# جمالية النلقي عند هانزر روبرنْ ياوس و فولفغانغ آيزر 

## (المرجعيانَ والمفاهيم والآليانَ)

## The aesthetics of reception according to H anser R obert J aus and W olfgang I ser

## (R eferences, concepts and mechanisms)

## د. بوزيدي محمد

## جامعة مصطفه |سطمبولي - معسكر-mohamed.bouzidi@univ-mascara.dz


#### Abstract

الملخص : كما هو معلوم أن النقد الأدبي عرف في مســيرته ظهور مناهج نقدية جديدة، اختلفت اتجاهاتها من حيث التركيز على أحد أقطـاب العمـل الأدبي (المؤلف ، النص ، المتلقي ) دون القطبين الآخرين؛فكـان الاهتمام بالمؤلف في ظل المناهج السياقية،التي اهتمت وسبقت العوامل الخارجية وجعلتها المرجع الأسـاسي والمقصـــد في العمل الأدبي، و جاءت المناهج النســية واهتمت بالنّص في حد ذاته ،وجعلته محور العملية الإبداعية، هذان الاتجاهان أهملا القطب الثالث من العملية الإبداعية،ألا وهو متلقي العمل الأدبي. حتى مجيء نظريات جديدة أخرى التي أولت عناية خاصـــة للمتلقى ودوره الأســاســي في عملية بناء المعنى، ولعلّ أبرز هذه النّظريات في الساحة النقدية المعاصرة هي "نظرية التّلقي " في طبعتها الألمانية التي كسرت حاجز الصمت المطبّق حيال التهميش الذي يعانيه المتلقّي وعلى هذا الأســـاس جاء عنوان البحث موســوم: جمالية التلقي عند هانزر روبرت ياوس و فولغغانغ آيزر (المرجعيات والمفاهيم والآليات) ،نحاول من خلاله تقصي أثر و اسهاماتهما في نظرية جمالية التلقي . الكلمات المفتاحية:التلقي ،الجمالية ،النقد ،النص.


## abstract :

As it is known that literary criticism has known in its course the emergence of new critical approaches, the directions of which differed in terms of focusing on one of the poles of the literary work (the author, the text, the recipient) without the other poles. The basic and purpose in the literary work, and the systematic approaches came and took care of the text in itself, and made it the focus of the creative process, these two trends neglected the third pole of the creative process, which is the recipient of the literary work.
Until the advent of other new theories that paid special attention to the recipient and his primary role in the process of constructing meaning, and perhaps the most prominent of these theories in the contemporary critical arena is the "reception theory" in its German edition, which broke the silence imposed on the marginalization suffered by the recipient
On this basis, the title of the research came under the title: The Aesthetic of Reception at HansRobert Jaus and Wolfgang Iser (References, Concepts and Mechanisms), through which we try to investigate the impact and their contributions to the theory of receiving aesthetics.
Keywords: reception, aesthetics, criticism, text.

ظهرت نظرية جمالية التلقي في ألمانيا، بعد ظهور عدة نظريات نقدية ســعت إلى وصـــف ومقاربة النص الأدبي من زوايا عدة ثائرة على المقاربات اللـــابقة؛ إذ كان النقد القديم يدرس النص الأدبي من خلال كاتبه، فقد ركز الاتجاه الواقعي والنفســي مثلا على المؤلف في نقده للأعمال الأدبية، وظلت يحيل إليه عند دراســـة النص والبحث عن مدلولاته؛ حيث يركز النقاد على دراســـة المؤلف من حيث علاقته بجنســه وعقله ووطنه وعصـره وأسرته وتقافته وبيئته الأولى. وقد سـاد هذا الاتجاه زمنا في أوروبا في الدراسـات الأدبية على يد نقاد من أمثال "هيبوليت تين Hippolyte Taine" و "براندز Brands" و"ســـانت بوف Sainte Beuve "و "برونتيار (Brunetiere وقد كان لظهور المقاربات النقدية الحديثة كالثــــكالانية والبنوية والتفكيكية وغيرها الأثر البالغ في نشــــــأة جماليات التلقي وهنا كانت نقطة التحول ؛ إذ عارضــــت بعض الأفكار وطورت أفكارا أخرى وكان أهم نقلة قامت بها هي التحول من قطب المؤلف - النص إلى قطب النص - القارئ. نظريـة التلقي" ( النشاة و التطور):
من أهم أســـباب ظهور جمالية التلقي في حقيقة الأمرهو النزاع القائم بين المناهج النقدية المختلفة ،فقد إزدهرت البنيوية في الستينات، محاولة تأسيس مناهج علمية شاملة، لكنها بدأت بالإنحسار في نهاية الستينات أمام هيمنة واكتســـاح المناهج النقدية الحداثية التي خرجت من عباءتها،وعرفت بما بعد البنيويـة، وتثـــــل
 و التلقي نزعة ألمانية في تقدير اســـتجابة القارئ، و بداية هذا الاتجاه كان مع بداية اللــــبعينات في جامعة كونســتانس بألمانيا، وظهرت تحديدا في كتابات ( هانورت برت ياوس) و ( فولغانفغ آيزر )² اللذين وصل تأثيرهما إلى الولايات المتحدة وبريطانيا 3. إن مفهوم التلقي لا يعني ما يشـير إليه فحسـبـ، بل يتجاوزه إلى الفهم بوصـــفه عملية تسـهـ في بناء المعنى الأدبي، ولهذا فإن نظرية التلقي عند جماعة ( كونســــتانس ) تختلف عن كّل النظريات التي اهتمت بالقراءة و القارئ، وســـبقتها أو عاصــــرتها كنظريـة الألماني - نوربيد كروبين - التجريبية في القراءة عام 1977م، ونظرية - ســيغفريد شــميدت -الذي يشـرك الذات المؤولة في فعل المتلقي،4 " "ونظرية - مانفريد نومان - الماركسي في ألمانيا الشـرقية الذي يرى هو أيضــا أن العمل الأدبي يقود المتلقي ويوجهه، ونظرية (فرجينيا ووولف) عن القارئ العادي ومواســم كتاب لها، ودراســات اتجاه ( نقد إسـتجابة القارئ) المعروفة في الولايات المتحدة، و الدراسـات اللــوسـيولوجية ل( لوكاش ) و (إسـكاربيت ) و الدراســات البنيوية ل ( رولان بارت)، ( تودروف)، و( جوناثان كولرالتي اهتمت بوضــعية القارئ في فك شــيفرة النّص، و بوضــــع قوانين للنظام الألسني للنّص و الدراسات السميولوجية ( امبرتو ايكو )التي أخذت بتأويل العلامة )، و الكثف عُمـا تضمره من مضمون إشاري أو تتضمنه البنية من نظام عقلي لا واع . ونتيجة لما سـبق ذكره والتي تبين غياب تام للمتلقي بذات شــيأ فثــيأ تبلورت نظرية التلقي في مطلع اللـــبعينات في القرن 20في ألمانيا،عندما صـــدر كتاب ( أراء عن ألمانيا المســتقبل 1973 )، الذي هاجم

الاراسات النقدية الألمانية السائدة، ودعا إلى إصـلاح الدراسات اللغوية الأدبية، و تخليص المناهج الأكاديمية من الجمود و التعصب وكان مع (ياوس) و ( آيزر ) ويعودوا لهما الفضل في تأسيس هذا الفكر الجديد. التأريخ الأدبي و التّلقي غند" ياوس4:"
حاول "ياوس " من خلال مشروعه النقدي أن يخلّص النقد الأدبي مما وصل إليه من انسداد مع الاتجاهين: الاتجاه التّاريخي الماركسي والاتجاه الجمالي الثككلاني، حيث يقتزح نموذجا بديلا للتَّاريخ الأدبي مستفيدا من
 التوي الماركسية بالثكالنية وإرضـاء التتطلّات الماركسية المتعِّقة بالتّوسط التاريخي تاركين للثّكَلانية عالم
 والتاريخ في حقيقة الأمر عند" ياوس" ليس هو التّاريخ بصـــورته التّقليدية المعروفة التي تتطع العالاقة بين
 الأدبي بخلاف الدراسـات السـبقة التي كانت تتظر إلى تاريخ الأدب بصــتـه حدث تاريخي للمؤلّينين فقط،أما التّاريخ الحقيقي للأدب يتمتل في تاريخ التلقيات وردود أفعالها،لأن الفهم الدقيق و الثــــامل لأي عمل أدبي ،لا يتحقّق دون الاطَّلاع على القراءات السـابقة،وإن سـيرورة العمل الأدبي ضـــين هذا التاريخ لا يتم إدراكها
 الحيوي للقارئ.
المفاهيم الإجرائية عند "ياوس ":
1 -أفق التوقع:


 للرؤية في تفسير العمل الإبداعي وتأويله،حيث يعد هذا المفهوم مدار نظرية "ياوس" الجديدة، والأداة المنهجية
 ويشير " ياوس" إلى أن مفهومه - أفق التوقع - يتضمن ثلاثة عوامل أساسية: 1-التّبْربة المسبقة التي اكتنبها الجمهور عن الجنس الذي ينتمي إليه النّص. 2-شكل الأعمال السابقة و موضوعاتها التي يفترض معرفتها. 3-التّعارض بين اللغة الثّعرية و اللغة العلمية أي التّعارض بين العالم التتخيل و الواقع اليومي8.
 على تصــور منهجي ناتج عن دراية تامة بهذه المبادئ و القيم الأدبية التي تصــنـع في إلـا الطار الجنس الأدبي الذي يحدد الظّاهرة الأدبية وفي حدود المعرفة المتشــكَلة عن الأعمال الهـابقة، و ما يخص التّعارض الكامن بين التوامل الخيالية التي تنسـهـا اللغة الثّـعرية و الصـروة الواقعية التي ترسـمها اللغة اليومية، حيث تكون هذه عبارة عن معايير كفيلة بالقراءة الصــحيحة، باعتبار كل قارئ يقبل على النّص له خلفية معرفية تؤدي

إلى تكوين تصـور مسـبق، يجعله يحمل أحكاما يطرق بها باب العمل الأدبي، فيعيش القارئ توقّعا يجعله في حالة انفعال، و غالبا ما يكون الأفق عرضة للموافقة أو التخييب وفق الاستجابة القرائية للمتلقّي و الأثر الذي

 الأولى :يكون العمل الأدبي مألوفًا للى المتلقّي شـكلا و مضــمونا و يتماشـى مع المعطيات التي عهدها في قراءاته اللــــابقة وما تولده من انطباع فاترا،كقراءة قصـــيـية مكتوبة بمعايير معهودة،هبالتاللي هي مألوفة فلا يتثكّل أي انطباع حولها. الثانية :يكون العمل الأدبي مناقضـــــا و مخالفا لتوقّعات المتلقّي حيث يخيب ظنّه و هذا مـا يعرف بخيبة الانتظار ( أو خيبة الأفق)
-2 المسافة الجمالية:
يعتبر عنده مصـــطلح يتمم به مفهوم الأفق و يعتبره، من أهم المفاهيم الإجرائية المعتمدة في نظريـة
 المســــافـة من خلال اســـتقراء ردود أفعال القراء على الأثر ،أي من تلك الأحكام النقديــة التي يطلقونها عليه¹0،وتعد المسـافة الفاصــلة بين أفق الانتظار الموجود سـلفا و العمل الأدبي الجديد، وفي ضـوئه ومجاله تتحرك الانحرافات عما هو معهود في تصور الكاتب أو القارئ للنص مهما كان طبيعته. وعلى هذا الأســــاس ،تعد المســــافة الجمالية في نظر" ياوس" هي المعيار الذي يقاس به جودة العمل الأدبي و قيمته الجمالية ، فكلما اتسـعت المســافة بين أفق انتظار العمل الأدبي الجديد و بين الأفق الموجود سـلفا ازدادت أهميته)عمل فني رفيع والعكس صـحيح الأدبي و معيارا هاما بالنّسـبة للتحليل التّاريخي للعملية الإبداعية.
1 -اندماج الآفاق:
يســـتعمل هذا المفهوم لتتســـير ظاهرة التّأويلات المختلفة التي يعرفها العمل الأدبي خلال ســـيرورته المتتالية،و يعد هذا المفهوم من المفاهيم الأســاسـية التي تبين تقاطع بين "ياوس" و المشــروع الهيرمينوطيقي الهرمونبطيقا ( التأويليـة) ل الفيلســــوف"هانس جورج غادامير "الذي أثار هذا المفهوم في كتابه( الحقيقة و المنهج) وسماه بمنطق السؤال والجواب الذي يحصـل بين النّص و قارئه عبر مختلف الأزمان،ويعبر "ياوس" بهذا المفهوم عن العلاقة القائمة بين الانتظارات التّاريخية للأعمال الأدبية والانتظارات المعاصـــــرة التي قد يحصل معها نوع من التّجاوب"11. شـريطة أن يكون القارئ محاورا جيدا للنّص وفق منطق السـؤال والجواب( إذ ينطلق السـؤال من القارئ إلى العمل الأدبي )، فيصـبـح السـؤال بهذا الثّـكـل نقطة تجمع بين الأفقين الماضــــي و الحاضــر و و يعد معيارا دقيقا في العملية التاويلية.

$$
2 \text { - فعل القراءة و بناء المـنى عند " إيزر: }
$$

ركّز " إيزر "في طروحاته على قضــية التقاعل بين النص و القارئ كونها خاصــية جمالية تجمع بين
 وقد اعتمد " ايزر" في فهـهـ لعملية القراءة و بناء المعنى على مفهوم آخر مختلف عن التيارات النّقدية التي سبقته متأثرا بالظّاهراتية و نظرتها للعمل الأدبي التي أكدت على أنـه«لا يجب أن نصب اهتمامنا على النص الأدبي فقط بل أيضــا بمعيار مســاو بالأفعال المتضـــنـة داخل الاســتجابة الجمالية لهذا النّص 13 لهذا اهتم" إيزر" بالنص الفردي و علاقة القراء به انطلاقا من الاتجاه الظاهراتي الذي يحرص على دور الذّات في بناء
 حقيقي إلا بوجود القارئ بل هو تركيب والتحام بينهما-النص والقارئ - لأنّهـا يشكّلان بعضهما. لهذا السـبب نبهت الظاهراتية إلى أن دراسـة العمل الأدبي ليس الاهتمام بالنص فقط بل كذلك الاهتمام بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع النّص هذا ما تأثر بـه"إيزر "،حيث يقول : >> فالنّص ذاته لا يقدم إلا مظاهر خطاطية يمكن من خلالها أن ينتج الموضــــوع الجمـالي للنّص بينما يحدث الإنتاج الفعلي من خلال فعل التّحقّق ومن هنـا يمكن أن نســـتخلص أن للعمـل الأدبي قطبين قد نســــميهمـا: القطب الفنّي والقطب
 ويقدم لنا "إيزر" مجموعة من المفاهيم الإجرائية، 1 -القارئ الضمني:
يفهم مما سبق ذكره، أن العمل الأدبي لا يتحقق من تلقاء نفسـه، وإنّما اسـتنادا إلى فعل انجازي يقوم به القارئ الذي هو طرف ملازم للنص والتفاعل معه، وليس للقارئ الضــنـي سـوى دور القارئ المسـجل داخل


2
 بفراغات،يسميها "انجاردن" بالفجوات أو مواقع اللاتحديد، بفضلها يستطيع أن يدخل كل من القارئ والنّص في علاقة حواريـة تفاعليـة لبناء المعنى ،إذ تحدث اضـــطراب مؤقت في ذهن القارئ الذي يفجر نشـــــاطـه الدكون،هذا النشـاط الذي لا يمكن أن يهدأ إلا بفعل إنتاج الموضـوع الجمالي، 17وعناصـر اللاتحديد هي التي
 أمـاكن اللاتحديـ النّصــــيـة 18، المتلقّي هو من يتكفّل بإعطاء دلالات متعددة للنّص عبر عمليـة مله الغراغات، لأنّها العنصـر الأسـاسـي المسـؤول عن إحداث الاســتجابة الجمالية، و الطريقة التي تمكن النّص الأدبي من ممارسة نوع من الإغراء الجمالي يجعل القارئ يقبل على قراءة النّص و المشاركة في بناء معناه .

3 - السجل النصي:
هو كل الإحالات التي يتم بها بناء المعنى، و تكون هذه الإحالات إلى ما هو ســـابق على النّص وهو ليس جديد ، بل يستتد إلى مجموعة من المرجعيات كالنّصـوص الأخرى أو كل ما هو خارج عنه كالسـياقات
 وبين القارئ ويتحدد الأفق،والمعنى الناتج عنه يكون دائما بتفعيل البنيات النَّـــية الممنوحة والإســـراتيجيات التي توجه القارئ .
4 -الاستراتيجيات النصية :
عبارة عن مجموعة من القوانين التي لا بد لها من مرافقة التواصــــلـ الذي يتم بين المؤلف والقارئ، وظيفتهاأنّها تصـل بين عناصـر السجل و تقييم العلاقة بين السياق المرجعي و المتلقّي، و تتوم برسم معالم موضــوع النّص ومعناه 19وهي المســؤولة عن كيفية توزيع وترتيب وتتظيم عناصــر الســجل على النّســيج النّصي،في ضوئها يتحدد النّص في بناءه وفي شكله الخاص. 5 - مستويات المغنى:
يعالج هذا الجانب النقتي قضـيـية المعنى أنه لا يظهر للقارئ دافعة واحدة و إنمّا عبر مســويات ونتيجة الإدراك الجمالي، حيث يشـير" ايزر" أن النّص لا يظهر المنىى في نمط محدد من العناصــر وإنّا يتأسـس وفق مستويات تظهر إلى الوجود بفعل الإدراك الجمالي ،و هناك حسبه مستويين تتم وفقهما عملية متواصـلة لبناء المعنى،تحتل خلالها العناصر التي تسهم في ذلك البناء مواقعها بالانتقال من (المستوى الخلفي) السياق 20. الهرجعي(إلى المستوى الأمامي)لنّص
 ،وكذلك كفاءة القارئ المعرفية وقررته على الاستمرار في عملية القراءة والوصول إلى بناء الموضوع الجمالي. 6 -جهة النظر الجوالة:
تعد من المeاهيم النّقدية التي وظّفها " آيزر " ضـــــن نظريته ، بحيث يرى من خلال هذا الدفهوم أن القارئ يجول في النّص فلا يكنن أن يفهـهـ دفعة واحدة إلّا من خلا الدن المراحل المختلفة و الدتتابعة للقراءة بدءا من البنيات الظَّهرة وصـولا إلى البنيات الخفية التي تشـكل بنيات النياب في النّص النّا، وهذا يشـير إلى أن وجهة النظر الجوالة هي نثــاط قصــــي واع يقوم به القارئ من خلال عملية الهـا و البناء و تكون هذه العملية لها علاقة بالخبرة الجمالية للقارئ ، و ما يدخره من مرجعيات ومعايير ،فيهنم ما بناه ليعيد البناء مرة أخرى و هكذا فكل لحظة من لحظات القراءة هي جدلية ترقب وتنكر ،22ومنه أن فعل القراءة يختلف من

 الظّّاهرة الأدبية ،كانت نظريته تنطلق من خطَّين مزدوجين متبادلين من النّص إلى القارئ و من القارئ إلى النّص في إنتاج المعنى،وتجسيده عبر عمليات ملء الغراغات.

الخاتمة:

قامت نظرية التّلقي بتمجيد المتلقّي وفتحت له الباب على مصراعيه للتّعامل مع النّصوص الأدبية بشتّى التّأويلات وكافة التّوقعات التي قد تكون راسخة في ذهنه. وإن العلاقة التّقاعلية عند "ياوس" قد تكون من القارئ إلى النّص ؛ كونه يحمل أفق توقّع اكتســبه من قراءات ســــابقة للجنس الأدبي ليواجهه به النّص الجديد، أمـا "ايزر" فتنطلق العلاقة من النّص الذي يخبئ في ثنياه الكثير من المعاني غير المحددة يأتي القارئ لتحديدها وفق مجموعة من التصورات المسبقة . لكن رغم هذا ، تبقى إثــكالية نظرية التلقي في تجسـيـد المفاهيم الإجرائية التي أتى بها روادها على مسـتوى التّطبيق نســبيـة وغير دقيقـة ؛لأن نظريـة التّلقي عمومـا كمثيلاتهـا من النظريـات النّقديــة من بنيويـة وسـيميائية،ظلّت مفاهيمها نظرية أكثر من كونها تطبيقية؛خاصـة وأن روادها لم يضـعوا نموذجا تجسيديا لكل هذه المفاهيم التّظيريـة أوالتّجريدية في الكثير من الأحيان. ثم أن نظرية التّلتي هي ممارســـة فلســـفية حول الكيفية التي يتم بها التّلقي و إنتاج المعنى وفهمه،لهذا تبقى بعض المفاهيم الإجرائية عبارة عن موجودات نظريـة تسـتثر في النّشــاط الذهني والفكري على مسـتوى المتلقّي كآليات موجهة لعملية الإدراك والقراءة.



> وخارجها، منها جامعة كونستانس

81 المرجع نفسه، ص3 3

تلقي العمل الفيا تأثر بدراسته بأمثال"جورج غادامير" حيث تبوأ كرس الفلسفة الالمانية، درس بجامعة كونستانس منذ(
نشأتها سنة1966.
. روبرت سي هولب: نظرية الاستقبال، تر: رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار للنشر و التوزيع، سوريا :2004،ص107 5
هانز روبرت ياوس: جمالية التلقي من أجل تأويل جديد للنص الأدبي، تر: رشيد نبدحدو ، مشدور ، مشورات المجلس الأعلى للثقافة، ${ }^{6}$
-ص2004.04ص
162. ص2007 عبد الكريم شرفي ، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، 7

ص464. ،2001بشرى موسى صالح، نظربة التلقي أصول و تطبيقات، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، 8

38. ، ص2009جامعة بسكرة ، الجزائر ،

 ، صح20153-2011 المعاصر ، كلية الآداب و اللغات ، قسم اللغة العربية ، جامعة الحا جا لخضر ،باتنة ، ص

13، ص2002 1111 سامي إسماعيل، جماليات التلقي، الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر ، 200 ،
4عبد الرحمان تبرماسين و آخرون ، نظربة القراءة المفهوم والإجراء ، ص3. 14

 ، ص1997.154 ناظم عودة، الأصول العرفية لنظرية التلقي، دار الشروق للنشر و التوزيع ،عمان ، الأردن ، 20
 ،2001168 بشرى موسى صالح، نظرية التلقي، أصول وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، المفرب، ط191، ${ }^{22}$

