# دكـنون <br> R 


وسَمَانُهالبَلَاغيّة
" رسالة دكتوراه بتقدير متاز
مع مرتبة الشرف الأولى "
ابُجْنُالأول


الطبعة الأولى
pla9r-ه (E1r

جميع المقوق محفوظة

مقدمة الطبعة الأولى
 كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ، للحصول على درجة الدكتوراة ( العالَمية )
 نوقش البحث فى مدرج " العقاد " من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً . وكانت الهيئة العلمية المنوط بها أمر المناقشة والتقويم مكوُنة من ثلاثة أساتذة مخضرمين ، ولهم قدم راسخة فى قادة التخصص - البلاغة والأدب والنقد رهم رحمهم اللّ :
الأستاذ الدكتور كامل إما. الحولى عميد كلية اللغة العربية - رقتذاك - رالـو
رزئيس قسم البلاغة رالنقد بها .
رالأستاذ الدكتور حامد حفنى داود أستاذ وزئيس قـسـ الأدب بالنقد فى كلية الألسن جامعة عين شمس - حينذاك .
ثم الأستاذ الدكتور يوسف البيومى البسـيونى أستأذ البلاغة والنقد فى كلية اللغة العربية - إذ ذالك

وبعد المناقشـة قررت الهينة العلمية بالإجماع منح البحث : تقدير " ممتاز مع مرتبة الثرف النولى " .
وفى أثنن ، التقدم بالبحث كنت أعمل محر اً مراجعاً بتسم المراجعة رالتصحيح بجريدة الأهرام . وفى اليوم التالى للمناقشة نشرت „ الأهرام " ه خبراً مبروزاً فى
 لافتاً للأنظا : " ثنانى دكتوراة خلال شهر لعضو بقسـ المراجعة والتصحيح "

وكان زميلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز رضوان الذى يعمل بنفس التسم قد
 " خصائص التعبير فى الترآن الكريم وسـاته البلاغية ، " ثم التقدير الممنوح عليه ، وما كادت الصحينة - الأهرام - تلامس أيدى القرأ، صباهاً حتى انهالت التا علىُ


 جداً بحيث لا تتعدى أعضا ، لجنة البحث وبعض الإنرة الماضرين لمشاهرة المناقشة . ومن الذين هاتفونى مستشارون بُجلس الدولة أذكر منهم الآن » المستشار محمد عطية ه .
كما تلقيت رسائل بريدية لنفس الغرض . وقد عزُ علينا كثيراً أنى كنت عاجزاً ألما





 بيع حق التأليف سيقغ صلتى بالبحث تماماً ، ولن أستطيع طبعه أو التصرن فيه مستقبلاً
ومن ذلك الوقت - صيف 19Vi - ظل البحث حبيس " مكتبتى " إلا نستاً نادرة جداً كانت باقية من لجنة المناقشة وكنت قد أهديتها لبعض الأصدقا ، .
 الدعوة الإسلامية أكثر من نصف قرن ، وتخصصت فى نـئر نـر الأعمال الجادة

 الظلام إلى النور ، فجزاه الله عن العلم وأهله خير الجزاء . \% \% $\quad$ :

وفى هذه المقدمة يحسن بنا أن نشير إلى عدة حقائق تتعلق بهذا العمل الذى لم نزد بد إلا وجه اللّ الكريم والإسهام فى خدمة كتابه المعجز أبد الدهر :
 ثمانية عشر عاماً ، بلا حذف ولا إضافة ؛ الأن هيئة المناقشة لم تبد علي الِيد ملاحظات جوهرية تقتضى حذفاً أو إضافة . وذلك من فضل ربى ذى الجلال
. والإكرام
ثانياً : لم نشر فی هذه المقدمة إلى منهج البحث وثماره التى أسفر عنها
 المقدمة التالية التى كانت قد أعدت لتلاوتها على جمهور مشاهدى المناقشة . ثالثاً : الاسم العلمى لهذا البحث المسجلّ فى الوثائق الرسمية هو : „ خصائص
 اقترح علينا الناشر الأستاذ » وهبة حسن وهبة " أن يكون العنوان هكذا : ( خ خصائص التعبير القرانیى وسماته البلاغية ")

فبادرنا إلى الموافقة . وليس بين العنوانين فرق قط من حيث المعنى سوى فرق
 رابعا" : إن عنوان هذا البحث وإن لم يشر أية إشارة إلى قضية الإعجاز فإنه


الكريم على المذهب المختنار من مذاهب جهات الإعجاز فى القرآن الكريم فقد تباينت وجهات النظر قديماً وحديثاً حول : بِمَ كان القرآن مُعْجِاً ؟ صال العلما ، وجالوا قدياً حول معرفة وجوه الإعجاز . وحديثاً أضاف الباحثئ مذاهب عدٌة إلى مذاهب العلما ، ، ومن أبرز ما قاله
 آخر فى مجال الكشوف العلمية ، وفى مجال التشريع ، وفى مجال العلوم الإنسانية كالفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس .. إلخ .

ومع تسليمنا بصدق ما يقوله المحدَثون فإن أمامنا حقيقة يجب أن نبرزها بكل
وضوح .. وهى :
، إنُ القرآن صطالح لأنواع عدة من الإعجاز كالإعجاز العلمى الكونى الإنى
 لم يكن إعجازاً علمياً وتشريعياً ، أو تاريخياً أو غيبياً ، بل كان محصوراً فـي الانـي جهة واحدة هى الإعجاز البيانى البلاغى المتمشل فى أسلرب القرآن ونظمد وتراكيبه اللغوية . فالعرب الذين تحداهم اللد تعالى بأن يأتوا بمثل كتابه - سورا
 بل كانوا مضرب المثل فى الفصاحة والبلاغة وإحكام البيان ، لذلك تحداهم اللّ من جهة هم فيها ضالعون . وهذا أظهر للعجز ، وأمكن لقيام الحُجُّة عليهم حيث زعموا أنٌ القرآن كلام بُشر . فما الذى يمنعهم وهم بَشُر من أن يأتوا بمثله ؟ مـ مع شدة حاجتهم للإتيان بثله ؟

هذا هو الإعجاز الذى وقع بد التحدى وترتب عليه العجز من جهتهم رصدق الرسالة من جهة صاحب الدعوة صلى اللّ عليه وسلم . وإذا تقرر هذا فإنٍ موضوع هذا البحث يدور حول تجلية كثير من خصائص النظم القرآنى ، وسمات بلاغته المعجزة التى أعجزت البن والإنس .
وقد سلكنا فى ذلك مسلكاً حمدنا اللّد تعالى عليه . وسيلم القارئ عند
 والشروح عند مطالعته أبواب وفصول هذا الكتاب ، وإنى لعلى الرحب والسعة
 أن يُطبع مرة ثانية وأنا على قيد الحياة . والحمد للّه فى الأولى والآخرة . البلد الطبب الأميز : مكت المكرمة . حى العزيزية ..

عصر السبت 1 I من شهر ربيع الثانى IEIr هـذ الموافت ( 19 من أكتوبر 1991 م ) . عبد العظيم بن إبراهيم المطعنى
:

## 

تقديم

القرآن الكريم هو معجزة الـلود ، بل هو المعجزة الفريدة التى لم يُعرف لها
 من ظهورها فى لـظظة معينة تتاح خلالها مشاهدتها لمعاصريها فتؤدى وظيفتها




يبدو من جدية الحديث ، أو استقامة السلوك ، أو رهبة الموقف وجلال الأثر

 فإنها حينئذ تصبح واقعة من وقائع التَاريخ ، لاَ ينكرها مَن آمن آمن بمصدرها لأنه
 على إنكارها ونفيها ، ما دامت لم تقع تحت حاسة يككن عن طريقها إدراكها وفحصها.

فقد فلق موسى عليه السلام البحر بعصاه - هذا حق - وقد أحيا عيسى عليه السلام الميت بإذن ربه - وهذا حق كذلك - ولكن كم من المعاندين رفضوا كل
 يتمسكون بها ، لأنهم لو ذهبوا إلى البحر الذى فلقه موسى عليه السلام لوجدوه

ملتئماً . ولأن مَن أحياه عيسى عليه السلام بابذن ربه ، قد مات مرة أخرى . وحتى معجزات الإسلام غير القرآن - كالإسراء والمعراج - لهم فى رنضها شُبَ .
$\% \quad \% \quad \%$
أما القرآن الكريم فإنه معجزة خالدة لأنها مستمرة لا تنتطع ، مشرقة لا تغرب وإن غربت الشـس ، لامعة لا تأفل وإن أفلت النجوم . بإقية لا تذهب وإن ذهب الكون . ليس من سبيل لإنكارها ؛ لأنها مرئية بالبصر ، ومسسوعة بالألأذن
 والإزعان ، المُؤدى إلى التصديق والإيان ، المُتنع للعقول والمتم للعواطف

 ولهم إليها طريقة ومنهج ، وللفلاسفة والمتكلمين فيه أهداف ، ولهم إليها طريقة ومنهع ، وللغريين فيه أهداف ، ولهم إليها - كذلك - شِرعة ورسيلة إلهِ


 مجال ، ولكل باهث مقال .

ولما كان القرآن هو معجزة الإسلام . وإعجازه - فى المختار - راجع إلى بيانه

 ما يساعد على جلاء تلك المعجزة ، وتقريبها إلى الأفهام .
 الكريم وسماته البلاغية " . على أن يكا يكون خطرة على الطنى الطريق . وتجربة


 لم أجد لسابق فيها توجيها ، أو وجدتُ ولكن لم الم يبلغ مرحلة الإقناع .


 بتتبع الظاهرة البيانية فى التقرآن مع سوق الدليل عليها ، ولم يكتف بجرد
 عليها . وكثير من الكاتبين يهملون هذا البانب كالقاضى أبى بكـي المر الباقلانى من
 فى كتابه » إعجاز القرآن والبلاغة النبوية " .




 أن هذا الطابع هو الغالب على وسيلة الدرس فى هذا البحث فى كثير من موضوعاته

## * * *

,لعلك تسأل الآن عن المُطة التى اتبعت فى هذا العمل . وأنا أستأنذلك لأختلس من وقتك قليلاً فى بيان تلك المُطُة ، وهى فى إيجاز جاءت على الصورة الآتية :
الباب الأول : مدخل إلى البحث . وتحته نصلان . الأول : وظيفة التعبير اللغوى وتطرهها . وقد درستُ فيه كثيراً من المسائل كتعريف التعبير اللغوى

والحاجة الداعية إليه ، وأنواعه وخصانصه ومراحل تكوينه وعناصره وفائدته . وانتهيتُ من هذا كله إلى أن اللغة لم تقف عند الجانب النقلى للأفكار من متكلم إلى سامع • بل لها وظيفة جمالية إمتاعية غير وظيفتها العملية النفعية . تبرز أولاهما فى لغة الآداب والفنون الرفيعة وتكون اللغة - حينئذ - فىى أسمى

مظاهرها
وقد تأتى وظيفة اللغة فى غير هاتين فـلا يُراد بها النقل ولا الإمتاع . كما فى عبارات الترويـع عن النفس ، وعبارات التحية والتأسف ، وكما فى
" المنولوج " (1)
وكان هدفى من هذا الفصل معرفة ما به تسمو وظيفة اللغة . ومنها الوجوه
البلاغية التى هى محور الدراسة فى هذا البحث .
لذلك جاء الفصل الثانى من المدخل : الوجوه البلاغية وقيـمتهها فى جمال التعبير . وأوجزتُ فيه القول عن البلاغة الفنية فى عصورها الأولى - الجاهلى والإسلامى والأموى والعباسى - وأبنتُ كيف نشأت توأماً مع النقد توجهه وتعضده . وبيُنت دور النقد فى تكوين الملاحظات البلاغية حتى انفصلا فى كتاب " البديع " لابن المعتز ، وأبنتُ قيمة هذا الكتاب . كما تعرضتُ بلجهود بعض البلاغيين من بعده كقدامه بن جعفر وأبى هلال العسكرى وابن طباطبا : لأضرب مثلاً بأصالة البلاغة فى النقد والتوجيه . كما ذكرتُ دور البلاغة العربية فى قضايا النقد الكبرى ومنها الصراع بين القديـم والجديد ، والطبع والصنعة . ومنها نقد الموازنات بين نصـيّن اتحدا موضوعاً واختلفا شكلاً . ومنها قضية الإعجاز التى شغلت العلماء على مختلف مناهجهم ومشاربهم . كما كان لها دور كبير فى قضية اللفظ والمعنى .

كسا أوضحتُ دور البلاغة فى التشريع للعمل الأدبى لفظأ ومعنى . وكان


 الكريم إلى فضل القول البليغ ، مثيلة فى إحدى آيد الكرئة . كان ذلك هو دور المدخل .. أما موضوع البحث فـلـد
 له بـ : " خصائص التعبير فى القرآن الكريم " . وتحته أربعة نصول : الفصل الأول : فى الإعجاز التشريعى والعلمى . ورددتُ فى مطلع هذا
 أثر . كما تعرضتُ لتضية المعارضات ، ولم أنسق مع القائلين بنفيها أساساً، رخلصتُ من ذلك إلى أنُ التسليم بوجود المعارضات بخدم تضية الإعجاز . أها الإعجاز التشريعى والعلمى .. نلم أذكرها على أنهـا منا من الإعجاز



 الأقدمين عرضتْ آراء الواسطى والمطابى والرماني



 ذلك لم أترك رأياً إلا ناتشته نقاشاً موضوعياً هادفأ ذاكرأ لككل ذى نضل فضله .

والفصل الثالث سميته " خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ " .






 كفلتها حروفه ، وحركاته وسكناته ، وجمله وأسلربه - سوا، المرسل منه والمسجوع - ومع هذا فابنُ القرآن ليس فيه موضع ورئ واحد يُصار فيه إلى حلية

 تنتهى بفاصلة متحدة ، ثم تأتى آية فاصلتها مختلفة عـا قبله الإلها وعما بعدها مع







 المشتركة فى كل النصوص وحدثتُُ عنها . ثم العناصر المُتركة فى مجموعة دون أخرى
ri: عبس (r)

وتحدثتُ عنها كذلك . ثم الملامح الخاصة بكل نص . وكانت النتيجة أنٌ سياق
 غيره ولو كان هذا النص آية واحدة كما فى آية الكهف ، وبذلك بان بان للباحث نفى الفضول عما ورد فى القرآن مكرراً . بل هو سر من أسرار إعجازه .

والنصل الرابع" • ترجمت له بـ " خصائص يغلب عليها جانب المعانى " . ودرستُ فيه كذلك خسس خصائص : ثراء معانى القرآن - دقة النظم - اختلان الأغراض - الإقناع والإمتاع - التصوير والتشتخيص .






 وخطرتُ بثال عندهم خطوة أخرى إلى الأمام . وهر آية المحرُمات من النسا المـا ، وهى





 تبدر وحدة النـــج بين سور القرآن وكلماته على أى وجه طلِبت تلك الوحدة .

وفى مجال اختلاف الأغراض فإنُ القرآن يمزج المقاصد مزجاً قوياً مؤلفاً بينها برباط آسر ، ولم يقتضب فى موضع فيم القول اقتضاباً ، ولا حُجّة لمن قال بهذا


 مجال الإقناع والإمتاع فإنُ القرآن يخاطب العقل ويمتع العاطفة نى أسلوب واحد ومقام واحد ، جامعاً بين مقصدين يعزان على طالبهما ، ولو كان ذلك فی تقرير حقيقة كونية ، أو بيان حكم شرعى . فليس هناك مونـ موضع فيه مطلوب من ورائه موقف تأثيرى عند السامعين - أمراً أو نهياً - إلا تجد القرآن يخاطب به كل حاسة مدركة من حواس الإنسان : العقل والعاطفة ، والنفس والوجدان . وقد بينتْ هذه الطريقة فى كثير من المقاصد القرآنية كالتشريع والجدل .. وخاصة فى قضيتى التوحيد والبعث . أما التصوير والتشخيص فإنُ القرآن فيها يمنح الجمادات حياة والمعدوم وجوداً؛ فالليل يعسعس ، والصبح يتنفس ، والدعا ه له طول وعرض .. إلى آخر هذه الصورة الـلاُبة . وتلك سمة بارزة فى أسلوب القرآن وظيفتها التوضيح
 الخنصائص إنا هو نسبى ، وحقيقة التعبير القرآن أنه مَجْمَعُ أشعة يأتيك من كل ناحية أبصرته منها شعاع وضياء . والباب الثالث .. وقفته على دراسة بعض فروع علم المعانى فى القرآن
 الحذف المختلفة من حذف الحرف ، إلى حذف الكلمة سواء أكانت مبتداً أو خبراً،




, ول يؤدى إلى الغموض . وأنه أبلغ من الذكِر فى موضعه ، ولم يُصَر إليه لهـن

 تعسفاً وجرأة معيبة ، ونضلاً عن بيان أسرار الحذن تحدثتُ عن من منهج البلاغيين

 وحدهـا سبباً فى حذف ما يُحذن ، وخرُجت مواضع أرجعوا المذف فيها إليهـا








 أمثلة مع شهادة النقُاد أنفسـهـ


 كل منهج على حدة مبيناً محاسن كل ، ومشيراً إلى التصور إن وجد ، وعقدتُ مقارنة بين

$$
\begin{aligned}
& \text { 12r : الأغراف (r) } \\
& \text { £ : الفرتاز (1) } \\
& \text { (r) معترك الأثران نى إعجاز القرآن . وسبأتى التعريف به . }
\end{aligned}
$$

منهجى البلاغيين وابن الصائغ ذاكراً الفروق بينهما ، مسجلاً لكل ذى فضل فضله ، وبيّنـتُ نواحى القصور فى كل منهما . وكذلك بيـّنتُ غلو ابن الأثير - أحياناً - فى تفسيره لأسرار التقديم على غير المقبول مع أنٌ النصوص التى ذكرها لا اختلاف بينها يؤذن باختلاف توجيهها بلاغياً .

أما الفصل الثالث .. فقد درستُ فيه نوعاً جديداً من التقديم أطلقتُ عليم : التقديم غير الاصطلاحى ، أو : اختلاف النظم فى العبارات ذات المدلول الواحد . وقد عرفته وذكرتُ الثَرق بينه وبين التقديم الاصطلاحى . الذى عنى به البلاغيون عناية فائقة . كما نبهتُ فى مطلع هذا الفصل على نوع ثالث من التقديم اهتم به

المفسرون وابن الصائغ
والتقديم غير الاصطلاحى سمة خاصة بأسلوب القر آن ، وقد جمعتُ من أمثلته عشرين نصاً اختلفت الصياغة فـى كل نصين متقابلين منهـا أو أكثر ، واتحد



واختلف الوضع فى الآيّة الثانية فقدُّ " الهدى " على " هُدَى اللّه "، . هذا النوع من التقديم لم يهتم به أحد ، لا البلاغيون ، ولا المفسرون . اللّهم إلا ندرة يسيرة من التوجيهات ، يغلب عليها طابع التعميم قال بها جماعة من
 فى هذا الفصل مستعيناً بإطالة النظر والتأمل . معتمداً على أسباب النزول الِّ والسابق واللاحق وأحوال البيئتين المكية والمدنية . وقد انتهيتُ من هذا كله الىى نتأتج أطمع أن اُوافَق عليها . وحسبى أنها تجربة ، خاضعة للتوجيه والأخذ والرد . على أنى بعد الفراغ من توجيه تلك المواضع العشرين عثرتُ على كتاب للخخطيب الإسكافى عرفت به فى موضعه . وفى هذا الكتاب حديث عن بعض Vr:

تلك النصوص المتقابلة ، وعند الوقون على آرائه فيها لم أغيرٌ منا كنتُ قد

 الفصل أحسبه من الجديد الذى جا، بـ هـا هـا البحث .
أما الباب الرابع .. نقد جعلته : سحر البيان فى القرآن الكريم . وجاء فى ثلاثة نصول ..

الفصل الأول : درستُ فيه التشبيه والتمئيل دراسة تقرب من الاستقصا ، رقـُمتُُ فيه التشبيه والتمثبل إلى مجموعات :
 ضعف المعتقد - بطلان الأعمال - سو المير المير .
,المجموعة الثانية : فى شأن المؤمنين . وتحت هذه المجموعة غرضان رئيـيـيان
تحت كل منهما صور مختلفة وهما :

والثانى - الترهيب : سوا ، أكان من عقيدة ، أو سلوك ، أو سو ، مصير
والمجموعة الثالثة : فى مظاهر الثُدرة الإلهُبة .
والرابعة : باقة من الزهرر . درستُ فيها نصوصأ كثيرة

 غرض واحد ، مبيُناً دور التشبيه والتمثيل القرآنى بيانياً ودينياً . وتد أتبعتُ
 الدراسة إلى بعض الأخطاء التى وتع فيها بعض المعاصرين داعماً ما ذهبتُ إليه

بالدليل
على أنْ من أهم مباحث هذا الفصل ، وهو مكا أطمع أن يكون جديداً كذلك هو

, ذكرتُ نصوصه وعرُفته وبيُنتُ لمناذا كان هذا النوع من أخص خصائص القرآن .

 أظن أنها يكن أن تأخذ بعض ملامح الجديد






 سببل الاستقرا، التام لمواضعها فى القرآن - فيها عدا مدا مادتين اكتفيتُ بيعض
 على أنْ ما ذكرته منها كاف لإيضاح منهج القرآن فيهها ، وهـا : ( تبع"، ، , ( أخذ " .
ومن أهم النتائج التى أسفرت عنها الدراسة فى هذين الفصلين أنُ القرآن




مثل: لا ذُوقُواْ مَسُ سَقَرَهُ هُ (1)
 والتهديد ، وإذا كانت „ اسماً « يستخدمها فى مقام المدح والترغيب . الأول
 ختَامُلُ مسْكُ هِ (r)
ومادة " مرض " يستخدمها " فعلاً " استخدامامأ مجازياً استعارياً ،




 شجعنى على أن أقترح أن نسمى هذا المنهج البيانى الآسر بـ " ( منهج الالتزلزام " (I) (I

" الأب ليس والداً - النعمة ليست نعيماً - المرأة ليست زرجاً " .
 تأملها بصحة تلك العنوانات وغيرها ما لم لمذكره هنا .


 تَيْزْ من أساليب الناس
أما الباب المنامس .. فقد وقفته على دراسة „ البديع " فى القرآن ، ووزعته فى ثلاثة نصول :
الأول : درستُ فيه بعض المحسُنات المعنوية ، كالطباق والتورية ـ والثانى : وانى درستُ فيه بعض المحسُنات اللفظية ، كالجُناس والمثاكلة ـ وكان هدفى من هذين

$$
\begin{aligned}
& \text { A. : الـتعرا ، (F) } \\
& \text { Y7-Y0 : المطففين (Y) } \\
& \text { 70: يس (1) }
\end{aligned}
$$

( ) (1) (1)

الفصلين التدليل على أصالة » البديع " فى القرآن سواء المعنوى واللفظى منه ،
 للمعنى أو اللفظ تأتى بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ، إلى كونه قريباً من ذلك المقتضى !إن لم يكن منه . وقد استشهـدتُ فى بعض المواضع بآراء مَن
 أما الفصل الثالث .. فقد درستُ فيـه " البديع "، معانى وألفاظاً من خلال


 لم تزد فى جملتها على خمس آيات فانِّ مقابلة هذين الرقمين تفيد أنُّ الآيات


القر آن لأنهم يشترطون فى تناوله شرطين أساسيـين هما :
. Y
1
وإنا فعلوا ذلك ليأمن الأديب الزلل . وهذان الشُرطان سلم أحدهما فى القرآن

 بين القرآن فى بيانه المعجز ، وبين غيره من الآداب الرفيعـيعة . ثم ذكرتُ نصوصاً للثشعرا ، تناولوا فيها " البديع " فأصابوا وأخطأوا حتى
 الفرق بين أدب القرآن وبين الآداب الأخرى كالفرت بين الصوت صادراً من مصدره

الأصيل ، والصدى لا تلوى منه على شئ .
كما بيُنتُ فى مطلع الباب خلط العلما ، بين فنون " البديع " ، وبيُنتُ السبب فيما ظهر لى ، وأوضحتٌ فى نهايته إسرافهم فى أنواعه . والإعتدال كان أحوط
وبهذا تنتهى أبواب وفصول هذا البحث واضعاً أمامك صورة تقريبية فى وصف كل باب وفصل . وبقيت - بعد - كلمة أخيرة عن المراجع والرجا ه .

فمن حيث المراجع .. فتد رجعتُ إلى كل ما أمكن الاطلاع عليه مكا يتصل



 كتب اللغة وغيرها . وقد بلغت جملتها ما يقرب من من مائة وخسسين مرجاً الئلاً متباينة

 فى نهاية البحث مر تبة ترتيباً أبجدباً حسب أسسائها .

 يتصدرن لبيان شئ فيه ، وأبن أنا منهم ؛ وما حملنى على الكيا الكتابة فيه - نرق ما ما قدُمت - إلا حب أكنه لهذا البيان العالى ، وإلا عظمة وعزة وروعة يحسها فيا فيب




وخبر من عجز المحبط ظاقة المشبر .. و الحمد لله فى الأولى والآخرة .
 أنتَّالوهُّابُ (1)

عبد العظيم إبراهيم محمد المطعنى
:
A : آل عهر (1)

## الباب الأول

## مدخل إلى البحث

وظيفة التعبير اللغوى وتطورها - قيمة الوجوه البلاغية فى جمال

التعبير اللغوى .

## النصل الأول

## وظيفة التعبير اللغوى وتطورها



 وتول ، رمعنى ومعنى ، وهو أتدرها على تصوير المعانى الدقيقة ونقلها إلى
 القُدرة على أن تطلق أصواتاً .
 التفكير وهو لا يكون إلا بوساطة عبارات تكونه وتظهره ه ا وقد فرُق المشتغغلون بالدراسات اللغوية بين التعبير عند الإنسان والتعبير عند الحيروان ـ ـ بأنُ اللغة
 كلية . أما لغة الحيوان فهى لغة انفعالية غرزية تتكون من أصرات الوات طرلية
 للدخول فى تراكيب تدل على معان كلية واضحة .

فالتعبير الواضح الجميل خاصة من خصائص الإنسان الراقى . ولعل الآية


2 : الر (1)

وقد عرف المجتمع البَشَرى - منذ بداوته - التعبير اللغوى ، لأنُ الإفصاح

 والمراحل التى مرّت بها حتى وصلت إلى مرحلة الكمال أو تربت منها .

## * * *

- الآراء حول نشأة اللغة :

ويكن إيجاز تلك البحوث فى أربعة اتجاهات :





 قوى يككن الاعتداد به .


 يككن الاعتماد عليه .
 عليه الدور - كما يقولون - لأنُ المواضعة حتـاج إلى مواضعة بتم بـر بها الوضع .
 ( ) نُس المدر
 رهذه الغريزة كانت تحمل كل فرد من بنى الإنسان على التعبير عن كلـ ملـ مدرك

 التعبير . ولكن تطارل العصور أنُر على تلك الغريزة فتلاشت !





تثثل اللغة الإنسانية فى أقدم عصورها ! ! ؟
وعلى طرانة هذا الاتجاه ، ودعمه بالدراسات المية ، فإنه فاسد من وجوه : ا - أنه ل يحل المشكلة حتى يضع مكانها مشكلة أخرى هى افتراض الغريزة الكلامية .
. r
هو ا
 الإنسان فى رضع أصوات معيُنة لمسميات خاصة . والكشف عن العوامل التى وجُهته إلى هذا الأسلوب .
ع - و وأكبر خطأ وقع فيه هذا الاتجاه أنُ الأصول المذكررة التى اعتمدوا عليها

 فكيف يصح جعل هذه اللغة „, الهندية - الأوربية ، اللغة الأم للغات الإنسانية ؛
ar علم اللغة ص(r) منهم ابن سنان المفاجِى : سر النصاحةص . (1)

الاتجاه الرابع : وخلاصته أنُ أصل اللغة نشأ من محاكاة الإنسان لأصوات الطبيعة ( التعبير الطبيعى عن الانفعالات : أصوات الميوان ، أصرات مظات مانرا

 العرب ابن جنى فى الخصائص (1) ل


 يتفق مع ما عُرِف من خصائص اللغات فى الأمم البدائبة . لهذا رجُح المحدَّون هذا الرأى .

*     *         * 
- أنواع التعبير اللغوى :
 جميع الأصوات الفِطرية - متصودة أو غير مقصودة - التى تصحب مختلف الانفعالات السارة والمحزنة . كالضحكك والبكا، والصراخ والأنين والتأره . . وهذا





$$
\text { 10- £ } 1 \text { ) : المصطائص (1) }
$$

(Y) منهم العلأمة " وتنى " الإنجليزى - انظر علم اللفة للدكتور علم عبد الواحد وافى -••

والثانى : هو التعبير الوضعى الإرادى .. ويشمل جميع الألفاظ الإرادية التى يلجأ إليها الإنسان للتعبير عن المعانى التى تجول فى نفسه لينقلها إلى الآخرين

ويقصدون بهذا النوع : الأصول المركبة ذات المقاطع التى تتألن منها الكلمات وإلي تنصرن اللغة عند الإطلاق .. وهو أسمى مظاهر التعبير اللغوى . وخصائصه كالآتى :

$$
1 \text { - أنه مكتسب لا نطرى . r أنن إرادى ע آلى . }
$$

r r - أنه يتمثل فى أصوات مركبة تتألن منها كلمات وجمل ( أسلوب )
لا فى أصوات .

0 - أنه يختلف باختلاف الأجناس والبيئات ، ريحتاج إلى وضع واضع . 1 - 1 - أنه وسيلة سهلة ميُسرة للتخاطب ونقل الأنكار ولا يتوقن الانتفاع بـ
على وسيلة سوى السـع (") .

* $* \quad *$

> - تطور التعبير اللغوى :

رأينا اختلاف العلماء حول نشأة اللغة الإنسانية ، والبواعث الثيا التى حملت

 المراحل التى اجتازها التعبير اللغوى حتى أصبح لغة متكا وسيلة للتخاطب ونقل الأفكار بين أفراد المجتمع .. وئكن حصر هذه المراحل فيها يأتى :
(1) بخلاف الإشارة فلا بد من وضوحها نهى متئدة بظرون معيُنة

المرحلة الأولى : مرحلة الصراخ . وفى هذه المرحلة لم يكن فى أصوات اللغة الإنسانية أصوات مد ( لين ) ولا أصوات ساكنة . بل كا كانت مؤلُفة من أصوات مبهمة كدوى الريح وخرير الما ، ، وحفيف الأوراق . المرحلة الثانية : مرحلة المد ، وفى هذه المرحلة ظهرت أصوات المد فى اللغة الإنسانية وتخلصت من الأصوات المبهمة .

المرحلة الثالثة : وفى هذه المرحلة ظهرت الأصوات السـاكنة فى اللغة مثل
الباء ، والتا ، ، والثاء ... وهكذا .
ويعتمد الباحثون فى تقرير هذه النظرية على ما هو مشاهدُ من لغة الطفل فى مراحل نوها المختلفة . وهذا التقسيـم من حيث تطور الصوت اللغوى نفسه . أما من حيث دلالته على معناه فلهم فيه مذهبان : المذهب الأول : وعلى رأس القائلين به » ماكس مولر " ، مؤداه أنٌ الألفاظ بدأت دالة على معان كلية ثم تفرعت عنها المعانى الجزئية . ودليلهم عليه ما سبق ذكره من الدراسة التى قاموا بها حول اللغات „ الهندية - الأوروبية «، وقد سبق هناك أنُ هذه النظرية غير مسلمة ، فكذلك ما أثبت - هنا - اعتماداً على صحتها

المذهب الثانى : مؤداه أنُ المعانى الجزئية سابقة على المعانى الكلية ـ لأنها
 الرأى .. ويكن الاعتماد فيه على تطور الدلالة فى لغة الطفل . . كما أنُ المعانى الحسية سابقة على المعانى الذهنية . والمعانى الحقيقية سابقة على
 فكرياً لم تتوافر أسبابه لدى الإنسان الأول .

وفريق آخر من الباحثين يقولون - اعتماداً على نظرية تُعرف بنظرية العلاُمة


الذوات ، تُم ظهرت الأفعال واختتمت مراحل رقيها بظهور الحروف (1)
*
-اللغة - إذن - ما هى ؟

إنْ أشهر تعريف للغة شاع فى العصور الوسطى - وما زال العلماء يرددونه
 العصور القديمة تحدث " أرسطو " عن ماهية اللغة ووظيفتها وهى عنده وظيفة عضوية فى الإنسان ورموز لمعانى الأشيا ، .. بدأت حسيّة ثم صارت تجريّ تجريدية فهى إذن رموز لتجارب أفادها الإنسان فیى حياته (ب)

والمحدَّون لم يستريحوا للتعريف الذى شاع فى القرون الوسطى . ورأوا فيم قصوراً فى التطبيت ، ففيه التعبير بالأصوات دون الألفاظ ، وهو لا يمنع من اندراج الصراخ والموسيقى فى مفهوم اللغة . كما أنه لا يشـمل أغراض اللغة
 سنرى - قد تجاوزت هذا الحد بكثير •

لذلك حاول المحدثّون وضع تعريف للغة يساير تطورها كما نراه الآن . ونورد فى هذا المجال تعريفين ، أحدهما للمفكرين من غير علما، النفس ، والثـانى لعلما ء النفس
(1) استقينا معظم هذه المعلومات من كتاب " علم اللغة « لعلى عبد الواحد وافى والفلسلفة اللغوية لجرجى زيدان ry النقد الادبى المديث ( بتصرف ) - محمد غنيـى هلال : ص (Y) (r) نفس المصر

أما تعريف المفكرين من غير علما ء النفس فهو : ״ اللغة ألفاظ يُعبرٌ بها كل قوم عن مقاصدهم . وتتخذ أداة للفهم والتفاهم والتفكير ونشر الثقافة والمعارن

الإنسانية " .
وقد روعى فى هذا التعريف ما تتركه اللغة من آثار فى واقع الحياة وهى :
1 - التعبير عما يجول فى النفس من أحاسيس وأفكار .
. Y - Y
r -
\& - نشر الثقافة بين الناس وتسجيلها ونقلها للأجيال .
وأما تعريف علما ء النفس فهو : „ اللغة هى الوسيلة التى يمكن بها تحليل صورة أو فكرة ذهنية إلى أجزائها أو خصائصها بحبث يكن بها تركبب هذه الصورة مرة أخرى فى أذهاننا أو أذهان غيرنا بوساطة تأليف كلمات فى وضع

خاص " (1)
هذا التعريف يبيِّ الخصائص النفسية للغة . وقد روعى فيه جانبان :
1 - حالة التعبير أو الإرسال .
r - r
$\% \quad \% \quad \%$

- عناصر اللغة :

وما دامت اللغة هى ألفاظاً ، فإن موضوعها يشمل العناصر الآتية :
(1) اللغة العربية .. أصولها النفسبة وطرق تدريسها - عبد العزبز عبد المجيد - ط .

دار المعارف : 10/ 10 الع

$$
1 \text { - المفرد : }
$$

واللفظ المفرد هو أول ما وُضِعَ من الكلام . وفبه تبدو اللغة فى أبسط مظاهرها . لأنُ دلالته هى الفكرة الواحدة البر البسيطة سوا ه أكان أكانت دلالة مستقلة
 واحد أو كانت له معان ويظهر المراد منها بالقرائن ..

ونريد بـ ( اللفظ المفرد " - هنا - الأسماء مطلقاً . دون الأفعال أو الحرون . لأنُ الفعل لا يقع مفرداً وإن أمكن النطق به كذلك . لاستلزام الفعل فاعله . والحرون ليست لها دلالة مستقلة .

والاسم المفرد - سراء أكانت دلالته حسِّة مئل الورق ، أو معنوية مثل الحرية . فإنُ هذه الدلالة لا يُكن استفادتها من الاسم إلا بعد تجارب بير ير بـا بها الإنسان مع اللفظ نفسه ، وهذه التجارب فى الغالب تعتمد على المراحل الآتية : أورلاً : كثرة المشـاهدة والتكرار .

ثانياً : موقف الإنسـان من هذا الستئ المتكرر المشاهُد . ثالثاً : اختيار الإنسان ضابطاً لهذا الشئ وإطلاقه عليه . رابعاً : اشتهار ذلك الشئ بهذا الإطلاق وارتباطه بد فى الذهن وجوداً أو عدماً .

هذه المراحل نظنها ضرورية لمـكلة وضع الأسماء على مسمياتها . ويكن أن
 وهناك تجارب طارئة خاصة تكتنف دلالة المفرد . وتثبر فى الذهن شعوراً خاصاً مفرحاً أر مقبضأ حسب تجارب الثخصص ونوعها

فكل لفظ يحمل معه تجربة عامة أصلية . كانت السبب المؤثر فى الوضع اللغوى ، ولعل هذه التجارب هى التى حدت ببعض اللغويين (') إلى التول بأنُ ببن الألفظ ومدلولاتها تلازماً طبيعياً .
رقد بحمل اللفظ معه تجبة خاصة طارئه . فكلمة " سجن " أو " خبس " تثير فى النفس شعور القلق والنفور ... وهذه تجربة أصلية عامة . وقد تثير هذه الكلمة - سجن - شعور الابتهاج والسرور إذا كان بينَ مَن يسمعها إنسـان قد عمل فى السجن . وترقُى فى درجات الوظائف فيه . وعاد عليه نفح كبير طيلة توليه عمله به . أو تتع فيه بابدارة عمل حققت له نجاهاً وشُهرة (r) وهذه تجربة ضارنة خاصة ل̌ يحس بها إلا مَن كانت له هذه الصنة هنه الكلمة آخر كان قد أمضى عقربة فى السججن وذاق فى أثنا
 ,الذكريات الأليمة .. وذلك لاختلاف التجربة عند الرجلين فاختلفت آثار الكلمة فى النفس ، وتباينت قيمتها الشعورية .. كل حسب تجربته الخاصة . فهذه كلمة ,احدة ,لنكن معناها النفسى يختلف من فرد إلى آخر ، لأنه معنى ذاتى خاص مقيُد بتجنارب الشتص نفسه .

فالمعنى النفسى للفظ !إساس وشعور خاص وليد التجارب ، والتجارب تختلف . نهو معنى ثانوى إذا ما قيس بالمعنى الواقعى لمدلول الألفاظ . ويراد بلمعنى الواقعى : الخصائص التى استفيدت من التجارب الأصلية
العامة التى مرّ بنا شرحها
(1) مــل سـلِمان الصيمرى .

وعلى هذا فإنُ الدلالة الواقعية هى الأصل المعتبَر فى كل تعبير وهو المعنى
 المفرد من حيث الدلالة على معناه المستفَاد من التجارب الأصلية العامة ـ ونحلل هذه الوظيفة إلى المظاهر الآتية :
 ناججة عن تجربة خاصة عاناها بعض الأفراد . والدلالة الواتعية العامة ضربان :
الأول : دلالة سارة بأصل وضعها مثل : السعادة ، النور ، الفاكهة ، الورد ،

الثانى : دلالة مقبضة بأصل وضعها - كذلك - مشل : الـُوك ، الظلام الـنظل
,المرجع فى هذا كله هو التجارب ـ فإذا رُجد إنساناً لم يكوِّنْ تُربة عن كلمة
 لدى سماعه لها لو تثير فيه شعوراً أى شعور . ويقارن علما، النفس بين الدلالتين - الأصلية العأمة والطارئة الهاصة - على النحو التالى :
أورلاً : أنُ المعنى الواقعى العام موضوعى مشترك . يدرك مغزاه الجميع ، ريكن نقله .
التجربة ، ولا يُمكى النفسله ... فذاتى خاص لا يدركه إلا الشـخص نفسه موضوع
 التخاطب بين الناس ليمكن تصور المعنى على وجهة لا تختلف من فريق إلى فريق

والمعنى الذاتى بمنأى عن هذه المنزلة ، فهو معنى ثان قد يُثار لدى الشُخص إذا توافرت عنده دواعيه . فلا يصلح أن يكون وسيلة للتفاهم .
\% $\%$ :

- عناصر اللعنى اللغوى :

الدلالة بنوعيها - الواقعى والحناص - تسى الوظيفة الإشعاعية للفظ ، ويبدر

 قوة الإيحا ء الذهنى ، ووضوح التصوير . وهذا المعنى هو ما كان شائعاً فى دلالات اللفظ فى اللغة القديمة قبل مرحلة التجريد . ويعزو بعض العلما ، نشو


من اللفظ فجعلهم ينظرون إليه كأنه المدلول عليه ننسه بما له من قوة تصوير (1) (1) أما عناصر هذه الدلالة الإشعاعية - أو المعنى - فإن العلاُمة " ريتشاردز " يراها على النحو التالى (r) :

1 - المدلول : وهو الثشى المقابل للكلمة ، فى عالم الواقع • سواء أكان هذا

 الحديث . فلكل مدلول عليه شعور وجدانى خاص هو الذى يساورنا حين نذكر
 شعورك الماص نحو مدلول كل من الكلمات السالفة ؟

وهذا الشعور الوجدانى هو الذى يرتبط بدلول كل كلمة . فهو عنصر من عناصر المعنى الذى تحمله الكلمة فى مدلولها العام . وقَلُ أن تتجرد عنه كلمد TV. النقد الادبى المدبث - محمد غنيمى هلال ص (I) r) اللغة العربية .. أصرلها النسبية وطرت تدريسها - عبد العزيز عبد المجيد ص (r)

إلا إذا كانت رموزاً رياضية أو علمية لم ترتبط بشعور خاص مثل الرقم ( . 19 ) والعلامة ( + ) ... وهكذا .
r ب - النغم : فكل متكلم يعطى اللفظ نغمة خاصة تناسب حاله النفسية وتدل عليها مثل أن تقول : أنا فلان - فى حالة فخر ، وفى حالة إلج إجابة عن
 العادى .. حادة قوية فى الأولى ، رقيقة فى الحالة الثانية .
 العبارات . ولذلك فإنُ كتابة العبارة تجردها من مني ميزة النغم . وتمَخضها لدلالة واحدة هى التى جرى عليها الوضع والعُرف اللغوى .
ع - التصد : وهر ما يرادن الحال فى البلاغة العربية . إذ هو الأمر الذى


الذاتى . بخلان العناصر الثلاثة السابقة فبإنها ذاتية له (1) ، * * *

## - الجملة اللغوية :

الجملة اللغوية - سراء أكانت اسمية أ, نعلية - أول مظهر مستقل من


كانت مصنوعة من لون واحد ـ وإنا تحوز نصيباً منه إذا تألفت من لونين مثلاً . وإلى هذا المعنى يشير شيخ البلاغة العربية عبد القاهر البرجانى فى كتابد
" دلانل الإعجاز " إذ يقول :
(1) اعتدنا نى تلغيص نظرية هذا المستشرت على كتاب : اللنة العربة .. أصولها رطرت تدريـها اللذكرر.
", مفردة ، ولكن الألفاظ تثبت لها النضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى
 أنك ترى الكلمة تروقك وتئنسكك فى موضع ، ثم تراها بعينها تثقل عليك فـى موضع آخر " (1)
وتقوم فلسفة البملة اللغرية على قاعدة مؤداها أن تكشف العلاقة بين مفردين
 تصور للجملة . فإذا جاور مفردان على جهة من جها تكوين الجملة ـ صار ذلك المفردان „ جملة ، هأو ألفاناً مركبة تؤدى معنى من

أجله صيغ التُركيب
, أنواع الكلمات المكونة للجملة اسم أو نعل . لأن الاسم والفعل لهما دلالة مستقلة كل واحد على حدة . ولا يدخل الحرف فى تكى تكرينها الأساسى لعدم دلالته على معنى مستقل يككن جعلد ركناً فى جملة التركيب . وقد تنوعت الجملة فـى اللغة العربية إلى هذين النوعين :
جملة اسمية : وهى ما كان المسَند إليه فيها اسماً مقدُمْاً على المسند حقيقة أو تقديراً ، سوا، أكان المسند اسماً كذلك أو جملة أو شبه جملة . وهى تدل على ثبوت المعنى المؤدية له .





 نفسها . فإن كانت نعلية كان تكوينها على النحو الآتى :
r7 - ro دلائل الإعجاز ص (1)

الفعل + الفاعل أو ما قام مقامه + متعلقات الفعل مثل المفعول به . وقد يُذكر بعد الفعل مباشرة غير الفاعل وغبر المفعول به كالظرف إذا اقتضى ذلك متتض .

وإذا كانت إسمية جاء تكوينها على الوجه الآتى :
. المُسند إليه مع توابعه + المسند + متعلقات الإسناد .
والسير على هذا المنهج العادى ليس بلازم ، لأن تكوين الجملة فى اللغة


 الفنى الأصيل

 - وهو الظرف فى الآية الأولى ، والمار والمجرور فى الآية الثانية - على المسند


 وكِىَّدِينِ (0) (0)
والحال كذلك فى تقديم بعض المتعلقات كقوله تعالى : الِ وَجَاءَ منْ أَقْصَا
 " مُن أقصا المدينة " فاصلاً بينه وبين الفعل ، والمنهج العادى يأبى مثل هذا لكن الاعتبار البلاغى يوجبه .

YEV : البقر (r)
r. : ( m (
luv: الأنعام (r)
Y: الكانرون (0)

09 : الأنعام
rq : آل عـران (细)

 „ الحول " بالإخوان فى حسن المعاملة إليهم . وحفظ الود لهم . فهر من التشبيه
 وفى الأدب النبوى كثير من اللفتات البلاغية من هذا النوع وغيره يطول بنا التطواف لو أرخينا العنان .. فلنكتف بما قَلُ ودلّ

ومن الشعر الرائع .. قال الشاعر (r) :
أأتركُ إنْ قَلَّتْ دَرَاهُمُ خَالد

وقال ابن المعتز :
وإنٍّى على إشْفاقِ عَيْنِى من العدَى الَتَجْمَحُ مِنٍى نَظُرَّ ثم اُطرِقُ
وقال أيضاً :
وظَلْتْ تُدِيرُ الرُاحَ أَيْدى جَآزِرٍ عِتَا
هذه ثلاثة أبيات من الشعر لم تجر على النسق العادى . ففى الأول نصل بين
 الشطر الثانى من نفس البيت بين اسم » إن "، - الضمير - وخبرها بأجنبى هو » إذن " .

كما فصل ابن المعتز فى البيت الثانى بين اسم : » ظل " وبينها بالنبر : „تدير الراح " وفيه. تقديم الخبر على المبتدأ أيضاً ، ففيه فصل وتقديم كما ترى.
(I) صحيح البخارى (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1E9/1 : هو (r) }
\end{aligned}
$$

وفى البيت الثانى نصل بين اسم " إن " وخبرها بأجنبى هو " على إشفاق

 والطريقة التى يعتمد عليها المنهج العادى لتكوين الجملة الإسمية - إذا خلا المقام من دواعى التقديم والتأخير - أنه يفرق بين الأعرن والئر والأقل أعرنية من



 يجعله المتكلم نصب عينيه - مراعياً فى ذلك حـل حال المخاطب . إنْ طريقة التعبير فى اللغة لا تخضع لقوالب المعبر تصور أحاسيسه ومعانيه . على أى وجه أراد حسبـا يقتضيه المال . * * *

- الأسلوب اللغوى .. معناه ، وأنواعه ، ورظيفته : معنى الآسلوب اللغوى : تشير معاجم اللغة إلى ألى أن مفهوم الأسلوب هو الطريقة ، يقال : سلكت أسلوب فلان - أى طريقته . ويقال - كذلك - : كلامد
على أساليب حسنة (') .

كا يقال للسطر من النخيل : أسلوب ، وكل طريق متد نهو أسلوب أسلوب .
 على أساليب ، والأسلوب : الطريق تأخذ فيه . والأسلوب : الفـن ، ، يقال : أخذ

فلان فى أساليب من القول : أفانين منه
هذا معنى الأسلوب فى القواميس وأسفار اللغة ـ والمئتئ ألخرون متأثرون بهذه التوجيهات فى ضبط الأسلوب . ونعرض فيها يأتى آراء اثنين فذيُنِ منها :

> 1 (1) تاريخ الأدب نى عصره الذهبى : عبد الرحمن عثمان ص (Y) (ا) الأسلوب : أحمد الشايب ص (r)

- رأى عبد القاهر الجرجانى :


 فى معنى وغرض أسلوباً - والأسلوب : الضرب منر من النظم والطريقة فيه -فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجئ به فى شعره ه ه .. ويتسع معنى الأسلوب عنده فينتظم من حبث التقعيد لـنـيد له ، ورضع أصولد نظريات علم المعانى وما قرره فيها من توجيهات بلاغيه لها بالأسلوب أوثق صلة.
 جعل النظم - الذى يرادف الأسلوب عنده - هو توخى معانى النحو النحو بين الكلم .








 الألفاظ الدالة عليها فى النظق " (r) والخلاصة أن عبد القاهر فى هذا النص يربط ريط ربطاً محكماً بين مظهرى الأسلوب الآنفى الذكر : طريقة التفكير ، ثم الأداء اللفظى . فالأسلوب - النـي - مجموع الأمرين . وتوخى معانى النحو هو الذى يجعل الألسِلوب يبدر بهذه الصورة المتألثقة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ننس الصدر ص } \\
& \text { Mra. MHA (1) هثلثل الإعجاز ص }
\end{aligned}
$$

ويرى بعض المحدَثين (1) أنُ عبد القاهر تفوته سمة لها وزنها فى الأسلوب لم يتحدث عنها وهى اختيار الألفاظ والتأنق فى الصياغة . والمدقق فى هذا النص المذكور لعبد القاهر يرى أن عبد القاهر لم يفته



 على الرجل وتوجيهاته أولى بالمتعجلين
: $\quad$ :
رأى ابن خلدون :
الأسلوب عند ابن خلدون لا يرجع إلى إفادة التراكيب أصل المعنى ( المنى ( النحو )


 الذى هو ثمرة الاعتماد على الطبع والتمرس بالكلام البليغ (r) ويسوق ابن خلدون نصاً (£) مطوُلاً عن الأسلوب يخرج منه الباحث بالنتائج الآتية :
( ( ) ( ) لا يدخل النحو ولا البلاغة ولا العروض فى مفهوم الأسلوب .
(ب) يرجع الأسلوب إلى الصور الذهنية للتراكيب المنظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص . وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان الـيان التراكيب .
 (r) الظر ص (r
 OV - OV. مقدمة ابن خلدون ص (

ويصيرها كالقالب أو المنوال ، ثم ينتقى لها التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان
( جـ ) لكل فن من فنون الكلام أسلوب خاص يميزه عما سواه من الفنون .
فأسلوب الشعر غير أسلوب النثر ... وهكذا .
( د ) إن الأساليب ليست من القياس فى شئ . بل هى هيئة ترسخ فى النفس من تتبع التراكيب العربية شِعراً ونثراً . بلِريانها على اللسـان . حتى تستحكم صورتها فيستفيد بها العمل .

ويلاحَظ أن ابن خلدون عندما تحدث عن الأسلوب إنا كان يضع نصب عينيه



تكون فى المنثور " (1)
هذه خلاصة مفهوم الأسلوب عند أديب ناقد ، هو عبد القاهر الجرجانى ، وعالم مورّخ هو عبد الرحمن بن خلدون ، وإننا حين نقارن بين ما ما قرراه ، لا لا نجد

كبير خلاف بل هما ينزحان من دلو واحدة ، وإن اختلفا فى طريق الورود . فقد رأينا الشيخ عبد القاهر يجعل الأسلوب منتزعاً من توخى معانى النحي بين الكلم ، وفى نفس الوقت ينكر ابن خلدون هذا الفهم . ويجعله خارجاً عن مفهوم الأسلوب .

ويخص ابن خلدون الأسلوب بالصور الذهنية المنتزعة من التراكيب الصحيحة وقد رأينا عبد القاهر لا يغفل قضية هذه الصور الذهنية . بل يجعلها الأساس الذى يصنع التراكيب حين تؤدى أداءُ لفظياً بحيث يكون الأداء اللفظى تابعاً

لترتيب المعانى فى النفس
(1) ننس المصدر الـسابق

والمقيقة أن الملاف بين الرجلين يكاد يكون لفظياً ، لأنهما يلتقيان عند الركنين الأساسيين للأسلوب : المعانى والألفاظ . وأحدهما ينظر إلى الألفاظ باعلـا تأديتها للمعانى وهو عبد القاهر . والثانى ينظر إلى المعانى باعتبار صياغتها فى تراكيب منتقاة . وهو ابن خلدون .. فهما - إذن - متفقان فى الجملة

 مشاعره وأحاسيسه ونقل تلك المشاعر والأحاسيس إلى الآخرين . كما نحا عبد الرحمن عثمان هذا المنحى إذ يقول : ״ الأسلوب هو طريقة التعبير اللفظى البارية على نسق الفكرة والمعربة عن أدق خفاياها " (Y) ولا أخفى أننى أميل إلى مدرسة عبد القاهر البرجانى فی النى حد الأسلوب ومقوماته . وإن كنت أرى أن كلامه فيه مفتقر إلى الصقل والتركيز .

وقد قسُّوا الأسلوب اللغوى إلى قسمين هما :
أولاً - الأسلوب العلمى :

تتسع وظيفة الأسلوب فى العصر الحديث . وتخرج عن دائرة اختصاصها إلى

 والتليفزيون ولم تعد الكلمة مقصورة على فن القول . ولا غرابة فإن الأسلوب ملحوظ فيه معنى الطريقة . وهذا المعنى هو الذى جوزُ التعميم فى الإطلاق ، ولكن المعتبر من هذه الإطلاقات التى الانى شاعت الآن
 وميزات .

IV9 النتد الأدبى المديث : محمد غنيسى هالل ص (1) 1 تاريخ الأدب نى عصره الذهبى ص 0 (Y)

والفرق الجوهرى الذى يميز بين الإثنين هو موضوع المديث ، والفكرة التتى يكشف عنها . فإن كان موضوع الحديث حقائق ثابته يراد شرحها وتلخيصها لتقر التّر فى الأذهان ، وتأخذ شكل القوانين اليقينية أو ما يقرب منها ، ويهدف منها
 النوع من الأفكار يتطلب من الكاتب أو الباحث عملاً مخصوصاً ... وطريقة معيُّة . وهذا يُعرف بالأسلوب العلمى . ويتبع فيه الكاتب المطرات الآتية : فعليه أولا : أن يختار الأفكار التى يريد شرحها لجدتها أو قيمتها العلمية ثم عليه ثانياً : أن يرتب هذه الأفكار ترتيباً منظقياً ليكون ذلك أدعى إلـى الـى فهمها وحــن تنسيقها وارتباطها فى الذهن . وتسلسلها المؤدى إلى فهـهـا وقبولها

وعليه ثالثاً : أن يختار الألفاظ الواضحة الدلالة الملاتمة للفكرة ليكشف بها عما فى نفسه من قيم وحقائق وأفكار . وهو يتوجه بهذه المقاق والأفكار إنى العقل ؛ لأنه مركز التلقى والتحلبل والاستنتاج - فالأسلوب العلمى موضوعه حقائق ذهنية ومظهره العام خبرى يجلى الواقع ويوضحه مؤيداً حقائقه بالأدلة والبراهين - عقلية . أو نقلية . أو تجريبية - والفكرة فيه يجب أن تنمو نموا تصاعدياً . وهذا يقتضى تقسيمها إلى أجزا، . والألفاظ فيم يجب أن تكون محددة المعنى حتى لا يؤدى ذلك إلى غموض فى الاستنتاج .
ومن المسلْم به أن الأسلوب العلمى تستخدم فيه - أحياناً - بعض مظاهر الأسلوب الأدبى - كالتشبيه والمجاز ، ولكن معناه - والحالة هذه - يظل ذهنياً رتيباً . يدل على حقائق جافة تخاطب العقل . ليس للعاطفة فيها أدنى نصبب . الكلمات فى الأسلوب العلمى لا بد أن تدل على معانيهها الوضعيـة أو الاصطلاحية الفنية ، ولهذا اشترط المناطقة تجريد الألفاظ من معنى المجاز وإبقا ،ها على معانيها الوضعية وعابوا على السوفسططائيين استخدامهم المجاز فى القياس لأنه يؤدى إلى المغالظة فى الاستنتاج

ثانياً - الأسلوب الأدبى :
الأسلوب الأدبى كالأسلوب العلمى فيه » أفكار " وله „ ألفاظ "، تحمل تلك
 والعبارات الدالة عليها ووسيلة الإدراك التى يخاطبها . والفكرة فيه غير

الحقائق الثابتة .
بل هى معان وليدة الإحساس والشعور ، ورؤى هى فى طبيعتها فردية خاصة وإن اشترك فيها كثير من الأدباء ، وقد تكون الفكرة فى الأسلوب الألدب الأدبى حقيقة ثابتة لكن الأديب لا يعرضها فى قوالب جافة وقوانين منطقية بل يعرضها عرضاً


 منظقى . ولذلك اختص الأسلوب الأدبى بالخصاص الآتية : ( ) استثارة العاطفة :

العاطفة هى قْبْلة العبارة الأدبية . إياها تعنى ولها تتحدث . والعاطفة
 موقف إزاء، . هذا الموقف قد تتفق فيه العاطفة المتأثرة مع العاطفة المؤثرة . وقد تختلف معها . رلكنه على كل موقف صنعه ذلك التأثر . وهذا الموقف هو

 من التجربة موضوع الحديث . وقد تكون إشفاقاً أو رثاءً . .
(ب) الـيال :
ليس من سبيل أمام الأديب عندما يريد نقل تجربته ، والتعبير عن شعوره وانفعالاته إلا الخيال الخصب . والصور الأدبية الناضرة يتخذ منها وسيلة للإبانة والكشف عما فى الشعور . شريعة الأديب فى البيان هى المجازات والتشبيهات
 فتوزع فى حواصل الطيور . أو جرفته الريح إلى مهاوى الهلاك السحيقة . والرجل الشجاع القلب أسد يزأر فى صحراء مخيفة . والكريم الذى يصل رفده لكل سائل بحر زاخر يروى الظامئين . والمتردد فى أمره كالواقف فى مكان يرنع رجِلاُ مرة ويضع مرة أخرى ... والأغصان تحركها النسمات عرائس تتعانق بعد

غياب ظال .
ولعل فى بيت ابن الرومى الآتى - يصف الطبيعة أيام الربيع - أكبر دليل
على ما نقول :

والآن نوجز أهم الفروق بين الأسلوبين ..

- الفروق بين العلمى والأدبى :

1 - الأسلوب العلمى يخاطب العقل - وموضوعه حقائق ثابتة أو كالثابتة .
 با يبسطه أمامها من تجارب وقيم شعورية ، وغايته الإمتاع البَمالى والإقناع الذوقى ، أما العلمى فهدفه الإقناع العقلى بما يستخلصه من نتائج مدعومة

بالدليل
r - العبارات فى الأسلوب العلمى دقيقة محددة الدلالة لا إيحا ، فيها
ولا تعميم
وفى الأسلوب الأدبى نجد فخامة الألفاظ والإيحا ، والإثارة والشمول ، وشيوع الحيال بما فى اللفظ من دلالة مجازية وتشبيهية أو كنائية .
r - التجربة فى الأسلوب العلمى وسيلة إلى غاية أكبر منها تصير فى

 أما التجربة فى الأدب فهى نفسها „ الغاية " .
( جـ ) التكرار لا يُحمد فى الأسلوب العلمى ، بينما يقوم بوظيفة هامة فى
الأسلوب الأدبى إذا دعت إليه ضرورة بيانية .

 وتشبيه أعمال الكافرين بـ „ السراب يحسبه الظمآن ماء " ه مرة ، ثم تشبيهها بعد ذلك بـ " ظلمات فى بحر بلى " ... * * *
-صلة التعبير اللغوى بالتفكير : ولتحديد المثكلة فى هذا الفرع نسأل سؤالاً فحواه : هل يُكن التفكير بدون لغة ؟ أم اللغة ضرورية فى كل عملية تفكير ؟ ويجيب على هذا السؤل فريق من العلماء بما حاصله : إنُ اللغة ليست
 حالات التأمل الذاتى - حديث النفس الصامت - وتنحصر وظيفة اللغن عنـي الفريق فى نتل الفكرة إلى الآخرين . نهى مظهر خارجى للتفكير فتط ....
 والإنسان يفكر بعونة الكلمات لأنها ظلال للمعانى . ولا يُكن أن الن نفكر تفكيرأ
(1) النتد الادبى .. أصوله رمناهجه : سيد تطب ص \&؛

منتظماً سليماً إلا بإدراكك العلاقات بين مدلولات الألفاظ سواء أكان ذلك تفكيراً

 كذلك ، فإن هذه الرموز تصير لغة بديلة . وتكن النتيجة أن اللغة ضرورية فى كل تفكير
 استطعنا أن نحل محل اللغة رموزاً أخرى . ولكن كلما زلما زاد التفكير عمقاً من
 استخدام اللغة . وإذا أمكن التفكير بدون لغة فإن هذا التفكير لا لا لا يستمر طويلاً
 ردقته . نعم إنُ اللغة غير ضرورية لكل عملير الميات العقل . ولكنها لا بد منها عند التفكير المعنوى المحض (1)
والذى أختاره فى هذا المجال أن اللغة ضرورية لكل تفكير ، لأن التفكير
 تدل على أجزائها وهى - هنا - المفردات اللغوية . وإذا تطورت الفكرة فلا بد

 إخضاعها فى عملية التفكير للتصور والقياس . وإلا كان التفكير أوهاماً تتبدد سراعاً
والإنسان يفكر - أحياناً - نتيجة لما يسمعه أو يقرأه . والتفكير الاجتماعى


 اللغة سبباً ونتيجة معاً . سبباً فى التفكير ونتيجة له . : $\quad$ :
(1) اللغة العربية .. أصولها النفـبة ، وطرق تدريسها

- مناقشة سريعة :

والآن هل يستطيع القائلون بجواز التفكير بدون لغة أن يجيبوا على هذي
الأسئلة ، وإذا أجابرا فبالى أى مدى تكون إجاباتهم صائبة ؟

-نائبة عن اللغة - تمثل حدى المعادلة ؟
 ألفاظ أو عبارات تتكون منها مقدمتا القياس ؟


 محال - فهل يستظيع أن يُكونّ تلك البملة ؟
 الفروض ، وغيرها كثير
ومن هنا تظهر أهمية اللغة فى التفكير إذ هى وسيلته تكويناً ونقلاً .. والذين يقولون بعكس هذا يجردون اللغة من أخص خصائصها .
: $\quad \% \quad$ :
-صلة التعبير اللغوى بالذكاء :
اللغة من حيث صلتها بالتفكير تكونّن وتبرزه ، ولها به صلة أخرى بعد
 المفكر عن طريقها مُلكّة الذكاء . . والذكاء هو سرعة الفهم والاستنتاج ودقة القياس وسلامة النتائج .
وقد أشار الأستاذ " تشارلز سنكر " إلى العلاقة بين اللغة والذكاء فقال : "من المتفق عليه بين علماء اللغة عامة وجود عامل ارتباط إليا إيجابى مهم بين نتائج قياس الذكاء والقدرة اللغوية . ذلك لأن جز عاً كبيراً من مقايسس الذكا ،

المستعملة فى العادة لغوى . وعلى هذا فيجوز أن يكون هذا العامل نتيجة لأن
 وجود هذا الأمر هو أن الإجابات اللغوية نوع هام من سلوك الإنسان الذى يكى يكن
(1) (1) "

والذى يُفهم من هذا النص أن قُدرة الإنسان اللغوية تتناسب تناسباً طردياً مع قدرات الذكا ه . فكلما زادت مقدرته اللغوية رادت درجة الذكا ء عنده . هذه صلة ، وصلة أخرى بين الذكاء واللغة باعتبار اللغة جز اً هاماً من سلوك الدي الذى

يوصف بأنه ذكى أو غير ذكى .
ولتوضيح هذا يقول الأستاذ » ألبرت " ما نصه : » فنوع الإنشا ، ذو قيمة أهم من كمها ، ولا يدل فقط على ما عند النشء من قدرة لغوية . ولكن يدل


و » ألبرت " فیى هذا النص يتخذ „ التعبير الإنشائى " مقياساً من مقاييس الذكاء وكيفية التعبير هى الدلالة دون الكم ، وكيفية التعبير المثشار إليها تعتمد فى جودتها - كما يرون - على العناصر الآتية : صحة الأفكار وتنسيقها ، عمقها وجدتها ، ربطها ودقتها ، تسلسلها وتتابعها ، إصابه الهدف المقا المصود من الما الكلام ( مراعاة الكلام لمقتضى الحال ) ، اختيار اللفظ المناسب . ولذلك فإنهم يرون أن ضعف الذكاء عند بعض الأطفال سببه ضعف القدرات

 لأنهم محرومون من استخدام اللغة .
or ننس المصدر ص(r)
\& المرجع السابت ص (1)

والواقع أن اللغة عامل هام فى تنمية الذكا ، وحدته . ما دامت اللغة هى الأداة فى التفكير . فالأشخاص الذين يفكرون تفكيراً عميقاً مضطرون للبحث عن معلومات ومعارف ، ونتيجة ذلك أنهم يحصلون على ثرورة هائلة من تلك الأفكار . وبديهى أن هذه الأفكار تستدعى الكلمات التى تدل عليها . وبها
 $\% \quad \% \quad \%$
وظيفة اللغة - إذن - ما هى ؟

إن الشاتع بين الناس - قدياً وحديثاً - أن اللغة وسيلة لنقل الأفكار . وحول



ويذهب " إدوارد سابير " . نفس المذهب إذ يقول : " اللغة وسيلة إنسانية خالصة وغير غرزية إطلاقاً لتوصيل الأفكار . والانفعالات والرغبات المبات عن طريق


ويتابع الأستاذين " هنرى " و " إدوارد " كثير من المحدَّين على ما بينهم من اختلافات فى المذاهب الفكرية ... إذ يرون أن الوظي الوني
 „ الأصوات الكلامية "، وأن ما توصله اللغة أو تنقله أو تعبر عنه هو الأفكار
 عاكسة للفكر ، أو مستودعاً للفكر المنعكس .. ويلخص " جوفنز "، الإنجليزى وظيفة اللغة فيما يأتى :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اللغةَ والمجتـع : محـد السعران ص } 1 \text { ( } 1 \text { - ط ـ دار المعارن - الإسكندرية . } \\
& \text { (r) نفس المصدر ص ir }
\end{aligned}
$$

r - ا إنْ اللغة وسيلة للتفكير آلتى للتفير .




 من أن الأغراض الثلاثة هو العابة الوحيدة للغة لأن هذا لا لا يتحقق إلا عند المنكرين فى أسمى خطاتهم الأكاديمية (T)



 كبير فى تضر الفكر اللغوى .. وخلاصة نظريته : ", إنُ اللغة ليست مجرد النـي
 وهى جز ، من السلوك الإنسانى . وهى ضرب من العمل وليست أداة n ع عاكسة"

للفكر "(r)
تبلورت هذه النظرية وتُبُنها الكثيرون ، وذكروا أنماطًاً من التعبير لم يكن المراد من اللغة فيها هو مجرد النقل . ومن تلكُ الأناذ النى ذكروها : 1- المنولوج : ويُعرُف بأنه حديث الإنسان لنفسه . أو الكِلام الانفرادى كالتفكير بصوت مسموع ، ومثله الكلمأت التى تتردد على الأنواه عند فتد عزيز . أو فراق صديق
(r) اللنة بين الفرد رالمجتمع : عبد الرحـن محد أيوب ص V
(1) |lلمدر نفسه
IV اللغة ,'نجتمع ص (r)
 المواسم الدينية - مثلاُ - كالِج والجُمُع والأعياد ، وكالأناشيد والأدعية . r r - لغة التأدب : ويقصدون بها ما يجرى بين الناس فى مراقف معيُنة مثل : شكراً ، وآسف .
§ ع - عبارات التحية : ويقرب هذا النوع من سابقه مثل : ( مرحباً بك " ، "كيف حالك ه .
لاحظ الباحثون أن هذه الأضرب من التعبير وما ماثلها ، ليس ملحوظأ فيها معنى النقل ، لأن المراد بها مجرد الترويح عن النفس أو العبادة ، أو إظهار الأسف أو السرور .
ولذلك استنتجوا أن اللغة قد تستعمل - أحياناً - فى أغراض ألور غير النقل ,التوصيل ومَن يُقصر اللغة على هذه الرظيفة نقد قنلّ من شأنّها . وبعد هذا الغرض لآراء ا المفكرين نوجز وظنائف اللغة فيما يأتى :





 كل تقدم حضارى باعتبارها وسيلة هامة فيه مبانشرة أو غير مبان مباشرة


 هذه الوظيفة : رظيفة اللغة الاجتماعية النفعبة .. ويلخص „ ألبرت " رظائف اللغة الاجتماعية فيـا ئنى
(1) النقد الزاذبى المديث : دحمد غنيـي هلال ص Ma Ma

# 1- أنها تجعل للأفكار والمعارن الإنسانية قيماً اجتماعية . <br> r - أنها تحتظظ بالتراث والتقاليد الاجتماعية جيلاً بعد جيل r - أنها تساعد الفرد على تكييف سلوكه وضبطه . <br> ع - إنها تزرُد الفرد بأدوات التفكير (1) 


الننعية العملية ، فجا ،ت الوظيفة الجَمالية نتيجة لرقى المجتمع رتطرو الحياة .
,لعل أول مَن نرُق بين وظيفة اللغة النفعية ووظيفتـنها الجَمالية الفنية هو , (أرسطو " حين تصدُى للرد على الذين يقولون : إنُ القبيح يظل قبيحاً مهـا


 ,لكنها لا تخلو من النفع غالباً ، لأن الفن الجدير بالتقدير هو ما كا كان للمجتمع
 أما فى " الفن للدجتمع " فهى وظيفة جَمالية إمتاعية نفعية .
 النمازج اللغوية التى تؤد يها ، لأن الأساليب تتفاوت فيما بين الينها فی هذا المجال لا . ولجمال الأساليب أسس ومتومات إذا توافرت فى الأسلوب عُدٌ من النماذي الأدبية الرفيعة وتناقلته الأجيال جيلاً بعد جيل . وسنعرض فى الفصل التالى للأسس والمقوْمات التى تصقل العمل الأدبى , وُكتبه الأصالة والبدة المالدة .

*     *         * 

$$
\text { (1) اللمة العربية . . أصولها النفـبـة وطرق تدربسها ص } 1 \text { ا }
$$

 بقتل أمه لأنها تتلت أباه بعد عودتد من طروادة .

قيمة الوجوه البلاغية فى جمال التعبير اللغوى

 الهجوم الظالم على البلاغة العربية ومحاولة التههين من شأنها فى مجال النـي النـاذي الأدبية ونتدها . عارضين كل ذلك فى إيجاز وان . ويجب أن نُفرّق - من الآن - بين مسألتين هامتين : الأولى : البلاغة كفن من ننون الجِّمال التعبيرى . والثانية : البلاغة كعلم له تواعد وأصول .
,البلاغة كفن سابقة فى الوجود على البلاغة كعلم ، لأن البلاغة كعلم لم
 شأنها فى ذلك شأن جميع العلوم اللغوية ، فعلم النحو وعلم الصرن وعلم





 ومستعيراً ، ومقدِّماً ومؤخراً . ومؤكداً أو تاركاً للتوكيد ... إلى آخر هذه الاعتبارات دون أن يلحظ ما توُصل إليه السكاكى أخيراً أليا من تأصيل رتقعيد
 هذه حقيقة ل يُكن أن تُنكر

- العصر الباهلى :

وقد نشأت البلاغة كعلم نتيجة للملاحظات التى برزت أمام النُقُّاد فى التراث

 والرداءة فى الأساليب الأدبية .
تذكر الرواية العربية أن طرفه بن العبد - الشاعر الباهلهى - عاب قور قول الملتسس - أو المسيب بن علس ، على خلاف فى هذه الرواية - لأنه قال :
 تقول الرواية : إن طرفة حين سمع هذا البيت - وكان طنـا طلاً - قال كلمته



 الاستعمال إذ تنص المعاجم اللغوبة على أن اختصان النـيا الناقة بهذا الوصف إنا هو فى لغة اليمن دون لغة المجاز (r) ,المتتبع للملاحظات التى كان يدركها النقاد الجاهليون يكنن أن يخضعها لثلاثة مظاهر ..
أولها : خررج الشاعر عن الواقع أو مراعاة عنصر الصدق فى المديث . وتطبيقاً لها المبدأ عابوا قول المهلهل بن ربيعة :


$$
\begin{aligned}
& \text { 10 } 10 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) لــان العرب لابن منظرر (ج }
\end{aligned}
$$

لاشتماله على مبالغة مستكرهة ، لأن بين " حجر " وهو قصبة اليمامة وبين مكان الموقعة مسيرة عشرة أيام . ولهذا عدُوا قوله هذا „, أكذب بيت قالته رهـ

العرب ")
ذلك لأن العربى لا يميل إلى المبالغة والتهويل فى تصوير عواطفه . وإنا يسير مع الواقع المحسوس ، أو يقاربه .
ولهذا - أيضاً - لم يعيبوا قول أوس بن حجر يصف السحاب :
دَانٍ مُسِفُ فُوْيِقَ الأرض هَيْبُهُ
لأنه لم يُغرب فى تصويره لدنو السحاب من الأرض ، فذلك منظر مألوف فى
صحراء العرب ، والنفس العربية مولعة به دائماً لآن فيه أسباب الحياة ، والشاعر حتى مع هذا الإلف ، وحب النفس للسحاب ، احترس من الغلو فى المبالغة فأتى بكلمة ״ يكاد " ليكون معناه مقبولاً .

ثانيها : الربط القوى بين الألفاظ وما تدل عليه . وعليه عابوا قول الملتمس السابق لأنه خالف العُرف اللغوى فاستعمل اللفظ فى غير موضعه . .. وإن التمسنا وجهاً لصحته كما سبق .

ثالثها : النظر فى اللفظ من حيث دلالته على معناه الجمالى ، ولذلك عاب النابغة الذبيانى قول حسـُ ن بن ثابت :


 ولم تفخر بمن ولدك ، وقلتَ : » يلمعن فى الضحى " ولو قلت : » يبرقن فى

$$
\text { (1) معالم النقد الأولى - المرجع السـابق ص } 0 \text {. }
$$

الدجُى " لكان أبلغ فى المديح ، لأن الضيف بالليل أكثر طروقاً . وتلت : ( يقطرن
 هذه الملاحظات تدل - وإن تطرهَ إليها الشك أحياناً - على إدراك العربى لصقل الشعر ووقوفه على مواطن الجودة والجمال فيـه . وقد نقلت هذه الرواية أن زهيراً كان يقلب النظر فى شعره ينقحد ويهذذبه حولاً كاملاً حتى سميت قصائده بـ » الحوليات " وكان زهير هذا رائد مدرسة أدبية لها أتباعها والمعجبون بها .. مثّل ابنه كعب ، والحطيئة وهدبة بن الحشرم العذرى . وعنه أخذها جميل بن

معـر ، وعن جميل تلقاها كثير عزة (r)
وللعرب فى الجاهلية أسواقهم المعرونة ( عكاظ - وذو المجاز - وذو المجنة) التى كان الشعراء يعرضون فيها نتاجهم الأدبى ليقول النقاد فيه رأيهم ..فهى أشبه ما تكون بالمهرجانات الأدبية التى تُقام كل عام مرة فى العصر الحديث . بَيْ أن النقد عندهم كان يعتمد على اللمحة الخاطفة والبساطة والإيجاز ومرجعد فى الغالب إلى الذوق وإلى معايير غير الذوق كالجوانب الثلاثة التى عرضنا أمثلة لها آنفاً .
$\%$ *

- العصر الإسلامى :

وفى العصر الإسلامى جدُت ظاهرتان كان لهما أعظم الأثر فى توجيه الأدب وتهذيب الأساليب وتربية الذوق . وهما : القرآن الكريم ، والآثار النبوية الشريفة ، فقد جا ه القرآن حافلاً بصور البيان . وضروب البديع . وجدة المعنى وقوة الأسلوب وجزالته ورضوح المعنى وطرافته .
(1) الاغانى - دار الكتب : Ka/0


وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل ، فالقرآن - نفسه - شاهد صدق . وآياته
 وحاولوا فجعزوا واعترفوا بأنه ليس من عـل بَّثر .

 من محمد كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجنن . وإنُ له لـلاوة ، وإنُ عليه لطلاوة ، وإنُ أعلاه لمثر ، وإن أسفلد لمغدق "ه . وكان من أبرز الملاحظات التى أثارها القرآن تشبيهه طلع " شجرة الزيتوم "
 وضع أبى عبيدة كتابه " م مجاز القرآن ه .
وأسهمت أحاديث الرسول عليه السلام نى تطور الملاحظات البلاغية لأنه -

 الله عليه المحبة ، وغثّاه بالقبول ، وجمع له بين المهابة والملاوة . وبين حسن الما الإنهام وقلة عدد الكلام . مع استغنائه عن إعادته . وتلة حاجة السامع إلى معاودته «.
وكانت خطب الصحابة ، مثل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى اللّه عنهم، والأمثال والمكم المأثورة عنهم وعن غيرهم ناذي رائج رائعة للأسلوب البليغ نحفظها الناس وروتها الأجيال .

*     * 
- العصر الأموى :

وجاء العصر الأموى وهو عصر كان طان طابعه العام الفتّ السياسية التى مزيتّ
 وأعادت العصبية العربية إلى الوجود مرة أخرى ، وكانت ملاحظات هذا العصر

ترجع إلى الذوق العربى والاحتكام إلى اللغة كالنحو والصرف واستقرت
الاتجاهات النقدية فى هذه الفترة فى نواح ثلاث :
الأرلى : نقد الذوّاقين من الأدبا، والخلفا ه والرواة .
والثانية : الموازنة الدقيقة بين نصين اتحدا فى الموضوع أو بين شاعرين يجمعهما مذهب شعرى واحد
والثالثة : النقد العلمى المحتكم فيه إلى اللغة والنحو ، ونذكر لكل مثالاً
فيما يأتى :
فمن نقد الذُّواقين قال أبو النجم يصف فرساً :

* يُسبْحُ أُخراهُ وَيطفُو أولثّه *

فنقده الأصمعى بقوله : إذا كان - الفرس - كذلك فحمار الكسـاح أسرع منه، لأن اضطراب مؤخره قبيح ، وإنا الوجه ما قال أعران أعرابى فى وصف فرس أبى الأعور السلمى :
مرُ كَلمْعُ البَرْقِ شامَ نَاظِرْ
(1) فَمَا يَمَسُ الأرضَ مْنْهُ حَفَرُّ

وقد طابق الأصمعى - هنا - بين المضمرن والشكل - أو بين المعنى والصورة - نوجد اضطراباً فى المعنى نجم عن تعبير الشاعر عنه بقوله : پ يسبح أخراه ". فنقده نقداً جمع فيه بين ذوق اهتدى بالفكر إلى فساد ما ذهب إليه الشـاعر (r)
ومن نقد الموازنات أنتدد بشار بن برد قول كثير عزة :
أَلاَ إنَّمَا لَيْلَى عصى خَيْزَرَانَّةٍ



فقال : للّه أبو صصخ ، جعلها خيزرانة ، فواللّ لو جعلها عصا زبد لهجنها ، ألا قال كما قلت :

إزَا قَامتْ لحاجتها تثنَّتْ
أقول : وقد فات بشاراً فى نقده للبيت المذكور ملحظ آخر .. هو أن كثيراً
جعل " ليلى " فى قوله هذا مشاعاً بين الغامزين .. وكان الأحرى أن يثبت لها لها
الصون والعفاف . .
ومن النقد العلمى المحتكم إلى اللغة قول الحضرمى ينقد الفرزدق فى قوله :
 فقد نقده أبو عبد اللّه الحضرمى النحوى بأنه عطف المرفوع : ״ مجلف ") على الم المنصوب : " مسحتاً " (1) . والاحتكام فى هذا النقد راجع إلى النحو . وقال الفرزدق أيضاً :
 فنقده أبو العباس محمد بن يزيد النحوى بأنه جمع " ناكس " على " نواكس " وفواعل خاص بالمؤنث ... ولم يـجمع المذكر على فواعل إلا فـى موضعـين " فوارس " و " هوالك "، والمحتكَم إليه فیى هذا النقد هو الصرف .
" والحق أن الملاحظات البيانية كثرت فى هذا العصر ، وهى كثرة عملت فيها
 وأخوا يتجاد لون فى جميع شنونهم السياسية والعقدية .. ونا العقل العربى نـو المواً

 والشعراء
(r) البلاغة تطرر وتاريخ : د . شوتى ضيف ص 10 - ط . دار المعارف .

ومع هذا الاتــاع فى إدراك الملاحظات البلاغية ، فقد ظلت - كما هو الحال فى العصرين : الباهلى والإسلامى - متصلة بالنقد فى أدق معانيه . * *

- العصر العباسى :

وفى العصر العباسى تجددت الحياة فى كل جانب من جوانبها ، وازدهرت الثقافة والفكر ازدهاراً عكس آثاره على كل لون من ألوان الخضارة الإسلامية ، والباحث يرى خصائص العصر العباسى لم تتوافر لسواه ، وهى تتمثل فى ثلاث

نواح
الأولى : امتداد زمانى من سنة (ITY إلى سنة 707 هـ ) حين سقطت بغداد فى يد المغول بزعامة قائدهم هولاكو .
الثانية : امتداد مساحى اتسعت رُقعة الدولة فيه وانتظمت تحت لوائها كثير
من الأقطار والشعوب الأجنبية .
الثالثة : امتداد ثقافى فى جميع الفنون والعلوم ونشطت حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ، وامتزجت الثقافة العربية بغيرها من لغات

الأمم التى شملها الفتح الإسلامى اللا
جا ، فى كتاب » تاريخ آداب اللغة العربية "، (1) لجرجى زيدان تلخيص العي للكتب التى نقلت إلى اللغة العربية فى العصر العباسى الأول ( نوجزه فيما يأتى :

بلغت الكتب التى نُقلت إلى اللغة العربية من اللغات الأخرى بضع مئات ، منها ثمانية فى الفلسفة والأدب لأفلاطون ، وتسعة عشر فى الفلسفة والمنطق والأدب لأرسطو ، وعشرة فى الطب لأبقراط . وثمانبة وأربعون نى الطب بلالينوس .
(1) البز. الثالث ص بr

وبضعة وعشرون كتاباً فى الرياضيات والنجوم لأتليدس وآخرين ، ونحو عشرين

 السريانية أو القبظية ، وهناك بضعة كتب نقلت من اللاتينية والعبرانية ه.

لهذه العوامل الثلاثة كان العصر العباسى هو العصر الذهبى بحق فـى مجان
 والقُرُأ، والططبا . . ونبغ نيه أعلام الفكر العربى الإسلامى نبوغاً منقطع النظير ، وروضعت فيه كثير من الكتب .







 " جعل المطر بكا ، من السحاب على طريق الاستعارة . وهى تسمية الشئ

باسم غيره إذ قام مقامه "، (1)
وللجاحظ كتاب آخر غير المذكورين سماه „ نظم القرآن "، تحدث فيه عن كثير




المجال وتكاد تتفق تحليلاته البلاغية للنصوص مع ما انتهى إليه الرأى عند المتأخرين من علماء البلاغة

انظر إليه يقول : „ العرب تستعير الكلمة إذا كان المسـى بها با با بسبب من الأخرى ، أو مجاررأ له ، أو مششاكلأ : فيقال للنبات : ״ هو نو " ، ، لأنه يكون
 فيقال : ما زلنا نطأ السما، حتى أتيناكم .. قال الشـاءر : إذَا نَزَل السُّاءُ بُأرْضِ قَوٍْ ويقولون : ضحكت الأرض - إذا أنبتت - لأنها تبدى من حسن النـي النبات



 الأخيران فإن أولها يُكِن حملد على الاستعارة التمثيلية أو المكنية ـ والثانى الثانى استعارة أصلية تصريحية .

وقد استغرق باب الاستعارة أكثر من أربعين صفحة من كتابه المذكرر . وهو كغيره من السابقين لا يذكر قرينة المجاز

 جديدة أخذ العلما ، فيها يسجلون من ملاحظاتهم الاصن بدأت هذه المرحلة بابن المعتز ، وانتهت بالسكاكى مالـي * *





 ودل عليه ، ثم إنُ حبيب بن أوس الطنى


الإفراط وثمرة الإسران " (1)

- البديع .. خمسة :

وتد بحث ابن المعتز فى كتابه خسسة فنون تحت اسم " البديع " هى : الاستعارة والتجنيس ، والمطابقة ، ورد الأعجاز على على الصدين الصدور ، والمذهب الكلامى .. وحين ينتهى من الحديث عنها يردن عليها فنوناً أخرى بلغ بها بها ثلاتّة
 كلها لم يكن الحصر الشامل لجميع أنواع البديع ولا لجميع أنواع المحاسن ، وليس لأحد أن يدُعى ذلك .



 عُقَد الحون عنهم " ، ومن كلام غيرهم قال : قال بعض الصالهِين فى ذم الدنيا :
(I ابن المعنز : د . عبد المنعم خغاجى . ومعه كتاب البديع ص ITr

دار غرست بها الأحزان ... " . وتكاد تكون الأمثلة التى ذكرها من قبيل الاستعارة المكنية ، كما تحدث عن الاستعارات الرديئة وذكر طائفة منها مثل :

وينتقل إلى الحديث عن التجنيس ، ويُعرُّفه بقوله : أن تجئ الكلمة تجانس أخرى فى شعر أو كلام ، ومجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حروفها على الـى السبيل الذى ألف الأصمعى كتـاب " الأجناس " عليها (r) ". ويقسنمه إلى نوعين : ما تجانس فيه الكلمتان فى المروف والمعنى ، ومثُل له بقول الشاعر :
 أو يكون تجانسهها فى الحرون دون المعنى ، ومشُّل له بقول الشاعر : يا صاحِ إنَّ أَخَاكَ الصَّبَ مَهْمُوْ أى اللؤم

 " عصيّة عصت اللّ ، وغنار غفَر اللّ لها ، .
ومن الشِعر بقول أبى تَام :
 وقد ساق كثيراً غبر اللى ذكرناه . وهو وإن لم يقسم الجناس إلى أنواء ألمد المعرونة . فإن كثرة الأمثلة التى ساقها كانت دليلاً للمتأخرين الذين المين نظروا فيها وتوصلوا إلى وضع أقسام البِناس المختلفة وضبطها .

$$
\begin{aligned}
& \text { £r: أر (£) } \\
& \text { (1) هو لأبى تام } \\
& \text { eq: النـ) }
\end{aligned}
$$

وطفق يتحدث عن الطباق - أو المطابقة - ويذكر تعريف المنليل له : ״ يقال


 ومن الشعر بقول عبد اللّه بن الزبير الأسدى :
فَرَدِ شُعُورَهُنُ السوُدِ بيضاً
وبعد أن أفاض فى ذكر أمثلة الطباق الجيد ذكر ما ردئ مند مثثلا لد بقول
الأخطل :

ويُعلَق عليه بقوله : وهذا من غث الكلام وبارده (F)
 فيه آخر كلمة من البيت ، آخر كلمة فى نصفه الأول ، ومثُل له بقول الثـاعر :
 وثانيها : ما يوافق فيه آخر كلمة من البيت أول كلمة فى نصفه الأول ، ومثاله قول الشاعر :
 وثالثها : ما يوافق فيه آخر كلمة من البيت بعض ما فيه ، ومثاله قول الثـاعر :
عَمِيـــدُ بَنىى سُلْيْرِ أقْصَدَتْهُ
 إن الجاحظ هو الذى دعاه بهذا الاسم وإنه باب لم لم يجئ فئى المئ القرآن منه شئ وهو ينسب إليه التكلف - تعالى اللّ عن ذلك علواً كبيراً .

1v9 : البقر (r)



وهو - لهذا - يقتصر فى أمثلته على غير القرآن والحديث . ولم يذكر له
 حيث الإفاضة مئل ما أفاض فى غيره . ويبدو من هذا كلد أن ابن المعتز - وهو الشاعر الرقيق الحس والناقد الحاد الذكا ه - لم يرتح لهذا الفن لجريه على طريقة أهل المنطق ، كما جاء فى كتاب » الصناعتين "لأبى هلال (1) "

 القرآن ومن غير الأحاديث ، والباحث المدقق إذا نظر إلى هذا الفن - المذهب الكلامى - من حيث تعريفه عندهم ومن حيث الأمثلة التى ذكروها - تطبيقاً
 ذكروها وهى " التكلف " . ليست بلازمة فى المذهب الكلامى . وهى عيب اشترط النقاد برا ةo البديع كلد منه لا المذهب الكلامى فحسب .

فكلما استخدم القرآن البديع بألوانه المختلفة - خالياً من كل عيب - استخدم - كذلك - المذهب الكلامى - خالياً من عيب التكلف وغيره من العيوب الأخرى . وحسبنا أن نذكر أنُ له أمثلة من القرآن ، لا تختلف مع ما ذكروه من أمثلة عليه من خارج القرآن ، من حيث اندراجها تحت التعريف .

جاء فى هامش » الصناعتين " ما يأتى :
" قالوا فى تعريفه : هو إيراد حُجُة للمطلوب على طريقة أهل الكلام . وهو


 Y : الأنبياء ra9 - Y9^ الصناعتين ص (1)

تقرير ذلك : وتّام الدليل أن تقول : لكنهـا لم تفسدا فليس فيهـا آلهة
غير اللد (1)

الُّنِى أنشَأَهَا أورّلِ مرَّةٍ هِ






 النوع فى القرآن ، ابن المعتز بالأصالة وأبو هلال بالتقليد ، فالأمر يسير لتقدم زمنيهـا ، فكيف يجوز لبعض المحدثين متابعتهـا فى ذلك ؟

فقد رأينا الدكتور شوتى ضيف يذكر عن ابن المعتز هذه الشُبهة - شُبهة
 وجه الصواب فيها على كثرة معالبته لكثير من المشاكل التى تعرُض لها كتاب " البديع "

## * *

$$
\begin{array}{r}
A 1 \text { : } 1 \text { (Y) } \\
\text { Y (Y) }
\end{array}
$$

va : يس (r)
(0) الأنبياء: 1 (0)
(1) الصناعتين ص (1)
ra : الأعران (£)

- محاسن الكلام :

أما الأنواع الأخرى التى خصُها باسم محاسن الكلام فقد ذكر منها : الالتفات

 فى الصفة - حسن التثبيه - لزوم ما لا يلزم - حسن الابتداء . هذه إشارة سريعة لبديع ابن المعتز ، وهو أول كتاب حاول الوا فيه وضع ضوابن
 الباحظ والأصمعى ، خاصة وأنه نقل عن الأصمعى بعض أمثلتهن فى الالتفات . وهى قول الثاعر

لكنه ينفرد عن السابقين بمحاولته البادة ، وتضنيفه المتخصص . ولذلك كان
لكتابه الآثار الآتية :
أولاً : أنه أول كتاب صنُّف فى البلاغة العربية . وتخصص فيها ولم رئ يخلطها

 فالقرآن الككيم والأدب النبوى والأدب الباهلى - شعره ونير ونثره - والأدب الإسلامى - منظومد ومنثوره - هذه المصادر غنية بذكر الأمثيلة التى تدل على أصالة هذا الفن وعمق جذوره فى الآداب الرفيعة .

ثالثاً : وكتاب " البديع " - بعد - دراسة فنية لعناصر الجمال فى الفـي
 والإسلاميين ورردت فى الكتاب الكيريم ، وفى حديث الرسول الـيا صلى اللّه عليه وسلم ، وكلام الصحابة والتابعين (1) ،
(1) البيان العربى : د . بدوى طبانة ص $9 \wedge$

رابعاً : أنه مهُد لنوعين من الدراسات :
النوع الأول : البحث البلاغى نفسه . حيث كان هذا الكتاب الشعاع الذى أمسك به مَنْ جاء بعده من العلماء فعكفوا على دراسة الوجوه البلاغية وجمعها وتصنيفها والمضى بها خطوات إلى الأمام عصراً بعد عصر حتى اكتملت معالمها وأصبحت فناً مستقلاً بعد أن كانت مزيجاً مع الفنون الأخرى كاللغة والأدب ، . وخاصة النقد

والنوع الثانى : أنه مهُّ لنوع جديد من النقد الذى كان له عظيم الأثر

" الموازنات ".
$\% \quad \$ \quad \$$

- قدامة بن جعفر :

وجاء قدامة بن جعفر ( rrv - rVo هـ ) بعد ابن المعتز ، ورضع كتابد
 الشِعر ومعايبر الجِودة فيه حيث اللفظ ، والوزن ، والقافية ، والمعنى . والذى يهمنا من هذا الكتاب حديثه عن البديع لاتصالد بوضوعنا .
والبديع - عن قدامة - ثمانية وعشرون فناً وافق ابن المعتز فى ثمانية منها وهى : الاستعارة ، والتجنيس ، والمطابقة ، والالتفات ، والاعتراض ،
 وينفرد قدامة بالأنواع الآتية :
r -
1 - صحة التقسيم
ع - ائتلاف اللفظ مع المعنى 0-1 المساواة
(1) وتع خطأ فى المصدر المذكز إذ تال : توارد معد تدامة فى سبعة ، والصحيح : نـانبة .

Vr
V - V الإردان - التمثيل

9 - أتتلان اللفظ مع الوزن 1 - ا ا ائتلان المعنى مع الوزن I 11 - ائتلان القافية مع ما يدل عليه سانر البيت

Ir - التوشيع - Ir
10 - أتتلان لنظ مع لنظ 17 - تلخبص الأوصان IV - التوازي
14 - المضارعة - 19 - عكس اللفظ أو عكس ما نظم من بناء
(1) اتساق البناء والسجع - r.

وليس يعنينا من قدامة أكثر من هذا فإنه أمسك بالشعاع الذى الخى أشعل فتيلته ابن المعتز واستطاع أن يوسع دائرة الضوء فى نفس الاتجاه .

 السر فى ذلك أن قدامة قد سلك فى كتابه مسلكاً منطقياً جافاً متأثراً بالثقافة اليونانية القدية .

*     *         * 
- ابن طباطبا :




 ولا بد فيه من تَكين القوافى وإصابة الألفاظ مُواضعها .
. (1) نتد الشِع
107/AA : مو محمد بن أحند بن طباطبا العلوى ( توفى سنة (Y)

وهو يُفرق بين حدى المنثور والمنظوم ، ويتحدث عن أنواع المنظوم فيقسْمه إلى
 وما تأخر لفظه ومعناه .

ويتحدث عن طريقة العرب فى التشبيه - وهو من أمم مباحثه - ويتسـد إلى وجوه : تشبيه الشئ بالشئ صورة .. كقول امرئ التيس :
 ثم تشبيه الشئ بالشئ لوناً وصورة كتشبيه الثغر بالأتحوان ، إذ لونهـا وصورتهما سواء ، ثم تشبيد الشئ بالشئ صورة ولوناً وحركة وهيئة ؛ كقول الشاءر :
الشُمْسُ كَالِمرآةٍ فى كَفِّ الأشُّلِ
ثم تشبيه الشئ بالشئ حركة وهيئة كقول الأعشى متغزلاً :

ثم تشبيه الشئ بالشئ معنى لا صورة ، كتشبيه البواد بالبحر ، والشجاع بالأسد ، وماضى الأمور باللسيف با

ثم تشبيه الثئ بالشئ حركة وبطئاً وسرعة ؛ كقول امرئ التيس يصف فرسه :
 وتشبيه الشئ بالشئ لوناً كتشببيه الخـر بالدم ، والليل بلون الغراب . وتشبي
 عن أدوات التشبيه : الكان ، وكأن ، ومثل ، ويكاد ، وتخال .

كما يتحدث عن التشبيهات المعيبة لمخالفتها لمعايير الجمال ، كثدة الغلو فيها ، أو نبو التشبيه عن الذوق . كما تحدُث عن التشبيهات البديعة الغريبة .

ويتحدث عن الكناية ويسميها » التعريض " . ويعرض لطائفة من الأبيات المستكرهة الألفاظ المتفارتد النسج . ولأخرى أفرط الشعراء فى مع معانيها وبالغرا مبالغة شديدة كقول أبى نواس يدح الرشيد :
لَتَخَافُكَ النُطْنُ الّْلِى لَمْ تُخْلْقِ وَأَخْنْتَ أهلَ الشُرْكُ حَتُى أَنُّ
وينقد قول زهير :
 فكلمة » عمى " عجيبة الموقع . ونسى أن يأخذ عليد كلمة » قبله "، فقد عدّها النقاد حشُراً لا معنى لها .

وفى الكتاب كثير من مسائل الأدب والنتد والبلاغة . وقد رأينا أن الأساس الذى بنى عليه ابن طباطبا نقده يعتمد فى كثير من الألحيان على التو التوجيه البلاغى ومقاييس البيان .
$\% \quad * \quad *$

- أبو هلال العسكرى :


 كتابه المذكر . ونوجز ما انتهى فيها فيها يأتى :



 ويستعمل الوحشى العكر ، فيجعل نفسه مهزلة للجاهل ، وعبرة للعاقل .

ثالثاً : ورواة الأدب يعتبرون هذا العلم فى معرفة الجيد الذى يُرُوَى ، والردئ الذى ينبغى أن يُظرح ، وبهذا المقياس عاب أبو هلال - الأصمعى - الذى اختار تصيدة للمرقش جاء فى مطلعها :


 ولا متلاتمة النسـع "
وبه أيضأ عاب المفضل لأنه كان يختار من الشعر ما يلا يقل تداول الرواة له له ويكثر فبه الغريب (r) , لأن الغريب لا يكثر فى كلام إلا أفسده ، ونبه دلالة الاستكراه والتكلف " (ع)
رابعاً : وعلما ، العربية والنقاد إفاد تهم من معرفة البلاغة تفوق إفادة الأدباء

 جهله ، وظهر نقصه (0) * *

- قيمة الكتاب :

وكتاب „ الصناعتين " غنى بالدراسات النقدية والأدبية والبلاغية . وتظهر

 الإيجاز والإطناب - السجع والازد واج

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) الصناعتين ص (r) }
\end{aligned}
$$

ومعروف أن التشبيه من مباحث البيان ، والإيجاز والإطناب من مباحث
 إخراجهما من دائرة البديع لأن مسائل العلوم الثلاثة لم تتضح كل الوضوح وليع

عهره
أما فنون البديع التى ذكرها فى كتابد هذا فقد بلغت خمسة وثلاثين وجهاً
:

0 - صحة التقسيم 1 - 1 - صحة التفسير 1 - 1 - الإشارة 1 - 1 - الإرداف




 - Y7 السلب والإيجاب Y - Y الإستثنا \& Y - المذهب الكلامى - Y - التشطير -

هذه أنواع البديع كسا ذكرها أبو هلال وقد قال إنه زاد على ما ذكره المتقدمون



إيراد الأمثلة عليها .
وجاء سهواً فى كتاب » البيان العربى "للدكتور بدوى طبانة أن أبا هلال زاد فنون البديع المعروفة عند المتقدمين سبعة فنون ، وهى كـا ذيان اليرنا آنفاً ستة
(1) الصناعتين ص 1 (1)

وليست بسبعة .. كما وتع فى نفس الكتاب المذكرر خطأ آخر هو إسقاط نوع ما زاده أبو هلال وإثبات آخر مما لم يزده مكانه ، ومن الحير أن نذكر ما جا جاء فـى

المصدرين ليسهل علينا إدراك الـقيقة .
أبو هلال يذكر فى كتابه الفنون التى زادها على الترتيب كـا يلى : التشطير

- المجاورة - التطريز - المضاعف - الاستشهاد - التلطف .

والدكتور طبانة يذكرها كسا يلى : المجاورة - الاستشهاد - التعطف
المضاعفة - التطريز - التلطف - المشتق .
وبنظرة عابرة بتضح لنا أمران :
أولهـا : أن الدكتور طبانه أسقط ما زاده أبو هلال „ التشطير " وهو النوع
الأول عند أبى هلال .
ثانبها : أند زاد على ما ذكره أبو هلال نوعين . ها : التعطف والمشتق (1"

* $* \quad *$
- الطبع والصنعة :

وقد كان القرن الرابع الهجرى حافلاُ بجهود العلما ، والنقًاد ، وساعد على جدية هذه الجهود وعظمة شأنها . أن وجد مذهبان فى الشعر . مذهبان متقابلان

أحدهما : مذهب " المطبوعون " الذين لا يتكلفون فى صناعة الشعر ، بل يسيرون مع طبائعهم ويمّل هذا النوع أبو عبادة البحترى .
(1) انظر : البيان العريى ص - IY - الطبعة الثانبة - الأنجلو .
va

وثانيهما : مذهب » المتكلفون " الذين يبعدون فى معانيهم ويحتالون إليراد

التعبير ، ويثل هؤلْا ، أبو تَام .


بل إن إسرافهم فيه جعل له بهم شبه إضافة .

نقول : كانت هذه البوادر كلها سبباً فى نشأة المصومة الأدبية والفكيرية بين


 على الوجوه البلاغية التى يستخدمها الشاعر أو الناثر فى أسلىبه للككـف عن

## * $\% \quad *$

-صلة البلاغة بقضايا النقد الكبرى :
ونتيجة لذلك عالجت البلاغة قضيتين من أخطر تضايا النقد ـ وهما قضية اللفظ والمعنى ، وتضية الموازنة بين معنى ومعنى
 نتناولهـا فى إيجاز نتبين من خلالد صلة البلاغة بقضايا النقد الكبرى . ومدى تأثيرها فى صقل الأساليب وإجادة المعنى
أما تضية اللفظ والمعنى فإن النقاد ينقسمون حولها ثلاثة أقسام :
 يقول ابن رشيق : ( ( اللفظ جسم روحه المعنى ، وارتباطه بد كارتباط الروح

بالجسم • يضعف بضعفه ويقوى بقوته ، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً فى الشعر ، وهجنة عليه . كما يعرض لبعض الأقسام من العرج والشلل والعور ، وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروح ، كذلك إذا ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ ، كالذى يعرض للأجسام من المرض برض الروح . ولا نجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ ، وجريه فيه على غي غير الواجب قياساً على ما قدُمت من أدواء الجسوم والأرواح • فإن اختل المعنى
 كما أن الميت لم ينقص من شخصه شئ فى رأى العين ، إلا أنه لا ينتفع به . ولا يفيد فائدة ، وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لا نجد له معنى لأنّا لا
 فابن رشيق - وإن بدا أنه يسوگّى بين اللفظ والمعنى - فإنه يقدٍ المعنى على اللفظ ما دام المعنى روحاً والجسمب هو اللفظ ...

وكذلك يرى ابن الأثير : „ اعلم أن العرب كما كانت تعنى بالألفاظ

 إظهار أغراضها ، أصلحوها وزيُنوها وبالغوا فى تحسينها ليكون ذلك أوقع فى النفس . وأذهب بها فى الدلالة على القصد ، فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسُنوها . ورقُقوا حواشيها وصقلوا أطرافها فلا تظن أن العنا العناية إلـا ذاك بالألفاظ فقط . بل هى خدمة منهم للمعانى . ونظير ذلك إبراز الصور الحسناء فى الحلل الموشية . والأثواب المحبرة ، فابنُا قد نجد من المعانى الفاخرة ما يشوٌٌ من حسنه بذاذة لفظه وسوء العبارة عنه " (r)
|rv المثل السائر ص (r)
Ar/A : العدة - لابن رثبق ()

وابن الأثير - فى هذا النص - أقوى دلالة على بيان مذهبه من ابن رشيق وإن سار هو على طريقته فى التقرير .

ويرى الباحظ (1) أن أبا عمرو الشيبانى كان لا يحفل إلا بالمعنى ، فمتى كان المعنى رائقا حسناً ظل كذلك فى أى عبارة الـى وُضِعَ فيها . ورأيه هذا مطابق


اللغة ، ففى أى الكلمات وضعت الفكرة فالمعنى سواء (Y)
ومن أنصار المعنى ، الآمدى من النقاد ، وابن الرومى والمتنبى من الشعراء ، فهئلا

وخشونته (\%)
على أنُ من هؤلاء مَن لا يهمل اللفظ فى العمل الأدبى . بل ينظر إليه نظرة تقدير واحترام ، ولكنها نظرة ليست مثل نظرته إلى المعنى فهو السابق . وإليه يعزیى كل فضل .
والذى حمل هذا الفريق على التعصب لناحية المعنى . ما رأوه من جودة
 صناعة ، ولم يروا فيه إلا وصف الألفاظ وجودة السبك ، دون العناية بخطر الموضوع ، وأهمية الموقف ، وصدق المعنى وحسن الدلالة .. وهذا أمر ضاق به كثيرون من النقُّاد .

يقول الآمدى : " وقد رأيتُ جماعة من متخلفى هذه الصناعة يجعلون كل
 أتى أحدهم بلفظ مسجوع ، على أى وجه كان من الغشاثة والبرد ، يعتقد أنه
(1) الهبوان للجاحظ : r / |r|

Y7. النتد الادبى الحديث:محمد غنيمى هلالل ص (Y)
Ar/ : العمدة لابن رشيق (r)

أتى بأمر عظيم ولا شك فى أنه صار كاتباً مفلقاً . وإذا نظر إلى كُتُاب زماننا
رُجِدوا كذلك ، فقاتل الله القلم الذى يجرى فى أيدى الجهال الأغمار " (1)
$\% \quad \% \quad$ \%

- تقديم اللفظ على المعنى :



 إنا هى اللغة بما فيها من فنون تعبيرية وخصائص فنية ، ولذئك فئك فإن المعانى العلمية يُكن أن تؤدى فى أساليب أدبية إذا سلك كاتبها مسالك المتأدبين .
 الصلة بين العنصرين وئيقة العرى .

من هؤلا \& الجاحظ حيث يقول : " والمعانى مطروحة على الطريق يعرفها العجـى والعربى والبدوى والقروى والمدنى ، وإنا الشأن فـى إقامة المان الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفى صحة الطبع وجودة السبك فبإنا الشعر

صياغة وضرب من النسـج وجنس من التصوير " (r)
ومنهم قدامه بن جعفر ، إذ يرى أن المعانى مادة الشعر ، واللفظ صورته ،

 أو يُذم من حيث صناعته هو ر

ومنهم ابن خلدون إذ يعتبر الألفاظ أصلاً والمعانى تابعة لها . وهو فى هذا يردد ما ذهب إليه الباحظ ولكنه غالى فى قيمته . وأفرط فى حكمه . وفى ونى هذا

$$
|r r-|r| / r:| r)
$$

ra1 - raq (1) الموازنة ص1

يقول ابن خلدون : n ... ونى طوع كل فكر منها - أى المعانى - ما يشـا ويرضى ، فلا يحتاج إلى صناعة . وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتا الما إلى


 العبارة عن متصوده ولم يحسن - بثابة المتعد الذى يروم النهوض ولألا يستطيعـ لفتدان القدرة عليه " (1)

وعند أصحاب هذا الرأى : أنُ الأدب عبارة جميلة وكفى .. وقد سئل
 فيجعله بلفظد كبيراً ، أو إلى المعنى الكبير فيجعله بلفظه خسيساً " (r)





وتأذُى به تأذى الحواس با يخالفها " (٪)

وقد بحث ابن سنان المفاجى معايبر حسن اللفظ فذكر منه تباعد الحـر الحرون فى



 على السمع نتسمية الغصن غصناً أر فنناً أحسن من تسميته عـسلوجاً .
(1) مقدمة ابن خلدون ص orA - ط . القاهرة
(r) شرح دبوان الخماسة ص 0 -

$$
\text { (r) نقد الثــعر لقدامة ص } 1 \text { (r) }
$$

ومن معايير جمال اللفظ عند ابن سنان ألا تكون الكلدة وحشية غير مألوفة الاستعمال ، وقد مثُل لذلك بقول أبى تَام :
بِلاَ طائرٍ سَعْدٍ ، وَلَا طَائرٍ كَهْلِ
إذ المراد بـ » الكهل " هنا : الضخم ، وليس هذا المعنى معروفاً لها (1) الها
, وألا تكون الكلمة مبتذلة أى أخلتها الاستعمال . ومثُل لها بقول ابن نباتة :
 فكلمة » أوجعتها « عامية مبتذلة . وأن تكون الكلمة جارية على قواعد اللغة ، وأن تكون قليلة المروف ، لذلك عاب قول ابن نباتة أيضاً :
 لأن كلمة » مغناطيسهن " كثيرة الحرون .

 فى تول الشريف الرضى متغزلاً :
سَلَامُ على الأطُلاِلِ لاَ عَنْ جنابَةٍ وصفوة القول : إنُ اللفظ المفرد لا يكون جميلاً عند ابن سنان إلا إلا إذا خلا من من

 ", وأحسن البلاغة الترصيع ، والسجع ، واتساق البنا ، . واعتدال الوزن واشتقاق لنظ من لفظ وعكس ما نظم من بناء وتلخيصه بألفاظ مستعارة وإيراد
(1) سـر الفصاحة ص بّ7
Ar - راجع سر النصاحة - تحقيت عبد المتعال الصعيدى ص (Y)

الأقسام موفورة التمام وتصحيح المقابلة بمعان متعادلة ، وصحة التقسيم باتفاق النظوم وتلخيص الأوصاف بنفى الملاف ، والمبالغة فى الرصف بتكرير الوصف . وتكافؤ المقابلة بالتوازن وإرداف اللواحق وتثيلـ المعنى "(1) (1) وهكذا تصرف همم هذا الفريق إلى جمال الألفاظ ، وجودة السبك ، ظناً منهم أنُ الأقدمين ذهبوا بالمعانى كلها ولم يتركوا منها ضرعاً لمحتلب . فكان الها لا بد من التسابق فى ميدان اللفظ وروعة التعبير . : $\%$

- قيمة هذا المذهب :

رلهذا المذهب خطره فى الأدب ونقده . وإن تطرُّ بعض دعاته كابن خلدون وقدامة ، ذلك لأن الأسلوب أو الأداء اللفظى هو دليل المعنى والـو آلة البيـان ،

 وتغريده هو الذى يكشف لنا عن عالَّه الفسيح . والطعام الطيب إذا قُدُم فى أوانٍ نفيسة كان أشهى للنفس وأمتع للذوق ـ永
-نظرة عادلة :
الرأيان اللذان قدُمناهما متقابلان فهـا يصنعان مشكلة . ومن هنا تبدو قيمة رأى فريق ثالث
ويرى هذا الفريق ألا تفرقة فى العمل الأدبى ونقده بين معانيه وألفاظه ، فهم - إذن - يسوون بين اللفظ والمعنى ، ولكل منهـا معايير حسن وجمال ، ولكل
 لهما أوصاف الجمال قدُما نوذجاً رائعاً من الأدب يُتع من أى جهة نظر إليه سواء من
(1) جواهر الألنفاظ لقدامة ص 「 - £

جهة لفظه ، أو من جهة معناه مثل سلكى الكهربا ، السالب والموجب عندما
 أزيل اتصالهما فلا نحس لأى منهما أثرا . فالمعنى بدون اللفظ جنين فى ضمير

الغيب . واللفظ بدون معنى لا يعتبر .
وهؤلا ، على حق فيما ذهبوا إليه لأنهم يحلون تلك المشكلة التى رأيناها بين الفريقين السابقين . ولأنهم يمثلون الواقع .. فهى نظرة معتدلة حرية بالاعتبار .
 عام . ا بترك التوعر والتكلف „ فإن التوعر يسلمك إلى التعقيد ، والتعقيد هو الذى يستهلك معانيك ويشـين ألفاظك .. ومُن رام معنى كريماً فيلتمس له لفظاً كريماً . فإنُ حق المعنى الشريف اللفظ الشريف ، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما

ويهجنهها " .
وفى موضع آخر يقول : „ أن يكون لفظك رشيقاً عذباً وفخماً سهلاً ، ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً وقريباً معروفاً "

والباحث يرى أنه فى الموضعين يتحدث عن جمال اللفظ وجمال المعنى ويسوِّى بينهما ويضى فى الصحيفة مشرِّعاً للأدب . وناصن المحاً للأديب . فهى - بحق - تشريح فريد فى صناعة الأدب وبنا \& الأسلوب . لا فرق بين الشكل أو المضمون وكان لهذا التوجيه أثره فى تقعيد البلاغة العربية . وكن يسوون بين اللفظ والمعنى ابن قتيبة . فخير الشعر - عنده - ما حسن لفظه ، وجاد معناه ، فإذا قصر اللفظ عن المعنى ، أو حلا اللفظ ولم يكن ورين وراءه طائل كان الكلام معيباً .




 الأنضاد ومضى الناس لا بنظر مَن غدا الرائح ابتدأنا فی المديث الألا وسارت
المطى" فى الأباطح " (1)

والشـاءر البحترى يرى التسوية بين الألفاظ والمعانى فيقول :







 بين العنصرين : الألفاظ والمعانى

فتراه يقول دفاعاً عن اللفظ :
„ واعلم أن الداء الدوى ، والذى أعيى أمره فى هذا الباب ، غلط مَن قدُم الشعر لمعناه . وأقَلُ فى الاحتفال باللفظ ، وجعل لا يعظيه من المزية - إن هو أعطى - إلا ما فضل عن المعنى ، يقول ما فى اللفظ لولا المعنى ، وهل الكلام إلا بععناه ؟ فأنت تراه لا يقدتم شعراً حتى يكون قد أودع حكمه وأدباً ، واشتمل

على تشبيه غريب ومعنى نادر " (1)
ويقول : » .. لأنٌّا لا نرى متقدماً فى علم البلاغة ، مبرزاً فى شأوها ، إلا وهو ينكر هذا الرأى ويعيبه ويزرى على القائل به " وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن عبد القاهر ليس ممن ينحازون إلى المعانى ، ويفضلونها على الألفاظ

ثم يقول بعد جولات واسعة المدى بعيدة العمق يرجع فيها المزية إلى المعنى دون اللفظ : " قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية وأنها من حيِّز المعانى دون الألفاظ ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك بل هى حيث تنظر بقلبك ، وتستعين بفكرك ، وتعمل رويتك وتراجع عقلك . وبلغ القول فى ذلك أقصاه ، (r) ( ${ }^{\text {( }}$
:
or د (1)
(r) نفس الصدر ص \& (r)

والناظ فى هذه النصوص يرى أن الرجل - عبد القاهر - يناقض نفسه ، أر أنه ما قال فى شأن اللفظ والدفاع عنه إلا بعد نسيان ما قرره في الي جانب المعنى



 المعانى كان كل همه أن يدفع مغالاتهم وتطرفهم فيها

على أن فى كتابه هذا - دلال الإعجاز - نصوصاً يكنن أخذ رأى عبد القاهر من النظر إليها فى وضوح

ورأيه الذى يصل إليه الباحث هو المساراة بين العنصرين دون حيف منه على
 حسن الدلالة - غير أن يؤتى المعنى من الجهة التى هى أصح لتألأديته .. ويختار له اللفظ الذى هو أخص به وأكثف عنه وأتم له ، وأحرى بأن يكسبه نبلاً ويظهر فيه مزية " (1)
 تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة ولا من حيث هى كلمة مفردة .. وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها فى ملا ءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها أو ما أشبه زلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ " (r) "
9. نـن الصدر ص (r)
OV الدلانل ص (1)

ولا ينسى عبد القاهر فى كل ذلك فضيلة النظم التى من أجلها وضع أصول الكتاب ، فإنكاره لمزية اللفظ - مفرداً - إنكار - بدلالة اللزوم - لمزية المعنى
 وسائر ما يجرى فى طريقهما أوصاف راجعة إلى المعانى وإلى ما يدل عليه
 وكان لا يعقل تعارض فى الألفاظ المجردة إلا ما ذكرت لم يبق إلا الا أن تكون المعارضة معارضة من جهة ترجع إلى معانى الكلام المعقولة ... دون الألـا

المسموعة " (1)
ذلك هو رأى عبد القاهر فى قضية اللفظ والمعنى ، وهو رأى حرى بالقبول
-لـلوه من التصرف ولتمثيله للواقع
 للمعانى والمصر"فة فى حكمها . وكانت المعانى هى الملاكة سياستها المستحقة
 عن طبيعته وذلك مظنة من الاستكراه " (r) وهو فى هذا النص يدنع الغلو من جهة اللفظ ، وإممال المعنى .. وقبله يقول : " فقد تبيُن لك أن ما يعطى التجنيس من الفضيلة أمر لم يتم إلا بنصرة المعنى، إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن ولما وُجِدَ فيه إلا معيب مستهجن ولذلك ذم الإكثار منه والولوع به ه (r) فلكل من المعنى واللفظ دوره فى روعة العمل الأدبى . ولكنًا نراه فى " الأسرار " ينتصر للمعانى أكثر من إثباته مزايا الألفاظ ، وفى " الدلائل " 0 الأسرار - شرح رشيد رضا ص (1) الدلاتل ص (r) نفس المدر ص ع

كان حَكَماً عدلاً بينهها . ولعل السر أن التعصب للفظ وقت أن وضع " أسرار البلاغة « كان قد بلغ مداه .
:
قيمة مذهب عبد القاهر :
كانت فكرة النظم التى أشار إليها الجاحظ وتبنُاها عبد القاهر البرجانى ففتح أكمامها وبعثها فى كتابه " الدلائل " حديقة دانية القطوف . كانت هذه الفكرة فتحاً جديداً فى مجالات البلاغة والبيان والأدب والنقد . وقد سبق عبد القاهر المفكرين المعاصرين بزمن ظويل حين أرسى قواعد هذه النـي النـرية
 دونما تفضيل .
" مذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث ما وصل إليه علم اللغة فى أوروبا لأيامنا هذه ، هو مذهب العالم السويسرى الثبت " فردنان دى سوسير " ( المتوفى سنة Y 19 ( ) . لقد فطن عبد القاهر إلى أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ

بل مـجموعة من العلاقات "(1)
وقد أخذ بنظرية عبد القاهر عالم وناقد إيطالى هو " بندتو كروتشيـه "
ونظريته فى النقد زات خطر عظيم .
وفى هذه النظرية إجابة شافية عن سؤال مهم فى مجال النقد الجمالى : هل الجمال ينحصر فى المضمون وحده ؟ أم فى الشكل وحده ؟ أم هو فيهــا معاً ؟

وعلى ما هو معروف بين فلاسفة الجمال من المراد من الشكل والمضمون ، فبان
 كليهما . لهذا يلتقى " بندتو كروتشيه "، مع عبد القاهر فى هذا المنهج السليم .
(1) النقد المنهجى عند العرب : د . محعد مندور ص YYA

لأن كروتشيه " ( يحدد المضمون بالأحاسيس أو الناحية الانفعالية قبل صقلها صقلاً جمالياً ، وأما الثـكل فهو صقلها وإبرازها فى تعبير عن طريت النـناط الفكرى ، وعلى هذا يأبى " كروتشيه "، أن تكون الحقيقة الجمالية محصورة فى المضمون . وإنا هى ترجع إلى الشكل بما يحويه من أحاسيس وخيالات وعواطف وانفعالات ، لأن أهمية المضمون عنده تنحصر فى التعبير عنه تعبيرا

جمالياً " (1)
; :

- الموازنة بين معنى ومعنى :

وأما الموازنة بين معنى ومعنى فإنُ الباحث يرى أن الوجوه البلاغية من أهم العناصر التى كانت تعتمد عليها هذه الموازنات . ونورد بعض الأمثلة فيـا يأتى لنرى إلى أى مدى كانت الوجوه البلاغية تذكيها وتوجهها وتتخذ أساساً للحكم أو القبح فيها

فالآمدى وهو أحد رجلين وضعا أصول النقد المنهجى عند العرب ، أكثر ما يقوم عليه مذهبه النقدى هو الملاحظات البلاغية فقد ذكر ابن المعتز قول أبس تمام :

على أن فيه استعارة معيبة ، فجاء الآمدى يدافع عن أبى تمام فيقول : „فأما قوله - يعنى أبا تمام - " فضربتُ الشتا \& فى أخدعيه " فإن ذكر الأخدعين على قبحهما أسوغ ، لأنه قال : " ضربة غادرته " .. وذلك أن العود المسن من الإبل يُضرب على صفحتى عنقه فيذل ، فقربت الاستعارة هنا من الصواب قليلاك" " (r)
(I) النقد الأدبم المديث ص YQ (Y ( بتصرن ) .


,للآمدى باب خاص عقده » لما عيب من الاستعارة عند أبى تّام " ويورد الآمذى بعض استعارات القرآن شارهاً لها وموضحاً أوجه الجمال فيها .
وبهذا المقياس نفسه - قبح الاستعارة أو حسنها - يعيب قول أبى تار تام :

 أو : قَوّم من عوج صنعتك ، أو : يا دهر أحسن بنا الصنيع ، لأن الأخرق هو أر . الذى لا يحسن العـل
وعاب - كذلك - قوله :

وَحُمُلتُ مَا لَوْ حُمِّلَ الدَّهُر شَطرُهُ





ويررد للبحترى بيتاً آخر وينقده . وهو قوله :


 الديار التى تعرض لأن الوقوف يشفيه وإنا وتف لإعياء المطى . والجيد قول عنترة :
فَوَقَفْتُ فِيهَا ناقَتِى وكَأنَّهَا

فإنه لما أراد ذكر الوقوف احتاط بأن شبُّ ناقته بالفدن وهو التصر ، ليُعلم أنه
لم يقفها ليريحها
ويضى بعد ذلك مناقشاً كل الدفوع التى يككن أن تقال فى جانب البحترى حتى ليقيم عليه الحُجُّة من كل وجه . بأنه خالف عادات العرب فى مثل هذه المواقف . مؤيداً وجهة نظره بأثورهم .

ويعيب قول أبى تَام متغزلاً :

 فيقول الآمدى : " وقوله " ملطومة بالورد " يريد حُمرة خدها ، فلمَ لمِ يقل : مصفوعة بالقار يريد سواد شعرها ؟ ومخبوطة بالشحم يريد امتلاء جسـها ؟ ومضروبة بالقطن يريد بياضها ؟ إن هذا لأحمق ما يكون من اللفظ وأسخفد





 رالمطأ بعينه "(1)

والمق أن الآمدى كان يصدر فى نقده عن ذوق وخبرة وعلم وحكمة . وكتابه
 (1) اعتمدنا فى نقل هذه الموازنة على كتاب „ النقد المنهجى عند العرب « للدكتور محعد مندور ص (VA1 ، وقد أشار إلى أند نتلها عن مخطرط بدار المكتب" (اللوحة V\&)

وهو كا رأينا معتمد - فى كثير من الأحيان - على الأصول البلاغية فى
 قيل

*     *         * 
- القاضى الجرجانى :


 شيوع البلاغة . وتوجيهاتها فى منهج هذا العالم الذائع الصيت ـ والنـا والناقد العميق النظر

على أن عنوان كتابه يوجى بخطورة موضوعه . فإن الخصومة بين المتنبى وخصومه أمر له خطره فى تاريخ النقد العربى ، والنصل فيها لا لا يقد علئ علبه إلا
 وقد اجتمعت هذه المؤهلات نى القاضى الجرجانى وكتابد المذكور أكبر شاهد لد .


لأبى تَام ، هى :





 وحق لها ، فقد جمعت على تصرها فنوناً من المسن وأصناناً من البديع . ثم

فيها من الأحكام والمتانة ما تراه ، ولكن ما أظنك تجد لها من سورة الطرب وارتياح النفس ما تجده لقول بعض الأعراب





 نهو - كما تراه - بعيد عن الصنعة . فارغ الألفاظ سهل المأخذ تريب التنارل وكانت العرب إنا تفاضل بين الشُعرا، فى البِودة والنُسن بسُرف المعنى وصعته
 .
ويأخذ البرجانى فى إيراد أمثلة للاستعارة الحسنة والقبيحة ويتحدث - مثلاً - عن التجنيس المظلق والتجنيس المستوفى والناتص والمضاف .. إلخ وتراه أحياناً مصححأ لأخطا، وقع فيها بعض الناس . كأن بخلطورا بين
الاستعارة والتشبيه ، فتراه يقول فى بيت أبى نواس :

## 

ولستُ أرى هذا وما أثبهه استعارة وإنا معنى البيت : أن المب ظهـر أو أو مثل

أو تثبيه شئ بشئ (r)

09-0V الوساطة : المقدمة - ص)
(r) نفس المصدر ص اء - ط . الـلبى

ثم يضع حداً للاستعارة يلتقى فيه مع الآمدى ، إذ يطلب كل منهـا فى الاستعارة أن تظهر فيها المناسبة بيُّة بين المستعار له ، والمستعار منه .

ويضى الجرجانى بروح العالم الناقد بعد مقدمة كتابه يتحدث عن الشعراء

 المتنبى ويذكر طائفة من أشعاره التى أخذت عليه إليا إما لبعد الاستعارة أو لغرابة فى اللفظ أو تعقيد فى الكلام * *

## - حصيلة هذه الجولات :

رأينا منذ بزوغ النقد العربى من العصر البهاهلى حتى القرن الرابع الهجرى أن
 وأمُدته بكثير من عناصر التطرِ رالنضرج ج . وأنها كانت - وما زالتيا الأساسى للنقد الفنى والنقد النفسى
ورأينا أنها تشريع للأدب . ومنارات هدى للثـعراء والناثرين ، تُسهم فى رسم الصورة التى ينبغى أن يكون عليها الأذاء اللفظى . والأسس العامة التى التى ينبغى أن تورد على هداها المعانى أنى
ورأينا أنها كانت وراء كل قضية أدبية أو نتدية لأنها كانت تشيي فى

 العربى لا من الناحية الأدبية فتط . بل ومن نا باحية الدين أيضاً ، إنها وراء قضية الإعجاز القرآنى . وكتاب عبد القاهر „ الدلاثل ، آية هذا وشاهده الدا
 تشرِّع للاثنين معاً ، وتقدّم لهما أثمن الإرشادات .

فمن حيث الشكل اهتمت جهرد العلما ، بدراسة الألفاظ وصنْفوها تصنيفاً حكموا بجمال بعضها وحكموا بقبح بعضها . وأورا أصوا باستعمال البميل وإطراح
 وشدة اقتضا ، القافيه له إن كان الموضوع شعراً .

 وبهذه القاعدة عابوا كثيراً من أقوال الشعراء .
واستقامة اللفظ تكون من حيث الجرس أو الدلالة أو التجانس مع قرائند من
 وضعه اللغوى ولهذا عابوا البحترى فى توله :
تشُقُق عَلَيْهِ الرِّيُحُ كل عَشَيَّةٍ


بينهـا غير مستقيمة (r)
وكذلك يكون اللفظ مستقيماً إذا تجانس مع قرائنه من الألفاظ . ولذلك عابوا تول مسلم بن الوليد :
فَاذْهَبْ كَمَا ذَهَبَتْ غْوَآدِ مُزْنٍ لأن المناسب أن يقول : السهل والوعر ، أو السّهول والأوعار ، ليكون البنا
 زيادة ولا نتص . لذلك أخذوا على المتنبى قوله :

(r) سر النصاحة - עبن سنان الثفاجى ص vr ( بتصرف ) .



لأن الملامة تتجه إلى الإنسان رجلاُ كان أو امر أة ، فذكره الرجل - هنا - فى
مكان ( الإنسان " معيب .
ويلحق بهذا القياس وقوع الكلمة موقعها من القافية فى الشُعر . ولذلك
مدحوا قول الحطيئة :

 وتوسعوا فى أوصاف اللفظ وجعلوا لكل نوع حكماً .. فهناك اللفظ العذب ، واللفظ القوى ، واللفظ الرقيق ... إلى آخر هذه الأوصاف المسنة . وهناك اللفظ النازل ، واللفظ النابى ، والمستكره ، والقلق ... إلى آخر هذه الأوصاف المعيبة .

* $\%$
- المعانى :

أما المعنى فيطلبون فيه أن يكون شريفاً . وشرف المعنى أن يتصد الشاعر فيه

 ما يِتدحه ذو الوجه الذى برح به الحب
وإذا مدح فعليه أن يذكر ما يدل على المر شرف المقام إبداعاً وإغراباً لا مراعاة لصدق الموقف ولصفات ممدوحد كما يراه (r)
ويطلبون فيه أن يكون صحيحاً . وصحة المعنى عندهم أن يسلم من الخطأ التاريخى أو العُرفى .. وبالاعتبار الأول عابوا قول زهير :
 لأن المشتوم هو قدار أخمر ثمود (£)
qu نتد الثبر لقدامة




وبالاعتبار الثانى عابوا قول البحترى :
 وذلك لأن الآمدى يرى الشوت يشفيه البكاء ولا يزيد منه ، وعلى هذا النهج

سار الشعراء قبل البحترى .
كما عابوا قول أبى تمام :
إذا ما رحیى دَارَتْ أدرَتِّ سَمَاحَةً رَحَى كُلَ إنجازٍ عَلَى كُلٍ مَوْعد لأنه جعل إنجاز الوعد بمثابة طحنه بالرحى . وهو قضاء عليه . وذلك فى عرُف اللغة لا يكون إلا لإخخلاف (1)

ويطلبون فيه الإصابة فى الوصف . فعليه أن يذكر المعانى العامة التى هى أولى بمثال الموصوف من حيث هو مثال . فينأى عن المعانى والصفات المجهولة . ولهذا حكموا بإصابة زهير فى الوصف حين مدع هرم بن سنان . لأنه وصفه بالصفات العامة التى يجب أن تكون فى الرجل الكريم .

كما يطلبون فيه المقاربة فى التشبيه . ومناسبة المستعار منه للمستعار له ، على حسب العُرف اللغوى والمجاز . ولهذا عابوا قول أبى نواس :

وذلك لبُعد الثبه بين الملا - المشبه - والإنسان - المشبُّ به . كذلك يطلبون فيه الاعتدال ، ويذمون المبالغة المغرقة ... إلى آخر ما شرعوه لتصوير المعانى الكلية والجزئية .

*     * $\%$
r.0-r. الموازنة : للآمدى ص (1)
- منارات على الطريق :

والبلاغة العربية بحثت فى اللفظ المفرد وهيئتد للاستعمال خالياً الـياً من العيوب فلا يكون اللفظ أر الكلمة فصيحة صالمة للاستعمال إلا إذا سلمت من أربعة

عيوب :
الأول : سلامتها من تنافر الحرون لتكون الكلمة رقيقة عذبة .
الثانى : سلامتها من الغرابة لتكون الكلمة مألوفة الاستعمال غير قلقة .
الثالث : سلامتها من مخالفة القياس لئلا تكون شاذة . الرابع : سلامتها من الابتذال فلا تكون الكلمة قد أبلاها الاستعمال .
 واشتعمالها معيب ولهذه الاعتبارات ردوا كثيراً من النصوص .
 فصيحاً إلا إذا سلم - أيضاً - من العيوب الأربعة الآتبة : الأول : تنافر الكلمات مجتمعة .
الثانى : ضعف التأليف ، فلا يخخرج الكلام عن قواعد النحو المشهورة .
الثالث : التعقيد اللفظى بحيث لا يكون الكلام على نسق غير معرون . الرابع : التعقيد المعنوى بحيث لا لا يظهر المعنى من الكلام إلام إلا بعد جهد جهي
 الكلمات رشيقها وأن يكون معناه واضحاً . والوضوح دعامة من دعائم جمال .النص
 تنتهى بك عند هذا الحد . بل تأخذ بيدك إلى مقياس آخر • هو أن يكون الكلام
r. 0-r. الموازنة : للآمدى ص ع (1)

بليغاً ... ولا يكون الكلام بليغاً إلا إذا كان مطابقاً لمتتضى الحال ـ ـ مع فصاحة
 مخاطبيه. فطنأ بطرق التعبير حتى يكون كلامد مؤثراً

وهنا تظهر صلة البلاغة بأحوال الننس . وهى صلة تشغل جانباً كبيراً فيها . نعلى المتكلم أن يعرف أقدار المعانى ، ويوازن بينها وبين أقدار السامعيا
 وقد نصلت البلاغة التول فيما يناسب كل مقام . وأمدت المتكلم بالنماذج والأسس التى يسير على هداها فى كل حال ، وكان التان علم المعانى - وهو أحد مباحثها الثلاثة - خير معين على ذلك .

ففيه التوكيد بأنواعه ، وفيه ترك التوكيد عند عدم دواعيه ، وفيه الحذف والذِكر ، وفيه التقديم والتأخير ، وفيه التعريف والتنكير ، ونيه النـيه النصل والوصل، وفيه الإيجاز والمساواة والإطناب ، وفيه التصر وعدم القصر ، وفيد ونيه المقيقة العقلية والمجاز العقلى .. وهذه عنارين لأمهات مسائل تحتها كثير من الدقائق والأسرار .

وعلم البيان مجال فسيح لتصوير المعانى . وخلجات النفوس فى أدق أحوالها، ففيه التشبيد والتمثيل ، وفيه الاستعارة ، وفيه المجاز المرسل ، وفيد الكناية والتعريض ، وفيه الالتفات من حالة إلى حالة لداع ومتتض .. وفيد كثير من التوجيهات .

والتشبيه والمجاز وسائل إبراز الحيال والعواطف . ومكامن الإبداع والنلت فى كل عمل فنى . فليس هناك وسيلة يككن أن يصور على هداها الخيال إلا التشبيد والمجاز .

والبديع ليس سمة ترن فى الأسلوب متى كان جارياً مع الطبع . وإنما هو مظهر من مظاهر التناسق الصوتى فى العمل الأدبى . ومظهر من مظارير التأنت فى روعة المعنى وحسن تأديته .

إن منزلة البديع من الأسلوب منزلة المكملات فى الجملة بعد استيفاء ركنيها ، ولم يقل أحد بتهوين شأن تلك المكـلات فى الإنصاح عن المعنى واكتمالد اليان فليس فى البديع مظهر ترن فى البيان وإنا هو إضانات تزدان وتكسبها بهاءُ وخلابة .
تلك هى - فى إيجاز - بلاغتنا العرببة ، دعامة الإعجاز البيانى ومصدر




*     *         * 

خصائص التعبير فى القرآن الكريم
الإعجاز العلمى والتشريعى .
-الإعباز البيانى الأدبى .

- خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ .
- خصائص يغلب عليها جانب المعنى .


## النصل الأول

## الإعجاز العلمى والتشريعى

يعتبر الإعجاز - بعامة - خصيصة القرآن الكبرى . رجدير بالذكر أن نبيّن الاتجاهات التى حاولت فهم الإعجاز . ونرجِّح منها ما رجُحه الدليل . والباحث فى الإعجاز القرآنى يرى أربع نظريات : 1 - مذهب الصرفة . 1 - الإعجاز العلمى .


$$
1 \text { - الصرفة }
$$

يُنسب القول بالصرفة إلى الشيخ إبراهيم بن سيار النظام ، على أنه أول مَن قال به . ومعناه على وجوه ثلاثة :
أحدها : أن اللّه صرن العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليها . ثانيها : أن الله صرف عن العرب العلوم التى تَكن بها المعارضة مع بقا ه -الدواعى
ثالثها : أن اللهُ قسرهم وألجأهم إلى عدم المعارضة .
وقد راق هذا القول كثيراً من المعتزلة فاتخذوه مذهباً لهم فى فهم الإعجاز ، ، وتابعهم عليه غيرهم •
(1) نصرنا المديث نى هذا النصل على النظريات الثلاث الأولم ، أما الإعجاز البيانى الأدبى نتد تحدثنا عنه فى النصل التالى .

ويرى بعض المحدثّثن أن نى نسبة الصرفة إلى المعتزلة ضعفاً فى السند وحيفاً فى الحكم .

 القول بالصرفة جاء صراحة فى كتب المعتزلة وعلى رأسهم النظام . بل إلـن إن آراء المعتزلة جملة أخذت من كتب خصومهم .
 كتاب » الميوان " لكان لى مندرحة فى الشكك والتردد الكثير فى نسبة المذهب

للنظام " (r)
وقد انتهى الدكتور العمارى إلى نتائج نوجزها فيما يلى : 1 - أن النظام قد شهد كثير من الفضلاء بنبوغي الإسلام ، وخالف فريق فقالوا بكفره وزندقتد

 لا تثثل حقيقة آرائهم .
 مذهب، ولا يستقر على حال . . وكان واسع الأفق فى الكذب






ويريد أستاذنا العـارى بذكره هذه الوتائع أن يدعم شكه الذى سبقت الإشارة إلبه فى نسبة هذا الرأى إلى النظام . وقد عزاه إلى عيسى بن صبيح المزدار
 مؤدب مروان بن محمد آخر خلفا، الأمويين . والجعد - هذا - كان معروفاً

بالتطرف فى الرأى .
وعلى هذا فليس النظام هو أول مَن قال بهذا الرأى . وإنما نُسِبَ إليه المذهب وعُرف به لأنه أكثر القول فيه .

*     * 

-رأى آخر للنظام :
وكما نُسِب القول بالصرفة إلى النظام .. فقد نُسِب إليه قول آخر هو أن القرآن معجز لما فيه من الإخبار بالأمور الماضية والآتية .

كما يذكر الدكتور العمارى حقيقة أخرى . هى : ان القائلين بالصرفة - سواء
 أسلوبه، لأن القول بالصرفة لا ينال من القول ببلاغة القرآن وعلو طبقته .

* $\%$
- تعقيب :

لسنا فى موضع دفاع عن المعتزلة والنظم . ومهـا استند إليه الباحثون من التشكيك فى نسبة هذا القول إليهم . فإن المعتزلة قد عُرفوا بالجرأة فى مسائل العقيدة والسياسة فلا يُستسأغ ولا يُقبل أن يبرأ النظا وأشياعه من ابتداع هِ فـا

القول فى نهم الإعجاز .
وإن لم يكونوا هم القائلين به فمَن يكون مبتدعه إذن ؟

ليكن عيسى بن صبيح المزدار ، أو الجعد بن درهم ، أو حتى الرواندى . أوَ ليسوا هم معتزلين ؟

وكيف يُستهان بشهادة الجاحظ ؟ والدكتور العمارى نفسه قد ذكرها فى كتابه .
والجاحظ من يعتد برأيه فى هذا المجال ؟
إن المسألة أخذت من الدكتور العمارى - فيما أرى - أكثر مما تستحق ..
\% \% $\%$
أشيـاع المذهب من غير الاعتزال :
راق القول بالصرفة كثيراٍ من غير المعتزلة . فأخذوا به واعتنقوه مذهباٍ فى
فهم الإعجاز
من هؤلاء :الجاحظ فى أحد آرائه ، والرمانى صاحب النكت فى إعجاز القرآن وهما من المعتزلة .

ومنهم الشريف الرضى ، وابن سنان الـفـاجى ، وهما من الشيعة .
وأبو إسحق الاسفرائينى من الأشاعرة .
والإمام محمد بن حزم من أهل الظاهر .
يقول ابن سنان الخفاجى : " .. وإذا عدنا إلى التحقيت . وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأسلوبه بأن سلبوا العلوم التى كانوا يتمكنون (1)"بها من المعارضة فى وقت مرامهم ذلك الك

ساق ابن سنان هذا الككلام ، وهو بصدد الرد عىى الرمانى وإنكاره ما ذهب إليه من تقسيم التأليف إلى ثلاثة أقسام :
(1)

1 - متنافر

- Y متلاتم فى الطبقة الوسطى
r - متلائم فى الطبقة العليا . وحيث جعل القرآن من النوع الثالث المتلاتم
من الطبقة العليا ، لمجيئه على وجه لم يكن مألوفاً عند العرب .
وقد خالف ابن سنان الحفاجى رأى الرمانى هذا . وأنكر أن يكون فى تأليف القرآن ما يخالف كلام العرب ، وسوُى بين طريقة القرآن وطريقة العرب فى التأليف ، وبنى على ذلك مذهبه فى الرد على الرمانى • إذ كيف يفصل - أى

الرمانى - بين كلامين خصائصههما الأسلوبية واحدة .
ويفهم من كلام ابن سنان أمور :
1 - أن العرب - بطبعهم - قادرون على محاكاة القرآن ، ودواعى المحاكاة
متوافرة لديهم
Y - أن الذى منع العرب من المعارضة هو أن اللّه تعالى صرف المعارضة
عنهم بسلب العلوم المُود ية إليها مع رغبتهم فيها
r - أن ذلك المنع هو وجه الإعجاز فى القرآن لا غير ؛
安

- رأى متطرف :

وقد صرٌ ابن سنان با هو أخطر من ذلك إذ يقول : " لا فرق بين القرآن ، وبين فصيح الكلام المختلار فى هذه القضية . ومتى رجع الإنسان إلى نفسه وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد فى كلام العرب ما بضاهى القرآن فى تأليفه " (1)
(1) سر النصاحة : نفس الموضع .

والحق أن الذى ذهب إليه من المساواة بين القرآن وبين كلام العرب مرفوض من
وجهين :
أولاً : أنه ادعى دعوى لم يقم عليها الدليل !؟
ثانياً : أن هذا الرأى شاذ وموضع إنكار شديد عند العلماء .

* $\%$ *
- ابن حزم والصرفة :

يرى ابن حزم الأندلسى إمام أهل الظاهر أن إعجاز القرآن حاصل بالصرفة ويرفض ابن حزم الإعجاز البيانى . وقد لـص رأيه فى قوله : " ورجد إعجازه أن اللّ رفع القوة عن العرب . وحال بين العباد وبين أن أن يأتوا بمثله ، ويرى أن أن التحدى وقع بالنظم وبا فى القرآن من الإخبار عن الغيوب وإن كان غير مطرد فى القرآن كلد . وأن الإعجاز حاصل ببعض القرآن دون التوقف على القر آن كلد كما يرى الأشاعرة .

وإعجازه باق إلى يوم القيامة . والقرآن ليس من جنس كلام البَشر ، ويسوق على ذلك ما رآه من أدلة مشل فواتح الـسور بالحرون المقطعة ، والأقسام التى لا عهد للبَشُر بها . ومزجه بين المعانى المتباعدة .

وفى رفضه الإعجاز البيانى يقول : ॥ وقد ظن قوم أن عجز العرب ومَن تلاهم من سائر البلغا ، عن معارضة القرآن إنا هو لكون القرآن النى أنى أعلى طبقات البلاغة ، وهذا خطأ شديد ، ولو كان كذلك ، وقد أبى اللّه عَزٌ وجَلُ أن يكِ
 يفوقه «!

ومعنى هذا الكلام : أن ابن حزم يستند فى رفضه المذهب البيانى إلى أن القول به قد يفضى إلى نقض الإعجاز فى المستقبل ، لجواز أن يظهر فى الناس نابغة يأتى بمثل القرآن أو بما يفوقه .

وظاهر أن هذا الاحتياط الذى لخصه مبنى على وهم ما كان يليق بابن حزم أن
يقع فيه .
! إن العصر الذى نزل فيه القرآن كان عصر ازدهار فى البيان ، وقد اقتضت حكمة اللد أن تكون معجزات رسلد فوق ما يستطيعد الناس . كل حسب طبيعة

القوم المرسَل إليهم .
إن ثبوت عجز العرب الأصلا، الذين عاصروا نزول القرآن . دلّْل قاطع - من الواقع لا من الوهم - على عجز اللاحقين . فالقرآن كان يتحدى آنذاك قوماً لهم فى البيان قدم راسخة . كان يتحدى عصر " القمة " فى البيان والفصـاحة .
(1) (1)

*     *         * 
- الرمانى والقول بالصرفة :

تلنا فيـا سبق أن الرمانى من القائلين بأن وجه الإعجاز فى القرآن كان
الصرفة .
وترجع وجوه الإعجاز عنده - جملة - إلى سبعة أصول :
1 - ترك المعارضة مع توافر الدواعى وشدة الحاجة .
r r r الصرفة .
0 - الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة .
ع - البلاغة .
Y - 7 - تقض العادة
والبلاغة التى هى أحد وجوه الإعجاز عند الرمانى - يقسمه إلى عشرة
(1) أشرنا إلى هذا عند المديث عن ابن سنان المفاجى . انظر ص . 11 من هذا البحث .

IIr

أقسام : الإيجاز - التشبيه - الاستعارة - التلاؤم - الفواصل - التجانس -
التصدير - التضمين - المبالغة - حسن البيان .. وسيأتى رأيه مفصلاً .

*     *         * 
- ما هو مذهب الجاحظ فى الإعجاز ؟
 رأيه صراحة فى الإعجاز . وإنا يُفهم رأيه فيه من ثنايا حديثه عن اليا القرآن .


 نصوصه - قوى الرأى لدينا بأن الباحظ يقول بإعجاز القرآن من حيث الـنـي
*     *         * 
- نقد مذهب الصرفة :

لم تثبت لهذا الرأى حُجّة ، ولم يبق له دليل ، منذ تعرض العلما ، لنقده ورده
لضعف أدلته .
نهل استطاعوا جميعاً ، أر استطاع واحد منهم أن يأتينا بثشال أو مثالين


فيكونا سوا ، فى القوة والروعة .
 وهل كان القائلون بالصرفة أدرى من العرب أنفسهم الذين تحداهم الترآن أن يأتوا
(1) الميوان : 1 (1)

بثله فيثبتوا لهم ما يدُعوه لأنفسهم . لو كان عندهم ذلك بلا عوا بـ ولوضعوه فى حلبة المباراة ولقالوا لمحمد عليه السلام : هذا قولنا ، قلناه قبل أن تعرف القرآن .. وهو يساويه فى البلاغة وقوة البيان ، فما بالك تطلب جديداً وقد سبقناك ؟

إن القرآن يحكى عنهم أنهم لم يدُعوا هذه الدعوى بل علّقوا ذلك على أن تريده مشيئتهم فيقولوه ، لا أنهم قالوه فعلاً . القرآن ينقل عنهم قولهم : آلـم

وفى هذا يقول الباقلانى : » ولو كان مقدورا للعباد ، لكان قد اتفق إلى وقت مبعثنه من هذا التبيل ما كان يكنهم أن يعارضوه به ، وكانوا لا يفتقرون إلى تكلف وضعه . وتعمل نظمه فى الحال . فلما لم نرهم احتجوا عليه بكلام سابق وخطبة متقدمة ، ورسالة سالفة ، ونظم بديع ، ولا عارضوه ، فقالوا : هذا أفصح ما جئت به وأغرب منه أو هو مثله . عُلْمَ أنه لم يكن إلى إلى ذلك سبيل (r) "أنه لم يوجد له نظير (r)

وقد قارن العلماء بين قول العرب : » القتل أنفى للقتل " وقد كان قولهم هذا مضرب الأمثال فى البلاغة والفصاحة وحسن الدلالة ، لما فيد من الإيجاز


نتيجة المقارنة تثبت التفوق للنص القرآنى من عدة وجوه لا من وجد واحد (1)


M/八 : إعجاز القرآن على هامش الايقان (Y)
(1) الآنفال :
( ( ) انظر - مثلاٌ - بديع القرآن لابن أبى الاصبع الانيان
IV4 : البقرة)

- مقارنة جديدة :
 (1) عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ

إذا قارنا هذه الآية بقول السمرءل (r)
 أقول : إذا وازنا بين الآية الكرية .. وبين تول هذا الشاءر لبان النـر النضل فـى جانب الآية الكريمة من عدة وجوه كذلك .
وها نحن أولاء نقوم بوازنة سريعة بينهما . لا على أن ما قلناه هو كل

 الموازنة على النحو الآتى :
أولاً - من حيث الأسلوب :

عشرة كلمة ، وعدد حرون الآية اثنان وعشـرون حرفأ ، بينما البيت بلغ عدد
حروند خسسة وأربعين حرفاً .
( ب ) فى الآية إيجاز بالـذن فى أربعة مواضع هى :
1 - " يُسْتَلُ " حيث حذن الفاعل وبنى النعل للمنعول وأضمر فيه نائب .الفاعل
„ - r والأصل " عما يفعله ". .

Yr : الانبيا (I)


للمعر و - r للمععول وحذف فاعله . وجئ بالضمير ( واو البماعة ) وجُعلَ نائب فاعل

 فحذف من الثانى لدلالة الأولى عليه .
أما البيت نفيه إطناب فى موضعين أحدهـا لا بأس به ، والثانى جاء قيداً مضراً بالمعنى الذى يقتضيه المقام م
 " تولهم " ، والثانى قال : » هين نقول ه وقد أضر هذا بالمعنى لما سيأتى : ( والثانى رد العجز على الصدر الصن

والطباق فى الآية طبات سلب وإيجاب . وفى البيت طباق إيجاب وسلب ،
 الآية أن يُسئل اللّه عن فعل يفعله فأثبتت له كمال الإرادة با با يصدر عنه أرلألا
 عما يفعله سواء أكان السائل اللّه . أو بعضهـ بعضاً .
أما طباق البيت فقد أثبت أولاً الصفة المتعدية ، وثانياً الصفة الذاتية المئ


 أسلوبد على غير المختار .

وكذلك رد العجز على الصدر ، فابن الآية التى هى موضع المقارنة ردت آَخر كلمة فى العبارة على أول كلمة بعد أداة السلب فيها .

بينما البيت رد أول كلمة من الشطر الثانى بعد أداة النفى على أول كلمة فى
. البيت
فأنت ترى أن الآية ردت العجز فعلاً على الصدر ، بينما البيت إنما يعتبر فيه
العجز مع شئ من التسامح
فإظلاق ضابط المحسّن البديعى - رد العجز على الصدر م فى " الآية "
أكثر إتساقاً منه فى " البيت " وهذا ملحظ دقيق جداً .
( د ) ليس فى الآية ما فى البيت من التكرار . فقد وقع التكرار فى البيت
 ثانيها ثلاث مرات وهو : " قولهم " ، „ القول " ، " نقول " . .




 و » ينعل " مع سهولة نطق ألفاظها وسلاستها .
وهذا الجانب غير واضح فى البيت . بل هو - على العكس من الآية خشونة فى الألفاظ .
ثانياً - من حيث المعنى :


 حيث أسلوب التعبير . فالآية أعم فى المعنى من البيت ، فليس هنا مناك مألمذ يتوجه إليها إذ ثبت المراد منها فى دقة وإحكام .

فاللّه كامل الإرادة ، مطلق التصرف ، لا يسأله أحد عن فعل يفعله أو قول يقوله لأن سلطانه على العالَمين قائم .

أما الناس فليسوا مطلقى التصرف ، ولا كاملى الإرادة ، فاللّه يسألهم عما
يقولون وعـما يفعلون ولا محالة .
وقد يسأل بعضهم بعضاً بما لأحدهم على الآخر من قوامة . وهذا العموم فى تعيين السائل مأخوذ من بنا ه الفعل للمفعول ولو ذكر الفاعل لوجب الالتزام به . فانظر إلى الأسلوب القرآنى ودلالة ألفاظه كين تكون .
( ب ) ثلاثة مآخذ : أما البيت ففيه ثلاثة مآخذ فيما أرى - من حيث المعنى تتنافى ومقام الفخر .

أولاً : التعبير بالقول دون الفعل حصر منهم للناس فيه دون غيره . والمقام يقتضى أن تكون له سلطة تنع الناس القول والفعل وإلا فإن مقوٌمات الفخر عند الشـاعر لم تُستكمل .

ثانياً : هو يقول : » وننكر إن شئنا على الناس قولهم " ، فكان الأنسب لتككون المقابلة تامة بين النظائر أن يقول فیى الشطر الثانى : " ولا ينكرون قولنا " ، لكنه أتى بالألف واللام عوضاً عن المضاف إليه فجاء المعنى غامضاً، لأنه يرد عليه سؤال مؤداه : قول مَن يا ترى الذى لا ينكرونه ؟ ثالشاً : لا يدفع هذا الاعتراض بقوله فىى آخر البيت : \& حين نقول " لأنها تبين أن المراد بالقول قولهم هم لا قول غيرهم لأن هذه العبارة المقام يقتضى حذفها إذ تخص عدم المنع فى حالة القول . والأولى أن يكون عدم المنع أو النكران مستمرا قبل :أثناء وبعد القول . هذا أولى ليكونوا أجلاُ مهابين فى جميع الأوقات، فأنت ترى إذن أن هذه العبارة قلقة أضرت بالمعنى ولم تأت إلا للوزن الشعرى .

هذا مثال نقدمد لنسأل سؤالاً : هل كان فيما قاله العرب قبل عصر نزول القرآن وتحديه لهم ما يضاهى القرآن فى الحسن والجمال ، أو يقاربه فضلاً عن أن يفوقه ؟
والجواب : لم يكن شئ من ذلك ... ومَن يدعه فليأتنا بمثال . وما هو
بواجد...
وإذا انتفت عنهم هذه المأثورات التى تضاهى القرآن أو تقاربه أو تفوقه , المال أن الوسائل كانت مكنة قبل عصر التحدى - لزم القول بالإعجاز وبهذا
 ولو بقيت لعارضوا .

* $\%$

وهم زائل :
أما الشق الثانى : والذى يدُعون فيه أن اللّ صرف عنهم دواعى المعارضة مع قدرتهم عليها . فوهم زائل .
وذلك لأن القرآن تحداهم أن يأتوا بثله . فى صور مختلفة ، وأزمنة متدة .
 لضعفائهم وعوامهم كما تبيُن لأقويائهم وخواصهم . وكا ولم


التحدى لم يحدث مرة واحدة ، ولا فى زمان واحد ، ولا بصورة واحدة ، والآيات الآتية تكشف لنا عن هذه المعانى :










هذه الآيات التى تحدى فيها القرآن العرب ، استثارت فيهم كل دوافع المعارضة وظلب الغلب ، وهيُجت شعورهم بكل صورة مكنة . مؤذنة لهم بأن يستعينوا با يشا هون من دون الله : شركاؤهم - أو جماعة من الإنس أياً

كانوا- أ, جماعة من الجن أباً كانوا ، أو هم جميعاً وليناصر بعضهم بعضاً . بدأ هذا التحدى فى مكة ، وأخذ يقرع آذانهم فى أزمان متفارتة كما يُدْرْك من توزيع آيات التحدى على السور المختلفة : يونس . وهود ، والإسرا، ، والطرر . . وهذه سور مكية .

ثم استؤنف ذلك فى أول سورة تنزل بالمدينة بعد الهجرة ، وهى سورة البقرة .

$$
\begin{aligned}
& \text { ※ } \\
& \text { ir: : هو (r) } \\
& \mathfrak{r e q}_{\mathfrak{L}:(\mathfrak{e})} \\
& \text { PA : يونس (1) }
\end{aligned}
$$

> - كيف تحدى القرآن العرب ؟

التقآن لم يهادنهم فى أمر التحدى وقد بدأ معهم بهذا المنه؟ : أولاُ : ظلب منهم أن يأتوا بحديث مثله ، غير مقيُد بالقليل أو الكثير . نلم يستطيعوا ولهم فسحة من الزمن .

ثانياً : ظلب منهم أن يأتوا بعشر سور مفتريات مثلل - كسا يقولون - وفى
هذا تقيبد وإطلاق .
تقييد فى العدد : عشر سور . وإظلاق فى الطرل والقصر . فلم يستطيعوا كذلك .

ثالثاً : خفن عنهم فظلب منهم أن يأتوا بسررة من مثله ، سورة غير مقيدّة، طويلة أو تصيرة أو متوبطة الطول والقصر . فلم يستطيعوا . فكرر لهم التحدى بها فعجزوا .

رابعاً : فلما عجزوا فلم يِأتوا بحديث مثله ، ولا بعشر سور ، ولا بسورة




فهل مع هذا التحدى المستمر المثير ، يُصدِّق منصف أن القوم لم تكن لديهم رغبة فى المعارضة . وأن اللّ صرن عنهم دواعيها ؛
 لها ليبذلوا أقصى ما عندهم فى الإتيان بثله . فلم يستطيعوا .

فلما عجزوا عن مجاراة القرآن فى مجال البيان استبدلوا الطعون فيه بالمحاكاة، فمرة شعر . ومرة سحر يؤثر ...
 وأتباعه ، فأنزلوا بهم الأذى . وقعدوا لهم فى كل طريق .
فلو كان القوم مسلوبى الدواعى فى مجال البيان . لكانوا مسلوبى الدواعى فى مصارلة الأقران .
وهذا كاف فى رد الشتق الثانى من مذُعاهم - أى مدُعى أهل الصرنة - وإذا
 يكن فى مقدور العرب محاكاته مع الرغبة فيها وبقاؤهم على طبيعتهم من المعارف والعلوم

## * *

- دليل آخر فى إبطال القول بالصرفة :


 . فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره فى نفسه " "
وهذا رأى صائب ورد قاطع ، لأننا ما دمنا متنفتين على أن القنا القرآن معجز
 هو متتضى القول بالصرفة ـ لأن المعجز فيها هو اللّا باله بسلب المعارف والعلوم عن العرب ، أو صرن دواعى تلك المعارضة .
*     *         * 



- هل عورض القرآن ؟

رأيتُ كثيراً من الباحثين فى إعجاز القرآن ينفون معارضة العرب له ـ ويعزون ما ورد منها إلى اختلاقات الرواة .

وأول مَن حاول ذلك هو الجاحظ حيث يقول : » ولم يرم ذلك خطيب ، ولا طمع
فيه شاعر ه .
وقد اتتدى بالجاحظ الكثير من العلما كالخطابى وابن خلكان وغيرهم من
القدما ، .
وقد تأثر الدكتور على العمارى - حديثاً - بهذا الرأى فبالغ فى نفى المعارضات حقها وباطلها .. فلا مسيلمة عارض ، ولا سجاح ، ولا ابن المقفع، ولا المتنبى الشاعر ، ولا أبو العلاء المعرى ، ولا طليحة . كل هؤلا ه - عند الدكتور العمارى لم يعارضوا القرآن . بل لم لم تحدث المعارضة قَط . لا فى عصر النزول ولا بعده . وقد بنى هؤلا ، مذهبهم - فى نفى المعارضات - على اختلاف الرواية
 يفيد القطع . فليس اختلاف الرواية أو الصياغة - دائماً - دليل شك أو بـلـو بلان.
 يقل أحد برفض أو بطلان ما اختلفت روايته منه ، أُ تباينت صياغته مع صحة

سنده ومتنه
فالمديث الواحد قد يأتى على عدة أسانيد مع اختلاف العبارات ، ومع ذلك فهو حُجُة فقهية وأصل من أصول التشريع . ولم يسلم من اختلاف الرواية والصياغة الشُعر العربى القديم - جاهليم
 أساليب مختلفة ، بل للرد والرفض طرق أخرى مدوُنة فى مصادر هـا

وقد كان الباقلانى أسدَّ رأياً حين لم ينف وجودالمعارضات أصلاً . بل نفى أن
 على الإطلات مثل توله لـا خالفهم أحد .

 مذهب نفى المعارضات أساساً .

ونحن نيل إلى خلات رأيد فى شئ من الميطة وما نريد إنباته منا . أن :

 جميعهم حتى لا يخاطروا با لا يحسنون فـ ألري مقام يؤخذ عليهم فيه ذلك . لذلك جا ،ت المعارضات من المحقى والمغامرين . نهى تثّل عندهم طابعاً فردياً لا جَاعياً .

## * *

## - التسليم بوجود المعارضة يخدم قضية الإعجاز :

وهذه المعارضات على ندرتها واختلات الرواية فيها والصياغة ، وطابعانـا



 لا ماء فيها ولا شذا .

(1) واَنْحَرْ * إنُ شَانِتَكَ هُوُ الأْبْترُ
(1) سورة الكوثر كاملة .

بقول بعضهم : ״ إنًا أعطيناك اللحاح . نصل لربك وارتاح • إن شانئك هو العجل النطاح " . وهذا قول ساقط لا يستحق الحروف التى كتب بها . ولا

المساحة التى يشغلها من رقعة ورق بالية .
رهو مع سقوطه هذا يبدر عليه أثر السرقة والتقليد . لأن المعارِض عمد إلى
النص القرآنى نفسه وجاء به رافعاُ منه ثلاث كلمات ، واضعاً موضعها أربع
كلمات تميل إلى السقوط والابتذال والغثاثة .
رفع " الكوثر " ووضع موضعها " اللحاح "، ورنع " وانحر " ووضع
 " العجل النُطاُح " .

فما الذى أتى به من عنده إذن . سوى السيئ والقبيح •

ليقارن الذوق وليحكم بما يرى !

*     * 

والملاصة : أن التسليم بورود المعارضات يخدم قضية الإعجاز ولا ينال منها . ولو تابعنا الذين قالوا بنفيها ووضع ما ورد منها لكان فى ذلك حُجّة للذين قالوا إن اللّ صرف دواعى العرب إلى المعارضة ، فلم يعارضوا فى كثير ولا قليل . بدلبل أن : المعارضات لم تصح نسبتها إليهم . * * *
(1) إذ الصواب : وارتح
r
وتحت هذا النوع ثلاثة فروع : . 1
r
أولاً - الإعجاز التاريخخى والغيبى :
 مستقبلة أثبت الواقع صحتها .
ومن قال بهذا الرأى القاضى أبو بكر الباقلانى ، والرمانى ، ومحمد بن حزم
الظاهرى وغيرهم .
وقد ذكر الباقلانى أمثلة من هذا النوع كالإخبار بانتصار الروم على أُعدائهـم




 ما بين الثلاث إلى التسع ، تقول : بضع سنين ، وبضع عشرة امر أة . فإذا
 وقال الراغب : „ البِّع - بالكسر : المنقطع من العشرة . وينال ذلك ما ما بين

 الُمسس إلَى العشرة " (r)

> (r) مختار الصحاح ص 00 - مادة \#'بضع ه .
> 0-Y الرم (1)
> . المردات ص . 0 - مادة \# بضع (r)

ريويد الراغب القائل : أنه (, من الثلاث إلى التسع "، ما ذكره الزمختشرى من أن ذلك ورد عن الرسول عليه السلام حين سألد أبو بكر فى أمر المراهنـة

المشهورة (1)
وقد صدق الراقع الآية نغُلبَت الروم على رأس السنة السـابعة (r)
الصدق هو الذى حمل بعض العلما ، على اعتبار الإخبار الغيبى دليل الإعجاز . وما ذكره الباقلانى : الإخبار عن دخرل المسلمين مكة ناتحين آمنين حيث قال





هذه شواهد نقلها القاضى أبو بكر لإببات كون القرآن معجزاً من هذا الوجد (0)

وحقيقة ... إن القرآن أخبر عن أمور غيبية مستقبَلة نوتعت كسا أخبر . ولم بختلف منها شئ . أو جاء على غير الوصف الذى ورد فيه . وهذا ليس فى طاقة البَّثر

ويتصل بهذا الفرع إخبار القرآن عن الأمم السابقة إخباراً صادقاً ، كتصة آدم عليه السلام ، وتصة ولديم قابيل وهابيل ، وقصص نوح وإبراهيم وموسى

$$
\begin{aligned}
& \text { TV: المتح (r) ناو (r) } \\
& \text { Vr. Vr/A : إعجاز القرآن (0) } \\
& \text { (1) الكشان : } \\
& \text { v: الأنفال ( }
\end{aligned}
$$

وعيسى ، وقصص أصحاب الجنة والإسكندر ذى القرنين وأهل الكهف والرقيم ،
وغير ذلك مـن الأمم الغابرة .
بعض هذه القصص ورد فى التوراة . لكن القر آن اختص بإيراد قصص لم ترد فى التوراة وليس لها مصدر تاريخى سوى القرآن . مثل قصة هود ، وقصة صالع ، وقصة لقمان ، وقصة أهل الكهف ، وقصة ذى القرنين (1) !ذن فالقصص فى القرآن نوعان :

أولهما : نوع له مصدر تاريخى سوى القرآن كالتوراة ، مثـل قصة آدم عليه
السلام
ثانيهما : نوع ليس له مصدر تاريخى سوى القرآن كقصص هود وصالح ، وقصتى لقمان وأهل الكهن ونى كلا النوعين ينفرد القرآن بخاصة فريدة هى الصدق ، ومطابقة القصة الواردة فيه للواقع •
:
القيمة التاريـخية لقصص القران :
وهنا تبرز القيـمة التاريخية لقصص القر آن ، وهى تصحيح الوقائع التاريخية فيما كان له مصدر سواه . وإيرادها على وجه لا يتطرق إليه الشـك . أو يحتمل الطعون

ثم إمداد الفكر الإنسانى بمادة وأحداث تاريخية جديدة ، فيما ليس له مصدر سواه . كالقصص التى ذكرنا قبلاً .

وقد قارن مالك بن نبى بين قصة يوسف - كما جاءت فى القرآن - وبين نصوصها التى جاءت فى التوراة ( الكتاب المقدس : العهد القديم : سِفر التكوين ) .

YO1 الظاهر القرآنبة : مالك بن نبى ص (1)

والمنهج الذى اتبعه فى المقارنة منهج دقيق حيث قابل النص القرآنى با يقابلد من نصوص التصة فى الكتاب المقد . وبعد إجراء المقارنة الكاملة المين بين نصوص



وعند رصد النتائج توصل إلى ورود خطأ بيًّ فى الكتاب المدس ويحسن أن نثبت نص المولف عنها دون تغيير :
„, والرواية الكتابية تكثف عن أخطاء تاريخبة تثبت صفة الوضع التاريخى


 . يوسف "
" وفى رواية التوراة استخدم إخرة يوسف فى سفرهم حيراً بدلاً من العير فى رواية القرآن . على حين أن استخدام الممير لا يككن أن يتسنى للعبرانيين إلا
 عاجز فى كل حالة عن أن يجتاز مسافـافتا
 الرعاة الرُرُل . رعاة المواشى والأغنام" (Y)

تصة يوسف - إذن - لها مصدر تاريخى غير القرآن . وتد وضح لنـ النا من
 المصادر التاريخبة لم تلتزم الدقة فى النص ، والأمانتة فى النقل ، كما هو الحال فى القرآن الكريم
(1) أحبانًا لا يكرن للنص القرآنى مقابل فى الكتاب المتس .


وهذا يدلنا بوضوح على أهمية التيمة التاريخبة للنصوص الواردة فى القرآن الكريم لما يختص بد من تصحيح الوقائع التاريخية التى تعرضت للخطان والتحريف فى المصادر الأخرى .

ولقد أشار القرآن - نفسه - إلى هذه القيمة التى توامها الصدق والأمانة



كسا أشار إلى وجه الإعجاز فى تلك الأخبار الغيبية حيث قال :
 هَ هُ هِ

وقال : ا وَمَا كُنتَ بِجَانب الغَرْبِى إِْ قَضَيْنَا إِلّْ مُوسَى الأمْرَ ومَا


 * * *

- حكمة أميِّة النبى وقومه :

ولكى يتطع القرآن كل شُبهة يككن أن يتذرع بها المبطلون فى استقا ء هذه

 is :

$$
\begin{aligned}
& \text { 59: هر (r) } \\
& \text { £^ : العنكبوت (0) }
\end{aligned}
$$

11): يوسف (1) £7: التصص) (£)

 وثبت أنْ مرشده الوحيد هو القرآن الكريم .





(1)

وعلى هذا الأساس يُكن فهم حكمة اللُّ التى أرادت للنبى عليه السلام أن يكون أُميًّاً من قوم أُميِّين .

## * *

,الملاصة : إن القرآن تناول من الأحداث التاريخية نوعين : نوع له مصدر
 فيه خطأ واقعاً فيما سواه وهذه خاصة أولى له.

ونوع ليس له مصدر تاريخى سواه ، وليس لدى البُشَر من سببل إلى الوصول إليه لُعد و وعوعه وانطماس آثاره . فهم عنه عاجزون . وهذه خاصة ثانية . * * *
ثانياً - الإعجاز من حيث الكشوف العلمية :

برى فريق من الباحثين المحدَّين أن إعجاز القرآن رابع إلى الإشارات العلمية

فقد ورد فى مواضع مختلفة حديث القرآن عن المعارن الكونية . والعلوم
 عهد طويل تلاحقت بعده الكشوف العلمية على نحو لم يختلف عما أشار إليه القرآن الكريم منذ قرون طويلة .


 وقد رجع بعض المفسرين بالنظرية السديمية إلى هذه الآية : لأنها أبانت أنُ السما \& قبل تكوينها كانت دخاناً ,
״ والنظرية السديية فكرة قال بها ״ سويدنبرج Swedenborg " " ثم نصُلها " لابلاس Laplace " ، وخلاصتها أن المنظرمة الشمسية نشأت من السديم ، أى من مادة غازية ملتهبة ، وتجُمُدت وأفلتت من جُرمها الكبير أجزاء كثيرة

 التى تثبه منظومتنا الشمسية ، (r)

والمتأمل فى النظرية لا ينكر أخذها من الآية على إجمالها فيها ـ وذلك لألن نهج القرآن الإشارة الموجزة الدالة إلى مثل هذه المقائق العلمية دون الحوض التفاصيل
على أنْ تفسير النظرية السديِية لا تُفهم من الآية على سبيل الإلزام بحيث تحجر على الفهم المتجدد لكتاب اللّه .

$$
\begin{array}{r}
\text { IY - } 11 \text { : (Y) التفكير فريضة إسلامية - عباس محمود العقاد ص ع } 9 \text { (Y) }
\end{array}
$$

وأياً كان الأمر فإن القرآن ؟ا اشتمل عليه من إشارات علمية صالح لمثل هذا الفهم ، على ألا يؤخذ مأخذ اليقين لأن العلم دائمأ فى تطرر ، وفهـ النـ النص


 ليست الإعجاز الذى تحدْى الله بد العرب .
ثالثاً - الإعجاز التشريعى :

 الإنسانية ، والحفاظ على الحقوق والواجبات ، والقاعدة التى يبنى عليها الـيا المكيم

 قد جمع أصول كل العلوم والـكمة . وكل مستحدَث من العلمو ، نجد أن أن القرآن

ويقول العقاد : » وقد استوعب الإسلام مذاهب الاتتصاد - كما الشا استوعب مذاهب الاجتماع - فى عصر المصارن والشركات وقروضها ونا ونوائدها ، دون أن أن


 يستشهد " نوفل " على الإعجاز العلمى التشريعى بآية الميض . التِّ التى




$$
\begin{aligned}
& \text { Y. . التفكير نريضة إسلامية ص (Y) Mr. Mr (I) } \\
& \text { ryr : البرآل (r) }
\end{aligned}
$$

وتحدُث » نوفل "، عن علّْة تحريم النساء رمن الميض . ونلخص ملاحظاتد
منتولة من كتاب „ القرآن والعلم المديث ، فيما يأتى : ( ( ) أنُ إفرازات الدم وتت الحيض تتكرُن من مواد سمية قاتلة ، رحم اللّ الحائض بإخراجها منها . ولو بقيت فى رحمها لقتلتها عن طريق التسمر ( ب ) أنُ الأنثى فى وقت الحيض تكرن أعضاؤها التناسلية فى حالة احتقان ,أعصابها فى حالة اضطراب ، وتصاب فى نفس الوقت بأعراض أمرا أمراض

 تُصاب باضطراب عصبى يصعب علاجه ، أو التهابات فى الأعضاء التناسلية لا يتيسر الشففاء منها
( جـ ) وقد يُصاب الرجل بالأمراض القاتلة ، إذا غشى المرأة وقت الحيض إذا كانت بد أعراض مرض غير ملحوظ . كالتهاب المدوش أو الجروح وهنا تحدث الكارثة .
( ) ( أنُ القرآن قد أرجب الاغتسال على الرجل والمرأة من الميض والبنابة للتخلص من الإفرازات الضارة العالقة بالجسم وهى مواد سمية لأن بقا هها مضر . ثم يقول نوفل : " وهكذا قرر الظب وأنصح عما تهدن إليه آية لا تزيد على

أربعة ألفاظ تصار جمعت أصول الطب الوقائى والعلاجى " (1)
ونقول : إنُ فى الآية إعجازاً من جهتين : علمية ، وتشريعية فى وقت والئ واحد معاً وذلك ظاهر وتد استشهد الباقلانى ومالك بن بن نبى على الإعجاز التشريعى
 * * $*$

والتنبؤ الصادق عن المستقبل ، والإشارات العلمية ، والأحكام التشرئريعية . هل هذا هو الإعجاز المتصود ؟
لا ريب أن فيما ذكروه من اللفروع الثلاثة إعجازاً من المن حيث أن أن البَشُرية لم تصل ولن تصل طاقاتها إلى شئ من ذلك . ولكين الكنه فى الوقت نفسه ليس هو الإعجاز

المقصود بالتحدى ؟
الأننا لو قلنا به للزم أن يكون بعض المرآن آن غير مُعجزِ ، فليس القرآن آلن كلد

وليس القرآن كلد أحكام تشريعية .

القرآن كتاب جامع لشتّى الفنون والعلوم . فإعجازه إذن كائن فى غير
ما ذكروه .

 تنزيله ، ولا بعلم ما لا يدركه علم المخاطبين ، ولا بابشئ من المعانى مكا لا يتا يتصل بالنظم والبيان " (1) .
وهذا يسلمنا إلى الحديث عن المتصود المقيقى بالإعجاز . وهو الإعجاز البيانى الأدبى .

*     *         * 

IA ، IV م (1)

## النصل الثانى

الإعجاز البيانى الأدبى

لم يرتض أهل النظر أن يكون واحد ما سبق وجهاً من وجوه الإعجاز المقصود بالتحدى . فقد رفضوا الصرفة مطلقاً حين لم يَرْوا فيها معنى للإعجاز ، ورفضوا غيرها كذلك . حتى ولو كان فى نفسه مُعجزاً . مثل الإشارات العلمية الصادقة ، التى طابقها العلم الحديث بعد قرون . ومثل الإخبار الغيبى عما سيكون وتد كان . ومثل الإخبار عن الماضى الذى ليس لمعرفته سبيل عند البَشر . ومثل التوجيه التشريعى الذى لم ينقض ولن ينقض لأنه تشريع حكيم عليم . رفضوا كل ذلك ، وكان المق معهم . وقد طلبوا للإعجاز وجهاً آخر أو وجوهاً تشمل القرآن كله من الفاتحت حتى الحاتمة . ولم يكن بد عند هؤلاء المحققين إلا أن يكون الإعجاز القرآنى إعجازاً بيانياً أدبياً كامناً فى أسلوبه ونظمه ، وبلاغته ونصاحته ، وحول هذا المعنى وضع كثير من العلماء مصنُّات متخصصة فى بيان الإعجاز، واكتفى بعضهم بالإشارة دون البسط ، فلم يضعوا فى ذلك مصنُفات . ونُبيّن فى هذا الفصل آراء العلماء فى ذلك مقدّمين أصحاب المصنُفات قدياً وحديثاً على غيرهم .

أولاً - أصحاب المصنّفات
1- الواسطى (1) :



وعنوان الكتاب موح بأن الواسطى كان يقول بالإعجاز البيانى الأدبى رافضاً
ما عداه .
ويؤيد هذا المحمل أن عبد القاهر الجرجانى شرح كتاب الواسطى شرحين ،




غير مستساغ لضياع كتاب الواسطى نفسه ، ولضياع شرحى الجرجانى عليه .

*     *         * 

Y - الرمانى :
(1) سبقت الإشارة إلى أن الرمانى يرجع وجوه الإعجاز إلى سبع جهات الـى
 للصرفة كما تحمس لغيرها خاصة البلاغة التى جعلها وجهاً من وجوه الإعجاز ، ثم قسمها عشرة أقسام وتناول كل قسم منها بالشرح والتمثيل فكان بار بارعاً فى زلك كله .
(1) هو محمد بن يزيد الراسطى ، عالِم متكلم تونى فى مطلع القرن الرابع الهجرى سنة

$$
\begin{aligned}
& \text { raq/ } 1 \text { : ( }
\end{aligned}
$$

لكن ذكره الصرنة مع الوجره الأخرى جعلد كالمتناتض مع مع نفسه ؛ لأن الصرفة




 يُصر"ح هو به . فكيف يصح عند الرمانى أن يكون للإعجاز منزع آخر مع الصرنة ؟
وعلى أية حال فإن الرمانى قد اضطرب فى رأيد وربا كان ذكره الصرفة نقليدأ ومتابعة أو لم يتضح له خطل الرأى فيها .
 الكلام من حيث التلاؤم ثلاثة أقسام : متنافر ، ومتلاتم فى الطبقة الوسطى ، الطـد ومتلاتم فى الطبتة العليا .
وقد ذكر للأول مثالاً قول الثـاعر :
 أما الثانى فقد ساق له ثلاثة أبيات (r) من الشِعر هى :




$$
\begin{aligned}
& \text { (I) نسب هذا الشعر إلى \# الجن ه ، وهو شـاهد معرون عند البلاغيين . }
\end{aligned}
$$

أما المتلاتم فى الطبقة العليا فهو القرآن وحده . كله لا بعضه ونص عبارته : " والمتلاتم فى الطبتة العليا القرآن كله ، وذلك بَيْنِ لمن تأمله " (1) . :

- نماذج من تحليلاته :





الأجوبة وهذا أبلغ من الذكر وما جاء منَه فى الَقرآنَ كثير " (6)
" وأما الإيجاز بالقصر دون المذن فهو أغيض من المذف وإن كان المذف

 كثير . وقد استحسن الناس من الإيجاز قولهم : القتل أنفى للقتل . وبينه وبين

لفظ القرآن تفاوت فى البلاغة والإيجاز (V)



 وعظم الفاقة . ولو قيل : يحسبه الرائى ماء ، ثم بظهر أنه على خلان ما ما قدر
(I) النكت نى إعجاز الترآن ( ضمن ثلاث رسائل ) - ط ـ ـ دار المعارن ص 90 . 90

$$
\begin{aligned}
& \text { Pa : النور (A) VY النكت فى إعجاز القرآن ص (V) }
\end{aligned}
$$

لكان بليغاً . وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن أشد حرصاً عليه ، وتعلق قلبه
 النار ... وتتببيه أعمال الكنار بالسراب من حسن التشبيه فكيف إذا تضمن الـئ مع
 وقال فى باب الاستعارة : » ونحن نذكر ما جاء فى القرآن من من الاستعارة

 أبلغ منه ، لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر ، لأنه من أجل



 رعلى هذا النطط الرائع يضى الرمانى فى كثير من الأمثلة التى ذكرها شواهي


 سواء أكان ذلك فى فنون البلاغة نفسها ، أو هى من حيث صلتها بإعجاز القرآن .
ومن هنا فإن فكرة الإعجاز البيانى الأدبى كانت هى المسيطرة على منهج
 السبيل فيما كتبه ابتكار وغناء وإن قَلُ .

*     *         * 

rr : الفرقان :
:
الخطابى (1) ناقد موضوعى ، وأديب مرهف الحس ، صادق الذوق ، وكتابد فى الإعجاز ذو قيمة خاصة فى موضوعه . وقد بدأ كتابد بمناقشة الآراء التى

قيلت فى الإعجاز ولم تكن منه . ثم رنضها .
رفض أن يكون وجه الإعجاز الإخبارى عن الغيوب ، كـا رفض بدعة
 وقد وصل إلى نتائج عظيمة الأثر فى فهم الإعجاز . فقد بنى رأيم فيه على خصائص الأسلوب نفسه ، وحدُدها فى ثلاث جهات : هى

1 - لفظ حامل . r - r معنى بد قائم . ثم حدّد بعد ذلك أسباب عجز العرب عن محاكاة القرآن فى ثلاث جهات أيضاً هى :

1 - عجزهم عن الإحاطة بأسماء اللغة العربية وألفاظها التى هى ظرون
المعانى وحواملها
r - ج كلها على سبيل الاستقصا \& لا جهلهم بها مطلقاً . وإن لم يصرِّح هو بهذا إلا أنُ

المقام يقتضيه .
r - عدم إدراكهم لجميع وجوه النظوم التى يكون بها ائتلافها وارتباط بعضها ببعض
(I)
rr - rr rer (r)

ويستشهد على هذا فيقول : ״ فقد روى أن عمر بن الـططاب - وهو من
 فيراجع نفسه ويقول : ما الاُبٌ ؟

وكان ابن عباس رحمه اللّ يقول : لا أعرف " حنانا" " ، ولا " غسلين "، ،
ولا » الرقيم " .

ثم يقول : ", فأما المعانى التى تحملها الألفاظ ، فالأمر فى معاناتها أدق ،
لأنها نتائج العقول ، وولائد الأفهام . وبنات الأنكار " .
ثم يقول : " وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقانة والحذق فيها أكثر ، لأنها لجام الألفاظ ، وزمام المعانى ، وبه تنتظم أجزاء الكلام ، ويلتئم بعضه ببعض ،

نتقوم له صورة فى النفس يتشكل بها البيان "، .
ويخلص من هذا كله إلى رأيد فى الإعجاز على الوجه التالى :
ا - " أنٌ القرآن إنا صار مُعجزاً ، لأنه جاء بأفصح الألفاظ ، فى أحسن
(r) (r) "لظوم التأليف ، مضمنا" أصح المعانى

ال القرآن منظوماً أو منثوراً إذا قرع السـع خلص إلى القلب . من اللّذة والحلاوة
 وبهذا يتضح رأى الخطابى فى الإعجاز البيانى ، إعجاز القرآن عنده كامن فى روعة لفظه . وحسن معناه ، ودقة نظمه ، وفى تأثيره فى النفوس وسريانه !إلى القلوب .
\% * *
( المصدر السـابق ص جr) . وما بعدها .

M: عبس (1)


ع - الباقلاتى :
يعتبر كتاب الباقلانى - بحق - أهم ما كُتبَ قديماً فى هذا الموضوع ، وقد حاز رضا المتأخرين ، فأكثروا من الثناء عليه والذى يهمنا - الآن - أن


المجال .
لم يهجم الباقلانى على المشكلة هجوماً . بل مهُد للوصول إليها . فذكر
ما ذهب إليه غيره . وذكر من ذلك ثلاثة آراء :
1 - الإخبار عن الغيوب المستقبلة .
r
.
ولكنه لم يرتض أن يكون واحد منها وجهاً من وجوه الإعجاز . وبعد أن فرغ من الرد عليها بدأ يذكر خصائص الأسلوب القرآنى على الوجه الآتى : أولاً - خروج نظم القرآن عن سائر كلام العرب ونظرمهم ، وفى ذلك يلـو يلـول : " إن قدر ما يقتضيه التقدم والحذق فى الصناعة قدر معر معروف لا لا يخرق العادة



(1) "بالحذق

ويقول : " إنُ عجز القوم عن معارضته دليل خررجه عن نطط كلامهم " . ثانياً - انفراده بالحسن رغم طوله ، وفى ذلك يقول : " إنه ليس للعربى كلام مشتمل على هذه الفصhحة والغرابة والتصرف البديع والمعانى اللطيفة ، والفوائد

الغزيرة والحكم الكثيرة ، والتناسب فى البلاغة والتشابه فى البراعة ، على هذا الطول . وعلى هذا القدر . وإنما تُنسب إلى حكيمهـم كلمات معدودة ، وألفاظ قليلة ، وإلى شاعرهم قصائد محصورة يقع فيها ما يغنيه بعد من الاختلال "، (1)

ثالثاً - بديع تأليفه ، وفى ذلك يقول : » إنه عجيب نظمه ، وبديع تأليفه ،

 وتبشير وتخريف ، وأوصاف رتعليم ، وأخلاق كرية ، وشيمة رفيعة ....

ونجد كلام الناس البلغا ء الكاملين ، والشاءر المفلق ، والططيب المصقع يختلف

رابعاً - حسن الربط ، وفى ذلك يقول : " إن كلام النصحاء ، يتفاوت تفاوتاً


 المختلف كالمؤتلف ، والمتباين كالمتناسب ، والمتنافر فى الأفراد إلى حد الئى الآحاد .


حد العادة ويتجاوز العُرن "، (\$)
( ملاحظة : يُكن دمع هذه الخاصة مع السابقة عليها دون أن يمس ذلك ألك جوهر الموضوع لأن الموضعين متشابهان إلى حد كبير كما ترى ) .
خامساً - بلاغته ، وفى ذلك يقول : ״ إن نظم القرآن وقع موقعاً من البلاغة، خرج به عن حد العادة فى كلام الإنس رالبن ، فهم يعجزون عن الإتيان بثله (i) (i)

$$
\begin{aligned}
& \text { Ol نفس المصدر ص (Y) نفس ص (Y) } \\
& \text { OV (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نفس المصلر ص } \\
& \text { 07 (r) نفس المصدر ص } 07
\end{aligned}
$$

سادساً - اشتماله على طرق تعبيرهم مع تفوقه ، وفى ذلك يقول : » إن الذى ينقسم إليم الخطاب من البسط والاختصار ، والجمع والتفريق ، والاستعارة والتصريح ، والتجوز والتحقيق ، ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم موجود فى القرآن . وكل ذلك مما يتجاوز حدود كلامهم المعتاد فى الفصاحـي
والبلاغة والإبداع " (1")

سابعاً - خلابة عباراته دائماً ، وفى ذلك يقول : " إن المعنى التى تتضمن فى أصل وضع الشريعة ، والأحكام ، والاحتجاج فى أصل الدين ، والرد على الملحدين ، على تلك الألفاظ البديعة ، وموافقة بعضها لبعض فى اللطف


ثامناً - تألق التعبير القرآنى إذا تُرِنَ بتعبير آخر ، وفى ذلك يقول : " إن الكلام بين فضله ، ورجحان فصاحته ، بأن تذكر منه الكلمة ، فى تضاعيف


فى واسطة العقد " (r)

تاسعاً - فواتح سوره ، وفى ذلك يقول : " إن الحرون التى بنى عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاً ، وعدد السور التى افتتح فيها بذكر الحروف ثمان




$$
\begin{aligned}
& \text { Ir (r) }
\end{aligned}
$$

(0) هذا خطأ .لأن تعداد هذه السور بلغ تسعأ وعشرين سورة لا كـا ذكر المولف .

عاشراً - سهولته وامتناعه ، وفى ذلك يقول : " إنه سهل سبيله ، فهو خارج عن الوحشى المستكره ، والغريب المستنگر ، وعن الصفة المتكلفة ، وجعله قريباً
 (1) (1) هو مع ذلك متحنع الطلب عزيز المنال
\%
وقفة مع الباقلانى :
هذه نقول موجزة للوجوه التى بلغت عشراً عند الباقلانى اختص أسلوب القرآن

 قد يشفع له حُسن تحليله للنصوص ، وغرِّ وصه وراء أسرار التعبير ، مما وقع فيـه من إطالة واستطراد . وقد رأينا تداخل بعض الوجوه التى ذكرها بعضه ارضه مع . بعض

ويمتاز منهج الباقلانى فى أنه يتخذ من وحدة العمل النظمى أساساً لدراسته

 لها عناصر وحدة الفكرة والشكل ، وينتهى بالقرآن كله من حيث نفى الإعجاز

 الواحدة فى موضعها من الآية وفى موضعها من السورة .
ولا شك أز خصائص العمل الفنى تكون أظهر وضوحاً فى الوحدة الكاملة :
القصيدة فى الشعر ، والقصة فى النثر ، والسورة فى القر آن .
ومن هنا اكتسب منهج الباقلانى عمقاً وأصالة إذ هو يقوم بدور الوسيط بين النص وقارئه .
. 19 (1)

ولهذا فإنه عمد إلى سورة كاملة هى سورة النمل ، وحُّلها تحليلاً جميلاً رائعاً
ليكشف مواطن الجمال فيها .

## * *

## - البديع والإعجاز عند الباقلانى :

 النقاب عن أسرار الإعجاز ، وإن كان البديع فيه على أبهى صورة ، وفى أجمل موقع
والأساس الذى بنى عليه المؤلف رأيه فى البديع من حيث رئ رلالته على وجوه

 إليه بالتعلم والتعمل من البلاغة ـ فذلك هو الذى يدل على إعجازه
 النواصل ، والتصرن فى الاستعارة البديعة ، والإيجاز ، والبسط ، وما إلى

ذلك من مظاهر البلاغة .

- والملاصة : أن ما كتبه الباقلانى - مهما أخذَ عليه - ثروة نقدية
 فى عصره فى هذا الموضوع ، ولم يُرَ حتى الآن ما يقاربه أو يساريه . * * *

$$
0 \text { - عبد القاهر الجرجانى : }
$$

فى مقدمة „ الدلاثل " يحدد عبد القاهر المراد بالنظم وهو أنه : تعليق الكلم
بعضها ببعض
(1) ننس البصدر صع\&1، وتد ردد هذه الثبهة من تبل ابن קزم الظاهرى كـا تتدم .

وهذا التعلق بين الكلم يعتمد على ثلاث حالات :
أولاً : تعلق اسم باسم ( الجِملة الإسميية ) ليككون خبراً عنه أو حالاً .
أو تابعاً له ( متعلقات الإسناد ) .
ثانياً : اسم بفعل ، ليكون فاعلاً له ، أو منعولأ مُطلقاً أو فيـه أو له أو معه . ثالثاً : حرف بواحد منهما - أى الاسم والفعل - ويقع ذلك على وجوه

مختلفة (1)
ويرى أنه من الضرورى فى معرفة الفصاحة أن نضع اليد على الخصائص التى تعرض فى نظم الكلام . وأن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة ، ولا من حيث هى كلم مفردة . وإما تثبت لها المزية وخلافها من ملا عمة معنى اللفظة (r) (r) لمعنى التى تليها أو ما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ

فإدراك العلاقات بين الكلمة المفردة من حيث وضعها فى جملة ، وما ينشأ
عنها من معان أصلية أو ثانوية ، ووضع المفردات فى نظا معين حسب ترتيب المعانى فى النفس مع اختيار تلك المفردات ليلاتم بعضها بعضاً ، وتتناسب من حيث هى نظم مع ما من أجله صيغ النظم . كل ذلك جهات ضرورية يعلو بها الكلام ويتغاضل فى الدلالة وحسن البيان . وهذه المعانى إنا تأتى من مراعاة قوانين النحو ، وتطبيقها عند وضع الكلمة فى أسلوب .. قال : ״ وليس النظم فى مجمل الأمر إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتصيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه فلا تزيغ عنها " (r)
:
(I) دلائل الإعجاز - شرح عبد المنعم خفاجى ص
(r) نفس المرجع rer (r) المرجع السابق ص

 وضع أصوله هو محتكماً إلى الذوق والعُرن اللغوى كثيراً ـ لافتأ إلى موالى مواطن الحسن والتبح فى الأسلوب على أساس من التوجيه المعلل ـ فكان بهذا رائداً من رواد النقد البمالى والذوق المصفى دون منازع المع

 يكون الاستعارة ، ولا يككن أن تكون الاستعارة الأصل فى الإعجاز ، وأنى ، وأن يتصد
 السور الطرال مخصوصة . وإذا امتنع ذلك فيها لم يبق إلا أن يكون فى النظم

والتأليف " (1)

*     * 
- استداراك منصف :

ويستدرك عبد القاهر سؤالاُ عن وظيفة الاستعارة حين رنض أن تك تكون الأصل


 بل ذلك يقتضى دخول الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من الا

 النحو. فلا يُتصور أن بكون ههنا نعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من
(1) نفس المرجع ص 79

دون أن يكون قد ألف مع غيره . أفلا ترى أنه إن قدرُ فى » اشتعل " من قوله
 ويكون " شيباً " منصوباً عنه على التمييز لم يتصور أن يكون مستعاراً وهكذا

السببل فى نظائر الاستعارة فاعرف ذلك " (r)

* $\%$

والملاصة : فالإعجاز إذن عند عبد القاهر فى النظم والتأليف على طريقة مخصرصة وليس شيئاً خارجاً عنه . وأن الوجوه البلاغية ليست أصلاُ فى الإعجاز . وإنا تدخل فى مقدماته من حيث إنها دعامة فى بناء الأسلوب أو النظم الرفيع ، والقرآن إنا أعجز العرب بهذا الوصف دون ما سواه . وقد حلّل عبد القاهر فى مواضع مختلفة بعض نصوص القرآن الكريم مبيّناً
 (r) (r) ......

وكان فى تحليله لهما بارعاً كل البراعة .فاهماً كل الفهم لجودة الأسلوب
ومواطن الجمال فيه .
ولهذا كان منهج عبد القاهر ذا خطر عظيم فى نهم النصوص ونقدها منتهياً من كل ذلك إلى نتائج تكاد تشبه القوانين الرياضية لا يكاد يختلف معه فيها منصف . وكان كتابه » دلائل الإعجاز " نتحاً جديداً فى النتد الجمالى ، ومن أوضح وأعمق ما كُتبَ فى دلائل الإعجاز .

*     *         * 

(المرجع نفسه ص (I)
$\mathfrak{E}:(\mathfrak{E}) \quad \mathfrak{i} \mathfrak{E}:(\boldsymbol{y})$

## 1 - جلال الدين السيوطى :

وضع السيوطى كتاباً فى إعجاز القرآن أسطاه „ر معترك الأقران فى إعجاز
القرآن " ويقع فى ثلاثة أجزاء كبار وقام بتحقيثه لأول مرة الأستاذ على الْان محمد
 وهو الجزء الذى تُكن لى الاططلاع عليه .
وعنوان الكتاب يوحى بموضوعه . نقد جمع فيه السيوطى آراراء وأقوالاً
 والتوجيهات العلمية فهو بحق سفر من أسفار الدراسات القرآنية البجادة . وبلغت وجوه إعجاز القر آن فى هذا البز ، خسـة وثلاثين رجهاً قال السيوطى

 والزملكانى ، والإمام الرازى ، وابن سراتة ، والقاضى أبو بكر الباقلانى (1) البـى وأنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين .


 تحصيله لغير ذوى الفظر السليمة ، إلا بإتقان علمى المعانى والبيان والتمرين

فيها " ويؤخذ من هذا النص ما يأتى :

أرلاُ : أنُ السيوطى مئمن بأن ما ذكره من الرجوه الخسسة والثلاينين التى عزا إليها



الإعجاز القرآنى ، والتى أنهاها بعضهم إلى ثمانين كما ذكر هو ، مؤمن بأن هذه الوجوه كلها تصلح توجيهاً لبيان الإعجاز القرآنى • ثانياً : وما يراه السيوطى كذلك أن وجوه الإعجاز لا تقف عند هذا الحد . بل

هى لا نهاية لها .
 عبارة السكاكى لا يُفهم منها صراحة أن السكاكى يرى تعدد وجوه الإعجاز على
 واحداً يُدرك ولا يمكن ضبظه وجعله تحت مقياس معيُن . وقد يكون وجوهاً كثيرة لا تخضع لقواعد الحساب .
وعلى كل فإن استشهـاد السيوطى بكلام السكاكى غير مسلم . فهل
 الذى أفهمد أن السكاكى يرى أن الجمال الفنى - وفى قمته الإعجاز - إحساس نفسى لا تتيسر العبارة عنه ، وذلك شأن الحقائق الكبرى الـي
 ليست من الإعجاز فى شئ . وإن كانت لازمة من لوازم القرآن .



 البائدة " (V) ، ثـم " تيسيره تعالى حفظه وتقريبه " (N) هذه وجوه ثمانية ، ولها
. المترك ص
.


. المعترك : ( ( 1 (

 . نفس المصدر ص . ما با بعدها (V)

ماثُل لم نذكره ، أوردها السيوطى ضمن وجوه إعجاز الترآن وهى ليست من الإعجاز المقصود بالتحدى . وقد راح بما له من سعة إطلاع يشرح كل وجه ذكره مدعوماً بالأمثلة .

وإذا صرفنا النظر عـا وقع فى الكتاب من وجوه ليست للإعجاز . فإن جل الوجوه التى ذكرها هى فى الواقع شرح وتفصيل للإعجاز البيانى الأدبى .وقد أورد من ذلك الكثير مثل : حسن تأليفة والتئام كلمه (YV/<br>) . وسوره وارتباط بعضها ببعض (OL/ ) . . وافتتاح السور وخواتيمها


كما ذكر من ذلك وجوه مخاطباته ، ووقوع الخقائق والمجاز . والتشبيهات والاستعارات فيه والتعريض ووقوع البدائع البليغة فيه واحتواءه على الخبر والإنشا ، .... إلخ ، ولهذا فإن الباحث الذى يطلع على ما كتبد السيوطى يدرجه مع الجمهرة المحققة القائلة بأن إعجاز القرآن فى نظمه وأدبه وبيانه ، وإن جمع هو بين وجهات النظر المختلفة فى هذا المجال . على أن السيوطى - على كثرة ما ذكر من وجوه - لم يذكر الصرفة واحداً من بينها ، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه يرفض هذا الرأى رفضاً جعله ينأى عن مجرد ذكره .

*     * 
- ناذ ج من تحليلاته البيانيـة :


 9£: المجر (r)

IIr: آل عمران (1)

للتبليغ وهو معقول . والبامع التأثير وهو أبلغ من (پ بَلَّغ " . وإن كان بعناه ؛

 الصورة الأدبية التى أوحت بها الآية الكريمة .
 كما ترى .

 منها شئ اختل التشبيه . إذ المقصود تشبيه حال الدنيا - فى سرعة تعفيها


 فكأنها لم تكن بالأمس أما وقال بعضهم : وجه تثبيه الدنيا بالما، أمران :
 الماجة انتفعتَ به ، فكذلك الدنيا الما

والثانى : أن الما ا إذا أطبقتَّ عليه كفلك لتحنظه لم يحصل فيه شئ ، فكذلك الدنيا " (E) . وفى هذا القول تسامح لأن المثبُب به هو جملة التركيب ل الماء

9
Qi: المهجر (1)
rit : يونس (

$$
\begin{aligned}
& \text { rva/l:المعترك (r) } \\
& \text { rvr - rv/ / المعترك : (E) }
\end{aligned}
$$

: الرافعى - V
الرافعى رائد من رواد النهضة المديثة ، وكتاباته تتسم بالعمق والأصالة ومنها ما كتبه حول إعجاز القرآن والبلاغة النبوية . وتد خصُهـها بكتاب ، كتب فيه فصولاً عن الإعجاز القرآنى بعد أن سرد
 غير الجهة التى مضى عليها الأقدمون ، بعد أن أوضح أن الإعجاز القرآنى
 الإعجاز العربى فى كلام العرب كله ، ليس من ذلك شئ إلا وهو مُعجِّ .. وهـ وهو

(1) من أنفسهم وتركهم على ذلك يتلكأون (1)

وبقول : » ورد عليهم من طرق نظمه ، ووجوه تركيبه ، ونسق حروفه فى

 والإعجاز عند الرافعى - كما يبدو من نصيه المذكورين - إنا هو فى النظم

 لم يتحدث عنه من وجهة جديدة كما قال . ولذلك فسنوجز آراءه إيجازاً غير مخل فيما يأتى :

- وجوه الإعجاز البيانى عند الرافعى :
 سور مثله مفتريات - كما زعموا - إلى سورة واحدة من مثله .. ولو هم أرادوا

هذه السورة الواحدة ما استطاعوها ـ لأن إحساسهم منصرن إلى أصل الكمال اللغوى فى القرآن ، مستغرق فيه . فلا يرون المعارضة تكون إلا الا على هذا الأصل وهو شئ لا تناله التُدرة .





 وما عداهما أبين وأظهر .
ץ -


 الضعف لأسباب وعلل لا يصعب الكثش عنها فى نفس القائل (1)




ضعف المعارضة فيهم . لأنهم لم يبلغوا شأواً يؤهلهم للإتيان بمثل القرآن (r) 0 يكسوها البلغاء كلامهم فى تجريد وصنه وحبكه . إنما فبه غرابة الانسجام ،
(Y) نفس المرجع صغبّ

YY9 (1) (1)

والسهولة التى يسيل بها القرآن ، وهى سهرلة الأوضاع الإلهية ، التى يعرفها كل الناس ويعجز عنها كل الناس (1) 1 - ليس فيما بين الدفتين إلا رهبة ظاهرة ، وإلا أثر من التمكن يصف لك
 لتلك الرهبة . ولذلك الأثر والروح (r)
Y - - ما فى أسلوبه من اللين والمطاوعة على التقليب والمرونة فى التأريل




 الجواز أو فيما يسعد الإمكان أن يصلح غيره فى موضعه ، ولو أدرت اللغة

على هذا الوضع (£)
9 - 9 - أن موسيقى ألفاظه نط فريد ليس معروفاً لهم فى كلامهم ، حتى لم

 .
 من بلاغة النغم بالجهر والهمس والمد والغن ، ثم اختلان ذلك فى الآيات بسطاُ وإيجازاً وإفراداً وتركيبا (1)


11 - أن القرآن انفرد بصوت الحس الذى خلت من صريحه لغتهم وهو الذى يتكوُن من دقة التصوير المعنوى ، والإبداع فى تلوين الخطاب المير ، بمجاذبة النفس
 بالمعنى وتصبح كأنها هى التى تطلبه فتقع فى أسره . هذا الصوت خَلتْ منه لغتهم وانفرد بد القرآن . لأنه من الكمال اللغوى الذى

تعاطوه ولم يعطوه (1)
 أو العاطفة المطمينة ، وإنا يرجع الأسر فيها إلى جرس الحروف فى الحى الكلمات
(r) ومواقع الحروف والكلمات وطيقة نظمها
r| ولا تتخونها منه ملالة .

11 - أن القرآن بادته اللغوية أصبح فوق اللغة التى يحذقها اللسن من

 منزلة التوهم الظبيعى الذى يؤثر بالصفة ما يؤثر بالشئ الموصوف . بل بـ با وفى' وزاد

10 - أن الحركات النحوية والصرفية فى القرآن لها من حكم البلاغة والفصاحة ما للكلمات والتركيب ، لشدة ما بينها من تلازم واتساق النحر ا وهذا من أسرار الإعجاز فيد (L)

*     *         * 

ror نفس المبع ص (r)
rol (1) المرجع الـابت ص (1
roA (i) نفس المرجع ص rov نفس المرجع ص(r)
-إيضاح لازم :
هذه خلاصة سريعة لما انتهى إليه الرافعى من خصائص أسلوب القرآن نقلناها من كتاب " إعجاز القرآن " ، متصرفين فى كثير من عباراته توخياً للإيجاز وشمول الأفكار حتى يكننا أن نتصور رأيم فى الإعجاز تصوراً واضحاً . على



هذا أحد المعاصرين (1)
فمثلاً : الكمال اللغوى يمكن أن يندرج تحت بعض ما ذكره من الخصائص الأخرى مثل ما للحركات النحوية والصرفية من البلاغة ، والنغم الموسيقى ، واختصاص القرآن بطريتة فى استعمال الكلمات كالإفراد دائماً ، أو الجمع دائماً . وهكذا فهو شبيه بالباقلانى فى تعدد الأقسام مع إمكان دمع بعضها مع بعض يُسر وانسجام .
:

- قيمة ما انتهى إليه الرافعى :

ليس من الإنصاف أن نُقلّل من شأن ما كتبه الرافعى ، ففيه جدة وطرافة وعمق نظر • ومن الجديد الذى له ما يأتى :
( ) ما أسماه : صوت الحس ، وقد سبق شرحه ،.
( ب ) ما أسماه : التوهم الطبيعى .
( جـ ) ما أسماه : الاقتصاد فى التأثير على النفس .
أما ما عدا هذه الثلاث فإن الرافعى يدور معها فى فلك السابقين . وإن زعمم هو غير ذلك كما تقدُم .
. هو عبد الكريم المطيب فى كتابد \# إعجاز القرآن ه(1)

فإن ما بقى بعد هذا الوجوه الثلاثة قد تطرق إليها مَنْ قبله . وخاصة الباقلانى مع اختلاف فى الأسلوب عند كل منهما .

* $\quad$ 家
- ما يؤخذ عليه :

أولاً : أنه ينهج فى كتابه منهج التعميم ولم يذكر أمثلة تدعم فكرته . وكان
حرياً به أن يفعل .
ثانياً : نفيه اعتماد القرآن على الخيال الشعرى . فإن كان قصده من زلك
 قد قصد ذلك وإن كان قصده ما يجنح إليه بعض الـُعراء من الـير التصرورات الوهمية كأطراف النار فى أعواد كبريت ، وما إلى ذلك مشبهاً بهـا الواقع • إن كان يريد ذلك فنحن معه فى شئ من الحيطة . وإلا فإنه قد أثبت
 وعلى كل فإنه لم يفصح عن مراده ولم يضرب أمثلة كعادته فى منهج

الكتاب
ثالثاً : أنه لم يضع فواصل دقيقة بين الوجوه التى أوردها . ولهذا فبا الباحث لا يعرض للخطأ إذا دمج بعضها فى بعض .
: $\quad$ :
دفاع عنه :
قال الرافعى : „ فالقرآن معجز فى تاريخه ، دون سائر الكتب ، ومعجز فى


الإنسانية فى شئ فهى باقية ما بقيت "، (1)
(المصدر المـابت (1)

لم يرض هذا القول عبد الكريم الخطيب ، ونقده على أساس أننا لو قلنا إن القرآن مُعجز فى تاريخد لكان معنى ذلك أن القرآن نزل خالياً من صفة الإعجاز

وهذا نقد وجيه - كما ترى - إذ لا يكنن أن يكون الإعجاز المتحدَى به هو
 أناض فى المديث عنها لم ينتقض منها وجه على مر الأيام والدهور . فهى باقية كيوم تحدى بها . وعلى هذا فلا حُجُة للخطيب فى نقده .

*     *         * 

^ - محمد عبد اللَّه دراز :
 وقدُ فى هذا الكتاب دراسة غنية جداً عن القرآن الكريم ، وتد قسُمها قسمين : القسم الأول : خاص بتحديد معنى القرآن . وقد استغرق منه اثنتى عشرة صفحة من القطع الكبير
والقسم الثانى : وقفه على بيان مصدر القرآن . أهو من صنع بَشر ؟ وهل فـى المراهب البَشرية ما يككن أن يصدر عنها بيان فى صنة هذا الكتاب العظيم ؟ ناقش هذه الفكرة متتبعاٌ جميع فررضها ـ وانتهى من المناقشة إلى أن القرآن
 تنزيل العزيز الــكيم

وقد استبد هذا القسم ببقية صفحات الكتاب البالغ عددها مائتين وعشر صفحات . قدُم خلالها بحوثاً عظيمة ونظريات رائعة فى محبط القرآن وإعجازه ، المّا
 تطعة قطعة منه . وكانت عنده على الوجه الآتى :
(1) إعجاز القرآن - لعبد الكيمب المطبب .

- خصائص اسلوب القرآن عند دراز :
( ( ) ، ( ب ) التصد فى اللفظ .. والوناء بحق المعنى (") :
هذه خاصة لم تُعرف لغير القرآن . فإنُ أبلغ البلغا ، من الناس لا يستطيع الميع أن أن




 دون ميل إلى إحداهـا .
خذ من القرآن مقداراً من الكلام . وقارنه با يساريه من كلام الـام البلغاء تجد عجباً . ثم انظر أى الكلامين تستطيع أن تتناوله بالتعديل أو التبديل دون أن تخل بعنناه ؟

ولو نزعتَ منه - أى القرآن - لفظة . ثم أدرت لسان العرب لتضع موضعها لنظة أحسن منها لم تجد " .
( ج ) ، ( د ) خطاب العامة .. وخطاب الماصة :

 والإشارة حملهم على ما لا يطيقون .


العامة ونزهة الماصة ، ميُّسر لكل مَن أُراد (r) .

$$
\text { (r) ننس المجع ص v. } 1
$$

(1) النبأ العظيم ص r.
( هـ ) ، ( و ) إقناع العقل .. وإمتاع العاطفة :
فى النفس قوتان ، قوة تفكير وقوة وجدان . وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة الأخرى . ولا تجد بليغاً يفى لك بحاجة القوتين فى عبارة واحدة .ولكنك

تجد ذلك فى القرآن الــكيم . فى أجمل صورة وأوضح بيان (1)
(; ) ، ( ) البيان . والإجمال :

وهذه عجيبة أخرى لا تجدها فى غير القرآن ، لأن الناس إن عمدوا إلى تحديد أغراض لم تتسع لتأويل . وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام والإلباس ، أو اللغو الذى لا يفيد ، ولا يكاد يجتـمع لهم هذان الطرفان فى كلام واحد . أم القرآن فإنه يستثمر برفق أقل ما يمكن من الألفاظ فى أكثر ما يمكن من المعانى يستوى فى ذلك مواضع إجماله . التى يسـميها الناس مقام الإيجاز ، ومواضع تفصيله التى يسمونها الإطناب ... ولذلك نسميه إيجازاً كله لأننا نراه الإ فى كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد ، ولا يميل إلى الإسراف الـو (Y) :

- تعقيب :

هذه خلاصة أمينة لخصطائص القرآن كما ذكرها دراز ، حاولتُ قدر المستطاع أن أحافظ على عبارته إلا ما قَلَّ من التصرف توخياً للإيجاز . ونحن مع المؤلف فى نتائجه ، لكننا لا نرى سنداً يكّن أن يُعتمد عليه فیى عده أسلوب القرآن إيجازاً كله . وذلك للأسباب الآتية : ا- أنه خرق لما أجمع عليه العلما ه من أن فى القر آن إيجازاً وإطناباً ومساواة وقد أقاموا الدليل القاطع على كل أولئك . و بين ذينك الموضعين أحدهما : ملحوظ فيه الإطناب فى موضع ، ، والثانى : الإيجاز ، ومن أمثلة زلك :
(r) نفس المرجع ص 111
(1) المرجع السـابت ص ^1

ما ورد فى قصة آدم عليه السلام فى سورة " أهل الكهف " حيث لم يتعد الآية الواحدة ، بينما جا ، فى مواضع أخرى كـ " الـحجر " و " س سورة ص " -مثلاً - مطنباً إذا ما قسناه بآية الكهف . r - أن هذا الرأى - اعتبار القرآن إيجازاً كله - فيه خروج بالأسلوب عن
 مقتضى حال له دواعيه .

ومجاراة المؤلف على رأيه عجلة لا مبرر لها . ولو أنه قال : » إن ما فىى اللفظ أو التركيب القرآنى من ثراء المعنى وتعدد جهاته ما يكاد بعتبر القرآن على
 أصرٌ على رأيه إصراراً . فإن الحيطة تقتضى النظر إليه بحذر فلا ننساق . ومهما كان فى هذا الجانب من مغالاة ، فإن درازاٍ عالم ضليع • وفيلسوف عميق النظر استطاع أن يخرج لنا كتاباً فى القرآن فيه جدة . ومتعة .وتوجيه .

垵
9 - محمد عبد العظيم الزرقانى :
وضع الزرقانى كتاباً فى جزءين أسماه » مناهل العرفان فى علوم الثرآن " وهو كتاب غنى بالمعلومات الوفيرة ، والاجتهادات الصائبة التى تتختص بعلوم

القرآن المختلفة .
وقد تحدث فى الجزء الثانى منه (") عن إعجاز القرآن وذكر لذلك أربعة عشر
وجهاً هى على الترتيب :
لغته وأسلوبه (r) - طريقة تأليفه (r) - علومه ومعارفه (£) - وفاؤه بحق
r.A - Yry/r : مناهل العرفان نى علوم القرآن (I)

rrA نفس المصدر ص (r)
rrA (E) نفس المصدر ص (E)


 الإتيان بمثله ! (1) (1) - الآيات التى تجرد الرسول من نسبته إليه (. (1) - تأثير القرآن ونجاحه (II)

ذلك وجه الإعجاز عنده . وما رأيتُ بين مـن كتب فـى إعجاز القرآن مَن يخلط مشل هذا الخلط . فيُدخل فى الإعجاز ما ليس منه . وهذه الأوجه التى ذكرها لا يدخل فى باب الإعجاز منها سوى الأولين وإن أمكن دمـجهـا تحت » الأسلوب «ه .

وإلا فما صلة ما نزل بعد طول انتظار بالإعجاز ؟ وما صلة مظهر النبى عند نزول الوحى بلالقرآن به ؟ كذلك وما صلة آية المباهلة به ؟ ثم كيف ساغ للمؤلف أن يجعل " عجز النبى عن الإتيان بمثله " عنواناً لوجه من وجوه الإعجاز ؟ وهذا العنوان يوحى فى ظاهره أن النبى عليه السلام حاول أن يأتى بثله فكبا !!










هاتان الآيتان صريحتان فى أن اللّ - سبحانه - علم الرسول أن يرنض مثل

 *

- اجتهد فخالف نصاً !؟

وبعد هذا نجد المؤلف يورد عنواناً أسساه „ وجهو معلولة "، قال بعده مباشرة :
 لأن منها ما يتداخل بعضه فى بعض . ومنها ما لا يجوز أن أن يكرن وجا وجهاً من وجوه الإعجاز بحال .



 ولأن كثيرأ من الناس لا يخلو كلامهم من حكم ، ولا يتعرض لتناقض أو اختلاف " ! (r)

هذا فحوى كلامه . والمتأمل يرى أنه فى نفيه عدم الاختلات من بين وجر الاني



 خلافاً بين أول ما نزل وآخر ما نزل من حيث استواؤه موضوعاً وشكلاً .

Ar :النسا (r) نفس المرجع • (r)

ونحن نحسب للمؤلف الوجهين الأرُلين وهما إشارة واضحة إلى الإعجاز البيانى . كما لا نخالفه فى الوجه الأخير وهو تأثير القرآن باعتباره لازماً من لوازم أسلوبه . وبلاغته الآسرة .

 وضريقة تأليفه فكان حرياً به أن يجتنب ما على مثلى مثله عاب الآخرين . * * *

$$
\text { . } 1 \text { - عبد الكريم الحطيب : }
$$

قد سبقت الإشارة إلى أن عبد الكريم المطيب وضع كتاباً فى إعجاز القرآن وتد أخرج هذا الكتاب فى جز اين الـين
 كثير من الموضوعات التى قد لا تتصل بالإعجاز مباشرة ، كالمعجزة والنسخ وما أثبد هذه البحوث .
 المطيب سيدرس أو درس فيه وجوهاً جديدة للإعبجاز لم يعرفها أحبا
 العنوان - كذلك - يثل رأى الـطيب نفسه فى الإعجاز .

إذن نـا هو ذلك الجمديد الذى اهتدى إليه ؟ ننظر ...
يرى المطيب أن الجديد فى الإعجاز هو :


 كقصة إسلام عمر رضى اللّه عنه .

بَ يتصل بالقرآن قارئًأ أو مستمعاً أو دارساً ، مؤمناً أو غير مؤمن . وهكذا . ر r - حسن الأداء : ويعنى به المؤلف روعة النظم ، وحسن الصورة البيانية
 أن ألفاظ القرآن مختارة للدلالة على المعنى ، ومختار للفظ القرآنى مرضي



 اختلان طريقة العرض التى لا يسلم منها كاتب .



 خون عندما تسمع أو تقرأ القرآن . * *

## - ليس فى الجديد جديد !

هذه الأربعة هى ما ذكره المطيب على أنها فتوح جلديلد المديدة فى تضية الإعجاز . وبعد .. فهل أضان الحطيب جديداً كـا قال ؟ بل ل ... لم يأت الخطيب بجديد ، وإن اعترن هر بذلك قائلاً إن البديد الذى جاء
 عليه العنوان ؟
Z|Y/Y: انظر كتابد (Y)
Yor - Y. Y/ Y : كتابه فى الإعجاز (1)

إنُ القرآن كله صدق ، لكنه ليس للإعجاز . ولو كان كذلك لعارضوه بحديث
كله صدق كوصف صحراء أو ليلة مقمرة .. ولما عجزوا .
والقرآن نازل من أعلى جهة .. ولكنه ليس لإععجاز . ولو كان كذلك لـا عابهم أن عجزوا عن معارضته ، لأن المعارضة تكون حينئذ أن يعلوا هم ويأتوا بكلام مثله . لأن هذا مستحيل والإعجاز كان فى أمر ظاهره الإمكان . وحُسن الأداء عبارة لروعة النظم والثأليف ، وهذا كاد يجمَع عليه السابقون الذين سبقوا الـططيب . فليس ما جاء بد بـجديد ، إلا التسمية !
وروحانية القرآن قال بها الرمانى منذ عهد طويل ، والخطيب يعلم هذا . فكان أجدر بد أن يلتزم الدقة فى عنوان كتابد ما دام لم يأت بـجديد !

*     *         * 

$$
11 \text { - أبو زهرة : }
$$

وضع محمد أبو زهرة كتاباً فى إعجاز القرآن آسماه " المعجزة الكبرى .. القرآن " . وقد تحدُث فيه عن نزوله وكتابته ، جمعه وإعجازه ، جدله وعلومه ، تفسيره وحكم الغناء به . وهو من الكتب ذات النفع فى هذا المجال . والذى يهمنا من هذا الكتاب رأى أبى زهرة نفسه فى الإعجاز ، وهو يلخصه فى العبارات الآتية ، قال :
" إنُ كل شى: فى القرآن مُعجِز ، من حيث قوة الموسيقى فیى حروفه ، وتآخيها
 إليه من تأليف بين الكلمات . وكون كل كلمة لفقاً مـع أختها ، وكأنا نسيـع كلـي
 ألفاظه . وكأن المعانى جا ،ت مؤاخية للألفاظ ، وكأن الألفاظ قُطعت لها وسُوِيت

على حجمها .. " (1)
وهذا تفصيل لإعجاز البيانى الأدبى .
19V. المعجزة الكبرى .. الترآن ص 99- نشر دار النكر العبى سنة (1)

ثم قال : " .. وإنه لأجل هذا يصعب على الكاتب أن يأتى بكل وجوه الإعجاز البيانى ، ولكنه يقارب ولا يباعد . ولنذكر ستة وجوه نتكلم فيها عسانا نصل إلى تقريب معانى الإعجاز من غير حد ولا استقراء كامل وهى :

Y- الأسلوب وما بكون من صور ببانية .
1 - الألفاظ والحروف .
r - التصرف فى القول والمعانى . ع - النظم وفواصل الكلمة .
0
7 - جدل القرآن «)
ونراه فى هذا يخلط بين الإعجاز البيانى الأدبى ، وبين ما يراه فريق من وجوه إعجاز أخرى مرفوضة عند التحقيق ، كالإخبار عن الغيب .

هذا .. وقد أخذ المؤلف فى بيان الأرجه التى ذكرها مستفيداً من كتابات السابقين القدما ء مثل الرمانى والمطابى والباقلانى وعبد القاهر ، ومحدثّين مثل

الرافعى .
والباحث يرى أن أبا زهرة فى مذهبد الإعجازى بيانى أدبى ، وإن جمع إلى
الأدب والبيان خصائص أخرى للقرآن خارجة عن نطات الإعجاز أدباً وبياناً .

*     *         * 

Y Y ا
أحدث كتاب رُضِعَ فى إعجاز القرآن هو n الإعجاز البيانى للقرآن ومسائل


1. 1 (1)



واسم الكتاب مشعر برأى المؤلفة فى فهم الإعجاز ، وهو كامن فى بيان القرآن بقدر ما تتسع له هذه الكلمة » البيان " من معان وأفانين يسمو بها التعبير حتى يصل إلى مرحلة الإعجاز .

والكتاب من أثدن ما وقفتُ عليه حديثاُ من الكتب الموضوعة فى هذا المجال إذ لم تنح فيه المؤلفة منحى الوصف غير المعلل ولم يكن وصفها لالععجاز أكثر من توجيهها وتعليلها لـصائصه ، كما هو الحال عند غيرها . بل إن قارئ هذا الكتاب يرى المؤلفة تذكر كثيراُ من نصوص القرآن ثم تقارن وتدرس وتنتهى إلى نتائب مسلمة فى كثير من الأحيان .
وموضوعات الكتاب : مدخل وثلاثة مباحث وخاتمة . المبحث الأول : يشتمل على المعجزة ، الجدل والتحدى . وجوه الإعجاز والبيان القرآنى ، البلاغيون والإعجاز ( ص ع

والمبحث الثانى يشمل : فواتح السـور وسر الحروف ، إضافة إلى جهد السْلف ، حروف قرآنية ، دلالات الألفاظ وسر الكلمة ، الأسلوب وسر التعبير . ( YY0-Irr)

والمبحث الثالث .. وقفته على مسائل ابن الأزرق (") (صYY - Y (O) . . . والذى يهمنا هنا هو رأى المؤلفة فى الإعجاز وقد علمنا إشارة اسم الكتاب إلى رأيها ، وهو كذلك فى تضاعيفه . وقد قامت بدراسة كثير من النصوص القرآنية وعالجت كثيراً من خصائص التعبير القرآنى . ونذكر فيما يلى نماذي مختصرة لنتائجهامع الإشارة إلى موضعها من الكتاب .
(1) فى الإتقان للسيوطى ونى غيره أن ابن عباس كان يجلس لتفسير القرآن فى جمع من الناس




1 - فهى ترى - مثلاً - أنُّ القرآن يُفُقِّ بين كلمتى " حلف "، و " أقسم "

 والحلف لليمين الكاذبة على إطلاقها . فلا أقل أن يكون بين دلالتهها الفرق بين العام والماص فيكون التَسَمَ لمطلق اليمين بعامة . ويختص الحلف بالمنث فى اليمين على ما اطرد استعماله فى البيان القرآنى ") (1)

وكان مبنى هذا الاستنتاج عندها استعراض الآيات القرآنية التى وردت فيها
 الحنث ، بينما استخدم » أقسم " فى مواضع الصدق المتيقى أو ما كان مبعثه الاعتقاد المجرد .





「 سياق المديث عن القيامة وأهوالها ـ إما ببناء الفعل للمجهول ، وإما بالإسناد

المجازى . أو بالمطاوعة (1)

1. : القا 1 ( 1 (






رالآية صالمة لللالة على الإسناد المبازى فى إسناد الاتتراب إلى الساءة ,الطارعة فى انشتقاق القـر .

وتد حارلت المؤلنة توجيه ذلك بيانياً رنصها فيه : ٍ ف فبناء النعل للمجهول




ذكر الفاعل الأهلى " (\$)
وعلى مذا النهج (المضوعى تَضى الكاتبة فى دراستها فلا تعتسف القول


 تُخرجها على صررة مُتعة لم تُسْتَ إليها .
 تضية أخرى . نتد يختلف معها غيرها بحت أر أر بغير حق ـ ـ وإنا أردتُ أن أبيُن رأبها فى الإعجاز ، وطريتهها فى تنارلد .

## * *

YYO ننس المصر ص (Y) القتر :
1£-|r: ألـاتة)

قد يبدر للقارئ أننى اقتديتُ بالكاتبة فى منهج هذا البحث فى كثير من موضوعاته لتشابه المنهجين إلى حد كبير .

والواقع غير ذلك ، إذ تقدمت ببحث الماجستير للكلية وموضوعه : سحر البيان فى مجازات القرآن ، نحوتُ فيه هذا المنحى فى نصلين كبيرين ، لمين ، وذلك




 توجيهاً فاقهاً .

ومن هنا كان توجيهى إلى هذا المورد العذب ، والحصائص الآسرة كـا نحا فتحى رضوان هذا المنحى فى مقالات له نشرها الأهرام فی رمی رمضان الماضى . ( اrar)

والظاهر أن اتجاه الباحثين قد تزايد إلى دراسة القرآن دراسة موضوعبة شاملة .
ولهذا لزم التنويه .

*     *         * 
- آراء منثورة فى الإعجاز القرآنى :

 أدلوا بآرائهم فيد ضمن بحوث أو مقالات منشورة .
(1) انظر ثلاث رسائل للإعجاز - طبع دار المعاون .

رهؤلاء لم يأتوا بجديد إنا وقفوا من الآراء السابقة موقن الأرجحية والترجيح . وها نحن نسجل هنا نـا مواقنهم حسب موافقتهم على رأى منها ورفضهم ضمناً للآخر .
أولاً - النظم والتأليف :

أيّد هذا الاتجاه القائل بأن الإعجاز كائن فى النظم والتأليف كثير من العلما ، قدياً وحديثاً. منهم الأصبهانِى والرملكانى والقاضي الاضى عِياض
نقد تحدث الأصبهانى عن مراتب تأليف الكلام ثم قال : „ فظهر من هذا مذا أن الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص ، وبيان كون النظم معجزاً يتوقف على بيان نظم الكلام ثم بيان أن نظم هذا الكلام مخالثف لنظم ما عداه "(1)
ويُفُرِّق الأصبهانى بين النظم المخصوص الذى هو صورة القرآن ، واللفظ


الذى هو الذهب أو الفضة (r) .

والقرآن عنده جامع لمحاسن جميع فنون الككلام ، على نظم ليس مثل نظومهم
 بأن اعتدلت مفرداته تركيباً وزنة "


كسا يرى أن للإخبار عن الغيوب حيث الئ جا
 السامعين والقارئين يرى لكل هذه العوامل أثراً إضافيأ فى الإعجاز .

. (Y) نفس المصر (Y)<br><br>\[ \begin{aligned} \& YY./ الإتقان للسـبرطى : (I)<br>\& (Y) نفس المصدر ص 119 (Y) \end{aligned} \]

نهو من القائلين بأن الإعجاز راجع إلى النظم والتأليف وإن رأى وجوهاً إضافية للإعجاز .
ويرى ابن عطيه أن الإعجاز واقع بالنظم وصحة المعانى . وقال : ״ إن هذا ما عليه المبهرر " .
فالنظم ، وصحة المعانى ، وتوالى نصاحة ألفاظه هى وجوه الإعجاز فى هذا





 (1) النبى

والذى يظهر من هذه النقول أن التول بأن الإعجاز راجع إلى النظم والتأليف يغلب على الاتجاهات الأخرى ، ويكاد يمثل الرأى الذى لا يصح في فيه خلا وحتى الذين ذهبوا إلى وجره أخرى غير النظم والتأليف لم ينسرا نضل نظم

القرآن وتأليفه الماص .
 وإن أضافوا إليه إعجازأ آخر فى مجال العلوم والتشريع فهو ما زال الرألى

ثانياً - البلاغة والنصاحة :
 الإعجاز فى القرآن مع اعترافهم بأن كُلاٌ منها يؤدى دوراً هاماً الياً فى سمر
الأسلوب ووضوح المعنى .
av/\ : البرهان فى علوم القرآن - للزركنـى (I)

من هؤلاء أبو بكر الباقلانى ، وعبد القاهر البرجانى ، من الأفدمين ، وفريد
 التعمل لها ـ والاحتيال عليها ـ وما كان مككناً أن يُتعلم ويُحذق بالصنعة . فـا فلا . يكون وجهاً من وجوه الإعجال
وعلى العكس من هذا .. فإن فريقاً آخر قد اعتبر البلاغة والفصاحة ، وجنا وريأ


قال الرازى : » ورجه الإعجاز النصاحة وغرابة الأسلوب ، والسلامة من العبوب " (1) .
ويقول حازم (r) : " وجه الإعجاز فى القرآن حيث استمرت النصاحة والبلاغة فيه جميعه . استمراراً لا يوجد له فترة ، ولا يقدر عليه أحد " .
 إعجازه بمفرداته ولا بمجرد تأليفه ، ولا بحركات إعرابه ، ولا بصرن العرب عنه " (r)
 فلا يُكن عزل البلاغة والنصاحة عن وجوه الإعجاز ولا يُكن كذلك بـلك بعل الإعجاز كله واجعاً إليهما .
 أوحديتين فيه : لأن المختار أن الإعجاز رابع إلى النظم والتأليف ، والفصاحة روالبلاغة من أهم سمات النظم البليغ والتأليف المححم


(r) نفس المصدر ص

أما عبد الجبار نقد رفض أن يكون للقر آن نظم مخصوص هو مرجع الإعجاز :

 مزيد فيها ه .
" ولذلك لا يصح عندنا ( يعنى المعتزلة ) أن يكون اختصاص القرآن بطريقة


 متضمناً هذا المعنى (r)

ومع هذا .. فإن عبد الببار لا يلغى أهمية النظم فى فهم الإعجاز ، بل ينظر إليه باعتباره مظهراً من مظاهر النصاحة ، التى عليها المعول عنده فی هذا المجال، وقد انتهى إلى أسس جمالية قيمة : نقد قر
 من اعتبار صفة لكل كلمة . هذه الصفة قد تكون بالوضع ، الون ا أو بالإعراب أو بالموقع • وإذا روعى هذا فى بنا ، الأسلوب ظهرت فيه النصاحة "(r)
والباحث يرى أن عبد الجبار قد شرع للأسلوب الرفيع ، وهذا يجعلنا نقول : البئ
 لأن تفسيره للفصاحة تضمن هذا القول الانعياز . . ولا خلاف عنده إلا فى العبارة أما المؤدى فواحد .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نفس المصدر ص } 199 \\
& \text {. (r) نفس المصدر }
\end{aligned}
$$

وكذلك يرى الزمخشرى فى " الكشاف " والسكاكى فى " مقدمة المفتاح" "

وكذلك كان رأى الإمام محمد عبده (r) وناغي
ثالثاً - روحانية القرآن :
قال بهذا الوجـه كثيرون . منهم مَن جعله وجهاً ضمن وجوه أخرى للإعجاز كلرمانى وعبد الكريم الـططيب ، ومنهم مُن جعله الوجه الوحيد فى فهم الإعجاز،
 ما عداه من آراء السابقين . وله فى إثبات رأيه محاولات كثيرة ، فنراه يقول : " حصر المتكلمون فى إعجاز القرآن كل عنايتهم ، فى بيان الإعجاز من
 رإننا وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلغ الغاية من هذه الوجهة ، إلا إننا نرى أنها ليست هى البهة الوحيدة لإعجازه .

بل ولا هى أكثر جهات إعجازه سلطاناً على النفس ، فإن للبلاغة على النفس سلطاناً محدوداً لا يتعدى حد الإعجاب بالكلام ، والإقبال عليه . ثم يأخذ هذا الإعجاب والإقبال يضعف شيئاً فشيئاً بتكرار سماعه حتى تستأنس بد النفس ، فلا يعود يُحدث فيها ما كان يُحدثن مبدأ توارده عليها .. وليس هذا شأن القرآن .
 فوجب على الناظر فى ذلك أن يبحث عن وجد إعجازه فى مجال آلئل آخر بكفى لتعلبل ذلك السلطان البعيد المدى الذى كان للقرآن على قلوب الملحدين " (F)
(r) تو تنسير الذِكر المكيم TVY الئرة معارف القرن العشرين مادة : „ اترأ « مجلد

## ثم يكشف هو عن تلك العلّة فيقول :

" العلّة نفى نظرنا واضحة لا تحتاج إلى كثير تأمل ، وهى أن التُرّآن روح من

 فيحركها ويتسلط على أهوائها . أما تأثير الكلام فى الشعور فئلا فلا

سلطانه حد إظرابها والحصول على إعجابها " (r)
ثم ينتهى إلى قوله : » نعم . إن جهة إعجاز الكتاب الإلهى المقدّس هى تلك
الروحانية العالية التى تلبت شكل العالَم " آلم
ويرى وجدى أن هذا الرأى بحل كثيراً من المشككلات فيقول :
„ هذا رأينا فى جهة إعجاز القرآن ، وهو - فيها نعلم - يحل كثيراً من
 الناس من أن القرآن معجز لبلاغته ، وتجاوزه حدود الإمكان ، حتى وقع

 ما يذهب إليه الآن الكثبرون "، (2)

والآن - وبعد أن ذكرنا رأيه رنصوصه - نسأل سؤالاً . مؤداه : ماذا يقصد وجدى بأنه لم يجد فى آيات القر آن ما يدل على هذا المذهب ؟

إن كان يقصد عدم ورود شئ من الصور البلاغية فى القرآن - وهذا بعيد جداً
(Y) المصدر السـابت • (Y (Y المسـر .
or : الشتو2 (1)
(Y) نفس المصدر .

وإن كان يقصد أن القرآن لم يُشر إلى أن وجه إعجازه مأخوذ من السمات البلاغية التى فيه - وهذا بعيد كذلك - نابند أشد وقوعأ فـى الوهـ ألمر ، لأن القرآن لم يقل أن وجه إعجازه كذا .





 وبالغَ فى إثبات رأيم فى أن القرآن معجز لأنه روح من الثّ أله .. لأننا لو جاريناه على رأيم فمن أين تُدَرك هذه الروح ؟ أليست من خلال كلام وأسلوب ونظم .. أم تُدرَك من الفراغ ؛ ؛
رابعاً - الإعجاز لا يككن وصفه :
هذا رأى اثنين من العلما، : أبو يعقوب السكاكى ، وأبر حيان التوحيدى .

 الصوت . ولا يُدرك تحصيله لغير ذوى الفطرة السليمة ـ إلا بإتقان علمى المعانى
(r) "البيان والتهرين فيهـا

وتال أبو حيان التوحيدى : ״ سُنُل بندار الفارسى عن موضع الإعجاز من
 من الإنسان ؟ فليس فى الإنسان موضع من الإنسان .. بل متى أشرت إلى جملته نقد حقتته . ودللت على ذاته ـ كذلك القرآن لشرفه لا يُشار إلى شئ منه

إلا وكان ذلك آية فى نفسه . ومعجزة لمحاوله . وهدى لقائله . وليس فى طاقة البَشر الإحاطة بأغراض اللّ فى كلامه وأسراره فى كتابه . فلذلك حارت العقول
(1) ") (1هت البصائر عنده

ولابن خلدون رأى شبيه بهذا . إلا أن الممتنع عنده هو فهم جميع أسرار
الإعجاز . أما بعضها فجائز لمن توافرت له وسيلة الفهم .
قال ابن خلدون : ( وهذا الإعجاز الذى تقصر الأفهام عن إدراكه ، وإنا يدرك بعض الثتئ منه مَن كان له ذوق بمخالطة اللسان العربى وحصول ملكّكته . فيدرك
(Y) "(إمنجازه على قدر ذوقه

والذى يظهر من النظر فى قولى السكاكى وأبى حيان يجد النزعة الفلسفية غالبة عليهها وإن ظهرت إلى حد الإسران فيما نقلد أبو حيان .. متطرف . أما وأى ابن خلدون فهو أقرب إلى الحقيقة كما ترى .

الأسلوب المنطقى والعلمى : ويذهب بعض الباحثين (r) إلى أن من وجوه إعجاز القرآن الأسلوبين المنطقى والعلمى ، لأن العرب لم يكونوا يحسنون غير الأسلوب الـططابى من بين فنون النثر ، وقد حاول صاحب هذا الرأى أن يستدل على صحته جهد المستطلع . وعلى طرافة ما ذهب إليه فقد رده بعض . معاصريـ

الموضوعية والتجرد : وهو أحدث رأى فى الإعجاز حتى الآن . قال بد
الدكتور محمد البهى فى مقال طويل نشرته له الوعى الإسلامى (£)

(r) هو المحوم عبد اللّ عفيفى . وتد نقده المرحوم محمود مصطفى . انظر البيان القرآنى : ص صOA وما بعدها . د . رجب البيومى . . (£) عدد ربيع الثانى سنة (£ar

 رهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن البيانى ألا يعدم باحث دليلاً منه على رأى يرتنيه فيه . وجهة تتضح نيه مر مر

*     *         * 
- تعقيب ونقد :

قدُمنا حصيلة سريعة لآراء العلماء فى الإعجاز القرآنى . وقد اقتصرنا فى


 الأمم ؟ ، وهل الإعجاز خاص بالقرآن ؟ ؟ أر شامل لغيره من الكتب السمأرية ؟ ... إلى آخر هذه المسائل


 الصوتى الذى يمثل إيقاعاً ينتظم مع غيره فتتكون بذلك ظاهرة الإيقاع الصوتى
الذى يمتاز القرآن بها عن سواه .

ويدخل فى هذا الاعتبار ما فى القرآن من اللدحات البلاغية من مجاز وتـنـير وتثيل وكناية وتقديم وتأخير ، ونصل ورصل ، وإيجاز وإطناب ومساواة ، وذِكر وحذن وتوكيد وغير توكيد ... إلى آخر هذه الفنون

 فليس الباقلانى ، وفريد وجدى بنصفين حين أتصيا البلاغة والنصاحة عن ميدان فهـ الإعجاز

ولستُ مع عبد الببار وأستاذه الببائى حين يقرران أن روعة النظم شئ ،


 أما ونحن غير واجدين البلاغة والنصاحي إئى إلا وصفاً لكلام ، فابن هذه الآراء تبدر شيئأ قريباً من المغالطات التى لن يقبلها منصف . 48 4

- دور البلاغة فى الأسلوب الجميل :

ولقد اهتمت البلاغة العربية بتوجيه الأسلوب ابتداء

 من إيجاز وإطناب ومساواة ... إلى آخر هذه الاعتبارات

ومن توكيد مختلف الدرجة ، إلى خلو من التوكيد ، من ذكر إلى إلى حذن ، من



 علم المعانى كفيلاً بهذه التوجيهات .

كـا وُضِعَت الوسائل الكاشفة عن صور الميال والمبالغة فى إيراد المعانى ميُسرة أمام المتحدث فيستعير ، ويتجوزُ ويُكنَى ويُمْثًّل . ولا شك أن أن البليغ الذى يوفق لأن يضع أسلوبه على هدى من توجيهات البلاغة والنصاحة
 البيان خير معين فى هذا المجال .

وأمام المتحدث وصايا عدة لتحسين اللفظ أو المعنى كفلها علم البديع الذى ليس هو مظهر ترن فى الأسلوب وإنا هو دعامة من دعائم إجادته وصتله . إن عبد القاهر البرجانى تد أقام نظرية كاملة فى كتابه \# د دلاثل الإعجاز " لم ينحرن وهو يضع أسسها عن توجيهات البلاغة . وما زال كتابه فتحأ جديداً فى هذا المجال .

كـا كان كتابد „ أسرار البلاغة « ذا أهمية خاصة فى الترجيد البلاغى والنقد الجمالى الفنى .
إننا ما دمنا نقول ونرجًّ أن إعجاز القرآن إنا هو بنظمه وروعة تأليفه فإن
 حقائقه ومجازاته وبدائعه . فى معانيه وبيانه .

وتد أبان السكاكى وظيفة البيان والمعانى فى بناء الأسلوب وسلامة المكم

 يتعاطى التفسير وهو فيهها راجل "، (') '

وتد أشار الزمخشرى إلى هذا المعنى (r) ، ، وبنى عليه منهجه فى التفسير .
 أبر السعود فحفل تفسيره بالكشن عن مواطن الجمال فى القرآن الكريم على هدى من توجيهات البلاغة .
ويقول أبو هلال : ״ وحُسن الرصف أن توضع الألفاظ مواضعها ـ وتُمكُن فى أماكنها ، ولا يُستعسل فيها التقديم والتأخير . والمذن والزيادة - إلا هذناً لا يفسد

الكلام - ولا يعمى المعنى ، ويضم كل لنظة منها إلى شكلها . وتضاف إلى لنتها "(1)

هذه سارت الأسلوب الجيد كما يراها أبو هلال العسكرى .. وهل هذه التوجيهات خارجة عن مفهوم البلاغة ؟


على أننا نرى أن هناك مواضع فى القرآن الكريم لا بد من تخريجها بلاغياً وإلا وقعنا فيما يشبه المحظرر .
وذلك في المواضع التى أثبتت للّ - سبحانه - جارحة كقولد تعالى : وا يَدُ
(r) اللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

فإذا نحينا مذهب „ السَلف " القائل بالتسليم . فإن منهج " اليَلف "، الآخذ بالتأريل يقول بأنها التُدرة . نفى التعبير مجاز مرسل علاقته المحلبة . لأن القُدرة محلها اليد

وفسّروا : » استوى " - بالاستيلاء بعنى سلطان الله المسيظر على العرش ،


 تخريجاً بلاغياً ارتاحت معه النفس واطمأنت إليه العقول أيما اطمئنان .

*     *         * 

(r) الأهران :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. : النتح }
\end{aligned}
$$


ومحصلد أن الإعجاز وتع بكل ما سبق من الأقوال . لا بواحد على انفراده . فإنه جمع ذلك كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بفرده مع اشتماله على الجميع • بل وغير ذلك ما لم يسبق •
، فمنها الروعة التى فى قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقرون والجاحدون
 يجد فى تلبه هــاشه إليه ومحبة له ، وإن كان جاحداً وجد فيه مع تلك الروعة نفوراً لانقطاع مادته بحسن سمعه .
ومنها : أنه لا يزال غضاً طرياً فى أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين . ومنها : جمعه بين صفتى الجزالة والعذربة وهـا كالمتضادين لا يجتمعان غالباً فى كلام البَشر ، لأن البِزالة من الألفاظ التى لا توجد إلا با با يشوبها من القوة
 نحو الصورة الأولى فإنا يتصد الفخامة والروعة فى الأسماع .. ومّن نحا نحو
 قد جمعت فى نظمد كلتا الصفتين .. وذلك أعظم وجوه البلاغة فى الإعجاز . ومنها : جعله آخر الكتب غنياً عن غيره ، وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى بيان يزجع نيه إليه كما قال :

$$
\text { (1) البرهان : ז/T. } 1
$$


يَخْتَلفُونِ
فأنت ترى - حتى مع هذا الرأى الموفق بين جميع الآراء - قد نوه بما للبلاغة من أثر فى الإعجاز . فقال : " وذلك أعظم وجوه البلاغة فى الإعجاز " . ونحن لا نرى حَجِاً أن يُضاف إلى الإعجاز البيانى إعجاز آخر • ما دام النظم هو موضع الإعجاز الأول .

* $\boldsymbol{3}$ *


## الفصل الثالث

## خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ

فى القرآن الكريم خصائص امتاز بها من غيره . وذلك أمر مسلم ، وقد كانت

النزول حتى الآن ، وحتى تقوم الساعة .

 يستطيعون من أوصان الجمال والروعة ـ وما حديث الوليد بن المغيرة فى وصف

القرآن ببعيد عن الأزهان
وفى دراستنا لهذه المصائص قسمناها - تسهيلاُ للضبط - إلى تسمين
كبيرين .
أحدهما : خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ - وهو ما ندرسه فى هذا الفصل - وليس المراد بغلبة اللفظ طغيانه على المعنى ، بل المراد أنٌّ الملحظ فيها إنا يرجع إلى اللفظ . مع وفاء العبارة بالمعنى على أكمل وجه .

 , ونلك كالتكرار المحكم . وفى كل فإن ما نذكره تثيل وليس استقصا ، ، نكتاب الله لا نتتهى عجائبه .

وذلك مثل فواتح السور (1) ، والتكرار المحكم . والفواصل بين الآى . وثانيهما : خصانص يغلب عليها جانب المعانى ، لأنه الملحوظ فيها مع روعة اللفظ وتوافر مقومات الحسن فيه .

وذلك مثل ثراء معانى اللفظ فى القرآن . اختلاف الأغراض فى السورة الواحدة . دقة النظم بين تراكيبه .

وفى هذا الفصل ندرس الخصائص الآتية :
فواتح سور القرآن - فواصل آى القرآن - ألفاظ القرآن - النغم الصوتى
لألفاظ القرآن - التكرار المحكم فى القرآن .
1
ذكر السيوطى أنُ ابن أبى الإصبع قد أفرد فواتح السور القرآنيـة فى كتاب
 ما ذكره مـع زوائد من غيره " (Y) ثم عرض أن فواتح سور القرآن تنحصر فى

عشرة أصول وهى :

فواتح لأربع عشرة سورة .
حروف التهجى : مثل : " ألم " و " حم ") وقد جا هت هذه الحروف فواتح لتسع وعشرين سورة سنعرض لها فى شئ من التفصيل .
 جاء النداء فواتح لعشر سور : خمس بنداء الرسول وتى وهى : الأحزاب ،
(1) تكلم عنها السيوطى نى المتشابه : ( الإتقان :

172/1


والطلاق ، والتحريم ، والمزمل ، والمدثر .وخمس بنداء الأمة وهى : النساء ، والمائدة ، والحج ، والحجرات ، والمتتحنة .
 لثلاث وعشرين سورة من سور القرآن
 - جاء القَسَمْ فواتح فى عشر سور
 جاء الشترط فواتح لسبع سور . وسيأتى الحديث عنها فى شئ من التفصيل كذلك
 لست سور ثنتين من طرال المنصُلُ ، وأربع من قصاره .


يَتَسَاءَلُونَ ¢ وكان الاستفهام فواتح لست سور أيضاً .
 فواتح لثلاث سور

هذا .. وقد ذكر السيوطى فى نهاية الحديث عن هذه الأصول قوله :




ومعنى هذا أنٌ مرد هذه الأصول نوعان : نوع لا يحتمل توجيهاً غير المذكور فيه ، ونوع يمكن التصرف فيه حسب ما بيُّه .
وليس هذا يعنينا . إنا الذى أريد ذكره هنا أن الحديث عن هذه الأصول ليس بمستطاع ؛ لأن موضوعها القرآن كله ، ولذلك فباننى أعمد هنا إلى نـلـ نوعين لأفصًّل الحديث عنهما وهما : ما كانت فواتحه حروفاً هجائية مقطعة ، ثم ما كانت فواتحه شروطاً .
:

- الحروف :

جاءت الحروف الهـجائية غير المؤتلفة فى كلمات ذات معنى متفَقَ عليـه وضعاً
لتسع وعشرين سورة على الوجه الآتى :
( أ ) ما بدئ بحرف واحد ، وهى ثلات سور :
. ( سورة ص - مكية النزول )

 . ( القلم - مكية النزول )
( ب ) ما بدئ بحرفين ، وهو نوعان :
1 - ما اختلف فيه حقيقة الحرفين وهو ثلاث سور :



r -


 ( الزخرف - مكية النزول )



( الجائية - مكية النزول )

 مُعْرِضُونَ ( الأحقان - مَكبة النزول ) . ( جـ ) ما بدئ بثلاثة أحرف . وهو ثلاثة أقسام بالنسبة لـقيقة الحروف

المفتتح بها :
1 - 1 ( آلم " وجا هت فاتحة لست سور :

( البقرة - مدنية النزول )


( العنكبوت - مكية النزول )
(آلم * غُلِبَت الرُومُ ' ( الروم - مكية النزول ) .
(ا آلم * تَكْكَ آيَاتُ الكِتَابِ الحَكِيمٍ ( لقمان - مكية النزول ) . (ا آلم * تَنْيِلُ الكِتَابِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رُبِّ العَالَمِينَ | .
( السجدة - مكية النزول )
r - r

 ( هود - مكية النزول )
(ا آلر ، تُلكَ آيَاتُ الكتَابِ الُمبينِ ( يوسف - مكية النزول ) .
 ( إبراهيم - مكية النزول )
(ا آلر ، تِلكَ آَيَاتُ الكِتَابِ وَقُرَأنٍ مُبِّنٍ ( المجر - مكية النزول ) . r - -

 ( ) با ) ما بدئ بأربعة أحرف وهو سورتان كذلك :
 ( الأعراف - مكية النزول )
 ( الرعد - مكية النزول )
( ه ) ما بدئ بخمسة أحرف وهو - كذلك - سورتان :
 وا حِّم * عسّق * كَذَلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبَلْكَ اللَّهُ العَزِيزِ

الحَكِيمُ ¢ ( الشُورى - مكَية النزوَل )

* $\quad$ *

ريسير من النظر يُبِّن أن الحروف التى بدأت بها هذه السور ، تبلغ - بعد حذف المكرر - أربعة عشر حرفا هى :

$$
1 \text { - ح - ر- س - ص - ط - ع - ق - ك - ل - م - ن - هـ - ى . }
$$

وقد أثار هذا النوع من الفواتح دهشة العرب العـر النازل بلغتهم القرآن ، كما أثنار جدلاً كبيراً بين العلما ، والمفسرين ؛ لأنهم رأوا فيه غرابة وعزة غير معرا معهودتين فى متعارف القول ومشُهور الأساليب .

ونتج عن هذا الخلاف اتجاهان رئيسيان ..
الأول : يقضى بتفويض السر فى ذلك إلى اللّه ، ويرى عدم الخوض فيه ،
ويعده من المتشابه الذى لا يعلم حقيقته إلا اللّ .
ومن القائلين به خليفة الرسول أبو بكر الصِدِّق ، وعلى" بن أبى طالب ، وعمر



رقد تابع الشعبى هذا الرأى وقال : إنٌ لكل كتاب سراً . . وإنْ سر هذا القرآن
نواتح الــور (r)

A/r : الإتقان للمسبوطى (r)

هذه خلاصة هذا الاتجاه .
أما الاتجاه الثانى .. فيرى ضرورة تخريجها والبحث عن معانيها ومدلولاتها . وقد تشعبت آراء هذا الفريق حول فهم معناها . ويكن تلخيص حصيلة ما قالوا به فيما يأتى :

1 - منهم مَن يرى أنها - أى المرون المبدوءة بها السور - أسماء للّ

 الكلبى فى موضعها من الإعراب (1)
r إلى زيد بن أسلم .

+     - وقال آخرون إنها رموز دالة على كلمات هى بعض حروفها . و آلم | آلم مثلاً بعض حرون كلمة هى : أنا اللّ أعلم .... وهكذا .

وقد اختار الزجاج هذا الرأى حيث قال : أذهب إلى أن كل حرن منها يؤدى
 الكلمات التى الحرون منها (r) وقد استدل على مذهبه بأثور كلام العرب . من ذلك :


يعنى : رتنتُ.
(1) الكثـان : جـ 1 (Y)
(Y) معترك الأثران فی إعجاز القرآن : جـ ا 1 - ط ـ دار النكر

وذكر السيوظى نصوصا" أخرى وردت عن العرب استعملت فيها الحرون

ع - ويرى آخرون أن هذه الفواتع رموز يراد بها قيمتها العددية على طريقة " أبجد " ، ومن يرى هذا الرأى السهيلى حيث يقول : " لعل عدد الحروف التى الـى فى أوائل السور - مع حذن المكرر - للإشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة (r) وقد تعقُب هذا الرأى ابن حجر ، وحكم عليه بالبطلان كما ثبت عن ابن عباس رضى اللّه عنه النهى عن عد " أبجد " . 0 - وفريق آخر يرى أن هذه الحروف إشارة لورودها أكثر من غيرها فى
(E) السور التى بدئت بها

7 - ونقل زكى مبارك فى كتابه „ النثر الفنى "، أن هذه الحرون هى وحدات
 ذلك فى التراتيل الدينية لتهيئة النفوس لتلقى النصائح والإرشادات . ويعزى هذا الرأى إلى مستشرق فرنسى يدعى " بلانشو " (0)

V
ما يثير الالتفات .. ولكى يكون أبلغ فى قرع الأسماع •
وقد اختلف القائلون بهذا الرأى فى مَن هو المنبُ ؟ الرسول بَّهُ أم المشركون ؟
(I) تفسير القرطبى : (ro/r -

1EA/r : : الإتان (r)

( $)$
حيث زادت هذه الحروف الفواتع على غير نسبياً .
(0) بحث جديد فى القرآن - محمد صبيع - ص

فأبو حيان يرى أنها تنبيه للمشركين إزلاماً لهم باللُجُة ، ليستغرق بها

ويرى الفخر الرازى أن المنبُه هو الرسول عليه السلام ؛ لأند إنسان قد تشغلد
بعض الأمور (r)
وقد ارتضى الإمام الجوبنى - فيما حكاه عنه السيوطى - هذا الرأى . وأخذ
يعرض ما يراه مبرراً له (r)
وذهب الزركشى إلى أن مجئ هذه الحرون فى أوائل السور إشارة إلى غلبة مجيئها فى كلمات هذه السورة . كما حاول أن يثبت وجه اختصاص كل سورة با


زلك فى تفصيل واف (£) (£)
من ذلك تكرار المصومات فى » سورة ص " حيث بدئت بد . ففيها خصومة


النار ، ثم اختصام الملأ الأعلى ، ثم تخاصم إبليس فى شأن آدم (0) (0)
1 - وذهب الشيخ طنطاوى جوهرى إلى ما خلاصته : أنُ القرآن كتاب سماوى . والكتب السمارية تُصرّح تارة وترمز أخرى . وسات على ذلك دليلين :

أحدهـا : أن اليهود كان لهم رمز ، يتضح ذلك من حساب الجُمُل حيث جعلوا الحروف رموزاً للأعداد .

ع07/7 : التنسير الكبير للازیى (r)

ri/1 : البحر المحبط

.

ثانيهـا : كذلك فإنُ النصارى قد اتخذوا الخروف رموزاً دينية معروفة فيما
 يرمزون بلفظ " إكسيس " عن : يسوع المسيح ابن اللّه المُخَّلّص .


 " توتير " المخلص • ومجموع هذه الكلمات عندهم هو : يسوع المسيح ابن اللّ المَخلَّص " (1) !
وهذا الرأى يبدو فى ظاهره دفاعاً عن مبدأ الرمز بالحروف الوارد فى القرآن الكريم وليس محاولة لفهم هذه الظاهرة الفريدة .
 ترجع إلى حالة اضطراب عضوى يحدث للنبى عليه السلام فى حالة الكشف

والتلقى
لكنه يدفع هذا الفرض بما هو معروف عن النبى عليه السلام ؛ لأند كان يمثل أكمل المعادلات الشخخصية فى نواحيها الثلاثة : الملقية ، والعقلية ، والبدنية .


 -وهو » الحديث "ه - أى أثر لتلك المغلقات ، ولا توجد أية رواية مشافهة عن


 هذا الرد :
. (1) تفسير البواهر - انظر تفسير آل عمران

„ فقد تنبه السَلف إلى أن مجموع هذه الحروف - بغير المكرر منها - أربعة عشر حرفاً هى نصف الحروف العربية .

كما أطال بعضهم النظر فى هذه الحروف ، فلفتهم منها أنها نصف الحروف الهجائية على أى وجه من الوجوه التى اصطلح عليها علما ء اللغة بعد نزول

القر آن بزمن طويل .
ففيها خمسة حروف مهـوسة ، وعدد المهموس من الحروف عشرة ، وفيها نصف الحرون المهجورة وفيها ثلاثة مـن حروف الحَلق . هى نصف الححروف الحلقية ، كما أن فيها نصف الحروف غير الحلقية .

وفيها نصف الحروف الشديدة ، كما أن فيها نصف الحروف الرخوة ، وفيها حرفان من الأحرف الأربعة المطبقة ، كما أن فيها نصف الحروف الأخرى المنفتحة غير المطبقة .

وفيها نصف الحمروف المستتعلية ، كما أن فيها نصف الحروف
(1) (1) "لمنخفضة

فهل هذه الدقة الرائعة ، والتوزيع السـحى بين جمل الحروف وأنصافها يمكن أن يعزى إلى ذات مريضة ،أو أعصاب مضطربة ؟ !

هذا ما يرفضه العقل والواقع معاً . ولا يمكن أن يُعزَى مثله إلا إلى الوحى . - 1 . لا تتعداها ، أعلم الله بها العرب حين تحداً هم بالقرآن أنه مؤتلف من الـن حرون هى التى منها بنا ، كلامهم ، ليكون عجزهم عن محاكاته أبلغ فى الحُجّةُ عليهـم .

إذ لم يخرج عن طريقة كلامهم فى أصل التأليف عن (r)
(1) الإعجاز البيانى للقرآن - د . عانشـة عبد الرحسن ( بنت الشاطئ ) ط . دار المعارف ،
صصV - IrA

r. 1

هذا عرض سريع لأهم الآراء فى توجيه هذه الظهرة . وليست كلها مقبولة . وقد ناتشنا فيما مضى رأيين منها ورددناهما . وهما ما ورد عن طنطاوى جوهرى ، وما نقله صاحب الظاهرة القرآنية .

أما الآراء الأخرى فيمكن النظر فيها على الوجه الآتى :

- نقد وتحليل : .

أولاً : إنُ القول بأنها أسما ، للُ أو للسور التى هى فيها مردود لاعتبارات : أما كونها أسماء هللّ .. فإن أسماء اللّ معلومة من السُّنُة كها نى المديث
 القرآن الكريم وليست هذه منها . لأن أسما \& اللّ توقيفية . لا يجوز إطلاقها إلا بإذن من الشرع . وهذه اجتهادات مفسرين .
 مثلاً وردت فواتح لست سور (1") . فأيها ألف لام ميم ؟ أم هى أسما ء للست فى آن واحد ؟ !
وهذه السور قد أطلق عليها العلما ء أسما هها لاعتبارات مناسبة كالبقرة .. ، وآل عمران .. إلخ . من هذا ترى أن كلا الاحتمالين - أسما ه للّ ، أو للسور . مردود

أما القول باعتبار القيم العدد ية لهذه الحروف . فرأى يبدو عليه الجفاف . وقد



الباطل علم الحروف المقطعة فى أوائل السور (r) الـي
(I) وهى : البقرة ، آل عـران ، العنكبوت ، الروم ، لقـان ، السجدة .
( ( $)$
" والذى أقوله : إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولأ متداولاً بينهم

 تشوقهم إلى عثرة . وحرصهم على زلّة . فدل على أند كان أمراً معروفاً بينهم لا إنكار فيه .
وما يضعف هذا الرأى أن منشأه جماعة من اليهود ـ ظنوا الأمر كذلك حين


 ما هى التيمة البيانية لهذه الإشارات ؛ ؛ وهل هذا القول لانق بـلا بـلال القرآن

وعلو منزلته ؟؟

*     * 
- أرجح الآراء فى هذا المجال :




 لغتهم لن صح به التحدى ولكان لهم عذر فى الإعجاز من أوسع طريق .وأغنى


## ويرجّح هذا الرأى أمور :

1 - أن ستاً وعشرين سورة ميا فواتحه حرون متطعة مكية النزول ، والعلّة أن مظاهر العناد والتحدى للدعوة المديدة فى مكة قد بلغ نهايته فناسب ذلك أن

$$
\text { (1) جا يت هذه التصة كاملة نى الإتقان : Y/ . } 1
$$

> r.r

يورد القرآن كثيراً من النماذج التى تؤيد صحة الدعوة ، وتئكد نسبتها إلى اللّ
تعالى
r


وقد تنبه العلماء تدياً إلى هذه الظاهرة ، فنص عليها الرازى (r) ر"
والزركشى (£) وغيرهما .

قال الزركثى : " واعلم أنْ عادة القرآن العظيم فى ذكر هذه الحرون أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن .. وقد جاء بخلاف ذلك فى العنكبوت والروم نيُسأل عن حكمة ذلك ه (0)

والمشكلة تتصور فى العرض الآتى : نقد حرص القرآن الكريم فى كل سورة بدئت بالحرون المتطعة أن يذكر معها ما يتعلق بالقـي ثلاث سور هى : مريم - العنكبوت - الروم . فقد جاءت مطالعها هكذا :



$$
\text { (ا آلم * غُلِبَتِ الرُومُ } \text { ه (A) . }
$$


القرآن ، أو الانتصار للقرآن كسا يقول المانظ ابن كثير (9)


فنى مريم تكرر قوله تعالى خطاباً للنبى عليه السلام : الً وَذُكُرْ فِى الكِتَاب ...


وكذلك الحال فى سورة العنكبوت فتد وردت فيها الآيات الآتية :
(ا اتْلُ مَا أُوحِىَ إلَيْكَكَ مِنَ الكِتَابِ ... | (ب) .


أْبُطْلُونَ



 (A) مُبْطُلْوَنَ

> وبهذا يِكن أن نخرج بما يأتى :

أولاً : أنْ كل سورة بدئت بالمرون المتطعة ، فيها حديث مباشر عن روعة
القرآن الكريم وإعجازه .
aV : مريم (r)

$$
\text { الروم : العنكبوت : الع ا } 01 \text { ( العنكبوت : } 09 \text { (Y) 09) }
$$

ثـانياً : إذا لم يكن ذلك المديث مباشراً . فإنه يأتى فى غضون السورة مبيناً نضل القرآن وأثره . ومنتصراً لد على سواه ، ولذلك يطرد هذا الملحظ فى التسع والعشرين سورة التى جا ات نواتحها حروفاً متطعة .
 ورجوه الإعجاز البيانى فيه .





أنصاف أنواع الحروف : المجهورة ... والمهوسة ، والشديدة ، والمستعلية ..

 الألنفاظ التى منها تركيب الكلام . إثـارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم وإلزام

الحُجُة إياهم "

0
 كالتنغيم الصوتى والدلالة على ورودها أكثر من غيرها . * *

- تمثيل وإيضاح :

هذه خلاصة ما تيل فى هذا الأصل من الفواتح .. وخلاصة ما أراه فيها كذلك . ومثلد عندى كثيل صانع ماهر . أعدُ مواد ما يراه الصانعون ويألفونه
rr نفس المصدر ص (r)
r|/ الكثـان : (1)

ويعدون منه أشكالاً متسناوتة فى الجردة والحسن كل حسب ما أُوتِّ من مهارة وحذق فى الصناعة . فجاء هذا الصانع الذى ليس له نظي مواده التى أعدْها أمام الصانعين وصنع منها شكلاً يحسونه فى هيئته ونظامد

 المواد المستعملة فيها . إنُ هذا أدعى إلى إقرارهم بالتنفوق لهذا الصنا الصانع وأند ليس من طبتهم وإن اتحد العمل عند الجميع .. " وللّ المثل الأعلى' ه . * * *

## -المجموعة الشرطية :


 على تسميتها : المجموعة الثرطية - أو القسم الشرطى من سور القرآن الكريم - والباحث يرى أنها تشترك فى عدة خصائص : - خصائص المجموعة الشرطية :



 به المديث عنها من أغراض أخرى لها بالمقام نسب ورحم م ألما ثالثاً : أن الثرط فيها تد تردد كثيراً فى السورة الواحدة ، ولم يقتصر وروده على مطلع السورة فحسب وذلك أمر ظاهر من مجرد ألـيرد تلاوة هذه السور السبع وتتبع أساليب التعبير فيها .

رابعاً : أن هذه السور السبع - المجموعة الشرطية أو القسم الشرطى موضوعاتها أمور مستتبَلة فى الغالب . استقبالاً حقيقياً كما سيحدث من الم مقدمات القيامة وأهوال المشر ، أو استقبالاً باعتبار المكاية كمجئ نصر اللّ
 أمر واقع ، أو لمحة من أخبار تكمل بها الصورة ويتضح بها المقام .



 أو » لو " هما شابد ذلك .
والقيمة البيانية لهذا المطلع الشرطى التى من أجلها - واللد أعلم - آثر القرآن افتتاح هذه السور بها . هى أن الأسلوب الشرطى يمتاز بربطه بين أجزاء ألـئ
 وأردفت بفعل الشرط تشوقت النفس إلى ذكر ما سيكون .. فإنـا بعد هذه الإثارة وهذا التشويق تُكن أيما تكّن . البيانية لأسلوب الثرط فى القرآن الكريم أمران :

 وتضاعف من تشوقد إلى البواب كلما انتقل من جزء إلى جزء . . فيأتيه الجواب بعد تلهف رطول ترقب .
الثانى : أن أجزاء الأسلوب الشرطى فى القرآن ليست من جنس ما يستعمله الناس من أمور عادية قد لا يهتم بها إنسان . أو ليس للوقون عنـئده على

مدلولاتها كبير معنى .

أو ربا تنبأ - سَلفاً - با سيكون عليه الهال فلا يفيد منها فائدة جديدة . وليس المال كذلك فى القرآن . بل فيه - نوق دقة النظم وجمال التركيب -غرابة وجزالة . ولنأخذ لذلك - مثلاً - سورة التكوير :






 (1) بِمَجْنُونٍ ..

لتتل هذه السورة حق التلاوة ، ولنتأمل الشرط الذى بدئت به ـ وللنظظ إلى الأشباه والنظائر التى عطفت عليه . ولتستحضر معانى هذه الصور الصور التى ترا ترمز

 تجددت أمامنا كل مشهـد غريب غريب فى هيئته وصورته رهيب رهيب فى ريى حدوثه
 طريلة شاقة تقطعها النفس حتى تقف على حقيقة الرحلة والغاية التى منى أجلى النـيا

(1) التكوير : 1-1 بr



هنا تستريح النفس من عنا ، رحلة بهرت الأنفاس . ولكنها استراحة ( ليست بالطويلة " فهى على موعد مع رحلة طويلة أخرى تبتدئها من هنا .

رحلات الكون ليس المقطوع فيها مسافة أرض بل وحدات زمن وتجدد ظواهر :


(1) $\qquad$
هاتان رحلتان ، أولاهما أطول من الثانية ، وبين الرحلتين نسب وثيق وعرى
محكمة .
فالسورة كلها مسوقة لبيان وتقرير حقيقتين كبيرتين .وها : أولاً : وقوف الإنسان على حقيقة أمره يوم القيامة . ثانياً : وصف القرآن بما هو حقيت به من أوصاف الكمال . وكل من هاتين الـحقيقتين ذُكِرَ معها ما يمهد لها ويناسبها ففى جانب الحقيقة الأولى آد يت المعانى المقصودة منها بشرط كُوِّتِ ه ، ثـم تتابعت نظائره وأشباهل حتى بلغت إثنتى عشرة صورة من صور البعث . وبلغت الوحدات فى هذا الجزء من السورة أربع عشرة وحدة محسوباً فى ذلك جواب الشرط ، والوحدة اللاحقة بالحديث عن الموؤدة . وكل هذه الصور من مشاهد القيامة وأهوالها . وكلها آيات دالة على قُدرة اللّ الفائقة .

寝

- سر الحروف الساكنة :

وانتهت فواصل الآيات بالتاء الساكنة . وهى من الحروف اللهموسة ، وتساوت الوحدات الصوتية نصارت كالأنغام الموسيقية سريعة الحركة لامثة الإيقاع تشترك بتصويرها الصوتى فى تجسيم المشهد وتمثيله للخيال .

$$
\text { r. - التكوير : } 10 \text { (1) }
$$

ولعل السر فى ختم هذه الفواصل بالتا ء الساكنة الهامسة الإشارة إلى انقضاء
 والرجوم الذى يغشى الناس ... وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسع إلا هسساً . وداعى هذا الحون المسيطر على النفوس ، أوضاع الكون الغريبة التى صار

والإنسِانٍ يومئذ سيرى حقيقة عمله ويقف على نوع مصيره : ال عَلْمَتْ نَنْسْ
 الأوامر ، وتتطلع إلى حسن التوجيه وتهفو إلى الإرشاد المنجى من هذه الويلات .

## * *

- حقيقة كبرى :

لهذا - واللّ أعلم - يعقب القرآن هذا المثهد المثير المخيف بعرض حقيقة كبرى من حقائق الإيمان العالم

وهو لا يكتفى بتهيئ النفوس الذى شرحناه آنفاً . بل يهـد لهذه المقيقة الثانية

 أشعته هادية باصرة فيتحرك كل ساكن ويظهر كل مختف ... إنه بعث . إنه

بعد هذا كله يعرض القرآن حقيقة الإيمان الكبرى : القرآن كتاب اللّ ورحى


*     * 





## - معان إضافية موحية :

 إلى الهدف الرئيسى من الككلام عن القرآن . ولكن حينّ الينّ ننظر إلى هذه المعانى الإضافية نجد لها أروع الدلالة على تأكيد المعنى الرئيسى .. وهو وصن القنى الترآن بأنه وحى اللّه إلى رسوله . وتلك المعانى الإضافية هى :
أولاً : وصف جبريل عليه السلام - وهو سفِير الوحى - بما ينبئ عنِ


 يُشعر ذلك بصيانة القرآن من التحريف . فجبريل مبلًّغ له كما تلقاه من ربد لم يُغيرً أو يبدل فيه لأنه أمين .



 لم يخلط فيه . ولم يلتبس عليه منه شئ لأنه عاقل رشيد . والجنون المنفـى عنه

 رجاحة عتله وحدة ذكائه وكريم سيرته . آلم يسموه تبلاً : الصادق الأمين .
وبهذين الوصفين ، وصف جبريل بأنه أمين . ورصف محمد عليم الئن السلام بالرشد ونفى البنون عنه سلم مصدران من مصادر القرآن من أى عيب بكرن مظنة

التحريف والتبديل ، وسلم القرآن نفسه من كل عيب يتقوله المتقولون عليه




 العلما ، أن يُخَرِّبوا العبارة على إبنات القسم .



 أنها آيات ناطقات .

 يقول : القرآن فى هدايته للناس كالصبح فى إشراقه وبث المياة فى الكائنات بعد سكون وظلام . .
خامساً : إنُ فواصل الرحلة الثانية ـ تنتهى بحرف السين المتحرك . وهر ور من أحرف التصغير ، والتصغير حركة دائبة مستمرة . والكلمات فى أنفسيا النـيا حركة




وأهوال القيامة وإنا هم فى فسحة من الأمل فى الحياة بطولها وعرضها وحركتها
وصخبها لذلك جاءت الكلمات متموجة مدوية والفواصل متحركة سافرة .
وهذا هو صنيع القرآن : لكل جملة بل لكل كلمة بل لكل حرف وحركة مكان
ودلالة . ولكل مقام مقال .
وهاتان المقيقتان اللتان دار عليهـا رأس الأمر فى السورة كلها - مع
توابعهما - أد يتا فى عبارتين جزلتين : شرط . وتَسَم .
*
*

- مطالع سور المجموعة الشرطية :

وهذا ما يمكن ملاحظته فى سورة التكوبر ، وما يُكن ملاحظته فى بقية هذه
 فكان أسلوب الشرط هو وسيلته المفضلة والأداة هى " إذا " المؤذنة بتحقيق جوابها . لأن الساعة آتية لا ريب فيها ، ومظاهر القيامة موضع اهتمام فيها لأنها صُدُرت بها وعليها أدار الحديث .


(1) \& 1 (..


(r) قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
$0-1: 1$ : الإنفط (Y)
$V-1:$ : الواتعة (1)




أوْحَىْ لهَا . . ه (r) .

* $\%$
-سر " إذا "، :
فى مظالع هذه السور يتحدث القرآن عن مشاهد القيامة . فلم يستخدم من
أدوات الشرط غير " إذا « وقد تقدم وجهه فى حديثنا عن سورة التكوير . وفواصلها منتهية بالتاء الساكنة مثل فواصل سورة التكوير . وهذا يؤيد ملاحظتنا التى أشرنا إليها هناك . ولا تظن أنُ سورة ٪ الزلزلة " خرجت عن هذا النظام . فإننا نلحظه فى غير الفواصل فى موضعين : " زلزلت " و " أخرجت "، ، أما فواصلها فلا يخفى أنها منتهية بالألن الساكنة .

والحال كذلك - أعنى استخدام الأداة » إذا " - إذا كان الحديث عن منظر



وكذلك الحال إذا كان الحديث عن مصير محتوم ، سواء أكانت حتميته لسنن
 أمر محتوم لأنه وعد اللّد لرسوله ، واللّ لا يخلف الميعاد .

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) النصر ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (1) الإنشقاق : 1 ال } \\
& \text { 1A : (E) الإنشفات (1) }
\end{aligned}
$$

 الأجل أمر محتوم كذلك لأنه سُنْة اللّه فى اليلفق لا فرق بين كائن وكائن . فالأمر هنا يجرى على سنن عام .

* $\quad$;
- إيثار غير " إذا ") :

وإذا خرج الحديث عن هذه المواقف وأشباهها فإن المجال فسيح أمام أدوات
الشرظ غير » إذا " كل حسب ما يقتضيه المقام .
ومن ذلك قوله فى سورة الواقعة : وا لَوْ ْنَثَا ءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ



اختلفت الأداة فى هذه النصوص لاختلاف الأغراض إذ المراد من الأول التهديد
بتبديل النِعَم وذلك أمر متوقف على المشيئة الإلهية إذا أرادته كان وإلا فلا .
 غير ضامنى رجوعهم إلى المدينة وذلك - فى تصورهم - لو حدث لترتب عليه ما دبروه من آثار

10 : الواتعة)
A : (£) المنافتون

11 : المنانقون


والتفرقة بين أدوات الشرط على هذا الأساس ليست خاصة بمجموعة السور الشرضية بل عامة فى جميع سور القرآن ، ولا يخالف إلا لداع بلاغى • وإنما آثرنا المديث عما جاء منه فى هذه المجموعة لأن المجال خاص بها بها .

*     * 

ظاهرتان عامتان :
والذى أريد إثباته - هنا - أن مجموعة كل نوع تحكمها ظاهرتان : الأولى : أنٌ كل مجـموعة من هذه السور انتظمت تحت أصل واحد من هذه
 جدولاً متميزاً يتقدمه مظلع واحد متحد السمات أو متقاربها . بحيث الصـ يتضح عند


رصنع خبير
الثانية : أن تلك الأصول - فى جملتها - ضرب من البيان رفيع ، ونمط من
 وأجزلها وأعذبها ألفاظاً ، وأشرفها وأنبلها مقاصد ، وأحسنها وأجودها سبكاً،

وأدقها وأروعها نظماً
ومطالع الكلام هى أول ما يقرع السـمع ويصل إلى النفس . فإذا توافرت لها خصائص التعبير الجميل خفت النفس لسماعه . وأقبلت على فهم معناه . وانتهاج نهجه وصارت معه حيث يكون .

وقد جا ءت هذه الفواتح كلها وافية بهذا الغرض عامرة بتلك الـصائص وهو أمر شهد به أرباب القول وحذُّق الكلام حتى من أعده أعداء القرآن أنفسهم . والحق ما شهدت به الأعداء .

والآن .. فقد بان لنا أن كلتا المجموعتين - ما بدئت بحروف الهجاء ، وما بدئت بأساليب شرط - لم يكن هذا السلوك فى أى منهـا أمراً صنعته الصدفة . بل كان لخصائص تعم أفراد المجموعة . وتربط بينها فتجعلها قسماً ذا ملامح YIV

خاصة . وقد حاولت جهد ما أستطيع أن أكشف عن شئ من تلك النصائص التى تسرى بين وحدات كل مجموعة وكان مرجعى فى ذلك هو القرآن نفسه . وهذه براعة استهلال . ذات دلالات بيانبة تضاف إلى وجوه إعجازه وجمال أسلوبه وسحر بيانه .

9is
Y - فواصل القرآن :

فاصلة الآية هى آخر كلدة فيها . وللعلماء تعريفات متعددة فى تحديد معينى



 تدخل فيه الفاصلة اللغوية مع الفاصلة الاصطلاحية وهذا عيب فى التعريف .



مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية ه (1)
 بها إنهام المعنى . ولعل علِّة التسمية „ فُاصلة ، لأنها تفصل بين الآى ، وتيز بينها ه .

*     * 

$$
\begin{aligned}
& \text { 1.0: هو (Y) }
\end{aligned}
$$

47/ヶ : الإتقان للسيورطى (1)
72: الكهف (r)

- آراء العلما \& حول السجع فى القرآن :

وقد سموا التشاكل الواقع بين الحرون فى أواخر الآى فواصل . وسموا نظيره في الأساليب الأخرى سجعاً . لأن مجئ السجع فى القرآن المر لم يكن محل إتفاق بين العلما ، ، فانقسموا إزاء هذه التضبة تسمين : الأول : يمنع أن يكون فى القرآن سجع . ولهم فى ذلك حجع وأسباب ذكروها

وبنوا مذهبهم عليها .
الثانى : يرى جواز مجئ السجع فى القرآن ، بل هو وارد فيه فعلاً . ولهم ردود على حجج وأسباب المانعين . وأسباب أخرى مهُدوا بها لمذهبهم .. وبنوا نكرتهم عليها ومن أدلة المانعين :

1 - أن القرآن وصف لله . فلا يجوز وصفد با يرد به إذن شرعاً .
「 「 - أن السجع من قولهم : " سجع الطير " وشرن القرآن ألا يُستعار لشئ فيه لفظ أصله مهمل .
، r أما الفاصلة فُيُقصد بها المعنى أولاً . ثم بُحال عليه اللفظ . والفواصل بلاغة . ع - لو كان فى القرآن سجع لـا كان خارجأ عن أساليب كلامهم . . ولو كان

 القرآن أجدر أن يكون حُجُة من نفى الشُعر . لأن الكهانة تنافى النبواًات . وليس
. كذلك الشعر
0 - ولو سلّمنا بأن فى القرآن سجعاً لكان مذموماً فى بعض المواضع لمجيئد على غير شرط السجع الحسن . وهو ما كان متقارب الحرون . ولعدم استواء

مقاطعد فى الطول - أحياناً - رهذا غير مرض . ولا محمود . لأن للسجع منهجاًٌ محفوظاً وطريقاً مضبوطاً مَن أخل به وتع الخلل فى كلامد (1) " وهذه خلاصة أدلة المانعين وكان أرلهم الأشاعرة ، ثم تابعهم كثير من العلماء مثل ابن خلدون والرمانى والباقلانى .. وغيرهم .



 الآيات منها فواصل إذ هى ليست أسجاعاً . ولا التزم فيها ما التزم فى السجع .
ويبدر أن ابن خلدون أول مُن أطلق هذه التسمية وقد طرق فـى نـى نصه هذا أهم

 هذه التسمية ليست بغريبة عن روح القرآن ولغته . أما المجيزون لورود السجع فى القرآن . فكثيرون كذلك . منهم أبو هلال الـلـ
 والفراً ، من النحاة والزركشى صاحب „ البرهان " رالسعد وابن النفيس ..

وغيرهم .
وكان على هؤلا ، أن يقوموا بعملين لإثبات مذهبهم ..
 المحسنات اللفظية ، والفواصل من المحسنات المعنوية ، ،وبين النوعين بون شاسع.
(1) (1) ردد هذه الثُبُ القاضى أبر بكر الباتلانى فى كتابهٌ پ إعباز القرآن ه -

rr.

ثانياً : أن يأتوا بجديد من الأدلة التى تؤيد وجهتهم فضلاً عن رد شُبه المانعين . وهذا هو الذى فعلوه فلننظر فى أقوالهم .

يقول ابن الأثير : " .. وإلا لو كان مذموماً - يعنى السـجع - لما ورد فى القرآن الكريـم . فإنه قد أتى منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالسورة كلها مسجوعة . كسورتى الرحمن والقمر . وغيرهما .. وبالجملة فلم تخل منه سورة
(1) " من السور

ويقول أبو هلال العسكرى : » جميع ما فى القرآن الكريم مما يجرى على التسجيع والازدواج مخالف فى تمكين المعنى وصفاء اللفظ ، وتضمن الطلاوة

والما ، لمل يجرى مجراه مـن كلام الخلّق " (r)
وكذلك يقول صاب » الطراز " ، وابن النفيس ، وهما إنا يدفعان ما ذكره اللانعون من شُبه ولم يأتيا بججديد يؤيد هذه الوجهة . أى أنهما يدوران فى مجال العمل الأول فحسب .

وجاء ابن سنان الـُفاجى فأتى بالعملين معاً . رد شُبه المانعين . وإثبات جديد من الأدلة ليس فى وسع منصف إنكارها ، فكان أكثر النقًا د حسماً للخلاف . وأشدهم حماساً لإثبات السجع فى القرآن الكريم . كان منهجه على النحو التالى : 1 - بدأ بذكر مذاهب المانعين . وذكر عبارة الرمانى : " الفواصل بلاغة ، والسجع عيب " . وفنُّ أدلتهم واحداُ واحداً . Y مقاطع الفصول أما الفواصل فمنها ما يكون متماثل الحروف ومنها ما يكون متقارب الحروف . فالأول سجع والثانى فاصلة . وكلا النوعين إما أن يأتى طبعا" سهلاً تابعاً لمعناه ، وإما أن يأتى على الضد . فالأول محمود والثانى مذموم .

Y\&q س (Y)
VE المثل السائر ص (1)
rri

والقرآن الكريم . ورد فيم النوعان : التتماثل الحروف ، والمتقارب . وكلاهما فيه من المحمود ويمثل لذلك مبطالع السور : الطور - طه - العاديات - الفجر القمر - ويعقب على ذلك بقوله : " وكل أولئك جائز أن يسمى سجعاً لأن فيه المد معنى السجع ولا مانع فى الشرع يمنع ذلك " (1) ، ويمثل للمتقارب بأم الكتاب. و " ق " ، ويقول : " مثل ذلك لا يسـمى سجعاً لأن حروفه غير متماثلة ". r - خطأ الرمانى فى قوله : „ الفواصل بلاغة والسجع عيب ") لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعاً للمعنى وكان غير مقصود . فذلك بلاغة والفواصل مثله، وإن كان يريد بالسـجع ما تقع المعانى تابعة له ، وهو مقصود متكلف . فذلك عيب والفواصل مثله .

ع - ويرد على شُبهة تنزيه القرآن عما سواه فيقول : ״ وهذا غرض فى التسـمية قريب ، فأما الحقيقة فما ذكرناه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره

(r) (r) "

وما يؤيد بد المجيزون مذهبهم فوق ما ذكر . أن السجع من الفنون التى يبين بها فضل الكلام ويقع لها التفاضل فى البيان والفصاحة . كالجناس . والالتفات ونحوهما من الفنون البلاغية التى هى محل اتفاق من حيث ورودها فيه . فكما جاز ورود هذه الفنون فيه جاز ورود السجع

*     * 
- دليل السـجع من القر آن نفسه :

ثم لجأوا إلى القرآن نفسه يستخرجون منه أمثلة تدعم فكرتهم • منها أن القر آن ورد فيه تقديم موسى على هارون فى موضع ، وفى آخر قُدٌّ هارون على
. نفس المصدر (r)
19v-112 (1)

موسى (1) . وموسى إذا تُدٍّْ على هارون فذلك جار على الأصل عندهم . لأن
 فذلك عندهم - أى تقديم هارون على موسى - ليس إلا لفضيلة السجع . لأن الفواصل فيه جارية على » الإلف " .
 حيث نصل بين المعطون والمعطرن عليد من أجل المل السجع ـ لأن تقدير الكلام : " ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسـى لكان لزاماً " . * *

رد هذا الدليل :
 فقال : ״ إن تقديم موسى على هارون مرة وتأخيره عنه أخرى . ليس من ألجّ أجل
 من الأمر الصعب الذى تظهر فيه البلاغة " (ّ)


 جاء ذلك فى العهد الجديد (\&)

وكمال هيئة النطق ونصاحة البيان أمر لـ قيمته فى مقام التبليغ ، وقد شهد
 يبعد أن يكون تقديم هارون على موسى من أجل هذا الاعتبار .

1Y4: ط (F)
£A : وررد ذلك فی سورتى : طه : . . والشعرا (I) . إعجاز القرآن للباتلانى ص 4 (r) V:V الكتاب المقدس (£)

هذا على اعتبار أن التقديم يجرى فى القرآن على حسب الأفضلية . ولكن

 ينظلق معد الفهم فى آفاق رحبة .
أما الشُبهة الأخرى فلم يتعرض لها الباقلانى . الزمخشرى على توجيه للآية يحسن بنا الإشارة إليه . وتوجيه الزمخشرى للآية ذو شقين :
الأول : أن يكون (» أجل مسمى " معظرفاً على " كلمة " وعليه فنى الآية فصل بين المتعاطفين
 الآية . وتقدير المعنى حينئذ : ״ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لكان الأخذ العاجل والآجل لازمين لهما كما كانا لازمين لعاد وثمود " .
 ولا تأخير فيسقط الاستدلال به .
 تكون خلافاً لفظياً ما دام الإثنان متفقين على تنزيه القرآن عن التكلف التف والتوعر


 الكثير والاتفات فى التسمية لا يضير مادامت التفرقة بينه وبين غيره مقيسة بععايير الجودة والمسن وخلوه من العيوب التى ألنوها فى غيره . * $\%$

## -وظيفة الفواصل اللفظية :

للفاصلة فى القرآن الكريم وظيفتان ، إحداهما لفظية - وسنتحدث عنها الآن، وأخرى معنوية - وسيأتى المديث عنها تريباً .
أما وظيفتها من حيث اللفظ فتعتمد على الععامل الآتية :
 عليها وقد كمل المعنى أو قارب الكمال ، بحيث يشهد الذوق بذلك ويدركه . ثانياً : تؤذن بانتها ء الآية وتيز بينها وبين التى تلبها كما تميز قافية الثعر بيتاً من بيت مع اختصاص الفاصلة بأحكام الربط ودقة النظم وجمال التلاوزم

 ومن أجل هذه الوظينة اختصت الفاصلة بأمرر . وهى :

 يلحقون الألف والياء والنون يريدون مد الصوت . ويتركون ذلك إذا لم (r) " يترنوا

وقد جاء فى القرآن على أسهل موقع ، وأعذب مقطع (r) .

 التناسق وجمال الإيقاع ع
(I) النبأ العظبم - محمد عبد الله دراز
(r) بديع القرآن لْبن المعتز ص4 (r)/r : الكتاب
 رتلك الألفاظ سماها المتقدمون رد الأعجاز على الصدور . وسماها المتأخرون
. التصدير
( ) (د ) أن تتكرر فى بعض المواضع فاصلة بعينها كما فى سور : الرحمن
 لها وللوظيفة المعنوية كا يبدو عند البحث والتأمل .

*     * 
- وظيفة الفواصل المعنوية :

لا بد للباحث عند الكشف عن وظيفة الفواصل من حيث المعنى أن يتتبع جميع
 وهذا ليس له من سبيل فى بحثنا هذا ـ ولذا نكتفى بذكر ما يتيسر منها فيما يأتى :



(I) وَأنفُسُهُم ، أفَلا يُبْصِرُونَ

والمعنى العام لهاتين الآيتين أن الناس غنللوا عن آيات اللّ ـ ـ وهى ظاهرة أمامهم يرون عليها دون تذكر أو تدبر المان المان

وهذه الآيات التى غنلوا عنها نوعان : آيات تاريخية تُدركَ عن طريق السِ


VV - M : السجدة)

وتد ذكر القرآن مع كل نوع ما يلاتمه . فجا تا الفاصلة مع الآيات التاريخية والأثرية „ أفلا يسمعون " وجاءت مع الآيات الماضرة „ أفلا يبصرون " . . فنى الأولى نفى للسمع على سبيل التوبيخ . وفى الثانية نفى للبصر الذى هو سبيل المشاهدة والتبصر (1)






 * *

## - اختلاف الفواصل لاختلاف المعانى :


 البيان البليغ . فحساب النجوم والأفلاك فى الأولى مختص بالعلما ، فالـيا فناسب أن تكون فاصلته : » لقوم يعلمون " ، ،
وخلت الإنسان من نفس واحدة . وتكثيره ونهيئة الرزق لـ ـ و وتدبير أمره فى

 فاصلته : „ لقوم ينتهون « لأن النقه أدق من مجرد العلم .

أما الثالثة : فقد اختصت بالنعَّمَ التى عليها تقوم مطالب الــياة الدنيا من




لأنها كما تقتضى شكر المنعم بما تقتضى الإيمان بواهبها . والإيمان أصل في


قلنا : إن اختلاف الفواصل هنا كان لاعتبارات فيما هى فاصلة له من اختلاف
فى جنس المنغَم به وقد تختلف الفاصلتان والمعنى واحد !

## :

- اختلاف الفواصل مع اتحاد المعنى :

ولكن فى القرآن ما هو مثير للدهشة . ذلك أن الفاصلتين قد تختلفان
 (r) اللَّه لا تُحْصُوهَا ، إنَّ الإنسَانَ لَظَلُومُ كَفَّارُ
 (r)

وقد أجاب ابن المنير على هذا الاختلان فى الفاصلتين مع اتحاد الموضوع فقال : " كأنه - أى اللّه - يقول : إذا حصلت النعم الكثيرة . فأنت آخذها . الخا وأنا
 لى عند إعطائها وصفان : أنى غفور وأني رحيم ، أقابل ظلمك بغفرانى وكفرك
برحمتى " (£)
(1) الظر بديع الترآن لابن أبى الإصبع - تحقيق الدكتور حنفى شرن .
.
1 1 : النح
( إيراهـر :

وتخريج ابن المنير لاختلاف الفاصلتين مقبول ، لكنه لم يعالج الموضوع من
 سورة إبراهيم على وصف اللّ ؟ ثم لماذا أوثر - كذلك - وصف اللّه فى سورة النحل على وصف الإنسان ؟

وعندى .. أن إيثار وصف الإنسان فى سورة إبراهيم لأن السورة عدُدت كثيرا
 فقرت السورة موقف سواد الناس من النعم
وإيثار وصف اللّ فى سورة النحل . لأن السورة تحدثّت عن كثير من صفات اللّ فى موطن يدُّع فيه المضللون وجرد شريك النّ للّ - سبحانه - فناسب أن يراعى فيها وصف اللّ دون الإنسان .

وعلى عكس هذه المسألة قد يختلف موضوعا المديث وتأتى الفاصلتان
متفقتين فى المرضعين ، ومثال ذلك :
بِ






 والمناسبة فى الموضعين واضحة لأن المعنى : اللّه عليم بما فيه صلاحكم حكيم فيما شرعه لكم

وتكرير الفاصلتين بألفاظ واحدة فيه تأكيد للإنذار من المخالفة ومبالغة فى امتثال المكلفين با أرشدوا إليه .

*     * 
- فواصل تحتاج إلى تأمل :

وقد تبدو الفاصلة - بحسب الظاهر - غير ملاتمة للمقام - فإذا ما تئملت ظهرت دقة الحكمة فيها . وتد مئلوا لها بقولم تعالمى : و إن تُعَذِّبِهُمْ فَإنُّهُم

 وسر العدول : أنه لا يغفر لمن يستحق العقاب إلا مَن ليس فونه أحد يَرُدٌ عليه حكمه . عزيز لا يُغلب .
 يُتهم فى غفرانه لمن يُستحق العقاب . ففى " الـكيم " احتراس حسن لا لأن

الحكمة فيما فعل .


 بالضحا ، لأنهما نظيران كذلك ، لكن خولف هذا الظاهر ولهذه المخالفة أسباب :




119-11A: b(r)
111 : الما 11 (1)

( ب ) أجرى المطاب بمتتضى العادة لأن العادة أن يقال : جوعان عريان .
 كثيراً بالعطش .. نصار ( الضحاء ، كأنه سبب فيه نقُرْنَ به .

 بماثله لتوهم متوهم أن المعدود نعمتان لا أريع ـ

*     * 
- دليل من الشعر العربى :

 ذكره . فاتخذوه معياراً للقياس فيما قاله الشعراء . فقد قال امرؤ القيس الشـاعر الجاهلى :

 فقطع ركوب المنيل عن كره ، وتطع تبطن الكاعب عن اشتر اشترا ، الخـر ، مع أند المناسب وغرضه تكثير ملاذه ... والفخر بها .

> وقد تبعه المتنبى وهو شاعر إسلامى فقال يدح سيف الدولة :

 ويذكر الثعالبى (') أن سيف الدولة عاب قول الشاعيرين امرئ القيس والمتنبى لأن الوجه - عنده - أن يقول امرو التيس :
(17 ، 10/ (10 :

 وأن يقول المتنبى :


 بيتان حسنان ، ولو وضع مصراع كل واحد منهـا مكا مكان الآخر لكان أشكل
وأدخل فى استواء النسيج " (') .






 فامرؤ القيس وصف نفسه بالفتوة والشجاعة . بعد وصفها بالتملك والرفاهة " (r)
 القرآن الكريم (٪) وكان دليله فى ذلك آيتى " طد «، المتقدمتين .
|Vr/| : العمدة (r)
(الموشح للمرزبانى ص (1) (1)
(r) فن الإسجاع - على الجندى .
 والموضوع " المعنى " ، على أن لنا ملاحظة جديدة لم أر أحداً أشار إليها . أليا . وسأرجئ المديث عنها بعد إيجاز ما ذكره ابن أبى الإصبع من تتسبم النواصل فـى ألمى

*     * 


## - أقسام الفواصل :

قسُم ابن أبى الإصبع فواصل القرآن أربعة أقسام وهى :


 القَرَّن :


 والرشيد باعتبار التصرن فى الأموال . ومثّله : الَا لَا تُدْرِكُُ الأبْصَارُ وَهُوْ يُدْرِكُ الأبْصَارَ وَهُوْ اللَّطينُ
 لـا سَواه ومنه الأبصار .
ץ رد الأعجاز على الصدور . وقد قسْـه ابن المعتز ثلاثة أقسام :



# مُهْتَدِينَ 

$$
\text { ( البقرة : } 17 \text { ( } 7
$$

$$
\text { الأنعام : } 1 \text { ا }
$$

AV : هود (1)
( ب ) توافق الناصلة مع أول كلمة . فى صدور ما قبلها ومثالد : و وَهَبْ




م


 - بهذا المعنى - أن التوافق فى التصدير لنظى . ونى التوشيح معنوى .

 ومثاله من القرآن الكِريم : ا





 الكلام الذى يتقدمها يستدعيها فنجد السامع يتوقعها ويكاد يحدد نوعها متى أدرك معنى سابقها

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. :الأنعام (r) } \quad \text { : آلل عمران (r) }
\end{aligned}
$$

 القرآن أكبر شاهد عليه . وقد ضربنا له بعض الأمثلة ، والآن أريد أن أنـ أتعرض لتلك الناحية التى أشرتُ إليها من قبل والتى لم أعثر على إشارة إليها من أحد وباللّ التوفيق . .

## * *

- بحث جديد فى الفوصل القرآنية :

ذلك أننى ألاحظ - وهذه فكرة أطرحها للدراسة والبحث الئى الأوسع - أن
الفاصلة القرآنية فى الآيات الطريلة - سواء أكانت فى الـسور الطرال ألوا أو التصار أو المتوسطة الطول والتصر - تأخذ سمة الاستقلال بعنى أنها تأتى بعد تانم

 غالباً ما تكون فى هذا النوع جملة مستوفية الأركان . ويغلب عليها أن تكار ألون

أما فى الآيات القصيرة ، سواء أكانت فى السور الطوال أو التصار ، أو المتوسطة الطرل والتصر ، فتكون كلمة مكملة لمعنى الآية التى هى فيها الطـي معمولة من حيث المكم النحرى لعامل فيها . وليس لها سمة الاستفلال لأنها ليست جملة .
وقد تكون جملة قصيرة خاطفة ، فعلية أضمر فيها ناعلها . ويغلب مجئ هذه الفواصل فى السور القصار ما يسمونه „ تصار المنصل "، وما قارب ذلك .


توجيهاً بيانباً ، وباللّ التوفيق ..

## فواصل الآى الطوال :










فهذه خمس فواصل فى خمس آيات وقعت الفاصلة فيها كلمة فى جملة مستقلة بعد استيفاء المعانى الرئيسية لكل آية ـ إلا فالصا فاصلة الآية المامسة . نقد بنى المعنى الرئيسى عليها ودخلت فى أصل الدلالة

وقال فى سورة آل عمران : الٍ قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ لَمَ تَكْفُرُونَ بَآَيَات

 (r) تَعْلَوْلْ

وهاتان آيتان جا ،ت الفاصلة نيهـا كذلك كلمة فى جملة أفادت معنى جديداً
بعد استيفاء معنى ما تقدمها .



$$
99-9 \wedge \text { : : عهران (r) }
$$

4^-9 - البقرة : (I)









 فأنت ترى فى هذه الآيات الثلاث - وقد اختلفت فيما بينهما فى الطول - أن فاصلة كل آية منها مستقلة . فجملة الفاصلة فى الأولى : ذا إنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِمِاً \& لأنها أعقبت تشريعاً خالصاً.
 المخالفات التى توجب حداً بِقام على المخالفِ . وذلك يُشُعر برتوع الحطأ من بعض المكلْنِين
 جكم الإعراب لأنها أعقبت بياناً لما يريده اللّ من التشريع للناس ، والغاية العظمى للشارع من فرض الأهكام .

*     * 

> (1) النسا، : Yq -

- فواصل الآى القصار :

ذلك شأن الفاصلة الغالب عليها فى الآيات الطوار الـيا


فنجد الفاصلة فيها كلمة معبولة لعامل تقدم فى بنى بناء الآية تبل استئيفاء

 الثانى إن كانت فعلية وقد تتعلق بكلمة الفاصلة معمولات لها فلا فتحذن تلك الك الكا
 وقد ينتظم هذا النهج سورة كاملة . وقد يقتصر على معظم آياتها

 تكون من هذا النوع و نكتفى منها بـا يأتى :










(1) الواتعة : 1 -

هذه الآيات تثثل مطلع السورة ثم الحديث عن أحد الأزواج الثلاثة حديثاً تنصيلياً بعد الإشارة إلبها إجمالاُ فى صدر السورة . والمتأمل بلحظ فى فواصل هذه الآيات - كما هو الشأن فى آيات السورة كلها تقيباً - أن دلالة الفاصلة جاءت جا جز اً من المعنى الأصلى للآية . ومكملة
 ثلاثة مواضع بدت فيها الفاصلة ذات دلالة مستقلة . رهذه المواضع الثلاثة :


 مطلق فى الرابعة والنامسة ، وصفة فى السادسة والسابعة . وهكذا تجد الفاصلة جز ءاُ أساسياً من الآية ودلالتها جز اًأ من المعنى الأساسى الذى من أجلد سيقت الآية

وقبل سورة الواقعة . فابن ( التمر " و ( الرحمن " يغلب عليهـا هذا الطابع
لأن العِلْة - وهى تصر الآيات - مشتركة فى المواضع الثلاثة .








 (1) إنُ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

*     * 
- غرضان من سورة " الغاشية " :

هذه السورة تحقق لنا غرضين . أحدهطا : أن فاصلتها - غالباً - كلمة معمولة نحوياً لعامل فى الآية ، فدلالتها - إذن - دلالة رئيسية بالنسبة للآية


 فى السادسة ، ومتعلق بـ ״ پ يغنى " فی السابعة .
 الآيات القصار أن تكون كلمات مفردة لها دور أساسى فى تصوير المعنى الرئيسى فى الآية أو المعانى الرئيسبية إذا تعددت معانيها .
 الدرر الأساسى فى بيان المعنى الرنيسى كذلك . أنـي والنى نلاحظه علبها أنها جملة تصيرة قد أضصر فيها فاعلها ـ وتلك الآيات هى : *


 وأضمر فيها الثانى : نائب" الفعل فى أريع ، والناعل فى واحدة .
Yr - IV : الغاشية (r)
ry - الفاشية : (1)

بقى النوع الثالث هن هذه الفواصل . وهو ما تعلق فيه بكلمة الفاصلة


جملة الفاصلة بل حافظت على سرعة إيقاعها وتصرها .
وظاهر من هذا العرض أن هذا النوع على ضربين . أولهما : ما ذكرت فيه








بنيت فواصل هذه السورة جميعها على الهاء الذى هو ضمير المؤنثة الغائبة وقد اختلف موقع هذا الضمير من الإعراب لكنه لا يخرج عن حالتين :

الأولى : أن يكون فى محل الجر بالإضافة .
الثانية : أن يكون فى محل النصب على المفعولية - وهذا هو الغالب عليه وهو فى الحالتين معمول لعامل أساسى فى بناء الآية . ومثل هذه السـورة فى |اتحاد الفاصلة على حرف واحد سورة ٪ الناس " .


" وهذا النوع أقل وروداً من سابقه . وهو موجود متناثراً مع غيره من


(1) فَهَدَىْ




- والسر فيما أرى :

ولعل السر البيانى فى نظام الفواصل السابقة على النحو الذى شرحناه ما يلى: أولاً : أن السور القصيرة تشتمل على آيات قصيرة كذلك ، والآية القصيرة
 ليست مجالاُ لذكر الأفكار الطويلة التى تحتاج إلى إطالة بناء الجا الجملة أو الآية التى تصورها . ومن هنا فإن الفكرة الأساسية تتطلب انتظام جميع الألفاظ لتأدية تلك الفكرة الماطفة الموجزة ، أما فى الآيات الطوال - كما فى آية التداين من سورة البقرة - فإن الفكرة فيها ذات أصول وفروع ع لمرا وهى أصل من


 التى اتخذناها مقياساً هنا لتعدد المعانى وكثرتها .

- نص آية التداين :















## * *

- تحليل آية „ التداين " :

فانظر كم مسألة تشريعية عالبتها الآية . وكم معنى صورُته . ولم تنس أن


 الراقعة - أن يذكرها . فاحتاط لذلك بشهادة النتين لهذا لما الغرض
 نهو أقسط عند اللد . وأقوم للشهادة وأدنى ألا نرتاب فیى نفى المق أو أجلد المضروب . وقد مزجت الآية التشريع فى المعاملات بالتوجيه الأخلاقى فى مواضع كثيرة منها
rar : البقرة (1)


(1) عَلِّمُ هِ

8

- دليل يؤيد هذه الفكرة :

ويئيد هذه الفكرة أن الغالب فى الآيات التصار أن سورها مكية النزول .

 التبشير والإنذار . والترغيب والترهيب . لذلك كانيا كانت آياته تصيرة العبار العبارة حادة



سوره وآياته إلى الطول والاستتصاء إلا أن يخاطب اليهود أو المنافقين فيكر . الانيا , والدعوة إلى الإسلام فى بدء أمرها كانت لا تطلب من الناس وقوناً طويلاً




 طور حتى يصل بهم إلى فهم النقرات ودراسة النصوص الم الم والمتأمل فى قصار السور المكية يتبين هذه المقيقة دون ما ما شك ألو أو ريب .
 * * *
iv: التر (r)
YAY : البقرة (1)
r - ألفاظ القرآن :
لألفاظ القرآن جانب كبير فى سموه فوق أناط التعبير الأخرى . وتقوم هذه الألفاظ القرآنية على اعتبارات لم تتحقق لغيرها . لذلك فـلـو فإن النظر فيها لم يقتصر على جانب واحد ، بل يجد الباحث المجال فسيحاً أمأمد حين يعمد إلى المى
 هذا البحث الذى خصصناه لدراسة اللفظ القرآنى وتلك الظواهر يكن إلجمالهـا الآتى :
( ( ) ) روعة اللفظ القرآنى فى نفسه .
( ب ) إصابته المقتل فى الدلالة على معناه .
( جـ ) خاصته التعبيرية فى القرآن .
وجدير بالذكر أن هذه الجوانب سيأتى الحديث عنها مزوجاً بعضه ببعض . على أن نتشير إلى كل ظاهرة حين ورودها فى النماذ الـى التى التى سنذكرها لبيان قيمة الألفاظ القرآنية الجمالية ودورها فى قضية الإعجاز ... روعة اللفظ القر آنى فى نفسه :
" القرآن يتأنق فى اختيار الألفاظ . ويستخدم كلا حيث يؤدى معناه فى دقة فائقة تكاد تؤمن معها بأن هذا المكان إنا خلقت له هذه اللفظة دون سواها ولذلك لا تجد فى القرآن ترادفاً . بل كل كلمة تحمل إليك معنى جديداً . فالألفاظ فيه قوية عنيفة فى مقام التهديد والوعيد ، رقيقة عذبة فى مجال

الترغيب والتهذيب . وهادئة حسنة فى مقام التشريع والتفريع (1) الـديد
(1) بلاغة القر آن - أحمد أحمد بدوى - ط . نهضة مصر ص ov ( بتصرف ) .

ولهذا فإنك لا تجد فى القرآن كلمة معيبة من حيث الصورة أو الاستعمال . ولا تجد فيه لفظاً قلقاً مضطرباً أو نابياً فى موضعه . إلى آخر تلك العيوب التى يرددها نقاد الشعر وخبراء الأساليب.

وسلامة اللفظ القرآنى من العيوب نعنى بها أن الألفاظ فى القرآن مختارة
 اللفظ القرآنى من حيث صورة اللفظ نفسه - حروفه وحركاته وسكناته - فإن
 والثلاثية الأصرل فيه أوفر عذداً من الرباعية .
„ أما أن اللفظة خماسية الأصول فهذا لم يرد منه فی القرآن شئ . لألند مكا


 وتحقيقاً لهذه الصفة - إنتقاء الألفاظ وعذوبتها فى القرآن - فإن القرآن يعمد إلى تهذيب ما قد يُعاب من اللفظ إذ دعا داع بلاغى لور الورده فيه . ولهذا
 مُحْكماً فيه . بينما تراها فى غيره معيبة شاذة .. وذلك بششهادة النقاد أنفسهم . وليس ذلك مجاملة منهم للقرآن لما له من قداسة ، بل لأسباب فنية أوضحوها ورجُهوا إليها الأنظار .
*

- ألفاظ حسنت فى القر آن وعيبت فى غيره :

من ذلك كلمة » مقاعد " . فقد عاببا النُقًاد فى شعر الشريف الرضى حيث قال :

「71 - إعجاز القرآن - مصطنى صادق الرانعى ص .





ونقد ابن سنان لهذه الكلمة وجيه لا أظن أحداً يخالفد فيه لأز المقام يقتضى العدول عن مثل هذه الكلمة جرياً مع الذوق وصحة المعنى الهنى الحنـ

- والأساس الذى بنى عليه المفاجى نقده هو أن الكلمة يُشترط فى نصاحت احتها

. عن كثير من الكلمات نزولأ على هذا الاعتبار عنير



فالمقاعد - هنا - فى الموضعين بمعنى المنازل ، ولا يُكنن أن يُفهـم منهما المعنى
 يُفهم من إضافتها إليه ذلك المعنى المستكره هـره .. وذلك سر البممال فى هذين

الموضعين (£)
ومن ذلك - أيضأ - كلمة " تؤذى " . فقد عابوها فى قول المتنبى :


9: البـ (r)
(L)

Vq - vo (I) IrI : آل

رالسبب أن الشاعر تطع الكلمة - وهى ثقيلة - عن الإضافة على العكس من
 وقد جا هت فى القرآن فى مواضع هى فيها حسنة رائقة . وذلك فى قوله

 للأذ ن المرسيقية " (r)
فالقرآن - كـا ترى - استعمل الكلمة واقعة على مفعول „ النبى " فخفت ورشقت وهى فى تول المتنبى متطرعة عن الإضافة .


 , الغرابة فى غيره

 الموضع عدة اعتبارات :
1 - أن السورة التى وردت فيبا فاصلة لإحدى آيها الفية الفواصل

 المناسبة وحسن الجيار . فجئ بها - أى ضيزى - لذلك الالتئام والتناسق

الصوتى الذى لا يخفى أثره .

$$
\begin{aligned}
& \text { (الو/ النقد الأدبى - أحمد أمين : (Y) or (Y) } \\
& \text { r - } r \text { ( النجم : }
\end{aligned}
$$

r - ولهم الذكور ، مع الإصرار على قتلهم البنات .



 المتهكم فى إنكاره من إمالة الرأس واليد بهذين المين المدين منها إلى الأسفل والأعلى . وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية

ع - - وإن تعجب فعجب نظم هذه الكلمة نفسها . وائتلافها مع ما قبلها

 بذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطيع موسيقى . وهذا معنى رابع للمعانى الثلاثة الأول" " (r) 0
إنا هى أربعة أحرف أيضاً (r)

## * *

- سمات أخرى لحسن اللفظ فى القرآن :


 الثقل المعروفة تعذب وتستـــاغ فى التركيب القرآنى .
(r) إعجاز القرآن - للرانعى .
(r) نقلنا هذه الدراسة فى شئ من التصرف مز كتاب " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية " للرانعى ، ص

 النون ، وتوالى الضمات . فكان التههيد فى صدر الآية لذلك بالقلقلة في الدي الدال


 ولتكون هذه الضدة قد أصابت موضعها كـا تكون الأحماض فى الأطعمة . وثد جا ءت راء » تَاروا " مساندة لراء » النُذُر " حتى إذا انتهى اللسان من هذه انتهى إلى مثلها . فتخن عليه ولا تغلظ ولا تلا تنبر فيه . ثم انظر انظر لتلك الغي الغنة التى سبقت الطاء فى نون » أنذرهم " ونى ميمها . وللغنة الأخرى التى سبقت الذال نى » الْنُرُ " (r)




 البميم تكرر فى الآية الأولى مرتين - كـا ترى - نناسب ذلك إيثن إيثار الكلمة التى



$$
\begin{aligned}
& \text { (r) إعجاز القرآن - للرانعى - نفس الموضع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) أحو أحم أمين : نظر النقد الأدبى جـ }
\end{aligned}
$$

ومن مظاهر التهذيب فى ألفاظ الترآن أن ما يختل فيه شرط الفصاحة بالطول
 بديع يجنبها ثقل التطويل



 بسكون يسكن معد النفس فتخرج الكلمة متجزئة كأنها أربع كلمات لا كلمة واحدة .





كذلك . فنزلت منزلة ثلاث كلمات ، كما ترى . وعذبت رغم طولها مالها . * $\%$

- سياسة لغوية :

وهذا - أعنى سكون المقاطع - سياسة لغوية مطلوبة فى تهذيب بعض



 هو كالكلمة الواحدة .

Irv : البترة (r)
00 : النور

رلك أن تقيس على هاتين الكلمتين فى سياسة التقطيع والتسكين فى المقاطع
 والثانية ذات سبعة أحرن ．

 （V）（V）
ولك أن تدير اللسان بهها جميعاً فهل تجد من ثقل أو نبو ، إن اللسان ليكرهما كراً وقد مُهدَ السبيل له ليسهل عليه ذلك الكر ．

## 客 ${ }^{\text {中 }}$

## －توجيه القرآن لانتقا ء الألفاظ ：

，أعجب العجب أن القرآن لا يكتفى بانتقاء الألفأظ فى ناذجه ．بل بل هو يشرع نى ذلك صراحة وينبه إلى خطأ وقع لاستعمال اللفظ فى غينى غير موضعه ويرشد إلى بديله ．وذلك فى موضعين فيه ：








$$
\begin{aligned}
& \text { Tr: إبراهيم (r) } \\
& \text { 1i: ألحجرات (浣) }
\end{aligned}
$$

YA：（1）


مثلها يستعملونها فى السب . وأصلها كلمة عبرانية معناها ٪ أحمق " ، فلما


 فالمطأ - هنا - مُلاحُظ فيه تنزيه مخاطبات المسلمين عما يردده أعداؤهم من اليهرد ما له معنى مشين .
أما المطأ فى قول الأعراب : „ آمنُّا " فإنُ اللغة والثـرع يفرقان بين معنى




 » أسلمنا « - إذ هو حقيقة الامتثال الظاهرى للشريعة من قول الو أو عمل . لذلك

وجههم القرآن إلى أن يقولوا قولاً مطابقاً لـالهم وهر » أسلمنا " (r) * *

- ملحظ بيانى دقيق : رالشطأ هنا لغوى اصطلاحى كـا ترى .

وفى الآية ملحظ بيانى دقيق إذ أمر الله رسوله أن يقول لهم : ( لم تم تؤمنوا "
 „لا تقولوا أمنا " ليعطف القول على القول . وإنا عدل عند كراهن أن أن يقع النهى

$$
\begin{aligned}
& \text { 12: المجرات (Y) } \\
& \text { (1) كشـان الزمخشرى : (1 }
\end{aligned}
$$

بحال على ما هو محمود ومطلوب (1) . ولذلك لم يأت مكا شأند كذلك إلا مع




*     * 
- ايثار أحد اللفظين للمناسبة :







 „ البانب الأمين "، فى تعريف المكان لأند كان قاراً عليه . وفيه تضى إليه إليه ربي أمر الرسالة ، ففى ذلك تشريف لـ هـ
 والكلام مسوق لنفى الكينونة . واستعمال الجانب الغربى دون الجاني الجانب الأيمن فى

 * *

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) بديع القرآن - تحتيق الدكتر محـد هنفى شرف ص } 1 \text { ( بتصرن ) . }
\end{aligned}
$$

## - كنايات القرآن عما يقبح التصريح به :

ومن شواهد اختيار الللظ فى القرآن الكريم أنه يُكْنَّى عما يكون بين الرجي


 (r)
 (r)





 (v)

وظاهر أن هذه الإطلاقات إنما هى فى جانب الحلال . ومثلها التكنية عنه

 ويطول بنا المديث لو رحنا نذكر مواضع ورود هذه الكلمة فلنكتف بهذا المثال.


والنكاح فى عُرف الفتها ه فيه مذهبان : حقيقة فى الوط؛ . مجاز فى العقد




فالراغب ينع أن يُراد بالنكاح غير العقد حتيقة . والاستعمال القرآنى الِئى لا يمنع




 دون الوط، : „ ل . . حتى تذرقى عُسْيْلته ويذوق عُسَبْلتك " . .

 يسَمونه مجاز المجاز
والعلاقة فى الأرل الملازمة ـ لأن الوط، لا يحدث إلا سراً ، وفى الثانى المسببية لأن الوطء مسبب عن العقد . كما يُطلق عليه المباشرة قال : الْ فَالآنَ بَاشرُوُهُنُ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ها (0)




rro : البقرة

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) البقرة: : } \\
& \text { rMA/A : معترك الأتران نى إعجاز القرآن (I) } \\
& \text { ry : الإسراه ( البقرة : ( ( ) }
\end{aligned}
$$

كلمات أخرى فى الدلالة على هذا المعنى مثل الفاحشة والبهتان والبغا ه والسوء








قارن بين كنايات النوعين - الهلال والحرام - تجد ما أطلقه القرآن على الهلال كلمات تبعث فى النفس الرغبة والارتياح . وما أطلقه على الحرام كلمات تثير فى النفس شعور النفرة والارتياع ، ومتى بلغ أسلوب ما هذه المنزلة من التأثير
 البلاغة والقوة .

## :

- شُبه مردودة :

ولعل قائلاً يقول : إذ حالفكم التوفيق فيما ذكرتموه من نزاهة ألفاظ
 و ( الفروج " مراداً بها مواضع يُكره ذكرها ؟ وماذا تقولون فیى قوله تعالى :

rr : النور (r)

11: النور ( 1 )

$$
\text { ( المائدة ( } 0 \text { ( } 0 \text { ) Y0: }
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (1) الننسا. } 10  \tag{r}\\
& \text { (F : النسا (V) }
\end{align*}
$$

وللإجابة على هذه الشُبه نقول :
وردت كلمة " الفرج " فیى القرآن الكريم مراداً بها موضع العِرض فى المواضع الآتية :



(r) القَانتينَ

وهاتان الآيتان فى شأن مريم لإثبات العفة لها . وصونها عن كل قبيح فهـا
إخبار عن أمر قد كان .



ورودت هذه الكلمة فى سياق أمر تشريعى على طريقة الإنشاء لا الإخبار

 يَصْنْعُونَ فُرُوجَهُنُ ج (0)
كما وردت فيـه مراداً بها غير هذا المعنى . قال تعالى : وَا وْكَا لَهَا مِن
فُروُج

## 

وظاهر من الآيتين الفرق بين المعنى الذى تعنيه الآيات الأولى .. والمعنى الذى


*     * 

وليس ورود هذه الكلمة فى القرآن بخارج عما ثبت لألفاظه من النزاهة والشرن وذلك لعدة أمور :

أولاً : أنْ هذه الكلمة لم توضع وضعاً خاصاً للدلالة على موضع العِرض . بل هى كناية عنه شاعت فيه حتى قربت من المقيقة العُرفية ـ ألما







لا يكتم سره ... " (A) .
 وموضع العِرض من الإنسـان واحد منها ، وقد علمنا أن إطلاقها عليه من قبيل

$$
\begin{aligned}
& \text { } 91 \text { : مفردات الراغب مادة \# نرج " . الأنبيـاء (Y) } \\
& \text { (1) الرسـلات : } 9 \\
& 7: \text { (7) النور : } 7 \text { ( } 7 \text { ( } 7 \text { ( } \\
& \text { YVo مفردات الراغب مادة \# (A) } \\
& \text { 0 : ألمؤمنون ( } \\
& \text { المرسلات : } 9 \text { (V) }
\end{aligned}
$$

الكناية لا التصريح . وأن عِلة الإطلاق ملحرظة فيه بحسب الوضع العام فى
اللغة
ثانياً : أنُ هذه الكلمة لم تُستخدم فى القرآن إلا فى سيات الإحصان أو الحفظ بحسب ما كان كما فى الحديث عن مريم ابنة عمران . أو أو بحسب ما ها هو كائن


 فُروجهُهُ ..


 هى دليل العفة التى من أجلها كان المدح
ولأنها فى مقام التشريع : الموضع الذى يجب أن يُصان ويُحفظ فصرُح بها
اعتنا ،ُ بأمرها وحتى لا بحتمل المقام سواها .

 تشريع ، ومع هذا فقد عدل القرآن عن الاسم الصريح إلى مان الما هو وارد مورده حفظاً للفظه من الابتذال . ولو فعل لكانت الضرورة التشريعية خير مبرر . ثم انظر إلى قوله تعالى فى شأن آدم وحواء حين أضلهما الثيطان فأكلا من الشجرة التى حرُمها اللُّ عليهـا : الَ فَأَكَلاَ منْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُهَا

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 0 : المُمنون (1) } \\
& \text { r| : النور }
\end{aligned}
$$


 ويبدو فى هذا التعبير لون من القسوة لأن المقام مقام معصية وعقاب فهل ترى أدباً فى الحديث أروع من هذا الأدب .

* $\% \quad \%$
- إصابة اللفظ القرآنى :
 على غيره ولم يقل : رست أو استقرت ، لأن الاستِّاء يدل على معلى معنى لا يدل عليه واحد من نظيريه المذكورين أر الر الر

 أو تستقر وهى منكسة مثلاً على الثـاطئ .
والاستقرار المعتدل الوضع هو المعنى المطلوب فى جانب نجاة المؤمنين من الهلاك وسلامتهم من الطوفان



 كَالْجبَال (r)
لذلك كان إيثار لفظ „ الاستواء " على غيره أنسب لمقتضى الحال . حتى يعلم المخاطبون كيف صنعت عناية القادر بعباده المؤمنين .
* $\quad * \quad$ *
ir: : هو (r)
E\&: هود (r)
(r): ط(1)


## - طريق الدلالة فى اللفظ القرآنى :


 وأوقع من النصاحة اللفظية . اللذين يحسبهـا بعض الباحثين فى القرآن أعظم مزايا القرآن (1)
والفروق بين هذه المواضع جد دتيقة .قد يصعب العزل بينها ـ ولكنها سمة من سمات التعبير القرآنى ولنأخذ - الآن - فى ذكر بعض النماذج :

- الظل :



 على أمر مستحيل هو دخول المبل الغليظ فى الثقب الديل الديقيق لآلة الثياطة والمتب على المستحيل مستحيل كذلك .
 لفظى بين المبل والميوان الضخم المُعرون . لم

 متفارت فى الدقة والغلظ . ولو الو صرّح به لوقع فى الوهم أنه المبل الدقيق . نتقرب المسألة حينذذ من الإمكان .


بَبِدَ أن هذا الإمكان غير متصور مع " البمل " ذلك الميوان الضخم الذى نشاهده مثل الصخرة العظيمة .


 لاشتهاره فى الأول . ونُدرة إطلاقد على الثانى .
 على هذا المعنى الثانى بظله كـا ترى . * *

- الجرس :

 آَخْرجنَا نَعْمَلَ صَالحاً أه
ونتصد فى هذا النص كلمة „ يصطرخون " بالذات لأنها تُبْيّن جأرهم باللجو ؛ إلى الله أن يخلصهم مكا هم فيه . وهى بجرسها الغليظ الصاخب ورن ورنينها المثشن الصاك ، الذى يكاد يخترق صماخ الأذن ، تْثل الموقف أدق تثمثيل




 كلمة » يصطرخون " الملاتمة لِبهم النفسى أدق ملاءمة وأبرعها . * *


والهدن من الآية الإنكار على المتقاعدين عن الجهاد . واستثارة همهم للغزو
 فجاءت كلمة » اثاقلتم « تصورً المعنى أبدع تصوير لأن المتثياقل يقاوم حركات الرافعين له . كلما رُفِّ تساقط وهوى إلى الأرض . والذين تِين تعدورا عن الجهاد مثلهم مع الداعى إليه مثل المتثاقل مع رافعيه


 مقطع منها مكوُن من فتح وسكون ، والفتح والضم حركة تثبه دعوة الدا الداعى . والسكون على المقاطع تلص من تلك الحركات الرافعة ، وإخلاد إلى الأرض . ولنا أن نقارن بين الكلمة المدعرين إليها » انفروا " والكلمة الجانحين هم
 باللصوق بالأرض ، فبينهما ما بين الحركة السريعة والبط المتثاقل !



 تشرك الـُمُر المستنفرة إذا هاجها الصياد أو الأسد المفترس .
01-0 ا المدثر : 01 (r)
(1) التوبة :

وهم يشرودن خائفين منها للا فيها من نُذُر تطير منها قلوبهم التى غمرها


 كلمة » فرت " إذ تبين هذه الكلمة أنهم لشدة إعراضهم لم يشردوا من الرئ الدراعى ماشين على أقدامهم فوق الأرض . بل طائرين فى الفضا ، كما يصنع الطير المهيج
وقد اشترك الظل مع الجرس فى دلالة هاتين الكلمتين \& مستنفرة ه ، " فرت " كما ترى

## * *




 فظيعة ولهذه الصورة رمز ومعنى




ووضعنا منزلته " (r)

 بأن هذا الرجل ومَن كان على شاكلته أموات غير أحياء . . وليس هذان المعنيان
Ivo : الأعران (1)


بغربيين عن البيان القرآنى . نهو حافل بالصور التى يوصف الكفار فبها بالضعة وبالأموات . * *

الحديث - هنا - عن أهل النار حين يُساتون إلي مأواهم فلا تساعدهم

 المتطع " أع " ولهذا كانت هذه الكلمة مصورّة للمعنى بجرسها ورنينها .

## * * *

- تناسب اللفظ القرآنى مع معناه :

وما يتصل بهذا المعنى أن ألفاظ القرآن تأتى عنيفة قوية فى متام التهديد

 فمن أمثلة التهديذ والوعيد :
*





r. - الما (r) الدثر

Ir: الطور (I)

فانظر إلى عنف الألفاظ إلى أى مدى يصل . وإن العنف ليبلغ مداه فى مواطن الـُكم من النص الذى أثبتناه من سورة المدثر . . وذلك فى موضعين :

 إنهن كلمات قاتلات أوقع فى النفس من أمضى سلاح .






(1) إلى رَّهِ سَبِيلاًا

تأمل هذا النص ، ثم أنعم نظرك فى هذه التعبيرات : وا وَذْرْنى


 . . ألم تجدها ذاهبة فى القوة والَّرهاب إلى أبعد أثرُ .
ومثله :


 إن موجة العنف تبدأ من أول كلمة فى النص . ولكنها لا تنتهى حتى بآخر
r. -r) : النبأ

19-11 : المزمل (1)
riv

كلمة تصورّره ، فقد اشتملت الآية الأخيرة على الفعل المضارع الواقع فى حيز النفى

 فالزيادة المنفية هى الزيادة التى من جنس الرحمة . أما الزيادة التى من جنس العذاب فلاحقة بهم ما دامت السموات والأرض . ونى هذا من تبكيتهم - وحسرتهم ما لا يخفى



(1) مُمَدَدَةٍ

هذه مثل . وغيرها كثير . لم نرد بذكرها الاستقراء التام . بل نماذج وشاهد صدق على ما نقول .

*     * 
- الذم :















(r) الدِينِ

وهذا نهج القرآن حين يتحدى . ولنذكر لذلك بعض النماذج :








 * *

$$
\begin{aligned}
& \text { 10: } \\
& \text { 09- - الواتعة : (r) } \\
& \text { v-1 الغاشنية (1) } \\
& \text { 01-0. 0 (0) الإسراء } \\
& \text { Y\& - YM: البقرة (£) }
\end{aligned}
$$

هذا تصريف القرآن فى القول بحسب المقام . ولكل مقام مقال ، فترى كل لفظة وقعت موقعها . بحسب السياق . وبحسب ما ما يناسب كل حا حالة من حالـا
 فى أى جانب من جوانب القول . قوة ونخامة فی الألفان


لِهَذَا القُرَآنِ وَلْغَوْاُ فِبِه هـ



 ما نزل من القرآن بكة ، موطن الصدود والتحدى لوجد الوندنا . التعبير . خاصة فى تصار سوره ومتوسطها الصـا * *

- الترغيب :

فإذا خرج القرآن عن مقامات التهديد والوعيد ، والتحدى والهجاء . إلى الترغيب والتوجيد أر العتاب والتنبيه . فإنُ لد مسلكاً غير هذا المسلك . وسبيلاً غير تلك السبيل .



(1) (1)

فى الآية الكرئة ترغيب فى الإنفاق والبذل لمستحقيه . وقد جاءت الألفاظ سلسة عذبة . فيها إثارة لعمل الخير ، وترغيب بعد ترغيب ، ففى مطلع الآية

 المخاطبين . والفضل والسعة نعمتان تستوجبان شكر مَن أولاهما . ومن مظاهر شكرهما الإنفاق الذى يدور عليه محور الآية الكرية .


 الإنفاق عائت


 إن السامع لهذه الكلمات يشعر بالأمن يلأ جوانب نفسه . وبالمغفرة تمحو كل خطاياه فينظلق منفقاً فى السر والعلانية





,الآيتان دعوة إلى التسسك بالدين وآدابد .وقد خدمت الألفاظ الفكرة المجرة من النص خدمة جليلة :




كلمات مفصلات لمواقف تتطلبها .. ومعان تشع منها .






وهذا النص كسابقه يتسلل إلي خفايا النفوس بندائه الذين آمنوا فى المطلع .


 أسباب العلم النافع





 والفتح تريب . وقد أجمل " الأخرى "، فى صدر الآية تم نصُلها فيما بعدها . . وذلك شرط الفخامة وعنصر التشويق


ويسلك القرآن هذا المسلك إذا وصف مادحاً . ونكتفى بمثال واحد فيه غناء






صورة بهيجة ، ومنظر ضاحك . ترسمد ألفاظ فتبدع فى الرسم . وتترك للخيال حرية التصور ذاهبأ فيه إلى أبعد مداه .

## * *

## - العتاب :

والقرآن ينتهج فى العتاب نهجاً فريداً . جامعاً فيه بين العذوبة والرِّقة
 نوعين من المعانى والألفاظ لأنه لا يكون إلا عن تقصير أو خطأ . هذا أحد
(1) النتح :

سببيه الأقوى . ولا يكون إلا حين يُرجى من المعاتَب عود إلى البادة . وتوخى الصواب
وعتاب القرآن النى يهمنا هنا نوعان :
أولهما : عتاب اللّ رسوله .
ثانيهما : عتاب المؤمنين .

 عليه با يُثيره النص من بوارق الأمل وأسباب العغو.

- عتاب النبى :


 يَخْشْنَ *



 ابن أم مكتوم وأقبل على وفد قريش يحاورهم .


 لكأن العابس والمتولى شخص آخر غير محمد عليه السلام . والمههور يسمون

هذا السلوك القولى : وضع الغيبة موضع الـططاب . ويسميد السـكاكى :
 الملان بينهم فإن المؤدى واحد هو كراهة إسناد ما لا يليق بالرسول على سبيل المطاب

وخفن منه - أيضاً - أن القرآن أبان أن ما حدث من من الرسول لم يكن


 السلام لمصلحة دينية توتعها هو .




 يأخذ معد فى بيان ما خالفَ فيه ما ينبغى ألا يكا يكون . .

كناية عن الجناية ، لأن العفر رادن لها ـ ومعناه : اخطأتَّ وبئس ما نعلتَ (و)



 لَهُمْ هُ هو موضوع المخالفة .
وتد تعقب ابن المنير قول الزمخشرى ، وخطأه فيه . ثم قال : پ ر ولقد أحسن مَن قال فى هذه الآية : إنُ من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأ بالعفو قبل العتب .
|Y0/Y :الكشاف (Y)
(1) التوبة :
 الأدب يجب احتذاؤه فى حِق سِيد البَبُر عليه الصلاة والسلام " (1) " * *

## - عتاب المؤمنين :

وجا \& فى عتاب المؤمنين حين خاضوا فى حديث الإفك ولم يتثبتوا :









 (r)

وفى هذا النص الحكيم تتعانق مظاهر التـــوة مع اللين . والحون مع الرجاء .





وهذه كلها كلمات عامرات بقذائفها ـ لأن الذنب الذى ارتكبره عظيم الأثر
إذ المرمى بد اُمٌ من أمهات المؤمنين . وزرج النبى الكريم .

فهذا اجتراء على اللّ وعلى رسوله : وعلى المحصنات المئمنات الغافلات
 الجناية من طرق عديدة
ولأن المطاب مع مؤمنين . ويُرجى منهم المير والعودة إلى سواء السبيل . خففت حدة هذا العتاب ـ فسرت فيه روح الأمل وأخرجته من الوعيد إلى العتب المرجو مند التوجيه والإثابة .




 * *

## - التشريع :

أما فى التشريع فإنُ اللفظ القر آنى يأتى وسطاً بين النوعين إلا أن يقتضى المقام عنفاً أو لطافة ولنذكر مثـالاً للنص التشريعى فى القرآن الكريم :







 تَشُْْرُونَ

هذا نص تشريعى خالص أدى بكلمات هادئة - كما ترى - حتى فى مواضع الإثارة من النص فأنت ترى فيه هذه التعبيرات وهى فى مواطن الإثارة


 أنفسها تأتى ملاتمة للمقام الذى وردت فيه . ولو أدرت الغة منـ من ألفها إلى يائها لتضع موضع اللفظ آخر يسد مسده من كل الوجوه رجوتَ مستحيلاً . وعُدتَ كلبلاً

أما خراص اللفظ القرآنى من حيث التعبير ، بعد انتقائه فى نفسه ، وإصابته المقتل فى الدلالة على معناه .. فإننا منذ الآن يجدر أن نصطلع على نظرية نحن بصدد التدليل عليها . وهذه النظرية هى : - منهج الالتزام :

ولهذه النظرية عدة جوانب : نمن التفرقة الدقيقة بين الألفاظ واستعمال كل
 اللفظين . وهذا المنهج غير مألوف فى أساليب الناس ، وتد تقع تلك الكـ التفرقة الدقيقة بين الألناظ فى استعمالات المادة الواحدة كأن بختص استعمالها فعـا نعلاً فى معنى ويطرد ذلك الاستعمال فيه . ويختص استعمالها اسماً فى معنى آخر كذلك .

إلى التزام جمع الكلمة دون أن يأتى منها مفرد أو مثنى . أو التزامها مفردة دون أن يستُعملها مجموعة أر مثناة .
أو التزام استعمالها منفية ـ ولم ترد نيه مثبتة بحال من الأحوال . إلى غير ذلك من الاعتبارات میا لا يقع تحت حصر إلا باستقراء الألفاظ


 اللّ فهو وحده المستأثر بأسرار كتابه .

- التزام الجمع :

نقد التزم القرآن جمع كلمتى : „ الأرجاء " و , „ الألباب " . . ولم يأت




- التزام الإفراد :



 (r) الثّرَّى



$$
\begin{aligned}
& \text { 19: الرعد) (Y) }
\end{aligned}
$$

iv: الحاتة (I)
7: 7 ( $\boldsymbol{r}$ )

وحين يريد القرآن صيغة الجمع من الأرض فابنه لا يخرج عن مبدأ هذا الالتزام
فيأتى بالأرض مفردة . ويدل على الجمع منها بالوصف .


 واحدة منهما فى موضع منه مثناة أو مفردة .






 (v) \& إذا جَلَّها

ورجه الإفراد فى الـُمس والقـر ظاهر ، إذ لا ثاني لهما فى الوجود . والتأمل إنا فى الضحى والنهار .



$$
\begin{aligned}
& \text { ( الإنسـان : } 10 \text { ( } 10
\end{aligned}
$$

كذلك التزم الإفراد فى لفظ „ النور " ، عكس التزامه الجمع فى لفظ „ الظلمات « . والتزم التعريف فى كلمتى » الناس " و ״ ، الصدرر "، مجموعاً أو مفرداً .


 (r)

 - التزام التنكير :


 (1.) وقال : وا وَمِن كُلِّ شَيْ


r) : البقرة (r)

1ro: الأنعام (I)
( الذاريات :
1.1 : المائدة (1 1 ( 1 (


وقد كثر ورود هذه الكلمة » شئ " فى القرآن الكريم ، ولا تخرج عن هذا
المنهج الذى التزمه القرآن فيها ما دام قد صرُح بلفظها الدال عليها .

- التزام النفى :

وقد التزم القرآن كذلك النفى فى كلمة » يشعرون " فى كل موضع وردت
فيه . فلم يأت إلا فى سياق النفى .


وهذا النفى كثيراً ما يأتى فى مواضع الذم - مثل الآية الأولى - وتليلاُ
ما يأتى فى غيره مشل الآية الثانية .

- التزام الإثبات :

والتزم الإثبات فى بعض الكلمات مشل كلمة „ طبع " مستخدماً لها فى موضع الذم فى كل موضع وردت فيه .
 وسيأتى تفصنيل ذلك فى نصل المجاز . تلك ملاحظة دقيقة يجدها الباحث فى ألفاظ القرآن . أنها ذات خواص تعبيرية لم تشترك معها فيها أية أساليب أخرى .
: $\%$

- وجه آخر لنظرية الالتزام :

وللفظ القرآنى خاصة أخرى غير الخواص التى ذكرناها غير التزام الجمع
أو الإفراد وغير التزام التعريف أو التنكير ، وغير التزام النفى أو الإثبات .
(r) النسا : 100

1A : النـل (r)
(1) البقرة : 4

وهذه الماصة هى أن القرآن يُفُقَ بين الكلمتين المتفتتين فى المعنى فيستعـل إحداهها فى موضع لا يتعداه . ويستعسل الأخرى فى موضع آلئر لا لا يتعداه إلى موضع الأولى . وهما عند الناس - خاصتهم وعامتهم - تستويان فی الديلا لالة فلا يجدون بينهما فرقأ .
وقد نطن إلى هذا الملحظ الدقيق فى ألفاظ القرآن الباحظ حيث يقري :

 موضع النقر المدقع . والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السغب . المـئ ويذكرون الجوع فى حالة الثُدرة والسلامة .
 . والعامة وأكثر المناصة لا ينصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث " (1) ل

> ولبيان ذلك نقول :
-الأب ليس والدا ؟
 سوا، فى الدلالة فهما متراد فتان . فكلا اللفظين يصح إطلاقه على الملولود لد » الذكر ، نهو أب وهو والد .
فإذا تتبعتَّ استعمالات القرآن لهذين اللفظين تجده مخالفاً لـ ألفه الناس وعلمتَ وجه الصواب فيه ، واليطأ فى غيره




(Y) : يوسف (r)
(1) البيان والتبيين :

(Y) \& وتوله تعالى :

وهذا فى حال الإفراد . وكذلك المواضع التى ورد فيها مجموعاً . ومنها :

(r) شَيْئاً وَلا يَهْتَدْونَ



بَ بَا أُرْسِلْتُ بِه كَافِرُونَ

الأُؤكونَ (1)

إذن فكلمة » الأب "ش هى الأداة المفضُّلة فى أسلوب القرآن للدلالة على الذكر
أو الذكور . المولود لهم .
أما كلمة „ الوالد « فلم تُطلق على الذكر المولود لـ إلا مندرجاً مع الاُم " الوالدة " ، والقرآن يسلك هذا المسلك فى مقام الإحسان إليهما . وصنع
 (A) أُمُهُ وهْناً عَلَى وهْنَ

$$
\begin{aligned}
& \text { |v. : البقرة (r) } \\
& \text { IV - } 17 \text { : الصLات (7) } \\
& \text { VE: الأنعام (Y) } \\
& \text { F2 : الزخرف (0) } \\
& \text { 12: لقـان (A) } \\
& \text { \&. : الأحزاب ( } \\
& \text { Fr : (£) الزخرف } \\
& \text { 7:يس (V) }
\end{aligned}
$$




فالأب - هنا - والد على أسلوب التغليب . لأن الوالد المقيقى هى الأم . وحفاظاً على هذه الدقة فى اللفظ القرآنى . نرى القرآن آن عندما استدعى المى المقام






*     * 


## - ملحظان هامان :

 وهذه الآية تفيدنا من ناحيتين :أورلاهـا : أن القرآن أتى باسم المفعول مكنيّاً به عن الأب على وجه الحقيقة



ثم : (\$ لَا تُضَارُ وَالِدَة بِولَدهِهَا ه .

فالأب فى جميع الأحوال ليس والدأ ، وإنا هو مولدد لـ ـ ـ ـ رهذه لغة التنزيل التى تكاد تخلو من ظاهرة الترادن فى هذه المواضع .

* $\%$
rrr : البترة
1A. : البترة (r)
(1) الإسراء: :


## - اعتراض مدفوع :


 الأب وحده . أو الأم وحدها . فُالسياق مقتض للعّا التغليب الذى أشرنا إليه . حيث غلب فيه الانيه جانب الوالدية على المولودية .. فأطلق » الوالدان "، عليها أليها .

## * *

- والوالدة .. أب ؟!

وإذ كان الأب \# والداً " على أسلوب التغليب . فإن الوالدة - كذلك - أب على أسلوب التغليب .

 „ الأبوة " وسر هذا التغليب فى الموضعين - فيما يبدر - أن تغليب جانب

 من الأم لأنه عصبة الميت . والذكر - غالباً - حظه من الإرث مثل حظ الأنثيين. - سر التغليب :
 البانب الأقوى فى المقام المسوق من أجله الكلام هو صاحب البهة المغلبة المطوى معها الجانب الأضعف .

*     *         * 

النعمة فى القرآن خاصة با أنعم اللّ بد على عباده فى الدنيا سواء أكانت خيراً مادياً كالمال والجاه والصحة ـ ـ أو هداية وإرشاداً إلى الصواب

 إلى الله بطريق آخر من طرق التعبير غير الإضافة ورلنذكر بعض مواضعها مشيرين إلى ما بقى منها :






(i) كَانُواْ فِيهَا فَاكِهِينَ






النحل : الـ
\& : البقرة (1)


هذه عشرة مواضع يستخدم فيها القرآن » النعمة « مراداً بها ما أنعم اللّ بـ فى الدنيا وهكذا فى جميع مواضع استعمالات هذه الكلمة سواء أكانت مفتوحة النون. أو مكسورتها
والبِمع فيها مثل المفرد . قال : وَ وَأَسْبَغَ عَكَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِةُ
(1) وَبَاطنَّ

 وكذلك جاءت " نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَا
أما كلمة » النعيم « فقد أطرد القرآن استعمالها فيما أنعم اللّه به على
عباده المقرُّين فى الآخرة دونما غير ونذكرها على وجه الاستقراه :


 لَفِى نَعِيمر (9) .
 كَبِيراً أَهَ






 الأخير • موضع التكاثر فقد ذهبوا يخضونه بنعم الدنيا وتأولوا ذلك على عدة

## - معنى النعيم فى » التكاثر " :

فبعضهم يرى - كما يذكر الرازی فى تفسيره (4) - أن المراد بالنعيم هو الرسول الطعام والشراب . وتد ذهب بعضهم أن المراد بد النعلان اللذان يششى بهـا


 النعم . وأن تكون الألنف واللام فيد للاستغرات " (1.) رخصه الزمخشرى بنعيم المترف الذى عكف ننسه على استيفاء اللذات ـ ولم

 بالعمل. وكان ناهضاً بالشكر . فهو عن ذاك بعزل (II) (I)

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) الجز • الثامن ص (9) }
\end{aligned}
$$

07 : (Y)

A : التكاثر (A) القلم : 1 (V)

 النعيم الذى كنتم فيه فى الدنيا ماذا عملتم فيه ؟ ومن أين وصلتم إليه ؟ وفيم

وأنا مع مَن يحمل المراد بالنعيم فى آية التكاثر على نعيم الآخرة . جرياً مع العُرن القرآنى فى استعمال هذه الكلمة على المنهج الذي شرحناه
ولكن ما معنى السؤال - حينئذ - عن نعيم الآخرة ؟

الذى يبدر وجيهأ فى هذا السؤال „ أند سؤال توبيخ وحسرة " . . فقد كان

 الحياة . ولم يفيقوا من ضلالهم حتى أنزلهم الموت قبورهم بعد أن ضيُعِوا على - أنفسه كل مسعى ناجِ

وحين يرى هؤلا ، ما أعدُه اللك لعباده الطائعين من نعيم متيم . يسألهم اللّ عن
النعيم الحق . ما هو ؟

أهو ما يرونه أمامهم من جنات تجرى من تَتحها الأنهار . وحرر عين . وولدان مخلدين . فيها ما تشتهيه الأنفس وتقر بد الأعين . أم هو ما كانوا يحظون به فى المياة الدنيا من نعمة زائلة . وعرض هالك . . أى النوعين أحرى أن يسمى نعيماً .

- مغزى السؤال :

> وهذا السؤال يحقق غرضين :

أولهما : بيان خطأ مسعاهم وضلال ما كانوا بـ يتمسكون .


وثانيهما : إدخال الحسرة عليهم حين يرون هذا النعيم الخالد وهم مند
محرومون
وليس هذا التوجيه بغريب عن منهج الترآن . أعنى : سؤال الكفار للتقرير




 (r) هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرِونَ

*     * 
- والمرأة .. ليست زوجاً (F) :

ومثل هذه الكلمات كلمة » امرأة « هفانُ الترآن يستعملها فی المواضع التى


 الواردة فى ذلك :
 (a) (a) مُحرَّراً

$$
\text { 10-1 الطور : } 1
$$

Y£ - YY : الصـافات (I)
(
(0) النسا، : Ir
Yo : أل ع عران (I)

وقال : (ا وإِنِ امْرَأَةْ خَافَتْ مِن بَعْلْهَا نُشُوزاً أُوْ إعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ
(1) عَلَّهْهَا

(r) نُنْسه




 (v) كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادنَا صَالَحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا

 (9) أَاْبَابَهْ








(E) عَقِمُ







## * *

- استعمال كلمة » المرأة ه :

هذه مواضع استعمال هذه الكلمة فى القرآن الكريم . وقد سبق لنا النا القول بأن القرآن يؤثر استعمالها إذا فتدت المياة الزوجية بعض مقوُماتها . كلها . وهذه الآيات يُكن تصنيفها من حيث الأساس الذى بيُناه إلى المجموعات الآتية :
الأولى : أن يُغُقّق الموت بين الزوجين كـا نى آية „ امرأة عمران « هلأن قولها :


$$
\begin{aligned}
& \text { rr : العنكبوت (r) } \\
& \varepsilon \text {. : } \\
& \text { YAY : البقرة (9) }
\end{aligned}
$$

7. : المجر (Y)

2-0: المس (0)
A : مريم (A) rVY/A : انظر الكثـاف للزمخششرى (II)
Y) : يوسف (I)

Ya : الذاريات (£)
0 : مريم (V)
Yr: التصص (1.)

الثانية : ألا يكون للمرأة زوج أصلاً . كـا فى قصة بلقيس وبنتى شعيب
رولك واضح
الثالثة : أن يكون العُعْم هو الملاحَظ فى المديث . كـا فى امرأة العزيز وامرأة
زكريا عليه السلام
الرابعة : أن يكون الاختلان فى الدين هو اللمبب الداعى إلى عدم اعتبار
 الخامسة : أن تكون الملافات الزوجنا

السادسة : أن يكون المديث عنها ليس باعتبارها زوجة لأحد ، بل باعتبار حقيقتها المقابلة لحقيقة الرجل . مثل : وا فَإِن لُمْ يَكُونَا رَجُلِّنْ فَرَجُلْ

وآمْرَأتَان
السابعة : أن يكون الزوجان مُن يحادون اللّ ورسوله . فكأن القرآن - هنا يعتبر الروابط الزوجية غير قائمة بينهما . وذلك فى قوله تعالى : الَ وَامْرْأتُهُ حَمَالَةَ الحَطبِ | .

*     * 

وردها :

 الروابط الزوجية أو يفيد عدم قيامها مثل قولد تعالى : (ا أمْسِكْ عَلَيْكَ


rri : البقر (r)
rV : الأخزاب (1)


فيقع فى الظن أنُ كلمة » امرأة "، لا تُستعمل الا فى المواضع التى يعترى الزوجيه فيها خلاف أو سبب مما ذكرناه .

أما » زوج " فتستعمل فى الموضعين جميعاً .
والذى أراه أنْ هذا الاحتمال مدفوع لإمكان توجيه النصوص المخالفة على
وجوه تطرد بها القاعدة .
فنى نصح الرسول عليه السلام لزيد حين دُبٌ الـلاف بينه وبين زينب كِرْة الرسول ذلك الحلاف واعتبره كأن لم يكن ونصحه بالتمسك بـه الـيا . وما دمنا قد
 " "أمسكك عليك امرأتك ه لمل بين هاتين الكلمتين : » أمسكك " و " امرأة " . من جفاء .




 إنُّهُمْ كَانُواْ يُسَارَعِونَ فِى الحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْباً وَرَهباً ، وكَانُواْ لَنَا (r) خَاشعِينَ

والثـاهد أن امرأة زكريا حين أصبحت صالمة للإنجاب آثر القرآن أن يطلق عليها » زوجه " دون » امرأته «« وكانت „ امرأة " إذ كانت " عاقرأ " .

*     * 

9.     - 19 : الأنبياء
(1) الأخزاب : (1)
r90

- استعمال كلمة " زوج " :

ولعل السر البيانى فى كل أولئك أن ضَز القرآن بكلمة » زوج "، فى المقامات التى يسود فيها الحياة الزوجية ما يـجعلها تليلة الإثمار لأن هذه الكلمة نفسها تدل على " الزوجية "لأنها ما سميت زوجاً إلا مضافاً إليها الرجل وما سمى الرجل زوجاً إلا مضافة إليه هى (1) . ودبيب الخلان ينافى

هذا الاعتبار.
أما » امرأة " فهى خالية من تلك الدلالة إذ هى إطلاق عليها باعتبار حقيقتها المقابلة لـقيقة الرجل .

* $\%$ *
ع - النغم القرآنى :

تقدم الحديث عن هذه الماصة متفرقاً فى ثنايا الموضوعات السابقة ولا سيـما فى بحث الفواصل . وما نذكره الآن وصف عام لأسلوب القرآن الكريـم . من حيث موسيقاه ونغمه الصوتى . وهى خاصة فريدة لم يُشُركه فيها غيره على الإطلاق . وهذه الحاصة أتاحت قراءة القرآن مرتلأ مجودُداً .

- دعائم النغم القرآنى :

وقد ساعد على روعة النغم القرآنى - أو الإيقاع الصوتى لألفاظه - عوامل أهمها :




(1) من محاضرة مرتجلة ألقاها ابن فتح اللد بدران بجمعبة الشبان المسلمين منذ عثـر سنين .

ثالثاً : أدب تلاوته من مد وإدغام وغن وتلقلة ورصل ورتف وإظهار وإخفا .
وتفخيم وترتيق ... إلخ

رابعاً : بناء جملد بناء ؛ موسيقياً شجياً من تقابل بين الكلمات ، وتسارو بينها


فبين كل كلمة وأخرى تقابل موسيقى فى عدد الكلمات والحرون والحركات. خامساً : والعبارات تتألف من جُمل ليست مرسلة تَاماً ، ولا مسجوعة تَاماً .
 وهذا البناء الفريد لكلمات وجُمل القرآن ونقره وسوره ، جعلد يمتاز بخاصة


 والنثر وإن اشترك معه نى بعض المظاهر كالسجع والإرسال فابنه دونه براحـر . * *

- أثر هذه المحصائص فى التسمية :

رهذه النصائص جعلت الدكتور طه حسين يعد القرآن ، نطاُ ثالثاً فوق الشعر ونوق النثر . (٪) فهو ״ / قرآن " .

فإطلاق هذه اللفظة عليه : » قرآن « « كان فى تحديده عما سواه . وتمييزه من فنون القول الأخرى . وهذا نصه : ״ إنُ الترآن ليس نثراً ، كـا إنه ليس شعِراً .

$$
\begin{aligned}
& \text { Y\& محاضرات نى الأدب الإسلامى والأموى - د ـ سليمان حسن ربيع ص (Y) }
\end{aligned}
$$

إنما هو قرآن ولا يُكن أن يسـى بغير هذا الاسم . ليس شِعراً ، وهذا واضح فهر
 . رهى التيود التى يتصل بعضها بأراخر الآيات وبعضها بتلك النيّ النـية الموسيقية
 (r) ، (1) فُصِّلْ مِن لَّدُنْ حَكَيـمر خَبَيرٍ وأجدنى ميالاً لهذا المذهب الذى يراه الدكتور طه حسين ـ ـ ويكن أن نسجل هنا - نارقاً آخر بين النثر والقرآن - فرق جديد بين القرآن وغيره : الأدب - عموماً - متأثر بظرون البيئة السياسية والاجتماعية والفكرية التى تيل فيها . وعاش صاحبد أحداثها . رلذلك فأنت ترى لأدب كل عصر خصائصد ورميزاته .
وإذا عرن الباحث خصائص أدب كل عصر ، استطع ع أن يرجع كل ما يقع تحت بصره من نصوص مجهولة القائل والعصر إلى عصرها .
 من عصور الأدب تأثر بها . واتتبس منها . ودار فى نلكها . بل هو سام فـى كل عصر بما له من خصائص وسمات .

ويختص القرآن الكريم بأنٌ له إيقاعاً صوتياً فريداً سواء المرسل مند
 بعض أعاريضه وأضربه ونى بحوره المعرونة . * *

1: مر (r)
(1) ننس المصدر

- مجيئه على تفاعيل الشعر فى الظاهر :

الآية على نظام بحر الرمل وتفاعيله :
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
فإذا جاز لنا أن نُقظُع الآية تقطيعاً عروضياً . وجدنا تفاعيلها على النحو
الآتى :
فعلاتن فاعلاتن
فهى - إذن - على غرار مجزوء الرمل ، لحذف إحدى تفاعيله من كل شطر .




جميع ما أطلقوا عليد زحافاً أو عِللا .
وبهذا قابلت » جفان " : » قدور " من حيث الوحدات الصوتية فيهها . وقابلت „ كالجواب " : " راسيات « فيها كذلك .
 على مجزوء المفيف . وتفاعيله كاملاً :

فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن
أما مجزوؤه فيصبح :
فاعلاتن مستفع لن . فاعلاتن مستفع لن
(r) : ناطر :
(*) مرجعى نى إثبات التناعيل كتاب : أمدى سبيل - للمحوم محـرد مصطفى :

هذا باعتبار سلامته من الزحافات والعلل ، وتفاعيل الآية كالآتى : فاعلاتن متفع لن فعلاتن متفع لن

مُؤْمنِينَ (1)
فقد وزنوه على بحر الوافر . وتفاعيله : مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن فقد تساوت فيه التفعليتان الثانية والثالثة فى الجزء الأول مع نظيرتيهما فى الجزء الثانى
واختلفت الأولى فى الجزء الأول مع الأولى فى البزء الثانى حيث جاءت الثانية سليمة من المذف والإسكان واعترى الأولى بعض ذلك .
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ | (Y)


غرار بحر السريع (ع)
 تُحِبُونَ (0)
وبدهى أنْ موافقة هذه الآيات لبعض أوزان الشُعر لا تُسوِّغ إطلاق كلمة
 فيه والقافية والقرآن فوق ذلك .

* $*$ *

، " 112 ( 1 ( 1 (

- النغم القرآنى عند المحدثَثين :

رائعة فى هذا المجال من المير أن نجتزئ ما تيسر منها :



 تجريداً . وأرسلت ساذجة فى الهواء . . فستجد نفسك منا ونها بإزاء لـن غـن غريب

عجيب لا تجده فى كلام آخر لوجود هذا التجويد ه .
وقال :


 أخيراً إلى أنه ضرب من السحر لأنه جمع بين طرفى الإطلاق والتقييد فى حد

 الكاتب فى الجزء الأخير الذى نقلناه عنه قضية لها خطورتها فى مجال بحثنا هذا .

- مطاعنهم فى القرآن . . مبعثها الإعجاب :

وهى أن العرب الذين لم يستجيبوا لدعوة الإسلام . وعارضوا الدعروة وصاحبها عليد السلام حين تلمسوا وجوه الطعن فى القرآن الكريم لم يخرجوا
(1) النبأ المظيم ص 90

r.l

عن كوند أساطير الأُولين ... أو سحراً يؤثر . أو رِئياً من الجن ، أو هو شِعر . وتالوا مرة : إنما يُعِلْمه بَشر .
وهذه النسب - كـا زعموا - إنا صاروا إليها لأنهم وجدوا فى القرآن عِّةٍ





 بسمر القرآن وبلوغد حداً فى الإعجاز جفُت دونه الأقلام .





*     * 


## - لماذا سموه شعر1 :

 خطب ولا نثر مسجوع كسجع الكهان . لم يقرلوا شيئاً من ذلك . وإنا قالوا هو

والعلة واضحة هى ما لمسوه فبه من إيقاع موسيقى شجى . ونغي رينم صوتى ساحر يحسونه ويتذوقرنه ويسجدون إعجاباً بـ بينهم وبين أنفسهم وإن عاندوا وكابرا

وللشِعر فى دولتهم دولة . وفى حياتهم حياة . وهذه النسبة - كذلك - ترينا
 أمامها . ونبأت طعونهم عنها من حيث لا يشعرون ألـا

 . وما من شأنه أن يستولى على شعور الناس ويأسر ألبابهم .
$\% \quad *$

- خاصتان بارزتان :

فى القرآن خاصتان صوتيتان بارزتان . هما : الإطلاق والتقييد ، أو الإرسال من القيود والتسجيع . فى القرآن إرسال . وفيه سجع . ولا يتنافى هذا مع جلالِل القرآن وإعجازه .
لأن إطلاقه فريد لم يأت إلا فيه . وسجعه - كذلك - فريد لم يحظ بشرفد غيره . هما مخالفان لما يتناوله الناس من قول .
 للسجع وقد يأتى بالسورة كلها مسجوعة على حرف واحد خذ - مثلاً - سورة القر ، تجد أنها مسجوعة على حرن الراء من أول آية فيها حتى آخر آية :


 إلخ
(1) القر : 1

وقد جاءت فى سورة » عبس " عشر آيات مسجوعة على حرف واحد هو " الألف " كما لازم حرف السجع فيها تصر الآيات وجزالة الألفاظ . لأن المقام مقام عتاب وتوجيه .

*     *         * $\boldsymbol{*}^{*}$
- النغم فى الآيات القصار :

وتزداد ظاهرة الإيقاع الصوتى فى القرآن وضرحاً إذا تصرت الآيات وكان السجع ملحوظاً فى فواصلها . وثد تفصل جمل السجع بجملة غير مسجوعة .

أو جمل .
ريلحظ ألباحث - أحياناً - فى البملة غير المسجوعة التى توسطت جملاُ مسجوعة معنى خاصاً أبرزها فى ذلك المظهر الفريد بين أخوات لها وأشباه . ولننظر فى النص الآتى من سورة عبس :







 هُمُ الَكَفَرَةُ الفَجَرَةُ هُ هُ
فى هذا النص الحككيم جاءت كلمة „ طعامه " فاصلة بين مجموعتين من الآيات . الأولى مسجوعة على حرن واحد هو الها ء . والأخرى مسجوعة على
Er - IV : عبس (1)

الألف . وحرن السجع فى النوعين قد يلتزم معد حرف آخر يزيد به الإيقاع وضوحاً . والنظر فى النص كان لإدراك هذا الللحظ . كذلك فإن كلمات السجع قد تتساوى فى الوزن من حيث عدي الحد الحر الحرون والحركات والسكنات ، ولعل السر فى النصل بين هاتين المجموعتين المستين المجوعتين

 هذه إثارة وتهيئة للشعور حتى يخلو من كل شاغل يلهيد عن تقرير واستيعاب شرح هذه الفكرة . *

- مراحل إعداد الطعام :

وتد صدرت هذه الإثارة بلام الأمر ولفت الأنظار لفتاً قوياً إلى الطعام الذى هو عند الإنسان توام حياتد وضمان أمنه وعدة مستقبله .
نهذا التباين فى المعنى حمل - واللد أعلم - على التباين فى اللفظ . ثـم جا تا الآيات تترى واحدة إثر أخرى تبين مراحل إعداد الطيل الطعام .


 " "ثم " دون غيره من حروف العطف صنع حكيم . لأن انشقاق الأرض بالنبات
 لإفادة الترتيب مع التراخى اللازم م
 ترتيب فى الوجود كـا رتبت فى الأسلوب .

وكلا كان إنبات الحُب وما أشبه يُرى إثر انشقاق الأرض لأنها لا تنثق إلا به ،
 „ الفاء " المفيد للتعقيب مع الترتبب . وبهذا تنتهى مراحل إعداد الطعام الثلاث



 أليق بالمقام لأنها لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً ولا تراخياً . بل هى - كـا هو معلوم .
ونى تقديم الحَب على النِعَمَ المذكورة معه . وجعله أصلاُ صالحاً للعطن عليه
 حياته وحفظها . أما الأخرى نهى نعم - وإن كان لها دور كبير فى حياة الإنسان - فإنها دونه .

 *

- مشاهد مطوية :

وانتهت مراحل إعداد الطعام عند هذا الحد . ولم يدخل فيها جمع الزرع
وحصده ... ودرسه وتذريته ثم طحنه وخبزه .

وهذه خطوات سابقة ضرورة لانتفاع الإنسان با يطعم . لكن القرآن طوى ذكرها ولم يتعرض لها .
والسر : أن هذه المطرات إنما يقوم بها الإنسان نفسه . وليست من مراحل التكوين بل هى مراحل ثانوية مختصة بتهيئة „ الذوات " بعد تكوينها

وإيجادها وغرضها إدخال صفات عليها تجعلها قابلة للانتفاع بها فى مراحلها
. النهائية
وبعد هذا البيان الراشد . نجد أنفسنا أمام رأس موضوع آخر . وإجمال أعقبد تفصيل كذلك .

*     * 
- مشهد أخروى مثير :
 الموضوع السابق . فجا ثم سلك القرآن فى تفصيلد وبيانه . مثل ما سلك فى تفصيل وبيان رأس
. الموضوع السابت
آيات كاشفة ذات وزن متحد - تقريباً - وفواصل متحدة موزونة زنة واحدة كذلك . وقد جاء هذا التفصيل فى مجموعتين من الآيات . كل منهـا تُصورٍ جانباً خاصاً .

المجموعة الأولى : تتحدث عما ينتاب الناس - جميعاً - من أهوال تزول
تحت وطأتها الروابط الوثيقة التى كانت بينهم فى الحياة الدنيا .
والمجموعة الثانية : تتحدث عن صفات الفريقين التى سيصير إليها الناس . حسب ما قدمّوه من أعمال : صالحين ، وطالحين .

وتد اختصت كل من المجموعتين بفاصلة خاصة ـ الأولى كانت فاصلتها
 - يغنيه " .

والثانية جاءت فاصلتها » التاء المربوطة « تاليه للراء المفتوحة . وهى :
( مسفرة - مستبشرة - غبرة - قترة - الكفزة " .
r.v

فانظر لهذه السيابة الـكيمة فى بناء الأسلوب . والملا عمة التامة بين ألفاظه ومعانيه وتوزيع الحركات والسكنات على نهج فريد ، ، پ يُدركَ بالذوق والمس . ولا تحده الرسوم ولا الضوابط " . * * *

- هندسة الجمل :

وقد تكون الجملتان المسجوعتان متوازنتين فى القصر ، كـا فى مطلع سورة






 آخرها . ومن هذا النوع أغلب آى القرآن الكريم .
:

## - ثلاث فواصل متحدة :







الَعَالَمِينَ
IT- IE : غانر
v-1 : الواتعة (r)
(1) التكوير : 1-



التكرار مخرج الجودة والحسن .
نعم .. الفاصلة متحدة لفظاً ومعنى فى المواضع الثلاثة . ولكن ما تبل الفاصلة مختلف من موضع إلى آخر .


وهى على كلا الاحتمالين مرفوعة الصدر .
وفى الموضع الثانى جا هت مجرورة عليهما أيضاً ، وكذلك فى الموضع الثالث. هذا من حيث ضبطها فى اللفظ .
وأما من حيث تعلقها مع ما جاءت بدلاً منه أو صفة له . ففيه سر آسر .



والمتأمل يجد بين المواضع الثلاثة تسلسلاُ مرتباً ترتيب المسبب على السبب فالتبارك مستوجب للحمد ومَن تحقق لد هذان الغرضان وشعر بعظمة اللّ

 وهذه الجدة فى المواضع الثلاثة وقفت أمام كثير من الأهوا ، الزائفة التى تتخذ

 العروضيون " الإيطاء " ، لكن هذا العيب لا مفهوم له هنا على رغن رغم ما هو وجيه هناك . لأز التصرن فى الشكل إذا تطلبد المعنى كان بعيداً عن كل نقد .

وقد جاء هذا التكرار فى الفاصلة فى سورة البقرة فى ثلاث آيات متتابعة










وإن كان لا بد من كلمة - هنا - فابنا ناحظ :



 الجهل
ثانياً : أن الآية الثانية قد طالت بحيث لا يظهر مع طولها تكرار الفاصلة مع
 مرات . لكنه يتردد بين المدوح والمنموم كتعلم السحر . ثـم ذكر لفظ ، „العلم"]

$$
\text { (1) البقرة : } 1 \text { ( } 1 . r-1
$$


 وكون الفاصلة هنا - كذلك - مسلك اقتضته البلاغة ، ودعا إليه المعنى

توبيخاً لهم وإظهاراً حـقارة ما تعلّموه من فن السحر والأباطيل .

لأن الآية الثالثة تأكيد لما جاء فى عجز الثانية . لذلك اتحدتا فى الفاصلة .


حسنها والحرص على الإتيان بها متماثلة .

* $\%$
- مغزى الفاصلة معنوى أولاً :

قال الزمخشرى فى كشافه القديم : ", إنه لا تحسن المحافظة على الفواصل الم







(r) * (r)

* $\boldsymbol{*} \boldsymbol{*}$



Hil

## - شمس الدين ابن الحنفى ، والفواصل القرآنية :

ولنا كانت الفواصل تؤدى دوراٌ مههاً فى الإيقاع الصوتى فى الترآن الكريم .


 مع تعليق لنا عليه :







\& - تقديم الضمير على ما يفسره نحو : الَ فَأُجْسَسَ فِى نَفْسِ خِيفَةُ
(A) مُوسَئن

0













 محركة الوسط " (10) .

 الُُشُد ه (1") بضم الرا، وسكون الشين .




الفاصلة (r)
1 1 - إيراد الجملة التى رد بها ما تبلها على غير وجه المطابقة فى الإسمية




17 - إيراد أحد جزئ الجملتين على غير الوجه الذى أورد عليم نظيرها من





1^ - اختصاص كل من المشتركين بِوضع نحو : الَّلِّذُرَ أُولْواْ


رَبُكَ ومَا قَلَّىُ هِ

lVY : البقر (T)
Y (9) : المد (9)
or : إيرامير (IY)
$r$ : الضصى (10)
$r$ : الم (r)
r : العنكبوت ( 0 ( 0 )
ع : الهزة ( A ( $)$
9 : القارعة (II)
0: اللِل (1E)

1: المد (1)
A : البقرة (I)
YY: النجم (V)
10: المعارج:(1.)
or: ط ( 1 )

وأَبْقَى و (r)
F.

فَتَشْقَىً

 "أنهار " كما ورد فی غير هِذين الموضعين .

 فإنهـا رجلان . ولم يقل : » أشقياها " للفاصلة .

 أى : ولا خلة ، فجمع للفاصلة .



- Y7 - إمالة ما لا يمال كآى طه والنجم •
(الإتيان بصيغة المبالغة نحو : ٪ - FV

liv: : (r)
[7 : الرحمن (7)
M : إ إبراهيم
TE: مريم (IY)

Vr : b (r)
OE :
fA : الرحمن (A)
\& : يوسغ (11)

Y: (1)
Ve: الفرتان (£)
Ir : الشمس (V)
(1.) الأنبياء: : (1)

(1) عُجَبَ


مِ r.

(

(

إن أعرب " أحوى " صفة للمرعى أى حالأ .

أى إليها

وفى هذا الموضع تصور فى التعبير . لأن الأولى أن يقول : تأخير الوصف الأبلغ عما هو دونه .

نِّعْمَ تُجْزَىْ (1.)

 (r) ه

 تَقْتُلُونَ (F)

سيناء (0)

*     * 
- وقفة ناقدة :

الحقيقة التى يجب التسليم بها - ولا بديل لذلك أبداً - أن تحتيق الانسجام الصوتى فى القرآن الكريم قد اختص بئل هذه العوامل .
 التسهيلات لم تكن لرعاية اللفظ على جانب المعنى وإلا ما كنا كنا نرى فی آلى

 فهذه التسهيلات إنا أوفت بحق المعنى كـا كا أوفت بحق اللفظ ولا ولا شكك فى أن ما كان شانْ كذلك كان بالجودة والحسن أولى . ولنذر لذلك مثلاً :


 يقال : ( ساتراً " .
AV : البترة (r)

وهذا أغرى صاحب الملاحظات أن يقول : إن وتوع مغعول مكان فاعل إنا جاء من أجل الرعاية اللفظية . وهذا وهم


 شمل المجاب نفسه ففى التعبير تخيبل على حد تول الشاعر :
 ففى العبارة مجاز عقلى . وكذلك يقال فى قوله تعالى : الَ فَهُوْ فِى عِيشَّةٍ رآضِيَةٍ | (1) ما أطلق عليه : إيقاع فاعل موقع مفعول . وقد ذهب - كذلك إلى أن إجراء غير العاقل مجرى العاقل من أجل رعاية الناصلة . والواقع يخالفه .
لأن العلّة فى إجرائه هذا المجرى أن أسند إليد من الأعمال ما لا يصدر إلا عن العاقل ، وراضح أن السجود والسبح من أعمال العاقلين . ذلك هو السبب . -وليس رعاية الفاصلة وحدها كما زع العـر
والتعبير بهذا الأسلوب فيد تحقيق للمعنى وتقوية . فالسجود الصادر منـ من الشمس والقـر والكواكب ماثل لـل يصدر من هو أهل له في الهي الفهم والإدراك .
 والانبساط (Y) والانتظام حيث لا اضطراب فيه . ولا اختلال فى سيره . وهذه ظاهرة أسلوبية فى القرآن لم تقف عند ما ذكره . نقد جاء الاء فيه عن
الأرض والسماء : (\$ قَالتَا آتَيْنَا طَائعِينَ هِ (ث) وغير ذلك كثير .

[^0]على أن بعض المواضع التى ذكرها تبدو عليها سمة الضعف . إذ لا دليل له
 (1) يَسِّ


 .

 للمرعى ليسلم لد الدليل وما الداعى لذلك ؟ ولماذا لا يكون » أحوى « صفة " غثاء " ؛

- توجيه ابن أبى الإصبع لموضع ماثل :
 قد سلك مسلكاً يبدو مخالفاً للعرف اللغوى والنحوى حسبطا هو مشهور عند ألد
 مجافاة ولا مخالفة لغوية ولا نحوية وإنا هو أسلوب محكم قد مد بدت فيد فيد اللغة فى أسمى ما تكون . ونسوق مثالأ على ذلك :
 الأدبَارَ ثُمَّلَا يُنصرُوْنَ

IVA : الأهران (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { 18: الكهر (H) } \\
& \text { \& : النجر (1) }
\end{aligned}
$$

قال ابن أبى الإصبع فى توجيه هذه الآية : ״ پ فإن على ظاهر هذه الآية إشكالين : أحدهما من جهة الإعراب . والآخر من جهة المع المعنى . فأما الذي منى من
 صدر الآية يغنى عن فاصلتها لأن توليهم عند المقاتلة دليل على المذلان ... والمذلان والنصر لا يجتمعان ".
„ رالجواب أن اللد سبحانه وتعالى أخبر المؤمنين بأن عدوهم هذا إن قاتلهم





 متى قاتلوهم كان الأمر ذلك ... ولما علم سبحانْ - وهو أعلم - أن الاقتصار






لا يُنصرون ه هـ ..
 تدل عليه من التراخى والمهلة الملاتمة لما تصد من الاستقبال

 والإيضاح ، والإدماج ، والترشيع ، والإيغال ، والإيجاز ، والانتنان ، وحبن

النسق ، والتهذيب ، وحسن البيان ، والمثل السائر " ، وأعجب ما وقع فيها أن

 وحسن النست والترشيح • توجد هذه الضروب بوجودها وتعدم بعدمها . وبيان

هذا أنٌّا لو تدرْنا موضعها ״ الواو " لسقط ذلك كله (1) ،
وتد فات هذا الموضع ابن الصائغ ولو وتف عليه لسماه : " عطف المرنوع على المجزوم " ، كـا فات فاحب " البرهان « الذى راح يردد ما قاله متفقا ومخالفاً (r)

*     *         * 

يقع التكرار فى القرآن الكريم على وجوه :
1 - مرة يكون المكرر أداة تؤدى وظيفة فى الجملة بعد أن تستوفى ركنيها
الأساسيين .
ع
عليه بدونها
r - ناصلة تكرر فى سورة واحدة على نط واحد .
؟ - تصة تتكرر فى مواضع متعددة مع اختلاف فى طرق الصياغة وعرض
الفكرة .
0 - بعض الأوامر والنواهى والإرشادات والنصح مما يقرر حكماً شرعياً
أو يحث على نضيلة أو ينهى عن رذيلة أو يرغب فى خير أو ينفر من شر .
(I) بديع الترآن ص (II - Y -
TV - Y ./ انظر البرهان للزركشف (r)

وتكرار القرآن فى جميع هذه المواضع التى ذكرناها ، والتى لم نذكرها ، مما
 من الأساليب لأن التكرار وهو فن قولى ملى معروف . قد لا يسلم الأسلوبا
 - إذا صح هذا التعبير - والرخص يجب أن تؤتى فى حذر ويقظة * $\%$

وظيفة التكرار فى القرآن :
مع هذه المزالق كلها جاء التكرار فى القي القيآن الكريم محكماً . وقد ورد فيه كثيراً - فليس فيه موضع تد أخذ عليه - بله دعاوى المغالين فإن بينهم وبين
 مع سلامته من المآخذ والعيوب - يؤدى وظينتين : أولاهـا : من الناحية الدينية . ثانيتهها : من الناحية الأدبية .

 وتوكيده وإظهار العناية به ليكون فى السلوك أمثل وللاعتقاد أبين .
أما الناحية الأدبية فإن دور التكرار فيها
جميع مواضعه يؤدى إلى تأكيد المعانى وإبرازها فى معرض الوضور الئى والبيان . وليكن حديثنا عنه على حسب المنهج الذى أثبتناه فى صدر هذا البحث . * *

- تكرار الأداة :


(1) النحل : 11




 ولهذه المخالفة سبب .

وهذا السبب هو طول الفصل بين ٪ إنُ « الأولى وخبرها . وهذا أمر يُشعر
 إعادتها تلتحظ النسبة بين الركنين على ما حقها أن تكون عليه من التوكيد . على أن هناك وظيفة أخرى هى : لو أن قارئاً تلا هاتِين الآيتين دون أن يكرر فيهـا » إنُ « ثم تلامها بتكرارها مرة أخىى لظهر له الفرّ الفرق بين الحالتين : قلب

وضعف نى الأولى ، وتناسق وقوة فى الثانية .
ومن أجل هذا الطول كررت فى قول الشاعر (r) :

 وخبرها فسحة طويلة من الكلام . فإعادة » إنذ " أحسن فى هـى حكم البلاغة والفصاحة كالذى تقدُم من الآيات " (r)

*     * 

119 : النحل (1)

(المثل السائر : تحقيت الأستاذين بدرى طبانة وأحمد الحونى

- تكرار الكلمة مع أُختها :


الآخْرَة هُمُ الأْخْسُرُونَ هِ

ضمير نصل جئ بد لتأكيد النسبة بين الطرفين وهى : هم الأولى بالأخسرية .

 تكررت - هنا - » أولثك " ثلاث مرات . ولم تجد لهذه الكلمة المكررة مع ما جاورها !ا منكرى البعث : كفرمم بربهم وكون الأغلال فى أعناقهم
 الفلود الذى لا يعقبه خروج منها .


 معه المعنى لذلك حسن موضع التكرار فى الآية للا فيه من صحة المعنى وتقويته . وتأكيد

النسبة نى المواضع الثلاثة للتسجيل عليهم .

*     * 
- تكرار الفاصلة :
 وثلاث مرات نهاية . وتد وجهنا أسلوب التكرار فى تلك الصور . ولكنًا - هنا
- أمام فاصلة لم تقف فى تكرارها عند حد المرات الثلاث . بل تعدت ذلك بكثير . لذلك آثرنا أن نبحثها هنا إذ هى بهذا الموضع أنسب . ونعتمد فى دراستنا لتكرار الفاصلة على ثلاث سور هى : ״ الرحمن - القمر - المرسلات " ، وهى السور التى برزت فيها هذه الظاهرة الأسلوبية . بشكل لم

يبد فى غيرها ، كما ورد فيها .




- تكرار الفاصلة فى " القمر "، :

ولهذا التكرار فى المواضع الثلاثة أسباب ومقتضيات . ففى سورة " القمر "

 عقب قصة قوم نوح • وبعد أن صورُ القرآن مظاهر الصراع بينهم وبين نوح علئ عليم السلام ثم انتصار اللد لنوح عليهم . حيث سلّا علّ عليهم الطوفان . فأغرقهم

إلا مَن آمن وعصمه اللّه .
ونجد أن اللّ نجّى نوحاً وتابعيه . ولكن تبقى هذه التصة موضع عظة وادكار . ولتلفت إليها الأنظار وللتهويل من شأنها جاء قوله تعالى عقبها : ولَ فَحَيْفَ



. و(Y) ودت ع مرات
10: ألتر (2)
. وردت (1)
(r) وردت . 1 مرات .
rro





وتكرار العبارة - هكذا - فى البداية والنهاية مخرج لها مخرا مرج الاهتمام .

 والسبب - فيما يبدو لى - أن إهلالك توم نوح كان بالإغراق فى الماء . . وهى
 أما أن يكون الإهلاك بالريح فذلك أمر يدعو إلى التأمل والفكر .

 من حيث طريقة العرض وزيادة التفصيل .


 فإرسال الريع - هكذا - سبع ليال وثمانبة أيام حسوماً مدعاة للعظة . والاعتبار .


£r- الذاريات :







 قيبة هارة واعظة زاجرة ..









ومن هنا ندرك شدة اقتضاء المتام لهذا التكرار . فليست إحدى العبارات نى موضع بغنية عن أختها فى الموضع الآخر . إنا هر اتسات عجبب تطلبه المقا من الناحيتين : الدينية والأبيبة .

$$
\begin{aligned}
& \text { M-r. : : التر ( ) }
\end{aligned}
$$

17-10 : نصلت (1)
$|r-|r:| r)$

من الناحية الدينية حيث تحمل المؤمنين على التذكر والاعتبار عقب كل قصة

 النهايَة وختام أحداث القصة
وقد مهُد القرآن لهذا التكرار حيث لم يأت إلا بعد خمس عشرة آية تنتهى كلها بفاصلة واحدة تتحد نهاياتها بحرف » الراء "ه مع التزام تحريك ما قبلها . وذلك هو نهج فواصل السورة كلها . وقد أشاع هذا النسق الشاجـا
 - كل هذا مكية النزول والموضوع المنـئر

كما أن الطابع القصصى هو السائد فى هذه السورة . فبعد أن صورُ القرآن


 تسلية للرسول عليه السلام ومن اتبعه وزجر لمن عارضه وصـةٌ عنه . المِّ
 تستدعى تأكيد الحقائق بكل وسيلة ومنها التكرار الذى لمسناه فى سورتنا هذه الـن الـا حتى لكأنه أصيل فيها وليس بمكرر • $\%$

- تكرار آخر فى (٪ القمر " :



ع. . YY, YY • IV: القمر (I)

على خبر واستفهام ، والخبر تّهيد للاستفهام الذى فيها وإغراء عليه .
*     * 

e التكرار فیى ( الرحمْن " :



نسجل هذه الملاحظات . .
أولاً : أن هذا التكرار الوارد فى سورة " الرحمن " هو أكثر صور التكرار
الوارد فى القرآن على الإطلاق .
ثانياً : أنه - أى التكرار فى هذا الموضع - قد مُهُدَ له تههيداً رائعاً . حيث

" الميزان " ثلاث مرات متتابعة دونا نبو أو ملل :

( الوزْنْ بِالقِنْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ المِيزَزَ
وهذا التمهيد قد أشاع - كذلك - لـناً موسيقياً عذباً كان بمثابة مقدمة طبيعية لتلاؤم صور التكرار ولتألفها النفس وتأنس بها فلا تهجم عليها هجوماً لأن الترآن قد راعى فى فواصل المقدمة التمهيدية ما انبنت عليه فواصل الآية

المكررة
ثالثاً : أن الطابع الغالب على هذه السورة هو طابع تعداد النِعْم على الثَقَلين :
 آلَا

9 - V : الرحمن (1)
rra

وعلى هذا الأساس يُكن بيسر نهم علّة التكرار الذى حفلت بد سورة الرحمن أنه تذكير وتقرير لنعمد . وأنها من الظهور بـكان فلا يككن إنكارها أو التكذيب 4
„ فتكرار الناصلة فى الرحمن .. يفيد تعداد النعْمَ والنصل بين كل نعـي
 قدرها وقدرته عليها ولطنه فيها . وجعلها فاصلة بين كل نعمة لت التعرن موضع
 لأن تعداد النِعَم والآلاء من الرحمن تبكيت لمن أنكرها كـا يبكت منـيكا منكر أيادى (1) المنعَ عليه من الناس بتعديده النا

ولقائل أن يسأل : إن هذه الفاصلة قد تكررت بعد ما هو ليس اليس بنعمن من من وعيد وتهديد . فكيف يستقيم التوجيه إذن بعد هذه الآيات :





آنٍ

والجواب : ولكن المتأمل يدرك أن فى الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين


$$
\begin{aligned}
& \text { ra - ro: : الر (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1£0-1Eะ خزانة الأدب اللحموى : (1) } \\
& \text { \&r-\&) : الرحمن (r) }
\end{aligned}
$$

r.

ومن هذا الاعتبار يتبين أن هذه المواضع مندرجة تحت النِعْم ، لأز النعمة نوعان : إيصال الخير • ثم دفع الشر . والسورة اشتملت على كلا النوعين . فلذلك كررت الفاصلة .

*     * 
- التكرار فی " المرسلات « :

بقى التكرار الوارد فى سورة المرسلات . وقد صُنغ فيه ما صُعع فى نظيريد فى " القمر " و " الرحمّن " من التقديم له بتـهيد . . . وله -مثلهما - هدف . عام اتتضاه
بَيْد أن التمهيد يختلف عما سبت فى " القمر " و " الرحمن "، . فقد رأينا فيهما اتحاد الفاصلة فى الحروف الأخيرة مع التزام نهـج معيّن فيما قبله . أما هنا فإن الأمر يختلف . نقد اشتتمل التمهيد على مجموعتين من الآيات اُولا مما لها فاصلة تختلف عن

 وختمت هذه المجموعة بقفلة هى سر البِمال كله : (r) لواقِعُ

ما قبلها مُقْسَمَ به . وهى جواب القَسَمَ . والمقْسْمَ به متعدد كأجزاء الشرط إذا
بدئت بها السور . وهى - كما تقدم - خصانص تعبيرية آسرة .
وبجواب القَسَم تنتهى هذه المجموعة - ثم تبدأ المجموعة الثانية وهى :




$$
\text { 10-1 المرسلات : المرسلات : الم (r) المرسلات : } 1 \text { (r) }
$$

rir

وهزه المجموعة تتكون من :
أولاً : شرط يتكرر أربع مرات محذرن الجواب . وكلد حديث عن أهوال القيامة ومقدمات البعث .
ثانياً : استفهام يعتبر مدخلأ لمقيقة هامة تقودنا إلى الهدن المنشود . وهو التوصل إلى مصير المكنًّبين يوم الدين
 وكانت هذه الكلمة الشعاع الذى قادنا إلى الساحة الكبرى : ساحة القضاء العادل والتصاص المكيم :
 . يَوْمَئذ لَلْمُكَذِبِّنُ
فانظر إلى هذا التههيد المكيم الذى مهُد القرآن به لهذه العبارة . حتى لكأنها هى المقصودة .

 أو مشاهد الثُدرة الإلهية .

3
-سبب عام :
أما السبب العام الذى اقتضى هذا التكرار فإن الآية أعقبت ما من شأند أن


 للمكذبين بقُدرة اللّل وتقديره أرزات الخلق . وعلى هذا المنهج يْضى التكرار فى السورة كلها .
$\% \quad \% \quad \%$

- التكرار فى القصة :

أما تكرار القصة فى القرآن فذلك سمته الغالبة على معظم قصصه . إذ لم يأت فيه غير مكرر إلا القليل مئل قصة يوسف عليه السلام . وللعلما ء توجيد
 على صيانة الأعراض كان سبباً فى ذلك لأن فى تصة يوسف محأولة إغراء على جرية خُلقية . لذلك فرغ القرآن من سوتها للعظة والاعتبار مرة واحدة . والقصص القرآنى فى جملته مسوت لغرضين أساسيين :
 خولفوا مثل مخالفته . وحق على المخالفين العذاب . ونصر اللك رسله وجنده . ثانياً : تهديد وزجر المخالفين . وبيان لمصير أمثالهم . علهم يرتدعون

ويقلعون عن غيهم •
ودواعى هذين الغرضين متكررة مرات ومرات . فالرسول - عليه السلام - لم يكف عن الدعوة إلى الإسلام . والكفار لم يكفوا عن الإعراض والمخالفة .فإذا
 فإن تكرارها يستدعى تكرار مقتضى الحال . وهو تكرار القصص مقدرأ فى كل تصة على عدة مناسبات دقيقة لمقام المديث . فتكرار ألقصة القرآنية فى أكثر من موضع ظاهرة فنية ودعامة تربوية ـ كان

لا بد أن تكون ..
ومع هذا المقتضى فإن تكرار القصة فى القرآن لم يكن على نمط واحد . أعنى
 فى الصياغة أو الفكرة - أو فيهما معاً .

فهنال اختلاف فى الصياغة ، وهناك اختلان فى الطول والتصر . واختلاف فى الأحداث التى تتناولها . وطريقة عرض تلك الأحداث .

وهى بهذا - جديدة متجددة دائماً - لا مدعاة للسآمة والملل - كما يزعم المغرضون - بل فيها روح وطرانة . كذلك نإن المعانى التى تتحدث عنها القصة القرآنية لم تكن لمجرد التهديد

أو التسلية .
ولكنها حقائق يُراد إثباتها لتؤدى دورها فى كل عصر ، متى توافرت
دواعيها
(1) (1التكرار كما يقول جوستاف لوبون : ( يُحولَ المكرر إلى معتقد "

ولذلك كان التكرار وسيلة من أهم وسائل التربية والتثقيف .

*     * 
- دواعى التكرار فیى القصة :

يقول صاحب » البرهان ") موجها" لتكرار القصة فیى القرآن : " إن عادة العرب فى خطابتها إذا اهتمت بشئ - أرادت تحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء إليه . كررته توكيداُ وكأنها تقيـم تكراره مقام المُقسَم عليه أو الاجتهاد فی الدعا ه بحيث تقصد الدعاء . . والقرآن نزل بلسانهم فكانت مخاطباته فيـما بين بعضهم وبعض • وبهذا المسلك تستحكم الحُجّة عليهم فى عجزهم عن (Y) "المعارضة

ومضى الزركشى بعد هذا موضحاً لظاهرة التكرار فى القرآن . ويسوق أدلة من القرآن نفسه لبيان صحة ما يقول هو عنه . بَيْد أنه لم يأت بمثال واحد يحلل فيه التكرار فى الأسلوب القرآنى وإن لم يفته أهم غرض فيه وهو إفادتد التقرير


والتوكيد قال : " وفائدته العظمى التقرير وقد قيل : إن الكلام إذا تكرر تقر "



 الترآنى ، ومنها التكرار .


 كان أمكن له فى التلوب ، وأرسخ له فى الفهـ ، وأثبت للذكِر ، وأبعد من النسيان «)
وهنا لا بد أن نقرر حقيقة هامة . هى : أن الإشادة بجمال التكرار فى القرآن


 والأعداء فإننا نستنطق القرآن نفسه . وهو خير وأعدل ، ولنأخذ لهذا كـي مثلاً - تصة آدم عليه السلام . وقد كُرِرت فى سبع سور سبع مرات . دراسة تحليلية لقصة آدم

- نصوص القصة فى القرآن الكريم :

$$
1 \text { - البقرة من الآية .r إلى الآية Y ٪ : }
$$
















## *

$$
\text { r - الأعران من الآية } 11 \text { إلى الآية ro : }
$$


















 تُخْرْجُوْنَ
*












#   

:

$$
\text { \& - الإسراء من الآية } 17 \text { إلى الآية } 10 \text { : }
$$








*

$$
0 \text { - الكهن الآية الخمسون : }
$$




*

$$
\text { Y- طد من الآية } 110 \text { إلى الآية ITV : }
$$



 * لَكَ







 الآخِرَة أَشَدُ وَأَبْقَى
*










التصة حسب نزولها وهى :
أولاً - فى مكة : سورة ص - الأعراف - طه - الإسراء - الـجِجر -

الكهن

ثانياً - فى المدينة : البقرة (1)
ومن هذا نعلم : أن أول سورة تتحدث عن قصة آدم عليه السلام . هى سورة " ص " ، وأنها مكية النزول ، وأن نصيب العهد المكى من قصة آدم عليه
 بـ " الكهف " ، وأن الكهف كانت خاتمة المطاف بالنسبة للعهد المكى . أما العهد المدنى فلم ترد فيم القصة إلا فى سورة واحذة . هى سورة البقرة . وأن سورة البقرة هذه أول ما نزل بالمدينة بعد الهجرة الشريفة . ولهذا فإننا سنحلل عناصر هذه القصة فى كل موضع وردت فيه . حسب هذا الترتيب النزولى •

- عناصر القصة فی سورة " ص ") : 1 - إخبار اللّد الملاككة بخلقه بَشراً من طين . r - أمر اللّه الملاتكة بالسجود لهذا البَشر • إذا سواه ونفخ فيه من روحه ، ثم امتثال الملائكة هذا الأمر •
P - إخبار اللّ تعالى بمخالفة إبليس وإبائه السجود وصيرورته من الكافرين . ع - سؤال اللّد - وهو أعلم - إبليس عن سبب مخالفته وامتناعه عن السجود . 0
. عليها
7 - طرد اللّد إبليس من الجنة وإحقاق لعنته عليه إلى يوم الدين •
طلب إبليس من ربد أن ينظره إلى يوم البعث . V
^ - استجابة اللّه له ، وجعله من المنظرين •

19£ - اع اعتمدنا نى هذا الترتيب حسب ما ذكره الزركتى فی البرهان : (1) (19

9 - عناد إبليس وإعلانه - مقسماً - أن يغوى الناس أجمعين . إلا عباد اللد المخلصين .
*

- عناصر القصة فى " الأعراف " :

.
r - سؤال اللد - وهو أعلم - إبليس عن مخالفته .
६ - إعتذار إبليس من مخالفتد أمر ربد . وحجّته التى استند عليها .
0 - أمر اللك إبليس بالهبوط من الجنة منكراً عليد أن يتكبر فيها . وتكرار
الأمر بالـروج وذمـ .
9 - 9 طلب إبليس من اللد أن ينظره إلى يوم البعث .
- V

1 - عناد إبليس وإعلاند الترصد للناس لإغرائهم وإيتاؤه إياهم من كل مدخل
ينزلون فيه .
9 - تكرار الأمر له بالحروج مع ذمه وتوعده بأن يملأ اللد جهنم منه ومن كل
مَن يتبعد .
. 1 - أمر اللد آدم أن يسكن الجنة هو وزوجه ويتمتعا بكل نعيبر فيها إلا
شجرة واحدة عيُنها لهـا . وحرُمها عليهـا . فإن أكلا منها صارا ظلمين . I 1 - وسوسة الشبطان لهـا . وغرضه منها . وأسلوب خداعد لهـا .

Ir - ذ ذ
بورق الجنة .
r| - نداء اللّ وتذكيره لهما بنصائحه .
عا - ندمهها على ما فعلا . واستغفارهما اللّ .
10 - أمر اللد لهم بالهبوط إلى الأرض مع تحقق العداوة بينهم . واستقرارهم
فى الأرض .. والاستمتاع بها إلى حين معلوم الـي
17 - إخبار اللّ لهم با سيكون عليه حالهم فى الأرض : حياة ، فموت ،
فبعث
*

- عناصر القصة فى ( طه " :

1 - مدخل القصة .
r - إخبار اللّ بأمره الملاكة بالسجود لآدم . وامتثالهم الأمر .
r - r
ع - نصح اللد لآدم وتحذيره له من الثيطان .

1 - وسوسة الشيطان له . وأسلوب خداعه .
أكلهما من الشجرة المحرُمة . وظهور سوءاتهما . ومحاولتهـا سترها
بورق الجنة .
1 - حكم اللّ على مسلك آدم حيث خالف هو وزوجه أمر اللّه وأطاعا إغراء
. الشيطان لهُما
9 - اجتباء اللّ آدم . وتوبته عليه . وهدايته لـ .
. 1 - أمر اللّ لهم بالهبوط وترقب هُداه ، فمَن اتبع هُداه فهو فیى هدى
وسعادة ، ومَن أعرض عن هدى الله شقى فى الدنيا ـ وسا ، مصبره فـى الآخرة .
\%

- عناصر القصة فى " الإسراء " :



يقصد آدم - إلا قليلاً منهم .
£ - إمداد اللّه لإبليس فى الغواية والإغواء متوعداً له ولمن تبعه بإدخالهم
. النار
0 - بيان أن وعد الشبطان أولياءه ما هو إلا غرور .
 عليهم . فهم فى مأمن منه .
\%
- عناصر القصة فى (٪ الحجْز "، :

1 - مدخل القصة .

r - أمره الملاككة بالسجود له إذا سوأه . وتتثالهم هذا الأمر .
ع - مخالفة إبليس أمر ربه .
0 - سؤال اللّ - وهو أعلم - إبليس عن سبب مخالفته أمره بالسجود لآدم
عليه السلام .
rir

1 - إعتذار إبليس وحُجْته .
. أمر اللّ إبليس بالحروج من البنة وإحلال لعنة اللد على إبليس - V
^ - طلب إبليس من اللّ أن يجعله من المنظرين إلى يوم البعث
9 - إستجابة اللّ له .
1 - ا عناد إبليس وإعلانه تزيين المعاصى وإغواء الناس إلا المخلصين من
عباد اللّ .
II - إعلام الله إبليس بحصانة عباده المخلصين من إغوائه .
بال Ir
يدخلون منها النار لكل باب منها فريق مقسوم
*

- عناصر القصة فى " الكهف " :

1- إخبار اللّ بأمره الملاتكة بالسجود لآدم . وامتثالهم هذا الأمر .
. مخالفة إبليس - r
r - r إنكار أن يتخذ الناس إبليس وذُرُتـد أوليا ء من دون اللّل ، وهو لهم
ع
ع - مَن يتخذ الشيطان ولياً من دون اللّه ، فبئس البدل بدله .

فى العهد المدنى تتمثل فى سورة البقرة .
*

- عناصر القصة فى سورة ( البقرة " :

1- إخبار اللد الملاتكة أنه جاعل فى الأرض خليفة .
. تعجب الملاكتة من هذا الجعل ، وسببان لهذا التعجب - Y
r
ع - ع تعليم اللّ آدم الأسما ، كلها
0 - عرضهم على الملاكّكة ، ومطالبتهم بالإنبا ، بأسمانهم على سبيل الاختبار المؤدى إلى العجز
Y - تنزيد الملاكتة اللد . وتفويضهم الأمر إليه .
V - أمر اللّد آدم أن يخخبرهم بالأسما ، . وامتثال آدم عليه السلام هذا
. الأمر
A - استئثار اللد بغيب السموات والأرض . وعله بظواهر الأمور وبواطنها .
9-1 أمر اللّ الملاككة أن يسجدوا لآدم وامتثالهم هذا الأمر . 1 الهي
. 1 - مخالفة إبليس واستكباره وصيرورته من الكافرين

|r Ir
. ظالمين
(Ir - إغراء الشيطان لهـا . وأكلها من الشجرة المحرْمة . وإخراجه لهما ما كانا فيه .
عاع - أمر الله لهم بالهبوط من الجنة إلى الأرض مع تحقق العداوة بينهم
واستقرارهم فى الأرض واستمتاعهم فيها إلى حين .
10 - تلقى آدم كلمات من ربه . وتوبة اللّ عليه .

ومَن عصاه أدخلد النار وأخلده فبها

وبعد هذا التحليل لعناصر التصة فى مصادرها الأصلية ننظر فيها على الوجه الآتى :
أولاً : المعانى المشتركة فى جميع المصادر ، مع التعرض لفروق الصياغة ما أمكن
ثانياً : المعانى المشتركة فى مجموعة دون أخرى ، مع التعرض لفروق الصياغة كذلك .

ثالثاً : المعانى التى لم تتكرر قط . 1 - المعانى المشتركة فى جميع المصادر :
المتأمل فى نصوص القصة فى جميع مصادرها يدرك أن المعانى المى التى لمى الم يخل نص منها - بل هى مشتركة بينها كلها - هى المعانى الآتية : - (1) أمر اللّ الملاككة بالسجود لآدم . (






مَعَّ السَّاجِدِينِ | (r)

$$
\text { r - }-r A \text { : الحجر }
$$

11: الأعران
(1) البقرة :





إبْلِسِ أبَى



(2) الكافِرِينَ

فهذه المعانى الثلاثة وردت - كما ترى - فى جميع المصادر لأنها العناصر الكبرى التى تدرر حولها أحداث التصة .
 على القول لهم بالسجود . تد عطف بالفـاء . وهذا يفيد سرعة امتثال الملاوكة لأمر ربهم وأنهم لم يترددوا قيد أنملة .




$$
\begin{aligned}
& \text { 117: b( }{ }^{(\boldsymbol{r})}
\end{aligned}
$$

0. : الكهن (r)
(0) البقرة :
$71:$ :الإسراء (1)
ve - v) : سورة ص (\&)
riv



وفى " طه « : >> إلا إبْبِسِ أبَى | (1) .

والتفنن فى العبارة قد أفاد إسناد أقبع أوصان النم للعين إبليس
كها نجد فروقاً - كذلك - فى التههيد : نفى » البقرة ، لم يتقدم عليها




 والمجاز فيها مرسل والعلاقة المصححة هى المسببية . إذ وجود المخاطبين مسبب على وجود المراد بالمديث وهو آدم •


 (v) صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مُسْنُونٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { 0. : الكهن (r) } \\
& \text { (7) الأعراف : } 11 \\
& \begin{array}{r}
71: \text { : الإسراء (Y) } \\
\text { VE : (Y) }
\end{array} \\
& \text { M: المجر (1) } \\
& \text { 117: (2) } \\
& \text { YQ - YV: الهجر (V) }
\end{aligned}
$$

أما » الإسراء « فلم يأت فيها تَهيد مثل „ البقرة " . وكذلك „ الكهف " . .


 بعده أحَداثها سرداً محكهاً .

وكذلك خلت سورة " ص ") من التمهيد المباشر للتصة . وبذلك تكون التصة قد مُهُدَ لها فى ثلاثة مواضع هى : الأعراف - الـجْر - طه .

الكهن - سورة ״ ص « .
 " سجد ، نفسه وذلك فى خمسة مواضع هى : البقرة - الأعراف - الإسراء -
طه - الكهن .



 (r)






وذلك أمر أدعى إلى تعظيم اللّ القادر ـ ـ والانكباب من عَلّْ على الجباه تقديراً لد




 النفصيل فى القول والاتجاه بد نحو القوة . وذلك ما تكنلت بـ السورتان المان : سورة » ص « والمِجْر .

## * *

## - ملاحظة جديرة بالتسجيل :

 نذكر ملاحظة جديرة بالتسجيل هى أن الإشارة جا $ا$ تا عابرة عن قصة آد آدم فى سورة الكهن . وهى وإن اشتملت على العناصر الثلاثة التى لم يخل ملي منها مصدر

 .. والعهد المكى لم يكن فى حاجة إلى تفصيل بعد أن تحدثت عنها خسس سور

 كـا أن هذه السـررة على وجازة ما جاء فى آليتها آيتها من حديث التصة فإنها اشتملت



0. (1) الكهف :
ro.

وهذا يعطينا قيمة عظيمة هى أن القصة المتكررة فى القرآن لم تخل من جديد
وإن قصرت فى موضع دون آخر .
r



وقد ورد هذا السؤال فى ثلاثة مصادر .



 صراطَطكَ المُسْتْقِيَمَ












纸 - rr : المجر
14-1r : الأران (1)






 والباحث يرى أن السؤال قد اختلف فى صياغته من موضع إلى آخر . وأنه قد

ترتب عليه أمور :
1 - اعتذار إبليس وحُجتْ إنه مخلوق من نار ، وآدم من طين مع اختلان فى
الصياغة .
، r
 اللعنة . مرة بـ » الـ ه ه . وأخرى بالإضافة إلى اللّه .
 ع - إعلان إبليس - مقسماً مرة ، ومعللاً أخرى - ليغوين الناس إلا مَنْ يعصمد اللّ .
0 جهنم ومن اتبعد أجمعين .
1 - إن فى المواضع الثلاثة فروقاً دقيقة فى الصياغة . ونى تصنى تصوير المعانى سواء فيـا قاله اللد لإبليس أو فيـا حكاه القرآن من مقولة اللعين .
no - Vo : سورة ص (1)

إن سورة الإسراء تشترك معها فيما ترتب على السؤال دون أن يرد فيها - V ذكر لـ لأن مقولة إبليس فيها نزلت منزلة إبائه السجود :







*     * 

> - ملاحظات :




 عليها اللعين اعتذاره وإهدارها من الأساس شبيد برنض الإسلام لدعاوى وحين المعاندين من مشركى مكة . كـا يرى الباحث أن اختلان الصياغة من موضع إلى آخر أمر اقتضاه المقام ولم يكن مجرد اتفاق ـ
ونضرب لذلك مثلاً :

 !إلى الطين فى كل من الأعراف والإسراء وسورة " ص " .

والطين سابق على الصلصال رالحمأ المسنون . قال الراغب : الصلصال تردد الصوت من الشئ الجان ومند قيل : صل المسمار ، وسى الطين البان صلصالاً




 حَمَّاٍ مَسْنُونٍ حُرُك .


. من نار
أما إيثار الطين فى الأعراف والإسراء وسورة " ص "، فحيث لم يقتض المقام سواه ولأنه أسبق وجوداً من الصلصال .
هذا مثل أذكره للقياس ولبيان أن كل اختلاف فى الصياغة إنا هو لسبب
وداع . وليس لمجرد التعبير المالى من الدقائق والأسرار . ومن المعانى التى اشتركت فيها مجموعة دون أخرى : أمر اللّ آدم وحواء أن يسكنا الجنة بعد طرد إبليس منها .

وهذه مرحلة تاليه فى بنا \& القصة للمرحلة السابقة من مخالفة إبليس وعناده وما ترتب عليها .

فلننظر فى مصادرها وصياغاتها :


- سكنى الجنة :

جاء أمر اللّ لآدم عليه السلام أن يسكن الجنة هو وزرجه فى ثلاث سور :


(I) الظُّالمِينَ



الظُّالمِينَ هِ



ولعل أول ما يلاحظد الباحث فى هذه النصوص الثلاثة أن الأمر بالسكنى


 حيث نهاهما اللّ أن يَخرجهما منها الشَيطان .
وفى طه - كذلك - تفصيل لمظاهر النعيم التى كانا ينعمان بها فی الجن الجنة .
 كانا فيها مع زيادة وصف الأكل بـ ٪ الرغد ه ه فى البقرة .

19 الأعراف : 19 (Y)
(1) البقرة :
(Y) الراجح فى إفراد المطاب هنا - كما أرى - هو أن آدم بما يحمل من مسنولبة القوامة

119-11V: : (E)
وتدبير أمر الأسرة يكون أول مَن يشعر بالشتاء .








 أن » قال « فىَ الآية السَابقة ليست من قول اللّ لإسناده إلى ضمير الغائب
 ضمير المتكلم فى موضع الأمر بالسكنى لآدم وزوجه .
 المغايرة التامة بين مأمور باللدرج مذءرماً مدحوراً ، ومأمور بالتـكن معزّاً مكرْماً .


 فأبان العطف بـ ״ الفاء " ترتب نصح اللّ لآدم على امتناع إبليس عن السجود . وأن ذلك حدث دونا نصل بين الامتناع والنصح - هذا منا من حيث الِئ
 لآدم . نذلك سبب فى أنه عدوهـا والحقود عليهـا .

- وسوسة الشيطان لهما وما ترتب عليها :

وهذه المرحلة من القصة قد اشتركت فى المديث عنها مجبرعة من السور هى :









تلك هى مواضع ورود مرحلة وسوسة الثيطان لآدم وزرجه . حسداً منه وحقداً
 والذى نلاحظه هنا أمور :

 المعانى مجملة .
ثانياً : أن التنصيل نى كلتا السورتين المكيتين - مع اختصاص الأعراف
 المداع الذى سلكه اللعين فى الإضلال ، وهذا الأسلوب اعتهد على الإينى الإغراء
 تأنيب الله لهـا على ما بدر منها . ومخالفتهـا نصحه .
rr - r. : الأران (r)

PV - M1 البرة : الج

ثالثاً : أن البقرة وطه اتفقتا فى الإشارة إلى توبة الله عن آد م واجتبائه له .



 سورة " ص " ، وهذا يفسر لنا سر التفصيل فيها لهذه المرحلة أكثر ما ورا ورد فى الـى طه . وهى قسيمتها فيه ..

*     * 
- أمر اللّه لهم بالهبوط إلى الأرض :

وهذه مرحلة جاءت فى بعض المصادر دون بعضها .. ومصادر ورودها هى :





(r) وَمْنهَا تُخْرَجَونَ







من التأمل والمقارنة بين هذه النصوص يخرج البآحث با يأتى : أولاٌ : أن الأمر بـ » الهبوط " جاء بصيغة البمع فى البقرة والأعران لأن
المخاطب ثلاثة : آد وزوجه وإبليس .

وجاء بصيغة التثنية فى طه . ولعل سره أن المأمور بالهبوط فريقان : آدم وزرجه فريق ، وإبليس فريق آخر .
ثانياً : أن الأمر فى البقرة وطد قد اقترن ضمير المخاظب فيد بالتوكيد بلفظ : " جميعاً " ولم يرد ذلك فى الأعران .
ثالثاً : أن التصريح بـ ٪ ثبوت العداوة بينهم " أمر مشترك بين الأعران رطه ، أما آية البقرة هنا فقد خلت منه . لأنها جاء الت تأكيداً بالهبوط للآية التى قبلها . ونيها صر"ح اللّه بثبوت تلك العداوة . فاكتفى بها .
 الأعراف إظلاقاً .

 بشئ من التفصيل إذا ما قورنت بالبقرة . هذا البيان لم يرد نـى الألمر الأعراف ـ لأند تابع لترقب الهُدى الذى لم يرد فيها كـا مَرْ .
 خصائص سورتى البقرة والأعراف . فيـا تقدم عن هذه الآية . والأعران فى الألـى الآية المذكورة مع اختصاص الأعران بشرح تفئ
 تُخْرَجُونَ (1)
ro : الأعران
 أن هناك فروقاً دقيقة بين الألفاظ المتقابلة فى هذه المواضع . نضرب مثلاً براحد

منها


 الاتباع لسبق التصريح بعصية آدم . وقد سبقد أيضاً الاتباع مشدئ
 توجيه التشديد وعدمد آراء أُخَر لعل هذا أقواها

 إلى الهدو ، والشرح والتفصيل .
هذه آخر مرحلة يتحدث عنها العهد المكى - مرحلة الهبوط من الجنة والاستقرار فى الأرض - وقد اشترك العهد المدنى معد فى بيان هذه المراحل مع الفروق التى لـظناها بين النصوص جميعاً . لكن بقى هناك شئ هام . وهام جداً لم ترد إلبه إشارة واحدة فى العهد

 جديداً إلى هذه القصة .. فـا هو ذلك البديد ؟

Mr: : (Y)
PA : البقرة (1)

- المناهج الجديدة فى تنسير آيات الله المجبدة ص Va (Y) الد
والآية من سورة طد : ^. .
- الجديد فى القصة فى العهد المدنى :
 تعالى فلم ترد فى المكى . وهى تتمثل فيها يلى يلى :

 - كما فى سورة " ص " .

وجعل آد م خليفة مرحلة ارقى من خلقه ولاحقة بد فى الوجود . ثانياً : جاء فيد أن الملاككة تعجبرا من هذا البعل وبنوا تعجبهم على وصفين

فى المجعول . ورصفين فيهم .
أما الوصفان اللذان فى المجعول : نكونه مفسداً فى الأرض وسانكاً اللدماء .

فرد" اللد عليهم بأنه يعلم ما لا يعلمون ا لا


بينه وبين الملككة ليتحقق له الانتصار عليهم




 وأول ما يلاحظه الباحث - هنا - أن نص السورة ( البقرة ) حين اشتمل على



471

 اكتمل بناء التصة . ولم يعد فيها موضع لإضانـيانة جديدا

 لأن العهد المكى كان عهد تكوين فى كل شئ .. تكوين للعقيدة الصانـئ

 والإيجاد من الطين أو الصلصال والحما المسنون . أما » الجعل " فمناسب للعهد المدنى لأنه طور لاحق للإيجاد والخلق ـ ولاند
 الجعل معنى التحويل من شئ إلى شئ .







 بإزاء الملانة لأن الملانة مجعولة لا مخلوقة .
 1.r : 1 : 1 : الالأدة ( 0 ( 0 ( الأنعام

ومن ملاتمات القصة فى البقرة للعهد المدنى أن اليهود كانوا فى المدينة وهم



وعجز الملاكنة عن التنبئو بها . وتحقيق ذلل لآدم .


فهذه اللعبارة تؤدى إلى جانب المقصود منها معنى آخر هو تهديد ظاهرة النفات
التى جدُت فى المدينة ولم تعرن عنها مكة شيئاً .

الكفر وإظهار الإيمان والطاعة .
$\%$ \%

- مالجظة مهمة أخرى :

ومن الملاحظات الهامة فى نصوص القصة كلها فى جميع مصادرها أن بعض
 - ما جرى المنهج القرآنى على ذِكره معه . فسؤال اللّه إبليس عن عدم السجود يُذكر معه بعد إعتذاره طلب إبليس من ربد أن يجعله من المنظرِين • ويُذكر معه - كذلك - إعلان إبليس تصديه لإضلا علا الناس إلا عباد اللد المخلصين المنـين

وهذا المعنى جاء فى كل من سورة \# ص " - والمجْرُ - والإسراء ه . ولم يرد فى هذه السور الثلاث الأمر لهم بالهبوط من الجنة إلى الأرض .
 هَداه إلى الْحَق . ومُن خالفه هلك .

وتد ذكِر هذا المعنى فى سورتى البقرة وطه ـ ولم يخالف هذا المنهج إلا فى
 طه نزلت بعد الأعرات مباشرة فأرجى ذلك إليها . كذلك فإن إعلان توبة الله على آدم عليه السلام قرينة ذكر الهُدى وترقبه ذلك فى البقرة وطه .
إن المنهج القرآنى بسير على اعتبارات دقيقة فى بـى بناء التصة وائتلات أجزائها ، وتظهر هذه الجوانب الحكيمة كلما أطال الباحث النظر فى نصوصه وقارن ودرس

واستنتج :
وفوق هذه العناصر المُتركة بين كل النصوص . ثم المشتركة بين مجموعة دون أخرى نجد لكل نص ملامح خاصة لم تأت فيها عداه . فما هى إذن ؟

*     *         * 
- الملامح الحاصة بكل مصدر من مصادر قصة آدم :

نضرب مثلاً ، ولا نستقصى . وليكن ذلك بحسب وضع السور فى المصحف ،
ولنبدأ بسورة البقرة .
 لها .. فليس فيها مكرر سوى أمر السجود والهبوط وترقب الهُدَى . وما عدا ذلك فخاص بها .
والأعراف : الختصت فيها اختُصت به بذكر تندم آدم وحواء ودعائهما اللّ

- بالمغفرة والرحمة وإلا كانا من الحاسرين

والمجِر : اختُصت بذكر الصلصال والحـأ المسنون . وبذكر السبعة الأبواب للناروأن لكل باب جز k' مقسوماً .

والإسراء : اختُصت بوضع مقولة إبليس موضع إبائه السجود . وبالتئى
 الضلال ، وأن يجلب عليهم بخيلد ورجلَه ، وأن يشاركهم فى الأموال والأولاد . وأن وعده لهم ما هو إلا غرور .
 وبإنكار أن يتخذ هو وذُرُته أولياء من دون اللّ .

 وبتفصيل النعيم الذى سيلقاه آدم وحواء فى الجنة . وبأن اللد اجتبى آدم وهداه .

 النصوص من الـِكم والأسرار ؛

*     * 
- لماذا اختلفت أساليب الـكاية والمحكى عنه واحد :
 إذن ؟
- الجواب :

أولاً : أن الاختلاف راجع فى الأغلب إلى اختلاف الأحوال . ففى كل علـي عبارة
 مظاهر التحدى حيث يكون المعنى الأصل واحداً . وتحدث بتـكراره زياري بادات ومعان

$$
\begin{aligned}
& \text { ثانية لم يزدد بها إلا حلاوة وطلاوة . }
\end{aligned}
$$

rıo

على خلات المعهود فى بلاغة الناس . فإن التكرار فيد يُعرِّض للقوة والضعف

 يتجلى لنا بوضوح لماذا آثر القرآن لفظاُ على لفظ . وأسلوباً على أسلوب مار يؤدى فى النهاية إلى الإقرار اليقينى بإعجاز القرآن


 اللد تعالى يُعبرّ لنا فى كل سورة يذكر التصة فيها بالألفاظ المناسبة للمعانى ،
(1) ويطرح ما لا يقتضيه المقام

*     *         * 
- خلاصة :

ذلك هو جانب التكرار نى القرآن الكريم . فليأت تصاصو العالْم بأدب مثله ، وليرنا الطاعنون أين موضع العيب فيما جاء فى القرآن مكرراً ؛ وإلا فكفى لغواً .
فإن كانوا مكابرين قلنا لهم :

وإن كانوا ضالين قلنا لهم :


*     *         * 

(1) المنامع البديدة نى تنسير آبات اللّ اللجيدة ص 9 - الدكتور عبد الغنى الراجحى.

## الفصل الرابع

## خصائص يغلب عليها جانب المعنى

$$
1 \text { - ثراء معانى القرآن : }
$$

رهذه خاصة من خصائص التعبير القرآنى . نيها يقول البهاهظ :
 متعددة يطرل شرحها . وإذا أراد المتكلم العادى التعبير عن المعانى التى أرادادها القرآن لم يصل إلى بغيته إلا بلفظ أطول . وأقل دلادلة " (") ،
 التعبير ما يعطيك من المعنى ما هو دانماً - متجدد متدفق ، بحيث يسع وألما ونهات النظر المختلفة .
" وهكذا يخيل إليكَ أنك تد أحطت خُبراً بد ، ورتفتَ على معناه محدوداً ،


 ضلع فيه شعاعاً ، فإذا نظرتَ إلى أضلاعه جملة بهرتك بألوألوان الطيف كلها فلا تدرى ما تأخذ عينك وماذا تدع "



لذلك فإنك ترى الناس يذهبون مذاهب شتُى فى بيان المراد من لفظ فيه ، أو جملة .

والاختلاف فى بيان المراد من ألفاظ القرآن وجملد كان مورداً غنياً للمنسرين
 مقاتل فى صدر كتابه حديثاً "مرنوعاً : „ يرى للقرآن وجوهاً كثيرة " (1)

## * *

- لماذا كان المعنى فى القرآن ثريا ؟ ساعد على ثراء معانى القرآن أمور نوجزها فيما يلى :
1 - ما فى طبيعة بعض ألفاظه من مرونة وغنى بحيث ترئ ترى للكلمة الواحدة عدة معان ، لا تنكرها اللغة بحسب الوضع ، ولا يرنضها الدين من حيث العمل والاعتقاد
r r والثـوم . فتختلف وجهات النظر حول المراد ، ويشمل هذا النهـ المتعـنـد


 زلك كثير لا يكاد يخلو منه موضع فى القرآن . r
 البلالة مرة على أند فاعل ، وإسناد المشية إليه يكون حينئذ بعنى : التجلة

والتكريم .
YA : ناطر (r)

وبنصب اسم البِلالة مرة على أنه مفعول بد قُدِّمَ على الفاعل الذى


معانى جديدة متسقة مع أغراض الثرع وقواعد اللغة .
ع بتعدد جهات التعلق ، حيث لا مانع من ذلك شرعاً . وسنضرب لذلك بـلك بعض الأمثلة فيما يأتى .

0 - ما فى فواتح سوره من غرابة اختلف الفهم حولها . وساعد التا التعبير على ذلك الاختلاف ، وما زالت تلك الفواتح حتى الآن نوعاً من المكنون الذي الـى لا يقف


- توارد المعانى على اللفظ الواحد :

غير الذى أريد بد فى الموضع الآخر .
 عشر موضعاً مراداً بد سبعة عشر معنى كذلك . وهاك أمثلتها :
 ( البقرة : 0 )

وبععنى » الدين "، كقوله تعالى : (ا إنَّ الهُدْى هُدَى اللّه ) .
(Vr: : آل عمران)
 ( V7 : مريم )



- ويجوز أن يراد به : \# كتاب أر بيان (1)

(19 : النحل)
 (7) :7)
 ( النجم : الهـي )

بععنى » التوراة " كقولد تعالى : (ا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الهُدَىْ ه . (or : غافر (
 (lov: البقرة)
 ( YOA : البقرة)
 (OV: القصص)
 ( الزخرف : (
 (or: (يوسف)
 (01: ط)




 والتفرقة بين هذه المواضع قائمة على اعتبارات دقيقة ونسبية .

*     * 
- السوء :

ومثل هذا اللفظ فى الاستعمال على وجوه كثيرة : لفظ „ السو، " ،
ولنضرب لذلك أمثلة :

( YO : يوسف )


السُوْ بِجْهَالَةٍ هِ ( النساء : VV ) .

لَهُ ( الزعد : 11) .



( الأعران : (V)

( الأءران : 110 )




(Ir. : (آل عمران)

(ry : الأعران )

( $)$ ( ) :





 (


 بِالنُوُ:

(0\&: هود)
 ( r $_{\text {: }}^{\text {: }}$ )

 بهذين الموضعين دليلاً على طريقة القرآن فى استخدام الكلمة الواحدة فيه على معانٍ شتّى .
فى الموضعين السابقين استخدم القرآن كلمة واحدة - مع اختلات صيغها


*     * 


## - احتمال اللفظ لمعان متعددة :

والآن نعرض طريقة أخرى لد فى استثـار اللفظ أيضاً وهى الطريقة التى يحتمل اللفظ فيها أكثر من معنى فیى تركيب واحد بخلار بلان الطريقة المتقدمة .


 فانظر إلى ما تحملد هذه الكلمة من معان :

(r) نفس المصدر : ro/r

1 المصدر السابق : 1 ( 1 ( YIr : البترة (I)

فقد يكون المعنى : أن اللّه يرزق مَنْ يشاء من عباده دون أن يحاسبد أحد لملاذا رزقد ؟ لأنه يعطى عن حرية تامة . ألمد
وقد يكون المعنى : أن الله يرزق مَنْ يشا ، بغير محاسبة لنفسه ، خشية نفاد ما بيديه لأنه غنى .
وقد يكون المعنى : أن اللّه يرزة مَن يشاء ، ، حيث لا لا يكون فـى حسبان المززوق جهة وكيفية الأرزاق ، لأن ذلك قد اختص اللّ به . وقد يكون المعنى : أن اللّه يرزق مُن يشناء بغير معاقي



حساب أو حصر (1)
هذه خمسة معان احتملتها هذه الكلمة الجامعة لا يشذ واحد

 اللّه حسابد ومعاقبته إذ لا ضرورة تقتضيه ، هو وجه محتمل فقط

*     * 
- الجمل والفقرات :

ذلك شأن مفرداته . أما شأن تراكيبه فعجب عاجب . ومن ذلك آلك قوله تعالي :


 الأول : إنكار أن يستوى المسيئون والمحسنون محياً ، وأن يستورا عماتاًا ، لافتراق أحوالهم .


إحياء: : حيث عاش هؤلا ، على القيام بالطاعات ، وأولئك على ركوب
المعاصى
وعاتاً : حيث مات هؤلاء على البشر بالرحمة والوصول إلى ثواب اللّ
 الثانى : إنكار أن يستورا نى الممات كـا استورا فی الحياة ، لأن المسيئين
 يفترقون فى المـات .
 معنى : أن محيا المسيئين وكاتهم سواء ، وكذلك محيا المحسنين ومكاتهم . كلٌ يوت على حسب ما عاش عليد (1)


تال العلأُمة أبو السعود فى بيان هذه الآية : " .. والمعنى أنم تعالى ناصر


 وليجاوز فى التحدى كل حد معهود ، فقصارى أمره وعاقبة مكره ألئر أن يختنق خنقأ مكا يرى من خلال مساعبه ، وعدم إنتاج مقدماته ومباديه ، الَ فَلْيَمْدُدٌ
 ليختنق من قطع إذا اختنق لأنه يقطع نفسه بحبس مجاريد وقيل : ليقطع الحبل


$$
\text { الـع : } 10
$$

بعد الاختناق ، على أن المراد بد فرض التطع وتقديره ، كما أن المراد بالنظر فى



 فليمدد حبلاً إلى السما \& المظلة ، ولبصعد عليه ثم ليقطع الونى الوحى ، وتبل : ليقطع المسافة حتى يبلغ شأنها فليجتهد فى دفع ضرره ه اليّا ويأباه - يعنى هذا الرأى الأخير - أن مقاصد النظي النظم الكيريم
 y معنى لفرض وقوع الأمور المتتنعة وترتيب الأمر بالنظر عليه لا سيما تطع

الوحى . فإن فرض وتوعه مخل بالمرام قطعاً .

 يريدون إتباعه - عليه السلام - ويخشون أن لا يثبت أمره ، ننزلت . وقد فُستر „ النصر " بالرزت ، فالمعنى أن الأرزاق بيد اللّ تعالى ، لا تُنال
 رازقه ، ولم يصبر ولم يستسلم . فليبلغ غابة الجزع ، وهو الاختناق ، فابن ذلك لا يغلب القسمة ولا يرده مرزوتأ (1) * * *

## - القراءات وتعدد المعنى :

أما أثر القراءات فى تكثير المعنى القرآنى وثراء ما يستنبط منه ، فيتضح من الأمثلة الآتية :




نقد تعددت القراءات فى كلمة „ غير " ، فجا ،ت مرنوعة ، ومنصوبة ، ومجرورة ، فالرفع على أند صفة للقاعدين ، والنصب على الاستئناء ، والجر على أنه صفة للمؤمنين . والمعنى على الأول : „ ע يستوى القاعدون الأصحاء من المؤمنين والمجاهدون «. .

وعلى الثانى : „ لا يستوى القاعدون من المؤمنين إلا أولى الضرر " . . والمستثنى منه : إما » „ القاعدون " وإما „ المؤمنون " . .
وعلى الثالث : „ لا يستوى القاعدون من المومنين الأصحاء " ، (Y)


فقد قرئت كلمة » أنفُسكم " على وجهين . أولهما : ضم الفاء والمعنى عليه :


(آيَاته (2)
(1) النسا. : 10



$$
\begin{aligned}
& \text { r : ألمع ( }
\end{aligned}
$$

والوجه الثانى - أنفسَكم بفتح الفاء رالمعنى عليه : „ لقد جاءكم رسول من أذكاكم وأطهركم قلباً ونفساً " .. وكلا المعنيين لائق بد عليه السلام .



 الآيتان تتحدثان عن أهل سبأ . وعن النعمة التى وهبهم إياها اللّ . حيث أدنى منهم مواطن النفع ، وحقق لهم الأمن فى سيرهي على طريق سفرهم متقاربة بحيث يقيلون نى قرية ، ويبيتون فى أخرى حتى الختى يصلوا القرية التي بارك اللّ فيها .


 وقد أخرج الزمخشرى وغيره من المفسرين المعنى على هذا الوجه فقال :


 وبين الشام مفاوز ليركبوا الرواحل فيها ، ويتزودوا الأزواد . فعجل الثيان اللّ لهم الإجابة ه( 1 (r)




ع07/r: الكشاف (Y)

19-11: (1)

ماض من المباعدة والمعنى على هذا يختلف من حيث الصياغة ، ومن حيث
. المقصود
فعلى القراءة الأولى تكون العبارة إنشاءً طلبياً ، وعلى الثانية خبر لا إنشاء . وقد خرُج الزمخشرى المعنى على هذا الوجه فقال : " والمعنى خلاف الأول هو استبعاد مسايرهم على قصرها ودنوها لفرط تنعمهم وترفهـم ، كأنهـ المـ يتشاجون


إنهم فى الأول يشكون من قرب أسفارهم ويطلبون بُعدها . وفى الثـانى يشكون من بُعد أسفارهم ، على الوجه الذى ذكره الزمخشرى ، ويطلبون قربها و رِيا
;

- القيود وتعدد المعنى :

(r) (

والثشاهد فى قوله » حبه "، فقد اختلفوا فى مرجع الضمير على رأيين : أولهـا : أن يكون الضمير راجعاً للطعام لذكره قبله . والمعنى : أنهم يطعمون الطعام وهم يحبونه لاحتياجهم إليه ، وتعلق أغراضهم به ، وهذا عملاً


وثانيهـا : أن يكون الضمير راجعاً إلى اسم الجلالة من باب الإضمار ولا زكر لقوة ظهوره . والمعنى عليه : وبطعمون الطعام على حب اللّ لا حب غيره ، أى الى

A : الإنسان (r)
a: المشر ( 1
£0ч/イ : الكثاف (1)
ar: آل عمران (r)

لا يريدون عليه جزاءُ ولا شكوراً . ويئيد هذا المعنى قوله تعالى بعده : ٪ إنَّمَا
 يطعمونهم مخلصين العمَل للـ







العِلم يَقُولُونَ اَمَنُّا بِهِ هِ




والعلماء فى تفسير هذا لهم وجهان :


 الثانى : أن الوار استئنافية . نهى ليست عاطفة . والمتشابد هو الذى استأثر الله وحده بعلمد دون سوان الـان

 بعضهم فقال : „ كيف يجوز فى اللغة أن يعلم الراسخون ، واللّ يقول :




 الرِّحُ تَبْكـــــى شَجْوْها









 الإعراب ، يتبعها اختلان فى المعنى .





YY : التيامة (Y)
( المتحنة : 1 (

Vr/r : البرهان للزركشس (1)
Vr/r : البرهان للزركتُس (r)
190 : البترة (0)
» تلقون " محذون . معناه : تلقون إليهم أخبار رسول اللّ بسبب المودة

 .. و ( يخرجون " استئناف كالتفسير لكفرهم وعتوهم . أو حال من
" (1) "
فأنت ترى إلى أى مدى كانت القيود فى هذه الآية محتملة للوجوة الإعرابية التى تبعها اختلات فى المعنى

*     * 
- سر هذه الظواهر :

لماذا جاء القرآن على هذه الوجوه ؟
نرى الزمخشرى يجيب على هذا السؤال فيقول :







الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند اللد (r) هذا كلامه . وهو - وإن كان فى الدفاع عن ورود المتشابه فى القرآن - فابن له با نحن فيه نسباً وصلة .

*     *         * 

ro/ : الكشان (r)
(1) الكثـاف للزمخشرى : 4/1.1
r
 المعنى على جانب اللفظ .
ونضرب لذلك ثلاثة أمثلة ...
أولاً - فى تاريخ الأمم :

قال سبحانه :

فى هذه الآية نجد خمسة أسهاء مسرودة سرداً إجمالياً . والشأن فى مثلها
 الموضع تجد فيها نوعاً من الجمال التأليفى المبنى على تاعدة وقانون


 لأنها تلى الطوفان فى اليفة . وفيها مد كذلك .

فهما بثـابة ترويض للسان متدرجة فى النطق ، وبعدهـا جاء بالاسمين الثقيلين
 . ولمكان الغنة فيه .

ثم جاء بالاسم الخامس : ״ الدم « وهو أقلها حروفاً ، وأكثرها خفة ليسرع
 وئبداً فإذا ما اتترب من بُغيته ، قبض من جناحيد ، وبطأ من سيره تأبياً (Y) للنزول .
(1) الأعران :

إذن فقد راعى القرآن فى هذا السرد الذى تكاد تنعدم فيد الروابط إلا رباط العطف المجرد راعى فيه قاعدة فنية جمالية . بنيت على هيئات الكلم أنفسها وأحوالها من حيث المفة والثقل . وعلى هذا التناسق الذى كان مثـار العجب . قدُم ما هو جدير بالتقديم . وأخرّ ما هو جدير بالتأخير .
ويكن أن نفهم النص على وجه آخر ، وعلى قانون آخر غير الذى تقدّم الحديث


 نظيران ، والضحا ، عن العِرى وهما نظيران كذلك . وقلنا : إن الداعى إلى هذا

الأربع : الطعام ، والكسا ، ، والمسكن ، والشراب (r)

وفى آيتنا هذه تطع للنظير عن النظير ، فقد ذكر الطوفان أولاً . وكان الظاهر


فيه ، ثم الدم ، لأند كان يظهر - حسب ما اقتضه حكمة اللّه - فى الما ، . لكنه خالف هذا الظاهر لأند لئلا يتوهم متوهم تقليل الآيات بحسبان الطوفان والضفادع والدم كالآية الواحدة . ففصل بينها لهذا الغرض . ثم قدْ الجراد على القُمُل لظهوره أمام النظر أكثر ولأنه شئ خارجى عن الإنسان . وأخّر القُمُل لاختفائه وعدم وقوع الرؤية عليه كثيراً . * *
$\overline{119-111: ط(1)}$
(r)
ثانياً - فى التشريع :

وِ






 تفاصيلد وشروطه القانونية الضرورية ، وهو ينظم بصورة ما المحرْمُمات من النساء
 للحالات المشار إليها ، وتصنيفها نى نظام منطينى . تصنيفاً للحالات المحرُمة بدرجه الثقابة العصبية والترتيب النزولى : الألما المأم والبنت




 القرابة المتصلة بالزوجة ، مع أسبقية رباط الذكررة " . . ( انتهى كلام صاحب الظاهرة القرآنية ) .
ويكن تلخيص الأسس التى بنى عليها تحليله للآية الكرية فى العناصر
الآتبة :
(1) النساء : (Y)

YYY - YY0 مو مالك بن نبى الجزانرى فی كتابد اللذكرر ص(Y)

ولا يستطيع أحد أن يقلل من قيمة هذه الاعتبارات التى أوردها الكاتب .
وتد أشار القاضى أبو بكر الباقلانى - قبل صاحب الظاهرة القرآنية - إلى شئ من هذا التفصيل نى هذه الآية فى كتابه المعروف " إعجاز القرآن " . رنحن مع الرجلين فيما ذهبا إليه . ولكننا نرى إمكان تحليل الآية على وجه اخر لا يختلف عما ذهبا إليه . وإن اشتمل على جديد لم يلحظاه هما . وهذا الوجه هو : أن هذه الحالات الثلاث عشرة المُرُّمة المنصوص عليها فى الآية الكريمة ترجع إلى عنصرين أساسيين هما :
أولاً - حُرمة ذاتية : ويدخل تحت هذا الضابط سبع حالات هى : الأم -

$$
\begin{aligned}
& \text { البنت - الأخت - العمة - الحالة - بنت الأخ - بنت الأخت . } \\
& \text { وقد روعى فى ترتيب هذه الحالات السبع ما يأتى : } \\
& \text { 1 ا أهمية الحُرمة . r }
\end{aligned}
$$

ولهذا ذككرت الأم فى صدر الحالات لعظم حُرمتها ، ولأن المخاطب جزؤها ، ثم البنت لأنها تلى الأم فى عظم الخُرمة ، ولأنها جزء المخاطب . ثم الأخت لاتحادهما فى أصل الولادة . ثم العمة ، لأنها أقرب النسا ، إلى المخاطب بعد المذكورات . ثم الخالة لنفس السبب .
وقُدْمت العمة على الخالة - مع اتحاد درجة القرابة - لنفضيل علاقة الذكورة على الأنوثة . إذ القرابة فى العمة مـن جهة الأب ، وفى الحالة من جهة الأم ( أخت الأب ثم أخت الأم ) .
كذلك قُدِمت بنت الأخ على بنت الأخت لعلاقه الذكورة مع الاتحاد فى درجة

وأخرَتا عن العمة رالحالة - فوق ما ذكُر - لأن القرابة فى العمة والخالة من

الأخوة والأخوات ... وهكذا .
ثانياً - حُرمة عارضة : وتحت هذا الضابط ست حالات وهى فيما بينهما
نوعان :
1 - ما كانت العلّة فيـه الرضاعة .

- r

والنوع الأول تحته حالتان : الأم من الرضاعة . والأخت من الرضاعة . وقد


 وهى هنا كذلك مع مراعاة الترتيب النزولى فى جميع الحالات . وثُدِم سبب الرضاع على سبب الزواج لأسبقية الأول وجوداً . والنوع الثانى تحته أربع حالات :

Y ب
.

$$
1 \text { - أم الزوجة . }
$$

r - حلائل الأبناء .

وقُدِّمت الأم هنا - كما قُدْمت فى القسمين الأولين - فالنظم يجرى - كما ترى - على نسق واحد . ثم بنت الزوجة المدخول بها . تشبيهاً لها بالبنت المولودة من الزوج ، ثم حلاتل الأبناء ، ، وأخيراً الجمع بين الأختين . \%

وهنا يُكن أن يرد سؤال مؤداه : إن ما ذهبتم إليه من أسبقيه علاقة الذكروة
 والعلاقة فيها الأنوثة - على حليلة الابن - والعلاقة فيها دناعكم - إذن - عما تقولون ؛ وكان مقتضى منهجكم أن تُقدّمُ حليلة الابن على بنت الزوجة ؟ - وجواب من ثلاثة وجوه :

 وقد أشار إلى هذا المعنى الزمخشرى حيث يقول (1) :









ويستدعى إجرا هعن مجرى بناتهم " (r)
الثانى : يمكن جعل هذين المالين - أى خُرمة حلائل الأبناء ، والجمع بين
 علّة الذكررة على الأنوثة .
(r) تنسبر أبى السعرد : ب/ 0 0
(1) الكشاف : (1)

والأساس الذى يمكن صحة هذا الاعتبار عليه هو كوند ابتدأ هذا النوع
 جعله نوعاً مستقلاً جرى فيه النظم على النهج المألوف .
 ذلك الحديث عن فرعها . وهى البنت ، حتى لا لا يكون الكلام مقطوعاً حيث الـيث يجب اتصاله لو أقحم حليلة الابن بينهما . وحين اُخَّرت الحليلة جاء النـئ النظم دقيقاً محكماً .

والظاهر أن أقوى هذه الوجوه هو الوجه الأول ، يليه الثانى ، ثم الثالث
فالترتيب بينها نزولى


 الروابط بين مفرداته وجمله . أولهما : للقاضى أبى بكر البـى الباقلانى معقباً على

الآية التى درسناها من عدة زوايا

- الباقلانى وبلاغة القرآن :


 الإعجاز والتأليف والفائدة التى تنوب مناب العدول عن النـ البراعن




أو فى بعض ذلك ما يخلف الإبداع فى أفراد الكلمات " (I)
(1) إعجاز القرآن للباتلانى ( على هامش الإتقان للسبرطى ) ص A^ - 19

فى هذا النص يسـوق القاضى ثلاث حقائق :
أولاها : أن هذه الآية مليئة بالمكم وليس كتابهد " الإعجاز " موضعا"
لتقصيها ، بل موضعها كتاب فى عزمه أن يضع أصوله إن سهُّل للّ .
 شيئاً من البديع فى الكلمات المفردة ، وليس معنى هذا خلو هذه المواضع من

الإعجاز
ثالثها : بل يكون فيها ما يخلف بلاغة الكلمات المفردة ، ويؤدى مؤداها في ثبوت الإعجاز لما فيه من الحكم والدقائق والأسرار - مثل الآية المتقدمة - فقد حفلت بدقائق النظم ، وقوة التأليف الذى يقوم مقام وجوه البلاغة الظاهرة .
\%

- الرافعى وبلاغة القرآن :


 فى أصل تركيبه ، ولا تبنى هى عليه . فليست فيه استعارة ولا ملا مجاز ولا كناية ولا شئ من مثل هذا يصح في الجواز ، أو فيما يسعه الإمكان أن يصلح غير غيره


ولو أدرت اللغة كلها على هذا الوضع " .
وهنا - كذلك - ثلاث حقائق هامة :
أولاً : أن بلاغة القرآن ليست مستجلبة مقسورة فى مواضعها . بل هى من روح التعبير نفسه ، لا مارقة عنه ، ولا غريبة فيه . خالية من كل مظاهر . التكلف البغيض
(1) إعجاز القرآن ص rra

ثانياً : بهذا يفارق القُ آن كلام البلغا ، . فهم إن أحسنوا فى موضع أسا ،وا

 كل مواضعه .

ثالثاً : إنك لو ذهبت تضع لفظاً فى القرآن بدل لفظ طلبت محالاً إن زعمتَ أن ما وضعته ساد مسد ما رفعت ، أو زائد عليه . ولو خدمتك اللغة بكل ما ما فيها من أدوات التعبير وقوانين الجمال .

فالرجلان ينهلان من معين واحد . وإن اختلفت لدى كل منهما ملامح الفكرة واختلفت - كذلك - طرق الصياغة . فالهدف واحد . هو أن الترآن معجز بأسلوبه وطرق نظمه ، مباين لكلام البلغا ، ، لا فرق فيه بين مجاز وحقيقة ، ولهـة ، وتفصيل وإجمال .
:
ثالثاً - فى مقالات اليهود :
والمثال الثالث نذكره ملخصاً من كتاب „ النبأ العظيم "، وضع الأستاذ
 شاهدة على روعة النظم القرآنى . وإحكام الربط بين كلماته ومعانيه . وقد أدار الباحث تحليله حول هذه الآية الكريمة :

وا وَإزا قيـلَ لَهُمْ آمنُواْ بمَا أنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمْ بُمَا أُنزلَ عَلَيْنَا

(I) اللَّه مِن قَبَلْ إِن كُنتُم مُؤْمْنِينَ

91 : البقرة

- نصح وعناد :

هذه قطعة من فصل من تصة بنى إسرائبل ، والعناصر الأصلية التى تبرزها لنا هذه الكلمات القليلة تتلخص فى :
1 - مقالة ينصح بها الناصح اليهود ـ إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن .

- r إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطرى على مقصدين
.
قال الناصح لليهود : آمنوا بالقرآن كـا آمنتم بالتوراة . ألستم آمنتم بها لأن
اللد أنزلها . فالقرآن - كذلك - أنزله الله .

 دعا ههم إلى الإيمان به دعاء إلى الشئ بحجته . فأخرج الدليل والدعوى فى لفظ . واحد
* 
- طى اسم الرسول :

ولم يذكر المنزلّ عليه - محمد المقصود بالدعوة .
أتدرى لماذا ؟ لأنه لو ذُكِر لكان فى نظر المكمة البيانية زائداً ، وفى نظر الحكمة الإرشادية مفسداً . أما الأول : فلأن الحصوصية لا مدخل لها فـى الإلزام . فأدير الأمر على القَدْر المُشترك وعلى المد الوسط الذى هو عمود الدليل وأما الثانى : فلأن ذكر هذا الاسم - محمد - على مسامع الأعداء من شأند أن يخرج الضغائن ويثير أحقادهم فيؤدى إلى عكس ما قصده الإلى الداعى من التآلف، والإصلاح

وفى هذا الحذف - نوق ما ذكِ - إشارة إلى طابع الإسلام وأنه ليس دين

 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وما أوتِيَ موسى وعيسى أليّ والنبيون من ربهم لا يفرق بين أحد منهم .客

- جواب اليهود :

وكان جواب اليهود : أن النى دعانا إلى الإيمان بالتوراة . ليس كونها أنزلها
 توراتنا ، ولكل أمة شِرعة ومنهاج هذه المعانى أوجزها اللد فى قوله : إ نُؤْمْنُ









فى النقل ؟
 بالقرآن كفروا بالإنجيَل ، وكلاهما وراء التوراة . ولكنهم لم يكفروا با با تبل التوراة لعدم تزاحمه لهم فيما بين أيديهر م
 الحاقدة للقرآن لم تُنع القرآن من الإنصان والعدالة .
$* \quad *$

وجاء دور الرد والمناقتـة فيـا أعلنوه وما أسرّره
فترى القرآن لا يبدأ بُحارر تهم فى دعوى إيكانهم بكتابهم . بل يل يتركها مؤقتاً



وهل يعارض المق المق . فيكون الإيمان بأحدهـا موجباً للكفر بالآخر " ؛
 لـا سبق من الكتب المنزُّة - ومنها التوراة التى آمنوا بها - فكيف يُكْذَبِ به مَنْ يؤمن بها ه ؛






 * *

- إفحام الخصم :

وبعد هذا التعليق الفاضح للخصم ، الكاشف لنواياه السيئة ، القاطع عليه طريق النجاح . انبرى القرآن للرد على المتصد الأصلى الذى تبجحوا بإعلانه . وهو دعواهم الإيمان با أنزل عليهم فأوسعهم إكذاباً .

 ذلك الشواهد والوقائع التاريخية با لا سبيل لإنكارها ـ ـ جهل بالتا باللّ ، وانتهاك
 كُنتُمُ مُؤْمْنِينَ هُ
هنا تبرز حقائق يجب أن نتأملها :
1 - تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت لـن







 تلك الحاجة .

ال r - وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلى . وأعرض عن ذكِ

 تلك أمة قد خلت .
ولو زاد : وأنتم مثلهم . لجاء هذا التدارك بعد فوات البيان . فكان اختـيار
 الجُرم فعلى أيهم وضعتَ يدك فقد وضعتها على البجانى الأثيم .

- r فى صيغة النعل الضضارع تصويراً لها بصورة الأمر الواقع الآن ، وكأنه - بذلك الـنك
 الزكية
 من الإيحاش لقلب النبى العريى الكريم ، وباباً من الإطماع لأعدائه فى نجى

 إرادة التجوز فى الكلام
0
 لم تبق حاجة إلى مثل التعبير الأول .



 الحذن من تعبير وتهويل
ع V

 الأصول وبعض الفروع ؟ . وإلى أى حد .. فليبحث علما ه التشريع ألما
 عددهم ؟ .. فليبحث علما ، التاريخ ا

 شئ أعطوه ؛ ... لا أحد يدرى .
إن حكمة البيان القرآنى لأجّل من أن تعرض لمثل هـلـ هذه التفاصيل فى مثل هذا الوضع . وليس فى تركها عيب أو نقص .
 الأغراض . قوة تؤثر ولا تتأثر . تصف لك الـو المتائق فى أمانـة
 التى لا يشركه فيها قسيم .



من هذا الوصف الذى يحوى كل النضائل ()
ولنكتف بهذه الأمثلة الثلاثة دليلاً على ما فى القرآن من دتى دقة النظم . وقوة
 أمثلتنا الثلاثة من هذا التبيل .

*     *         * 

r - اختلاف الأغراض :

وهذه خاصة من خصائص القرآن الكريم ، يعمد فيها إلى الميا المع بين
 بقلق أو اضطراب . بل تحس بالتناسب والالتئام . وليس ذلك فـى مقدور أحد من
( البقرة :
Yo - IV\& انتهى ملخصاً من كتاب » النبأ العظبم « ص (r)

فالثعراء الفحول كانوا يجمعون فى أشعارهم بين النسيب والمدح ، أو الفخر

 كانوا يقتضبون القول اقتضاباً فتجئ أشعارهم مفككة ركيكة ، ومعانيهم مضطربة تلقة ، وأساليبهم متنافرة .


 حارلوا الجمع بين الأضداد أو الأمور المختلفة فى أنفسها من غير تضاد . * * *

## - صناعة القر آن :

أما صناعة القرآن فقد أرت نُقُّاد الفنون وخبراء الأساليب روعة الانسجام بين


 وصف إلى تصص إلى تشريع إلى جدل ... إلى ضروب شتّى من المعانى والفنـنـون تبدر وكأنها وحدة واحدة ، شديدة التماسك .
" وعلى هذه القاعدة ترى القرآن يعدد تارة إلى الأضداد ، ويجاور بينها فبخرج

 إلى بعض مساق التنظير والتفير ، والاستشهاد أو الاستنباط ، أو الاحتراس ... إلى غير ذلك ، وربا جعل اقتران معنيين فى الوقوع التاريخى ، أو أو تجاور
 النزول وطبيعة المكان خروجاً وما هو بخروج ، فإن لم يكن بين المعنيين نسب

ولا صهر بوجه من تلك الوجوه - رأيته يتلطن فى الانتقال من أحدهما إلى الآخر إما بحسن التخلص والتهـيد ، وإما بإبا بإمالة الصيغ التركيبية على وجه (1) يتلاقى فيه المتباعدان ويتصافح المتنافران ،


 هذا هو الرأى الصائب الذى عليه جُلّة العلما ، وفضلاوهم ، والذى يؤيده الواقع وتنطق بد الآيات .
:

- هل فى القرآن اقتضاب ؟

وقد خالف فريق من الباحثين - بحسن نيّةٌ وضعف إدراك واك - ما أجمع عليد
 القرآن إنا ورد على الاقتضاب الذئى هو النى طريتة العرب من الانتقال إلى غير

 ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره . فابن وقع على أسباب

 نيف وعشرين سنة نى أحكام مختلفة . وما كان كذلك لا يتأتى فيه ربط أحنـ
(r) بعضه ببعض

## * *



$$
\text { (r) الاتقان : للـبيرطى : r/ } 1 \text {. ـ والثل السائر لابن الأثبر . }
$$

(r) (r) المرج السابت : الــر

وقد بنى هؤلا ، فكرتهم على نلاثة اعتبارات : أولها : ما فى القرآن من تعدد الأغراض والماصد

 اختلفت الموضوعات التى عولجت فى كل منهيا عن الأخرى .
 مثلاً - استغرق نزولها تسع سنوات منيات . وجمعت فى آياتها أحداثاً كان الفارق الزمنى بين وتوعها كبيراً .
 !إى النكر وأحسنا النظر بدارسة عتد المعانى فى القرآن نفسه لرجعا عما قالاه ،

ولاستغفرا اللّ ربهـا .
*

> - رد الشبهة :


 " البرهان " .



 والتذكير والإنذار والبشارة بالجنة إلى أمر ونهى ووعد ووعيد ، ومن محكم إلى

متشـابه ، ومن صفة إلى نبى مرسل ومكلك منزلّ إلى ذم شيطان مريد وجبار عنيد بلطائف دقيقة ومعان آخذ بعضها بركاب بعض " (1) * * *

- حسن التخلص فى القرآن :

نمـا جاء من التخلص فى القرآن الكريم قول اللّ تعالى :














 كَرْةٌ فَنَكُوْنَ مِنَ المُؤْمِنِينَ

قال ضياء الدين معلقاً على هذا النص الحكيم : ״ فانظر أيها المتأمل فى هذا الكلام الشريف الآخذ بعضه بركاب بعض مع احتوائه على ضروب من المعانى ، فيخلص من كل واحد منها إلى الآخر بلطيفة ملاتمة حتى كأنه اُْفرغَ فى قالب الب واحد . فخرج من ذكر الأصنام وتنفير أبيه وقومه من عبادتهم إياها مع ما ما هى مى فيه من التعرى عن صفات الإلهية حيث لا تضر ولا تنفع ، ولا تبر ولا تسمع ،
 أن العبادة لا تصح إلا له . ثم خرج من ذلك إلى ذكر يوم القيامة وثواب اللّ الـد
 وهذا أحد مواضع ذكرها ابن الأثير للتدليل على ما للقرآن من قوة الربط
 إلى ذكر بقية الأمثلة التى أشار إليها بقوله : ״ وفى القرآن مواضع كثيرة من

وابن الأثير موفق كل التوفيق فيما أوضحه ، وهو على طوله ، لم يف بما يمكن أن يستخلصه الباحث للربط بين تلك المعانى التى ذكرها . ومع هذا القصور الملحوظ فى توجيهه فإن فيه كفابة لـاجة المتعجل ، ودفعاً لشُبه المتطفل . لمانى وقال الزركشى : " ... وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن على النوع المسمى بالتخلص ، وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانى . وقال : ليس فى القرآن منه شئ لما فيه من التكلف . وليس كما قال : (پ ومن أحسن أمثلته

 وصفاتها . ثم رجع إلى ذِكر النور والزيت يستمد منه . ثم تخلّص منه إلى ذكِر

الشجرة ، ثم تخلّص من ذِكرها إلى ذكر الزيت - ثم من ذِكر الزيت إلى صفة





 فهذا تخلص من تصة إبراهيم وتومد إلى قوله هذا ـ وتنى الكفار فیى الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل ، وهذا تخلص عجيب الـي ثم أخذ يسرق أمثلة كثيرة موضحاً ما فيها من الختلاف الأغراض وحسن الاني الربط بينها شأنه شأن ابن الأثير . بَبْدَ أن ابن الأثير أطول منه باعاً ، وأوسع تحلبلاً فيسا عرض له .
هذه هى النظرة الصائبة إلى أسلوب القرآن ، وبذلك يُدرك خطأ المخالفين . * * *

- قانون الربط بين الكلام :

ويضع الإمام بدر الدين الزركثى قانوناً لهذه الروابط فى الجمل والمعانى غير المعطون بعضها على بعض ، وكانت موضع توهم ألا ارتباط بينها . ويُجمل هذا القانون فى ثلاثة اعتبارات هى :

をケ/ : البرهان نى علوم القرآن ( (U)

$$
\begin{aligned}
& r \text { : المعارج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1: المارج (r) } \\
& \text { 1.Y: الشعراء (7) } \\
& \text { v. - } 79 \text { : الشعراء (0) }
\end{aligned}
$$

أولاً - التنظير :

فإن إلـاق النظير بالنظير دأب العقلاء ، ومن أمثلتد قوله تعالى : ال كَمًا


 الغنائم على كره من أصحابه ، كـا مضى فى خروجه من بيته لطلب العير وهم

- كارهون

 وأنفذ أمره بها . وأمرهم أن يتقوا اللّ ويطيعوه ، ولا يعترضوا عليه فيما يفعله


يريد أن كراهتهم بلا فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك .
وقيل معناه : أولئك هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق .


تَنطقُونَ (r)
وقيل : الكاف صفة لفعل مضمر وتأويله : افعل فى الأنفال كما فعلت فى الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك ... فشُبُ كراهتهم فيما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة فى مخرجه من بيته ... وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة

أو صلة فهو من نفس الكلام (i)
$\varepsilon$ : الأنفال (r)
EV/\ : البرهان فى علوم القرآن (£)

0: الأنفال (1)
rrer : الذاريات

وتد ذهب الزمخشرى مذهباً قريباً من مذهب الزركشى . وننقل فيها يأتى




 ثبات إخرآج ربك إياك من بيتك رهم كارهون " (")

 ببن المثببد والمثبه بد ، مع وضوح وجه الثبه ، اقتضاب أو جمع بلا تلاوم
ثانياً - المضادة :




 الوجه وحكته التشويق والثبوت على الأول كـا قيل : ״ ״ وبضدها تتبين الأشياء ه .

فإن قيل : هذا جامع بعيد ، لأن كونه حديثاً عن المؤمنين بالعرض لا بالذات الدات ، والمتصود بالذات الذى هو مساق الكلام : إنا هو المديث عن الكتا علاب لأنه مغتتح
 ويكفى فى وجه الربط ما ذكرنا ، لأن القصد تأكيد أمر القرآن والعـل بـ بـ ،


ثالثاً - الاستطراد :




قال الزركشى : قال الزمخشرى : n هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد .
 اللباس . ولما فى العرى وكشف العورة من المهانة والفضيحة . وإشعاراً بأن

الستر باب عظيم من أبراب التقرى "، (1)
والزركشى - هنا - لم يتعرض لتعريف الاستطراد ، معتمداً على ما ذكره
الزمخشرى فى توجيه الآية .

*     * 
- فيما بين الزركشى والباقلانى :

كما حكى عن القاضى أبى بكر الباقلانى أنه جعل من تبيبل الاستطراد ترئلد





وإن كان ابتداء الكلام فى أمر خاص (1)
(\%)



 وإلا فإن عبارته فى حاجة إلى إيضاح

والحق يقال .. نصاحب البرهان قد أشار إلى متصد عام وهام نى مسألة البمي




 باسم الإشارة . * * *

- رد جديد على الشُبهة :

فيما مضى قدر كاف ما ذكره العلما ، فى هذا الموضوع . فلندل بدلونا فيد بأمثلة غير التى تقدمت لهم .
ولنعمد أولاً إلى وحدة كاملة ( سورة ) من وحدات القر آن نتخ المخذ منها شعاعاً لمعرفة ها فى التنزيل الـكيبر من أسس قوية للبطط بين المعانى والأحكام بين

الصياغات المختلفة
*

Eq : سرورة ص(r)
(1) البرهان : 1






 والمتأمل فى هذه السورة يستطيع أن يحللها إلى العناصر الآتية :

1 - مقدمة قصيرة من آية واحدة مصدرّة باستفهام تشويقى لما بعدها .
ولإثارة الشعور والاستعداد النفسى لموضوع الحديث .
Y Y - إجابة على هذا الاستفهام التشويقى المثير ، وقد استعدت النفس لتلقى
هذه الإجابة واشتاقت إليها
وهذه الإجابة تشتمل على جزئين أساسيين :
 فى النار من شراب وطعام .
ثانيهما : حديث عن المؤمنين الصادقين وما يغمرهم من سرور يوم الجزاء ،

r - عود للحديث عن المكذبِين موبخاً لهم فى أنهم صائرون إلى ما صاروا
 العذاب المؤلم والمصير المهين
(1) سورة الغاشية كاملة .
 المضنى فى الدعوة غير آبد بكفر مَنْ كفر ، ولا إعراض مَنْ أعرض .
 هم فيه ولدخلوا فى زُمرة المهتدين .
هذه أغراض خسسة رنيسية اشتملت عليها السورة الواعظة منذرة ومبشرة
ومرشدة .
والمتأمل يدرك فى وضوح أن علاقة العنصر الثانى بجزئيه - عقاب العصاة ،




 وهذا هو الجزء الأول من العنصر الثانى



وبهذا استوفى المديث أركانه : سؤال وجواب عن أهل النار ، أر كالسؤال . والجواب
ويلاحظ الباحث أن الجزء الثانى - وهو الحديث عن أهل الإيمان - لم بـر يعطف عن نظيره المقدْ عليد . وهو الحديث عن أهل الكفر . وكان من حقه أن يعطن عليه لأند قسيمه .
فلماذا إذن تدم الحديث عن أهل النار . وأخُر المديث عن أهل الجنة ولم يعطف اللاحق على السابق ؟ سوال هام .

أما التقديم فبداهة أنه ليس للتكريم .. بل لداع بيانى أراه فيما يأتى :








 وسرور ، نار حامية رجنة عالية ، عين آنية وعين جارية ...
ولو عطن الفريق الثانى على الفريق الأولى لتوهم متوهم اشتراكهـا فی شـي


 يقتضى تقديم بعض النصح ليهتدى الضال بعد أن بان له ما ما أعِدٌ لأمثاله من العذاب
لذلك ناسب أن يلفت القرآن أنظارهم لفتاً قوياً إلى آيات التُدرْ التى تهدى

 كَيْنَ سُطحَتْ

ذلك نصحه لمن ضلَّلُ . .

$$
\begin{align*}
& \text { (1) الزمتشرى فى الكثـان : هو/\& ، وأبر السعود : جـ \& } \tag{r}
\end{align*}
$$


نفسه فى هداية هؤلا * .
لقد ذكر القرآن على سمعه هذه الآيات العظام التى يشاهدونها ولا يتأملونها ، يمرون عليها صباح مساء وهم عنها غافلون . إنه متابع باهتمام هذه الثُذُر ، وهذا التبشير واع للا ذكره اللّه من آيات وأعرض عنها القوم • ألم يذكرهم بها فلم يهتدوا . ماذا بقى الآن ؟ أيستخدم معهم أسلوباً آخر غير الكلمة والذكرى ؟ أيترك هذه الذكرى التى لم يقدرّروها حق قدرها ؟
لم يترك القرآن صاحب الرسالة في حيرة من أمره • بل يقدًّ له التوجيه الرشيد
 وهذا تثبيت لنفس النبى عليه السلام . حين يبيًّ له ربه أن سلطان الذكرى هو


الناس المخلص لهم فى النصح
....



ولكن كيف ذلك ؟
.
وهنا يُسدل الستار • مرحلة بدأت ثم إنتهت . وبين البدء والنهاية صور ومشاهد تلتئم كلها برباط وثيق .
كل مشهد يسلم للذى وراءه .. وهكذا تتابع المناظر نى إطار واقعى أو إرشادى أو نفسى . إطار مهما كانت خيوطه فإنه من وحدة واحدة . ذلك دأب القرآن فى الربط بين المعانى فى السورة الواحدة . *

ولنذكر مثالاً آخر من غير هذا النوع • سورة نبحث عن العلاقة بينها وبين السورة التى قبلها والسورة التى بعدها حسب ترتيبر التيبا فى المصحف . العلاقة التى بينها وبين السورة التى قبلها والسورة التى بعدها فى النزول . أى نبحث فيها من جانبين . عـا اللذان أشرنا إليها : - الكوثر وجارتاها فى المصحف : أما السورة فهى قوله تعالى :



 تصرها هذا فابنها جمعت بين الأغراض الآتية :


اللد عليد بأن أعظاه الحير الكثير . ومن كان كذلك فهو للمدح أهل وموضع .



الأبْتَرُ هُ .

هذه ثلاثة أغراض اشتملت عليها هذه السورة القصيرة . ولا شذوذ فى هذا

$$
\frac{\text { الجمع • وإنا إحكام والتئام • (1) سررة الكوثر كاملة . }}{\text {. }}
$$

فالمشركون كانوا يُعيرُون النبى مححداً عليه السلام بأنه أبتر لا عَقَبَ له . فبين الله أنه أعطى مححداً عليه السلام الخير الكثير • ثم أمره أن يصلى للّ وينحر من أجله شكراً له على هذه النعم .. جا \& فى كتب التفسير : " أعطيتَ مالا غاية لكثرته من خير الدارين الذى لم يُعطه أحد غيرك . ومعطى ذلل كله : أنا إله العالمين . فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان . إصابة أشرف عطا ه وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم . فاعبد ربك الذى أعزكُ بعطائه . وشرُك وصانك من سوء الـُلْتَ . مراغماً لثقومك الذين يعبدون غير اللّ . وانحر




الآيتين المذكورتين فواضحة . وذلك من وجهين : .
أولهها : تكملة السرور للنبى عليه السلام ودفع أقاويل الشرك عنه . فبعد أن بيُنْ له أنه أعطاه الخير الكثير ، وأمزه بفعل الطاعات شكراً له . أعلمه أن الأبتر هو مبغضك وراميك بالبتر . لأن مَن شأنه مثل شأنك ليس بأبتر . نجا هت الآية تذييلاً تعليلياً لما قرر وثبت .

وثانيهما : رد على مَّْ رمى النبى عليه السلام بالبتر ، والسورة مسوقة لتنفى عن النبى عليه السلام هذه الصفة .

ذلك هو نظام عقد المعانى فى نفس هذه السـورة . وحدات متآلفة ملتتمة لا ينكر قوة ربطها لا جاهل أو معاند .

فما هما - إذن - جارتاها فى المصحف ، وفى النزول . وما الرابط بينهها ؟

والجواب ：سبقت سورة » الماعون＂سورة » الكوثر＂، فى المصحف ．وسورة
» الماعون « تقول ：



ولـقت بها سورة » الكافرون＂وهى تقول ：



فى سورة＂الماعون＂جاء ت تفسير الذى يُكذًّبُ بالدين بأنه الذى يُدُعٌ اليتيم ويزجره ولا يعطف على المسكين ولا يحض على طعامه ．وفى هاتين الصورتين

إهانة وحرمان ．
وجاء فيها－كذلك－الذعا ه بالويل والهالك للمصلّين الذين يسهون عن صلاتهم ويرا ءون الناس بعملها ．ولا يمدون يد العون لأحد ．ونى هاتين الصورتين －السهو والرياء－مخالفة لمبادئ الدين ، وفى منع اللاعون بخل بغيض ．
 المكذِب بالدين ، وتأمره بالنحر للُ ليتصدق على المحتاجين ، وفى هذه رعاية （1）سورة الكافرون كاملة（Y）سورة اللاعون كاملة（Y）

لِق اليتيم والمسكين اللذين أضاعههما المكذِّب بالدين . وفيه أيضاً تعريض

 مدى تتوثق عرى السورتين
 علاقتها با بعدها : » الكافرون " .

 يدعو إليه الزسول . والكفر الذى عليه الكافر .

وهذا النقص الذى كانوا يرمون به النبى عليه السلام - وهو منه براء - بر نوع



 وهذه علاقة » الكوثر " با بعدها - أرأيت نسجاُ من القول محكهاً كهذا النسـج . ؟ ل .. إنه القرآن وحده .
*

- الكوثر وجارتاها فى النزول :

ثم ما هى علاقة „ الكوثر « «با سبقها وما لـقها بحسب النزول ـ ـ لنرى ذلك . جارتاها فى النزول : » العاديات " و ״ التكاثر " ، ، الأولى سابقة عليها نزولاً . والثانية لاحقة بها نزولاً ، وهى واسطة العقد
والمناسبة بين البارتين واضحة . فــ » العاديات " تقول :

## 





" صدت اللّ العظيم "
فنى » العاديات " هذه حكم على الإنسان بأند كافر بنعمة ربه لا يشكرها .
 السعادة والحياة المرضية

نجاءت » الكوثر « تقول للرسول : إن اللّ أعطاك خيراً كثيراً . ناعبده وانحر وتصدق ، فإنك ليس مثلهم تُعطى فتبطر . وتجمع المال وتحب منه المزيد . لكن اشكر نعمة ربك بالطاعة والإنفاق . أليست هذه أوثق رابطة . وأنسب علاقة ؟ وتقول „ التكاثر " :

 سَوْفَ تَعْلْمُونَ * كَلاُ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمَ اليَقِينِ * لَتَرَوْنُ الجَحِيمَ * ثُمُ
 " صدت اللّ العظيم "







 طاعات للّ كالصلاة والإنفاق وكالنحر . أَوْ ليست هذه رابطة جامعة ونُقت عرى الجار بالجمار . فبدتا - أى السورتان - كأنهـا وحدة واحدة ـ

ذلك منهج القرآن المكيم . انسجام والتئام بين الألفاظ ومعانيها . التنام وانسجام بين الكلمة والكلمة . التئام وانسجام بين الجملة والجملة . التئنام وانسجام بين الفقرة والنقرة . التنام وانسجام بين السورة وانيان والسورة . التئام وانسجام ساريان فيه جميعه . وتلك دعامة من دعامات الإعجاز وآية من آيات

## * *




 ومن إنذار إلى عتاب . ومن عتاب إلى تهديد ، ومن تهديد إلى تذكير . وهكذا

هو شيبه بالروضة النيحاء لا تزال أمام ناظريك منها ألوان شَتُّى من الزهور ،
 وتلأ نفسك سروراً وبهجة ، وتشجيك أنغام طيورها بأعذب الألمان .






 إلا أن تعرض عدداً من المعانى والمقاصد . * *

## سياسة حكيمة

وتزيد هذه المقاصد والأهداف كلما طالت السورة . كالبقرة وآل عمران والنساء

 * $\%$ *
ع - الإقناع والإمتاع :
" فیى النفس الإنسانية قوتان ، قوة تفكير ، وقوة وجدان . وحاجة كل واحدة
 للعمل به . وأما الأخرى فتسجل إحساسها با فـى الأثشيا ، من لُّة وألم . والبيان

التام هو الذى يوفى لك هاتين الحلاجتين . ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين فتجد حظها من الفائدة العقلية . ومن المتعة الوجدانية معاً " . - الناس ثلاثة أنواع :

وليس هذا القدر فی السلوك الإنسانى القولى بمستطاع . فالناس - هنا كيف كانوا أنواع ثلاثة :

الأول : فريق يجلو لك الحقيقة ناصعة بيضا ه - هذا همه - ولا يبالى ما أصاب تعبيره من جفاف . ونبو عن الطباع . وأنت حين تقرأ لهذا الفريق تكون كمن ينحت فى الصخور بأطراف أصابعه . ليستخرج منه معدناً نفيساً قَلُ أو كثر • ورواد هذا الفن هم الفلاسفة والعـئ والعـيون والعقليون . ومَن على شاكلتهـم .

الثـانى : فريق يمتع عاطفتك بما يثيره من صور وخيالات فى ذهنك وشعورك ، ولا ينفك يسبح بك بين صور الفن والخيال حتى ينسيك - إذا صدق فى الشعور - حدود الزمان والمكان فتنطلق معه فى دنيا غير دنياك ، يسحرك بيانه ،
 ظلالاً باهتة لمؤثر غامض .

الثالث : فريق يمسك العصا من الوسط - كما يقولون - فبجمع بين النزعتين . ويمزج بين الطريقتين ولكنه بنأى عن التوفيق - مع شدة حرصه عليه - فأحياناً تأتى عباراته عاطفية على حساب العقل ، وأخرى تأتى عقلية على حسـاب

 وندرة لا تتكرر كثيراً .
\%

وهذا الذى استحال على الناس . أو كان فى حكم المحال ، تراه أروع ما يكون

 وإن برز أحدهما فى موضع فإن تلك سياسة بيانية ـ ومقتضى مقام . * *

- منهج خُلُقى حى :





 آمَنُوا ...

وترقيق العاطنة بين الواترين والموتورين فى قوله : ( أخيه ه وتوله : | (


ثم وازن بين الاستدراج إلى الطاعة فى مطلع الآية . والتهديد فى خاتّتها . وأنزل ذلك من نفسك .. وانظر حالها كيف تكون .

ثم انظر فى أى شئ يتكلم القرآن - هنا - أليس فى فريضة معصلة ، وفى مسألة دموية . وجناية من أخطر جنايات النفس ؛

وسبيل هذا أن يُصاغ فى قوانين ، تحدد الجرية ، وتضع أساس المعاقبة عليها فى كلمات جافة لا تعرف الليونة . ولا تَيل إلى المهادنة . لكن منهج التربية والتوجيه اليُلُقى فى القرآن الــكيم هو سر ذلك البيان الرفيع الذى يتيح لصاحب الحق الأخذ بحقد . وفى نفس الوقت يهديه للتى هى

وقد نهجَ القرآن هذا المنهج فى جميع تشريعاته : فى الطلاق والظهار والإيلاء ،
 العقود ووضع المواثيق ، فى مباشرة المقوق ومعاملة الأسرى والرقيق . فى كل أوليك يضع ضمانات العدالة ، وأسس ضبط النفس .



نالآية هنا تبيح لمن اعُتِدَى عليه أن يَعتدى على المعتدى .. ولكن استعمال هذا الحق أحيط بثلاث ضمَانات أو ضوابط : 1 - أن يكون الاعتداء الواقع من المعتدَى عليه ، مثل الواقع من المعتدِى حسما للتمادى من أيهما ان الاعثا

Y - وقد سمى الثانى اعتداء ، وكان حقد أن يسمى : جزاءُ . لماذا ؟ .. لأن اللفظ الثانى يغرى المظلوم على التمادى . أما الأول فإنه يشعر وهو يباشر حقد فى الرد على مُن ظلمه ، أنه يباشر اعتداء . فيكف ولا يطيل . الما 192 : البقرة (Y)
(الشُوى : (1)
r م من ظالمه عما وقع به هو من الظّلم الالم
 لهم فى العدل ، والوقوف عند المطلوب المباح ومَنْ مِنَ المخاطَبين لا يريد أن يكون اللّ معه .

 وقد لا تكون هنا غرابة فالنزاع بين مسلمين مطلوب منهم أن يحسنوا المعاملة

فيما بينهـ .

*     * 


## - التسامح مع المخالفين :

لكن الباحث يرى أن هذا منهج عام للقرآن فيما يحسن فيه ترقيق العواطف


 فالعفو والصفح مطلوبان حتى مع الـخالفين ، ما دام الموضع ليس قتالاً ومناجزة مطلوباً فيه الغلظة والعنف .


(W) (V) لاَّ يَعْلُمُونَ

7 : التوبة)

1. 1 (r): 1 : 9 :
(1) الإسراء: :

فالمجار - هنا - مشرك ، والمجير رسول اللّل ، والآمر بالإجارة هو اللّ . هذه أُسس عامة فى المعاملة * * *

## - عودة للتشريع :

ثم انظر إلى القرآن حين يُشرِّع الطلاق • فإن الأمر بالمعروف ، والتسريح
 قال تعالى فى سورة البقرة :


















هذه أحكام الطلاق وآدابد ، تتحدث عنها هذه الآيات . فلم يسلك فى بيانها الأسلوب التقريرى البان . كـا هو الشأن نى المديث عن الأحكام خارج القرآن آن الما وإنا جعلت الآيات اللعاطفة والنفس نصيبها من اليططاب . حثاً لها على التيتظ والعمل ، كلما اقتضى المقام ذلك .

وتد استعان القرآن على حمل المخاطبين والمتنازعين للاعتران بالمتوق
 ويستكشن ما فى خبايا النفس من أسرار لا يُتوصل إليها بالعنف كـا يُتيا يُوصل إليها بالملاينة والإثارة كما جاء فى هذه الآيات . * *

## - لقطات مثيرة :

تأمل هذه اللقطات : الَ وَلَا يَحِلُ لَهُنُ أن يَكْتُمْنَ مَا خَلَِّ اللَّهُ فِى



| لا فَإمْتَاكُ بِمَعْرُو
YrY - YYA : البقرة (I)


 * *

- نصيب العاطفة : ونصيب العاطفة من هذا البيان جانبان 1 - أن يذكر الأمر الأولى بالاعتبار فيثير القرآن فى العاطنة مشاعر النبل للإقبال عليه والعـل بـ .

Y - أن يذكر الأمر الأولى بالترك أو الذى لا يليق . فيثير فيها مشاعر النفور لتنأى عند

وفى بعض الألفاظ دلالة مشعة على كلا البانبين : الترغيب والتنفير . فعند حدوث النزاع بسسى الإبقاء على المياة الزوجية ٪ إمساك ه ، ، والإنسان لا يسك إلا بشىئ له فيه منفعة .

- إغراء :

وهذا إغراء على المفاظ بكيان الأسرة ، والعدول عن الطلاق الذى هو أبغض


إصلاح الأمور


(1) خَبْرْاً كَبِرِاً
(1) النساء: 19

كها سمى القرآن الطلاق » تسريح " لا ترغيباً فيه ، وإنا لما يجب على المسلمين من حُسن المعاملة ، وجمال الكيفية التى يوقعون بها الطلاق حيث

اقتضته الضرورة ولا بديل له
لأن التسريح فى الأصل : الإرسال للمرعى . ففيه إيحاء للأزواج العازمين



 (1) وأَسْرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً

قال الراغب : „ السرح : شجر له ثمر - وسرحت الإبل : أصله أن ترعيه


(2) "مستعار من تسريع الإبل كالطلاق فى كونه مستعاراً من إطلاق الإبل (1) وقال فى مادة " م س ك " ، : " إمساك الشئ التعلق به وحظظه قالْ تعالى :

 (V) ( إلَيْكَ

فهذان اللفظان اللذان يترددان كثيراً فى تشريع الطلاق حظ النفس منهـا أكثر من حظ العقل . وهما مختاران اختياراً دقيقاً للدلالة على المراد منهـا الطـا


ثم انظر مرة أخرى إلى هذه الصورة : الَ فَلاَ تَعْضُلُوهُنُ أن يَنِكِحْنَ




 والظاهر أن حقيقة التعبير هنا هو المنع . لكنه استعير له اللفظ الوارد فـى الآية لما فيه من إيقاظ العاطفة ، وتحريك النفس نحو ما هو مطلوب . * *

## - ترقيق العاطفة :

وهذه صورة أخرى من صور ترقيق العاطفة عند النزاع فى الطلاق :






الآية الأولى خطاب للمتنازعين قبل المس ، والحال أنهم لم يفرضوا للنسا
 فى هذه الحال فإنها أوجبت عليهم إمتاعهن كل حسب قُدرته غنياً أو فتيراً
rrv - البقرة :
(r) المفردات ص rrA
(1) البقرة: (1)

 ما وجب عليها فى رضا وحنان ، والمستفيد هنا المطلقات . والآية الثانبة خطاب لهم - كذلك - والحال أن الطلاق وقع تبل المس وتد
 للمطلْة واجب على المطلّق . فلها أن تستمسك بحقها ـ وعليه أن يؤديه لها . ذلك أصل المسألة وأساس التضاء الذى لا يجوز له أن يعدل عنه ، لأند مأمور بأخذ الحقوق وإعطائها لمستحقيها . * *

- الدعوة إلى الإصلاح :

، لكن القرآن الذى يفسح المجال دائماً أمام المتنازعين للتسامح والتيا


 بَبِّنَعَمْ . .
فأداء النصف واجب على المطلّق . وللمطلِّة أن تعفو عنه كلد أو جزئه ، أو يعفو وليها
نهذا الاستثناء أول درجة فى سلم المصالمة . ولكن هل القرآن وتف بالمسألة





أليس فى ذلك ترغيب شديد إلى العفو بين المتنازعين . إنه كذلك . وهنا تبدو
 مع الترغيب فى الثانى دون الأول ولبس عند هذا الحد - أيضاً - يقف القرآن . بل يُوجُه إرشاده إلى طرفى النزاعَ لا صاحب الحق منهـا

نصيحة غالية لا أتصور المتنازعين عند سماعها إلا آذاناً واعية ، وتلوباً فسيحة . وأنفساً صافية لم يبق فيها من آثار الخصومة إلا الذكرى .
وتأتى - بعد ذلك - الفاصلة فتضع المتنازعين تحت رقابة دقيقة لا يعزب
 تَعْمْلَونَ بَصِيرُ ' وهنا يُسدل الستـار ، وتتم الصورة من جميع مقوُّاتها : وضوح التشريع وأصول الحكم ، والترغيب فى العفو والإحسان . والتنفير من الظلم والإسا هة . هذه مُثُل من الأحكام والتشريع الترآنى ، لمسنا فيها - بإيجاز - المنهج الذى الـى


 ولا تصور فى المعنى • يبيتن للإنسان فيه مصادر أخذه ، ومجالات إعطائه .
 الخير ، من شر خالص . أو خير خلاف الأولى . * * *

- الجدل القرآنى :

ولكنتا لا نقف عند حد الأحكام والتشريع فيه . لتأييد هذه السمة الأسلوبية فى القرآن التى أسميناها : الإقناع والإمتاع .

بل نستعرض مثلاً فى مجال آخر ، غير الأحكام والتشريع ، وإن كان الشئن
 . لـصوم الدعوة الإسلامية
وموضوعات هذا الجدل متعددة لكننا نختار منها موضوعين اثنين لنرى كيف جادلهم فيها القرآن ، وأى منهج سلك . وهذان الموضوعان هما : تضية التوحيد ، وما يتعلق بها ، ثم تضية البعث وما يتعلق بها . - قضية التوحيد :

جاء القرآن ينكر على المشركين ما هم فيه من عبادة الأصنام ، وفكرة تعدد



وكانت هذه هى التضية الأولى التى يواجهها الإسلام . ولتد تطع القرآلن
 كمثلاً وواعظاً ، مجادلاً ومحاوراً ، منذراً ومبشراً ، مناقشـاً وهادياً .

كان التوم يبررون ما هم عليه بحجج واهية تتلخص فى :
1 - التقليد الأعمى لما وجدوا عليه آبا عهم .
r r - أن هذه الآلهة وسيلة للتقرب إلى اللّه r - أن فكرة وحدة المالق أمر مستحدَث

*     * 
- عرض مقولة المشركين :

ولقد حكى القرآن طرفاً من شُبهاتهم لأول مرة فى سورة » ص " المكية .



الناس- الإخلاص - النجم - عبس - القدر - الشمس وضحاها الـا - البروج -
التين - قريش - القارعة - القيامة - الهُمْزة - المرسلات - سورة ق - البلد الـد
الطارق - القمر " (1) القن
لم يرد فيها شئ من مقولاتهم فى هذا المجال . وقد صورُ لنا القرآن فى سورة " ص "، اعتراضهم وما استندوا عليه من دليل فقال : وا أجَعِلَ الآلهَةَ



فكرة التوحيد عند هؤلا \& القوم فكرة عجيبة ، صاحبها مـتلت لها ، لأن


للموضوع
والملّة الآخرة التى اتخذوها سنداً هى مِلِّة عيسى عليه السلام . لأن النصارى
حرفّفها فصاروا مثلثين لا موحدين .
أو هى ملُّة قريش وما كانت عليه من عبادة الأصنام (r)

* $\%$

19r/ البرهان فى علوم القرآن للزركشى : (I)

(
(W)

## - موقف القرآن من هذه الشُبهة :

وكان موقف القرآن من هذه الدعاوى هو مرتن المنكر المبطل لـا يدُعون . قال :
 خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبَكَ العَزْيَزِ الَوْهُ


 الرُّسُلِ فَحَقُ عِقَابِ
وفى هذا الرد يبدأ الترآن بحقيقة هامة . ثم يضى فى الإنكار والتوبيخ
 إذا ذاقوا العذاب ثم يأخذ فى توبيخهم فيقول :

 محمد عليه السلام ؟ لا ... هم لا عِلكون ذلك . إذن فليس لهم من الأمر من شي فليخسأوا .
أم لهؤلاء مُلك السموات والأرض وما بينهـا ؛ إن كان لهم فليرتقوا فى
الأسباب ويصعدوا المعارج إلى العرش فيستولوا عليه ، ويدبروا الأمر
إذن نليس لهم مُلك السمُوات والأرض وما بينهما نلذلك لم يرتقوا فى الأسباب .. إذن فليخسأوا .
 مَهْزُومْ مُنْ الأخْزَابِ
I民-A : سورة " ص (1)

وفى هذا تسلية وقوة عزم للرسول عليه الصلاة والسلام ألا تبال بما يقولون فإن مصيرهم الهزيمة ، ولن ينتصروا عليك بحال .
ويكمل الرد بسوت أمثلة ورقائع تاريخية حيث كذُبت أقوام الرسل . فهلكوا . وينتهى دور سورة " ص " فى أن هؤلا ، ضالون فى عقيدتهم متطفلون فيـا


غ غيرهم . وأنهم لا محالة مهزومون
ثم يجول معهم القرآن جولات أخرى مبيُناً لهم أن هذه الأصنام التى يتخذ منها آلهة يعبدونها ما هى إلا أشكال جامدة لم ولن تنفع ، ولم ولن تضر . * ${ }^{*}$;

- طريقان لدعوة الناس إلى الحق :

وهذه الحقيقة مرة يخاطبهم بها خطاباً مباشراً ، ومرة يسوقها لهم على لسان الأنبيا ، والرسل السابقين :



أى وربى لو لم يكن فى القرآن غير هذه الآية فى إبطال عقيدة الأصنام لكان
 ولا عند غيرهم من الناس .

ولما وسع المخالفين - لو أنصفوا - إلا التسليم والإزعان . عرض واضح ودليل قاطع
; *

استدراج يؤدى إلى العجز ：
فتد نصبت الآية التماثيل والأصنام أمام النظارة ．لافتة أنظار أتباعها إليها ． وقد حضرت فى الذهن والحيال أشكالاً جامدة صما ء خالية من كل سبب للحياة ． اُحضرت－هكذا－ليحكم عليها وهى حاضرة ．

أجل هذه هى ：تاثيلكم وأصنامكم التى تدعونها من دون اللّه ．أليس كذلك ؟ إذن فإنًا سائلوكم أسئلة فأجيبوا عليها ．ولتكن إجاباتكم مقرونة بالدليل

والنـاهد ．．اسمعوا إذن ：
1 －هذه هى الأرض مُتدة واسعة ، فيها أنهار وبحور ، فيها زروع وكروم ‘ فيها منازل وجبال وصحارى ، فيها ذلك وفيها غير ذلك ．
فأرونى ماذا خلق أصنامكم منها ．كلها أو بعضها ．؟ إن زعمتـم أن شيئاً من ذلك لهم فأقيموا الدليل ．．؟

لندع الأرض وما عليها ．．．
هذه السموات الطبّاق ، خلتها اللَّ ورفعها－هكذا－فى الفضا ، ليست لها عمد ترتكز بها على الأرض ．

نبئونى ألاصنامكم شِرك فيها ؟ ما هو نصيبهم منها ؟ وكيف ؟
إن زعمتم ذلك فأتوا بالدليل ．．وإلا فأنتم مضللون مخدوعون ．ولا يحق لكم أن تستمروا على هذا الضلال ، والداعى يدعوكم إلى الصواب ． أتدرون ما هو الدليل الذى نطلبه منكم على صحة دعواكم ؟ إن هذا الدليل يتلخص فى خطوتين أيسرهما عسير ؟
 فافعلوا وإنُّا لمنتظرن
 الدليل ، دعوا الكتاب .... حيث لم تأتوا ولن تأتوا بـ .. وأتوا بأتيا بأيسر الأمرين
 صعبة ؟ صعبة كذلك - أم مستحيلة .. إنها مستحيلة .

أعجزتم عن هذه وثلك . فاعلموا الآن أنكم كاذبرن فى دعواكم . . ألا لأنكم لم تشفعوها بدليل . فكفوا إذن ولا تسترسلوا فى أباطيلكم .. وضعوا نُصب أعينكم قول الشاءر :

هذه جولة حكيمة مفحمة . لم يحاورهم القرآن فيها محاجياً أو ملغزاً ، وإنا
حاورهم فى وضوح ، وفى سهولة .. اتخذ من الأرض وم ومن السماء وحدات
 . انتصر عليهم وتركهم منهزمين المئ

## * *

- نماذج أخرى فيها دلالة التوحيد :

ثم تتوالى بعد الجولات على ننس الصورة من الوضوح والسهولة ، ولفت
 والمنطق الروحى . بعيداً عن التعقيد والغموض .






بَمَا خَلَقَ ولَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ












*     * 
- حوار حى :

أرأيتَ حواراً مثل هذا الحوار ؛ أرأيتَ بياناً أوضح من هذا البيان . أرأيت قياساً أصوب من هذا القياس . أرأيتَ براهين أتطع للشبهات ، وأِّأِ أنحم للخصم وأثبت للمطلوب من هذه الأفيسة ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { 12-09: النـل } \\
& \text { 91 : المومنون (Y) } \\
& \text { Y£-Y) : الأنبياء (1) }
\end{aligned}
$$

قل لى بربك : أى جزئية من هذا القياس يككن أن ينكرها المصم إنكاراً


انظر كيف اجتمع الاستدلال والتهويل والاستعظام فى هذه الكلمات القليلة


فهل نجد مثل هذا فى كتاب من كتب المكمة النظرية ؟

اليدين . فوازنها با كتب عنها فى أسفار الفلسفة . وبحوث الحكما ،

- منطق تصويرى :

نحن لا نتشاهد فى الكون فساداً ، وإنا نظاماً ودقة . وحياة وحركة ـ كواكب

جارية وريحاً سارية
ذلك هو النظام .. إذن فاللّه واحد لا شريك له ، وإلا لسقطت السمُوات على
الأرض ولتعطلت الكواكب ، وغار الماء . مقدمات الدليل ثابلتة مرابت مسلمة .
فالنتائج - كذلك - ثابتة مسلمة ... وليس وراء ذلك مطلب .

إله - سبحانه - لـدث النزاع ولذهب كل إله با لـد
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث .. إذن ناللّ واحد لا شريك لـ .

*     * 
- الكون دلالة التوحيد الكبرى :


 فى حركات سريعة خاطفة .. ووثبات صائبة . " وهكذا تشترك مشاهد الأض والسما ، مع ما يتع لهـ مانم من الأحداث كل يوم .. مع الأحاسيس الفطرية التى تلجئ الإنسان إلى القوة الكبرى عند الشدي

 تكرر صور القيامة ومشاهد النعيم والعذاب " (1) . * *


## - ضعف الأصنام :

ونذكر مثلين ضربهـا القرآن لضعف الأصنام ، بعد أن شنُع على هذه الأباطيل ما خاطب اللّ به المثركين خطابأ مباشرأ :


(r) يَعْلُمُونَ

ذلك مثلهم ... فهل بيت العنكبوت بغريب عن أفكارهم م ، أم هو شئ مألون لهم يرونه صباح مسا ، . وهل فى بيت العنكبوت تون يأوى إليه ضعيف أم حصانة يلوذ بها واجف (r) ؛ ليفكروا ..
§ العنكبوت : التصوير الفنى نى القرآن : سيد تطب ص (1) (1) (1)




 لأنفسهم ، وإن شا عوا فليجربيا فعناصر القنا وفتات الطعام فليغروا الذباب بحمل شئ منه ، وليطلبوا من الأصنام إعادته الانه . فهل يمكنهم ذلك ؟ فليفكروا .
\% $\%$

- نُذُر على ألسنة الرسل :

قال سبحانه على لسان إبراهيم : او وَاتْلُ عَكَيْهِمْ نَبَاً إبْرَاهِيمَ * إذْ قْ قَالِّ






- إبراهيم يجادل قومه :

هذا طرف من قصة إبراهيم مع قومه . إنه يسألهم عمن يعبدونه ليبِّن لهم أن

$$
\begin{aligned}
& \text { هذا المعبود لا ينفع ولا يضر } \\
& \text { Ar - } 19 \text { : النعراء (r) } \\
& \text { Vr: الـم (1) }
\end{aligned}
$$

قال لهم ：ما تعبدون ؟ قالوا له ：نعبد أصناماً فنظل لها عاكنين ．قال لهم ：

 فى النفع وخرفاً من الضر ．
 فكرة الأصنام ．．مجرد أن أبا هم كانوا يفعلون ذلك ．
 مكة يسمعون ويرقبون الأحداث إلى أى مصير تنتهى ．فالقضية تضيتهم ． والليلة بنت البارحة ．


 أند نصحهم با نصح به نفسه ．


 وهو الذى يميتنى ويحيينى ، ويميت كل حى ويحييه ، والذى أطمع أن يغفر لى ري －خطاياى يوم الدين
وذلك لأنه » اللد ، القادر على كل شئ ، المالك لكلئ شئ ．．فليس ما تدعونهم－وتد علمتم شأنهم－مثله ، وليس كمثله شئ ． أفى هذا التوجيه قسر للعقول ؛ أو فيه إلغاء لفكر الإنسان الحر ، مهـا كان موتفد من العقيدة التى يدعو إليها الداعى
فليقارنوا بين مُن دُعوهم آلهة ．وبين الإلْ الحق وليختارورا لأنفسهم ما يحلو ．
＊＊













فى هذه الآيات الثمانى تبدأ حياة أمة ، ثم تنتهى ．أمة ضلت طريق المق

 ويستغفروه ．فإذا فعلوا هطلت عليهم نعمه ：
يرسل السـا ء عليهم مدراراً نتجود الأرض بالحيرات ليأكلوا هم وأنعامهم من فضله ويحيوا حياة سعيدة ．

ويزدهم قوة إلى قوتهم ．فلا بطع فيهم طامع ، ولا ينال منهم عدو ．

01 －0．（1）


ويرمونه بالسوء من بعض أصنامهم ، فيبرأ منهم ، ويُشهد اللّه ويُشهدهم
على برا اته من شركهم .
 بهذا الكيد دون أن ينظروه .

وبيُن لهم أنه توكل على اللّه ربه وربهم ، الذى هو آخذ بناصية كل دابة ـ ر رب له الغلب وجنده هم المنصورون . وصراطه هو المستقيم .


غيرهم ولا يضروه شيئاً .

- نجاة وهلاك المخالفين :

وتنتهى القصة بأن اللّه نجى هوداً والمؤمنين معه . نجاهم من عذاب غليظ . وهلكت عاد . فلم يستظيعوا أن يدفعوا الشر عن أنفسهم ، ولم تستطع آلهتهم أن ينصروهم .
نصره اللّه ونجاه ومُن آمن معه . لأنه قادر عظيم آخذ بناصية كل شئ .
 شئ ، وهذا هو موضع العبرة فى كلمات قصار ، فليتدبرها مشر مشركو مكة
 (r) هُو هو

فى الأمثلة السابقة جميعاً يجرد القرآن الأصنام من كل صفات القوة والتأثير، ويضعها فى مكانها الحقيقى من عالَّم الجِمادات ، فهى لا تا تنفع عابداً لها

ولا تضر عاصياً ، ويستهدن القرآن من وراء هذا صرن الناس عن هذه النزعة الضالة ، موجهاً لهم الوجهة السليمة فى الاعتقاد التلبى والسلوك العملى . * $\%$

- السخرية من الأصنام :

وفى مواضع أخرى يسخر القرآن الكريم سخرية لازعة من الأصنام وعابديها ، ونذكر من ذلك مثالين : - مثال على لسان إبراهيم :

أولهـا : قول إبراهيم عليه السلام لقومد حينما واجهره بتحطيمه أصنامهم :


 عَكَى أَعْيْن النُّاس لَعَلِّهُمْ يُشْهَدُونَ



 أَفَلَا تَعْقَلُونَ هُ

لتد أفلح إبراهيم عليه السلام فى رسم هذه الـطة التى أنحم بها خصومه . وأراهم عجز آلهتهم عياناً حيث لم يدفعوا الضر عن أنفسهم . ثم استدرجهم من هذه الواقعة إلى أن يلقنهم الحقائق التالية :
(1) الأنبباء : OV - OV
! إن هذه الأصنام فاقدة القدرة على النطق ، كسا أنها فاتدة القدرة على أى شئ فهى جماد .

إن المعبود الذى يستحق العبادة مَن ينفع ويضر ، ومؤلاء حيث ثبت عجزه

 الضلال المبين .
أما السخرية الللازعة فبانتنا نراها فى العبارات الآتية :
 وقد علم وعلموا أنهم لا ينطقون .
 وفى هذا توبيخ لهم وسخرية بأصنامهم . وإنكار أن يكونوا عابدين لهاء ، .
وهى لِا تنفع ولا تضر .


## * *

- ومثال على لسان موسى :




 يا لسخريد القَكَر . إلد .. إلْ يُلْ يُحرق - هكذا بالتكثير - ثم يُنسف ويذرى فى اليم .. ما أتغه هذا الإله . وما أتعسه .

$$
91-90: ط \text { (1) }
$$

وما أضل وأتعس مُن اتخذه إلهاً .. إن كان إله فليدفع عن نفسد التحريق والنسف .. وكيف لـ ذلك ؟
ما موقف النفس والعقل معاً من هذا الإلد المحرّق المنسوف نسفاً . إن النفس لتسخر مند وتحتقره . وإن العقل ليرنضه ، ويصد عنه .
العقل والنفس معاً ينفضان أيديهما منه . إند لـيال . بل إند لوهم . وبعد أن يستقر فى العقل والنفس هذا المعنى ، تأتى العقيدة الصحيحة


 * *

## - منهج تربوى :

ثم انظر إلى هذا المنهج التريوى الرشيد ، والاستدراج الـكيم الذى ساقه القرآن على لسان النبى إبراهيم عليه السلام .

قال سبحاند فى سورة الأنعام :













نتد أنكر إبراهيم على أبيه وتومد أن يتخذوا أصناماً آلهة ، ورمامر بالضلال

 دنع شُبه مرة واحدة وأثبت المطلوب الذى يريد إثباته .

- عرض ونقد :
 فى فتوته على سببل الاعتقاد متدرجاً من صورة إلى أخرى . حتى امتدى إلى الى الى الحق . لستُ مع هؤلا ، لأسباب . .
أرلاً : إن هذا يتنافى مع الرسالة لأن القرآن صريح فى أن إبراهيم إنا قال
ذلك وهو رسول .

ثانياً : إنه فى أثناء هذه المراحل بعد أن رأى القـر بازغاً ، وتبل أن يرى
 ربد إذن ومَن هم القوم الضالون إن لم يكونوا هم الذين اتخذوا الأصنام أرباباً من دون الله ؟

Ar-V£ الأنعام (I)

ثالثاً : إن القرآن افتتح هذا النصل ببإنكار إبراهيم عليه السلام على أبيـ وقومه أن يتخذوا أصناماً آلهة . ورصفهم بالضلال المبين .

رابعاً : إن إبراهيم عليه السلام فرغ من تجاربد هذه إلى إثبات العقيدة الصحيحة فى زمن لا يزيد عن يوم وليلة . - إيضاح ذلك :

إنه رأى - واللّ أعلم - الكوكب فى أول الليل فقال : هذا ربى .. فلما أفل
 القر . فلما أشرقت الثـمس فى الصباح وسطع ضوؤها فلم يعد معد وجود للقر أقلع عن فكرة القـر . وأتبل على فكرة الثـمس ..
 زمن التجارب الثلاث فنحتاج إلى تخريجات لسنا فى حاجة إليها مع إمكان هذا الإيضاح النى أوردناه .

وإذا تقر ذلك نهل كان انتقال إبراهيم عليد السلام من مرحلة عدم الاهتداء إلى الإله الحقيقى ، إلى مرحلة الاهتداء إليه انتقالاً طبيعياً فى هذه المدة

تد يُجاب على هذا بأن صفاء النطرة يُكن معه مثل هذا الانتقال السريع م




*     * 



- هدفنا من النقد :
 ليس إلا مجاراة للخصم من حيث الظاهر ، واستدراجاً إلى الإنكار عليهم بصور اليا


 بالك بالتماثيل والأصنام التى كان يعبدها قوم إبراهيم ؟
 وصيانة الرسل من الزيغ فى أصل العقيدة المؤهلين لإبلاغها ونشرها .
*     *         * 
- قطب واحد :

والآن - وبعد هذه المثل جميعاً - ما هى الطريقة التى سلكها القرآن فى قضية التوحيد ؟ إن محور العبرة فى هذا المجال يدور حول قطب واحد ـ مهـا اختلفت النمازج وصياغة التعبير • زلك القطب يرتكز على جانبين :

أولهما : إبثات كل صفات الجلال والعظمة للّ . بحيث بئمن العقل بوجوده ، ويرنض أن يكون له شريك .

وكانت أدلة هذا البانب مظاهر الكون من الملق والإيجاد ، والإحباء والإماتة ، ,إنزال الما \& وإنبات الزرع المختلف الأحجام والألوان والطعوم . وإرسال الرياح وتسيبر السحاب وكثف الضر وإيصال النفع • الال
هذه مظاهر نُسِبت إلى اللّ ، ولا تصح نسبتها إلا إليه . إذن نهو موجود فى الواقع ، وفى العقل ، وفى النفس والوجدان الا

وهذا الكون يسير على نظم دقيق لا تخلف فيه ، تصرف منسوب إلى إله عظيم القُدرة ، مطلق الإرادة . إذن فهو واحد ليس له شريك فى الواتع . وفى العقل ، وفى النفس والوجدان .

ثانيهـا : إثبات صفات العجز المطلق ، والضعف المهين ، والثـلل الكلى عن كل حركة ، نانعة أو ضارة . لتلك الأصنام التى يدعونها آلهة ـ إلذ إلن فليست هى آلهة فى الواتع ، وفى العقل ، وفى النفس والوجدان .

وإذا ثبت أنها لسست آلهة ، لأنها مخلوقة لا خالقة ، متدور عليها لا قادرة ، إذن فهى ليست شريكة للّ فى الواقع ، وفى العقل ، وفى النفس والوجدان . - المشكلة الثانية - قضية البعث :

فى المشكلة السابقة - مشكلة تعدد الآلهة والتوحيد - اعتمد المشركون فيما اعتمدرا على شُبهة هى أقوى ما عندهم وأضعف ما يعتددون عليه فى نفس الوتت ، تلك الثُبهة هـ شُبهة التقليد الأعمى لـلا وجدوا عليه آبَا آهم . لقد رددوا هذه الثُبهة كثيرأ كلما دعاهم الدعاة إلى توحيد اللّ ، وترك ما هم فيد من ضلال .

ونى هذه المشكلة اعتمدرا كذلك على شُبهة واحدة هى أتوى ما يُ يكن أن يُقال لدى منكرى البعث ، وهى - كذلك - أضعف شُبهة يُكن أن تقف ألما أمام تقرير هذه المتيقة فى الواقع وفى الاعتقاد

وكافيك من خصم أقوى ما لديه من دليل أضعف ما يككن أن يعترض بـ
 وحجج مفحمة ولنذكر شواهد ذلك فيه ..

أرلاً - قال سبحانة مبيّناً مقوله منكرى البعث ـ مفنداً لها :








(1) يَصْفُون

بدهى أن عناصر الموضو الذى اشتمل علبه النص الكريم تتلخص فيها يأتى : الأول : فكرة إنكار البعث .

الثانى : أدلة هذه الفكرة كما يصورها زاعموها . الثالث : الرد عليها من وجوه


 الأول ، فاستبعادهم للبعث سببه : استحالة إعادة الأجسام بعد الموت وصيرورتها تراباً وعظاماً . * *
A1 - المؤمنون : (1)

- سببان للإنكار :

هذا سبب أصيل فى دعواهم . وقد قوّاه لديهم سبب آخر ، لكنه سبب إضافى
 ذلك على عدم وقوعه - كـا يزعمون - فَهو من أساطير الأولين وحكاياتهم .

هذان هـا جانبا القضية .
وجا ، دور الرد . فكيف بدأ القرآن الرد عليهم ؟ رد القرآن الكريم عليهم بمقدمات مسلمة لديهم . أو لا محيص لهم من التسليم بها لأنها لايتحة بئنة .

 خشية اللّ وعقابه ، وأهاب بهم أن يتركوا الجهالة وألا يخدعوا أنفسهم بباطل
القول وغروره .
 وحريته إرادته : مغيث الملهون ، وحامى المكروب ، ومؤمٍّن المائف ، ولا يلا يقدر أحد أن ينع بطشه إذ نز

 ما كان عليه ، أو فى أية صورة أراد .

- صحة البعث حقيقة :

فالدليل على صحة البعث مستقى من خلق أنفسهم ، وخلق الكون وما وما فيد من مظاهر مختلفة فليتأملوها
 مشهد إليهم إذ عليها يحيون ، وفيها يحرثون ويزرعون • ثم ترقى معهم إلى

السموات السبع خطوة أخرى لأن الســوات أظهر ما يُشاهَد بعد الأرض . وما دام الأمر تأملاً فى السموات فليتأملوها كذلك فى العرش العظيم . ومَن ربهما ؟ أليس ربهما اللّ ؟

وإذا عرف أن العرش مصدر القُدرة والسلطان فقبل أن يخطو بعيداً عنه خطوة واحدة ليذكروا مُن بيده ملكوت السـموات والأرض ، وملكوت كل شئ . أليس هو اللّه ؟

ومن رقة الجدل القرآنى ولين معرضه فإنه فى ختام كل مشهد يذكر عبارة
تستل من المعاندين عنادهم .



إن مشـاهد البعث بعد هذه النماذج الماثلة أمام النظر ، المتكررة على تطاول الدهر لهى جزء من مشهد لما هو واقع ملموس • هى عملية إعادة لأشكال ورسوم وُجدَت قبل ولم تكن لها حقائق تأتى مطبق وبة لها فما أسهل العود .

客
استدلال متتع :
» فقد عرض القرآن دلائله وبراهينه فى أسلوب أدبى رائع • يستهوى نفس
 وجماله . ثم يرى نفسه مسوقاً للتأمل فيما يسمع ، والتدبر فيما يُلقى إليه . وإن كان مخالفاً لعقيدته ومفنداً لرأيه ومبطلاً لما درج عليه من مذاهب وأهواء . " ولم يتوجه القرآن بالدليل إلى العقل وحده . لكنه خاطب جميع القوى المدركة والمؤثرة فى النفس الإنسانية .. وتدرج فى الدليل من مرحلة إلى أخرى مستخدماً الإثارة الوجدانية تارة . وتحريك العاطفة تارة أخرى . وهز مشاعر

الرجاء والخون . ورجُه النظر إلى المُحَس المُشاهدَ . وتاس عليه البعيد الغائب . وتطع السبيل على المجادل وسد جميع الثغرات أمام الناظر ، حتى لا لا يجد


永

> - دعوى مردودة :






هنا مثل مضروب لاستبعاد البعث . عظام إنسان محروقة مصحونة الئن ذراهـا منكر البعث أمام الرسول قائلاُ : مَنْ يحيى العظام وهى رميم ! إلما والاستفهام هنا

> هذه دعواه فبماذا ردها القرآن ؟


إنه نسى خلقه من أين جاء وإلى أين يذهب . فلنجاره على نسيان خلقه ، ولنكتف بتلك الإشارة إلى هذا النسيان فى عرض دعواه .

$$
\begin{aligned}
& \text { rY نفحات من عبير الأدب : محعد سرحان - اللغة العربية ص (1) } \\
& \text { Ar-VA : يس (r) }
\end{aligned}
$$

(


إن القرآن الكحيم ملم يطلب من هذا المنكِكِ وأمثاله صعباً ، بل طلب منهم أن
 أول مرة ، وهو بخلقها وبخلق كل شئ عليم ـ

 الذى يحيى العظام وهى رميم النا
بل فلينظروا إلى السموات والأرض . هذه الأجرام العظيمة ، أُوْ ليس الذى إلى خلقها قادراً على أن بحيى الموتى . بلى إنه لقادر . إنا ألما أمره إذا أراد سريع التكوين • وبيده مقاليد السموات والأرض ، ومقاليد كل شئ :





مِن قُوَةٍ وَلَا نَاصَرٍ









 بلى إنه لقادر . فـا هى الـُجُة التى يُكن أن يرتكن إليها المنكرون بعد .. ؛ ؛ لا شئ .......

- ومثال آخر :








إن هذه الآيات العظام والمثاهـد الضخام ، التى يررون عليها ليلاُ رنهاراً ، إذا

لا ينكرون فيه ولا يُقبل منهم لو أنكروا هذه المتدمات ؟

فليفكروا بعقولهم فنيما ذكر للعقل مجال : وليتأملوا بحواسهم ففيما ذكر للحواس جمال .

## * *

(Y) - r : سورة ت (Y)


 مفتوح كل إنسان قادر على قرا اته ونهمه .
 اختبار القرآن هذا المصدر لسوق الأدلة ، ولفت الأنظار ، لأن القرآن يميل إلى
 مظاهر القدرة الملاُقَة العظيمة ، تُدرة اللّ الكبير المتعال :




وإذا كان منزع الأدلة فى المثكلتين واحداً ، هو الطبيعة الناطقة المتجددة تجدد المياة نفسها . فإن طريقة الاستدلال تختلف من مشكلة إلى أخرى . وقد ذكرنا القانون الذى أقامه القرآن لإثبات وجود اللّ ، ورحدانيته ، وإبطال فكرة الأصنام والتعدد فى الآلهة .
والآن ما هو القانون الذى أقامد القرآن لإثبات وقوع البعث ؛

فى سهولة يِكن أن يقال : إن هذه الظراهر المثاهُدة المرئية قد ثبت أن اللّ فاعلها ، ولم بكن لها قبل خلقها مثال احتذى فى إيجادها ـ ـ بل خلقها من العدم .
. وهذه حقائق ثابتة بالضرورة
(191-19 الل عمران : 19)

إذن فإن الذى قدر على البد، ، كان - من باب أولى - قادراً على الإعادة . وبذلك تصبح مسألة البعث من أسهل مظاهر التكوين لأنها إعادة . هذا بالنسبة لنا وإن كان بالنسبة للُ يستوى المبد! والمعاد فى اليُسر والإمكان . ثم ما هى خصائص البدل القرآنى ؟ خصائص الجدل القرآنى :

تتمثل خصائص البدل القرآنى - حسبما يصل إليه الباحث فى نصوصه فى الملاحظات الآتية :

أولاً : انتزاع الأدلة من الأحوال المحسوسة دونا إلغاز أر غموض - كما ألن الناس فى أقيستهم ومحاوراتهم ثانياً : سهولة تصور تلك الأدلة بحيث لا يكن إنكارها لوضوحها وسرعة


رابعاً : أن الأسلوب البدلى فى القرآن الكيريم يميل دائماً إلى جانب الإنصان

 . حكيم مقنع وتصوير سهل متمت
لقد لمس القرآن الوجدان واتبع طريقة التصوير فبلغ الغابة بمادته وطريقتد وجمع بين الغرض الدينى والغرض الفنى من أرفع طريق وأقرب طريق (1') . * *
(1) التصوير النفى نى القرآن : سيد تطب .

وبقيت حقيقة هامة لا بد من الإشارة إليها . ذلك فإن القرآن بجدله الـكيميم
 الفكرية التى خاضها سوا، فيما ذكرناه من قضيتى التوري التوحيد والبعث ..


 سبحانه - هذه كلها تضايا خاضها القرآن فانهزم الـصم وانتصر هو .


 * * *

$$
0 \text { - التصوير والتشخيص (r) : }
$$

القرآن كتاب كل شئ . نيه من جميع ألوان المعارن والعلوم والفنون ما ظهر منها وعرفه الناس ، وما لم يظهر فى ضمير الغيب الـي


حيث يقول : : مَا فَرُطْنَا فِى الكِتَابِ مِن شَىْءٍ
 الترآن الكريم الحديث عنها بطريقة هى أفضل طرق التعبير وأتومها . وهى
(1) النـل : £


$$
\begin{aligned}
& \text { rA : الأنعا } \\
& \text { تفصبل نى مجازات القرآن من هذا البحث }
\end{aligned}
$$

طريقة : التصوير والتشخيص ، سواء أكانت المعانى ذهنية ، أو غير ذهنية
فذلك منهجه فيها ، وسمته التعبيرية الغالبة عليها .
وفضل هذه الطريقة على غيرها معرون ، لأن المعانى فيها لا يخاطب بها



الطريقة يصبح الإنسان بكل شعوره وحواسه آلة إدراك وتذوت وتأمل .
ونذكر فيما يلى ناذج هذه الطريقة مع بيان أثرها فى النفس والشعور كلما أمكن ذلك .

1 - نماذج بَشرية :
للإنسان جانب كبير فى القرآن الكريم ، يرقب سلوكه ويضبط أحواله .
 القرآن عنهم حديثاً رائعاً صورُ لنا فيه تلك ائل الأنواع تصويراً فاق الق ما فا يخطه الرسام

بخطوظه وألوانه .. ومساحاته وزواياه .
فأحبار اليهود - مثلاً - أو الكفار أو المنافقون ، دأبوا على الغدر والخيانة ولم يرعوا لله عهداً ولا ذمة .
رصد القرآن الكريم هذا السلوك الشائن . وسجله فى آية من سورة البقرة

 (1) الـَاسِرُونَ

- جرائم ثلاث :

فى الآية ثلاث جرائم ارتكبها الأحبار أو المنافقون أو الكفار كما جاء فى
كتب التفسير ... وتلك البرائم الثلاث هى :

YV : البترة (1)





 للمعنى وتشخيصاً ليكون أوضح وأمثل أمام النظر . قال الزمخشرى فى توجيه المجاز فى الآية المذكورة :
" النقض : الفــخ ونك التركيب . فإن قلتَ : من أين ساغ استعمال النتض






 الشجاع والعالمِ بأنها أسد وبحر ، وعلى المرأة بأنها فراش " (٪) والاستعارة التى يتصدها الزمخشرى هنا هى الاستعارة المكنية لأن تحليلد لمجاز الآية ينطبق عليها .
(r) مفردات الراغب ص \& .

TV7 مختار الصحاح ص (1)


وعلى هذا فإن العهد قد سمى بالحبل . فالمبل مشُبْ به ، حُذْ ورُمِزَ له بشئ


وتد أظهر المجاز المعنى فى صورة المحسوس ليكون أبين وأظهر ، وليُنْقر من
 الحبل بعد فكه يصبح عديم الجمدوى .
*

- " نقض " ". فى القرآن :







(r) اللَّ يَعْلُمُ مَا تَفْعْلُونَ الا

ومنها قوله تعالى :

> مرُهُ وَهُمْ لاَ يَتَقُقُنَ


اللَّهُ به أن يُوصَلً .. هـ هِ (0)
(r) الأنفال : 04

$$
\begin{aligned}
& \text { 91: النحل (r) } \\
& \text { 9r : النحل (1) } \\
& \text { YV : البقرة (0) } \\
& \text { r. : الرعد }
\end{aligned}
$$

وقوله :





(r) المُحْسِنِينَ

- نتيجة :

هذا التتبع لاستعمالات كلمة »


 التركيب فى المركبات المسية كالجبل والغزل ونحوهما (ب)
واستععاله فى المعنوى مظهر من مظاهر إبراز القرآن للمعانى المعقولة فیى صورة المحسوسة اعتناءُ بالمعنى ، وإظهاراً له فى أجلى صور الوضوح . * *

- القطع والوصل :

وكذلك جاء التعبير فى بيان الجرية الثانية التى ارتكبها المخالفون وهى :
وَ وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يُوصَلَ هـ (i)

فالقطع والوصل مستعملان فى غير ما خصهما به الوضع . لأن القطع مستعمل حقيقة فى الأجسام الصلبة المتماسكة . فهو فى أمر حسى .. وكذلك

$$
\text { (1) النساء : } 100
$$

ar/1 : تفسبر أبى السعود (Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1r: الماندة) } \\
& \text { YY : البقرة (£) }
\end{aligned}
$$

الوصل مستعسل فى المحسوسات والمراد منهما فى الآية - كما يرى العلامّمة أبو السعود : " يحتمل كل تطيعة لا يرضى اللد سبحانه وتعالى بها كتطع

 فإنه يقطع ما بين اللد تعالى وبين العبد من الوصلة التى هى مقصودة بالذات من ألمن

كل وصل ونصل " (1)
وهذه كها ترى أمور معنوية قد عٌبرِ عنها با يُعبِّر به عن المسية جرياً على سُنّة القرآن فى التصوير والتشخيص .

وقد وردت المادة » ق طع " على سلى سبيل المجاز وعلى سبيل المقيقة . فمن

 موصول متماسك . والقرينة حالية إذ سياق الحديث فى التكاليف الشرعية الير الي
 ذهبت قوته والانتفاع به ، وما أمر الله به أن يؤتى إذا ترك زال الث أثره من رضوان اللّه وإثابته .

## :

## - قطع ووصل فى القرآن :



المراد بد الوعد (r) - والاستعارة تصريحية تبعية ..

ومن استعمالات القرآن المجازية لهذه الكلمة النصوص الآتية :

$$
\begin{aligned}
& \text { 9r/ : تفسبر أبى السعود (1) }
\end{aligned}
$$

## 









رإنا كان التعبير فى هذه النصوص مجازياً استعاريأ لاستعمكال اللنظ : „ تطع " فیى الأمور المعقرلة . للمبالغة فى بيان المعنى رتوكيده وتقريره ، كـا هر الللحوظ فى كل مجاز .

أما استعبالاتها المقيقية فيد نكثيرة منها المواضع الآتبة :
 (1.) اللّ

 النُّلْ (1)

وكذلك استعمل القرآن مادة : " و ص ل ه " بعنى الوصل استعمالاً مجازياً فى المواضع الآتية مراداً بها فيها ما أريد بها هنا :





 مادة \# و ص ل "ه وأن جانب المجاز فى المادتين هو الغالب وهو فى " و ص ل " بعنى " الوصل "ش شامل لجميع مواضع ذكرها . * *

## -ضعف العقيدة :




rl : يرس (r) يرس

$$
v): b(1)
$$

ro (0) التصص

$$
\text { ( ) التصص : } 1 \text { ( } 0
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { H: : الر (r) } \\
& \text { 11: المج (1) }
\end{aligned}
$$


 النُعَم وابتلاه اللّ بشىئ من المون والبوع ونقص فى الأموال والأنفس والثمرات تبدل إيانه كفراً ، وطاعته معصية ، وأخذ ينعى حظه فى المياة .


 (1) " واطمأن . وإن كان الأمر بخلافه قال : ما أصبتُ إلا شراً ، وانقلب والمعنى أن هذا الفريق يعبد الله على ظاهر من الإيمان لم يتمكن الإيمان من
 شأنه هكذا ، والمرف لغة : الطرن ، وهو حافة الشئ . والواقف عليه لا يلـي يقر لد



 *

- صورة أدبية موحية :



$$
\begin{aligned}
& \text { 1. - - } 9 / 2 \text { : تفسير أبى السعرد ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { EY التصوير الفنى فى القرآن : سيد تطب ص (Y) }
\end{aligned}
$$

فى الصورة الأولى إيـاء إلى حقيقة المالة النفسبة التى يكون عليها هذا الفريق ، ثم ماذا بعد تصوير الحالة النفسية ؟

 ذهاب بالصورة إلى قمة التأثير النفسى تنفيراً من هذه الحَّالة المشينة .





 الهالكين . وبين الطريقتين بون شاسع وفرق جسـيم • *

- إثارة الحيال :

لقد اشترك فى إدراك هذه الصورة حاسة البصر حيث يتخيل لها ذلك الك الرجل البالس أو الواتف على الطرن المتأرجح بين الثبات والتزغزع ـ ـ وإن البصر يرقب


 وعواطف الحيرة والقلق ، ثم الشفقة والرناء . . ثم الذهن حين يقارن ويتأمل ويحكم
وررا ، ذلك كلد يكمن سر التعبير كما جا، نى الآية الكرية ..

## * *

(1) سحر الببان نى مجازات القرآن : بحث لنا منطرط تدمته لكلية اللغة العربية للحصول على درجة الماجستبر فى البلاغة عام 1971

 وناذج فنية معروضة للنظارة . لو استطاع رسام أن يبرزها بانـيا بخطوطه وألوانه

 بالحركة . فملأت الشعور والوجدان وأغنت عن الريشة واللوحة والألوان .
*

- مقومات الجمال فى النص :

 مثلاً ... وحبل الله دينه . سمى حبلاً على سببل الاستعارة . والاعتصام ترشيح . للمجاز



 واجتمعوا على استعانتكم باللّ ورثوقكم به ولا تتفزقوا عنه . أو اجتمعوا على

التمسك بعهده إلى عباده ، وهو الإيمان والطاعة ، أو بكتابه . لقوله عليه السلام : (القرآن حبل اللّ المتين لا تنقضى عجائبه "(1) الـي *

- مجازان تُثيليان :

فالمجاز فى الآية يحتمل التركيب - أى استعارة تثيلية - والإفراد على أن يكون الاعتصام كما قال : ترشيحاً للمجاز ، والمجاز المرشح أبلغ من المجرد ، ولكل مقام .


 هما متحدان معنى "مختلفان لفظاً .
 النار ، وشبُه هداية اللك لهم إلى الإيمان والطاعات بإنقاذ مَنْ كاد بهرى فى النار ، وإبعاده عنها وعحقت السلامة له .

قال صاحب الكشاف : (ر وشفا المفرة وشفتها : حرفها بالتيا بالتذكير والتأنيث ... فمثلت حياتهم التى يُتوقع بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفيا

على الوقوع فيها " (r)
فانظر كيف عمد القر آن إلى تجسيم المعنى لتأكيده وتقريره ، وللعناية بإيضاحه
 اللّ فى أجلى مظاهرها ، أوَ ليس الذى ينجيك من الهلالك المحقق واهباً لك حيان
(1) الكشاف: : (1)

إن التردى فى حفرة - مجرد حفرة - فيه تعرض لـطر جسبم . فما بالك إذا كانت هذه الحفرة مستعرة بالنار ؟
ليتأمل الحيال وليصورُ تلك المفرة عمقاً واتساعاً كيف يشاء . . فتلك فراغات متروكة له يدركها كيفما يريد

وصورة ثالثة

 (1) لاَ يَهْدِى القَوْمَ الظُّالِّمِنَ

هاتان صورتان شاخصتان : بُنيان أسس على تقوى من اللّ ورضوان . أساسه التقوى والرضوان ، فهر قوى متين وبُنيان أسس على قواعد ضعيفة على طرف جرن هار .. فهر فـى غان غاية الضعف لا يلبث أن ينهار .

قال الزمخشرى : » أسس بنيانه على أضعف قاعدة وأرخاها وأقلها بقاء . .




 للجُرن ، وليصورً أن المبطل كأنه أسس بنيانه على شفا جُرِ



الهائر وهو المتصدع الذى أشرف على التهدم والسقوط " (F)
Y££/ : الكشاف : (Y)

فلالمجاز هنا تثيلى مرگّب . ولتحقيق تصوير المعنى بصورة المحسوس كانت أجزا \& الصورة كذلك مجازية .

فالبنيان هو الدين الـالص . وشفا الجُرف الهار هو الباطل والنفات . وجاء من ذلك كله ذلك المعنى الآسر .

قال الزمخشرى معلقاً على هذا البيان الرفيع : ״ وأنت لا ترى كلاماً أبلغ من
(1)" هذا الكلام ..

هذه الصور الثلاث آثر القرآن أن يخرجها هذا المخرج الماثل الشاخص .

* $*$
- موازنة بين الصور الثلاث :

ولنوازن بين هذه الصور الثلاث ، التى كان ״ الحرن " و ״ الشفا " يمثلان

أولاً : إن أبطال أو شخوص هذه الصور متختلفون حالاً مع التقارب فى
 عنده حظ من إيان وإن ضؤل . فهو - إذن - على شُعبة من هدى ، وبسبب نجاة.
 فإن حالهم الذى دل عليه لفظ : » كنتم " كانت متناهية فى المطورة حِين كِ كانوا

 مشعلها هاد صالح على قدر عظيم من الُُلُقَ والفضيلة .

 Y\&\& / الكشُ (1)

ولجت فى عتوها ونفورها . فليس لها من ماضيها أو حاضرها ما يشفع لها -ويدفع عنها سوء المصير

## * *

- أثر هذه الفروق :

إذا وضعنا أمامنا هذه الفروق الواضحة بين أبطال الصور الثلاث . نحلل التعبير إزا ، كل صورة منها ، رأينا الدقة والسحر يتمثلان أروع تثثيل فى الصى الصور الثلاث .



 النار . هنالك حرف مجرد ، مطلق حرف ، وهنا شفا متدة على محيط حفرة تشتعل فيها النار

لمازا كان التعبير هكذا .... ؛
ولعل السر العجيب فى ذلك أن مَن يعبد اللّ على حرف هو على شُعبة من

 ناسبت حاله تلك حال مَن يقف على طرف شئ يخشتى سقوطه منه وترديه . ولكن كيف ؟ .. يسقط وكفى .
 نفوسهم المرو ءة وطبعتهم بطابع وحشى . بحال مَن يقف على طرف حفرة تتأججِ فيها النار وتستعر . فمَن تردى منهم هلك واحترق .. ولكن اللّه سـلم

هناك مجرد وقون على حرف . وهنا وتون على طرن حفرة تضطرم بالنار . الصورة الثانيه أكثر رهبة من الأولى ، وأسوأ مصيراً - لأن المخالفة المستوجبة للعقاب فى الأولى أهون شأناً منها فى الثانية .

وتأتى الصوره الثالثة .. وقد علمنا موتف بظلها السادر فى الضلال ، المعرض عن الهدى المتصف بالكفر والنفاق . لأن الجزاء من جنس العمل . نهو أشد خطراً من سابقيد ، وأفظع ذنباً . فجاء التعبير القرآنى أشد ما يكون



فـ » الشفا " - هنا - غير الشفا وغير الحرف هناك : الشفا شفا جرف .
 الركب والأجسام ... هذه واحدة .

وهو (ا هَارٍ ه .. هكذا بالنص . متفتت لا تبثت عليه خطىُ ، ولا يُكن عليه سبر ، ضعف فوق ضعف فأنُى يستقيم له بنيان ؟ ... وهذه ثانية .
 نهاية المأساة من حيث نتائجها الطبيعية . تكمل بالتردى والسقوط الذى كان متوقعاً ، لأن المقدمات صادقة ، موصلة - $ل$ محالة - إلى هذه النهاية ... وهذه ثالثة .
 لماذا ؛ لأن قاع الحفرة أو سطح الأوض قد يكون - كذلك - رخواً هشاً .

فقد يتوهم متوهم أن الساقط عليه قد ينجو وإن تعرض لطفيف الإصابات .
 النار - كفيلة بهلاكه ولو لم يسقط فيها . بل ولو دخلها فى زينة عروس ... وهذه رابعة .

ثم » النار " ليست هى مطلق نار . فقد تكون ضعيفة لا تصيبه إلا بالخروق التى - يكن النجاة منها ـ لذلك ، ودفعاً لهذا الاحتمال - كذلك - كانت النار المنهار فيها هى نار جهنم وهى معلوم شأنها :
(1) (


$\%$ *

- ملاحظـة أخرى في الموازنة :

وصفوة القول : لقد ناسب التعبير القرآنى حال كل من الصور أدق مناسبة قدر

بتيت ملاحظة أخيرة ..
فقد جاء فى الصورة الأولى قوله تعالى : الْ انَقَلَبَ عَلَى وَجْهِه خَسِرَ الدُنْيَا


Y\& : البقرة) (r)
17: المار (r)
ra - rA : الدي (1)

11: الم (0) المحج



الانتلاب فى الموضعين مجاز تصويرى على طريقة الاستعارة التمثيلية ،
شبهت فيد أحوال معقولة بصور محسرسة . ومع ذلك نلحظ بينهـا فرتين هامين :
أرلهـا : الانقلاب فى آية المج على الوجه . أما فى آية آل عمران فعلى
العقبين . الأول انكفاء على الوجه الذى هو أشرف ما فى الإنسان . الـئى الثانى
سقوط إلى الملف .

وآلآخِرةَ ، ذَلِكَ هُوَ الُُسْرَانُ المُبِينُ ه .
 أننا نتبين مدى خسرانه وكونه ظاهراً لفداحته .



وهذه الماتمة تدلنا على شيئين :
أن الانقلاب لا يضر إلا صاحبه فلا يلحق باللّ - سبحانه - منه شئ . وأن اللّ مع هذا كفيل بجزاء الشاكرين ـ الثا
الحاتمة - كما ترى - فى الموضعين مختلفة من حيث الدلالة : الأولى ميئسة ، والثانية فاتحة لأبواب الرجاء .

*     * 

1 1 (

والسر - واللد أعلم - أن آية آل عمران وردت فى مقام عتاب من اللّ لعباده


 أما آية الحج فإن الذى يرتد عن دينه إذا ما ابتلاه ربه ويستبدل الكفر بالإيمان والاساءة بالإحسان والمعصية بالطاعة . تد أحل بدنياه فخسرهما معاً . فليس معه بقية من رشاد يُرجِى بها هدايته . ومصيره إلى النار لا محالة .
لذلك كانت الناتمَ معد قاسية أليمة . كخاتة حياته ، وعاقبة أمره . * * *
Y - جمادات .. حية :


 منه شيئاً أو تحس بمخالفة فى التعبير للسنن الذى ينبغى أن يكون عليه ,المديث فى ذلك طيلِ ومتعدد الجوانب .. ولكنتنا سنضرب مثلاً لتأكيد القاعدة ولبيان أن طريقة التصوير والبعث هى طريقة القرآن المفضلة . ومنهجد المتبع فى بيان المقاصد المختلفة



Vr : الأحزاب (1)

فأنت ترى السموات والأرض والجبال - هنا - جماعة من الإناث العاقلات . فهمن معنى العرض ، وخطر الأمانة نطلبن من اللد أن يعفيهن من حمئلهي

 أبَبْنَ الميانة فيها وأشفقن من الخيانة .. ويفسرون » الأمانة " بالطاعة أى التكاليف الشرعية (1)
ولماذا لا نجرى الإباء على حقيقته - كـا سبق - ويكون المعنى : طلبن من
 الإنسان من مال وغيره . لا مطلق طاعة ولا عموم التكاليف .


تكاد كتب التفسير تجمع على أن المراد من أمر السماء والأرض في هـى هذه الآية أنه أمر تكوين . أى قال لهـا : كونا وتشكلا على الهيئة التى نشاهـدهـا عليها
وفى تحليل معنى الأمر يقول الزمخشرى : ״ إنه أراد تكوينهـا فلم يتنعا عليه ، ورجدتا كـا أمرهما ، وكانتا فى ذلك كالمالمّالمور المطيع إذا ورد عليه فعلي





> والجواب " (ء)


وأياً كان نوع المجاز تَثيلاً أم غيره نإن شاهدنا فى الآية ظاهر ، حيث أسند




الآيات تتحدث عن قوم فرعون للا جا ، الهلاك فهلكوا ، تاركين وراءهم ما كانوا فيه من نعمة وفضل .

أراد اللّه أن يبيتُ لنا حقارتهم ، وأنهم غير مأسوف عليهم حين هلكوا
 ففى نفى بكاء السما ، والأرض عليهم تهكم بهم ، لأن العرب كانوا إذا مات لهم عظيم قالوا فى تعظيم مهلكة : بكت عليه السما ، والأرض ، وبكته الريح ، الها
 الجزع والبكا ء عليد . والقرآن بلغتهم نزل . فجاء ، نافياُ ذلك البكاء ، المخصوص عنهم ليدل أنهم ليسوا كمن يعظم فقده .

ونقل الزمخششرى عن الحسن : " فما بكى عليهم الملآكّة والمؤمنون . بل كانوا بهلاكم مسرورين " .
وفسرُ هذا - أى الزمخشرى - بقرله : " يعنى : فما بكى عليهم أهل
الأرض "
وعلى ما ذكره فإن التعبير من قبل المجاز العقلى الذى أسند فيه البكاء منفياً


والأرض بكا ه .


 وسيأتى له بعد بعض التفصيل .
*

- كواكب مضيئة :


الكواكب والثمس والقر أجرام سماوية فلا يأتى منها ما يأتى من العقلاء . وقد أجراها القرآن فى هذه الآية مجرى العقلاء فى موضعين :
 العقلاء . وكان حق التعبير أن يقال : رأيتها .

 لا „ ساجدين " ولتوجيه ذلك طريقان :

 يلابس الشئ من بعض الوجره فيعطى حكماً من أحكامم إظهارا" لأثر الملابسة (r) المقاربة " وهذا توجيه حسن ومقبول ..
 رموزاً وكنايات عن عاتلين ، حيث صرّح المفسّرون بأن المراد بالكواكب : أخرته ،

والشمس والقمر : أبواه - لما كانت كذلك - عوملت معاملتهم فأجرى عليها
ما جرى عليهم
والفرق بين التوجيهين : أن الأول عام يُكن الانتفاع به فى غير هذا الموضع ،
والثانى خاص بم دون سواه .


عامل الشمس والقمر ، والليل والنهار معاملة جمع المذكر العاقل . فأجرى



وهذا سوغ أن تكون مثلها فعوملت معاملتها . والخلاصة أن ما يجرى مجرى العقلا، فى القرآن الكريم . إنا هو للمبالغة فى



 وتصاريف الأساليب . وهو فى القرآن على أسمى وجد وأرفع منزلة .
$\% \quad \% \quad \%$
r - نماذج عامة :
تحدثنا فى الصفحات السابقة عن لونين من ألوان التعبير القرآنى نهج فـ
 وعرفنا سر كل أولئك . ونذكر فى الصفحات التالية نماذج عامة تجلت فيها هذه السمة فوهبت الجماد حركة والمعنويات تجسيمّاً . والمفيات ظهوراً . وكل ذلك
2. : (1)

فى لمحات سـاحرة من نن القول . وجمال التصوير ، اللليل والنهار والريح والصباح
 - الليل والنهار والصبح : ولكنها فى القرآن أنفس حية . وأجسام تتحرك وتتصرن تصرن الأحياء :

 مأراه .. وأين كان الليل قبل أن يقبل بظلامد ؟
 تلك الحركة التى يصحو بصحوها الوجود - إنسان وحيوان وطيور - عمل دائب

 والليل عاقل مختار يريد شيئاً ويفعلد : لوَ فَلكُّا جَنْ عَلَيْهُ اللُّلْرُ هـ .

 - الريح :

والرباح ليست ظواهر كونية فحسب ، ولكنها مشيئة مريدة لها وظيفة تؤديها

أى با تحمل من ماء أو طلع النخل متنقلة من ذكورها إلى إناثها ـ فالتعبير . تد أكسبها حباة حيوانية تلقح وتنتج أر النـلج
Vף : الأنعام
|A - iv : التكوير (1)
( الأعراف :

$$
\begin{aligned}
& \text { \& : الفجر (r) } \\
& \text { YY: الحجر (0) }
\end{aligned}
$$

والريح طيبة ، وعاصفة ، وعقيم ، وعاتية ، أوصاف لا تُطلق إلا على عقلاء .

 (1) الموْجُ مِن كُلِ مَكَانٍ

ولم يكن الجائى هنا هو الريح وحده بل الموج كذلك جا ء ساعياً بلا قدم من كل مكان : يمين وشمال ، أمام وخلف .
 على المرأة التى لا تلد ولكنه هنا جاء وصفاً للريح التى لا تأتى بخير .


جند من جنود اللَّ الذين لا يُغلبون .

- الأرض تهتز وتنشط :

والأرض ليست تلك الكتلة المنبسطة التى يسير عليها الناس . ولكنها كائن عاقل كذلك ، تراها » هامدة "ه مرة و " خاشعة " مرة أخرى .. وتراها فتاة خضرة تمرح وتفرح ويهزهها الطرب :

 ورَبتت ه (0) . وهكذا تصبح الأرض بلمسة واحدة مصدراً للنشـاط والحركة . :

7: الماقة)
\& : الذاريات (r)
(0) نصلت :

YY: يونس (1)
0: ألم

والدعاء كلمات يتنفس بها المكروب ، قد تكون خفية همسات نفس ، ، وري
 ولا يستطيع الخيال أن يبرزها إلا فى حدودها الطبيعية




 النقمة ،. فإذا كان فى نعسة نسى معطيها وكفر حقها . ولكن هنا هذا المعنى أدى









فالضر ماس • إذن نهو له جارحة ، وهو لثـــوله لتفكير الإنسان ، وما بصيبد
 من وراء هذا الغطاء الكثيف . هذه الاعتبارات أرحى بها قوله تعالى :
ir : يونس (r)
(1) نصلت : 01




*     * 

-الحيرة والقلق :



هذه الأرض الواسعة ضاقت حتى كادت تنغنت أنفاسهم . لذلك تجد أنفسهـ
 ... إنهم لو خرجوا منها - وكان ذلك مستطاعاً - لوجدوا أنفسهم فجأة فى اأرض . أو ليست هذه الأرض هى التى وجدوا فيها أنفسـم - فرضاً - تد
 إلى الله وحده .. لا ملجأ مند - لا أرضأ ولا سهاء: ولا نفساً - إلا إليه . * *

## - لفتة خاطفة :

قلى لى بربك : هل فى مقدور إنسان - مهـا أوتى من البلاغة والبراعة - أن يصورٍ هذه الحالة النفسية كهذا التصوير فى دقة وإيجاز واستصصا ، لجوانب الصورة الواقعية والمحتملة .

إنه اللّ وحده .. وكتابه المكيم سجل أمين حافل بهذه الصور الـلابة والمعانى


## محتويات الجزء الأول

الصفـحة
$r$

## مقدمة الطبعة الأولى

V
تقديم

> الباب الأول : مدخل إلى البحث (1. \& - YY)

اللصل الأول ：وظينة التعبير اللغوى وتطورها
ro الآراء حول نشأة اللغة
rq أنواع التعبير اللغوى Yq تطور التعبير اللغوى اللغوى
اللغة－إذن－ما هى ؟
rr عناصر اللغة
عناصر المعنى اللغوى 7 عور
rv البملة اللغوية


## الصفحة

| 119 | ثلاثة مآخذ |
| :---: | :---: |
| Ir. | وهم زائل |
| Iry | كيف تحدى القرآن العرب ¢ . |
| Mr | دليل آخر فى إبطال القول بالصرفة |
| 1re | هل عورض القرآن ؟ . . . |
| Iro | التسليم بوجود المعارضات يخرا |
| IHV | الإعجاز العلمى - الإعجاز التاريخى والغيبى |
| lra |  |
| \|r| | حكمة أميّة النبى وقومد . |
| Irr | الإعجاز من حيث الكشوف العلمية |
| ITE | الإعجاز التشريعى |
| 1ro | قيـة هذه النظريات . |
| IFV | الفصل الثانى : الإعجاز البيانى الأدبى . |
| IrA | الواسطى - الرمانى |
| 149 | اضطراب الرمانى فى الرأى . |
| 12 | ناذج من تحليلاته التا |
| ler | \|-الخطابى |
| 12\& | الباقلانى . |
| l\&V | وقفة مع الباقانى |
| 1\&へ | البديع والإعجاز عند الباقلانى . |
|  | عبد القاهر الجرجانى |
| 10 | الإعباز كامن فحى النظم - استدراك منصف |
| lor | ج |
| 102 | غاذج من تحليلاته |
| 107 | الرافعى - وجوه الإعجاز البيانى عند الرافعى .... |
| 17. | إيضاح لازم . |
| 171 | قيمة ما انتهى إليه الرافعى - ما يؤخذ عليه - دفاع عنه ...... |
| 17r | محمد غبد الله دراز |

الصفنحة

| 17r | خصائص أسلوب القرآن عند دراز . . |
| :---: | :---: |
| 172 | تعقيب |
| 170 | محمد عبد العظيم الزرقانى |
| $17 V$ | اجتهد فخالف نصا |
| 171 | عبد الكريم الخطيب |
| 179 | ليس فى الجديد جديد . . |
| IV | محمد أبو زهرة المدلد |
| \|V1 | عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطى ) . |
| IVF | ناذج من تحلِلاتها |
| IVo | تنويه |
| IV7 | آراء منثورة فى الإعجاز القرآنى : النظم والتأليف . |
| IVV | \|لبلاغة والفصاحة |
| 1A | روحانية اللقآن وآل .... |
| lar | الإعجاز لا |
| lar | الأسلوب المنطى والعلمى - الموضوعية والتجرد |
| lae | تعقيب ونقد |
| 1^0 | دور البلاغة فى الأسلوب الجميل |
| 1AN | رأى جامع |
| 19. | الفصل الدالث : خصائص يغلب عليها جانب الألفاظ ... |
| 191 | فواتح السور ف . . |
| 19\% | الحروف |
| r.r | نقد وتحليل |
| r.r | أرجح الآرا |
| Y. 7 | تثيل وايضاع الاع فا |
| Y.Y | المجموعة الشرطية - خصانص المجموعة الشرطية ............ |
| YI. | سر الحروف الساكنة |
| HI | حقيقة كبرى |
| YIY | معان اضافية موحية كرى ........................................ |

الصفحة

| Yiz | مطالل سور المجموعة الشرطية |
| :---: | :---: |
| Ho | سر 》 إذا ") |
| YIT | إيثار غير ( إذا ") |
| YIV | ظاهرتان عامتان . |
| YIA | فواصل القرآن .... |
| Yla | آراء العلما |
| Pry | دليل السجع من القرآن نفس |
| Prr | رد هذا الدليل . |
| Pro | وظيفة الفواصل اللفظية . |
| Pry | وظبفة الفواصل المعنوية |
| PrV | اختلاف الفواصل لاختلان المعانى |
| YYA | اختلاف الفواصل مع اتحاد المعنى |
| Hr. | فواصل تجتاج إلى تأمل |
| rri | دليل من الشعر العريى . |
| rrr | أقسام الفواصل |
| rro | بحث جديد فى الفواصل القرآنية |
| Yry | فواصل الآى الطوال . . . |
| YrA | فواصل الآى القصار .. |
| Yi | غرضان من سورة الغاشية |
| YEY | السر فيما أرى - نص آية التداين .... |
| Yer | تحليل آية التداين ..... |
| Yé | دليل ئيد هذه الفكرة ................................. |
| Yio | ألفاظ القرآن - روعة اللفظ القرآنى فى نفسه |
| YET | ألفاظ حسنت فى القرآن وعيبت فى غيره ....... |
| YES | سمات أخرى لمسن اللفظ فى القرآن الـ . . . . . . . . |
| Yol | سياسة لغوية |
| yor | توجيه القرآن لانتقا |
| ror | ملحظ بيانى دقيت . . . . . . ...................... |

الصفحة

| YOL | إيثار أحد اللفظين للمناسبة ...................................... |
| :---: | :---: |
| roo | كنايات القر آن عما يقبح التصريح به . |
| rov | شُبه مردودة . |
| rog | وجود الرد . . . |
| PYI | إصابة اللفظ القرآنى |
| ryr | طريق الدلالة فى اللفظ القرآنى - الظل |
| ryr | \|الجرس |
| YYE | الظل والجرس |
| ryy | تناسب اللفظ القرآنى مع معناه - من أمثلة التهديد والوعيد .. |
| Y4A | الذ |
| rV. | إجمال - الترغيب |
| YVr- | إلعتاب . |
| rVe | عتاب النبى صلى اللّ عليه وسلم |
| YVY | عتاب المؤمنين . |
| rVY | التشريع . |
| YVA | منهج الالتزام |
| rva | التزام الجمع - التزام الإفراو |
| YAl | التزام التنكير . |
| ray | التزام النفى - التزام الإثبات - وجه آخر لنظرية الالتزام .... |
| rar | الأب ليس والداً ؟! ... |
| rao | ملسظان هامان . . |
| ray | اعتراض مدفوع . |
| rat | والوالدة ... أب ؟\| - سر التغليب |
| rav | النععة ليست نعيما ¢ ¢! . |
| raq | معنى النعيم فی (\% التكاثر ". |
| ra. | مغزى السؤال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| ral | المرأة ليست زوجا ¢ ¢! . . . |
| rar | استعنال كلمة المرأة |


| rai | شبهة وردها |
| :---: | :---: |
| F97 | استعمال كلمة زوج - النغم القرآنى - دعائم النغم القرآنى ........ |
| rav | أثر هذه الـنصائص فى التسمية |
| r9A | فرق جديد بين القرآن آن وغيره . |
| Y99 |  |
| r.l |  |
| r.r | لماذا سموه شعرأ ¢ ¢ . . . |
| r.r | خاصتان بارزتان . . |
| r.e | النغم فى الآيات القصار |
| r.o | هراحل إعداد الطعام . |
| r. 7 | مشاهد مطوية . . |
| r.v | مشهد أخروى مثير . |
| r.A | هندسة الجمل - ثلاث فورى فراصل متحدة |
| m | مغزى الفاصلة معنوى أولاً |
| mir | شمس الدين بن الحنفى والفواصل القرآنية |
| miv | وقفة ناقدة ..... |
| mig | توجيه إبن أبى الإصبع لموضع ماثل . |
| rrl | التكرار . |
| rrr | وظيفة التكرار فى القرآن - تكرار الأداة ...................... |
| rre | تكرار الكلمة مع أختها . . |
| rro | تكرار الفاصلة - تكرار الفاصلة فى » القهر "................. |
| rra | تكرار آخر فى ״ القمر "،.......... |
| rra | التكرار فی (\% الرحمن "\| .|...................................... |
| rre | والبواب : الإنذار والوعيد وبيان مآل الضالين عظة لإلنسان .ل........ |
| rri | التكرار فی ״ المرسلات «................................. |
| rry | سبب عام . . |
| rrr | التكرار فى القصة ..... |
| rri | دواعى التكرار فى القصة . . . |

## الصفحة

rro دراسة تحليلية لقصة آدمrroفry ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．الأعران سورةنصوص القصة فى القرآن الكريم ：فى سورة البقرةPrAفى سور ：الإسراء－الكهف－طه
rra 
re． عناصر القصة فى سورة＂ص＂＂
「\＆1 عناصر القصة فى＂الأعراف＂،
rer عناصر القصة فى＂الإسراء＂）－عناصر القصة فى＂الحجر＂）PE\＆عناصر القصة فى＂الكهف＂．FEYالمعانى المشتركة فى جميع المصادرro
ملاحظة جديرة بالتسجيل
rol المعانى المشتركة بين مجموعة دون أخرىrorملاحظات
roo ..... سكنى الجْنةrovوسوسة الشيطان لهما وما ترتب عليهاroAMy
rur ملاحظات مههـة أخرىأمر الله لهم بالهبوط إلى الأرضالجلديد فى القصة فى العهد المدنىrysالملامح الـناصة بكل مصدر من مصادر قصة آدم
ryo للاذا اختلفت أساليب المكاية والمحكي عنه واحد ؟ ．
トリ7rayالفصل الرابع ：خصانص يغلب عليها جانب المعنىruy
ثراء معانى الترآنrusلماذا كان المعنى فى القر آن ثريا＂؟
r49
توارد المعانى على اللفظ الواحدPVIالسيو

| الصفحة |  |
| :---: | :---: |
| rVr | احتمال اللفظ لمعان متعددة ．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| rVe | البمل والفقرات ．． |
| PVY | القراءات وتعدد المعنى ．． |
| rva | القيود وتعدد المعنى |
| rar | سر هذه الظواهر（ل．．． |
| rar | دقة النظم |
| rar | أولاً ：فى الى تاريخ الأمم |
| rao | ثانيا ：فى التشريع |
| 「べ | حرمة ذاتية ．．． |
| rav | حرمة عارضة |
| ran |  |
| rı9 |  |
| ra． | الرانعى وبلاغة القرآن ． |
| ral | ثالثاً ：فى مقولابت اليهود ． |
| rar | نصح وعناد－طى اسم الرسول |
| rar | جواب اليهود ． |
| P92 | دور الرد والمناقشة－إلحام الخصم ． |
| rao | مهمة الرد البحديد ．．．． |
| rav | اختلانف الأغراض ． |
| ras | صناعة القرآن ． |
| 499 |  |
| $\varepsilon$ | مبنى الشبهة－رد الشبهة ． |
| \＆． 1 | حسن التخلص فى القرآن ．．．． |
| L．${ }^{\text {r }}$ | قانون الربط بين الكهام ．．． |
| E． 2 | التنظير ． |
| \＆．0 | المضادة |
| \＆． 7 | الاستطراد ． |
| $\varepsilon .7$ | فيما بين الزركشى والباقلانى ．． |

الصفخة

| L．V | رد جديد على الشبهة |
| :---: | :---: |
| \＆1\％ | （ الكوثر＂وجارتاها فى المصف |
| 110 | （ الكوثر＂）وجارتاها هِ النزول ．．． |
| ElV | ملاحظتان مهمتان ．． |
| \＆1へ | سياسة حكيمة－الإقناع والإمتاع |
| E19 | الناس ثلاثة أنواع ． |
| Er | المستحيل ．．مكن ؟！－منهج خلقى حى |
| Ery | التسامح مـ المخالفين ．．． |
| \＆rr | عود للتش |
| \＆「と | لقطات مثيرة |
| EYO | نصيب العاطفة－إغراء |
| \＆YV | ترقيق العاطفة ．．． |
| ErA | الدعوة إلى الإصلا |
| \＆ra | الجدل القرآنى ．．． |
| \＆r． | قضية التوحيد |
| 似 | عرض مقولة المشركين ．． |
| Ery | موقف القرآن من هذه الشبهة إل．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| Lrr | طريقان لدعوة الناس إلى الحن الح |
| $\mathfrak{L H}$ | استدراج يؤدى إلى العجز ．．．． |
| \＆ro | ناذج أخرى فيها دلالة التوحيد ． |
| \＆ry | حوار حى |
| \＆rV | منطق تصويرى |
| £rA | الكون دلالة التوحيد الكبرى－ضعف الأصنا ．． |
| \＆r9 | نُذرُ على ألسنة الرسل－إبراهيم يجادل قومه |
| 〔¢ | هود يجادل قومه ．．．． |
| \＆£Y | نجاة هود وهلاك الم |
| L\＆ | السخرية من الأصنام－مثال على لسان إبراهيم ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| と\＆L | مثال على لسان موسى ．．．．．．．．．．．．．．．．． |


| と20 | منهج تربوى |
| :---: | :---: |
| 〔\＆4 | عرض ونقد ．．．． |
| と¢へ | هدفنا من النقد－قطب واحد ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |
| と\＆9 | قضية البعث ． |
| ¢0． | رد شُبهة الإنكار البعار |
| 201 | سببان لإلكار－صحة البعث حقيقة |
| cor | استدلال متع |
| cor | دعوى مردودة ．．． |
| 207 | منزع الأولة فى المشكلتين ． |
| EOV | خصائص الجدل القرآنى |
| 20＾ | حقيقة مهمة－التصوير والتشخيص |
| 109 | ناذج بَشرية－جرائم ثلاث ． |
| 271 | ＂نقض＂فى القرآن ． |
| E7Y | نتيجة－القطع والوصل |
| ETH | ＂قطع＂و＂وصل＂فى القرآن ． |
| 270 | ضعف العقيدة ．． |
| 274 | صورة أدبية موحية ألمدا |
| £7V | ！إنارة الخيالل ．．． |
| £ไ1 | صورتان متماثلتان－مقومات الجمال فى النص |
| \＆79 | مجازان تمثيليان－تحليل المجاز فى » شفا حفرة＂．．．．．．．．．．．．．． |
| EV1 | موازنة بين الصور الثلاث ． |
| EVY | أثر هذه الفروت ．．．． |
| evi |  |
| EVY | سر الاختلاف－جمادات حية ．． |
| eva | كواكب مضيئة ．．． |
| $\mathfrak{L}$ ． | ناذج عامة ．．． |

الصفحة

| 〔人） | الليل والنهار والصبح－الريح ．． |
| :---: | :---: |
| £Ar | الأرض تهتز وتنشط ． |
| £ Ar | اللدعا |
| £へ£ | الحيرة والقلق－لفتذ خاطفة ．．． |
| £ヘ0 | محتويات الجزء الأول ． |

## $\%$ \％\％

$$
\text { رقم الايداع : } 9 \text { - }
$$

I．S．B．N．977－00－3403－5


[^0]:    11: : نصلت ( 1 )
    
    Y : الحاتة) (1)

