# علاقة البـــــلاغة بالتـــــاولية <br> د.عمنــــار لعويـجي جامعنز سكيـكاة 

> ملخص:









 الخطابي وبالعمليـت التواصليـت في كيل أبهادها الاجتتماعيتة والإيديولوجييتة والنفسيتة.

## Summary:

The discourse on the relationship between rhetoric and deliberative go away looking at the roots of an old flag made of human existence, heritage flag rhetoric is rooted in the human heritage, especially when Greece and Arabs, is A so-called "old rhetoric" but this flag was left locked in his era but were practically all human development is the term indication, modern and contemporary studies launched the first lesson: First "new rhetoric" and the second "contemporary rhetoric" where contemporary plunged new suit rhetoric found overlap and intersection between cash and curriculum semilogism and stylistic and linguistic deliberative Gnostic, If the deliberative taught time use the rhetoric is knowledge of language during use, break dependence on language already practice tool for linguistic dimension to listener (receiver) in appropriate contexts, taking account of all the shrine of an article in the communicative process; because language is a means to express the purposes and meanings of the utilitarian value, alman understanding interested in all forms of the rhetorical and communicative interaction in all social, ideological and psychological dimensions.

## مقّلمٌتٌ



...أماالملاقتن فتبحث في كـيفيتن ايصال المعنى إلى المتلقي (القارئ)؛ لأتّه هو الذّي

 هقتضيات الأحووال.
 جـليت أخلت وعطاء لاتتقطع لإنتاج خطاب ذا أبعاد تأثيـريتن في عموه الـمتلقين، إذ
 بها الدارس في أداء مههته النقلديت أو الالسانيـت حسب ميولاتـه ومرجعيـاته الفلسفيتن - والفكريت والأدبيت
 علاقت البـلاغتَ بالتـداوليتم:



 اتجهت هـجهوعتِ من اللدّراسات إلى الستتثمار ها في تـحليـل نصوص تتتــــهي إلى أنواع



 إنٌ البـاحث في البـلاغت العربيتن يلحظ ذلاك التقارب بيـن كثثيـر هن مباحثثها، وبيـن ما أورده كل من (أوستيتن وسورل) في نظريتن الأفعال الكاريلاميتن والتي من أهـر مرتـكزاتـها :
 ب-إنٌ فحل التلفظ بالقول يُعتبـر هن منظور أوستين فهالا بل فحلا أساسيًا من قوى القول،ويتهثل في إنتاج أصوات وعبـارات هفيـدة ذات دلالّ طبق أحصكار الثّحو الــععجميت والصرفيتت والإعرابييتِ.
 ولأجل ذلك ســهى أوستين الوظائف الالسانيتخ الـهتضهنـت في هذّه الأفحال القوى


د- فـلـ التا التأثير بالقول، هو ماينتج عن القول من آثر للمخاطب إثر القول من قبيل: الإقناع، والإرشاد والتضليل، والتثبيط...إلغ. ويكفي أن نشير أنَّ قول شيء ما في نظر(أوستين) هو بوجه عاه إنجاز الاستعمال
 ويشير إلى مرجع معلور على نحو ما،(إذ المعنى والمرجع يكافئنان الدلالتالت)وهذا الانجاز في صورته الأخيرة ينبغي أن نطلق عليه الفعل الخطبي (بضه الخاء)rnhetic، وملاءمت صياغت الخطاب على وجه مخصوص مصطلح القول الخطي (بضه الخاء) rheme وتتمييز الجرجاني(471ه) بين النطق بالكـلمات وفق النظار الصوتي للغتَ

 القول، والفعل المتضمن في القول، ولا يكون لفعل القول في ذاته مزيله مزيت حتى نتنقل




إنَ مزيّتَ الككلاه ليست مقتصرة على جـماليت التَصوير، أو الخصائص الأسلوبيتَ التي تجعل الككلاه أكثر حسنًا، بل الغرض والمقصد إبراز الطاقنت التأثيريت ودرجات القوة التي ينطوي عليها فعل القول والتي قد تزيد أوتنقص بحسب شكل

 ونظريت النَّهُ عند الـجرجاني كـانت تراهن على البعد الإنجازي لألفعال الذني
 الأمثلت التي يستحضرها الجرجا



 أن يتهكن من فك شفرة هذه الرسالتّ ولايكون ذلك إلا بإلا إلادة تحليلها وفق الفههر، وفههر البلاغتَ يعني فهه الثّداوليت لأنَ ״الثّداول هو بـحث في استعهال الألفت،



 مبحثثي البيـان والــــعاني. إن غايت الأديب هي إفهام المرسل إليه((القارئ) من خلال تححديـ السيـاق، فالسياق













 نبَهه على اختلاف الأساليب باختلاف الزمان ودعا إلى مطابقتها لـهقتضى الحال" فإن


 النَّص باعتباره وحلدة كـبرى
״ ولكي نتبين بطريقت منظمتِ علاقتّ النّص بالسياق ينبغي لنا أن نعرف بنيتن
 فما هي تلك العناصر التي يتضمنها
والإجابت عن هلذا السؤال يسيرة لأنّه لا يتضمن من الـموقف سوى تلك العنـاصر

[^0]أ- قبول النص أو رفضه.
ب- كففاءته أو عجزه.
ت - ت ملاعهته أو منافرته
ويـميز (جورج مونان) بين السياق والـمقار في ثعجمهه، فيقول:٪ وينبغي تـمييز السيـاق الذي هو لسانـي عن الـهقاو الذي هو الـخبرة غير اللسانيـت(...) في المقامر، نشير إلى قله على الطاولت قائلين: أعطيني إيّاه، ونكتب مقابل ذلك ألعطيني القله الذي على الطاولتّبرادين الـهقاهر الغائب إلى السياق اللساني،"14

 بـحوثها في الـحجاج وعبر تـحليل الـهحادثات وتبقى روابطها بالالسانيات غير واضحتح


 على الطاولتّ) توضح السياق وتغني عنها الإشارة باليد أو غيـرها


 وعلى هذا الأساس، فإنٍ مححلل النَّص أو الخططاب، لابد أن يأخلذ بعين الاعتبار




 هن الضروري أن نعرف (على الأقل) هن هو الـمتـكله ومن هو الـمستمع، وزمان ومحكان إنتاج الخطاب《" ${ }^{17}$
وهكذا أصبح اللغويون ينظرون إلى الـمقاميت كأحد دأحد أهم العتاصر التي تقوه

 على مستوى الخطاب، وهومايعني الاهتماهر بينيت السياق والعلاقات بينّا وبين النّصن"18

يقول تـماه حسان:»وفكرة الـهقاه هلذد هي الـمركز الذئي يدور حولثه عله
 الاجتماعي من وجوه المعنتى الثلاثت، وهو الوجه الالدوهي تتمثل فيـه العالاقات والأحلداث والظروف الاجتماعيـت التي تسود ساعتّ آداء المقال" 19 .
 مازاليغا وجورج مولينيي ( Jean Mazaleyarat et George Moulinier) ثلاث معان للبـلاغتز: 20
1- الـبلاغتت مبحث قـديه يهته بفن الإقناع في مكوناته وتقنياته: استتباط الحجيج ومعالجتها وبثها »ومن هلد الزاويت نجد البلاغت اليوه في ارتباط بالتداوليتخ، ${ }^{21}$
2 فيهـ
 عارض)،وبذلك يبقى للبلاغنت في التقليد الفربي كعنيـان كبيـيران: المعنى الـحجاجي الإقتاعي الذي يصب في الثـداوليت الـحديثتّ، والـمعنى الثّعبيري الشُعري الذي يصب في الأسلوبيت، وهذد الثنائيتة تغري باسترجاع ثنائيت البديع والبيـان في نشأة البلاغتر العربيـت،
ويرى (جيفري ليتش) أن弓 البـلاغت » تـداوليتت في صميهها، إذ أتّها مــارست الإتصال
 غايت إنجازد؛ فالبلاغتّ والثّداوليت يتقاطعان في ״دراستّ الوسائل اللغويت التي التي
 معينتت دون أخرى للتعبير عن قصده، كـالعلاقتّ بين الكـلاه وسياق الحال، وأثر
 كهما دعه هذا الرأي(هنريش بليت) في كتابـه "البلاغتّوالأسلوبيـت" حيث رأى :
 للسانيات الثّداوليت ولنظريات الثّواصل والسيميائيات والّقّلد الايديولالوجي، وكدلك الشُعريت اللسانيت في مـجال وصف الـخصائص الإقناعيتة للنصوص



محصورة في البعد الجهمالي بشكل صارم بل تتزع إلى أن تصبحِ علمًا واسعًا للمجتمعع"

فالباحثون اليوه يحادون يـجـعون على» أنّ البـلاغتّ هي الأفق الـمنشود والــلـلتقى
 الإنسانـي في إطاره الشامل الـجديد"
 الـحديثتة وتـحليل الخطاب وهن بينها الاتجاه البنيوي، والاتـجاد السيميولوجي
 أن تفهه باعتبارها بلاغتَ معاصرة وقد اتضح أن مفهوه بلاغتّ الخطاب مرهون
 التقى هذا التيـار ببـحوث تـحليل الخطاب من منظور وظيفي تداولـي لغوي كـما أخذ يصب بشكل مكـف في اتـجاهات علم النّص" ${ }^{26}$. خاتـمتم:
 التلفط، عوامل تراعيها البلاغتَ أثناء الخطاب ومقاصده، وهو ما يقابله تداوليا
 يقررها سياق الهجتتمع، فالبلاغتَ الهعاصرة تـهته بعناصر الـخِطاب ومقاماته
 كأداة للتواصل ومـمارستن فحل التأثير على الـمتلقي؛ ليطكون الفعل اللغوي فحلا تأثيريًا إنجازيًا نفعيًا.

1 - محملد مشبال: البلاغتّ والسرد، منشورات كليت الآداب،ط1، تطوان، المغرب،2010مر ،ص50.


الشرق، ،الدار البيضاء، المغرب، 1991هر ،ص112. 3 - -عبد القاهرالجرجانيّد لائل الإعجازتتعليق هحمود شاكري، ،مكتبت الخانجي، القاهرة،مصر،ص35.

$$
4 \text {-نفسه، ص69. }
$$

البلاغنّ والأصول: دراستخ في أسس التفكيـر البـلاغي عند العرب- نموذج ابن جني، : - محمد مشبال 5 مطبعت أفريقيا الشرق،ط1، الدار البيضاء، المخرب، 2006هر،ص121-122. 6-أوستين:نظريت الأفعال الكـلاميتة العامت،ص10.

7 - سورة القمر،الآيت [12].

$$
8 \text { - -عبدالقاهر :د لائل الإعجاز،ص102. }
$$

 المـجدوب، مر:خالد ميلاد ، دار سينـاترا، ،تونس 2010م ،ص12.
 الكتب العلميت،،ط1، بيروت لبنـان،2007مر،ص141. 14 ،
 علوي:التـلواوليات على استعمال اللفت،عاله الكتب الحديث،ط1،1راريد، الأردن،2011هر ،ص559. 12 -ابن خلدون:المقدمت،دار القلهر،ط11،بيروت،لبينان،1992م، ،ص533.


اللبناني جبيروت،ط2006، 1، هر22-33
 الحكـمت، ط1، الحلمـتّ، الجزائر، 2009ه ،ص116. 15-صابر الحباشت:الأبعاد التلداوليتخ في شروح التلخيص للقزويني،|الدار المتوسطيتخ
للنشر،ط1، ،تونس،2010هر،ص60. 16 -نفسه،ص117.
17 -خطابي محهدل: السانيـات النّص(مدخل إلى إنسجامر الخطاب) kالمركز الثقافي العريـي،ط1 ،الدار البيضاء،،المغرب،1991مر، ص29 .

الاختتلاف،ط1، ،الجزائر 2008مر ،ص99.

للكتاب،القاهرة،مصر،1979م، ،ص337.
 المماراسات اللفويت، مخببر المماراسات اللفويت في الجزائر،العدد 19،جامعتّ مولود معمري تيزي وزو،

$$
\text { الجزائر، ص } 69 .
$$

21 21 سماح رافع :الهذاهب الفـكريتت المعاصرة،دار المعارف، القاهرة،مصر، ص49-52. 22 - صالاح فضل :بالاغت الخطاب وعله النص، ص121.
 سعود ،الهملكت السعوديت،1997 ص32.
 25 -صالاح فضل: بلاغتز الخطاب وعله النص،ص250. 25.

26 -نفسه، ص96.


[^0]:    التي تـحدده بشكل منظر:

