# مجلُة الواحات للبحوث والدراسات <br> ردمد 7163-1112 <br> http://elwahat.univ-ghardaia.dz 

## بنية المكان يِ ووايـة الرمـاد الذي غسل الماء لـعز الدين جالاوجي

$$
\begin{aligned}
& \text { كريمة رقاب1-1 }{ }^{2}{ }^{1} \text { بلقاسـم مـالكية } 1 \\
& \text {-1 } \\
& \text { 511-ورقلة- } 3000 \text { الجزائر. } \\
& \text { 2-2 كلية الآداب واللغات- قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة غردايـة ص.ب 455ـ } \\
& \text { غرداية 47000- الجزائر. } \\
& \text { begag84@gmail.com }
\end{aligned}
$$

## الملـخص-

تتنـاول هلده الدراسـة بـنيـة المكان يِّ روايـة الرمـاد الذي غسل الماء لـعز الدين


ويعتبر المكان أحد عنـاصـر السـرد التي تشكل بـنيـة النص الروائي، فهو المكون الأسـاسي لتأطير الحلـث والشـخصيـات والزمـان، ... إلخ، وهو متـعـدد بتـعدد عنـاصر السـرد، وسـأدرس هذه البـنـية الحكائـيـة انطلاقا مـن صيــة بـنائها التي قســتها إلى أمـاكن مـغلقة وأمـاكن مفتوحة يٌ الروايـة، مـع التطرق إلى صورة المكان فيها والدني يتركب مـن مفصلـين أسـاسـين هـما: أ- داخل مـلـيـنـة عين الرمـاد. ب- خـارج مـدينـة عين الرمـاد.

وهو مـكان ضيق أثر كثيرا ٌِِ هذه المدينـة، وهو ٌِِ بـنيتـه أشبـه مـا تكون
دائريـة، حيث يـنطلق مـن مـاضي المديـنـة ليـعود إليهـا ـِيْ الحـاضر.
وقد تنـاول السـارد أمـاكن مـغلقة كالمنازل والمكاتب الإداريـة، وأمـاكن مفتوحـة كالفناء والطريق وهي إحدى المكونات الأولى للروايـة، والغابات

$$
\begin{aligned}
& \text { والشوارع، ... إلخ. } \\
& \text { الكلـمـات المفتاحيـة: } \\
& \text { بنـية - أمـاكن مـلقة - أماكن مفتوحـة - الروايـة - السرد- عز } \\
& \text { الديـن جلاوجي - الرمـاد الذي غسـل الماء. }
\end{aligned}
$$

## Summary-

The crurent study deals with the structure of the setting in the novel ERRAMAD ELADI GHASALA ELMAA for the writer Aaz Din Djlawdji where the setting considred as one of the elements of the structure of narrative text , it is an important element in ordre to frame actions, characters and time. The setting in the novel ils varied with the variety of elements of narrative . I will study this narrative structure from the Formula of plot structure which I have devided into open setting and closed setting in addition to a picture to illustrate the settting. This last is combined from two basic chapters; inside ERRAMAD city and outside ERRAMAD city.This place is tight it inflenced a lot in this city.It looks lîle a circle whereby it starts from the past and come back to the present. The narrator dealt with close settings such as homes and offices and open settings such as the courtyard ,the avenu, forests and streets which are the first components of the novel.

## Key words:

open settings, close settings, the novel, narration.

الرمـاد الذي غسل الماء هي رابع رواية للروائي عز الدين جلاوجي، صادرة عن دار
هومـة، يٌٌ طبعتها الأولى سنة 2005م، وتقع هذه الرواية يٌ مئتـين وستين صفحـة،
اختار لها الروائي واجهة تجهـع بين اللون الرمادي الذي شمل أكثر من نصفها واللون الأزرق، وقد جعل حجم كلمة الرمـاد أكبر مـن حجم كلمـة الماء، وكأن الروائي تعمد ذلك ليحقق هدفه وهو أن الرمـاد قد غسل الماء حقا .

## مفهوم المكان الروائي:

يـتبر المكان عنصراً مههما يِّ تكويـن العمـل الروائي، فهو " الذي يؤسس المحكي لأن الحــدث ـيْ حــاجـة إلى المـكان ( ubi ) بـقــدر حـــاجـته إلى فـاعــــــل qui ) ( وإلى زمــن( quand ( ( ${ }^{(1) ، ~ و ب ه ـ ن ا ~ ي ك و ن ~ " ~ م ـ ح ل ~ ت ب ي ٔ ي ر ~ ل م ج ه ـ ل ~ و ق ا ي ٔ ع ~ ا ل ر و ا ي ـ ة ، ~}$ ولحركـة الشـخصيـات وأفعا لها وأهوائهـا ونوازعهـا وعواطفها وآمـا الها وآلامهـا "(2) ؛ ويختلف المكان الروائي عن كل الأمـاكن التي ندركها بالبصر أو السـمع( 3" وقد تعـددت مصطلحـات هذا المكون الحكائي فأطلق عليـه البـعض ( الحـيز المكاني )، والبـعض الآخر ( المكان )، وآخرون ( الفضاء )، لكن هذا المصطلح الأخير - الفضـاء - يـبقى أوسـع وأشمل مـن المكان( 4)، وعلـيـه سـأوظف مصطلـح " المكان " تجنبـا لاستـعمـال مصطلح الفضاء الذي يوحي بـلالات شـاسعـة تتخطى حـود المكان، كمـا سـأبتعد عن تتبـع الفضاء النصي( 5 ( وانطالاقا مـن هذا سـأحاول الكشف عن بنـية المكان ـِّ الروايـة، وكيفيـة تشكلـه؟ أي الطريقة التي اعتمدها الروائي پِ بـناء هذا المكون الحكائي. فكيف كان ذلك؟

يتشكل المكان يِّ روايـة " الرمـاد الذي غسـل الماء " مـن مفصلـين أسـاسـين همـا :
(1) شـارل كريفل، نقلا عن هنري ميتران، ( المكان والمعنى )، الفضاء الروائي، مـجموعة مؤلفين، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، المغرب، د ط، 2002م، صـ 137. (2) بشير عبد الغالي، تحليل الخطاب السردي والشعري، منشورات مخبر عادات وأشكال التعبير الشفهي، الجزائر، دار الغرب للنشروالتتوزيع، وهران، دـ ط، 2002، صر 64. (3) ينظر: حسن بحراوي، بينة الشكل الروائي ( الفضاء، الزمن، الشخصية )، المركز الثقاٌِِ العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1990م، صر 27.
(4) ينظر: حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقاِپِ العربي للطباعة والنشر والتوزيـع، الطبعة الثالثة، 2000م، ص62 ، 63، 64.

$$
\text { (5) ينظر: المرجـع نفسه،، ص } 62 .
$$

أ- داخل مدينة عين الرماد: ويتشكل من شوارعها، ومنازلها، ... إلخ.
ب- خارج مـدينة عين الرماد: ويتشكل من الغابات، والمدينة القديمة لعين الرمـاد.

وقد تميز هنا المكان بالضيق مقارنة بـالمدن الكبرى، كالجزائر مثلا أو وهران ... إلخ، وهذا مـا أدى بالسارد إلى التحكم ֵٌِ الأحداث، وٌِِ حركة الأشخاص، وقد أثر هنا الضيق على إيقاع الرواية، فمـدينة عين الرمـاد مدينة ساكنة نائمـة، يقتل معظم أفرادها أوقاتهم بين ثلاث زوايا هي: ( المنزل، المقاهي، الغابة ).
وقد اختار السارد لهذا المكان اسم ( عين الرماد ) سعيا منه لتحقيق واقعيته، باعتبار مدينة سطيف مدينة تكثر فيها العيون مثل: عين ولمان، عين آزال، عين الكبيرة، عين الرمـان، ... إلخ.
وقد أشار السارد إلى سبب تسميـة هذه المدينة بهنا المسمى - عين الرمـاد لأن بها عينا رمت سكانها " بحمـم من الرمـاد أيامـا وليـاليا حتى انفضوا من حولها وأقاموا مدينتهم بعيدا عن العين ... واستمر الناس يزورونها متبركين ... "(1)، هذا المكان ( أي العين ) لم يوظفه السارد كمـجرد ديكور يساعد على تركيب صورة المدينة، وإنما وظفه لتأدية دور ٌٌِ الأحداث، بحيث تسبب عين الرمـاد، إذ تـدفقت " رمـادا أسودَ، حار الأيام والليـالي حتى ردمها وقتل كـل من
 الجغراهٌِ إلى عنصر دال وفعال له وظيفته هٌِ السرد.

ونلاحظ أن النظام المكاني السائد پٌ الرمـاد أثبـه مـا يكون بالنمط
الدائري، حيث أنه ينطلق من ماضي المدينة ( الاسترجاعات ) ليعود إليها يِو
(1) عز الدين جلاوجي، الرماد الذي غسل الماء، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى، 2005م،

ص 37.
(2) الرواية، ص258 .
(الحاضر، إلا أن هذا الحاضر تسيطر عليه عزيزة بما لها ونفوذها، فهنا المكان الها مدينة عين الرماد ) ينغلق برمتته يٌ يـد هنه الشخصيـة المتسلطة التي وظفها السارد كرمز لفئة مارست الفساد هٌِ المدينة التي هي انعكاس لبعض المدن الجزائرية.

وقد اعتمد السارد يٌٌ بنـاء هذا المكان على ثنـائية: الأخلاق والفساد، الغنى
والفقر، الجمـال والقبح، ...
ورغم الأماكن القذرة التي وصفها السارد إلا أنه افتتن ببعضها كالحدائق والغابات وموقع ملهى الحمراء " فتنة جعلته يختار لغته الشعريـة التي تشف" (1)عن إعجابه بهنذه الأماكن. صيغ بناء المكان ٌِ الرواية:
" لم يستطع النقد الروائي التوصل إلى صيغ محـددة تحـد مظاهر انبناء
المكان هٌِ النص الروائي، وتتخذ صفة الشمولية وقابلية الاندراج على الأماكن الروائية يٌ إبداع أمـم ذات ثقافات متنوعة ... لأن المكان الروائي يتصف بخصا بـيائص جغرافية واجتمـاعية وتاريخية وذاتية، يــكن تسميتها بهكونات اعتباريـة تميزه عن
 تختلف من رواية إلى أخرى، ومن روائي إلى آخـر، بسبب الحريـة المفتوحة أمـا مخيلة الروائي يٌ تشكيل أمكنته الروائية "( 2 ).
(1) عبد الرحمن ياغي، هٌِ النقد التطبيقي مح روايات فلسطينية، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 1999م، ص 175.
(2) أحمد مرشد ، البنية والدلالة پٌ روايات إبراهيم نصر الله، الئوسسة العربية للدراسات

$$
\text { والنشر، بيروت - لبنـن، الطبعة الأولى، 2005م، ص } 136 \text {. }
$$

وانطلاقا مـن الصورة العامـة لبـناء المكان ِِ روايـة الرمـاد الذي غسل الماء وجـدناه يقوم على ثنائيـة التقاطب التي قســت لنـا هذا الأخير إلى ثنـائيـة المخلق والمفتوح (1
أ- الأمـاكن المفلقة:

1. المنازل:

- مـنزل عزيزة:

يقدم لنـا السـارد مـنزل عزيزة كمـكان أسـاسـي وِ الأمـاكن المخلقة، وهو المنطلق الرئيس لرصدل حـركة الصراع بـين الشـخصيـات - عزيزة، سـالم بوطويل، فواز، ...- ، وقد توزعت بنيـته على مـحوريـن همـا: مـحور الثـكل، والمضمون، فعلى مستوى الشكل يقـدمـه لنـا السـارد بـــد الصفحـة الأولى مـن الروايـة على أنـه مـنزل فاخر فسيـح بـه حــيقة كبـيرة ومـرآب، يتكون مـن طوابق ( له يحـلددها السـارد إنمـا أشـار إليها بـالدرجـات والسلـم )، وغرفة واسـعـة صمـمتهـا عزيزة خصيصـا لاستقبـال نوع مـن الضيوف، " بها ثالاث أرائك قدييـة، وغطت بـلاطها الأبيض المرقط بالأسود زريبـة كبيرة بـدا عليهها القدم..."، ويضم أيضـا غرفا كثيرة أشار السـارد إلى غـرفــة عــزيـزة ( بهـا سـريـر وغطاء حـريـري، أريــكة، جـهـاز تــلفـاز )، وغـــرفـة فــواز ( سـريـر، هـاتف )، وقاعة الاسـتقبـال تحوي أريـكة حمـراء فاخـرة، وجهاز تلفاز، ومـكتبـ، وسـاعة حائطيـة، وردهـة بها أريكة فاخرة، وعلى حـائطها صورة عزيـزة

وسـالما وهمـا عروسـين.
كل شيء يِّ هذا المكان فاخر يعكس المستوى الاجتتمـاعي لهذه الأسرة، ومـا يـلاحظ على هذا المنزل ابتعـاد السـارد عن التركيز على المأكل والمشرب والأثاث - بشكل مفصل - ويـرجـع ذلك إلى تركيزه على الشـخصيـة داخل هذا الحيز

المكاني.

$$
\begin{aligned}
& \text { (146 عبـد الرحمن بورايو، منطق السرد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ( د، ط )، 1994م، } 1282
\end{aligned}
$$

أمـا على مسـتوى المضـمون فيقدمـه لنـا السـارد ֵِِ صورة المكان اللافظ، حيث تتفر معظم الشـخصيـات منـه، لأنه مـكان ضاغط، يسوده علـم الاحترام وتسلط عزيـزة، والجفاء بـين أفراده.

حيث نقل لنا السـارد الجو المشـحون فيـه، وتصرف الأبـناء فيـه بحريـة مطلقة " آه يـا سـالم فقر بيتـك وخالا ... صـار فنـــقا للنوم فحسبـ ..." ( 1 ". وقد التقطت تلك الأوصاف مـن كل الأسفار، وبهـذا تحول المنزل إلى مـكان ضـاغط، جـل سـالما يبـحث عن مـكان آخر جـاذب أكثر دفئـا واطمئنـانا، فلم يجـد أمـامـه غير اسـترجاع بيـت أهلـه رغم افتقاره لكمـاليـات الحـياة، يـول السـارد: " لـم تكن عندهـم دارة، ولا سـيارة، ولا تلفزيون، ولم يكونوا يأكلون على الطاولات
 حرارة " وكان الحُبـ الذي يحـملون يِّ مـخازن قلوبهـم هو رصيـدهم الأكبر "( 3). لقد كان يِّ هذا الاستتحضار لبـيته العائلي أثر هِ تشكيل مـنزله عن

## طريـق هذه الضديـة.

- مـنزل خليفة السامعي:

ويقـدمـه لنا السـارد على مستتوى الشكل فهو يتكون مـن ضفتـين: الضفة
الأولى بهـا حجـرة استقبـال وغرفة كريـه، وغرفة بــرة ومطبـخ ورواق جانبي يخرج
 مـن الفنـاء الــواسـع الممتـلئ أشـجـار فواكه وزيـنـة "( 5) ؛ أمـا على مسـتوى المضمون فيقدمـه لنا السـارد پِ صورتين مـختلفتـين: الأولى: كمـكان بهيج جاذب يغمـره

| (1) الرواية، ص 44. |
| :---: |
| (2) الرواية، ص 44. |
| (3) الرواية، ص 45. |
| (4) الرواية، ص 44. |
| (5) الروايـة، 20. |

الحب والفرح قبل دخول فطوم إليـه؛ والأخرى كمكان كئيـب كريـه بـعـ أن دخلـت إليـه هذه الأخـيرة، يـقول السـارد: " حتـى بـدأت سـحب داكنـة تتشكل ٌِِ سـماء الأسـرة

مـغطية شيئا فشيئـا على قوس قزح "( 1) . - مـنزل عبـد الله المرثيني:

يقـدم لنـا السـارد مـنزلان لعبـــ الله، الأول: قـيـم بـه حـجرتان وغرفة استـقبـال، جـدراذه بـاهتـة، أرضيتـه إسـمنتـيـة مشققة؛ أمـا المنزل الجــيـلـ : فقد منـحـه لهـم مـختار الدابـة إغراءً للعطرة، ويتـميز البـيت الأول رغم بسـاطتـه ومظاهر الفقر فيـه بـعوامل الجـذب للشخصيـات، لأنه المكان الرحمي لها، المرتبط بـأيـام الطفولة(2)، وبـالذكريـات الجـميلة التي فقدتهـا يٌِ هـذا البيـت الجــيـ، يقول السـارد " فقدت يفِ هذا البـيت الجـديـد كل مـا كان يعشوشـب فيها مـن ذكريـات جميلـة "( 3) . - مـنزل فاتح اليـحياوي:

وقد ركز السـارد فيـه على غرفة فاتح المنعزلة ِـِ الأعلى والتي " غطى مـدخلهـا أفيـاء شـجرة تـلت كأذرع إخطبوط ... والغرفة ضيقة يستعـملها للنوم ولاستتقبـال مـعارفه "(4)، وقد أسنـد السـارد للـيـكور مهـمـة الإيحاء بشـخـصيـة فاتح، لأن مـنزل الفرد امتـداد لـه، فإذا وصفنـا المنزل، فقـ وصفنـا الفرد، ونـجـد فاتح يطلق العنان لخيـاله يفِ هذه الخرفة يسترجـع الشخصيـات التاريخيـة والأسطوريـة ... إلخ، يمـارس حـريتـه التي عجز على مهـارستهها خارجا، أنها المتنفس الوحيد لـه، رغم
(2) ينظر: شاكر النابلسي، جماليـات المكان يٌ الروواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات
والنشر. الطبعة الأولى، 1994م بيروت - لبنان، ص16.

$$
\begin{aligned}
& \text { (3) الرواية، ص } 152 . \\
& \text { (4) الرواية، ص } 28 \text { - } 29 .
\end{aligned}
$$

ضيقها، حتى إذا ضـجر مـارس عزلتـه على صـخرة، يتأمل رؤوس الأشـجار ... والسـمـاء الزرقاء ... إلخ (1 . وبهـذا تكون هـذه الخرفـة مـكان جـاذب لهـذه الشـخصيـة. 2. المكاتب:

- مكتتب مـختار الدابـة:

ويقدمـه لنـا السـارد على مستتوى الشـكل والمضمون، فعلى مستوى الشكل يركز فيـه على عنصر الفخخامـة، حتى يـعكس الوظيفة السـاميـة لهلذه الشـخصيـة، فيقدمـه لنـا على أن: بـابـه واسـع ومبـطن، بـه سـجاد أحمر، ومـكتبـة مـزينـة وأريكة خضراء، وأخرى دوارة، ثلاجـة، طاولة، أواني فاخرة.

أمـا على مسـتوى المضمون فقـد تعمـل السـارد تقديمـه على أنـه مـكان علدواني، يــارس فيـه الظلـم والابتزاز والتحرث الجنسي على المواطنات، وخصوصا على العـامـلات، وهو مـكان تعسفي، لا يهتـم بـحل مشـاكل النـاس، وقد ضـمنـه السـارد ـيِ الـروايـة حتى " يـلخص إثـكاليـة علاقة السلطة الإداريـة بـالمواطنـين "(2 ). 3.السـجن:

يعـد السـجن مـن أكثر الأمـاكن ضيقا وإيـحاء بـالتأزم والاختتناق، وقد ذكر السـارد سـجن والد عزيزة وفاتح اليـحيـاوي عرضـا، إلا أنه ركز على سـجن كريـم السـامـعي، فاهتـم بحالة السـجـناء النفسـيـة وبالأخص حـالة كريـم، ففيـه راجـع نفسـه وأدرك أخطاءه وعرف قيـمـة العـائلـة.

كــمـا نجـــــ أمــاكن مـخلقة أخرى لتأطير الأحــداث كمــركز الشــرطة، المقاهي القديهـة ( كراسـيها حديـيـية، صونيهـا قديمـة، منـاشفها متسـخـة ) وكذلك المشايِّ العمومـيـة ومصـحـة الطبيب فريــ وبيت خـريـة الأحلام

(1) الروايـة، ص 88.
(2) عبد الحميـد بورايو، منطق السرد، ص 148.
(3) الرواية، ص 57، و199.

# ب- الأمـاكن المفتوحة: <br> 1 ـ الطريق: 

ويقدم لنا السـارد طرقات عين الرمـاد مـركزا على جمـاليتهها مـن خلال الصورة والوصف( 1)، لا على وظيفتـه البـنـائيـة والدلاليـة، مـا عدا طريق رأس العـين الذني كــان مـســرحا للـجريــة والشـاهل عليـهـا، وهو طريق كمـا يـبـلـو تغلـب على أوصافه المنعطفات والمنعرجات وألفـاظ الإغالاق "( 2) وقد ركز السـارد على شكلـه وخطورته ليـهـلـ لذلك الحادث، فالسـارد لم يكن مهتتمـا بشكل الطريق بقـدر اهتمـامـه بجـريمـة فواز يِّ تلك اللحظة الزمنـيـة - التاسـعة ليـلا - وٌِ تلك الحالة - السكر - ، والهواجس التي تسكن بـاله - لعلوعة، صراخ والدتـه، ... إلخ- ، وهو وإن كان مـكان للتتنقل كمـا أشـرت ـِ الماضي، فهو مكان للجـريمـة ـِ الحاضـر، ومـكان مشؤوم بـالنسبــة لفواز.
2. الغابات:

يتـحـث السـارد عن الغـابات المحيطة بــين الرمـاد وعن مهراتها وقد ذكرها عدة مـرات يِّ السـرد، لأنها المكان الوحيـد الذي يتيح لبـض الشـخصيـات التتنفس لممـارسـة كل أنواع الحريـات التي تكبـح ِپِ وسـط المدينـة، ويتـحول شـرب الخمـر ِپ ذلك المكان إلى عامل " مسـاعد لبروز التـداعيات والكثف عن نشاط اللاوعي "(3) وقد وظف السـارد الغابـة متتنفسـا لممـارسـة الجنس والرقص إمـا وِ عرائهـا أو پِ مـلاهيهـا ( كملهى الحـمراء ومـلهى الخضراء... إلخ )، وهي أيضـا مـكان التقاء
(1) ينظر: عبيـد مهدي، جماليـات المكان ٌٌِ ثلاثية حنـا مينا، منشورات الهيئة العامة السوريـة

$$
\text { للكتاب، دمشق - سوريـا، 2011م، ص } 155 .
$$

(2) إبراهيم السعافين، تحولات السرد دراسـات يٌ الروايـة العربية، دار الشروق، عمـان - الأردن،

$$
\text { الطبعة الأولى، 1996م، ص } 178 .
$$

(3) عبد الحميـد بورايو، منطق السرد، ص 147.

الأصدقاء ( عمـار، سمير، الزربوط ) لاستلام المخدرات وتعاطيها أيضا، أما فاتح

وبهـا تكون هذه الغابات مكانا متعدد الوظائف والدلالات.
3. الشارع:

يقدم لنا السارد شوارع عين الرماد معتمدا على وصفها الخارجي، فهي ضيقة، عفنة، مليئة بالحفر وبالغبار الصاعد، وقد انبنت على ثنائية الحركة والسكون والأمـان والاعتداءات، ففي النهار هي نبض الحركة والتجـدد اليومي( 2)،لأنها مكان لتجمع الباعة والمارة، وسكان الأحيـاء؛ أمـا هٌِ الليل فهي مسرح للاعتداءات الجنسية، ومأوى للمتشرديـن لخوائها من المارة. 4. المزرعة:

ويصف السارد مزرعة عزيزة( 3) وخليفة السامعي وصفاً دقيقاً ويظهر العلاقة الوطيدة التي تربط خليفة بالأرض، فهي كل حياته، وهي أرض الأجداد بينمـا عزيزة فتراها مصدر مـال وفقط، ومعظم أراضيهـا كانت لسـالم ولمجموعة من الفلاحين ثم استولت عليها .
5. الحديقة:

ويـدخل هنا المكان ضمن الأمـاكن الروائية الأثيرة( 4، وقد انبنت على ثنائية الجهـال والتاريخ. ويقدم لنا السارد اسمـا لهنا المكان، وهو حديقة الأمير عبد القادر، وهي امتـداد للمكان الحقيقي حديقة الأمير عبد القادر بسطيف.
(1) الرواية، ص 87
(2) (1) ينظر: عبيد مهدي، جماليات المكان وٌ ثلاثية حنا مينا،، ص 155.
(3) الرواية، ص 65.
(4) ينظر : ميشال رايموند، الفضاء الروائي، ترجمة عبد الرحيم حزل، ص 46.

وقد وظف السارد يِّ وصفها لغة جمالية، فهي تحفة المدينة وعروسها، تزينها أنواع وأشكال من الأزهار، وتضحك ֵٌِ جنباتها برك فوارة، تقذف بابتسامتها يِ أوجه الزوار (1) .
وكأن لا شيء جميل يٌ مدينة عين الرماد غير هذه الحديقة، التي ركز فيها على المعالم التـاريخية التي بنتها فرنسا، كمقابر النصارى والمسرح البلدي. 6. المقبرة:

وقد تحولت إلى وكر للشذوذ والانحراف، ويسودها الفساد، وقد شوهت القبور باعتبـارها " مـكانا هـامشيا ومنسيا ألقى فيـه الأحياء موتاهم "( 2)، إلا إن عزيزة تظهر اهتماما كبيرا بالمقابر لشيء وِّ نفسها، فترممر مقبرة النصارى وترافق وفدا كبيرا من الأقدام السوداء لزيـارة المقبرة، ويٌِ هذا المكان المفتوح تأتي النهاية المفتوحة للرواية حيث تنبش عزيزة قبرا، وهكذا تحول هذا المكان إلى شاهد على الشخصية وعلى الحدث، ويبقى السؤال: هل كانت الجثة المخرجة من القبر جثة عزوز حقا؟.

بيت أسرته ) ليعري المكان الحاضر، والدي يفتقد للحـب والطمـانـئنينة. وتتحول الصخرة من مكان يستوي فيه فاتح إلى مكان يحمل دلالة المواجهة والصمود، وبتركيز السارد على الوجه العفن لشوارع مدينـة عين الرمـاد يكون قد أنتج دلالة معرفية بـالمأساة التي تعيشها المـــينـة، بالإضافة إلى تــركـيركيزه على المقاهي الشعبية، والتي حملت " دلالة الركود والضياع والـجز عن التغيير "( ")، وبـا أن الماء هو رمز الطهارة فقد أخذت ( عين المدينـة ) هنه الدلالالة، وتحول
(1) الرواية، ص101 - 102،و105.

الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الاولى، 2004م، ص151.
(3) عبد الحميد هيمه، علامات وِّ الإبداع الجزائري، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية،

الماء المتــفق منها إلى طوفان جارف، " يطهر وجـه الأرض مـن الفسـاد ويتركها لمن يصلـح ليعيـد دورة الحيـاة فيها مـرة أخرى. أمـا تلـك العناصـر التي لا تمـثل أذى للـحيـاة فقد تركها السـيل تنـجو "(1)

ونــلاحــظ ـين الروايــة مــنتح السـارد بـــــض الشـخصيـات حــريـــة التتنقل خـــارج المديـنـة ( الغابـة )، كمـا نـالحظ أنـه قدم لنـا وصفاً تـلأمـاكن بصورة دقيقة وصلتت إلى حد تسـميتها، مـعتمدا يٌ ذلك على لغـة جمـاليـة، أمـا معظم المنـازل فقد جاءت صورتها بـاهتـة حاولت فقط تركيبهـا مـن خـال الأسفـار لتركيزه على الأجـواء السـائـدة فيها أكثر.

## خاتمة:

يقوم المكان يِّ الروايـة على ثنائيـة التقاطب، هذه الأخيرة قســت المكان إلى
قســــين:
أمـاكن مفتوحـة وأمـاكن مـغلقة.
توزع المكان يِ الروايـة بـين الأمـاكن الضـاغطة والأمـاكن الجاذبـة.
بناء مـكان المديـنـة على تيمـة الفقر والظلـم والجـريمـة والضيـاع ...إلخ .
تـنوع وظيفة المكان بـين الجمـاليـة والبـنائيـة.
تتوع المكان يِ الروايـة بـتنوع الثنـائيـات الضديـة التي سـاهـمت يِّ تشـكلـه. عدم اهتتمـام السـارد بفلسفـة التأثيث داخل الروايـة.

المصادر والمراجـيع:
شـارل كريفل، نقلا عن هنـري مـيتران، ( المكان والممنى )، الفضاء الروائي، مـجموعة مؤلفين، ترجمـة عبـل الرحـيم حزل، إفريقيـا الشرق، المغرب، د ط، 2002م.

$$
\text { 2006م، ص } 111 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر: ثنـاء أنس الوجود، رمز المـاء يِ الأدب الجـــاهــلي، دار قـباء للطباعــة وااـــــشر } \\
& \text { والتوزيــع، مصر، د.ط، 2000م، ص } 281 \text { - } 282 .
\end{aligned}
$$

بشير عبـل الغالـي، تحلـيل الخطاب السـردي والشعري، منشـورات مـخبر
عادات وأشكال التعبير الشفهي، الجزائر، دار الخرب للنشـر والتوزيـع، وهران، د ط، 2002م.

حسن بـحراوي، بينـة الشكل الروائي ( الفضـاء، الزمـن، الشـخصيـة )، المركز الثقاِي丷ํ العربي، بيروت - لبـنان، الطبــة الأولى، 1990م.

حميـد لحمـيداني، بنـيـة النص السـردي مـن منظور النقد الأدبي، المركز الثقاِِ العـربي للطبـاعة والنشر والتوزيـع، الطبــة الثالثة، 2000م. عز الديـن جالاوجي، الرمـاد الذي غسـل الماء، دار هومـة، الجزائر، الطبـعة الأولى، 2005م.

عبـد الرحمـن يـاغي، يِّ النقد التطبيقي مـع روايـات فلسطينيـة، دار الشروق للنشـر والتتوزيع، الأردن، الطبــة الأولى، 1999م.

أحمد مـرشـل ، البـنيـة والدلالة ِفِ روايات إبراهيـم نصر الله، المؤسسـة العـربية
للـدراسـات والنشـر، بيروت - لبـنان، الطبعـة الأولى، 2005م.
( عبـد الرحمـن بورايـو، منطق السـرد، ديوان المطبوعات الجـامـيـة، الجـزائر،
د، ط )، 1994م.
شـاكر النـابلسي، جمـاليـات المكان فِّ الروايـة العربية، المؤسسـة العربيـة للـدراسـات والنشـر. الطبعـة الأولى، 1994م بيروت - لبـنان.

عبـيـد مهـدي، جمـاليـات المكان يِ ثلاثيـة حنـا مـينا، منشـورات الهيئة العامـة السـوريـة للكتاب، دمشق - سـوريـا، 2011م. إبراهيـم السـعافين، تحولات السـرد دراسـات ِيْ الروايـة العـربيـة، دار الشروق،

عمـان - الأردن، الطبعـة الأولى، 1996م.
مـيشـال رايمونـد، الفضاء الروائـي، ترجمـة عبـــ الرحيـم حزل.

مـحمـد مـعتصم، النص السـردي العـربي: الصيـغ والمقومـات، شـركة المدارس
للنشـر والتتوزيـع، الدار البيـيضاء، المغرب، الطبــة الأولى، 2004م.
عبـد الحمـيـ هيمـة، علامـات وِ الإبـداع الجزائري، دار هومـة، الجـزائر،
الطبعة الثانية، 2006م.
ثناء أنس الوجود، رمـز الماء ـٌِ الأدب الجــــاهــلي، دار قـبـاء للطبـاعـة والــنـشر والـتوزيــع، مـصر، د. ط، 2000م.

