# مـجلّة الواحات للبـحوث و الدراسات المجلد 9العـدد 2(2016) : 1292 - 1309 



# جيـنــالوجيــا نظريـــة النقــــلـ الثقــــا <br> طـــارق بوحـــالة 

قسـم اللغـة والأدب العـربي- كليـة الآداب والعلوم الإنسـانيـة والا جتـمـاعيـة
جـامعـة بـاجي مـختار- عنـابـة- الجـزائر bohala2011@gmail.com
-

يعـد النقد الثقاِِّ مـجالا جـديـا ِيْ الدراسـات النقديـة المعاصرة، وذلك مـع نهـايـات القرن العشرين، أين ظهر إلى السـاحـة النقديـة الغربيـة إثر دعوات بتبني هذا النشـاط النقدي يف قراءة النصوص الأدبية التي أصبـح ينظر إليهـا على أنه ليست مـجرد بنى لغويـة وجماليـة، بـل هي نصوص ثقافيـة بـامتيـاز تتضمـن مضهـرات خطابية وأنساق ثقافيـة تتوارى خلف التتحبيك الجـمالي لهلذه النصوص.

لهذا كانت هذه الصيـحة المعرفيـة بــثابة ردة فعل عنيفة على الطرح النقدي البـنيوي الذي ناد بـانغلاق النص على نفسـه بـاعتبـاره بنـية مـكتفيـة بـذاتها لا تحتـاج إلى مـن يـحركها مـن الخارج، الأمر الذي فتح البـاب مـن جـديـ لعودة مقولة السـياقات التاريـخية والسيـياسـية والاجتتمـاعيـة، والتي بيـكن إجمـالها ـِ السـيـاقات الثقـافيـة المؤطرة للنص الأدبي والمنتـجـة له. وبالعودة إلى النقد الثقايِض كتوجـه نقدي جديـل حاولت هذه الدراسـة تقـديم عرض عن أبرز الأسسس المعرفيـة التي هيأت الجو الفكـري والمعـرِيٌ لنشـأته. وهذا مـا سـيأتي يِ الصفحـات المواليـة.
(لكلمات المفتاحية :نظرية ، النقد ، النقافي ، المنهج ، جينالوجيا

# Genealogy of the theory of cultural criticism 

## Summary-

The emergence of cultural criticism by the end of the twentieth century as a unified field of enquiry -out of modern critical studies- is considered as a groundbreaking piece of research. Actually, cultural criticism was brought to the fore as a reaction to multiple calls that embraced this cultural activity in reading literary texts which were no longer deemed as linguistic and aesthetic structures, but cultural texts par excellence containing discoursal embeddings and cultural patterns cloaked in aesthetic plotting. Hence, this epistemological call was viewed as a strong reaction to the structural and critical dogma which called for looking at the text as a self-contained entity. This state of affairs called for revisiting the set of historical, political and social patterns, which can be glossed up as cultural patterns governing and creating the literary text.

By revisiting the cultural criticism as a new critical paradigm, the present study attempts to expose the epistemological rudiments that created the right intellectual and epistemological atmosphere for its emergence.

Keywords:Theory, criticism, cultural,method, Genealogy

مقدمـة:<br>يرتبط ظهور النقد الثقاٌِِ بـالمتغيرات المختلفة والعديـة التي عرفتها نهايات القرن الحشـرين، إثر بروز مفاهيـم وخطابات جـديلـة متتعلقة أسـاسـا بتتمضهرات كل مـن العولمة، ومـا بعـد الحلداثة، والتتعدديـة الثقافيـة والدراسـات مـا بعـ الاستعـمـاريـة وخطاب الأقليـات وغيرها، غير أن هذا النشـاط النقدي قد ارتبط ارتبـاطا وثيقا بـمقولات مـا بـد البـنيويـة خاصـة "التفكيـك" و"نظريـات القراءة"<br>و"جماليـات التلقي" وكذا مـن قبلهـا نشـاط "الدراسـات الثقافيـة".

ومهـا هو متتعارف عليـه هِ مـجالات المحرفة الإنسـانيـة، أن كل توجه علـمي أو فكري لا يـنشأ مـن فراغ، دون ارتكازه على أسس ومصـادر معـرفيـة يصوغ مـن خلالهـا مقولاتـه وأدواتـه الإجـرائـيـة وكـا أهدافه المتوخاة.
 والمنهـجي لنشـاط النقـد الثقاِي، وقد تـم التركيـز على:

1
2
-2
3 الجتاريـخانيـة الجديـدة- الجمـاليـات الثقافيـة.
. 4

## 

يعـد النقد الثقاٌِِ مـن أحـدث المجالات المحرفيـة التي ظهرت مـع نهايات القرن العشـرين، عن طريق الدعوات العـديـة للنقاد إلى تبـني نشـاط نقدي جـديــ يـحاول تجـاوز المفهوم التقليـدي لـلأدب وللنقـد الأدبي على حلّ سواء، والذي - حسب رأيهم - طالما ركز اشتغالهـ وكذا بحـثه على أدبيـة الأدب وجمـاليتـه وغفل عن مضمـراته وأنسـاقه الثقـافيـة المختززنة.

والنقد الثقايِ عنـد النـاقد الأمـريكي "آرثر أيـزابـرغر"..." نشـاط وليس مـجالا مـرفيا خاصـا بـاته ...وأن نقاد الثقافة يطبقون المفاهيمه والنظريـات على الفنون الراقيـة والثقافة الشعبيـة والحيـاة اليومـية وعلى حشلد مـن الموضوعات المرتبطة. إن النقد الثقايِّ مهمـة متتداخلـة مـترابطة متتجاوزة متعـددة ،كمـا أن نقاد الثقافة يـأتون مـن مـجالات مـختلفة و يستتخـدمون أفكارا ومفـاهيهم مـتـوعة ،وبـهفهوم النقد الثقاِيٌ أن يشمل نظريـة الأدب والجمـال والنقد وأيضـا التفكير الفلسفي وتحليـل الوسـائط والنقد الثقاٌِِ الشعبي ،وبـققدوره أيضا أن يفسر نظريـات ومـجالات علم العلامـات ،ونظريـة التتحلـيل النفسي و النظريـة الماركسـيـة

والنظريـة الاجـتمـاعية والانتروبولوجيـة...ودراسـات الاتصال وبحث ِفِ وسـائل الإعالام والوسـائل الأخرى المتنوعة التي تـمـيز المجتـهع والثقافة المعاصرة (وحتى (1)".) غير المعاصـرة
 صيـاغة خاصـة لمقولاته النظريـة وأدواتـه الإجـرائيـة عن طريق الانفتاح على غيره مـن العلوم والمعارف الإنسـانيـة المجاورة، التي يرى فيهـا بعض مسـوغات وجوده الفعلي، كالتتحليـل النفسي والنظريـة الماركسيـة، وعلم العلامـات، وعلمـي الاجتتماع والأنثروبولوجيـا وغيرها، وهذا مـا جعل المنشغلـين بهـجال النقد الثقايِ يـختلفون يِ الانتتماءات المعـرفيـة، وهذا أيضـا مـا جـل الكثيرين مـن النقاد يتهمون النقد الثقاٌِِ بـأنه علـيل المنهج. ويرى الناقد الأمريكي" فنست ليتش" أن النقد الثقاِيْ يمكن ثله أن يتطابق مـع النظريـة الأدبيـة مـا بــد البـنيويـة مـن جهـة ومـع حـالة مـا بــد الحـداثة مـن جهـة ثانيـة.

مهـا يجعـل هذا النشـاط مـجالا نقديا منفتتحا يسعى إلى توظيف..." المعطيـات النظريـة والمنهـجيـة ِپِ السـوسيولوجيـا والتاريـخ والمؤسسـاتيـة، من دون أن يتخلى

عن مـنـاهـج التـحلـيل الأدبي النقـدي."(2)
 ليتـش لدليل هام بأنه نشاط نقدي جـديـل يـدعو إلى ردم الحــود التي رسـمتهـا الدراسـات النصـانية حول الأدب وجعلتـه مـجالا مؤمهما وذلك بــزلـه تمامـا عن السـيـاقات التاريـخيـة والثقافيـة والسـيـاسيـة التي أنتـجتـه وعن سـيـاق القارئ ونادت بسلطة النص. أمـا عبد الله الغذامي فيعتبره "فرعا مـن فروع النقد النصوصي العام، ومـن ثم فهو أحـد علوم اللغـة وحقول الألسنـيـة معني بـنقد الأنسـاق المضمـرة التي يـنطوي عليـهـا

الخطاب الثققاِِّ بكل تجليـاته وأنمـاطه وصيـخـه، مـا هو غير رسـمي وغير مؤسسـاتـي
ومـا هو كذلكـ سـواء بسواء."(3)
 عبر عملـه النقدي: "النقد الثقاِيٌ" قراءة هِِ الأنسـاق الثقافيـة العربيـة (2000) إلى إحـلال هذا النشـاط مـكان علوم اللغـة العـربيـة مـن بـلاغة ونقد أدبي، وإعالانه موتهمـا وإفالاسهمـا الإجرائي. لاسـيمـا فيمـا تعلق بـراءة المستهلـك والمنتتج الثقافيـين اللـذين يـنتـمـيـان إلى مـا هو غير رسـمي.
 الثقافيـة كخطابـات تتضمن أنسـاق ومضمـرات وتمـثيلات، والأدب جزء مـن هلذه الخطابـات. ومـن ناحيـة أخرى مـن الخطأ الجـزم بأن النقد الثقاِيِ يـدرس الأنسـاق المضمـرة وفقط، بل يهتتم أيضـا بــا هو ظاهر. أمـا مـحسن جاسـم الموسوي فيرى بأن " النقد الثقاٌِِ عبـارة عن فاعليـة تستتعـين بالنظريـات والمفاهيـم والنظم المعرفيـة لبلوغ مـا تأنف المناهـج الأدبيـة المحض مـن المسـاس بـه أو الخوض فيـه، إذ كيف يتسنـى للنـاقد الأدبي أن يـخوض ٌِ المبتـذل والعادي والوضيـع واليومي والسوقي بــدمـا تتهر كثيرا فِ قراءة النصوص المنتقاة والمنتتخبـة التي يـتناقلها نقاد الأدب على مـر العصور..."(4) يطرح مفهوم النقل الثقاِِ مـن منظور الموسوي إشـكاليـة هامـة تتعلق بنوعيـة الموضوعات التي يهـتم بـه، حيـث أنها موضوعات لازالت غريبـة عن النقد الأدبي. مـن خلال مـا تم عرضده يهكن اعتبـار النقد الثقاِيٌ مظلة كبيرة تتضمـن جملة مـن التيـارات النقديـة الأخرى، مـا يـرح إثـكالات مـختلفـة وعديـدة أبرزها : ضبـابيـة المفهوم وغيـاب الأداة النقديـة والإجرائيـة الموحـدة، الأمـر الذي فتح البـاب أمـام اجـتهاد النقاد ِپِ كل مـرة إلى صيـاغة جملـة مـن الأدوات الإجـرائيـة بـغيـة مقاربـة النصوص مقاربات ثقافيـة مـختلفـة. مـا يطرح إشكاليـة أعمق وهي غيـاب مـنهج

واضـح المعالمـ .

## إشكالية المنهجح:

يعتبر الحـديث عن المنهـج النقــي مـن المسـائل البـارزة التي شغلتت النقاد والدارسـين
 الدراسـات النقديـة العربـيـة حول إشـكاليـة الرؤيـة والمنهج، ومـدى فهـمها وتــثـلّها مـن قبل النقاد والدارسـين، وقد أسفر هذا الجـدال بينهم عن قضيـة المنهج التي أصبـحت مـن القضـايا الصحبـة والشـائكة يِ مـيـلان النقـل العـربي عبر أزمـنتـه المختلفـة، فلطالما سـال حبر كثير حول هذا الموضوع، خاصـة مـا تعلق بــرجـة وعي النـاقد العـربي بخاصيـة المنهـج المتبـع والمستـعمل.
 ونقدي جـديــ بـالمنهج الذي يطبقه، ومـلى صرامتـه وكفايتـه الإجـرائـية. لهـا لابــ مـن الإجـابـة عن الإشـكاليـة التـاليـة: هل يـرتكز النقد الثقايِ على مـنهج واضـح ومستقل أم أنّه يستـعمل أدوات إجرائيـة مـختلفة المصـادر

بغيـة الإجـابـة عن هذا السؤال وجب العودة إلى جملـة مـن الآراء الموزعة بـين مؤيــ لوجود مـنهج جِ النقد الثقامِ وبـين مـعارض لـذلك. حيث يـبرز "فنست ليتث" بقوله إن: ״ النقد الثقايٌِ يـوظّف المعطيـات النظريـة والمنهجيـة يِ السـوسـيولوجيـا والتـاريخ والمؤسسـاتيـة، مـن دون أن يتـخلى عن مـناهـج التتحليـل النقدي.."(5) يـدعو النقد الثقاٌِِ حسب ليتت إلى الانفتـاح على المجالات المـعرفية المجاورة، والأخـذ منها لاسيـما: علم النفس وعلـم الاجتتمـاع، وعلم العالامـات، والتاريخ، والسـيـاسـة، والدراسـات مـا بـعـ الكولونيـاليـة، دون أن يتخلى عن منـاهـج النقد الأدبي

إن هذا التصريح فيـه دليـل واضح أن النقد الثقاِِّ ليس بـيـلا يريـح النقد الأدبي نهائيـا بل يسعى جـاهدا إلى الاعتمـاد على بـض أدوات النقد الأدبي، وِضْ هذا

الصدد يقول عبـل الله الغذامي: " إنتي أحس أننـا بـحاجـة إلى النقـد الثقامٌِ ولكـن انطلاقا مـن النقـد الأدبي لأن فعاليـة النقـد الأدبي جربت وصـار لها حضورا ِـِ مشهـدنا الثقايِّ والأدبي وقد توصلـنا إلى أن الكثير مـن أدوات النقد الأدبي صـالحـة

للعمـل على فاعليـة النقد الثقايٌِ انطلاقا مـن النقد الأدبي..."(6) ومـن أبرز المسـائل التي يـجب أن تتوفر لـى النـاقد الثقامِِ هو مــى وعيـه بـالمنظومـة الثقافيـة التي أنتجت النص الأدبي المدروس كونـه منتـج ثقاِِّ قبل كل شيء، والمتمثلـة يِ السيـاقات المختلفة التي أنتج ِپ ظلها هذا النص، لهذا فالقراءة الثقافيـة على أن "تصبـح قراءة تواصليـة تتطلبب وعيا بـالمنـجز الثقاِيِ لأنها تعاين النص مـن منظور ثقاٌِِ متـحرك ... وليس مـن منظور جمـالي يـترض أنـه ثابت ويخضـع لضوابط ومـمارسـات مـحـددة.(7) غير أنه لا يــكن التسلـيـم بهـذا الحكـم تسلـيمـا نهـائيـا، إذ إن ذلك يـلغي هذا النوع

مـن النقد، لأن عصبـ أي نقد هو المنهج الذي يطبقه مـن خالال أدواته الإجـرائيـة. فالنقد الثقاٌِِ فاعليـة إجـرائيـة لا تـتحصر تحت مـظلة منهج واحلد كمـا هو الحال عند المناهـج النصـانيـة -مـثلا- وعلى رأسها البنيويـة. مـا يجعل القراءة الجـمـاليـة للنصس الأدبي مـرحلـة أولى لدى النقاد الثقافيـين، بل لا يمكن الاستتفناء عنها، تلـيها مـرحلـة ثانيـة وهي قراءة ثقافيـة للنص بوضعـه وِ سـياقه وبيئتـه الثقافيـة والتاريخخيـة والاجتتمـاعيـة والسيـاسـيـة، وحتى النفسـيـة.... وهناك مـن النقاد مـن يـصف النقد الثقاِِ2 أنه يـعاني مـن غيـاب المنهـج؛ حـيث يرى
 لا نقول إنـه من دون منهـج، إذا مـا قيس بصرامـة المنهـج البـنيوي وببرهـانيتـه.
 نـري، إلى النقد التقليـدي يِ نهايـة المطاف، وإلى تحكـم الناقد الاسـتنسـابي بـالنص، إلى تـذوقه الجمـالي ليس إلا، أثبـه بـالمتـنزه الخفيف ِفْ حـيقة النص، مـن دون حسـيب أو رقيب پِ إقامـة البر هـان على مـا يقولـه. "(8)

يـــلـو مـن خلال هذا القول أن النقلد الثقايِّ لا يــلـك منـهجـا واضح المعـالم مـثل
غيره مـن المناهـج خاصـة: المنهج البنـيوي،كمـا يمـكن اعتبـار أي قراءة ثقافيـة حسب هذا القول- قراءة ناقصـة تفتقر إلى كل شـروط الصـرامـة العلمـيـة وكذا خطوات المنهـجيّة الموضوعيـة.
 رده على الغذامي بـمقاله الموسـوم بـ:" بل نقد أدبي"الذي جاء فيـه" وحقيقـة الأمـر

 الجـامعيـة الغربيـية والأمريكـيـة بـ" الدراسـات الثقافيـة" ... فرأوا فيـه الحل السـحري لجـميع مشكالات النقد الأدبي العربي الحـديث، غافلين أن هذا النقد الثقايِ على أهميـة مـا حققـه مـن انجازات- لم يبـلغ دور النقد الأدبي ـِ المجتتمعات الغربيـة وغير الغربيـة التي ازدهر فيهـا، بل إن النقد الأدبي قـ شهـد ِض هلذه المجتتمعات ازدهـارا مهـاثلا ولا يـزال يـوم بـالكثير منـالوظائف..."(9) يعـد مـا جـاء بـه هذا القول ردا قويـا على طرح النقد الثقاٌِِ الذي بشـر بـه الغذامي، حيث يـتقـد عبـل النبي اصطيف أن النقد الأدبي وصل إلى مرتبـة متقـدمـة مـن الوعي عكس النقد الثقاٌِِ الذي مـازال بعيـدا عن هذه المرتبـة.
أمـام هذه السـجال حول مشـروعيـة النقد الثقاٌٌِ التي يـكتسبـها مـن وجود مـنهج
 ِـِ هـا المجال، عبر دراسـات تحـاول إثبـات صـلاحيـة القراءة الأدبيـة مـن منظور النقـد الثقاهِ.

## الروافل المعرفية للنقد الثققاِوِ

## أ- الدراسـات الثقافيةئ

ظهرت الدراسـات الثقافيـة بـاعتبـارها مـجالا مـحرفيا ونقديا مـع بـدايـات الستيـينيات مـن القرن العشـريـن إثر تأسيس مـركز "برمـنغهام" للـدراسـات الثقافيـة المعاصرة يِ

بريطانيـا، عام 1964 على يـل مـجموعة مـن الدارسـين وعلمـاء الاجتـمـاع البريطـانيـين يـأتي على رأسهـم كل مـن "ريمونـل وليامـز" و"سـيوارت هول" و"ريـتشارد هوغارت" وغيرهم، حيث سعى هؤلاء إلى نشـر أوراق نقــيـة ـِض موضوعات مـختلفـة

تتعلق بالثقافة الشعبيـة ومـدى أهميتها ـيْ الحياة العـامـة لإلنسان الخربي ويعتقد أصحـاب الدراسـات الثقافيـة أنه قد حـان الأوان لنقاد ودارسي الأدب الانتقال مـن دراسـة النصوص الأدبيـة والخطابات المتنوعة إلى دراسـة النصوص الهامشيـة والخطابات الشعبيـة والجمماهيريـة حيـث يرون أن ...أسـاتذة الأدب قد انصرفوا مـن ملتون إلى مـادونا ومـن شكسبيـر إلى المسلسـلات التلفزيـونيـة التي
تـالج الحـيـاة اليوميـة والمنزليـة...(10) .

كمـا يسعى نشـاط الدراسـات الثقافيـة إلى تقويض مـركزيـة المعتمـد الأدبي(canon) أو مـا يوصف أحيـانا بـالأدب الرسمي، الذي انشغل دائمـا البـحث عن جماليـة النصوص الأدبيـة المحترف بها، مهـا جـعل الدرس الثثقاٌِِ يركز على النصوص والخطابـات التي تنتتجها العامـة والأقليـات وتبـحث داخلها عن الأنسـاق والتتمثيـلات الثقافيـة وليس شـرطا أن تكون النصوص المدروسـة تنتـمي إلى
الأدب الرسمي.

لهذا فعبر " مسـار تطورها كانت الدراسـات الثقافيـة تتحــى أشكال التراث المعتتمد والحـدود الفاصلة بـين الحقول المعرفيـة، فقد ركزت اهتمـامها على جوانب الثقافة التي استتبعـتهـا مـجالات العلوم الإنسـانيـة المستتتبة منـن زمـن طويل..."(11).

لم تعـد الدراسـات الثقافيـة تعترف بـالحـدود الفـاصلـة بـين المعارف الإنسـانيـة والنقد الأدبي، فهي تسـىى إلى كسـرها بـاعتمـادها أثنـاء قراءة النصوص والخطابات الأدبيـة والثقافيـة على بـاقة (كوكتيل) مـن المقولات والأدوات الإجـرائيـة الموزعة بـين مـعارف وعلوم إنسـانيـة قريبـة ومـتقاطعـة مـع الأدب مـثل: علوم النفس والاجتتمـاع والأنتربولوجـيا الثقافيـة والسـميـائـيـات والدراسـات مـا بـعـ

الاسـتعمـاريـة والتفكيكيـة الدراسـات النسـوية والبنـيويـة الماركسيـة ... وممـا يـلاحظ أن أصـحاب الدراسـات الثقافيـة قد جمعوا بـين النقد والثقافة والانتمـاء الإيـديولوجي كون أغلبهـم "مـاركسـين" أو "مـاركسـين جـدد" لهـذا فقد عدت الدراسـات الثقافيـة اللبـنـة الأولى لنـنـأة النقـد الثقــٌِِ لـدرجة أن هنـاك خلط يِ النقد العـربي المحاصر بينهـا وبين النقد الثقاِِ丷 الذي يعتبر نشاطا
أخر وليس هو الدراسـات الثقافيـة.

## بــ مـنـحزات ملـرسـة فرانكفورت النقلـيـة

لا تعني كلـمـة "النقديـة" التي ألحقت بــدرسـة فرانكفورت مـتنى النقـديـة الأدبيـة بـل تتعلق أكثر شيء بـالنقدية الفكريـة والفلسفيـة، لذا "يهـكن الحـديث حول بـايـة المشروع العلـمي لمدرسـة فرانكفورت مـع نشـأة معهـل البـحوث الاجـتمـاعيـة الذي مـارس نشاطه بهـذه المدينـة يِّ بـدايـة فبراير 1923 وافتتح رسـميا پٌِ يونيو 1924، وتكون كحلقة رسميـة أو حركة طلائعيـة ،عبر الناقشات الجمماعية المؤسسـيـة، مهـن شكلوا إحـىى فصـائل الموجـة الراديكاليـة وشـاركوا ِيِ رفض المشروع
 لقد أثر التوجـه الماركسي لمدرسـة فرانكفورت ٌِ أراء ومواقف أعضـائها، حيث اهتمـوا بتتخصيص منـاقشـات جـريـة لقضـايا مهمـة تتعلق بـالثقافة الجمـاهيريـة التي تتنتجها وتـروج لها وسـائل الإعلام والاتصـال ذات الانتشـار الواسعع
 أعمـال النـاقديـ: "تيودور أدورنو" و"يورغان هابرمـاس"، ففي مقالـة "أدورنو" التي تحمـل عنوان: "النقد الثقاِيٌ والمجتـمـع" إثـارات مبـكرة للنقد الثقاِيٌ، وقـد كتبهـا عام 1949 وفيها ..."هجوم على ذلك النشاط الذي يـربطه الكاتب بـالثقافة الأوربيـة عنـد نهايـة القـرن التـاسـع عشر بوصفه نقدا برجوازيـا يــثل مسلـمـات الثقافة السـائـدة ويبـعـدها عن الروح الحقيقيـة لنقد،ومـا فيهـا مـن نزوع سلطوي
ثلسـائــ والقبول عنـد الأكثريـة..."(13 ).

أمـا مـقالة هـابرمـاس فتتحهـل عنـوان المحافظون الجـدد: "النقد الثققاِِ والحوار الـتـاريخي" الذي عرض فيـه مـفهوم النقد الثقـاٌِِ الشـائـع آنذاك
 المفهوم بل اكتفى بـالإشـارة إلى دلالة شـائعـة كتلـك التتي تضـهـنتهـا مقـالـة أدورذو ...(14) .

يـتتبر مـا أنجـزه أدورنو وهابرمـاس مـن بـين المرتكزات المعرفيـة التي هيأت لنشـأة النقد الثقايِ ولم يقتصر ذلك على إطلاق الاسـم فقط،بل هناك أراء ومواقف ومقولات غذت النقد الثقايِّ المعاصـر مـثل أراء هوركهـايهـر وأدورنو يِّ كتابيهمـا "جدل التنويـر" خاصـة مفهوم صنـاعة الثقافة الذي يحـيل على مفهوم الثقافة
الجـمـاهيريـة.

كمـا لا يهـكن تجاهل موقف "ولتر بنيـامـين" وهو مـن أتبـاع مـلـرسـة فرانكفورت الذي ينظر إلى الثقافة الحـديـثة "... نظرة مـناقضدة لنظرة أدورنو، فيـذهب إلى أن الاختراعات التقنـية الحــيثـة (السـينمـا والإذاعة والأسطوانات) قد أسهـمـت بـعمق پِ تغير مـكانة العمـل الفني.ففيمـا مضى كـان للعمـل هالة تنبـع مـن تفرده حـين كانت الأعمـال الفنـيـة وقفا على الصفوة المتمـيزة مـن البرجوازيـة ،وكان ذلك يصلدق بوجه خاص على الفنون البصريـة، إن ظلت هذه الهالة مـلازمـة لـلأدب بـلوره ولكن وسـائل الاتصال الحـديثة قضت قضـاء تامـا على هذا الشعور شبـه

المقدس بـالفنون وتركت أعمق الأثر على موقف الفنـان مـن الإنتاج..."(15) لقد كان لمنـجزات مـدرسـة فرانكفورت الأثر البـالغ ـِّ صيـاغة بعض مقولات النقد الثقاهِ خاصـة وأن جل أعضـائها اشتغلوا على الظاهرة الثقافيـة ونظروا إليهـا على أسـاس أنهـا تحمل تــثيـلات الطبقات لاسـيمـا فئـة الجـمـاهير التي راهنوا عليهـا مـن خالال كتابـاتهم.

## ج.النظريـة الأدبـية المعاصرة

تعد ذهـاية السـتينـات مـن القرن العشـريـن فترة خصبـة أسههـت ٌِِ تطور الذظريـة الأدبية المعاصـرة، وخـاصـة بعـد أحداث مـاي 1968 الاحتـجـاجـية التتي غيرت مـفاهيـم جـديلدة، على إثر مـا قامـت بهـا جمـاعات الطلبـة ـِ ضواحي بـاريس وخاصـة داخل جـامعـة السـوردون، والتي جـاءت هـعادية لالامبر يـاليـة وللنظام الاجـتهماعي ككل، الأمـر الذي دفـع النقاد ـِّ فـرذسـا وأوربـا إلى تبـني مقولات ذقـديـة ومـعرفيـة جـديـدة أبرزهـا : أنـه حـان الأوان للنظريـة الأدبيـة أن تخرج مـن شـرذقة التقليـيـ وأن تترك تــركزهـا الغـربي الذـي صـا حبـها مـنـذ الفلسـفـة الـيونـانيـة.

لهـذا فقـ صـارت النظريـة آنذاك... "علـم العلوم كمـا كانت الفلسفـة ِيْ غابر الأزمـان وأصبـح النـاقد الأدبي العتيق، الذي غاب تحت ركام الخطابـات المتبـيـنـة مطالبـا بتوجيـه اهتتمـامـاته،لا إلى النصوص الأجنبـيـة فقط،بل إلى جميـع مظاهر الوجود إلى الحـد الذي دعا فيـه "جونتان كولر" إلى أن النظريـة الأدبيـة ليست مـعينة بـالدراسـات الأدبيـة فقط بـل بهـجـموعة مـن الكتابـات التي تتنـاول مـع مـا تقع عليـه الشـمس، إنها تتضنمن أعمـال الأنتربولوجـيـا وتاريخ الفن والنظريـة الدراسـات الوات السـينـمائيـة ودراسـات الجـنوسـة واللسـانيات والفلسنفة والنظريـة السيـاسـية والتـحليـل النفسي والدراسـات التي تـدور حول العلم ومفهومـه، والدراسـات التي تتنـاول التاريخـين الثقايِّ والاجتتماعي،وعلـم الاجتـمـاع."(16) لم تصبـح النظريـة الأدبيـة مقتصرة على المدونات الأدبيـة كمـجـال بحث، بـل تجـاوزت الأمـر إلى الاهتتمام بــجـالات أخرى جـديـدة كخطابـات الموضـة والموسيقى والنكتـة والأغنيـة وثقافة وسـائل الإعالام وكتابـات الجـنوسـة والنظريـة السيـاسـيـة ودراسـات مـا بـعـ الاستتعمـار وخطاب الصورة والإشههار والتتعـديـة الثقافيـة وغيرها . وهذا الذي جـعل النقد الثقاِِوِ يـجـ ـِ مقولات النظريـة الأدبيـة المعاصرة بـع مسوغات وجوده، لاسيـما وأنهمـا أصبـحـا يتقاطعان ِِ كثير مـن الموضوعات المدروسـة ، ومن ناحيـة أخرى فقـد تـزامـن ظهور النقد الثقاٌِِ مـع التـمرد الذي
 التي تحول فيها النقـد إلى مؤسســة لها مـن يشـرف علـيهـا ويـحفظ حـوودها لاسـيمـا التي رسـمتها لها الدراسـات الشكلانيـة ومـن بعـدها البـنيويـة. إذا يـتقاسـم النقـد الثقاٌِِ والنظريـة الأدبيـة المعاصرة الانشغـال المحرٌِِ والنقدي نفسـه، وهو السعي إلى توسيـع دائرة الدراسـات وموضوعاتها، وكذا السعي إلى

تشكيـل آليـات ومقاريـات جـديـدة لـدراستتها .

## د. التـاريخانيـة الجلـيلـة- الجمماليـيات الثقافية

تعد الدتاريخاذية الجـديدة مـن الاتجـاهـات النقدية التي عرفت تطورها ֵِِ مـرحلـة مـا بعـلد البـنـيويـة، حيث بـدأت إلى الظهور مـع ثهـاذينـات القـرن العشـريـن مـحاولة أن تخرج النص الأدبي مـن سـجن التـهركز حول اللـغة والدراسـة الداخلـيـة، حيـث يعبر هذا الاتجـاه النـقدي عن "مـجهـوعات أو تجـهعـات مـن النـقاد وأصـحاب النظريات الذين رفضـوا المناهـج التـزا مـنـية أو الآذية المستتعهـلة ِيْ دراسـة الثثقافة والأدب...وهـن ثمم حاولوا الدتوصل إلى إجـابـات مـقنعـة للعـديد مـن الأسـئلـة النـاشئـة عن التضـارب بـين المناهـج الأدبيـة والمنـاهـج الثقـافية والمناهـج التـاريخيـة
 تعبير التتاريخـين الجـدد يـضضلون وِ تعبير المختصـين قي الثقافة والأدب..."(17) ومـن أبرز المصطلـحـات التي ترافق مصطلـح التـاريخانيـة الجـديـلـة والذي كان لها
 والبـنيـة الفوقيـة، والاستهللك الجـمـاهيري لوسـائل الإعالام، والصراع الطبقي وغيرها .

ولعل أبرز مقولات التاريخانية الجـديـة التي كان ثها الأثر ٌِ خـدمـة نشـاط
النقد الثقاٌِِ هي:

النص الأدبي يمتصس السيـاقات الثقافيـة والتاريـخيـة والسـيـاسيـة، ثم يـعيـد تــثيلهـا جمـاليـا على شكل صور وأنسـاق ثقافيـة.

أرخنـة النصوص وتنصيص التاريخ: ومـعناه أن يسـعى النـاقد إلى مـحاملـة النص الأدبي مـعاملـة التاريـخ،ومـن جهـة أخرى مـعاملـة التـاريـخ معـاملـة النص الأدبي
الاستتغناء عن بـض مقولات النقد الأدبي وعلى رأسها الترمـيز (اللجوء إلى استتعمـال الرمـز) والمحـاكاة والتتخيل،حيـث يـتتبر ها دعاة التاريخانيـة الجـديـدة قد صـارت تتصف بالعـجز عن تحليـل الظاهرة الأدبيـة والثقتافية بـفهومهـا الواسـع الذني ينضوي له النقد الأدبي ...وهذا مـا جعل فكرة الأرخنـة والتتصيص تأخذ مكانها يِّ التاريخانيـة الجـديلـة...(18)

وقد قدم النـاقد الأمريـكي "سـتيفن غرينبـلات" مصطلـحا أخر للتاريخانيـة الجـديـدة وهو "الجمـاليـات الثقافيـة" عام 1980 ثم تراجـع عنـه فيـــا بعـد. ه.الدراسـات مـا بـعل الاستتعمـاريـة

تعـد الدراسـات "مـا بـعـ الاسـتعمـاريـة" اتجـاه نقدي ومــرٌِِ مـن إفرازات مـرحلـة مـا بعـد البـنيويـة حيـث واكب ظهوره استققلال البـلدان المستعهمرة يِ كـل من إفريقيـا وأسـيـا وأمـريـكا الجنـوبيـة. وقد عرف هذا المجـال المعـرِض تطورا مـلحوظا مـع سـتيـنيـات وسبـعينـيـات القـرن العششـرين وهو عبـارة..." فكـر حديث ذشـأ مـع بـدايـات مـا يســـى عصر
 مـظاهـر التـعسـف والظلـم والاضـطهـاد التي تـمـارسـه دولـة على أخرى،أو فئـة على أخرى،وعلى هذا فهـذا الفكـر يتـخذ مـن التتاريـخ وعلـم الاجتـهـاع والسـيـاسـة والاقتصـاد والأدب،مـوضوعات لاهتمـامـاته ومـادة لأبحـاثه، وبـالطبـع تبرز يفٌ هـا السـيـاق النظريـات الشـكليـة والتـفكيكية..."(19)

تسعى الكتابـات مـا بـعد الاستـعمـاريـة التي يمـثلها جملـة مـن النقاد اليسـاريـين المنتهـين پِ أغلبهـم إلى العالم الثالث أمـثال: ادوارد سعيـد وهومي بـابـا وجـيـاتاري سبيفاك وغيرهم إلى تقويض الخطاب الاستعـمـاري والامبريالي بكل أشكاله، كمـا أن هذه النظريـة ذات ارتبـاط وثيق بـالنظريـة الثقافيـة أو بـالدراسـات الثقافيـة ومـن خلا لها هي أبرز الأسس المعرفيـة التي طعمـت مـجـال النقـد الثقـاٌِِ كغـيرها مـن الأسس التي سلف ذكرهـا .
تبـحث الدراسـات مـا بعد الاستتعمـاريـة عن ثقافات الدول المستقلـة حـيـثا وكذا خطاب الأقليـات والهويات،أين يستـعيـد مـا كان هـامشـيا مـكانه داخل مـن هو مـركز.

- الخخاتمـة
 المذكورة أعلاه، حيث أن هذه المرجعيات بقلدر مـا هي أصول ومصـادر للنقلد الثقاِيْ، فهي فٌِ الوقت نفسـه مـداخل ومقاربـات يلـجأ إليها النقاد أثناء مــارسـاتهـم التطبيقيـة.

فبـحسب مبـاحث النقد الثقـاٌِ تتشـكل المقاريـات، أي إذا كـان المبـحث هو السـرد فإن النـاقد يلـجأ يِّ كثير مـن الأحيـان إلى مقولات النظريـة مـا بـعـ الاستتعمـاريـة، وبخاصـة مـا جاء عنـل ادوارد سـعيـل ـٌِ كتاباته العـديـدة وعلى رأسهـا كتابـه "الثقافة والامـبر يـاليـة".

أمـا إذا كان المبـحث أو مـدونة البـحث هي الشعر فكثيرا مـن الأحيـان مـا يلـجأ النقاد إلى مقولات التتحليـل الثقـاِي، أو مـنجـزات التاريخـانيـة الجـديـدة، خـاصـة مـا جاء عند النقاد الأنجلفون، المتخصصـين فِ خطابات عصر النهضة أمـثال:


وِِّ حالة كان البـحث مـتعلقا بخطاب غير أدبي فلـجوء النقاد الثقافيـين يـكون إلى مـجال الدراسات الثقافيـة، لاسـيمـا مـا جـاء عنـل رواد مـركز برمـنغهام

للـدراسـات الثقافيـة، مـن أمثال سـتوارت هول وهوغارت...
كمـا أن لمقولات "ميشـال فوكو" و"رولان بـارث" و"جون بودريـار" و"فرانز فانون" و"بيـار بورديو" و"غرامشبي" و"ألتوسـير" وغيرهم حضورا قويا ـِيْ تأسيس مقولات

النقتد الثقاهِ.

- ال\$وامش

1- أرثر أيزابرجـر: النقد الثقايو، تـهـيدل مبـدئي للمفاهيـم الأسـاسـيـة،تر،وفاء إبراهيـم ورمضـان بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافـة، القاهرة،ط- 2002،ص191

2- نقلا عن يوسف عليمـات:النسق الثقاٌِِ دراسـة ِپ أنسـاق الشعر العربي القديه،عالمم الكتب الحديث،جدارا،الأردن، ط1، 2009، ص165.
 المركز الثقاٌِِ العربي، الدار البيضـاء، بيروت، ط3، 2005، ص 83، 84. 4- مـحسن جـاسـم الموسوي : النظريـة والنقد الثقايِ،المؤسسـة العـربيـة

$$
\begin{aligned}
& \text { للـدراسـات والنشـر،بيروت، ط،2005، } 1 \text { ، ص12. } \\
& \text { 5- يـوسف عليمـات: النسق الثقـايِ، ص } 165
\end{aligned}
$$

6- نقلا عن مصطفى الضبع: أسئلة النقد الثقايِ، عبر الموقع الإلكتروني الفيوم: Www.fayoum.edu.eg، تاريخ الزيـارة .2010/10/9

7 ع عبـد الفتاح احمـد يوسف: استراتيـجيـات القراءة ِِ النقد الثقاِيٌ ، مـجلـة عالم الفكر، ص 104.

8- شربـل داغر: عن البـنيويـة: نقدا لها ـيْ الاحتيـاج إليهها، ضمن كتاب جمـاعي، آفاق النظريـة الأدبيـة المعاصـرة، تحرير وتقديـه، فخري صـالح، المؤسسـة العـربيـة للـدراسـات والنشـر، بيروت، ط1، 2007، ص 38. 9- عبـد الله الغذامي وعبـد النبي اصطيف: نقد ثقــٍِِ أن نقد أدبي، دار الفكر، سوريـا، ط1، 2004، ص68.

10 - جوناثان كولر: مـلدخل إلى النظريـة الأدبيـة، تر، مصطفى بـيومي عبـد السـلام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط1، 2005، ص69. 11 - ك.نيلووف وأخرون: القرن العشرون،المداخل التاريخيـة والفلسفية والنفسـيـة، تر،إسـمـاعيل عبـلـ الغـاني، المجلس الأعلى للثقـافة، القـاهرة،ط1، 2005، ص252.

12- توم بوتومور: مـدرسـة فرانكفورت،تر،سـعـ هجـرس، أويـا للنششر، درابلس، ليبيا، ط، 2، 2004، ص16.

13- سعد البازعي وميجان الرويـي،دليليل الناقـ الأدبي، المركز الثقايو
14- العربي، بيروت، الدار البيضاء، ط307. ط2005، ص206، ص306.

15- رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، تر، جابر عصفور، دار قباء للنشر والتوزيـ، القاهرة، دط ، 1998، ص64.
16- فخري صالح وأخرون: أفاق النظرية الأدبية المحاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيـ، بيروت، ط1، 2007، ص13. 17 - محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996،ص60.

مـجلَّة الواحات للبـحوث و الدراسـات المجلد 9 العـد 2(2016) : 1292 - 1309

18 - حفناوي بعلي. مـدخل إلى النقد الثقايِ المقارن، منشورات الاختـلاف، الدار العـربيـة للعلوم، الجزائر، بيروت، ط1، 2007، ص63. 19- مصلح النـجار وأخرون: الدراسـات الثقافيـة والدراسـات مـا بـعـ الكولونيـاليـة، الأهليـة للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن، ط1، 2008، ص117،

