ أي في هذه الوظيفة يسعى السارد إلى "خلق رؤيا تبريرية وتأويلية لأفعال الشخصية على نو (1) ${ }^{1}$

بجد في هذا الخبر دلالة الاضطراب والخوف النفسي الباديين على تصرفات الملك وأفعاله خخافة تشويه سمعته، ونستنتج هذا من خلال وصفه للمظاهر الخارجية من حالة رعيته عند تواجدهم بين يدي الملك، ووضعه لخطة يُنَجيه من هذا الإحراج، واختياره لمكان جلوسه، وكيفية شكل الباب، إلا إنّه تغاجأ عند دُخوله (القاضي أبي بكر الباقلاخي) عليه بدبره، أمّا الوصف الثاني لكيفية مشي القاضي إلى الوراء، فكان نتيجة حتمية دالّة على شدّة ثقته بنغسه وفطنته وهيبته ما دفعه إلى رفضه الانصياع لرغبات الملك المغرور، وهو في الأصل مبعوثٌ يمثِّل الخليفة (عضد الدولة)، فلوم يفعل الملك كل ذلك لوجده يمشي إليه بكلّ تواضع واحترام، بدلاً من الإهانة التي ذاقها في استقباله من دُبرٍ بدلاً من أمامه، هذا المقصود من قولم لا يأيت الوصف إلا مبرراً، لأنّ المتلقي لا يفهم أفعال الشخصيات ولا أحوالهم النفسية إلا بعد إيماده لمبررات تقنعه هذذه الأفعال والأحوال النفسية، وهذا من صميم عمل هذه الوظيفة، فعن طريق وصفه للمظاهر الخارجية يُيرر ويُفسر سلوك وأفعال الشخصيات وما يختلج نفسهم. فمثلاً إنّ وصفه الباب باللطيف بمعنى الصغير؛ لما دلالات مُتشظية منها خوف الملك واضطرابه من جهة، وعجرفته وتكبُّرْ من جهة أخرى، فضلاً عن قصر نظره وعدم فهمه ليببة الوفد أو السفير الذي أقبل عليه وفطنته؛ فكلّ ذلك يبرر تصرفاته، وأيضاً وصف مشية الوفد إلى الخلف فيه تبرير لعدم انصياعه لرغبات الملك والتنازل له.
ينهض الوصف بدور كبير في تشكيل رؤيتنا لهذا العالم، وطريقة تعبيرنا له، وتعاملنا معه، واختيارنا لمذه الصفة أو تلك يأتي استجابةً لميثاق التواصل الذي يُنشَّط ويُينى في ضوء السياق العام للعملية السردية، (2) ومثالاً على ذلك: يمكن النّظر إلى النجوم في سماء ليلةٍ صافية، ووصغها بعدّها بجرَّة أو بجرّات، أو هي بجموعة غير متآلفة من الشموع أو البقع
الضوئية أو القناديل السماوية ... إخ.

وأيضاً "ذُرُ أن معاوية بن أبي سُفيان جلسَ ذات يوم بمجلس كان له بدمشقَ على قارعة الطريق، وكان المجلسُ


 تظهر الملامح الداخلية للشخصيتين بشكل جليّ للناظر إلى هذا الخبر من خلال الوصف السارد للمظاهر الخارجية من وصفه (للمجلس ومكانه وبراعة بنائه، وكيفية وقوف أهل المملك بين يدي معاوية، وكيفية حضور أو بحيء هذا الزائر مسرعاً في مشيته راجلاً حافياً)، فالأول في مزاج صافٍ وحالة نفسية مستقرّة، إذ يحسُّ بالراحة والطمأنينة، وهو
(1) جماليات التشكيل الروائي، د.محمد صابر عبيد ود.سوسن البياتي، 241. (2) الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم -الشعر الجاهلي نموذجاً-، محمد الناصر لعجيمي، 169.

في قصره وبين رعيته، فالرفاهة والثراء باديةٌ على بجلسه أو قصره (أي مكان إقامته) حيث كان على طريق عامة، ومغتوح
 بععنى أنهّ كان مُكتسياً بثوب العزّة والهيبة فهو الآمر الناهي، أمّا الزائر فقد كان بعكس ذلى انلك كلّه مزاجه معكَّر، وحالته النفسية غير مستقرة، والاضطراب والقلق باديان على تصرفاته من استعجالٍ في المشي، والفقر أو العوز من مظاهره الخارجية التي تؤثر في صورته العامة من بجيئه إلى صاحب الأمر راجحلاً غير راكب وحافياً غير ناعل لشيء على قدميه، وبجيئه للشخصية الأولى لم يكن عن غير قصدٍ، بل جاء مستغيثاً بالأول لإغاثتنه وحلَّ مشكلته وتلبية حاجته، إذن فالثانيا صاحب المشكلة يطلب العون والأول صاحب الأمر والحلّ وهو المطالب بإعانته ومدّ يد المساعدة له، إذا بخد أنّ أفعال الشخصيات جاءت مبررة أو مفسَّرة في وصف السارد للمظاهر الخارجية للمكان وأثاث الشخصيات وملابسهم.
3-الوظيفة الإيهامية :

وهي الوظيفة الموجهة نحو المتلقي كي يشعره عند تلقيه لنصٍٍ من النصوص السردية بأنّه يعيش في عالم واقعي لا عا لم خيالي مُصطنع من قبل السارد، وغايتها خلق الإيهام عنده بواقعية وحقيقة الوصف من خلال إدخال العا لم الخارجي بتفاصيله الصغيرة أو الدقيقة إلى عالم السرد بأنواعه، وهذا يخلق انطباعاً بالحقيقة أو تأثيراً مباشراً بواقعية الخبر أو الحدث، إذن فالسارد يحاول جاهداً من خلال هذه الوظيفة أن يسيطر على ذهن المتلقي، بحيث يمنحه ما يريد من تفاصيل دقيقة (1) بغية إقناعه وإيهامه أنّ ما يصفه من شخصيات وأماكن هي من صميم الواقع، وما هو إلا ناقل لهذا الواقع
 فِإنك تشاهد باباً شعثاً، فافتحه وادخله بلا استئذان، فتجد دهليزاً طويلاً يؤدي إلى بابين، فادخل الأيمن منهما فسيدخلك إلى دار فيها بيت فيه أوتاد وبواري، وعلى كلّ وتد إزار ومئزر، فانزع ثيابك وألقها على الوتد واتزر بالمئزر واتشح بالإزار واجلس، ...، فقال الملاحُ: أنا أدور المشارع في أول أوقات المساء، وقد سبقت بهذا المتعامي، فأجلسته حيث رأيت، فإذا رأيت من معه شيء له قدر ناديته، وأرخصت له الأجرة وحملته، فإذا بلغت إلى القاري وصاح بي شتمته حتى لا يشكَّ الراكب في براءةٍ الساحة، فإن حمله الراكب فذاك وإلاّ رققته عليه حتى يحمله، فإذا حمله وجلس يقرأ ذهل الرجل كما ذهلت، فإذا بلغنا الموضع الفلاني، فإن فيه رجلاً متوقعاً لنا يسبح حتى يلاصق الراحِ السفينة، وعلى رأسه قوصرة فلا يفطن الراكب به، فيسلب هذا المتعامي الشيء بخخية، فيليه إلى الرجل الذي عليه قوصرة، فيأخذه ويسبح إلى الشط، وإذا الراكب الصعود وافتقد ما معه عملنا كما رأيت، فلا يتهمنا ونفترق، فإذا كان من غد (2)"

اجتمعنا واقتسمناه، .
بند ظهوراً بادياً للوظيفة الإيحائية في الوصف من خلال تقصي السارد للتفاصيل الدقيقة عن الأماكن والأحداث والشخصيات، فقد وصف الطريق إلى المنزل وصفاً دقيقاً من دروب وأبواب واتحاهات، وما في المنزل من أوتاد وما عليها، وفصَّل الوصف أو الحديث في طريقة سرقتهم للمسافرين الذين يصعدون على متن القارب، والسارقين الذين يؤدون أدوراً
(1) ينظر : بناء الرواية، 82، والبناء الفني في الرواية العربية في العراق -الوصف وبناء المكان-، 22/2، والفضاء الروائي عند جبرا

(2) أخبار الأذكياء، 183 ال183،

غتتلفة بحسب شخصياقّم في هذه اللعبة من (ملاح، وقارئ متعام، وسبَّاح)، وطريقة عمل كلٍٍ منهم، وأهمية الوقت في عملهم، وصولاً إلى تقسيم الغنيمة. وهذا ما ولَّد التأثير المباشر في المتلقي، بحيث جعله أسيراً لإيحاءاته ولعالمه الخيالي، فيحس نفسه عاجزاً أمامه، غير قادرٍ إلاّ على تصديق ما يسرده، وكأنَّ ما يتلقَّاه حقيقي وواقعي؛ بمعنى أنّ ما يُسرَدُ له من أحداث فهو من العا لم الواقعي لا العا لم الحيالي، ودورُ السارد هنا يقتصر على نقل تلك الأحداث والوقائع.
 بصصداقية ما ذهب إليه من أخبار، فيجذب انتباهه ويُدرُِه بعالم السرد محاولاً اقناعه بأنّ ما سُرِدَ عليه من الواقع ولا دخل للنحيال فيه بشيء.

إنّ الوصف باعتباره "حالة سكون هدف إلى إعطاء تقارير لغوية عن أشياء وأشخاص في وجودهما العض خارج أي حدث، وخارج أي بعد زمني"(2)، وقد جعلت هذه المقولة ارتباط الوصف بالقدرة التحليلية والتواصلية عبر اللغة أمراً حتمياً، ومؤدياً ذلك في الوقت ذاته إلى إسباغ السمة الجمالية على لغة السرد، ومن المعروف أنّ الوصف تَدَشُّلٌ واضح من قبل السارد، يعوق ويوقف وييطئ من وتيرة وبحرى السرد، لصالخ إيضاح هذا الموصوف، لأنّ صوت السارد أو الواصف يظهر بشكل جليّ في بحرى السرد، في سبيل تنظيم السرد وتخنيبه الرتابة ونواقص الوتيرة النابحة عن متابعة الحكي، وبهذا بُعِلَ إحدى الوظائف المنوطة بتداخل المشهد والفقرات الوصفية هي الإيهامية من أجل الإيهام بواقعية المسرود للمسرود له.


يعدّ الوصف وسيلة مهمة من الوسائل السردية إذ لا بخد مقطعاً سردياً خالياً تماماً منه، وإذا كان السرد أداة
 الجزئية الصغيرة، وصولاً إلى تحديد أبعاده عن طريق تكبير عدسة التصوير لدى السارد، والإيحاء بدلالاته، (5) ويعدُّ المكان
 الشخصيات ويفسِّرها، (6) ل"أنَّ لمكان الذي يسكنه الشخص مرآة لطباعه، فالمكان يعكس حقيقة الشخصية ومن

(1) ينظر : مدخل إلى نظرية القصة، 106
(2) السرد في مقامات الهمذاني، 37 (1)
(3) ينظر : الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، هيثم الحاج علي، 139.
(4) ينظر : بنية النص السردي، 80، وبناء الرواية، 110-111.
(5) ينظر : البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 181 (5) يلرين
(6) ينظر : الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي، 140-141 (5)
(7) بناء الرواية، 84.

الكلمات في صورة بجسدة قريبة نسبياً أمام ناظري أو في ذهن المتلقي عن المكان الذي جري فيه الأحداث، وهذه
 واقعياً موجوداً أو عالماً خيالياً من نسج خيال السارد نفسه، (1) ووصف المكان "مثل كل شيء آخر في نسيج القصة ليس


ومن غناذج ذلك وصفه لمكان وقع على طريقه بالصدفة: "حدثنا رجل من الجند قال: خرجت من من بعض بريّ بلدان الشام أريد قرية من قراها، فلما صرت في الطريق، وقد سرت عدة فراسخ تعبت وكنت على ودي دابة وعلئ وعليها خرجي ورحلي،
 طريق المستراح فدلني على طريفه، وكان في غرفة فمشيت، فلما صرت على باب المستراح إذا بارية عظيمة، فلما صارت رجلاي عليها نزلت، فإذا أنا في الصحرة، وإذا البارية كانت مطروحة على غير سقف، ...، فجئت فاستظللت بطاق عند باب الحصن من الثلج، ..."(3).
يكد المتلقي في هذا الخبر دور الوظيفة الإيهامية بشكل واضح وجليّ من خلاليل عناية السارد بالتفاصيل الدقيقة
 دلالة على (اتساع الرقعة البعرافية للبلد، وصعوبة الطريق، وضخامة بناء الحصن، وغرفة بلا أرضية وهو غرفرفة الفخ،



 وتكشف لنا أسباب قتله للراهب واستلائه على الخصن بعد ذلك، وهذا ما أطلق عليه الوظيفة التفسيرية للوصف، إذن استطاع السارد الجمع بين الوظيفتين فيْ خبر واحد، مُا دلَّ على ترُّسه واتقانه لعملية الوصف من جانب، ومن جانِ جانب آخر على أهمّية وتعددية الوظائف المنوطة بالوصف نفسانه.
إنّ السارد قام بتصوير المكان بشكل دقيق بيث استطاع استا استحضار صورته أمام ناظري المتلقي، وتكوين صورة
 لأنّه لا يمكن أن يتصوَّر وقوع حدثٍ معيّن "إلاّ ضمن إطار مكاني معيّن، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني"(4)، فالسارد في وصف المكان بكاجة إلى العناية "باستقراء الظواهر المميزة لمكان طبيعي حقيقي أو مصنوع من
(1) ينظر: المرجع نفسه، 78، ومعجم مصطلحات الأدب الإسلاهي، د.محمد بن عبدالعظم بنعزوز، 195.

(3) أخبار الأذكياء، 104-106.
(4) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 65

الخيلال، وتتع الجزئيات، كما يقوم على استخدام الحواس، ولا سيّما النظر والسمع، لملاحظة الأشكال والألوان، والحركات والأصوات"(1)
وقد استهلَّ به بعض أخباره، مثل قوله: "....، وهو على دكانٍ مبلّطٍ بالرّخام الأحمر، مفروشٌ بالدّيباج الأصفر في وسط بستانٍ قد أينعت ثماره، ورنَّت أطياره، وأزهر نبت الرّيّيع؛ وعلى رأسه وصائف كلّ واحدةٍ أحسن من







 يجد في البكاء معولاً إلاّ عليه. فسرحت طرفي راتعاً في أحسن منظرٍ، واستنشقت من رياها أطيب من ريح المسك الأذفر ." (4)
نلحظ العناية البالغة التي أولاها السارد بذكر التفاصيل الدقيقة عن الأمكنة وما فيها، بيثي بجده قد قام بتصوير هذه المشاهد تصويراً فوتوغرافياً، وكأنّ المتلقي ينظر إلى صورة معلّقة على حائط أحد المتاحف أو يشاهد فيلى فيلماً سينمائياً في إحدى دور العرض، وقلنا إنّ الوصف قد يقوم على مبدأين متناقضين (الانتقاء، والاستقصاء)؛ إلا إنّ المبدأ الأول هو
 الوصف وتتفرع، ...، فإنّ عملية الاستتصاء تقوم على تحليل الشيء الموصوف إلى أجزائه المكوَّنة وتناولما فُ نظام قد يثبت وقد يتغيّر"(5)؛ أي تظهر الوظيفة الإيهامية لتقوم بدورها في إيهام المتلقي وإقناعه بأنّ ما يُسرَدُد عليه من صميم الواقع، وأيضاً يَذب انتباهه من الوهلة الأولى لدفعه إلى تكملة الخبر، ويُظهر السارد له براعته اللغوية ومقدرته البالاغية؛ لأنّ النصوص الأدبية لا بدّ ألا تخلو من وجود نسبة مقبولة من السمة الجمالية والفنية وهذا ما يهمُّ المتلقي، فضالًا عن كونه بحاجة إلى أخذه إلى العالم الطبيعي المليء بالألوان الساحرة والمشاهد الآسرة، ولاسيما في صورة فصل الريبيع با فيها من حياة وحيوية ونشاط وبّدد وعنفوان الشباب.
(1) دراسات في الأدب والنقد، عيسى فتوح، 69.
(2) أخبار النساء، 88 (1)
(3) (3) المصدر نغسه، 89-98
(4) أخبار النساء، 130
(5) بناء الرواية، 88

يكاول السارد -من خلال مثل هنا الوصف- أن يُنمّي ويطوّر من أحاسيس المسرود له؛ كي يكون راقياً ودقيقاً

 سياق واحد، إنّه ناتج حتماً عن تغيير موقف الإنسان مع الواقع، غير أنّه على مستوى النص لا يظهر تابعاً لأيّ مضمون أو موقف سابق، عليه لأنّه هو نفسه يصبح مصدر المعنى أو على الأصحّ مصدر المعاني المتعدّدة اللاحمدودة"(1) ، بمعنى أنّ

 جاء وصفه مرتباً ترتيباً منطقياً إذ بدأ بذكر المكان (دكان، ودير الرهبان، وأرض فزارة، ومنزل في فناء)، فقد وجدنا في وصفه للدكان -وهو ضمن دائرة المكان المغلق - ولعه الشديد بالأثاث الموجود فيه والمعروف أنّ الأثاث يمثان يمثل "مظهراً من أوضح مظاهر الحياة الاجتماعية، ولذا نشأ ما يسمى بفلسفة الأثاثاث، حيث يعكس الأثاث الذي فُرْشِرَ به المنزل (أو أي مكان آخر) بجموعة من القيم الاجتماعية المادية والجمالية ذات الدلالة الخاصة التي يريد الكاتب تقديهها"(3) أمّا في وصفه للمكان المنتوح الذي ما إن جلس فيه وأدرك جماله وروعته وفائدته حتى قام بوصفه، ناقالً التفاصيل التي لو رأتا عين العوام ما استطاعت بيان جمالما ولا وصفها، وهذا بعكس عيني الخبير الذي عَمُّهُ الجزئيات،
 كوها تبيّن أو تعكس له (المسرود له) الناحية النغسية للشخصيات؛ ولاسيما في هذه الأمثلة حيث (الراحة، والمدوء، والطمأنينة، وصفاء المزاج، وانشراح النفس) من السمات النفسية التي تتجلّى عن طريق الوصف، و شتنتار هذه
 وسط هذه الفوضى العارمة فِّ المدن، لأنّ للنفس علينا حقاً، والتفكير والتأمُّل والعزلة والراحة جزءٌ من متطلّابّاها وحاجاماهِا علينا تلبيتها من آنٍ لآخر . ويجد المطلع على هذه الأخبار وصفاً في استهلالما، فالوصف كما هو معروف إحدى الوسائل المهمة لنقل
 الاستهالالات المغرية للسارد أو الإخباري لأنّه يُسِّلِ كثيراً الدخول إلى عالم الخبر أو القصة، إذ لا ييذل السارد جهلاً كبيراً في بنائه على الرغم من أهمّيته في إضفاء قدرٍ عالٍ من تصوير المكان والشخصية والفضاء السردي العام فيُ
 هذه الآثار متناثرة بين صفحاتا ومتون أخبارها.
(1) الاتجاهات الأديية في القرن العشرين، ألبريس، تر: : جورج طرابشي، 17.
(2) ينظر: بنية الخطاب الروائي، د. الشريف حيبلة، 195
(3) بناء الرواية، 102.
(4) ينظر: عتبات الكتابة القصصية، جميلة عبدالله العيبدي، 70.
(5) ينظر : تقنيات السرد في الدقامات النظرية، 150

جاء وصف الأشياء فيز المرتبة الثالثة بعد وصف الشخصيات والأماكن، ولكن يأتي مكمّالًا لمما ومغسراً بعض التفاصيل الملموسة فيهما، فلا ينفصل عنهما، فالشيء هو عنصر من عناصر العالم الخارجي أو المادي، يتصف باستقالال ووجود نسبي، له ميزة الارتباط والتفاعل مع الأشياء الأخرى لتكوين الصورة العامة، ويؤدي دوراً مزدوجاً؛ فهو يشير إلى





 معاناة الإنسان أمام الأششاء" (5).
ومن ناذج هذا النوع من الوصف:" ... وكان الزمان شديد البرد والثلج يسقط وأوقد بين يدي نار عظيمة وجاء بطعام طيب"(6)" "ثوباً مصمنتاً"(7)، "الماء البارد العذب"(8)، "أبطأ الكِتاب"(9)، " ... الجوهر الخفيف المثمَّن (أي الذهب واللؤلؤ والمرجان والألماس، والأحجار الكركهة)"(10)

 وتفسيرٍ عن أحوال الشخصيات وسلوكها، وتوضيح عن الإطار المكاني الذي تقع فيه الأحداث، وبهذا نتبيّن التأثير الإيكابي الذي يتزكه مثل هذا الوصف في المسرود له، ومدى ارتباطه بالشخصيات؛ مسلِّطاً أضواءه على جوانب متباينة من طبيعتها.
(1) ينظر : بناء الرواية، 100.
(2) ينظر: شعرية الخطاب السردي، 71.
(3) ينظر: بناء الرواية، 72.
(4) ينظر : تقنيات السرد في المقامات النظرية، 159
(5) الألسينة والنقد الأدبي في النظرية والممارسة، موريس أبو ناضر، 144.
(6) أخبار الأذياء، 105 (5) الانيا
(7) أخبار الظراف والمتماجنين، 91.
(8) أخبار النساء، 82.
(9) المصدر نفسه، 89 (89)
(10) أخبار الحمقى واليغغًّلين، 42.

إنّ للوصف قدرة جمالية وفنية يشدّ من انتباه المتلقي ويكسر نطية السرد المفروضة على الحبر ويُريح نفس القارئ
 القصة متباطئأ أمام زمن السرد المستمرّ في التنامي"(1).
وهناك أنواع من الوصف لموصوفات متنوعة لا تدخل ضمن ما ذا ذكرناه، من الأنواع السابقة، ومنها على سبيل


 القاضي حِماراً ظَفِرتَ بِحاجَتِكَ. "(2)
يرى الناظر في هذا الخبر الوصف الديقيق للحمار المراد شراؤه، مع استحالة تواجده يفّ العالم المقيقي، لأنّ مثل
 والعاقل، وقد برزت الوظيفة التفسيرية بشكل واضح؛ لأنّه يفسر الناحية النفسية والعقلية لشخصية الأعمى؛ فهر مير من الناحية النفسية كرجل ضرير بحاجة إلى المساعدة، ولو كان من حيوان، ويعكس أو يكشف هنا الوان الوصف الاضطراب
 عليه.

## $\frac{\text { Dialogue المبحث الثاني: الحوار الحطار: الحوار }}{\text { الحبار }}$

إنّ الأصل اللغوي أُخلَّ مصطلح (dialogue) من اليونانية (dialogos) بُعنى (عادثة-نقاش) ومعناه حسب معجم اللغة الفرنسية التاريخي (Le Robert 1992) هو (عادثة بين شخصين أو أشخاص عديدين)، (1) ومعنى الحوار هو "أنّ هناك أقوالاً تدور بين طرفين، ولا بدّ لما أن تبدأ من طرف فنتّقل إلى طرف آلخد
 "كان لابدّ في الموار من وجود متكلّم وغخاطب، ولابدّ فيه كذلكَ من تبادل الكالام ومراجعته. وغاية الحوار توليد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلّم، لا الاقتصار على عرض الأفكار القديمة، ويف هذا التجاوب توضيح للمعاني، وإغناء للمغاهيم، يفضيان إلى تقديع الفكر، وإذا كان الحوار بجاوباً بين الأضداد، كالبرد والمشخص، والمعقول والغسوس، والحب والواجب، سمّي جدلاً"|(3)
هناك تعريفات عديدة للحوار، فكل ناقد أو دارس يعرّة، بسسب زاوية رؤيته أو وجهة نظره إلى هذه الوسيلة، لذا
سنعرض بجموعة من هذه التعريفات:
الحوار عبارة عن "تبادل الحديث بين الشخصيات في قصة أو مسرحية"(4)، أو هو "تثيل للتبادل الشفهي، وهذا التمثيل يَنترض عرضَ كالام الشخصيات بكرفيته، سواء كان موضوعاً بين قوسين أو غير موضوع. ولتبادل الكادلام بين الشخصيات أشكال عديدة كالاتصال والعادثة ولمناظرة والحوار المسرحي ... إلخ"(5)، أو إنّه "الأقوال المتبادلة بين شخصيتين فأكثر منذ لـظة الالتقاء إلى لـظة الافتراق مع ما يصحب هذه الأقوال من هيئات وإياءاء وحركات وات وكالّ ما ما يخبر عن ظروف التواصل"(6)، وقد يتناول "شتى الموضوعات، أو هو كالام يقع بين الأديب ونغسِه، أو من ينزلئهُ مقام نفسه .... ويفرضُ فيه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا النفس"(7) أو عبارة عن "صفة عقلية تمنح الشخصيات هويتها الفكرية والنفسية، المنغردة، التي تيّزها عن غيرها من الشخصيات داخل العمل الواحد"(8)، وهذه الصفة العقلية "لا تنفصل عن الشخصية بوجهٍ من الوجوه. ولنذا كان من
(1) ينظر: معجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو-دومينيك منغنو، تر: عبدالقادر المهيري وحمّاد صمّود، 174/1.

$$
\text { (2) الحوار في السيرة البوية، د.السيد علي خضر، } 17 .
$$

(3 (3) المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللالتينية، د. دجميل صليبا، 501/1. 17.
(4) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبه وكامل المنندس، 154.
(5) معجم مصطلحات نقد الرواية، 79.

$$
\text { (6) معجم السرديات، } 159 .
$$

(7) المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، 100
(8) الرواية العراقية وقضية الريف، باقر جواد الزجاجي، 167

أهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتبُ في رسم الشخصيات＂（1）، ويُعدُّ جزءاً فنياً＂من كيان أدبي تتوافر فيه العناصر الأدبية المتكاملة التي بتعل من ذلك الكيان اللفظي أدباً وليس شيئاً آخر＂（2）＂، ويُعدُّ تقنية مساعدة، وجزءاً مكوناً من أجزاء السرد، وأهميته كبيرة في انبناء النص وقدرته الدلالية، إذ يممل دلالات خطابية متنوعة تكون من المرامي الرئيسية أحيانا＂（3）، وهو نمط من أنماط التعبير والتواصل حيث يتبادل ويتعاقب شخصيتان أو أكثر على الإرسال والتلقي، والوسيلة التي يستخدمها الإنسان للتخاطب والتواصل مع الآخرين، وتضمّه وحدة في الموضوع والأسلوب، وله طابعٌ عامٌ، وهو الطابع الذي يتسق به الككام بطريقة بتعله يثير الاهتمام باستمرار． يؤدي الحوار دوراً مهماً في البناء العام للقصة والخبر، فهو أداة قصصية متمثّلة في نقل الأقوال أو حكايتها، وهو يتبع تبادلاً للآراء والأفكار وكيفية التعبير عنها، وتستعمل في تكوين الشخصيات أو تصويرها، ويساعد على فهم الفعل القصصي ويدفُه إلى الأمام وصولاً إلى النهاية، وهو عامل مهم في تصارع الشخصيات، ويبثُ النشاط في الأحداث،
 （5）．البناء

إنّ الحوار يمثّل الحركة القصصية أو ابلحانب الدرامي تثثيلاً حيّاً، ويكشف عن دور الشخصية في العمل الفنّي، ويوضح جانباً من الصراع، يستعمله المؤلف جنباً إلى جنب مع السرد القصصي، بل يكاد يكون جزءاً منه متمماً له لا دخيالً عليه، وهو موجودٌ في كلّ نصِّ قصصي، لكن ليس بمستوى الخضور والفاعلية التي نراها في المسرح،（6）ويُستعمل الحوار أحياناً في تطوير الأحداث، واستحضار الحلقات المفقودة منها، إلا إنّ عمله الحقيقي في القصة، هو رفع الحجب عن عواطف الشخصية، وأحاسيسها المختلفة، وشعورها الداخلي أو الباطني ابتاه الأحداث أو الشخصيات الأخرى، وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف، على أن يكون بطريقة تلقائية، خالية من التعمّد والصنعة والرهق والافتعال،（7） فعن طريقه لا نعرف سلوك الشخصيات فحسب، بل ندرك أيضاً لماذا أقدمت على هذا الفعل دون سواه، وبخد في بعض الأحيان تلميحات عمّا ستؤول إليه الأمر بعد هذا،（8）وهذه المساحة من＂الصوت زمنياً في النص هي نفسها في الواقع،
（1）فن القصة، د．محمد يوسف نجم، 117.
（2）الحوار القصصي، فاتح عبدالسلام، 31. （3）（3 مُضمرات النص⿱丷天 والخطاب، سليمان الحيّ حسين، 254. （4）ينظر ：من اصطلاحات الأدب الغربي، د．ناصر الحاني، 39، ومعجم المصطلحات الأدبية الدعاصرة، سيعد علوش، 78، وفن الكاتب

 وطرائق تحليل القصة، الصادق قسومة، 212، والقصة التونسية القصيرة، محمد الهادي العامري، 101، والبناء الفني لرواية الحرب في العراق، 186.
（6）ينظر ：فن القصة، أحمد أبو سعد، 64، والحوار في القصة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفتاح مقلد، 117－118．
（7）ينظر ：فن القصة، د．محمد يوسف نجم، 118.
（8）ينظر ：الحوار في القصة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، 19.

إذا بتاوزنا عادات الشخصية في النطق، ومن هذا المنطلق يكون الحوار على النقيض من السرد، فأينما كان الحوار توقف السرد عن الجريان"(1)؛ أي يخلق حالة من التساوي بين زمن الـكاية وزمن السرد. ${ }^{(1)}$ (2) يكتسب الحوار أهميّة كبرى "بفضل وظيفته الدرامية في السرد وقدرته على تكسير رتابة الحكي بضمير الغائب الذي ظلّ يهيمن ولا يزال على أساليب الكتابة الروائية"(3). وقد لا يتسم الحوار بوظائف عحددة وثابتة في كلّ زمان ومكان، بل هو متحوّل ومتغيّر وختلف من عصر لآخر، وأيضاً من مكان لآخر، ومن طبقة لأخرى. إنّ للحوار شروطاً على الكاتب الالتزام بــا، منهـا: أن يكـون الحـوار "مُلتحمـاً بكيـان القصـةِ، فـلا يبـدو وكأنّه عُنصرٌ دخيل عليها يتناسبُ مع الموقف ومُستوى الشخصيات وأبعادها النفسية والاجتماعية وأن يكون واقع الحياة التي يتناوها القصة"(5) و"لا بدّ أن يرتبط الحوار بحركة المتحاورين العقلية والشعورية" (6)؛ والمقصود من ذلك هو التناسب بين

 منها وليس مفروضاً علينا وعليها من مُبدعِها" (7)، وعلى الحوار أن يكون مكثفاً ومقتضباً وغختزلاً، كي "لا يضيع السارد

والسرد عبر هذه الشخصيات المتحاورة على حساب التحليل، وعلى حساب جمالية اللغة واللعب بها"(8) .
يكشف الحوار مشاعر الشخصيات وأحاسيسهم وأفكارهم، ويُصوِّر المواقف والأحداث، وله دورٌ مهم في تطوير الأحداث، ويرسم الشخصيات ويكشف الشخصية والزمان والمكان بوصفهما ححرَّاً للحدث والشخصية، وأيضاً يكشف للقارئ الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها الشخصيات، وينقسم الحوار في الآثار الخبرية عند (ابن الجوزي) على قسمين، وهما:
1-الحوار الخارجي: ينقسم على قسمين (الحوار البرّدّ، والحوار المرّبّب)
2-الحوار الداخلي(9)

1-الحوار الخارجي (الدايالوج):
(1) تجليات الاسطورة -قصة يوسف بين النص الاسطوري والنص الديني-، داود سلمان الشويلي، 55.

$$
\text { (2) ينظر : الشعرية، } 78 .
$$

(3) بنية الشكل الروائي، 166 (2
(4) ينظر: سيرة جبرا الذاتية في (البئر الأولى وشارع الأميرات)، خليل شكري هياس، 260.
(5) مرافيء ومحطات (زورق الغمام)، عبدالكريم السعدي، 15.

(7) مشكلة الحوار في الرواية العربية، نجم عبدالله كاظم، 65.

$$
\text { (8) في نظرية الرواية، } 116 .
$$

(9) ينظر: الحوار القصصي، 39.

وهو الذي "تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر الحديث في إطار المشهد داخل العمل القصصي بطريقة مباشرة، إذ ينطلق الكالام من الشخصية (س) إلى الشخصية (ص) فتردّ الشخصية (ص) في سياق حدث القصة وحبكتها. وهو أكثر أنواع الحوار تداولاً وانتشاراً في الأدب القصصي. يقوم الكاتب من خلاله بنقل نص كلام المتحاورين متقيداً بحرفيته النحوية وصيغته الزمنية"(1)، وقد أُطلقت عليه تسمية (الحوار التناوبي)؛ أي الذي تتناوب فيه شخصيتان فأكثر الحوار بطريقة مباشرة، وذلك لأنّ التناوب هو السمة الإجرائية الظاهرة عليه، (2) وقد يتسم الحوار في هذا النوع بأن يتمّ فيه تداول الكالام بين الشخصيتين بطريقة ما، فلا يستأثر به أحدهما من دون الآخر، ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصُّب. (3)
وربّا ينحصر دور الكاتب في هذا النوع في إعطاء الحرّية الكاملة للشخصية للتعبير عن نفسها وأفكارها وآرائها، من دون أن يتدخّل فيه بل ينقله نقلاً مباشراً من دون تعديلات ولا تغييرات من جانبه، فتصبح العملية الحوارية مصورة بين الشخصيات المتحاورة قائمة على تبادل الإرسال والتلقي، ومن ثم إرجاع الكالام إلى المرسَل من قبل المتلقي؛ أي الرّد عليه. وذلك "ليترك للشخصيات أن تثثل الحوادث برية وانطلاق أمام ناظري القارئ، ولهذا لا يقحم نفسه بتعليق أو بتعقيب، بل يؤثر أن يدع الشخصية تتكلّم وتبث عواطفها وأحاسيسها. وما لا شكّ فيه، أنّ هذه الوسيلة أوثق صلة بالحياة، وأصدق تعبيراً عن النفس الإنسانية"(4) يعرف هذا النوع من الحوار باستعمال السارد لمفرداتٍ مثل: "قال، قلت، سأل، أجبت، وما أشبه ذلك"(5)، ويف ويّ هذا النوع من الحوار يتكلَّم المتكلم مباشرةً إلى متلقّ مباشر ويتبادلان أطراف الحديث (الكالام) بينهما من دون تدخل خارجي (الراوي)، ويمقق المتحاوران اتصالاً لفظياً كامالا أو ناقصاً عن طريق دلالات التوقف والصمت والإيماءات،

وتظهر علامات ردود الأفعال من خلال دلالة المفردات المتداولة في الحوار . (6) إذن فالحوار القصصي ليس كلاماً مسجلاً بل هو إعادة إنتاج لكالام الشخصيات خاضعاً لشروط يختلفُ الكتّاب في تطبيقها، وهو يستدعي إعادة تكوين الحالة أو الوضع من خلال وصفِ المكان وذكرِ عبارات تعوض عن العناصر الغائبة في المقام، مثل: (هيئة الشخصية، وحالتها النفسية، وأسلوب كلامها)، لأنّ القارئ محكوٌ بتخيّل الشخصية من خلال اللغة الواصفة أو من خلال اللغة الحوارية، فهو لا يراه بالرؤية العينية بل يتخيّلُه في ذهنه، لذا توجب على الكاتب أن يستحضر ردود أفعاله أثناء سرده لخبر أو قصة أو رواية من خلال المفردات المساعدة التي تصاحب كلام

الشخصيات، مثل: (قالت الفتاة كياء، بلهجة صارمة، بنبرة متوعدة، صرخ يُ وجهه، وسادت بينهما برهة من الصمت، أجاب مبتسماً، كان متجهم الوجه حين قال، وما شابه ذلك). ${ }^{\text {(1) }}$ ينتسم الحوار الخارجي على قسمين (الحوار البُرّد، والحوار المرّبّ)، أمّا بالنسبة إلى الحوار الرّمزي فإنانـا لم بند له
 لككلٌ منها بثثال أو أكثر بكسب مقتضى الحاجة إلى إثبات وجودها في الآثار الخبرية المدروسة، وبيان دورها فيها، وهي كالآتي:
1-الحوار المجرّد:

هو الموار الذي ينشأ بغعل الموقف الذي يضع المتحاورين في وضع معيّن داخل المشههد، ليقترب بذلك من
العادثة اليومية بين الناس، لأنّه حديث إجرائي متأسس على رد فعل سريع أو إجابة سهلة أو تبادل كلمات لا تُتمل التأويل المتعدد ؛ لأنه إجابات متوقعة عن أسئلة عادية ليست فيها رؤية خاصة أو مسألة فكرية أو اجتماعية أليا أو سياسية
 والتحليل والتعقيد، (3) فهو "عرضٌ دراماتيكي في طبيعته لتبادل شفاهي بين شخصيتين ألوني أو أكثر، وين الحوار فإنّ كلام
الشخصيات يقدم كما هو مغترض أن يكون"(4).

ورد هذا النوع من الحوار بكثرة فيّ معظم الأخبار، وذلك لاعتماد الكاتب أو المؤلف عليه وسيلة مهمة في رسم
الشخصيات وتصوير المواقف، ومن ذلك قوله:






(1) ينظر : معجم مصطلحات نقد الرواية، 81. (2) ينظر: : الحوار القصصي، 56.
(3) ينظر : تقنيات السرد في المقامات النظرية، 169.
(4) المصطلح السردي، 59.
(5) أخبار النساء، 21-22.
(6) أخبار الحمقى والمغغلين، 141.
(7) أخبار الظراف والمتماجنين، 91.

 إلى استعمال العسنات البديعية والبلاغية في كلامهمها، وليس فيه التحليل والشرح، ولكن الكاتِ التب استطاع من من خلالول هذا الحوار أن يخلق للمتلقي جوراً من الواقعية، ويصوّر الأحداث ويرسم الشخصيات، ومن الطبيعي أنّ "يشي بالشخصية



 شخصية متوترة ومضطربة وفقيرة وشاكية على شخصية أخرى في الخبر نفسه، ويْ المثال الثاني: يرسم مـن خلال هـنا


 وهذه من المشاهد المألوفة لدينا يومياً، فكان الحوار عبارة عن محادثة يومية، من سؤالٍ وجواب بسيط وواضحا والما والقارئ يتخيّل صورة الموقف ورسم الشخصيات من خلاله، فالغام وي قوله (يا مولاي) ييّيّن أن هذا الحوار لم بجر إلا بين سيدٍ وعامله أو غالامه.
وبخـد أنّ الــوار لا يقـف عملـه عنــد تصـوير الأحــاث ورمــم الشخصـيات، بـل يكشـف الــوار لنـا عـن
الشخصية، (2) مثل قوله:
"قال له معاوية: يا أعرابي إنّي أراك تشتكي عاملاً من عُمّالنا، ولَم تُسِّهِ لنا، قال: أصلح اللهُ أميرَ المؤمنين، هو




 الدِّين وانتهكت حرمةً لرجُلٍ من المسلمين، ..."(4)
ويكشف مثل هذا الحوار مع بساطة تعبيره عن الشخصية العادلة التي يتميز بـا أمير المؤمنين (معاوية)، فهو ملم يُُضَّ الطرف عن أخطاء ابن عمه مع صلة قرابته وعلوِّ شأنه، بل قام بإنصاف المظلوم (الأعرابي) ونصره -الذي عاني
(1) مشكلة الحوار في الرواية العريبة، 77.
(2) ينظر: مرافيء ومحطات (زورق الغفام)، عبدالكريم السعدي، 15. (3) ينظر: أخبار الساء، 22-23.
(4) المصدر نفسه، 22 و 24.

الويلات والمصائب مـن تحت يدي (مروان)- مع كونه ضعيغاً لا حول لـه ولا قوة، وبالمقابل يكشف عن الشخصية




 أنّ الأحداث قد تطوَّرت بعد ذلك بسبب هذا الحوار البسيط من حيث الإيضاح وعدم التعقيد؛ أي كان له الفضل في تطير الأحداث ورسم الشخصيات الشخصية وكشفها.
ينقل المؤلف من خلال هذا الموار العادي المسطح النمط الفكري لشخصياته، فيعطي بذلك للقارئ فكرة عن سطحيّها أو طريقة تفكيرها أو أسلوب تعاملها مع الأشياء أو الأفكار أو القيم، وهذا لا يعني أن عمله القصصي استند



(عمرو بن قميئة وزوجة عمّه مرثدُد) التي راودته عن نفسها:
"فقال لها: لقد جئت بأمرٍ عظهِم، وما كانٍ مثلي يُدعى لمثلِ هذا! قالت: لتفعلنّ ما أقول لك أو لأسُوأنَّكَ، قال:
إلى الدساءةٍ دعوتني! ثمّ إنّه قام فخرج، ..."(2)

يكشف لنا هذا الحوار عن شابٍ أو رجلٍ عغيف وشريف وشحاع، يأبى أن يعمل فاحشة يندم عليها فيما بعدا بامِ،
 القيامة، فالشخصية الأولى المتمثّلة فيُ زوجة عمّه (مرثّد) حاولت أن تغريه، ولكن الشخصية الثانية (بن قميئة) لم يرضخ لمطالبها وأفعالها.
وقد يكشف لنا الحوار عن مكان الشخصية ومهنتها، مثالُ ذلك، خبره:

إنّ "عديَّ بن أرطاة أتى شريحاً وهو في مجلس القضاء، فقال لشريح: أين أنت؟ قال: بينك وبين الحائط، قال:
 قومي، قال: بارك الله لك بالرفاء والبنين، قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها، قال: الشرط أملا الملك، قال: وأريد الخروج، قال: في حفظ الله، قال: اقض بيننا، قال: قد فعلت"(3) بالين
(1) ينظر: النقد التطيقي التحليلي، 71.
(2) أخبار النساء، 145 (2)
(3) أخبار الأذكياء، 66
 الحدث وهو (بحلس القضاء أو الهكمة)، وبيّن عمل القاضي؛ وهو الاستماع إلى الشكاوي ومن ثمُ إصدار الحُكمـ بعد

 لم تخرج عن الأحاديث المعهودة في الكالام اليومي، إذ تقول الشخصية الأولى حواره أو كلامه وترّد عليه الشخصية الثانية بكلّ إيماز ووضوح، بكسب ما يناسب المقام من القول.
وخير دليلٍ على معرفة أهمية الحوار في الحياة اليومية عند القدماء، خبره عن المهدي مع عـيا الرجلين إذ قال:




 قال: جئت لأنظر إلى مذا البناء الحسن، وأتمتّع بالنظّر إليه، وأكثر الدّعاء لأمير المؤمنين بطول البقاء راء ودياء ودوام العزّ،
 قال: قد أمرت لك بخمسين ألف درهم، قال: جعلني اللّه فداك، يا أمير المؤمنين، قد وصلت فأج أجزلت الصّلّة، ومنتـت


 فقال المهدي: أنا ابن المنصور لا يخفى عنّي مخاطبة الكاتب والحائكِ"|(1) إنّ في هذا المثال دلالة واضحة على قدرة الحوار اليور الغعالة فيُ رسم الشخصية وتصوير المواقف والأحداث وتطويرها،

 والحائلِِ)، ويكشف هذا الخبر عن الطبقات التي تنتمي إليها الشخصيات فالمهدي ينتمي إلى طبقة الخلفاء أو الملوك، والشخصية الأولى إلى طبقة العُمال (الحاكة)، والشخصية الثانية إلى طبقة المثقفين (الكتاب)، لأنّ لغة المتكلمين تعبّر "في الحوار عن مستويات وعيهم المختلفة، التي ترتبط بتكوينهم الثقايُ والاجتماعي والأثر البيئي والطبقي والعُمري. ذلك أنّ اللغة المنطوقة هي ملفوظات تصوِّرُ حركة الوعي في رأس الشخصية، فتتحوَّل على حسب ثنائيةً (دوسوسير) إلى كلام مُنطَّع بسمات المتكلِّم الفردية المرتبطة بعوامل ثقافته وبيئته وعمره ونشأته وتِربته "(2)

وين بعض الأحيان يكون رُُّ السؤال عن حال الشخصية بأبياتٍ من الشعر بلاًاً من الحوار السائد بين المتحاورين؛ أي يكون الحوار كامامً منظّماً على الوزن والقافية، يُنبّؤ بها الشخصية السائلة عن حاله أو أحواله أو مواقف وأحداث مرّ جما، ومثال ذلك:
"وروى أن عزة وبثينة اجتمعتا فتحدثتا، فأقبل كثير، فقالت بثينة: أتحبين أن أبيَّ لكِ أن كثيراً غير صادق في في محبتك؟ قالت: نعم، قالت: ادخلي الخباء، فدخلت فدنا كثير فوقف على بثينة فسلم عليها، فقالت له: ما تركت عزة فيك مستمعاً لأحد، فقال كثير : واللهُ لو أن عزة أمة لوهبتها لك، فقالت: إن كنت صادقاً فقل في هذا شعراً فأنشأ يقول:


فبادرت عزة وكشفت الحجاب، وقالت له: يا فاسق قد سمعت البيتين، فقال لها: فاسمعي الثالث. قالت: وما هو قال:
ولكِكَمَا تَرمينَ نَفساً سَقِيمَةً ... لِعَزَّةَ منها صَفوها ولُبَابُها
فاستحسنت عذره" (1)
 وبسيط خال من الوزن والقافية، وبين الرّد عن طريق الأبيات الشعرية، فالحوار الباري بين (عزّة وبثينة) فيها دلالة واضحة

 ظهور (عزّة) على الساحة أدرك بعقيقة الفخ الذي وقع فيه وخطورة موقفه، فصحح وبيّن لعزّة مقدار حبّه لما بالرّد عليها في البيت الأخير تصحيحاً لقوله ودفاعاً عن نفسه أمامها، واستطاع أن يُئيد الماء إلى بحراه مرّة أخرى أنرى. وقد ذكر لنا المؤلف جملة من أخبار القرّاء والمصحّفين والمغفلين من الشعراء الذين كانوا يقعون في أخطاء كبيرة

ومُعيبة، منها:
"عن عبدالله بن عمر بن أبان أن مشكدانة قرأ عليه في التفسير: : (ويعوق وبشراً) فقيل له: ونسراً، فقال: هي منقوطة بثلاث من فوق، فقيل له: النقط غلط، قال: فارجع إلى الأصل"(2)"، "قال القاضي المقدمي: قرأ علينا عثمان بن

 عن النبي (صلى اللهّ عليه وسلم) قال: اذهبوا عنا. أراد سفيان الثوري عن خالد الحي الحذاء عن أنس عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قلل: (أدهنوا غباً)."(4)، "وقدم على ابن علقمة النحوي ابن أخ له فقال له: ما فعل أبوك؟ قال: مات، قال:
(1) أخبار الأذكياء، 117.
(2) أخبار الحمقى والمغفلين، 54.
(3) (3) المصـر نسسه، 55.
(4) المصدر نفس،، 67.

وما فعلت علته؟ قال: ورمت (قدميه). قال: قل قدماه. قال: فارتفع الورم إلى (ركبتاه). قال: قل ركبتيه. فقال: دعني يا
 إيش معك؟ قال: خوخٌ فجعل يحدثه بحديثٍ ويعطيه واحدةً حتى فني، قال: بقي شيءٌ؟ قال: فني يا أبا محمدٍ قال: قم
 هما هنا؟ فقال الرجل: لا، لي، لو، ما هو حضر"(3)، "عن المبرد قال: قال الجاحظ أنشدني بعض الحمقى: إن داءَ الحب سُقمٌ ---- ليس يهنيه القرارُ ونجا من كان لا يع ---- ششقُ من تلك المخازي

فقلت: إنّ القافية الأولى راء والثانية زاي؟
فقال: لا تنقط شيئاً.
فقلت: إن الأولى مرفوعة والثانية مكسورة.
فقال: أنا أقول لا تنقط وهو يشكل. "(4)
بجد أنّ الحوار كان كاشفاً لحالة متفشية بين أوساط البتمع، وهو اللحن الذي أصبح ظاهرةً شائعةً بين الناس من الطبقات كافة سواء من القرّاء والمصحّفين والمعلمين أم من الشعراء والأدباء أم الناس العاديين في المتمع، والإشارة إليه لم تكن عابرة غير مقصودة من (ابن الجوزي) أو جاءت من قبيل الهزل والفكاهة فقط، بل أراد أن يُنبِّه النحويين والأدباء إلى خطورة هذه المشكلة، وتقع على عاتقهم المافظة على اللغة العربية، لأغّا باتت تصاب بتدهور وتَفَتُّت على أيدي الجهلة، أمّا استعمال الشخصيات للألفاظ العامية أو الدارجة بين الأوساط الاجتماعية فما هو إلا أسلوب لتقريب هذه الأخبار من الحياة اليومية الحقيقية؛ أي إيهام القارئ بمصداقية الأخبار وواقعيتها، أو لأنّ بعض هذه الألفاظ مع كوها عامية إلا أنّ كثرة استعمالها جعلها رائجة بين الأوساط المثقفة كذلك. والحوار في هذه الأمثلة أدى بجموعة من الوظائف منها الوظيفة التوثيقية؛ لأنّه وثّق بجموعة من الحالات المختلفة من التلحين وين طبقات خختلفة، وأيضاً الوظيفة الإخبارية؛ لأنّ السارد ركّز على إبلاغ رسالة للمسرود له، والوظيفة التعليمية؛ أي لا يكتفي بنقل الأحداث وتصويرها، بل يقوم بالتعليق عليها وإيضاحها وبيان عللها، من خلالال الشخصيات نفسها، والوظيفة الانتباهية؛ أي يقوم السارد بجذب انتباه المتلقي إلى مشكلة ولكن من خلال عرض أمثلة حية يومية عنها، واثبات تفشيها كظاهرة بين الناس.

> 2-الحوار المركَّب:
(1) المصـر نفس، 94.
(2) أخبار الظراف والمتماجنين، 67.
(3) أخبار الحمقى والمغفلين، 95.
(4) المصدر نفسه، 100

وهو النوع الثاني من الحوار الخارجي الذي تدور عين الهاور بطيئًا، فهي عينٌ متأملةٌ للأشياء والحالات، فتكتمّ


 وينقسم الحوار المرَّب على قسمين، وهما:
1-الحوار الوصفي.
(2)
2)-الحوار التحليلي.

1-الحوار الوصفي:
وهو أسلوبٌ يستند إلى قابلية التصوير البصري للعين، ومن الممكن عدُّ الوصف تصويراً بصرياً، ولكن ليس
 حاسّة اللمس -حيث إنّ الرسم يستطيع أن يوحي بالخشونة والنعومة-، فإنّ اللغة قادرة بشكلٍ أو بآنخر على استيحاء الأشياء المرئية وغير المرئية مثل الصوت والرائحة، وذلك يعني أنّ التصوير اللغوي إياءٌ لا غائي يتجاوز الصور المرئية، فيحدث رصداً كامارً للمحسوسات بأنواعها. لمرئ يمكن الإشارة إلى الموار الوصفي ودوره الفّال في بناء الخبر، لأنّه يمثّل الجانب الفني والِمالي في الأخبار، مثل
قوله:
 أملك شيئاً، وصرت مهيناً مفكّراً، قد ذهب عقلي، وساءت حالي، وصرت ثقلاً على وجه الأرض، ....، فبقيت كأني


 بن عبدالملك وإذا جاريةٌ قد خرجت إلى باب القصر عليها قميصٌ أسكندراني، ...، وفي رجليها نعلانِ، قد ألشَ أشرق بياض


(1) ينظر: الحوار التصصي، 66.
(2) ينظر: المصدر نفسه، 66.
(3) ينظر: بناء الرواية، 77-78، والحوار القصصي، 67.
(4) أخبار السساء، 22-23.

**العئكيل: مفردها: عيكول، وهو عنقود البلح.

قصبة دُرٌّ، ...، فواللهِ يا أمير المؤمنين ما أكلتُ طيباً إلا غصصتُ بهِ لذكرها، ولا رأيتُ حُسناً إلا سمُجْ في عيني لحسنها"(1)

ففي الخبر الأول: كشف لنا الحوار عن حال رجلٍ، وهو يعيش في بؤسٍ وشقاءٍٍ بسبب إفالاسه، من خلال
 (العاشق) الذي يُيّين من خلال هذا الموار الوصفي عن مدى حزنه على معشوقته أو الفتاة التي أعجب بمانيا ولم يمد إليها من سبيل، فجوابه السريع هو الذي أنبأ عن مدى سوء حاله، بكيث أنّ الشخصية الأولى (سليمان بنُ عبدالملك ألك 674-

 ييّن شدّة تعلقه هِا، وهو ما يسمّيه البعض بالحب من النظرة الأولى، وأخيراً ييوحُ باله واصفاً ما طرأ عليه من تغييرات فين الحياة عامةً.
وقد يكون بيان الحال عن طريق حواٍٍ واصغٍ ولكن بأبيات شعرية، مثل خبره عن جارية كانت تعشق مولاها
الذي توف: "تقول:
وكنّا كزوجٍ من قطا في مفازةٍ ---- لدى خفضِ عيشٍ مُعجبٍ مُونقٍ رَغدِ

 العشاق جميعاً إذا ما توفي أحدها ينتحب عليه الآخر بلهيبٍ وحرارةٍ وقد كان كان للحوار الوصفي الشعري دورٌ كيبرٌ في
 رؤية المبيب أو الحبيبة، ووحدةٍ تقتل روح الإنسان وهو حيٌّ يُرْق مرّة تلو الأخرى. وأيضاً خبره في شاعرٍ غيُور : "وأنشد إسحاق بنُ إبراهيم:
لا تأمنَّنَّ على النّساءِ وَلَوْ أخاً ---- ما في الرّبّهالِ عَلَى النّساءِ أَمِينُ


 باقِّام الرجال جميعاً، وعدم الثقة حتى بأخيه، وهذا ظلمٌّ بجقِّ الرجال والنساء معاً.

وأيضاً من ذلك خبر الشاعر الذي أُعجبَ بنساءٍ كنَّ يملسن في الطريق:
"مرّ شاعر بنسوةٍ فأعجبه شأنهنَّ، فجعل يقول:

قال: فأجابته واحدةً منهن وجعلت تقول:

بند أنّ هذا الحوار كان من خلال أبيات شعرية، معبِّة عن أفكار الشخصيات وآرائها، ولم يكن من خلا


 عن اعتراضهنّ على هذا الوصف، وفيه (الرّد) دلالة واضحة على رقّة مشاعر النساء ورهافة إحساسهنّ ودقّتهنَّ فيّ الاختيار عموماً وفيْ الكالام خصوصاً.
وهذا النوع من الحوار باجة إلى قدرة لغوية وبالاغية كبيرة، وإلى خيالٍ خصبٍ، كي يُمْمي المشاعر والأحاسيس ويسسدها، ويرسم الشخصيات ويصوّر المواقف والأحداث، ويكشف عمّا يختلج في نفسه وعقله من مشاعر وأفكار وآراء، بيث يظهر كلّ ذلك أمام ناظري القارئ بسسداً و بسسماً في مشهلٍٍ سينمائي معبِّر. 2-الحوار التحليلي:
 استعمالاته المعتادة، ليكون جزءاً يُ تُليل الأوضاع النفسية والاجتماعية للشخصيات، وتصويراً للظروف النوعية التي يكرّون بها، ويؤدي الحوار التحليلي دوراً مساعداً للسرد في بجال تعميق الوصف التركيبي للشخصصيات وأحوالها في سياق النص الخبري، ويْ تصوير الأحداث والمواقف وتطويرها، ويستعمل عدداً من الوسائل البيانية أو الإيضاحيةا مارية، منها التوقع والاستنتاج والمقارنة والتحليل الباطني الخاص، ويْ بعض الأحيان يلجأ إلى توظيف الأمثال والحكم وأحاديث الأمم (2)

السالفة والتحليل النفسي. ومثال ذلك، خبره:




يختلف إلى الضحّاك بن مزاحم، فقال له يوماً: لِمَ لا تُسْلِه؟ قال: لأنّي أحبُّ الخمر ولا أصبر عنها. قال: فأسلم
 نلحظ في هذين الخبرين أنّ الشخصيات قامت باستعمال الحوار التحليلي لما لديه من "طاقة تعبيرية أكثر تركيزاً



 بالدخول إلى الإسلام وشُرب الخمر وكأنّه أمرٌ طبيعيٌ ومباحٌ لدى المسلمين، ولككنّه بعد تنغيذه لما طلبه منه؛ أي بعد

 للقارئ عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها الشخصيتان؛ وهي طبقة العلماء والحكماء.
 صورة بُرّدة، فالموار يكشف أبعاد الشخصية، ولا يكشف الفكرة بصفة مباشرة، ولا بدّ أن يرتبط الحوار بحركة المتحاورين العقلية والشعورية؛ حتى يكون حديث كلّ شخصية متوافقاً مع فكرها ونغسيتها ووضعها فيّ القصة أو المسرحية، فيتنوع
الحوار بتنوع الشخصيات المتحدثة "(3).
ومن ذلك أيضاً، خبر (جذيكة مع الزباء):






 ولكن النفس تواقة إلى ما تحب وتهوى، ولكلّ امرئ قدر لا مفر له منه ولا وزر فوجه إليها خاطباً،...، قال: أيها الملك؛

 بعده في يدك والرأي فيه إليك وأن تلقوك رزدقاً واحداً (جمعاً واحداً) وأقاموا لك صفين حتى إذا توسطتهم انقضوا عليك
(1) أخبار الأذكياء، 100.
(2) ينظر: الحوار القهصي، 72.
(3) القضايا النقلية عند عزّ الدين إسماعيل، رسالة تقدم بها: وليد بن عبدالنّه الدوسري، 207.

من كل جانب فأحدقوا بك فقد ملكوك وصرت في قبضتهم، ...، وقال: صدقت يا قصير، فقال قصير : أيها الملك! أبطأت بالجواب، حتى فات الصواب، ...، قال (بعد قتل جذيمة): سعى المقدر بالكَلكِ إلى حتفه على الرغم من أنفي

بند أنّ للحوار التحليلي دوراً كبيراً في تصوير المواقف وتطوير الأحداث ورسم الشخصيات، فالغلل (قصير بن سعد) من خلال حواره التحليلي؛ حاول أن يصف حال الملك في عظمته وحالله وقدره وهيبته، وحال الزباء كامرأة
 إلى التحليل النفسي لشخصية الزباء، فهي امرأة حقودة وصاحبة ثأرٍٍ لا تغفر، وما منعها مانيا من الأنذذ به والانتقام لمقتل أبيها إلا خافة قوة جذية أو الأبرش، وهي بانتظار فرصة سانغة للنيل منه، وطرح مسألة الزواج ويْ هذا الوقت بالذات يُعُلُّ بحازفةً وفخّاً واضحاً للأبرش لا بيكنها (الزباء) ردُّه.
ورسم لنا هذا الحوار ثلاث شخصيات غختلفة: الأولى (القصير) الذي يكثل الشخصية الفطنة والحكيمة والحنكة والمتنبئة، والثانية (الأبرش) الذي يُمّْل الشخصية المتهوِّرة والمستهنزة والشهوانية، والثالثئة (الزباء) التي تُثّل الشخصية المقودة


 يطاع لقصير أمر) و (ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب وقد يستدرك الأمر قبل فواته) و (أبطأت بالجواب، حتى فات الصواب) و (سعى المقدر بالملك إلى حتفه رغم أنفي وأنفه).



 الأحداث، ويعزى إليه الفضل في تطويرها، فُ"القارئ لا يشعر بوجود السارد أو المؤلف بل يشعر بأنه أطلق لشخصصياته المرّية في

التعبير عن ذاقا بلغتها المناسبة"(2).

## 2-الحوار الداخلي أو الصامت:



 اعتبرت هذه الأداة من أهم الوسائل الفنية لإبراز التأزّز واضطراب العلاقة بين الفرد وغيره"(3).قد يمنّل "مظهراً من مظاهر

الانسجام مع الذات أو العكس كأن يكون تعبيراً عن صراع الظاهر والباطن كما هو الشأن عند الشخصيات المنافقة"(1)، أو هو "خطابٌ طويل تغضي به شخصية واحدة وليس موجهاً لأشخاص آخرين"(2)، ويعني به أيضاً "إيراد أفكار الشخصيةٍ إيراداً مِثلما تَّ تلفيظها في ذهن الشخصية" (3) هو الحوار الذي يختص بالذات وحدها، ويدور بين الشخص وذاته، فيكون مرسلاً ومستقبلاً في الوقت نفسه، وهي مقولة غير مُعلنة، ويرجح حصولما داخل النفس، ومن الثابت أن تعبير النفس عن انفعالاتا يضيف للمشهد أبعاداً لتصوير الصراعات في باطن الشخصية، وما يعتملها من مشاعر وأحاسيس، (4) وهذا الحوار السري غير مسموع، وهذا النوع من الحوار هو وسيلة بها يُجِز الكاتب أفكار الشخصية وآراءها وأحاسيسها واضطراباتها من الناحية النفسية، (5) وإذا كان الحوار الداخلي "غير منطوق؛ أي مؤلَّفاً من التفكير ذي الصوت العالي للشخصية فإنّه يشكّل مونولوجاً داخلياً، وإذا كان منطوقاً فإنّه يشكّل مونولوجاً خارجياً أو مناجاةً للنفس"(6) أمّا (فاتح عبدالسلام) فقد قسّم الحوار الداخلي على أربعة أنواع، وهي: حوار التيار الوعي، والمونولوج، ومناجاة النفس، والارتحاع الفنّي. وقد اقتصرت دراستنا للحوار الداخلي على المونولوج، وذلك لأسبابٍ عدّة منها: الوقوف على نماذج تؤكد استعمال (ابن الجوزي) للمونولوج من دون الأنواع الأخرى في هذه الآثار الخبرية، وما يتعلّق بطبيعة الخبر؛ لأنّا نصوص سردية تتسم بخاصية الاختزال أو الإيجاز أو الاقتصاد في التعبير بما لا يعيبُه، والتكثيف بما لا يؤثر في فهم المعنى، والإطالة في بعض الأحيان توضيحاً لبعض الغموض الذي قد يكتنف الخبر، فهو نوع من جنس السرد تتسم بالبساطة في الحوار سواء خارجياً أم داخلياً، سواء أكان الحوار لشخصية رئيسية أم ثانوية، أمّا (المناجاة) فلم بند لما لما أمثلة تؤكد وجودها في هذه الأخبار .
وأمّا النوعان الآخران (حوار تيار الوعي، والارتجاع الفنّي) فمن الأنواع المستحدثة، التي يعزى ظهورهما متزامناً مع ظهور النظريات النفسية الحديثة في الفكر والأدب والعلم في بداية القرن العشرين، ولم نقِفْ على أمثلة تؤكد استعمال المؤلِّف لمها.

## -المونولوج: Monologue

هو "مصطلحٌ هجين دخيل جيءَ به من قول الفرنسيين على يد أديبهم الشهير (إدوارد دي جوردان)
(1861-1949م)"(1) هو "نشاطُ أحادي لمرسَلٍ، في حُضُورِ مُستَمِعٍ حقيقي أو وهمي"(2)
(1) معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، د.محمد بن عبدالعظيم بنعزوز، 84.
(2) المصطلح السردي، 136
(3) معجم السرديات، 432.
(4) ينظر : لغة الحوار في القرآن الكريم، فوز سهيل نزال، 75. (5) ينظر: معجم السرديات، 432.
(6) المصطلح السردي، 136.
(7) ينظر : الحوار القصصي، 113-135.
(8) ينظر : تقنيات السرد في المقامات النظرية، 178

وعبارة عن "كالام غير مسموع أو ملفوظ، تُعبِّر به الشخصية عن أفكارها الباطنية الأقرب الى اللاوعي، وهي أفكار لم تخضع للتنظيم المنطقي"(3)، يُعدُّ المونولوج إحدى أهم الصيغ التوصيلية التي تَدف إلى "تحقيق الصلة العلائقية بين الذات بوصفها كينونة نفسية ووجودية، وبين الذهن بوصفه كينونة عقلية توليدية متصلة بالخيال والذاكرة معاً"(4)، ولديه القدرة على كشف "النواحي النفسية والشعورية التي تختلج في الأعماق الباطنية للشخصية"(5). وتغلب عليه الذاتية والفردية لكونه حواراً دائرياً ترجيعياً، فينطلق من نقطة معلومةٍ هي الذات وتي ومن تّ يّ يعود إليها مباشرة، فهو من هذه الناحية متكامل، مكتفٍ بذاته، لأنّ الشخصية فيه تتساءل ولا حاجة إلى جواب، إلا أن يجيء ذلك من تلقاء نفسه ومن داخله أيضاً، (6) لذا قالوا أنّه يمجعل العقل يتحدث مع نغسه، (7) ويُطلِق (بيرسي لوبوك) على التأملات والتداعيات الخصورة في ذهن الشخصية مصطلح (الدراما الساكنة)، وهذا بعكس الحوار الخارجي الذي يعدُّه مسرحة للحركة والأفكار ويسميه (الدراما الناطقة)، (8) ونستطيع القول إنّ المونولوج تقنية تسمح بالاطلاع على أفكار الشخصية ومشاعرها، وفهم عوالمها الداخلية (الخيالية والواقعية) وتُسهِمُ في بناء الشخصية، وإدراك ولكا مكامن أسرارها النفسية من صراعات وتناقضات، بكلّ صدق وحرية من دون النُطق بها علناً بل تكتفي فقط بالتفكير والماورة مع النفس من دون أن يُعِلمَ الآخرين بذلكت ومر ومثال ذلك، قوله:
"قالَ: فخرجتُ وجئتُ بما طلَبَ، فإذا لا حِسَّ منهم، ولا أثرَ لهما، فجعلت أطيل الذّكر، وأرجم الظّنّ، حتّى إذا
 من ذلك وتشككت أنا في نفسي وقلت لعلها أرضعتني وأنا لا أعرفها وقالت معي إلى البيت أقم عندي اليوم"(10) نلحظ استعمال المونولوج على سببيل بيان الحالة النفسية المضطربة للرجل وكشفها، والتي كانت نتيجة ترك العاشقين له وحيداً من دون أن يُعلِماه بكانهما أو بكانه، فنقل من خلاله صورة تقريبية عن هذه الحالة إلى القارئ، فقد ظلّ الرجل مشغول البال يحاور نفسه، فيفكِّر فيهما تارة وفي مكانه ونغسه تارة أخرى، ولا يوجد شيء أسوء من الانتظار في قلق.
أمّا السارد في المثال الثاني فهو السارق، وقد تعجب من حال المرأة العجوز التي احتضنته وقبلته وكأنّا تعرفه، وبدأ الأمر من هنا حين شكك السارق في تصرفاهاه، وبدأ بسؤال نفسه والجواب عليه للوصول إلى حلّ لذه المعضلة.
(1) في نظرية الرواية، 118. (2) (2) معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، 205. (3) جماليات اللغة في القصة القصيرة، أحلام عبداللطيف حادي، 40. (4) الحوار القصصي، 109.
(5) فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والنطور، السيد محمد ديب، 274. (6) ينظر : الحوار القصصي، 111. (7) ينظر : نظرية الأدب، أوستن وارين ورينيه الحيّ، وليك، تر: محي الدين صبحي، 293. (8) ينظر : الحوار القصصي، 30 (9) بنرية الوري (9) أخبار النساء، 136.
(10) أخبار الأذكياء، 174.
ويتجلّى هذا النوع يف أخبار كثيرة لابن البوزي، منها:
"روى أبو جعفر محمد بن موسى الموسوي قال: دخلت على أبي نصر بن أبي زيد وعنده علوي مبرم، فتأذى
 فهمت، ففكرت فعلمت أنه أراد خخيفاً مقلوباً، وهو الثقيل وهذا الدعنى الذي أرادره أبو سعيد بن دوني وأثنقل مني زائري وكأنما ... يقلب في أجفان عيني وفيا فقلت له لما برمت بقربه ... أراك على قلبي خفيفاً على القلب"(1)
"فعلمت أنه احتال على الغلام وقت المساء لما انصرفت أنا وبقي الغلام يحمل الدراب، فدلى الدخل هول هو إلى الدكان
 الغلام ففتح داربين وحملها ليرفعها خرج، وإنه ما فعل ذلك إلا وقد خرج من بلى بغداد" (2) استعان الكاتب بالموار الداخلي (المونولوج) لكشف أفكار الشخصية، ومشاعرها وتوقعاتا، فهذه الأمثلة تبيّن

 المقصود من قول (خفيف على القلب) وتوضيحه، وبعد مراجعتنه لما سمعه من معلومات أدرك الممنى المنشود؛ وهو (الثقيل على القلب)؛ أي بعكس المعنى الملفوظ، والسارد الثاني وهو صاحب الدكان قام باستغسار غلامه واستجوابه من أجل معرفة كيفية فتحه وإغالاقه لدكانه، وبعد الأخذ بالخيوط الأولية من المعطيات المادية استطاع أن يربط بين هذه الجزئيات لتكوين صورة كليّة عن بريات الحدث، وكيفية قيام السارق بعملية السرقة، وكلّ ذلك في نفسه وذهنه من دون البوح والإفشاء به علناً أمام الناس، كي لا تغشل خطته التي وضعها.
وفِ خبرٍ آخر :
"فقلت: لو نزلت تحت الشّجّجة وتروّحت مبرّداً! فنزلت وشددت فرسي بغصنٍ من أغصانها، ثمّ جلست وقدّمت شرابي، فإذا بغبارٍ قد سطع من ناحية الحيّ فبدت لي ثلاثة شخوصٍ وإِّا وإذا فارسٌ يطرد عنزاً وأتاناً، فلمّا قرب منّي إذيّ عليه درعٌ أصفرٌ وعمامة خز سوداء، وإذا فروع شعره تنال كعبه. فقلت في نفسي: غلامٌ حديث السّنّ راكِّ راكبٌ على فرسي أعجلته لذّة الصّيّد، فأخذ ثوب امرأته ونسي ثوبه" (3)
بجد أنّ الشخصية تخاطب وتستشير نغسها، وترد صراحة أو قد تنهض بأداء فعل يوازي الرد عن استشارقها،


 كان في فصل الصيف، والوقت منتصف النهار لأنّ الحرّ في هذا الوقت يصِلُ إلى ذروته، حيث الماجة إلم مكانٍ تستريح
(1) أخبار الأذياء، 148
(2) المصدر نفسه، 172.
(3) أخبار النساء، 163.
 حاسَّة الرؤية (العين) كاستنتاج أولي في معرفتها لـال المقبل عليها، وذلك من خلالل ملابسها ودابتها وشكلها الخارجي
وما يُملها من متاع، ...إلخ.

ويثلل الدعاء نوعاً من أنواع المونولوج لأنّه يوجه من داخل الشخصية إلى الخارج، من دون أن ينتظر الرّد المباشر


2-ضربٌ في مسألةع عغو الله ورمته وما يُقرّبِّبُ منه، كقولك: اللهم اغغر لنا لنا، ريي ارحم والدي كما ربياني
صغيرا.
3-ضربٌ فِّ مسألة نيل الحظ من الدنيا، كقولك: اللهم ارزقني مالاً وولداً. (1)
"حدَّثنا ابن الشيظمي قال: حججت في سنة قحطة جدبة فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ أبصرت جارية من أحسن الناس قداً وقواماً وخلقاً وهي متعلقة بأستار الكعبة تقول: إلهي وسيدي ها أنا أمتك الغريبة وسائلتك الفقيرة حيث لا


 "قال الاصمعي: ورأيت اعرايياً يصلي في الشتاء قاعداً ويقول: إليك اعتذاري من صلاتي قاعداً ---- على غير طُهر مُومياً نحو قبلتي فما لي ببرد الماء يا ربُّ طاقة ----- ورجلاي لا تقوى على على طيّ طيّ ركبتي
(3)" ولكنني أقضيه يا ربٌُ جاهداً ----- وأقضيكُةُ إن عشتُ في وني وجه صيفتي
نلحظ في هذين المثالين أن الحوار المستخدم هو الحوار الداخلي من نوع الدعاء، حيث إنّ الشخصية تتكلّم




 الذي يُششِر بظاله السوداوية على كافّة طبقات البتمع من الجوع والفقر والمرض والعوز، والخبر الثاني يكشف عن زمن
(1) ينظر : لسان العرب، 16 / 1385.
(2) أخبار الأذكياء، 196.
(3) أخبار الحمقى والمغفلين، 89.

البرودة؛ وهو فصل الشتاء، وزمن الشيخوخة الذي يَضعُنُ فيه الجِسد ويخرٌُ قوى الإنسان وتعتريه الأمراض من كلّ جانب.
وقد استخدمت الشخصية في المثال الأول الدعاء من النوع الثاني وهو اسغفار الله ونيل العفو والمغفرة، ولكن الشخصية في المثال الثاين قام بنظم أبياتٍ للبوح بما يريدُ الإفصاح عنه، ولكن المهم أن ننوِّه إلى أنّ للدعاء أهمية كبيرة في إراحة نفس الشخصية وإزاحة شيء من همومها، فالشخصية الأولى: وهي امرأة شريفة وعفيفة ولكن الحاجة إلى لقمة العيش دفعتها إلى الكشف عن حجاهِا، وفعل ما لم تحب فعلها؛ فهي مثالٌ عن حياة الفقر والبؤس واليأس التي كان يعيشها معظم الناس آنذاك، كذلك كاشفة عن وجهة نظرها ابتاه البختمع والناس لأغّا تقول: بأنّا لا تلوم من لم يساعدها، لمعرفتها بالحالة التي يمرُّ بها البتمع في هذه الأوقات الصعبة؛ أي أفّا لم تتخذ نظرة سلبية ابتاه بحتمعها، والشخصية الثانية: الرجل الذي اشتدَّ عليه مرضه فظلّ قاعداً أثناء صلاته، ولم يكن لديه القدرة الجسدية اللازمة التي تسمح له بأداء الصالة وفق الضوابط الشرعية التي وضعت لها، ولا باستخدام الماء للطُهور والوضوء بسبب برودته، فيستغفر ربّه لعجزه وقلّة حيلنه، وهو تمثيلٌ ونموذجٌ عن الإنسان المتفائل الذي يؤمن بسعة مغفرة ورحمة الله سبحانه وتعالى. .

# الفصل الثالث 

## عناصر السرد

المبث الأول: الحدث
المبث الثاني: الشنصية

المبحث الثالث: الزههان

المبحث الرابع: المكان

## مدخل

إنّ عناصر السرد التي تكوّن النصوص السردية عموماً هي: (الحدث، والشخصية، والزمان، والمكان)، لذا آثارنا الحديث عن كلّ منها في مبحث خصصص بها، لكي نبيّن أهميّة دور كلّ منها في هذه النصوص الخبرية على حدية. لا بدّ من الإشارة إلى العلاقة الوطيدة التي تنشأ بين الحدث والشخصيات وتربطهما معاً، بكيث لا يمكن الفصل بينهما، ف"الحدث والشخصية والمعنى وحدة. ويساند كلّ منها الآخر، ويقوم على خحدمته"(1)، فالشخصية "تعدُّ مصدراً أساسياً للحدث، لأنّا تنتج أفعالاً، تترابط فيما بينها بعلاقات سببية(*) أو زمانية، وتتبلور هذه الأحداث في الزمان، لتكوِّنَ الحدث"(2)، و "ما من تغيّ يطرأ على بنية الأحداث إلاّ وينعكس مداً وجزراً على موقف الشخصيات، ويؤثّر سلباً و إيباباً على الصالات التي بتمع هذه الأخيرة بمن يشاركها في النهوض بالسرد"(3)، ويخ هذا الصدد يقول (هنرى جيمس): "ما الشخصية غير تقرير الحدث؟ ما الحدث غير تقرير الشخصية"(4)" وكي يتطور الحدث ويؤدي دوره في البناء العام للقصة لا بدّ أن "تتبناه شخصية من الشخصيات في القصة، وعلى هذا يظل الفعل بعيداً عن كونه حدثاً فنياً إلا إذا تفاعل مع الشخصية، ومن ثم يصبح مقوماً من مقوماتها الفنية ومن هنا ارتبط حدث القصة ارتباطاً وثيقاً بالشخصية"(5)، فلا وجود لحدث إلا " عندما يتضافر عنصران: الشخصية من جهة والحقل الدلالي من جهة ثانية. فالفعل الصادر عن الشخصية يعدّ حدثاً في حدود أنّه يقوم بتحطيم حاجز ما، أو يقوم بخرق قانون ما، أو يقوم بالخروج عن مألوف ما" (6) أمّا الزمان والمكان فعنصران سرديان متلازمان، يؤثران في بقية العناصر السردية ويتأثنَّان بها، ولا تتجلّى أهميّههما إلاّ من خلال العلاقات التي تنشأ بينهما وبين بقية العناصر الأخرى، فكلّ قصّة تقتضي وجود "نقطة انطلاق في الزمن
(1) القصة القصيرة، دراسة ومختارات، د.الطاهر أحمد مكي، 100 (*) السببية : "علاقة سبب ونتيجة بين مجموعة من المواقف والأحداث، والسببية يمكن أن تكون ظاهرة (إن ماري تحب القراءة لأنها ذكية) أو ضمنية (لقد كانت تمطر ولهذا أصيب جون بالبل) وحينما تكون ضمنية فإنّا تستنتج على أسس منطقية وضرورية." (المصطلح

ونقطة إدماج في المكان، أو على الأقل يجب أن تعلن عن أصلها الزماني والمكاني معاً"(1)، فضلاً عن أنّ "الزمان بأنواعه المختلفة إطاره هو المكان الذي ينجز فيه ولذلك فإنّه لا مناص عنه" (2) إنّ العالاقة بين الزمان والمكان "عاقة عضوية وثيقة، فلا مكان، يتشَّلَ، ويتحوَّل، ويتجلَّلَ، إلا بعامل زمني
 بينهما، إلى الحدِّ الذي استحال فيه "تناول المكان بععزل عن تضمين الزمان كما يستحيل تناول المكان، فيُ دراسة تنصبُ على عمل سردي، دون أن لا ينشأ عن ذلك مفهوم المكان، في أيّيّ مظهرٍ من مظاهِره" (4) أمّا الفرق بين الزمان ولمكان، فهرين كان كالآتي:
1- اختلاف في تجسيد الزمان والمكان، حيث إنّ المكان يُمُّلّ الخلفية التي تقع فيها أحداث الخان الخبر أو الإطار الذي يكتوي على الأحداث، أمّا الزمان فيتمثّل في هذه الأحداث نفسها وتطورها؛ أي إنّ الزمان يمثّل الخط الذي يسير عليه الأحداث.

2- اختالف في طريقة إدراك الزمان والمكان، حيث إنّ الزمان يُدرك؛ إدراكاً غير مباشر من خلال فعله على الأشياء؛ أي يرتبط بالإدراك النفسي، أمّا المكان فيُدرك بطريقة مباشرة إدراكاً حسياً . 3- اختلاف في أسلوب العرض أو التقديه، لأنّ المكان لا يظهر إلاّ من خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أو الحيز، وأسلوب تقديم الأشياء هو الوصف، بينما الزمان يرتبط ظهوره بالأفعال (الأحداث)، وأسلوب عرض الأحداث هو السرد.

4- بالإضافة إلى أنّ التفاعل الذي يمصل بين الإنسان والمكان لا يحدث بالدرجة نفسها بينه وبين الزمان، ويعزى ذلك إلى كون الزمان قوة متسلطة ذات قدرة على التحكم يُ مصير الإنسان من دون أن تكون لمم القدرة على التحكم في

حركته الدائبة. (6)
(4) تحليل الخطاب السردي، د.عبدالملك مرتاض، معالجة تفكيكية سيمائية مركبة، لرواية زقاق المدق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1995م، 227، نقلاً عن: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، 24-25. (5) ينظر: بناء الرواية، 76.
(6) ينظر : البنية السردية في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصبهاني، 23.

## المبحث الأول: الحدث Event-Action

يعدُّ الحدث عنصراً رئيساً وأحد أهم عناصر الحبر وأبرزها، لأنّه يكوّن العمود الفقري لجمل العناصر الفينة الواردة


وعلى اعتبار أن الحدث هو جزء متميز من الفعل في الخبر، لأنه "سرد قصير يتناول موقفاً أو جانباً من موقف.
 التي يريد الكاتب إيصالما إلى المتلقي، إذاً فالمدث هو "الوعاء المضموني الذي تتطور حركته عبر أجزاء بنائية أخرى تستند إليه وهي الشخصيات بغية الوصول إلى المعنى للقصة من خلال نسيج اللغة القصصية بعناصرها المختلفة من وصف وحوار وسرد"(3)
ويعرفه (جيرالد برنس) بأنّه "سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من خلال بداية ووسط وناية، نظام نسقي من الافعال ...) وفي مصطلح بارت فإن الحدث بجموعة من الوظائف يكتلها العامل نغسه أو العوامل؛ فعلى سبيل المثال فإنّ الوظائف المنوطة بالذات في سعيها نو المدف تشكل المدث الذي نسميه مطلبا. والحدث هو ايضا الفعل"(4)، والحدث هو "سلسلة افعال ووقائع، بجموع الوقائع هو ما يكوّن خطط القصة على مستوى الفعل السردي"(5)
 ينظمها القاص في اطار محدد، فتتمو وتعنف وفق السياق الفني الذي رسمه لما، وترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصيات، ولياني
 القارئ على بينة ما يُري"(7)، ومن المدير الإشارة إلى أنّ أغلب السرديين تخلّوا عن استعمال كلمة (المدث) واستعاضوا واستعاضوا عنها بكلمة (الفعل)، والفعل عندهم بجموعة من الأحداث المتزابطة بكسب التعاقب الزمني.
(1) الوجود والزمان والسرد (فلسفة بول ريكور)، تر: سعيد الغانمي، 41.
(2) المعجم المفصل في الادب، محمد آلتونجي، 349-350.
(3) الشخصية الريفية في قصص يوسف إدريس القصيرة، رسالة تقدم بها : فاتع عبدالسلام نوري، 136.
(4) (4) المصطلح السردي، 19.
(5) علم السرد- مدخل الى نظرية السرد، يان مانفريد، تر: أماني أبورحمة، 129.
(6) (6) معبم السرديات، 145
(7) الأدب تعريفه -أنواءه -مذاهبه، انطونيوس بطرس، 155.
(8) ينظر: معجم السرديات، 145

وتأين أهمية الحدث باقترانه مع العناصر السردية الأخرى داخل العمل الأدبي، فلا وجود لأهمية أي من هذه العناصر إلا بربط بعضها ببعض، بمعنى وحدة البناء والنسيج، فالقصة "وحدة مستقلّة لما كيان ذاتي لا يمكن بجزئته إلى بناء

إنّ الزمان والمكان يوضحان الأرضية التي تقوم عليها حقائق فن القص، فالمتأمِّل للحدث يجد أنّه "بمموعة وقائع منتظمة أو متناثرة في الزمان، وتكتسب تلك الوقائع خصوصيتها وتيزها من خلال تواليها في الزمان على نوو معين، وإزاء هذا بجد أنّ الزمان حقيقة مطلقة تكتسب صغتها المسوسة من خلال مرور تلك الوقائع، ولذذا فكل من الحدث والزمان لا يكتسب خصوصية إلا من خلال تداخله مع الآخر "(2) -الأنساق البنائية للحدث:
إنّ السارد يسعى دوماً إلى التننّن في سرد الأحداث وترتيبها على وفق أنساق غختلفة، مع الخافظة على الخيط أو الرابط بين تلك الأحداث، مع إضفاء لمسته الجمالية ليهب النص الروح والحيوية، ويعرف النسق بأنهّ: "الهيكل البنائي الذي يعتمده الراوي في إرسال مرويه" (3)
وقد كشفت الدراسات التي قام هما الشكالنيون الروس عن وجود أنساق بنائية عددية تتخلل الأعمال الأدبية
 التتابع - التضمين - التناوب، (5) وللسارد مطلق الحرّية في اختيار أيّ الأنساق أنسب لخبره أو قصته أو روايته، وعلى الدارسين اكتشاف هذه الأنساق في الأعمال الأدبية، ولكن نسق التناوب هو حديث النشأة، وقد "أشار (تودوروف) إلى أنّه من الأنساق التي قطعت كلّ صلة تربطها بالحكي الشفوي الذي لم يعرف التناوب"(6). وبخد أنّ د.عبدالله إبراهيم في دراسته عن (البناء الفنّي لرواية الحرب في العراق) قد أشار إلى أنّ ترتيب الأحداث في الرواية يكون مرتبطاً بالتسلسل الزمني أو صورة توالي تلك الأحداث في الزمان، فتنشأ لدينا بجموعة من الأنساق وهي (البناء المتتابع - البناء المتداخل - البناء المتوازي - البناء المكرر) . ${ }^{\text {(7) }}$ وبعد اطلاعنا على الآثار الخبرية ل(ابن الجوزي) توصلنا إلى أنّ الأنساق المعتمدة في هذه الأخبار، كالآين:
(1) فن القصة القصيرة، 122
(2) البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 27.
(34) مهدي جبر (دراسة في فنّه القصصي)، رسالة ماجستير تقدم بها: مشتاق سالم عبدالرزاق، جامعة البصرة/كلية الآداب، 2004م،

44، نقلاً عن: البنية السردية في كتاب الأغاني (لأبي الفرج الأصبهاني)، 181
(4) ينظر : نظرية المنهج الشكلي : نصوص الشكالانيين الروس، 122
(5) ينظر : الشعرية، 7.
(6) البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 1/ 1/ 34.
(7) ينظر : البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 27.

## 1-نسق التنابع :

يعدّ هذا النوع من البناء القصصي من أقدم الأنواع المستعملة في السرد العري القديع وأكثرها شيوعاً ويعرف عادة بـ"البناء التقليدي"(1)، وقد عرف "منذ زمن طويل وقد هيمن مدّة طويلة على فنّ القصنِّ بحتخلف


والوقائع يمكن أن تحكى حسب تتابع حدوثها"(3) .

إنّ السارد في هذا النسق "ييدأ من نتطة عددة، ويتتابع وصولاً إلى هاية معيّنة، دون إرتداد أو عودة إلى الخلف"(4)، أي جُري الأحداث بتسلسل طبيعي منطقي موافق لسير الأحداث في الواقع فيبدأ السارد بالبداية ثم يتتابع سرد الأحداث إلى الوسط وصولاً إلى النهاية ومراعياً التسلسل الزمني، لأنّ بناء هذا النسق يقوم على "أساس رواية

وقد امتدت هيمنة هذا النظام من البناء على الفن القصصي إلى عصرنا الحاضر، ويعزى السبر المبر إلى تأئير فن الخبر التاريخي في الفن القصصي، لأنّ إحدى أهم خصائص الخبر تأكيده على نقل الأحداث نقلاً متتابعاً، من دون تدخل السارد، فهو ملزم ومضطر إلى سردها -(الأحداث)- وفق ترتيب وقوعها، وهذا النسق من أبسط أشكال النـال النثر


ويْ تصورنا أنّ مثل هذا التسلسل قد يعطي القارئ شيئاً من المدوء والراحة النفسية والعقلية، وذلك لأنّ الترتيب يزيد من التزكيز وتذكر الأحداث وعدم الخلط بينها، بالرغم من أنّ الأخبار تركز دائماً على حدث ملما معيّن، ويْ زمن معيّن، عند شخصية معيّنة، كي يمتشف القارئ بعد ذلك معنى معيّنا أو فكرة أراد السارد إيصالها إليه.

 الأنساق أو الأكثر استعمالاً بين الساردين قديماً، أو أنّ الراوي البدائي كان يسرد ما يراه أو يسمعه من أحداث عن طريق
(1) البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 28.
(2) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا، 73.
(3) (3) المصطلح السردي، 165.
(4) (4) البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 28.
(5) البناء الفني في الرواية العرية في العراق، 1/ 18 13.
(6) ينظر: المتخييل السردي، 108.
(7) نظرية البنائية في النتد الأدبي، 322.

ربطها بأرض الواقع؛ أي حسب التسلسل الزمني الطبيعي، وذلك احترازاً منه على عدم نسيانه أو اختاطهه مع أحداث
 الاجتماعي الذي يُمُقت الكذب والافتراء والمخادعة دفعه إلى التمسكك بالمقيقة والواقع كي لا ينظر إليه شخصاً منبوذاً فئ
 آبائه أو سمعته، لأنّ أغلب الأخبار كانت متعلقة بشخصيات مهمة ومعروفة لدى أوساط المختمع، فهم إمّا ذوي سلطة (سياسية أو اجتماعية أو علمية) مثل (الخلفاء، والوزراء، والعلماء، والولاة، وشيوخ القبائل وأبطالما، ... وغيرهم)، أو لأنّ
 ذلك عندما كانوا يسألون شخصاً: كم تبلغ من العمر؟ فكان يميب على الفور عام الفيل أو عام الحزن أو عام فتح مكّة؛ أي حتى أعمارهم مرتبطة بحدث تأريخي.
 " حدثنا مسلم ابن صبيح الكوفي قال: سمعت أبي يقول: خطب المغيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة، وكان إمان


 ذلك؟ قال: نعم، فعلَّد محاسنه ثم سكت، فقال له المغيرة: كيف حسابك؟ قال: ما يسقط عليَّ منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة. فقال له الدغيرة: لكنتي أضع البدرة في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فيا
 عليَّ مثل صغير الخردل، فتزوجت المغيرة."(1) يستهل خبره بغعل (خطب المغيرة بن شعبة(*) وفتى من العرب امرأة)، فنستشف منذ البداية ما يا يدل على ذكاء السارد، لأنّه يعرف أنّ البدايات مهمة لقيامها بِ"الوظيفة الاستدراجية الإغرائية"(2)، لذا فهو يكرص منذ المستهلّ على الـى شدّ انتباه القارئ، إمّا بتشويقه وإثارة فضوله لاكتشاف هذا العالم البههول الحديث، أو إغرائه بالجديد في اللغة والغي والشكل
 تنطوي على أهمية كبيرة وهذه هي النقطة التي تأسر عندها القارئ أو تنقده إلى الأبد"(3)، فهي "منطلق الاتصال الحقيقي
(1) أخبار الأذكياء، 35، وينظ: أخبار الحمقى والمغفلين، 81، وأخبار النساء، 88، وأخبار الظراف والمتماجنين، 131.


 مات بالكوفة والياً عليها لمعاوية، لـ 136 حديثاً. الأعلام للزركلي، 277/7.

$$
\text { (2) معجم السرديات، } 304 .
$$

(3) فن كتابة الرواية، ديان فاير ، تر: د. د.عبدالستار جواد، 65.

الحقيقي بين النصّ ومؤلّفه من جهة وقارئه من جهة أخرى"(1)، وكلّما كانت البداية مثيرة وغختصرة اهتاجت له نفس القارئ وملكه، ليتابع الأحداث وينتظر بفارغ الصبر ما تؤول إليه غاية الخبر . وين مثل هذا الفعل دلالة على الحركة فهناك نظيران يجابه كلّ واحد منهما الآخر لنيل شرف الزواج منها، فيواجه بطل خبرنا (المغيرة بن شعبة) فتى أصغر منه في العمر ويصفه السارد ب(طريراً جميلاً)، ويستمر في سرد اللادثة بالتتابع إلى أن يصل إلى الوسط، ويؤكد فيه على هذه الأوصاف أكثر من مرّة، لبيان صعوبة الحالة النفسية التي عاشها بطلنا، وكيف تلاشت أحلامه وذهبت أدراج الرياح منذ أول وهلة وقع عليه نظره -(الفتى)-، وسمع المرأة تمدح في جماله وخصاله في قولا: (لقد أوتيت جمالاً وحسناً وبياناً)، ويْ الوسط دائماً يكون الحدث في ذروته؛ أي العقدة إذ يوصل القارئ إلى قمّة هيجانه وترقّبه لما ستؤول إليه الحال بعد بروز مثل هذه المشكلة، وهو ما يسمى بعنصر (التشويق) فهو "حال انتظار
 المفعَّم بالشكوك إلى فاية الحبكة"(2)، ولمذا بنده في وسط الحدث يوبيّن لنا ويشيد بذكاء البطلة وفطنتها، وهي تمثل المرأة المثقفة، فيبدو هذا جليّاً في تصرّفاتها، حينما تطلب من الرجلين الحضور لديها، وذلك لرؤيتهما وسماعهما، وبذلك تستطيع أن تقرر من تختار من بينهما لتكمل معه حياتا وتتخذه زوجاً هلا، أي أنّا ليست من صنف النساء اللواتي يخدعن بالمظاهر الكذابة كالجمال والمال والحسب والنسب، بل عليها أن ترى أيُّ الرجلين أصلح لحالما وأحوالها. وربّا تكون مثل هذه المرأة أعقل من أغلب الرجال.

والسارد بعد إلقاء ضوء معين على موقف معين من حياة الفرد، يريد إبراز معنى معيناً يستطيع القارئ أن يستشفّه من قراءته لسير الأحدث، ولا نصل إلى ذلك المعنى إلاّ من خلال قراءتنا لأحداث القصة من البداية والوسط وصولاً إلى فايتها، لذلك فإنّ "النهاية في القصة القصيرة تكتسب أهمية خاصة إذ هي النقطة التي تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط الحدث كلّها، فيكتسب الحدث معناه المدد الذي يريد الكاتب الإبانة عنه، ولذلك فنحن نسمي هذه النقطة (لخظة التنوير)"(3)، وفي هاية هذا الخبر بخد أنّ الحدث يتمايل وينزاح عمّا توقعه البطل وجال في خاطره، وهو اختيار المرأة للشاب الوسيم ونبذه من قبل البطلة لعدم توافر الخصال التي وجدتّا في الشاب، ولكن هيهات أن تقع مثل هذه المرأة في شَرَك المظاهر الخارجية، لأنّا لا تُعل من نفسها فريسة للجهل وتقليد الآخرين، ولا بِعل عقلها في عينها، فيغريها جمال الشاب، وبدلاً من أن تكون هي الصيادة لمن هو أصلح هنهما، فتكون هي طريدة الشهوات والجنس والنفس الأمارة بالسوء.
وينتهي الخبر بإختيارها لـ(المغيرة بن شعبة) بَعالً ها يشارك حياها في السراء والضراء، والسبب في أختياره أنّ الشاب عندما سأله المغيرة عن كيفية توليه أموره المالية قال: (ما يسقط عليَّ منه شيء وإني لأستدرك منه أدق من الخردلة)، ويُ مثل هذا القول دلالة على أنّ الشاب كان بخيلاً جداً، ولكن (المغيرة بن شعبة) كان دمث الأخلاق وذا
(1) معجم السرديات، 303. (2) معجم مصطلحات نقد الرواية، 55
(3) فن القصة القصيرة، 82.

شخصية قوية وسخياً جداً، كهيث يستحيي أن يسأل أهله كم صرفتم من المال وفيما صرفتموه وهذا ما استنتجناه، ووصلت هذه الفكرة للمرأة حينما يقول المغيرة: (لكنني أضع البدرة في زاوية البيت فينفقها أهلي على ما يريدون فما
 عاسبته لأهله على صرف المال، وبذلك وجدتٌ أنّ الأحسن والأنسب لما أن تتزوج رجلارً كبيراً في العمر يكتاز بالسخاوة
من شابٍ بخيل يكاسبها على كلّ شاردة وواردة.

وأخيراً وجدنا أنّ السارد استطاع بناء خبره على وفق هذا النهط بشكل إيبابي، فقد التزم بسرده للأحداث من البداية، إذ حدث خطبة المغيرة بن شعبة وفتى من العرب، ومن ثم انتقل إلى الوسط وفيه تأزم الحدث، ووصل إلى ذروتها بعد رؤية المغيرة للفتى أحسنَّ بخيبة أمل وانكسار نفسي وظلّ فِّ تَرُقُت مستمر ليرى ما ستؤول إليه الحال؟؟، وهل المرأة ستختار المغيرة مع كبر سنه وعدم جماله أم الفتى الوسيم والفصيح؟، ولكن في النهاية وصلت المرأة إلى قرارها باختيار المغيرة وذلك لسخاوته مع أهله، أي حُلَّت المشكلة التي شغلت بال المغيرة، فاستعمل عنصر المفاجأة فين هاية الخبر، وهذا من شروط السارد الناجح، لأنّك إذا أردت إبلاح القصة التي تؤلغها " ا-استعمل فاية مفاجئة وأصلية. 2-أحسس التصرف مع قارئك ولا تبقه جاهلاً بشيء يعرفه ثم تكشفه في خاية القصة المفاجئة. ينبغي أن تكون مغاجئة للبطل وللقارئ في الوقت نفسه" (1).
وأوضح مثال عن هذا النوع بنده هي خبر (مالك بن عجلان مع القيطنون)، وهو كالآتي:













(1) فن كتابة الأقصوصة، مارين الوود، تر: كاظم سعد الدين، 26.
(2) أخبار النساء، 39-40.

بند أنّ السارد استعمل النسق التتابعي فِّ سرد هذا الخبر، ولعلّ من أبرز خصائص هذا النسق هو اهتمامه بـ"سرد الوقائع حسب ترتيبها الزمني، أي أنّه يقوم على توالي سرد الأحداث الواحد تلو الآخر مع وجود خيط رابط
 الحدث الرئيس (أي الدفاع عن الشرف)، إذ كانت بداية الخبر مكوّن من رسم ملامح الشخصية الحاكمة المتمثل فـي ذات (القيطنون)، إذ عُرِفَ عنها الشدّة والحزم، فكانت خير مثالٍ عن الحاكم الطاغية والفاسدة، فظهر الصراع القائم بين الحاكم ورعيته، من خلال طمع هذه الشخصية في أعراض رعيتها، وعند الانتقال إلى وسط الخبر أو (الحبكة) حيث
 بالتوتر، ويخذبه ذلك إلى المشاركة النفسية ألاّإرادية مع شخصيات المات الخبر، ويفتح أمامه ألواناً متباينة من التوقعات


 لاحقاً كان بسبب الفساد الذي عاثه في الأرض سابقاً، فجاء النهاية موافقاً للمنطق السببية المعهودة في السرد المتتابع.
 وهكذا دواليك وصولاً إلى النهاية، وقد لا يتقيد السارد بهذا التتابع الموافق لتسلسل الزمن الطبيعي لسيرير الأحداثياث، إذ إنّ "التزتيب الطبيعي للأحداث من حيث البداية والوسط والنهاية ينبغي إلا يقف حجر عثرة في سبيل حرية الروائي في عرضه


 بقى بناء الخبر على منطق السبيبة، وقد عدّ هذا المنطق إحدى الخصائص التي بني عليها النسق المتتابع "فالسابق يكون سبباً للاحق، ويظلّ الروائي ينسج حبكة النصّ صاعداً إلى الأمام بشكل أفقي خطّي فيتأزّ المتن الحكائي في لـظة ما ما
 2-نسق التضمين :
(1) البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 28.
(2) ينظر : المحاسن والأضداد، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري، 185، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د.جواد علي، 12 / 96 96. وذكر لنا أن اسم الحاكم اليهودي هو (الفيطوان، أو الفيطون، أو الفِطيون).
(3) المتخييل السردي، 109.
(4) بناء الرواية، عبدالفتاح عثمان، 284
(5) الزمن في الرواية العربية، مها حسن القصراوي، 65

وهو "إقحام حكاية داخل حكاية أخرى. وقد تكون ((حكايات ألف ليلة وليلة)) أبرز مثالٍ على هذا
التضمين، ففيها تتضمّن حكايةُ شهرزاد كلَّ الـكايات الأخرىى، أي تُتويها وتكتنفها."(1)، من الأنساق التي تبنى أو تسرد وفقها الأحداث، وقد اعتمد عليه الكاتب كوسيلة من وسائل عرض الأحداث، و "التضمين من أقدم الانساق البنائية في الأدب القصصي، ويقوم على أساس نشوء قصص كثيرة في إطار قصة قصيرة واحدة."(2)، أو هو تضمين "قصة غريبة على المتن الأصلي بكيث يوقفه حتى تنتهي القصة ومن ثم إكمال المتن الأصلي"(3)؛ و"تتتضي هذه العملية من الراوي أن يوقف بجرى السرد الخاص بالقصة الأم ليروي لنا القصة الداخلة إلى غايتها، حيث تتولد من القصة الأم وفيها بجموعة من القصص الفرعية التي تتنازع في عملية السرد" (4) وليس بالضرورة أن يسرد الأحداث الفرعية بشكلها التام أو الكامل، فقد يلخصها السارد في بعض الجمل، وقد يأتي جا كاملة، ويسمح في سرد الخبر الاستعانة بعدَدٍ من الرواة، أي يتناوب الأبطال أنفسُهم على رواية الوقائع واحداً


الآخرون، ...، وليس من الشرط تعدد الرواة، فبإمكان راوٍ واحدٍ أن يقوم برواية تلك الأحداث في خبرٍ واحد. وقد عرف تراثنا السردي القديم نسق التضمين والتفرع عن الإطار العام، (6) ووجدنا أنّ (ابن الجوزي) قام باستعمال هذا النسق التضميني في أخبار عدّة، ومثالُ ذلك خبر روي عن رسن رسول الله (صلى اللّا عليه وسلم) في الأعمال الصَّالحة، ويقول الخبر : "ورَوى نافعٌ مولى ابنِ عمرَ قال: قال رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه وسلّم: "بينا ثلاثة نفرٍ يمرِ يمشون، إذ



 وأكرَهُ أن أبداً بالصبيِّ قبلهما، فجعلُوا يتضاغون (يصيحون) تحت قديأ قدمي، فلم يزل ذلك دأبهم حتّى طلع الفجرُّ، فإن كنتَّ تعلم إنّي فعلتُ ذلك إبتغاء وجهك، فأفرج جنّا فرجةً نرى منها السّماء. ففرّج الله له فرجةً ولًّ وقال الآخر: اللهمّ إنّك

 بحقه. فقمت عنها فإن كنت تعلم إنّي فعلت ذلك إبتغاء وجهك، فأفرج عنّا فرجةً نرى منها السّماء. ففرّج اللهّ جلّ ثناؤهو
(1) معجم مصطلحات نقد الرواية، 57.
(2) البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 1/ 15 15
(3) الملحمية في الرواية العربية المعاصرة، سعد عبدالحسين العتابي،177. 178.
 العاني، كلية التربية للبنات/قسم اللغة العرية، جامعة بغداد، العراق، 1997م، 114، نقاًُ عن: مقامات ابن الجوزي، 90. (5) ينظر: بنية النص السردي، 49. (6) ينظر: المتخييل السردي، 58

فرجةً. وقال الآخر: اللهمّ إنّك تعلم أنّي استأجرت أجيراً، فلمّا قضى عمله، قال: أعطني حقّي. فأعرضت عنه وتركته، ثمّ

 فأخذها وذهب، فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فأفرج جلنا ما بقي. ففرّجها اللهّ عنهم." (1)
 وذلك بسبب وقوع صخرة من أعلى الجبل إلى مدخل أو فتحة الغار، فسدّتْ عليهم طريق الخروج، ولكن الرسول الِّا قام بتضمين أخبار عدّة داخل الخبر الأصلي، مبيناً من خلالها أنّ ما عند اللّ لا ينفد ولا يخلا يخفى ولا يضيع، أي وظا ولائف



 (الزلزلة : 7-8) حقٌّ وأنّ الله لا يخفى عليه الأعمال الصالمة والسيئة، وإنّ صالح الأعمال دائماً تأتي شفيعة للمهالك والنوائب التي تصيب المؤمن.
وبعد أن يسرد لنا الأخبار الفرعية على لسان الشخصيات، وهي أخبار تحمل فِي طياتا العظة والإرشاد

 بالملل والرتابة بل يشغله بالأخبار أو القصص الفرعية، فيزيد بذلك لديه فضولاً لمئلمرفة النهاية.





 نائمين، فأبتْ نفسها إزعاجهما وإقلاقهما.

وأمّا الشخصية الثانية فقد سردت خبرها مع جريكة الزّنا، وهي أيضاً من كبائر الآثام، حيث يقول سبحا مبانه

 فتوجس في قلبه الخيفة وانتفض عليها وتركها.



 والخبر الأصلي مع توقف سرده والبدء بسرد الأحداث التي طرأت على الشخصيات القائمة في الخبر الأصلي


 ومع هذه الوظائف المتعددة، كان للثنائيات الضّدّية دورٌ كبيرٌ فيُ إضفاء جيٍ من الحركة والتلؤّن والنشاط، فالسارد - كان موفقاً في استعمال هذه الثنائيات مثل (الإطباق - الإفراج، اليقظة - النوم، السقاء - الجوع والعطش، القعود
 أو الرئيس، واستطاع من خلالما شدّ النتاه القارئ.
 يممل القارئ على تقليب صفحات القصة، بلذّة وغم، كي يكتشف النهاية التي تبلغها الحوادث في سيرها الحثيث، ويتعرف إلى المستقرّ الذي تؤول إليه الشخصيات، فيُ تفاعلها المستمرّ مع الحوادث. وتظهر براعة الكاتب، فيّ تطوير الحوادث، في تلك القصص التي تتحرّك في خنّة ونشاط، ساعية إلى النهاية الحاسمة، بعد أن تقطع إليها سلسلة من الذرى، معتمدة على المماطلة والتشويق"(1) ويجب علينا أن ندرك أنّ هذا التضمين "لا يأتي بالضرورة عاطاً بإطار يـحِّد بدايته ونايته، ولا يأتي بالضرورة مكتملاً دفعة واحدة"(2)، وأيضاً لا بدَّ لنا أن نعرف أنّ أساس العملية التضمينية في أخبار (ابن الجوزي) تعتمد على عملية الاسترجاع، سواء استرجاع حدث وقع للشخصيات أو مرتبط بالشخصيات، أو ربّا حدث وقي وتع للشخصية وتخبرنا به شخصية أخرى داخل العمل السردي. ومن مثل ذلك (قصة المرأة مع الحيّة)، وهي كالآتي:


 فقال لها: يا شقيّةُ، ما فعلت حيّتك? قالت: في النّار . قال: ستعلمين؟ في النّار . قال: فضحكِّتِ المرأةُ، ولم تفهرم ما



نرى ذلك. ثمّ انصرفنا جميعاً، فقلنا للجارية التي معها: ويحك خبّرينا بخبر هذه المرأة، فقد والله رأينا منها عجباً? قالت:
 ما أعجب هذا! وذكرتُ قول الغريضِ لها: ستعلمين من في النّار، فزادنا ذلك تعجّباً منها. " إنّ المفارقة تبدأ من هاية الخبر حيث يكسر اليار السارد النسق المتتابع، بتضمين قصة أو خبر عن هذه الشخا

 عرق لحرق هذا المولود، وقد قامت بتكرار هذه العملية ثلاث مرات، وفي هذا الخبر موعظة للمسلمين عن مدى سوء
 الحيوان أو في عالم الحيوان أو على ألسنة الحيوانات في البابين الأخيرين من كتاب أخبار الأذكياء.
 غايتُها كشُُ الأسباب التي تقف خلف سلوك الشخصيات أو خلف الحوادث، ... وقد تكون وظيفة برهانية مثالاً واقعياً على فكرة مطروحة" (2)، أو يكشف مضمون القصة الكبرى وما تحمل تحت طياها من جوانب (سياسية واجتماعية
 أهّا كانت تبقى مبهمة ونغية عن أنظار وفهم المتلقي.

 أو الفكرة الكامنة من وراء هذا النص السردي، فيظلّ القارئ فئ ترقُب وانتظار وتلهن للوصول إلى النتيجة أو كشف الفكرة إلى هاية النص، وقد نستطيع القول إنّ الوظيفة الفنية؛ هي كسر النمطية والرتابة عن العمل الأدبي، والوظيفة الآيديولوجية؛ هي إعطاء فكرة شمولية للمتلقي، بععنى وجود هذه المشاكل عند أكثر من عائلة هي الأكثر بروزاً بين هذه الوظائف في أخبار ابن البوزي.
 للأحداث والقوانين التي يستعملها في ترابط هذه الأحداث، فقد يصاغ بخاة الشخصصيات في المثال الأول على أنّا أنتذهي الأعمال الصالحة التي قاموا هما في حياتمم، وقد يصاغ موت البطلة كما في المثال الثاين على أنّه كان نتيجة للأفعال السيئة

التي جلبت عليها نقمة السماء.
(1) أخبار النساء، 144
(2) معجم مصطلحات نقد الرواية، 57-58
(3) ينظر: البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 1/ 16، ومقامات ابن الجوزي، 90.
(4) ينظر : نظرية الأدب، 289.
(5) ينظر: الراوي والنص القصصي، 65

والمقصود بهذا النسق من الحدث "أنّ الأحداث تبدأ من نقطة ما ثم تعود في النهاية إلى النقطة نفسها التي بدأت ألم
 وهناك مشاهة واضحة بين هذا النسق الدائري أو المتداخل وذلك لألّهما قائمان على تكسير العمود الزمني، من خلال التأرجح بين مستويات الزمن الثلاث (ماضٍ، حاضر، مستقبل)، بفهوم آخر أَّمّا متحرران من قوالب النمط التقليدي في تركيب الأحداث وفق التسلسل الزمني المعهود، وأمّا الاختالاف بينهما فيكمن في أنّ النسق الدائري دائماً
 وهذا النسق غالباً يظهر نسقاً ثانوياً بيانب الأنساق الأخرى الواردة في هذه الأخبار، ويعزى ذلك إلى قلّة




 بن عدي) أحداث الماضي لييّن له السر الكامن وراء توليه مثل هذا المنصب المهمه، مع أنّ البطل إذا صحَّ التعبير كان قبل ذلك من عامة الناس، لذا يقوم باسترجاع الماضي للوصول إلى حقيقة أو توضيح ما آلت إليه الأمور في الحاضر، ولا حاضر من دون ماض.
"أخبرنا داود بن الرشيد قال قلت للهيمم بن عدي بأي شيء استحق سعيد بن عبدالرحمن أن ولاه المهدي القضاء وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة قال إنّ خبره في اتصاله بالمهدي ظريف فإن أحببت شرحته لك الك قال قلت واللهّ قد أحبت ذلك قال أعلم أنه وافى الربيع الحاجب حين أفضت الخلافة إلى المهدي فقال استأذن على أمير المؤمنين فقال
 إليه سعيد بن عبدالرحمن وكان له رؤية وجمال ومروءة ظاهرة ولدا ولحي ماذا رأيت قال رأيت يا أمير المؤمنين آتيا أتاني في منامي فقال لي أخبر أمير المؤمنين المهدي أنه يعيش ثلاثينين سنة فيا فيا

 أعطيناك ما تريد وإن كان الأمر بخلاف ذلك لعلمنا أن الرؤيا ربما صدقت وربما اختلفت، ...، فلما كان في تلك الليلة
(1) البناء الفني في الرواية العربية في العراق، د43/1. 1 (29 الروا
(2) الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا، 69.
(3) ينظر : القصة القصيرة عند سميرة عزام (دراسة فينة)، رسالة تقدمت بها: سروى صباح رجب محمد، 60-61.

$$
\text { (4) أخبار الأكياء، } 94 .
$$

رأى المهدي ما ذكره له سعيد حرفاً حرفاً وأصبح سعيد في الباب واستأذن فأذن له فلما وقعت عين المهدي عليه قال



 وقد رأى أمير المؤمنين ما ذكرته له قال هذه من المخاريق الكبار التي لا يأبه لها أمثالكم وذلك ألك أني لما ألقيت إليه هـا هـا

 على كفالتك بي فاستر على ذلك ففعل ذلك فطلبه المهدي لمنادمته فنادمه وحظي عنده وقلده القضاء على عسكر المهدي فلم يزل كذلك حتى مات الدهدي"(1)
إنّ السارد يسرد خبره بداية بذكر اسم حاجب المهدي وهو (الربيع) كشخصية مساعدة للبطل، ويتنقل إلى
طلب (سعيد بن عبدالرممن) -الذي يمثل دور البطولة في هذا الخبر - في الدخول على المهدي، ومناقشتنه مع الريبع حتى
 المهدي ووزراؤه وحشمه؛ أي ينتقل إلى وسط الخبر وكيف أنّه بغطنته وذكائه استطاع أن يشدّ انتباه المهدي إليه، وذلك ولك




بالمنزلة التي يراها الآن، وقد أكرمه وأجزل عليه العطايا وقرّبه إليه.

 فنادمه وحظي عنده وقلَّده القضاء على عسكر المهدي"(2)، وبخد أنّ السارد قام بزج مستويين من الزمن وهما (الحاضر، والماضي) وذلك بانسيابية وسلاسة كبيرة متجانسة مع سير للأحداث، ومن الممكن أنّ السارد أراد إضفاء

 عنه، وبذذا التنقل بين الزمنين وهب النصّ الحركة والحيوية، وأضفى عليه جمالاً فنياً، وكسر من خلالّاله الرتابة الزمنية المفروضة على النصوص الخبرية، فضالً عن أنّ السارد كان ملتزماً بالعودة إلى النقطة نفسها التي استهّلّ بها الخبر.

## Character المبحث الثاني: الشخصية

## - تعريف الشخصية:

تثثل الشخصية ركناً مهماً من أركان الفعل السردي، ويتفق كثير من الدارسين على أهيتها في البناء الخبري أو القصصي فلا يستقيم ذلك البناء من دوها، (1) فهي الحرك لعجلة السرد، بل هي مادته الأساسية، بل تُعدُّ أهم العناصر المكونة للعمل الحكائي، لأنّا "تَثّل العنصر الحيوي الذي يضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في برى الهكي"(2)، فلا وجود لسرد من دون الشخصيات، وعندما نرجع إلى المعجمات النقدية والأدبية بخدها تعرّف الشخصية على أنَّا: "أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حوهم أحداث القصة أو المسرحية"(3)، أو "كائن موهوب بصفات بشرية وملتزم بأحداث بشرية، مثل متسم بصفات بشرية ...، ورغم أنّ مصطلح الشخصية يستخدم غالباً للإشارة إلى المخلوقات في عالم الوقائع والمواقف المروية فإنّه يشير أحياناً إلى السارد والمسرود."(4)، أو هي كما في "القصص التخييليّ، كائناً ورقيّاً متخيّاًا ولكوها بجرّد دور أو فاعل. "(5) وتتكون الشخصية من "دال ومدلول، ولكن لا تتحدد دلالتها إلاّ من خلال علاقاقا بغيرها من الشخصيات. - دال الشخصية : هو صفاتا الخارجية ومظهرها وشكلها... - مدلول الشخصية : هو صفاتا الداخلية وأفعالما وأحوالها وأهدافها التي تشي بعقليتها ونفسيتها وانتمائها العقدي والفكري...

- علاقاقا : العالاقات هي التي تُحِدِّدُ صدق هذا المضمون وتبلوره وتوضحه أكثر ."(6) وعندما قال (رولاند بارت) في تعريفه "للشخصية الـكائية بأها : (نتاج عمل تأليفي)؛ كان يقصد أنَّ هويتها مُوزَّعةٌ في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند الى اسم (علم) يتكرر ظهوره في الحكي."(7)، أمّا قوله إنّ الشخصيات في الأساس "كائنات من ورق"(8)؛ بمعنى أنّ بناء الشخصيات يعتمد على الخيال الفنّي للكاتب، ولديه مطلق الحرّية في اختيار شخصياته وتغيير ملاععها وأفكارها ونفسياتا ووضع أسماء لما، كلّ ذلك في سبيل جعلها عنصراً منسجماً مع بحمل النص أو العناصر الأخرى، وليس بالضرورة أن تطابق شخصية معينة في الواقع الإنساني الميط، (9)
(1) ينظر : الأصالة والتغريب في الرواية العربية، د.أسماء أحمد معيكل، 331.
(2) قال الراوي، 87.
(3) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، 208.
(4) المصطلح السردي، 42-43. (5) معجم السرديات، 270.
(6) معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، 108.
(7) بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 50 - 51.
(8) النقد النبيوي للحكاية، رولان بارت، تر: أنطوان أبو زيد، 131 (7 الدير
(9) ينظر: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، 26، وتوظيف التراث الأدبي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية، رسالة تقدمت بها : حصة بنت زيد سعد المفرح، 39.
 أفعالها، وينقل أفكارها وأقوالها"(1)


الشيء الذي تنماز به الأعمال السردية عن أجناس الأدب الأخرى أساساً.(3)


 الشخصية إلى اللغة في بعد من أبعادها، لأفّا الأداة المعبرة عن نفسها وأفكارها"(5).
- مرجعيات الشخصية:

هي الوسط الذي انينقت منه الشخصية فيْ عالمها الواقتي والطييعي، مشحونةٌ بالتيم والمعارف التي تبني انتماء










1-الشخصيات التأريخية:



(1) معجم مصطلحات نقد الرواية، 114.
(2) مفاهيم سردية، 74.
(3) ينظر : في نظرية الرواية، 90.
(4) جوانب من شعرية الرواية - دراسة تطبيقية على رواية (الحب في المنفى) لبهاء طاهر -،، أحمد صبرة، الفصول، العدد (4)، 48.

$$
\text { (5) السرد عند الجاحظ، } 138 .
$$

(6) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، 82.

وصارت في الرواية موضوعاً لقصة متخيِّلة لما علاقة بقصتها الحقيقية، وبالدور البارز الذي كانت تلعبه في الماضي واشتهرت به"(1)، وبخد أنّ القاص التقليدي "يلهث وراء الشخصيات ذات الطبائع الخاصة كي يبلورها في عمله، .... فتكون صورة مصغَّرة للعا لم الواقعي. لقد كانوا يعتقدون أفّّم قادرون على منافسة المؤرخين الذين يكتبون عن واقع الناس، ووقائعهم أيضاً"(2)، أي حاول أن يستفيد من التأريخ، مع أنّ "الشخصية التأريخية تفرض بحضورها في العمل طوقاً يمدّ من حرية الكاتب لا تخففه إلا الشخصيات المتخيلة، فالشخصية التأريخية من المتانة والثقة بالنفس بحيث تقود الكاتب إلى مصيرها هي كما حُسم قبل مئات أو عشرات السنين"(3) إنّ هذا النوع من الشخصيات مع ثباته، وذلك لأنّه محكوم عليه سلفاً من قبل التأريخ، إلاّ أنهّ من الممكن أن يفقد جانبه الأدبي ليصبح نوعاً من أنواع التوثيق الكتابي للتأريخ، ومن هنا تتبيّن صعوبة الأخل والاعتماد على الشخصيات التأريخية مع أها شخصيات جاهزة، وحاضرة في أغلب الأحيان في ذهن المتلقي، ولعلّ المدف من توظيف مثل هذه الشخصيات هي "إعادة سرد تفاصيل حياة الشخصية التاريخية وتحليل نفسيتها من خلال أقوالما وأفعالها وحوارها الداخلي ومحاولة تفسير الغامض فيها، ...، أو يكون لمرجعيتها ولحمولتها الدلالية"(4) أو لأها تانتوافق وطبيعة الأفكار والقضايا التي يريد الكاتب نقلها إلى المتلقي، ومن ثح فقد عكست طبيعة مرحلة من المراحل التاريخية والحضارية
 بيث تصبح بعد ذلك مثالاً يكتذى به في الأمور الجيدة أو يتَّعظ منها في الأمور السيئة، والأمثلة على هذه الشخصيات في آثار (ابن الجوزي) كثيرة، ومثال ذلك؛ ذكر في أخبار الأذكياء جملة من أسماء الخلفاء الذين عُرِفَ عنهم الذكاء
والفطنة، مثل توظيف (أبي جعفر) حيلة لإخفاء مكيدته في قتل (أبي مسلم):
"وعن مبارك الطبري قال: سمعت أبا عبيد الله يقول: خلا أبو جعفر يوماً مع يزيد بن أبي أسيد، فقال: يا يزيد؛ ما ترى في قتل أبي مسلم؟ فقال: أرى أن تقتله وتقرب إلى الله بدنة، فوالله لا يصفو ملكك ولا تهنأ بعيش ما بقي، فنفر مني نفرة ظننت أنه سيأتي علي، ثم قال: قطع الله لسانك وأشمت بك عدوك أتشير عليَّ بقتل أنصر الناس لنا، وأثنقلهم على عدونا، أما والله لولا حفظي لما سلف منك، وإن أعدها هفوة من هفواتك لضربت عنقك قم لا أقام الله رجليك. قال فقمت وقد أظلم بصري وتمنيت أن تسيخ الأرض بي، فلما كان بعد قتله قال لي: يا يزيد؛ أتذكر يوم شاورتك؟

قلت: نعم. قال: فوالله لقد كان ذلك رأياً وما لا شك فيه، ولكن خشيت أن يظهر منك فتفسد مكيدتي."(6) ويتمظهر ذكاء الشخصية وفطنتها هنا من خلال الحيلة التي لجأت إليها، إذ أرادت أن تخفي حقيقة مرادها عن طريق طرحها لهذا السؤال على أقرب الناس لديها، ومعرفة ردّ فعله ابتحاه المسألة المطروحة، ونستنتج أنَّ (يزيد بن أبي أسيد)
(1) معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، 110.
(2) في نظرية الرواية، 73.
(3) الرواية والتاريخ، د.نضال الشمالي، 226.
(4) معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، 110
(5) ينظر: جماليات التشكيل الروائي، أ.د.محمد صابر عبيد ود.سوسن هادي جعفر البياتي، 194.
(6) أخبار الأذكياء، 44.

من مستشاري (أبو جعفر)، أو أحد المقرَّبين منه الذين يثق في رأيهم ومشورقم، وإلاّلّ لما شاوره في أمر قتل (أبي المسلم)، وكل هذه الشخصيات والأحداث مرتبطة بزمن تاريخي معيّن، فالكاتب استدلّ بَذه الشخصية التاري التارئية والأحداث التي
 القرار، والعافظة على الأسرار حتى من أقرب الناس، وقد أعطت هذه الأحداث والشخصيات التاريخية الديمومة من خلالد عرضها، فضلاً عن بيان القدرة والعقلية الإدارية والعسكرية والسياسية التي تتع بها الشخصيات السياسية والوسط السياسي في مثل هذا العصر .
جلأ (ابن الجوزي) إلى استعمال هذا المرجع بكثرة في بجمل آثاره التي نخن بصددها، ويعزى سبب ذلك إلى علي عنايته الشخصية بالتأريخ، وولعه الشديد بالتوثيق التاريخي للأحداث، وقد قام بتأليف بعض الكتب في هذا البالي المال، وأيضاً عاولة


 بعد كلّ هذه الأمور أنّه كان ضليعاً في التأريخ، لذا أراد الرجوع إليه واستلهام أغلبية الشخصيات والأحداث وانتقائها

وذكر أيضاً أخبار (كسرى بن هرمز) مع (الأصهد) الذي اشتهر بالظرف:

قبله وأخذ الأصهد خزائن الروم ووجهها على هيئتها إلى كسرى ففطن كسرى الألى أن مال الأصهد من الظّ الظفر وأن هذا يغيره






 الأصهد، إني كتبت إليك وقد دنا مني قيصر، فقد أحسن الله إلينا وأمكن منهم بتديبرك لا فرقت عليهم وأنا ممهله حتى يقرب من المدائن، ثم أغافله في يوم كذا فغره عليَّ من قتلك إياي، فإني أستأصلهيم، فخرج القس بالكتاب، فأوصله إلى قيصر، فقال قيصر : هذا الحق وما أراد إلا هلاكّنا، فتولى منصرفأ، وأتبعه كسرى

إياس بن قبيصة الطائي، فقتل أصحابه ونجا قيصر في شرذمة قليلة."(1)

يُييين لنا هذا الخبر مدى تِسك الكاتب بالشخصيات التأريخية ومدى أهميتها في تكوين النص الخبري أحياناً، لأنّ تلك الشخصيات التأريخية مع الأحداث والمواقف التي تقع فيها أو ترّر بها لديها على الأغلب أبعاد وأهداف نافي وتأثير قد يمتد إلى عصور ما بعدها، ف(كسرى، وقيصر) يكثلان شخصيتين تأريخيتين وعقليتين مدبرتين لطالما أرادي ألماد أحدها فرض هيمنة سلطته على الآخر، والصراعات والمشكالات والحروب القائمة بين هاتين الحضارتين أو الأمبراطوريتين (الفارسية والرومية)، كانت مغريةً ما دفع الكتاب للحديث عنهمها على سبيل النصح والارشاد والاتعاظ أحياناً، أو على مبيل نقل هذه المعلومات التأريخية إلى الأجيال التي تليهم أحياناً أخرى الميا
أمّا مشكات السلطة الحاكمة مع العاملين تحت إمرقم من (الوزراء، والأمراء، والقادة، ...وغيرهم) فكثيرة، ولعلّ أهمّها ما نتله وانتبه إليه (ابن الجوزي)، وتتمثل في مشكلة خوف السلطة الحاكمة من علو مرتبة أحدا العاملين

 معروفة عند الكثيرين، ولاسيما أرباب السلطة الحاكمة.

 وهذا ما وصف به (أبو بكر ابن عياش) (عبداللهُ بن مصعب الزُّيري) (*) ردّاً على إهانته له (عبدالهّ) من غير سابقِ معرفة، وقد وصفه وعائلته بالغدر والكذب والطُّعيان والفساد وغيرها من الإهانانات البارحة.

 هذا الوصف الدقيق للخلفية التأريخية عن معرفتها بنسب الشخصية الثانية، بكيث أسكتها عن الكالام، فأصبحت مذهولةً بالرّد الذي تلقاها.

2-الشخصصيات التراثية:
التراث كما هو معروف هو ما بقي لنا من السابقين من آثار علمية أو فكرية أو أديبة أو تأريخية، مكتوبة كانت

 والتاريخية، يقوم بتوثيق العلاقة بين الأجيال السالفة بالأجيال اللاحقة، سواء أكان متوارثاً شفاهياً أم كتابياً، أي أن التراث
(1) أخبار الظراف واليتماجنين، 102




(2) ينظر: تبئر الفواعل الجمعية في الرواية، كوثر محمد علي جبارة، 113

منهوم شامل لا يوططر ولا يوضع له حدود بعينها، فهو نظام كامل للحياة تأسس عبر تراكم طويل لخبرات وبخارب


 وليلة (شهريار، وشهرزاد، والسندباد، ... الخ)، وقصص الآلمة عند الرومان، والقصص الشعبية، مع أخّا فيّا أغلب

 وغيرها، والأمثلة على هذا النوع كثيرة أيضاً مثل سابتتها، أي أن الشخصية التزاثية في بُملها تنعسم على قسمين : (الشخصية الواقعية والشخصية الخيالية)، وخير مثال على الشخصية (التراثية الواقعية) خبر (الأصمعي) مع (جارية): "قال الأصمعي: قال لي الرّشيد: امضِ إلى بادية البصرة، فخذ من تحف كاملامهم وظرف حديثّهم. فانحدرت،
 الدّنوّ منها، عليها ثيابٌّ مصبغاتٌ، وحلى، وهي تبكي أحرّ بكاء. فقلت: يا جارية، ما شا شأنك? فأنشأت تقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { فإن تسألاني فيم حزني? فإنّني } \\
& \text { مخافة يورٍ أن يسؤك مكاني } \\
& \text { كما كنتُ أستحييك حين تراني. } \\
& \text { أهابك إجلالاً، وإن كنتَ في الكّرى، } \\
& \text { وإنّي لأستحييك، والتُّبُ بينـنا، } \\
& \text { فقلنا لها: ما رأينا أكثر من التّفاوت بين زيّك وحزنك، فأخبري بشأنكّ? فأنشأت تقول: } \\
& \text { يا صاحب القبر، يا من كان يؤنسنياً، ويكثر في الدّنيا مواساتيا } \\
& \text { أزور قبرك في حليّ وفي حللٍ، كانّني لست من أهل المصيبات؛ } \\
& \text { فمن رآني، رأى عَبَّيً مفجعةً }
\end{aligned}
$$

فقلنا لها: وما الرّجل منك؟ قالت: بعلي، وكان يحب أن يراني في مثل هذا الزّيّ، فآليتُ على نفسي أن لا





(3) بكى أسفاً عليها ."
(1) ينظر : توظف التراث الأدبي في القصة القصيرة في الجزيرة العربية، 14-18. (2) توظيف التراث الأدبي في التصة التصيرة في الجزيرة العريية، 41.
(3) أخبار النساء، 105-106.

تتجلى أهمية هذه الشخصية التراثية وخبرها في إحالة المتلقي إلى دلالات متعددة الأبعاد، فمنها ما يرتبط بالبعد النفسي لشخصية المرأة الوفية والمطيعة لزوجها حتى بعد مفارقته للحياة، نراها باقية على عهدها ولا تعصي له أمراً، وبعد سماعها بزواجها من أمير المؤمنين توفيت مباشرة من شدّة الحزن والأسى، وأيضاً يتجلى البعد الاجتماعي من خلال مأساة تزويج النساء من غير معرفتهن أو عدم الأخذ برأيهن في تحديد مصيرهن، أي مشكلة الزواج بالأكراه أو من دون استشارهن، والبعد التأريخي موجود إذ إنّ لمذه الشخصيات حضوراً تأريخياً واقعياً، يُنِبِّئ عن أخلاقيات وعات ونياد سائدة في تلك العصور، وقد تكون مستمرّة حتى الآن في بعض الأماكن، وأخيراً البعد السياسي إذ السلطة الحاكمة لا بلَّ لما من أن تحل على ما تريد وقت ما تشاء، فلا رادع يردعها، مع كل هذه السلطة والسيادة والثراء الفاحش الذي

كان (ابن الجوزي) دقيقاً في اختيار مثل هذا النوع من الشخصيات لأغّا عالم من الرموز التي تحتمل التوظيف والخروج من خلالما بدلالات متشظية جديدة، هدف إلى اكتساب قضايا العصر الأهمية، كما أها تقوم بوظائف عدّة منها (وظيفة إصلاحية ووظيفة فنية ووظيفة ترفيهية)، وهي تتوافق مع أفكاره ومعتقداته؛ أي ما أراد إيصاله إلى المتلقي جاء بطريقة غير مباشرة من خلال نقل بتربة هذه الشخصية التراثية. (1) ومن أمثلة الشخصية (التراثية الخيالية) خبر (الأسد والدب مع مع الرجل):
"قالوا: وكان رجل في صحراء فعرض له الأسد، فهرب منه فوقع في بئر، فوقع الأسد خلفه، فإذا في البئر دب،
 الدب: فإذا عاودنا الجوع، فما نصنع؟ وإنما الرأي أن نحلف له إننا لا نؤذيه ليحتال لخلاصنا وخلاصه، فإنه أقدر على الحيلة منا فحلفا له، فأخذ في التحيل، فلاح له ضوء، فنقب فخرج به إلى فضاء فتخلص وخلصهمما."(2) بلأ إلى استيحاء شخصية الحيوان من داخل التراث الشعبي التي تحمل "أبعاداً دلالية مغايرة لبقية الشخصيات، ولعل أهمية الميراث الشعبي تعود إلى أننّا نلحظ آثار الفلكلور بارزة في مواضع وأصناف ومفردات الأدب غير أننّا لا نراعي دائماً حقيقة أن النموذج الشبي للحياة اليومية والفكرية قد عشش بصورة محددة ين الجوهر نفسه للأدب، وين نظرته للعا لم، ويف جميع أشكاله وأصنافه وأبنيته الموجهة للحياة"(3)، وتؤدي هذه الشخصيات "دوراً مهماً في الكشف عن الطبيعة التي فيها البتمع أيضاً، إذ إفا تعكس التصور الذي يتشبث به الإنسان في حال معينة من حالاته داخل فضاء السرد" (4)
إنّ للحيوان دوراً مهماً في الأدب، وذلك لكثرة شبهه في الصفات والسلوك بينه وبين الإنسان "فليس أحدٌ من الخلق إلا وفيه خلق من أخلاق البهائم ولذلك بحد أخلاق الخلائق مختلفة فإذا رأيت الرجل جاهلاً في خلائقه غليظاً في
(1) ينظر : أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة، د.صبري مسلم حمادي، 149.

(3) بناء الشخصية في الرواية قراءة في روايات حسن حميد، أحمد عزّاوي، 144.
(4) جماليات التشكيل الروائي، 198

طباءه قوياً في بدنه لا تؤمن ضعائنه فالجقه بعا لم النمور والعرب تقول أجهل من نر، وإذا رأيت الرجل هجاماًا على

 تعليمي قوامه حكمة من الحكم"(2)، أي أن النبيه يستطيع استخلاص "الدروس والعبر من سلوك الخيوان وصغاته فيتعلم حكمة من كل حيوان، إذ ليست التجارب كلها بشرية. "(3) استعان (ابن البوزي) بشخصصيتن من الشخصيات الليوانية، وهما الأسد المنترس الذي لا يستعمل عقله إلاّ في سبيل نيل مقاصده الآنية؛ أي لا يمتلك بعد النظر، وهو رمز السلطة والنفوذ والقوة والشجاعة، أما الدب فبع لا لانعكس الأسد يفكر في كيفية اللالاص من هذه الغنة التي وقعوا فيها؛ أي يكاول إيلاد اللملول المستقبلية، ويُتمعان على مصالح مشتركة، وبعد التحاور والمناقشة يصلان إلى نتيجة حتمية، ومي أن الإنسان أكثر ذكاءً من الليوان، وهو السبيل إلى خلاصهمها من هذه البئر، لذا ترضخان إليها، ويلفلفان له بعدم التعرض له إذا خرجوا من هذه البئر، وقد نستطيع القول إنّ الأسد المفترس رمزٌ للسلطة الجشعة والطماعة والمتسرعة، أما الدب فرمزٌ للشخصية السياسية الدبلوماسية المادئة التي تفكر ومن ثم تقرر؛ أي ترمز إلى المكمة.
والمقصدية أو الحممة المستنتجة من هذا الخبر تكمن في أنّ الإنسان باجة دوماً إلى مساعدة غيره، لذا من الأجدر أن يتمسك بكل من يعرفه، ولا يستغني عن أحدٍ منهم، وألاّ يفكر في الحلول الآنية بل عليه التفكير فِّ المستقبل، فلا أحد يعرف أي وقت قد يكتاج إلى المساعدة. ومن أمثلة ذلك أيضاً خبر (الضبع والثعلب):
"قالوا: وصادت الضبع ثعلباً، فقال الثعلب: مُنِّي عليَّ أم عامر، فقالت: خيرتك خصلتين إمّا أن آكلك، وإمّا أنِ أوكلك؟ فقال الثعلب: أما تذكرين أم عامر التي نكحت في دارها، فقالت الضبع: متى ذا؟ فانفتح فوها فأفلت
(4)"

الثعلب" (4)
إنّ الحمة المكتسبة من هذا الحبر هي أنَّ على الإنسان ألا يكون متشائماً ومضطرباً في أكحل المواقف، وعليه أن يعود إلى صوابه للنجاة من المآزق، فيعتمد على رجاحة عقله ومعرفته للمل المشكالات التي تواجهه في حياته، لأنّ فقدان الأمل يعني هاية الحياة، فالمكر معروف عن الثعلب إذ استطاع أن يفلت من أنياب الضبع بيلة وضعها من من خلانلال سرعة بديهته، فقد كان الثعلب في حرب هو الخاسر فيها إلى أن بخحت خطنته للفرار من أعدائه. إنَّ توظيف الشخصيات الحيوانية من قبل (ابن الجوزي) يعود إلى العصر الذي عاشه إذ جلأ فيه الكثير من الأدباء
 سلوكها أو صفاهًا التي قد بتسد من وجهة نظره إلى السلوك والصفات الإنسانية؛ أي أنّا رموز يمكننا الافادة منها في
(1) المستطرف في كل فن مستظرف، الابشيهي (ت 850م)، 124/1.
(2) في الأدب وفنون،، علي بو ملحم، 173.
(3) (3) مقامات ابن الجوزي، 72.
(4) أخبار الأذياء، 221.

بناء الحضارة، أو لأنّ لديها جذذوراً تراثية قد تأصلت داخل كيان الجتمع، ولديها القدرة اللازمة للتغيير والتأتير فيُ حياة الفرد من الناحية الاجتماعية، والخلقية، فضلاً عن كونا أسهل طريقة للتسلية والتنويع من نمطية أخباره، فيعمد إليها الكاتب لدفع الملل والتزمت عن نصوصه الخبرية، أو وسيلة للتقرب إلى الذات الطفولية لدى الإنسان.

## 3- الشخصية الدينية:

وهي كلّ ما يدخل في إطار الدين، وما يتتبعه من أنساق فكرية تعالج الروح الإنسانية، وتوثق صلتها برجها، ولما
 الواردة في النص الأدي، مستوحاة من القرآن الكريع والأحاديث النبوية، أو جاءت في الكتب السماوية الأخرى مثل
 الأهمية للكاتب، لأنّ المعروف عنه أنّه كان واعظاً قبل أن يكون كاتباً، والذين يعملون في هذا البحال لديهـم دراية واسعة بالقصص الدينية وغيرها من قصص الأمم السالفة، فهو يرجع إلى توظيف هذه الأخبار في مبيل تقوية الإميان والوعظ والإرشاد وتربية الجيل الجديد عليه، وتأصيله فين أذهاغمر.
ومثال ذلك أخبار الأنبياء بوصفهم شخصيات دينية (إيجايبة) وردت قصصهم في القرآن الكرئ، ولكننا هنا نرجع إلى الأحاديث التي وردتنا عن أخبارهم، خافة أن يقال إنّ هذا تكرار للقصص القرآنية، مع أنّ في التكرار إفادة، ونخر عبودية لقمان الـكيم (عليه السالام) من قبيل هذه الأخبار :



 هو؟ قال: إذا أتاك الرجل فقال لك اشرب ما في النهر، فقل له: أشرب ما بين ضفتي النهر ألها أو المد؟ فإنه سيقول لك اشرب ما بين الضفتين، فإذا قال لك ذلك، فقل له: احبس عني المد حتى أشرب ما ما بين الضفتين، فإنه لا يستطيع أن يحبس عنك المد، وتكون قد خرجت مما ضمنت له، فعرف سيده أنه قد صادق فطابت نفسه (...) قال: فأعتقه مولاه. "(2)
أراد الكاتب أن ينقل صورة من معاناة أحد أنبياء الهُ وهو (لقمان) بوصفه رمزاً للحكمة إلى المتلقي، وكيف استطاع نيل حريته بذكائه ورجاحة عقله، وبلأ الكاتب إلى استعمال الوسيلة المباشرة (الطريقة التحليلية) للتعريف
 حزمة على ظهره)، وكان المدف من استدعاء مثل هذه الشخصية الدينية هو تأصيل هذه الصفات والأغلاق التي اتسم
(1) ينظر: تبئير الفواعل الجمعية في الرواية، 115.
(2) أخبار الأكياء، 23.
.كها الأنبياء داخل أفراد الغتمع، و" كانت صور الأنبياء تتعدد وأشكال الاغراض تتوزع ونوازع النفس تتحدد لتكون درساً للأمم ومنهجاً للأقوام ودعوةً لنبذ كل أشكال العبودية والمية والشرك واستحابة لدعوة الحالق الواحد" (1)، وأشار بطريقة غير مباشرة إلى إحدى المشكلات المتفشية في الغتمع وهي المقامرة والمؤدية إلى فساد طاقات الأفراد واستهلاكهها، وربط هذه المانه المشكلة بثل هذا النوع من الشخصيات يترك انطباعاً قوياً في ذهن المتلقي، لأنّ لدى أغلبية الأفراد المفيظة الكافية من
الفهم الديني ما يخولم إلى معرفة ماهية هذه الشخصيات والتمييز بين الحلال والحرام.

 دونك في المنزلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وعلى المرء أن يمدَّ يد المساعدة قدر المستطاع إلى الغتاج من دين دون المبالاة بصلة القرابة والدم، وعلى المرء أن يثق في بعض الأحيان بمن حوله ويعمل بششورقم، والأهم من كلّ ذلك أنّ

 ورد ذكرهم فين القرآن الكريم مرّات عدَّة، أما الشيطان فهو أحد الشخصيات الديّا الدينية (السلبية) إذ وصلت إلينا أخباره من خلال القرآن الكريع والكتب السماوية الأخرى، واخترنا من بين أخباره في آثار (ابن الجوزي) خبره مع الراهب: "وعن عدي بن ثابت قال: سمعت عبدالله بن عبّاس يقول: كان في بني إسرائيل راهبٌ، عبد الله زمانياً من الدّهر، حتّى كان يؤتى بالمجانين يعوّذهم فيبرؤون على يديه. وأنه أتي بامرأةٍ من أشراف قومها قد جـنّ جنّت وكان لها أخوة،




 الشّيطان، فقال له: أنا الذي زيّتت لك هذا، وألقيتك فيه، فهل أنت مطيمي فيما أقول لك وأخلصك ولي
 للإنسان أكفر فلمّا كفر قال إنّي بريءٌ منك إنّي أخاف الله ربّ العالمين"(الحشر :16) . ولم تزل أشراف العرب في

الجاهليّة يتجنّبون الزّنا ويذمّونه، وينهون عنها "(2)
أورد هذا الخبر في الباب السابع (ما جاء في الزنا والتحذير من أليم عقابه)، فالشيطان والراهب يمثالان
 بأداء العبادات التي فرضها الدين بععزل عن الحياة أو البيئة الاجتماعية، وقد كان هذا الخبر يتداوله أبناء الغتمع قبل بجيء
(1) البطل في التراث، د. نوري حمودي التيسي، 70.
(2) أخبار النساء، 138-139.

الإسالم، وذلك خشية تكرار هذا العمل الشنيع، وهذا تنبيه للمؤمن بألاّ يغنزَّ بعبادته، فإنَّ الشيطان له بالمرصاد في كّلّ ثانية، لأنّ الإنسان مزيجّ من الخير والشر معاً، فلا يوجد إنسان شرير كله، أو خيِّرٌ كله. إنّ الشيطان رمز لكل ما هو شر وسيء وسلبي، وربّا تقع على عاتقه مسيؤلية الخطاية المايا جميعاً التي تصيب الإنسان بطريقة غير مباشرة، ومن المهم التنويه إلى أنّ الشيطان عمل على وفق خططة مدروسة وعكمة؛ وهي الوسي الوسوسة
 بخد أنّ مثل هذا الخبر يُدم الأهداف الاجتماعية والدينية التي أراد إيصالما (ابن البوزي) للمتلقي، فضالًا عن
 بالراهب الذي يمثّل الشخصية الدينية، وأهل المرأة، كما يتالاعب لاعب الشطرنج بالبيادق.

4-الشخصية الواقعية:
وهي التي تكوِّن الأغلبية الساحقة في البتمع، أي شخصيات من الأوساط العامة للمجتمع، فقد تكون هذه الشخصيات معروفة أو غير معروفة لدى العامة، ولكن أهيمية المواقف والأحداث التي وقعوا فيها دفعت بـ(ابن البوزي) إلى
 الخبر، لعوامل كثيرة، منها أنَّ هناكُ ميلاً طبيعياً، عند كلّ إنسان، إلى التحليل النفسي، ودراسة الشخصية، (1) وقد تكون الشخصية منبعاً رئيساً "لمظم الظواهر الإنسانية التي تتجسد في الميول والاستعداد الجسمي والعقلي والنفسي، الذي

 ححِّ قوله، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: "وعن الأصمعي إنّه قال: مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معه، فقرأ: (والشمس وضُحاها والقمرِ إذا تلاها كلمة بلغت منتهاها لن يدخل النار ولن يراها رجل نهى النفس عن هواهاها). فقلت له: ليس هذا مار من كتاب اللّا، قال:
 وهبتها لابن عهٍ لي، والكريم لا يرجع في هبته." (3)
وهذا الخبر خير دليل على عدم إدراك بعض من الأعراب لحقائق الأمور وماهية الأشياء، فقد قام الكاتب بتصويرهم عن طريق أقوالمم وأنعالمم، بالشكل الهزلي والفكاهي المعهود للشخصيات التي عرفت بالمّمق والتغفيل، وربّا

 لأنَّ ولاها لما مُلئ الركن الخاص المرتبط بالأدب المزلي والفكاهي، أي أهّا شخصيات مورية وأساسية لبناء أدب متكاململ.
(1) ينظر: فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 51.
(2) الفواعل السردية، بان صلاح البنّا، 67-68 61
(3) أخبار الحمقى والمغلفين، 87.

أمّا إذا كانت الشخصية تتصف بالرزانة والجدة، فقد نقل (ابن الجوزي) صورة متحضرة وراقية عن مثل هذه الشخصية، كما يظهر في هذا الخبر:
"قيل لأعرابيِّ: ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى? قال: كنت أمتّع عيني من وجهها، وقلبي من حديثها، وأستر
 ولا أصيرُ بقبيحِ ذلك الفعلِ إلى نقض عهدها."(1)
نلحظ في هذا الحبر مثالاً عن الشخصية الرزينة والجدية التي تأخذ على عاتقها مهمة الدفاع عن شرف العشيقة،
وليس الظفر بها والتمتع بجسدها وحسب، بل نتلمَّس طُهراً بادياً في أقوال هؤلاء العشاق وأفعالها، الذين يعشقون بإخلاص وصدق، غير مبالين بابلجد الذي أصبح هاجساً لدى الكثيرين مع الأسف، وهذا الأعرابي (الذي يمثل أنموذجاً عن الشخصية الواقعية) أراد أن يُعَلِّمَ من خلال أقواله وأفعاله أجيالاً بأكملها المعنى الحقيقي من وراء لفظتي العشق والحب، بكل لباقة ورقة وشفافية، دونا الحاجة إلى استعمال الأقنعة والحيل للتلفظ به (الحب)، لأن هذه اللفظة تعني عنده النقاء والصفاء والصدق والوفاء والالتزام بما أحلَّه الله؛ أي بعيدين كلَّ البعد عن النظرة النفعية للمرأة. - وسائل تقديم الشخصية:

لعلَّ من أهم المهام الموكَّلة للسارد هي رسم الشخصية كما يراها في الواقع، كي يُعَرِّب الصورة الحيَّة عن الشخصية التي يريد إيصالها إلى ذهن المتلقي، ومن المعلوم أنّ هذه المهمة ليست بسيطة، بل بحاجة إلى قوة الملاحظة من قبل السارد، ومعرفة أبعاد ثلاثة وهي: (البعد الخارجي) أي المظهر الجسدي للشخصية، و(البعد الداخلي) أي القدرة

الذهنية والنواحي النغسية، و(البعد الاجتماعي) أي البيئة الخيطة بالشخصية والتي نشأت فيها. هذا ويبقى الفاصل بين الشخصية في الواقع، وبين الشخصية في النص السردي؛ هو الخيال الذي يصوِّر السارد من خلاله الأحداث والشخصيات بشكل فنِّ، فهو بحاجة ماسَّة لمذا العنصر، وذلك لأنَّ عملية السرد موقوفة عليه، فلولاه لما كان السرد.
وهناك وسيلتان يعمد الكاتب إليهما في رسم أو تصوير شخصياته:
1-الوسيلة المباشرة (الطريقة التحليلية): يقوم الكاتب فيها بوصف "شخصياته من الخارج، يشرِّح عواطفها وبواعثها وأفكارها وأحاسيسها، ويعقِّب على بعض تصرفاتا، ويفسر البعض الآخخر. وكثيراً ما يعطينا رأيه فيها، صريهاً دون ما التواء. "(3)، وين بعض الأحيان يصف الملابس والهيكل الخارجي (أي البنية الجسدية) للشخصية ليدلَّ بذلك على بيئتها الاجتماعية ومستواها الاجتماعي والاقتصادي، (4) وقد يبدو أنَّ سبب هذه العنا ولحناية من قبل الكاتب بوصف
(1) أخبار النساء، 43.
(2) ينظر: الفواعل السردية، 71.
(3) فن القصة، د.محمد يوسف نجم، 98
(4) ينظر : النقد التطبيقي التحليلي، 9

شخصياته "كان له ارتباط بهيمنة النزعة التأريخية والاجتماعية"(1)، فضلاً عن هيمنة النزعة الدينية والتراثية التي يتضح تأتيرها بشكل جليّ في آثار (ابن الجوزي) - وقد أُدِِلَت هذه الأخيرة ضمن النزعة التأريخية-، بمعنى أنَّ هيمنة النظرة الواقعية كانت السائدة في رسم أو وصف الشخصية، فلا بدَّ أن تتوافر فيها أغلبية الخصائص أو الصفات أو السمات الإنسانية، وبالمقابل الشخصية تكون إمّا مأخوذة من واقع اجتماعي موجود، أو هي شخصية تأريخية (مع إضافة الشخصيات الدينية والتراثية) قد وظِّفت في إحدى القصص أو الأخبار، ولكن هذه النظرة لا تننع السارد من صنع شخصيات من خياله قريبة من الواقع ولكنها لا تُثِّل الواقع.
تُسهِّل هذه الوسيلة - ين تقديم الشخصية - على المتلقي فهم الشخصية، إذ تزيل عنها ما قد يَكتَنِفُها من غموضٍ وإههامٍ وضبابية منذ الوهلة الأولى، فيقوم السارد عن طريقها (الطريقة التحليلية) بدور الوسيط الذي يقوم بعملية نقل أو تعريف عن الميئة الخارجية أو الداخلية أو الخصال اللازمة للشخصية، إلاّ أفِّا قد تُسهِمُ في قتل روح التشويق والمتعة التي يجدها المتلقي حينما يتعرَّف إليها من خحلالها لا من خلال السارد، لأنّ المتلقي ليس بحاجة إلى البحث والتقصي والتدقيق حتى يصل إلى معرفة ماهية الشخصية وتصنيفها، لأنّا تأتي مسبقاً في قالب جاهز من قبل الكاتب،
(2) وذلك من خلال بيان الأبعاد المختلفة للشخصية بشكل مباشر وواضح وبعيداً عن التكلُّف والتصنُّع والتعقيد نلحظ أنّ الكاتب بلأ إلى استعمال هذه الوسيلة في أغلب آثاره الخبرية، ومن أمثلة هذا التقديم المباشر ما جاء في كتابه (أخبار الحمقى والمغنَّلين) عندما يبيِّن مالمح الأمق من حيث الصورة المرئية، أي الهيئة الخارجية أو الجسمية للأممق:
"إذا كان الرأس صغيراً رديء الشكل دلَّ على رداءة في هيئة الدماغ، ...، وإذا قصرت الرقبة دلَّت على ضعف الدماغ وقلّله: ومن كانت بنيته غير متناسبة كان رديئاً حتى في همته وعقله مثل الرجل العظيم، البطل، القصير الأصابع،
 وهذه الملامح التي قام الكاتب بعدِّها من وجهة نظره من المالمح الخنارجية أو الجسمية للأمقق، أو مبيِّنة وفاضحة لشخصيته، ولكنّه لم يعمِّمها على كلِّ من يمملها، بل إنَّ إشارته هذه لم تكن إلاّ لتوخي الحذر يّنّ لديهـم هذه السمات، ويستمرٌّ في وصف الملامح الخنارجية التي تميّز هذه الشخصية من الناس العاديين، فيصف: رأسها وعينها وعنقها وشفتيها ولحيتها وعظم الهامة ... إلخ
وكذلك الحال بالنسبة إلى (أخبار الظراف والمتماجنين) فيقوم بتقديم مباشر للشخصية الظريفة، فيقول: "الظرَّفُ يكون في صباحة الوجه، ورشاقة القدِّ، ونظافة الجسم والثوب، وبلاغة اللِّسان، وعذوبة المنطق، وطيبِ
 ويكون في الكرم، والجُود، والعفو، وغير ذلك من الخصال اللَّطيفة."(4)

$$
\text { (1) في نظرية الرواية، } 76 .
$$

(2) ينظر : البنية السردية في كتاب الأغاني، 162.
(3) (3) أخبار الحمقى والمغغَّلين، 18.
(4) أخبار الظّراف والمتماجنين، 42.

هذا ويعرض السارد بطريقة مباشرة وشيّقّة، بمموعة من الملامح الخارجية؛ أي البعد الخارجي، ثم ينتقل إلى البعد الداخلي للشخصية وما فيها من خصال وأفعال تصف أو ترسم صورة شبه واضحة إن لم تكن واضحة تمانيام الماً لمثل هذه
 من الأخبار .
إنّ هذه الأوصاف جاءت توضيحاً لما يُرِيدُ المديث عنها من أخبار الظِّراف والمتماجنين، كي يُنْوِّرَ بصيرة المتلتي
 إعتماد السارد عليها هنا؛ ما هي إلاّ من قبيل التوضيح والإرشاد، لأنَّ التوضيح هنا جاء ليسهل علئلى المار المتلقي فهـم
 سبيل إبعاد عامّة الناس عن الجدِّية المفرطة والزائدة التي تؤدي بابُتمع إلى شفير المواية بدلاً من تقدمه، فالظرف إنِّ لم
 عنها همومها ومعاناتًا مع الواقع المرير الذي تعيشه أو تراه فيؤلها ما تقع عليه بصرها، وكلّ ذلك مباحٌ من دون الإفراط

وذكر فيْ كتابه (أخبار النساء) خهر الأعرابي الذي سُئِلَ عن النّساء: "وكان ذا همّ بهنَّ، فقال: أفضل النّساءِ

 وجاء هذا الخبر في الفصل الأول من (باب أوصاف النساء) (*)، حيث اهتمَّ السارد بوصف النساء وصفاً مباشراً، من خلال ذكر الصفات الحميدة للمرأة بشكلٍ عام، فقد تناول في هذا الخنر الأبعاد الثلاثة معاً، (البعد الخارجي)

 الاجتماعي) حيث تكون عزيزة في قومها، بمعنى أن تتميّز برفعة المقامة وقوة الشخصية، ونسبٍ وعقل يُكسِبُها إحتراماً وإجلالاً بين الناس.
وهذه الأبعاد تصوِّر التفاصيل الدقيقة عن هيئة المرأة وسلوكها وخصالما ووضعها الاجتماعي، حيث عرضها
 المتلقي من دون عناء، إذ كشف عن الشخصية بوساطة الراوي أو السارد العليم، ولبأ الكاتب إلى استعمال الوسيلة

$$
\text { (1) أخبار النساء، } 21 .
$$

(*) ملحوظة: من المرجَّح إنّ استخدامه لهذه الطريقة ولاسيما في الباب الأول (أي باب أوصاف النساء) وحتَّى تسمية الباب بهذا الشككل،




الأسهل لإيصال الصورة الكلِّية عن المرأة ومفاتنها ومحاسنها؛ وهي الطريقة التحليلية أو المباشرة، وبحد أنَّ (ابن الجوزي) لو لم يكن مؤيداً لرأي هذا الأعرابي لما ذكر رأيه.
وقد يكون الأعرابي قِناعاً اقتنعه الكاتب في سبيل ريل إبداء رأيه الشخصي، ولاسيما في بحتمع يتخلَّله الكثير من القوانين والعادات السيِّة التي لا تدع بحالاً من بحالات الحياة إلاّ وتدخلت فيها، وفي المقابل بند أنّ الحِّيّة قد أُطِّرت وسيِّجَت بأنواع من العوائق والمسميات. وهذا الوصف مهم جداً للعمل الأدبي لأنّ "القارئ بحاجة إلى رؤية الشخصية الحية الناطقة، النابضة عروقها بالصدق والحرارة فيتحسس من خلالما روعة الحقيقة وحرارة الحياة، وإذا ما تفاعل معها، واقتنع بها تولّد جو من الودّ والتعاطف مـا يمغز القصة على النجاح"(1)
ومثال استعماله لتلك الطريقة داخل أخباره، ما نقله عن (علي بن الخسن التنوخي)، إذ يقول:
"كان عندنا بجبل اللكام رجل يسمى أبو عبدالله المزابلي يدخل البلد بالليل فيتتبع المزابل فيأخذ ما يجن ويغسله ويقتاته ولا يعرف قوتاً غيره، أو يتوغَّل في الجبل فيأكل من الثمرات المباحات، وكان صالحاً مجتهِاً إلاً إلاّ أنَّه كان

قليل العقل. "(2)
بند أنّ هذا العرض الموجز عن حياة (أبو عبدالله المزابلي) وعمله وقلّة عقله، جاء عن طريق السارد العليم الذي رأى الشخصية، وعرف حالما وأحوالما، فصوَّر للمتلقي ما التقطته عدسات عينه المتفحِّصة والدقيقة، من حال متزهِّد قليل العقل أو يدَّعي التزهد، بحيث ينبه المتلقي منذ الوهلة الأولى إلى ما سيأتي لاحقاً، ومن غير الممكن أن يتصوَّر حدثاً استثنائياً من دون وقوع الشخصية في حنة سببها قلّة العقل والإدراك؛ والواضح أن السارد أراد أن يكشف حقيقتها ويبيِّن للمتلقي سبب وقوعها في هذه المنة، فضلاً عن مقصديَّته في تنبيه المتلقي عن وجود مشل هذه الشخصية في أرض الواقع، وعليه أن يأخذ حذره من الإيقاع في مصيدة وشرك هؤلاء الذين يدعون العلم والورع والتقوى، وهم في الأصل مثلهم كمثل مزمار له صوت ولكن لا شيء فيه إلاّ الهواء. "وكان بانطاكية موسى الزكوري صاحب المجون وكان له جار يغشى المزابل فجرى بين موسى الزكوري وجاره شر فشكاه إلى المزابلي فلعنه في دعائه فكان الناس يقصدونه في كل جمعة فيتكلم عليهم ويدعو فلما سمعوه يلعن ابن الزكوري جاء الناس إلى داره لقتله فهرب ونهبت داره فطلبه العامة فاستتر فلما طال استتاره، قال: إني سأحتال على المزابلي بحيلة أتخلص بها فأعينوني، فقالوا له: ما تريد، قال: اعطوني ثوبا جديدا وشيئا من مسك ونارا وغلمانا يؤنسوني الليلة في هذا الجبل قال: فأعطيته ذلك فلما كان نصف الليل صعد فوق الكهف الذي يأوي فيه المزابلي فبخر بالند ونفخ المسك فدخلت الرائحة الى كهف أبي عبدالله المزابلي فلما اشتم المزايلى تلك الرائحة وسمع الصوت قال: مالك عافاك الله ومن أنت, قال: أنا جبرائيل ارسلني ربي فلم يشك المزابلي في صدق القول وأجهش في البكاء والدعاء, فقال: يا جبرائيل ومن أنا حتى يرسلك الله الي, فقال: الرحمن يقرئك السلام ويقول لك: موسى الزكوري غدا رفيقك في الجنة, فصعق ابو عبدالله فتركه موسى فرجع فلما كان من الغد كان يوم الجمعة أقبل المزابلي يخبر
(1) في النقد الأدبي الحديث، د.محمد الباكير البرازي، 149.
(2) أخبار الحمقى والمغفلين، 106.

الناس برسالة جبرائيل ويقول: تمسحوا بابن الزكوري واسألوه أن يجعلني في حل واطلبوه لي فأقبل العامة إلى دار ابن الزكوري يطلبونه ويستحلونه" (1)

نلحظ أنّ هذه الشخصية متسرّعة في قراراها من دون تفكير، فقد صدّقت الشاكي أو المدعي على (موسى الزكوري) من دون أن تسمع دفاع جهة المدعى عليه، فأصدرت الــكم بناءً على التَخَهُن؛ أي وقعت في شرك صاحبها، ومن الطبيعي أن تحتال عليها شخصية مثل (موسى الزكوري) لأنّه داهية. فقد وضع (موسى الزكوري) حيلته على حسب ما يعرفه عن الحالة النفسية للشخصية، ولاسيما وهي في حالة خلوة وعبادة، فتكون نفسيته مُهييّة ومصدقة لما ترّ هما، ووقع (المزابلي) مرّة أخرى في شرك شخصية أخرى في الخبر نفسه، وتبدّلت أحواله وتحوّل -بعد ما مرّ به من مواقفمن عدو إلى صديق للمدعى عليه، وهذا ما يمّيز الشخصية الرزينة العاقلة من الشخصية المتسرّعة والمتعجرفة. ومن المهم أن ننوّه إلى أنَّ الشخصية مهما كانت تبقي هي "قادرة على غير ما لا يقدر عليه أي عنصر آخر من المشكِّلات السردية، بحيث نلفيها قادرة على تعرية أجزاء منا، نَن الأحياء العقلاء، كانت بُهولة فينا، أو لدينا. إنَّ قدرة الشخصية على تقمص الأدوار المختلفة التي يمملها إياها الروائي يجعلها في وضع متاز حقاً؛ بكيث، بواسطتها، يمكن تعرية أي نقص، وإظهار أي عيب يعيشه أفراد المتمع، وحين يقرأ الناس تلك الشخصية، .... (في خبر من الأخبار) يقتنعون، أو يخادعون أنفسهم أهمم مقتنعون، بأن تلك الشخصية تثثلهم على نو ما، ربما رأوا أنفسهم فيها على هون

وقد نستطيع القول إنّ اختيار مثل هذه الشخصيات لم يأتِ من قبيل الصدفة وبشكل اعتباطي أو عشوائي من قِبَل الكاتب، بل أنّ اختياره كان منظماً، ومرتباً، ومقصوداً، لأسباب كثيرة منها ما يرجع إلى شخصيته كخطيب أو فقيه يعمل في بحال الإرشاد والوعظ، أو كمؤرخ يريد تدوين بعض من التأريخ (الاجتماعي، والسياسي، والنفسي، والديني، ... إلخ) للمجتمع العربي وسير الأقدمين، ومنها ما يرجع إلى بروز هذه الشخصيات وفرض نفسها على الساحة التأريخية والإجتماعية والسياسية والدينية، لذلك يبدأ الفصول الأولى من كتبه الإخبارية بما سبق ذكره، أمّا تعليقه وتحليله فيكمن في مقدمات كتبه حيث يشرح الأسباب التي دفعته إلى تأليف كتبه بهذا الأسلوب والطريقة، أي كأخبار جامعة في موضوعات معيّنة مثل (الحمق، والذكاء، ...إلخ)، وكذلك الحال بالنسبة لكتابه (أخبار الأذكياء). 2-الوسيلة غير المباشرة (الطريقة التمثيلية): في هذه الوسيلة الكاتب "يُنَحِّي نفسه جانباً، ليتيح للشخصية أن تعبر عن نفسها وتكشف عن جوهرها، بأحاديثها وتصرفاتا الخاصة. وقد يعمد إلى توضيح بعض صفاتاها، عن طريق أحاديث الشخصيات الأخرى عنها، وتعليقها على أعمالها."(3)، أي أنَّ المتلقي يستطيع أن يكشف الشخصية وانحية ويفهمها من خلال حوارها أو أفعالما أو خصالها، فضلاً عن أن بعض صفاهِا تتوضح وتتبيَّن وتفسر من خلال أحاديث الشخصيات الأخرى عنها، أو تعليقاتم وكيفية حديثهم عن أفعالما وسلوكها.
(1) المصدر نغسه، 106-107.
(2) في نظرية الرواية، 79-1070

ومثال ذلك ما بحده في ذكر صفات الأمق وما يرتبط بخصاله وأفعاله، فمن صفات الأحمق : أنَّه يثق فيمن لا يعرفه ولا ينظر في عواقب الأمور، والعجب بالنفس وكثرة الكلام، والخلنوّ من العلم أصالا، وسرعة الجواب، والعجلة، والإفراط في الضحكك، وكثرة الألنفات، والفرح بالمدح الكاذب، ويعرف الأمقق أيضاً من مشيته وتردده، وكلام الأممق أقوى الأدلّة على مقهه، والإفراط في جميع الأمور سواء في البخل أو الفرح أو الحزن أو الحقد أو التَخبُر ... إلخ، (1) أي إذا لم بتد في الأحمق الملامح الجسمية أو المظهر الخارجي فسوف يفضح أمره من خلال أفعاله وخصاله؛ أي البعد الداخلي، وكأنّ الكاتب أراد أن نأخذ حذرنا من التعامل مع مثل هذه الشخصية، لأنّا آفة من آفات البتمع. ومثال ذلك ما رواه عن أبي الغصن (جحا)، وهي جملة من الأخبار نقتطف منها بعض النماذج لنستدلَّ بها

على حماقة أقوال هذه الشخصية وأفعالما، وهي كالآتي: "-قال رجل لجحا: سمعت من داركم صراخاً، قال: سقط قميصي من فوق، قال: وإذا سقط من فوق؟ قال: يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت قد وقعت معه؟
-وحُكي: أن جحا تبخر يوماً فأحرقت ثيابه فغضب وقال: والله لا تبخرت إلا عرياناً -وهبّت يوماً ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون، فصاح جحا: يا قوم، لا تعجلوا بالتوبة وإنّما هي

## -وحُكي: أن جحا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظلّها."(2)

 وبعد هذا العرض لبعض الأخبار العكية عن (جحا) نستطيع أن نستدلَّ من خلال أفعاله وأقواله عن مدى حماقته، ووجدنا أنَّ الكاتب قد تنحى جانباً فلم يرسم الشخصية بالطريقة المباشرة، بل أنهّ ذكر بعض الخصال والأفعال مباشرة، فأعطاها حرِّية التعبير والتصرُّف بحيث هي بنفسها التي تكشف للمتلقي عن حقيقتها. ويذكر الكاتب في مقدمة كتابه (أخبار الأذكياء) بعض الخصال والأفعال التي تستطيع أن تستدلَّ عن طريقها على عقل العاقل وهي "سكوته، وسكونه، وخفض بصره، وحركاته في أماكنها اللائقة بها، ومراقبته للعواقب، فلا تستفزَّه شهوة عاجلة عُقباها ضرر، وتراه ينظر في الفضاء، فيتخيَّر الأعلى والأحمد عاقبة من مطعم ومشرب وملبس وقول وفعل، ويترك ما يخاف ضرره، ويستعد لما يجوز وقوعه."(3)
وقد تكشف شخصية من داخل الخبر نفسها عن شخصية أخرى من خلال حديثها عنها أو تعليقها على بعض أفعالها، فعلى سبيل المثال حديث (هيثم بن عدي) عن (سعيد بن عبدالرممن) عندما سُئِل عن سبب توليه القضاء، فقام برواية خبره على (داود بن الرشيد)، وفي خضمّ الحديث وصف له الميئة الظاهرية ل(سعيد)، فقال : "وكان له رؤية وجمال ومروءة ظاهرة ولحية عظيمة ولسان"(4)
(1) ينظر : أخبار الحمقى والمففًّلين، 21 - 24.

(3) أخبار الأذكياء، 18.
(4) المصدر نفسه، 94.

ومذه الطريقة فُ رسم الشخصية قد قامت بتريب الصورة المكمّاة عنها إلى ذهن المتلقي، وساعدت السائل أو








 يستعمل الطريقتين معاً في رسم شخصياته، ولا ضير في هذا وذاك.
















(1) ينظر : فن القصه، د.محمد يوسف نجم، 98. (2) أخبار الحمقى والمغفًّلين، 22-23.

 إرشاد وتوجيه المتلقي بشكلٍ خاص، والناس عامّة إلى وجود مثل هذه الشخصيات في البتممع، ولمعرفتها عليهم أن ينظروا
 إلم معرفة الشخصية من خلال الحوار بشكل أسرع، والنموذج السابق خير دليٍٍ على ذلك، أو من خلال أفعالما كما بيَّنا سابقاً فيُ خبر (جحا) عندما صرخ لوقوع قميصه.

## المبحث الثالث: الزمان: Time

إنّ الزمن يمثّل عنصراً مهماً من العناصر التي يقوم عليها فن القص، وإذ أخذنا بعين الاعتبار "التقليد الذي تبلور منذ هوراس ولسنج، والقاضي بالتمييز بين فنون زمانية تقوم على التتابع وعدم الارتداد (الموسيقى، الرواية ...) ونونون فضائية (مكانية) تقوم على الآنية والارتداد (الرسم، المعمار، والنحت ...)"(1) ،فإنّن "القص هو أكثر الأنواع الأدبية إلتصاقاً بالزمن"(2)، ويعزى ذلك إلى أنّ التخييل القصصي "يسترعي انتباهنا إلى الزمان وإلى توالي الأحداث في الزمان"(3)


- "بجموعة العلاقات الزمنية - السرعة، التتابع، البعد ... إلح، بين المواقف والمواقع المكية وعملية الحكي الخاصة بمما،
 ومن المعروف أنّ الشكالانيين الروس "كانوا من الأوائل الذين أدرجوا مبحث الزمن فيّ نظرية الأدب ومارسوا بعضاً من تحديداته على الأعمال السردية المختلفة، وقد تم لمم ذلك حين جعلوا نتطة ارتكازمهم ليس طبيعة الأحداث فير في ذاقا، وإنّا العلاقات التي بجمع بين تلك الأحداث وتربط أجزاءها"(5)، وعندهم فإنّ عرض الأحداث لا لا يتعدّى طريقتين، وهما: إمّا أن يخضع السرد لمبدأ السببية (أي يُسرد الحوادث حسب تسلسلها المنطقي الواقعي)، أو أن يتخلَّى


(1) قال الراوي، 239.
(2) بناء الرواية، 26.
(3) (3) نظية الأدب، 279

1- "لمتن الحكائي: ويختص بالحكاية قبلما (قبل أن) تصبح قصة، أي بالأحداث (بأحداث) الفعل التي ملم يدخل
إليها عنصر الفن، ويف هذه الحالة تقع الأحداث حسب تسلسلها الزماني الذي تليا تقع عليه في المياة المعيشة.
2- المبنى الحكائي: ويتعلّق بالصياغة الفنية التي تُوّل المتن الحكائي إلى شكلِ فنّيّ مؤثر وبميل، وتأثيّير التحوّل الفنّي الذي يصاحب تحويل الحكاية إلى قصّة أو تحويل المتن الحكائي إلى مبنى حكائي يظهر في طرق التقديع والتأنير، ويف الحذف والاختصار أو الإسهاب أو غير ذلك."(1)
 هو الاحتمال المنطقي لنظام الأحداث، ويكيل على المادة الخام التي تشگِّل جوهر الأحداث، في سياقها الناريخي، والقصة كما يرى (جيرار جينيت) تتكون من مواد قبل اللفظة في نظامها التأريخي، وهو سلسلة الأحداث ولأ وما تنطوي عليها ملانيا من أفعال ووقائع وشخصيات، عحكومة بزمان ومكان معيّن؛ لذلك فالقصة هي يُتوى التعبير السردي، أمّا المبنى الـكائي (أي الخطاب) فهو متوالية من الأحداث المروية، با تتضمَّنه من استرجاعات واستباقات وحذف، ويكيل على النظام الذي يتخذه ظهور الأحداث في سياق البنية السردية، وإنّه التعبير عن تلك الأحداث أو هو شكل ذلك التك التعبير،

 تحُُث فيه، وهل هذا المكان بعيد كئيراً أو قليلاً عن المكان الذي أرويها منه؛ هذا، فيْ حين يستحيل عليَّ تقريباً إلا
أموقعها في الزمن بالقياس إلى فعل السردي، مادام عليَّ أن أرويها بالضرورة في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل"|(3) وقد قام تودوروف (1966) بتقسيهم الأزمنة على قسمين: الأزمنة الداخلية والأزمنة الخارجية، وهي كالآليم: أمّا الأزمنة الداخلية (داخل النص) فهي تخييلية نفسية كما يراها النقاد المعاصرون أمثال: جانيان ريكاردو (1967)م)، وجيرار جينيت (1972م)، وتصنَّف على ثلاثة أصناف، وهي: زمن القصة (الحكاية) أي الزمن الخاص


 القراءة؛ أي ذلك الزمن الضروري لقراءة النص أو ذلك الزمن الذي يصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردي أمّا الأزمنة الخارجية (خارج النص) فتشمل "زمن الكاتب أي مرحلة الثقافية والأنظمة التمثيلية التي ينتمي إليها المؤلف، وزمن القارئ وهو المسؤول عن التفسيرات البديدة التي تعطي لأعمال الماضي، وأخيراً الزمن التاريخي ويظهر في
(3) خطاب الحكاية، 229-230.

علاقة التخيل بالواقع"(1)، إنّ العلاقات التي تقيمها هذه الأزمنة فيما بينها هي التي تقوم بتحديد الإشكالية الزمنية للقصة.

إنّ الزمن الداخلي ينقسم على زمنين هما: أولاً: الزمن النفسي (الذاتي أو السيكولوجي)، وثانياً: الزمن
 بوضوح في هذه الآثار الخبرية التي نحن بصدد دراستها، وهما كالآتي: 1- الزمن الذاتي (النفسي أو السيكولوجي):
وهو الزمن "كما ييدو في الخبرة الإنسانية الذاتية وكما تُسُّه وتراه الشخصيات في ضوء الموقف الذي هي
 التي يقوم بها البطل"(5)، وقد أُطلق عليه اسم (الزمن الذاتي) "لأنّ الذاتي مناقض للموضوعي؛ ولَما كانت سيرتُه
 الموضوعي" (6)
الزمن في الأدب هو (الزمن الإنساني) والمقصود به الزمن الخاص، الشخصي، الذاتي، أو كما يقال غالباً
 أو لمقاييس موضوعية، وهذا البعد الزمني مرتبط في الحقيقة بالشخصية أكثر من ارتباطها بالزمن، إذ إنّ الذات أخذت عللَّ الصدارة، لأنّ الذات أو الشخصية لديها مطلق الحريّة للتفكير في سنواتٍ أو أيامٍ أو ساعاتٍ فين دقيقة أو دقيتتين، أو بالعكس تطول المدّة الزمنيّة بكسب الحالة النفسية التي يكرّ بها فقد يمرُّ عليها الدقيقة بساعة أو بسنة. ${ }^{\text {(7) }}$
وهكذا نرى أنّ الزمن النفسي "لا يقاس بالساعة والأيام، وإنّا يتسارع إيقاعه، أو يتباطأ حسب الحالة
 ويقل طوله عن مداه الحقيقي على هذه النفس- حتى كأن الأسبوع يوم، واليوم ساعة، والساعة برّدد لـظة من
(1) بنية الشكل الروائي، 115.
(2) ينظر: مدخل إلى التحليل البنيوي للنصوص، مجموعة من المؤلّلّين، 208.
(3) ينظر: المرجع نفسه، 45 (2 الينري
(4) البناء الفني في الرواية العرية في العراق، 1 / 68 (3) (5) تحليل الخطاب الروائي (الزمن - السرد - التبئر)، 74.
(6) في نظرية الرواية، 176.
(7) ينظ: بناء الرواية، 45 و 52.
(8) الزمن في الرواية العريبة، د.مها حسن القصراوي، 156.

الزمن- ين أحوال السعادة والغضارة، والمتاع والنعيم"(1)، ويُتع "المعيار الداخلي أو السيكولوجي الذي يقدّر فيه الزمن
بالقيم الفردية الخاصة (الذاتية) دون الموازين الموضوعية"(2). ومن أمثلة ذلك:
"قال: أصلح الله الأمير، كانت لي بنت عمٌّ خطبتها إلى أييها فزوّجني منها. وكنت كلفاً بها لما كانت فيه من كمال جمالها وعقلها والقرابة. فبقيت معها يا أمير المؤمنين، في أصلح حالٍ وأنعم بالٍ، مسروراً زماناً، قرير العين.

 الأرض. فلمّا بلغ ذلك أباها حال ييني وبينها، وأنكرني، وجحدني، وطردني، ودفعها عنّي. فلم أدر لنفسي بحيلةٍ ولا
نصرةٍ.... ثم أنشأ يقول:

في القلب منّي نارٌ والنارُ فيه الدمار والجسم منّي سقيمّ فيه الطبيب يحار
 حلمتُ منه عظيماً فما عليا فليه اصطبار

فليس ليلي ليلٌ ولا نهاري نهار
فارحم كيبياً حزيناً فؤاده مستطار





 والنهار مع كوغما ضمن دائرة الزمن الطبيعي لم ييقيا على حالمّا، وقد طالا أكثر من اللازم مُهاداً وسهراً عليها، مُبيِّناً
 ومن أمثلة ذلك خبره:
 يوم القيامة? قلت: بأشدّ العذاب. قال: فأنا، واللّ، في أشدّ من عذابه. لو عذّب الله أهل جهيّم بالحبّ والهجر والرّقّباء

لكان أشدّ عليهم" (1)
(1) في نظرية الرواية، 178.
(2) الزمن والرواية، أ.أ. مندلاو، تر: بكر عباس، 137.
(3) أخبار السساء، 22-24.

إنّ يوم القيامة من الوجهة الموضوعية، معروفة لدى الديانات السماوية؛ فهو يوم الخساب، ولكنّ (علويّة البِنون) يرى أنّ العذاب الذي يُعْذِّبه الهّ للعاشقين فيَ الدنيا أشد وأكثر إيلاماً وأطول أمداً، لأنّ الساعة بشهر واليوم بدهر، وهذا ما وجدناه حاضراً في ذهن الأعرابي الذي فرّق الدهر بينه وبين حبربيّهنه: "وذكر أعرابيٌّ امرأةً كانٍ يواصلها في شبابه، فقال: ما ما كانت أيّامي معها إلآّ كأباهيم القطا قِصراً، ثمّ طالت بعدها

شوقاً إليها، وأسفاً عليها، فاليومُ بعدها دهرّ، والسّاعةُ شهرٌ ."(2)
إنّ اليوم والساعة من الوجهة الموضوعية، لا يزيد عن أي يوم ولا ساعة أخرى في السنة، ولكن عندا علد الأعرابي فإنّ
 أضاع حبّه، وفَّرق الدهر بينهما، فأصبحت الأيام التي جرت كأهنا سرب القطا، صار اليوم بدهر والساعة بشهر، دلالة على صعوبة حالته النفسية التي ساءت بعد غياب الحبيبة عن الأنظار، حيث انقلبت حالة الفرح والسرور لديه إلى حالة الحزن والألم، ويخ مثل هذه الحالة تتباطأ الزمن وتتراخی وتطول.
إذن فالوقت السايكولوجي يتغير كثيراً تبعاً للظروف والحالة النفسية التي تنتج عن كلٌّ منها، ويسير الزمن فيه بخطى يتتلفة تبعاً لاختلاف الشخصيات، ويف مناسبات غتتلفة لدى الشخصية الواحدة، فهناك من يمشي معهم الزمن،

والذين يعدو معهم الزمن، والذين يقف معهم ساكناً. (3)
"دخل لصٌ داراً فأخذ ما فيها وخرج فقال صاحب الدار ما أنحس هذه الليلة فقال اللص ليس على كل أحدٍ" (4)
 الأول النحس والخسارة، والثاني الخظ والفوز، أي أنّ الحالة النفسية التي عاشتها الشخصيات هي التي أعطت هنا هنا الدلالات للفظة الليلة، فصاحب المنزل أصابته الخسارة فيما يعلك فيجدها ليلة خس له، أمنا السارق فيراها ليلة حظٍ له لفوزه بغنيمة كبيرة.
" "... فلما أصبحتُ طلبتُ الإذن فأبى، (...)، وأقبل يشكو قديمَ عشقِهِ لها وصبابته بها حتّى أتى المساءُ، وحانَ

نلحظ سرعة جريان الوقت مع كون اليوم شأنه شأن بقية أيام الأسبوع، ولكن حديثه عن عشقه لما جعل الوقت


 على الاضطراب النفسي والقلق المستمر الذي سيطر على ننس العاشق.

لأننا عندما نعيش أوقات السأم والفراغ أو عندما نتظر عبناً شخصاً أو شيئاً نتوقعه بقلق واضطراب نفسي شديد، لذا لا بخد في الزمن شيئاً آخر يسترعي انتباهنا، وإذا انعدم الإحساس بالتعاقب أو التغيير فإنّ الزمن يمرّ بطيئاً ثقيلاً على أنفسنا، وتكون الساعات أطول، ويعزى ذلك إلى أننا في مثل هذه الحالات النفسية نولي اهتماماً لمرور الزمن


 خلال الحالات الشعورية التي تنتاب الشخصيات في مراحل زمنية متفاوتة، فتلك الحالات مشتركة بين جميع الناس، ومن طبيعتها عدم الاستمرار لأنّ دوام الحال من الحال، فالزمن كفيل بالثئام المراح والنتهاء الأحزان، وهكذا الحال بالنسبة للفرح والسرور فإنّهما لا يدومان طويالً.
2- الزمن الطبيعي (الموضوعي):




وهذا الزمن يمثل البعد التأريخي الحقيقي للأحداث في سياقها الاجتماعي والواقعي في العالم الحقيقي؛ ${ }^{\text {(3) بعنى }}$ تسلسل الأحداث كما وقعت، فيلجأ إلى "استعمال مقاييس الزمن الواقتي، لتحقيق الإيهام بالحضور "(4)، ويكتاز الزمن
 إنّ الزمن الطبيعي ينتسم على قسمين، هما:
1- الزمن التأريخي: هو الزمن "الذي تقع فيه الأحداث، أو الفترة التأريخية التي تقع فيها هذه الأحداث"(6)، وهناك ارتباط وثيق بين الزمن الطبيعي والتأريخ، حيث إنّ "التأريخ يمثل اسقاطاً للخبرة البشرية على الِّلى خط الزمن الطبيعي. وهو يُمّْل ذاكرة البشرية: يختزن خبراهِا مدونة فيّ نيّ نصّ له استقلاله عن عالم الرواية، ويستطيع الروائي أن يغترف منه كلّما أراد أن يستخدم خيوطه في عمله الفي"(7)، مثل: ذكر العام والشهر واليوم والساعة أحياناً.
(1) ينظر : الزمن والرواية، 139-140.
(2) ينظر : بناء الرواية، 45.
(3) ينظر: : الصوت الآخر الجوهر الحواري للخططاب الأدبي، فاضل ثامر، 67.
(4) الزمن في الرواية العربية، 150.
(5) ينظر : بناء الرواية، 45.
(6) البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 1 / 68
(7) بناء الرواية، 46.

2- الزمن الكوني أو الزمن الفلكي: هو "إيقاع الزمن في الطبيعة ويتميز بصغة خاصة بالتكرار واللالفائية"(1)،


 "فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة."(4)"، " فنذرت إن الله عافاه أن تمشي إلى الكعبة معتمرةً من





نلحظ أنّ (ابن الجوزي) قد أكثر من استعمال مصطلحات الزمن الزمن الطبيعي مثل: الليل والنهار والساءة واليوم

 إيهام القارئ بواقعية الأحداث التي تملى عليه، وإمكانية وقوعها في العا لم المقيقي إن كان المدار على الحدث ألما أو قولما فيا في الحاورات اليومية إن كان المدار على الحديث أو الحوار، أو لأنّه مال إلى إضفاء جيوّ من الجمال الطبيعي والفني بيلم

 الإخباريين، إذ بجدهم كانوا معتادين للإشارة إلى زمن وقوع الأحداث، لإضفاء البعد الواقتحي على أخبارهم.
(1) المرجع نفسه، 50.
(2) البناء الفني في الرواية العريية في العراق، 1 / 68.
(3) أخبار النساء، 21-23.
(4) أخبار الأذكياء، 43.
(5) أخبار النساء 31 (51
(6) أخبار الأذكياء، 60
(7) المصـر نسسه، 69.
(8) أخبار الأذياء، 106.
(9) أخبار الحمقى والمغفلين، 36.
(10) أخبار النساء، 152 (10)
(11) المصدر نغسه، 153.

أولاً : الترتيب السردي: Order
الترتيب السردي يعني العلاقة بين ثنائية المتن (القصة) والمبنى (الحطاب) أو زمن القصة وزمن الحكاية، و "يُراد بالأول الترتيب الزمني الطبيعيّ المنطقيّ للحوادث الروائيّة، ويُراد بالثاني الترتيب الزمني الذي قدَّمه السرد لمذه الحوادث"(1)، الحوادث"(1)، فزمن القصة متعدد الأبعاد، ويسمح بأن تقع أحداث عدّة في الوقت نفسه، بينما زمن الخطاب زمن خطي، لا يمكنه استيعاب هذا التعدد، ويكون مضطراً إلى وضع هذه الأحداث حدثاً تلو الآخر؛ أي يتيح للكاتب استعمال التحريف الزمني، فلا يُلزم نفسه بهذا التتابع الموجود في زمن القصة، بل يستعيض عنه بالتصرف في ترتيب الأحداث تبعاً للغايات والأهداف الفنية والجمالية، (2) فليس من الضروري أن يتطابق تتابع الأحداث في قصة ما، مع الترتيب أو التسلسل الطبيعي لأحداثها كما جرت في زمن القصة، لأنّه من العسير على الكاتب أن يروي عدداً من الوقائع في آن واحد، (3) وقد أكَّد (جيرار جينيت) على أنّ زمن الحكاية هو الزمن الزائف (الكاذب) الذي يقوم مقام
 وبناءً على ما تقدّم ميكن القول إنّه عندما لا يتطابق نظام السرد مع نظام القصة، تتولَّد مفارقات سردية، (5) وتنح النص السردي حيويته وفرادته وجماليته فتكون "إزاء مفارقة زمنية توقف استرسال الحكي المتنامي وتفسح البال أمام نوع من الذهاب والإياب على محور السرد انطلاقاً من النقطة التي وصلتها القصة"(6)" وعند (جيرار جينيت) : "تعني دراسة الترتيب الزمني لـكاية ما، (من خلال) مقارنة نظام ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظا تتابع هذه الأحداث أو المقاطع الزمنية نغسها في القصة، وذلك لأنّ نظام القصة هذا يشير إليه الحكاية صراحة أو يمكن الاستدلال عليه من هذه القرينة غير المباشرة أو تلك. من البدهي أن إعادة التشكيل هذه ليست مـكنة دائماً وإفّا تصير عديمة الجمدوى في حالة بعض الأعمال الأدبية"(7). وحسبما يرى النقاد البنائيون أنّ هناك تقنيتين لمذه المفارقات الزمنية، وهي "إمّا أن تكون إسترجاعاً لأحداث ماضية أو تكون استباقاً لأحداث لاحقة"(8)، كالآتي:

1- الاسترجاع: Flash back
(1) الرواية العربية البناء والرُٔؤيا، د.سمر روحي الفيصل، 79.

$$
\begin{aligned}
& \text { (2) ينظر: بنية الشكل الروائي، } 115 \text { (1) } \\
& \text { (3) ينظر : بنية النص السردي، } 73 . \\
& \text { (4) ينظر : خطاب الحكاية، } 46 . \\
& \text { (5) ينظر: بنية النص السردي، } 74 . \\
& \text { (6) بنية الشكل الروائي، } 119 . \\
& \text { (7) خطاب الحكاية، } 47 . \\
& \text { (8) بنية النص السردي، } 74 .
\end{aligned}
$$

يعدُّ الاسترجاع من أهم التقنيات الزمنية حضوراً في النصوص السردية، ولاسيما في الأخبار، وقد استعمال النقاد مصطلحات ختلفة بالمعنى نفسه (ارتداد أو العودة إلى الوراء أو استذكار أو وتفة خلفية أو استعادة أو الإخبار البعدي أو
 فيها من القصة"(2)، لأنّه "مغارقة زمنية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة، إستعادة لواقعة أو وقائع حدثت قبل

اللحظة الراهنة أو اللحظة التي يتوقف فيها القص الزمني لمساق من الأحداث ليدع النطاق لعملية الاسترجاع"(3)
 السرد قد بجاوز هذه الأحداث فيستزجعها السارد ضمن النظام الزمني للحكاية، بذلك يوقف السارد برىى تطور الأحداث وتناميه إلى الأمام ليعود إلى الوراء في حركة ارتدادية لسير الأحداث، فيستحضر الأحداث الماضية المارية بعيدة أو


 يعود سارد الأحداث إلى سرد الأحداث الماضية التي وقعت قبل بدء أحداث الرواية، أو قبل بدء بعض الأحداث التي رواها، أو عن طريق الشخصية القصصية نفسها، أو قد يلجأ إلى الاستعانة بسرد شخصية قصصية أخرى في الرواية نفسها للتحدث عن خلفية هذه الشخصية بلاًاً من السارد أو الشخصية نفسها


 بزمن الكتابة أي بزمن العمل المطبعي الفعلي المتصف بالخطية، بينما مدى الاستذكار يدخل فئ علا ولاقة مع زمن القراءة

- الذظي يتصف الاسترجاعونه زمنا لـظياً ومتنامياً في آنٍ واحد"(9).
(1) ينظر: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني - قراءة نقدية-، د.نفلة حسن أحمد العزي، 49، والمصطلح السردي في النقد الأدبي العربي، 295، وتقنيات السرد في المقامات النظرية، 92. (2) خطاب الحكاية، 51.
(3) (3) المصطلح السردي، 25.
(4) ينظ: رواية كراف الخطيا (25بدالهُ عيسى لحيلح) -مقارنة سيميائية- (الشخصية-الزمن-الفضاء)، رسالة تقدمت بها: نادية بوفنور ،
(5) بنية الشكل الروائي، 121.
(6) ينظر: بنية الخطاب الروائي عند غادة السمان - مقاربة بنيوية-، الطروحة تقدمت بها: زهيرة بنيني، 170-171.
(7) يظظر : البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 63/1.

(9) بنية الشكل الروائي، 131.

يكيل الخبر إلى استخدام الاسترجاع أكثر من غيرها من التقنيات الزنمية، فهو يقوم باستدعاء الماضي واستحضاره
 غايات جمالية ودلالية، فهو عملية لا شعورية تفسيرية تعليلية يقترن تمقتها باللحظة الحاضرة التي تدفع ذاكرة الإنسان لاستعادة الماضي الشارح والمفسر ها"(1)
يقوم الاسترجاع بشكلٍ عام بتحقيق بعض من المقاصد الـكائئة التي تكمن في:
1- ملء الفراغات أو الثغرات أو الفجوات الزمنية التي نتجت من الحذف أو الإغفال فيُ السرد، فتساعد على
فهم مسار الأحداث.

2- قد يلجأ إليه الكاتب لتفسير بعض الأحداث الحاضرة من خلال إعادة بعض الأحداث السابقة، فيعطيها
تفسيراً جديداً في ضوء المواقف المتغيرّة أو لإضفاء معنى جديد عليها مثل الذكريات.

3- يحاول أن يعطينا معلومات حول سوابق شخصية جديدة دخلت عالم القصة أو بإطلاعنا على حاضر
شخصية اختفت أو توارت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جديد.

4- تقدّم خلاصة عن ظروف ومال(بسات الموقف القصصي ماريا يُعل وظيفتها إنبارية وتغسيرية بالدرجة الأولى، وليست أساسية إلا بدرجة ثانوية في السياقات.
5- إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر الحكاية (الشخصية، الحدث، ...إلخ).

- أنواع الاسترجاع:

والاستجحاع على رأي (جيرار جينيت) ثلاثة أنواع، وذلك حسب المدّة التي يستغرقها في عودته إلى الماضي،
أ- الاسترجاع الخارجي:

وهو "الذي تظلٌُ سعتُه كلّها خارج سعة الحكاية الأولى"(3)؛ أي "يعود إلى ما قبل بداية الرواية"(4) .لأنّ فسحته الزمنية واقعة خارج نطاق زمن الحكي، فهو لا يدخل ضمن حدود أو نطاق نتطة البداية التي ينطلق منها حاضر القصة.
(1) السرد عند الجاحظ، 87.
(3) ينظر : خطاب الحكاية، 60-76، وبنية الشكية الشكل الروائي، 121-122، ومدخل إلى نظرية القصة، 79-80.
(3) خطاب الحكاية، 60 (3) بنطر :
(4) (4) البناء الني في الرواية العرية في العراق، $62 / 1$.
(5) ينظر: تنفيات السرد آليات تشكيله الفني -قراءة نقدية-، 52.

ويلجأ إليه الكاتب لمل (ثغرات أو فراغات أو فجوات) زمنية التي يُلِّفها السرد وراءه، لأنّ السرد سبق وإن قفز
على هذه الأحداث أو المعلومات عن الشخصيات زمنياً، ويساعد المتلقي على فهم مسار الأحداث،(1) بإعطائه المعلومات أو التفسيرات اللازمة لتكملة النص السردي المبتور أصلاً. والجدير بالذكر أنّ هذا النوع من الاسترجاع "لا يوشكك في أيّيّ لـظةٍ أن تتداخل مع ألما الحكاية الأولى، لأنّ
وظيفتها الوحيدة هي إكمال الحكاية الأولى عن طريق تنوير القارئ بخصوص هذه السابقة أو تلك"(2).






نلحظ أنّ السارد أراد من خلال توظيف الاسترجاع فيُ هذا الخبر أن يُعرفنا أكثر بالشخصيات التي وتعت في هذه المشكلة أو المادثة، وكيف أثّا استطاعت أن تنجي نفسها بالتضرع إلى الله من خلال الأعمال الصالـة التي قامت هجا؛ أي أنّ الغرض منه هو إعطاء معلومات حول سوابق الشخصية التي يمدد مصيرها -فيما بعد- ومسار الحدث، وهذه الاسترجاعات خارجية لأنّا وقعت بفعل الحّاء الحدث الرئيسي. ويرى (جيرار جينيت) أنّ كلّ استرجاع يُشُّلّ، بالقياس إلى الحكاية التي يندرج فيها أو التي يضاف إليها، حكاية ثانية زمنياً، تابعة للحكاية الأولى، (4) ولولاها لما فهم المتلقي طبيعة الشخصيات ألما أو الكيفية التي انتهى بها مسار الأحداث في الخبر. وربّا كان الغرض منها تحقيق المقاصد المعرفية والمِمالية التي تفسر وتوضح الأحداث وتئير الرغبة والتشويق لدى القارئ.

وخبره عن المرأة التي أكتلها الأفاعي:
"فقلنا للجارية التي معها ويحكِ خِّرِينا بخخبرِ هذه المرأةِ، فقد - والله - رأينا منها عجباً، قالت: نعم، بغت

(1) ينظر: بناء الرواية، 40.
(2) خطاب الحكاية، 61.
(3) أخبار النساء، 48-49. وينظ: أخبار النساء، 21-27، 50، وأخبار الظراف والمتماجنين، 68، 70، وأخبار الحمقى والمغفلين، 41-39
(4) ينظر : خطاب الحكاية، 60
(5) ينظر : تنتيات السرد في المقامات النظرية، 92

$$
\text { (6) أخبار النساء، } 144 .
$$

من الواضح إنّ السارد عمد إلى هذا الاسترجاع، لأنّ القارئ وقت قراءته لمذا الخنر سيتعجَّبَ من هايتها، كما
 الثغرة المعرفية، وبيان الماضي الخفي لهذه الشخصية، معتمداً في كلّ ذلك على إثارة حس الفضول لدى الثى القارئ والشخصيات معاً، والاعتماد على شخصية داخل نفس الخبر في إعطائها الفرصة كي يعثّل السارد الثانوي الذي يقوم بإطلاع الشخصيات الأخرى والقارئ على ماضي الشخصية المنشودة، فتعود بذاكرقا إلى الوراء إلى زمن ما قبل بداية
الخبر، لتقصّ عليهم خبرها.

وقوله في الأخبار: "ححثنا زيد بن سالم أن رجلاً قال لحذيفة يا حذيفة نشكو إلى الله صحبتكم رسول الله


 ما هذا? فقال: دعه، فِاني تشبّبت بأخت هذا الحجّاج بن يوسف."(2) أو " "... فقال عمر: رحمك اللّه، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنتَّ في الإسلام .|(3)
 عن طريق الإشارة إليها بقطع الحكي أثناء سرد الأحداث الخبرية، وقد جاءت الاسترجاعات الخاء الخارجية بكثرة في الأخبار
 القارئ المعلومات اللازمة لتكملة النص الخبري أو السردي، وبذلك يستطيع أن يفهم المراد من هذه الأخبار .

ب- الاسترجاع الداخلي:
هذا النوع من الاستزجاع حسب (جيرار جينيت) هو الذي حقله الزمني متضمّن فِّ الحقل الزمني للحكاية
 صلب الزمن الحاضر الذي تسير فيه أحداث القِصة"(7)"، ويرجع ذلك إلى الما أنّ تتابع النص يستلزم أن يترك الشخصية الأولى ويعود إلى الوراء ليصاحب الشخصية الثانية. (8)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخبار الأكياء، } 26 . \\
& \text { (2) أخبار النساء، 32-33 الوار، } 1 \text { (32. } \\
& \text { (3) أنخبار الأكياء، } 31 \text { (32 }
\end{aligned}
$$

(4) ينظر: البنية السردية في رواية قصيدة في التذلل للطاهر وطار، رسالة تقدمت بها: عليمة فرخي، 53.
(5) ينظر: خطاب الحكاية، 61.
(6) (6) البناء الفني في الرواية العرية في العراق، 62/1. 6 (7) تقنيات السرد آليات تشكيله الفني حقراءة ندية--، 57. (8) ينظر: بناء الرواية، 41.

والمقصود من إطلاقنا تسمية (الحكاية الأولى) وهو "المستوى الزمني للحكاية الذي بالقياس إليه تتحلَّد مفارةة
 فما جاءت فيها من المفارقات الزمنية تقاس عليها؛ بععنى أنّنا في الاسترجاع الخارجي نعدُّ النقطة الزمنية التي بُدأت منها الحكاية هي البداية، وما استذكر أو استرجع من أحداث وماتِ ومواقف وصفات الشخصيات قبلها تعدُّ خارجةً عن هذه
البداية أو زمن الحكاية، وقس على ذلك بقية المفارقات الزمنية.




 غائبة عن الأنظار منذ بعض الوقت وبكاجة إلى استعادة ماضيها القريب. ومنه أيضاً:"عبدالملك بن عمير قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: ما خديني قط غير غلام من بني الحرث بن كعب ففاني ذكرت امرأة منهم وعندي شاب من بني الحرث، فقال: أيها الأمير أنه لا خير لك فيها فيها، فقلت: ولم قال: رأيت رجلا يقبلها، فأقمت أياماً ثم بلغني أن الفتى تزوج بها فأرسلت إليه فقلت: ألم تعلمني انك رأيت رجلا



 شخصاً آخر؛ بعمنى أنّ السارد "يستعيد أحداثاً وقعت ضمن زمن المكاية أي بعد بدايتها. وهو الصيغة المضادّة
ل(استرجاع الخارجي"(4).
ومن ذلك أيضاً خبره عن (جنية والزباء):

ولا جمال ولها عندك ثار والدم لا ينام، وإنما هي تاركتك رهبة وحذار دولة، ..."(5)
 يسالِّ الأضواء على حاضر شخصية غائبة عن الأنظار منذ بعض الوقت أو اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت
(1) خطاب الحكاية، 60.
(2) أخبار النساء، 33-34 الحطي،
(3) أخبار الأذكياء، 93.

(5) أخبار الأذكياء، 151.

للظهور بجدداً، واحتياج الشخصية الأولى إلى أن يستعيد ماضيها القريب، لذا يترك السارد الشخصية الأولى ويعود إلى الشخصية الثانية المذكورة في بداية الخبر، قاصداً به (الاسترجاع) إعطاء لمحة وجيزة عن الماضي القريب للشخصية الثانية، والتعريف بها من جديد لأخذ الحيطة والحذر في اتخاذ القرارات بشأها، وما ستعقبها من أحداث.

ج- الاسترجاع المزجي أو المختلط:
وهذا النوع من الاسترجاع أقل تداولاً من الصنفين السابقين، ومّمّ (غتلطاً) لكونه يجمع بين الاسترجاع الخارجي والاستزجاع الداخلي، وفيه يلتقي الاسترجاع بلحظة بداية الحدث الأساس، (1) فهو الاسترجاع الذي "تكون نقطة مداه سابقة لبداية الحكاية الأولى، ونقطة سعته لاحقة لها"(2)، أو الذي "تمتد عروقه إلى زمن سابق على زمن انطلاق القص، يروح صاعداً بابتاه الحاضر، يتجاوزه، ويستغرق فترة منه"(3) ، وبذلك تكون الفسحة الزمنية مشتركاً بين الزمنين الخارجي والداخلي معاً، فهي خارجية باعتبارها تنطلق من نقطة زمنية تقع قبل نقطة بداية للحكاية الأولى، وداخلية أيضاً بحكم امتدادها لتلتقي في النهاية مع بداية الحكاية الأولى .(4) ونستنتج أنّ الاسترجاع المختلط هو "ذاك الذي يسترجع حدثاً بدأ قبل بداية الحكاية واستمرّ ليصبح جزءاً منها.
فيكون جزءٌ منه خارجياً والجزء الباقي داخلياً"(5) . ومثال ذلك، خبره:
"... قال: أمّا السّماع فلا سبيل إليه مع غيرة أمير المؤمنين ونهيه إيّاي عن الغناء إلاّ ما كان في مدجلسه، (...)،
قال: يا يسار ألم أنهك عن مثل هذا الفعل? فقال: يا أمير المؤمنين حملني الثّمل وقومٌ طرقوني، وأنا عبدأمير المؤمنين.
 أما علمت أنّ الرّجل إذا تغنّى أصغت إليه المرأة? وأنّ الفرس إذا صهل تودّقت له الحصان؛ وأنّ الفحل إذا هدر صغت له النّاةة. .."(6)

حاول السارد المزج بين نوعين من الاسترجاع، فالأول (الاسترجاع الخارجي) الذي ألفيناه في استرجاع (يسار) المغني لكالام (أمير المؤمنين) لمن عنده من بُلسائه في منعه من الغناء، إلاّ بحضرته وفي بملسه، فهذا الاسترجاع الاع لبيان حديثٍ جرى بينه وبين (أمير المؤمنين)، إذ أمره في زمن ما قبل زمن الخبر الذي ننن بصدده، ولكنّ هذا الأمر سار
 فضلاً عن وجود استرجاع خارجي ثان في الخبر نغسه -لديه الخصائص السابقة نفسها- والذي يكمن في تذكير وإعطاء معلومات عامة تعود زمنها إلى ما قبل بداية زمن الخبر، بل قد نستطيع القول إذّا أقدم من الخبر نفسه، فهي
(1) ينظر: بناء الرواية، 40، والسرد في مقامات الهمذاني، 96.
(2) خطاب الحكاية، 60.
(3) في السرد (دراسة تطبيقية)، عبدالوهاب الرقيق، 85.
(4) تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني - قراءة نقدية-، 59.
(5) معجم مصطلحات نقد الرواية، 21.
(6) أخبار النساء، 90-91.

وليدة التجربة والخبرة الحياتية والإنسانية، ومستقاةٌ من داخل الحياة الاجتماعية على مرّ الزمن، لأهّا كتدّة من زمن الماضي



لـدثٍٍ أو كالٍمٍ وقع فِ زمنٍ لاحق لبداية زمن الخبر .

ومن خبره الذي يسرد فيه ما وقع بين (الأصمعي والمارية):



> رهينة هذا القبر يا فتيان
> مخحافة يومٍ أن يسؤك مكـاني
> كما كنتُ أستحييك حين تراني
> فإن تسألاني فيم حزني? فإنّني
> أهابك إجلالاً، وإن كنت في المّرى،
> وإنّي لأستحييك، والتّرب بيننا،

فقلنا لها: ما رأينا أكثر من التّفاوت بين زيّك وحزنك فأخبري بشأنك؛? فأنشأت تقول:


كأنّي لستُ من أهل المُصيبـات؛
مشهورةً الزّيّ تَبكي بين أمواتِ

أزور قبرك في حليٌ وفي حُللٍ،
فمن رآني، رأى عبريً مُفجعةً

فقلنا لها: وما الرّجل منكِ؟ قالت: بعلي، وكان يجبُّ أن يراني في مثل هذا الزّيّ، فآليتُ على نفسي أن لا

نلحظ أنّ السارد منج بين نوعين من الاسترجاع، الأول (الاسترجاع الخارجي): ويكمن في ردّ الجارية على سؤالما: لم لبستي بذذا الشكل وأنت حزينه؟، فجاء الاسترجاع لملء الفجوة التي حصلت في الحبر، إذ ترك ألثره في ذهن







الاستباق مصطلح يُطلق على "كلِّ حركة سردية تقوم على أن يُروى حدث لاحق أو يُّلذكر مقدماً"(1)، أو هو "عملية سردية تتمشَّل في إيراد حدثٍ آتٍ أو الإشارة إليه مسبقاً وتسمّى هذه العملية في النقد التقليدي بسبق
 أو هو "القفز على فترة ما من زمن القصة وتحاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع إلى
ما سيحصل من مستجدات في الرواية"(4).

وقد أطلق النقاد بجموعة من التسميات على الاستباق مثل (التنبؤ أو الاستشراف أو القبلية أو البعدية أو سبق الأحداث أو السوابق)، (5) ويسميه (تزنتيان تودوروف) (حبكة القدر) ،، أمّا جيرار جينيت فيسميه (الحكاية التكهنية)،
 إنّ هذه التقنية تنماز بتأثيرها الخاص في تركيب الحكاية فما يُلمح إليه السارد بإيازاز، سيتحوّل لا لا حقاً إلى واقعة







 أمرٍ ما أو فعلِ ما لشخصصية أخرى داخل الحبر نفسه. (10)
(1) خطاب الحكاية، 51.
(2) (3) البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 62/1.
(3) (3) معجم مصطلحات نقد الرواية، 15.
(4) بنية الشكل الروائي، 132
(5) ينظر : تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني - قراءة نقدية-، 68، والمصطلح السردي في النقد الأدبي العربي، 303. (6) ينظر: خطاب الحكاية، 76 و 231.
(7) ينظر : السردية العربية، 115.

(9) ينظر : مدخل إلى نظرية القصة، 80، والنقد النطبيقي التحليلي، 80.
(10) ينظر : البناء الفني في الرواية العربية في العراق، 63/1.

وتشغل تقنية الاستباق نسبة ضئيلة من مساحة النص الخبري، فغالباً ما يشار إليه بشكل عابر وسريع، وهي تكشف عن تصورات وخططات لم تحصل بعد في الواقع، بل يتوقع حصولا وقد لا تحصل، أمّا بالنسبة لقلّة استعمال
 لذا فإنّ الكتاب يكاولون قدر المستطاع عدم الإكثار من استعماله حرصاً منهم على إبقاء المتلقي منجذباً لأحداث

قصتهم حتى النهاية ومتلهفاً لمعرفة هايتها . ${ }^{\text {(1) }}$
وذلك على شكل الفراسة خبره عن (جنيعة والزباء):
".... ولها عندك ثأر والدم لا ينام، وإنّما هي تاركتك رهبة وحذار دولة، (...)، فإنّ القوم إن تلقوك غداً آنـاً فرقاً وساروا

 غبارها، وكانت لجذيمة فرس تسبق الطير وتجاري الرايح يقال لها العصا فإذا كان كذلك فتملك ظهرها فيا فير ناحية بك

أن ملكت ناصيتها، ...
بخد أنّ خادمه (قصير بن سعد) قد تنبأ بفراسته ورجاحة عقله ودهائه، أنّ الزواج من الزباء أمر في غاية الخطورة، وإذا


 بنفسه، وفي هذه المشورة دلالة على فراسته ورجاحة تفكيره كشخصية عسكرية تضع خطططاً للمعركة، فقد كشفت من خلال هذا الاستباق عن تصورات وخططات ملم تحصل بعد في الواقع، وتتخذ على ضوئها الإجراءات الوقائية اللازمة للخحاص والنجاة من مأزق متوقع حدوثه. - استباقاتٌ تأتي على شكل (التمني) يتمناها أحد الشخصيات في حياته أته أو بعد ماته، وهذا ما وجدناه في خبر
(عبدالرمحن بن هشام وزوجته):
"دخلت على عبدالرّحمن بن هشام أعوده فقلت: كيف تجد? فقال: أجد بي -والهّ- الموت، وما موتي بأشد عليّ من أمّ هشام، أخاف أن تتزوّج بعدي. فحلفت له أنّها لا تتزوّج بعده فغشي وجهه نوراً، وقال: الآن فلينزل الموت متى شاء.

بخد أنّ (عبدالرممن بن هشام) على درايةٍ بزوجته وما ستصنعها من بعدهه، لذا حلف عليها عديا عدم الزواجه، مع كونه
 تتنى على زوجته ألا تتزوج بعده أحارً، ولم تتحقق الأمنية، بل تيقق التنبّؤ أو الاستباق.
(1) ينظر : تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، 70.
(2) أخبار الأذكياء، 151-153.
(3) أخبار النساء، 124.

ثانياً: الحركة السردية أو الديمومة أو المدّة: Duration

 أو سرعة النص، (1) وترتبط المدّة بوتيرة سرد الأحداث في الأخبار من حيث دربة سرعتها أو بطئها، (2) وتُحدد سرعة الحكاية -التي تعني التغاوت النسبي بين زمن التصة وزمن الحكاية أو السرد- من خلالال ضبط العالاقة الزمنية التي تربط بين المدّة (زمن القصة أوالحدث) مقاسة بالثواني والدقائق والساعات والأيام والشهور والسنوات، والطول (طول النص أو زمن الحكاية) مقاساً بالكلمات والأسطر والصفحات، (3) ويقودنا هذا التحديد إلى "استقصاء سرعة السرد والتغييرات التي تطرأ على نسقه من تعحيل أو تبطئة له"(4).




الأشكال الأربع مع عرض أمثلة ملائمة لككّل منها:
أ- تسريع السرد: Acceleration
إن مقتضيات تقديم المادة الحكائية عبر مسار الـكي تفرض في بِض الأحيان على السارد أن يعمد إلى تقديم

 توالياً متلاحقاً إلى منظومة الحكي، هما: الحلاصة، والحذف.

1- الخحلاصة: Summary
الخلاصة أو كما يطلق عليها الملخَّص أو التلخيص أو الإيماز أو الجمل، تعدّ الخلاصة شكلاً من أشكال
 أيام أو شهور أو سنوات من الوجود، دون تغاصيل أعمال أو أقوال"(8).
(1) ينظر: معبم السرديات، 378.
(2) ينظر: بينة الشكل الروائي، 119.
(3) ينظر: خطط الحكاية، 102، وبناء الرواية، 52.
(4) (3) مدخل إلى نظرية القصة، 85.
(5) ينظر: خطاب الحكاية، 108 وما بعدها.
(6) ينظر: البية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، أحمد مرشد، 284.
(7) ينظر: : المصطلح السردي، 230.
(8) خطاب الحكاية، 109 (7 الـري

والخلاصة "تتولّد حينما يعتبر زمن الخطاب (الحكاية) أصغر من زمن القصة، وحينما يكون ثّة شعور بأنّ جزءاً


 بذلك أمام القارئ كي يستجمع صورة الأحداث كما يريد له السرد أن يُلمَّمَّها"(3). وتعق الحلاحة وظائف عدّة بيكن إيجازها بما يأتي:
"1-المرور السريع على فترات زمنية طويلة.

2-تقدي عام للمشاهد والربط بينها.
3-تقديم عام لشخصية جايديدة.
4-عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع (النص) لمعالجتها معالجة تفصيلية.
5-الإشارة السريعة إلى الثغرات الزمنية وما وقع فيها من أحداث.
6-تقدع الاستزجاع." (4)

وهناك نوعان من الحلاصة هما:
1- خلاصة غير عدددة أصالًا كيث يكون من العسير تخمين المدّة التي تستغرقها بسبب الغياب الكلّي للقرينة الزمنية المباشرة الدالة على المدّة الملمَّصة.
2- خلاصة محددة تشتمل على عنصر زمني مساعد يُسهِّل على الدارس تقدير تلك المدّة من خلال إيراد عبارة زمنية من قبيل (بضع سنوات) أو (أشهر قليلة) ... إخ، وهذا النوع يلكُ المشكلة جزئياً بتقديهه الوحدة الزمنية المقصودة (سنة، شهر، أسبوع، يوم، ...إلح).

"إنّ أباها يوسف بن الحكم مرض، وكان يزيد معاوية قد ولاّه صدقات الطّائف وأرض الشّراة، فنذرت إن الله عافاه أن
 نلحط أنّ السارد قام بتلخيص الأحداث بالطريقتين المعروفتين للتلخيص وهما: أولاً: بعدم تحديد الزيدن الزمن الملخَّص
 تفاصيل المرض وأعراضه وعلاجه، بل اكتفى بتلميح بسيط، وثانياً: بتحديد الزمن الملَّحص من خلالدل ربطه بالألفاظ

| (1) الدصطلح السردي، 226. |
| :---: |
| (3) 8 (2) مدخل إلى نظرية القصه، |
| (3) (3) بنية الشكل الروائي، 148 |
| (4) بناء الرواية، 56 |
|  |
| (6) أخبار النساء، 31 (5) |

الدالة على الزمن، مثل: (يومان وليلتان، اثثين وأربعين يوماً)، ولم يدخل في تفاصيل هذه الرحلة أو هذه المسيرة من طائف إلى هـكّة.

وأيضاً: "...فناداه الأعمش: اذهب ويحك! ولا والله ما رأيت أحداً أصدق مواعيد منه، هو منذ سنة يعدني
على كسرةٍ وملحِ، ولا والله ما زادني عليهما" "الحما (1)
إنّ السارد قام بتلخيص ما يقع من أحداث بين الأعمش وجاره الذي يدعوهو فيُ قوله: (منذ سنةٍ) مشيراً إلى تحديد زمنٍ معيّن وقع فيه هذه الأحداث، ولا يدخل إلى التفاصيل الدقيقة أو حتى غير الدقيقة منها، بل بتّبّب الحديث عنها لعدم أهميّتها من وجهية نظره.
وقوه:""قال رجلّ لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد كان في يدك عشرين سنةً فحفظهه، فلا أضيعه أنا في ساعةٍ
وقد رددته إليك فأمسكها" (2)
بخد أنّ المرأة قامت بتلخيص ما فعله زوجها خلال (عشرين سنة) بكلمة واحدة (حغظته)، ولم تدخل إلم
 يرى أهّا تعيد إليه حقها فيُ الطلاق كَكافة ضياعه عندها، بَيد إنّ القارئ يرى أنّ السارد قد ركّز على ما رآه مهمّاً، وأهمل التفاصيل الجزئية، التي لاشاكّ أهّا قد استغرقت أضعاف الزمن الذي استغرقته بنية السرد التي تناولا، لأنّ عملية المافظة على الطالاق امتدّت إلى عشرين سنة، واكتغت البطلة أو الشخصية بذكر عدد الأعوام التي مضت وهي متزوجة به، ووفائه لما وعافظته عليها. وبخد أنّه قد استعمال هذه التتنية الزمنية بطريقتيها في حديثه عن خبر (جنيعة بن مالك ومليح بن برء والد الزباء):





 زمن التلخيص في قوله: (ستين سنة) من دون الدخول إلى تفاصيل كلّ هذه السنين التي عدّة وكأنّا لـظة، ولم يعط إلاّ

 ضاعت على يد جذيعة، والمّدة التي احتاجتها لبناء مدينتين على طريف الفرات وبناء النفق الذي يربطهما معاً، بل اكتفى
(1) أخبار الظراف والمتماجنين، 64.
(2) المصدر نفسه، 152.
(3) أخبار الأذكياء، 150-151.

بالإشارة إلى كلّ هذه الأحداث بشكل ملخص وسريع وعابر، وكأنّا معلومات مسبقة عن المادثة المهمة التي تلي كلّ





 الأنخبار ولا على كلّ الكتب الإخبارية.

2- الحذف: Ellipsis
ويسمى أيضاً (القفز أو الإسقاط أو القطع أو الثغرة أو الإضمار أو الإغفال)، وهذه التقنية يراد منها تسريع سير الأحداث داخل النص السردي، (1) فهو من حيث التعريف "تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة، طويلة أو قصيرة، من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث"(2)، أو هو "الجزء المسقط من الـكاية؛ أي المقطع المسقط



 وهناك نوعان من الحذف:
1-الحذف الظاهر أو الهدد أو الصريح أو المعلن، وهو الحذف الذي صرّح فيه السارد بحجم المدّة الخذوفة في

 أو تأجّلت الإشارة إلى تلك المدّة إلى حين استئياف السرد لمساره"(8)
(1) ينظر: تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، 81.

$$
\text { (2) بنية الشكل الروائي، } 156 .
$$

(3) (3) مدخل إلى نظرية التصة، 89 (4)
(4) خطاب الحكاية، 117.
(5) معجم مصطلحات نفد الرواية، 74.
(6) (6) السرد في مقامات الهمذاني، 97.
(7) ينظر: خطاب الحكاية، 117-119، وبناء الرواية، 64، وتننيات السرد في النظرية والتطيق، 85-86.

$$
\text { (8) بنية الشكل الروائي، } 159 .
$$

ومثاله في آثار (ابن الجوزي) الخبرية: "...فعاش بعد ذلك سنةً ومات."(1)، "فجاءني بعد أيَّام يسيرة"(2)، "فلما كان بعد يومين أو ثلاثة"(3)، "فما مضت أيَّامٌ بعد وصول الرّشيد"(4) " نلحظ من خلال هذه النصوص أنّ السارد انتقل من زمن إلى زمن آخر، تاركاً فراغاً زمنياً من دون محاولة الحديث عنه، إمّا لعدم أهميّته نسبةً للموضوع أو الفكرة الرئيسة التي يقوم الخبر بطرحه، أو لأنّ ذكر ما ما وقع فيه يُيُلُّ نوعاً من الاسهاب والإطالة التي لا تخدم لا من قريب ولا من بعيد الغرض الرئيس من الخبر.
 الطريقة التقليدية للحذف ومعمول هما في توظيف هذه التقنية أكثر من النوع الثاني (تأجيل الإشارة إلى تلك المدّة)، إذ لم بجد لهذا النوع الأخير نموذجاً في الآثار الخبرية ل(ابن الجوزي). وربّا ترجع هذه الكثرة في استعمال هذه الطريقة إلى أنّ
 أن يحصل للقارئ من جراء تأجيل الإشارة عن الحذف وعدم تحديد مدّته في الوقت المناسب. (5) 2-الحذف الضمني أو غير المدد، وهو الحذف الذي لا يعلن السارد صراحة عن حجم المدّة الزمنية المذوفة، وإنّا يمكن للقارئ أن يستدلّ عليه ويستخلصه من النص، فيستتتجه من خلال التدقيق والتركيز والرّبط بين المواقف السابقة واللاحقة؛ أي من خلال تتبع الحذف في التسلسل الزمني أو انحلال للاستمرارية السردية، (6) وذلك لسبب بسيط بسيط هو كون السرد عاجزاً عن التزام التتابع الزمني الطبيعي للأحداث، ويكون في هذه الحالة مضطراً إلى القفز بين الحين والآخر، على الفترات الميتة في الخبر . ${ }^{\text {(7) }}$ " فلمّا نزل بالكوفة، بعد قفوله من الحج"(8)، "كان الهرمزان من أهل فارس فلما انقضى أمر جلولاء خرج يزد
 وحدي؟ فقال: لا بل أنت والعسكر في يوم كذا على جزيرة كذا، فلمّا كان ذلك اليوم جاء سليمان و عسكره ..."(10). نلحظ أنّ الحذف لا يظهر على سطح النص بشكل جلي، بالرغم من حدوثه، ولا تنوب عنه أيّة إشارة زمنية أو مضمونية، وإنّا يقع على عاتق القارئ أن يهتدي إلى معرفة موضعه باقتفاء أثر الثغرات والانقطاعات الحاصلة في
(1) أخبار النساء، 91.
(2) أخبار الظراف والمتماجنين، 91.
(3) أخبار الأذكياء، 73، وينظر: أخبار الظراف والمتماجنينين، 65 (3)
(4) أخبار النساء، 203، وينظر : أخبار الأذكياء، 178
(5) ينظر : بنية الشكل الروائي، 160 (4)
(6) ينظر : خطاب الحكاية، 117-119، وبناء الرواية، 64، بنية الشكل الروائي، 162، وتقنيات السرد في النظرية والتطبيق، 85-86
(7) ينظر : بنية الشكل الروائي، 162

(9) أخبار الأذكياء، 93 (8)
(10) أخبار الظراف والمتماجنين، 47.



 الوقت الذي لزمه للانتقال من حلوان إلى أصبهان، ويْ المثال الأخير حدد المدهد موعد الزيارة ولكن السارد اكتفى
 ويوم الزيارة.
إنّ هذه الطريقة تتيح الفرصة أمام السارد أن يتصرّف في النصوص الإخبارية، فيحذف ما يراه زائداً نسبةً إلى


 القارئ.
تُعلُّ هذه التقنية أسهل وأسرع طريقة كي ينتقل السارد من خلالما، من حدث إلى آخر أو من موضوع إلى آخر،
 المبتغى أو المقصد الرئيس من الخبر، فضالً عن ملائمته مع الطبيعة البنائية للخبر التي تعتمد على الإيماز والإختتال فيا فيا الأحداث والموضوعات، ما يُسهِّل انتقاله مشافهة بين طبقات البُتمع جميعاً، وهذا ما أشرنا إليه سابقاً.

ب- إبطاء السرد: Slowdown
إن مقتضيات تقدبع المادة الـكائئة عبر مسار الـكي تفرض على السارد فيُ بعض الأحيان، أن يتمهل في تقديم
 تقنيتين: تُكننا من جعل الزمن يتمدد على مساحة الحكي،هما : الوقفة والمشهد، فأحدها يوافق وينق ويطابق زمن الخبر أو

القصة (المشهد)، والثاني يكون أكبر من زمن القصة (الوقفة).
1-المشهد: Scene
ويسمى "تقليدياً بالنترة الحابمة"(3)، ويقصد به المشهد الحواري الذي يأتي في كثير من الأخبار، ويُنّْل بشكل
 الخالص للمشهد يثله عككي الكالام حيث السارد ين أدن درجاته، ونتصد الحوار والمونولوج الدانحلي"(5).
(1) ينظر : بنية الشكل الروائي، 162.
(2) ينظر: البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الشّ، أحمد مرشد، 309.
(3) (3) مدخل إلى نظرية القصة، 89.
(4) ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 78، والبناء الفني في الرواية العريية في العراق، 1/ 65. (5) نظرية السرد من وجهة نظر إلى التئير، 126.

إنّ السارد في هذه الحركة السردية يتنازل عن مكانه، ويتخفى ليترك الشخصيات تتحاور فيما بينها، على شكل مشاهد درامية أو مسرحية، يكسر بها السارد رتابة السرد، ويدخل القارئ إلى عالم الأخبار، إذ يقوم فيها السارد باريار المتيار




إنّ الحوار بالرغم من كونه "يُجّد الشخصيات وحركة القص حين ينقل الكالام بنصّه، ويْ الوقت نفسه يخلق تسارعاً في الحركة ذاها، لأنّ الشخصيات تنمو وتتطور من خلاله ولمذا يستطيع الحوار خلق مساواة بين الجزء السردي والجزء القصصي" (3).
ومن وظيفة المشهد إضفاء مسحة واقعية على السرد، لأنّه يعطي "للقارئ إحساساً بالمشاركة المادّة في الفعل، إذ
 يستغرقها صوت الروائي في قوله ..."(4). يتحلّى المشهد في الأخبار الواردة في آثار (ابن الجوزي) جميعاً، فلا يكاد يخلو خبر منه، بل في بعض الأحيان
 المخصص له، ولا يسعنا إلّا أن نذكر بعض الأمثلة لبيان مدى أهميّة هذه التقنية في الآثار الخبرية لـ (ابن الموزي)، ومنها:



أمير الككلاب وقائدها" (5)
بجد في هذا المشهد الحواري تخاصماً وجدلاً عنيفاً بين طرفين يتصارعان، فالجندي على حقٍٍ فيُ قوله ودفاعه عن
 تحت امرته، وييّن السبب من وراء هذه الشٌّحة في المأكل والمشرب، وصفهم بأقبح الوصف وشتمهمه، ومن خلا ولال هذا المشهد الممسرح يمد القارئ نفسه أمام تصوير حي عن حاكم مستبد يماول فرض هيمنتنه ورعية مظلومة خرومة.
ويُ خبرٍ يذكر فيه وفاء النساء لرجالمنّ:
" فقال لها ابن المهلّب: يا أمة الله، هل لك في أمير المؤمنين بعلاًُ? فنظرت إليهما، ثمّ نظرت إلى القبر،
وقالت:
(1) ينظر: بنية السرد في القصص الصوفية، 227، وتقنيات السرد في النظرية والتطيق، 89. (2) ينظر: بناء الرواية، 65، وتقنيات السرد في النظرية والتطيق، 89.
(3) النقد البنيوي والنص الروائي، 91.
(4) بناء الرواية، 65.
(5) أخبار الأذياء، 131.

بملحودِ هذا القبر، يا فَتَيانِ
كما كنت أستحييه وهو يراني

فإن تسألاني عن هواي، فإنّه
وإنّي لأستحييه والتّرب بيننا،

فانصرفنا ونحنُ مُتَعجِّبان"(1)
نلحظ أنّ السارد عمد إلى إخفاء شخصيته من خلال إعطاء الفرصة للشخصيات كي تتحاور فيما بينها، وفي هذه الحالة يتساوى زمن السرد مع زمن القصة أو الخبر، لأنّ السارد ينقل ما دار بين تلك الشخصيات من دون إيجاز أو نقصان؛ أي مثلما قيل في الواقع، ومن الطبيعي أن تكون إجابة إحدى الشخصيتين بأبيات شعرٍ تبيّن فيها رأيها في مسألة ما، ولاسيما عندما تكون هذه المسألة تمسّها بشكل مباشر، وهي طلب الزواج منها. وخبره في بحلس القضاء:
"جاء رجلٌٌ إلى أبي خازم القاضي، فقال: إنّ الشيطان يأتيني، فيقول: إنّك قد طلّقت امرأتك فيشحِّكني، فقال له: أو ليس قد طلقّهه؟ قال: لا! قال: ألم تأتني أمس فتطلّقها عندي؟ فقال: والله ما جئتك إلا اليوم ولا طلّقتها بوجهٍ من

الوجوه، قال: فاحلف للشيطان كما حلفت لي وأنت في عافيةٍ"(2)
يُيّيّن السارد لنا من خلال هذا المشهد الحواري مادار بين القاضي والشاكي من حوارٍ وحديثٍ، وكيف استطاع بكنكته ودهائه أن يُرجعه إلى صوابه، من دون المساس بكرامته ولا هيبته أمام الناس، وكلّ ذلك في مشهد مسرحي مكوّن من سؤال وجواب بين شخصيتين على خشبة مسرح الحياة. وين أحد أخباره عن الحمقى والمغنّلين يقول:
"ولقي رجلاً من أهل الأدب وأراد أن يسأله عن أخيه، وخاف أن يلحن فقال: أخاك أخوك أخيك هن هما هنا؟ فقال الرجل: لا، لي، لو، ما هو حضر"(3)، "نظر بعض المغفلين الى منارة الجامع فقال: ما كان أطول هؤلاء الذين الـا

هذه، فقال آخر : اسكت ما أجهلك، ترى أنّه في الدنيا أحد طول هذه وإنما بنوها على الأرض ثم رفعوها"(4) نلحظ أنّ السارد توارى عن الأنظار، وترك الجمال أمام الشخصيات لتعريف عن أنفسهم من خلال الحوار الدائر
 والاجتماعي والنفسي للشخصية المتحاورة.

2- الوقفة: Pause
(1) أخبار النساء، 115.
(2) أخبار الظراف والمتماجنين، 78. (3) أخبار الحمقى والمغفلين، 95.

 السارد بسبب، جلئه إلى الوصف، فالوصف يتتضي عادةً انتطاع السيرورة الزنينة، ويعطل حركتها


القصة"(2)، ولما وظائف عدّة (الوظية الزخريةنة، الوظيةة التفسيرية، الوظينة الإيهامية) .
 للبطل نسه،، ما يؤدي إلى توقف آني لسير السرد.


 ذهب عقلي، وساءت حالي، وصرت ثقلاً على وجه الأرض، ...، فبقيت كأني خررت من التّماء في مكانٍ سحتٍِ، (4) ${ }^{\prime \prime}$.





ويٌ مثالٍ آخر: :

 بطين ألحي فاستزرينه، فقلت: أيعا الشيخ، قد قلت فيك شعرأ، فترك المشط من يده، وقال: قل، فقلت:
(1) ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، 76.
(2) بنية الشكل الروائي، 120.
(3) ينظر: المرجع نفسه، 175.
(4) أخبار النساء، 22-23.
**الحقو: الكشح وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفِ. **العثاكيل: مفردها: عثكول، وهو عنودو البلح.
(5) خطاب الحكاية، 112.

#  <br> فقال لي: اسمع جواب ما قلت، فقلت: هات فقال: <br>  

نلحظ أنّ السارد وصف لنا من خلال هذه الوقفة هيئة وحال الرجل الذي رآه ولم يعجبه ما رآه؛ إنّ هذه وقنفة




 أمّا المثال عن النوع الثاني من الوصف:



 الزّرابي المبثوثة.فزادت الأبصار في نضرتها، وابتهجت النّفوس بثمارها


 أطيب من ريح المسك الأذفر ."(3)
نلحظ أنّ السارد أوقف سير السرد أو الأحداث وخاض في غمار الوصف، فوصف لقارئ ما وجده من حلاوة


 انتهائه من الوصف واستئنافه السرد، وقد يعدُّها بعض القرّاء زائدة أو تزينية، ولكن الصحيح بأنّه يؤدي دوراً مهما فير الِّي
(1) أخبار الأذكياء، 130.
**الصعوة: صغار العصافير، وقيل: هو طائر أصغر من العصفور وهو أحمر الرأس. "شَشُ: يابس الكارِّا *طشُ: المطر الضعيف أو الرذاذ منه.
(2) أخبار النساء، 131.
(3) المصدر نفسه، 130.

إعطاء المعلومات التفصيلية أو الدقيقة عن الشخصيات أو المكان أو الأشياء، مع كونه هُمّْل وسيلة أساسية في البناء السردي.
ومن الواضح أنّ النوعين كليهما من الوقفة يمْنّان تقنية إبطاءٍ وتعطيلٍ لسير السرد، يقومان على إيقاف السرد،
ويف هذه الحالة يكون زمن الخبر أو القصة أكبر بكثير من زمن السرد، لأنّ السارد يعتلك حرّية الإطالة والإسهاب في الوصف، وعلى المسرود له أو القارئ الإنتظار إلى حين إنتهاء السارد من وصفه، ومن ثّمّ تكملة السرد في الخبر.

ثالثاً : التواتر أو النكرار: Frequency-Repetition
يشكّل التواتر تقنية أو مظهراً من مظاهر الزمن السردي، ويعني علاقات التواتر أو التكرار بين الحكاية
 المفهوم ين بجال الدراسات السردية هو (جيرار جينيت) (1972م). ${ }^{\text {(3) }}$ إنّ التكرار يقوم -بين هاتين القدرتين للأحداث المسرودة (من القصة) والمنطوقات السردية (من الـكاية) - على المى نسق من العاقات يمكننا ردّه إلى أربعة أنماطٍ تقديرية، بمجرّد مضاعفة الإمكانين المتوافرين من الجهتين، وهما: الحدث
 1-أن يُروى مرّةً واحدةً ما وقع مرّة والحدة، ويْ هذه الحالة يتطابق المنطوق السردي مع الحدر المدث المسرود؛ أي تطابق ما حدث مع ما يُسرد، وهو الأكثر شيوعاً، مثل: (أمس نمت باكراً، فالسارد هنا سرد لنا الحدث (النوم) مرّة واحدة، وقد سمي بج(المفردي) أو (السرد المفرد). ${ }^{\text {(5) }}$




(1) ينظر : خطاب الحكاية، 129
(2) (2) المصطلح السردي، 95.
(3) ينظر: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئري، 128.
(4) ينظر: خطاب الحكاية، 130.
(5) ينظر: المرجع نفسه، 130، ونظرية السرد من وجهة النظر إلى التئير، 128، ونظريات السرد الحيثة، 164، ومعجم مصطلحات

تجعل لسائر البلدان نصيباً من عدله حتى تكون قد ساويت بين رعاياك في حسن النظر فأمّا نحن فلا يخصنا أكثر من ثلاث سنين فضحك وصرفه"(1) إنّ السارد في الأمثلة السابقة سرد للقارئ أو أخبره بحدث وقع مرّة واحدة وقد سرده مرّة واحدة، ففي المثال الأول: أخبرنا السارد بحالة أرق أصابته مرّة واحدة والتي حدثت مرّة واحدة، وين المثال الثاين: أخبرنا السارد بما يفعله مع حبيبته إن تسنى لمما الإنفراد عن البتمع مرّة واحدة والتي قد تحدث مرّة واحدة، وفي المثال الثالث: أخبرنا السارد بحالة الهزل والفكاهة التي أحسّ مها المأمون (فضحكك) من جراء شكوى على عاملٍ له مرّةً واحدةً والتي حدثت مرّةً واحدةً. 2-أن يُروى مرّات عدّة (لا متناهية) ما وقع مرّات عدّة، وخير مثالٍ على ذلك : ( نـت باكراً يوم الأثنين، نمت باكراً يوم الثلاثاء، نمت باكراً يوم الأربعاء، ...إخ)، فالسارد قام بتكرار حدث (النوم) مرّات عدّة، وبذلك تساوى عدد السرد مع عدد الأحداث، ويظلُّ هذا النمط الترجيعي تفرّّدياً فعلاً، ومن ثّمّ يرتد إلى النمط السابق "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم أدخله الله الجنة فما قام منا أحد ثم قال من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة فوالله ما قام منا أحد فقال من رجل يذهب فيعلم لنا علم القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة فوالله ما قام أحد منا"(3)، "قيل لطويس: ما بلغ من شؤمك قال: ولدت يوم توفي رسول الله \}صلى الله عليه وسلمج، وفطمت يوم توفي أبو بكر، وختنت يوم مات عمر، وراهقت يوم قتل عثمان، وتزوّجت يوم قتل علي، وولد لي يوم قتل الحسين"(4)، ".. فلمّا كان من الغد بعث إليّ، فلمّا أدخلت عليه نظر إليّ كالأسد الغضبان، فقال لي: يا أعرابي طلّق سعدى. قلت: لا أفعل. فأمر بضربي ثم ردّني إلى السّّجن، فلمّا كان في اليوم الثّاني قال: عليّ بالأعرابي. فلمّا وقفت بين يديه، قالِّ طلّا طلّق سعدى. فقلت: لا أفعل. فسلّط عليّ يا أمير المؤمنين خدّامه فضربوني ضرباً لا يقدر أحلٌ على وصفه، ثمّ أمر بي إلى السّّجن؛ فلمّا كان في اليوم الثّالث قال: عليّ بالإعرابي، فلمّا وقفت بين يديه قال: عليّ باللّيّ والنّطع وأحضر السيّاف، ثمّ قال: يا أعرابي، وجلالة ربّي، وكرامة والدي، لئن لم تطلّق سعدى لأفرّقنّ بين جسدك ولِّ وموضع لسانك. فخششيت على نفسي القتل فطلّقتها طلقةً واحدةً على طلاقِ السّنّة، ثمّ أمر بي إلى السّجنِ"(5)
 عدّة والذي حصل مرّات عدّة في أوقات ختلفة، وهو: (فما قام منا أحد)، لأنّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) طلب من المسلمين أكثر من مرّة إبخاز عملٍ ما ولكنّهم لم يُلبّوا نداءه وطلبه كلّ هذه المرّات؛ بمعنى مهما تكرر حدث (ما قام منا أحد) قام السارد بتكراره قصد التنبيه على صعوبة الطلب والموقف الذي وقع فيه المسلمون، مـا
(1) أخبار الظراف والمتماجنين، 135.
(2) ينظر : خطاب الحكاية، 130، ونظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، 128، ونظريات السرد الحديثة، 164، ومعجم مصطلحات نقد الرواية، 60-62.
(3) أخبار الأذكياء، 26
(4) أخبار الظراف والمتماجنين، 134.
(5) أخبار النساء، 23

كانوا مرغمين رغماً عنهم إلى عدم تلبية الطلب، وفي المثال الثاني: أخبرنا السارد عن تكرار حدث (الموت) سواء أكان قضاءً وقدراً من عند الها أو عمداً من قبل الإنسان، وهذا الحدث قد تكرر مرّات عدّة لذا قام المام السارد بتكراره مرّات عدّة، ويُ المثال الثالث: أخبرنا السارد عن حدث (ثم أمر بي إلى السجن) مرّات عدّة والتي حصل ووقع مرّات عدّة.

3-أن يُروى مرّات عدّة (لا متناهية) ما وقع مرّة واحدة، لنأخذ على سبيل المثال منطوقاً كالآتي: (أمس نمتُ باكراً، أمس نتُُ باكراً، أمس نتُُ باكراً، ...)، وقد أطلق عليه طبعاً اسم (الحكاية التكرارية أو التكراري)، فالسارد قام بسرد حدث (النوم) مرّات عدّة مع كونه حدث مرّةّ واحدة، وقد يأتي هذا النوع موزعّاً داخل ثنايا النص، أو قد يقوم السارد بتعديله أو لا يقوم بذلك.
"وبلغنا أن حسنا اللؤلؤي كان يحدث المأمون والمأمون يومئذ أمير فنعس المأمون فقال له: اللؤلؤي نمت أيها الأمير فاستيقظ المأمون وقال: سوقى والله يا غلام خذ بيده. قال مؤلف الكتاب قلت: وإنما قال ذلك لأن هؤلاء
 الزبير ذهب القميص فيما ذهب مما اننهب فقالت أسماء للقميص أشدّ عليّ من قتل عبدالها اللّ فوجد القميص عند
 القميص فقالت قولوا له فليجيء فجاء بالقميص ومعه عبدالله بن عروة فقالت ادفع القميص إلى عبدالله فدفعه فقالت قبضت القميص يا عبدالهة قال نعم قالت غفر اللّه لك يا عبداللهّ وإنّما عنت عبدالله بن عروة"(2)

 عدّة وهي حدثت مرّة واحدة.
4-أن يُروى مرّة واحدة (أو دفعة واحدة) ما وقع مرّات عدّة (لا متناهية)، وأطلق عليه اسم (التعددي أو
 فالسارد قام بسرد حدث (النوم) مرّة واحدة، مع كونه حدث مرّات عدّة، كي لا يقع فيّ تكرار يُصيب القارئ بالملل والضحر . ${ }^{\text {(3) }}$
"ووقعت بمفاتيح بيوت الحصن وأقبلت أفتح بيتاً بيتاً" (4)، "... وأقام عندهم ثلاثة أيّإِ نحر فيها ثلاثين جزوراً"|(5)، "... فقال: أنا كنت أعمل في اتاتين ("' الآجر سنين وكنت منذ شهور هناك جالساً ..."(1)، "قال مررت
(1) أخبار الأذكياء، 45.
(2) أخبار الظراف والمتمابنين، 143.
(3) ينظر: خطاب الحكاية، 130، ونظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئر، 128، ونظريات السرد الحديثة، 164، ومعجم مصطلحات

نتد الرواية، 60-62.
(4) أخبار الأذكياء، 105
(5) أخبار النساء، 200

بشيخ في حجره مصحف وهو يقرأ و(لله ميزاب السموات والأرض) فقلت: يا شيخ ما معنى وللّ ميزاب السموات والأرض؟ قال: هذا المطر الذي تراه، فقلت: ما يكون التصحيف إلا إذا كان بتفسير يا هذا إنما هو (ميراث







 إنّ الغرض من تقنية التواتر أو التكرار، هو تكثيف الدلالات والعبارات الطويلة وتقليل المساحة السردية للخبر،
 يناسب بريات الأحداث مع قوام أو بناء الخبر الذي يتوخّى الإيماز والاختزال من جهة أخرى الخال
**اتاتين: جمع أتون: وهو الموقد الكبير .
(1) أخبار الأذكياء، 47.
(2) أخبار الحمقى والمغفلين، 55.
(3) ينظر: تنتيات السرد في الدقامات النظرية، 108.

Place المبحث الرابع: المكان
هو أحد العناصر المكوّنة للنص السردي، ويُعلُّ مفتاحاً من مفاتيح استراتيجية القراءة السردية، وقد تعددت
 تدلّ على الممنى المقصود بصورة أدق وربّا أتشل كقولمّ:(المكان، والفضاء، والميز، والموضع، والإلطار، والمجال، والموقع،

 الواردة في الساحة النقدية، فقد قام باختيار "هذا المصطلح كلٌ من غالب هلسا وسيزا قاسم وشجاع العاني وعبداله ابراهيم وياسين النصير ومهند يونس وعبدالمميد المادين وموريس ابو ناضر ويكنى العيد وجميل شاكر وتمير المرزوقي وسعد العتابي"(3)
أمّا المكان من حيث كونه لفظة في اللغة فتأتي بعنى الموضع الثابت الغسوس القابل لإِدراك والحاوي للشيء المستقر، وهو متنوع شكالً وحجماً ومساحةً، فالأمكنة لكوغا شكالًا من أشكال الواقع، نقلها السارد فجعلها مكوناً منار من


الأحداث.
احتلَّت دراسة المكان في الدراسات السردية مكاناً مهماً، ويعزى السبب من وراء هذه الأهمّية إلى أنّه لا أحداث



 الدارس فهم الدور الذي يؤديه (المكان) في النص السردي، ما لم يدرك أمهيّة هذه العلاقات والصِّاتات (1)
(1) ينظر : جمالية المكان في رواية (فوضى الحواس) لأحلام مستغانمي، رسالة تقدم بها: عمارة حسين، 17. (2) ينظر : بلاغة الدكان قراءة في مكانية النص الشعري، فتحية كحلوش، 18.
(3) المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث، 359. (4) ينظر: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تر: عندنان درويش ومحمد المصري، 214. (5) المصطلح السردي، 214.
(6) ينظر : بناء الرواية، 76.
(7) ينظر: شعرية الخطاب السردي، 67 : 67 :
(8) ينظر : في نظرية الرواية، 132.

من هنا تنشأ علاقة وطيدة بين المكان والشخصية لأنّ المكان لا يتبلور ولا يتشُّلّ إلا من خلال الشخصيات



 الحالة الشعورية واللاشعورية للشخصيات؛ فهو خزان حقيقيٌ للأفكار والمشاعر والحدوس بيكث تنشأ علاقة متبادلة يتأثر كل طرفٍ فيها بالآخر، وقد تكون مغسرّة لمستقبل الشخصبية، (3) نو : ذهاب الرجل إلى المسجد وقت الآذان يفرض عليه المكان تأدية الصاة، هذا بالنسبة للمتدين، وكذلك بالنسبة للجندي فإنّ أرض المعركة تفرض عليه القتال ...
 الإنسان وبتمعه، ولنا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخر يكمل جزءءاً من أخلاقية وأفكار ووعي ساكنيه، ...، ومن

خلال الأماكن نستطيع قراءة سايكولوجية ساكنيه وطريقة حياقم وكيفية تعاملهم مع الطبيعة" (4)

 يقود إلى معرفة أثنمل وأوسع لخبايا النفس الإنسانية، لأنّ التأثير الذي يتركه في نغسية الشخصيات، غالباً ما يكون أعمق من تأثيره في أجسادهم، فالنفس البشرية تتاز بالإحساس المرهف، ومن المعروف أنّ أكثر الأمور بساطة تطبع في النفس علامة يصعب عوها مع مرور الزمن.

باختراق الأبطال له، فالمهمة الأساسية للمكان هي التنظيم الدرامي للأحداث، فهو خلديم الدرامام، فبمجرّد الإشارة إلى
 المكان حاملاً لمعنى ولحيقة أبعد من حقيقته الملموسة، فإنّ له دوراً في تصوير الحقائق البردة؛ أي فيُ تشكيل الفكر البشري أو في بتسيد التصور العام للبشر لعالمهم، ومن الجدير بالذكر أنّ الإنسان يخضع العاقاتات الإنسانية والنظم
(8) لإحداثيات المكان
(1) ينظر : بنية الشكل الروائي، 26.
(2) ينظر : شعرية الخطاب السردي، 70 (2)
(3) ينظر: بنية الشكل الروائي، 30-31 الرئ،

(5) ينظر : شعرية المكان في الرواية الجديدة، خالد حسين حسين، 60 (5) 6
 (7) يظر: بنية الشكل الروائي، 29-30
(8) ينظر: بناء الرواية، 74-75.

ينهض المكان في النصوص السردية بوظيفة "تشكيل عالم من المسوسات قد تطابق عالم الواقع وقد تخالفه، في
صور ولوحات تستمد بعض أصولا من فن الرسم والتصوير"(1)، ومن وظائفه أيضاً احتواؤه "على الزمن مكثفاً"(2).

## -أنواع الأماكن:

اختلف النقاد والباحتون في تعيينهم أنواع المكان، فمنهم من قام بتقسيم المكان على أربعة أنواع وهي (المكان الجازي، والمكان المندسي، والمكان ذو التحربة المعاشة، والمكان المعادي)، أو على ثلاثة أقسام وهي (المكان المان الأصل،

 آخرون بأماكن الإقامة (الإجبارية، والاختيارية)، أو أماكن الانتقال (العامة والحاصة)، أو (المكان المغلق، والمكان

المنتوح) .
وكلّ هذه التقسيمات مع تعددها وتنوعها لا تننع أحياناً من أن تتداخل وتتواشج وتترابط في سبيل تكوين
 على ثلاخة أقسام: الدكان العام (المفتوح)، الدكان الخاص (الدغلق)، والمكان التأريخي. 1-المكان العام أو الدفتوح:
إنّ الأمكنة المفتوحة عادة تحاول البحث في التحولات الحاصلة في البتمع، وبيان مدى تناعل العلاقات
الإنسانية الاجتماعية مع المكان الذي يمتضنها
والمقصود بـا الأماكن التي يستطيع الناس جميعاً دخولما من دون طلب الإذن ومنها أماكن مغتوحة ولكن لما حيزاً شبه مغلق مثل (الجامع والمسجد، الأسواق، الشوارع والطرق، المدارس والمعاهد، المستشفيات، المارِّلّة، الحمامات المات العامة، .........

 المغلقة، ذهاباً وإياباً وسفراً واستقراراً، وهذه الحركة لما دلالة مهمّة، إذ إنّ الانتقال والتحرك من من مكان إلى آلخر آلخر يصاحبه

$$
\text { (1) المرجع نغسه، } 77 .
$$



(4) ينظر: البناء الفني في الرواية العريية في العراق -الوصف وبناء المكان-، 31/2، 57، 97، 127 (37) 127.
(5) ينظر : البناء الفني لرواية الحرب في العراق، 139-140.
(6) ينظر : شعرية الخطاب السردي، 76، وجماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، 43، 95.
(7) ينظر : جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، 95.
(8) ينظر: جماليات المكان في رواية (فوضى الحواس) لأحلام مستغانمي، 63.

غوّل فن الشخصية من اننتاح ذهني ومعريٌ إلم انشراح نسسي وإحساس بالراحة والاسترخاء النسي الذي يكدُّ من الاضطرابات النفسية التي يشعر بها الشخصية. والمكان المفتوح وسيلة للاتصال بالآخرين، ومكانٌ لاصطياد اللّذة والمتعة والشهوة، (2) وربّا تتغير هذه النظرة في في بعض الأحيان أو تبقى على حالما، لأنّ حديثنا عن تلك الأمكنة، هو "حديث عن أماكن ذات مساحات هات هائلة توحي بابلمهول، كالبحر، والنهر، أو توحي بالسلبية كالمدينة. أو هو حديث عن أماكن ذات مساحات متوسطة كالحي، حيث توحي بالأُلفة والغبة. أو هو حديث عن أماكن ذات مساحات صغيرة كالسفينة والباخرة كمكان صغير، يتموج فوق أمواج البحر. وفضاء هذه الأمكنة قد يكشف عن الصراع الدائم بين هذه الأمكنة كعناصر فنية، وبين الإنسان الموجود فيها"(3).

## -المدينة:

المدينة هي "مسكن الإنسان الطبيعي"(4)، وهي إحدى الأمكنة العامة أو المفتوحة التي يرتاد إليها الإنسان أوجدها لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم ولتساعدهم على العيش في طمأنينة وسلام، وحمايتهم من العا لم المناوئ ومن أنفسهم. ومن الملاحظ أن لكل مدينة خصوصياهًا من حيث المكان الجغرافي والعادات والتقاليد واللغات ...إلم، سواء أكانت مغتوحة مثل المدن الموجودة على البحر، أم منغلقة مثل المدن الموجودة في البقع المنعزلة كالوديان وعلى أعالي الجبال ...إخ، (5) وجميعها مواقع للوقائع والأحداث التي بحرى في الأخبار، وبخد ذكراً لأسمائها منتشرة في الأخبار بشكلٍ عام، مثل: "هو والله ابن عمّك مروان بنُ الحكم عامل المدينة"(6) "وأنشد عبدالله بين فضلويه عامل (قرميسين) في مجلسه" (7)، "ورجعنا إلى البصرة"(8)، "استعمل حيان بن حسان قاضي فارس على ناحية (كرمان)"(9)، "إنّ أهل طبرستان لا



(1) ينظر : بناء الرواية، 77، والسرد عند الجاحظ، 117. (2) ينظر : البناء الفني في الرواية العربية في العراق -الوصف وبناء المناء المكانـين، 62/2. (3) جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، 95 (4) دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، قادة عقاق، 19 (5) ينظر : جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، 96. (6) أخبار النساء، 22.
(7) أخبار الحمقى والمغفلين، 75. (8) أخبار النساء، 202.
(9) أخبار الحمقى والمغغلين، 77.
(10) أخبار النساء، 46.
(11) أخبار الحمقى والمغفلين، 78.
(12) أخبار النساء، 97.

هذه الأمماء المذكورة للمدن وغيرها قد توالى ذكرها فِ بداياقها على مرّ الأخبار؛ كنوع من أنواع التوثيق الذي عمد إليه المؤلف، مكانب الأسانيد والوصف، كي يوهم المتلقي بأنّ ما يُسرد عليه حقيقي ومن صميم الواقع، لأنّ هذه الأماكن تعدّ من الأماكن التأريخية.

تحدُّ من حريّة الإنسان، وتكبِّل توقه إلى معانقة الطبيعة. (3)
-السفينة والقارب:
إنّ السُّفن والقوارب من الأماكن الخدودة النطاق أو الحدود ولكنها من الأماكن العامة والمفتوحة أمام الناس للركوب فيها والترحال على ظهرها عابرين بها البحار والأهار، من أجل السفر والمار والترحال أو التنزه والفرجة والفسحة عليها. ومثال ذلك:
"إنّ رجلاً كان ييع الخمر في سفينة، وكان يشوبه بالماء، وكان معه في السفينة قرد، فأخذ القرد الكيس الذي فيه الدنانير، فصعد ذروة الدقل، ففتح الكيس، فجعل يلقي في البحر ديناراً وفي السفينة ديناراً حتى لم يبق فيه شيء"(4)، " فنزلوا سهرية مع ملاّح غريبٍ اختاططاً بالعوام"(5).
إن هذه الأماكن مع صغر مساحتها بالمقارنة مع الأماكن العامة والمنتوحة الأخرى، تبقى حيزاً حاوياً للوقائع والأحداث، وقد تكون واقعية أو خيالية من ابتكار خيال المؤلف، ولكنها دوماً تأتي لأغراض تثقيفية ومعرفية
 بضاعته، وفي الثاين أراد أن يبيّن لنا مدى بساطة أرباب السلطة ولاسيما في زمن الرشيد، وكرسالة يوجهها إلى أصحاب المراكز العالية أنّ عليهم الاختلاط مع عامة الناس، كي يطُّلّعوا على مشاكلهم وهمومهم.

## -البادية والقرية:

إنّ البادية من الأماكن المهمة المفتوحة والعامة أمام الناس، ولاسيما القاطنين فيها والمسافرين في أرجائها، فهي
منزل لكل بدويّ وقرويّ اختار هذه المعيشة، وطريقاً لكل قاصد تنقّل من بلد إلى آخر ولاسيما في البلدان العربية المشهورة بكثرة البوادي فيها، وهي ملجأ لكل من يحبُّ العيش في الحرية بعيداً عن أجواء المدينة المكتظة بالناس والأصوات والبنايات التي لا حياة فيها، ومرتٌ من مراتع الطبيعة حيث السكون والمدوء والجِّمال الطبيعي، أمّا القرية فهي الرجوع إلى أحضان الطبيعة بما فيها من جمالٍ وسحرٍ طلما أشاد بها الشعراء، وتعطي "الشعور بالانطالاق والحرية والحركة" (6)، ومن أمثلة ذلك:
(1) أخبار الحمقى والدغفلين، 162.
(2) أخبار النساء، 98.
(3) (3) ينظر : جماليات التشكيل الروائي، 215.
(4) أخبار الأذكياء، 210
(5) أخبار الظراف والمتماجنين، 102.
"خرجَ بها إلى بعض البوادي" (1)، "ولما قدمَ معاوية حاجاً تلقَّتُهُ قريشُ بوادي القرى (وهو وادٍ بين المدينة والشام)"(2)، "اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهاثا فشربنا يومنا"(3)، "أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية" (4)

بخد إشارات واضحة إلى العناية الكبيرة التي أولاها (ابن الجوزي) للإشارة إلى البوادي والقرى، وفي بعضها ذكر أسماءها، لأهّا أماكنُ شاركت في بناء الخبر جنباً إلى جنب العناصر المشكلة الأخرى للسرد، واحتوت على الأحداث والوقائع، وهذا التوثيق الدقيق يوهم المتلقي بمصداقية الخبر وواقعيته والأحداث التي جرت في هذاءن الأماكن، وأيضاً يغني ثقافته الجغرافية.

## -المححلات والشوارع والأسواق والدكاكين والحوانيت والحمامات والجوامع والمساجد:

إنّا أماكن مغتوحة يرتاد إليها الناس لتضاء أوقات فراغهم والتسلية أو لملاقاة الأصدقاء والمعارف أو لتأدية الفروض الدينية، و (الأسواق، والدكاكين) لاقتناء المستلزمات والحاجييات الضرورية، فضالً عن أهّاّا من مظاهر الخضارة، فالشارع مثالاً مسار وشريان المدينة وفيه تظهر بتلياقم وأشغالمم، (5) استطع المؤلف استغلالما لبناء عالم أخباره

 ...."(7)، والشارع: "وجاز يوماً بطين في شارع باب الشام"(8)، والدكان: "وهو على دكانٍ مبلّةٍ بالرّخام الأحمر، مفروشٌ
 النّخاسين بالكوفة فقعد إلى نخاس"(12)، "دخل أبو علقمة النحوي سوق الجرارين بالكوفة، فوقف على جرار"(13)، والحانوت: "وسأل أبو نواس أحد الوراقين الذين كانوا يكتبون في حانوت أبي داود"(14)، والحمام: "دخل أبو صفوان
$\qquad$
(1) أخبار النساء، 101.
(2) (2) أخبار الظراف والمتماجنين، 58.
(3) أخبار الحمقى والمغفلين، 100
(4) (4) أخبار الأذكياء، 42
(5) ينظر: جماليات الدكان في الرواية الربرية، 65.
(6) ينظر: بناء الرواية، 82، والبناء الفني في الرواية العربية في العراق -الوصف وبناء الدكان-، 22/2
(7) أخبار النساء، 202
(8) أخبار الحمقى والمغغفين، 74.
(1) 88 (أخبار النساء، 88
(10) أخبار الحمقى والمغفلين، 162
(11) المصدر نفسه، 87.
(12) المصدر نفسه، 98.
(13) المصدر نفسه، 99.
(14) المصدر نفسه، 118

الحمام وفيه رجل مع ابنه"(1)، والموامع والمساجد: "كنت في جامع واسط ورجلان يتحدثان في حديث جهنم"(2)"، "دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رواد"(3) إنّ لهذه الأماكن خصوصياتّا التي تجمعها؛ فهي أماكن مغتوحة وعامة يستطيع الإنسان أن يلج إليها في أيّ وقت ومن دون استئذان، وفيها حرّية الحركة والتنقل في أرجائها، وتتسم بالتنوع من حيث أبنيتها فلكلّ مكان منها شكا ونكا الخاص ولكلّ صاحب مكانٍ ذوقه الخاص في بنائه، وتتاز هذه الأماكن بالتباين الواضح في طبقات الشخصيات التي تتحرك فيها أو تزورها، وفي آيدولوجياقم وسلوكهم وأخحلاقهم وأذواقهم، وأنّا أماكن يجتمع الناس فيها من صديق وعدو، وصاحب وغريب... إلخ، وهناك تنوّعٌ في الوقائع والأحداث التي تقع عليها، فضلاً عن أنّا تعكس الطابع العمومي والعلي، وهي ليست أماكن للإقامة الدائمية للإنسان؛ بل هي أماكن للإقامة الوقتية أو الآنية، وبمجرّد الانتهاء من قضاء الحاجة المادية ك(عملية الشراء والبيع أو غسل الجسم)، أو الحاجة النفسية ك(عملية التسلية والمتعة والتلذذ (الدنيوي والديني) والتجمُّع) يغادرها ويتركها الإنسان. -البساتين والرياض والجبال والبحار والأنهار :
 مبعدين أنفسهم عن هموم الحياة العصيبة والمستمرّة، وتاركين وراءهم الحياة المدنية التي تتسم بالأُطرُ والقوانين والمادية، لأنّ في العودة إلى الطبيعة بحدداً للنفس وحيوية للذهن وراحة ونشاطاً للجسم، فالنفس بحاجة بين حين وآخر إلى الراحة والاستجمام والتجدد، ولا يجد الإنسان كلّ هذه الأشياء والأمور إلا في الطبيعة بما فيها من جمال وسحر ونـي ونشاط، ومن أمثلة ذلك ما ورد في الأخبار : "في وسط بستانٍ قد أينعت ثماره، ورنَّت أطياره، وأزهر نبت الرّبيع"(4)، "كان عندنا بججبل اللكام"(5)، "فخرجا
 اعتنى الراوي هذا النوع من الأماكن عناية بالغةً، فقد ورد ذكرها في أكثر من خبر، وربّما يعود ذلك إلى طبيعة عصر المؤلف؛ التي كانت مليئة بالغنى والترف في العيش، والانغماس في الملذّات، والعناية بآلات الطرب

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المصدر نفسه، } 92 . \\
& \text { (2) المصدر نفسه، } 107 . \\
& \text { (3) المصدر نفسه، } 117 . \\
& \text { (4) أخبار النساء، } 88 \\
& \text { (6) أخبار النساء، 89-90. } \\
& \text { (7) أخبار الحمقى والمغفلين، } 70 . \\
& \text { (8) المصدر نفسه، } 79 .
\end{aligned}
$$

وبعالس أو أماكن اللهو واللعب والعبث عائدين في كلّ ذلك إلى الطبيعة؛ الأم الوليدة لككلّ ما هو جميل وساحر، أو لأنّه قد ضاق صدره من العيش في المدينة التي تحاصر الإنسان، وتحدُّ من حركته، وتمثّل عنده مرتعاً للقيم الإنسانية الضائعة، وتصلّعاً في العاقات الاجتماعية، وتغرُّبًا ومعاناة للنغس؛ لأنّه أراد من خلال العودا العودة إلى الطبيعة للهروب من هذا الواقع الأليم وأخذ قسطاً من الراحة النفسية والذهنية وتنمية ذوقه الجمالي من جديد، كي تكون خير معينٍ له على بحابهة الحياة اليومية في المدينة.

## 2-الدكان الخاص أو الدغلق:




 من شأنه أن يتيح للشخصصية الوحدة والانغراد بالنفس، بل هو مكان المان خانق ومولّد للسأم مثل (السجن، والمعتقل) وغيرهما، (2) فهو مُصطنَّع في أغلب الحالات من قبل الإنسان بمحض إرادته لغايات وأغراض كثيرة، ومثال ذلك: البيت يينيه ليسكن فيه وليحميه، أو أماكن مغتوحة أمام العامة مثل (المسجد ليؤدي فيه فروضه الدينية، والمدرسة والمالمعة


الساكن في البيت يضفي عليه حدوداً. إنّه يعيش بجربة البيت بكلّ واقعيتها وحقيقتها خلالال الأفكار والأحامام"(3) إنّ الحديث عن الأماكن المغلقة هو "حديث عن المكان الذي حُحِّدت مساحته ومكوّناته، كغرف البيوت، والقصور، فهو المأوى الاختياري والضرورة الاجتماعية، أو كأسيجَةَ السجون، فهو المكان الإجباري المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الأُلفة والأمان، أو قد تكون مصدراً للخوف... والمكان المغلق هو مكان العيش والسكن الذي ئلمارئوي


 الشُعورية التي تعيشها الشخصية التي قد تسهم في التحولات الداخلية التي تطرأ عليها.
(1) جماليات الدكان في رواية (فوضى الحواس) لأحلام مستغانمي، 53. (2) ينظر: بناء الرواية، 77.
(3) جماليات المكان، 43، والبناء الفني في الروية العربية في العراق -الوصف وبناء الدكان-، 62 (47


$$
\text { (5) ينظر: بنية الشكل الروائي، } 30 .
$$

وهو من الأماكن المغلقة الخاصة التي لا يلج إليها الإنسان إلا إذا كان صاحبها أو من المقربين من أصحاجا أو بعد استئذانٍ، ويمثّل مكاناً للإقامة الدائمة للإنسان، سواء بقي فيه طوال حياته أو قام بتغييره والانتقال إلى منزل آلخر، ولظهور الألفة فيه فهو من قبيل "لمكان المغلق الاختياري، هو المكان الذي يممل صفة الأُلفة وانبعاث الدفء العاء العاطفي، ويسعى لإبراز الحماية والطمأنينة في فضائه، لمذا فالشخصية تسعى إليه بإرادتا من دون قيد أو ضغط يقع عليها، لأنّ اختيار المكان يكون بالإرادة لا بالإجبار والإكراه"(1)، ولاسيما أنّ البيوت هي الوطن الصغير للعائلة، وفيها تتكون
 ويععلها وحدة متماسكة، لأنّه يخلق لدى أفراده الإحساس بالانتماء والمسؤولية، (2) وقد تتعدد التسميات في الأنخبار، على نو الآتي (المنزل، والبيت، والدار، والقصر)، ومثال ذلك:


 والمرضى فيداويهم ويقوم بأغذيتهم وأدويتهم وخدمتهم وينفق أكثر كسبه في ذلك"(6)،""خرجت إلى الشّام فلمّا كنت


 ذلك مدّة"(8).
إنّ هذه الأماكن المغلقة هي "التي ينتقل بينها الإنسان ويشگِّلها حسب أفكاره، والشكل المندسي الذي يروقه ويناسب تطور عصره، وينهض الفضاء المغلق كنقيض للفضاء المنتوح، وقد تلقف الروائيون هذه الأمكنة وجعلوا منها إطاراً لأحداث قصصهم وكرّك شخصياتم" (9)، وهذه الأماكن كلّها واقعية، فالبيت "وهو عالم الإنسان الأول"(10)،
(1) جماليات الدكان في ثلثاثية حنا مينه، 45.
(2) ينظر: مقامات ابن الجوزي، 132
(3) أخبار النساء، 203
(4) أخبار الأذكياء، 48 (3)
(5) أخبار النساء، 40.
(6) (6) أخبار الأذياء، 160
(7) أخبار النساء، 33
(8) أخبار الحمقى والمغفلين، 128.
(9) بنية النطاب الروائي -دراسة في روايات نجيب الكياليم-، د.الشريف حيلة، 204
(10) جماليات الدكان، 45.

وكأنّه جنّة على الأرض، ف"الإنسان في هذه الجنّة المادية ينغمر فِّ غذاء وافٍ، وقد منح كلّ المزايا الجوهرية" (1) ، مما يدفع بالشخصية القاطنة في المكان أن يسسَّ بالأُلفة والدفء والقوة والطمأنينة والأمان، ويكون انعكاساً لشخصيته، لأنّ "المكان الذي يسكنه الشخص مرآة لطباعه، فالمكان يعكس حقيقة الشخصية ومن جانب آخر إنّ حياة الشخصية

 بخد أنّ لمذه الأماكن دور في وقوع بعض الأحداث التي من غير الممكن أن تحدث في غيرها، وذلك لأنّ
 لذا بخد آثار هذه الأماكن عفورة في ذاكرقمم، بكيث لا يقدرون على نسياهاه، فقد قضوا فيها معظم أوقاقم السعيدة وأيضاً السيئة.
-الخيمة:



 تتخذ "بيتاً عند الانتقال بين الأماكن، وغياب الاستقرار الطويل فيها، فالمكان متغير الشكل، لبساطة تركيبها، وامكانية تيويلها" (4)، ومثال ذلك:

 فدنوتُ منها، فإذا فتى جالسٌّ وإذا بين يديه ركوةٌ فيها سرابٌ، وفي حجرهِ عودٌ يضربُ، ويتغنَّى بهذا الصوت"(6) بخد أنّ الخيمة أدت دوراً مهماً في حياة الشخصيات؛ بل كانـ كانت حيزاً للأحداث والوقائع، فهنا المكان مع بساطته ييقى له الدور الفعّال في تأمين الأمن والسالام والدفء، فهو ملاذ تلجأ إليه الشخصيات لأخنذ حرّيّتهم وراحتهم

 الخمية مكاناً أليفاً للنغس، والإنسان يقوم باختيارها بلع إرادته من دون أن تفرض عليه أو يجبر على السكن فيها.
(1) المرجع نفسه، 45.
(2) بناء الرواية، 84.
(3) إشكالية المكان في النص الأدبي، ياسين النصير، 5.
(4) مقامات ابن الجوزي، 133.
(5) أخبار النساء، 174.
(6) المصدر نفسه، 159.

القبر هو المآل الأخير للإنسان الذي سينتقل فيه من الحياة الطبيعية إلى الحياة البرزخية، التي تحدد مصيره بكسب ما قدم من عمل في الحياة، فهو بيت الغني والفقير على حدٍّ سواء، (1) والقبر من الأماكن المغلقة غير المألوفة، والمقبرة من الأماكن المفتوحة التي يجتمع فيها الناس، وبحمع بين الأحياء والأموات، وتكون أحياناً مكاناً بكريات أحداث ووقائع تقع عليها، وقد وردت ذكر القبر في هذه الأخبار بشكلين: الأول: إنّه نعيمٌ يمّمع بين الأحبّة، والثاني: إنّه مكان لزيارة الأحبة والأقرباء. ففي الأول الشخصيتان كلتاهما ميتان، أمّا في الثاني فشخصية ميتةٌ والزائر حيٌ يُرْق. ومثال الشكل الأول، هو :
حديث عن عاشقين من (بني عذرة) ماتت ابنة عمه، فطلب من (جميل بن معمر العذري) قائلاً: "يا أخي إنّك
ستراني ميّناً فاعمد إليّ وإلى ابنة عمّي فأدرجنا في كفنٍ واحدٍ، وأدفنّا في قبرٍٍ واحدٍ، واكتب على قبرنا هذين البيتين: والشّمل يجمعنا والدّار والوطن كنّا على ظهرها والعيش في مهلٍ فصار يجمعنا في بطنها الكفن

ففرّق الدّهر بالتّصريف إلفتنا


إنّ القبر هنا أصبح نعيماً بالنسبة للأحبّة لاجتماعهم فيه، والحياة عذابٌ لا ينتهي، ويحمل هذا القبر دلالة الوفاء
وصدق العاطفة من جهة، ومن جهة أخرى يضعنا أمام جدلية الحياة والموت، أمّا الذي يكون شاهداً على هذا الحدث فهو الذي يقوم بدور الإخباري كما فعل (جميل بن معمر العذري)، إذاً أصبح المكان بحسيداً وشاهداً حيّاً عن حبّ الِّ هذين الشخصين، فاحتوى الحدث (جمع الاثنين) وشارك مع بقية عناصر السرد لبناء الخبر. أمّا مثال الشكل الثاني، هو :
"قال الأصمعي: خرج سليمان بن عبدالملك ومعه سليمان بن المهلّب بن أبي صفرة من دمشق متنزّهين، فمرّا بالجبانة،
 ننظر إليها، فقال لها ابن المهلّب: يا أمة الله، هل لك في أمير المؤمنين بعلاًّ? فنظرت إليهما، ثمّ نظرت إلى القبر، وقالت:

> بملحود هذا القبر، يا فتيان كما كنت أستحييه وهو يراني
> فإن تسألاني عن هواي، فإنّه
> وإنّي لأستحييه والتّرب بيننا،
> فانصرفنا ونحن متعجّبون"(3).
(1) ينظر: بناء الشخصية والمكان في رواية ذاكرة الجسد -لأحلام مستغانمي-، رسالة تقدمت بها: فلة قارة - ليندة لكحل، 87. (2) أخبار النساء، 60-61.
 لديها حضور ميز ومؤثر في الأحياء، فضالً عن دورها في صناعة الأحداث، وفيّ المثالين دلالة واضحة على مدى وفاء المرأة لزوجها المتوف وتقديرها واحترامها له حتى بعد مُاته.

## -السجن والمنفى:

هو من نوع المكان المغلق الذي يشكّل بدوره المكان المعادي للبيوت، ويصوِّر صرامة الحّ، ومعاني التضييق والانغلاق، التي تجعل من بداخله منعزلاً عن العالم الخارجي إلى حين الإفراج عنه، (2) وهو الجبرية"(3)، فالمكان الإجباري يتكوّن "من مكان عدد المساحة ويتصف بالضيق، وهو فضاء طارئ ومنارئنارق للمعتاد، مثل: الإقامة في السجن، أو الإقامة الجبرية التي تفرض على المرء (المنفاة)، فهذه الأمكنة هي أمكنة إقامة وثبات للقيد


 مشاركته وتفاعله مع العالم الخارجي، وكلّ ذلك يفرض عليه من قبل غيره من أصحاب القرار. ومن أمثلة ذلك:
"ونظر (مروان بن الحكم) إليها (زوجة الدسجون)، وإلى حُسنِها، وقعتْ منهُ موقعَ الإعجاب والاستحسان، فصار لي -يا




 عليها، فركضت، وأخبرت عمر بذلك، (8) "فنفاه من الددينة، وقال جرير : نفاكُ الأعزُّ ابنُ عبدالعزيز --- وحقُّك تُنفى منَ
(1) ينظر : تتنيات السرد في المقامات النظرية، 120.
(2) ينظر: دلالة الدكان في ثلثاثية نجيب محفوظ، رسالة تقدمت بها: دحماني سعاد، 228.
(3) جماليات المكان في الرواية العريبة، 7411. 31 (3)
(4) جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، 74-75

$$
\text { (5) أخبار النساء، } 23 .
$$

(6) (6) أخبار الظراف واليتماجنين، 113

$$
\text { (7) أخبار النساء، } 50 .
$$

(8) ينظر: أخبار النساء، 146.

منَ المسجدِ"(1)، "كان بمكةَّ سفيةٌ يجمع بين النساءِ والرجال على أقبح الرِّبِ، ...، فشكا أهلُ مكةَ ذلك إلى الوالي، فنفاه إلى عرفات"(1)

 على نفسيتها، ومن الطبيعي أن نرى بعضاً من الشخصيات قد سُجَنَتْ من دون عَمة ولا دليل؛ لأنّه في أغلب الأحيان الذين يتولّون زمام الحكم والسلطة -حتى لو كانوا من عامة الشعب- يتغيرون شيئاً فشيئاً إلى طاغية أو ظالم سواء بإرادتم أو بغيرها.
إنّ الإقامة في هذه الأماكن إجبارية، أي هي أماكن أجبرت الشخصية على الإقامة بها، ومن غير إرادةا، فلم


ولا نستطيع تعميم ذلك على السجَّانين ولا المساجين جميعاً، فلولا وجود السجون لملئت الشوارع باللصوص
 الإصلاحي المنوط به، يقوم بتغيير قيم المساجين الإنسانية، وقد يكون مكاناً لتالاقي الأفكار وتبادل الآراء وخلق الصداقات وتلقي المعرفة، فيروِّض النغس البشرية ويعلّمها التسامح والمروءة، وأيضاً لمذا الانغلاق دورٌ مهم في استحضار الذكريات، والتفكير في الأسباب التي أدت إلى تداعي القيم الإنسانية في نفس الجرم. ${ }^{\text {المريخ }}$ 3-المكان التأريخي:
يطلق المكان التأريخي على "المكان الذي يُستحضر لارتباطه بعهد مضى أو لكونه علامة فـِ سياق الزمن،



 حضوره وتأثيره لأنّه ليس مكانًا متخيلاً مغتزضاً، صنعته تقنيات السرد القصصي وخيال الموّلف، بل هو مكان تاريخي الئي

$$
\text { (1) أخبار النساء، } 146 .
$$

(2) أخبار الظراف والمتماجنين، 128.

(4) ينظر : جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، 76.

(6) (6) البناء الفني في الرواية العربية في العراق -الوصف وبناء الدكان-، 59/2.
(7) مقامات ابن الجوزي، 135.
(8) الفضاء الروائي عند جبرا إيراهيم جبرا، 256.

حقيقي فعلي له وجود وهوية، وهذه الخصوصية جعلته خير مُعينٍ للمؤلف على ما أراد تحقيقه؛ وهو إيهام المتلقي بأنّ ما
 فالتأريخ كما هو معروف يُيديُ نغسه، لذا عمد إلى ذكر هذه الأماكن بكثرة، لارتباطها الوثيق بالأحداث والوقائع التأريخية، ولاسيما في بدايات الأخبار، ومن أمثلة ذلك:







 الغد قال له الحجاج: أين كنت يا أبا حمير لم تحضر معنا الجمعة؟ قال: لقيني بعض أهل المر العراق فأخبرني أن الأمير أخَّر





 القصوى من بين جميع الأنواع المذكورة سابقاً، ولاسيما العراق؛ فهو أحبُّ مكان على قلب المؤلف؛ لأنّه "موطن المؤلف
 باسمه (العراق) أو ذكر مدنه مثل (بغداد، البصرة، الكوفة، تكريت، ...إلخ)، أو أنهاره (دجلة والفرات)، وعكّاتهه وشوارعه

$$
\text { (1) أخبار الأذكياء، } 50 .
$$

(2) أخبار الظراف والمتماجنين، 48.
(3) أخبار النساء، 128.
(4) أخبار الأذكياء، 28.
(5) أخبار النساء، 140.
(6) أخبار الحمقى والمغغلين، 76-170.
(7) ينظر : تنتيات السرد في المقامات النظرية، 122.
(8) مقامات ابن الجوزي، 136.

وقراه ...إلح، ولاسيما في هذا النموذج الأخير الذي يممل دلالة واضحة على مدى الدهاء والذكاء والفطنة التي يتميز بها أهل العراق دون الأمصار الأخرى، وقد ساد هذا التعريف لأهل العراق في الآثار الخبرية لـ(ابن الجوزي) جميعاً، وربما يعزى ذلك إلى إحساسه بالانتماء إلى بلاده، وتحمله مسؤولية - كأي فرد آخر في هذا الوطن- الدفاع عن أهله وأرضه، فضلاً عن أنّ العراق لا يمثّل فقط الحضور التأريخي، بل يمثّل الخضور المعريف والثقايف والفكري، لأنّه مكان الخلق والإبداع والفن والحضارة معاً. ويرجع أحد الباحثين علّة هذا التعدد في المكان إلى "أنّ تغيير الأحداث وتطوُرها يَغتَرضُ تعددية الأمكنة واتساعها أو تقلصها، ...، لذلك لا يمكننا أن نتحدث عن مكان واحد في الرواية، بل إنّ صورة المكان الواحد تتنوع حسب زاوية النظر التي يُلتَقَطُ منها"(1)، فضلاً عن "أنّ الإنسان بحركته وفعله، هو الذي يُشكِّل المكان، ويقيم أعمدته، والدافع لحركة الإنسان تلك، تخركها دوافع رئيسية ثلاثة: الرعب، بمختلف مصادره الاجتماعية والسياسية والفكرية. والجنس، وهو محرك وحافز للحركة الإنسانية، ...، والتاريخ، وهو الزمن الذي يُعطي للمكان تلك القيمة المتغيرة من عهدٍ لآخر، ويقوم بعمليتي، الاثبات والنسخ المتبادلين، على مدار الصصور والعهود"(2)، بمعنى أنّه يجعله متحفاً؛ إمّا للعواطف، إن شهد قصة حب، أو للأفكار، عند ولادة أفكار عظيمة، أو للأحجار والملابس والعربات والأشياء المادية الأخرى، أو للتأريخ إذا حصل فيه الحروب والمعارك والنزاعات.

## استتنتـاجات

## استنتاجات

خلصت هذه الدراسة، للآثار الخبرية لـ(ابن الجوزي)، إلى بمموعة من النتائج يككن أن نوجزها على النحو الآتي: إنّ للخبر سمات خاصة تيّزها من بقية الأنواع الأخرى، ومن خلالما نستطيع بيان المقدرة الأدبية للمؤلف مع استتنباط وتدبر بحموعة من المقاصد التي أراد السارد إيصالها إلى المتلقي.
يتميّز الخبر بخاصية الإختزال أو الإيباز أو الاقتصاد في التعبير بما لا يعيئه، والتكثيف بما لا يوئثر في فهم المعنى، والتلميح توضيحاً لبعض الغموض الذي قد يكتنف الخبر، فمن أهم ما استرعى اهتمام الإخباريين التقليل من المساحة النصية للأخبار . استعمل (ابن الجوزي) تقنيات سردية ذات كفاءة إجرائية عالية، ربّا نستطيع القول بأنهّا توازي المفاهيم والقوانين
 انفتاحاً كبيراً للنصوص الخبرية على نظريات السرد المديئة بمناهجها المختلفة، وربّا يكون الانفتاح مؤشراً مهماً
يُيبئ عن قوة وقدرة الإبداع والتجديد فيها .

تيتوي هذه النصوص الخبرية على جملة من الأنساق التأريخية والدينية والواقعية، فقد توصّلت هذه الدراسة إلى أنّ سياقها يممل منظومات فكرية واجتماعية وفلسفية وسياسية عبرت عن روح العصر، وعن الرؤية الذاتية لـ(ابن الجوزي) التي تتصل بتجربته الشخصية، وقد حاول رصد مشاكل البتمع (النفسية والسياسية والفكرية) عبر نظرة فاحصة دقيقة خبيرة بأححول الجتمعات وقضايا العصر، عحاولاً تنبيه القارئ على بعضها، ووضع حلول لبحضيا لبحها الآخر.
لعب السارد أو الراوي الأول المتمثّل بذات (ابن الجوزي) دوراً كبيراً في استقصاء ما أمكنه من أخبار متوافقة ومنسجمة مع عناوين كتبه ومضامين أبوابا، من خغتلف المصارد والمراجع المتوفرة لديه وسماعاً من غيره، فضارً عن بيان مدى اهتمامه بالجانب التربوي والتعليمي لتنشئة أفراد البتمع بشار بشكل سليمر.


الأخبار؛ أي تحويل هذا المتن الحكائي إلى المبنى المكائي.
 الأنحطاء اللغوية وتلخيص بعضها، وكثيراً ما كان يُنُهي الخبر عند وصوله إلى المعنى والمدف المطلوب، ولا يكالِ يكملّه إلا إذا كان المعنى باجة إلى إتامه قاصد من ذلك الإيهاز .
نلحظ أن هناك علاقة تكاملية بين مكونات الخطاب السردي (السارد والمسرود والمسرود له)، فمن غير الممكن أن بند خبراً من الأخبار يخلو من إحداها الحا، وذلك يرجع إلى هذه العلاقة التي فرضت

سلسلة مترابطة لا نستطيع تحديد أهميّة هذه المكونات فيها بشكل منفرد، وإنّا تتحدد بمدى علاقته بالعنصرين الآخرين، فلا وجود لنص سرديٍّ خبري إلا باجتماعها. وقع على عاتق السارد تأدية جملة من الوظائف داخل النص السردي، التي قد حددناها ونق المناهج السردية
 بحال التأليف الأدبي، وعاولة التأثير في المتلقي وجذب انتباهه واهتمامه البالغ بذذه الآثار الخبرية، وأسهمت هذه الوظائف بجتمعة في الكشف عن المنهج الذي اتعه في سرد أخباره وبيان وإيضاح مضامينها

ومقاصدها.
أمّا في المسرود فقد ظهرت تلوّناً ملحوظاً في نقل الخطاب لدى (ابن الجوزي) ما بين (الخطاب المسرَّد والخطاب الموَّل والخطاب المستحضر )، ما يمزيد من جمالية وفنية النص الخبري أو السردي، ومن الطبيعي أن بِّد
 أمّا بالنسبة إلى المسرود له، فإنّه لم يكتِِ بتقبل السرد، بل ممل على عاتقه وظائف وأدوار ختْلفة، فغالباً ما: يتوسّط بين السارد والقارئ، أو يقوم بالتشخيص؛ أي تحديد سمات السارد، أو تأكيد الموضوع المطروح من قبل
 تباينت أساليب السرد في هذه الآثار الخبرية بين السرد الموضوعي والسرد الذاتي، فوجد الباحث أنّ هنين
 الهدودد العلم يعطي السرد وجهات نظر متباينة من (الرؤية الخارجية والرؤية الداخلية)، فلكلٌّ منهما فنياته، والانتقال ما بين الضمائر (أنا، أنت، هو) يدفع الملل عن المتلقي، ولكن بدا الأسلوب الأول (السرد الموضوعي) أكثر هيمنةً من الأسلوب الثاين (السرد الذاتي) في الرؤيا السردية إثر ظهور السارد العليم بيمّيع تفاصيل النصوص الخبرية، أنّه يقترن في هذه الآثار الخبرية بشكل عامه، بالنسق المتتابع مع عدم اقتصاره عليه، وقد يعود ذلك إلى كوغما نسقاً وسرداً، معروفين على نطاق واسع ولاسيما لدى أغلب الأدباء الكالاسيكيين، وقد جعل هذه الآثار الخبرية تقترب من السرد الكلاسيكي. أمّا من ناحية وسائل السرد فقد استعان في سرده بالوسائل المتبعة في بناء النص السردي وهي (الوصف والحوار) اللذان لعبا دوراً مهماً في التعبير عن الأغراض والمضامين الواردة في هذه الأخبار، فضالًا عن بيان الناحيتين الجمالية والمعرفية للأماكن والشخصيات والأشياء القائمةس فيها. كشفت الدراسة عن مدى أهية الوصف وسيلةً فعّالةُ في بناء الأخبار، وتقوم في هذه الآثار الخبرية على مبدأي : الاستقصاء والانتقاء، وقد أجاد (ابن البوزي) توظيفه وأحسن استعماله حسبما يتطلب الموقف في وظائفه الثلاث المعروفة؛ هي (الوظيفة التزيينية أو الزخرفية، والوظيفة التفسيرية أو الرمزية، والوظيفة الإيهامية)، وقد استعان في وصفه بأساليب بيانية مثل: (التشبيه والاستعارة والكناية والباز)، وبكذا فإنّ الوصف

عند (ابن الجوزي) وسيلة فعّالة غير معطلٍ أو دخيلٍ على الخبر أو السرد، بل لديه وظائف يؤديها ومقاصد يوصلها إلى المتلقي.
أمّا من ناحية خصائص الحوار في الأخبار، فقد أظهرت الدراسة بعضاً من سمات الحوار التي قد تقتصر على هذه الآثار الخبرية، منها: ما جاء الحوار فيها موجزاً ومعبِّاً، ويتَّسمُ بقصر القوام والإيجاز والتكثيف، وذلك لأنّ هذه الأخبار في الأساس قصيرة القوام نسبة إلى الأنواع السردية الأخرى، وقد يطول الحوار أحياناً لتوضيح مسألة أو حالة معيّنة للقارئ أو بياناً عن المقدرة اللغوية لشخصية من الشخصيات الخبرية، واستعمل (ابن الجوزي) اللغة العربية الفصيحة بدلاً من اللغة العربية العامية في الحوار، إلاّ في أخبار قليلة جداً الِّا استعمل (ابن الجوزي) عناصر السرد نفسها التي اعتمد عليها الراوي الحديث في بناء نصه السردي من (الحدث، والشخصية، والزمان، والمكان، واللغة).

أمّا فيما يتعلّق بالحدث فقد وظّف السارد عدّة أنساق لبناء النص الخبري منها (نسق التنابع، ونسق التضمين، والنسق الدائري)، ولكنّ الأغلب والأكثر استعمالاً من قبله هو (نسق التتابع) وربّا يعود ذلك إلى كونه الأقدم بين الأنساق أو الأكثر استعمالاً بين الساردين قديماً، ولم يجد الباحث إلاّ مثالاً واحداً على النـ النسق الدائري، وقد يكون ذلك من قبيل التنويع من لدن السارد لا غير لأنّه لم يكن معروفاً بقدر الأساليب الأخرى قديماً.

اعتمد (ابن الجوزي) في رسم شخصيات أخباره وتصويرها على وسيلتين، هما: الوسيلة المباشرة أو الطريقة التحليلية، والوسيلة غير المباشرة أو الطريقة التمثيلية، أمّا بالنسبة إلى المرجعيات التي استقى منها (ابن الجوزي) شخصياته في كتابة هذه الآثار الخبرية، فهي (التأريخية، والتراثية، والدينية، والواقعية)؛ بمعن أنَّ هيمنة النظرة الواقعية كانت السائدة في رسم أو وصف الشخصية، فلا بلَّ أن تتوافر فيها أغلبية الخصائص أو الصفات أو السمات الإنسانية، حتى الشخصيات الحيوانية التي جاء بها كانت من قبيل الوعظ والإرشاد والتعليم، ولديها الصفات التقريبة نسبياً من الصفات الإنسانية.
أنتسم الزمان في هذه الآثار الخبرية على (الزمن النفسي، والزمن الطبيعي)، وقد غلب الزمن الطبيعي المكوّن من (الزمن التأريخي، والزمن الكوني) على الزمن النفسي، وقد يعزى ذلك إلى حرص (ابن الجوزي) على إيهام المتلقي بصداقية هذه الأخبار من جهة، وتوثيقها من الناحية الزمنية من جهة أخرى، أو قد يعزى إلى أنّ استعمال هذا الأسلوب كان سنة متبعة لدى الإخباريين. لجأ (ابن الجوزي) إلى استعمال التقنيات المعروفة في الدراسات السردية الحديثة من حيث الترتيب السردي الذي يشمل تقنيات (الاسترجاع، والاستباق)، وقد شغلت الاسترجاعات مساحة نصية أكبر من الاستباقات، وربّا يرجع ذلك إلى تعدد الوظائف التي تقوم بما الاسترجاع، أمّا بالنسبة لقلّة استعمال (الاستباق) في الأخبار فيعود إلى أنّ كشف ما سيقع قبل وقوعه لا ينسجم مع عنصري التشويق والمفاجأة الفنيين، لذا فإنّ (ابن

البوزي) حاول قدر المستطاع عدم الإكثار من استعماله حرصاً منه على إبقاء المتلقي منجذباً إلى أحداث هذه الأخبار حتى النهاية ومتلهفاً لمعرفة هايتها.
استعان (ابن الجوزي) بتقنية أخرى وهي الحركة السردية أو الديمومة أو المدّة، والتي تشمل تقنيات (تسريع السرد، وإبطاء السرد)، وقد جاء تسريع السرد بنوعيه في المرتبة الأولى وإبطاء السرد بنوعيه فيْ المرتبة الثانية، وننوّه إلى أنّ هذه الكثرة فيْ استعماله لمذه التقنية قد يعزى إلى الطبيعة البنائية للخبر، لألّها تيليل إلى الإيماز والاختزال في أغلب الحالات بدلاً من الإطالة والإسهاب، أمّا بالنسبة لإبطاء السرد (المشهد، والوقفة) فهو تقنية فعّالة في إيقاف الحركة الزمنية للسرد وتبطئته، وإراحة القارئُ من السيلان السردي. أمّا بالنسبة إلى تقنية التواتر أو النكرار فقد استعملها (ابن الموزي) من أجل تكثيف الدلالات والعبارات الطويلة وتقليل المساحة السردية

أمّا من ناحية المكان فقد كشفت الدراسة عن تعدد ملحوظ في الأماكن ما بين المكان العام أو المفتوح، والمكان الخاص أو المغلق، والمكان التأريخي، وقد يعزى السبب من وراء ازدياد حضور هذه الأماكن في
 والأحداث؛ أي وظَّف المكان لخدمة الحدث من جهة، وللكشف عن الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية للشخصيات، ولكلّ منها دلالات متباينة.

# المادر والمراجع 

الهصادر والمراجع

- أخبار الحمقى والمغفلين، جمال الدين أبي الفرج عبدالرممن بن علي البغدادي الشهير بـ(ابن الجوزي) (510هـ 597هـ)، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، المكتبة العصرية، بيروت-لبنان،
1431هـ- 2010م.

أخبار الأذكياء، جمال الدين أبي الفرج عبدالرممن بن علي البغدادي الشهير ب((ابن البوزي) (510هـ-597هـ)، مر: الدّاني بن مُنير آل زَهوي، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، المكتبة العصرية، بيروت-لبنان، 1432هـ - 2011م.
أخبار الظّراف والمتماجنين، جمال الدين أبي الفرج عبدالرمنن بن علي البغدادي الشهير ب(ابن البوزي) (510هـ

بيروت-لبنان، ط1، 1418هـ-1997 م.

أخنبار النساء، جمال الدين أبي الفرج عبدالرمّن بن علي البغدادي الشهير بـ(ابن الجوزي) (510هـ-597هـ)، إعتنى به وفهرسه: بركات يوسف هبّود، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباءة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، المكتبة العصرية، بيروت-لبنان، 1426هـ 2005م.
صيد الخاطر، ابن الموزي، تح: (عمد علي وشريف عبدالهّ)، عالم الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان-الأردن، ط1، 2006م

- لفتة الكبد في نصيحة الولد، ابن الموزي، قدم له وعلّق عليه مروان قباني، المكتب الإسلامي، بيروت-لبنان، 1402هـ
- أبعاد التجربة الفلسفية، ماجد فخري، دار النهار للنشر، بيروت-لبنان، 1980م. الالجاهات الأدبية في القرن العشرين، ألبريس، تر: جورج طرابشي، منشورات عويدات، بيروت-لبنان، ط1، 1965م
- أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة، د.صبري مسلم مادي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتلبنان، ط1، 1980م.

الأدب تعريفه -أنواعه -مذاهبه، أنطونيوس بطرس، المؤسسة الخديثة للكتاب، طرابلس- لبنان، 2005م. الأدب وفنونه -دراسة ونقد-، د.عزالدين إمماعيل، دار الفكر العريي، القاهرة-مصر، ط7، 1978م. الأدب والواقع، (رولان بارث، وفليب هامون، وأيان واط، وميكائيل ريغاتير)، تر: الجليل الأزدي وحمدا معتصم، منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، ط1، 1992م. أساس البالغة، الإمام الكبير جار اللة أبي القاسم مُمود بن عمر الزغخشري، تح: أ.د.عبدالرحيم مُمود، عرّف به


الأسلوب -دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية-، أمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، مصر، ط8،

- أشكال الزمان والمكان في الرواية، ميخائيل باختين، تر: يوسف حلاّق، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، 1990م.
 - الأصالة والتغريب في الرواية العربية (روايات حيدر حيدر نوذجاً) - دراسة تطبيقية-ه، د.أسماء أممد معيكل، عالم الكتب الحديث، أربد - الأردن، 2011م.
أطياف الوجه الواحد -درراسات نقدية في النظرية والتطبيق-، د.نعيم اليافن، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقق-سورية، 1997م.
- آفاق الرواية -بنية وتاريناً وناذج تطبيقية-، خليل الموسى، مطبعة اليازجي، دمشق-سورية، 2002م. - الأمالي فين لغة العرب، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت356ه)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1398هـ 1978م.
بوث في الرواية البديدة، ميشال بوتور، تر: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت - باريس، ط1، .1982
البداية والنهاية، ابن كيير، مكتبة المعارف، بيروت-لبنان، 1986م.
البطل مُ التزاث، د.نوري مهودي القيسي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغاده-العراق، 1983م، بالاغة الخطاب وعلم النص، د.صلاح فضل، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها البِلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة عدد (164)، الكويت، 1992م.
بلاغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري، فتحية كحلوش، مؤسسة الانتشار العري، بيروت-لبنان، 2008م. البلاغة والسرد (جدل التصوير والحجاج فين أخبار الجاحظ)، د.عمد مشبال، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبدالملك السعدي، مطبعة المليج العربي، تطوان-المغرب، 2010م. بناء الرواية، أودين موير، تر: إبراهيم الصيريّ، مر: د.عبدالقادر القط، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، التاهرة-مصر، 1965م.
بناء الرواية، عبدالفتاح عثمان، مطبعة التقدم، القاهرة-مصر، 1982م. بناء الرواية -دراسة مقارنة لثالثية خيبب عغوظ-، د.سيزا أمدا قاسم، الميئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1984م
بناء الشخصية في الرواية قراءة في روايات حسن مميد، أملد عزّاوي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سورية، 2007م.
البناء الفني في الرواية العربية في العراق -القسم الأول: بناء السرد-ه، د.شجاع مسلم العاني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد - العراق، 1994م.

البناء الفنّي لرواية الحرب في العراق -دراسة لنظم السرد والبناء في الرواية العراقية المعاصرة-ه، د.عبدالله إبراهيم، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد-العراق، ط1، 1988.
البناء الفني في الرواية العربية في العراق -القسم الثاني: الوصف وبناء المكان-، د.شجاع مسلم العاني، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد-العراق، 2000م.
بنية الخطاب الروائي -دراسة في روايات بنيب الكيلالي-، د.الشريف حبيلة، عالم كتب الحديث، إربد-الأردن، ط1، 1431هـ-2010م.

بنية السرد في القصص الصوفي (المكونات، والوظائف، والتقنيات) -دراسة-، د.ناهضة ستار، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-سورية، 2003م.

البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة، ميساء سليمان الإبراهيم، دراسات في الأدب العربي، منشورات الميئة العامة السورية للكتاب -وزارة الثقافة-، دمشق-سورية، 2011م.

بنية الشكل الروائي (الفضاء- الزمن- الشخصية)، د.حسن بحراوي، المركز الثقاين العربي، الدار البيضاء، ط1، 1990

البنية القصصية في رسالة الغفران، حسين الواد، الدار العربية للكتاب، ليبيا-تونس، ط3، 1977م. بنية النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، حميد لحمداين، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتلبنان، ط1، 1991م. البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر الله، أحمد مرشد، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، ط1، 2005م

- تأريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرَّافعي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 3ج، ط1، 1421هـ .2000
- تبئير الفواعل الجمعية في الرواية، كوثر محمد علي جبارة، دار الحوار للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا، ط1، .2012

تحليل الخطاب الروائي (الزمن - السرد - النبئير)، د.سعيد يقطين، منشورات المركز الثقافي العربي، دار التنوير،
بيروت - لبنان، 1989م.

التحليل النصي (تطبيقات على نصوص من التوراة والإنجيل والقصة القصيرة)، رولان بارت، تر: عبدالكبير
الشرقاوي، دار التكوين، دمشق-سورية، 2009م.

تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 1374هـ.
ترتيب كتاب العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175ه)، تح: (د.مهدي المخزومي، ود.إبراهيم السامرائي)؛
 تطور الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام، إبراهيم السعافين، سلسلة دراسات (232)، دار الرشيد للنشر، بغدادـ

- تقنيات السرد بين الرواية والسينما -دراسة في السرديات المقارنة لرواية عمارة يعقوبيان والفيلم-، د.وافية بن مسعود، منشورات زين، بيروت-لبنان، ط1، 2011م.
- تقنيات السرد الروائي يُ ضوء المنهج البنيوي، د.يكنى العيد، دار الفارابي، بيروت-لبنان، ط1، 1090. - تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذية-سورية، ط1، 1997م. تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني -قراءة نقدية-، د.نغلة حسن أمد العزي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمّان
الأردن، 2010م.
- التوالد السردي قراءة في بعض أنساق النص التراثي، سعيد جبار، جذور للنشر، الرباط-المغرب، ط1، 2006م.
 أ.د.مصطفى ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير ، بيروت-لبنان، ط3، 1407هـ-1987م. - • جماليات التشكيل الروائي -دراسة في الملحمة الروائية (مدارات الشرق) لنبيل سليمان-، د.عمدا صابر عبيد ود.سوسن البياتي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط1، 2012م. - جماليات التقي في السرد القرآين، د.يادكار لطيف الشهرزوري، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق-سوريا، ط1، 2010م.
- جماليات اللغة في القصة القصيرة، أحلام عبداللطيف حادي، دار البيضاء، بيروت-لبنان، ط1، 2004م. - •جاليات المكان في ثلاثية حنا مينه (حكاية بحّار- الدّقل- المرفأ البعيد)، مهدي عبيدي، منشورات الميئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق-سورية، 2011م.
- جماليات المكان في الرواية العربية، شاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، ط1، 1994م
- •جاليات المكان، جاستون باشلار، تر: غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد-العراق، 1980م
- صركية الإبداع دراسات في الأدب العري الحديث، د.خالدة سعيد، دار العودة، بيروت-لبنان، ط2، 1982م.
 لبنان، 1416هـ 1996م.
 - الحوار خافيات وآلياته وقضاياه، د.الصادق قسومة، مكسيكلياني للنشر، تونس، 2009م. - الحوار في السيرة النبوية، د.السيد علي خضر، رابطة العالم الإسلامي، المركز العلمي للتعريف بالرسول ونصرته، مصر، 1431هـ.
الحوار فُ القصة والمسرحية والإذاعة والتلفزيون، طه عبدالفتاح مقلد، مكتبة الشباب، القاهرة-مصر، 1975م.

الحوار القصصي -تقنيات وعلاقات السردية-، فاتح عبدالسلام، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، ط1، 1999م.
-الخبر في الأدب العربي -دراسة في السردية العربية-، د.محمد القاضي، السلسلة الجامعية، دار الغرب الإسلامي، بيروت-لبنان، ط1، 1998م.
خطاب الحكاية -بحث في المنهج-، جيرار جينيت، تصدير : جوناثان كالر، تر: محمد معتصم وعبدالبليل الأزدي وعمر حلّي، الهئية العامة للمطابع الأميرية، مصر، ط2، 1997مـ

- الخطاب القرآين - مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي-، سليمان عشراتي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط3، 1998م.

الخطاب الوصفي في الأدب العربي القديم -الشعر الجاهلي نموذجاً-، محمد الناصر العجيمي، مركز النشر ابلامعيتونس، ومنشورات سعيدان-سوسة، ط1، 2003م.
الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية -قراءة نقدية لنموذج معاصر -، د.عبدالله محمد الغذامي، الميئة المصرية العامة للكتاب، دراسات أدبية، مصر، ط4، 1998م.
دراسات في الأدب والنقد، عيسى فتوح، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق-سورية، 1991م. دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر -دراسة في إشكالية التلقّي الجمالي للمكان-، قادة عقاق، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق -سورية، 2001م.
دليل الناقد الأدبي -إضاءة لأكثر من خمسين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصراً-، د.ميجان الرويلي ود.سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، بيروت-لبنان، الدار البيضاء، ط2، 2000.
دينامية النص، د.محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت-لبنان، ط2، 1987م، 198 مرك الذيل على طبقات الحنابلة ، ابن رجب (أمد بن محمد ت 795هـ)، مطبعة السنة الغمدية، القاهرة-مصر، 1952مـ
الراوي والنص القصصي، د. عبدالرحيم الكردي، دار النشر للجامعات، القاهرة-مصر، ط2، 1417هـ 1996م.
رسم الشخصية في روايات حنّا مينه، فريال سماحة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، ط1،

الرواية العراقية وقضية الريف، باقر جواد الزجاجي، دار الرشيد للنشر، بغداد-العراق، 1980م. الرواية العربية البناء والرُُّٔيا - مقاربة نقدية - ، د. سمر روحي الفيصل، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقسورية، 2003م.
الرواية والتأريخ - بحث في مستويات الخطاب في الرواية التأريخية العربية-، د.نضال الشمالي، طبع بدعم من وزارة الثقافة، عالم الكتب الحديث، عمّان- الأردن، 2006م.

الرواية والمكان، ياسين النصير، الموسوعة الصغيرة (195)، دار الشؤون الثقافية العامة - وزارة الثقافة والاعلام، دار الحرية للطباعة، بغداد-العراق، 1986م. الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم، د.حسام الآلوسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، .1980

الزمن في الرواية العربية، مها حسن القصراوي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، دار الفارس، الأردن، ط1، 2004م.

- الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي، هيثم الحاج علي، الانتشار العريي، بيروت-لبنان، ط1، 2008م.

الزمن والرواية، أ.أ. مندلاو، تر: بكر عباس، مراجعة: إحسان عباس، دار صادر، بيروت-لبنان، ط1، 1997م. السرد العريي القديع (الأنواع والوظائف والبنيات)، إبراهيم صحراوي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2008

السرد العربي مغاهيم وبتليات، د.سعيد يقطين، منشورات الاختلاف، الجزائر، الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم، بيروت-لبنان، ط1، 1433هـ 2012مـ
السرد في مقامات الممداني، أيمن بكر، الميئة المصرية العامة للكتاب، دراسات أدبية، مصر، 1938م. السردية العربية --بث في البنية السردية للموروث الحكائي العري--، د.عبداله إبراهيم، الناشر: المركز الثقافي العري،، بيروت-لبنان، ط1، 1992م.

- سطوة المكان وشعرية القص في رواية ذاكرة الجسد -دراسة في تقنيات السرد-، د.الأخضر بن السايح، عالم الكتب الحديث، إربد-الأردن، 2011م.
سير أعلام النبلاء، تشس الدين الذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، ط8، 1992م. سيرة جبرا الذاتية في (البئر الأولى وشارع الأميرات) -دراسة-ه، خليل شكري هياس، منشوارت اتحاد الكتاب العرب، دمشق-سورية، 2001م.

 الاردن، 2003م.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي، دار الفكر، 1979م. - الشعرية (مع المقدمة التي خص بما المؤلّف ترجمتي الكتاب إلى العربية والإنخليزية)، تزفيطان طودوروف، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، المعرفة الأدبية، إصدارات دار توبقال للنشر، الدار البيضاء-المغرب، ط2، 1990م. شعرية الخطاب السردي -دراسة-ه، د.حمد عزّامه من منشورات الحاد الكتاب العرب، دمشق-سورية، 2005م. شعرية القصة القصيرة جداً، جاسم خلف إلياس، دار نينوى، دمشق-سورية، 2010م.
- شعرية المكان في الرواية الجديدة-الخطاب الروائي لإدوار الخزاط نوذجاًا-، خالد حسين حسين، مؤسسة اليمامة، الرياض-المملكة العربية السعودية، ط1، 2000م.
الصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن ماد الجوهري، تح: أمد عبدالغفور عطار، دار العلم للمايين، بيروت-لبنان، ط4، 1990م.
الصوت الآخر الجوهر الحواري للخطاب الأدبي، فاضل ثامر، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد - العراق،
1992م
- ضحك كالبكاء، إدريس الناقوري، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد-العراق، 1986م. - طرائق تليل السرد الأدبي -دراسات-، لـ(رولان بارت، وتزفيطان تودوروف، وجيرار جينيت، وولغ غانغ كايزيرير،
 مقالات متزجمة، منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفات 1/1992، الرباط-المغرب، ط1، 1992م. طرائق تحليل القصة، الصادق قسومة، دار الجنوب للنشر، تونس، 2000م. - عتبات الكتابة القصصية -دراسة في بلاغة التشكيل والتدليل-، جميلة عبداله العيبدي، تُوزّ للطباعة والنشر والتوزنع، دمشق-سورية، ط1، 2012م.
عالم الرواية، رولان بورنوف وريلا اونيليه، تر: هاد التاد التكري، مر: نؤواد التكريل وعسسن الموسوي، سلسلة المائة كتاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد - العراق، ط1، 1991م. - علم السرد - مدخل إلى نظرية السرد -، يان مانفريد، تر: أماين أبو رمهة، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق - سورية، ط1، 1431هـ 2011م.

 الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا، إبراهيم جنداري، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد - العراق، ط1، 2001م
- فضاء النص الروائي -مقاربة بنيوية تكويينة فيّ أدب نيل سليمان-،، عمد عزّام، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقيةسورية، 1996م.
- فن الأدب، توفيق الحكيم، دار مصر للطباعة، مصر، د.ت. - فن الرواية في المملكة العربية السعودية بين النشأة والتطور، السيد عمد ديب، المكتبة الأزهرية للتزاث، القاهرةمصر، ط2، 1995م.
- فن الشعر، أرسطو، ترجمة وتقديع وتعليق: د.إبراهيم محاده، الناشر مكتبة الأبنلو المصرية، مصر، 1977م.
- فن القصة، أممد أبو سعد، منشورات دار الشرق الجديدة، بيروت-لبنان، ط1، 1959م.
 فن القصة القصيرة، د.رشاد رشدي، دار العودة، بيروت - لبنان، ط2، 1975م.
- الفن القصصي في النثر العربي حتى مطع الخامس المجري، د.ركان الصفدي، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق-سورية، 2011م
- فن كتابة الرواية، ديان فاير، ترجمة: د.عبدالستار جواد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد - العراق، 1988م. - فن كتابة الأقصوصة، مارين الوود، تر: كاظم سعد الدين، سلسلة الموسوعة الصغيرة، العدد (16)، دار الحرية للطباعة، بغداد - العراق، 1978م.

فن الكاتب المسرحي -للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما-، روجرم بسفيلد، تر: دريني خشبة، مكتبة غضة مصر، القاهرة-مصر، 1964م. - فنون الحوار والإقناع، حمدل راشد ديماس، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط1، 1420هـ . 1999

- الفواعل السردية -دراسة في الرواية الإسلامية المعاصرة (في رواية عبدالله سلامة)-، بان صلاح البنّا، عالم الكتب الحديث، إربد-الأردن، ط1، 1430هـ-2009م.
- في الأدب وفنونه، علي بو ملحم، المطبعة العصرية للطباعة والنشر، صيدا، 1970م. - چي الخطاب السردي (نظرية قريماس Greimas)، محمد الناصر العجيمي، الدار العربية للكتاب، تونس، 1991م.

في السرد (دراسة تطبيقية)، عبدالوهاب الرقيق، دار عحمد علي الحامي، تونس، ط1، 1998م. في نظرية الرواية (بحث في تقنيات السرد)، د.عبدالملك مرتاض، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها البلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد: (240)، ديسمبر 1998م. في نظرية الوصف الروائي -دراسة في الحدود والبنى المرفولوجية والدلالية-، د.بخوى الرياحي القسنطيني، دار الفارابي، بيروت-لبنان، ط1، 2008م.
في النقد الأدبي الحديث، د.عمد الباكير البرازي، مكتبة الرسالة الحديثة، عمّان - الأردن، 1986م. القاموس الميط، الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت-لبنان، ط6، 1419هـ-1998م. قال الراوي -البنيات الـكائية في السيرة الشعبية-ه، د.سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 1997

قراءات في الأدب والنقد، د. شجاع مسلم العاين، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-سورية، 1999م. القصة التونسية القصيرة، محمد المادي العامري، دار بوسلامة للطباعة والنشر، تونس، 2000م. - القصة القصيرة، دراسة وغتارات، د.الطاهر أحمد مكي، دار العارف، القاهرة، ط 6، 1999م. قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، تر: عحمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء-المغرب، ط1، 1988م.

كتاب الصناعتين، أبو هلال الحسن بن عبداله بن سهل العسكري (395هـ)، تح: علي عمد البجاوي وعمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه)، ط1371، 1هـ 1، 1952م،

الكالام والخبر مقدمة للسرد العري، د.سعيد يقطين، المركز الثقافي العري، يبروت-لبنان، ط1، 1997م. الألسينة والنقد الأدبي فيُ النظرية والممارسة، موريس أبو ناضر، دار النهار، بيروت-لبنان، 1979م.
 عممد الشاذلي، سيد رمضان أحمد)، القاهرة-مصر، 1984م، - لغة الموار في القرآن الكريع -دراسة وظيفية أسلوبية-، فوز سهيل نزال، دار الجوهرة، عمّان-الأردن، 2003م. لغة النقد الأدبي الحديث، د.فتحي بوخالفة، عالم الكتب الحديث، إربد-الأردن، ط1، 2012م. المتخييل السردي - مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة-،، د.عبدالها إبراهيم، الناشر المركز الثقافي العرين،
بيروت - لبنان، ط1، 1990م.

الغاسن والأضداد، أبو عثمان عمرو بن بحر ابلاحظ البصري، دار النشر : مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر، ط29، 1415هـ-1994م.
مدخل إلى السيميائية السردية والخطايية، جوزيف كورتيس، تر: د.جمال حضري، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت-لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 1428هـ 14 -2007م. مدخل إلى نظرية القصة تحليالً وتطبيقاً، سمير المزووقي وجميل شاكر، دار الشئون الثقافية العامة (آفاق عربية)، بغداد-العراق، 1986م.


 الجوزي (ت 654هـ)، مطبعة حيدر آباد، 1951م. مرافيّه وعطات (زورق الغمام) -دراسات وقراءات أدبية-، عبدالكريع السعدي، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، دمشق-سورية، 2004م.
مستويات نقد السرد عند عبداللأبوهيف، د.فليح مضحي أمد السامرائي، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقيةسوريا، ط1، 2011م.
المستطرف في كل فن مستظرف، الابشيهي (ت 850م)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، 1959م. مشُكلة الحوار فيُ الرواية العربية، غنم عبداللّ كاظم، عالم الكتب الحديث، أربدر-الأردن، 2007م، المصطلح السردي، جيرالد برنس، تر: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: عمدا بريري، المري، المشروع القومي للتزجمة، العدده: (368)، الجلس الأعلى للثقافة، القاهرة-مصر، ط1، 2003م،

- مُضمرات النصِّ والخطاب -دراسة في عالم جبرا إبراهيم جهرا الروائي-، سليمان حسين، منشورات الحاد الحكتاب

المعجم الأدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، 1979م. معجم تحليل الخطاب، باتريك شارودو-دومينيك منغنو، تر: عبدالقادر المهيري، ومّاد صمّود، مر: صلاح الدين الشريف، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، تونس، 2008م. معجم السرديات، من تأليف: (عممد القاضي، مُمد الخبو، أممد السماوي، مُمد بنيب العمامي، علي عبيد، نور الدين بنخود، فتحي النصري، عحمد آيت ميهوب)، بإشراف: عحمد القاضي، الناشرون: دار عحمد علي للنشر، تونس، ط1، 2010م.
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية، د.جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروتلبنان، دار الكتاب المصري، القاهرة-مصر، 1978م.

معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات، تر: عندنان درويش ومحمد المصري، وزارة الثقافة، دمشق-سورية، ج2، 1981م. معجم مصطلحات الأدب الإسلامي، د.محمد بن عبدالعظيم بنعزوز، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض -المملكة

معجم المصطلحات الأدبية، إعداد: إبراهيم فتحي، المؤسسة العربية للناشرين المتحاين، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، صغاقس-تونس، ط1، 1986م.

معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، عرض وتقديم وترجمة: د.سعيد علوش، دار الكتاب اللبناني، بيروت-لبنان، دار سوشبريس، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1405هـ 1985م.
معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، بحدي وهب وكامل المهندس، مكتبة لبنان، بيروت-لبنان، ط2،
1984م
معجم مصطلحات نقد الرواية، د.لطيف زيتوني، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، بيروت-لبنان، ط1،
2002م
المعجم المفصل في الادب، محمد آلتوني، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1993م.
معجم النقد العربي القديه، د.أحمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد-العراق، 2ج، ط1، 1989م. - المعجم الوسيط، قام بإخراجه: (إبراهيم مصطفى، أمد حسن الزيات، حامد عبدالقادر، معمد علي النجار)، المطبعة: باقري، الناشر: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران-إيران، ط5، 1إن 1426هـ، مفاهيم سردية، تزفيتان تودوروف، تر: عبدالرممن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2005م، 200 مرئر، مفاهيم الشعرية, حسن ناظم, المركز الثقافي العربي , بيروت-لبنان, ط1, 1994م. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د.جواد علي، دار الساقي، مصر، عدد الأجزاء: 20، 1422هـ -2001م. المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية ل(نفوس ثائرة لعبدالله ركبي أنموذجاً) -دراسة بنيوية-، أوريدة عبود، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الأسكندرية-مصر، 2009م.
مكونات الخطاب السردي، د.الشريف حبيلة، عالم الكتب الحديث، اربد-الأردن، 2011م.

الملحمية في الرواية العربية المعاصرة، سعد عبدالهسين العتابي، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد - العراق، ط1، 2001 المنجد في الأعلام، لويس معلوف، ناشر: مؤسسه انتشارات دار العلم، مطابع نصر اللّ، قم-إيران، ط200، 2003م
من اصطاجات الأدب الغري، د.ناصر الحاني، دار المعارف، مصر، 1959م. - موسوعة السرد العري، د.عبداله إبراهيم، المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت-لبنان، ط1، 2005م، - النص الروائي -تقنيات ومناهج-، برنار فاليط، تر: د.رشيد بنحدّو، طبع بالمئية العامة لشئون المطابع المصرية، مصر، 1999م.

- النص المسرحي الكلمة والفعل -دراسة-، فرحان بلبل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-سورية، 2003م. نظرية الأدب، رينيه ويلك و أوستن وايرين، ترجمة: مي الدين صبحي، مطبعة خالد الطرابيشي، سورية، 1982م. النظرية الأدبية المعاصرة، رامان سلدن، تر: سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دار الفارابي للنشر والتوزيع، بيروت-لبنان، ط1، 1996م.
نظرية البنائية في النقد الأدبي، د.صلاح فضل، دار الشروق، مصر، ط1، 1419هـ 1498مـ 1998. نظريات السرد الخديثة، والاس مارتن، تر: د. حـياة جاسم محمد، البجلس الأعلى للثقافة، الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مصر، 1998م.

نظرية الرواية -دراسة لمناهج النقد الأدبي فِّ معابلجة فن القصة-، د.السيد إبراهيم، الناشر دار القباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة-مصر، 1998م. - نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، من تأليف: (جيرار جينيت، واين بوث، بوريس أوسينسكي، وازف، رؤسوم غيون، كريستيان أبخلي، جان إيرمان)، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديكي والجامعي، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 1989م. نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس، توماشفسكي، تر: إبراهيم الخطيب، مؤسسة الإباث العربية، بيروت-طبنان، 1982م.
النقد الأدي الحديث، د.حمد غنيمي هلال، دار الثقافة، دار العودة، ييروت - لبنان، 1973م. النقد البيوي للحكاية، رولان بارت، تر: أنطوان أبوزيد، منشورات عويدات، بيروت-باريس، ط1، 1988م. النقد البنيوي والنص الروائي -نماذج تحليلية من النقد العربي- (2-الزمن -الفضاء-السرد)، محمد سويريني، الدرا البيضاء، بيروت-لبنان، أفريقيا الشرق، ط2، 1994م.
 آفاق سلسلة كتب شهرية تصدر عن دار الشئون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد-العراق، ط1،

نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، د.نبيلة إبراهيم، النادي الادبي، الرياض-المملكة العربية السعودية، 1998م.
نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت327)، تح: عحمد عبدالمنعم خفاجي، دار الکتب العلمية، بيروتلبنان، د.ت.

نقد النقد (رواية تعلم), تزفيتان تودورون, تر: د.سامي سويدان، دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, ط2,
1986م.

النهايات المفتوحة -دراسة نقدية في فن انطوان تشيكوف القصصي-، شاكر النابلسي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت-لبنان، ط2، 1985 م.

الوجود والزمان والسرد (فلسفة بول ريكور) تر: سعيد الغانمي، تحرير: ديفيد وورد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت-لبنان، ط1 ، 1999م.
وظيفة الوصف في الرواية، عبداللطيف مغوظ، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت-لبنان، منشورات الاختلاف،
ابلجزائر، ط1، 1430هـ-2009م.

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت-لبنان، 1977 م.
الرسائل والأطاريح:
أساليب الوصف والتصوير في ديوان (الناس في بلادي) للشاعر صلاح عبدالصبور، رسالة تقدمت هـا: صباح بنت علي بن عبدرب الحسن آل قاسم، بإشراف: أ.د.أحمد حيزم، كلية الآداب| جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1430 ه.

بناء الشخصية والمكان في رواية ذاكرة الجسد -لأحلام مستغانمي-، رسالة تقدمت بما: فلة قارة - ليندة لکحل، بإشراف: أ.د.يمي الشيخ صالح، كلية الآداب واللغات/ جامعة منتوري-قسنطينة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

الشعبية، 2011م.
البنى السردية في شعر الستينات العراقي، رسالة تقدم جها: خليل شيرزاد علي، كلية التربية / جامعة المستنصرية،

$$
\text { العراق، } 1999 \text { م. }
$$

بنية الخطاب الروائي عند غادة السمان -مقاربة بنيوية-، أطروحة تقدّمت بها: زهيرة بنيني، بإشراف: أ.د.الطيب بودربالة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية/ جامعة العقيد الحاج لخضر -باتنة-، ابلمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1429هـ-2008م.

البنية السردية في رواية قصيدة في التنلل للطاهر وطار، رسالة تقدمت بها: عليمة فرخي، وفضيلة عرجون، بإشراف: د.جميلة قيسمون، كلية الآداب واللغات/ جامعة منتوري -قسنطينة-، المحهورية ابلجزائرية الديمقراطية الشعبية،

2011
البنية السردية في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، رسالة تقدمت بما: ميّادة عبدالأمير كريم العامري، بإشراف: د. ضياء غني لفته العبودي، كلية التربية / جامعة ذي قار، العراق، 1432هـ 2011م.

بنية الزمان والمكان في قصص الحديث النبوي، رسالة تقدمت بكا: سهام سديرة، بإشراف: أ.د.رابح دوب، كلية الآداب واللغات/ جامعة منتوري -قسنطينة، الجمهورية الجزائرية الديووقراطية الشعبية، 2006م. تقنيات السرد في المقامات النظرية -لأبي بكر بن عسن باعبود الخضرمي من علماء القرن الثاني عشر للهجرة-ه، اطروحة تقدم بها: د.هيرش محمد أمين، بإشراف: أ.د.ظاهر لطيف كريع، كلية اللغات/ جامعة الكويه، العراق، 2007م
تعدد الرواة في الرواية العربية، اطروحة تقدم بها: هيثم أممد حسين كيميد المعماري، بإشراف: أ.د. إبراهيم جنداري جمعة، كلية التربية/جامعة الموصل، العراق، 1428هـ 2007مـ
 بإشراف: د.عبدالعزيز السبيل، كلية الآداب / جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1425هـ هـ 1426

جمالية المكان في رواية (فوضى الحواس) لأحالام مستغاني، رسالة تقدم بكا: عمارة حسين، بإشراف: د.جلولي العيد، كلية الآداب واللغات/ جامعة قاصدي مرباح بورقلة، الجمهورية الجزائرية الديُقراطية الشعبية، 1432هـ 2011

الحبك المكاني يُ السياق القصصي القرآني -سورة يوسف أثموذجاً-، رسالة تقدمت جا: أمنة عشاب، بإشراف: د.عميش عبدالقادر، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، 2007م. دلالة المكان في ثالثية كيب عغفوط -دراسة تطبيقية-، رسالة تقدمت بها: دماني سعاد، بإشراف: أ.د.عثمان بدري، كلية الآداب واللغات/ جامعة الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعبية، 2008م . رواية كراف الخطايا ل(عبدالله عيسى لـيلح) -مقارنة سيميائئة- (الشخصية-الزمن-الفضاء)، رسالة تقدمت بكا: نادية بوفنغور، بإشراف: أ.د.يجي الشيخ صاخ، كلية الآداب واللغات/ جامعة تنوري قسنطينة، الجمهورية الجزائرية الديعقراطية الشعبية، 2010م.
السرد عند الجاحظ -البخلاء غوذجاًا،، اطروحة تقدمت بها: فادية مروان أمهد الونسة، بإشراف: أ.د.بششرى ممدي
فتحي البستاني، كلية التربية/ جامعة موصل، العراق، 1425هـ-2004م.

الشخصية الريفية في قصص يوسف إدريس القصيرة، رسالة تقدم جها: فاتح عبدالسلام نوري، بإشراف: د.فائق مصطفى أمدل، جامعة الموصل، العراق، 1986م.

الشعرية فيْ النقد العريي الحديث (دراسة في النظرية والتطبيق)، اطروحة تقدم بها: حامد سالم درويش الرواشدة، باشراف: أ.د.سامح الرواشدة، جامعة مؤتة، الكرك الألأردن، 2006م.
القصة القصيرة عند سميرة عزام (دراسة فنية)، رسالة تقدمت بها: سروى صباح رجب عممد، بإشراف: أ.د.فائق مصطفى أمد، كلية التزبية / جامعة الموصل، العراق، 2001م
 الدين المغري، كلية الآداب/جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 1428هـ.

- المصطلح السردي في النقد الأدبي العري الحديث، رسالة تقدم جا: أممد رحيم كريع الخفاجي، بإشراف: أ.م.د.قيس

- مقامات ابن الجوزي - دراسة تحليلية-، اطروحة تقدم بكا: باسم ناظم سليمان ناصر المولى، بإشراف: أ.د.فائق مصطفى أمد، كلية التزبية / جامعة الموصل، العراق، 2002م.
 بابشراف: أ.د.لطيف عمد حسن، العراق، 2009م.
- الوصف في شعر (ابن الرومي) أبي الحسن علي بن العباس بن جريج الرومي (221هـ-283هـ)، رسالة تقدمت هكا: صغية عبدالقادر إمماعيل السوداين، بباشراف: أ.د. نعمان حمدد أمين طه، كلية اللغة العربية / ـجامعة أم القرى،
مصر، 2 ج، 1405هـ-1985م.

الدوريات:

- جوانب من شعرية الرواية -دراسة تطبيقية على رواية (الحب في المنفى) لبهاء طاهر -، أمدل صبرة، الفصول بكلة
 السرد والوصف، جيرار جينيت، تر: د. دمهند يونس، بكلة الثقافة الأجنبية، العدد (2)، 1992م قراءة السرد العريي القديم بين وهم المماثلة ومبدأ المغايرة -دراسة في بعض النماذج -، د.عبدالواحواحد التهامي العلمي، بجلة عالم الفكر - بجلة فصلية تصدر عن البلس الوطني للثقافة والفنون والآداب- دولة الكويت، العدد(41)، 2012
- مصطلحات تراثية للقصة العربية، د.عبداللهُ أبو هيف، بجلة التزاث العري،، بجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق- سورية، العدد (48)، 1992م.
مقدمة لدراسة المروي عليه، جيرالد برنس، تر: علي عفيفي، مر: جابر عصفور، الفصول بجلة النقد الأدبي، دراسة الرواية، تصدر عن الميئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة-مصر، الجللد: (12)، العدد (2)، 1993م،
 الغزالي، بجلة التزاث العريي، بجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق- سورية، العدد (90)، 1424
هـ 2003م.

كتب من المواقع الألكترونية:

- •تليات الاسطورة -قصة يوسف بين النص الاسطوري والنص الديني-، داود سلمان الشويلي، موقع القصة السورية، 2005م.


# ملنص الأطروحة باللغة 

الكوردية
((پیوختهى تيّزهكه به زمانى كوردى)))


 سهرچֶاوه كونهكانى سهردهمى عهباسىى دووهم، بهتايبهتى نووسينهكانى نووسهرى بهناوبانگى ئهو سهردهمه، كه زياتر له (340) سهرجپاوهى گرنگى دواى خوّى جيّهشتووه بوَ زياتر دهولّهمهندكرنى
 عيّراق زيانى بهسهربردووه.










 كيّرِانهوهبهندانه) يه لهسهر بابهتيّكى ئهدهبى عهرهبى كونّه پپراكتيك دهكريّت.








بيسهلميّنين دهقه ئهدهبييه عهرهبييه كوّنهكان خاوهنهكانيان زوّر پـيّشكهوتوانه دايانرشیتوون ودهكريّت تيوّره رهخخنهييه نويّكانيان لهسهر پـراكتيزهبكهين.

 چییوّكهكانى ئهو سهردهمه ياخود سهردهمهكانى دواتردا، چونكه ناتوانريّت بهجاريّك هـموو ئهو

 زمانى كوردى وئينگليزى خراوهنهتهیهو.
له ددستپيَّىى بابهتهكهدا باسى كورتهيـك له زيانتامهى (ابن الجوزى)مان كردووه ودواتر بهشي̌كى تيوَرى لهسهر بابهتهكه وتيوّرى گيَرانهوهمان باسكردووه وتيَيدا ریوونمان كردووهتهوه كه پشتمان بهاو بنهما زانستييانه بهستووه كه بونيادگهره یِوسهكان ياخود خاوهن (رِيبازى فوّرماليزم)ه ریوسهكان دايانهيَّاوه وكاريان لهسهر كردووه. تيزّهكهمان بهم شيّوهيه دابهشكردووه :



 پـهيوهندييان به بوّ گيَرِاوهوه ههيه كردووه.
 دهبيننهوه ئهوانيش (گيّرانهوهى خوديى، گيّرانهوهى بابهتيى)ه.

بهشتى دوقهم: (ثامرازهكانى كِيرإنهوه) دابهشدهبیّت بهسهر دوو پـاردا:
 وگيَرِانهوه دياركراوه لهگهلَ ئهو جياوازيانهى، كه ليَكيان جيادهكاتهوه، هـهروهها ئهو كارانهى كه
 چاويهستكردن).
 دهرهكى ياخود ديالوّگ) كه دابهشدهبيّت بهسهر (گفتوگُّى دامالّراو؛ وگفتوگوّى پيّكهوهنراو)، جوّرى

دووهم (گفتوگوّى ناوهكى) يان (گفتوگوّى خودى) يان (موّنوّلؤگ) كه تايبهته به لايهنى خودى كهسيّتييهان ولايهنى دهروونييانهوه.

بهشى سيّيهم: كهرستهكانى گيّرِانهوه دابهشدهبيّت بهسهر چوار پـار:


جوّريّك پِيّكديّت:
1-بنياتى شويّنكهوته
2-بنياتى تيّهه لكَيّش
3-بنياتى بازنهيى

هِارى دووهم: كهسايهتى ياخود كهسيّتى، تيّيدا باس لهسهر ئامرازهكانى ناساندنى كهسيّتى
كراوه، كه دوو جوّن:



 چوار سهرچاوهى سهرهكييدا (كهسايهتى ميَّثوىى، وكهسايهتى كهلتوورى، وكهسايهتى ئايينى، وكهسايهتى رٍاستهقينه واته واقعى). چِارى سيّيهم: كات، بهسهر دو جوّر كاتدا دابهشكراوه: (كاتى خودى ياخود دهرورونى، وكاتى بابهتى ياخود سروشتى)، تيشكخراوهتهسهر ئهو تهكنيكانهى كه بهكارهيّنراون لهم كورته چيروّكانهدا، ئهوانيش: 1-رِّيكخستنى گيَرإنهوه: دابهش دهبيّت بهسهر دوو تهوهردا:
 تيّكهل)
 داماتووى خوّيان ياخود كهسيّتييهكى تر له هـهمان كوورته چپيوّكدا دهيكات.




چِارى چوارهم: شويّن، تيشك خراوهته سهر چهند جوّريّك له شويّن وهك: (شويّنى كراوه ياخود گشتى، وشويّنى داخراو ياخود تايبهتى، وشويّنى ميّثڤوى).

# ملضص الأطروحة باللفة 

الإنجليزية

## Abstract

The Title of this dissertation is "Al Khabar among the literary work of Ibn AL-Jawzi: A narratological Study". Theoretically, the core of the study is the one which all critics and researchers stressed on the significance of this topic, whereas practically the researcher depends on more than 340 literary works of the wellknown orator (Ibn AL-Jawzi).

The Subject of our study is theoretically one of the main topics that have a high prestige and among literary critics and scholars.

The reasons behind our selection for this title are:
1-The high and prestigious status of Al-Jawzi's personal characteristics in that period.
2- The significance of this topic in Arabic literature, one can say that the short story is the carrier of all over- whelming social conventions and perspectives of Arabian society.
3- The lack of interest of the previous researchers in shedding light on the importance of those short stories which can be regarded as one of the influential genera of old Arabic Literature.
4- Using a critical modern literary theory which is narratological theory, in analyzing an old.
5-After reading the short stories, it has been found that all the chosen stories beneficial for our study because they include both narrative style and textuality.
Among the short stories, four of them are selected to be analyzed. They are entitled "The Ladies, The comices and the gays, the thinkers, the stupid and idiots". Those stories are chosen to be analyzed form the modern perspectives using different techniques.

This study consists of an introductory chapter and other four chapters. The study is ended with some findings and conclusions. These conclusions cannot be over-generalized for all short stories of that period.
The first chapter is specified to discuss the components of narration and styles; the chapter is divided into 2 sections:
The first section deals with topics related to narration (narrator, narration, narrated to)
The second section is devoted to tackle narrative styles including objective narration and subjective narration.
The second chapter which is divided into two sections focuses on the tools of narration. In the first section, praising and description are discussed. The borders and boundaries of praising and narration are identified. The function of praising is also highlighted which are decoration, analysis, deception and illusion.
The second section, which is divided into two types, is devoted to deal with dialogues including both direct and indirect dialogues, and the second types which are soliloquy, and monologue, are related to the psychological aspects of the individuals.
Chapter three which focuses on events (incidents), characters, including time and place is composed of four sections:
The first section tackles the structure of events and incidents in short stories which are: a.Sequential structure (format), b. implied structure (format) and c. Circular layout (format).
The second section is specified to shed light on characters and the devices of identifying the characters which can be divided into two types:
First type: direct identification from the analysis.

The second type highlights the indirect identification of the characters through acting. The characters are divided into active and passive characters. At the and of this section, the main types of the character in the short stories are defined as "historical characters, cultural characters, religious characters and realistic characters.
The third section Time : This chapter is divided into two types of time which are subjective time or psychological time and objective or natural time. The study also sheds light on the techniques used in the short stories which can be as follows:
1- The arrangement of narration which can be external, internal and mixed narration.
The second part is specified to discussing the anticipation or prediction. The characters predict their own and other character's future through the ideas of the short stories.
2- The duration of the narration and the motion of the narration which is composed of two axis:
The first axis: accelerating the narration: this can be achieved by using the following devices: summarization and ellipsis.
The second axis highlights the devices of slowing-down the narration, this is achieved by "praising, dialogue, scene and pause".
The fourth section is devoted to shed light on place or "space" which is open, public, closed, private and historical spaces.


## محتويات




| 32 | 6-الوظيفة التعليقية أو الآيديولوجية أو التعليمية: |
| :---: | :---: |
| 34 | 7-الوظيفة التعبيرية أو الانطباعية |
| 35 | 8-الوظيفة الافهامية أو التأثيرية |
| 37 | ثانياً: المسرو |
| 37 | أنواع الخطاب في الخبر |
| 40 | ثالثاً: المسرود له |
| 42 | وظائف المسرود له |
| 64-47 | المبحث الثاني : السرد وأساليبه |
| 47 | السرد |
| 49 | أساليب السرد |
| 49 | 1- السرد الموضوعي |
| 58 | 2- السرد الذاتي |
| $97-65$ | الفصل الثاني: وسائل السرد |
| 66 | مدخ |
| 78-67 | المبحث الأول : الوصف |
| 67 | حدود العلاقة بين الوصف الون والسرد |
| 68 | الفرق بين الوصف والسرد |
| 69 | وظائف الوصف |
| 69 | 1-الوظيفة التزيينية |
| 71 | 2-الوظيفة التفسيرية |
| 73 | 3-الوظيفة الإيهامية |
| 74 | العناصر السردية الموصوفة |
| 74 | أولاً: وصف المكان |
| 77 | ثانياً: وصف الأشياء |
| 128-79 | المبحث الثاني : الحوار |
| 79 | الحوار اصطلاحاً |
| 82 |  |
| 83 | أ-الحوار البرّد |


| 88 | ب-الحوار المركّب |
| :---: | :---: |
| 89 | 1-الحوار الوصفي |
| 91 | 2- الحوار التحليلي |
| 93 | ثانياً: الحوار الداخلي (المونولوج) |
| 94 | المونولج |
| 174-98 | الفصل الثالث : عناصر السرد |
| 99 | مدخل |
| 113-101 | المبحث الأول : الحدث |
| 102 | الأنساق البنائية للحدث |
| 102 | 1-نسق المتّابع |
| 107 | 2-نسق التضمين |
| 111 | 3-النسق الدائري |
| 131-114 | المبحث الثاني : الشخصية |
| 114 | تعريف الشخصية |
| 115 | مرجعيات الشخصية |
| 115 | 1-الشخصيات التأريخية |
| 118 | 2-الشخصيات التزائية |
| 122 | 3-الشخصيات الدينية |
| 124 | 4-الشخصيات الواقعية |
| 125 | وسائل تقديم الشخصية |
| 125 | 1-الوسيلة المباشرة (الطريقة التحليلية) |
| 129 | 2-الوسيلة غير المباشرة (الطريقة التمثيلية) |
| 161-132 | المبحث الثالث : الزمان |
| 134 | 1-الزمن الذايت أو النفسي |
| 137 | 2-الزمن الموضوعي أو الطبيعي |
| 138 | تقنيات الزمن |
| 138 | أولاً: التزيب السردي |
| 139 | 1-الاستزجاع |


| 140 | وظائف الاسترجاع |
| :---: | :---: |
| 141 | أنواع الاسترجاع |
| 141 | أ-الاسترجاع الخارجي |
| 143 | ب-الاستزجاع الداخلي |
| 144 | ج-الاسترجاع المزجي |
| 146 | 2-الاستباق |
| 148 | ثانياً: الحركة السردية أو الديومة أو المدّة |
| 149 | أ-تسريع السرد |
| 149 | 1-1-الحاصة |
| 151 | 2-الحذف |
| 154 | ب-إبطاء السرد |
| 154 | 1-المشهد |
| 156 | 2-الوقفة |
| 158 | ثالثاً: التواتر أو التكرار |
| 179-162 | المبحث الرابع : المكان |
| 164 | أنواع الأهاكن |
| 164 | 1-المكان العام أو المفتوح |
| 169 | 2-المكان الحاص ألما المغلق |
| 173 | 3-المكان التأريخي |
| 175 | استنتاجات |
| 180 | المصادر والمراجع |
| 195 | ملخص الأطروحة باللغة الكوردية |
| 199 | ملخص الأطروحة باللغة الانجليزية |

