 اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻬﺠﺮة - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺺ 'ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ' ﻟﻠﻤﺨﺘﺎر ﻣﻄﻴﻊ

[ «  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻛﺎﻟﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺿﻴﺔ « دروس اﻟﻨﺼﻮص : اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ « اﻹﻧﺴﺎن وﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻬﺠﺮة - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺺ](https://www.alloschool.com/element/79342)

['ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ' ﻟﻠﻤﺨﺘﺎر ﻣﻄﻴﻊ](https://www.alloschool.com/element/79342)

# ﺳﻴﺎق اﻟﻨﺺ

اﻟﻨﺺ ﻟﻠﻤﺨﺘﺎر ﻣﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم، ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ “اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ أورﺑﺎ” اﻟﻤﻨﺸﻮر ﺑﻤﺠﻠﺔ “دﻓﺎﺗﺮ” اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺳﻨﺔ 1994 ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻨﻮن ب ” ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﺣﻮل ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴﺔ”، واﻟﻤﻘﺎل ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻧﺤﻼل اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﺰﻟﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮك ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻞ أﻣﺮ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ وﺣﻴﺪا ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺮة واﻟﺘﺨﺒﻂ واﻻﻧﻜﻤﺎش أو اﻻﺳﺘﺴﻼم أو ﻓﻘﺪان اﻟﺘﻮازن ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻌﺎم، دون اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪر

ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻪ اﻟﻤﺎدﻳﺔ، وﻻ ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إﻻ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺸﻜﻠﺔ.

# ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻨﺺ

ﻳﺆﺷﺮ ﻋﻨﻮان اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﺰدﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﻫﻮ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺮر ﻋﺒﺮ أﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬﺠﺮة ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﻠﺪان اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻴﺪة، وأن اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻼﻣﺢ دول اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻔﻘﻴﺮة اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ ” اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ”، وﺗﻌﻀﺪ ﻫﺬا اﻹﻳﺤﺎء ﻣﺸﻴﺮات ﻣﺼﺪر اﻟﻨﺺ، وأن ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻤﻬﺠﺮ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﻮة اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﺷﺒﻪ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺒﺪوي واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻬﺶ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻌﻬﻢ اﻟﻤﻨﻬﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷم، وﻫﻲ دﻻﻻت ﺗﺘﻨﺎﺳﻞ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮظ اﻷول واﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆﺷﺮان ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺸﻜﻞ ﺑﺎت ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﺪا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ، وﺗﺘﻀﺮر ﻣﻨﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺘﺮي اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻌﺘﻪ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﻈﺮا إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ

ودوﻟﻴﺎ ﻋﺎﺟﻼ .

# ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ

ﻳﺘﻤﻔﺼﻞ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻮردﻫﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺳﻤﺎﺗﻪ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻤﻴﺰة، ﻓﻬﻮ اﻷﻋﺰب أو اﻟﻤﺘﺰوج اﻟﻤﻐﺎدر وﻃﻨﻪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ ﻏﺮﻳﺐ

وﺣﻀﺎرة ﻣﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺄﺑﻪ ﺑﺎﻷﺧﻼق.

اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻐﺮق ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ وﺗﺸﻤﻞ: اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻔﻜﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – اﻟﻌﺰﻟﺔ وﻛﺒﺖ اﻟﻐﺮاﺋﺰ واﻟﺤﺮﻳﺎت، واﻓﺘﻘﺎد اﻟﻬﻮﻳﺔ – ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻣﻴﺔ وﺟﻬﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻤﻬﺠﺮ – اﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻷﻫﻞ واﻷﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم – اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺠﺮ وﺗﺨﺒﻄﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﻤﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻷورﺑﻴﺔ – اﻟﺤﻴﺮة واﻟﻘﻠﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﻜﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﻴﻦ

اﻟﻤﻬﺠﺮ واﻟﻮﻃﻦ، اﻷول ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻼء وﺣﻘﺪ واﺣﺘﻘﺎر، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺳﺘﻬﺠﺎن واﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ.

ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻟﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺠﺮ ﻟﻐﻴﺎب ﻫﻴﺎﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎﺟﻬﺎ. ﻣﺄزق اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮة ﺑﻴﻦ اﻻﻧﻐﻼق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أو اﻻﻧﺴﻼخ ﻣﻦ اﻟﺠﺬور واﻟﺬوﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮرة

وإﻏﻮاﺋﻬﺎ اﻟﻜﺎﺳﺢ.

اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج وﺗﻌﻘﻴﺪات اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ.

# ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ

ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﺣﻘﻼن ﻣﻌﺠﻤﻴﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻵﺧﺮ ﻧﻔﺴﻲ، وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﺎن ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺸﺎرﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ:

|  |  |
| --- | --- |
| اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ | اﻟﺤﻘﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ |
| ﻫﺰات ﻧﻔﺴﻴﺔ – اﻟﻌﺰﻟﺔ – ﻛﺒﺖ اﻟﻐﺮاﺋﺰ واﻟﺤﺮﻳﺎت – اﺳﺘﻌﻼء – ﺣﻘﺪ – ﻧﻘﺺ – ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ – ﻣﺄزق – اﻻﺣﺘﻤﺎء  ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ – اﻻﻧﻜﻤﺎش –  ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج – اﻟﺤﻴﺮة | اﻟﻮﻃﻦ – اﻷﻫﻞ – اﻷﺳﺮة – اﻷﺻﺪﻗﺎء – اﻟﻮﺳﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻧﺸﺄ – ﺑﻠﺪ أﺟﻨﺒﻲ – ﺗﻔﻜﻚ –  أﻋﺰب – ﻣﺘﺰوج – ﻋﺎﺋﻠﺔ – واﻟﺪﻳﻪ – زوﺟﺔ – أﺑﻨﺎء – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎدي –  اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺧﻼﻗﻲ – ﻋﺎدات – ﺳﻠﻮﻛﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ – ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ – ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ – دﻳﻨﻴﺔ – إﺷﺮاف اﻷب – اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ – اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ – اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ – اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ – ﻋﺎدات أﺻﻠﻴﺔ – ﻋﺎدات اﻟﻤﻬﺠﺮ – اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ – اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ – اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ – اﻟﻌﺰﻟﺔ |

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻠﻴﻦ اﻟﺪﻻﻟﻴﻴﻦ ﻳﺘﻀﺢ أن اﻟﺤﻘﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ ﻫﻮ أن اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﺣﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﻫﻮ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮض اﻟﻨﺺ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻳﻨﻔﺼﻞ

اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻋﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ، وﻳﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻵﺧﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﺣﺪود ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ

اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻳﻬﺎﺟﺮ إﻟﻰ أورﺑﺎ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرات ﺑﻤﻔﺮده، وﻳﺮﺳﻞ ﺗﺤﻮﻳﻼﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻋﺒﺮ اﻟﻤﺼﺎرف أو اﻷﺷﺨﺎص، وﻳﻌﻮد إﻟﻰ وﻃﻨﻪ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﺘﻔﻘﺪ أﺣﻮال أﺳﺮﺗﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻐﺎﻣﺮ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺑﻼد ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻼذا ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ، وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻐﻴﺮ ذﻟﻚ، وﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ إﻟﻰ ﺣﺪاﺛﻲ ﻣﺘﺤﺮر ﺗﻐﻴﺮت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ وﻃﻐﺖ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، وﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ وﺿﻴﻖ أﻓﻖ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪه اﻷم، وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺑﺪأت اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻧﺤﻮ أورﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، وازدادت أﻓﻮاج اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻋﻤﺎر ﻧﺴﺎء

ورﺟﺎﻻ، وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج، وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮة اﻧﺘﻘﺎص، وﻋﺪواﻧﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ، وﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﻟﻺدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺤﻀﺎري اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﻤﺮاﻋﻲ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺤﺮﻳﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺻﺎروا ﺟﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﻬﺠﺮ، وﺑﺬﻟﻮا اﻟﻜﺜﻴﺮ

ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻴﻠﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل.

ﻳﺪور اﻟﻨﺺ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة ﻣﺤﻮرﻳﺔ واﺣﺪة ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻬﺎ، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺠﺮ واﻟﻮﻃﻦ، وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ

ﻛﻞ ﻓﻘﺮاﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺟﺮاأت اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻻﺳﺘﺪﻻل واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، وﻫﻲ إﺟﺮاأت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، وﺗﺤﺴﻴﺲ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮزﻫﺎ واﻗﻊ

ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻄﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪول وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺺ وﺻﻔﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺨﺘﺰن ﺗﺼﻮرات وﺗﺤﻠﻴﻼت وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي ﺑﻠﻤﺴﺔ ﺣﺠﺎﺟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ورﺻﺪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، وﻳﺘﻮﺳﻞ اﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪة أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي ذي اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرﻋﺔ، واﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺬر ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات، وأﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮط واﻟﺠﺰاء اﻟﺬي ﻳﺮﺗﺐ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻼت اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺗﻤﻈﻬﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪدة

واﻟﻤﻌﻘﺪة، وﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻀﺎأت واﻟﻤﺆﺛﺜﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار.

# ﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻘﻮﻳﻢ

اﻟﻨﺺ ﻧﻤﻮذج ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﺮض ﺑﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، واﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎول اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ إﺟﺮاأت اﻟﻌﻮدة وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻷم، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻﺗﻌﻤﻞ أورﺑﺎ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﺰاف ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ رﻏﻢ اﻋﺘﺮاﻓﻬﺎ ﺑﻔﻀﻠﻬﻢ، وﻗﺪ ﺣﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ أﺳﻠﻮﺑﻲ ﻳﺴﻠﺴﻞ اﻟﻔﻜﺮة، وﻳﻄﺎرد ﺟﺰﻳﺌﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء إﺧﺒﺎري وﻣﻨﻬﺠﻲ ﻣﺘﺪرج ﻳﻮﻓﺮﻟﻪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ

ﺗﺨﺪم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ واﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ.