# إعادة كنابة الناريخ من الأسفل <br> د. يمينة سلايمية <br> جامعة باجي مخنار عنابة <br> جامعة العربي النبسي - نبسة- <br> <br> \section*{سميرة بن جاب |لله} 

 <br> <br> \section*{سميرة بن جاب |لله}}
(الملخص:
تروم هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على قضية إعادة كتابة التاريخ من منظور الهامش في الكتابة الروائية، من حيث هي قضــــيـة مركزــة في كتابات مـا بعد الكولونيـاليـة، التي تحاول إعادة النظر في تراتبية المركز والهامش بغيـة تقويض فكرة أفضــــليـة الغرب التي قامت عليها الحضــــــارة الغربيـة، ومن ثمـة تتـامت النظرة الصــراعية والنزعة الصــدامية التي ولدت الممارســات الوحشـية والدموية، وبررت ثقافة العنف التي تشـبع بها الإنسان الغربي
الكلمـات المفتاحية: كتابة، التاريخ، منظور ، الهامش، الرواية.


#### Abstract

: This research paper intends to shed light on the issue of rewriting history from the perspective of margin in narrative writing, as it is a central issue in post-colonial writings, which attempts to review the hierarchy of the center and the margin in order to undermine the idea of the preference of the West upon which Western civilization was based Then, the growing view of conflict and the confrontational tendency that generated brutal and bloody practices, and justified the culture of violence that satiated the Western person.


Key words: writing, history, perspective, margin, novel

## مقدمة :

التاريخ ليس مجرد أحداث مرت وانقضت بل هو مجال معقد وخطـير لأنه مكتنز بالتأويلات والتراءات وحتى الكتـــابات، ذلك أن التــــاريخ يكتبه الأقوى. وفي محــاولة قد تكون يائسة، وقد تكون نابعة من قوة فاعلة

يعيد الهامش كتابة التاريخ من منظوره ردا لاعتبار الذات، وثأرا من تراتبية المركز والهامش. تتخرط فكرة إعادة كتابة التاريخ من منظور الهامش _إعادة كتابة التاريخ من الأسفل _ضمن مـار ما يعرف بـ ما بعد الكولونيالية، وهي نظرية تطرح العديد من المحاور وتحاور العديد من الإشـــكاليات تتحو كلها منحى واحد هو تفكيك الخطاب الكولونيالي وإعادة النظر في تاريخ الظاهرة الكولونيالية. تطرح هذه النظريـة العديد من القضــايا الثــائكة التي تسـتدعي البحث والتقصــي والتفكيك ومن ثمة التقويض مثل: جدلية الأنا والآخر وذلك الصـراع الأزلي بينهما، ثنائية الثــرق والغرب، الإســتشـراق ودوره في تقوية المركزية الغربية وتزكيتها، الصراع الفكري والثقافي، إثكالية التمركز العقلي..... وغيرها من القضايا. 1. مابعد الكولونيالية: قراءة في المفهوم والمصطلح إن فهم الظاهرة الكولونيالية ومن ورائها الخطاب ما بعد الكولونيالي مرهون بفهم المركزيـة الغربية، والبحث في تكوّنها والحفر في بداياتها ومراحل تثــــكّلها ومن ثمة يمكن العمل على تفكيك بُنَاها وقراءة مفاهيمها ومعرفة آلياتها. أما عن بداياتها فيصعب الإمسـاك بها لأن لها امتدادات في الفكر والتاريخ الغربيين، لكن ما هو أكيد أنها قامت على بعض الأفكار التي دعا إليها مفكرون وفلاســـفة غربيون، حيث يؤكد"هيغل" على أفضـــلية

الحضارة الأوروبية ومركزيتها، ذلك أن "الحضارات تتعاقب الواحدة بعد الأخرى منذ القدم إلى أن زالت جميعها
ولم يبق منها سوى حضارة واحدة هي الحضارة الأوروبية التي تمثل خلاص العالم بأسره" 1 الـ لقد أصـبح مصـطلح "ما بعد الكولونياليةا" أكثر تداولا في المجالس والندوات الأكاديمية والفكرية إذ يشـير إلى موضوع مهم من موضوعات الدراسات الثقفافية التي أفرزتها تيارات ما بعد الحداثة، البارز حضورها والغامضا دلالتها ومفاهيمها، والذي زاد المصطلح إشكالية هو الدكون اللغوي "ما بعد" الذي يشـي للوهلة الأولى بمغنى
 معناه المعجمي، لكن نظرة خاطفة لبعض المفاهيم التي ســاقها الدفكرون لهغا الهصـطـلح تســاعد على زوال ذلك الغموض وكثف ماوراء المعنى الهضلل، فدوغلاس روبنسون في كتابه "الترجمة و الإمبراطورية" قد ميزّ ثلاثة مفاهيم هي: - "دراسة مستعرات أوروبا السابقة منذ استقلالها أي كيف استجابت لإرث الكولونيالية الثقفافي أو تكيفت معه
 الكولونيالية، والفترة التاريخية التي تغطيها تتريبا النصف الثاني من القرن التشرين. - دراسة مستعمرات أوروبا منذ استعمارها، أي الكيفية التي استجابت بها لإرث الكولونينياليالية الثقافي أو تكيفت

 - دراســة جميع الثقافات/الدجتمعات/ البلدان/ الأمم من حيث علاخات القوة التي تربطها بنواها من التقافات/ الهجتمعات/ البلدان/ الأمم، أي الكيفية التي أخضــعت بها الثقافات الفاتحة لذلك القســر، أو تكيفت معه أو قاومته، أو تغلبت عليه، وهنا تثــير الصــفة "ما بعد الكولونياليا" إلى نظرتنا في أواخر القرن العشــرين إلى الـى

 وهي جزء من مجال معرفي عام هو حقل الدراســـات الثقفافية المتعددة النروع التي تعتمد على الأنثروبولوجيا، علم الاجتماع، علم النفس، الفلسـفة، التاريخ في عملية دراسـتـا وتحليلها لمختلف الممارســات الثقافية. كما يشير هذا الهصطلح - "ما بعد الكولونيالية" - إلى ذلك التوجه النكري الذي ناقث الخطاب الاستعماري في مختلف تظهراته وأعاد النظر في مبادئه وأسسسه ومرتكزات كما عمل على البحث في مماريارساتها.
 و الوحدة والانغلاق كما ترمي إلى تجاوز ثـائية الهركز والهامش وإعادة الاعتبار للهامش الذي فُرِضَ عليه التهميش. ويككن تحديد اهتمامات هذا الحقل المعرفي في النقاط الآتية: - تقويض الرؤية الاستبدادية الغربية. - تنكيك الظاهرة الاستعمارية من خلال تتبع جذورها التاريخية. - مناقثة القراءات الخاطئة والرؤية التاريخية المزيفة التي تتثكل جزءًا من المشروع الامبريالي. - إبراز التباينات المختلفة في لغات الثشوب وثقافاتها وسياساتها وتواريخها قصد إعادة الاعتبار للهامش.

- تحرير الشعوب من الهيمنة بمختلف أشكالها السياسية، الاجتماعية والثقافية. - العناية بالإنتاجات والنصــوص والقيم والمفاهيم التي أســهـت في ظهورها مرحلة الاســتعمار سـواء كانت مؤيدة أو معارضة.
- رصد العدلاقة بين الأنا وصا الائمة بين الثقافة والسلطة.

تطرح النظرية ما بعد الكولونيالية العديد من المحاور وتحاور العديد من الإشـــكالات تتحو كلها منحى واحدا هو تفكيك الخطـاب الكولونيـالي وإعـادة النظر في تـاريخ الظـاهرة الكولونيـاليــة بُغيـة إعـادة الاعتبار لمسـتعمرات قُدْرَ لها أنّ ترزح طويـلا تحت نير الاحتلال الغربي، وتذوق ويـلات الحروب ووحشـية المسـتعر ، وههجيته من ســـلب وقتل وتتكيل ليدفعوا بذلك ثمن الدعاوى الكاذبة والثـــــعارات الزائفة التي تدعي التتوير ، وبأنها تحمل رسالة إلهية هي الرقي بهذه الشعوب المتخلفة الحيوانية إلى مصاف البشرية لأن "الكسل والعدوان والعنف والجشـــع والاتصـــال الجنســـي غير الثـــرعي، والحيوانية والبدائية، والبراءة والل(عقلانية يعزوها المستعمرون (غالبا بصـورة متاقضــة وغير متسـةة) الانجليز والفرنسيون والألمان والأسـبان والبرتغاليون إلى الأتراك والأفارقة والأمريكيين الأصليين واليهود والهنود والايرلنديين وشعوب أخرى وتجدر الملاحظة أيضـا أن بعض تلك الأوصـاف اسـتعملت لوصـف أفراد الطبقة العاملة والنســاء داخل أوروبا"3. إن هذه السـمات التي ينسبها الغرب لثـوب العالم الثالث لم تكن مجرد كلام عام، بل إنه حاول أن يجعل منها خصـائص بيولوجية تحددها نظريات علمية مهتمة بالأعراق وهو ما يناقض الطرح القائل بفكرة أن الاســتعمار كان بهدف التمدين والتحضـير لأن الخصـائص الفطرية لا تُغيرّها العوامل الاجتماعية."وتتضـمن الروايات الأوروبية عن الشـرق تركيزا متعمدًا على تلك السمات التي تجعل هذا الشرق متخلفا عن الغرب وتتفيه إلى عالم (الآخر) وتخفضـه إلى مرتبة (الغير) الذي (لا صــلاح لـه)، وكانت في هذه الروايات الأوروبية التي تصــف ذلك الآخر مقولتان ملفتتان للنظر الأولى هي الإلحاح على الادعاء بأن الثــرق هو "مكان الفسـق والملذات" والثانية هي أن هذا الثرق هو عالم العنف المتأصل" 4.
تطرح نظرية ما بعد الكولونيالية مجموعة من التضـايا الثـائكة التي تستدعي البحث والتتصـي والتغكيك ومن ثمة التقويض مثل: جدلية الأنا والآخر وذلك الصــراع الأزلي بينهما، ثـائية الثــرق والغرب، الاسـتشـراق ودوره في تأكيد المركزية الغربية وتزكيتها، الصـراع الفكري والثقافي، إثـكالية التمركز العقلي، كما تعمل على الالى الاليا فضـح الإيديولوجيات الغربية وتقويض مقولاتها المركزية بُغية تعرية المركزية الغربية ونسـف أسـسـهـا الظاهرة منها والخفية، وإن أكثر "اهتمام ذي صــــلة في فكر ما بعد الاســــتعمار هو تهميش الثقافة الغربية وقيمها للتقافات المختلفة الأخرى. ويتضــــح من منظور عالم ما بعد الاســـتعمار أن أعمال الفكر الكبرى في غرب أوروبا والثقافة الأمريكية قد هيمنت على الفلسـفة والنظرية النقدية وكذلك على أعمال الأدب في جزء واســع من أنحاء العالم، ولاســـيما تلك المناطق التي كانت ســـابقا تحت الحكم الاســـتعماري. إن مفهوم دريدا عن الميثولوجيا البيضــاء الذي حاول أن يفرض نفسـه على العالم بأسـره، قد قدم الدعم لهجوم ما بعد الاسـتعمار

على هيمنة الإيديولوجيات الغربية، وعن رفض ما بعد الحداثة للســرديات الكبرى وأنماط الفكر الغربي التي أصبحت عالمية كان أيضا مؤثرًا جدًا" 5 .
ما بعد الكولونيالية هي حركة في النقد الاجتماعي والثقافي والأدبي ترد على الامبريالية الأوروبية ضد شعوب العالم الثالث من خلال تقديم خطاب مضـاد للمقولات التي يروج لها الغرب "الآخر"، إنها نتد منبثق من ركائز الاسـتعمار وجوهره، إنها عمل دائم ودؤوب لبعض المقولات التي تُروّج لفكرة أفضـلية الثــوب الأوروبية على باقي شـعوب العالم بوصـفها حاملة لواء الإنسـانية حسـب ادعائها على مر التاريخ وامتلاكها حق ريادة العالم والسيطرة عليه كونها أكثر الشعوب تقدمًا وتحضرًا.
2. الرواية والتتاريخ بين الإتلاف والاختلاف

تبدو العلاقة بين الرواية والتاريخ مستبعدة لما بينهما من فرق شـاسـع، كون الرواية تقوم على التخييل بالدرجة الأولى، بينما يقوم التاريخ على الوقائع والأحداث الحقيقية والموضوعية. لكن الواقع الفني يؤكد إدكانية الجمع بينهما فيما يعرف بالرواية التاريخية، والليؤال الذي يطرح نفسـه في هذا الموقف هو لماذا كتابة التاريخ روائيا؟ هل هو من باب الإبداع الفكري والفني؟ أم أن هناك هدفا أبعد وأعمق من ذلك؟ هل الرواية تعيد كتابة التاريخ فحسب أم أنها تتوم بمساءلته فنيًا؟.
تعيد العلاقة بين الرواية والتاريخ النظر في فكرة قداســة التاريخ، التي تنفي كل إمكانية لإعادة النظر، وإعمال الفكر في الوقائع التي يمتد تأثير نتائجها على الحاضر لتصبح شكلا من أشكال الإدانة له. فالرواية تستلهم التاريخ لأن بناءها وتركيبها يتيح لها مجاراة التاريخ دون الخضـوع للجمود أو السـقوط في مجرد تكرار أحداث ماضـية واسـتتسـاخها، بل إن التترة العصـيبة التي يعيشـها المجتمع العربي جعلت الكتابة الروائية تتخرط في الهم التاريخي، في محاولة لاكتثــاف عناصــر الضــعف التي تقف حاجزا يحول دون ازدهار العالم العربي، وعليه فإن الالتزام والتآزر بين الرواية والتاريخ أتاح فرصـا أكبر لتسليط الضوء على الواقع المرير الذي تتخبط

فيه المجتمعات العربية.
إن الاســـتحضــــار الواعي للحدث التاريخي ودمجه في بنية العمل الروائي دون الإخالِ بموازين أي منهما،
 الخطاب التاريخي وإثارة أسئلة الأحداث الكبرى ومن ثمة استكثاف جوهر الأشياء عبر استحضار واع للوقائع التاريخية، ليس في جو اسـتعراضـي خال من المعنى، بل إنها تسـتعرض أســئلة تتعلق بواقع الإنســان. وكأن الرواية تخول لنفسها الاحتجاج على قرارات جعلت التاريخ يسلك هذا المسلك دون سواه، وكأنها تحاول الإشارة
 مطالبة ولا بأي شكل من الأشكال أن تتطابق معه رغم انبنائها على نفس الوقائع والأحداث التاريخية التي قد نجدها في الوثائق التاريخية فكما يقول أرسطو "إن المؤرخ لا يستطيع أن يخرج عن رواية الأحداث الفعلية من تفاصـــيل الماضــــي، أما الأدب فله أن يروي كل ما يمكن أن يحتمل أن يحدث، وبذلك فمجاله أرحب في التعامل مع العموميات، ولأن الأديب غير مقيد بالتتابع الخطي للكتابة التاريخية فإن حبكته قد تتبع وحدات مختلفة"6. إذ تتدخل مهارة المبدع وخياله لإضـافة تفاصـيل لاتوجد في التاريخ، إلا أن المتخيل الروائي أعادها

إلى الواجهة، كما أنه في الوقت الذي يكون فيه التاريخ مطالبا بـــــرد الأحداث مراعيا تتابعها الكرونولوجي، فإن الرواية تملك حرية التلاعب بالزمن، والدليل أن أغلب الروايات تعتمد على السـرد الاسـترجاعي إذ تنطلق من الحاضـر لتثـــــــــالرحال إلى الماضــي، إذ نجد بعض الروايات تتقـدم بالهــرد ثم تتراجع وتعيد الكرة مرارًا
 تاريخية تسلط الضوء عليها وتنقلها للقارئ عبر استرجاع وقائع الثخوص والعالم الذي من حولها، كما تتعدى ذلك لترصد إحساساتها وانفعالاتها، وردات فعلها تُجاه هذه الأحداث وغالبا ما ما يكون التاريخ مكتوبا من وجها نظر الغالب لذا فهو يسجل الهزائم والانكسارات التي حلت بالمغلوب كما يسجل الربح والانتصارات التي كانت حظ الغالب من هذا الصــراع، وكل يصـور الأحداث من الزاوية التي تخمهه، مخرجا الحدث عن واقعيته إلى
 النظر المتعارضة.
إن ما يتيحه الفن للروائي أكبر مما تتيحه الوثائق التاريخية للمؤرخ، لذا فقد اســـتغل الروائيون حرية الإبداع لينزاح النص الجديد عن الحدث التاريخي، ففي أغلب الأحيان مثلا يضـــفي الروائي على التاريخ عنصر التثويق عبر استحضار التصص العاطفية مثلا، وذلك لزيادة إقبال القراء على قراءة التاريخ في شكل سـهل بعيدا عن الجفاف والجمود الذي ينغر القارئ، وهذه الاستعراضـات الفنية التي يقدمها الروائي ترجع إلى
 على النوص في مكنونات الثخصيات وسبر أغوار دواخلها وأحاسيسها، والحديث عما هو كائن وما ينبغي
 يتناول حدثا أو شخصية تاريخية يجد الحرية الكاملة في الانطلاق وراء خبايا الحدث ودوافععه، أو وراء التجربة الخصـوصية للثـخصية، بييما يقف المؤرخ جامدًا إزاء هذا، ذلك انه ملتزم برواية الحدث كما هو ، وحتى في الـيا محاولة أعمال فكره فهو لا يســتطيع أن يلجأ إلى التصــــوّرات الغكرية و إنما هو ملتزم بالمنطق العلمي، أو بطريقة أخرى فإن مجال الخيال مغتوح أمـام الكاتب، بييمـا هو مغلق أمام المؤرخ.... ومن هنا فإذا كانـانت أدوات الأديب من حيث دراسته الواعية للحقبة والحدث والثـخصـية التي يؤرخ لها متكاملة، جاء عمله أقرب إلى الصدق منه إلى عمل المؤرخ"7.
يذهب فريق من الدارسين لوضــع حد فاصـل وحاجز عالٍ بين الرواية والتاريخ مُمِرًا بالاختلاف التام في طبيتهها، فالتاريخ مصــر للحقيقة والمعرفة، أما الرواية فتقوم على التخييل، كأن الجمع بين التاريخ والرواية ضرب من المستحيل، يقول عمر فروخ"التاريخ معلم للبشرية وليس قصـة للتسلية في ليالي الشتاء "8. لكن من وجهة نظرنا فالأمر عكس ذلك فالرواية إذ تحتضن التاريخ فهي تقربه إلى القارئ بطريقة سلسة يقول هرنشو جورج"أما رجال الأدب فيذهبون في حوارهم إلى أن التاريخ سواءً أكان علما أو غير علم فهو لارئ لاريب فن من من
 الثــاعر، إذا أريد نثــر تلك العظام وبعث الحياة فيها، فإذا ما أحياها الخيال فهي بحاجة إلى منتهى براعة الكاتب التحرير حتى تبرز في الثوب اللائق بها وتعرض بحيث تصـــح قوة فعالة في عالمنا هذا وهم يقولون

فوق هذا أن ما يتصــف به رجل العلم من حياد جاف لا محل له، ولا يمكن أن يُطاق في مقام المؤرخ المعني بشئون النفوس الحساسة" 9 .

## 3.الحضور التاريخي في الخطاب ما بعد الكولونيالي

إن العمل ما بعد الكولونيالي هو اشــتغال على كثـــف آليات الهيمنة، ومحاولة تســـليط الضـــوء على ديناميات السلطة والإخضاع والمقاومة، وبذلك فهو يتشابك مع التاريخ باعتباره متضمنا لكل هذه الأمور ، ذلك أن التاريخ يمثل حلبة صــراع يتجلى فيها الطابع السـلطوي، فمن منطلق أن التاريخ يكتبه الأقوى ويحاول بكل الإمكانات المتاحة شل كل إمكانية للتفكير بما هو مضـاد ومحاولة تعطيل كل استراتيجية أو فاعلية تفكك هذا الصوت وتتاقش مقاومات وأسسه بغية نقضها وتقديم البديل الأنسب في محاولة لبناء تراتبات مخالفة. من هذا المنطلق يصبح التاريخ جزءًا مهما من البحث ما بعد الكولونيالي. تتعدى لغة السـطة ما هو مادي وعسكري واقتصــادي لتصـل إلى ما هو ثقافي وأدبي وتاريخي، لذلك
 الأصــوليات والإيمان بفكرة فوكو حول ميكروفيزياء الســطة التي يشـرح فيها بدقة انتثــارها في كل مجالات الحياة ، وقد عمل فوكو على كثــــف بعض وجوهها وتجلياتها متبعا في ذلك منهجا يقوم على رفض مبدأ التسـليم بظواهر الأمور ، ولا يقنع إلا بما تكثــفه عملية التقصــي والتنكيك والتحليل العقلاني لأن هذه الآليات وحدها تضـمن الوصـول إلى الحقيقة المقووعة والمسكوت عنها في عالم إشكاللي غادرته العناية الإلهية على حد تعبير "جورج لوكاتش"، لذلك فإن كتابات المفكر الفرنســــي فوكو وآخرين مثل هومي بابا وســـبيفاك وإدوارد سـعيد تهدف إلى تهديم المسـلمات معتمدة آليات التنكيك العقلاني الرصـينة، كما أنها تخترق الظاهر والمألوف لتغوص في رحلة البحث فيما هو منسي، وما يقبع في المناطق المظلمة. لقد عمل فيلســـوف الأنطولوجيا التاريخية "ميشــــال فوكو" في إطار اهتماماته المتتوّعة بالدراســـــات التاريخية، وتسليط الضوء على مختلف التجارب التقافية الغربية وتحديدا في كتابه الموسوم بــ"تاريخ الجنون في العصــر الكلاســيكي" عمل على العودة إلى مرحلة العصــر الكلاسـيكي ليبين الممارســات اللاأخلاقية والانتهاكات اللاإنســـانية التي مارســتها أوروبا ضــــــي "اللاعقل" والممثلة في دور الحجز وما ينجر عنها من ممارسة سلطة قانونية وقضائية مستتدة إلى معرفة طبية ولكنها تصدر أحكاما لا أخلاقية "فكل ما يهدد العقل بتشابه تافه مع الجنون، يعزل بطريقة عنيفة ويسكت بطريقة صارمة"10 ـ وعليه فإن نظرة موضوعية في تاريخ أوروبا تكثف بشكل واضح التجاوزات التي حاولت أوروبا أن تُغطي عليها تاريخيا وعليه فإن هذا العمل يندرج في نظر صاحبه ضمن "إعادة كتابة تاريخ الإقصاء وهو ما يعني القيام بأركيولوجيا الاستلاب"11. لا تتحصـر الأعمال الإجرامية الأوروبية ضــد دول العالم الثالث، بل إن آلة الإرهاب الغربي سُــلِت حتى على فئة من المجتمعات الغربية قُدّر لها أن تكون غير مرغوب بها في أوروبا، وهي التي تنادي بأن شعبها هو الشعب الذي اختارته الآلهة ليقود البشرية جمعاء.
إن المهتمين بتاريخ الفكر والسـياســة والأخلاق في أوروبا وغيرها مثل فوكو ، دريدا، بورديو ...إلخ كانت لهم القدرة أن يبينوا من خلال معطيات وحقائق تاريخية أثـــكال ومظاهر من العنف والطغيان الذي مارســـته
 للمتقف الملتزم الذي آثر التزام الموضــــوعية والتخلي عن فكرة الانتماء فقد انطلق في نتده للحياة الغربية المعاصـــرة وتتاقضـــاتها وما اجتاحها من خواء روحي من وعي رافض للاهـــتـبداد والهيمنة على أنواعها واختلافاتها إذ يقول: " ...أصـــــينا نطالب الغرب، وفي الغرب بأي حق تكون الثقافة الغربية والعلم الغربي والتتظيم الاجتماعي الغربي والعقلانية الغربية شرعية عالمية وليست مجرد سراب و وهم وخداع لسيطرة وهيمنة سياسية"12. وعليه فإن التحليل التاريخي للفيلسوف الفرنسي "يعكس إجمالاً نظرة نقدية للتتوير سواءً فيما يتعقق بالعقل أو العلم أو الحرية أو التقتّم، فالعقل التنويري محدود، والعلم منضــبط وغارق في الهــياســـة، والحرية محكومة بالهيمنة، والتقتّم ليس خطيا وليس نمطيا وإنما هو تقتّم عكنــــي"13. لقد وجد كتاب نظرية مارية ما بعد الاســتعمار في التغكيكية آلية منهجية للبحث عن قيم الاختلاف وتكريس التعددية وإعطاء الأطراف حضـورًا وفاعلية أكثر في الفضـــاءات الثقفافية، فالمهمة الأولى التي يضـــطلع بها التغكيكا هو مســــاءلة "المطلقات الماورائية والماهيات الدتعالية والكليات المجردة، كالواحد والذات والحقيقة والوجود والعقل وسواها من المقولات التي ينبغي تنكيكها لنتح الخطاب على ما يتناساه. أي على الجسد والهوى والمفرد والخيال والعلاقة، والتثكيكا يكثف أن الواحد هو قهر الكل، وأن العام هو استعباد الخاص، وأن المطلق هو إغفال الثرط، وأن الكلي هو
 والكلي العقلي هو سجن للجسد والخيال وختم على الأسماع والأبصار والقلوب"14. لا تتطوي إعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر الدســـتعر على معاني الإقصـــــاء أو الانعزلالية أو الوقوف في (الضفة المعادية والنقيضة، وإنما هي شكل من أثكال إعادة الاعتبار للانات وتاريخها و أصالتها من بالتاب إلزام
 تعمل بشكل من الأشكال على تسليط الضـوء على أشكال من التهميش والازدراء والاحتقار ، ومن ثـمة الرد عليها بعقلانية ومنطق محكم. إن الكتابة التاريخية وثيقة الصلة بأمور كثيرة مثل الامبريالية والكولونيالية والصراعات الطبقية والقومية، وعليه فإن البحث فيها يندرج ضـمن الدراسـات الثقافية ومقارباتها المختلفة، كما أنها تتصـل بشكـل وثيا وثيق بخطاب ما بعد الكولونيالية وعليه فإن إدراج التاريخ في الكتابات الأدبية يسعى بشكل من الأثكال إلى توجيهها نحو بناء
 مواجهـة مصـــيرها ومحاربـة عدوّها وذلك باعتماد فنيات مختلفة دون الإخلال بجماليـة النص الإبداعي

 والمقهورين، ومن ثة الاضــطلاع باور نصــرة قيّم الحرية وصــوت الحق، والدعوة للتواصــل والحوار بين الشعوب والحضارات والأمم.
 الانحيازات الغربية والممارســت الامبريالية اللاأخلاقية، وهم مفكرون قادمون من عالم كان بحسـبـ وصـف
"جوزيف كونراد" من الأمكنــة المظلمــة في الأرض، ومن جهـة أخرى قـاموا بـإنتـاج خطـابـات لهـا قوتهـا وخصوصيتها تتف على أرضية صلبة تقاوم، تتحدى، وتنغد خطابات مضـادة غربية كانت قد حكمت لنفسها وحكم لها التاريخ بالقوة والسيطرة والموضوعية والحقيقة في حين أن زيفها قد غطى الحقيقة ولم يترك منها إلاّ أطيافا واهية لا تكاد تُرىى.
رغم الاختلافات الجغرافية والتاريخية لهؤلاء الكتاب، إلاّ أن رهانهم كان واحدًا، فمثّلا برزت من زنوج إفريقيا أقلام أثبتت أن لها التدرة على التحدي والحفاظ على الهوية باعتبارها الأســــاس الأول لوجود الأفراد والجماعات والقضاء عليهم، هذا الوضح أدركه روائيو العالم الثالث جيدا فتشثكلت في أذهانهم صورة واضـا
 الثــوب أثناء الحِبَ الاستعمارية التي مرت بها، والواقع الذي فرضـتـه القِّوى الاسـتعمارية التي عملت على

 وتقافي وهي في الوقت ذاته مشكل حضاري إنساني.
إن العمل الذي قام به إدوارد ســعيد من خلال أســئلته الذكية أفضـــى إلى كثـــــ العلاقة الخفية بين

 تجديد فهم الرواية والمرجعيات الثقافية التي أفرزتها أو اننتحت عليها لذلك فقد اتضـــــح أن "تبئير القراءة على مستويات التثيل السردي يكتسي أهمية كبيرة في الترف على أثكال الصور التي تحملها النصوص الروائية، خاصة وأنها بتأدية دور توسطي يتمتل في إنتاج الدلالات والرموز حول العالم، وما يسكنه من أثشياء وكائنات ولهذا ينطوي التتثيل السردي فيها على دلالات تقافية متعددة تتجاوز حدود الإدراك المباشر لتستوعب دلالات أخرى لا يمكن التوصــل إليها عبر الحفر والتفكيك خاصــة، وأن الروائي ينطلق فيه من وعي خاص بالزمان
والمكان والإنسان "15.

لتد اننتحت الرواية خصوصًا على قيم تقافية جعلتها تقوم على استراتيجيات تخييلية من جهة ومن جها
 وهذا ما فرض بطبيعة الحال تصـورًا جديدًا لدماربة الرواية التي اختارت الانفتاح على الدراســات الثقافية، لما تتخده من آفاق وتقدمه من موضـوعات وطرحه من رؤى وتصـوّرات لأن المسـى الأمـاس للاراسـات الثقافية كان منفتحا وتعدديا في أســســه، ذلك أن القراءة التي تبلورت في إطارها اسـتندت إلى إســتراتيجيات تحليلية ومنظورات تصـوّرية تغكر في الخطابات الثقافية بوصفها ممارسـات دالة، لا يستقيم الفهم إلا في إطار عمل
 إن الأدب الذي كُتِبَ متأثرا بالوضـع الالمبريالي، ومناقثًا للتاريخ الاستعماري هو أدب ما با بعد كولونيالي
 المشـترك بين المسـتعمِر والمسـتعمَر الللين يشـتركان في ذاكرة واحدة هي الذاكرة الاسـتعمارية. إن العملية

الإقصــائية التي تحاول أن تدفع بالعالم الكولونيالي إلى أقصـى حدود التهميش هي في حد ذاتها دافع لميلاد
 قومية أحيانا وأحيانا كثيرة بلغة المستعمر أن تنخرط فيما يعرف بـ"الكتابة عن الآخر بلغة الآخر". لتد أثيرت إثـكالية اللغة كثيرا في الأدب ما بعد الكولونيالي أي الكتابة عن الآخر بلغة الآخر وطرحت العديد من التساؤلات في هذا الإطار منها: - هل الكتابة بلغة الآخر يقصــــــــــن ورائها أن تحقق هذه الكتابات أكبر قدر مدكن من القراءات من أجل الوصـــول إلى العالمية كون اللغات المحلية غير مفهومة على المســتـوى العالمي إذ تبقى الكتابة بها رهينة التراءة الدحلية ؟.

- أم أن الكقصود هو أن يفهم الآخر ما يقال عنه في الأدب ما بعد الكولونيالي ؟. - هل فقد الكاتب المحلي لغته الأصــلية نتيجة الفعل الاســتعماري ليجد نفـــهـ لا يسـتطيع الكالام إلا بلغة

لتد فرض الواقع الاستعماري على الدول المستعرة خاصة الإفريقية منها باعتبارها مستعمرات جديدة اليوم أن تعرف ذاتها و تيينها في شــروط لغات أوروبا "بلانا إفريقية ناطقة بالانجليزية، ناطقة بالفرنسـيـية، ناطقة بالبرتغالية"17. لذا فقد افترض ننوغي واثنغوا في كتابه "تصــفية اســتعمار العقل" أن "الانجليزية كالفرنسـية والبرتغالية هي اللغة الطبيعية للوسـاطة الأدبية وحتى السياسية بين الثـعب الإفريقي في البلا نفسـه، وكذلك بين بلدان إفريقيا والقارات الأخرى وفي بعض الأحيان نُطْرَ إلى هذه اللغات الأوروبية باعتبارها قادرة على توحيد الثــوب الإفريقية إزاء الميول التقسـيمية الموروثة في تعددية اللغات الإفريقية داخل الدول الجغرافية

نغسها" 18.
يحاول الخطاب ما بعد الكولونيالي والأدب ما بعد الكولونيالي أن يكثــف عن المحتوى الامبريالي والتجليات الاهــتعارية التي تتوارى خلف أصـوات مضــلـلة تدعو للتمدن والتحضـر ، في محاولة لرد الاعتبار للهامش بإلغاء تلك التراتبية الزائفة التي كرّسها الغرب، وإعادة تثكيل هذه الثنائية التي أُنتجت نتيجة رغبة جامحة في
 العالم، والتحكم في مصـــــئر البثــــر وحياتهم في نوع من الاحتفاء بالذات والاعتداد بالأنا والقول بالتفوق والأفضلية على باقي الأعراق، إن متل هذه الغرضيات والرؤى إن لم نقل الأوهام التي تسـى المركزية الغربية

 الظاهرة الاستعمارية بصيغتها المباشرة وغير المباشرة ورفض كل سلطة تحاول أن تفرض نفسها. إن إعادة بناء وتثـــكيل مكانة الذات وعلاقاتها مع الآخر لا يتم إلاَّ عبر اســـتيعاب الدكائد المختلفة الدستخدمة في خلق التراتبات باسـتعمال فكر يجادل ويغكك، ويقوض، ويناقش ليحكم بالزيف واللاإنسـانية في تطبيق الممارسات والأفكار الغربية المحتكمة لمنطق السيطرة.

يحاول الأدب ما بعد الكولونيالي أن يؤسس عوالم جديدة من خال فضــح الممارسـات الغربية ومحاولة تفكيك الخطاب الاستعماري، ويروم بذلك أن يزحزح التراتبية التي صنعها الغرب عساها تخرج عن حدود تلك الصورة النمطية التي كرّسـها الغرب عن الذات والآخر، وتكثـف عن كل ما يعزز الهيمنة الغربية ويسـعى لخلق بؤر الصـراع المدعمة للقوة الاســتعمارية، والمؤكدة على المركزية الغربية وهامشـية الآخر مغذية هذا التوجه برؤى سياسية وإيديولوجية. وتسليط الضوء على كل ما يسهم في بلورة تصـور يبرر إرادة السيطرة والتحكم ويسـى لإبراز تعالي الإنســان الغربي وتحيزات الثقافة الغربية بوضـــــ أسـئلة حول معطيات الثقافة الغربية والكثــف بنظرة نقدية عن حضـورها وهيمنتها على العالم غير العربي باعتماد أحكام تُموّقع الآخر ضــمن مواقع الدونية وتكثف عن الاستجابة السلبية لمعطيات المركزية الغربية ومكائدها. يُعد الأدب ما بعد الكولونيالي نتيجة حتمية لمقدمة تمثلت في الظاهرة الكولونيالية التي فرضـــت واقعا معيشــا مرفقا بوضـــــع ثقافي، وحالة فكريـة ونفســــية معينـة. ولأن الأدب ليس بعيدا عن هذا الواقع وهذه التمثلات،
 المستعمرات أدبا بلغات أجنبية، وتضـمن هذا الأدب نصوصـا طرحت قضـايا الهجنة التقافية وإشكالية الهوية واتسمت بالتوليف الأدبي، ويثير هذا النوع من الأدب إثكاليات متضـنـة في استخدام لغة أجنبية لكتابة أدب عربي أو إفريقي أو كاريبي أو هندي، ويمكن أن تتســــب هذه الإشــــكالية إلى ارتباط اللغة الأجنبية بمرحلة الاستعمار الذي هدد تقافات المستعمرات وفرض لغات وآدابا أجنبية عليها بالإضـافة إلى استمرار معاناة هذه الشعوب من آثار السيطرة الامبريالية في أعقاب الاستعمار "19. يتم التعرف على التاريخ من خلال الاســـتتاد إلى مؤلفات تاريخية (كتب وثائق ملفات...) وغالبا ما يكون مفهوم التاريخ القار في أذهان الجميع هو أنه عرض لحوادث في سـياق تتابع زمني مع تفسـير أسـباب وقوع الأحداث في زمانها ومكانها لكن التاريخ في الروايـة لـه وجهـ آخر لأنـه يرتكز على من يقد يقدمها . وعليه فالقراءة التاريخية ما بعد الكولونيالية هي قراءة مناقضــة للتاريخ الرسـمي ذلك أن النص الرائلـي الرائي التاريخي يتضــمن أســاسًـا نوايا وتصــورات كاتبه الذي يســعى إلى تقديم الحقيقة التاريخية وإنتاجها فنيًا في محاولة لتغيير خطاب مُعيّن، ذلك أن الكاتب قد انتابه شـــعور بالخوف نتيجة تزايد المد الغربي القائم على اكتســاح تواريخ الثـووب الضـعيفة من خلال فرض تاريخ واحد وحقيقة واحدة، من خلا آليات عمل مُحكمة تستدعي العديد من التشكيلات الفكرية، وأيًا كان الأمر فـإن"الأديب يُعنى فيما يعنى به من مواضيع، بالتاريخ الذي يتجلى في سعي الإنسان إلى تغيير العالم الذي حوله وما ينجم عن هذا السعي من تغيير الإنسان لذاته أيضــا، وبذا فإن الأديب يكون عرضــــة للتأثر بأي تحوّلات قد تطرأ على علاقات الإنتاج في المجتمع ويؤدي
 الأديب وتُثكَّل محورًا أساسيًا من محاور اهتمامه"|20.
4. خاتمة:

توصل البحث إلى جملة من النتائج لعل أهمها ما يأتي: - يبدو الائتلاف جليّ المعالم واضــح القسـمات بين التاريخ والرواية في اندماج بانورامي له قـرة على محاكاة القضايا الكبرى للإنسانية، بل وإعادة قراءة الأحداث من خلال الوعي النقدي الذي يعيد قراءة ما هو مستشري

في الكيان التاريخي والروائي على حد سواء. - يحضـــر التاريخ في الخطاب ما بعد الكولونيالي بقوة، لأن الظاهرة الكولونيالية والخطاب مابعد كولونيالي هما في الأصل لحظة تاريخية عاشتها الإنسانية بمحمولتها المختلفة . - تتأسس الرواية والتاريخ في الخطاب ما بعد الكولونيالي كعارضـة تقافية للإمبريالية والكثف عن انحيازاتها الغربية، والممارسات الداعية لتعزيز فكرتي المركز والهامش، التي تتوارى خلفها أكذوبة التمدن والتحضر . الهوامش:
 $2{ }^{2}$-دوغلاس روبنسون: الترجمة والإمبراطورية - نظريات الترجمة ما بعد الكولونيالية، تر: ثائر ديب، دار الفرقد، ط2،سوريا، 2009، ص .92 32 -آنيا لومبا: في نظرية الاستعمار و ما بعد الاستعمار الأدبية، تر: عبد الغني غنوم، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط1، سوريا، 2007، ص 115.
4 - رنا قباني: أساطير أوروبا عن الثرق - لفق تسد - ، تر: صباح قباني ، دار طلاس للاراسات والترجمة والنشر، ط3 ،
1993.ص 19-20.

5- ديفيد كارتر : النظرية الأدبية، تر: باسل المسالمة، دار التكوين، ط19، سوريا، 2010، ص 125. 6مراد حسن عباس: الأندلس في الرواية العربية و الإسبانية المعاصرة ،دار المعرفة الجامعية، دط، مصر ، 2002،ص 105 رارين 102.

 9 -جورج هرنشو: علم التاريخ، تر: عبد الحميد عيادي، دار الحداثة ،بيروت،1988 ص09 مارين . 10 - ميشال فوكو : تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، تر : سعيد بن كراد، المركز الثقفافي العربي، دط، بيروت، 2006، ص191. 11 ${ }^{11}$-المرجع نفسه: ص115. 22 -المرجع نفسه: ص339.
13 -الزواوي بغورة: ما بعد الحداثة: موقف الأنطولوجيا التاريخية دراسة نقدية، دار الطليعة،ط1، بيروت ، لبنان، 2005 ، ص151 ، 200 ، 14 ${ }^{13}$ علي حرب : نتُ النص، المركز الثقافي العربي المعاصر ، مكتبة الآداب ، ط1، القاهرة، مصر ، 2006 ،ص9 15- إدريس الخضراوي: الرواية العربية وأسئلة ما بعد الإستعمار، رؤية للنشر والتوزيع، ط1،القاهرة ،2012، ص100 . 16 -المرجع نفسه: ص12 .
17 - نـغوغي واثنو تصفية استعمار العقل، تر: سعيد يوسف ،دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر ، ط1،دمشق ، سوريا، 2011 ، ص
18-الهرجع نفسه : ص21.
 2020نوغي واثثنو: الأديب ي معترك السياسة، تر : محمود البطل، مجلة أ العدد7،1987، ص66.

