# الثعجة:العلمية المشثركة 

مديرية التربية لولاية قالمة
الددة: ساعتان ونصف ثانوية حمام دباغ متعددة الإختصـاصات

2014/05/11: الثناريخ المقاطعة النفنيشية رقم: 02

## اهتزان البحالوريا التجبريبير

## اضنهبار ها

أجب -على الخيار -عن أحد الموضو عين التاليين
الهورضوع الأول :
اللسيّنــــ : يقول الثشاعر في رثاء الثشيخ البشبير الإبراهيمي:

$$
\begin{aligned}
& \text { طبْتَ في الأرضِ والسماءٍ مقامِقِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 03
\end{aligned}
$$

# شير ع (لمفرد|دات: <br> اللجي= اللظلام/ شز = اهنأ و اطمئن / الثرى = الثرابب <br>  



1 - من الرّاحل؟ وماذا تُعرف عن مكانته العلميّة؟
2- عدّد الشالثهكهح عر جملة من مناقب و صفات الراحل. اذكرها موجزة.
 4 - لنّص مضمون الأبيات الستةّ الأولىى من القصيدة.

5- ها النمط الغالب في النص؟ علل

1 - في النصنّ حقلان دلاليان متتافضـان: "حقل الحمياة و الموت" حدّد الألفاظ الدّالة على كلّ حقل ،
أئَّهما غلب ؟ ولماذا ؟

3 - حدد المحل الإعر اببي للجمل الو اقعة بين قوسين: (تتحدى) ، (عانق الفخر)
4 - في البيت الحادي عشر صورة بيانيّة حددها ، و اشزحها مبيّنا أثرها فا في المعنى. 5 - مـا نوع الأسلوب في البيتين الأخيرين و ما غرضهما الأدبيّ.

أسساتّأة اللمادة

و أفكر في قومي المسلمين فأجدهم قد ورثّوا من الدين قشُورا بلا لباب ، و ألفاظِا بلا معان ، ثمّ

 هن الأموات هياكل يفنتيون بها و يقتلتون حولها ، و يتعادون لأجلها ، و قد نسوا حاضر هو هم إفتّتانا



 الأحرار إلى حظيرة العيبيد ، و ورثت بالقوة و الكيد و الصولة و الأيد أرضهم و و ديار هم ، و احتجنت أموالهم و خيرات أوطانهم ، و أصبحوا غرباء فيها ، حظهم منها الحظ الأوكس ، و جزاؤهم فيها الجزاء

إنّ من يفكر في حال المسلمين ، و يسترسل مع خو اطره إلى الأعماق يفضي به الثنفكير إلى إحدى اللتيجتين : إما ييأس فيكفُر ، و إما أن يجن فيستريح.


أونل: اللبناء الفكري:
-1- ما التضبة التي طرحها الكاتب ؟ و و ما هو الهدف من طرحهـا -2- لماذا حمل الكاتنب المسلمين أنفسهـم مسؤونية تخلفهم و سيطرة الغير عليهم ؟ -3- علام تدلّ آخر فقّة في النّص ؟ و و ما تعليقلك عليها ؟ 4-4 - لخص مضمون النّص بأسلوبك الخاص
-5-5- ها هو الفنّ النثري الذي ينتمي إليه اللنص و ما هي خصائصـه ؟ 6- ركز الكاتب في نصه على عرض الأحكام ، علام يدل ذللك ؟ مثله و اذكر علاقة هذه الأحكام بالنمط النصي 1ثانيا: اللبناء اللغوي: 1- أعرب مـا تحتّه خط إعراب إفراد
2- بـين المحل الإعر ابي للجمل الموضو عة بين قوسين 3- 3- بم يتميز القاموس اللفظي الموظف في هذا اللّص ؟ فـدّم أمثلة عنه و بين علاقتّه بثقّقافة الكاتّب 4- وضح الصنورة البيانية في فول الكاتب : " طو قتّه أوروبا بأطواق من حديد " و اذكر وجه البلاغة فيها 5- مـ اللمحسن النديعي الأكثر شيو عا في النص بين نو عه و أثره مع الثتثيل

بالنوفيق في شهادة البكالوريا

: البناء الفكري :
 . المسلمين : أسبابهه و نتائجه " ، و الههف هو إصالح هذه الأوضـاع و تُغيير ها إلى الأحسن

يحمّل الأديب المسلمين أنفسهم مسؤولبة تخلفهم و سيطرة الغير عليهم ،ليطلعهم على
مدى خطورة سلوكياتهم اللسلبية فير اجعوا أنفسهم و يبتعدوا عن الأو هام في إلقاء وزر . الاحتلال على المحنل ، و بذللك يفتحوا باب الحرية ، و يخر جوا من نفق العبوديـة
 قد بلغغت الأوج في النخلف نخلفا بيعث على الكفر ، أو يدفع للجنون ، و الأديب في هذه
 بنفسه ، و دينه ، و حضـارنته و إنسانيته ، و كذللك كان الصال في وفتّه ، و كذللك هو عليه الحال في وفتنا ، بل إنّ هذا الوضـع فد تفاقم مهّا كان عليه حينها لاستفحالل المرض في جسم هذه الأمّة ، غير أنّ الو اققح لا ينضوي على هذه الصورة السوداوبية فإللى جانبها نظلّ عيّنة . من أخيار الأمةة قائمة على أمور دينها ، و على أيديها تبعث كلما آل نجمها إلى الأفول
 أغفلو| المستّفبل و اعتبروه من أمور الغيب فمكنو اللغرب من أن يستعبدهم ، و يستوللي على خير اتهم فيصيّر هم أدّلاء غرباء في أر اضيهه ، مما يدفع المنقصي لحالهم إلى الكفر أو . الجنون
ينتمي اللّصى إلى فن المقال ، فهو بحث قصير في موضوع " اللتدين السلبي و أثره علىى -5 . الفرد و المجنمع " عرض وفقّ منهجية واضحة "المقدمّة : "سطحية التدبن عند المسلمين" من فول الأديب "...أو فكر ...إلى معان . "العرض : "مظاهر اللتدين السطدي و نتائجه" من قول الأديب " ثم عمدوا ..إلى الأبخس الخانتمة : " مصبر المنتبع لشؤون المسلمين كفر أو جنون.." من ڤول الأديب " إنّ من . " يفكر ..إلى جنون
و هو مقال اجنماعي ، تناول الأديب من خالله موضوع الدين و أثره على المجنمع " الثدين الخاطئ يتسبب في الهوان و الاستعمار و الحرمـن...." ، و الأديب يحاول من خلالله تقويم و

تو جيه سلوك الفرد و المجنمع ، فالثيخ البشير الإبر اهيمي من خلالل تحديد آفة اللتدين
 . إلى ما هو أحسن منها ، حتى تتحفق الوحدة ، و يتم الالتفات إلى بناء المستقبل ومن خصـائص هذا النوع وضوح الفكرة ، و بعدها عن اللغموض ، فالقارئ لا يحناج أثناء قر اوتّها إلى إجهاد فكره ليتبيّن مدلولمها ، مثل " فما كانت أعمال محمد و أصحابه إلا . "للمستّقبل" ، " و مـا غرس محمد شجرة الإسلام ليأكل هو و أصحابـه ثمـار ها

و تصوير المشكلة و مناقشتها في هدوء ، يقوم على عرض الحكم ثم تعليله ، ثم تقديم . النتيجة
الاستُنهاد بالنصوص الدينية " صر احة أو ضمنيا " مثلا " وصدق الله و كذبوا " ، ".و "...سامتهم العذاب الثنديد
: تُجنب الإكثّار من الخبالل و الاعتماد على الواقع
و أفكر في قومي المسلمبن فأجدهم قد ورنوا قشور ا بلا لباب ..." ، "...و إلى وحدته " الجامعة فمزقو ها بالمذاهب و الطرق و النحل و الثيع " ، "..و لم يحفلوا بمستققلهم لأنه
ز"...و الغُيب الش غيب ،

و قد جاء أسلوب هذه المقالة الاجنماعية أقرب إلى الطابع الأدبي لأنّ الأديب يحاول إقناع , القارئ بالكلام المنتقى المؤثر
ركز الكاتب في نصتّه على عرض الأحكام ، و هذا يدل على نهجه الإصلاحي ، و -6 رغبته في إحداث التغيير ، و من أمثلة ذللك "...و هم على ذللك إذ طوّقتّهم أوربا بأطواق من من الا "....حديد.." ، "..و سامتهم العذاب.." ، "..و أخرجتهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد و هذه الأحكام ذات علاقة بالنمط التفسيري و هو نمط النص لأنّ هذه الأحكام هي مادّة . التفسير و الشرح
: البناء اللغوي -
1- المحل الإعرابي للجمل الموضو عة بين قوسين : . زعموا : جملة فعلية لا محل لها من الإعراب لأنها جملة اعتر اضبة . يجني : جملة فعلية مصدرية في محل جر اسم مجرور 2- يتمبز القاموس اللفظي الموظف في هذا النص بالطابع ، أـ الديني الإسلامي : الدين ، هدايته ، اللنضليل ، الشيع ، ذهلوا ، صدق الشه و كذبوا ،
 بـ العربي الأصبل : الصولة ، احتجنت ، الأوكس ، الأبخس ، و هذه اللغة تدل على ثقافة . الأديب المنتشبعة بالروح الدينية ، الإسلامية ، و الروح العربية الألصيلة "قال الكاتب : "' طوقتّهم أوربا بأطواق من حديد - 3 أطلق الأديب هذا المعنى و أراد المعنى الملازم له "الاستعمـر" و "الإذلال" مع جواز إرادة اللمعنى الحقيقي فهو كناية عن صفة ، و يتمثل وجه بلاغنتها في إعطاء الحمقيقة "إذلال الاستعمار و التمكن من رقابب المسلمين " مصحوبة بدليالها و هو التطويق و الذي يعني . الإحاطة من كل جانب

4- المحسن البديحي الأكثر شيو عا في النص :هو الهجع و هو محسن لفظي و قد ساعد على تزيين الكلام من خلال الجرس الموسيقي اللي يحدثه تو افق الفو اصل في الحرف الأخير :
"ثم عمدوا على روحه فأز هتو ها بالتعطبل ، و إلى زواجره فأر هتو ها بالتأويل ، و إلى .. " " هدابيته الخالصـة فهو هو ها بالتخلىيل و هم على ذللك إذ طوفتّهم أوربا بأطواق من حديد ، و سامتهم العذاب الشديد ، و .." . "أخرجتهم من زمرة الأحرار إلى حظيرة العبيد : التقويم اللنقدي
: الثشيخ البشير الإبر اهيمي كاتب

 قوله " و أفكر في قومي فأجدهم قد ورثوا من الدين قشثور ا بالا لباب...." و قوله كذللك " و و ذهلوا عن أنفسهم اعتمادا على أوّليهم ، و لم يحفلوا بمستقّبلهم لأنّه (ز عموا) غيب ، و الغيب له ..."
و يستّمد المبنى جماله من العبارة المحكمة النسج : " ثم عمدوا على روحه فأز هقو ها " بالتعطيل و العبارة العذبة الوقع : " و قد نسوا حاضرهم افتتانا بماضيهم ، و ذهلوا عن أنفسهم "اعنمادا على أولّليم " و العبار ه الغزيرة الخيلا : " ثم عمدو اعلى روحه ....الثيع

 الصلة بالهوية ، و الوطن و القومية قصد إحياءها و بعثها من جديد

