# عناصر الهويـّة الوطنيّة يِ الأغنية الشّعبيـة الثّوريـة لمنطقة قالمة 

## فـاتح عيّـاد

قسم اللغة والأدب العربي- كلية الآدابواللغات- جامعة8 مـي 1945 قالمة-
الجزائر
fateh.turk@hotmail.fr

تُعتبر الأغنيـة الشّعبيـة الثّوريـة مظهرًا مـن مظاهر الثّورة، متتجسّـدة يفِ كلمـات و ألحان مـتشبّعـة بـالرّوح الوطنيّة، وهي ذات إبـاع فنّي جـميل، لا يخلـو مـن العاطفة الصـّادقة، و الأحاسـيس المرهفـة، كهـا تعـدّ وثيقة تأريـخ تحمـل ِِّ طيّاتهـا بطولات عظيمـة و جـرائم شنيعـة شهـل لها كل منصف على سطح المعمورة. وتجـدر الإشـارة إلى مـا تبــثـه هذه الأغاني الشّعبيـة الثّوريـة مـن حمـاسـة يِّ نفوس الثوّار، ولاسـيمـا
 المتأصّلـة ، إلى جانب كلّ مـا يـرمـز إلى الرّوّح الوطنيّة كالتمسّـك بـالأرض، و السّعي لأجل رفـع العلـم الوطني بـاعتبـاره رمـزًا للسّيـادة الوطنيّة، فلـم تـّخر السّيـاسـة الاستتعمـاريـة أيّّ جهـل مـن أجل طمس كل مـا يتعلّق بـالهويّة الوطنيّة، بشتّى الطّرق وبـالوسـائل المختلفـة، و زرع الـفرقة بـين الإخخوة ِِّ الله والوطن. لذا فقد أسهـم مبـدعو الأغنيـة الشّعبـيـة ـِّ الدّفاع عن القضيّة الجزايـريّة، مـعبّريـن عن مواقفهم السـيـاسيّة، ناقلـين واقـع المجتـمـع الجـزائري إبـان الحقبـة الاستتعهـاريـة، و التّعبير عن كلّ مـا يختلـج وِ أنفسهم مـن مشاعر الألم و القهر، و مـناداة

بـالحـريّة والانتصـار حفاظا على الهويّة الوطنـيّة.
الكلمـات المفتاحية : الأغنيـة ،الهويـة الوطنيـة ، الثوريـة ، الشّعبيـة .

## Summary-

The revolutionary folk song is regarded as one of several manifestations of the revolution, embodied in the lyrics and melodies which are saturated with the national spirit. It is characterized with a beautiful artistic creativity, one that is not devoid of genuine emotions and refined feelings. It serves as a historical document that records great deeds and heinous crimes witnessed by humanity all over the world. It is important to point to the enthusiasm these revolutionary folk songs instilled in the souls of the revolutionaries, particularly in the consolidation of both the national identity with its spiritual and Islamic dimensions and the original Arabic language. These songs also dealt with everything that symbolizes patriotism such as the preservation of the national territory and the desire to elevate the national flag as a symbol of national sovereignty in response to the colonial policy which spared no effort to blur everything related to the national identity in various ways and by various means to sow discord among brothers in God and the homeland.
Accordingly, the authors of the revolutionary folk song have contributed in defending the Algerian cause, expressing their political positions and revealing the reality of the Algerian society during the colonial era. They depicted their inner thoughts and feelings of pain and oppression, and called for the victory and the triumph of freedom in order to preserve the national identity.

## Keywords -

The song, national identity, revolutionary, popular.


```
المستعمـر، وبخاصـة الأغنيـة الشّعبيـة نظرًا لما اكتسبـته مـن أهميّة كـبيرة ِيِ بعث
```



```
الكالام الموزون وغيره، وجمعهـا أغاني"(1) أمّا فيـما يـخصّ التّعريف الاصـطـلاحـي
فقد شملـه كثير مـن الغموض مـما جـل مـجال البـحث فيـه يستقطب أنظار كل
```

بـاحث مشتتغل يِّ هـا الميـدان، و مـن بـين التـعريفـات المقدّمـة لـلأغنيـة الشّعبيـية أنّهـا " تلك المقطوعة الشّعـريـة التي تُغنّى ، والتي توجـد وٌِ المجتتمعات فتتـنـاقل آدابها عن طريقق الرّوّايـة الشّفويـة، كـمـا يتـم حفظهـا مـن غير حـاجـة إلى تـويـن أو طبـاعة، فضلًا على اعتـمـاد موسـيقاهـا على السّهـاع"(2)، وعُرِّفت، بـأنها، بـأنّها: "قصيـدة غنـائيـة ملـحّنـة مـجهولة النّشــأة ظهرت بـين العامـّة مـن النّاس ِيٌ أزمـنـة مـاضـيـة وبقيت مـتـداولة أزمـانًا طويلـة"(3)

مــّا سبق، يــكننـا القول إنّ الأغنيـة الشـّعبيـة هي التي تتواتر عبر الأجيـال بشكلٍ مستـــرِّ ولأزمـنـة طويلـة، وترتبـط بــكان وبيئـة وجمـاعة مـا مـن البشـر ولا يُشترط أن يكون مؤلِّفهـا مـجهوپًا، وهي تتأثّر بـالبيئـة التي تخرج مـنهـا،أي أنّ لها ارتبـاطا مـاديا وعقليـا وروحـيا بـالمجتـمع، وهي إبــاع تلقائي صـادر عن فكـر ووجدان مشترك بـين أبـنـاء المجتـمع، ويمـارسها المجتتمـع فِ إطار مـن عاداتـه وتقاليـلـه ومنـاسبـاته الاحتفـاليـة المتنوّعة.

ولماكانت الكلمـة الشّفويـة " تسـجّل وتنقل كل صغيرة و كبـيرة، وتولّد عن كل حـث حكايـة أو شـكوى يـنقلها الرّكبـان وتتلقّفها الأذهان لتـعبّر عن وضـع مـأسـاوي تعيشـه الجـماهير الشّعبيـة وتتفاعل مـعـ"(4)، فإنّ الأغنيـة الشّعبـيـة سـاهمـت وبشكلٍ فـّالٍ ِّ بـلورة الفكـر الثّوري، وعبّرت عن المواقف السيـاسـيّة النضـاليّة لـدى الشّعب، ذلك أنّ " الكلـمـة أحـد أنواع العمل الثّوري الواعي لأنّهـا مـن جنس الفعل"(5)، فتــكّنت مـن نقل صورة واضـحـة عن الثّورة الجزائريـة المظفرة، إذ " كـان هنـاك شـراء شـعبيّون مـعروفون أوهـجهولون أبــعوا قصـائــ
 المقاومـة والنّضـال"(6) سـجّلوا أحـداث الثّورة وانتـصـاراتهـا وانتـكاسـاتهـا، كمــا سـجّلـوا
 واستقلالها بواسطة التألّم، والتـأسّف، والسّـخط، والدّعوة إلى التّغيـير والثّثورة،فالأغنيـة الشّعبـيـة الثّوريـة "رد فـل على المخطّطات الاستـعمـاريّة المختـلفة

ِيْ مـجالات السّيـاسـة والاقتصـاد والاجـتمـاع، أي ضلـ عمليّات القمـع والإبعـاد والإِبادة والتّحقير"(7)

وقـ شـاركت المرأة الرّجـل يِ إبـداع أغاني الثّورة التّحـريـريـة، حيـث تجـذّرت الرّوح الجـماعيّة لدى المواطنـين الذيـن قاوموا العـلـو الفرنسـي كرجـل واحـد منـن دخولّه أرض الجـزائر، وكان هدفهـم الوحيـد الحفاظ على الهويّة الوطنيـة التي ورد ـِّ معناهاالّلغوي يِ معـجم المحاني:الهويّة اسـم منسـوب إلى هوَ ، والهويّة الوطنيّة:
 "جملـة الخصـائص والسّمـات الجوهريّة التي تـميّز حقيقـة الشثيء أو الشـّخص وتجعلـه مـختلفًا عن غيره، وترتبـط بإدراك الفرد لذاته، كـمـا تُعتبر خاصـيّة ثابتـة

ومستـتـرّة للفرد أو للـجمـاعة" (9)
 شعبٍٍ مـا عن غيره، مـن خلال مـيزات لها أبعاد عمـيقة قوامها الارتبـاط بـفهوم المواطنة بحيث "يعي فيها الفرد ذاته كمـا تعي الجـمـاعة ذاتها، ويشعر الفرد بالانتـمـاء لهذه الجـّمـاعة"'(10)

سـعى الجـزايـريّون بكلّ مـا أوتوا مـن قوّة إلى الحفـاظ على هويّتهـم الوطنيّة، لأنّهـا تجسّد مـاضيهـم وحاضرهمه، بكل مـا تحملـه مـن مقوّمـات، وقـتفطّن المستعـمر الخاشـم إلى أنّ الهويّة هي نقطة القوّة لدى هـذا الشّعبـ الأعزل، فعمـد إلى مـحـاولة
 "إنّسبـيـلهـذاالاستـلابـالحضاريـهوالاسـتلابـالفكري،وسـلاحهـوهدمـالأسسـوالقيـملـح ضـارةالأمّةالمسـتلبـة،والقضضاءعلىمقوّمـاتومظاهرحضـارتهافينفسهـاوفيـالواقعـالمعـا ش"(11)،ذلك أنّ أقصر الطرق إلى الهيـمـنـة الاقتصـاديّة والاجـتمـاعيّة والفكريّة هي


 همفيـتأسـيسـالمسـا جـدالحـرّةبأموا لهاالخاصـّة،سواءفيـالمدنأوالقرى(12)،

 الشّعب سـياسـة التّفرقة الطائفيـة برفـع شعار" الإسـلام ديننـا، والعربية لغتنا والجـزائروونتنا " الذي أعلنـه الحـالِمَ الجلـيـل عبـد الحـميـــ بـن بـاديس.

وييمكن تلـخيص الهويّة الوطنيّة ـِيْ قول الشّاعر(13)



نتلـمّس يِّ هذيـن البيتـين أبرز وأهم مقوّمـات الهويّة الجـزائريـة، ألا وهي: الدّيـنـ، والعـروبـة، والتعلّق بـالأرض و الوطن، و سـنورد هذه العناصر كلّها بشبيٍ مـن التّفصيـل، والتتمثيـل بالأغنيـة الشيّعبـيـة.

شكّل الدّين عنصرًا أسـاسيًّا ومُهمَّا ِفِ تنبيـه الأمّة مـن خطر الاستتعمـار، والاستشـعاربالعـدوان الصّليببي، وكان عاملًا لإيقاظ الشّعور فيهـه، ونشر الوعي
 أهدافهـم الوطنيـة، و كلّمـا كان الدّيّن متـوهِّجًا ـِيْ القلوب كـلّمـا ازدادت النّفوس عزمـًا،ورضيت بـالقـدر وتخلّبـت على الظلّمى، كمـا شكّل الدّينـ "مصلدر القيـم والتّصورات والممـارسـات الأخلاقيـة التي يشترك فيـها أبناء الدّيّيانة الواحلـة، وتحثّهم على التّمـاسـك والتّالاحم الرّوحي، و تُشـعرهم بـانتـمـائهم إلى هويّة مشتركة""(16) والملاحظ أنّالمفردات الدّيّنيـة وُظِّفَت بشكل كبير وِ الأغنيـة

الشّعبيـة، فأضفت عليهـا طابـعًاخاصًّا، لتعبّر بـذلك عن نفسيّة المواطن الجزائري
المؤمنـة. تقول الأغنيـة: ${ }^{17}$
يَانَاسْ قُومُوا بَالصْلَاةْ وَاتْرَكُوا الشيِّي اللِّيفـَاتْ(18)
وقَرِّيوْ اوُـَادْكُمْ فَاللُغَاتْ بَاهْ يَـَخْرجُوا زُعَمــا (19)

وظّف صـاحب البيتـين ضمـير المخاطب كـونه الأنجـع لبـث الحمـاس، والحثّ على - فعل الشّيء، على اعتبـار أنّ المخاطب هو المُلزَم بـالاستتجـابـة والإنجـاز، (قوموا الما اتركوا - قرّيو - اولادكهم) ، والمخاطب هنـا هـم أبـناء الوطن عامّة (يا ناس)، حثّهـمـمبلـع الأغنيـة على الالتزام بأداء الصـّالاة بـاعتبـارها قوام الدّين وعموده،
 لأنهـم مَن يحمـل على عاتقه مسؤوليـة تـربيـة النّشأ وإيصـالهم إلى برّ الأمـان، بـما أوتوه مـن رجاحـة عقل، وسـلاد رأيٍ وهو يـلـعوهم إلى تعلـيم الأبـناء اللّغات،
 سـيغـدو زعيمـًا ذا شهرة و صيت.

و قد تغنّت الأغنيـة الشّعبـيـة الثّوريـة يٌِ بـدايـاتها بـتوظيف المصطلـحات الدّيّنـيـة والافتتـاح بـالبسملـة، وذلك لتقوّي عزيــة المجاهديـن الجـزائريّين وتحثّهـم على


انَزْوُزْ مَكْة جَاتْنِي بْعِيدَة

بـلـأ الشّاعر الأغنيـة بـالبسـملـة، وهـا مـا يـبـيّن أنّ الدّين كان سـاكنًا ـٌِ القلوب، والاشتيـاق والنّية لإتمـام المناسـك وزيـارة مـكّة المكرّهـة موجودة، ولكن الواجب الوطني كان حائلاً دون الوصول إليها، ونـالحظ توفّر المفردات الدّيـيـيـة بكثـافة ـِـِ

هذه الأبيـات (بسـم الله، الله، ربّي، مـكّة) مهّا أكسبهـا مسـحـة ديـنيّة، والقارئ لهـا يظنّ لأوّل وهلـة أنّها مـن قصيـدة ديـنيّة بـحتـة، لكن بـتأمّلـه العمـيق يــرك أنّ بؤرتهـا تكهـن يِّ الجهاد والتّضـحـيـة يِ سبـيـل الله.
وفِّ موضـع آخر: (24)

بـسَــهم اللهَ بْلِيـتْ نْقُولْ مُحَمَّنْ شَفِيـعْ القَوْمٌ هُوَ لَلّي يَشْفَعْ فِيـنـا (26)

وردت ِِّ هذا المقطع البسـملة، واستتحضـار الرّسـول - صلّى الله عليـه وسلّهمشفيـًا للمسسلمـين، فالافتتاحيّة الدّيـنيـة تكون عادةٍ فأل خـيرٍ وبـركاٍٍ اسـتنّهـا الشّعراء يِّ بـدايـات قصـائـهمه، ولاسـيمـا أنّها انطوت -قصـائدهـم- على الرّجاء والأمل ِفْ الفرج القريـب مـن الله تعالى، والبـيت الثّاني يـل على تشبّع صـاحب المقطع بـالرّوح الدّيّنيـة، والتّقوى، فهو يـؤمـن بــا ورد ِـِ الأحـاديـث النّبويـة بـأنّ
 يـوم القيـامـة ، وأعظم الشّفعاء يـوم القيـامـة النّبي مـحمـــصلّى الله علـيـه وسلّلم، فإنّ له يـوم القيامـة خمس شـفاعات ، أربع مـنها خاصـة بـه، وواحـدة يشترك فيها مـع سـائر الشثّفعاء"(27)،وقـد صنّف مـبـلع الأغنيـة نفسـه ومـن مـعه مـن أبـناء الوطن المخلصـين للقضيـة الوطنيـة ضمن المشفوع فيهمه، دلّ على ذلك ضهمير جمع المتكلّهم (نحن)، مصلداقًا لقوله تعالى ـِّ الحـيـث القدسي: "أَنَا عِنْتَ ظَنِّ عَبْبِي جي ، إِنْ ظَنَّ خَيْرُا فَلَهُ ، وَإِنْ ظَنَّ شَرَا فَلَهُ "(28)

وقد كانت المصطلـحات الدّينـيـة أيضًا تُوظَّ ـِّ ذِكر الموضوع الثّوري كالتّضرع


يَا الذْرَارِي المُجَـاهِلِينْ نَطْلْبَ رِيِّي و مُحَمَّنْ

إنّ التضرّع لغير الله مـلّة، والمسلـم التّقي حريـص على توجـيـه دعائه للّه دون غيره،
 المتلقّي حتّى تشـجّعه على الإِقدام والسّير ِيْ خطى ثابتة، ذلك أنّ كلّ نفس تطمئـن لأيّ أمـر حضّ عليـه اللّه ورسولّه، لذا يوجّه مبـلـع الأغنيـة دعاءه إلى الله تحالى مـتضـرِّعًا إيّاه أن يـحـمي الجـنود مـن طلقات النّار الموجّهـة مـن قِبل العــوو،
 الأمّة وشفيـعها .

ويلفت انتبـاهنا ـٌِ البـيت الأوّل توظيف الجبـل، وهو وارد بكثرة ِِّ الأغاني الشعبيّة
 وبطولـة و فِداء، فالجبـل مـلاذ الثوّار ومـركز تواجـدهم، إذ اتّخذـوه حصنًا منيـعًا يـحتـمون بـه، ومـكانًا يـنظّمون فيـه نشـاطاتهـم الثّثوريـة ويـنسـجون خططهـم العسـكريّة للنّيل مـن الاستتعمـار ، كمـا يُعدّ موقعًا اسـتراتيـجيَّا للهـجومـات، نظرًا لمسـالكه الوعرة، والتي وقفت حـائلًا دون الوصول إليهم، مهّا زاد الأمـر صعوبـة على المستتعمر، فلـه يـجـد مـن بُـّ إلا غرس الألغام، وقذف القنـابـل، وحـرق الجـبـال. ومـن أمـثلة الدّعاء والتضرّع للّه يِن الأغاني الثّوريـة أيضنًا :(32) الله شَعْب الجَزَائرْ الله شَعْب الجَزَائرْ

الههْمْزَة فِي السْطُوز

كرّر المغنّي عبـارة "الله شـعب الجـزايـر" مـرّتـين تأكيـدًا مـنه العالاقة الوطيدة بـين الخالق وهذا المخلوق الضّعيف الدي يـأبى الهزيمـة، والدّعاء واضـح ِِّ الأبيـات؛ "يا رب عين لي ثائر"، أي طلب الإعانـة مـن الله عزّ وجل للثوّار، " يـا ربّي ثبّت جهـادي"
 وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمْينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ هُ (37)

وِ丷天 الختتام دعاء لإطالة الأعمـار، حتّى يشهلد هؤلاء الثّوار النّصر بـأعينهـم ويشـاركوا إخوانهم فرحـة الاسـتقلال.

وتقول الأغنيـة ـِيْ الصّـدد نفسـه:(38)

الله لَا إلـَـهَ إلاًا الله و يَارَبِّي وَأَنْتَ المُحِينْ وَ تْحْينْ المُجـَاهِلِيـنْ آمْيْـجَاهْدُوا عَالديّنْه(39)

إنّ أخصّ مـا امـتازت بـه الثّورة الجـزائريــة هو الجـانب الرّوحي، الذـي تغلـّب على
 الصّحـيـحـة يِّ نفوسههم، فيتـخلقون بـالخلق الحسـن، ويتّصفون بفضـائل الأعمـال، فيعيشون بفكرهم مع هدي الله، ويحـاربون أولًا، مـن أجل ديـنهم الذي هو أحد


الأغنيـة يِّ هذا المعنى: (40)


خصّ الشّاعر الجندي بصفة الطّول كنايـة عن رفعتـه وعلوّ شـأنه لمطلبـه النّبيـل، والمتمـثّل يِ الحـريّة، ليــكس ِِ المقابل وضـاعة المستتعمِـر ومطلبـه الدّنيء؛ الطّمـع و

الجشـع.
وهِ مقطع آخر: (43)
يَـاخُوتِي المُجَاهِلرينْ كُونُوا خَـاوُة مُتَّحْلِيـنْ(44)
(إذا مُتُو مُـوتُو عَالدِّينْ و إذًا عِشْنُو جِيبُو الحُرِيِّةِ(45)
تـعو الأغنيـة إلى الاتّحاد بـين أبـناء الجزائـر والوقوف جـنبًا إلى جـنـٍ ملكافحـة العـلـو، والاسـتشهـاد مـن أجـل نصـرة الدّيّن الإسـلامـي، واسـترداد الحـريّة المسلـوبـة مـن

طرف المستـعمِر الغاشـم.

ومـن هنا كان الجهـاد يِّ سبـيـل الله، والدّفاع عن الإسـلام همـا الهــف الأسـمى مـن النّضـال، وبتـعبيرٍٍ آخر كانت الفكرة الوطنيّة مـزيجا مـن العقيـلـة الديّينيـة والرّوِح الوطنيـة، فكان للعامـل الدّيني دورٌ رئيسـيٌّ يِّ تحريـك العاطفة مـهّا جعل الجمـاهير الشثّعبيـة تُقبل على الجهاد وتقدّس الاسـتشهـاد لارتبـاط الثّورة بـالدّينن:(46)

الله يَا السُّجْعَانْ يَا أهْل الإِيمَانْ يَا لْمُخْلِصِينْ وَ اسْمعُوْا لِيَّا (47) خُوذُوا كَكَمْ مَا فِيـهُ إِفْهَامْ تَارِيِخْ جْلِيـنْ عْلَى الوَطَنِيَّة)(48)


وجّه المجاهلد نـداءه للثوّار الشّجـعان المخلصـين، كي ينصـتوا لما سيـلقيـه عليـهم مـن كلام له مـنى واضـح جلي لا يحتـاج إلى شـرح؛ "خوذوا كـلام مـا فيه إفهام"،
 الحقل الدّيني: الله، أهل الإيمـان، والله، بجاه مـحمد شفيع الأنبياء.

إنّ أقصر وأعظم طريق إلى الله عزّ وجل هي الجهاد هٌِ سبيلهِ، فهو تضحية بالنّفس والمال، وبُعد عن ذويهمرضاة لله عزّ وجل، لذا أعدّ الله للمـجاهد ألـد أعظم جزاء؛ جنّة الفردوس الأعلى التي يتنافس عليهـا المتنافسون، وقدّ خصّه بالحيـاة
 أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ نَا تَشْعُرُونَ


 فتدخل الجنّة فتودّ أنّهـا رجعت إليكهم ولها الدّنـيا ومـا فيها إنّا الشثّهيد فإنّه ودّ أنّه قتل كذا مرّة لما رأى من الثّواب"(51)

وقد نوّهت الأغاني الشّعبية عن الأجر الكبير الذي ينتظر المجاهدين ֵِِ سبيل الله، سواء يِّ حياتهـم أوبعد استشهـادهـم :(52)



اعتمد الشّاعر الكنايـة هٌِ قوله: "الجنود على رجليهـه" كنـايـة على أنّهـم كانوا مشاةً، ويٌٌ قوله: "الغابة غطّات عليهم" كنايـة عن احتمـائهـه بها.

وكثيرًا مـا ترد الشّهادتان هٌِ أوّل القصائد الثّوريـة، وهمـاالرّكن الأوّل من أركان الإسلام، و دعامة مـن دعائم الإيمـان، يردّدها مبدع الأغنية لتضفي على قصيدته مسـحـةً إيمـانيـة، و ليستتشهـلـ بهـا على نفسـيّتـه المؤمنـة:(55)

# الجَزَاتِـرْدَوْلَة عَرْبيَّة عْلَى وَطْنِي وَ مَا صـَايَرْ هِيَّا (57) <br> وهِ موضـِ آخر: (58) 

## 

الطكَلبْـَة فِي رَبِّ وَالمَمْبُودْ اللَّهْ (59)

تـيّيّز جـيش التّحـريـر الوطني ومنـاضلوه بـالشّجـاعة، فكانوا يستــجلون طلـب الشثّهادة والاسـتشهـاد، وهي رغبـة ملـحّة أمـلتها المرجـعيـة الدّيّيـيـة حول شـرف الجهـاد وثوابـه، وعدم توّلي الأدبـار أثنـاء لقاء العـدو.

كذلك اشـتملت الأغاني الثنّوريـة على شكر الله تعالى لما حقّقـه هؤلاء الأبطال مـن نصر وفوز مظفرّ :(60)



تحت وطأة القهر و المحـاناة رفـع الجـزائريٌٌ يـديـه متضـرِّعا إلى الله عزّ و جل، حـتّى ينصره على العـلو الظالم، وعنـل استتجـابـة اللّه تعالى لـدعائه فالا يسعـه إلا أن يشكره ويُثني عليـه، فيـذكر أنّه الوحيـد صـاحب الفضل يِّ نجـاته " مـن غير الله يـا بني لا حـد نجـدنا"، ونلــط توظيف الاقتبـاس ٌِ الشّطر الثّثّاني مـن البيـت الأوّل إذ




إنّ المجـاهـدين لا يخافون مـن الموت لأنّ أنفسهـم تطهّرت مـن الذّنوب والمعاصي، فكافحوا أهواءهـ، وحملوا أجسـامهـ، وقلوبهـم على الاستتغراق ِيْ ذلك الجو الهادي الرّوححاني المنتعشث،واقتصروا مـن العيش، على مـا يسلدّ الغلـة و يستـــيـم الحيـاة(64)، و هذا مـا جسـّدته الأغنيـة الثيّعبيـة:(65)
 لَحَضْرُتْ المُوتْ نْمُوتْ حَهَّةَ نَضْرَبْ عْلَى دِينِي وَ نْحَرَّرْبَلَادِي(67)

ونظرًا للقيـمـة الكبرى التي أولاهـا الشّعب الجـزائري للـجانب الدّيني،
فقدركزّتجـمعيّة
 1954


 ريـتالمنـحرفينوالمشثعوذينـالذيـنكانوايسبـحـونفيفلـكالإدارةالاسـتعمـاريـةالتيـحرّكتهـــ


 ها المفروضعلـىا لدّيـنـالإسـلامـيشـديـاً . (69 ولما كان الدّيـن روح و كيـان الفـرد والأمــة، فالمساس بـه مسـاس بالهويّة ، لذا لم يـدّخر الشّعبـ الجـزائري جهـدًا ـٌِ مقاومـة المستتعمر ومـجـابهتـه بكلّ الطرّرق وشتّى الوسـائل.

الهووامش:

1- إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيّات، حامد عبد القادر، مـحمد علي النجّار ،المعجم الوسيط، ، مـجمـع اللغة العربية، الإدارة العامّة للمعـجمـات و إحيـاء التّراث، دار الدّعوة، القاهرة،

$$
\text { مايو 1982، باب الخين، ج1- 2،ص } 715
$$

2- فاروق أحمد مصطفى و مرفت العشمـاوي ،دراسات وٌٌ التّراث الشّّعبي، ، دار المعرفة،

$$
\text { الإسكنـدريـة- مصر، ط01، 2008،ص } 204
$$

3- فوزي العنتيل ،بين الفولكلور والثقافة الشعبية،، الهيئة المصريـة للكتاب، مصر، ط01، 1987، ص 245
4- عبد القادر خليفي ،دور الأدب الشّعبي يٌ المقاومـة الوطنية، ، سلسلـة مـنشورات الجيب،

$$
\text { المجلس الأعلى للغة العربيـة، الجزائر، أكتوبر 2005، ص } 13
$$

5- عبد العزيز الشويط ،دور النّشيد الشعبي الجزائري يٌ مـعركة التّحريـر الكبرى، دراسـة ِـِ الأهداف و المرامي لمجـموعة من الأناشيد الشتّبية الجزائرية، ، دار أمواج للنشر، الجزائر، ط1، نوفمبر 2005، ص 23
6 1- حكيمـة بوقرومة (جـامعة المسيلة)، زاهية بوقرومـة (جامعة تيزي وزو)،الأناشيد الوطنية و دورها التّعبوي خلال الثّورة، عنوان المداخلة: النّنّيد الشتّعبي الجزائري و دوره پٌ تحريض الثّورة، ، مخبر الممارسات اللغويـة يٌِ الجزائر، جامعة مولود معمـري تيزي وزو، كلية الآداب و

$$
\text { اللغات، قسمى اللغة العربية و آدابها، ج2، 15- } 16 \text { مـاي 2013، ص } 362
$$

$$
\text { 7- عبد القادر خليفي ،دور الأدب الشتّعبي يٌ المقاومة الوطنية، ، ص } 26
$$




$$
\text { للنّشر، القاهرة، ط1، } 1434 \text { هـ/2013م، ص } 60
$$

$$
\text { 10- المرجـع نفسـه ، ص } 62
$$

11-10 أنور الجنـدي، ترشيدالفكرالإسلامي، ، دار الاعتصام، د.ط، د.ت، ص 23 12 قدمتهذهالأطروحة|ستكمـالالمتطلباتـرجـة| ماجسستيرفيأصولالدينبكليـة|لدراساتالعليافيـجامعـة النجاحالوطنيـة ، جامعة النـجاح الوطنية، نابلس- فلسطين، كلية الدراسات العليـا، ، إعداد ، إشراف محمد حافظ الشريدة، 2007 م، ص 119
12-1900 عمريالطاهر،النخبـةالوطنيـة|لجزائريتومشروعالمجتـمع
1940)،أطروحةدنيلشهادةالدكتوراهفيالتاريخالحديثوالمعاصر،جامـعة|الأميرعبدالقادرللعلوم

2004-
الإسـلامية،قسنطينة، كليـةالآدابوالعلومالإنسانية،قسمالتاريخ، السنة الجامعية،
2003،ص 316
13- منقولة عن طريق الستّماع: نافجة بن شرشار، 70 سنـة، جبالة لخميسي.
بني: ابني14

15 حنا: نحن، موطنّا: موطننا، بيه: بـه
16-17 شمـا آل نهيان، التّنميـة الثتّقافيـة ، ص 65
17-18 منقولة عن طريق السّماع: عمار مصمودي ، 57 سنـة، هيليوبوليس
18-18 الشّي: الشيء، اللي: الذيني، فات: مضى

مناصب عالية
20 - روى أبو داود والترمذي يٌ السنن عن زيـد بن ثابت رضي الله عنـه قال: أمرني رسول الله

 فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته -أي عرفته وأتقنته -فكنت أكتب إليه إذا كتب وأقرأ لـه إذا كتتبإليه
21- منقولة عن طريق السّمـاع: مبارك فنيدس، 63 سنة، هيليو بوليس

23- انزور: أزور، جاتني: جاءتني، أي بـيـيدة بالنسبـة لي
24 - منقولة عن طريق السّمـاع: مبارك فنيدس، 63 سنـة، هيليو بوليس انيس
25- بديت: بدأت، نقول: أقول، جبت: أحضرت بـعنى اقتبست.
26- اللي: الدني
27- البضاعة لمبتغي الشّفاعة، مـاجـد بن سليمـان الرسي، سلسلة الإسلام الصـّاٌِ، جمـادى
الآخرة، 1434هـ، ص10

28 -28 صحيح: رواه الطبراني وِّ الأوسط عن واثلة، كمـا يٌ صـحيح الجامـع رقه: 1905.
29- منقولة عن طريق السّمـاع: مبارك فنيدس، 63 سنـة، هيليو بوليس
30- الذراري: الشباب، اللي: الذين، جيتو: جئتم، اوراس: اسمى جبل




والإرادة والتقدير والنّصرة والرّزق ونحوهايستتحب التأدب فيها بعدم نسبتها إلى الله وأحد من خلقه على وجه التشريك بحرف العطف " الواو "، بل ينبغي استعمـال حرف العطف " ثم "، فتقول مثلا : مـا شاء الله ثم شئت ، بفضل الله ثم بفضل فلان ، هـلا بـلا بتقدير الله ثم بتقدير فلان ، وهكذا. يمنعكم: يحميكم
32-33 منقولة عن طريق السّماع: ابراهيهم بوخدنة، 74 سنة، تاملوكة
33- عين لي ثائر: أعِنْ الثّائر

34- اليف:تحريف الحرف العربي الألف، بديت: بدأت، نشادي:إنشادي أو نشيدي، و عبارة
بديت نسادي بمعنى شرعت يٌ المسير
35- رضاية ربّي: طلب الرضـا مـن الله عزّو جل
36- السطور: الأسطر، طوّل لعمور: دعاء بإطالة الأعمـار
37- سورة إبراهم، الآيـة 27
38- منقولة عن طريق السّمـاع: ربيـحة رواقديـة ، 56 سنـة، بلـخير.
39- آم: إنّهم، عالدّين: من أجل الدّين

41 - محزّم: يضـع حزامًا، القشّابية: لبـاس شتوي.
42- الشهريّة: الرّاتب الشّهري، المال مقابل أعمالهـ.

44- يا خوتي: يا إخواني، خاوة: إخوة
 46 - منقولة عن طريق الستّماع: الطيب بوتيرة ، 77 سنـة، قالمة

47- السّجعان: الشّجّجعان، اسمعوا ليّا: استمعوا لي
48- خوذوا: خُنُوا، مـا فيه: ليس به.
49 -

$$
\text { 50- سورة آل عمران، الآيـة } 169
$$

51- سنن الدرامي، عبد الله بن عبد الحمن الدرامي السمرقندي، دار الكتاب العربي،

$$
\text { 1407هـ/ 1987م، ص } 2409
$$

52- منقولة عن طريق السّماع: يوسف فنيدس، 63 سنـة، هيليوبوليس.
53 -54 رجليهم: أقدامهم،، غطّات: غطّت و سترت
54 - ليهم: لههم.

55- منقولة عن طريق السّماع: ابراهيم بوخدنة، 74 سنة، تاملوكة.
56- طوالو: طالت.
57- ما ما ماير بيّا: مـا حـدث لي، يقصد مـا عاناه مـن مشقّة و تضحيات جسـام من أجل وطنـه 58 - أحمد عاشوري، كدية الجهاد: قصة الشهيد صالح الحروشي، سلسلة شهداء احتفلت بهم، طبـع بمسـاهمـة جمعيـة أصدقاء سويـداني بوجمعـة، ص 22 59- الطلبة ـِّ ريّي: بمعنى لا رجاء و لا دعاء إلا لله تعالى

61- يابني: يا ابني، لا حد: لا أحد، نجدنا : أنجدنا أو أتقضنا
62 بيه: بـه
63-62 سورة الفتح، الآية 01.
64 - مـحمد زروال، الحياة الرّوحية يٌ الثّورة الجزائريـة، منشورات المتحف الوطني بـالمجاهد، ص 95.
65 - منقول عن طريق السّمـاع: اليـيامنـة موادنة ، 85 سـنة، قالمة
66- الهمّة:العزيمـة، نقول: بعيد الههمّة أي يسمو إلى معالي الأمور، اعطيوني: أعطوني أو امنحوني، رخصة: إذن، نشوف: أرى، يمّة: أمّي.

67 - لحضرت الموت: إذا حضرت أو حانت الموت ، نموت: أموت (أستشهد)، ثمّة: هناك أي حيث توجد أمّي، نضرب: أضرب و المقصود هنا أقاتل الأعداء، على ديني: من أجل ديني (الإسلام)، نحرّر: أحرّر.
68- عمري الطّاهر، المرجعنفسهه،ص 319

كانتأولىخطواتالمشروعالاستعمـاريلمـحاربة|لدينالإسلاميقدتمثلتـفيتهديمبعضالمساجـدوالاسـ تيلاءعلىالأوقافالإسلاميـة،وكذلكتحويلبعضها إلىكنـائسأوكاتـرائياتوغلقبعضالزوايـاالديني قوالصوفية،بالإضافةإلىتتحويلالمراكزالثقافيةإلىمعاهدالثقافةالفرنسية إلىغيرذلكمنالإجراءاتالتيطبّقتها إدارةالاحتلال.

قائمة المصادرو المراجـع القرآن الكريم برواية ورش عن الإمـام نافع

أولّاً: المصادر الشفهية :
1- إبراهيم بوخدنة، 74 سنـة، تاملوكة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- 2- عمار مصمودي ، } 57 \text { سنـة، هيليوبوليس. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4- } \\
& \text { 5- مبارك فنيدس، } 63 \text { سنـة، هيليو بوليس. } \\
& \text { 6- نافجـة بن شرشار، } 70 \text { سنـة، جبالة لخميسي. } 90 \text { الـة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8- اليامنة موادنة ، } 85 \text { سنتة، قالمة. } \\
& \text { 9- يوسف فنيدس، } 63 \text { سنـة، هيليوبوليس. } \\
& \text { 10 - برنية طالب ، } 71 \text { سنـة، عين تحميمين، بوشقوف. } \\
& \text { 11- حورية بقلمون، } 65 \text { سنـة، تاملوكة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13-13 الزهرة مـاضي، } 74 \text { سنـة، بني مزلين. } \\
& \text { 14-15 الطيب بوتيرة ، } 77 \text { سنة، قالمة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 16-17 عقيلة معافة، } 63 \text { سنـة، قالمة. } \\
& \text { 17-17 عتيقة لعمـاريـة ، } 61 \text { سنة، جبالة لخميسي. }
\end{aligned}
$$

## ثانيًا: الكتب:

18- أنور الجنـدي، ترشيدالفكرالإسالامي ، دار الاعتصـام،بيروت ،لبـنان ، د.ط، د د.ت.


الآخرة، 1434هـ، ص10

21 ــ فوزي العنتـيل، بين الفولكلور والثقافة الشعبيـة، الهيئة المصريـة للكتاب، مصر، ط01،

22-

$$
\text { الإسكنـدريـة- مصر، ط01، } 2008 .
$$

23- عبد القادر خليفي ،دور الأدب الشّعبي پِ المقاومة الوطنية، ، سلسلة منشورات الجيب، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، أكتوبر 2005.

24 عـبد العزيز الشويط، دور النّشيد الشعبي الجزائري يٌ مـعركة التّحرير الكبرى، دراسة يٌ الأهداف و المرامي لمجموعة من الأناشيد الشّعبية الجزائريـة، دار أمواج للنشر، الجزائر، ط1، نوفمبر 2005.

25- شمـا بنت مـحمد بن خالد آل نهيان، التّنمية الثّقّافية و تعزيز الهويّة الوطنيّة، دار العين للنّنشر، القاهرة، ط1، 1434 هـ/2013م

26- عبد الله بن عبد الحمن الدرامي السمرقندي، سنن الدرامي، دار الكتاب العربي، 1407هـ/ 1987م
27 - مـحمـد الطمـار، تاريخ الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجـامعيـة.
 التأليف، فرع عنابة، أفريل 2012.
29- مفدي زكريا، إلياذة الجزائر، دراسلة و شرح الطاهر مربيعي، دار المختار للطباعة و

$$
\text { النشر والتوزيـع، الجزائر، ط } 2009 .
$$

30- سعد الله أبو القاسم ، الحركة الوطنية الجزائريـة، 1900-1930، ج3، الشركة الوطنية للنشر والتوزيـ، الجزائر، ط3.
31-31 عاشوري أحمد ، صهيل الحصان: قصة الشهيد مبارك فنيدس، سلسلة شهداء احتفلت

كدية الجهاد: قصة الشهيد صالح الحروشي، سلسلـة شهداء 32

احتفلت بههم، طبـع بـسـاهمـة جمعيـة أصدقاء سويـداني بوجمعـة.
33- عبـد الحميد ين باديس ،آثار الإمام عبد الحمـيد بن باديس: رئيس جمعيّة العلماء المسلمـين الجزائريّين، مـن مطبوعات وزارة الشيّؤون الدّينيـة، الجزائر، ط1، 1406هـ/1985م،

34- عبد الحميد ين باديس ،آثار الإمـام عبـد الحميد بن بـاديس: رئيس جمعيّة العلماء المسلمـين الجزائريّين، مـن مطبوعات وزارة الشيّؤون الدّينـيـ، الجزائر، ط1، 1412هـ/ 1912م، ${ }_{5}$
ثالثًا: المعاجمَ:
37 - المعجـم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى، أحمد حسن الزيّات، حامـد عبد القادر، مـحمد علي النـجّار، مـجمـع اللغـة العربيـ، الإدارة العامّة للمعـجمـات و إحيـاء التّراث، دار الدّعوة، القاهرة، مـايو 1982، باب الغين، ج1-

رايِعًا: الرسائل الجحامعية :

$$
\text { مجلَّة الواحات للبـحوث و الدراسـات المجلد } 9 \text { العـدد 2(2016) : } 1364 \text { - } 1383
$$

38- جون جوزيف، اللّغة و الهويّة، عالم المعرفة، دولة الكويت ،العدد 342، أغسطس 2007
39 علام عبد القادر مـحمود النعنع، التعبئة المعنوية ِِْ القرآن الكريـه،
قدمتهنهالأطروحة|ستكمـالالمتطلباتدرجة|ماجستتيرفيأصولالدين، جامعة النـجاح الوطنيـة ،
نابلس- فلسطين، كليـة الـدراسـات العليـا، 2007 م.
-1900) 40- عمريالطاهر،النـخبـة| لوطنيـة|لجزائريـتومشروعالمجتمـع
1940)،بحثلنيلشهادةالدكتوراهفيـالتاريخالحديثوالمعاصر،جامعـة|الأميرعبدالقادرللـعلومـالإسدلاميـة،قسنطينة، كليـةالآدابوالعلومالإنسـانية،قسمالتاريخ، السنة الجامعية، 2003 -2004.41- محمد زروال، الحياة الرّوحية يِ الثّورة الجزائريـة، منشورات المتحف الوطني

## خامسئا: الملتقيات والأيـام الدراسيـة :

42 - عبد العزيز بومهرة عنوان المداخلة: الحريّة و التّضـحيـة يٌْ الأغنيـة الشّعبيـة، ، جامعة

$$
8 \text { مـاي 1945، قالمة، كليّة الآداب و اللغات، قسم اللغة والأدب العربي. }
$$

43 حكيـمـة بوقرومـة (جامعـة المسيلـة)، زاهية بوقرومـة (جامعـة تيزي وزو)، عنوان المداخلـة:
 مولود معمري تيزي وزو، كلية الآداب و اللغات، قسم اللغة العربية و آدابها، ج2، 15-16

$$
\text { مـاي } 2013 .
$$

## سـادسًا: المواقِع الالكترونيّة:

44- رائد أنس، رفـع العلم الوطني هٌِ مظاهرات 8 مـاي 1945 حمل دلالات واضـحة على بداية نهاية الجزائر الفرنسية،سطيف.نت : موقع إخباري،، الثثلاثاء 11 كانون الأول (ديسمبر ) 2012، على الساعة 17.00.
45 الموقع الالكتروني: http://ar.wikipedia.org/wiki ، أطلع عليه يوم الأحد 2016/10/15، على الساعة 11.00سـا.
 الأريعاء2016/10/18،على الساعة13.00سا.

