# البحمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وزارة التربية الوطنية دورة: جوان 2014 امتحان بكالوريا التعليم الثانوي الشُعة: لغات أجنبية

المدة: 03 سا و330
اختبار في مادة: اللغة العربية وآدابها
على المتّرشّح أن يختّار أحد الموضوعين التّاليين: الموضوع الأول


الثشاّعر: أحمد عبد المعطي حجاز ي ديوان أحمد عبد المعطي حجاز ي ص 125 127 127

- دار العودة ـ بيروت لبنان ط 1982 ـ ـ

سَّنَّةُ لَيْوُن، غَادَرَتْ الَقرَيةَ في الفَجْرْ خضر اءَ، مُنَّاةً بالطلَّلِّ سَّابحةً في أمواج الظظِّلِّ
 أَوَّاهِ ! مَنْ رُوَّعَعَّا ؟ أَيُّ يَدِ ( جَاعَتْ )، قَطْفَنْهَا هَتَا الفَجرْ ! ! حَمَتْها في غَبَّ الإِصبَاح

شرح المفردات:


أوّلا - اللنـاء الفكِييّ: ( 10 نقاط ) 1. رصد الشّاعّر مشهـاً يوميّاً، فيَمَ نثّل؟ 2. عـمَّ يُعبّر للك ذلكَ المشهتْ

 5. بَمَ يوحي فولُ الشّاعر : » فنّنكّرتُ القريَّها «؛
6. النّصنّ رسالةُّ من الثّاّعر رإلى مجتمع المدينة. ما مضمون هذه الرسالةّه 7. حدِّ اللنّمطَ النّصيَّ الذي اعتمده الثّاعّر، ثّمّ طلّه من حيث الزّمّان و المكان.

## ثـنبا ــ اللبناء اللثفوي": ( 06 نقاط )

1. صـُغ فعل الأمر من الفعل » يَّحْقُ « مع المخاطَب المفرد، ثم اضبط حركة النّطّق به مبيّنا السبب.
 وكلمة » تمشي « في قوله: » تمثي بحريق البنزين «.
2. بيِّن محلّ الجملثين النّليتين من الإعر اب:

-     - عثرون بقرش " الو ارددة في المقطع الأولّ. - - جاعت " الواردة في المقطع الثاني.

 6. قطّع السّطرين الناليين نتظطيعا عروضيا، محدّدًا الثنفهيلات والبحر :

حَتَنْها في غَبَّ الإِصبَاح لَشَوارِعَ مُخنتقات، مُرْدحمَاتْ

## 


 يتداول نفسه ويتمزقّ فيها، فييعثل على الثنأمل متناز عاً البقاء في فلقّ ولا استثقرار وينتهي حيناً إلى يأس من الإنسان والحضارة....".

## المطلوب:

إلى أيّ مدى جنّدت قصيدة عبد المعطي حجازي هذا الحكم؟ دعِّم إجابثك بعبارات من النّصّ.

## الموضوع الثثاتي

## :

 و المكان، لا يتُعّق بالماضي وحده، ولكنّه كالشّجرة يمنتّ ويتطورّ في مختلف الفصول، يُيبّل ويُغيِّر في أور اقه وفي مظاهر إيناعه و إثماره، ماضيـه منّصلٌ بحاضر ه، وحاضرهُه مرتبط بحبل مســنتقبله!.. إنّ


 الحياة، يانعةً بأز هار الفنّ، لا يَنصها إلاّ أن ننظر إليهها بعين الرّضا، وأن نتخيّل ما ستكون عليه غداً

 و الأشخاص في غدها، لا في حاضرها وحده، وأن نعرف كيف نقرأ المستقبل مــن خــلال ســطور
 لها من الصّدّارة و القيادة في الأعو ام العشرة أو العشرين المقبلة، مشلما كـــان لأصـــحاب الصــــــارة و البروز في العشرة أو العشرين عاماً الماضية...

 أعلام الغد ــ أولئك الذين يمسكون بطرف الخيط من وجودنا ليصبحو ا غداً المتدادَنا ـ وأن نحاســبَ أنفسَنا، نحن اللذين تقّمّناهم في حقة الزّمن، عمّا صنحناه من أجلهم ..." توفيق الحكيم ـ من كتاب »فنّ الأدب).
( بتصرّن )

شرح المفردات:


لأولح ـ الثنـاء الفكريّيّ: ( 10 نقاط )

1. ما الموضوع الأي عالجه الكاتب في النّصّ؟ اشرح و جهة نظره فيه. 2. أفصحَ الكاتبُ عن موقفه من حاضر الأدب العربيّ ومستقبلة. وضِّح ذلك مدعّما إجابتكَ بعبــارتين من النّصنّ.
2. يعترف الكاتب في آخر النّصنّ بمسؤوليته نحو جيل الخد. فِيمَ تمثَّت؟ ولماذا؟ 4. إلى أيِّ لون أدبيِّ ينتمي النّصّ؟ اذكر ثلاث خصـائص لكه مع التّمثنل.
 6. لخِّص مضمونَ النّصنّ بأسلوبك الخاص.

ثانبـا ــ الثناء اللفغويّ: ( 06 نقاط )
 2. أعرب - إعراب مفردات _ لفظة » ماضيه « في قول الكاتب: » ماضيه متّصلٌ بحاضره «. 3. بيِّن محل" الجملتين الو اقتتين بين قوسين من الإعراب في قول الكاتب:

4. ما المحسِّن البديعي البارز في النّصنّ؟ مثّلّ لـه بمثاليْن.
 اذكر نو عه و علاقتنه مبيِّا وجه بلاغته.
وفي عبارة: » إذا جُلْنا اليومَ في حديقة الأدب العربيّ الحدبث « صورة بيانيّــة. اثـــرحها ميبيّنـا نو عها وبلاغتها.
 أ- يعكس النّصّ شخصية الكاتب الأدبيّة. استتبط منه ثلاثة ملامح لها. ب- أدّت الصّحافة دورًا رئيسيّا في الارنقاء بفنّ المقالة ونشر ها منذ فجر النّهضة إلىى يو منا هذا. بيِّن ـ في إيجاز ــ كيف تجسَّد فضلُ الصنّحافة على المقالة في نصّ الكاتب مضمونا وشكلا.

