## الاستراتيجيـات التوجيهية في مقامات عائض القرني -مقاربة تداولية-

حكيمة بوقروومة: أستاذة محاضرة أ جامعة المسيلة- الجزائر



## الملخص

اتّسمت مقامات "عائض القرني" بتتوع الموضوعات و الإحاطة
 من التّلميح، لأنّ الكاتب وٌِ مقام النّصحِ و التوجيه،، معتمدا مختلف الإستراتيـجيات یٌِ هذا المجال، كالنّداء، الأمر، النّهي، الاستفهام،



 متوجهة إلى متلّقِ معيّن قادر على استيعاب معانيها و فهم مقاصدها المـا الكلمات المفتاحية: المقامة- الاستراتيجية- التوجيه- التداولية- الخطاب.

## Abstract

The sanctuaries of "Qarni dhave been the artistic characteristics. It has been overruled by the strategy of interpretation rather than discourses, because the writer is in the position of preaching and guidance, adopting various strategies in this field such as calling, command, Prayer, distress, ... He also behaved clearly in the form and content of the establishment, which is no longer exactly identical to the premises of"Badeezaman Hamadani", because it was not based on a fictional character and not to a certain rao, but narrator
is the same writer, Including a Koranic verse, and then followed by poetry verses, which is directed To a given recipient capable of understanding its meaning and understanding its purposes.

Key words: sanctuaries- strategie- guidance- pragmatic- discourse.
1- المقدمة

يزخر الأدب العربي بفنون أدبية مختلفة، كالقصمّة و الرّواية و الثّعّر، و غير
 تختلف من مقامة إلى أخرى، و هي نصوص حلّيت بألوان البديع، و زيّنت بزخارف
 هذا الفن وِْ غاية الأهمية، و قد اتّخذها الأدباء كوسيلة لإظهار براعتهم و مقدرتهم اللّفوية و البـلاغية.
و المقامة حديث أدبي بليغ، ليس فيها من القصّة إلا ظاهرها ، و قد نـد






"القرني" إلى تبليغها؟
هذا ما سوف نجيب عنه عند تحليلنا للمقامات، و إخضاعها إلما لوجهة نظر التّداولية، هِّ إحدى استراتيجياتها الهامّة ، و هي الاستراتيـيجية التّوجيهية ، لذلك سوف نعتمد إجراءات المنهج التّداولي المتعلّقة بهذه الاستراتيجية.

2- موقع مقامات القرني في سيـياق تطور الفن
1.2- نشأة المقامة في الأدب العربي و تطورهـا

تعدّ المقامة فنا أدبيا ابتكرها "بديع الزمان الهمذاني"، و أطلق عليها هذه التسمية حتى اشتهر بها ، و قد نست على منواله كثير من الأدباء الذين جا الـي مجالات متتوعة، مثل "الحريري"، الزمخشري"، "السيوطي"، "عائض القرني"،
 وإمام الأدب البديع الههذاني فعمل مقامـاته المشهورة المنسوبة إليها و هي وِّ غِ غاية البـلاغة


و لقد تبلورت فكرة المقامـات عنـد "بديع الزّمـان الهمـذاني" نتيجة لأمور عدّة و أفكـار
 سيـاق خاص و فـكر متميز و معانِ مقصودة.

و لكّلّ كـاتب من كتّاب المقامـات الذين جاءوا بعد "الههـذاني" خصـائص و
 الخصـائص التي لم يخرج عنها معظم الكتّاب وِّ هـذا المحـال، فـأسـلوب المقامـة يعتمد
 الكريـم و الاستشههاد بـالحديث النّبوي الشّريف، بالإضـاضة إلى ابتـكـار الألفاظ الما المتلاحقة المتتاليـة من أجل تسليط الفكرة على المعنى الواحد ، فيـأتي البيان بصور مختلفة، لـلإبانة عن القصـد ، و جلب انتبـاه القـارئ الذي سـوف يتعجب مـن كثـرة توالي الصور المترادفة.

و إلى جانب ذلك تحفل المقامـات بألوان شتى من الصور البيانية و المحسنّنات
 القصّة ٌِِ المقامة و القصد يفرض التّعبير عن معنى ملتزم محدود هو الذي يحلّل الأسلوب يِّ بعض الأحيان). 2
له تخرج مقامـات "عائض القرني" التي هي موضوع دراستتـا عن هـذه الخصـائص، لما اتّسمت به من تتوع الموضوعات و إحاطته بالخصـائص الفنية المعروفة عند كتّاب المقامة ، فقد أشـار "القرني" ِيِّ مقدّمـة هـذه المقامـات إلى المواضيع التي




 سلف و من خلف آخذا من كلّ حكمـة بطرف، و ريما لمحت يِ المقال بعض الخيال، ،
 العجمـاوات، و قوّلت الكـلام الحيوانات، و كلّمت الأطلال، و نسبت الحديث إلى

تتوعت مواضيع المقامـات عند "القرني"، فشـملت أمور الدّين و الدّنيـا ، بدأهـا
بهقامة التّوحيد، و المقامة الإلهية، ثم النّبوية ، و الكـونيـة ، و القرآنية و الحـديثية و

العلمية و السّلفية، ثم مقامات شتى بأسماء الأنبياء، كـالمقامة اليوسفية و السليمـانيانية، و أخرى بأسماء العلماء، كالمقامة التيمية و البازية، بالإضافة إلى المقامة الأدبية والخطابية، و التاريخية و السياسية و الجامعية، و الطبية و التجارية، و الأخبارية،
 مقامات تتعلق بالبلدان، كالمقامة اليمانية و المصرية و الدّمششقية، و البغدادية والفلسطينية و الأندلسية و غيرها.
 التّجريح، سواء بالتّلميح أو بالتّصريح، و دبّجتها بالثّتاء و المديح، لأن القول اللّين،



 نحن أحوج إلى جبر القلـوب، و دفن العيـوب، و من وجد نقصـا فليعفُ عنـا ، و من

غشثنـا فليس منّا)، 5

## 2.2 - خصوصيـات مقامات القرني






 التلقي الاستبعادي مهيمنا على سـاحة القراء منذ العقد الأول من القرن العشرين الإين، و مـا
 التلقي التّأصيلي، الذي حاول ربط الأشكال الأدبية المستحدثة بالمقامـات القديمة. ${ }^{6}$ و هـكذا كان تلقي المقامـات متقلبا على حسب الخصـائص الفنية للمقامـات،

 المتأخرين، و لقد عالجت المقامات يوْ بداياتها فكرة الكـد المدية التي كانت دافـا أسـاسيا من دوافع نثـأة فن المقامة، فانتشـار الكدية يِّ القرن الرّابع كـانت تسمى بـ 146
 المتباعدة يتكسّبون بالأدب تارة و تارة أخرى يحتالون على النّاس بحيل ملفّّة وأكاذيب مختلفة و قد أطلقوا على أنفسهم بني سـاسـان أو "الساسـانيـين")." ${ }^{\text {ألارن }}$



 التي لم تعد مطابقة تماما لمقامات "بديع الزمان الههذاني"، و هذا مـا نـلاحظه وِو مقامات "عائض القرني"، التي لم تعالج فكرة الكدية، بل خصّصها لمواضيع مختلفة و مهمة سبقت الإشارة إليها.
و أشثار "عبد الفتّاح كيليطو" إلى الإشكالية المار المطروحة على مستوى المقامة، ، مقترحا الحل المناسب، بحيث نبّه إلى ضرورة اعتبار "المقامة" نوعا و ونهطا من الخطاب، فنحن نتحدّث عن نوع "المقامة" كلّمـا جرت محاكـي الماة طريقة "الههذاني"، حيث يسند المؤلف القول على النّمط الخيالي، لشخصصية أو عدّة شـخصيات، كمما أنّه ما يجب مـلاحظته ليس النّوع، بل استتخدامـا معيّنا للخطاب الذي الني يتجاوز الأنواع. 9


 بداية كلّ مقامة، و كـانت أول مقامة هي "مقامة التّوحيد".




 و خزرجي، و علمت أنّه مـع كلّ بانِ هـادم، و مـن راقب النّاس فهو النّادم، و قد عابـ

 فصـاحب الخير له نصير، و ظهيرو خفير، و وزير ، و و صاحب الشّ الشرّ سبّاب عيّاب، لـه من الحسد ناب، و له من العداوة مخلاب). 11

فخطاب مقامات "القرني" له أولوية التوجيهه و النّصح و التّحـدير، و من هـنا
 الستعهـال جملة من الأســاليب و الأدوات الـلغوية، لتبليغ المحتوى الذي يرغب إيصـاله إليه.
و الاسترتيجية التّوجيهية هي تلك الاستراتيـجية التي تصدر من المرسيل باعتباره

 والقصد و عادة ما تستعمل أسلوب التأدب. 12
يتوجه الخطاب إلى قارئ مثالي، له قدرة عالية تجعله يمتلك دليل المؤلف نفسه ${ }^{\text {الم }}$ ،


## - العنـاصر التداولية للاستراتيجية التوجيهية في مقامات عائض القرني

1.3- العنـاصر التوجيهية في مقام اللّصح و الإرشاد

يلجأ المتكلم إلى استخدام الاستراتيجية (*) التوجيهية عندمـا يولي عنايته

 معيّن، حيث يتوجه المتكلّم بخطابه إلى التّكثير من فائدة المتلّقي، فيستعمل هذه
 الصّريحين14 ، و هذا حتى يستجيب المتّلّقي، و غالبـا مـا يبدآن بالنّداء.
 الأدوات التالية: الههزة، أي مقصورتين و ممدودتين، الياء، أيا ، يا، و هي تد الاندل على كلّ نداء. 15
و قد لوحظ استعمـال النّداء كثيرا هِّ هذه المقامات بالأداة (يا)، و توجه إلى




 الملهم، أيها الخليجيون أيها الغرب، أيها الأخيار، ...)

و الملاحظ مـما سبق ِ2ِ هـذه المقامات كثرة استعمـال أداة النداء (يا)، و تواتر توظيف المنـادى (أيها)، و أحيـانا يجهع بين (يا) و (أيها)، و هـذا كفيل بإيصـال الفائدة إلى المخاطبـين، فقد خاطب الكاتب الإنسـان و خاطب المدن و القنوات، و غير ذلك.
 التوحيد الذي هو حق الله على عباده، و أنّه أول مـا دعا إليـه الرّسـل، و أنّه أصل الأصول، و بـه يعرف المعبود، و لأجله أعدّت الجنـة و النـار، و غير ذلك 16 ، فبعد الأسـلوب الإخبـاري الذي أطنب بـه الكـاتب وِّ إظهار مزايـا التوحيـد ، اتّجها إلى الأسـلوب التّوجيهي، فراح ينـادي العبـاد و يحثهم على ضرورة توحيـد الله سـبحانـه و تعالى الـى فيقول: (( فيا أيها العباد خذوا مـن التوحيد قطرة، و ضعوه على الفطرة، و ولّوا وجوهكـم

شطره، و يا مـن أثقله الهه، و أحاطب بـه الغمّ، و هـزّه الألم الجّم، قل لا إله إلا اللهه). 17 ثمّ يواصل كـلامـه مـكتفيـا بـالأداة (يا) ، قـاكُلا: (ا و يا من أثقلته الديون أو
 وعـلاه الخَطْبُ، اذكر الربّ، و قِل لا إله إلا اللهه). ${ }^{18}$ لجـأ "القرني" هنا إلى تتبيه المتلّقي إلى ضرورة توحيد اللـي اللها اللها فهو وحده المعبود و المستتحق









 الكـون بعين الإيمـان مع التفـكـر و التدبّر.

و لقد تجـاوز نداء الإنسـان إلى تشخخيص الجـامـد، فتادى صنعاء و عدن، و نادى




لقد خاطب صنعاء، مبرزا رغبته يٌ أن يكون جيلا شكر عدن على ترحابها بأتباع الني -صلى الله عليهه و سلّمَ- و طرد عبيد لينينن
 الذين قاموا بتلك الأفعال، فلجأ الكاتب إلى مخاطبة أولئك النّاس باسمم مدنهم، لإعطاء الكـلام طابعا مجازيا يساهم هٌِ الإقناع أكثر ، فكان الْان النّداء بمثابة إنجاز تلفظي أعطى لهذه المقامـات بعدا دلاليا هـامـا





أغلب الأحيان، كون الكاتب يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر يِّ الوقت نفسـهـ
 الكلام، فالنص وظيفة يقوم بها المتكلّم بإنجاز فعل كـلامي أو سلسة من الأفعال
 والاعتقاد من خلال استراتيجيات توجه الحوار، مـا دامت الحقيقة مرتبطة بحركـ التّواصل و المعنى المستهدف. 23
 والتّهديد، و الالتماس، و الاحتقار، و التعجب، و النّدب، و غيرهـا و الـدا أما النّهي فهو طلب الكف عن فعل مـا يحقق تداولية الكراهـة و الدّعاء و الإرشاد، و و بيان العاقبة والإهـانة و اليأس.
فالأمر يعدّ قسما من أقسـام الكـلام، صنّفه المحدثون كجزء الام من الأفـمال التوجيهية، صيغته الأصلية هي فعل الأمر، حيث يكون الآمر أعلى مرتبة من المأمور ،
و تتواكب صيغة الأمر بسلطة المرسل.

أمّا النّهي، فله صيغة أصلية يتلفظ بها المرسل وِّ خطابه، له حرف واحد ، وهو لا الجازمة النّاهية، بصيغة: لا تفعل، يفيد طلب التّرك، فالأمر و النّهي مكونان






 و لا تقحم نفسـك وِن فنون أهل الاختصـاص، و لا تجرح الأشـخاص، واخلط الترغيب
 تتعرّض للشّتّتم و المـلام ...).. 25

فالكـلام جزء من "المقامة الخطابية"، و هو دعوة الخطبـاء إلى إحسـان الخطبـة، ،

 سيصبح حشوا و رككامـا لا فائدة منـه، و تجنب الغريب، و عدم الإكثـار من الإشـارات، و اللّجوء إلى التّصريح أكثر من التّلميح و عدم تجريح النّاس و شتمهمه، مع المزج بـين أسـلوبي التّرغيبب و التّرهيب، و الوعظ ألـّ بأدب، ثمّ يـدعو الخطيب أن يتحبّب إلى الجمهور المستمع للخطبة، و مخخاطبتهم بالكـلام الطيّب، حتّى تألف القلوب وتستيقض المشناعر الطيّبـة.
لجـأ المرسل إلى جملة من الأمر و النّواهي، لينـال خطابـه القبول، فيوجـه المتلّقي

 الطّّرفين، و التي هي علاقة الداعية بالمدعو، و لـذلك وجبت الاستتجابة لـه، لأنّه


 ومن خـلال ذلك يُفهم القصد دون حاجة إلى التّأويل.
و مثال الأمر المنفصل عن النّهي ، قوله: (ا يا مجلس الأمن حفّظ أعضـاءك "الذين آمنوا و لم يلبسـوا إيمـانهم بظلم أولئك لهه الأمن و هـم مهتدون" ، لينقلوهـا لشعوبهم التي عطلت القرآن و صدّت عنـه و هـجرتـه فذاقت لبـاس الجوع و الخوف و البـأسـاء والموت)|. ${ }^{26}$ هذا الكـلام هو دعوة أعضـاء مجلس الأمن إلى تحفيظ المؤمنـين آيات القرآن الكريم التي تأمر بترك الظّلم، فـالإيمـان و الظّلّم لا يجتمعان، فالخطاب هنـا لالـا يعتمد
 لأعضـائه، أن يحفظوا الآية، ثمّ لينقلوهـا إلى شـووبهم التي صدّت عن الذّكر،

فأصـابهم الجوع و الخوف و البؤس و الموت، فالأمر هنـا يحمل معـاني التّوجيـه و النّصح، لتحقيق المنفعة و الالتزام بهذه التّوجيهات.


 الأسـاسية، التزامها العبارات المسـجوعة، و من أمثلة ذلك قوله: (ا شدّوّا العمـائم،

إذ لا يخفى الأثر الموسيقي للسّجـع الذي تحفل بـه هـذه المقامـات، و دوره يٌ جلب
 العملية التّخاطبية.

يعدّ الاستفهام واحدا من الآليات التّوجيهية بوصفه يوجّه المرسل إليـه إلى ضرورة
 المرسـّل إليـه، و تسـيـر الخطاب تجاه مـا يريده المرسِل، و تعدّ الأسـئلة المفلقة مـن أهـّم الأدوات اللّغوية لاستراتيـجية التّوجيـه. 28

و من أمثلته هِ المقامـات، قوله: (ا أين عقلك يـا مغرور؟ هل نسيت يوم العبور ،
وسـاعة المرور؟؟ كلّ طائر من خوفه يخرّ صريعا ، و كلّ كـاسـر يئن من خشثيته وجيعا).، 29
بدأ المرسـل باستفهام مهم موجاء للمفرور، فتسـاءل أين هو عقلكى لأن العقل مصدر التّفـكير السّليم الّّذي يوجه النّاس إلى الحقّ، جامعا بـين الاستفهـامو النّـداء، ثمّ يواصل باستفهـامـات أخرى تالية لـلاستفهـام الأول، و شـارحة لـه، فيسـأل هـذا المفرور هل


 الإجابة يِغ عمل فعلي، و هو ترك الفرور و تذكَّ يوم البعـث و الصّراط.

و هناك استفهـامـات أخرى متتاليـة تبـدأ بنداءات يِّ قوله: (ا يـا أصـحاب قنوات
 وتجعلون الهوى سبيلكمّ، أين الكلمة الأمينة، و الفـكرة الرّصينة و المقولة الرّزينة؟ أين البيان الخـلاّب، و المنطق الجذّاب؟ لغة سـوقية ، و لهجة فوقية ، و دعوة شقيـة ، أزياء


يتوجّه الكاتب بنداء لأصحاب القنوات الفضـائية الخليعة، و الّذين يصفهم



 الأفكار الرّصينـة و المقولات الرّزينـة بـأسـلوب خـلاّب، و منطق جالّابِ، فإنّهـم يستعملون

اللّغة السوقيـة و اللّهجة المستهترة، فدعوتهـم تلك شتقية و عملهم غثاء و هـراء وافتراء. وردت "مقامة المتتبي" على شكل سـؤال و جواب، فالكاتب يسـأل المتتبي سيؤالا
معيّنا و المتبي يجيب بواسطة أبيات من شعره، يقول: (ا لقيت أبا الطيّب أحمد بن الحسـين، بعد بضـ سنـين، و هو من الشّعّراء المحسنـين. فـكلّما سـألنا عن الأخبار، أجاب بالأشعار). 31

و من أمثلة هذه الأسئلة و الأجوبة : ( قلنـا من أنت؟




جاء الاستفهام هنـا على شـكل اسـتخبـار، فـالكـاتب يسـأل عن الأخبـار والمتتبي يجيب بالأشعار، فقد جمع الكاتب بين الثّعّر و النّثر، فالسيّأل نثري و الجواب هو شـعر من أشعار المتتبي، جمع ذلك ِوْ مقامـة واحدة، فالقرني حين لا يجـد مـن شـره مـا يتلاءم مـع الغرض، يلجأ إلى الاقتباس من شـر الأقدمـين، و لهذا أجاد ٍِِ "مقامة المتنبي"، حيث جمع جملة من أشعـار "المتتبي" التي زادت مـن جمال المقامـة، بطريقة رائعة و جميلة تجهع أغراضـا مختلفة للشّـاعر، و كانت كثير من ألفاظ الاستفهام هذه المقامة و غيرهـا من المقامـات الأخرى، مبتتكرة متـلاحقة و متتالية، يحـاول تسليط الفكرة على المعنى الواحد، فيـأتي البيان بصور مختلفة لـلإبانة عن المقصود، حتى يُعجب القارئ هـا التوالي للصور المترادفة، بالإضافة إلى أنّها تحفل بالاستتعارات والجنـاس و السّجـع، و لعلّ سيـياق المقامـات و القصد يفرض التّعبير عنها بتلك الطّريقة. خالاسـتفهامـات وِ "مقامة المتتبي" ارتبطت بالإجابة، و أفادت الإخخبار و التّقرير ،


ومن هنا يــكن أن نعتبر السؤال و الجواب لههـا مقصـد الإبـلاغ عن شخصيـة "المتتبي" وصفـاته، و إخبـار المتلقي بذلك، كمـا كـنـا انبنت هـذه المقامة على الحوار.

## 2.3- العنـاصر التّوجييية المتملّقة بـالانفمـالات و التّحذير و إظهـار الماقبة

يستعمل المتكلّم وِّ مقامات خاصّة كالرّضىى و الغضب و الحزن، ... أفعالا كـلامية قصد التّعبير عن المشاعر و الأحاسـيس، و قد يبادر إلى التّعبير عن هـذه
 الأفعال التّعبيرية كثيرة، منها: الشـكر، الاعتـذار، التهنـئة، المواسـاة، النّدم، الحسرة، الأسف، الغضب، ... 33
وردت أفعال ككلامية فِض "المقامة القرآنية" يتحسّر فيها الكاتب و يتأسّف عن عدم تحكيم القرآن الكريهم وٌ أمور حياتهم، قاـُلا : (ا واحسـرتاه يوم نحي القرآن عن


ولا الثـانية....). 34
و يقول: ( واحسـرتاه يوم عزل العلم عن القرآن فصـار علمًا طاعنـا باغيـا كـافرا
 فالعبارات السّابقة تجـمع مشاعر الحسـرة و الأسف، على الـى حال العالم الذي لـم يتّخذ القرآن منهجا للحيـاة و دستورا للأمّة و قضـايا الإنسـان و ميثاقا للشعوب، فقد

 و عند إصدار الحكم و زمن التّتفيذ). ${ }^{36}$

و نتيـجة لهذا التّتـاقض يتحقق الجزاء المتمثل يِّ الخراب و الدّمـار لعدم تحـكـيم
 و صـار متخخلّفا مقيتا ، و ظهر الطّغاة و الجبابرة، و نشأتأجيال عاقّة ، مـاردة، متهتّتكة. فالعبارات السّابقة تحقق تداوليـة الكراهيـة مـن واقع مرير و جزاء لا مفر منـه ، جرّاء ابتعاد هؤلاء النّاس عن تحكيم القرآن الكريم يٌ أمور حياتهم، و لذلك برزت

 يتدفق عبر فقرات المقامة، فكثرت الأفعال التي تدلّ على الانفعال و الخيبـة ، جاءت
 المرسـل يِّ تغيير الواقع إلى مـا هو أفضل.

إنّ ورود أفعال الحسرة و الأسف، لا يعني أنّ الكاتب قـد قـد فقد الأمل نهائيا، بل

 عليك بالأذكار، و إدمـان الاستغفار، و الخوف من القهّار، فإنّ اللّسـان ثعبان، و ومامك قبر و ميزان، و نجاة و خسران، و لا يكن لسـانك كالان المقراض للأعراض الان، و و لا يكن كالمقباض للأغراض، فإنّ الأنفاس تكت ولا ولا فليت من الأحرف المشبّهة بالفعل، و تعمل عمله، و إحدى أخلّ أخوات (إنّ)، و هي
 الخير و الفلاح و الالتزام بمذهب القرآن الكريم، و الذّكر و الاستففار، و الخوف

 الآخرة و يعمل لأجلها ، و يخاف و يحذر من ون وعيد اللها





 للفت انتباه المتلقي إلى ضرورة تغيير نهط حياته من الانشتغال بالأشعار إلى الأذكار الها و



أخرى الخوف و الحذر من الآخرة.
ذكرت وٌ "المقامة الجهادية" بعض أفعال الاستغاثة و النّدبة و التقجع، والاستغاثة هي نداء من يعين على دفع البـلاء أو شدّه، و النّدبة هي نداء الماء المتفجّع عليه أو منه. و وِّ هذا المجال يقول: ( ( قال أبو شـجاع: اعلموا أنّّ صرخات التفجّع ثالاث، سـجلت

 تلفظت بها امرأة پِْ عمورية، عندما أهينت وٌِ البـلاد الرّومية، فسمعها المعتصم الأسد الهصور، فخرج بجيش كبير، فأذلّ من أهـان المرأة، و جعله عبدا للمرأة التي استغاثت

باسمـه من وراء البحار. أمّا (وا إسـالاماه) فقد أطلقها قطز و وبيده البتار، ، يوم نـازل
 وِ حضنها تختلس. 39

و هذه الاستغاثات ذكرهـا الكاتب باسم أصحابها عى سبيل التّذكير بها ،
 كلّها بـ (وا) دلالة على النّداء، فكانـت الأولى للاستياثياثة (وا معتصماه)، و الثانية

 و النّدبة تحهـلان معنى التفجّع، و الذّي صنّفه "سيرل" ضمن البوحيـات. يعدّ أسلوب التّحذير من الاستراتيجيات التّوجيهية التي يلجأ إليها المتكـّمّ ظروف معيّنة، و ذلك من خلال استعمـال أدوات معيّنة يِّ أشكـي لالها المباشرة، حتى يعطي خطابه قبولا من خلال الصّراحة التي تدلّ على صدق المرسِل ٌِِ التّوجيه، ،
 للمرسل إليه. 40
فالتّحذير إذن هو (॥ تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتتبه،"41، فقصد

 لدى المرسل إليه.

و يتتكون خطاب التّحذير من ثلاثة عناصر ، و هي : 42

- المرسل (المحذِّر) الذي يوجه الخطاب.

- المحذور ، أي المحذّر منه.

ورد التّحذير يِغ "مقامـات القرني" بغرض التّتبيهه و التّخويف، فاستعمل بعض
 واذكر ذنبك، موسى خرّ من الخوف مغشثيا عليه مصعوقا ، و يوشع صـار قلبـه من من
 كلّ يقول نفسي نفسي، أعجبتك الدور و القصور يا مغرور، و نسيت القبور ، و يوم





 الأنبيـاء و مـا حدث لهم، و بعد ذلك ورد استفهـام بغرض التعجّبّب و النّصـح والتّحذير من يوم القيامة.




 حتّى صـار أحدّ من الموس). 45

فالوارد پِّ هذه الحالات هو أنّ الأداة مختومة بكاف الخطاب المحّنّر، و و يفيد التّخويف و التّحذير من الغفلة، مع التنبيه إلى ضرورة الانتباه لما هو قادم، و تعدّ هذه الحالة من أقوى درجات الصّراحة، بسبب ذـكر لفظ التّحذير صراحة.

فالتّحذير من الاستراتيجيات التّوجيهية التي يلجـأ فيها المرسيل إلى توجيه المرستل



من شأنها أن تخفف استعمـال السّلطة.
و الدّعاء هو إحدى الآليات التي تحقق القصد من وراء الأفعال الموجهة إلى الله

 الحـاجة إلى الله مداهـا ${ }^{46}$ ، و لدلك كـان الدّعاء وسيلة يلجـأ بواسطتها الإنسـان إلى الله لتحقيق حاجة معيّنة.

ومن أمثلتهه: ( (أسأل الله العظيم بالاسم الأعظم، و الوصف الأكرم، فإنّه الأعلم الأحلم الأحكم، أن يهدي قلبي و قلبك، و أن يغفر ذنبي و ذنبك، و و أن ينير بالوحي دربي و دربك). 47 الاحي

و يِّ قوله: ( فدخلنا مـكتبة هـائلة، أدراجها مـائلة ، فيها كلّ الفنون، و مـلايـين
 الدّعاء. قلنا : اللّهم أحصهم عددا ، واقتلهم بددا ، و لا تغادر منهم أحدا). ${ }^{48}$
 متوجها إلى الله بأسمـائه الحسنى و وجهـه الـكريم أن يهديها إلى الحق و يغفر لـه ذنوبهه ،
 و الكاف التي تعود على المخاطلَب (قلبي و قلبك، ذنبي و ذنبك، دربي و دربك) و أمـّا
 الأمريكان، لاهتزّت منـك الأركـان، فهي أم إسـرائيل، و بيت كـلّ داء وبيل، يستعيـذ

منها أبرهة صـاحب الفيل، ناصرت اليهود ، و لم تعترف بالحدود ، و مـا ردعتها القيود). ${ }^{49}$ جاءت العبـارات كمـتـاليـات دعائية مـع استعمـال الأدوات المناسـبـة (أسـأل اللهه، ، اللّهم)، و وٌِ العبارة الثّانيـة أتبع بصيغة طلبية (أحصههم، اقتلهم، لا تغادر)، تشبـه إلى حدّ كـبير صيغة الأمر و النّهي، و التي هي بـثـابة أفعال كـلاميـة جزئية. فالدّعاء هنا جاء كوظيفة تدعيميّة تسـاعد المرسـل على الثبـات، و هـكـا تجلى كاستراتيجية و بنية مؤطرة، ارتبط يِخ أغلبـه بجلب الفائدة، حتى و إن كانت الاستتجابة مؤجلة.

هذا، بالإضـافة إلى أنّ المقامات تحفل بذـكر العواقب التي تعدّ من الآليات
 بالاستراتيجيـات السـّابقة، كمـثل مـا جاء يِ "المقامة الإلهية": ( الأكاسـرة، قصـّرت آمال القياصرة، هدمت معاقل الجبابرة، و أرديتهم ِِّ الحـافرة،
 إنّ استتعمال مثل هـذه الاستراتيجيـة ترد يٌِ المواضـع التي تتـاسـب سيـاقات معيّنة ،

 فمن أطاع الله أكرمـه، و من خافـه أدّبـه، ، و من عاداه سـحقـه ، و غيرذلك.

## 5-الخاتقة

من خـلال تتبّعنـا لـلاستراتيـجيات التوجيهية يِّ مقامـات "عائض القرني" ، يتبيّن لنـا


 لـذلك يهـكن القول إنّ الاسـتراتيـجيات التّوجيهية يِّ هـذه المقامـات قد جسـّدت المقاصد التي ســى المتـلّى إلى تحقيقهـا بطـريقة مباشـرة، من أجل إحداث التفاعل و التواصل مـع المتلقي.

 كلّها اسـتراتيـجيـات توجيهية امتلكت مواصفات التفاعل مع المتلقي، غير أنّ هـذا لا لا يمنع من وجود استراتيجيات أخرى، فرغم سيطرة هذه الآليات إلا أنّنـا عثرنا على
 مبـاحث أخرى مهمـة من مباحث التداولية، و يمـكن أن تفرد لكـلّ موضوع مـن هـذه الموا ضيع دراسـة مسـقلّة.

1- أحهد القلقشندي، صبح الأعشى پِّ صناعة الإنشاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
 2- مـأمون بن محي الدّيّن الجنّان، الحريري صـاحب المقامـات، دار الـار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1414ه- 1994م، ص ص: 62-63
 ط1، 1420ه- 2000م، ص ص: 13-14 4- المصدر نفسـه، ص ص14 5- المصدر نفسـها، ص . 15



8- ينظر : المرجع نفسـه، ص .59
 الشّرّقاوي، دار توبقال للنّشر ، الدّار البيضـاء، المفرب، ط2، 2001 ، 20 ص . 129 10 - مقامات عائض القرني، ص 11 ـ 11
 12- ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشّهري، استراتيجيات الخطاب، مقارية لغوية تداولية، دار
 13- ينظر: ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلّقي، دار الشّروق للنّشـر و التّوزيع، عمّان، ، الأردن، ط1، 1997م، ص . 163 14- ينظر : حكيمة بوقرومة، المتلّقي يٌ الخطاب القرآني، دار المنتهى للطّباعة و النّشر و التّوزيع،

$$
\text { الجزائر، ط1، 2015، ص } 117 .
$$

(*)- تتقسـم أصناف المرسل إليـه عند استعمـال الاستراتيجيـة التوجيهية إلى قســــين، الأول هو المرسـل

 النّّططين. و لا يعدّ التّوجيه فـلا لغويا فـحسب، بل بل هو أيضـا وظيفة من وظائف اللّفة التي تعنى
 إنّ استعمال الاستراتيـجية التوجيهية ينبع عن علاقة السّّلطة بين طرِيْ الخطاب التي تتفاوت بين التباين الشديد و التقارب الملموس، و تشكـّل عامـلا من عوامل نجاح هذه الاستراتيجية الما و إنّ




 ِِخ السلّم الاجتماعي بصفة عامّة و علاقتـه بالمرستل إليـه.

 يمكن تحقيق الهدف الذي ينشده المرسيل إذا كان الخطاب غامضا ، أو يحتمل أكثر من تأويل. و هناك مسوغات عديدة لاستعهـال الاستراتيجية التّوجيهية، تتمثل ٌِِ التّشـابه هِ عِ عدد من




 الموظف أن يمنحهه حقوقه، إصرار المرسيل على تتفيذ قصده عند إنجاز الفعل، و على حصول ألما أقصى
 الاستراتيجية التّوجيهية بين الطّبيب و المريض.



 حدودا و شروطا معيّنة لبعص أدوات هذه الاستراتيجية و آلياتها ، قصد إدراك الما الحـك الحـم الشّرعي و
 (ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيـجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ، ص ص: 323-

15- ينظر: إبراهيم السامرائي، من أسـاليب القرآن، دار الفرقان للنشر و التوزيع، عمّان، الأردن،
14070، 1987م، ص. 41
16- مقامات عائض القرني، ص 17

18-1 المصدر نفسـه، المصنّهحة نفسهـها
19 - المصدر نفسـه، ص المصد، 372
20- المصدر نفسـه، ص 490.
21- ينظر : حكيمة بوقرومة، المتلّقي يِّ الخطاب القرآني، ص 122.
22- ينظر : خوسيـه ماريا بوثوليو إيفانكوس، نظرية اللّغة الأدبية، ترجمة: : حامد أبو حمد، مـكتبة
غريب، مصر، القاهرة، (د.ت)، ص . 99

23- ينظر: فرانسواز أرمنيكو، المقاربة التداولية، ترجمة: سعيد علوش، مركز الإنمـاء القومي، بيروت، لبنان، (د.ت : بران)، ص 5.
24- ينظر : أبو يعقوب بن أبي بكر محمد بن علي السّكـاكي، كتاب مين مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ت)، ص . 138

25- مقامـات عائض القرني، ص 221.
26- المصدر نفسـه، ص . 74
27- المصدر نفسـهاه، ص 75 المصر
28- 27 ينظر : عبد المادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، 2004، ص 352. 29- 29 مقامات عائض القرني، ص 178.

30- المصدر نفسـه، ص 271.
31- المصدر نفسـه، المد ص 301.
32- المصدر تفسـه، الصّفـحة نفسهاه
 التّداولي يِّ المدونة اللّسانية التّراثية"، مجلّة اللّفة و الأدب، معهد اللّفة العربية و آدابها ، جامعة

 35- المصدر نفسـه، ص 74.

37- المصدر نفسـه، ص ص 214
38- المصدر نفسـه، ص ص194
39- المصدر نفسـه، صس: ص: 194-195. 194

 منشورات المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت، لبنان، (د. تان)، صـ الما 75
42- ينظر : عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية ، ص . 355
43- مقامات عائض القرني، ص ص: 179-180.
44- المصدر نفسـه، ص 180.
45- المصدر نفسـه، ص ص 386
46- ينظر: آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوِيْ ِوْ ضوء المناهـج النّقدية المعاصرة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2002م، ص . 94

47- مقامات عائض القرني، ص 192.



$$
\text { 50- المصدر نفسـه، ص } 30 .
$$

