


> المثرنعالعام
> سمالمةاللشّيخ
> 家 الأمنينالعام للمتبة المسينيةالمقدسة
> ريبّالمخر

> الششرنغالتنيزبي
> 2
> سكتير التُرـ

> جامعة بناد -العرات
> جامعة بنذاد -العر اتج

$$
\begin{aligned}
& \text { جامع2 كرباه -المرات }
\end{aligned}
$$




التّنسين قالمتابعز

د. عارعْبَدي نصَار(الهاق)



عنانالالاركنج(إبران)

 سعـربِّطاهر

الالخراج والتصيروالمتابمة الطباية
نوّارالحسينيه


تنغِيد البحوث N Li

- كالمة الإفتّاح/ رئيس التحرير عمْند علي هنّو.......................................

بحوثالعـد
| 11 ......................
rv $\qquad$ - الععدل في النص القُرآني / أ. ه حسن منديل العكيلي
 119. $\qquad$


170. $\qquad$ -دولالةكلمة (البحرين) في القرآنالكريم/أ.د.عمدكريمالشمهري.

191 $\qquad$ - مستوى الدلالة القر آنية في نجج البلاغة/ د.عادل عباس النصرواي.

Yい。 $\qquad$ - نظرة في تَّسُّم القّرآن الكريم| عبد الحلِمب عوض الحلي rri. $\qquad$ - الططاةوسنن التّاريخ فيضوءالمنهج الثقرآني/ المشيختموسىنصار.


YA1. $\qquad$ -سورة الشهس - دراسة اسلوبية-/ المل حسيز خشُانالهاشهي
raq. $\qquad$ - . دلالة (السّمع) في التُرآن الكريم/م.م. ضرغام كريمالموسوي rra. $\qquad$ -بحوث العُلامة الهندي-الجزء الـرابع/تر جمتسعدشريفطاهر.


## بـات

لقد اعلنت بعلة المصباح المفصلية الفكرية المتخصصصة بالأبحاث الترآنية عن هويتها منذ صدور
 فيهاوأهم تلك الضوبابطا:
 الجلديد في طرحه، وموضو عه، البعيل عن الانحياز والتطرف، الثقوي في أسلوبه ونظّمه، و وأن الباحت


 اللدي أعده لحملة فكر الثقرآن ومرزّجيه.



 بسط فكر القرآن الكريم ومراميه السامية في الو حدة ونبلد الكفرة.


 وعلمه، وصالق القول المأثور: زكاة ألعالم نشره.وقد وظلفت المجلة كل امكاكاناتها من أجل الختزال ما

 على ذلك فأن البحوث الكتي تشره ها المجلة تعبْ عن أراء كتّابها حصريا وليّي بالضضرورة عن رأي

في (نافلة المصباح) ألثي خصصت للنقد والكرض والثتعريف. .

 عبك


الثابتة، بعيد عن التهكم والهزل والاستخفاف بالرأي... وتطلول التائمة بالضوابط التي لا
 وقد اعترضت تتريمنا للنحوث مشكلة الاشارة الى المصادر (وبالحصوص القديمة

 في اهامش. وهذا يكمانلا الى تفضيل أن يذكر الباحث اسم الفصل أو المادة أو الموضوع أو

 (لسان العرب مادة كذا) وحين يعرض لتفسير آية، يقول مثلاً: (انظر تفسير الآلكومي أو
 يقول (صحيح البّخاري -باب كذا نصل كذا الحديث رقم كذا) فهذه الكتب قد صلرت طوال ثلاثة قرون بطبعات لا تحصى عددأ، واحتمال الوهم في الاستناد الم الجزء و الصحخيفة وارد قطعا، وقل عانينا كثيراً من مثل هذه الأمور واضعطر رنا -ونحن نتوّم البحث وندققه -الى إلغاء النصو ص التّي يتعذر علينا مطلبقتها مع دعوى الباحث انه استند اليها. وبناءأ على ما تقدم ... فاننا نتول للانخوة من العلماء والكتاب والباحثينى، ان ابحاثهم عمولة عندنا على عمل البلد والتقدير والاحترام، وهذا مرذه شعورنا بانهم يعربون عن


 \& \& < عَ صدق الها الععلي العظيم


## chos

بحث الستدلالي يغوص فهـ المسيد الباحث في لمج
الُتعريف بالعقل كما اراد معناه القرآن الكريم. فيبدأ بيسط
 في موروت الفكر العُربي اذ يعرض لاستعمالات العقل في ما ڭخص مبدأ الادرالك ونتائج ذلك الادرالك الكا ويعرض تتسيلات العلمل من: عقل نظري وعقل عملي. ثمم عقل الطبع وعقل التجربة. وللوصول الى كبد الموضوع وهو (الرؤية الثقرآنية للعقل) يتوسل السيد اللباحث بمقدمة يشرح فيها مكانة العقل في تحقق الاليان وعالمية الثقرآن الكريم وأساليب المعرفة فيه وأن العقل والقرآن توأمان فرّق بينهيا الجهل. بعدها يدخل الي موضبع (الخُطلاب القرآني لنعقل) .
وأمثلة للـطرح الثقرآني لفغهوم العقل يأخذ الميد
الباحث انموذجين اثنين لعالمِن جليلين لها اختصاص في هذا الجانب هما: المسيد الطباطبائي (صاحب المبزانين) , الشيخ جوادي آملي. وثتّم بحثه بالتحنير من ترك العقل والآثار النورانية له من خلال مأثورات رويت عن المعصومين فضلا عن الثقرآن الكريم.


هن سبفه هن العالمين. وقا جعل الها بين بسِم الله الر حن الرحمبـ الفق آن والعقل سنخية عجيبة، وهذاإن دلّ

المقدمة: على شيء فإنَا يدل على أنَ طريت الونود لقد تفضل البارى (عزَوجلز) على
 بنى آدم بأن ك"مهـم بأكرو مهة العقً فجعلها

لمنیى المقل: المخلوتّ الاكريم إختَصِ به الانسشان في لغـة: بعل محلالغتي لثتواميس اللغة مسيرته الو جو دية، وارتقى بهعيته منازل العربية، وجات أن"العقّل "فذ موغل المكال، حيث أدرك به المكليات وفرقَ هن في القدم متـداول لـدى أقـدم الأدبيات خالله بين المضرّات والمسرَات، وترقى به والتراث والثقاقة، والشّعر قبل الإسام فی مظلان سبل المارف والمكاشفات. إلى القر آن فالحلديث، وصولا إلى التراث وكرّم الها الإنسان هرة أخخرى، فأْزل على الثقافى العربي الذى أسس على مصادر وتربطه بربه. وتفاضل المرسلون فگان العربية. إنّ كلمة العقّل تعبر عن هدلو لات نبينا الـصحلفى أفضلهم بـا أرسل الله معه عـد هن نور مين وفرقان عظليم ناسخ لكتب

النظرية والسلرك العقملي والصناعات، وكل ذلك فى مثابل الهوى. والعثّل ملكة لتُحليل الأمسر المُتفاعلة والمختلفة، أي تحليل الظاهرة إلى عناصرها الأولِّة من خالال استخراج علاقات السبب والئتيجة بأشكالها البسيطلة والمعفدة. كا يا يعنى الحاكم والفاصل بين الصالح والطالح وتحديد درجة كل منهه، ويعبارة بجملة التمييز بين الأمور واختيار أحسنها
 التّراث الملسفى وجدناه مصدرًا لإدراك الـوجـود بعد تحثيق المفاهيم المنظهة لعدلفيات"Logos"كا فهمه الفلاسفة اليونانيون، ونظلِره العربي"العقل"النى
 الأصول التاريخية للعقل فى الفكر العربي المتصود دن العقل العربي فى بحثنا هذا أساليب التفكير القفائمة على إعالٍ الــدماع، وهـى متـومـات بيولوجية، تتطور بتطلر الزمن والحقـب، كما أن هنه المثومات يتسم :با أغلب الناس.
 المستقرة البعيدة عن المُٔثرات المارجية

عَقَلَ الشيء: أي عرفه، وأدركه، ونتول: هل يعقل هذا؟ أي هل بلالإمكان إدراكه أو أو معرفته، وهو قصل إستفهامى لا ها هو غريب الوتوع. وفى تراث العرب يقال"عقلاء القوم"أي؛ ذور الخبرة والدراية بالأمور. وأصـل العقل فى اللغة المنع والهجر والنهى والحبس؛ كعقل المععر بالعقال
 تسّهى بالعقل، وهى التى تصونه عن الجهل وتحميه الإنحر اف فكرًا وعملأ. و هـنا قـال رسـول الشي

عقال من الجهل" (1) : إصط إمن إما
الُققل كا عرّفه أبوحيان التو حيدي هو منظومة التججارب الإنسانية وكلل| كانت تُّارب العقل أكثر كانت الثنس أنم


و قـد عـرّف أبـو بكر الــرازي العقل
بأنه"الفاعلية"التى يقوم بها الإنسان بوعي وتلبر، بمعنى الوظيفة كـأداة للمعرفة

(1) (Y) (Y) تقالا عن كتاب مكانة العثل فـى النفكر العربى ص

بظل اهر ها، وتختل عند فقدان الإستقرار. الفلسفية، وكيفـا فحصنا مقولات
 القدم، تشهد على ذلك بعض الإشارات المعانى أنّ"العقل "الملدروس فلسفيا يُمكن


 أنَّ العرب فى الجزيرة احتفظلوا بسلتهم بالماه بالمنى الدقّين عـن العقل الإنسـاني،

 تعرضت هلا كانت منصورة على بعض الا إذن مـن المُكن إدراكا أن العقل طاقة كونية، غـبِر مـوصوف بـالَآلات المطبيعة الجزئية المشروطة بمفهومه إلا بخصائصها المادية. فمن هنا فثط يقول الفلاسفة على مر العصور إن أنشطة العثّل إنا هی المرصوفة بجزئيات الآلات المحسوسة المفهرمة عن طريق الإدراك المبـاشر. والــؤسـف أن يكـون العقل المشرقي والعربي هو غختع أداة التفكير قديم، وإن كان فى التّاريخ الاسلامي مـن شــن عن واقـع التُتلِد والمــمـود، كالمتصوفين، وإخـو ان الصنا والمعتزلة جمعِا، وابـن رشـد وآخريـن فانطلقوا

أُطرافها، قصريرة الأمل، عددودة النُطلاق. كا أنّ الأديان التّى دخلتهها، وأخصّها اليهودية والنصر انية، كانت عحدودة الإنتشار سطحية الأثر، علمً بأنّ هنين المدينّن ظهرا فى أُطراف البزيرة وفى أقاليم لأهلها صلات عرقية وثقافية وثيقة بأهل الجزيرة. وقد عَمَد الباحثون الععرب منذ عهل قريب إلى توصين جملة فعالِيات"العقل "عند العربب بآنه عقل عربي، يتوم على أساس وأسـس عربية، وأنـه قابل للتفاعل مع العنول الأخرى، كالعقل الأروبي والعقل

اللاتيني والعثل الشُرقي.
نحن اليوم "هما فتّشنا فى مصادرنا



أو أثبا تعتبر النـنور كمبدأ لوجود
الـدفـل أو تنظظر إلبـبه كعطلية إلفـية، وتنهب إلى أنه ألصل الإنسان، كا قال
 الإمام عيلي夫:"العشول مواهب والأداب . فالإنسان -كا يُستكشف من هن. الأحاديث- ينطوي ذاتاتا على طاقة نور انية
 ظلآها من إدراك حقائق الو جود والتميبي بين الحقأق الحسية والغيبية واستجالاء الحق من الباطل، ومعرفة الصالح من
 إكتساب إدراكـات ثجكل دروب عالم الغيب مشرعة أمامه، فيتهول ما ما هو غيب إلى شهرد"عبِن اليُقين". ب- مبدأ التفككير
 النصوص الاسلامية يتمثل فى النظر

$$
\begin{aligned}
& \text { rar: rar } \\
& \text {.IVo/vV ،(Y) } \\
& \text {.rYV: غرر الـا }
\end{aligned}
$$

 نزعتي التّحديث والتقليد، ولاسيا بعد
 معطليات يخشى ثجاوزها ولو منهجيَّا، فلم يتمكن من مواكبة ثُورة ديكارت الفكرية، ونقدية كانط العقلية، وجدلية هيغل، ووجدانية كير كيغارد الواقعية، ومادية ماركس، وإنسانية فرويل، بدلاً من تُقديم يستمده من مسيرته الفكريةالر ائدة. استخدامات العقل فی ما يخص مبلا الإدراكات: أ- مبدأ هميع المعارف الاسالمية , هذا المبدأ تشير إليه الأحاديث التّ التى تفسر حقيقة العقل بـ:"النور"كا وردا ورد


 فى القلب كمثل الــسراج فـى ولمسط


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ارشاد القّلوب، ا9A 1، التقالا عن كتاب العثل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) علل الشرائع ع ج/ 9A، نتلا عن كتاب }
\end{aligned}
$$



إليه كمبدأ للتفكير، ويعرّف العقل فى وهذا الإلـام يشكل جوهر العقطية التي مشل هذه الموارد كمنشاً للفقلنة والفهم مهر وهيها البارى تعالئى للإنسان، وقد أطلقت ,الخفظ وموضعه اللدماغ، وتعلً الآيات النصرص الاسلامية على مبلئها -الذى


 المُعدلدة إلآّ جنود لف، يزَارهها ها للجهل
من جنود.

إستخدام العقًل فى نتيجة الإدراكات:
أ- معر فة الحقائق
تستعمل كلمة"العقّل"فى النصوص الاسالامية فى المدركات العقلية ومعرفة الحقائت المتعلقة بالمبدأ والمعـاد، وأبرز هـال على ذلـك، هى الأحـاديـث التى تضع العقل جنبا إلى جنب بع الأنبياء وتصفه بالحجة الإلهية الباطنة، قال رسول
 اششتبه عليك بعثلك فإن حجة الها عليك وديعة فيك وير كاته عندك"
 على الُعباد النبي، والحجة فيا بين العباد

كشف المفاء: ج ج (A) عن كتاب العتل والمهل.
 الإنســان تَثئه على التُّحلى بالفضضائل الأخالاقية وتردعه عن ركوب الرذائل. وبعبارة أدق هو شعور بانجذاب فطرى ركي نحو الفضضيلة ونفور تلقائى من الرذيلة. إذ لو خلى بين هذا العقل وجميع المتمقدات ,التقاليد والأعراف الدينية والإجنياعية، لأمكنه إدراكا حسن ما تحكيه مفاهيم العدل والمور، والمِّر والشر، والصدق والكذب، والوفاء بالعهد ونقض العهجل، وقبح أضدادها. إنَ الـشعـور بالميل إلـى الفضائل والثنفور من الرذائل يعذّ من وجهة نظر

 [

هو العملل، فيسمى مبدأ الإدراك عند ذلك بالعقل العملي، من قبيل معرفة حسن العدل وقبح الجور وما إلى ذلك. و قـد نـسـب هــذا الـــرأي لمشاهير الفلاسفة ويمثل العقل العملي -و فقاً هذا الرأي -مبدءًا للادر الك وليس عيفزا أو دافعا. و يذهب الرأي الثاني إلى القول بأن التُفاوت بين العقل النظطري والمعمب؛ يرجع إلى أن العقًل الثُظري مبدأ للدوانع والمحفزات، ومهمة العقل العملي هى انـي تنفيذ مـركات العقل النظري. وأول من قال بهذا الورأي على الأشهر هو ابن
 صاحب"المحاكهات"، وأخـبرِأ المحقق النُ اقي صاحب كتاب"جامع السعادات". إنَّ النظرية الأولى أقرب إلى مالى معنى كلمة "العقل" والأصح هو تفسير العقل
 لالنّ الشُعور الـنذى يتعاطى مـ القيم الأخلاقية والعملية هو مبدأ الإدراكات، وهو فى الوقت نفسه مبدأ للنفع والحفز. وقرة الإدراك هذه هیى العنصر نفسه الذى
(9) بين الهَ العقلّ

ب- العمل بمتتضى العقل الـعـهل بمثتضى الـــــوة العاقلة -من باب المبالغة مثل: زيد عدل -هو الاستخدام الآخر للتعقل والششاهد على ; قال:"العمل بطلاعة النه، ورإن العحال بطلاعة

 طبيعة الجهل. العقل النظر ي والعقل العملي:-
 النظري والعقل العملي، إذ يذهب الرأير ألي الأول إلى أن الععقل هو مبدأ الإدراكات، ,لايوجد فى هنا الصدد أي فـارق بين العقًل النظظري والععملي، إتـا المـاكاك فى اثثنينته| يكمن فى هدف الــدرِكا، فإذا كان الهدف من إدراكا الشيء هو معرفته لا العمل به، يسمى مبدأ الإدراكا حينّن بالعقل النظري، من قبيل إدرالك حقائق الوجود، أما إذا كان الهدف من الإدراك


سميناه سابتا بالوجدان الأخلاقى وقد المطلبوع؟
 وهو ما سنو اضحه، فيا يأتى: عقل الُطبع وعقل التّجربة: إنسان"العقل الفُطري". وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه المعارف النفطرية بالهام الفجور والتقوى وهو ما يسمى بالو جلدان الأخلاقى. حيث يعداّ الوجدان الان الأخلاقى
 ولو قّر له التّ اصى على أساس التعالئمم التى جـاء با الأنبياء لأمكنه الوصول إلى طرين الككال، أما إذا اضمهحل تحت تأثير الأهواء والوساوس وتلوت بأدران النُسس الأمارة بالسيء، فلانفع لأية معرفة فى ايصطالك إلى ما يصبو إليه. مكانة العقلّ فى تحثق الإيان: إنَ التّدعن فى عدد الآيات أو المرات
التى انفردت بذكر اللبصيرة وهى الرؤية النّفّاذة الحتيقية والتى تُقلق على النص حيث تفاعلها مع العقّل حيث تم ذكرها

 الإدراكا الصحصحِ قائم على الئصبرة. كا أن

$$
\begin{aligned}
& \text {. (11) } \\
& \text { (ا (I) }
\end{aligned}
$$

 $\qquad$ العشل ومصادر التشريع

التسبوية وهذه الخلالة المستوية والصحيحة هى القـادرة على فهم اللكتاب العزيز، وهى خلقة كل الناس. كىا أنه تعالى يقول فـى مقام عدم إمكان تصرف أحد فی اللكتاب



 المسالثة الأولـى: دعـوة القرآن هـيع

الناس للتدبر فى آياته. المسألة الثانية: تحدي الثقرآن الإنس

والجن بأن يأنو ابمهل هذا التقرآن. , لازم هاتّن المسألثين كون الترآن
 وإلا كيف يطللب منهم التدبر فى شيء لا يمكن فهيه. ثم إن المولى(عزَوجلَ) أشار إلى النعم التى أنعم بها على الانسشان كما جاء فى سـورة الر حمن فتال:远 (1) (1) ] فجعل نفسه المحلثة المعلم الأول لكتابه الكريم، وجعل التُعليم فضضا من هنه اله الر مه حيث عثبه كلمة الر هن، و جعاله؛

اللدعوة إلى الإسالم قد وجهت إلى الذين يعقلون فى (\& ) آيّة على أنَّ مغلهر الإدراك وآثار التّفكير هو القلب.
 اللقر آن الكريم أن سبل المعرفة تعتهل أكثرها على الحـواس، وبمقارنة العلدد للمعرثة، مع العدد الققليل لتَكررها فیى السبل الغيية، يتجلى ملى تأكيد التقرآن اللكريم على الاستعمال المسليم للحواس للوصول إلى العلم الحقيقى وفهـهـ كا كا أن تقلدير وتّليل القرآن اللكريم للدعرفة والعلم يشهد له النذر المتكرر كهلا، كا قـال تعالى:有


عالمية اللقرآن
لثقد تسانخت عالمبة المقرآن مع خلقو الله تعالى الإنسان قـادرًا على فهـم هذا
 الـترآن، وحتئّ نه تعالى أن يكفظل بهذا الإعجاز فجعل إلـام الفجور والتقرى المبرفة تفسها، وجعل الإكام متفرعا على



مر احلنه من البصر والنظر والتفكر. أجدر وأفضل الطرق لفهم هذا الكتاب أُما الوحي فالنّه أسلوب معرفي تمارسه جهـات متعددة منها الششياطِن貯秋
 [سورة الأنعام: 1 1 1 1 1 " كذلك البشر، غير أن الثوحي الصطادق هو ما ينزله الها تعالىى على الأنبياء حصرأ، علما بـأن كـلام الهِ نزل على الرسول الها على الأنبياء ختم با نزّل على خاتلم النيبين. وأما الكهانة فقد ذكر كأسلوب


 تعالى: الشهس: آية، منها (Y ( آية عن موسى وفرعون، وتسع عن اتهام المشركين الرسول
 [V
 الـعـلامة الطباطبائي بتفسير الـقـرآن بالثقرآن. ومفاد هذه الطريةة أن يُتّدبر فى
 إلى آخره لكي تجهع جمبع الآيات التى تتحدث عن موضوع ما وتفحص علقتها القريبة والبعيدة حتى تّضّع معالم الآية مورد تفسيرنا. ومرجع ادعائنا لأفضلية هذه الُطريقة، أن التقرآن الكُريم هو تبيان كل شيء فلا يدكن أن لا يكون تبيانًا ونورًا لآلياته؟؟.
أسالْبب المعرفة فى التق آن الكُريم:-
 ليخاطب قوم الرسول بلسانهr، وهذا يقتضى أن يخاطبهم بالأسلوب الفكري الثلى ينهمونه. إذ يظهر من خلال استُراء الآيـات القُرآنية وجـود أنماط وأساليب معرفية يمكثنا جمها تحّت صنفين رئيسين: النمط الأول: الغيبي بمختلف مستوياته من الوحي والإلــام والكهانة العثل ومصادر التشـريع









1- مر حلة الإعجاب والتبادل:-
[ry]
, والدـلاصة أنّ ما ذكر من أساليب معرفية عدا الؤي الُصادق، لا يكمل أهلية ايصال فاعل المعر فة إلى المعرفة المتة اليقينية لندكك أنكرها المقرآن الكُريم. أَّا الصنض الآخر من أسائيب المعرفة فيرتكز على الإدراك الـسي، وتنعيل العقل السُلميّم فى تعتل هذه المدركات الدسية. إذ يظهر من آيات الثّرآن الكـريم أنّ هذا الصنغ هو الأساس فى تأصيل العقيدة عند الناس وهدإتهمم. فالدين [سورة النساء: AY]. الاسالامي يطلب إعالِ الفكر والعمل
 ومن شم كانت العقيدة القائمة على إنّ خطاب الثقرآن للعثل على هذا








 النحل：عTE］．تتميز هذه الحدود فى انّه لايصح أن يـؤوَّل القرآن وفقا لـكارَاء،
 فى أن يفسر الثقرآن بالثقرآن．وأن يلتفت

با أن القُرآن الكريم يكوى المتيقة
 خطاباً لكل البشرية إلى يوم القيامة．فهنا يعنى أننا خاطبون بـ، خطابًا مباششرا بالقدر نفسه الذئى خوطب به من سبقنًا ابتداء من العصر النبوي إلي يومنا هذا، بل بالثدر نغسه الندى سيخاطب به من يأتى بعدنا． －م－مرحلة التطبيت：
إن النّّص الأتـرآني－فى مـا سوى الإنسان، فكان إعلاله فريضة الفرائض ． ب－هـاية العقل من المصادرة
لقد جهد القرآن الكُريم فى هـي العثل وهو يترقى به إلى قلّة الر شد المعرئي من عوامل مصادرة التقليد وهي： ب－1／سلطة الكهّان ورجال الندين：



ب－ب／سلطة الـراث الموروت：

 ب－r／سلطة النـفوذ اللوقى：





「

فالعقل الغغريزي هو ما كان هبتدئاً فى النفوس كالعام بأن الـنئيء لا يڭلو هن وجود أو عدم، وأن المبجود لا يخلو من حدوث أو قدم، وأن من المحال اجت大اع عالْ النتيضين وأن الواحد أقل من الإثنّن. وهذا النوع من الادراكا لا ينبغى أن يتنفى الْئى عن العاقل مع سلامة عتله، فرإذا صار عالَا بالمدركات الضر العرورية فهو عاقل عثال> غريزياً منوطاً به التُكليف الشرعي وهنا ونا هو العقل الوازع، ومن هنا كان إشتّاقه من مادة"العقل "أو"عقل".


 تَ تُـْ




 كرَ كِّهِ
 عناه النبي

العبادات- ثابت اللفظ، متحرك المعنى بحسب الهاجة المشروعة التى يقررها الععل المعلد للاستنباط. وهـذا أمر أقره
 وإِكِ
 وهم العلماء العثلانيون، الذين أوغلوا فى العام والعمل بممتضى القرآن الكَريم فنتحت مناهله وأبوابه عليهم حتى وعرا بواطن ظواهر آياته. المطاب المُرآنى للعقل: -
إنّ الحُطلاب القُرآني للعقل لم يقتصر على ما يفهمه النُفسانيون أصحاب العقلوم المدنية من معان، بل فصّل ني خطابها المستوعب لمaيع وظائف الإنسان العقلية على اختلاف خصصأصها. كما أنه تعدل التنرةة بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الحطلاب ومناسباته ليعم كل ها يتسع له النذهن الإنساني من خاصية أو وظيفة. فالثقرآن الكريم مخاطب للعقل الغريزي المقابل للجنون والذي هو هو مدار التككليف، كما يخاطب العقل المكتسب المقابل للجهل النىى هو مناط التككريم.


وتتساع بالذكر، وتتّعظ بالذكرى، وخطلابه خطلاب لأنـاس عقالاء جـــا فم نصيب وافر من الفهم والوعي أوفـر بكثير من

 فى العفُول والعلم والتمدييز بين الطّيب والمبيث، والمسن فالأحسن فى التون. فأولوالالألباب هم الراسخون فیى العُلم


 خبراءا التّدحيص إذا ما نصبت ألويته كا قال تعـالى :重 أْ أهل الحكمة معلموا الثناس ومصلحوا





 وقد كرم الها أولوا الالألباب تكريها لا نظرِر

خلقاً أكرم عليه من العقل ". أما العقل المكتسب فهو نتيجة العقل الغريزي المو صلة إلى منتهى المعرفة وصحة السسياسة وإصابة الفكر وليس لنذلك حد ينتهى إليهب لانْه ينمو إن استُخلدم، ويفتر إن أهمل، ونـاؤه يكون بكثرة الاستعملال إذا الم يعارضه مانع من هـوى، ولا صاد من شهوة، ولا قامع من خوف. وهو مناط التّكريم المنفاوت بتفاوت نسبة الإكتساب، وهو النّى عناه النبي

تَّدد من الهُ قُربَاه.
و الحُطاب القُرآنى يتّرج هع هذا العقل المكتسب تدرجاً علميّا وعمليّا على
人 [سـورة المجادلة: 11]]. وهـو يضع هذا العڤّل المكتسب -على الختاف -تحت عنوان عام هو"اللّب"ويطلت على المُميزين به عنوان"أولو الألباب"وبذلك يتبين أن اللّب الذّى يخاطبه القُرآن الكريم هو عثل مكتسب وظيفته العقلبة تحيط بالعقل المـدرك، والعقل الحكيم، والعقل الـرشـيـد. وهـى عقول تتلقى الـكمة،،





 مكانًا ومكانة، وأعلى خصصائص العقلى الإنساني . و و وظيفة هذا العقل تعلو وظيفة العقل الـوازع والــدرك والمكيم؛ لأن الرشد ابتغاء لِميع هنه الوظأفـ وعليها مزيد من النضج التّام والتميز بميزة الرشاد. إذ قد يؤتى الحكيم من نتص فى الإدراكا وقد يؤتى صاحب العثل الوازع من نتص
 ينجو به رشـاده من هذا وذالك، كا قال
 ؤكتًا
 أو جزه القرآن الكريم فى مكانة العّ العقل،



ك الـرعـد :19]، شـم ذكـر بعض سطاتهمه , وخصاثصهم حتى قال فيهم: :
 هَ
 صَ
 أولي الألباب، فنـهم المدركون ومنهم الحكاء فالعقل المدرك هو النّى يناط به الثنهم والتُصور والوعي، فهو عقل مفكر، ومتذكر ومتدبر ومصر إلى الـى








 يكفى لإسقاط اللدعرى ويبا أنه لن يجد فلا بجال لندعو اه أصلا． rer
，هـو عبـارة عـن زلـلـزلـة إحــى
المقدمات، ومنعها بأن يثال مشلا الصغرى فى الدليل كنوعة، أو الكبرى، أو لا يوجد تلازم بين المقدم والثّالي وغير ذلك، كتوله

 البقرة：\＆Y］، هذه الآية تنطلرى على قياس
منطلتى كالتالى:

لا يقّدر أحد ولن يقدر على الاتِيان
بسورة ومن كان كذلك فليتق النّار ．فالحُصم لو أراد إبطال هذا القياس يكب عليه أن يجد مانعاً يمنع جريان الصغرى يعنى＂لن يقلر．．．＂يكون منّوعاً، وهذا أيضا كسابقه الـي فى عدم جريانه على الثقرآّن الكريمّ． ：
و هذا طريق ثالث يتوم على أساس الإتِان بدليل مستقل معارض تمامًا لدليل الحُصم، وهـذا الطريق أيضا كسابقيه．

بين العلم｜ء الذذين يستعملون عقو فم في الإبتكار والإستنباط فملحهمب، وبين القرّاء الذين يستعملون ذاكرتهم لمجر2 الحنظ والتلاتي والتقليل، فذمهم وقال：
 الططرق المنطلمية لمواجهية أية فكرة أو

نظرية فى التّرآن الكريم
هناك ثلاث طرق ومتى أمكن نجاح
احداها بطلل مقابلها：
1- الُنْتض:

يتم بن خالال خرق كلية من كليات
الحُصم، بأن تَرى هذه الكلية فى بعض الموارد فلا تتّج الئتيجة المطلوبة؛ وبهذا تستط الكلية عن صلاحيتها للاستدلال
 عَرْكَ النساء：AY］．فاللسان القرآني يتول：كل معلالب اللقرآن مسنجهة ومتناسبة وهذا دليل على كرنه من عند الشا وعليه يكب

$$
\begin{aligned}
& \text { (Ir) بحار الانوار /جا ص } 97 \\
& \text { (1ほ) }
\end{aligned}
$$

ساةه إلى النار، وهو الثليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل وهو النصل يُيس باهزل، وله ظهر وبطن، فظلاهر ه حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عمين، لد نجوم وعلى نجوهه نجوم، لاتحصى عجائبه ,لاتبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على المعروف بلـ لـن عرف النصفة، فليِع رجـل بـصره، ولِيلغ الصفة نظره ينجو من عطب ويخلص من نُشب، فإن لتفكر حياة قلب البصصر، كا يمشى المتmنير فى الظللمات بالنور،
 وقـال عليهِ:"ينطقّ بعضه بيعض ويشهل بعضه على بعض" (17) , قد احتزز العلامة فى كتابه "الميزان" على النكات الأدبية وبوّب كتابه بالمعارف التالية: 1- المعارف المُعلقة بأسم)ء الهل تعالى

وصغاته.
و- Y المعارف المتعالتة بأفعاله تعالُى

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) الكافى/ج } \\
& \text { (17) }
\end{aligned}
$$

وبائتفاء هنه الطلرق الثلاث فالابد من الإنتقال إلى محاولة الزيادة أو النمصان فى اللقرآن الكريم وهذا لا يتم إلآلبعد إحدات التّحريف فيا وصل إلى النّبي إباغغ، للناس، وهذا ها قد نُشى بالطنائفة الأونـى بن بيان المراحل الثلاث وفى

 وَإِذَا [Vr بحغظ الش وبـبعـجـازه، وهــا الاعجاز إعجاز فى الحدوث وإعجاز فى البقاء. منهج العالامة الحلباطباثى فى تفسير الميزان

لقد توخى العلامة الطلباطبائي طريقة تفسير القرآن بالقرآن فى كتابه الميزان وزاد عليها بـا أفاض الها عليه من معارف فلسفية ودينية. وقد إيتدأ طريثة منهجه فى
 "إذا التُبست عليكم الفنت كتطع
الليّل المظلم فعليكم بالقر آن فإنه شافع
 أمامه قاده إلى الجنت، ومن جعله خلفه


Y7


مـن خـــق، وأمـر، وإرادة، ومشية، وآله صل الهd عليهم أهمعين.
 وهداية، و... r- المعارف المتعلثة بالوسائط الو اقعة التّفسر: زيادة على تعمق الشُيخ (حغظل بينه وبـن الإنسـان، كالحجب واللوح الشّ) فى البحث العقلي والفلسفي كرنه من أساتنه الحكمة المُعالية، والعرفان

والعرش و... ع- المعارف المُعاقتة بالإنسان قبل فى الحـوزة العلمية، فإنه يتهتع بقدرة عالية عثلية فى مقام المناقشة خصرصاً نشأة الدنيا.
 اللدنيا، كمعرةة تاريخ نوعهونغسه والنبوة أن يستظهر من الآيـات الكريمة مسشألة الجبر من خالال النُقاش والبحث العقلي. وبحكم فطلانة العقلَ لديه فإنه انتهج نهج أستاذه العالامة الطباطبائي فى التفسير، ورأيه فى المحكم والمتشابه أيضا. حيث يرى أنّ أفضل طريقة لتفسير القُرآن الكريم سواء كان على مستوى التّفسير الموضوعي أم التّجزيئي هي طريتة تنسبر اللقرآن بالثقرآن؟ وقد بينها وأقام الدليل عليها فى دروس مقدمات التفسير. حلاتـل قرآنية على استعمال المنهج

العقل:

 *

و أهـا آبـات الأحكـام فند اجتتب العلامة التُفصيل فيها لر جو عها إلى الفنقه، وقد استفاد من ذلك برفع التأويل أي الحهم على المعنى المخالف للفلاهر من بين الآليات. وعزَز ذلك بأبحاث روائية فيها ما

حياته الدنيا، أي البرزخ والمعاد. - V الإنسانِية، ومن هذا الباب ما يتعلق بمقام الأولياء فى صراط العبودية من الاسلام والايِان والا حسان والاخحلاق والإخبات وغير ذلك. تيسر من الآيات المنُقول تنسيرها عن النبي

ينافى آيات أخر تثبت فم العلم كتوله تـعـالى
 ب］، وكالآليات التى تحتج عليهم إذ لا لا معنى نلإحتجاج عليهم؛ أي من باب （السالبة بانتفاء المحمول）، على أن هذه الآيـات نفسها مشتملة على أقسام من الـي الإحتجاج عليهم فی الآخرة ولا مناص من اثبات العقّل والإدراكا هم فيها، على أن ههنا آيات تثبت هم العلم واليقين فى الِّ



层
 ［سورة السججدة：［1Y］． قلت：مرجع نفي العلم عنهم فی الدنيا نفي اتباع ما عندهم من العالم، ومعنى نغيه عنهم فی الآخـرة لـزوم ماجروا عليه من الجهالة فى الدنيا فم حبن البعث، وعــدم انفكاك الأعـلال

［سورة الزْمر：［V－74］．فقوله، وهو أعلم بيا يفعلون، يدل ويشعر بأنّ وفاة كل نفس أو توفيها إنّا يقوم ونقا يعلمه اله سبحانه وتعـلى، وياسب عليه من أنعال، لا على حسب ما يكاسبه العباد من عند أنفسهم عن غير علم ولاعقل، فإن اله قد سلب عنهم العقل فى الدنيا حينـا هيأوا أرضية ذلك حيث قال تعالى حكاية عن أصحاب الـي الـيعري人 ［سورة الملك：• 1］．وفى الآخرة أيضا


 أَكْوْنَدْ الهـمـزة：－V هذا السلب：

 الأعـراف：هr＾］فأثبت لكل من المتبوعين وتابعيهم الضعن من العذاب． فإن قلت：ظاهر الآيات التى تسلب العلم عن المجرمين فى الدنيا والآخـرة


عماله صار موجودَا له كأنه وجد الآن فى

فقد سفط :بذا الثقول قول القائل: كيف ينقل المعـلـوم؟ فنقول: المنقول ثواب الُطاعة لا الُلاعة نفسها، ولكن كانت الطلاعة هر ادة لثوالبا عبّر عن نقل أثرها بنقل نفسها، وأثر الُطلاعة لِيس أمرَا خارجاً عن الإنسان لاحقاً به حتى يُشكل بأَّه نقله فى الدنيا من قبيل انتقال العَرَضِ المحالى، ونقله فى الآخخرة من قبيل إعادة المعـدوم الممتنعة، وإن كـان جـوهرِّا فاما هذا الجوهر؟؟! بل المراد بأثر الطّاعة، أثرم فى الققلب بالتّنوير فإن للطلاعات تأثير| التِا فى التقلب بالتُنوير وللدعاصى تأثمِر فِهـ بالقسوة والظللمة، ويين آثـار الطلاعات والمعاصى تعاقب وتضاد كما قال تعالى: "إن الخسبات يذهبن السيئات "وقال النبي وقال عليجّ: "الحدود كفارات للذنوب أو المدود كنارات". و هناك دلائل أخرى تذعن للعقل وتجّعله رائدًا فى استنباط المعنى كا فى


هـ



 YYA-YV

[سورة الزخخرف: rA].

و قـد أجــاب الإمـام الــغــالي عن الإشـكـال القائم عـلى إنتقال الأعـلال بجواب آخر ذكره فى بعض رسائله فقال ما إن نقل الحسينات والسيئات بسبب الـظلم واقع فى الدنيا وقت جريان الفظلم
 الطّالم مثلا طاعات نفسهه فى ديوان غيره، ولم تنقل فى ذلك الوقت بل فی الدنيا كـا
 القُقَارِا، يعنى أخبر عن ثبوت الملك لـ
 بل هو مالك دائم) إلآل أنّ حقيقته تنكشف يوم القيامة، وما لا يعمله الإنسان فليس موجدَا له وإن كان موجودَا فى نغسه، فإذا
 من علته، فالرؤية تستحيل أن لا لا تكون فى غير المكان وعلى الـوضع الحـاص
 بسبب المرآة، ولاوضع خاص ولا ولا عاذاة بينه وبين نفسه حينها كا صا صدر عن الغزّالي مدفوع؛ بأن المحاذاة قد حصلت بسبب المرآة إذ الشُعاع يصل إلى المرآة ولا ينغن منها فتر مّ، فيقع عليك. وتوله : "وهو يدرك الأبصار "يشير إلى حضور تُام العو الم عنده، ومن جمالتها"عالم الكيان، والإبصار من أجزائه". كا قالد
 الأنعام: \&-1-1 للعتول بسبب ادراكاك البراهين واستجلاء المجاهيل التحجذير من ترك التُعقل:


 .


 — 1 ..
 الآثار النورانية للعقل


会 [畳 لِ
 قال الإمام عيّيج:"العقّل والعّم مـتـرونـان فـى قــرن لا يـــترقــان ولا




 ( الأصدر نفسن. (Y1)
/AYA /VTE\& /IVAY : غرر (YY)
ArAr / IVIO
(Y!) الصـدر نفسـ.
(Y0) المصدر نفسة.
(Yr) المصدر نغسش.




كا كال رسول اله "استرشدوا الـعقـل تـرشـــدوا،


و قال الامام علي "من عجز عن حاضر لبَه، فهو عن غائبة أعجز" (1N) وعنهن والبهائم لاتردع إلاَ بالضرب||(14)، وعنه أيضا:"إنَّ الزهد فى الجهل بثدر الرغبة
 . Av-1 (1) المصدر (1) . المصر (19)

$$
\begin{aligned}
& \text { ع- مكارم الأخلاتی: }
\end{aligned}
$$

عن رسول الها - دلِّل على صحة العقلى (r0) و عـن الإمهــام أهــر الــوهـنـنـن
 "لكـل شيء زكـاة، وزكـاة العقل احتمال

وثمرته البِراءة من الآثّام"A(1)

و عـن الإهام الصادتّعٌ:"جادلة

$$
\begin{aligned}
& \text { - 0 عكاسن الأعكال: }
\end{aligned}
$$

قال تعالى:

 U. g . 19 [ ال



$$
\begin{aligned}
& \text {.vr. } 1 / \mathrm{/} / \mathrm{K} \text { (rv) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r/rar/r (rq) }
\end{aligned}
$$

عقله كان ححكيل"
: Y
قال رسول الها العقل ثلاثة أجـزاء، فهن كنّ فيه كمل
 المُرفة بالها، وحسن الملاعة لم، وحسن الصبر على أمره (عزَوجلَ)"، (rA) وقال الإمام الرضا (9) با با با
r- الدـ
قـال رسـول اله عقل عه
و قال الإمام علي




 فى الكتاب والـنسئة.
IT (Yq)
. 0 . 0 ع
.179r/900r/ $/$ /r1)
. المصدر (r) (r)
الكافق، جاص ال11(rr)

 و عن الإمام علي غزارة العقل حسن التدبير） ，

1－الزهد فـى الدنيا：

## عن الإمامعي＂

الاحـد العقل الإنفصال عن الفالي

 اللدنيا ثمرة الـعـتـل،（01）＂ا امـن عقل قنع＂${ }^{\text {（OY）}}$
Q- التزوَد لماخخرة:

قال رسـول الشّ الجمعة：＂ألا وإن مـن عـاهمات العقل التّجاني عن دار الغغرور، والإنابة إلى دار （ミ）（ミ） كتاب العقل فى الكتاب والمنية．

．9rr．$/$／rlo（£V） ．المـرنر（£A）
 ．VVY \＆
．

．

أن النبي



عن الهِ（عزَوجلَ）

و عن الإمام عليٌ：
الامن كمل عقله حسن عمله｜（r）
قوّم لسانه زان عقله｜＂（ז）
1－1 إختيار الأصنح：
عن الإمـام علي الـي火：امن لم يعرف

 الــشر، ولكن العاقل مـن يعرف نحر الشُريّن＂（0） v

(1() تُسير المطالب، ع، نقال عن كتاب العقل
فى الكتاب والنسية.
(£) بحار الأنوار، جا ص AV.
ArAl/(£r) غرر (£
(£) بحار الأنوارارجV0 ص x.
"إنّ العاقـل نظـر إلـى الدنـيـا
وإلـى أهلهـا نعلـم أنـا لاتـــال إلا
 لاتـنـال إلا بالثـــة ، فطلـب بالمــــة
و عن الإمـام عيپِيِ:"من العقل

الحللود، والتزوو لـسكنى القبور، والتّأهب
التزوود ليوم المعادي)(
أبقاهــاه،

. 5 C 1

$$
\begin{aligned}
& \text { ليوم النشور|،(0r) } \\
& \text { الحلوه، والترود لسـيكى الفبور، والشامب }
\end{aligned}
$$



## المصادر

لبنان، هركز دراسات الوححدة العربية،
يرليو 1991م.

0－غرر الحكم ودرر الككمه، عمهد على
الأنصارى، قم المقدسة، دار الكّتاب．

rاشrاش، الدّار الاسلامية، طهر ان．
－V
المجرة، الُطبعة الأولى \＆\＆\＆قا قَ قّم
1－إرشـاد القلوب إلى الـصـوراب، شيخ


－新－


－ا－بحار الأنرار الجامست للدرر أخبار الألمة
 مكررة، الدار الاسلامية（طهر ان）

1－الثقر آن و العقل تفسير بديع فى أُلوبهب،

تحقيق حاج عمدل حسين كوشنْوروه،
نشر مؤسسة الثقافة الاسامامية، قم

الريشهرى، تيثّيت وتر بمة دار الحديث لنطلباعة والتنشر، نششر دار الحديت لنطلباعة والـتـشر، بــرِوت، لْنانان،


الُسيد عحمد حسين الطباطبائى، الُطبعة
النسادسة، قّم المّدسة، مؤسسة النشّر
الاســلامـي جــاعة المـدرسـبن بقم،
．ひを

من المُلنُين، الططبعة الثانية، بِروت،

## ariciol

العدول أو (الإنزياح) أو (الانحر افش) بالـسياق الثقرآين من الناحية اللثوية أو البلاغية أو الئدية ، هو لورضوع هذا البحث المعهق في طرحه والنذي يعرض لاراء كثيّر من العلملم العّرب المـلملمين ونقاد الأدب من الاجانب النذين يرون انه خرق المّايس اللغنة والنّد البلاغي أو الثدين الحذلوا منه هدفا لطعنهم وتشكيكهم باعجاز القُرآن الكريم.
وقد ردّ السيد الباحث على تخرصانهم رداً علمياً من خلال أقوال اللغغوين الغربيين انفسهم وليس رداً عاطنفيا أو النعالِي كردّ بعض المسلمبن من العيارى على سمعة القرآن الكريم واسلوبه المعجز.
 خلط المستويات اللغوية بالنص القرآني . ولا اسيا أن بعض الُدارسين المعاصرين يرى أن اللهججات تَجِل اللغة العُربية غير منسجمة ما يؤثر من المُواقف الثقرآنَّنة التّي تنفي اني يكرن العلورل فيها من العيوب البلاغية أو اللغوية التي - يعاب عليها كتاب الهُ المعجز

$\qquad$ العدول في النص الثقرآني

المبحث الأور
الأسلوب والأسلوبية

- Stylistic الأسلوب - الأسلوب سمة شخصصية لا يمكن أخذه ولا نقله ولا تعديله، بوصغه خاصية
 فالا فلوب مرتبط بمبدعه بل هو نفسـ، وبعضهم ربط بين الاسلوب والعبقرية ورصــه هـن خــالال الثلفظ والعبارة والنقّرة او التُطعة المكتملة ومنهم من يرى استقالية النصّ عن مبلعه، وآنخرون يربطونه بالملتقي، وان المبدع يـاون تلوين اسلوبه بحسب المثلقي
 على ان الاسلوب سلسلة هن المنبهات والاستجابات ينبني التركيز عليها

برصغها انحر افاً عن الثاعدة. لكنهم م لـ يتنّوا على تعريف مععِّن. لنكّك قالوا: "إنَّ تعريفاً عدداً لكاسلوب

$\qquad$
.179-178،171 (r)
$.1 \varepsilon V$ amit ر
. . . ع ع ع

منها لدراسة النصّ الثرآني والعدول
 يلاثمه من نظريات الاسلوبية العامة ومناهجها كونها تطبيثاً ألسنياًا على الأدب او اللغة الإبداعية. والتركيز على أهمية الاتجـاه الللساني في دراسة لغة الأدب لا التناول الأدبي والنقدي الفلسني في ضوء علوم غتتلفة.ولا نكرر ما يمالا كتب النقد الأدبي وعلم اللغة الحديث والاسلوبية، ونركز على ما له صلة بالدلالالة وظلاهلا التّي تسمى بالمعاني الثانية وهي دلالات فنية إبداعية لا تؤدعبا اللغة المباشرة التي أطلت عليها المعاصرون: اللغة الئنعية الايصالية او المثالية. إذن ثـمـة مــنــل في الــتـنـاول الاسـلـوبي وعـاذيـر ينبغي الـوقرف عليها نضلا عن علمانية الاسلوبية وارتباطها بالفكر النغربي الـادي او الديني عـلى وفتَ العقيدة المسيحية او العلمانية، التّي تتفاطع مع البانب الـروحـي لـنتصَ الـنــرآني والنـطـرة

القدسية لـ وللغة العربية.

أد. احسن منديل العكيلي

وصياغة العبارات والتشابه والإيقاع (V). لذلك قالـوا: اسلوب الناس شبيه بحياتهم، وتبـعاً للتقاليد المتوارثت، والأساليب من حيث الشّكل والنضمون غختلفة، فينها السهل الؤراضح، والمزخرف، والمعتدل، والاسلوب التّجريدي وهو النذي يعبر عن الأفكار عوضأ عن الأششياء
الخسية والمشاهد والأشخاص (A) .

والاسلوب"طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة"(4) ويعضهم يـراه فن الاختيار الواعي لأدوات التّعير. , ولـعـــرة تـعـريـفـات الاســــوب , والاسلوبية هجر بعضهم هذالالاصطلاحر فقد تُنوع مفهوم الاســــوب بحسبب المناهج المختلفة واللغنيين وكبار النثقاد وبحسب التأثر بالفلسففات والعلوم: علم النفس، الألسنية، النقد، علم الجحال، علم الاجتتاع، علم النفس وغيرها. وبحسب

(9) الاســوب والاسـلـبربية 11، ومعجم
|| الصطلجات الاديبية المعاصرة \& I . .
(.) الاسلوب والاسلوبية • 1.

$$
\begin{aligned}
& \text { (الاسلوب، الشايب 0. } 0 \text { (V) } \\
& \text {. } 1 \mathrm{H} \cdot \mathrm{H} \text { ( } \mathrm{H} \text { ( }
\end{aligned}
$$

فمن تعاريفات الاسلوب هو "الندعط
اللذي يتعه المنشيء نحر خاص لأداء ما ينصد إليّه من تصوير واقتصاد"ونعني بالنمط اختيار الألفاظ بأعيانها وطريقة تركيها بعضها مع بعض على النُحو الذي يشاؤه المنشيء، يستتبع ذلك تصويرأ وتأثِرأ خاصين، بحيث لا لا لألـن يتفق شخصان على الاسلوب تمام الاتفاق ي نتل فكرة مـا، أي أن الاسـلـوب هو الرجل نفسه فلا يتطلابق بين رجلين ولو
كانا توأمين (0) .
"الاسلوب هو طريقة الأداء للمعأي
باللغة بتبع اللغة والأصـوات في هيئة الألنفاظ والثراكيب ئ الصورة الثنفسية
 الثنفس"وهو الختيار الكللمات ووضـع
(الجمل على نحو خاص ولـدى (الشايب) ورواد الْنقد، إنه
طريقة يستعدالها الكاتب في التّعبير عن مو قفه والإبانة عن الشخصصية الأدبيةالمنميزة عن سواها ولاسيلا في اختبار المبردات

$$
\text { ( ( } 110-11 \text { الالملر نفسه }
$$



وقـال آخر: "لا يمكن هنا الادعـاء
بوجود مفهوم واحــد للاسلوب كا لا لا لا لا لا يمكن التول بوجود طريقة واحلدة للدراسـه بل إن التُعلد كائن في الينية المثهومية، كما هو كائن في القُراءات التّحليلية، ولعل ذلك راجع الم تعلد المداخل نفسها إذ هي تـكئ أحيانا على الجانب العاطفي، وعلى الجانب العقلي أححانأ، وتبتعد عن هذا وذاكا أحياناً
 و أنكر جراي شيئاً اسهه الاسلوب زلك أنها كلمة (تطلتق في حتيقة الأمر على شيء بلا صفات خاصة، لم يقم دليل ما على وجوده معللقاً وإنا نسب إليه خوراص
 المو اص المزعومة تتراكم وتتناقض ...". ويرى "أن فكرة الاسلوب نفسهاعاعئت في سبيل التقد مالعلمي ين فهم الأدبونقنده إذ لا يمكن التدليل المعملي على وجوده


$$
\begin{aligned}
& \text { (10) تضاباالحداثة } 0 \text { (1) } \\
& \text { (II) علم الاسلوب مبادؤْ واجر اهاته ع9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (II) المعجم الاددب (11) } \\
& \text { (IY) علن الأسلوب (II) } \\
& \text { (Ir) الأسلوبية والأسلوب (Ir) }
\end{aligned}
$$

الاسـلـوب فشهل كل ما يتعلق باللغة من أصرات وصيغ وكللات، وتراكيب، وتداخل هع علم الأصـوات والصرف والدلالات والتراكيب والألفاظ. لكابانة عن الحُواطر والانفعالات والصور وبلوغ أقصى درجات التأثّرِ الفنيني (11) وبعضهم يرى: أن الاسلوب نخارج عن مستويات اللغة الصوتي والصصرئي , النحوي أي الشكل وهو ظاهرة ذات أصل فردي
وثدة تعاريف أخرى كثيرة مل تسلممبن نقد وغموض وتقاطع (1+() ولمنا ملزمين
 والهدف وخصوصية النص الذي ندرسه. قال باحث معاصر:"إن الاسلوب مفهوم عائم، فهو وجه بسيط للماففو تارة، وها وهو فن واع من فنون الكاتب تارة أخرى يو وهو تعبير عن طبيعة الإنسان تارة ثالثة، لذا فهو يتعلى دائزأ الحدود التي يدعى بأنه


أ.أ. حسن منديل العكيل
"إن التُناول الاسلوبي انما ينصبّ على اللغة الأدبية، لأنبا تُثل التنوع الفُردي المتميز في الأداه بـا فيه من وعي وني واختيار ويا فيه من انحر افق عن المستوى العادي المألوف بخلاف اللغة العادية التي تتميز بالتلقائية والتي يتبادها الأفراد بشكل دائم وغر متميز" (1) (1) "فعلم الـلنـة يــدرس مـا بـتـان، والاسلوبية تدرس كيفية مايفالن مستخلدمة

 يتطور م لمتكتمل بعد ولوجورهها العديدة
 تعريفاتها كا تعددت تعاريف الاسلوب وتقاطت.
ومن مرتكزات الاسلوبية ما سمّوه بالاختيار"حيث نجد بموع مئ من الألناظ التي يمكن للمتكلم ان يأتي بواحد منها ي كي بل جملة من جمل الككلام التّي توجد في الرصيد المعجمي للمتكلم والتي تتوم بينها عاقات قابلة للبدلية، فياذا وقع

$$
\begin{aligned}
& \text {.1A9 : : المصر (YI) }
\end{aligned}
$$

وبعضهم يرى الاسلوب زينة وجلة
عسنات بديعية من جناسات وطباقات وما شابه، ولاسيلا لدى القدامى (iv) - الأسلوبية: Stylistique الأسلـوبية علم حديث تأسـست قواعدها للدى بالي سنة 19.Y مستفيداً من استاذه سوسر الذاي أرسى الألمنية الحديثة(1). فالا سلوبية الأورى لسـانية عند بالي ثمت تطور ثم أصبحت تعني الانزياح لكنهم مـيتُتوا على معيار يتيسون به بالانزياح (14) "، في مطلع القُرن العشرين وند تحت كلمة الاسلبربية مفهومان غتلفان: الأول: دراسـة الصلة بين الشكل والفكرة، خاصة في الخطلاب الدئى التّدماء.
الثاني: الطريقة الفُردية في الاسلوب او دراسة الئقد الاسلوبي، وهي تتمثل في بحث الصلاة التّي تربط بين التّعبيرات
الفردية او الجلعيبية.(r.).

 .r. الالاسلوبية والاسلوب، المـوي (1) (1)



## - g( )

للغة، والانحر اف يبتعد عن طرق التعبير الشائعة والاختبار يوجد في اللغة الجارية من غير ان يكرن لها سمة فنبة و(يمكن عدها كجناحي الطلائر) لثأثر الفنتي في
الاسلوبية

ويـبـلـو ان الجــامع بـبن تعـارين
الاسلوب والاسلوبية ومفاهيمهل انها الختيار وتوزيع والعدول عن المالكوف سواء في البنى والتراكيب والأصــوات او في الدلالة، والاهتام بالتحليل الفني للنصّص. فالأسلوبية"بحث علمي للطرائت المستعدلة في التُعبير عن الحواطر، وعلم الاسلوب يرشدنا الم الختيار ما يجب أخذه من اللفة للتوصل المى التأثير في المّلقي شر يطلة احترام قواعد الللغة"'(1A) . "تبحث الاسلوبية عن الحْصائص الفنية الجلالية التي تيّيز النصَ عن آخر، او الكاتب عن كاتب آخر، من خلال اللغة التي يممالها خلجات نفسه وخواطر وجدانه""(ra) وتحاول الاسلوبية الإجابة
 (YА) (YQ) الاسلوب بين الـترات البلاغي التربي , الاسلوبية الحدائة 0.

الاختيار على احدها انعزلت البقية"'(rr) ثم تأتي عملية ترتيب الالفناظ با يقتضيه علم النُحو ومبادئ علم الصرف ويسمى بـ (النظام ألاستبدلي) ولكال وليل لغة نظلامها ألاستبدالي الجائز وغـبر الجابائز. عزف جاكبسون الاسلوب (كونه إسماط عير |r(الاختيار على محور التوزيع) وتعنى الاسلـوبيـة بالكشـف عن العلاقة بين المالن والمدلول وهذا يتودنا اللى عمليات التو صيل بعناصرها الثالثة: المرسل والمّلقي والرّلالة، وكلها تشري العملية الإبداعية لتشثعب الدلالة من خــالال انختـيـار واسـتبـدال الأصــوات والألنـاظ الم معان طارئة ذات صيغة جاللية فتعدد دلالات الكلمة والصور والمعاني، والاسلوبية تتناول هذه العّالاقات الاستبداللية الجحالية في التعبير الأدبي(r0) وبعضهم عذا الاختيار خروجاً (YT) عن النُمط النألوف الى النّنعط الفني لكني الاختّار عحـدود الإمكانيات المتعارفة
(Y الاسلوب والاسلوبية • .
(Y!) المصلر نفسـ،



أ.د. حسن منديل العكيلي
عن كيف يكتب الكاتب نصًاً من خلال الإبداعية فان بعض مناهجها تعتمد طرقاً
 واستخدام الحسـابات الالككترونية لُرسم النُص او استهجانه. جلاول التكرار للسمات التّي يقال عنها
 المفردات النحوية في سياتها وان كان علمياً إلا انه يتقاطع عس الجحالية في أحيان كثبرة(Tr). واستعمال الجداول الرياضية للجرد الاسلوبي وهو إحصاء الأنــاط وقياسية في النـصرَ واعتلادها عـلى التُحليل الوصفي للغة، ثـم على النحو التحويلي والبناء السططحي والبناء
 كثير من المارسين عارضوالالاسلوبية والنظريات النقدبة المُختلفة التي تَّناها، ذلك"بانها صيغت في بيئات وظرورف حضارية مباينة كل المباينة لا نحن عليه، وبأن الحاطبين في حبالها ينقلونها المى ثقافتنا غريبة الوجهه واللسان ويكعلون من النص

.
. T1 الاسلربية والثيان العربي (rr)
IVr النحو والدلالة .
(

المعيارية وإرسـال الأحكـام التقيمية بالتقبول او بالر نض يضاف للى ذلك أنها لا تسیى الـي غاية تعليمية البتة، ناهيك عن حرصها الشُديد على تعليل الظواهر الاسلوبية في مقارباتها النصوص الإبداعية بشيء من العلمية الوصضية، على النُقيض ما تعاملت به البالاغة" (r) ولم تسلم الاسلوبية من الانتقادات كا لم يسلم (الاسلوب) فمن الملاحِ التّي يمكن ان تاحط على الاسلوبية ان الاسلوبيين حــّدورا عملها باللغة الإبـاعية وتأثرِها بالمثلثقي لا اللغة النفعية التواصلية، لكنز السلوبية بلي (رائد الاسلوبية المعاصرة) التّي تسمى العّى بالتعبيرية حلّدها باللغة اليومية الشائعة

وعـلى الــرغـم مـن ان الاسـلـوبيـة
تُعنى بالتُأثيرات الجلاليِة، وتناوها اللغة .V. V (r•) العدول في النص الثُرآني

ألهنية سوسير وانها تُعنىى بانحراف القواعد وخرقها فنيأ وجمالئِ نابعأ من اللغة عينها، ولانتهاك وقبحه وحسنه الجاهات عديدة في تفيسره من خلال التّارىي، النُصن المنشئ، موظفة كل مكونات النص وما وما حوله والعلاقات بينها وتوزعها لخدمة

الدلالة.
"أخذت الاسلوبية من اللسانيات
الصفة العلمية الوصفية في دراسة اللغة، غير انها درست الخُطلاب ككل، وما يتر كه المه هذا الحُطاب من أثر في نفس المتلثي، في حين نجد ان الُلسانِّات قد الجّهت المِ دراسة الجملة بالتّظظميم واستنباط القواعد التي تستقيم دعها والتقوانين التي بن
 يـقسـم الاســــوبــــون المـعـاصرون
-ومنهم العرب- اللغة على مستوينن: - المستوى المثلي ئي الأداء العادي والإبـداعي الـــي يعتمد اخـتراق هذه المثائلة وانتهاكها. ويكون عمل الاسلوبي في رصد هنا المستوى وظواهر هو وتفسبره. v الاسلوب ين الزَ ات البالافي العريبر (rv)


المبالاحثة في بالد الغرب(r0) فـضـلا عـن الإسراف بـاستعـلال
المصطلحات الرنانة هدفاً لدى بعضهم ولاسيا الأدبـاء والنُقاد والشُعراء غرِر الاكاديميين النذين بنوا ثقافاتهم على الصحن والمجالات لا التّخصص الدقيق الاكاديمي وسعة الإطلاع على الموروث العربي الإسلامي. "النقد الأهم الذّي يو جه الى الاسلوبية يتمثل في عدم عدها علما لأنها لم تنجح في الا حصر موضوعاتها ولا مناهجهاه من جها ثانية انتزع تطلور اللمسانية الاسلوبية من بعض جبالاتها الأصلية مدئثأ بذلك إعادة توزيع لجميع الأعال التّي وضعت حتى الآن بأنها اسلوبية في بجالات جلديلة....
 Arrive - الأسلوبية والدرس اللساني الحلديث : أهم أمرين في صلة الاسلوبية بالدرس اللـساني الحديث، انها ولـدات من رحم

 riv اللغt

.أ. أ. حسن منديل العكيلي
هذا هو علم الاسلوب والاسلوبية لدى
 الني يتلوَّن :با الخطلاب. ولدى (كوهرن)

 تشومسكي: المظهر الإباعي للغة حتى على مستوى الاستعملال الـعـادي. وهذا مرتبط بالذات المتناهية التي تنتجها وسائل عــدودة، والاسلـوبيون يتعبون النحو التّحويلي بوصفه الملخل الصحيح لندراسة النص الأدبي من خالال المستوى السططحي والعديت للكشف عن طاقات اللغية) والأهـر نفسه نـجــه هي الـــوروت البلاغي والنحوي إذ فرقوا بين الشعر والنثر او لغة الأدب وأساليبه وبين الثير العادي وان كان اهتخامهم كله منصباً على اللغة العالية وخاصة الشُعر.

وهـذا التّقسيم تناقلته الـلـراسـات العربية الحلديثة ونسبوه اللى المـرورث البلاغي وأكثره في الإبداع الدلالي الني لا يرى فيها النحوي عدولاً تركيبياً، فثهة الدا
. البئر: بنية اللغة الشيرية (rA)


دراساتهم التُطلبيقية. وهو تفسير غربي معاصر للعدول في اللغة بمستوياتها كافة ولاسـيـا الـدلاليـة منها المتمثلة بالاستعارات والصور الأدبية وغيرها كا سمّوه بالانزياحات والات وانحرات الانحات والانتهاكات لكنها صحيحة التركيب من حيث قواعد النحّو: حلّد بالي رائد الاسلوبية الأول بجال عمل الاسلوبية معتمداً على ما طرحه أستاذه دي سوسرير في التُقسيم الشائع للغة والكالام ني الظلاهرة الككامية على: لغة الخطلاب النغعي ولغة الحُطاب الأدبي وصنف الحطاب إلى ما هو حامل لذاته وما هو حامل للعواطغ والطلج الانفعالية.

فاللغة تنطوي عـلى جانب يتّصل بالفكر وجانب يتّصل بالوجدان وقا ولد يطلغى احدهما على الآخحر. والاسلوبية تتبع مامح الشُحن العاطفي في الحطلاب من حيث استخدام اللغة بشكل متجلد ي大تلف عن النهط التّركيبي الذي نلمسهـ ني

## - g(

فاعله في التركيب، او الاستبدال الدلالي ي الصصيغ اليبانية (1)
فالإبداع الأدبي والعناصر الجمالبة في اللفة لا تكون إلا بخرق الأداء المثالي او القاعدي في صياغة اللغة والانحر اف عنه وهذا هو مفهوم الاسلوبية لفى الكثير من الدارسين لكن الاسلوبين م مِكدّوا معياراً واضحاً او متفقاً عليه لكاداء المثالي في اللغة يمكن قياس الانزياح علنهِ (r) وهن هنا قامت مباحئهم في علم المعاني على العدول عن النُهط المثالي المالكوف في صياغة الككام عند علماء اللفة للكشف عن العناصر الفنية للتركيب وجمالية تتصل بالمعنى فبحثوا: التقّديم والتّأخِر والخذف والـزيـادة والتّعريف والتنكير والتوصل والفصل والالتفات وغير ذلك وكذلك في علم البيان: المجاز والاستعارة والكنناية والصصور وغيرها، ومباحث علم البديع. ويبلو أن هذه المباحث هي الظلواهر الاسلوبية لـدى جـلّ الـدارسِن العرب
0. (ミ1)

$$
\text { والانزياح، الدنرة - } 1 .
$$

نصرص إبداعية كثيرة فيها عاطفة وإبداع وها تأثير، نجد فيها المستوى النفعي للفي أيضضأ، ونجد العكس وربـا في الكلام المباشر السهل نجد انزياحات من غير الثارةٍ ,لا إبداع، ذلك ان المستوى الإبداعي في اللغة افتراضي لا وجود له إلا في الميال. لثدنسب الدارسون العرب المعاصرون
تفسير العدول لدى الغخربين الى الموروت البلاغي العربي بين قوفم بأصل الكالام
 الغربيين للغة على مستوين: مثالي في الأداء العادي وإبداعي يعتهد الخترات هنه المثالِية والعدول عن الْندط المالكوف لتُوكيد قِيمة جالية فنية تـقوم عـلى أسـاس الحـروج والانتتهـاك اللغوي لقواعد اللغة عثمل طاقات إيائية وتكسب الاسلوب ثراء ومزية، ويتع على يحورين: 1- التّوزبع، ويتمثل بالعاقاتات البنائية للإنسان اللغوية كالتقديم والتأخير
وغِره.

ب- الاختـــــار، ويتـمــل بـالْعـلاقات
الاستبدالية كإسناد الفعل الى غير
( ( ) .)


أ.ا. حسن منديل العكيلي

الـعـاصريسن المعـاصرة هي الـوارث لعلوم اللباغة المارج وابن خلدون والتفتزاني وغيرهم. قال د. عياد: "إن الاسلوب يكون أكثر تحديداً لدى النقاد المغاربة: حازم خ خلدون

كيّر مـن الــدارســين الـعـرب يـرون
ل(اسلوبية الغربية جـذورأ وأصـولاً في الـــرورث الـعـربي: البلاغي والنـحوي والأدبي والنقدي وني كتب الإعجاز التي تناولث النصَ الثقرآني وإعجازه(: ) وكتب اللغة والبيان والبالاغة والئقد كابن المقنع والماحظ والمبرد وابن المعتز وعبد التقاهر





 اسلوبية v وجدلية الانفراد والثركيب
 |l| 1 ا وما بعدها





القاهر هو الاسلوب، لذا رأى بعضهم
 العربية، وتناولوا البلاغة التقديمة بأسماء جديلة، من خلال مشابهة شكلبة وتناول تقلِيد، او خلط بـبن المصطلاتحات القديمة والحديثة ${ }^{(0 r)}$

وقـارنـوا بين عبد القاهر وسوسير وتشومسكي وبـالي وكروتشة وغيرهم وعدّوه السّبَاق فم (or) ورأى د. لططفي عبد البديع ذلك تلفيقاً، قال ساخراً: "يضع قبعة هذا على رأس ذاكاك ويثبت عامة ذالك على رأس هذا، ويقول للاول كن كروتشة، وللثاني وانت عبد الثقاهر "(08) ها , الحق انأوضح جهو د القدّامى يمكن علّها اسلوبية تنسشجم ودراسة النصّرّ التعربي الإسـالامي يمكن تسميتها بالاسلوبية

،O،A،rv الاسلوبية واليبان الـعربي (Or)
 , وعـاضرات في تاريخ النيّد عند الثرب
rol-rı0


(ـ) (د) التركيب اللغوي لادب ص (د)

الأشكال اللغنوية بالفكر (4) ويرون أن الاسلوبية وارثن البلاغة وعلم لغة النـص، وهـو قـورل الغربيين ايضضا(م) ولا ولا اعرف كين يوفقون بين معيارية البالاغة القديمة وعلمية الاسلوبية وتفلتها من المعيارية فضلاء عن الهم ينسبون لكل ناقد قديم او بلاغي فهها خاصاً لناسلوب والاسلوبية فابن طباطبا ربط مغهوم الاسلوب بصفة مناسبة الكلام بعضه لبعض وعبد القاهر بتوخي معاني النحو وابن خلدون بجعله "الاسلوب" صـورة ذهنية مهـتها معلابثة التّراكيب المنتظلمة على التّركيب الخاص لأن الصناعة الششعرية هي بمعنى الاسـلـوب ترجع اللى صورة ذهنية للتراكيب المتظطمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص" (01) وجلَّهم يعد النظم الندي قال به عبد
(६ ) اللغة والابداع م.

والتزكيبه.
(1) الالاسلوب بين الـتزاث اللاغلاغي العريب

والاسلوبية الحداثية!، وجدلية الافراد
, الآركيب r.

أ.ا.د. حسن منديل العكيلي
"ارتبط استـعـلال الـُـدماء لكلمة
الاسلوب بمفهوم الكالام الإلفي ومقّارنته بالك大ام البـشري. كا الرتبط بإدراكهم
 ملموس، والآخحر متّجسل في الصصياغة اللغوية" (09)
فهي أسـلوبيـة قائمـة عـلى النـصَّ الإسـلامي، الـقـترآن والأدب الإسلامي
 هن تصور للوجود (+.) تقابل الاسلوبية الغربية المستقاة من أدهــم ومعتقدالتهم

وفلسفاتهم وثقافاتهم ولغاتهم الغربية. فالأدب الإسالامي"نابع من بيئة ثقافية هغايرة بل معادية لأسس الصصياغة الثقّافِة الغربية المعاصرة التّي ترفض الأديـان أساسأ او تكرس لأخرى. فهو أدب يقوم على مواجهة آداب عشية أو وجودية او آداب مسيحية او عودية صهيرنية، وكل المذاهب الأدبية تصلر عن بيئات ثقافبة

( $\begin{aligned} \text { r (09) }\end{aligned}$
 TI المصدر (T1) (T1)

الاسلامية ولاسيالدى علماءإعجاز القُرآن فقل استعملوا مصطلا (الامـلوب) في بحرثهم حول إعجاز القرآن ويدل لديهم: "على الطرث المختلفة في استعرال اللغة على
 والباقلاني وابن قتيبة وعبد القاهر الجا جاني وغِرهم (مr) ويبدو ان القدامى يثصدون بالاسلوب ما يخرج عن اللغة المالٔوفة، وما سهوه بطلرائق العرب بوبازاتهم واسالئهـم في الكاملام. وخــِر مـن وظَـن مباحث إعجاز القرآن وعلم المعاني وطبقها على النصص
 طريقة جديلة في تغسير النص الثرآني لم يسبق اليها والثيان وتبعه مغسرون كثيرون ومايزال المعاصر ون يذذون حذوها في المدراسات
الاسلوبية القرآنية(0N) اللغة والاسلوب 10-10.

 للWاقاني 4 بان

 الجويني

الاسلوبية الإسامية خاصةٌ بتحليل
 فنياً واستنباط المعاني العالية والبليغة الإيائية وظلال المعاني او القيم التّعبيرية او اللفسات الفنية والأسرار البيانِة في النصّ الإسلامي تستنبط من كل أجزاء النصّ: تركيبه وترتّيه، أصواته وحركاته ومباني كلماته فواصله، التّذكِرِ والتُأنِث،

التُعريف والتُنكِرِ وغيرها.
يقول صبحي الصالح:"فجين تسهع همس السبن المكررة تكاد تستشف نعومة ظلّها، مثلل تستريح الم خفة وقعها في قوله تـعـلى:

 تقع الرهبة في صدركا وأنت تُسمع لاهثاً مكروبأ صسوت الــدال المنـذرة المتوعدة مسببرقة بالِياء المثبعة الملديدة في لفظة (تحيد) بدلاً من تنحرف الو تُتعد في قرله:
 (1) $[19: 0$ :قَ

إنّ في أسلوب القرآن دلالات بلاغية


ويصاحب هـذا الأدب الإسامي
نقد إساهمي ينطللق من الأسس نفسها: (العڤيدة الإسلامية وتصورها للوجود)
 (Tr) التصورات

لثقد دعا الشّيخ أبو الحمسن الندوي في المجمع العلمي بدمشق الي إقامة أدب إسلامي، ثمم جـاءت كتابات سيد قطب(ر مه الش) في هـذا الآجـاه، وتلاه الأستاذ محمد قطبب في كتابه (منهج الفن الإسلامي)، شم كتاب نجيب الكيلاني: (مـدخـل الى الأدب الإسـالامـي)، ثمم الدكتور علاد الدين خليل خطلا خطلوة في هذا الطريق بكتابه: (الئقد الإسلامي المعاصر ) وغِيرهم. وقد أخذواعلى الأدب المعاصر الحّاذ الغموض غاية، ودعوا الى الالتزام الإسلامي والعقيدة الإسلامية التي تستند الي الوضسوح لا الغموض المضلل والعبث او اللههو والزينة والتُفاخر كما وصفوا الأدب المعاصر او (T)

$$
\text { (TY) المصنر نفـسه، } 19 .
$$

 الكيلاني


أ. أ. حسن منديل العكيلي
,أمرارأ بِانية تستنبط من مكونات النص الحلب في سورة مريم بصيغه المتعلدة، ذلك ان الأحداث التّي تناولْتها تَتَاج الم هذا الاسلوب الححلابي لغرض التوضيح والبيان، بسبب المباشرة في الثقول. وقلة ورود الصصر اليبانِية كالمجلز والاستعارة والكناية والتششبيه في سـورة مريم يؤكد هذا المعنى الدقيِ الذي يستنبطه الدارس من الملاحظلة الدقيقة للنصَ الثقر آني، ومنها غلبة اسلوب التّوكيد في سورة مريم التّي تشير الى حاجة الأحـداث التي تناولتّها

لاستقر ارها في ذهن المثلقي (71)
وهي تنأى عن تحليل الأدب العربي
 الاسلوبية الغربية عليه، وان اختلفت في اعتمدها على أمهات مصادر التراث الـعـربي ئي تشكيل الـذائتـة والمعرفة الأدبيتـِن، والمـنـاخ الــنـي تنتمي إليه، كعمود الشعر الـذـي وضعه المرزوقي لِّعلم الـفـرق بـين المصنـوع والمطبوع ما أطلتوا عليه بـ (المعتمد في الثقافة الـعربية) (VV) وكالمختارات الشهيرة:

ومـن النّص كله من خـلال المقارنة بين التراكيب المتباعدة ونظلامه المتّاسك. ومـن خــالال الإحـصــاءات ودقـة

الملاحظظة يستشفها المدارس البالاغي او الاسلوبي. كحفف أداة النداء وإظهارها في النص التقرآني كله يشِرِ المى التمبيز بين الـالثق والعبد، فبإذا كان النداء موجهاً من العبد الم المالتّ تبارك وتعالى يرد النداء بحذف أداة النداء والعكس كنداء زكريا رَبِ伍



《

ومـن الـــلالات الاســوبيـة التّي تُسَشَفُ: من النص كله: طغيان اسلوب

$$
\begin{aligned}
& \text { (70) البناء الفني يو سورة هربيم، د. حامد عبد } \\
& \text { الهادي حسـين ع \& } 0 .
\end{aligned}
$$

 $\qquad$ العدول في النص الثقرآني

الحلاسة والمفضليات والموسوعات الأدبية مباحثها: نحو ولغة وبلاغة وأدب. وقّ ميّز الباحثون بين البِلاغة اللنوقية وكتابات ابن المقَع وعبد الخميد وبليع الزمان والبي حيان التوحيدي وغيرهم. والبالاغة المنطقية المعيارية ومسلها بعضهم وهـذا يِتلف عـن النـص الـقـرآني بالبالاغت القاعلية والبالاغة اللثيمية. وشروط تفسيره وقلديته ودوافع تناوله والأولى هي التي تتحلث عن مواطن وشخصية متناوليه وثقافتهم الروحية الشاهل اللبـالاغي... والثانية"ما يكهل اللشاهل من معان وطاقات وقَم تؤوي لى

وذاثڤتهم الماصهة.
 المنهج الانطباعي الني يتوم على الانفعال الإعجاز الثقرآلي.."(79). الثذي نعنى به من الاسلوبية الحليثة، وربا على المغالاة والابتعاد عن الموضوعية اهتي|مها بالخصائص الفنبة والملامح ,أسس العلم. هــنه الاسـلـوبيـة الإسـلاميـة اصل الدلا الدلالية الدقيقة التُي أطلق عليها القدامى البلاغة التعبية التّي نشأت من خالال أسرارأ بيانة، تستنبط من خحالل تدبر الانحر وطريقة نظمه ومبـاني ألفاظه،
 مركزين على تفسير الُعدول في ضوء ذلك، خاصة وإثاته اللذي تناوله عبد الثقاهر في ناهِك عن ان العدول من أهم ميادين كتابيه: أسرار البلاغة ودلائل الاععجاز، الاسلوبية الحديثة. لكنا نحاول تفسيره في وإجاعهم على ان إعجاز القرآن يكمن ئ ضوء نظام اللغة العربية، وهو تناول أقرب نظذه واسلوبة. الى مفاهيم الاسلوبية وعلم لغة النصن

إلآ أنّ المتأخرين انتهجهجوا نهجاً معياريا
اللنذين يتداحالان كثير|أ. وصاغر ا"قو اعل صارمة صيغت باسلوب عقيم" "(TN) وما نترؤه في كتب البلاغة (TQ) البالاغة العربية في ضـوء الاسلوبية، , البالاغة بين المنطت والثندوق، ضسن كتاب
 الملرسية المعيارية فضاكا عن الخلط في (TA)

أ. أ. حسن منديل العكيل
ولِيس العدول خروجأ عن الأصول وحسرة ولوعت وحـزن ويأس...وعليه
الافتراضيـة فأكثره داخـل ضمن اطلار نـلـ المراثي بزمن الحال او الاستثبال لان
 بأنه عدول يرد ي اللغة المألوفة العادية ورأى تامر سلوم في تحليله شعر ذي وان استنبطوا منه ملامح فنية السلوبية الرمة بأنه عبّر بالفعل المضارع في مشل: ومعاني ثانية، لكنه في تراكيب مسشتيمة أبكي، أخاطبه، أسثيه وغيرها أفعال تفيد
 توحي بالاستمرار الشُشوري هذا الحلدث وتشيبهات وخيالات اتو مانسميه بالعدول الدلالي (الانزياح) 'لدى المعاصرين. ,لا يكثف هذه الملامح الاسلوبية إلا مـن ـلـديه المـوهبة الأصـيـلة ولِيس المكتسبة، وإن كان بعض الدارسين خلط بين دلالة الصيغ والدلالة المعجمية كتول احدهم ان كثرة الفعل المعتل في النصص تدل على اعتلال المبلع النفسي والفعلـ
 الخوسكي ئ دراسته (الجملة النعلية في
 نادر يـ مرثيات المتنبي، أما الفعل الماضي المي فكثير الوررود وعلل ذلك بأنه يشير الـى ان في الماضي انتقطلع، وني الانتقطلع ألم وندم

بrl ينظر: : بي الئثد اللـساني (V.) (VI)

## - g(


 وكذلك توزيع الدراسة على مستريات لغيرية أربع هي: المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والتركيبي والـدلالي، نضلاك عن التصيري او البيائي، التّي لا تكاد دراسة
اسلوبية معاصرة او لغوية تخلو منها (V8). ناهيك عن سعة الاسلوبية وعدم استُرارها وكثرة مناهجها ونظرياتها وتطنانها على علوم غتلفة، وعدم الاتناق على تعريف عدد ها ها. لا لانعي عدم صالاحية تطبيق الدنرس الاسلوبي على العدول في النص التقرآني قال د. عحمل الدجيلي: "إن تطبيق النظرية الإنسانية على النصّ الثقرآني يُسِ إخالالًا
(V乏)㥩
 ئ بسورة يوسفس والمسور المكية درالمة بالاغية الملوبية (اطر , +

 لا توديه المشنة وبنى الحـدل
الثقرآي (اطروحة).

مع أسالِبب العربية وطبيعتها المنتلفت عن أنظلمة اللغات الغربية وآدابها التي وضعت هـا المناهج الاسلوبية الحديثة دراسـة وتحليالَ وتطلبيةًاً. إنَ نظام النصوص العربية جزء من
 نحاول كثشفه، وفي ضوء الاسلوبية العربية الإسا>مية للوقوف على أسرار العدول ودلالاته الثانية. ولُسنا ملزمين بمتابعة الأعهال السابقة والقراءات الاسلوبية المسابقة وتقليدها، عربية كانت ام غربية، ولا نسيعى الم أن يكون تطبيقنا الاسلوبي نسخخة معلّله هنها، ولا إلى جعل المصطلحات المديثة المّرجمة او المستحدثة هلاًاً ولا نتخذا المناهج
 دراسة إعجاز القُرآن دراسة غربية ملفقة لا تُرِي خصوصية لكام الها تعالى كا فعل ذلك بعض الـدارسـنـن (Vr) فهي إن صلحت لتححليل الشُعر والثصصة والأنواع (Vr)

.أ. أ. حسن منديل العكيلي
بحرمة القرآن، وإنا إضافة بعض موارد توسعوا به حتى عذّوا الشعر والاسلوبية





 حيث استنباط الدلالات من نظام العربية والعدول النٔي يملث في ضوء هذا النظلام نفسه (والجلديد) النذي يمكن ان نقدمه الى ذلك وهو يتصل بموضبع الاسلوبية كونبا تعنى بـالـدلالات غـير المبـاشرة، الدلالات الثانية او الأمرار البيانية التي

يؤدبا نظام العربية. فقد تحَّث البّالاغيون عن حسن نظم العبارة الثقرأَنية وجال اسلوبها ودقة اختشار ألفاظها ومالامتها للمعنى وسبكها في تسلسل منطقتي على وفق نظام متـاسك، وموقعها وشكل بنيتها والأصوات الموحية بلالة بنية اللفظ والتركيب بحيث لا لانجد بديلا عنها في دقة التُعبير والا حاطة بالمعنى والمعاني المجازية التّي تخرج إلمها، وما تناوله البالاغيون في علوم المعأي والبيان

ولا تشـترط الاسلوبية أن يكون منهجنا تقليداً أو نسخة من التُطبيقات المسابقة، فنعقد مباحث لعلم المعاني وخـروج الـدلالـة الى المعاني المجازية أو التنغيم والتُكرار اللفظلي والصوتي والمُناس والفاصلة، والعاطفة والميال والمـرسـبـقى الـداخــلـــة والخـارجـيـة والمحسنات اللفظلية والمعنرية والمجالات الـدلاليـة للسور كالجهـاد والتشثريع
 نضاك عن عـدم اتفاقهم على معيار معرن للفدول عن الثقياس، النذي يثتالف وي دراستنا عن انزياح كوهن وغيره وقد . تُنيات المنهج الآسلوبي ين سورة يوسغ (V0)
 ونحوية •اY الابو والـــرو المنية درامة

اسلربية. العدول في النص الثقرآني

هـذا النظلام هو المعيار الــذي نتيس علبه الـعـدول في الاســـوب الـعـرآني، وليِس الأصل والفرع لدى القدامى، او
 الغربين، او نظرية تضافر القرائن لْدى بعض الدارسين كا مرَّبنا. سـأتنـــاول خـرق الـنظطام الإعــرالبي في النصص الـنـرآني بالتحليل الاسلوبي والنُحوي في ضـوء نظلام اللثة العربية مستنبطاً دلالات فنية ومالامح اسلوبية. والنظلام الإعرابي احل الأنظمة التي تعضد أنظمة العربية الأخخرى، النظلام الصرئي والنظلام النّحوي والثنظام البالاغي. وني النـصن الــــرآٓني كثير هـن نحو هذا، بعضه لم يشر إليه القدامى في تناوفم اسلوب القُرآن وإعجازها إلاّ ما ورد عرضاً يـ التُفاسر ولاسيا النحوية واللغنوية منها. وأقلم ما نسسب المبعض الصصحابة أنهم قالوا: "إنّا نجد في المُرآل لـناً وستقيهد العرب بألسنتها" ونسبوا الى سعيد بن جبير، (رضي اله عنه) انه قال:""ي الثرآن
 كَ

والبديع، وعلم) الإعجاز ئي حسن السلوب
الـقرآن ونظمه المنتاسق: الصـواتاً وبُنىَ وتراكيب(VV) (أعجههم ذلك حتى عدّوا وجه الإعجاز الثقرآنيإنا سببه (المشابهة) التي يبني عليها نظام اللغة العربية في مسmوياتها، الصرفية والنُحوية والبلاغية والدلالية وغيرها، كلها تنساق في ضوء نظام واحد هو تعلين الأصوات والحروف والألفاظ والتّراكيب والدلالات بعضها برقاب بعض وتحّل بعضها على بعض، في المستوى اللغوي الّواحلد من العربية، وني المستويات بعضها على بعض، نظلام واحد مطّرد لأداء المعنى القّرآٓي المطلق الــني لا اختــالاف فيـه، الـثـابـت كونه يكوي المُتغيرات الزمانية والمكانية، فهو كالمعادلات الرياضية الثابتة وان تغيرت الأعداد داخللها بحسب المتغيرات.
(VV)




 وصفاء الككلمة 00 ومن اسرار التُعيري ني


أ.د. حسن منديل العكيلي


 وقد أشاروا الى هذه الشّواهد الأربعة ومثلها في القرآن الكريم كثير. وللهن حلالات كثيرة ليس بالْضرورة الحطا النحوي أو اللغوي (A. (A فضلاَ عن مكانة من نسب إليهم هذا التون في الإسامهم، ومن يرجع الى التُناسير ولاسيل النحوية يـيد كئرة اليـلاف والآراء المُقناطة في

توجيه هذه النصوص وغيرها.
الأسلوبيون بـعـّون ذلك وغـِّيره:
خرقاً وانتهاكاً وانزياهاً: وانحرافاً عن مقاييس اللغة، وتوة ضاغطلة على حسامية القاريt، وحـدة المناجأة عليه ومنبهات اسلوبية( 1 (1) ويــرون: كـلـا كــان الانــــيـاح او الانحراف بعيداً كان أعلى بلاغة وأكثر

> عاطفة وإثارة وإبداعا ونتاً.
(Va) الكشاف: :rv1 وينظر: دراسات لاسلوب
 وتثندها، الموسوعالالاعباز العليبي.
 .A. الاسلريبة والالاسلوبر) (11)
,
 النساء: إِّا وَ
 , عِ
 وعن عائشة وابن عباس (رضي الهّ عنه)
 التزغشتري بـُوله: "إنا كتبها الكاتب وهو ناعس، وهذا ونحرو هعا لا يصدق في كي كتاب الشا الني لا يأتيه الباطل من بين يديه ونا ولا من خلفه، وكيض يخفى هذا حتى يبقى
عريب r/ 00^00 وابجد العلوم r/ 1+r،
 erva تاريخ العرب تبل الإساهم 10 / 19 واعلام ral/red
－马大殳．
وهذا رذّ على طعن بعض المستشرقين
المتحاملمِن غِر المنصفين في النص المُرآني
وقال في بعض الششواهد اللسابةة：نحو
الترخص في（والمتيمين الصصاة）：＂تحنٌ به المرفوعات من أمامه وورائه والعالة المة بينه وبين هذه المرفوعات علاقة العوطنف
 غِر الإعراب أمكن الترّخص في الإعراب

 خرق الاععراب في النصَ الثقرآني، ذلك أن بعضه ورد في آيات مشيكلة المعنى اختلف فيها المفسرون تتقاطع مع شرو الد الدكتور تــام حسان للرخصة في أيـة قرينة، لا يتوقف عليها المنىى او أمن اللبس ومنها قرينة الإعراب． وقـد أخحـن فكـرة أمـن الْـلـبس بن النحاة الـذيـن قـيَّدوا قـواعـدهـم بأمن اللبس واشـترطــره لصحتها وعـــوه أصلذ أساسأ في وضع القو اعد، فأوجبوا البقاء على الأصـل ني القاعدة النحوية إذا خُشـي اللبس وجـواز الحـروج عنه


لفلعنهم وتشكيكهم بإعجاز الـقـرآن الكريم．وهو ردّ علمي من خلال أقورال الم اللغوين الغغربين أنفسهم وليسِ ردّاًا
 يرى تَام حسان انه يِبز التّرخّص في الإعــراب بـعـدم مـراعـاتـه، وزلـك للوصول بالر خصة الى غرض السلوبي عــولي مـا．．．وعلل ذلك بأك بأنه يمكن الـا خـرق الاعــراب لتضضافر قـرائن بيان المعنى زأـدة عن المطلوب أححياناً فإذا زاد الإعراب عن مطلا في（خرق الثوبُ المسلمارً）ونحوه أمكن الترخص في الإعـراب، وقوهم：（هذا －جحر ضب وهي شو اهد عحددة اجتزها النحاة ئي كتب النحو واللغة والبلاغة مشكوك في نسبتها، تَختلف عن خرق الإعراب الؤ ارد

$$
\begin{aligned}
& \text { (AY) (AY ( نحو: شمــــرن الـف خطا في الكتاب } \\
& \text { الثقدس، امهد ديدات. } \\
& \text { av /r،roo / / اليبان ئ روائع القرآن (Ar) }
\end{aligned}
$$



أد. حس ن منديل العكيل
إذا أمن اللبسل (10) وهي فكرة منطلتية المسل: ع] نصب (حالة) على التشتم والذم

قال ميبويه: : "هذاباب ييري من الشتشم

 هـررت به المسكين على البلدل ونيه معنى
 "وعلى هذا يكوز ئي التوابع أكثرها. (وقال):

 وقد ردّ القَاضي عبد البِبار مَنْ طَعَنَ في (والمقيمين الصلاة) بقوله:"جوابنا ان بعضهـم قال هو نسق على ما التّي في قوله (با الزّل إليك) فكانه قال: أنهم يؤمنون بـا انزل إليك وبالمقيمين الصصلاة. وقيل أيضأ كأنه قالن با انزل إليك وما انزّل من قبلك وبالملابكة المثيمين الصصلاة. وقيل: كأنه قال: ويؤمنون بالثقيمين الصصلاة. وقيل: كأنه قال وباقام الصالاة. وقيل : الـا قال

.V. ،79، كاع / / (AV)
 .Ir)


إنّ بواضع العدول دلالة أيضا تحتانج الى دراسة فني أول سورة النساء وآخرهر العدا يكثر العدول عن الثقياس النُحوي، ويكاد
 العدول يرد في الغالب في المتشابه أكثر منـه في آيات الأحكام ذلك إنَّ آيات الأحكام
 وضوح الشريعة الإسلامية واستمرارها أما الآيات المتشبابه فيكثر فيها العدول لدلالات نخية دقيقة الشاعلم: با وبي ذلك ملمح اسلوبي يربط بين العدول في تركيب الآلية وبين دلالتها العامة. - ومن الآيات مشكلة الإعراب التّي تتقاطع عع قواعد النحو كانت مسألة خلافية بين البصرين والكو الكوفين هي: (العططن على السمإنّ قبل تُام الخبر) في



 الائدة:هو 7، برنع (الصابئرن) وهو معطرف على اسم (إنّ) المنصوب وقد

لم ترد أن تُحُدث الئناس ولا من تِّاطب
بأمر جهلوه ،ولكنهم قد علد علموا من ذلك ما قد علمت، فجعله ثناءاً وتعظلياً ونصبه على الفعل كأنه قال: اذكر أهل
 (A4)" إظهار
وقـد يكون ذلك للتُتيه والتوكيد ,لاسيا انه ورد في معرض ذكر الإيان بالكتاب الكُريم (با انزل إليك) ونجد مثل هذالالعدون يرد فيمو اضع ذكر الإيمان بالكتاب وبآياته وبالمتشابها والمكمم.

 عِ آل عمران: 5V، فكلما يذكر المتشبابه يرد مشكل في الإعراب يتبعه إشكال دلاي وفي الآية الكريمة ورد الإشكالن بوظيفة
 تلميح لا أن التشابه في القرآن إنا ينع


، وra/a / (Q)
وني عوالم الثترآن

أ.د. حسن منديل العكيلي

وردت في آيات أخرى تتفق مع قراعد لللغموض (الأقل وضوحاً) لكنه لم يؤد اللى غموض المعنى، وقد فتّر الفر اء عدم وقوع اللبس مع غخالفته الإعـراب بأن الاسم الموصول (النذين) صرف على جهة واحلدة في رفعس ونصبه وخنضه. وهـو يثصل بذلك انه مبني فلل كان إعرابه واححـأ جـاز رفـع (الصـابــبـن) (41)، فـدلانلات الآية واضحة إلا أنّ العدول فيها أضاف دلالة بلاغية كان على الكوفينن والئصريين العناية ب4 أكثر من عنايتهم بالصنعة النحوية وتأويلها بالحمل على الموضع. -
 : سور ألمنافنون -
 عمات في نصب (فأصدق) وبقيت (أكز) على حكمها" (4r)
(91) (1)




$$
\begin{aligned}
& \text { (9Y) نكت الالتصصار /TYY (Iry }
\end{aligned}
$$

النحو
قال تعالى: :



 وقوله تعالى: कإِنَّ



شَهِئُ فُسورة الحم:[1v].

وقد ألمى النُحاة فيها بـدلاء ختثلفة. فالبصريون قالوا: عيمول على التّأخير ومرفوع بالابتداء، والمعنى: (إنّ الثنين آَمنوا والنذين هادوا مَنْ آمنَ منهـم بالشا... والصصبئون والنصارى كذلك). والكــوفـيون أجـازوا الع2لف على موضع (إنّ) واسمها وهو (الابتلاء) قبل تام الـبر وهذا رأي الكسسائي ومن تبعه
 تو جيه النُحاة وخلافهم فالمنیى واضح وقد استئهد بالآية الدكتور حلمي خليل


 معنىَ ثانياً بلاغياً وملمهاً اسلوبياً أو وين ونظامها ألاستعرلي. لتد وردت في النصّ القرآني شوراهد كثيرة خرجت عن النقياس النحوي سّآها البلاغيون (أساليب) وبجازات وطراتن. ويبد, أنّ اصطلاح الاسلوب
 الـقدامى والمعـاصرين عـلى الظُواهر غِر القياسية، أو ما يخرج عن قوراعد النحو كتوفمم اسلوب العدول. وهم لا يقولون اسلوب الفاعل او اسلوب المنـــول بـه وغـير ذلـك مـن الأبـواب النحوية المطّردة.
 واسلوب التوكيد والشرط والئداء وغِر ذلكّ، وإن لم يطرّد ذلك ولنظظة (اسلوب) متعلدة الدلالة قدلياً وحديثأ، ولدى الغزبيين ومـن تبعهم هـن المعاصرين العرب. إلا إن دلالته على العدون أوضح واصح تفريقاً بين اللغة المطرّرة واللغنة

ليس بالضرورة أن يتّق عليه المنسرون أو البلاغيون فتتعدد دلالاتيا بحسب ذائثة
 المعنى الثاني معنى فني بلاغي بمالي متملت
 بتوفم (المعنى الحركي) كما مرّ بنا لدي بعض المعاصرين، وبئول التقدامى بأن القرآن تَال أوجه. إن تفسير بعض ظواهر العدر العدل في النصّ القرآني باختلاف لهجات العرب يفثلد الــدلالات الدقيقة الاعـجازية لـلـعـدول، وتجَعل الــدراسـة الباغلاغية الاسلوبية للنصّ الثقرآَي متعفرة ذلك أنها تتوخيى المنينى من مكرنات النصّ ولاسيلا
 بلاغية، لندك كان منهج دراستنا أن نتأى عن خلط المستويات اللنوية بالنصّ
(4r) المعاني الثانية في الاسلرب بأقر آبي rrv.

أ.د. حسن منديل العكيلي
الصحيحة غير المطرّدة فالتضمين مثلاً العدول عن القيباس النحوي في النص
 مرتبط بالذائقة الفنية. وسنذكر عددأ من النحوري بالقراءات المختلفة، وإن كنا لم
 الأراءات وغِرها من المستويات الللغوية غير النصن الثقرآني (الإمـام)، لكنتا نُبه في ضوء النظظام التركيبي للغة العربية. قال تعالى: أَلْشَ

年

 فِ

 [سورة البقرة:IVV]، في الآية الكريمة
أو بلجزون إلى التأويل والتقندير من حذف وتقديم وتأخير وغِرها، او لم يشريروا اللى العدول في أثناء تناسيرهم كالزغششري الـنـي الم يتناول كثـبراً من العدول على الرغم من ان العدول من اهتلام البلاغي وكان الزغخشري في تفسبره

شاهدان:
الأول: نصب اسمب ليس: : البّرة) قرأها أكثر القراء الـسبعة بالرفع على




باب كان وأخواتها إذا كان احل معمولي هذا الباب مركباً من ان المصدرية وفعلهيا، كان المتكلم بالحيار..." فتد لجأوا إلى التأويل لتُستقيم الصنعة
 يكتمله المعنى، أكره النُصرّ عليه، وقالوا بعلة واهية هذا الترتيب هو (أن وصلتها) أْوى في التعريف من المعرّف بأل . أما في ضوء نظام العربية النذي يبنى على (المشا:بهة وتعلق الكالام بعضه برقاب بعض) فإن (الّبر) بالنُصب على أن (لُسِ) عكمولة على فعل ينصب الاسم بعلده كـ (إن) المشبهة بالفنعل او إحدى أخواتها الـا , والجامع بينهل (نستخ الجمدلة بعدها) وهلذا الحمل دلالة ثانية أضافها المي الدلالة الأولى للتركيب او توسٌّ بالمعنى أداه التوسع في التركيب في ضوء نظلام المشابهة النّي تبنى عليه العربية بكل مستوياتها فهي عملية تشبيه يمكن توضيحها بالآتي:

$$
\begin{aligned}
& \text { - المثشبه: ليس } \\
& \text { - المشبه به: إنّ }
\end{aligned}
$$

- الجامع بينه|: النسخ والفعلية النّاقصة.
(१Q) التحرير والتنبير / / §QQ.
(الكشاف) بالاغياً، أكثر اهتزاماً بالمعنى من الصنعة النحوية فهو لم يعالج نصب (الــبرً) وكذلك في أكثر الشوراهد التي سنذكرها (97) وكانت معالمتهـ للعدول - -ي الغالب - على انه قُرى بقراءاءات توافق القياس النُحوي. قال ابو حيان: "من قرأ بنصب (الْبر) جعله خبر ليس و(أن تولوا) في موضع الاسم. والوجه أن يلي المرفوع لأنا بمتزلة الفعل المتعلي وهذه التقراءة من وجه اولى الم وهو أن جعل فيها اسم ليسِ: (أن تولوا) . وجعل الخبر (الـبر)، وأن وصلتها أقوى في التعريف من المعرّف بالألف واللامه وقـراءة الجمهور أولى من وجـه، وهو: ان توسط خبر ليس بينها وبين السمها قليل" (98) "
وأضـاف ابن عرنة وجها آخر هو
أن"التولية معلومة والبّر بههول أي ليسِت



البحر المحيط r/ (av) (ar).

أ.د. حسن منديل العكيلي



وقد شبهها ابن رستويه بـ (ما)"أراد
 تخالف بإعرابها ولا تجعلها كلها جارية على موصوفها، لان هذا الموضع موضع إطناب في الوصف والإبالغ في التول، فإذا خولن إعراب الأوصـاف كان المُصود أكمل، لان الكالام عند الاختّاف يصرير
 البيان، وعند الاتحـاد يـ الإعراب يكون
 وقــال ابــن عاشـور:"نصب على
الاختصاص على ها هو المتعارف في كلام
 بين الاتباع في الإعراب للمعطرف عليه وبـن الـتُطع ...إذ لا يعرف ان المتكلم قصد التّطع إلا بمخالفة الإعراب، فأما النصب فبتقدير فعل مدح او ذم بحسب المقام، والأظهر تقدير فعل أخص لأنه ينيد الــــح بـين المملورحين والـــنم بين


$$
\begin{aligned}
& \text {. 0.1-0.. }
\end{aligned}
$$

يتقدم خبرها على اسمها إلا نادراً. وقد رةٍ ;لك أبو حيان

المعنى الثااني هعنى بلاغي متحرك قـ
يختلف من متخصص باسلوب القرآن اللى آخر. إلا إنـا أردنـا تطبين نظام العربية في مستواه اللبلاغي على شواهد العدول في اسلوب القرآن الكريم بعد ابُبات نظلام المشابهة في العربية، وهـذا أولى من تأويل
 ولم يتعـرّض بعض المفسرين هذا العدول كالفراء والزغششري وابن الجروم إمّا لانهم عدوه من المتشـابه وتَّنيوا تناول المتشابه والحوض فيه، او لعدام قناعتهم بتو جيه النحاة له او غبر ذلك (1-1 1)
العدول الثاني في الششاهد المذكور: نصب (الصابرين) والظلاهر انه معطوف عــلى مـرفـوعـات قبـله. وعـلـلـوا ذلك
 .
$\qquad$

 ذلك في مواضع عديلة، لنوائد دلالية

أي النقراء المتعنغين．


الجمل ونسخ إعرابها والمعلية الناقصة． －قال تعالى：


［سورة النور：01］［
قال الزغششري：قرى بالرفع＂＂النصب
 اوغلهي في التعريف، و（أن يقولوا）أوغل
لأهن لا سبيل عليه للتتكير بخخاف（قور
（1．5）المُمنين）




الأعراف：بی］． قال الزعخشرب：＂يعني ما أجابوه بـا

$\qquad$
．Vrq $\operatorname{ch}(1, \varepsilon)$
（ 1 （ الكتشاف 0 （ 0 ） التر آن، ابن آتجرو

هذا الاسلوب فهو اسلوب ورد في ضوء
نظام العربية بمستو ا البلاغي كالآَي：
－المثبه：المعطوف
－المشبه به：المنعون بهـ
－الوجه الجامع بينها：التُعية
الفائدة（المنى الثـاني）：تنبيهاً على خصيصة الصابرين ومزية صنتهم

التّي هي الصبر．
لعل باهئاً غيرنا يرى وجهاً آخر للدشابهة في هـا الاسـلـوب أقرب بـا ذكـرنـاه ذلكـ ان بغض شـواهـد نظام العربية نفية وبعضها واضحة ولاسلا الشواهد التي تناولناها في نصل（العدور
 بعض اكثر وضوحا كثواهد الحمل على المعنى والمهل على الموضع والعطنف على المعنى والتضمين والتُناوب والتخالف السساقي وغيرها． نعود اللى العدون الاون ني الشاهدوهو

أد. حس نـ مندبل العكيلي
(أن) الملفتو حة الهمزة وو جه الشبهب بينه| واضح ،والفائلدة اتساع المعنى، الو ملم الفاء الر ابطلة بين جملتي الششر طوجوابه على الفاء العاطفة. قـال تعـالى:
 [سورة الحج:ع]، فيمن يتبع الشُيطلان بنتح همزة (أن يضله). -


 همزة (فأنّ) . -



 عل (إن) المكسورة واسهـها (1-1 (1) فهو من باب الحمل على الموضع. - ومنه همل (إن) المكسورة الفهزة على - وقد يأتي بعد الـواو منصوب كقوله

,الاسلوب اسلوب تصر أي لا جواب لندّه غير هذا لإصرارهم على الكفـر ورلم يشر الي هذا العدول وكد وكلك ابن اجروم، ذكرا النه قرى بالرف الْع دلالة على انّ أكثر القراءات كانت انسججاماً مع الوجهة النخحوية.


 ، 1 ! ! بنصب (قوفم). قال أبر حيان:"وحصر توفم في ذلك
 تعالى، ولا قون إلا هذا القول"..."و(أن
 اعرف الاسمين لان (إن) وصلتها تنزل متزلة الضمير. و(توفم) مضضا للضميرير تنزل منزلة العلم. و ورأت طائنة... برفع قوفم"(+(1)، ولم يتناول التزغشري هذا ونا العدور (1.7):
(191 (1.v)
(أهل المعانِ): إنا أضاف همع الكثرة
نظرأ الـلى كثرة المتربصات (111):

- وكذلك في [سـورة يوسف: آية (ET, جمع قلة. وئ [سورة البقرة آية
 سَ
 البّرة: [Y71، قال ابن هشام: القياس (سنبات) بمع قلة لكنهم يتوسعون في استعمال احـدهـا مـكان الآخر لاشتراكها في الجمعية. فالمشه: مـع الثقلة والمثبه به: بمع الكثرة، والمبب: الاثــتراك في الجمعية، أما التوسع بالمنى (سبع سنابل) للدلالة على
 ومن شواهد العلدول التي تدل على نظام العربية او التوسع في ضوئه
 [سـورة المدئر:7]، برفع (تستكثر)
 الزُخشري:"مرفوع، منصوب المحل



الـزغششري يـ تنسير ســريرة فاطر:

أسـاور). وقدّر في تنسير سورة الحج
على: (ويوتون لؤولؤ) (4. 1.)

الـتــول الأول أقـربـرب الم نظام
 الصنعة النحوية.
 , العكس والجامع بينهل اشيراكهيا
罪
 إنا
 ويرى النحاة هذا الموضع لمـع القّلة (اقــراء)، قـال الزغششري"تـتسعون في ذلك فيستعملون كل واحـد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهيا في الجمعية)(1.(1)، ونقل الزُزكثي عني
.7ar ،AAV الكشهاف (1)
. 1E9، Irram (II.)


أـد. حسن منديل العكيلي

ونعته ليس بنعت ثخصيص، انـا هو (115) ${ }^{(1)}$

قال الباقالاني ئ شوراهد العدول عن القياس النُحوي:"ويمكن ان يكون فَعَلَ ذلـك (تعـلى) لِحِثُّ الأمـة عـلى حثظ كتابه وطرق إعرابه والفحص عن باقي
 والأحرف الششاذة"(110) (10) كل هذه الشُواهد وغيرها التّي تّحوي عدولاً عن القياس النحوري إنا أراد با
 بعض البلاغيين والمفسرين بدلاء ختالفة وسزّها الُلالاغيون اسر ارأثانية وصنّفوافيها كتباً وبحوثاً كثيرة ولا ولسيا لدّى المعاصرين فيا سشتي بالاسلوبية العربية الإسامبية
كسيد قطب والل افنعي والمككتورة عائشة بنت الشاطث وغـيرهـمبي (IIV) الستلهموا
 (110) (118) نكت الانتصار (1) (178) (11I) يتظر: المعاني الثانية ئ اسلوب الثقرآن
الكريم بYrr وما بعدها.




$$
\text { والتُنـرِ البياني } 0 .
$$

على الحال. أي: ولا تعط مستكثرأرائياً

, الشطاب للر سول

令
 وكان حق الفعل بعدها الجـزم. قال الزغشّري:"لاتكون الالٔف المنثلبة عن

 يكون همل (لا الناهية على (لا النافية لاشتراكها في النيني والحرفية، لفائدة ان موسى الِّمنفي عنه الحوف كونه يؤمن بنصر الشّ تعالى. وَهِدْ" (نفخة) والظلاهر أنها مفعول مطلق حكمه النصب. قال ابن طيبة:"لما نعت صحت رفعه"وقال أبو حيان:"ولو ينُعت الصح لان (نخحة) مصلر عمدود
－马大殳） العدول في النص الثقرآني

فيها بعض الـتراث البـاغغي ولاسيا الكريمة التي اختلفوا في تفسرهـا الختالافًا الامامان عبد الثقاهر والزغخشري ومن كبيرأ ولاسيلا في دلالـة（كتاباً هتشابها

 الكالام بعضه برقاب بعض، وإنها خرج
 حثيقته الاعجازية（تتشبر منه البلود2） لكن بيان ذلك يكتاج إلى تدبر وترّس في معرفة أنظمة العربية الماصة بها فبعضه العربية أيضأ． ，الآية الكريمة من الشو اهد الواضحة على المعنى الحركي في النصَ القرآني الني الني لا ينتضي مع الزَمن ولا تنتهي أنسراره بحسب التّلبر والمدراسة وهداية الشّ تعالى، فالمعنى الني ذكرناه ل（كّية الكريمة معنى
 اعلم، نسآل الها الهداية والآل تنول في كاملامه


خاتُّ
 تنستر العدول في النص القرآني على انه هي لغة العن العرب نفسها من غير الختالاف من أُساليب الععرب وبـازاتها ومنتها وهو الما الستدلال منطلثي، فكانوا يقارنون
 ذلك أنهم فهموا من التحدي الني وجهه الوضه الوّا الآنادراً．
.أ. أ. حسن منديل العكيلي



 النحوية التي قررها النحاة من صور




 اعتمد النُهج النحوي في تقدير الأصون الُنظام نفسه ويشّد بعضها الم بعض،
 الوضع وأصل المعنى. وتاسكه وعذوبة نغلاته وتر ابط دلالاته
 الصصادر والمراجع




 الانزيباح في المرورت المُندي والبلاغي، عباس رنيد الدرة، اطروحة دكتوراه، كلية الأاداب، جاجمغ بغداد 199 . - درةالتزيل وغرة التأويل، المطيبالاسكانفي

- القآثنالكريبم.
 الـيوطي (تهاتهـ)، ،كتين عمد أبو الفضل ابراهيم، مكتية المشهد المـنيني، القاهرة، (د.ت). أثر النحاة في اليهت الباغفي، د. عبد القادر تسين الـثط، دار نضضة مصر، الثاهرة 19Vr
- أسرار البلاغة، الأمام عبد الثأهر البرجاني

صفاء الككلمة، د. عبد الفنتاح لاثـين، دار المريخ، مطبعة النهضة، مصر (د.ت).

 عحد ابو الفضل ابراهيم، طب، دار الميار الكتاب

 الشسامرائي، جامعة الشارتة، الامـارات العربية المتهدة ب... علم الاسلوب مبادؤْ وإجر اثاهاته، د. صالاح وضل، مؤسـة المختار للنثر والتوزيع، القاهرة 199جا
 مصططنى المراغي، ططاب، دار الكتب العلمية، بيروتو 1994. العمدة في عاسن الششعر وآدابه ونتله، ابن
 عي الثدين عبد المسيد، ط1 ، ، المكتبة التّجارية
 الفلك الدائر عل المّل الـأسائر ، ابن ابي المديلد، تُعثين: المد الحوني ود. بدوي طبانة، ملحت بكتاب (الثل السائر)، دار نهضة مصر، القاهرة، (د.ت) الفو ائد الثشوق اللى علوم الثقر آن وعلم اليّان،

العلمية، بيروت (د.ت).

التقباس النـحـوي بـبن مدرستي البـصرة والككرنة، محد عـاثبر الـسريع، الـدار
 طا لبيروت 19Vr.
ح دلاثل الإعجاز، الإمام عبد الثاهر الجر جاني
 المنعم شفاجي، مكتبَ الـقاهرة، مطبعة الفجالة بمصر 1979 . 1979
روح المعالي ني تغسير الــتـرآن العظيم والسع المثاني، ابو الفضل عمسود الألكمي،
 بيروت، (د.ت). زيادة الحروف بين المع والثّأيعل، د. هيفاء عثلن، طا . بيروت
سر صناعة الإعـراب، أبر الفتح عثمان بن
 وامهد رشدي. متشورات عمدن علي بيضون، دار الكتب العلميمة، بيروت (. . . .

 مطاعثة محـا علي صبيح وأولاده، مصر .1904
 (منهج الـساك الم ألفية ابن مالك)، تُثميت:



 الـيـد الهـد صقر، مطبعن عيسى الحنبي، القاهرة (د.ت).


أ. أ. حسن منديل العكيل
 - الاسلوب بين الـترات اللاغلاغي المربي والاسلوبية الحنائية، 2. عهم بلو بحي،


$$
r \cdots \varepsilon
$$

- إطار التّطبيت في الاسلوبية العربية، د. عهمل الهادي الطر ابلسي، بجلة الموقف الأدبي، الحّاد
 وآب 1914 آب

البناء الففني في سورة مريمه، 2. حامل عبل الهادي حسين، بجلة قبس الئربية، كلية التربية
 تيسبر النححر الثربي بين المحانظة والثتجديل (عباس حسسن انـهو ذجاً)، د. حسن ونمديل،
 , r.. Y - الثاعدة الننحوية في ضوء تقيدهـا بأمن اللنس او خششية الوتبع فيه، د.ابراهیهم عحفا بعلة

اللفة العر بية والحداثة، د. مَّام حسسان، بِلة

من أسر ار نتع المالفض ئ الثقرآن الكريم، د.

 نظرات ني إعجاز الثرآن، د. حسن مـديل، بجلة كلية التربية للبنات ج ج


- الكامل، اببر النعياس عحهد بن يزيل المبر2
, اللسيد شصاتأه، دار نهضة مصر بالفنجالة
(ت.د)
- الكتابب، إبو بشر عمرو بن عثّان سيبريه

رون، مكتبة المانتجي، القاهرة، دار غريب

- تظام الثق آن مثدهة في المنهج اللفظي، الميد عالم سبيط النيلي، طب، مكتبة بلوتو، بغداد .r..r

تظرية اللثة في النئد العربي، د. عبد المكيم راضي، Aكتبة الخانانجي، الثاهرة 191. 19 . نظرية النيحو العربي، د. كالل شاهين، طا دار الفكر العربي، الثاهرة Y Y Y . .

 المعارف بالاسكندرية، دار برر سعيد للططباءة .19 V 1
النكت ني إعجاز الثق آن، ابي الحسني علي
 كتاب (ثالاث رساثل ني اعجاز الثقرآن)،
 زغلو J سامه، ط ب، دار المعارف بسصر

- الثنيابة النهرية ني الثرآن الثكريم وأنماطها



صعد اليه النبي موسى + لُّلقي الشُريعة، والمسمى جبل سيناء الو جبل الهّا وانه مشّتق من اسم اله التمر (سـنـن) معبود اهل جزيرة العرب ويبدو ان (طور مينين) مكوّن من كلمتّن، الاولى (طـور):المـبـل، وقد اند وردت هـنه الكلمة في القرآن الكـريم (1.) (1) مواضع . . جاءت مرة مع كلمة (ميناء) في [سورة المؤمنون: •Y]، قال

 كلمة (سينين) في [سورة التّين:Y]، قال
 ويلاحظ ان كلمة (الطور):الجبل، حيثّا جاءت في القرآن الكريم كانت تشير
(£) سرسة، د. المذ.العرب واليهود ني الثاريخ، ط با ب، دار الاعتدال، دمشت (د.ت)، ص \&VV





(I) انظر:عبد الباتق.المعبم المثهرس، ص .01160 .7

وقد جاءت لنظظة (הֵ/هرَ):الجبل،
قبل هـنه الكلمة في (.
التوراة كاشارة الى جبل سيناء، اما المواضع الاخخرى في التوراة فقلد جـاءت للدلالة على الصحراء الكبيرة في سيناء بين ارض

كنعان ومصر.

وسيناء اسم جبل يُطللق عليه ايضضاً (جبل حوريب) واسـم البرية المحيعة به، وقد قضى العّبرانيون عند هذا هِا الجبل سنة في طريقهم من مازّة وايليم والبحر الاهمر، من مايو الما ابريل، ووصلوا اليه بعد قِامهم من مصر بثلالة اشهر ، وكانـ تحيط بجذا الجبل برية كافية لان يعسكر فيها العبرانيون كلهم لمدة سنة، وقد اعطلى الشّ الششعب العبراني الوصايا العششر من على هذا الجمبل، وعمل مههم العهلد ان يكون الهـاً هم وان يكونوا شععباً له، ويبدو ان ان الن النبي ايليّا قد ذهب اليه بعد هروبه من (r) ايزابل

ويذكر الدكتور الهد سوسة ان سيناء هي شبه جزيرة سيناء المثهورة الواقعة شمال شرقي مصر، وان فيها الجبل اللذي



V7


اللى جبل مععن، وهو الجبل الذي كُّمّم عليه التُناسب الموسيقي، اذ ان (طورسينِن)

 ونرى اللباغي يُعبر تعبيراً واضحاً
 على عربية القرآن باستعلماله بعض الألفاظ التي يذّعي الها أعجمية في الأصل، فيقون "ان من المعروف في جمي اللغات انها قد تتداخل وتنقل اللفظلة من لغة إلى لغة أخرى فتكون بهذا الأخذ في اللغة الثانية كسائر موضوعاتها الماصة، قد كثر ذلك في الأسـهاء في كل لغة، فالني ينقل هن لغة إلى اللغة العربية يسمى معرباً، أي صار عربياً بعد ان كان غير عربي، وذلك الك كغالب أسلم) الأنبياه، فلا يلزم بعد ذلك في فصيح العربية الجتنابها، بل ان الألناظ المعترض بها لا مـنـاص في المصصاحة والبلاغت وحسن الليان عن استعملها لأنك تعالم ان مشل السندس، والإستبرق، والنـلمارت، والثسـطلاس الـنـي هو ميزان
$\qquad$
(.1 (1) الزيدي، د. كاصل ياسر .الطبيعة في الثقرآن الكريم، المركز العربي للطباعة والتشر، الثرا
بِروت ••19A، ص غ19.

اللغات المسامية.
 بعضهم سبب هذا التُغير الى كون هذه الكلمة تعد من الاسـلماء الاعجمية التي اذا وقعت للى العُرب غيّرتها بضروب من التغيير، فيقولون ابراهيم واهيم البراهم وابر اهراهام وهكذا اليضأ سيناء وسينين (4) ويُرجع الدكتور كاصد الزيدي كلمة


HYI (ا ابن دريد.ابو بكر محمد بن المسن (V)


 (A) الراغب الاصضهاني، ابو القاسم الـدين

 مرعشلي، دار الكتاب الــريب، بـريروت riA ellavr


 بغداد الشَّيخ البالاغي/ الفـــم الثاّلث

العربية للتوراة المطبوعة سنة المام ان يكعل هذا النبي من الكاذبين في اصل دعـوى النبرة، لاجـل ان يتخلص من الاعتزاض عليهم بكذب النبي الحتّيثي وفي التّبلغ، فهرف الفقّرة العشرين من ثالث عشر الملرك الأول وزاد المتر جم على الاصل العّبراني لفظ يأكالان، ولنظظ النبي الكاذب( (1) . ونص الآية باللغة العبرية





 فيهي هيم يوشفيمبإيل هشَّر لـان فيهي
 إيل إيشن هاإيلوهيم أشيرِ با ميهودا ليُيتمور
 وكان (هم) جالسبن على المأثدة وكان كام الهُ اللى النبي النذي رده. إ ب ودعا رجل الهَ الندي جاء من عهوذا قائلا هكذا

اص ص A A

خاص مبني على الدقة، كل هنه مل تكن من صناعة العرب ولا هتلاولة عندهم ليضعوا ها الأسـاء من لغتهـم ابتـداءة
 ومترفوهم، فاكتفو! في تسميتها بلغتهم بتعريب أسمائها، فالا يمكن البيان عن حقائق مسمياتها إلا بأس|ائها، ولو عدل عن أسماثها المنذكورة إلى نحو آخحر من التُعبير لـا تيسر بيان المسوميات على ما ينبغي (11)" ولو بطول الكالام الفارع (מיהדְה/مِيهودا):من :هrوذا ذكر البلاغي من جملة شواهد الـتـوراة في نسب الـكـذب والشـــاع الم الانبياء، ما ذكر في الثالث عشر من الملوك الأول، ان الثشيخ النبي اللساكن في بيت إيل الموصوف بانه كان اليّه كالام الرب للتبلبيغ قد كذب على شهعيا رجل الها بذعوى الوحي وتكليم مالك الرب له حتى حمله بكذبه على الها وعليه، وخداعه بدع باع الوحي على غخالفة امر الشه واوقعه في هلكة النكال، وكيف حـاول مترجم التزجم
(11) البلاغي.الهدى الي دين المصطفى، ج، ص 01.


هذه الأداة ني الفينيقِية (מ/م) والآرامية
 الكلمة مكوّنة من (n)

جاءت هنه الاداة (מم|/ مِن) في العهـد


 (11) $\mathrm{ro,1} \mathrm{\varepsilon:1-} \mathrm{\varepsilon}$
 مؤنث، وهو اسـم المملكة الاسرائيلية في اورشليم، ذلكك ان ملاكة اسرائيل
 الششالية وعاصتتها (السامرة)، والجنوبة وعاصيتها (اورشُليم). وقـد جـاءت هـذه الكلمة في العهد القديم (^) مـرة، جـاءت في (६ץ) موضعاً، تدل على اسم (عوذا (1) ابن يعقوب الرابع، منها:تكوين Q
 وي (VOA) موضعاً للدلالة عـل سبط
Brown.A Hebrew and Eng-(10) .lish Lexicon , p. 577
(וז) אבןשושן.קונקורדנציההחדשה, כרך שני ט-0، עמ" "1264-1258.

قال الهل لأنك عصيت قول اله山... عودا)، (מ/م) غختصر خرف الجر في اللغة العبرية (מُ/مِن):من، منذ، لأن)
 (الحرين) (ما//من) اذا تاهاه اسم معزف
 هإيش) :من الرج جل، امـا الذا تـلاه اسم منكر حُذفت منه الـنـون وادغـمت في الحرف الأول من هذا الاسم، واصبحت جزءءاً من الاسمى مثل:(مِدِّת/مِبّيت):من بيت، واذا كان الحرف الأول من الاسم حرفاً حلقياً فان حرف الـ (מ/م) يُشْكل بالكسر المال (الصصرِيه) عوضأ عن الكسر (الحريت) ويخلو الحرف الحلثقي من الشُدة، مشل:(מֻ大ר/ مِهار):من جبل (18) ويذكر قاموس التعهد القديم ان (זו) אבן שושן.המלון החדש, כרך רבי עי מק-0، עמ" 1385 ؛ قومماذ.قاموس
عبري - عربي، ص Q؟؟.
(ו(1)ילין, דווד.דקדוק הלשון העברית.עממ" 138 \$ كـمالل.دروس المغة العبرية، ص
 . $1 \cdot \wedge-1 \cdot \mathrm{y}$

اعيانها مع صدقيا لى بابل (انبار الأيام
 ذكر الباغي في قصة النبي موسى وخحروج الماء من المهج، الاعـتراض في ان التُرآن الككريم ذكر الحجر والتور اة قلد سمّته صغرة، ورد البلاغي تي ان اسم الحجر المنكرر في القرآن يتحمل الصشر كا هو معروف في اللغة العربية وهو في الاصل العبراني (صور وسلع) وقد اعاد عـلى (صــر) ضمير المنذكر حيث قال (منو)-أي منه-(خروج (7:IV)، واشار الي (سلع) باسم الاشــارة الذكر فقال

$$
\begin{aligned}
& \text { : (7:1V خرورج) }
\end{aligned}
$$



 هِنْي عوميد لْفانيها شام عَل هُصْور
 (1A) (1A)
 ص10

عوذا وعلى ارض ملوك بيت داود وملكة .1. (IV): 10 ( 10 ، 1.

وجاء في قاموس الكتاب المُدس ان ملكة عوذا انمصلت عن ملكة اسرائيل المُ حدة التي دامت فتط مذة حكمب (شاولن،
 وقد ساعدها بعد الانغصال، ان عاصمتها كانت المركز اللديني لنبي اسرائيل النذين حافظرا على الناموس الموسوي، ثم كانت اقل تعرضأ للهججات الحار جية، وتسلنسل جريع ملوك عوذا التّسعة عشر من عائلة داود، الا عثلِا ابنة عمري ملك المدلكة الشُملية، ودامـت هذه المملكة من سنة

 نبو خذنصّر فسبى (•ع) الفاً من اهلها الها
 عو ذا صدقيا الكلدانيبن، فغزا نبو خذلنصّر
 الاســوار، ونفي نحو خمسة الآف من אבן שושן.קונקורדנציה החדשה כרד שני ט-0، עמ" 819-814.

A.



 רות/صوروت) صيغة بمع مونث سالم في

اما كلمة (مْخِلע/ سِلَّع):صخرة، فقد
جاءت في العهد القّديم (07) مرة، جاءت وي (9) منها بصيغة همع المذكر السالم (مְִִעים/ سِلاعيم):صخور، في:صموئيل الأول ،0:Vo ،1 tirr ، اq:V ،rl:r


كا دلَّت كلتا الكلمتّين (צاר/صور)
 التي يُتسى بها، ولا صخرة سواه
(ץ) אבן שושן.קונקורדנציההחדשהו כרך שלישי ע-ת, עמ" "



 الأولr:r


زِقني ٍِسِرائيل.

تّجدني اقف امامك هناك على الصشخرة في حوريب، فتضرب الحجرة فتخرج منها ماء يشرب منه الشعب فعل موري موسى كذلك امام عيون شيوخ السرائيل. : (عدد - 1 (عد)



 ايل فِني هَسّالَّ فَّوْمِر لاهيم شِشدعو نا


مايم.
وبهع موسى وهـارون الجلاعة امام الصخرة وقـال فم موسى السمعو اليا المتقردون أنخرج لكم من هذه الُصخرة ماء.
 صور):صخرة، في العهلد القديم (V\&)
 جاءت بصيغة (צاجרים/ صوريم):صخور، وهي صيغة بمع مذكر سالم في (T) مواضم،

ضمير الغائب أكثر من (. (1) ) مرة (TM).

 هَزَّبه):هـنال، وهو اسم لإشـارة للمغْرد
 (n) باداة التُعرين في اللغة العبرية وهي هـه)، لأن الإسـم المشار اليه معرة وهية وهو
 من الششار اليه.

- (הֹשַעِ/هوشيَّع)
- ذكر البلاغي ان التوراة إ تصرح بنبوة يشوع -أي يوشع -بل ذكرت انه امتلا روح حكمة اذ وضع موسى عليه يديه (ب)
ورد هذا الاسم في العهد القّديم على
ثلاث صيغ، هي :

(צ()() אבן שושן.קונקורדנציה החדשה"
כרך שני ט-0، עמ" "1263-1262.
细

 rrrirly صir

فكلمة (الحجر) التّي وردت في التُرآن
الككريم جـاءت بمعنى المذكر، وكذلك
 العهد القديم، فقد وردتا -كا بيّنا-بصيغة الِّا جمع المذكر الساله، كا يُت الإشـارة الم كلمة (צור/ هــور) في الآبـة اعـلاه عن طريق ضمرِر الغائب المثر د المدكر في الأداة


 مِن) وضمير الغغائب (1/او ) وهو غتصر
 بالضطائر من الأمور الظظاهرة في لغة العهد القديمه إذ ورد حرف الجر (من) مدغأ في في


 (1:1ः\& 1:90 קורדנציה החדשהו כרד שלישי ע-תהת עמ" "1831-1830.

 في العهد الجديد للـلالاة عل الرب وترته
 انظر:אבן שושן.קונקורדנציה החדשהם، כרך שני 0-0، עמ" 1510.
... فيقرا موشيه هوشئًع بن نون

الاصلية هـنا الاســم، وقـد ورد (r)
 .... وسشتى موسى هوشع بن نون هـرات، كا في العد العد ( ${ }^{(4)}\{\varepsilon: r r$

عهوش
ومعنى الاسـم في صيغة (הأنِّע/



 . هِنعيل

 هقطعين، الاول (י/ي) وهـو الختصار

 وربا يكون الاسمم مكوناً من معطعبين، الاورل (بהا/عــو) وهـو الختصار للفظ

 الصل الفعل (نשّע/شاع) وهو فسل اجوف
(ץ) אבן שושן.המלון החדש، כרך שלישי י-د، עמ" 1002 ؛ قو جماذ.قاموس عبري - عربيه ص

التصـيرة الُصريهـة تحتـت حـرف الشين
وتسمى باللغة العبرية (קבוץ/قُبوص)، وهي عبـارة عن ثـالاث نقاط مائلة الى

r الضضمة الطلويلة الصريكة وتسمى باللغة العبرية (ناרוק/شـــرورق)، وهي عبارة عن نتطة توضع داخل حرف الؤواو، وقد ورد في موضعين فتط، في:تثنية rer
قضاة V:Y( VV)
 :بل بعد ان دعاه موسى بذلك، كما جاء في سفر العدد (17:|r) :

(ז) אבן שושן.קונקורדנציה החדשה، כרך ראשון א-ה, עמ" 532. (rv) שם، כרך שני ט-0، עמ" 837.

 نجاحه، ولـ سفر باسهه ضهون اسفار العهد القديم، وينع ترتيبه في اول اسفار


الياس، الن ياسبن
جاء اسم النُبي (الياس) في الثقرآن الككريم بصيغتّن، هما:(الياس ) في [سورة الانعام:آية 110]، و[سورة الصافات:آية
 الصافات:آية -
 بصيغتين، ان هذا الرسول لاسه، العبراني في اللغة العربية تعريبان، هما:(الياس) و(ال ياسِن)، كا ان اسهه في العبرانية جاء في العهد القّديم على وضعبن:احلدها (اليّاه) باشباع فتحة الياء واسطكان الهاء بعدها، ثُانهـا (الياهو ) بضم الهاء وتشديد
(r•) $.1 \cdot v 1-1 \cdot v$
(r1) انظر:عبد الباقي.المعبم المْهرس.ص .1 .0

واوي (שالِّ/شوَع):استغات، استنجاد، طلب النجدة(9) ويُستّى في العربية بـ (يـــوع) او (يوشع)
وجـاء في قاموس الكتاب المقدس،
ان يشوع هو خليفة موسى، وابـن نون من سبط افرايم، ولند في مصر، وكان ان اولاً
 اول مرة عند معركة رفيديم، لان موسى عيّنه لُقيادة بني السرائيل (خروج 9:IV)، واقامه موسى امام اليعازر الكاهن وكل

 العمل الذي كان علهه ان يقوم به ونقًا لارادة الها، وقل قاد يشوع معارك الغزو في شهالي كنعان واخــذ حاصور وغيرها من الملن (يشّع 1:11-10)، وقد قام بتقسيم الارض في كنعان بين الاسباط
 بني اسر ائيل والتقى عليهـم خططابه الوداعي

$$
\mathscr{y}
$$

(ヶq) אבן שושן.המלון החדשם כרך שביעי
 قاموس عبري -عربي، ص \& QY0-9Y .

الاسم:الفي عهo، ربي هو الشّ(ع) ، وهو

مكوّن من متمطعين، الاول (אֵ//ايل) وهو
 !آ//ياه، ياهو ) وهو اسم الرب في اللغة العبرية.

وهذا الرسول يُعرف باللغة العربية
باسم (الـيـاس) وهي الصيغة اليونانية هذا الاسم، ويذكر الاب انستاس ماري الكرملي ان العرب عرّبوا هذا الاسم عن
اللغة اليونانية لانه اخن من (ايليّا) (مْ فضلا عن ان اسم (اليّاس) يوافق الوزان العرب في كلامهـم، وكان معروفاً عندهم، وان من اجلداد النبي عحم هن اسمه الياس، وهو:اليّاس بن مضر بن نزار (7).
( الاطبعة الثجارية الكبرى، مصر (د.ت)،

ص


 .rvo
(Y) إن هشام، ابو عهد عبد الملك بن هشام

المهريري (ت YاA هـ) الالسيرة النّبوية،
 منير، بغداد

وعنـد تصفحنا لـلـتـوراة نـجـد ان
هذا الرسول جاء اسده فيها بصيغتين،

 .rr:r

والثانية:(אزب̣!n/ ايليّاهو)، وقد وردت


 (r) ،r. ،YV ،YO ،ry ،rl , IV ،17





 ويبدو ان الصيغة الاولى (عزبيم/
 " . (r) אבן שושן.קונקורדנציההחדשהם כרך ראשון א-הם עמ" 141.
وقصة النبي (الياس) في التوراة هي لوح، الواح.

ذكر البلاغي في مسألة الالواح التّي اعطليت لموسى اليّ، ان التّوراة صرحت في بعض المُقامات بأنها لوحـان اثـثان حيث صرح الاصـل الـعـبراني بـوله (ششني لوحت)، وفي بعض المثامات قالد
 اللغة العبرانية كلمة بمع لا تخرج الم المثنية الا بالتُتيد بلنظة (شني) أي الئنين، وان المتككلف اعترض على الثقرآن ني ورود هذه الكلمة بالجمع
 العهد الثقديم (ז (\%) مرة، جاءت في (0) مواضع بهنه الصصيغة المُردة، كا يم:اشعيا

 المونث السالم (לلماת//لوحوت):الواحح، اذ ان (اת/وت) عامة الجمع المؤنث السالم يـ اللغة العبرية، في (Y^) مرة، كا كا


 TYY-YYI

نفسها التّي جـاءت في التقرآن الثكريم، وان كان الثقرآن الكريم ذكر ذلك بايكازيان،




الصافات:1Yr- IYO-]
وقـد تنــولـت الـــــوراة تصة النبي (الياس) بصورة منصلة (VV)، ويدور ان

 وضرب ايليا الاردن بردائه فانشّق الماء
 وفرسان نارية وهملت ايليّا الى الـسماء وترك

 بعض اليهود متعداً خاليأ على مائلدة عيد النصح لايليّا، وهو ئ العهد الجديد يأتي بصيغة (ايلّا) (14)

- • (انظر:سفر الملوك الاول، وسفر الموك (rv) الثاني. . انظر: السفر الملرك الثالي (rA)



خِخناسَّم）：بنُطللون．
 شِشَّم）：سنهة－سنتّن．

مِسبارَيَم):مقَص.

امابقية الاسياء، فالحطريقة العامةلتُنيتها （التُنية الصناعية）، فتصاغ بنركيب اضاني
 واسم العلدد（نصوهاه／شِشَيم）：اثنتّان، وني حالة الاضافة（نَّد／／شنَي）و（نَתه／شتَيْي）، قبل الاسم الجمع، فإذا كان الاسم المراد تشيته مذكرأ أ في مفرده يُمع ويسبنه اسم العدد（نَّر／／شنَي）، واذا كان الاسم المراد تشنيته مؤنثاً في مفرده يڭمع ويسبق، اسم
 وكلمة（ל＇امه／لُّح）اسمم مفرد مذكر، يجمع جمعاً شـاذاً على جـع المؤنث السالم

 شنَي）للدلالة على المشنى، وقِد ورد في （ミr）ربحي، د．كــاله．دزوس اللثة العبرية، ص بr ب．． تراعد اللغة العبرية، ص اتا
（ 1 r：₹ （10（Y） 11 （ 1 e（ $(Y) 8: 9$ ，18：0
 اول V：V：
 ولا يأتي المثنى من هـذه اللفظلة الا
 اللفة العبرية تحّآصت من المكلمات المثناة عبر تاريخها اللغوي، ولم يبق سوى بثايا لكللمات مثناة بحكم ورجودها في الططبيعة مركبة من شتين، وعلامة المثنى في اللغة
 المفرد مذكرأ كان ام مؤنثاً، الي انه يُشكل انل الحرف الاخير من الاسم المفرد بالفتحة （البتاح）، وتتمثل بقايا المثنى في اللغة العبرية في ： －اعضاء جسسم الانسان المثناة، ملر：（yبا｜－ עِدِّهُ／عَين－عَيْنَم）：عين－عينين．
 شانا－شِنانَّم）：سنة－سنتّن．
 （1）אבן שושן．קונקורדנציה החדשה، כרך שני 0－0، עמ＂1103－1102．18

## 



بطبقة رقيقة من الشمع يكتب عليها بقلم
 مستعدلة الى سشة . وجاء في سفر الحروج ( 10 ( النها لو حان مكتوبان على كل جانّبِ منه|، وقد كُتبت فيهل الوصايا العشر او الكلملات
 (Y ミ: ). وتنطري عـل حكمة اجتتاعية روحية عُلّت من ميزات الشُعب العبراني (تثنية
 للحياة الصالمة، وهي موجز لكثير من تعالِّم العّهد الثقديم. وقد لُقنت الوصايا حسب شهادة الكتاب المقلدس لموسى، ثم كُتمت على لوحي حجر، وعلى الوجهين (خروج
 موسى من الجبل بعد اربعين يوماً قضاها في حضرة الله، ولـا عـاد وجــد الشـعب يعبدون العجل، فاستشاط غيظلاً، وني غيظه كسر الملو حين، ولكنه بعد ان طهّ الشُعب المُتمرد على الشّ، صعد مرة الخرى
 شنَي لوحوت):لوحين، في (IV) موضم، كاني:

 ك ك (Y) r ، ا: ا: 1 • ،1v ، 10 ، 11
 وقد تنوعت دلالة كلمة (ל'1هم، ל'nחת/لوّح، لوحوت) في العهد القديمه، فند جاءت في (£ ) مواضع كلقب لقلب الانسان ومركز ذاكرتش، (לانn הלد/لوّح هلَّيف):لوح التقلب، في:ارميا 1:1V
 وجاءت ئ (r) مواضع للدلالة على
 هبريت)، في:تثنية 10، 11، 10، 10 . كا جاءت في (r) مواضع، للدلالة


$$
\begin{aligned}
& \text { لوحوت هاعيدوت)، في:خروج الr الr الr } \\
& \text {. Y Q:re, lo:rr }
\end{aligned}
$$



ويرجح ان اللبح كان صفحة مغطلاة
(ז) אבן שושן.קונקורדנציה החדשה, כרך שני ט-0، עמ" "1103-1102.

المى الجبل بناءأ على امر الرب، وعاد حاملاُ فقال له：اطلقني لانه قد طلع السحر فقال
 لا لا لاسمك؟ نقال يعقوب، فقال

يدعى اسمكك فيا بعد يعقوب، بل يسر ائيل
 الناس وقدرت（8v） جاء اسـم يعقّب بي العهد القديم بصيغتين ： الاولى：（الاקد／يَعقُب）بحركة الضم
 حاسبر）، اذ جاءت في اكثر من（Y（Y）


 الثانية：（יلاקוد／يُعْوب）بحركي
الضم الُطلويلة المالة（مإָם גָדוֹ／／حولام كــادول）، اذ جـاءت في（0）مواضع، كا في：لاويـين ．19：01،ヶV：ミ7،ヶT：rト وقد دل هذا الاسم في العهد القديم على شعب يعقوب، اسرائيل، في اكثر من ＂اللباغي．الهدى إلى دين المصطفى،（\＆V）
r•\& ص،ヶ\&ч- Y\&० ص

وفي الــنـــرآن الـكـريـم جـانـاءت


وفي هنه الآيات اشار القرآن الككريم
 قد تضمّنت موعظلةً وتنصيلا لكَل شي؛ وامر الـرب موسى ويأمر قومه ان يعملوا ：با، كما اشارت الـي ان موسى الالــواح وجدهم يعبدون العجل التقى الالواح، لكنه، لم يقم بكسر ها، فأخذها بالـة بعد ان هدأ وذهب عنه الغضب．
 － مع الها جل وشأنه الى طلبع النَّحَر، ولـا
 فانخلع حُق فخذ يعقوب في مصارعته

 الهريم، ص－A1）

للمستُّبل لشخص الغائب، لا سيا ان هذا الفعل (بإקی/ عاقّب) يعد من الافعال المضمومة العُين في المستقبل،
 وبذلك يكون معنى الاسم:سيتبع' مستِتفي r. ان يكون الاسم مكوُّناً من متطعبن، الاول (ا/ي) وهـو غختصر للفظة الرب (بإبإ/عهم)، والثاني (עקוد/ عَقوب)، فيكون المعنى:الرب مقتّني، الرب لاحتّ.
ويبدو ان هذا الاســم جاء من قصة ولادة يعقوب وتوأمه (عيسر) الـورادة في سفر التّكوين Y0: Y Y Y Y Y ((فخرج الاول اسهر الللون كله كفروة شـعرِ فسهوه عيسو.ثم خرج اخـوه ويـده قابضة على عنّب عيسو فستّوه يعتُوب...)(). وهو ما ذهب اليه الفُراهيدي، من
 مع عيصو ابي الروم في بطلن واحدلد، ولد عيصو قبله ويعقّوب تعلقّ بعتبه خرجا معأ واشتقاقه من العقب""(01)


 ${ }^{(£ \wedge)} 1 \cdot: r$.

امـا معنى اســم (يعـقوب)، فيذكر
الدكتور ابراهيم الــسامرائي، انـه من
 كما ذكر ان العلماء يرجحون ان معنى (يعقوب):فليحفظ الالم (؟4)

ولم نجد في معجات اللغة العبرية ان المـادة (بِچֵקد/عاقَب) تـدل على هنا المعنى:الحغظ، بل جِاء بمعنى:عاقّب، تبع، لـتّ، اقتْفى الأتُر، خـلع، غشّن، ضلّ (0.) ونرى ان هذا الاسم من المادة (لإِקد/ عاقَب): تبع، لحق، وهو : ا. اسم في صيغة المستقبل، والمدلالة على ذلك حرف الياء (י/ي) الني يأتي
(£) אכן שושן.קונקורדנציה החדשה, כרד
שני 0-0، עמ" 891-889.


vre،lar!
(o) אבן שושן.המלון החדש, כרך חמושי ע- ע، עמ" 1979-1978 + قوجماذ.
قامرس عبري -عربي، ص IIV.


[^0]واسـم (يعقوب) يعد مـن الاسـماء اكثر من عيسو احتالت مع يعنوب، فغشا الموغلة ي القدم عند الاقـوام السشامية، السحق، واخذ يعثّوب بركة ابيه بدلا من وله سمة مقلدسة عندهم، فقلد جاء عند عيسو (تكوين YV)، شم ذهب المى فدان الكنعانيّن والآرامين، فضلأ عن ان هذا آرام الى لابان الخي رفنة، وهناك التّتى بـ الاسـم كان من الاسـماء التّي استعملت (راحيل) على البئر فأحبها، ونحام لابان بها للنسهية في تلك الاقـوام، ولا سيا اذا سسع سنبن، حتى اذا ما جاء وتت الزؤاج جاء مقروناً بلفظلة الالـه (ايـل)، وجاء الحتال عليه لابان وزوجه بـ (ليئة)، ثم خلدم

 خحدمته للابان ولد له من امرأتيه وسريتيه

-
-
 مالك الرّ ب، اكرامأهن. وقـد الختلف العلماء والمفسرون ئ اصله ومعناه، فمنهم من قال انهـ مركب من (إسر) بدعنى:عبلد، و(ايل) بمعنى:(الش) ، ، وبـلـك يكون معنى (اسرائـــل):عبـد ( ${ }^{\text {(02) }}$
(or) انظر: تامبر الكتاب المعَدس.ص 1. v \&-1, vr



الالف الثاني قبل الميلاد بصيغة (يعنوب

$$
{ }^{(o r)}(\text { ايل }
$$

وجـاء في قاموس الكتكاب المُلدس،
ان (يعقوب) الحـد الآبـاء الثلالة الكببار للعبرانيين، وهو ابن اسحق ورفقة وتوأم عيسو، وكان اسحق يِب عيسو اكثر من يعقوب نظرأ ألماسته، فلم قاربا الموت اراد ان يباركه، غير ان رففة التّي احبت يعشّوب

الدين، تُدثِيق:الدكنور مهدي المخزومي


 الرا انذين ني ضوء مشاربع الري الزراعية والمكتشفات الأثارية والمصادر الثّاريخية،
 ص

من الآراه في تغسبر هذا الاسمه، منها:ان
 لِيست منعولاً به، وانما فاعل، فيصنح المعنى:ايل حارب، ايل عارك، ومنها من

 الاسم معنا:الشا او ايل مستقيم، ومنها من يرى انه يرجع الم المفردة الاغريقية

 لـ (איש רִمْל// ايـش راحيل، أي:الرجل النذي من قبيلة راحيل)، ومنها انه اختصار لجملة (יה שעיר הـא אל/ يه سعير هو ايل) هعنى الاسـم:اله سعير هو عهوه، ومنها
 (شري) بمعنى:اللمعان، ويكون معنى الاسم:ايل يشع، ومنها من يرى ان لثظلة (يسر) من النفعل العريب (يُسـر)، والنذي

 الدكتور زياد، ان اسم (السرائيل) مشتق مـن المـادة (سرا) وتعني:الرتع، علا، ويكون معنى الاســم:الارض المُكُرّمة

وهـو هـا ذهـب الـيه المكتـور امهـ
سوسة، بعد ان ذكر ان هذا الاســم من الاسماء السامية القديمة ${ }^{(00)}$
ومنهم من ذهب اللى انه مركب من

وبذلك يكون معنى اسم (اسرائيل):رجل . ${ }^{\text {(07) }}$ 新

ومنهـ من ذهب اللى انه مركب من
متطعبين (يسرى) و(ايـل)، ومعنى اسم

ويذكر الدكتور زيـاد منى بجموعة
=





 الكاريخ، ص ص49.
(07) انظر:السامرأبي، د. ابراميرم.الاعكام






 وجاء في قاموس الكتاب المقلدس، ان يعتوب (اسرائيل) صارع الهـ جل شأنه الو رجل الها عند نهر يبوق (وادي زرقا) وذلك بعد مفارقته للابان اخو امه (رفقة) وابو زوجتّه (لئئة، راحيل)، ورحيله نحو فلسطِنِ، ولقاثه، بأخيه عيسو وطلب عفوه، ورحيل يعتوب المى المنوب، وهناك ظهر له الهَ ثانية كا ظهر لهُ وهو في طريقه الى فدان ارام (تكوين 9:r0 مؤكداً تغيير اسمه الم الى اسرائيل، والعهد النذي اقامه مع أبراهيم، وني افراتي (بيت لـم ) ولد ابنه الثّاني عشر والاخير :بنيامين،
 حزني، ابن تعبي، وقد توفيت امه راحيل

 البركة، وهو اخخو يوسف، واريتّل يعنوب الم حبرون وقابل اباه اسحت، وكان عهره
 يوسغ (تكوين Q:£V)، وعاش هناك (IミV) (IV) سنة، وحتّط اطباء مصر جنتّه، وجاء با با
(اسر ائيل) هو (السراة) وهي اسم هناطق مرتغعة ${ }^{(0 \mathrm{~N})}$ ونـرى ان هــا الالـــّ، هركب من
: مثطعبن
الاول:(שְׂרח/ سارا):ناضل، جاهل، اصبح حاكم] (04)، والثاني:(مر/إيل):اسم الالـه الـسامي القديم، وهو -على رأينا -يجمع معظم الآراء السابقة، فهو يدل : او لا'، على القصصة التي يشمر اليها العهد

القديم من ان يعقوب تصارع مع اله جل شأنه، فأطلق عليه (:بְِٕمא//يسرائيل) لانك جاهلت مع الها ومع الثناس. القائل ان معناه (الاله (ايل) يمكمم)، فمن معاني الفعل (שָּרָ/ سارا):اصبح حاكماً، وهو رجل الها وعبده وصفوته، وهذا ما
(OA) انظر:منى، د. زياد.بنو اسر ائيل (جغرافية

 $.110-$
(09) אבן שושן.המלון החדש، כרך שלישי

-عربي، ص 9A1.

 ،V ، T:V V اA : 1 • ، Y: Q (r1) ${ }^{\text {( } ا \text { ا....(Y) Y:Y) }}$

 المتكلف على قلس التقرآن الكريم، وان الآيات القرآنية التي تناولت السملوات والأرض قد خالفت الهينة الجلديدة ها، فرد هــا الاعـتراض بقوله :"إن قوله تعلى (سبع سموات والسهوات السبع)
 الهيمّتين القديمة والجـديدة، فيدكن أن يقال على الفيئة القديمة إن اللسموات السبع هي أفلاك السيأرات الُسبع، وان فلك الثوابت هو الكُرسي...، والفلك الأطـلـس المـديـر عـلى مـا زعـمــوا هو العرش...، ويدكن أن يقال على الميئة الجلديدة إن اللسموات اللسع هي أفلاك خـس من السيارات مع فلكي الأرض و(فلكان) والعرش والكرسي هما فلكا نبطرن واورانـوس، وامـا الشُهس فهي
(1) אבןשושן.קונקורדנציהההחדשה، כרך שני ט-0، עמ" "957-949.

يوسف وانوته للى حبرون في موكب كبير ودفنوها في مغارة مكيفلة (تكرين • 1:0 (7.) (1\&مرة، جاء في (rQ) موضعاً للنلالة على (يعقوب)، وان هـذا الاسـم (اللثبب) اعطاه اله له تكرياً له بعد مصارعته مِ

رجل الش، كا في ،YA:rY ، Ir:Yv ،rl:Y7 تكوين ،Y (Y)YY (Y) ،(Y)1•:TO ،Y: Tr



 .Ir:rץ، ا:1 وجاء في المواضع الاخرى للدلالةعى ابناء يعقوب، شُعب اسر ائيل، منها:خرورج (11, 1- ،A:r ،ro ،rr:Y , Ir ،1r:1


 .1.vo-1-vを

هن ان الشُمس تشرق وتغرب وتسرع الى


التّوراة كصفة للسماء في (IV) موضعاً،


 (15) $1: 10$.

وهنه الكلمة (רجקיע/ / راقيع) في اللغة
العبرية معانِ عدة، منها :
-
الزُرقاء.
 وهي من الفعل (?جِهע/راقَع):داس، سطلّح وجاء في قاموس الككتاب المّلس ان كلمة السلـاء تشير في الكتاب المقدس الـى " ص (ז) אבן שושן, אברהם.קונקורדנציה החד דשהו כרך שלישי ער-ת، עמ" 2033. (70) אבן שושן, אברהם.המלון החדשם כרך שישי ק-ר، עמ" 2569 ؛ "وجمان،


مركز الأفلاك" "(Y) للهينة القديمة والبــديـدة، ويستدل البلاغي على ذلك، بأن التوراة (العهد القديم) تذكر ان السملم (جلد) تفصل بين مياه فوقها وتحتها، بذلك خالفت الهيئة القديمة، كما خالفت الفيئة الجديلة باستعلها كلمة (رقِع) بدل الجبلد وهو
 الششهس مثل العريس المارج من ححجلته، تبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من اقصى السموات خروجهها ومدارها لكا
 للهيئة القديمة فان المقرر عند اصحابها ان الششمس ومـلارهـا في السملاء الرابعة لا في اقصى المسموات ولا في اقاصيها، وخالف للهيئة الملديدة لان الشمهس عند اصحابعا مركز للسموات لا تدور وليس ملارها الم اقصى السموات بل الس السيارات تلدور عليها وهو عخالف لـا جاء في التوراة

ص صر (TY)
 واســم (יاجn/ يــونــا) المــم عـبري،






والصيغة العربية هـنا الاسـم هي (يونس)، التي يرى الاب انستاس ماري
 وهو ما نراه نحن ايضاً ؛ ذلك ان الاسم ينتّي بحرف (السين) وهي من صفات الاسماء في اللغة اليونانية، وقد عذّ علماء اللغة العربية هـذا الاسـم مـن الاسـماء الاعجمية، لنلك لم ينصرف، لانـه لو كان عربياً لأنصرف على الرغم من وجود
 rerrer mir
(1) אבן שושן.המולון החדש: כרך שלישי

-عربي، ص r•v.
(79) אכן שושן.קונקורדנציקיה החדשהּ כרד

$$
\text { שני 0-0، עמ" } 856 .
$$



$$
\text { المـاعد، جاص با } 1 \text {. }
$$

السم)؛، السلماء الهيولية والسملماء الُروحية، في تظلهر فوق رؤوسنا وتسشى الثقبة الزّزقاء، وهي عند العبرانيين الجللد، ويفولون بجازاً ان :انا كوى ومصطريع يتزل منها المطر والصقيع والثلج، وسميت النُجوم نجوم السماء وجند السلماء وانـوار البللف، وني العهد الجلديد هناك السيلاء الرو حية، وهي
 النسل؛ وانه اله السـلـ؛، وقد قال الربيون ان
 يثول انـه صعد الى السلم) الثالثة (Y) (Y (Y كررنئوس (Y:|Y) وهي ما يعبر عنها بسملا السموات، فالسلاء الاولى سطاء السحب والطليور، والـسماء الثانية سلاء الككراكب والنجوم والسّ) الثالثة فهي ثظلهر المجد الالفي ومسكن الملانكة والقديسين (TY)

- (יاجِش/ يونا):يونس
- ذكـر البـلاغي ئي جلة انبياء العجد القديم يـرنان بـن امتاي -أي
 .


اهل نينوى ونادو ا بصوم ولنسبوا مسر حأ، هن كبيرهم الى صغيرهمب، حتى ملكهمب، فعفى الرب عنهم، وقصة اليقطلينة التّي
 نينوى (يونس ז: ا:-1:1-1-1). والقصة نفسها نجلها في القرآن الكريم، حتى ان القر آن وصف يونس بـ (صاحب الحوت)، وتضر عه وتوسله له تـعـالى لينجيه مـن بططن الـــوت، تــ كُمَاحِ القلم:ع₹]، وتصة التّقام الخوت اياه، قـ [سورة الصافات: [1\& 1 ]. ولـقَّب الــتـرآن الـكـريـم يـونس بـ (ذي النون)، أي:صاحب الحوت، قال

 إِّهَ
 و (ذي) في اللغة العربية بمعنى (صاحب) اضيف المى (النون):الحوت، وكلمة (النون) تعد من الالنفاظ السامية

حرف (اليّاء) في اوله (V) وقــد جــاء ذكــــــاســم (يــونـس)


 وقد ارتبط اسم (يونا) او (يونس) بالحوت، فقلد جاء في العهد القديم، ان ان الم (يونا) امرهاله بالذهاب الى نينوى عاصمة الامبراطورية الآشّورية وينذرها ويعلن خر أبا بعد ان طغت وتجبرت، وان (يونا) لم ينفذ امر اله، وهرب فصعد سفينة ذاهبة الى ترشيس وهي مستعمرة فينيُية، فأثار الثرب الرياح الشديلة، والتقى البحارة التقرعة، ووقعت على (يرنا)، فألتوه في البحر فألتمه الحوت، ظل في بطلن الحوت ثالثة ايام وثلاث لِّالِ، نصلى الى الرب وتضرع اليه فانجاه الرُ بـ بن بطلن الموت

وعودته المى نينوى والثقيام بعماله، فآمن (VI)


جr ص صMA.
(VY) عبد الباتي.المعجم المُهرس، ص 9YA.
-فاعلم انه كل ماجاء في العهدلد القلديم مـن السـم السامرة المذكـورة فانما لنظه في الاصــل الـعـبراني (شــمـرون)، وعليه جرت النسخ الفارسية والعربية وكذلك الترجة العبرانية للقهد الجديد وجرت على نهج الاصـل العبراني للعهج المّديم فسمت المسامري (شمروني)، والسامرية (شُهرونيت) والسامريين (شهرونيم)، وانه لا ينحصر وجه التسسمية بالسامري بالنسبة الى ما بناه عمري بعد زمان سليليان، بل ان من المدن التي افتتحها يوشع بن نـون، وكـان فـا هلك فـلا بـد ان تكون موجوردة في عصر موسى لثقرب الزّزمان، فيكون تعريبها (سـامـرة)، والمنسوب اليها سامري، وان من اولاد يساكر ابن يعقوب من السهه (شمرون)، وكان بنوه من عشائر بني اسرائيل المعلودين في الجند على عهل موسى وسميت عشيرتهم في الاصل العبراني (هشُمرونيم) السامريين،


 rY.

المـــتركـة، فــو مـوجـود في الاكـديـة والكنعانية والآراميات والسريانية، ويدل على الحوت (V+) علان (نומרון/شومرون):السامرة ذكـر البالاغي انتقاد المتكلف
للقرآن ونسب اليه الخلط والثلاط بتسمية صانع العجل المذكر في قصة بني اسر ائيل وعبادتهم للعجل، بالسامري، وانها لم يكن في عصر موسى شيء يفال له سامرة ولا سامري، وانـه قد اعتهل في هذا على ما جاء في المسادس عشر هن الملوكا الأول من ان عمري ملك اسرائيل الني ملك بعد سلليلن بن داود بخمسبن سنة هو النذي بنى مدينة السامرة، وانه لم يقع ني خلق الش في جهي الامكنة والازمنة منشا للتسمبة بالسامري حتى بنى عمري ماينته المذكورة، ولم يختص بهذا فنّد سبقه اليه
 بني اسر ائيل على عهد موسى سامري وان انـ هذا النُعت لم ينعت به الا بعد جالاء بابل. واذ سدعت هذا -الكلام للبلاغي
(Vr) انظر :باقر، طه.من تراثنا اللغغري التديم، .1ミ9

على حلود زبولون، وكان ها ملك تحالف
 اللغة العبرية يقابله الحرف (س) في اللغة (بني اسر ائيل بتيادة يشوع (يرشع) فهزمهم

 rr r. (שומרון، שמחרון/شومرون):اسم عـبري مـعنـاه:مركـز الــــراسـة، وهي عاصـهـة الاسـبـاط الـعـشرة، المملكة الشـلمالية، بنيت ايـام عمري بن اخاب
 بوزنتّن من المضضة، اسم|ها عمري شومِرِ
 هاجم شُلمناصر ملينة السامرة (الملوك الثأي r- 7-1V ) وتغلب عليها في عام
 وقـد جـاءت هـذه الكلمة في العهـد التقديم (• (II) مرة، منها:الملوك الأول ، (A:V V

 للدلالة على سكان السامرة، الملوك الثاني


يبلو ان الامـر يـدور حـول الحرفين الاسنانية في اللغات السامية، ومعظم الالنفاظ التي تأتي في اللغة العبرية بحرف

 جاءت هذه الكلمة في العهد القديم، وقد دلت على: I. (نשמֵרו//شِمرون): ابن يساكر ابن يعقوب، وجاء في (Y) موضعين، تكوين

 وقـد جــاءت في مـوضـع واحـــــ، عـد .Y६:Yฯ
Y. (שֻמִרן/شِهرورن):ملينة كنعانِية
 الاصوات الاحتكاكية الاسنانبية ي الغّتين العبرية والعربية واللغات الـامامية كافة، انظر:موسكاتي، بسباتيّو (وآخـرورن). مذخل الى نحو اللغات السامية المثارن،
 الجهار الطلبي، ط ال، عالم الكتبه بيروت


نجلها في العهد الـقـديـم تشبه قصة （هـارون）الخي موسى، فهو الذا صني العجل من الذهب وينى مذبحاً له، ونادى الدي لعبادته، في الوقت النذي كان الهـ جل جلالى يكلم موسى في تقديس هارون（خروج

 وقد ورد اسم السامري في القرآن
 （va） 90

- (nِدیاح/حَنخ):إدريس
－ذكر البالاغي اعتراض المتكلف على معراج الُرسول البلاغي：انه يكفينا ان نحتج عليه في امكان الُصعود لالي اللسم）ووقوعه بكتبه التي ينسبها الم الوحي حيث تذكر صعود البشُر المى السماء مكررأ．．．．، ومنها：صعود ايليا الي السمطه، وصعود（حنوك）－أي

（V9）الظُ：عبد الباقي．المعجم المّهرس، ص ．$\{$ 人个
＂r البلاغي．الهدى إله دين المصطثى، ج（A．）



ويبلو ان الاسـم مشتّ من الفعل
 （VA）${ }^{\text {（VA）}}$
بعـد هــذا، فـان تسمية الـسـامري
والسامريين، ليسِت منحصرة على النُسبة

لمدينة السامرة التّي بناها عمري، بل هي هي اليضاً من شمرون ابن يساكر، ويساكر احد اوولاد يعقوب، وهو قبل النبي موسى، وسُمي بنوه بالسامريين، فضالا عن هذا فان المدينة التي فتحها يوشع بن بن نون والتي كانت تدعى（السامرة）والنُسبة اليها سامري، كانت مدينة كبيرة ولها ملك يكمهها وجيش، وكانت هلا عاققات عع المدن الأخرى، وتحالفت مع غيرها للوقرف بوجه بني اسر ائيل بقيادة يوشع، كا يؤكد قدم هذه المدينة ومقاربتها لُزمن النبي موسى او قَبله． وقصة السامري في الثقرآن الككريم （vv）אבן שושן．קונקורדנציההחדשה، כרך（v） אבן שושן．המלון החדש，כרך שבי＂（va） עי ש－ת، עמ＂ 2733 ؛＂وجمان．قاموس
عبري -عربي، ص ا97.

שלישי ע-ת، עמ" "2092،203.

و الاسم (חِداح/ حَنوخ) اسم عبري
 الاصل، ويُعلّ سبب وجوده في العربية بان هذا الامـم كان يسمى في اليونانية بـ (أرمسس) وعُرَب الم (هرْس) ، وقد الستعمل العرب اسـم (إدريـس) الذـي

(اخنوخ) (لـفة لفظظه (0) .

ونرى ان اسم (ادريس) و(اخنوخ)
هشتقان مـن الــلـرس والــدراسـة، وني اللغتّين اللمتِّن وضع فيها الاسملن. وجـاء في قاموس الكتاب المُدس ان (أخنوخ) هو ابن يارد وابر متوشالح
 ولد آدم، من نسل شيث، وان وان الخنوخ سار مع الشا أي انه عاش في طاعة الها (تكوين
 وستِّن سنة (تكرين Y Y:0)، وانه لم يو جـد

( انظر:ابن تيشية، ابـر عمد عبد الش بن
 الـدكتـور :ثـروت عكـاثشة، ط با ب، دار المعارف، مصر

 وقّ ورد هذا الاسم في العهد القّديم ،Y1، ، 19 ، $1 \mathrm{~A}: 0$ (V) r:1 با

و (חِداך/ حَنوخ) هو:ابن يارد واببر
متوشالخ، ومـن اجــاد النبي نوح ويسمى في العربية بـ:ادريسس، وقد جـاء ذكـره في الــــرآن الكريم مرتّني، (Ar) (1)

وقـد اختلفت الآراء حــول اسـم (إدريسس)، فمنها منا ذهـب المى ان هذا الاسم مشتق من مادة اللدراسة، وانه سُقَي
-وهو الـسابع من ولد آدمه واهملت الـلى
 البلديد.ج
 ה-ט، עמ" 801-800 ؛ تر. جمان.قامرس
عبري -عريب، ص YM.

ראשון א-ה، עמ" 715.
(Ar) انظر:عبد البّاقي، المعجم المثهرس، ص
. $\begin{array}{r}\text { 1 }\end{array}$
 النَّيخ البالافي/ التــــم الثالث

 فضلة، بـــقِ، وهـو مشتـق مـن الفعل
 (A4) ${ }^{\text {(A) }}$
وهـو همو موسى، ويدعى ايضاً بـ
 الهّ، وجـاء في موضعِين النُين في العهد
 ويشرِ ابن شوشان الى انه يدكن ان يكون هذا السم أبو يترو (9.)
ويـنهـب قاموس الكتاب المقدس الى ان هذا الاسم (רעاוּאל/ رعوئيل) كان اسهه الاصـلي، وان اسـم (بתֵר//يـترو) لثب شرف اطـلـق عليه، ويرجـح انه
(AA) אכן שושן.קונקורדנציההחהשהה، כרך $.961^{\text {" }}$ " $2 y$, $0-0.0$


-عربي،ص غזץ.
 שלישי ע-ת עמ " 2022.

وهو سفر من الاسفار غير الثقانونية التي ل1 يعزف :با اليهود والنصارى، وينسبب خطـأ الى الخنـوخ، والكتاب عبارة عن بكموعة من الاسشار اليهودية كتبت اصلا باللغة الآرامية، ويُر جح انه كتب بين با با 1 الا
 ولكن وجدت اجزاء من هذا الكتاب في الترجة اليو نانية (A1) (بیْר/تِّرو):شعيب

- ذكر البلاغي ان موسى اشــار على هيه (يثرو) وهو شعيب ان يعلم بني -انرائيل الششرائع جـاء هـذا الاســم في العهد القديم بصيغتّن، هما :




 (للى السماء كما جاء ذلك في الثقرآن الكريم
[سورة مريم:ov-ov]

الظظ: اللالاغي الفدى إلى دين المصطفى، (AV) rr.r.r.r.r

-
طلوت
ذكـر النبـلاغي الهـتراض المتكلف
على تسمية القرآن الكريم للملك الذي طلبه بنو السرائيل من نبيهم صموئيل ب:(طالوت)، فشال وصرابه شاون، ورد البالاغي بأن:القرآن الكريم سّى هنى الملك بوصفه اللذي امتاز به عن جميع بني اسر ائيل وهو طول القامة وبسط الجـسم،
 وقد جاء أسم (نשׁאוּ/شاؤل) للد لالة على احد ملوك بني اسر ائِل، وهو شآوّل بن قيس، في العهد القديم (rQV) مرة، معظمها في سـنري صموئيل الاول ،19،1A:9، الثاني، منها:صموئيل الأول 9 ، 9 ،
 ،YY، (Y) ،1:1 11 ، C
 ( ${ }^{(90)} Q ، V$

 rro-rr\&
(90) אבן שושן.קונקורדגציההחהשהת، כרך שלישי ע-ת, עמ" "2046-2044.

كان من نسل ابراهيم وقُطورة (تكوين ${ }^{(41)}$ (Y:Yo

وجاء في العهد المقديم ذكر قصة موسى
وهروبه اللى مدين ولقاثه ببنات (يثرو)
السبع عندما كن يرعين اغنامه فساعدهن وستى فن، وزواجه بابنت (يثرو ) صفّورة
 اغنام ميه (خروج r با 1: ) ودعاه الشا فرجم الكى مصر، وانخرج العبرانيّن. وهـنا الاسـم ني العربية (شعيب)،
النذي ورد ذكره في الثقرآن الكُريم (11)

 C9\&]، [سـورة العنكبوت:جr]، [سورة (91) [IVV:الشاء

ويعد النيبي (شعيب) من الانبياء العربب، وقد اشار الزُمخري المى الانبياء العرب وقد عذ (شعيباً) واحـداً منهمب،


 (9Y) الظظر:عبد الباقي.المعجم الفُهرس، ص .011



الملك المختار، فأخذ صموئيل قنينة دهن وصبها على رأس شاوزل فمسیه ملكاً، تم دعا الششعب الى النصفاة، وهنالك وقعت القرعة على شاؤل. وجاء في قاموس الكتاب المقّدس ان الها اختار شاؤل لاسباب عدة، منها:ان مظهره سيحوز رضى الشُشب وثقتَهم، نتد كان طويل القامة جـداً، ولأنه من سبط بنيامين، وبنيامين يتوسط افرايم وتهوذا، وبذلك يستجيب لُرغبة سكان الشـال والجْنوب في فلسطِن، ثم رفع الهِ عنه الملك (صموئيل الأول 1:10-10-1 الم) ومنذ ذلك الـوقت استـولى عليه روح نجس، وتعيين داود ملكاً، وانهزم شاؤل
 في المعركة ابناؤه الثلاثة، وجرح هو هو جرحاً خطِيراً، فسنط على سيف، ومات (صموئيل (9v) ( $\mathrm{v}-1: r 1 \mathrm{r}$ و (طالوت) في الثقرآن، هو (شاوّل) في العهد التديم، ولنكن لا يمكن عدّ طالوت تعريباً لـ (شــاولن)، وانــا سـّاْ القرآن بذلك لصغة الطول التّي امتاز بها، وهو (9V) قاموس الثكتاب المُدس.ص 0.r-0.r (9.r

اللغة العبرية بدعنى:مستعار، مأخوذ
 وهر على وزن (פָעוּ/ باعول) من الفعل الثلاثي (שָׁאֵذ/ شائَل):سألّ. وشــؤل بن قِيس هن سبط بنيامِن، وهو اول ملوكك اسرائيل، وتذكر التور اة بالتفصيل خبر تنصييه ملكاً عـلى بني السر ائِل، فتذكر ان صموئيل النبي تقدم في العدر، وكان من الواضح ان ابنيه لا لا يسيران في طريق الـرب، ولا يمكن ان ان الو يكلفه احـدهـا، وكانت الامـم المحقيطة

 وجاء شيوخ اسر ائيل لالى صموئيل النبي، طالبين تغيرِ نظام الحكم، فطلبوا اليه ان ان يمسح فم ملكاً كسائر الاهمم المجاورة
 ثم التّقى شاؤل بصموئيل في طريق بحثه
 لصصوئيل ان شاؤ سيذهب اليه، وانه

$1 \cdot 4$

(וף) אבן שושן.המלון החדש, כרך שבי־ עי ש-ת، עמ" 2585 ؛ "ترجمان.قاموس
عبري -عربي، ص r. A.


 فستّى القُقرآن تارح بلقبه (44) جـاء اسـم (تـارح) في العهد القدليم بصيغنتين، هـ ا :
 مرات دلالة على والد ابر اهيمه، في:تكوين ©T ،YA (Y) YV ،YT ،YO:11 .Y:Y\&
Y. به (


في العهد الثديم (عا ا) مرة، جاءت مرة واحـدة تدل على عبد او خـادم إبراهـم وهو (الـيعازر الُدمشقي) في تكوين .$^{(1.1)} \mathrm{Y:Y7}$

وجاء ئ قاموس الكتاب المثدس ان
(تارح) السم عبري معناه (عنزة جبلية)
 . 1 ص9
(1••) אבן שושן.קונקורדנציה החדשה"

$$
\text { כרך שלישי ע-ת, עמ" } 2304 .
$$

$$
\text { (1•1) שם، כרך ראשון א-ח، עמ" } 142 .
$$

 مُ


 اشار اليه العُهد القدليم ((من كتفه فم) فوق كان اطول من كل الشٔعب) (صموئيل (Y\&:) • الاول
وقـد الِـــد احتـتـال هـنا الــر أي، بأن
(طالوت) مشتت من (الـطلـرل)، الـسيد
عبد الاعلى السبزواري -بعد اير اده النصص المتقدم من العهلد القديم-بقوله:"ولعله لـذلك سـمّي في الــنـرآن الـكريـم :بها الاسم":(4A)
-

- ذكـر الـبـاغلاغي الاعـتراض في تسمية الثرآن ابا إبراهيم (آزر) من ان
(9 (9) السبزواري، الـسيد عبد الأعل.مواهب



وهو ابن ناحور وابو إبراهيم، وقد رافق ومن ومن المعروف ان العربِ تّعل العم اباً،

 قـال تعلى:



 يعقوب بواسلعيل عمه. وقد فسّر الشّيخ الُطلوسي اسم (آزر) الــوارد في الـتـرآن الكريم بأنه لتب لـ
 اليه البلاغي، من أن آزر معزّب اليعازر
 المذكـور في الـقـرآن لم يكن أبا إبراهيم حثيقة، وانـا هـو حسب قـول التـوراة اليعازر المدمشقي ملك بيت أبراهيم او
 - فـسـّاه القرآن أباً لإبراهيم حسب




.IvT ص،\& el|q7\&

وكان عمر إيراهيم وقتشن خمساً وسبعين
 وقد كئرت الآراء حول دلانة اسم (آزر) الـوارد في القرآن الكريمه، في قولى

色 أبر إبراهيم الخليل ام هو استعرلا بجازي؟ فأهل الأنساب (النُشابة) يقولون ان (آزر) ليس أبأ الابراهيم، وقد ذكر الفقّاء أن أهل الْ الْ النسب اجمعوا على أن (تـارح) هو أبو
 وقد فُسترت كلمة (اب) في الثقرآن اللكريم دلالة على العم والجلد، فـ (آزر ) كـان جـد ابراهيم لامه او كـان عمهـ،
(1.Ү) انظر: قاموس الكتاب المثدس.ص . H 11

(1.r) انظر:الفقّاه، أبر زكريا يكهى بن زياد.

 re•

لعينيهم وناتّن ميا يو وهـو صائتِا هـم هـم، وكلم الحجر لعيونهب ويعطي مياهد فتَخرج فم مياهاً، ويصَّأو ميم ربّبـ،


$$
\begin{aligned}
& (1 \cdot 7)(11 \text { ،A:Y. } \\
& :(1: Y \cdot 2)
\end{aligned}
$$



 אָת הָעדָה וָאָת בְעירֶם.

 لِعينيهيم فِناتَن ميماف فِهوصيبتًا لاهيم


نُخذالعصا واجمع الجماعة، انت وهارون انخـكُ، وكلّل الصخخرة على هشهِ منهم
 : (11:r- علد




الاصصطلاح الجاري ئ القديم من تسمية الثقيّم بالأمور (ابا) وان كان عبداً أو رعية، فعن قول يوسف:الها جعلني اباً لثفرعون . ${ }^{(1.0)}$ (1A:1) 0 (تكوين)
وقول البلاغي ان آزر معزّب اللیعازر إشـارة هتميزة لم نجلها عند غـيره كن تناولوا هذا الاسم بالبحث والدرامة، ويؤكد ان (آزر) 'لتب ولئس اسم ومن خحالال التور اة، فاليعلزر كان خادم إبراهيم والقتّتم بأموره، وقد أرسله لإحضار زوجة اسحق فذهب الى فدان آرام واحضر رفقة من هناك (تكوين \& ب)، لذا كان إطلاق صفة الأب عليه من هذا الباب. ذكـر البلاغي ان الأهـل الـعبراني يشير الى ما يذكره القُرآن الكريم من تعلدد الينابيع ين قصة خروج الماء من الصخر لبني اسرائيل، وان لم ينص العهـد الـقديم على عددها، وهـاك نص كللماته:ويصاو
 (خـرورج (7:IV)، ودبريتم ال هسلع
 ص

فَارِيم موشيه إيت يـادو فِّخْ إيت

النعم والمعجززات التي صنعها الله بع بني السرائيل بعل خرو جهـم بن مصر، يبثع صوريم بمدعبار ويشُشى كتهموت ربّاه، يشت احجاراً بي البرية ويسـقى كـلـجـج كـــــرة، ويـوصـانو زلْيم مسلع وبـورد كنهروت ميم، اخرج بار من حجر واجرى كأنها مـيـاهـأ، هـن هـكـاه صـور ويـاز وبـو ميم ونحليم، هو ذا ضرب الحهجر، وفـاضت المـيـاه والأوديــة (مـزامـرير $.^{(1.4)}(r)-0: \wedge v$

10 10
 מִּ ...190


 صرT
 فَتَشت هاعيدا الوبعيرام. ورفع موسى يده وضرب الصخرة
بعصاه مرتّن فنزج ماء كثير، فشّرب منه

/ نــا
فيصنو):وخرجوا، وهـو فعل مستقبل ششخص الغائين حـوّل زمنه الى الماضي للدخول واو القلب عليه، اصـل الفعل
 من الافعال المركبة (لفيف مفروق) ففاء الفععل حرف الئياء ولامه حرف النف، وله

 لا مفرد له، في صيغة جمع المذكر السالم، وكلمة (רدבים/ربّيم):كثيرة، كبيرة، وهي صفة يو حالة الجِمع المذكر صفة للمياه، وهـذا دليل على تعدد المنابع والعيون من الحهجر، وهو مواقق لـا جاء

(l•v) אבן שושן.המלון החדש، כרך שלי-


$$
\text { عبري -عربي، ص } 10 .
$$



- بضرب الصخرة وإذا المياه تسيل فَيْر ريد كَنْهُاروت مايبم. وتفيض أنهارأ....
وهذا دليل آخر يقلمه اللبالغي من اونحالْـِم يشُطوفو...
ا 1 شنَّ صخوراً في البرية، فسقاهم الـّ
 الصشرة، وأجرى المياه كالانهار. المصادر العربية
-الأراكي، النشيخ. مداخلة على عاضرة النسيد سامي الُلدري، ضمن كتاب الدراساسات الاساهلامية - المسيتيحية -اليهر دبية المثارنة. -الازهري، البو منصر محمد بن المد (تا
 عحمد هارون وآخرون.دار القومية العّربية للططباعة، القاهرة عا 197.
 النذريعة الى تصانِف الثشيعة، ط ب، دار الأضضواه، بيروت النا -نقباه البشر في القرن الرابع عشر (طبقات

 مشهد \&

 الأوردبادي-، غعطرط. -اليّار، د. عحمد عي.المدخل لمدراسة الثّوراة

القرآن النكريم.
 لبنان، الاصدار الثاني 1990، ط ع ع
-العهد الجلديد.نسخة الئسيعة.
تا $ا$ •بن دريـد.ابـر بكر معمد بن الحسن
 رم-زي منير البعلبكي، ط ال، دار العلم

للملايِن، بيروت


 -ابن منظلر،، الإمام أبو الفضل جمال الدار الدين
 النرب، دار صادز، بيروت (1901 ام).
-ابن هشام، ابر عمد عبد الملك بن هشام المهريري (ت YاA هـ) (السيرة النُبوبة، تحثيق مصطلفى السقا وآخرين، مطبعة منير، بغداد 1917.

الُسامين، ط ا، دار العفم للملالاين،
بِيروت 1819A.
-نته العُربية المقارن، دراسات في اصوات النعربية وصر فها ونحرها على ضوء اللغات السّامية، ط ا ، دار العلم للملايِن، بيروت
.1999
 تقديم:الشُيخ عمد مهدي الآصني، مططبع

التّضاة، النجف . ع عاهـهـ -الهدى إلث دين المصطلفى، انتشارات المطبعة
 -الهدى إلى دين المصطنى، انتشارات المطبعة
 -أعاجيب الاكاذيب، الططبعة الاولى، المطبعة الحيدرية، النجغ الالثرف،، (د.ت).

 كربام، مطبعة النُعم|ن، النّجف الاشرف، . 19 -بيستـون وآخـــرون، المعـجـم الُسبئي (بالإنجليزية والفرنسية والعربية)، نوفان لانغ: دار نشريات بيترز، مكتبة لْبان،

$$
\text { بيروت (YA } 9 \text { ام). }
$$

 (ريحـانة الأدب في تراجم
,الئهد القديم، ط ال، دار القلمم دمشتق والدار الششامية بِيروت، • 199.
 القّديمة، ط ب، دار الشُؤون الثقافية العامة،

بغداد 1917.
 العربية بألدخيل، مطلبع المجمع العلمي

 العطبعة التجارية الكبرى، مصر (د.د)
 الاسلامية -المسيحية -اليهرودية المقارنة، ط ب، د، دار الفقة للفطباعة والنشر، لندن $p^{r \cdot \cdot \gamma}$ -شهات وردود. الطبعة الثانية، نشر حبيب، A $\rightarrow$ に1V -برجشتراسر، جوتبلف.التُطور النحوري اللغة العربية، اخرجه وصححه الدكتور رمضضـان عبد التواب.مكتبة المانجي بالقاهرة، 19AK. -بـروز، سيللر.غطلوطات البحر الميت، ترجمة:عـمود الُعـابـبـي، دائـرة الثمقافة والثنون، عـان
-بعالبكي، د. رمزي .الكتابة العربية والسامية دراسـات في تاريخ الكتابة وأصولا عند

(دTV .(ت)
-الندومنيكي، الاب اوغسِطني مرمرجي. كلدة (تـرواة)، بجلة المشرق، م ج بَ، سنة .19 I
-ديلي، الاب.تاريخ شُعب العهد الثقديم، تعريب:الاب جرجس مارديني، المطبعة الكاثونيكية، بيروت 197 الوري -ديورانت،ولْيم.قصة الحضارة، تر جمة:عهما بدران، القّاهرة 1907. -النديب، سليليان بن عبدالر متن.المعجم النُعطي، مكتبة الملك فهد الؤنيني، الرياض (prol) -الز اغب الاصضهاني، ابر الثّاسم الـمسين
 مـنردات الثقرآن الكريم، تُتْيق:نديم مرعشلي، دار الكتاب الـعـربي، بيروت .lavy -الُزركي، خحر الدين.الاعالام، دار العلمم

 عمر (ت or^هـ) هـ).الكشاف عن حقائق التّتزيل وعيرن الاتاويل في وجوه التّأويل، معطبع مصعلفى الكبابي الـلـبي، مصر .1977

المعروفين بالكنية أو الثلتب، ط r، مكتبة ختيّام، تبريز (د.ت) -التمهيمي، السْيخ عمدل علي جعفر.مشهـد الإمام أو مدبنة النُجنف، المطبعة الحيدرية،

النجّ 1900م
-التونجي، د. عمد.الثلغة العبرية وآدابابها منشورات جامعة بنغازي، ليِيبا 19 . 1 . -حـجازي، د. عمود فهمي.علم اللغن العربية مدخل تاريخي مثارن في ضوء التراث واللغنات السامية، جامعة الكريت، $.19 r^{r}$
-حعلاب، امِن فعيل. قوراعد اللّغة المندائية،


 العامامن الشيخ عمهد جـواد البلاغي، المدخل، مركز إحياء التّراث الإساملامي، ط

 الغري (النجنيات)، مكتبة آبة الش المرعثي،
قّ

Iriv)




الالثارية والمصادز الثّاريخة، دار الخرية للطلباعة، بغداد 19 19 -شارليّه، دوم.القر اءم الصحيحة للنكتاب

 -شربتيه، الاب اسططلفان.دليل الي قراءة الكتاب المقدس، نقله الى العربية:الاب صبعي تموي الئسوعي، ط \&، دار المشرق، العـ،

-الشيخ الطُومي، أبر جعفر عمد بن الحسن (ت • 7 ع هـ) النّتيان في تفسير القرآن، تحثيق:امد حبيب تصير العاملي، مطبعة

 تصلر كتاب جبهو عة مقالات المّثمّر العالمي


-الُطلرمي، البر عي الفضضل بن الدسن
 تعثيق:الُسيد هاشّم الرسولي، دار الدّراث

 . تُثيق:بعمود محمد شاكر، دار المعارف،
-الزُ يدي، د. كاصل ياسر .الطلبيعة في التُر آن النريم، المركز التربي للطباعة والنشر، بيروت - 19^. -الـسامر ائي، د. ابر اهيم.الاعالام العربية، دراسة لغنرية اجتاعية، مطبعة السعل، بغداد .1978
-الُسبزاري، الـسيد عبد الأعلى.مواهب


الدير اني، بغداد 1919 الـي
-صركيس، يوسف اليّان.معجم المطبوعات


القاهرة 19rA.
-سليلان، د. عامر.اللغة الاكدية (البابلية , الآشورية) تاريخها وتدوينها وقو اعدها، دار الكُتب، جامعة الموصل 1991 . 1 .
 (SV.

 -الُسواح، فراس.مغامرة العقل الاورلى، ط ا، دار الككلمة للنشر، ،بِيروت •191. -صسوس، د. المد. العرب بواليهود في الثاريخ،
 -تاريخ حضارة وادي الرافدين في ضور مشاريع الـري الـزراعِية والمكتشفات

 -الـنـرّاه، أبـو زكريا يَع بن زيـاد. معاني القر آذ، تّعيتن:شحمد علي النُجار وآخرون، ط 191 • .
 اللعين، تحتيتن:الدكتور مهبي المخزومي والثدكتور ابراهِيم السامراثي، محلبعة الر سالة، الكوريت • 191. -فضل اله، الثسيل عحمال حسِن. مقدلمة كتاب الرح حلة الملدسية والملدرسة المسِارة في منهج

الهدى، الحلبعة الثالثة، بيروت (د، ات) . -الفضلي، د. عبد المادي. الثامات، دراسة نحوية شاملة في ضوء الثق اهات الثقر آنية، ط ال، 191 •1 القّلمه، بيروت -الفكيكي، توفية.مقدّمة كتاب الهلى الـى دين المصحلفى، انتششارات الإلبعة الحميلرية، b b ا -قاموس الككتاب المُلدس.نخبة من الاساتنة ذوي الانتتصـاص، بجمع اللكنائس في
 eقرجان، ي. قاموس عبري -عربي، ط الـ تل ابيب • 197. -توزي، د. يوسف.روكان، عحم.آرامية المهجل الثقدِم قو اعه ونصرصص، منشورات المجمع الحلمي،
-نظاظل، 2. حسن.الفكر الديني الانر ائيلي، مذاهبه واطلو الره، القاهرة 19Vo.
 والذاهب)، معهـ البحرث واللدراسات الفلسططينة، بغداد 19VI
|YA乏 (الحاملي، الـسيد
 التعارف للمعلبوعات، بيروت ععبد الباقي، عحمل فزاد.المهجم المُهرس لألفاظٍ الثقر آن الكريمـم.آوند دانش للدطباعة،

$$
\text { طهر ان (د.ت)، ص } 1 \text { • }
$$

ecبـد الـتـتـ, اب، د. رمـضـان.في قـواهـد اللساميات، الْعبرية والسر يانتية والخبشية، ط r بك بكتة الخانجي بالقاهرة، eعلي، د. جو اد.المفصل في تاريخ المرب
 بِروت 19VV .
-علي، د. فزاد حسنين.اليهردية والئهودية المسيحية، oعهلد اللّحوث والـلدراسـات جامعة الثدول العربية، 1971.
eعلي، فاضل عبد الُواحل.من الؤح سوهر اللى التّوراة، ط اه دار الششوون الثقافية

العامة، بغلداد 1919 .
-علِيان، 2. سيلد سليملن. تر اعد اللغة الثعبرية،
-المخزومبي، د. مهـبـي مـدرسة الكورة ومنهجها في دراسة اللغية والنّحو، مطلبعة دار المعرةة، بغداد 1900.
-المرعشي، الُسيد شهاب الثدين النُجني

 لكتاب الرحلة المدرسية (مدرسة سيار)،

 الئهر دية و الصههيونية، مثال من الانترنيت. -ملحة، الحوّوري لويس.اين ومتى تُرجمت التوراة اليونانية (السبعينية)، بجلة المشرق، . 19 r .




 لل:الدكتور مهدي المخزوهي والمدكتور عبد الجبار المطلبي، عالم الكتب، ط المخور البيروت، .1995 -الُنـاصر، الشُيخ غالب.ظلاهرة الكتاب
 المؤثر العالمي نتكريم العلامة البّلاغي،


بغداد
-كامل، د. مر اد.الكتب الْتاريخية في النهج
 النعربية، 1974.
-كحالة، عمر. معجم المؤلفين، مكتبة المثيى، بِيروت (د.ت).
-التكرمل، الابب انستاس.نشوء اللغية الثعربية
 -المساعد، تُتثيت كوركيس عـواد وعبد الحميد العلوجي، دار الخرية للفطباعة،
 -كـال، د. ربـحي.دروس اللغة العبرية، سوريا 1901. -كنعان، جرجي.تاريخ عهوه، منشورات

 وحاضرهاه، ط ب، دار الأضـواء، بِرِوت pl9^7 -عحد علي البالاغي، جهو ده الففرية ودوره النوطني والقوعي، عمد صادق الخزاعي، رسالة ماجستير غير متشورة مقدمة الٍ


$$
p^{r \cdot \cdot \xi}
$$

-عحمود، هصطلفى .التوراة، دار العودة، ط


-نصّار، د. صاحب عمهد حسِن.الاسس
 البـلاغي، ضمن كتاب المتئتر العالمي
 العلوم والثقافة الاسلامية، ط الـ، معلبعة
 -النصراوي، ثائر عباس هريدي.المامامح العامة لمنهج الُّيخ البلاغي في نتد الفـي الدنديني، ضمن كتاب المؤمر العالمي لتكريم العالامة اليلاغي، منشورات مركيز الئلوم والئقاة الاسلامية، ط ا، ،

قم
 الئهرد، ط ا، الاوائل لنشثر والثوزبع , r..r. الخدمات الطباعية، دمشقت -ناصف، حفني.تاريخ الادب او حياة اللغة العُربية، ط ب، عطلبعة جامعة القاهرة .1901
 العللم) والأدبــاء، تعليق:عهمد حسين حرز الدين، ط ا ، مكتبة آية اله المرعتي
 -النُحاس، ابـو جعفر امهـد بـن محمد بن اسر)عيل (ت MrA هـ) .اعراب القرآن آن، عَتيقن الدُكتور زهير غازي، مطلبعة العاني، بغداد 19 .
-نشرة اكاديمية العلوم وائقنانة الإسلامية،



## المصادر العبرية

ספר תורא נביאים וכתו־ - וכתובים ‘מהדורה השלישית، בים.מדיוק היטיב על פי המסורה. הוגה בעיון נמרץ על ידי: henry snaith "The British and Forign Bible Society، London 1958.

- אבן שושן אברהם.קומקו־ רדנציה החדשה לתורה נביאים


## الصصادر الأجنية

- Drower, E. S., Macuch, R., A Mandaic Dictionary, Oxford University Press. Oxford (1963).
- Gesenius , W. Gesenius' Hebrew Grammar , Edited And Enlarged by:E. Kautzsch, Revised by:A.E. Cowley, Second English Edition, Clarendon Press, Oxford 1976.
- Gordon, C., Ugaritic Textbook, Analecta Orientalia Pontifical Biblical Institute , Rome (1965).
- Hillers, D., Cussini, E Palmyrene Aramaic Texts. The Johns Hopkins Unirersity Press, Baltimore, London (1996).
- Hoftijzer , J \& Jongeling, K.Dictionary of the North West Semitic Inscriptions, New York 1995.
- AHW=Von Soden, olfram,Akkadisches Handworterbuch, Wiesbaden. 19651981 -.
- Bennett,, W., The Moabite Stone, Edinburgh: T. T. Clark (1911).

Brown , F. Driver S.Briggs, A. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford 1974.

- $\quad C A D=$ Chicago Assyrian Dictionary , Oriental Institute, Chicago1956.
- Costaz, L., Dictionaire Syrique-Français, Syriac-English Dictionary,. اقاموس-سرياني-عربي Catholique, Beirut (1963).
- Donner, H., RÖllig, W., Kanaanaische und aramäische Inschriften, Wiesbaden: Otto Harrassowitz. (1964-1962).

－Tomback，R．，A Com－ parative Semitic Lexicon of the Phoenician and Punic Languages，Scholars Press for the Society of Biblical Literature New York（1974）． －Tomback，R．，A Com－ parative Semitic Lexicon of the Phoenician and Pu－ nic Languages，Scholars Press for the Society of Biblical Literature New York （1974）．
－Hoftijzer，J．，Jongeling， K．Dictionary of the North－ West Semitic Inscriptions， Leiden：E．J．Brill（1995）．．
－Smith，J．，A Compen－ dious Syriac Dictionary， Founden upon the Thesau－ rus Syriacus，The Claren－ don Press，Oxford（1967）．
－Sokoloff，M．，A Diction－ ary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period，Bar Ilan University Press，Ramat Gam（1992）．


－（g） $\qquad$


فبدأ بذكر خلق السياوات والأرض ودوران الفلك يُم ختم الآبية الكريمة
 وهـا كثيّر في القُرآن الكريم، فالأرض والبحار وكل ما تحت السملماوات بالأضافة إلى السلماوات، قل أن عجّيء سورة إلا وفيها ذكرها، إما إخباراً عن عظمتها وستتها وأما إقساماً بها وأما دعوة إلى النظر فيها وأما أرشــاداً للعباد أن يستدلوا ：با على عظمة بانيها ورانعها، وأما أمستدلالًا منه－ سبحانه－على ربوبيته ها، وأما أستدلالاً منه－تعالل－بحسنها وأستوائها والتُنام
 حكمته وقدرته． وقد رد كثير من الباحثين المسلمين ومفكر：هم، المدعوى الباطلة التي رون ها المستشرقون ومن تبعهم من الحاقدين الما ونا على تراث الإسلام، وجهلة المسلمدين في الغرب والـشرق، والتّي تذهب إله ألن العلم النذي أثبته الثقرآن الكريم وحث عليه، ورغبت فيه أحـاديث الرسول الون
 نتط دون بثية العلوم الأخرى．
 الرسول الأعظم وتشريع وأخـلاق．وفيه آبـات تشتر إلى حقائق علمية وتخض على التطلم والبحث

والمتصر في آيـات المقرآن الكريم، المدرك لمعانيها، يعلم يقينا أن العلم في منهومه العام، والذّي يكث الثقر آن المكريم على طلبه والأستزادة منه لا يقتصر على العلم بأحكام الشريعة على أختلاف انواعها، بل هو يدل على العلوم الأخرى والتي لا يكدها حد．قال تعالى يو سورة （济）辰
 ． الـبِ
现行




عهد علي هدو



 كَكَلِّ إِ ذكر-مبعانه-في الآية الكريمة من الاهاء والنبات والجبال وسائر المرالئد المختلفة الألثـوان وما فيها من أسرار الحلّن، لا العلماء بالصالاة والصيام والتيام... وعلى هذا الرأي جل العلمرا

 (.) حق خوفه، ولا يكذر معاصيه خونا من من عقابه الا العلماء الثنين يعر فون حتيفة ذلك.فاما الجهال ومن لا يعرف الها فلا يڭافونه ميل ذلك.وكذلك ينظر ينظر العلماء في حجج الها وبيناته وينكرون في ما ينضي بـه الى معرفته من جهيع ما
تقدم ذكرهن(1).

فالعللماء هنا هـم من ينظرون ئيأمرين:


يتول (شكيب أرســان):- وقد
زعم بعضهمه، ومن جملتهم (سكار) هذا (مراكش الكاثؤليكية) أن المراد بلفظة
 المتصود به العلم مطلاقاً، ليُستظهر به على تضية تعظـمب التقرآن للعلم وايابابه للتعليم. أن كل من تأمل في مواضع هذه الآيات المتعلقة بالعلم والحكمة وغيره كا يكث على المبر في الأرض والمنظر والتنكر، يعلم أن المراد هنا بالعلم، هو العلم على إطلاقه، متناولاً كل شل شيء. ,أن المراد بالحكمة هي الحكمة العليا المعروفة عند الناس:- وهي غير الآيات المنزلة والكتاب. إن يـ بعض الآيات من التُرائن اللفظلية والمعنوية ما يقتضي أن المراد بالعامب، علم الـكـرن لأنه في سياق آيات الخلق والتكوين، وهي في التقرآن الكريم أضعاف الآيات في العبادات العملية كالصالاة والصصام كتوله تعالى


الصجيب.و لا نرى ان سياق الآية الكريمة ينخرف عن هذا التو جيه، بيد ان العلامة العطبطائي لم يشأ أن يخرج المعنى من التزعة العرفانية التّي ينزع اليها سط/اتهـ وهو المتأكه الهائم في تعظلِم الشه والمّتليء من خشية الها والعارف به حق معرفتّه. وقد صاغ المرحوم (ميل قطب) معنى (الحشية) و(العللم) ) في الآبـة الكريمة صياغة ادبية في لوحة فنية، الُتزم فيها الحياد ونضّل فيها الاشـارة لا التصريح ولكنه لم يُخِج السياق الشُريف عن معناه الني يشٌير اليه وهو أن (العلماء) هم من يتّبر كنه هـذا الملّق المذكور في صلدر الآلية المباركة والثي تينجم عنه خششية اله

الحقيقية. يقول: > وهذه الصفنحات التّي قلّبها في هـذا الكتاب، هي بعض صفحاته. والعللمه هم النذين يتدبرون هذا الكتكاب العجيب، وم-ن ثم يعرفون اله معرفة حثيفية.يعرفونه باثار صنعته، ويلركونه باثار قلرته، ويستشعرون حقيقة عظلمته، برؤية حثيفة إبداعه. ومن ثم يخشونه حقا، ويتقونه حثا، ويعبدونه حقا. لا بالشعرر

اوله|: الذذين يعرفون حتيقة الملّق
الــذي ذكره-سبـحـانه-في صـدر الآيبة
الكريمة.
وثانيه|: اولئك الذين ينظرون في
حجج الهّ وبيناته ويتفكرون في ما يفضي . وقد اختار السيد الطلباطبائي في تفسبره
الفئة الثانية من العلم)ء، فقال في تُسبر الكلمة: "والمراد بالعلمه: العلمهاء باله وهم الذين يعرفون الشا-سبحانه-باسملئه وصفاته وأفعالّه، معرفة تامة، تطمنّن :با قلوبهم وتزيل وصمة الثيك والقّلق عن نوسهـم، وتظهر الثارها في اعلافهم فيصدّق فعلهم قوفم والمـراد بالحـشية حينثن: حق المخّشية، ويتعها خشوع في باطنهم (Y) (Y) واذا كنا لا نـريـد الاعــتراض على العلامة الطلباطبائي بقولنا: ان صلـر الأية يولن مع عجزها نسقاً جليِا.فيها ذكر" لبعض خلق اله العجيب الذي لا لا يصل الى معرفته الجهال به، ثم ذكر" صريح لُن يعتبر با وهم العلم|ء أي العلم) :بها الملئلق

الميزان (r)


العامض الـني يجده الثقلب امـام روعة صحة تلك العبادة، عليه ان يتفقه في الدين اللكون، ولكن بالمعرفة الدقيقة والعلم ويعرف الما
 لا يقرر العلوم التّي دعا اليها بل يدعو
 يفتح الابـواب امامك ونكنه لا يقرر كيف ولاذا واين ومتى... قال تعالى: مَ [等 فصلت: or

لم التُ هذه الفكرة عثد هذا الحدي، فقد
أندنع كثير من العُلماء والمتدينين وبحكم غيرتهم على القرآن الكريم إلى الأيغال في هذا المنحى هتأثرين بأراء القدماء كمن تحدثوا عا ذي القرآن الكريم من العلوم المتنوعة، داعين المفسرين، بل عامة من يقرأ القُرآن بتدبر ووعي، إلى أن يعوا هـذا الجانب ويسـيروا على فهمه. يرى بعض الباحثين أن بداية استخدلام العلوم في تفسير الترآن الكريم، كانت في التُرن الـرابع الهجري، كرذّ فعل على العلوم التّي ترجمت عن اليونان وبلاد فارس ودخلت الساحة الفكرية للمسالمون.نم المتّرت

الكتاب... والألوان والأصباغ نموزنج من بدائع التّكوين الاخرى، ويدائع التنسيني التي لا يدركها الا العللماء :بذا الكتناب.
 القلب ويتحرك به. ويرى به يد الها المبدعة للالوان والاصباغ والتّكوين والتنسين في ; ذلك الكون الجمهيل"

هذا المعنى هو الني يميل اليه المنطقّ العقلي نفهم سياق هذه الآية الكريمة وما شا:بها من الآيات التّي تّتحاث عن خفايا
 بها، المتُتب لاسرارها وكلل) استغرق علمه خفاياها ازداد عجبا وسُنَّت امامه طرق التُعليل الا قدرة الها-سبحانه-. اما علم الفر ائض، فهو علم مستقل عن العلوم التّي تؤدي الى ترسيخ الايهان بالهُ القّادر المقتّلدر ومن ثمّ لالى عبادته بـا
 -ab- Ir. . ا-19iV

هذه العطريقة على شكل الستخراج للعلوم




على المقرآن.وقد استفاد بعض المفسرين الكبار من استخلدام العلوم التجريبية كمصدر ووسيلة في تفسير القرآن (5) ، وربا كان الإمام أبو حامد الغزي الثي 0ـ0 هـ هـ أول من أستوفى بيان هذا القول في تفسير الـتـرآن الكريم وفهمه وأهم من أيده وعمل على تروية في الأوساط الُعلمية الإسلامية برغم ما قرر فيها من

قواعد فهم عبارات القُرآن الكريم (0) ففي كتاب (أحياء علوم الدين)
 أبـواب أداب تـالاوة الـتـرآن في فهم القرآن وتفسيره بالرأي. وفيه ينقل عن بعض العللم:--"أن القُرآن يكوي سبعة وسبعين الف علم ومئتي علم، أذ كل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف، أذ لكىل كلمة ظلاهر وباطن
 أدراكها والأحاطة با ويكظى بها بعض

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) أبو حامل الغز اليه-أحياء علوم الدين -ح' }
\end{aligned}
$$

( ( ) د. محمد علي الرضائي -مناهج التفسير , أجاجهاته-ص
 , 1\& .

عحد علي هدو $\qquad$

والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنُجامة وغير ذلك من العُلوم. أمـا الحطب فـمـداره على حنظ نظام الصحة وأستحكام الثقوة وذلك أنما يكون بأعتدال المزاج بتفاعل الكيفِيات المنضادة وقد هم ذلك في آية واحـدة وهي قوله تـعـالى: [سروة الفرقان: "TV] .. وعرّفَنا فيه بـا يفيد نظلام الصحهة بعد اختلالله وحلوث الشُفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى:令 㖇 [سورة النحل: 79].. ثُم زاد على طب الأجسام، طب القُلوب وشفاء الصصدور.. وأما الهيئة، ففي تضاعيف سوره من الآليات التّي ذكر فيها ملكوت السمهوات والأرض ومـا بـث في الـعـالم العلوي والسمفل من المخلوقات وأما الهندسة، (وما زال المديث هو ما ينتقله الميوطي عن أبي الفضل المرسي)، فني قوله تعالى:



$$
[r \mid-r .
$$

فإن فيه قاعدة هندسية وهي أن الشُكل
 ويبدو أن (السيوطي) ت 911 هـ، قد تأثر بمنحى (الغزالي) في التول بالتفسير القائم على الحقائق العلمية. فهو في كتابه (الأتقان) يستدل على صحة منحاه حتى يستشهل بيعض الآيات القُرآنية، كثونه

 وقوله تعـلى: ( ] فقد برز (العزليا) في أنتهاج هذا المنهج ,أستشهد بالآيات التّي يرى أنها تشر إلى العلم الذي خصته.

وفي الـكـتـاب نـفسـه،، يلخص
(السيوطي) كالام (أبي الفضل المرسي) ويزيد عليه من الشُواهد التي تلعمم فكرة
 والدنيا، فيقول (^): "وقد أحتوى على علوم أخر من علوم الأوائل مشل: الطّب (V) مط/ كردستان (1) جالال الدين الـيـيوطي-الأثتان في علوم

الـلمي -1901).

وحين يستدل على وجود علم الحبازة

 , ولـو أنا تتعبنا سلـلـة البحوث
 هذه التزعة تتّد من عهد النّهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذا، ولو جـن في أول أمرها عاو لات يفصد منها التوفيت بين القرآن الكريم وما جـا مد من العلومه ثم وُجـلت الفكرة مركزة وصريهة على لسان (الغزالي وأبن العربي) و(المرسي) (والسيوطي) كا أسلفنا. ولوجدنا أيضاً الفا
 في مثل ماو لات (الفخر الرازي) ضمن تفسيره (مفاتيح الغيب). وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر رواجـأ كبيرأ بين جماعة من أهل العلم، ونتج عن ذلك مؤلفات كثيرِة تعالج هذا الموضوع كا سنرى.
 الرافعي)(المترفى14rv) ):- وقد استخرج

الثمثل لا طلّ له.
وأمـا الجبر والمقابلة، فند قيل إن
أوائل السور فيها ذكر مدد وأعوام وأيام التو اريخ لأمم سالفة، وأن فيها بتاء هنه الأه الأمة وتاريخ مدة أيام الدنيا وما مضى، مضروب بعضها في بعض. وفيه (أي القُرآن الكريم)، أصول الصنأع واســ) الاء الآلات التّي تدعو
 والصياغة والزجاجة (صناعة الزججاج) والفخارة والمـلاحة والكتابة والحبازة والطلبخ والقصارة (غسل المابس) والبيع والـشراء والجـزارة والصباغة والحجارة (نحتها وصناعتها) والكيالة والـورزن والرمي... وقد أكتفينا بالعناوين اجتنابا للاطلة. فهو يستشهد لككل علم بن هاتِك العلوم بآية كريمة أستشهادا بـارداً لا لا نجد فيه حرارة الحجة البالغة، وقد يصل الأستشهاد منه إلى درجة الاسفاف.
 فهو -مثلا احين يستشهد على وجود



القدامى لى فهم اسبباب العجائب فيها. من ذلك مشلا قوله تعالى ين الاية •r بن



 ان الارض انتُتَت من النظلام الشُمسي في تقرير خاض به الجيولو جيون والفلكيون، هستند الى نظريات وبراهين متنعة.في حين أن المفسرين القدماء لم يفهموا الآية الا من خلال المسيق اللغوي الفظاهري ها.فهذا الططبري مثلا يقول: ان المسماوات والارض كانتا رتقا، يقول: ليس فيهل ثق ثقب بل كانتا
 فهو يرتقه رتقا ورتوقا... ورحُد رتقاً وهو من صفة الـسماء والارض، وقـد جـاء بعد قوله (كانتا) لأنه هصلر، مثل: قول الزور
 أي: فصدعناهما وفرجناهماثم الختلف أهل التأويل في معنى وصف الهَ السماوات والارض بالرتت، وكيف كان الرتق، وياي
معنىَ فتّ...الخ (1.) .
. (TYT-(.)

بعض علمائنا من الـــرآن مـا يشير إلى مستحدثات الأخـتراع وما يشتق بعض غوامض العلوم الطلبيعية وبسطلرا كل ذلك بسطلا ليس هو من غرضنا فنستنقصي فيه، على أن هذا ومثله انما يكون فيه أشارة ولحة، ولعل متحتقًا بالعلوم الحديثة، لو تلبر القرآن وأحكم النظر فيه، وكان بحيث لا تعوزه أداة الفهـم، ولا يلتوي عليه أمر من أمره، لاستخرج منه آيات كثيرة توميء إلى حقائق العلوم، وإن لم تبسط من أنبائها، وتدل عليها وإن لم تسمها بأسمائها (4). وهو رأي جاني جدير بأن يؤخذ به وسط الحتدام التُبارات المؤيدة والمناهضة هذا اللنون من التفسبر والـذي كان أكثر
 وصو لاً إلى المعاصرين من المثقفين الذين فـم عناية بالعلوم وبـالـقـرآن الكريمـم فثهة فرق واضح بين المخترعات المديثة والمكتشفات الكونية التي اشـار المُران الكريم الى حقاثقها ولم يتو صل المفسـرون

$$
\begin{aligned}
& \text { اداب الـعـرب- دار الكتنب العلمية }
\end{aligned}
$$

دالأ عليها بطرين التصريح أو التُلميح، أعتقاداً منهم بأن ني هذا بيانًا لناحية من أهم نواحي صدقه وإعجازه وصلاحيته للبقاء
ومن أهم الكتب التي ظهر ت فيها هـهه التزعة التُنسيرية، كتاب (كثئف الأسرار النورانية الثقرآنية في ما يتعلت بالأجرام السماوية والأرضية والميوانات والنباتات والجواهر المعدنية) للطلبيب (عحمد بن أهمد الأسكندراني) من علماء
 كتاب مطبوع بثلالة أجـزاء في مصر سنة Yar الربانية بالنباتات والمعادن والحواص الهيوانية) نلأسكندراني أيضاً. ورسالة (عبد اله باشا فكري) في منارنة بعض مباحث الميـيأة بـالــوارد في النصوص


(IY) في العـكرية البحرية في مصر المه منـة


.

ومثلها قوله تعالى يلـ الاية 11 من
سورة فصلت
 أن مادة الكون هي الأثئثر... الخت.
ومـن المرجـح ان هــا المتوجه ني
تفسير النقران الككريم جاء بعد شيوع
المكتشفـات الفلكية مـلـ نظريات الجاذيية والمجموعة الـُمهسية وحركة الارض والككواكب وسمك الغلاف الجوي وظاهرة الـزلازل والبراكين اليا آخر ما في قائمة المكتشفات.
 جليدة على فهـ الُناس القديمبـ له والنّي وصلهم مأثوراً منذ عهد النبوة فالصحابة
 والبلاغين والمؤرخبن.... وهكذا بدأوا يفــرون الثقران بـا استهواهم اكتشافه من اسرار الكون. وكان من أثر هذه التزعة التُسيرية التي تسلطت على قلوب أصحابها، أن
 يكاول أصهابها فيها تحميل القرآن الكريم كل علوم الأرض والسساء وأن يعلوه


IYA

عحد علي هدو



 في بعض الصحن عندما زار مصر. تَتِلَوُ
 معناها-واله أعلم-إن اللحوم والأسمكاك هذا النُوع من التّفسير، فيصف الثقرآن بأنه:- شمس للعلوم وكنز الحكمة. ويقرر أن الـسر في إحجام العلماء عن تفسير قسمي الآلاء والأنخـالاق من التقرآن وبيان ما يشتهمل عليه من العلوم المختلفة، هو أنهم كانوا لا يكاولون خغالفة رأي بعض السلف التاصرين في العلم فيكفُّرون فيقتلون ويقول:- وهذه مسالّة أعجاز القر آن وهي أهم مسسألة في الدين
 وأقتصروا على ما قاله بعض السملف أنها هي فصاحته وبالاغته وإخباره عن أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون. وأذا تتبعنا ما في هذا الكتاب لوجلدنا
 اليّهمن وراء خطلابهللعربوسائر الأمم. فمثلا نجلده حين يعرض لفورله تعلى

نظريات علمية لا يعول عليها يـ عالم العصر الحديث قد شهد من ألّف تنسيراً
 الكرنية في القرآن الكريم).


 ذلك هو تفسير (ابجواهر) للشيخ (ط:طاوي جـوهـرين). وارى أن من المفيد أنَ نفرد جزئأً من البحث لتُتصي هذا التفسير الغغريب وهذا المفسر النذي لا نتهمه في غيرته على الـقرآن الككريم وإظهـهاره بمظهر التطلور الــنـي يتاشى والتُدم العلمي لبني البشر. طنطـاوي أبـن جـوهـري المصري، عالم فاضل له أشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة، ولد في قِرية (عوض الهـ حجازي) مـن تـرى عافظلة الـشرقبة بهصر عام

 الأزهر وعبن ملارساً في المراحل المختلفة وعمل في عدة مدن وعني بدراسة اللغة الأنجليزية.

درس في (دار الـعـلـوم) والثنى

المخلوقات في كابه المثهور (المُرآن والعلم) فقال:"ثم تطور تلكاك الزواحف فنــأت منها الطليور التيتي تسير على رجلين. ثم تطورت الططيور إلم حيوانات ثـدييه
 الُسيد (عبد الرزاق نوفل) في كتابه (القُرآن والعلم الحديث) النذي أفاض فيه بتغسير آيات تُّص علمه الزراعي وغيره وخالن أحـاديـث صحيحة في تنسبر الحسلد، وأستشهد بالكثيْر من أقوان أهل الكتاب ي علم الئسس والأجتلاع. وراذا كان هـؤلاء الذاين ذكرناهم، وعشرات أمثالفم، قد تعرضوا لنكايتات التـي يمكن أن يِّاض :با في الجانب
 العلمي والمكتشفات والمخترعات فإن
(ir) , العلم-صها 10

عـاضرات في الجامعة اللصرية وناصر بالعقجائب الكونية، معجباً بالبدائع

 نشره تباعاً في جريدة (الـلـواء) شهد له إنها لـا تأمل الألة الإسلامية وتعاليمها
 عن تلك المعاني معرضين، نفتليل منهم (مصطفى كامل) بالوطنية المتّة.
 (جواهر العلوم) و(النظام والإسـلام) من الغرمائب، فدفعه ذلك إلى تأليف
 فيها الآيات القّرآنية بالعجائب الكُونية. ولكنه وجد أن هنه الكتبّ، وبالرغم من كثر تا وأنتشار ها وتر مهة بعضها إلى اللغات الأجنيبة، لم تـثِ غليلهِ، فتو جهي إلى تنسير الترآن الكريم. لقد ابتدأ بكتابة هذا التُفسير أيام كان مدرساً في ملرسة دار العلوم. فكان يلقي تنسير بعض الآيـات على طلبتها. وكان
 تفسيره في مسيرة طويلة شا تانة، أخترق فيها صنوف المعارضين والمستنكرين معتمداً
 الموسوعة الكبيرة والتي قرر فيها:- أن في القرآن الكريم من آيات العلوم ما يربو
 والـكاها) (وسوانح الجوهري) و(ميزان الم الجبرهري في عجائب الكُون) و(الثوائد الجوهرية) في الطرق الْنحوية، (وبهجة العلوم) في الفُلسنة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية. وكلها مطلبوعة في مصر هذا فضضلا عن تنسيره المسمى (الجو اهر في تنسير القرآن الكريم) في ستة وعشرين بجلداً، والذي نحن الآن بصدد الحديث عنه. وقد توفي (طنطاوي جوهري) في القاهرة عام
 هو عن نفسه في مثدمة تنسيره، مغرماً

 في تفسير الترآن هي التي أغفلها الجهاله المغرورون من صغار الفقههاء ئ الإسلام...

كـا يقرر أن الإسـام جـاء جاء إلى أمم فهذا زمان الأنقلاب وظهور الـقائق واله
عبلي من يشاء إلى صراط مستقيم...".

ولكن هذا التفسير النذي مالم صاحبه
 كثير من العلماء والمثمفّفن ما حـا با بيعض الـدول الإسامية إلى مصادرته ومنع الـع دخوله اليها. وربها كانت مصhدرة آراء العلماء، من سلف منهم ومن خلف، سبناً اكثر وقعاً في رفضه من قبل الأوسـاط العلمية. ذلك أن التّريج لاية فكرة لا يمكن أن يأتي عن طريق أقتحام العقول أو مصادرة المعتقدات.
لقد حكمم المرحوم (جوهري) على كل النذين لا يـرون رأيـه بالجهل أو الغغرور أو
 به بل يكفي أن يتو لاه أحد الثناس فيستمط عن الأخريـن كالصالة على الميت ورد

الساملام
ألما فرض العين نهو الفرض الملزم لكل الثانس كالصطاة اليوريني.


التغيسر خلاصات في العلوم ودراساتها أفضل هن دراسـة علم الفُرائض، لأنه فرض كفاية. فأما هذه فأنها للزيادة في
 ويـري ني تنسيره فيلخل العلوم القديمة والحديئة فيه.
وهو حين يتعرض لتفسير قوله تعالى سـرورة آل عمـر ان: تا تلِكَبَبَ

 وَ

 لك ما تصه الها من المحكم والمتشابه في الثقرآن الكريم، ثمث أقفي على آثاره بالمحكم والمتشابه من افعاله في السماء والأرض .." تـم يظل يتحدث عن تفسير هـنه الآية فيتسم التكوين الحياتي للنبات والهيوان والصشخور، فذكر الـدور الأول لتكرين الأرض شـم العصر النُباتي ثـم العصر الحيو اني وذك أنواع الحيو انات وصنغها الىـي ستة أصناف.. ألخ. وقد بلغ من اطالته أن الآية الكريمة
 إلمص0ع من الجزء الأون من (الجواهر) . على أسلوبه في مثمدمة تفسيرهو والتي يبدو أنهـ كتبها بعد إنجازم للـلستة والعشرين جبلداً من
 التفسيرونتيس عليهماوراءاء. فهين يتعرض [ للآية الج من سورة
四



 الحديث من نظريات طبيه، ويذكر مناهج
 المناهج التي نحا نحوها القّرآن! أوليس قول:":"أستبدلون الذي هو أدنى أدنى بالذي هي هو خير..."رمزاً لثلكاك، كانه يقون:- العيثية البدوية على المن والسلوى وهما الطعطامان
 الأنتي والحياة الحرة أفضل من الحياة الشقتية في المن بأكل التوابل والللحم والأكثار من



وعَـَّ ما ذكره جبـازاً، فهو يـتول：－كل الذهالْ وسأريك طرفا من علم الكيمياء
 علمها، وقطرة من بحرها، لتُعجب من هــنا الـو جـود، وتـدرك كا ما كـان يرتضيه （المليلي）، وماذا اراد الشّ بهذا التُصص، وما شان الُطيور وتزيتها وتوزيعها على الجبال وسعيها طائرات．وما شان الحملر وعظامه، ولماذا امر（العزير）بالتامل في انشاز عظلامه، اي احيائها، وبتحريك بعضها وضمه الم بعض．وانه يكسوه باللحم، ثم يفيض بالحديث في الكيمياء ويستطرد المى مسالة استحضار الاروزاح، كل ذلك معززأ بالجداول والصور وبها يغطلي حوالي ست عشرة صفحة ضمت احاديث يكنح اكثرها الى الاباطيل（10） ：بها الْنَسِ المتحهس، فسر الشَيخِ طنطلاوي القرآنف، كا أثار حفائظ العلماء الذين يـرون أن الـقرآن الكريم كتاب
 بدوهم وحضرهم－أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ وأن إعجازه
＇ ص ص・ケA

على آراء الأمب الحاضرة مو جزة ملخصة وفهومة واضحة．
 الاسفاف حين خاض في تفسير الايتّن （Yヶ・）（Y०Q） واللمتين تّحلثاثان عن احياء اله الموتى في
 ，（العزير）وقصة الطليور الاربعة واحياء العزير وهمـاره، إذ يدخل في مباحث كيمياوية معززة بـجداول مطولة عن تركيب التُطن والتّهح والبرسيم، ونسب الــواد الكيمياوية فيها هـن بوتاميوم وصوديوم وجير ومغنيسيوم وحامض النفوسنـوريك وحـامض الكبريتيك وسيليكون وكلـور، وهـو في كل ذلك يدعي ان فهم الايتِن والاعتبار ：هلا لا باتي الا عن طريت التحليلي الكيميائي．يقول： ＂و انـت اذا وقفت على بدائع تركيب المخلوقات الحية وغـِر الحية، اعتراك الـدهـش، واخــنتاك الحـبرة، وغشيتك غواشبي العجب والنهر، واذهاتك أيما

عحد علي هدو
انــا تأتى لـه مـن كـل الجـوانـب، وليسي بناء معارفهم على المنشاهدات والتّجربة




 اللذي تناول هذا الموضوع بالبحث في حقل المكتشفات الحديثة ما يطول المقام
 ولثقد ذهب كثير من الباحثيّن "ومنهـم (محهـد حسين الـلذهبي) إلى أن زعيم المعارضة لفكرة نتض المنهج العلمي في
 وعذًا الأتجاه العلمي الصرف بالقرآن،
 والأختلافات الفتهية. ولم يـرُقُ نعي العللماء عـلى التفسير العلمي بشكله الـنـي أراده الشيخ (bن: الكُتاب، فرأوا في هذا الرد حطلاً من شأن
 منهجاً علمياً لأنـواع العلوم يقوم على العفم التّجريبي، يتول الأستاذ الإمام (عحم عبده) :-"أول شيء تميز به فاسفة الاست العرب عن سواهم من فاسنة الأمم هو

فدلَّ على أنه غِر موجود عندهمه، وذلك

لشبيء ما زعمو|"(1A) .

وقد خحّكأ الدكتور (محسن عبد الحمید)
أولثك الباحثين الذين ظنوا أن (الشُاطبي) قـد وتف أمام فكرة إقحام العلوم المختلفة في تضسير القر آن وعدها غير صصحيحة حن قال:-",والذي أنتّهت إليه بعد التّأمل في قول (الشاطبي)، شيء، وما نحن بصلده من الأستنارة بتطور العُلوم والكشثف عن معاني بعض الآيات القرآنية شيء آخر ". لأن إنكار (الشُطبي)-بحسبب رأي الدكتور عبد الحميد-يتركز حول تضمن الإرآن الكريم هنه العلوم من حيث هي علوم ومعارف ليس مكانبا الققرآن الكريم الـنـي هـو كتاب هـدايـة، ليس متصلها الأساس التحدث عن مبادي هنه العلوم وتفاصيلها فا يقوله الشُاطبيليس معارضاً لـا قاله (الغز اللي) (والـرازي) و(الزيكيكي) و(السيوطي) وغيرهم. إذ هم م ما يلّعوا أن الـقـرآن الكريم فيه تفاصيل العلوم بالفعل وأنما قرروا أنه يكتوي على مباديء A. ،V99 الشاطبي-مصنر سابت-ج (1A)
(1v)
وقـد ذكـر (الشُاطبي) من العلوم
الصحيحة التي كان للعرب أعتناء بها:علم النُجوم وoا يِّتص به من الأهتداء في البر والبحر. كا عرض لا وارد في الثقرآن الكريم من علم الأنواء وأوقات نزول
 الرياح المثيرة ها. تم ذكر أيراد الثرآن الكريم اللحوادت التاريخية وأخبار
 كا ذكر من العلوم التي عني :با العرب،
 الـزجر والكهانة وخـط الـرهـل وغير ذلـك... إلى أن يقول:-"إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وهن
 أو عو فيه، ولم يبلغنا أنه تكالم أحلدهم في شُيء من هذا الملدعى سوى ما تقدم وها ثبت فيه من أحكام التكاليف وأحكام الأخحرة وما يلي ذلك ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدلنّا على أصل المسألة. إلا ان ذلك ما يكن
(IV) الشاطبي-المرانقات-جr صوه.


محد علي هدو

 والثرآن الكريم في معرض التُحلث مهيا حسنا، لا يسوغان أن يككي الإنسان

 نفس4 عن هـه الوظينة وحلدها هرات كثيرة، منها قوله-سبحانـه -
 ويـردف (الـزرقـاني) إلى ذلك قوله:

والآفاق، فما على المسلمدن الا التعدق في التُفاصيل وأكتشاف التُوانِن لتسشخرها في أقامة الحياة والحضارة في الارض أداءاً لواجب الحلانة في الكون (19) (
واذا كـان الـلـيـن ذهـبـبوا بالتفسير
ـــاهـب شـتى، ودأبــوا عـلى لصت كل كلمة وكل آية وردت في القُرآن الكُريم، بعلم من الععلوم إنا فعلوا ذلك بحس نية وأبتغاء أبراز عظمة كتاب اله العزيز، فاله-عز وجل-كفيل بأثباتهم بحسب نياتهم، وإن كنا نختلف معهم مي جلوى هذا الفهم وأستقامته. أسرار الر حمة والهداية واسباب التوفيت والعناية، كل ذلك يطفح بصور من العلم والعر الن ما زال الكثير منه طي الكتيان.... فليس هناك من امر ولا نهي أشتمل عليه عا يبب التُفطن له أن عظمة القرآن لا لا تتوقف على أنتحال وظيفة جليدة له ولا
 فإن وظيفته في هداية العالم، أسمى وظيفة في الوجود إن تصحيح مـدار الببحث حول الأعجاز العنمي للقر آن الكريم، والكشن

(r.)
ط/ ط/

$$
\begin{aligned}
& \text { ط/ ط/بـبروت. }
\end{aligned}
$$


 انواع العلوم الانسانية كلها ماخر جرج تي في التزبية والمسلوك والعلم والعمل والعقل

 هذا التُبير من الأعجاز الُظاهر بداهةً، فليس يصح في الافهام شيء) (r) الانيج وصغوة التول: إن التُرآن الكريب، دعا الثناس الى ان يطلبوا العلم بيا عرضه من نواميس الملق التّي تؤدي معرفتها الى الوقرف على عظمتها وعظمة خالثة ومبلعها على ان لا يتو تق الاليان بان با عل تلك المعرةة إيانا منا بأن القرآن صادت مصلق نزل من عند رب الكائنات وبيارئها وقد وصف تلك الظواهر بالغيب الذي ملح المُونمن به والتصدقين له. ومثل هذا الايِان لا يكتا لالم دليل يشير الم صحته. ومن طلب الدليل فعليه أن يتأبط وصغ الـقـرآن الككريم ها ويجحث في الهتائق والمكتشفات الكونية وسوف يديد أنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفئه. اما أن نتخذذ من العلوم البحتة اداة
(Y1) (Yططفى صادق الرأنئ -مصدر سابق

يؤثر فيها من المسليات ويتيها من شرور المخاطر والأمراض الجلية منها والثنية، عا يكد البّاحث الئصير. إن كل ما وصل إليه العلم البُشري

 كل ما أهتدى إليه وكثش عنه في غئلف جوانب المياة العلمية والعملية من حثالق عرفانية سيلاًا للقهم والتدبر وأمشثارة ما ما هو مكنون من آَّار العلم والر مهة التّي تضهنها الـقرآن الكريم، حيث تّبلى الحكمة للعيان ويسهل معها على كل ذي لب أن يستئعر عظمته. ولنا بعد كل هذا وذاك أن نحكم على الموقف بـا تُليه علينا
 عاراة..."وقد عبر المرحوم (الر انعي) عن هانه العلوم والى تيحيصها ومعرنة غايتها




 العلمية والافتراضات والنظريات التي لم تكتسب درجة القطعل الاعلى وجه، الاشارة المحتملة. تُم على المنسران لا لا يسمي هذا التفسِبِر اعجازأ أ قرانيا. ان هذا النُهط هن المنهج التُسيري يكتاج -اضافة للى الضوابط المثةدمة -الى منهج متعقّل ووسطلي، وقانـون مكمم
 والاعتراض ستقف عند حد يُعل من هذا اللون من التُفسير هندوحة علا سواه من
 في عقول المفسرين وسارت :با اقلامهم في هسبرة امتد نشاطها قرونا تلوكه الالسن وتُحصصه العقُول وتدبجه الاقلام.
 منهجية في تنسير النص الثّر آني ط/ النّبف


المعاني التّي اراد الشا تعالى ان عبهي النّاس
 الشارع المثدس وقد مرت بنا امثلة على هذا المنهج التُفسيري ورأينا كيف انه يبعد الانسان عن الستّعاب الععر التي اراد الهِ لعباده ان يعوها وعي متدبر عاقل . وكاذعان لكمر الواقع، ويعد شُيوع

 في: أن لا يخالف المفسر اللقواعد اللثغوية والبلاغية، وان يكون واحـدأ من آليات إيضاح المفاهيم الْقرآَنية وان لا يتخطى التفسير بالاثور، وان لا يتعسف المفسر
 تحّرّل الى التُسِير الباطني فعليه انْ يكشف عن هذا الماثور ئي سنده وطبيعة متنه.كا



وهـذا ما سجل لكثير من المسلمين على ولمـيأل ان يسأل لم لا يتذكران جزءا منها لسان النبي يي اعال قدموها.و تصرفات مثل موضوعها، الو اسمها او بدايتها، او
 ضمن الخديث النبوي الشُريف. الـن
ل في الايـة، وكيف عيناهاو انها تصلا بعينها من دون سور الثقران حتى حكمم الرسول وروي عـن ابي مـوسى الاشــعـري
 المسبحات نسيناها، غير اني حنظت منها:
 فتكتب شهادة في اعناقكم، فتسالون عنها عنها في يوم القيامة (r) وهن تلك الروايات البينة الوهن ما روي عن أبي موسى الاشعري كذلك قوله: (نزلت سورة نحو براءة في علد دن من الايات ثم رفعت وحغظت منها: ان اله سيؤيد هــا اللدين باقوام لاخلاق فم) (2) الـا اللذي يستوقف الباحث الموضوعي

(الرواية بطرين اخر . الثر.


في قوله: (فقاما ذات ليلة يصليان)
يعني انه قد مضى على حغظلهـ الياها زمن

 لا تـذكر الرؤاية شيئا عن تلك السورة
المنسية، لا موضوعها ولا علد اياتها، ولا
زمنها.

الانصحابةا أي: لم ترد بطريت اخر. ينهم من الرواية ان علاقة وثيقة بين
 خصهل| :هذه السورة من دون الاخرين،
 حغظلاها، لانها كانا يقرآن بها وها وهـا يـنا يثر
 با يو حى اليه وقت التزورن.


و قول الرواية (فاصبحا غاديين على
رسـول اله سورة كانت في حانظلتهـ لكنهها نسياها،

-هنا -لم هنه الروايات عن ابي موسى حق، وقد همهت ان اكتبه ئ المصخف،
 وانا استقرؤها رسول الشا صدري وقلت تستّقرؤه آية الرجم؟ وهم (7) يتسافدون تسافد الحمر) ان نحّحيص تراكيب هـنـه الـرواية وافكارها واسلو:با لِّهحم ائبا كذب على عمر ولكنن الرواة سبكوها هكا مكاع اعلى ما فيها من بشاعة الصور وعـدم ترابط انكارها فهي اختلالاق من وجوه: - ان بملة (تباحث الناس في حكم الـرجم) تظهر ان اقامة حــمود الشا من اختصاص الناس وليس من واجبات الحليفة، وهــذا خـلاف الـواتع -زمنـن الحلفاء الـراشـدين -فكانـان الـنـاس هم المبادرين الم ذلك وهـــا قا قد يعني ان
 الامر.و الصصحيح الها من الختصاصه، ولا يكتاج الامر اللم تنبيه الناس خلينتهم في امر خطرِ كهذا.
 او اقامته لا يستدعي بحثه الا حيث يكون
(T) عن القران/ ب• r.

اليّس هـذا ثا يورن الاخخذ بـ ؟ التّسم الثاني

## الايات المنسبو خة تلاوة، وحكمه بابِّ

وهذا نوع من النسخ لا يثل اشكـالا عا مر في المنسوخ تالاوة، كذلك انـ ان سؤالاً يفرض نفسه هنا: اذا كان الحكمم مر ادا فَكِمَم يـذـف نصه؟ اهـذا فعل يناسب التشريع او يقره المشرع نفسه؟ اليست الغاية من النص حكمه؟ لْيكون ئ متناول العّاملين به في كل زمان ومكان؟ ثمّ ما الحكمة في نسخه تلاوة؟ وهو مطللوب حكمهـ ؟

قال الجبري: (وجاء في كتاب (اللدع في اصول الفنة) لابي اسحاق الشيرازي (ت (ت \& هـ): وقالت طائهة لا يورز نستخ التلاوة مع بثاء الحكم لان الحكم تابع للتلاوة فلا ييرز ان يرتنع الاصل
 (ويظهر ان الناس في عهد عمر (رض) تباحثت في حكم الرجم، نصعد عمر المنبر، وقال: لا تشكورا في الرجم فانه

 $\qquad$
 الفقل، ولم يذكر الـراوي -ولا التاريخ $\quad$ وهي تستوقف الباحث حقا بل تفرض -أنششار الُزنا ئ عهد عمر، ليكون ثـمة علبه التمحيص والنظلر والتأمل. . - أذا كان عمرِ واثمقا من ان آية الرجم مسبرغ للحديث فيه. - ان جملة (وقـد همهت ان اكتبه في حفيفة قرآنية وهو الخليفة وهو ولي الأمر النصحن) توحي انه تشريع عمري اراد
 التفكير بكتابته في المصحف الشُرين وهذا صحابيا انحر، بل كان حريا به ان يمبع ليس من حت المليفة، ولا أي انسشان وذلك الصصحابة، ثم يصر المى راي في ذلك، الو
 وظيفة الثرسول -اماتعبير: (الستاتيتني, انانأستقرؤها رسول الهن أُبِّ فعمر جاءأِّاً على الرغم من انه كان عند فالاشكال كبير هنا في قولن (ههـت ) وكانه هن عنلده ويق لن. النبي - الما تعبير (فسالت أبي بن كعب)
 فيثير أسئلة شتى، منها: لـاذا يسال الْبَاً حسب؟؟ الم يكن ثمة صصابة اوكل اليهم فاية مصادفة هذه؟ واية اية هذهالتي عول في جمع الققران؟ فلم + يساهم في امر خططبر صحتهاعالى البي حصر؟ - ولا نلدري ما حاجة عمر -يومها-- ثـهـة اشــكـالات كـثـرة في نسبة وهـو يـتي البيا؟؟ والاولى ان يكون اتيا
 يطللت الاتيان هن دونلا تقييد غائي او تبيسن. - و في تعبير (قـلـت: تستقرثه اية الرجم؟؟ وهم يتسافدون تسافل الحمر)

 هناكثيرة، منها: لولاعلي هلك عسر.

د. علي دحيم الحلو

يَسِب مُسرٌ وهذا ما يسبعد أن يستو جب تشريعا
 اللى بجرد التُفكِر باللذة هذا على فرض
قلدتهكا الجنسبية.
\&- ـلاذا النفرد عمر بهذه الرؤاية دون غيره من الصحابة؟ واذا كانت قِانا فاين

الصحابة منها ؟
ه- ان الزعن الـنـي قال عهر فيه الاية اللزعورة هـنه كـان بعيدا هـن وفـاة النبي قد توقف بوفاته هــه الـروايـات التـي تـروى في ايات من القران باي شكل كانت وني أي موضوع تكون ؟.
1- رولنا ان نسال-مع التسليم بنسخ تـاوتّا حسـب-: لـا نسخ التالاوة وحكمها مطلوب التُنفي؟ واذا ما الردنا الآجابة فالا نمتلك الحجة المُنعنة. v- v- نقل الجـبري رأي القاضي ابي بكر،
 الصققلي وهم منكرون اية الر جم. و قال و (و انكاره ايتي الرضاع والرجم:

دلالات قاسية وافكار والفاظ لا تناسب حاكما بله انه من الصحابة السابتين وكيف :هنه التهمة الكبيرة المطلقة للمجتمع
 - آقول: ان قوله (تستقرئه اية الرجمب) يمكن ان يكون استفهام انكار لاستقرائه ويمكن ان يكون تعجبا من وجود مثل هنه الاية ويري من الزُنا ما ييري والنذي صاغ الرؤاية قصد المعنى الثاني. ا- ان الناس النذين يَفظلون القران كثير وقّ مضى عهل على جمع القُران اول مرة في عهد ابي بكر فكيف يروى لنا عن عمر او غيره قرآنّا؟ والصحابة ساكتون لا يؤيدونه او لا يردونه او لا موقف فم ئ ذلك.
ا- اية الر جم هنه مـردودة من وجوه: الفـاظطهـا، وتر اكيبـهــا، واسـلوبها، وفكرتها فهي لا ترقى الي اسلوبا آلي القران الكريم في اختيار الفاظها ولاني صيغها ولا في اسلوبها.
r-r با يفطن صانع هنه الرواية الى سن من
 والشُيخه وقد طعنا في السن فكيغ

9- و قال بعضهـم في ايةالرجم: (وعلى هذا كيف يثّت بخبر الواحد ان آية الر جم من القران وانها نسشت تلاوتها وبثي حكمها؟ نعمّ ان عمر اتى بآية الرجم وادعى انها من القران فلم يثّبل قوله المـلمون لان نتل هــه الايـة كان
 فالتزم الماخرخرون بانها اية هنسوخة التّلاوة باقِة الحكم).
 معا-لايوافق : 9]

 [1-1-
 هنه الايـات الكريات يكون نسـيخ اور سهو اونسيان...او...؟
| ا-اذا اخذذنا انه قضية حكمب قراني -فني مثل هذاالالمر يعمد الخليفة الم التطلبين واجر اءه ما تفرضه عليه مسيؤولياتهو ولا

كيغ تنسى؟ او تنسخ؟ وهي مرتبطة وتا وهيه. بالنظلام الاجتاعي -الرضاع -وعلاقة ذلك بيناء الاسرة والعتوبات في بيان ${ }^{(1)}$ ) الر ^- ذهببعضهم الثى انستخ هنهالايةلثيل حكمها فرد الجبري ذلك بقوله: اليّس مثلهاالصلب،وتتقطيع الايديويالارجل




 لَهِ
 و زاد الجبري فقال بيطلان ذلك لان النبي لا لا يمكن ان يكرن الا الا مامورا

 Cَ

 الشُريعة بدقة وتيامها وكالها وعلى اتم



الاششكال قائما في هذه الرواية وكذا ئي متن
الحديث وذلك من وجوه:
 الـذي تضمنه، قول عائشة واخذلهم بحكم اخر يظهر بجالاء عدم صحته وبطلانه.
 الرضعات من المرضعة -غير الوالمة -بل ربا كان ذلك عا سمعته عائشة من رسول الها او ربا كان المعنى قريبا من ذلك، ولو كـان ذلك تشريعا قرانيا فليس من المعتول رنعه اذ كيف ينسخ ومـراد حكمه؟ فهذالاالامر لا تعضله حجة.
 الخر لا مـن الصحابة ولا مـا من اهل
 واهل البيت -لا يويز عليهم الغلط، وقد نثل الينا عنهم ما اتثنق على روايته في الالصنف، وفي غيره فلم وويت هنه الرواية من دونهم؟ الذي احسبه ان
 في مثل هذه الرواية وكونبا في الرضاعة

يريز الئقاش فيه.
ومن هذا ما روي عن عائشة قوها (كان فيا نزل من الثقران عشر رضعات

 وهن عا نقرا من القُران) . (فتنازع الُعلم) هذا الحديث لـا فيه من من الاشكال فمنهم من تركه، وهو مالكـ بن انس وقال رضعة واحدة تحرمّ واخـا

 وين تركه المد بن حنبل وابو ثور قالا:
 لا لاحرم الصصة ولا المصتان) (4) اتول لو كان ماروي عن الـسيدة عائشة صصيها لاخذ به مالك وغيره ولا تا تركره واخذوا بححمم اخر قال النحاس: ولو كا كان

 ونعوذ باله من هذا فانه كنر)(.1 ميبقى



التُسم الثالث
 و هــنا الـنـوع مـن النُسخ اخـــذ به الجمهور، وهو المراد عند ذكر باب النّسخ فقد ذهبوا الى ان قسلما من الاحكام التي جاءت بها ايات معينة، قلد تلتها احكام جليدة في ايات لاحثة للاولى، خختلفة عنها بنوع من الاختلاف الذي يمنع الجمهع بين الحكمين في الايتِن (السابثة واللاحقة)، فيترك العمل في الحكم النازل في الاية المتقدمة، ويلزم العمل بالحكم الثنازل في الاية اللاحقة. و على هذا يكون هذا النوع قائما اصلا على زمسن الـنـزول اولا، وتـاتي الثواعد الاخخر بعده، وهي اساسية كذلك، وقد
 النسخ قال ابن سلامة: (اعلم ان الثناسخ والمنسوخ في كـام الـعـرب: هـو الثرنغ للشثيء وجاء الشُرع با تعرف النعرب، الذا كان الثناسخ يرفع حكم المُسبوخ. و ونشل عن بعض العلماء، فقال: (قال

نسبها اللى عائشة وهي لم تروها اصها. وناقش عبد المتعال الجـبري التورل المنسوب الم عائشة بتوله: (والعقجيب حتى -ولو كان المديث متو اترا، وهو لُسِس كذلك -ان نغهم من قول عائشة (رضي الشه عنها) كان فيا انزل انه انزل قران انـا ونحن

نعلم ان الذي يتزل على النبي قر انا وقد يكون حديثا قدسيا وكله من عند
「r الش هعه ثلالثا وكذا رواه ابن حزم ئ كتابه: الناسخ والمُسوخ والبخاري ومسلم في صحيحيه| ومعنى هذا ان الني انزل كان
 الاصصولية ان اللفنظ ما دام غير يقيني المدلالة أي: يُتمل مرادا الخر فانه، لا يكون صالـا للاستدلال بـه عـلى الـفـرض والـواجب ومعنى هذا ان حايث عائشة (رضي الش عنها) غير صالح لاثبات حكم شرعي حتى نتول: ان من القر انْ ما نسخت تالماوته

$$
{ }^{(11)(l e o c a c x, y}
$$


(11) النُسخ ني الشريعة/T.

د. عليرتمهمالحلو
بجاهد (ت ع الهـ) وسعيد بن جبير (ت وال مكي: (و اعلم ان من شروط

 به غير منتُطع عنه، لم يكن ناستا ما قبله ما هو متصل به، نحو قوله تعلى: إِّلَا كَ هن هِ



لانه متصل به..
و قـال: (و من شروط المنسوخ ان
يكون غِر متعلق بوقّت معلوم، لا يعلم وقت فرضه الا بنص ثان يبين ان فرض الاولى الى الوقت الذي فرض فيه الثاني.. و من شروط النسّخ ان يكون موجبا للعلم، والعمل كالمنسوخ، ومن هاهنا هنبع نسخ المران بخبر الاحـاد توجب العمل ولا توجب العلمب، والتران يو جبهـا ...
=



$$
\text { الشريعة/ } 0 \text {-79. }
$$

و مـن شروطه أنه يـــوز ان ينسخ الصالح والاجر)(10).

و قال المؤي في معنى نسخ الـلمكم دون التّاوة: (و لتوضيح ما هو هو الصحيح في هذا المّام نقول: ان نس نـيخ الهكم الثّابت في الثق ان يمكن ان يكون على اقسسام ملاثة: ان الحكم الثابت بالثقران ينسّخ بالمسنة المنواترة، او بالاجماع التقطعي، الكاشف
 التُسمبن الُنسخ لا اششكال فيه عثال ونقلا، فان ثُبت ين مورده فهو المتبع، والا فلا يلتزم بالنسخ . و النُسخ لا يثبت بخبر الواحـد. ا- ان الحكم الثّابت بالقران ينسخ باية الخرى منه، ناظرة الى الـكم المنسيوخ
 اشكال فيه، وقـد مثلوا لذلك باية
النججوى.

5- ان الـحكم الثابت بالقُران ان ينسـخ باية اخرى غير ناظرة الى الخكم السابق، ولا مبينة لرفعه، وانما يلتزم بالنسخ لمجرد التُنأي بينها فيلتزم بان الاية المتاخرة ناسخة لحكم الاية المتقدمة. و التحتيقي: ان هذا التُسم من النّسخ


 [سورة الانفال: 70] فـخفّ عنهم بشولى سبحانه: :重

 [ســررة الانفـال: 77]، وممل قوله عز وجـل:

 حكمته: التغابن: 17 ] وهو كثير، ولنذلك قال تعالى:
 هثلها في الثقل، واعظم في الاجر. , نسنخ صيام عاشوراء او صيام ثلاثة ايام هن كل شهر بصوم شهر رمضان. و منه نستخ الاهر بترك الثقتال والصبر على الاذى بالامر بالتقتال وترك الصبر وذلـك كله بلا علم فيه تعالى ذكـره من

د. علي رحمب الملد,

 و قــال في سبب بــاه هــنه الايـات
 الكثبرة التي أتُّقِ على نسّخ الحكامها،

 ليعرف الحكم منه، و العّمل به، فيتلى لكونه في معنى الايات الكريمة، فتو هموا وقوع التنأي بين كثير من الايات والتزم موا لاجله بـان الايـة المتاخرة ناسغة لـكم الاية المتقدمة وحتى ان جملة منهـم جعلوا من التّناي ما اذا كانت احلدى الايتين قرينة عرفية على بيان المراد من الاية الاخرى، كالخاص بالنُسبة المى الـعام، وكالمقيد بع بقاء حكمها.. فقد قيل فيه: ليظلهر هقدار طاعة هذه الامة في المسار عة الى بذل النُوس بطلريق الظطن من غير استفصال
 شيء، كا سارع المليل پيx الى ذبح ولنها بمنام، والمنام ادنى طريق الوحي فير فينا دليل ظاهر الضعف من الو جهبة العلمية كا ترى، ولا سبيل اللى ذكر سبب يطمنـن (اليه العقل حتى الان) (1)


بالاضافة الى المطلق، والتّزموا بالنسخ في هذه المـوارد وما يشبها ومنشأ هذا قلة التّبر او التّسامح في اطلاق لنظ النسخ
 وان كان شائعا قبل تحقّق المعنى المصطلاح عليه، ولكن اطلاقه -بعد ذلك -مبني على التّامح لا و قال عمد صبيح: (و قد اتسع جكال الـلاف بين المدماء في الايات التي لاتزالـ



هنسرخة؟ فالصصواب فيه من القول ان بقال: انها جاءت بجيء العدوم، والمراد
 : نوَ اينّا تولوا- في حالل سيركم في اسفاركم، في صاتكم التطلوع وني حال مسايفتكم عدوكم في تطوعكم ومكتوبتكم -فثم
 ارض الشَ فتكونوا :با -فثم قبلة الشا التّي توجهون وجوهكم اليها، لان الكعبة بكن لكم التوجه الئها منها.. وعتمل: فاينفا تونوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي، استجيب لكم دعاءكم.. فاذا كان ما ذكرنا من الاوجه يـ معنى الاية عتمال ل
 و قـال الـنـحـاس: (ان الـعلـل)؛ قد تنازعوا التول فيها، وهي متتملة لغير النسخ، وما كان عتمال لغير النّنخ لم يقل فيه ناسخ، ولا منسوخ الا بحجة يبب التسِليم ها.. وللعلم) هي الاية ستة اقو الن: قال قتادة هي منسوخه، وقال بجاهد في
(19) جامع البيان 1/ 18-00r-00r.

الكريم، لككنه لم يرد نص صريـح قاطع بحصرنّ، ولــذا اجـد الأزُل الا اطيل الوقوف عند الايات التي قيل بنسخها، وقد تكنفل الخوئي برد قسم منها، الا الي ساعرض قضية الثقبلة وتغيريرها ،و صدقة النجوى ورفعها، طلبا لايكاز

 !
[110
هلذه الاية علاقة بالثبلة الاولى (بيت المقدس)، وبالقبلة الثانية التّي عينها الها سبحانه للمسـلمين (الكعبة المثرفة) في الايات الاخخ بعلف، وعليه سيكون الكلام هرتبطلا بذلك. اختلف العلم) والايـات الاخحر، ولا سيل حكم التقبلة ونستها.
قال الطبري: (فاما التّرل في هذه الاية: ناسخة ام منسوخت؟ ام لا هي ناسخة ولا

(1A) (1) يُظر : في كون هـذا الول نسخ كتب التفسير
 وكتب علوم الثر ان كانة، كذذاكتب الناسخ والمنـرخ، وكتب اسبابالتزون وغيرها.

د. عليرحيم الطبر

وقال ابن سلامة: (قرله عز وجل: و中




 يدل على جواز الصصلاة للم كل جهة من شرق وغرب وغيرّه، وهو منسوخ عند
 وَهْهَ -فيكون هـذا ما نسـخ قبل العمل به، لانه لم يثبت ان النبي صلوا في سفر، ولا حضر فريضة المى حيثلا توجهوا
و ثال الطوسي في تفسبر قوله تعالى: ؤَّ


我

 -الاية -معناه اينا تولوا من مشرق الى مغرب فثم وجه الها التّ امر :بان، وهي استقبال الكعبة فجعل الها الاية ناسخة، وجعل قتادة وابن زيد الاية منسو الة قال ابراهيم النختعي من صلى في سفر ومطر وظلمة شديدة الم غير التبلة ولم يعلم فلا اعادة عليهم، فاينا تولوا فثم وجه الشّ.و التّول الر ابع : ان قوما قالوا:
 وكان يصلي الى غير قبلتنا، فانزل الها عز
 و القول الثامس: ان المعنى ادعوا اله كيف شُتّم؟ مستئبلي التّبلة وغير مستْبليها، فاينا تولوا فيّم وجه الشا يستجيب لكمه.و التُول الـسـادس: من اجلها قولا، وهو ان المصلي في السفر على راحاحلته النُو افل، جائزّ له ان يصلي الـي الى قبلة

والى غير قبلة).
 الصواب ان يقال: ان الاية ليست بناسختا يلانة، (r) (r)

－希造到 $\qquad$
 ها نسخ من التُران هي التُبلة، وهذه الاية التُبلة؟ والى صحة سجود التّلاوة الى غير ناسخة لفرض التوجه لالى بيت المُقدس التُبلة．و قد تلاها سعيد بن جيبر（رهمه
 الاية مطلاقة، وقد قيدت ني صلاة الفريضة

بالثران．． و من قال：انها نسخت قوله تعالى：بلزوم التوجه فيها لي بيت المقدس تارة

 بالنو افل－في حال السفر－و قوله تعالى：الروا

 و جملة التقول：ان دعـوى النـيخ في الاية الكريمة يتوقف ثبوتها على امرين：
 －${ }^{\text {（Tr）}}$ الاول ان تكون وارردة في خصوص صلاة و قال الحوئي：（الصحيح انـ يقال ني الفريضة، وهذا معلوم بطلانه．．الثاني： الاية الكريمة：النا دالتة على عدم اختصاص ان يكون نزوها قبل نزول الايـة الامرة جهة خاصة بـاله تعالى، فانه لا يكيط به بالتو جه المى الكعبة، وهذا اليضا غير ثابت، مكان فاينز توجه الانسان في صلاته ودعائه وعلى ذلك فدعوى النسّخ في الاية باطلة وجهي عباداته فقد توجه المى الها تعالى، ومن جزما．．نعم قَد يراد من النُسخ معنى عاما شاملا للتقيسد فاذا اريد به ذلك في في المثام
 النذي يظهر من هعنى الاية في السيبق

 هنا استدل بها اهل البيت
 للمسافر ان يتوجه ئ نافلته اللى الية جهة شاء وعلى صحة صلاة الفريضة فيل اذا
 وتعت بين المشرق والمغرب خحطأ، وعلى صحة صلاة المتحير اذا لم يعلم اين وجه ．$\overline{\text {（r1／الايضا } / \text {（rr）}}$

د. علي رحمب الملر
 لا ملجأ فم غيره.فكيفل كان اللداعي المستجير وحيثّا كان يِد اله -سبحانه

- بيبا وملبيا ومغيثا..

و كذا الاهر في تتييد التقبلة في صلاة الفرض انن يكون التّوجه الى الكعبة حسب وفي ذلك حكمة بالغة ايضا. لو دققنا السياق الذذي سبق الاية نجد من دلالاتها طُمأنة العباد -حيث كانوا -ان الها سبحانه تلقاؤهم حيث انابابوا، ,لاضير في تو جههـ الى الشه من غير تعيين
 من دونزا تحديد مكاني فاينها يوي الانسان وجهه فثم وجه الشا \&- ارى انالآيةالكحريمة خبر لتُبيت المُومنين وتركيد رعاية الهه هم وأن لا يوجفوا فزعا -كا قد يتوهم بعضهم -بان اله قد يكون بعيداً عنهم وهذا يعني انما الابة لـيست فيبابتقييد التوجهه.
ه- قـال قسم مـن الـعلـلماء: انبـا رخصصة في توجه المتحير في صالته والمسافر غير المتيقن الجهة الصحيحة للكعبة

المشرفة.

وما ذهب اليه الثقائلون بانها منسبر خة غير صحيح، بل هي حكمة، وذلك: لم يثـت ان نــزول الايـات الامـرة بالتو جه المى الكعبة بعد هذه الاية ولا بعد الالاية التي يرى بعضهم الها عينت بيت المقدس قبلة. ا- الاية في سياق الخبار وحديث عن اهل النكتاب وتو جسهـم الخوف فو والحذر من اللطش :بـم، وبِان توني الشا عصمة عباده حيثّا كـانوا، ولا علاقة هلذا بالقبلة.
5- تؤكد الآيبة المباركة أنَّ العمل نِية
 يجلده مكان ولا زمان.. فهو قريب من


 عَنِ نَاْلِّ تَحِرِبِّ
 r- ان الطـالاق التوجه الـ الش في اللـعاء والانابة -و لا سيل العبادات المنروضة -جاء خلـمة بالغغ، ولما في ذلك من


النجوى منسو خا بتوله تعالى:
 وُتَ人,
[سورة المجادلة:1r] وعـل بعضهم هــا النُسخ مـا نسـخ

 واول هن عمل با علي بن الي طالب (كرم

 وتـال ابـن سلامة: (وفيها ايـة (rA) واحدة منسو بن ابي ظالب (رضي اله عنه) لانه روي عنه انه قال: :ي كتاب الها تعالى اية ها عمل :با احد قبلي ولا يعمل با با احد بعدي الم
(Y0)

 اليه تـرل غير صصيع ذلـك ان ان الامـام
 قبل المتنا

 (YA) تصفس (Y) المرة المجادلة الاية (Y) منها.

1- انتغير التقلةكانبامرسملويلفعلنبوي
 أَلْفَبَةَ

 فيها المتحانا واختبارا اللمسـونمن.. لان
 التقبلة-بيت المُلدس -المكن بامر من الها. V- ان تغير التُبلة -وكل ما قيل في امثاله -يبب همله على التّلرج في الاحكام ولـيس مـن بـاب الـعـاء للفظ النص الو معناه او كالاهما وهـنا التّدرج في الاحكام لنه مسوغاته.

المسالة الثانية: صدقة النجوى: قال تعالى: اَرَرَّوُولَ《", [سورة المجادلة: باب] في الاية الكريمة امر بتّقدنمـ صدقة في حال منأجاة المسلم رسـول الش

 كن عنو ا بعلوم الثقران عدوا الامر بصدقة


د. علي رحمب الملد,

ورقته ليس بالسعة حتى يضيع بامور - اربا - ليست بذات جلدوى.

T- ععصت الاية الصحابة فر جدت الن فسـما منهم آثر المال على المناجاة بمعنى احب المال الكثر عمارغبفيهمن المناجاة وذهب بعض العللم) المى التول: انها بينت حب
 احب المال وفضاله على المناجاة. r- ان في تشريع صدقة النُجوى ظهرت
 الشه عـلى عـبـاده وبـان عــدم اهتـلمام قسّم هـن المسلمين بمناجهاة النبي الاكرم
 تقديم الصدقة بين يـدي النجوى صـرويا امتتحـانـيا كـامـر ابـراهـيـم
 لاتكون ناسخت للاية الاولى نسنا اصطلاحيا بل يصدق على رنع ذلك الهـكم الامتـحـاني: النسّخ بالمعنى اللغوي(Tr) الهكي


. يوم القّيامة)
وجاء في (علوم الثق ان عند المُنرين)
صحة الخبر في ان عليا يٌ المسلم الو حيد الذي عمل بصدقة النجوى وذكر طرقا كثيرة في اسناده (r.) الـنا

## علة صدقة النجوى:

فيها خـير لصاحبها كثــير فهي: تطهرِ للنفوس والامـر :با امـر بیا فيه هصلحة العباد(1) . فالمتصدق سيبحث عن الفققراء وينفق عليهم با امره الله به من التصلت -هنا -فالطرفان رابحان المناجي يربح ثـواب الها وحب رسولّ ويربح هنافع المناجاة والفنير يربح عا ينفق عليه ويتبقن ان الخوانه يذكرونه

ويرعونه وينفقون عليه وانه منهم. ا- صدقة النُجوى خفنفت عن النبي فانه يوجب قلة مناجاته من الناس لانه عليه مسؤولية الامة: ئ دينها ودنياها



- ابن حزم/مه.
(r•) ينظر : عـلـوم الــــران عند المفـرين


النجوى مغصال -هنا- لانها ستبحث في ولكنها لم توجب المنـاجاة فكانت مؤلف للنسنخ -باذن الشه-. الالذي افهمه من الآيتِّن (IY - اY من سورة المجادلة -هنا- الاتي: لم تـشر الايسة (IY) الـي وجـوب النجوى لكنها قرنت وجوب الصدقة ؤي حال النُجوى وكذا الاية بعلها لم تشر المى وجوب ترك الصدقة -بحسب ظاهر النص الكريم --ا- وعليه تكون الصدلة مشر وطة بوقوع النججوى حسب.
r- لا هعصية لـن ترك المناجاة لذاتها، وليس ضنا بالمال ورغبة عن النّجوى r- الحسبباناية الصصدقة هذه جاءت التُطهير الْنفس وتوكيد ان حب لثقاء الْنبي انفع وازكى، واعز من الاموال ولذا جاء الاستفهامبعدهاللتوبيخ. ع- لثّد حلّق ابـو مسلم بعيدا اذ ذهـب الا ان صدقة النّجوى جاءت للمتميرز بين حبي الها سبحانه وتعلى بمناجاة رسوله كينونته فَعَلا حبُ المال عنده على حب الالنفّاع من رسوله

६- الايـة او جبت الصصدقة عند المناجاة الصدقة مشروظا اداؤهـا بالرغبة في

النجوى وترك النّجوى ليّس بمعصية على الرغم من وجهود فوائد جليلة
 الثقران عند المُسرين) نتالا عن الرازي:
 بكون الاهر امتحانِا لتُمييز هن امن اليانا حثيقيا عمن بتي على نفاقه فلا نسخ وقال الرُازي: وهذا كالام حسن ما به بـاس) (ما م) ونقل عن بعضهم تقليل شـان هــنه الصدقة وتسويغ الاعذار للمدتنععِن عن ادائها (T1) مسوغات نسخها: وكان اورا بهئ لاء العلم) الا يوقعو النفسهم في ما لا يمكنهم كشف سره وقد صرح به الثقران الكُريم وقد اثرت الا اناقش ما قيل في اية صد صد



مصلره.

 وما بعدها.


د. علي رحمس الملر
من الفقنراء :بذه الصصدة.

د- لم تغلق الابـة بـاب نيل الثواب لغرِ القادرين على الصصدة كي لا يكرموا تـواب الصدقة قالاية الاولى طلانت
层 H可
 : "| المال وجد لـلدمة الانسان، وهو عرض زائل ولذا يفتح الشّ جل ذكره دائم) ابوابا للانفاق لُبناء الحياة النُتية لا الحياة التي

تسیرها الطمع.

الترانواسبابالتزولوالاصوليّنوغيرهمم




 1- ان الروايات المسندة الى بعض الصصحابة

هنه دراسة موجزة ةي النسـخ ين القران

$$
\begin{aligned}
& \text { يصنح دينه ويبني دنياه به. }
\end{aligned}
$$

قرنت تـرك الصصقة باقامة فرضي
الصلاة والزُ كاة واطاعة الهّ ورسولّ
طاعة تامة وهذا لا يعني نسخ الصدقة
بل اعططى سبيال اخخر للتحطوع العبادي
1- ان المناجي المّقدم لنصدقة تحصل كـ
الفضيلة من جهات عدة منها:
v-v
. وادراك عظم مسورولياته

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { رنت ترا الصدة بقامن فرصي } \\
& \text { الصطلاة والزٔزاة واطاعة الهن ورسولى } \\
& \text { طاعة تامة وهذا لا يعني نسخ الصدقة } \\
& \text { بل اعطلى سبيلا اخر للتطلوع العبادي } \\
& \text { 1- ان المناجي المقدم للصدقة تحصل لم } \\
& \text { الفضيلة من جهات عدة منها: }
\end{aligned}
$$ الـقُران والثناسخ والمنسـوخ، واسباب الثنزول وغيرها ما لـ علاقة بالنسخ وقد

توصل البحث المى الاتي:

وجـلت معظم علماء التفسير وعلوم

في الثقران الكريم لكنهم مل يلتُتوا الـه بناء تلك الايات الشُرطي النذي يني عدم التُطع بحصون الحدت. ی- عدم اتفاق العللماء على عدد الايات الـنـاسـنة والمنــــر خـة ومـا الايـة الثناسخة؟ وما الاية المنسوخت؟ فند ذهـب قسم منهم الى ان الناسخ اية كذا واخرون قالوا بغيرها واحاحيانا قال قسم منهم بنــخ جزء من الاية او ان انو الخر الايـة نسخ الوهـا كل هـنا يؤكد ان النُسخ جاء متاخرا من عهد النبوة , ولا صهة لا رووه عن النبي ما رواه الصححابة (رض) بل هو مو من بنات افكار فئة ادلجت فيا ادلج فيه من

مبيّهـم من دونيا تُحيص إن ما توصلت اليه ليُس اخر التّول في النسخ في القران الكُريم بل ثـمة علماء سيقولون كلاما اخر لان البحث التقرانب يبثى طريا لا ينقطع ولا يمكن لاي لاي باحث
 في هذا البحث او غيره وهذه الميزة اختص :با التُران دونما الكُتب جميا -السماوية


في التقران الككريم عينوا الالايات التّي
(رض) بنسخ ايات او سور او بانساثها
قد سبكها اعداء الاسالام وهي لاتجري
على سمت الاي المكيم لا من حيث اللنظ ولا التركيب ولا المعنى.
r- ان الروايات القائلة بنسخ للظط الاية وبقاء حكمها قول لايويده برهان وران لا ضرورة تستدعي الاخذذ بهـ. \&- اما القون بنــخ الحكم وبقاء التالاوة فهو يُسِ نسشا على وفق اصطلاحهم فزا وجلت الا الحكاما ياخذ بعضها برقـاب بعضض انـها الحكـام تساير الانــــان وتتـدرج معه وهـــان نظام تربوي واجتتاعي سلمبم اخــذت به الاهمـ المتحضرة والمـدارس التربوية الحديثة.

0- مـيقر البحث باي نوع من انواع النسّ يـ الثقران الكحريم واختار حكمين في ايتِن هما: تضية التَبلة، وتضية صدية النجوى، وتبين بعدها عن معنى النستخ واصطلا احه تماما .


د. علي $\qquad$
المراجع والمصادر
الشران الكريم
.pr.. 9

- الايات الناسخة والمنسو





الــراث الـعـربي --بـروت -لبنان

- الاتقان في علوم التران -جالال الدين

$$
\text { عبد الر همن السيوطي (ت } 911 \text { هـ) }
$$

-دار ومكتبة الهلال -بيروت -لبنان - البرهان في علوم القران -بدر الدين

.

ابراهيم -المكتبة العصرية -بيروت، علي بن خزم الاندلسي (ت \&ov) -تح.عحم المـد عبد العزيز -ط1 -دار الفكر العربي (مطبعة الامتياز) - البيان في تفسير القران -ابو القاسم

 - اعـراب القران الكريم وبسانه - الحي اللدين اللدرويش -طه -دار ابن كثير


171 ت)
-

 -
.هIrVT Y



- 8 监郎 $\qquad$


مr..V

ابراهيم السمرقندي (ت rvo هـ)

 جال الدين عبد الر همن بن عي بن عحمد الجـوزي (ت هoqv) -ط -المكتب الاساهمي للطلباعة والنشر
-دمشفق -1r10 هـ-1970 م.

- علوم التقران عند المفسرين -تاليف مركز الئقافة والمعارف الثقرانية -ط Y با -مدطبعة مؤسسة بوستان كتاب -قم
- عن الثران - -عمد صبيع -دططعة عيسى البابي الحلبي وشر كاه -القاهرة

$$
\text { . } 19 r 9-\rightarrow \text { IrON- }
$$

- عاضرات في علوم التُران -د.غانم قدوري هم -دار الكتاب للطلباعة
- المحـرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -ابو محمد عبد الحق بن عطلية
 الفـاروة واخرين -طا -الدوهة

$$
p^{19 v v-\infty} 1 r q \lambda
$$

-د.عمود البستاني -ط 1 -ممطبعة - الميزان في تفسير القُران -عحمل حسين

د. علي رحيم الملر

- الناسخ والمنسوخ ي القُران الكريم - الناسخ والمنسوخ -هبة الهَ بن سادمة

 الطبعة ا - بيروت -لُبنان 1919مـ.

$$
\begin{aligned}
& \text { الططباطبائي (ت •r اr|هـ) -طهران، للطوباعة والنشر والتوزيع -صيدا، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هـ.ش. - النّاسخ والمنسوخ في القران الكريم } \\
& \text {-ابـو محما عي بن حـزم الاندلسي } \\
& \text { - } \\
& \text { ) } \\
& \text { افهمه (-عبد المتعال الجمبري -ط } \\
& \text { سلبيلن البنداري -معلبعة منير -بغداد } \\
& 1 \text {-معلبعة دار الجـهـاد -الـقاهـرة } \\
& \text { - } 1919 \\
& \text {. } \mathrm{P} \text { |971-sir人. }
\end{aligned}
$$

## ariciol

يتعلق البحث بلراسة دلالة كلمة (البحرين) , و(البحران) في الثقرآن الكريم وقد خصص اللشيد الباحث

دراسته لبيان منهوم الكلمتِن وحلودهها وابراز مكانتها في القُرآن الكريم وذلك لـا يمثله البّحر من ظاهرة حيوية في حياة العربِ وترائهم.
فني البحث الاول يفصّل السيد الباحث القول في
موضوعة (البحر في التراث اللغوري والجغراني).
وي المبحث الثاني يعطي فكرة عن دلالة
(البحرين)و(البحران) في الثقرآن الكريم واللنتين
وردنا في خسسة مواضع، اربعة منها بلفظ (البحرين)
وراحد بلفظ (البحران). وقد عرض التفسير الآيات
التي ذكرت فيها هذه اللفظلة هستعينا بمصادر التزاث
المختلفة من لغوية وجغرافية وأدبية وتفاسير نتحديد مواضع هذه التّسهيات.
ويختم الُسيد الباحث بحث4 بوضع مسرد للمصطر
التي اعتملها.

,

 الأنهار العذبة الكبار، فهو بحر، أما البحر الكبير الذي هو مغيضُ هذه الأنهار فلا
 هذه الأنهار العذبة فاؤها جا جارِ، وسميت هــنه الأنهار بـحـارًا ؛ لأنبا مششقوقة في في الأرض شقًّا، ويسمى الفُرس الواسع الجري: بحراً. وفي الحـديث: أبى ذلك البحر ابن عباس؛ سهي بحرًا لـسعة علمه وكثرته،
 الأرض شقًا، وجعل ذلك الشتَّ لمائه قرارًا، والبحر في كالام العرب: الشّقَّ، وفي حليث عبد المطلب: و حفر زمزم مُم بحرها بحرَا، أي شقُّها ووسعها حتى لاتنزِفُ. واستبحر الرجل في العلم والـالـ، وتبحر: اتسع وكثّر ماله، وتبحر في العلم: اتسع، والستبحر الشاعر إذا اتسع ين القولن. ورد ذكـر الـبـحر والـبـحـار التّي تحيط بِلاد العربب وأقطلارها في كثير
=

البر وانتقطعت مادة البحر بذنو:هس، كان ليذوقوا الششدة بذنو:به في العاجل، وقال الـزجـاج: معناه ظهر الـــدب في الـبر،
, القحط في مدن البحر على الأنهار (r) وتبحرَ في العلم وغــرِه، أي تعمقَ فيه وتوسع، قال الأصدعي: بَحِرَ الرجل
 مثل بِطر، ويقال أيضًأ: بِحِر، إذا اشتد عطنشه ولم يُروَ من الماء، ويقولون: هنا هِا يور بُحران (بالإضافة)، ويوم باحوري على غير قياس، فكأنه منسوب إلى باحرر وباحوراه، مثل عاشور وعاشوراء، وهو شدة الحر في
 وكانت أسماء بنت عميس يقال ها: البحرية ؛ لأنها هاجرت إلى بلاد النجاشي فركبت البّحر، وكل ما نسب إلى البّحر،

فهو: بحري ${ }^{\text {فـ }}$
وروى الأزهري (0) عن ابن سيده أن






(0) =هنيب اللغغة، ج

أـد. أهـد كريم الشبري

موضحرن صلتها :بذه البلاد عبر عصور الثّاريخ، كا ذكرها الجغرافيون النذين
 وصف البحرين بأنها: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعُمان، وفيها عيون ومياه وبالاد واسعة. وقــال البـن الــــجـاور الــبـغــدادي النيسابوري ${ }^{(1)}{ }^{(1) ~ ح و ل ~ ا ل ب ح ر ي ن ~ م ا ~ ن ص ه: ~}$ راها سميت (البحرين) بحرين إلا لأجل البحر وأهلها عرب شُسه البحر في كرمهـم، أي بلاد تسمى البحرين بحر ماء وبحر خلقّ، وتسمى الجزيرة جزيرة أوالـ... وهي جزيرة في صدر الغبة وبر العرب وفارس مستدار حو هاء. واللّرين بلد والنيبة إليه: بحراني،
 هذهبحرتنا،أيبلدتناؤأرضنا، ولقيتهصحرة بحرة،أيبارزًاليِسبينك وبينهشيء (1+1) وذكر البكري(\$(1) بحر ان، بنتح أوله
(11) (11) معجم البلدان /


$$
\text { ص } r \cdot 1-r \cdot \cdot
$$

(Ir) البوهري. الصحاحr/010.

مـن المصـادر الجـغـرافـية، فند وصف
 الشاحل الشرقي للخليج العربي، بأنه حصن منيع فم على البحر، ووصف ابن حـوقل (V) قلعة ابـن عـارة بأنها مرصد فم على البحر، يعرفون منها المراكب، فإذا أقبلت خرجوا إليها وطالبوا أهلها بضرائب على ما يِملون في المراكب، وأسهب أيضـا (A) في الحديث عن بحر فارس وجزائر بني حـدَان، وذكر بحر فارس هو خلمج من البحر المحيط،
 التقرنين الثالث والرابع المجرين/التاسع والعاشر الميلادينن، البحرين والبحار المحيطة ببلاد العرب وأقـطلارهـا (1) ،


$$
\begin{aligned}
& \text {. صを صورة الأرض ص (V) }
\end{aligned}
$$





 التاسع والعائر الملاديين. لمحبر الجثرانياني،


我
四

الكهi: •
واذكـر حهن قال موسى بن عمران لفتاه يوشع : لا أزال أسير حتى أبلغ اجتّاع بحر فارس والروم، أو أسيرُ زماناً طويلا، فلل بلغ موسى وفتاه بجمع البحرين، تركا حوتها هناك، فاتخذ الحـوت طريقه في .البحر مذهباً ومسلكاًأ... وني تفسبر الثُرطبي(17) . وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون -قال فبينا هو في ظل صخرة في مكان يُريان (مبلون) إذ تَّرّبِ (من الضرب في الأرض وهو السير) الموت وموسى ناثم، فقال لفتاه: الْا لا أوقظه، حتى إذا الستيقظ نسي أن يخبره. وتضرب(سار) الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الضه عنه جريه البحر حتى كأن أثرْ ها في حجر. وني رواية: وأمســك الها عن الحوت جريه الماء فصار مثل الطـاق(عقد البناء، والجمع: أطواتِ وطيقان)، فلل

على وزن فعلان: معدن بالمجاز، وغزوة يكن فيها قتال. والـبـحـران ثنية بـحر، وهـو بلد
مشهور بـين الـبـصرة وعُـلمان، صالح
 العلاء بن الخضر بي، وبعث أبا عبيدة لِججي الجزية، فقدم بالِ من البحرين، فسدعت الأنصار بقدومه، ورافوا اصلاة
. الفجر هع رسول المّ المبحث الثّاني
(البحرين) و(البحران) في الثقرآن الكريم ورد ذكر البحرين في القُرآن الكريم في أربعة مواضع، وورد ذكر (البحران) هرة واحلدة فتّط، وسوف نعرض التفسير الآليات التّي ورد فيها ذكر البحرين وبجمع البحرين ومـرج البحرين، فضاكا عن الاستعانة بمصادر التراث المختلفة من لغرية وأدبية وجغر افية لتحديلد مواضع هـذه التُسهيات. شم نختّم بحثنا بذكر (البَحران) وتفسِرهـها ودلالاتها.
(1)



أـد. أهـد كريم الشبري

يوشع بن نون، ومعنى لا أبرح أي لا أزالـ أسير، وقيل: لا أفارقك (لا أبرح) حتى أبلع بمع البحرين، أي مالتقاهـا قال قتادة: وهو بحر فارس والرومه، وقيل: هو ذراو يزر من البحر المحيط من شال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان، فالركن الني لاجتياع البحرين كا يايل بر الشام هو: بجمع البحرين، على هذا الثول. وحـول بجمع البحرين والمتصود بالبحرين، هنالكك أقوال أخرى ذكريه ها القرطبي في تفسيره سنوردها كا هي، ثم نستأنس بـآراء الر حالة والمغرافينين بخصوصهيا. وقيل: هما بحر الأردن وبحر التلزم، وقيل: بجمع البحرين عند طنجة، ونـ، وقيل انه بإفريتية (تونس)، وقال بعض
 المحيط (الأطلسي)، وقالك فرتة: إنا هما

موسى والخضر، وهذا قول ضعيف.




استيقظ نسي صاحبه أن خيبره بالحوت،
فانطلقا بقية يومهيا وليلتهيا.

 للبحرين، والــــرب: المسـلك، وقال قتادة: جمل الناء نصار كالسرب، وبهر المهر المنسرين ذكروا أن الحوت بثي موضع
 الحوت، حتى أفضى به إلى جزيرة في البحر، وفيها وجد الخضر وئ، وظاهر الرُوايات والكتاب أنه إنا وجد الخضر هِ في في ضفة
 النسيان من النتى وحله، فنيل: المنى، نسي أن يُعِلمِ موسى با رآه من حالهـ، فُنُب النُسيان إليها للصحبة، كتوله تعال: **) وني تنسير الـترطبي (1): قيل أن موسى هذا ليّس موسى بن عمران، وإنا هو: موسى بن منشا بن يوسف بن ين يعوّوب، وكان نبيأ بقل موسى بن عمر ان، وتقاه هو:



وهكذا نجد تكرار مسألة المتصود
بالبحرين بأنه اجتتاع بحر فارس ويحر الروم، دون تحديد بالضبط أين ينع مين مكان بجمع البحرين خَصرا، وسنعود لعرض آراء عـدد مـن البغرافيين واللثغوين والمنسرين حول هنه المسألة المهمة جـأ والمساسة، التّي مازالت حتى يورنا هنا
 واسع من النأس! وبخصوص تنسير قوله تعالى: الوأز
 ولو أني أسير حقباً من الزمانمان، قال ابن جرير رمهـ اله: ذكر بعض أهـل العُم بكلام العرب، أن المُبَ في لغة قِيس:
 باهد: سبعون خريفاً، وقال آخرون: قرله أؤو أمضي حقباً، أُي: دهراً.
 كَ كثير (TY) في تنسير قوله تعالى هذا، انه أمر بحمل حوت علوح لـ، وقيل لـن متي متى نقدت الحوت فهو ثمة، فسارا حتى بلغا
(Y) المصدر نفـسه و الصفشات.

له عبداً من عباد اله بمجمع البحرين،
 الر حيل إليّ، وقال لثنتاه دلك: (لا أبرح)

 البحرين، وقال الفُرزدق: فا بَرِحرا احتى تهادَّتُ نساوُوُمُمْ بيطهاءِ ذي قارِ عيابَ اللطانم
انتقل ابن كثير مباشُرة بعل إير اده بيت

الفرزدق إلى ذكر آراء المفسرين حول منفهوم
 سالفه من المفــرين النذين ذكرناهم سابقاً، ، ومنهم قتادة، بيا نصه: :قال قتادة وغير واحد: ها بحر فارس ما ما يلي المشرق وبحر الروم ما يلي المغرب، وقال عحمد بن كعب القرظي: بممع البحرين عند طنجه، يعني في أقصى بلاد المغرب (Y)
 بالاد الأثندلس وعاصنتها قرطبة، ورصف




多





ا.اد. عهد كريم الثشري

وما دمنا بصلد مناقششة مفهوم البحرين وبجمع البحرين، وبعد عرضنا جملة من الآراء المتباينة والمتعددة حولهم)، من خلالم رجو عنا إلى المصادر اللفغرية وكتب التنغسِر التي عرضناها آنفاً، لابد لنا من عودة !إلى الـتراث الجغرايفي العربي الإسلامي، للاستنجاد به هلم هنه المعضلة المعقندة. لعل المقدسي الجغرالي الو حيد الذذي يُعد في طليعة الـرواد الأوائـل الذين ناقشوا مناقشة علمية مستفيضة موضوع البحار والأنهار، وإجلاء الغموض عن
 (ذكر البحار والأنهار)، وسنعتمد كثيرًا هن آرائه حول مواضيع هذا البحث، وني صدارتها: مرج البحرين. أشار المّدسي《 موضحاً ذلك الاختلاف، ومُقيلاً الدُجة على أنهيا يلتقيان، والالتقاء غير الاجتتاع كا سنوضح.
 يتعلق بمغهوم: بجمع البحرين، فقد ذكر (Y\&)

بجمع البَحرين، وهناك عَيْنٌ يقال ها: عين الحياة، فناما هنالك، وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماه فاضطر ب، وكان فيمكتل
 فاستيثظ يوشع


 وقال آخرون: صار أثره كأنه حجر، وقيل: جعل الحوت لا يمس شيئأ من البّحر إلا يَبسَ حتى يكون صحرّ قتادة: سَرِبَ من البّحر حتى أنضى إلى البّحر، ثمم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه فيه



 وهذا هو الخضر ير كا دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الشا ونقل الصابوني(Tr): ركان للحوت سربأ ولموسى وفتاه عجباً x . رواه البشاري الصي ك لأن الحوت كان ميتأ فدبت فيه الحياة.
 , لالة كلمة البهرين ني الثرآن الكريم

 رجع إلي قولنا، والها أعلم. يتضح لنّا بجالاء أن المتدسي ألثّى الهجج والبراهين والأدلة الكافية علميًّا على أنْ بمدع البحر ين الناتج عن: البحرين، هو بحر الـروم، أي: (البحر المتوسطط)، وأن هـذا المجمع يثع في سواحل بلا بلاد الشام. وسنشير إلمآراء أخرى ووجهات نظر متباينة حول مفاهيم: البحرين، بِمع البحرين، مرج البحرين.
 حول منهوم: بجمع البحرين، نورد أدناه آراء بعض الجغز انيين وانطباعاتهم عنه، ونترك النفصل والمكم جمهور المقراء الكرام ؛ لثلتوصل الم تنسير متنع وقريب هلذا المثهوم الذي تعددت الآراء حورئه، وهو -كا ذكرنا في مقدمتنا -يشمل عدة مـواضع، لعل أحدها علكا علكة البحرين الحالية، المسلماة قدياً: جزيرة أوانال، ونميل إلى التون بأن تحكيم العلم والمنطق هـا الـسبيل الكفيل للى حسم هذا المهلاف، بين جهور اللنوين والمُسرين والر حالة

 بسراحل الشام، وأعلام (علامات) ذلك ظاهرة وصخرة موسى يَمَّ بينة (دليل/ برهان). فان قيل فلمَّ لا قلتَ أن معنى
 فالجواب: هنا لا يكوز ؛ لأن اله تعالى
 الحاجز، مع أنا نتون هذا المُخالِف: إنا كان الأمر على ما تزعم فأرنا ثـانية بهار في الإساهام. فان ذَكَرَ المحِيط قِيل له: ذلك على تخوم العالم بغير نهاية تُرفي، وان ذكر التّسطنطيني قيل: ذلك خليج من الرومي (البحر المتو سط)، يخرج خلف إصقلية، ألا ترى أنهم أبداً ئغزون فيه. فان ذكر المزري يليل له: تلك بحبرة، ألا ترى أن أكثير الناس يسمونها: بحمرة طبرستانان،
 (البحر الميت) والحوارزمية (بحر آرال) قيل له: من جهل هاتِّن من هذه الجمهلة،


ا.ا.د. عهد كربم الثشري

نستتج ما ذكره ابن رسته إنَ المجتمع هو البّحر المتكون من التُقاء نهري الرس والكر، فيصبان في بحر جُر جان، وقيل أن الن نهر (الكر) يصب ني بحر طبرستان، ولعل المثصود بالمجتمع هنا في الأعم الأرجح هو: بجتمع البحرين، أي بجمع البحرين، وهما بحر جرجان وبحر طبرستان. أشار ابن رسته (T) إلى موضع آخر آخر، نرجح أنـه بمع البحرين في الحلّلج
 (المليج العربي) وبحر البصرة، والمرجح أنه شط العرب أحلد فروع المليج العربي، ويسمى: خليج البصرة، وأوضح انْ ذلك الملتقى يشكل بحرًا من لقاء البحرين، ويقطع الجـزيرة العربية في أرض نجد وأرض تهامة، وفِيه من الملدن هناك: المِامة والبحرين وهجر والمدينة المنورة والجلار ومكة والطائف وجلدة، ثم يتُطل بحر قلزم (الأهر ). ولعل ابن رسته أشار بوضوح
 الناي هو خليج صغير من المليج العربي. وما يدعم رأينا السابق حول وجود

97 (Y) (Y)

الجغرافينن من العرب والمسلمعن، حول مفهومي: البّرين وبجمع البحرين النّي
 (دون إلحاقه بشيء).

 المجتدع، المتصود أنه: بجتدع البحرين، ونهر الرّس هو نهر أرمينية يخرج من قالي قا (قاليقلا)، ويمر برستاق (رين) من ارمن ناحية العدس وسوقه ثم بليبل ويمر بالمداين، ويتع فيه من جبال أرمينية وجبال المداين أنهار، ثم يمر بـ: ورثانـان إلى مدينة برزنج، فإذا جاوزها اجتمع مع نهر الكُرُ، وانصب في بحر طبر ستان. ونهر الرس ي夫رج من قالي قلا ويمر بـآران ويصـب فيه نهر آران، ثـم يمر بالورثان ثمم يمر بـ: المجتمع. ونرجح أنه المجمع، أي: بجمع البحرين، فيجتمع هو (الـرس) والكر، وبينها مدينة الميلقان فيصبان في بحر جرجان، ونه الكر يخرج من بـلاد الــالان ويمر بتقليس وبرذعة، وينصب في بحر طبرسشان. (ro) الأعلاق النفيـة ص9 A.
 $\qquad$ ,

ابن خرداذبة يتفق مع نص ابن رسته، لكنه بـهع البحرين في أرمينية ومرور نهر الرس حدد بجمع البحرين في أرمينية باجتلع فيه، ما ذكـره ابن خحرداذبـة (YV) صراحة
 بتسهية المجهع، وهـو بجهع البحرين،

ثان في بحر جُرجان، إذ قال :ووخرج نور أسبيلروذ من عند بـاب ملينة سيسر، وغخرج نهر شاهروذ من طالقان الري،

ويتتمعان فيصبان في بحر جر جانه. وحـدد قدامة بن جعفر (1+) بجتدع (بّع) البحرين في نهاية الغرب. عند اجتلاع البحر المّوسط والمحبط الأطلسي، إذ يقول: "...وهي [وليلة] آخر مدائن والمستولي عليها الأموي ودسكنه فيها في قرطبة، والأندلس نهاية الغرب وبها بتّمع البحرينه. ولعل هذا الر أي يدعم عدة آراء
 أبرزها بجمع البحرين عند طنجة، ولعل هـذا رأي قدامة نفسشه، إذ قصد اجتتلاع




فيه نهر آران ثم يمر بورثان حتى يبلغ المجهع وهو بجهع البحرين النذي ذكره اله جل وتقدس (YA (فيجتمع هو والُكر وبينهـا ملدينة البيلقان فإذا الجتدعا هرا [ويمر الكر والرس إذا اجتمعا بالمجمع](ra) حتى يصبا ني بحر جُرجانه. إن ما ذكره ابن خرداذبة يشّر صر احة !إلى المجمع وهـو: بجمع البّحرين الني ذكره الها تعلى في القُرآن الكريم، ويكاد (TV)
 الأنهار )



 بجمع البحرين.

أد. أهـد كربم الثشري

البحر المتوسط والمحيط الأطلسي قرب طلبع الشّهس حيث تعلو المياه في البحر
 المحيط، النذي عززه رأي قدامة أيضاً من الانـ بحر الفُللمات، وتصب في بحر الروم من بجمع البّحرين، حتى تفيض في بحر الروم وتخرج على جوانبه بحيث يصل المّ إلى خلف التُسطلنطينية مسيرة شهور في ساعة واحـدة ويستمر حتى وقت الظظهر، فإذا الستقرت الشمهس في كبد السلماء غاض البحر الأسود أي نتص ماؤه، فيعود الماء ليصبَّ من بحر الروم في البحر الأسود إلى وقت مغيب الشُمس فيستوي البحران، ثم يعلو الُبحر الأسود فيعود الماء يجري هن بجمع البحرين إلى بحر الرووم الى نصف اللبل، ثمـ يصب أيضًا ئ البحر الأسود إلى الصباح، وبذلك يكصل المُّ والجزر كل يوم مرتّن، وكل ليِلة مرتِّن وذلك بِلك بارادة الهَ العزيز الععليم وقدرته. الستمر الغغناطي في وصف البحر الأسـود وبجمع البحرين، فنكر وجود أسـ|ك كبيرة ذكر أن حجمها كالجبال ! الـج وهذه مبالغة كبرة جدا، ثخرج من البحر الأسـود، ونر جح أنها من صنف الحيتان الكبيرة أو الدلافين، تتّعها أسملكا أكبر

خلال قوله أعلاه.
وذكر الغرناطي
حول بجمع البحرين، فني حـيثه عن صنم قادس روى أن الذي بناه هو ذو القرنِين والش أعلم بالصواب، وعلل ذلك بئله: ووذلك أن في أندلس بجمع البحرين، البّحر الأسود [المحيط الأطلسي] وبحر الرومه، وأضاف أن ني بجم البحرين جزيرة بنيت فيها منارة من الُصخر الأسرد موضحَا وصنها، مشيرّا إلى أنَّ البحر الأسود فيه أمواج كالجبال لا تستطليع السفينة دخوله لككثرة أهواله، وهي ظاهرة مستمرة. ووصف الثغرناطي (\$) البحرَ الأسود

 بمقدار ثالاثة فراسخ (بحلود 0 اكيلو متر) وطوله عشر ون فرسغا أي بحلود



$$
\begin{aligned}
& \text { الإعجاب)، صن }
\end{aligned}
$$

 أشار الغرناطي (0) إلى أن الصنرة الصخرة البحرين، ثم تتبعها الأسلكا الأكبر منها
 الغرناطي أنه كان ئ بمهع البحرين (أير ئير في عصره وقتذالك) في سفينة، فخرجت سمكة مـن البحر مثل الجبل العظـيم، اليمنى، وأخـبره اله تعـلالى أن موضع الخضر يلّ في المكان اللني يصير فيه الميت حيُّا، وهي من مسجز ات الشا سبحانه وتعالى ,وآلائه وقدرته، فلم وصل إلى الصحخرة عاد نصف السمكة المشوية(المكّكول نصنها)
 السمكت بعين واحــة البانب الأيمن، كأنه قد أكل باقي حشوته عليها وشوك أضلاعها، وجلد رقين يَظظها، والتصن الأيسر صغيِ وهـو أطيب الأسماكاك،
 البحرين عند تلك الصخرة وبالثّرب منهيا، تحمهله اليهرد والنصصارى مُمدداًا إلى بلادهم ويتبركون بب، وهو من أطيب الأسلكاك. نخلص من خحالا روايات الغزناطي التّي لا تخلو من المبالغة أنه حدد بِمع

أسمع قط أوحشي منها ولا أهـون ولا أَوى منها فكاد أن ينخلع قلبي وستططُ على وجهي أنا وغيري، وألتّ نـنسها ني البحر، واضطرب البحر علينا، وعظهت أمواجه وخنـا الغرق حتى نجانا الها عز وجل وسهعتُ الملاحين يقولون هن هنه السمكة تعرف بـ: البغل "، ولا شك فـ ئ أن هذا الوصض مبالغة وتهويل كبيرين جـــا، ولعل هـذه الأســاك من أصناف الحوت الكبير أو المدولنين، الـني كي اني
 السفن والمراكب في ذلك العصر، وكان الربابنة والملاحون يبالغون مبالغات كبيرة في وصف البحر وأهواله وما يصادفونهن ي رحالاتهم البحرية، كا يوضح امتزإج الكثير من الخرافات والأساطير بالختاثق


ا.ا.د. عهد كربم الثشري

فبعث اله الليهم نبيّا يُقال له: موسى، وهو ليس موسى بن عمران، فلدعاهم إلى الشا والإيس|ن به، فكذبره وجحملاوه وعصرا
 المارث والمويرث من الطـائف، فأرسلهـ|
 الجبلبين ولا تحنلو هذه الرواية من مبالغات وتهويلات غِرِ متبولة. حلد الحموي أيضًا خرج نهر الرس، بصيغة مشابهة تَامًا لـا ذكـره البـن رسته وإبن خرداذبة، مشرِّا إلى: المُجمع، الْندي نرجح أنه: بجمع البحرين، وهي التسمية ذاتها التّي أطلقها ابن خرداذبة، فذكر أن خرج الرس هن قالِيقالا، ويمر بآران ثم يمر بورثان ثم يمر بالمجمع (المرجح أنها: بهّع البحرين)، فيجتدع هو والكُر وبينها
 فيصبان في بحر جُرجان، والرس هذا ونا وادِ عجيب فيه من السّهك أصناف كثيرة. نستنتج من روايـات ابن رسته وابن خرداذبة والحموي إنّ بجهع البّرين النّي سهي حسب روايـة هـؤلاء الجغرافينن: المجتمع، والمجهع وهو بجّع البحرين،

البحرين عند بلاد الأندلّس، في الموضع اللذي بلتثي فيه البحر المتوسط بع المحيط الأطلسي، كا أنه حلد الصشخرة التّي وصل إليها النبي هوسى هذا المكان عند بجمع البحرين، وبالتّحديل على الجانب الشرقي من الصخرة، ولعلها في الأعم الأرجح: جبل طارق اليوم، وهو رأي يضاف إلى الآراء الأخرى المُعلددة بخصوص تحديد موضع بجى البحرين، الـذي بقي لغزا أ قرآنيا غير محسوم حتى يومنا هذا.
 عـن: بجمع البّحرين بـا ذكـره ياقوت الخــــوي(r) عن المجمع ونهر الـرس، مبتدًُا حليثه عن الرس مستشههذًا بقونه

 عن أخرين، أن الـرس وادي أذربيجان
 أنـه كـان بـآران على الـرس ألـف مدينة،

قال تصال: :


- Clland $\qquad$ ,



وْ وأذربيجان، وهو مكان اجتماع نهر الرس في أرمينةي مع نهر الكر في بحر طبرستان،
 وبعد خروجه يجتمع مع الكُكُر ثانية فيصبان في بحر جرجان، والـرس نهر ئ أرمينة والشا النذي خلط البحرين، وأفاض وواد ني أذربيجان.
 أورد الحـمـوي (مث (ا) روايـة مسعر بن العنوبة، وهذا مُرْ لا يُشَرَب، وجعل بينها المهلهل عن التّرس، فذكر أن نهر الرّ
 إلى البا(سجان، ومنها ورثان والبيلقان، وفي واحد منهل| حرامَا عرّمَا على صاحبه أن هذه الصحراء همسة آلاف قرية، أكثرها
 وفسر المُرطبي (•) هذهالآية، موضحأ تتغير؛ ؛لمودة التربة وصتها.
 ويُقال أن تلك التُرى كانت لأصحاب أرسلهها وأفاض أحدها في الآخر، مُرَج الرّس النّين ذكرهم الها في الثقر آن المجيد، البحرين أي خحلطهل| فها يلتَيان، يُقال: ويُقال أنهم رهط جالوت، قتلهم داوُد مرجته إذا خلطلته، ومرج الدين والأمر:

 جالوت بأرمية (أورمية). كَ مـرج البحرين أي أجـراهـا، هنا كانوا من الأقورام البائدة، التّي أبادها عـب فرات أي حلو شديد العذوبة،
 واقترن ذكرها في القُرآن الكريم مع عاد


أ.د. عحد كريم الشهري
(G)

في هذه الآيـة بحرين، فأشار إلى بحرين وهذا هلح أُجاج أي فيه ملوحة وهرارة، هعهودين، والالــن والـالم إذا الم يكونا وجعل بينه| برزنمُا،أي حاجزَا من قّرته للنجس فانما هـا للتعريف، وأجـابً لا يغلب أحدها على صاحبه، وحجرأ المُدسي على التساؤل حول
 تعالى واحد؟ فقال: ههذا لا يكوز؛ لأنَّ الهّ تعالى أن يعذب هذا الملح بالعذب، أو عالّج قال تقول هذا المُخالِف إن كان الأمر على ما هذا العذب بالمالحع أفـاض الــتـدسي( (£) في حلديثه عن تزعم فأرِنا ثُمانية بِار في الإسلام...فان البهار والأنهار مشيرًا إلى الآية القر آنية اللكريمة أعلاه، فذكر ألّ البرزخ من الفرها إلى القلزم هسبرة ثلاذة أيام، فإن قيل إنما أنصفَ رَجعَ إلى قولنا والها أعلمع، يتضح لنا ما ذكره المقدسي أن مَرج أراد اله تعالى بالبحرين العذب والمالح؛ البحرين، يعني وجـود بحرين خخلطبن لأنها لا يختلططان كا قال :"وهو الني بعضهها بیض أحلمها عذب فرات، ماؤه مرج الْبحرين"الآية، فالجواب أن اللّؤلؤ حلو عذب، والآخر مالح أُجأج مأؤ هرُ والمر جان لا يخر جان من الحلو، واله يقول مالح، يسرِ كل منها بطريقه الماص دون
 انتالاط، بدليل ذكر الـبرزخ أي الماجز بينهها، وهو سِتر مُستور لا يُرى بالعِين، خالاف بين أهل العلم أن اللؤلوء يخرج وهذه من آلاء الهه سبحانه وتعالى وقدرته من الصيني(المحيط الهندي) والمر جان هن الرومي(البحر المتوسط)، فعرفنا أنه إنما وهعجز اته التي تدلل على عظلمته و اقتداره.


 أراد هذين البّحرين.

$\qquad$
 منصه1).

من الماء أحدها عذب فرات والآخَر ملع أُجـاج، وبينها حاجز يمنع الختلاطهما، وهي تحهل دلالات الآيـة النابقة ها نفسها، بتوضيح آلاء الها سبحانه وتعالى وقدرته ومعجز اته للناس ． （६）

坛
 جعل الهُ بَحر اللنَّاء وبَحر الأرض

 يتجاوزان حَلًّ الهـ النذي حَــهُ لمها، فبأي لِعَم ربكا معشَر الِِنْ والإنس تُكذبان؟ يخرج من هذين البحرين：اللؤلؤ الذي يخرج من أصـداف البحر، وهن اليور الكِبار، كا يخرج منه صِغار اللثؤلؤ وهو المَرجان،
 علنيكم تكذبان؟（8） ونقل الصابوني（ז٪）قول ابن جرير
 هل عبادة الأوثان خير، أم عبادة النّي الني جعل لكم الأرض مستقرة（هذا برهان آخر على وحدانية الها جَل وعَالا）، وجعل
 الجبال، وجعل بين الماء العذب والملح حاجزَا النّال يُفسد أحدها ونا صاحبه، أمعبود بع اله سواه فعل هذه الأشياء؟ بل أكثر هـؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة
 جعل الأرض قَرارًا، أي مُستِقرًا وجعل
居． وجعل هـا روامي يعني جبالاً ثوابت كُمسكها وتمنعها من الحر كة،＂وجعل بين البحرين حاجزأه مانعأ من قدرته، لئلا يِتلط الأجاج بالعذب．وقال ابن عباس： ． ذالكَ يُغْرِ هذا، والَحَجز ：المَنع


توضح لنا هذه الآيـة وجود بحرين



أـاد. عـد كربم الثشري

رقـد نـاقش المتـدمي (ع) مناقشة مستفيضة مسسالة التقاء البحرين، كهذاً لنلك باختالاف المنسرين هنه الآية حول
 اللؤلُو والمر جان، فأشارَ إلى أن بحر الصين الِّن لا يلقى الروومي، ومع ذلك فان الاختلاف حول كون البحار سبعة كا وردت في آية
 (4) (A) أَّا بخصوص التّاء الْبحرين، فنقّل عن جماعة من مشايخ مصر، حدثوه أن النيل كـان يفيض في بحر الصين (المحيط الهندي في الأعم الأرجح) إلم وقت قريب من عصر المُدمي (الثقرن الـرابع الهـجري/ الـعـاشر المـيـلادي)، فـان قِّل تأويلك يوجب التناقض، لأنّ فهه أنها يلتُقيان وأن بينها على ما ذكرت ثالة أيام، وحاشى كتاب الث اله من التناتض. وماتأولناه مستتيم لانّ
 والبرزخ المنع من الختلاطهه|. فالجواب تأويلنا أيضأ مستقـتم:لأننا أعططينا كل
أحسن التثناسيم ص19-19 (£V).

الُطبري (رحمه الشّ)، فنّ عنَي الها تُعلى بـ مَـرجَ البّحرين: بحر الـســاء ويحر

 يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطرِ الـسل|ء، فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر الـّسماء.
ونـاقشـ الـصـابـوني وعـلـق أيضًا على قول ابن كثير: وهـذا لا يساعده

 الحِاجز هن الأرض لثّا يِلا يبغي هذا على هذا، وهذا على هذا، فُفيسد كل واحل منهـ الآخر، ومابين السملاء والأرض
 فالمُصود هنا بـ: البحرين: رالحلو، والمالح"، وهـو الأوضـع لـا ورد في

 or وقل وثقنا تفسيرها في الثقرة الثانبة من مبحثنا هذا.
(هامش المقثقين وتعليةاتمها).
,

فيه الجاهه فان قيل فهالا قلت هذا في بحر القلزم إلم موضع الاتساع. فالجواب قد قلن إن من الثقلزم إلى عيذاب وما ورا وراهها مفاوز خالية لم يُسِمَع أْن هذا البُحر يُنسَبِ إلى شي منها، مع إنا انصصلنا عن هذا في اني بعض الإجابات. (0)






فاطر: [1Y] وهـا يعتدل البـحـران فيستويان، أحدها حلو كثير العذوبة، والآخر ملع شديد الملوحة، ومن كل البهار تأكلون السحك، من الملح والعذب وتستخر جون اللدُر والمُرجان من الملح الأجاج، وترى السفن ئ تلك البحار تشتق الماء بصلوروها لتُطلبوا من معايشُكم، و'لتّصرفوا في تجاراتكم ولتشكروا اله على تسخغره (EN) (


هعنى حقه، فقلنا الالتُقاء ما ذكرناه من صبُ النيل في الصيني وطرف النيل الـبـوم (ني عصر المـــدمي) ينيض في الرومي فبالنيل التُتيا.
 تابوته في بحر الثلزم (الأهمر)، فخرج في النيل إلى مصر، مع أن الالتقاء غير الاجتاعي لانّ الملتقييَن يكون بينهـا فصل ومسشافة، وهـا ذهبوا إليه يسهى لالـي اختلاطنا لا التقاءً، فبانٍ فيل لـا جعلنَ بحار الأعاجم من السبعة بعدما قُلَ إنَ اله خاطبهم با يعرفونه؟ تتضهن الإجـابـة عن هـنا السؤال وجهين، أحدها: إنّ العرب كانت تسافر إلى فارس، ألآ ترى أن عمر بن الخحطلاب
 خشيته وسيرته. وثانيه|: أن من سارَ إلى هُجْر (البحرين) وعبادان لابُد له من
 ترى كثيرِأ من الناس يسمونه إلى حدود اليمنز: بحر فـارس، وإنّ أكثر صُنا المراكب وملاحيها فُرسٌ، وهو من عُمان إلى عبادان قليل العرض لا يكهل المسافر





 فتيل منهـ؛ لأنها غختلطلان.



 والمسمرة قديها :أوالن، المسملة حالئِأ (ملكة البحرين)، وأطلقت التّسمية (البحرين) عـلى المنطقة الُواقعة ببن بحرين، هما المليج الـعـربي الــنـي كـان يسمى في النصادر الترايثة العربية سـواء اللغنوية منها أم الجغر افية بـ:البحر الأخضر الانية وبين بحيرة الإحساء، إذ كانت الإحساء ضمن الإ توابع البّحرين وملحثاتها في العصور (الإسالامية الأرلى (or)



(or) راجع بحثشا: البحرين (المحور الجغراني)، .1r--119،1•v-1.re

ذلك لقال فيه|(البحرين)، وقد خرت السفينة تمَخر إذا شقت الماء،
 البعيدة في مدة قريبة، وقيل:ما يستخرج
行 وقيل: على ما أنجاكم من هُوله. سنشير إلى مفهوم (الـبـحـران) في المصادر الجغر افية واللغوية، فالبحران ثنية بحر، وهو بلد مشهور بين البصرة وعُهان،

العالاء بن الحضر مي (0.) .

والبحران: موضع بين البصرة وعُان،



طاقتنا مستمدين العزم من اله سبحانه وتعالى لاغغناء هذا الموضوع المَهم، ويمكتنا تلخيص الآراه الماصة بـ: بهمع البحرين،


 دعامة (السِدوسي المحدث البصري المتوفى عام I I هـ): :وهو بحر فارس والرومه.
 شـالن إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان،فالركن النذي لاجتتماعالبحرين

عايليبر الشامهو بجمع البحرين.
r.r. وقيل: هـا بحر الأردن وبحر القّلزم. ₹. وقيل: بجمع البحرين عند طنجة، وقيل
انه بإفريقية (تونس).
0. قــل بعض أهـل الـعـــم: هـو بحر الأندنس من البحر المحيط. الترطبي.
 قدامة بن جعفر أنّ مقر المليفة الأموي في قرطبة، والأندلُس ناية الغرب وبها

الهتم البحث الهتامًا واضحَا بعرض
وتفسِر الآيات الثقرآنية المتعلقة بالبحرين، ولـعـل هنـهـوم البـحـريـن خـلالهـا كـان عصور تاريخية متو عة؛ لإغناء هذه الآيات إيضاح ما ورد فيها جهد المستطلع، فضضا عن الاستعانة بالمصادر التزاثية اللثغوية والجغر افية التي أضافت إضافاتِ قيمة كذا المبحث المُعلق بالبحرين. أَّهـا بـخصـوص البـحـرين وبْمع البحرين ومرج البحرين فند وردت في خــس آيـات فثط، واحــدة نتط ذكرت بجى البّحرين واثنان فقط ذكرتا: مَرَج البحرين، وواحدة فنط ذكرت: البحرين، وواحلدة فتط ذكرت: (البحران).
لثقد وقنـا وقفة طويلة عند بجى البحرين مستعينّن بكل المصادر المتيترة لنا من مصادر التّفسِر واللغة والجغرافية، وحسبنا أننا أوفينا الموضوع حته قدر



أ.د. عهد كريم الشبري
 عرضنا ي متن البحث آراء ووجهات نظر الر حالة والبغغ افينن، وهم: ابن رسته البح
 خر خرداذبة (المسالك والمالك lVo ، وقدامة بن جعفر (الحراج وصنعة الكتابة) ص (معجم اللبلدان) ج حول المجمع أو المجتمع أو بجمع وبتّمع البّحرين.

ولُسنا هنا ئ معرض إعادة آرائهم بِقدر الإشـارة فثط، إذ يمكن الرجوع إلى هنه

المعلومات ني المبحث الثانيمن بحثنا هذا. ألما بخصوص تسمية البحرين، فقد أوضحناها في البحث بصورة تفصيلية كافية، وكذلك أوضحنا معنى وتفسير: مَرَج البحرين، ويمكنتا تلخيص البرز الستنتاجات البحث في الآتي: 1. إن البحر ظاهرة معروفة وواضحة أشار إليها الثقرآن الكُريم وأوضَحَ منافعد وفو ائلده للناس، وهي ظلاهرة قلديمة جدًا، وقـد أولينا هـذا المـوضوع أهمية خاصـو في المبحث الأول، عند دراستنا البحر

ص 7 Y Y (الصضفحة الأخِرة).
 وهذا قول ضعين. التُرطبي. الجامع 12/11
V. قال قتادة وغير واحل: هما بحر فارس عما يلي المشرق وبحر الرووم مايلي المغرب. ^. وقال عحمد بن كعب القرظي: بجمع البحرين عند طنجة، يعني في أنصى
 العظلِم \&/
ه. قيل إنّ بجّ البحرين هو الصخرة، الواردذكرها في الثقرآن الكريم. [سورة الكهi :rج]. راجـع: القرطبي.
 - ( . بجمع البحرين التُقاءبحر المّماء وبحر الأرض، بينه| حاجز وبُعد.
 هذه أبرز آراء المفسرين الثلالثة: ابن جرير الططبري والترطبي وابن كثير، فكيف اين يمكن التوصل إلى رأي راجـح بين هذه الآراء والطُروحات المتعلدة حول بجع البحرين؟

المقدسي ي كتابه: أحسسن التقاسيبم في معرفة الأقاليم، ونظرِا لأهيتها أفردنا ها ملحفًا خاصًا بتوثيق نصوص هـنه الآراه عن البحار والأنهار، وتفسيره لنآيات الثرآنية التّيذَكرت البحرين وبجمع البحرين ومَرَج البحرين لإتام الفائدة العلمية، ولاععطاء القاري فكرة عن آراء المقدسي واجتهاداته التي استعنًا با كثيرا الي بحثنا، هادفِّن إلى التوثيق والدقة العلمية وأمانة الثنقل. وأخيرًا تجّر الإشارة إلى اسم كتاب مطلبوع بعنوان: ابجهع البحرين"، في ستة
 المتونى عـام 0^• اهــــ، منشورات دار ومكتبة الهالال للطلباعة والنششر، (بيروت،

 غريب القُران ولغات الحديث الخاصة، وهو ليس كتاب لغة فحسب، بل هو أشبه شيء بدائرة معارف للعلوم الإسلامية المتداولة في عصر المؤلف، وهـو كتاب يُغنني عن الصِحاح والقاموس فِيا يتعلقو بلغات الكِتاب والمُنة، ولغِ فيلغ في الاجتهاد كالشمس في رابعة النهار.

والبحرين ئ التراث اللغوي والجغرائي.

البحرين واسع ومتعلد ينع في عدة جهات ومناطق في العالم، منها ما يرتبط بالبحرين المالئة (ملكة البحرين)، وقد درس البحث هذا الأامر جليُّا بوضوح وتفصيل كافينين. r. r. إنَ مرج البحرين يعني التّقاء , واختلاط بحرين أحلها عذا علب فرات سائغ شرابه والآخر ملح أجاج مزَ. \&. هناك حاجز أي مانع بين البحرين: الحلب والمُ، لثنلا يختلط العذب بالألجاج، وهي من معجزات اله سبحانه وتعالى، حيث ييري العذب إلى جانب المالح دون الختا ه . وردت كلمة (البحران) في الثقران الكريم، أحدهما عذب فرات وات والأخر ملع أجاج، وهي توضيح لتّسمية (البحرين) نفسها، وذكر اللبكري وإبن منظور لفظ (بحران) كا أوضحنا في اليكن ون البحث، وهو موضع بين البصرة وعُان، نُرجح انه الـه بملكة البحرين الحلالية. 7. اتضحت من خلال البحث أهمية أراء وتفسبرات الجغزالي العربي المسلم


مصادر البحث ومراجعه
0. ابن المجأور البغدادي النيسابوري،

القُرآن الكريم.


 صــورة الأرض، مــــــورات دار الكتاب الإسلامي، (القاهرة، بدون تاريخ) وتصححيح: اوسـكــر لـوفنريـن، منشورات المدينة، توزيع شركة دار

(بيروت، V• \&اهـ/ه^ام).
T. ابن منظلرر، أبو الفضل جمال الدين —轳 آآم). لـسـان الـعـرب، جع، منشورات دار صادر، الطبعة الأولى،
(بيروت • (\&اهـ/ • اهام) م)
Y. ابن خرداذبة، أبو القّاسم عبيد الهُ

بن عبد الهن، (ت: . المسالك والملالك، باعتناء: دي غويب،

r. ابن رسته، أبو علي المد بن عمو،
(كـان حياً عـام مهrهـ)
الأعـلاق الئفيسة، المجلد السابع'
باعتناء: دي غرية، مطابعة بريل،

$$
\text { (لُلِدن، } 1 \wedge q \mid \text { م). }
$$

ع. ابـن كثِر، الحافظ عـاد المدين أبو

DVV العظليم، جغ، دار الأندلُس للططباعة والنُشر والثّوزيع، الطبعة الثانية،
(بيروت، • • اهـ/ • م اه م).
 العربية، جب، تحثيق: المـد عبد الغفنور عحلار، منشورات دار العلم للمالاين، الططبة الثالثة، (بيروت،

$$
.(\rho \mid q \wedge \varepsilon / \rightarrow) \varepsilon \cdot \varepsilon
$$

少
 (ت:) البـلدان، جo، r، ا، منشورات دار صـادر، الطبعة الثانية/لونين،
(بيروت، 19901م).
r| الشهري، أ. د. عـهد كريم إبراهيم. الـبحـرين في مـؤلنـات جغرافيمي القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلادين/المحور
 السينة الثامنة عشرة، مركز الوثائق التثاريخية بدولة البحرين (المنامة، .

 الطبري، المسمى: جامع البيان عن تأويل آي الثقرآن، جا-r، الختصرا

A. الأزهري، أبر منصور معمل بن أمهل، (ت:
اللغة، ج ج، تحتيق: عمدل عبد المنعم خفاجي والأستاذ عمهو دفرج العقلة، هر اجعة: الأستاذ علي عمها البجاوي، (القاهرة،
Q. الاصططخري، أبو إسحاق إيراهيم
 (ت) والمـلـلـك، تحثيق: د. عمال جابر عبـد الـعـال الحـيـنـي، مـراجععة: عـمـد شُفـيت غـربـال (الــتـاهـرة، ( $م$ (87//ه|rA1
. الـ البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد
 هـعـجم مـا الستعـجـم هـن أســاء الـبـلاد والمـواضـع' جا، تحثيق وضـبـط: مصطلفى الـــــــا، عـالم الكتب، الُطلعة الثالثة، (بـروت، (p) $9 \wedge r /-\infty) \varepsilon \cdot r$ الـالــوتهري، أبـو نصر إساعيل بن



أ.د. هسد كريم الثشري


(ت)
التقرطبي، المسمى: الجامع لأحكام القَرآن، ج عمها إبراهيم الخفناوي، منشورات دار الحـديـث، الـطبعـة الأولى،
(القاهرة، عاعاهـ/ \& \&ام).


(ت)
الُّتقاسيم في معرفة الأقاليمه، باعتناء:
دي غـويـه، مطبعة بريـل، الطبعة الثانية، (لّيلدن، 7 ب اه م)

والدكتور صالح أحمدرضا، منشورات
دار الصـابـوني للطلباعة والـتـشر

0ا الغرناطي، أبو حامد عمدل بن عبد

رحلة الغغرناطي (تكفة الألباب
ونخبة الإعجاب ورحلة إلى أوربه
وآسبية)، حررها وقـدم ها: قاسم
وهب، منّورات المُ سسة العربية
للدراسات والـنشـر/ بـبِروت، دار
السويدي للنشر والتـوزيع/ أبو
ظبي، الطلبعة الأولى، (بـرِوت، (مr..r




المُوْنين الكتاب نورا لا تطفأ هصابيحه ومر اجا لا لا
 لا يضلَ نهجه، وشعاعا لا يُظلم ضوؤهو وفرقانا لا يخّدل برهانه، وتبيانا لا أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزّا لا لا تهزم أنصاره، وحقاً لا تَخدم أسقامه، فهو معدن الإيمان وبحبوبته، وينابيع العنم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام وينيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحرٌ لا يتزفه المنتز فرن، وعيون لا ينضيها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الـواردون، ومنازل لا يضل نججها المسافرون، وأعام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا ييرز عنها القّاصدون، جعله الها ريّا لعطنش العلماء، وربيعا لقلوب الفقّهاء، وعاجّ لطرق الصلحاء، ودواءً ليس بعله داه، ونورا ليس هعه ظلمه، وعزا لمن تولاه،
 وعذرا الـن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصمب به، وفلجا لمن حانجّ بها وحامال لن هملف، ومطلية لمن أعماله، وآية


فقلت: ألا ترى أن أناسا يخوضون في الأحاديث في المسجد؟فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم، قال:أما إني قد سمعت رسول
 المخرج منها؟ قال:كتابُ الش، كتابُ الهَ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعلكمب، وحكم ما بينكم، هو الفُصل ليس بالمزل، هو الذي هن تركه من جبار قصمه الشا، ومن ابتغى الهلى في غيره أضلكَ الشه، فهو حبل الهِ الهِ المنين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصر الما المستقيم، وهو الذي لا لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشّبع هنه العلمله، ولا يخلت عن كثر الرد، ولا تنقضي
 أن قالوا: إنا سهعنا قر آنا عجبا، وهو الذي من قال به صـدق، ومن حكم به عدل، ، ومن عمل به أُجر، ومن دعا إليه هُدي إلى
 فيه علم الأولــن والآخرين وضمرانـاً من تلاعب الجبارين وزيـغ المنحرفِن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو الهـادي إلى سواء المبيل، قال أمهر
(r) سنـ الدارمي:Yro/re.


إذ ورد الحث الشديد ني الكتاب العزيز والسنة الصححيحة في تدبِّر الثقر آن وقراءته،

 الحمديث عن عبد الهله بن عباس (رضي الله عنه|) عن النبي القرآن والتمسورا غر ائبه) (0) وعن وعن أبي عبد الر همن الُسلمهي قالل : (كنّا إذا تعلَّمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العششر التي بعلها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها

- ${ }^{(7)}$ (4) وعن علي بن أبي طالب جابر بن عبد الها الأنصـاري، ون ورصفه
 تصف جابراً بالعلم وأنت أنت؟. نقال: انَّه كان يعرف تفسير قرله تعلى:

 إذا فا هو مستوى العُلم بآيات الهّ تعالى حينذالك؟. وما هي معايِر من يلرس الثقرآن

$$
\begin{aligned}
& \text { r-/ / : U. . (T) } \\
& \text { r-/ /(V) }
\end{aligned}
$$

وحلـيثا لمن روى، وحكما لـن تضى) فوصفه وصن عـارف بمضامينه وعالم بأحو اله، فهو غضّ جلديد إلى يوم القيامة، فقد تنزل الآية في مورد أو في يوم، لكنها لا تختص بذلك الشخصص، ولا بأولثك التقوم، فهي عامة المعنى، فلم تمتت بموتهم، أو تنتهي بانتضاء الحدث، بل تبقى دلالته مستمرة ومعانيه غضة طريّة وان طال التزمـان به، وان المتصدين لفهم معاني المقرآن لا يصلون إلى متّهاه لأنه غير متناه
 تنتص أصلا، كا لا تنضب العّيون الجارية

 الكتاب ليتجاوزوها، وني هـذا القون إشارة إلى أن للقرآن بواطن لا تصل الئيها أفهام أولي الأفهام، أو أن القاصدين إلذا وصلوا إلى أعالِّه وتفوا عندها ولم يطلبوا
 الوجه الأتـم"(8)، بتدبر قراءته وتعلّهمه،
(£) ظ: اليّيان في تفسير الثق آن، الإمام المُؤي: .rr-r.

ويعلّهه ويعمل به؟ نهل كانت دلالاته البشرية، وهـذا كلّه يتعلق بالمفردات

 يكون المنسر كلَّا بعدز زمانهـ عن زمان نزون
 والوصول إلى المعنى المراد منه. وإن كانت الععاني لا تتعدى الظظاهر العامة في النص دون الـونوج إلم أعاقهـ، لأن الآليات الالصاحبة للككثف عنه لا تستطمِ أن تخرق جلارا النص وتدخل إلى العمقن، فهي باقية على الـسطح، أو هو عاولة عقلية تستمى إلم إيضاح أفكار النص المتبادرة والكثشف عن المعاني المباثرة التي يعبر عنها النصص (1.) ، وفي ذلك تصور عن فهم تَام المنىى، لأنه يُعْى في الغالب بالُظلاهر دون الولونج ئي الأعمات لأجل تتوير المعاني والمدلالات الأخرى المطلوبة. إن هــه الالَّلــــات المتبعة للكثئف عن الأنكار المتبادرة في النص، هي من مكرنات الثقافة لـدى المسلمين المنين

$\qquad$
(1) (1) مقلدمات منهجية في تفسير النصى
التُر آتي، د.عبد الأمير زاهذ:0.70.

والتُأويل، قبل أن نلج في مستوى الدنلالة آنذاك ومن شُم نخصَها بنهج البلاغةء. التّفسـر

التفسير في اللغة هو:(الُيان) فسر الشّيء ينسره-بالكسر، وتفسر 0 بالضضمفسراً، وفسره أبانه،... وقوله عز وجل:
 الـــــر: كـشـف المغطـى، عـن اللفظ . ${ }^{\text {(1) }}$
إـــ في الاصـطـــلاح كـا ينقل
 الآلية وسورتبا وأقاصيصها والآشارات النازلة فيها ثـم ترتيب مكيها ومدنيها، ger
 ومقِّلهما، وبجماهجا ومنـنسرهـا) (4) أو انه اللكشف عن صر اد النصص بقلدر الحلاةة





د. عادل عباس النصر اوي
الثقرآن المبارك وهو غضّ طريّ، وان هذه التفسير المذكررة ليوظنها لأجل إضاءة


 التُلقي بين النص والمثلقي، مع لـطلة وعي النص ورتبته (1)
فالتأويل ما هـ إلآلآ حركة تضبط

$$
\begin{aligned}
& \text { الـدلالة التقرآنية عندهم مِيست دلالة } \\
& \text { تنسيرية بالصصطلح الحديث. }
\end{aligned}
$$

التأوريل
النص لأجل استبناط الدلالة المطلوبة من خلال الغور في أعاقه، فهو إذأَ عاولة عقلية جادة لاستخراج المعاني المكامنة في النص واستنطاقة نضلاَ عن إعادة تشكيل الدلالات المستو حاة منه، فالتأويل ما ها هو إلا وصف الظظواهر بالاستقراء والتحليل والمــارنة والتقياس ومنـاظرة المهورم وغيرها من الأدوات العقلية المنهجية المتعلدة (1T)
 أوجه الدلالة فِه، أو أن المُؤول قد يستط بعضاً من أفكاره على النص فيكون النص النص المبارك مغسراً ومبيناً لأنكاره وآرائه، لأن


$$
\begin{aligned}
& \text {.10:0.p:B(Ir) }
\end{aligned}
$$

التُأويل في اللغة من: (أوّل الكالام
 فتره... والمراد بالتأويل نتل ظاهر المّانظ عن وضعه الأصلي إلم ما يتا يتا الم دليل لـولاه ما ترك ظـ ظاهر الللظظ.. وقـال أبو منصور: يقال إلُتُ الشيء أؤوّله إذا جمعته وأصلمته، فكان التأويل منع معاني ألناظ
 فالتُّويل هنا ضربُ بِ من حركة مرتّة تــاول الـرجـوع باللفظ إلى معاني غير موضوعة في أصل الـوضم، وإنـا هي مضامين مبتكرة تحاول العودة إلى أصل
 وُضع للفظ في أصل الوضع، نضلاكِ عن ذلك، فالتُٔويل يعتمد كذلك على آليات


الأول: اللّنوي: أي التّأويل اللغوري، وهو هبنيَ على فهم الثقواعد والتُوانين لأنواع العبارات والصور اللفيوية والوسط الثقاني الذي يعيش فيه المُولن والنذي يعيّنُ تفكيره ويحلَده. الـنـاني: النفسي: وهـذا يـدور حول الفهم النفسي للنهنية الماصة بالمؤلف ونبوغه الملازق (15) النـي
هـا الأمر فيه خحطر مع ما فيه من إيمابيات، وذلك أن الــؤوّل أو المفتر سيضني شيئاً من آرائه على النص، ورنّانـا يسخّر النص المبارك كلتُفسير آرائه من حيث لا يدري، وهذا ما لا يكّ للمفنسر فيه، لأنه سو فـ يتتهي به إلى الوقوع بالتّفسير بالرأي المحرّم وغير المعتبر، فيجب أن يكون ذهنه خاللِاً من أي رأي مسبق، وان المبان كان هذا غير ثككن بصورة كاملة ${ }^{10}{ }^{(10}{ }^{(1)}$ وهو قليل في عهد الكرسالة وما بعدها بقليل، وإن وقع بعض من ذلك فيهم، إذ تناقضت الآراء في المسألة الؤواحدة ونتل
(1\&) ظ: دروس نيالمناهج والاتجاهاتالتفسيرية

$$
\begin{aligned}
& \text {.r...: ن.p: }
\end{aligned}
$$

من طبيعة الإنسان أن تككرن لبيئته وثقافته ورؤاه التفكيرية أثمرّ في تحلِيل الظظر اهر، فلا بد من أثن يكون لأسس الثقاقة التتي بنى عليها أفكاره من السقاطات على سلوكه النفسي والعملي، فالا يمكنه أنْ يتخلى عنها
 نعلّ مستوى الدلالة في عصر نزول الوّ الوحي دلالـة تأويلية، مـع التـول بـأن الدلالة
 وصحابته الأبـرار لا يمكن الاستغناء
 للحاجة الماسة إليها، على أن تقادم الأزمان والدهور تظههر الحاجة ماسة إلى آلكِات أكثر تعفيداً، ورؤى أنضج منهجأ للكشف عن المضامين اللقرآنية الكبيرة، وذلك الأن فهم النص في حقيقته"فنّ"، فربط يقع سوء الضو


 فهو يرى أن التأويل هو جمهوعة التّواعد المنهجية المستخدمة لرفع هذا الحُطر، إذ اعتبر أن هدف التفسيرِ هو الكششف عن نية المؤلف، وذلك بالتأكيد على مورين:


195

 ذلك وتعجّب، فقال: (وقد جرينا الككام يومأ مع بعض من عاصرنا، فكان يزعم
 [سورة آل عمران: آل ]. وهو باب علمه، ,الموضّح با نحني على أمته من تعالِم رسألّه، فعن أبي ذر الـعفـاري(رض)
 وميين لأمتي ما أُرسنُتٌ به من بعدي، حبّه إيـ|ن، وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة،
ومودته عبادة)(11)

فالأؤلى أن يؤخذ عنه النبي كانيعِ مصدرأ كبيرأ من مصادر التفسير للدى المسلمين، قال الزُركثي: (وصلور (الكـشـاف، الـزخشـري: // (IV)
 ,أحصى المرحوم كاظم الفتالاوي أكثر
 أن دلالة (أنفسنا)، هو الإمام علي بن أبي

الفتلاوي: rı-rv.
(11) ظ:الكشباف المتثق/كاظم الفتالاوي:

،rV1-rv.
عن طرق العامة.

فهم معاني تراكيبه، وإسناده إلى بجاهد وطاوس وعكرمة وإضرإبهم، وان فهم الآليات متو قن على ذلك، والعجب لـ انه يرى أقو الل هؤ لاء كثيرة الاختّافف متباينة الأرصـاف، متعارضة، ينقض . ${ }^{\text {(17) }}$ (1) بعضها بعضه فا هو إذاً مسترى الدلالّا عند الر الرسول
 الكرام؟ أقول: أن عصر النبوة المباركة لم يكن كبقية العصور التّي تلته، فهو عصرٌ كان فيه التُفَسُ الر سالي لا زال غضاً طريَاً، وصافياً نتياً وشفافاً، تجّد فيه الأفكار الثناضجة والـرؤى الواضحة، وبياناً قلز نظلرْ وي اكتشُف دلاضات النص المبارك؛ لأن مبلعَ النص لا زالن بين ظهر انيههم، فضلا عن أخيه عـي بن أبي طالب وصحابته الغر الميامبن، فكان عليّيع، (17) البحر المحيط،أبو حيان الأندلـي:1/1 (1) (مثدمة المولف).

لمعرنة القرَّن الكريم نضالٌ عن بعض صحابة الرسون الكر ام البرّرة للأسباب التّي ذكرت مسبقاً، منهم عبد اله بن عباس وعبد اله بن مسعبود وغيرهمه، لأنهم ألصن الناسي بالر سول والر سالة، قال عبد الهل بن سعود: (كان الر جل منّا إذا
 معانِيهن والعمل بنّ) (Tr) ولقد سبق الإمام علي بن أبي طالب



 من عقيدته الراسخة، وعارفا بار بمضامينه، لا ينارقه في حلتِ وتر حاله، وفي مأكله وملبس، وي قيامه وقعوده، فهو منهجه، في الحياة وسييله الذي لا يكيد عنه، فكان الثقرآن مع عليّ، وعلي" مع التُرآن، فأدرك مضامينه، واستضاء بنوره، نوضع لندي النك
 $=$


rv/l

المنسرين مـن الصحابة: عـليّ شم ابن عباس، وهو يَّرّد هلذا الشأنـن-والمحفوط عني، أكثر من المحفوظ عن عيّ عيّ إلا أن ابن عباس كان قد أخلذ عن علي....)(19) ،والمي ذلك أشار ابن عباس(رضي الهُ عنها) إلذ يتول:(ما أخذت من تغسير الثقر آن فعن



 النبي
 رسالته والمبيّن لدلالته، وكذلك ذريته من من الألمة الأبراريز، وقد سئل الإمام علي بن موسى الرضايهِ، فقيل ل: (إنك لتُتِّر
 تزل قبل الئاس، ولنا فــر قبل أن يفسّر للناس، فنحن نعرف حالاله وناسخه



الثر طبي:YV/L.

قــال：（وان الكتاب لمعي، ما فارقته مذ
 لفهم الحق والدلالة عليه، قال：（كتاب اله تصر ون به، وتنطلتون به،وستمعون به وينطل بعضه ببعض،ويشهلُ بعضه على بعض، ولا يختلف في الها ولا يخالف ．${ }^{\text {（r7）}}$（䧚
 وهم آل بيت النيوة، ومهبط الوحي والتنزيل، به يقتدي الناس إلى طرين الهداية والصالح فألزم يليع النّاس الاقتداء ：بس لمعرفة وحيه حتى قال عنهم：（فيهم ك كرائم التقرآن، وهم كنوز الر همن）（TV） وألهـم المرجع في كلز حال لبيان ما غمض

 عـترة نبيّكم، وهـم أزمـة الحـت وأعـاملام الدين وألمنة الصلدق، فأنزلوهم بأحسن
 الـعـع（Y（Y）

$$
\begin{aligned}
& \text {.ry-ryo: J.p (ro) } \\
& \text {. Y\&r:U.p(ry) } \\
& \text { rv•:u.p (rv) } \\
& \text {.1Er:U.p(YA) }
\end{aligned}
$$

هضامينه وإنتاج الـلالالة منه． أُسس فهم الدلالة ومستلزماتها في نهج البلاغة
 التّي وضعها أمير المُؤمنين عي بن أبي طالبث الـدلالة الترآنية،وإيضاح المعاني التّي

يططلبها النص المبارك، فنهها： 1－مالازمة القرآن الكريم： وهي الــدوام على مرانقتّه والعيش معه في الـسـلـوك والـعـمـلـ، لأنّ ذلك وانـ يكعل من الانسان خلته الـتُرآن، وقد كـان رسـول الها الالتعاد عنه يعني الجهل به، قال أمير اللبغغا：（إلى الهُ أششكو من معشر يعيشون جها لأ ويموتون ضُلالاً، ليس فيْهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب
 الجهل لان فيه ابتععاداً عن الكتاب، ومـن لا رفنة لـه بالكتاب لا رفقة له


r- r-الر جوع إلى الها ورسوله ئ الدلالة: إنَّ الرُجوع إلى الها تعالى هو تَكِيم
 تحكيم سنته في الناس، فقد قال الإمام أمرير
 دعانا القوم إلى أن نحخكم بينـا القُقرآن لم نكن الفريق المتولّي عن كتاب الهّ سبحانه وتعالى وقد قال اله سبحانه
 فردّه إلى الها أن نحكم بكتابه، وردّه إلى
 في كتاب الها فنحن أحق الناس به، وان يكم بسنة رسول اله فنحن أحن الثناس
 الها وسنة نبيّه في إيضاح الحق وبيانه وعدم تحريف الكلم عن مواضعه با يناسب الأهواء والرغبات، وانهرئِ أْوَلَّ من غيره في اتباع سنة اله ورسوله. وكان يكتَ أصحابه إلى ذلك ئ كل موضع ييد فيه صالاحهم ويتابعهم عليه، فني كتابهإلم مالك الاشتر يقول فيه:(واردد

الفتاوي

معرفة القرآن وبيان معانيه حيّ لأنهم اللسنة صدق فيا يقولون وألْزم من غيرهم للحق، وهذا يكون مبعث اطمئنان وأمان في الأخـن عنهم في القرآن الكريم، وقد
 لا حجة للنانس عليه في عدم العمل بالثقرآن أو الوقوع في المعصية والزُلب عن المق، فهو من آل بيت النبوة الندين طهّرهم اله تُههرِأ، قال تعالى: عَنحّ تَّقِهـِ ضمّنَ الإمـام عليّهِ هذا المعنى عندما قـال:(واعـذروا من لا حجة لكم عليهوهو أنا-ألم أعمل فيكم بالثمقل الأكبر"أي القرآن") (4) ، فهو لا ينأى عن القرآن، وفيه وحي نبينا بن ثابت، قـال:(قال رسـول الشا تارك فيكم ما أن تُستَكتم به لُن تضلوا، كتابَ الهِ وعترتي أهل بيتي، وإنها لن


مثئ وثالاثين مصحدراً أورد المديث عن المن طرق العامه، ظ: الكشباف المُتْقى/ كاظم

 بإتباع أحكام ليِست من العقل في شي، ولم تستند إلي حكم المنطلّ، وإنا هي أهو ألماء يكون فيها الإنسان قد أتبع ما تملِيه عليه نفسس، فتبعله عن أحكام الها ونواميسه التي أودعها كتابه العظيم. ه-عـدم فرض الأفكار المسبقة على

أي الإسقاط الأيدلوجي المسبن على
النص المبـارك، وفـرض آراء شخصية عليه، وتسخير النص الكريم لتفسير آراه المفستر لا العكس، وهـذا غخالف لمنطلّ العقًل السليم والسلوك العلمي الرصين ويوجب الاختلاف في وضع الأحكام للنص الواحل، فيظلهر كتاب الها وكأه ناقص أو مبهم ويخالف بعضه بعضاً، وقد ذمّ أمرِر المؤمنين علي بن أبي طالب ذلك ونبّ العلماء إليه، فقال: (أم أنزل
 إثمامه، أم كانوا شر كاء لفي فلهمـ أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنز اله اله سبحانه ديناً
 ويشتهه عليك من الأمور، فقد قال الهن تعالى




 (الجامعة غير المبزَقة)
ع - عدم إتباع الموى:

إتباع الهوى ميلّ إلى رغبات النفس
وانتحر اف عن جادة الصصواب وعدم تحككيم العقل، وهذا يأخذ إلى الابتعاد عن فهم الدلالة المتوخاة في النصص، وفرض قيود
 يدكن الاستناد فيه إلى ركن مكين، لان الثذات الإنسانية أمّارة بالسّوء إلا ما رحم


 الفتّن بسبب سن تعلّد الأهواء، قال أمير البلغاء


يأخذ إلى حيوية الفكر وفهـم المعاني. هنه بعض الأسس المستخلصة من
 للـلالة القُرآنية، ونصح بها قومهو ومريديه، وأما إنتاجها فمحالها المبحث الآّي. عناصر إنتاج الدلالة القرآنية في نهج الباغنة

إن أمس فهـم النص المبارك ضرورية جدا لمعرفة الدلالة المتو خاة، فعندما تكون أسس استناد الدلالة ومستلزماتها ضيقة الأبعاد وسطلحية المفاهيم، عندئذ ستكون عناصر بناء الدلالة ذات ركائز ضعيفة، وبالنتيجة ستكون الدلالة المطلوبة لا ترقى إلى مضامين النص المبارك.
 النص الثقرآني العظظيم أن يأخلذ بأزمتّه المتمثلة بتعاتّم التقرآن وتـدّبّره والهدي
 الأفكـار المسبقة وعـــم إسقاطها على النصى، وغيرها من الأسس الأخرى التّي ربا لم يتوصل الباحث إلى معظمها لمظلمة حكمة أمربر المُومنين علي بن أبي طالب إنّ عناصر إنتاج الدلالة الترآنية في

واله سبحانه يقول: :
 تبيانٌ لكلٍ شيه، وذكر أن الكتاب يُصدّق بعضه بعضا، وأنه لا اختلاف فيه، فقال
 أَخْوِنَ

وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تنّضضي غرائبه، ولا تكشف الظللمات إلا به) 7-التفنه في الدين وتعلم القرآن الكريم: مسن الأسسس المهمة للوصول إلى الحفيثة وبه خروج المرء من الجهالة والضلال، فالعلم به والتفنه فيه وسيلة مهمة لكمسب المفسر والمـؤول قـدرة على فهـم النصص وإيضاح الـدلالـة، قـال أمرير المُؤنين اليّ: (وتعلموا الْقرآن، فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستششوا بنوره، فإنه شُفاء ألصلورر،
 فتعاتُمُ يوجب حسن التُول والكلام وترتيب الأفكار والـرئى، والتفقه فيه

. Ar: نهج الباغلافة (r)
r ro:u.p(ro) r-0:U.p(ro)

نهج البالاغة تمثل الأبعاد الحتيقية لتُفكيك بعضها، وأفاد آخرون من أخرى، فأهها: 1-تبيان خصطائص القر آن: وتتمشل ئ معرة حـلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه، ومنصّله وبجماله، وتبيين غوامضه وغـيرهـا، قـال الإمـام علي : (كتاب ربكم فيكم، مبينا حلالد وحرامه،وفرائضه وناسخنه ومنسونه، ورخخصه وعزأمهـ، وخاصه وعامه، وعبره

 بين مأخرذ ميثاق علمه، وموسع على العباد في جهله.... القّرآن الكريم تكون من المُرآن ذاته، وبه يُشِّن ما غدض، ومنه يُقتّر بجمانه ويوضّح متشا:به، ففي قولـ تـعـلى:

 له مراما ما أبعده، وزَورا-أأي زالئرين-ما
 منهم أي مذّكر وتناوشوهم من مكان بعيد!،أبمصارع آبائهم يفخرون! أم بعد يد


النص الكريم وتحليله وبيان هضامينه الـواقـعية الـتّي تنـاسـب كـل العصرو
 الكريم، فهي تتناسب مع عالمية القرآن وأزليته، لنذا نجد أن العاملبن في المجال الثقرآي قد أفادوا كثيِرا من تحليلات أمِّر المؤمنين عصر الو حي حتى زمانٔنا الماضر يستقون أفكاره ودلالاته.
إنَ انضضبـاط المنـهـج الـــنـي اتبعه الإمامريّ وتسـديد الـوحي الالفـي من خالال مباركة رسول الشا يكون مصدرَ التأويل والتُنسير والبيان والإيضاح للدلالة الترآنية التّي يطلبها النص لكريم. أما أهم العنامر الهادية لإنتاج الدلالة والوصول إليها من الثقرآن الكريم، فِمكن أن تتمبل ببعض المبل التّي وجد فيها
 الهدف المطلوب ولكي تتناسب اللدلالة مع عظمة القرآن الكُريم ولتبقى حية مع المياة الدنيا، وأفـاد المفسرون والمـؤونـرن من

خرتو حركات سكنت، ولئن يكونوا المعة وخصيم قوي لمن اتههه بالتناقض
 على أنفسنا، فني موضع البـود بالنفس قال
 فتونه سبحانه:
 تعالى فَ البقرة: 0 ٪ 0 ، فلم يستنصر كم من ذلّ ولم يستقر ضكم من قلّ، استنصر كم وله جنود السماوات والأرض وهو العزيز الخكيمب، واستقرضكم ولـه خـزائن الـسملواوات والأرض وهو الغني الحميد...وإنا أراد自 [سورة هود:V:]، فبادروا بأعلالكم تكونرا مع جيران اله في داره، رافق :به رسله، وآزرهـم مالايكته، وأكـرم أسماعهم أن أن تسمع حسيس نار أبدا، وصان أجسادهم
 (

.rrv:
 ما أْبَم من دلالة وأجلى ما غشثي من جهالة في الإنسان، فأبان عن ضعف حجتّه وقلة حيلته أمام الها تعالى قال: (الإنسان، أدحض مسؤولِ حجة 'وأقنمع مغتر معذرةً لتد أبرح جهالةبنفسه) (TN) فأزال الإهام وأوضح ما غمض من ألفاظ القرآن، وأحكم متشابهه وأوسَعَع دلالته وقَّد مطلقه ونصّل بجمله. Y-تفسير القر آن بالْقرآن: وهـو أسـلـوب اتتعهير في في تفسير آيات القُرآن بآيات أخر، مدلاً بذلك على أن القرآن وحـلدة متكاسكة ينسر بعضه بعضا، ولا تناقض فيه، بل يصلّق بعضه
 وتنطلثون به، وينطلّ بعضه بيعض، ويشه بعضه على بـعض)(ra) ، فالقرآن حجة

$$
\begin{aligned}
& \text { (rA) } \\
& \text {. Y \&r:U.p(rq) }
\end{aligned}
$$



د. عادل عباس النصر اوي

 كُّنْ





 من هذا من قبل، ولم يوسم بأجلّ سمة من بعل، أظهر عمن دلالاته وسمو معانيه، فباطنه عميق معانيه غير المُنتاهية، وظاهره أنيّ بجال ألفاظه ودلالاته القُريبة، فإذا استعصى على أحد معنى من ظاهر ألفناظه فليطلبه من عمين غوره، لأنه كيف المعاني
 §-اعتياد السنة الشريفة وأحاديث الل

البيت

المعـاني، فهم مفتاح الفهم ،لأن فيهم



$$
r q 1-r q v: 0 . p(\varepsilon r)
$$

 r-
وهي طريقة أخرى للوصون إلى ما
ينغيه النص الباركُ من دلالات عميثة
 ظاهرة، ويُبطن معاني أخرى، فيحاون تششخصيها واستخراج جواهر ها المخنية بتوير الثقرآنَ، قال أنيق وباطنه عمين، لا تنى عجائبه، ولا تنتضي غرائب، ولا تكشث الظظللمات إلا بـه) (8) " فاستشراف بانطنه لا يتم إلا بالغور في أعامة وسبر أغـراره لاخراج لآلثه وصـدفه وجـراهـره، فهو بحر لا لا لا كباقي البحار لا يدرك تِعره، وعيون لا لا





. \&9:ن...) (₹1)
 نبي اله ما سمعوا ورعوه، قالن: (أعتلوا المبرَ إذا سمعتموه،عقل رعايةِ لا عقلَ روايةِ، فَاْنَّ
 منهجه دراسة الحديث أشريف ومعرة مضامينه العميقة لا أن يؤخذ بطاهره دورن النظر إلى باطنه. ه-استنطاق القرآن الككريم وتدبره

والغور فيأعماقه: وذلـك لــــرفـة أسراره وتثـورير هضامينه، فهو متجلدد وينطق بعضه على بعض،ريدلّ على معانيه. فالكل بأخخا منه ولا ينتص منه شيء، فنيه علم الأولين
 قالن


$$
\varepsilon 11-\varepsilon 1 \cdot: 0 . p(\varepsilon 0)
$$

( (\%)




$$
\begin{aligned}
& \text { الباغ } \\
& \text {.1ra:う.p: ظ (£v) }
\end{aligned}
$$



 وهم أعلم به من غيرهم، فالصائر إليهم نــجّ، والذاهب عنهم هاكث في الجهل والضاللة، وشلّد النُكير على من أخذا من
 في زمان كثرت فيه البدع واختلاف ما في في أيدي الناس من الحبر، وقد صـور رواة الحديث النبوي الشريض على أربع (5: ، وهـم: المنافنقون، والــاطـــونون، وأهـل الشُهة، ورابعهم الصصادقرن المافظرن، وهـم الْنين يؤخذ عنهـه، قـال:(وَّآخَرُر








$$
\text { . } 1 \text { \&r:u.p(£r) }
$$

$$
\varepsilon 11-\varepsilon \cdot 4: ن . p: b(\varepsilon \varepsilon)
$$



د. عادل عباس النصر اوي



عن الحقَ فيضلا الباطل . ا- الثقرآن حَّال وجوه: القرآن لا تنتهي معانيه ولا يِلّه زمان أو مكان، وهو كـلام اله تعالى والناطق بر حيه ومثال المدرة الإلفية غير المحلدودة، تعددت أو جه الدلالة فيه، فكل" "يفهمه على قدر قابليته الفكرية، وأسسس الثقافية ورونق معايريه وقياساته، فأنا استخالص منه دلالة، ,آخخر يستنتج منه فكرة لآيةأو سورة معينة، أو قد يمىالها آخر على هو اه، فينحرف فيه عن دلالاته، لذا نهى الإمامئِ الاختصام




 كَحِصاً) (or) ؛ لأن السنة الشريفة موضحه
 $\begin{array}{r}\text { أجمل، فلم يجدواعنها مهربا. } 10 \cdot: 0.0 \text { (01) } \\ \hline \text {.090:0.0 (or) }\end{array}$

 عنه هالك، والمتتبع له على سبيل النُجاة من الشُبهات،قالل:(إنَّ الشّهُ بَعَتَ رَسُولاً


 فاستنطلاقه بإتباعه وتدبره وتثوير معانيه وإرجاع بعضها على بعض. 7-عرض الدلالةعلى القرآن: وذلـك مـن خــالال عـرض مـا حصل



 على عرض الحائط،لأن لاقيمة هاني غخالفنها للقرآن، وقل سئل




$$
\begin{aligned}
& \text { rvA:ن.p( (£A) } \\
& r \cdot 7: 0 . p(\text { (q) } \\
& \text { Irl:u.p (o.) }
\end{aligned}
$$

## 

عندهم لغة سليقة لا لغة تككلف، فكل هذه العوالمل جعلت من الدلالةا الثقرآنية في نجه البلاغة المتمثلة في خطب أمري البلغاء عيل بن أبي طالب حلالة تفسِير أو تأويل، لان هاتِّن الدلالتّين تكونان عندما تبتعد المسافات الزمنية بين عصر نزول النص المبارك وعصر المفتّر، فكانت توضيحات الإمامهيٍ لآيات الشي تعالى وسوره قد تناسبت مع معانيها غير المتناهية فأفاد علماه التُنسير والتأويل منها عبر كل الأزمـان وبيختلف مستويات التُنسير والتأويل للنص التقرآني المبارك.

في نهج البلاغة كـان الأســوب ني استنباط الدلاللة التُرآنية وفهها وإنتاجها يختلف عاً عليه لدى المنسترين وغيرهم كن أهتم بعلوم القرآن الكريم، وذلك
 لتوها وبين ظهراني رسول الها وصحابته الكرام، فأسباب نزولوها معلومة، وناسخها ومنسوخها معروف، وفيها قد قيّد رسول الهُ مطالتها، وبين غوامضها وفصّل جكملها، حتى أصبحت خصائص القُرآن الكريم هذه جزء من مثقاقة المجتمع المدني آنـــاكاك، نضلا عـن كـون اللغة العربية الالصادر
.

- البيان في تئسير القّرآن-الُسيد أبو القّاسم الموسري الشوئي-دار التو حيد لنشير
 .A1rA9-plava التعريفات-أبر المسن علي بن عهد بن عي الجرجاني المعروف بالميد الشريفدار الشُؤرن الئقافية العامة-وزارة الثقافة والإعلام-بعداد-العراق، طبع في مطابع دار الشُؤون الئقافية العامية.
- الإتـتـان في علوم التـرآنَ-جـالال الدين

 وخترّ آباته عمد سالم هاثشم-جار الكتب
 -البرهان في علوم القرآن- للإمام بدر الدين
 أبر الفضل إيراهيم-المكتبة العصرية-



د. عادل عباس النصر اوي
 الحاديثه عبد الُرزاق المهدي-دار إحياء
 الثانية-1 -الكشاف المتتقى لنضائل علي المرتضى كاظم عبد المتلاوي-متشورات لـسان الصـدق-الـعـراق-النـجن الاشرفـ
الطلبعة الأولى-0.0

 الجياء الـتراث النُربي-بيروت-لنبان-
 مقدمات منهجية في تفسرِ النُص القُرَّني الأستاذ الدكتور عبد الأمير زاهد-معطبعة


$$
\rightarrow 1 \sum r a
$$

 أبو الـسن عمهد الرضي بي بن المسن الموسوري من كالام أمير المُومنيّن أبي الدسن على بن أبي
 الدكتور صبحي الصالح-قم-إيران-أنوار
 نور الئقلِن-عبد علي بن جمع الحويزي العروس-قم-المططبة العلمية-العلبعة الثانية-

- تنسير البحر المحيط-لأثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان المشهر بأبي
 حقته وخـرّج آباته وعلقّ عليه، د.عبد


. 1 \&
تفسير القُرطبي-لأبي عبد اله محمد بن
 تحتيت سالم مصطلفى البلدري-دار الكتب العلمية-بِرِوت-لبّان-الطلبعة الثانية-

- جامع البيان في تغسير القرآن-تأليف
 المعرة-بيروت-البنان-الطلبعة الرابعة- المري

- دروس في المناهج والاتجاهات التُفسرِية لنقر آن-عمد علي الرضائي الأصنهانِتعريب قـاسـم الـبـيضـاوي-فـم-فـرم .ه1Ery
 بن :هرام الدلارمي-دار الثفكر-بيروتأُطبعة الثانية، rer الكششاف عن حقائق التُتزيل وعيون الأقاويل في وجوه الثٔؤول-الأبي الثقاسم


- Clland $\qquad$


في أحسن صـورة، وأطيب ريـح حتى
سبيل عليه" (0)

 "فثارت المسورة في وجهه"كا أنَّ في بعضها"فتنطلق إلى الـربَ فنتول: يا ربَ إنَ فلاناً عمد إليَّ من بين كتابك

تمعالمني وتلاني" (11)
طوائف الروايات
وبعد هذا الموجز لا بأس بتقسيم الروايات على طوائف وذكر رواية أو أكثر من كلّ طائفة.

 والثيامة، وتحدّثنا الأخبار بمهخاصمته
 وبتمثله بصورة رجل لن ضّيّع الحدود ولم يقم الـفـرائض، والـُقـرآن يقذف حججه عليه. فثلد روى عمر بن شعيب، عن أبيه، عـن جــذّه، قـال: قـال رسـول الش (1) (1)
 : ${ }^{1} \tau^{r 1 \varepsilon}$

وني بعضها أنَ السائل يسأل الإمام أبا جعفر الباقر بئ وهل يتكلَّم القرآن؟ فيتول: "نعم والاصـلاة تتكلنّم، ولها

صورة ونحلق تأمر وتنهى "(7) وني بعضهـا "أن لآيـة الـكـرسي لساناً وشفتّن يقدس الملك عند ساق
(v)." العرش

وني بعضها"أن الثرآن يتكلنم متجاً على رب العالمِن بأتّي كنت أرغب لهنا
 وني بعضها"من نسي سورة مثلت له في صـورة حسنة ودرجـة رفيعة في
(4)" ــأتي بسـورة الـر حمن ني حـورة آدمي


$$
r \tau^{r \cdot 0}
$$

|r1:VV)
r
(V) (V
الرازي r:rıA.

$$
{ }^{\mathrm{va}} \mathrm{c}
$$



عبد المليم عوض الـلي


 الحدود وترك الفر ائض إلى أن يكبه اله وي النار، ومدافع عمنز حنظ الحـدود والتّز :با كا يتّضح تُخريل اله سبحانه وتعالى

 عن أن للقرآن حصة وسهاً في إجراء العقوبات الأخروية، كا أنه ظه أنه من أن
 النبوة صلوات اله عليهم أبهعبن له اله حصة وسهم في ذلك. بل إنّ في بعض الأخبار ما ينطن بدفاع سـورة من الـقـرآن الكريم عن قارئها وحافظلها وحاملها، كا ورد في في اللدز المنثور عن الزَهرّي، عن أنس قال: قال رسول اله قبلكم مات، وليس معه شيء من كتاب
 الملك، فثارت السورة في وجهه. فقال هـا: إنّاك من كتاب الش وأنا

فيقول: أي رب هملت إيتاي خير
قـال: فِيتنيل لـه خصماً.فيقول:
أي ربّ هملت إيّاي شّر حامل، تعلّى حدودي، وضتع فرائضي، وترك كا طاعتي وركب معصيتي، فا زال يقذف بالحجيج حتى يقال: فشأنك وإيّاه. فيأخذ بيده، ولا يفارقه حتى يكبّه

على منخره في النار.
 ويعمل بفرائضه، ويأخذ بطاعته ويتّب معاصيه، فيستنيل حتَا له. حامل, اتّقى حدودي، وعمل بنر ائضي، واتَّع طاعتي وترك دعصصيتي، فا زال يقذف له بالحجج حتى يقال: فشأنك وإيّاه فيأخذ بيله فما يرساله حتى يكسوه حلّة الاستبرق ويعثّا على رأسه تاج (المك ويسقيه بكأس الـلم

أكره شقاوتك، وانِّ لا أملك لك ولا السورة ورة، وأما التجتسّم نهي وإن لم تكن



 وتاني، أفمحرقه أنت بالنار ومعذّبه الصنا



 وهذه رواية أخرى فقد ورد في ير درر اللاكّلي في حديث طويل عن ابن مسبعود: قال: وتوبي رجل فأُي من قبل رجليه، نقالت رجله: إنّه لِسِ لكم سبيل عيّ، إنّ كان يقرأ سورة الملك. فأُتِ من قبل
 إنّه كان وعاءُ لـسورة الملك. فـُتي من قبل رأسه، فقال لسماند: لا سبيل لكمم علي إنه كان يثرأ سورة الملك، فمنعته بالذن الهل من عذاب القّبر (18) كا ورد في كتاب الكاني عن أبي
(18) ${ }^{\varepsilon} \tau^{r \cdot \varepsilon}$

فيخرج كاسف البال لم يكل منه بشيء"، فتّجيء فتضع فاها على فيه، فتّول:
 وتقول: مرحباً بهذا الصدر، فربّا وبا وعـاني، ومرحباً بهاتِن المّدمين فربّا عليه
وهـنه الـروايـة ظـاهـرة في مدافعة سـورة الملك في القبر عن قارئها وعن الحافظ فـا، بل الظلاهر منها أن هذا


 . $\underbrace{r 1 \varepsilon}$

عبد المليم عوض الـلي
جعفر يٌ قال: سورة الملك هي المانعة في الثبر، وهذا التعيبر يمكن أن نجعل تُنع من عذاب القبر، وهي مكتوبة في من مؤيدات تَّتّم القر آن الكريم بقرينة
 فقد أكثر وأطـاب، ولم يكتب :با من السن السورة في وجهه. وهـنه روايـة أخــرى تبين تصور سورة الرمّن وتجّستهها في صورة آدمي في أحسسن صـورة وأطـيـب ريـح فثد ورد ي ثواب الأعـال بسند ذكره عن الحسن، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الهّ قلهِ قال : لا تَدَّعوا قر اءة سورة الر همن والقيام :ها، فالّها لا تقّرَ في قلوب المنافتين، ويأتي با ربّا يونا يوم التقيامة ئ صورة آدمي في أحسن صورة، وأطيب ريح، حتى يقف من الها موقفاً لا يكون

أحد أقرب إلى اله، منها. فيقون ها: من الذي كان يقوم بك في الحياة اللدنيا ويلمن قراءتك.فتّول: يا ربّ فالان وفلان فتيض وجوهـوهم. فيت فيشفعون، حتى لا يبقى له غاية ولا أحلد يشنعون له. فيقول فم: ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شُتْم (17)
(17) (19)

دخلم عليه في قبره ناكر ونكير من قبل الغافلنن، وإن لأركع :با بعد عشاء
 يقرؤها في يوهه وليلته، ومن قرأها إذا رجلنيه قالت رجلاه هلم: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقوم علي فيقرأ "سورة الملك" في كلّ يوم ولِيلة. وإذا أتّياه من قبل جوفه قال كهما: ليس لنكا إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد أوعاني سورة الملك، وإذا أتياه من قبل لُسانه قال لهما: لِيس لكحا إلى ما قبلي سبيل، قد كان هذا العبد يقرأ بي يـ كلز يوم ولِيلة" سورة المكي (10) وهذه الرواية كسابقتها يستفاد منها هنع تحقت العغذاب والعقاب على قارئها (10) الكاني Y (10)
 أصحابنا، عن سهل بن بن زيـاد، وعحّد بند بن
 عن ابن عبرب، عن مهيل، عن سدير.
. نيقال: ها لسان وها أجنحة و... ورد في جمقع البيان، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الهي آية في كتاب الها أعظم؟ قلت: اله لا إله إلاَّ هو الحي الثيوم.
 العلم، والذي نفس عيمّد بيده إنَّ هذه الآية لساناً وشفتَنِ، يقدّس الـلك عند ساق العرش (14): وأخرج ابن الضريس، عن المبيب
 تجبيء هـا جناحان يوم القيامة تظلّ صاحبها، وتنول: لا سبيل عليه، لا سبيل عليه
وروى في الكاني عن أبي عبد الهي قال: من قرأ الثقرآن وهو شابَ مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمـه، وجعله الها عزّ وجلّ مع السفرة الكُرام البّرة،،


 .الثئر
 ${ }^{r} \tau^{r-0}$

وأنت تلاحظ أن وجه الإنسان يبيض
 بقراءته، وإدمانها عليها في الحياة الدنيا، كا أن ذلك الإنسان يعطى شفاعة فيمن يجب ببر كة ذلك وقد ورد في المكافي عن أبي بصير،
قال: قال أبو عبد الهُ من القرآن مثلت له في صـروة حسنـة ودرجة رفيقه في الينّة، فإذا رآها قال:
 أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا، ولنو لم تنسي رفعتكا إلى هــذا (IV) وسندها حسن كا بـبّن ذلك المجلسي في مـرآة العثون (1) ،
الُطائة الثانية: للسورة لسـان وتتكلم. تقدم ني ثنايا الطاثنة الأولى ذكر وفــع الــــورة القرآنية عن صاحبها
 الأخببار تبّن ما ياثل أعضاء جسد الإنسان لُعضض السور والآليات الترآنية

rerver reكا(1)
 القرآن ثمنسيه.

عبد المليم عوض الـلي
وكان الققرآن حجيزاً عنه يوم الفيامة، للقرآن، وتفسير الوعائية يدكننا أن


 حلَّبّن من حلل الجِنّة، ويوضع على أحسن صورة. نذكر هنا الروايات الواردة في تمثّل الترآن وتجستسه وظهوره يوم التقيامة في

أحسن منظور إليه صورة: روى الكليني في الكاني بسند ذكره عن أبي جعفر يهِ قال: :يهيء الثقرآن يوم القيامة في أحسن منظلر إليه صورة، فيمّر بالمسلمين فيقولون: هذا الرجل منّا فيجاوزهم إلى النيبيّن، فيقولون: هو منّا فيجاوزهم إلى الملانكة المقربين، فيقولون: هو منّا حتى يتتهي إلى ربت العزّة عزّ وجلَّ فيقول: يا ربّ فالان ابن فلان أظمأت هواجره، وأسهرت ليلد في دار الدنيا، وفلان بن فلان لم اُظمى

هو أجره، ولم أُسهر ليله.
فيثول تبارك وتعالى: أدخلهم الجنّة على منازهم. فيقوم، فيتّبعونه، فيقول للمؤمن: اقرأ وارق. قالن: فيقرأ ويرقى حتى يبلغ كل رجل هنهم منزلته التّي

ثمَ قال له: هل أرضينا ألك فيه؟ فيقول
القر آن: يا ربّ قد كنت أرغب له فيا هو أفضل من هذا.فيعطلى الأمن بيمينه، والخلّلد بيساره، ثمّ يدخل يلم في الجنّة. فِقال لـه: اقــرأ، واصـعـل درجـة ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول: نـعم. قـال: ومـن قـرأه كثبراً وتعاهده بمشقَّة من شذّة حغظل، أعمطاه الها عزّ وجلَ أجر هذا مرّتِنين أَول: قد مرّ بك في بعض روايات الحلائفة المتقدمة أن الإنســان وعـاء

 وسهل بن زباد جيعاً عن ابن عهوبن بي،

 (园 (VA . ${ }^{\text {Irリ: }}$
درجةة)
هي له، فينزها (r)" .

وروى في الكاني عن علي بن عمدل، عن على بن العباس، عن الحسين ابن عبد الر همن، عن سفيان، عن أبيه، عن المن سعد الخفاف، عن أبي جعفر ليٌ قال: :يا سعد، تعلّموا القرآن، فرإنّ القرآن يأتي يوم الثيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق، والناس صفوف عشرون وماثة ألف صغ، ثلمانون ألف صنّ أُمّة عحمّد وأربعون ألف صن من سائر الاُمم. فيأتّ على صنت المسلمين في صورة رجل فيسلّم، فينظر ون إليه. تـمّ يقونون: لا إله إلآ الهِ الحليم الكريم، إنَ هذا من المسلمين، نعرفه بنعته وصفتّه، غير أنّه كان أشدّ اجتهاداً منَّا في الـقـرآن، فمن هنالك اعططي من اللهاء والجمال والنور ما لم نعطه. ثـم يــــاوز حتـى يــأتي عـى صنت :V الكان (Y) (r)


 عن أمدبن عهند وسهل بن بن زياه، مهيعأ، عن اين عبوب، عن مالك بن عطيّه.

يونس بن عّار قال: قال الإمام أبو عبد
 ديوان فيه النعمه، وديوان فيه الحمسات، وديوان فيه السيئات، فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسنات، فتـتغرق النعم عامة الحسنات ويبقى ديوان السيئات. فيدعى بابن آدم المُؤن للحساب، فيتقدم القرآن أهامه في أحسن صورة الحن فيقول: با ربَ أنا الثقرآن، وهذا عبدك
 ويطيل لُيله بترتيلي، وتفيض عيناه إذا تجّجد، فأرضه كا أرضاني. قال: فيقول العزيز الجبار: عبلدي أبسط يمينك فيمالها من رضبان اله الهي






الشيعة

 شسر، عن جابر.

عبد المليم عوض الـلي

هن هذا؟ فيقول فـم: أو ها تعرفونه؟
 اله عليه. فيقول رسـول الشا حجّة اله على خلتّه.
 صن الملانكة في صورة مالك مقرّب، فتظظر إليه الملانكة فيستَد تعجّجهم؟، ويكبر ذلك عليهم بلا رأوا من فضله. ويقولون: تعالى رينّا وتقدّس إنّ هـذا العبد من الملاكثكة نعرفه بسمته وصفته، غير أنه كان أقرب الملائكة إلى
 النور والجمالن ما لم نلبس. ثمَ يجاوز حتى يتهي إلى ربّ العزّة تبـارك وتـعـلى، فيخرّ تحـت الـعـرش، فيناديه تبـارك وتعـالى: يا حجّتي تي الأرض، وكـلامي الـصــادت النّاطق،

ارنع وسل تعط، واشفع تشفع. فـيرفـع رأسـه فيــونول الها تبـارك

وتعالى: كين رأيت عبادي؟ فيقول: يا ربّ منهم من صانتي، وحانظط عي" ولم يضتِع شيناً، ومنهـم من ضيَعني واستخن بحقَّي وكذّ ب، وأنا

الشهجاء فينظر إليه الشهدهاء.
ثم يقولون: لا إله إلآ اله الـربّ اللرحيم، إنّ هذا الر جل من الشهداء نعرفه بسمته وصفته، غير أنّه من شهداء البحر، فمن هناك أعطلي هن البهاء والفضل ها لم نمعهد.
قـال: فيتـجاوز حتـى يـأتي صنت شهداء البحر في صورة شهيل، فينظر إليه شهداء البّحر، فيكثر تعجّبهم ويڤولُون: إنّ هذا من شهداء البحر نعرفه بسوته وصفته، غير أنَّ الجزيرة التي أصيب فيها كانت أعظم هولاً من الجزيرة التّي أُصبنا فيها، فهن هناك اُعطلي من البهاء
 ثم يجـاوز حتى يـأتي صنت النبيين والمرســـبن في صــورة نبـبي مـرسـل، فينظر النيتيون والمرسلون إليه، فيشتلَ للذلك تعجّهم، ويقولون: لا إله إلاّ اله الخليم الكريم إنّ هذا النبي مرسل نعرفه بسمته وصنته، غير أنّه أعططي فضلا من هذا؟ قـال: فيجتمعون، فيأتون رسول

 $\qquad$ نظرة ني تجـــم الثرآن الكريم

قال: فينطلتق به إلى ربّ العزّة تبارك وتعالى فيقول: يا ربّ عبدك وأنت أعلم به، قد كان نصباً بيّ، مواظباً فيّ، يعادى بسببي، ويهبَ فيّ ويبغض، فيقول الش
 حلّة من حلل الجنّة وتوّجوه بتّاج، فإذا

فعل به ذلك عرض على الثقر آن.
 بولّك؟ فيقول: يا ربّ إنّ أستقل هذا له فزده مزيد الخير كلّه. فيقول: وعزتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكالي، لأنحلنّ له اليوم ثشسة أششياء مع المزيد
 عبرمون، وأصحّاء لا يسقهون، وأغنياء لا يـتـترون، وفـرحـون لا يــزنـون،

وأحياء لا يموتون.



فيتول الثقرآن: أنا الـذي أسهرتُ الدنـ قـال: :قلـت: يـا أبـا جعفر، وهل
 الضعناء من شيعتنا، إنَّ أهل تسلميم. تُم قــال: نعم يـا سعـد، والصـلاة

حجّتك على بميع خلقاك. فيقول اله تباركا وتعـلى: وعزّتّي وجالي، وارتفاع مكاني، لاثيبّن عليك اليوم أحسن الثواب، ولاعاقبن عليك اليوم ألْمِ العقاب. قالل: فيرجع الثقرآن رأسه في صورة الخرى. قال: فقلت له: يا أبا جعفر، في أيتي
صورة يرجع؟

قالل: في صورة رجل شاحب متغَرِ، يبصره أهـل الجمع، فِأتي الرجل من من شيعتنا النذي كان يعرفه، ويجادل به أهل الملافف، فيقوم بين يديه. فيقول: مـا تعرفني؟ فينظر إليه الر جل، فيقول: ما أعرفك يا عبد الها قال: فير جع في صورته التي كانت في الملق الأوّن، ويقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم.

 الأذى ورجمت بالثول نيّ، ألا إنَ كلَ تاجر قد استونى تّبارته، وأنـا وراءك الـك اليوم.
. عبد المليم عوض الـلي
تتكلّم، وها صورة وخلق، تأمر وتنهي. الإنسانية من المسلمِن ورالثاً من سائر
 وقلت: هذا شيء لا أستطليع أن أنكَلمّ من أول الحليقة إلى يوم القيامة، فإن
 الناس إلاّ شيعتنا؟ فمن لم يعرف الصطاة ثلثا الامب وباقي الامم ثلث النّاس. والصفوف التّي مرّ عليها القرآن

فقد أنكر حقَنا. الكريم في ذلك الـبوم حسبل ذكرته

شـّ قـال: يا سعلد، أُسمعُك كالام الـروايـة عـديـدة، صن المسلمونين، ثم الثرآن؟ قال سعد: فقلت: بلى، صلى الثهجاهء، ثم شُهداء البحر ثم النيبون والمرسلون ثم الملائكة، وفي كل صف يمرّ عليه تتغير صـورته إلى الصورة المناسبة فـم فـع المسلمين صـورة فـي صـورة رجـل دسنم وهـع النُبين في صورة نبي وهكذا وكل واحد من هؤلاء الجماعة يعرفه بصفته ونعته لكن لا يعرفه باسهـ ثم يرجع إلى صورة رجل شاحب، مع ذلك لا يعرفرنه لكنكا يؤدي مهـتها، هذا في تّجسم القُر آن وكامه والصاناة كذلك. الططائفة الر ابعة: الثقرآن رجل شاح واحب جاء في الرواية المُتُدمة إشـارة إلى رجوع القرآن الكريم يوم الثيامة إلى صورة رجل شاحب والشاحب: المتغرّر

صحيح اللسند، وقد التزم بصحة سنده العالمة عحمد باقر المجلسي في مـرآم

ولعلّ المراد من "أنا لك من وراء
بَّارة كلّ تاجر "إني احصصّل لك عَارة
 كلّ تاجر.
, أْتـا قولـه "والخلد في الجـنـان بيساره" فيـجـعـلان في مـلكـيته، فاستعار اليمين والشُمال لأنّ التثض والأخذ بـا وورد في التتفــير المنـسـوب إله الإمام العسكريريّ أنّه قـال رسول
 الترآن هدى الْ النمل: ب] يعني بشارة فم في الآخرة، وذلـك أنَ الـقـرآن يـأتي يـوم القيامة بالر جل الشاحب يتول لربّه عزّ وجلّ: با ربّ، هذا أظمأت نهاره، وأسهرتُ لـيـلـ، وتـوّيـت في رهمتــك طمعه، وفسحت في مغفرتك أمله، فكن عند

عبوب،عن مجيل بن صالح، عن الفضيل. .

اللنون من مرض أو خوف أو قلّة المأكل وقلة التُنعم (Y)

قـال: قـال رسـول الهُ الهُ : تعالّموا الثقرآن فإنَ يأتي يوم التيامة صاحبه في صورة شابٌ جميل، شاحب اللّون،
 أسهرت ليلك، وأظمأت هوأجرك، ,أجفغت ريــك ,أسـلت دمعتك، أؤول معك حيثا إلتت، وكـلّ تاجر من وراء تُبارته، وأنا اليوم لك من وراء تُّارة كلّ تاجر، وستأتِك كرام امة من الهل عزّ وجلّ، فأبشر، فيؤتى بتّاج، فيوضع عـلى رأسـه، ويعطى الأهـان بيمينه، والخـلـد في الجـنـان بيساره، ويكسى حلّنيّن. ثّمّ يقال له: اقرأ، وارق، فكلّل قرا آية صعد درجة. ويكسى أبواه حلَّبِّن


(Y0)بهع البحرين AT: A .




. عبد المليم عوض الـلي

شيعة عــّـد وعـلي، ومـن تبعهم من

وهذه رواية من طرق الجمهور عن عبد اله بن بريدة، عن أبيه، قال: كنت تقوم ها الدنيِا با فيها


 البقرة وآل عمران فزآنّها الـزهـراوان،
 الكرامة، لُ ير مثله الراؤون، ولا يسهع غالما غمّان أو غيابتان أو فرقان من طِّر صواف، وإنَ الثقرآن يلثّى صاحبه يوم القيامة حين ينشت عنه الثّبر كالرجل الشاحب. فيقول له: هل تعرفني؟ فيتول: ما أعرفك.

فيقول: أنا صاحبك الثّرآن الذي أظمأتك ين الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كلّ تاجر من وراء تحبارته وإنّك اليوم من وراء كلّ تجارة، فيعطى الملك

 "
البرهان 1: الجr بيمينه، والـلث بشمله، وأقرنوه بأزواجه من الحور الععِن، واكسوا والديه حلّة لا لا لا لا

تبلغها أعالنا؟ بثمله السامعون، ولا يتفكرُ في مثله المتفكَرْ ون.
فيقـال: هــذا بتعليمكام ولـدكـا
القرآن، وتصصركا إيّاه بدين الإسامام ورياضتكا إيّاه على حبّ عتّا رسول الها وعلي وليّ الشه، وتفنيهكا إيّاه، لأنّها اللذان لا يقبل الش لا حد إلآ بر لايتهها، ومعاداة أعدائه| عمالك، وإن كان ملا ما بين الثرى إلى العرش ذهباً تصدّق به في سبيل اله. فتلك البشارات التي يششرون بها

$\qquad$


بيمينه والـلد بشماله، ويرضع على رأسه السكينة وينشر على أبويه حلّتان لا تقوم تاج الوقار، ويكسى والـداه حنّتّين لا لها الدنيا فيثو لان: لأي شيء هذا ولما ولم



النظريات المتحملة
وبعد هذا العُرض لمتون الرؤايات الواردة في مسألة كَّتم القُرآن الكريم
 إيراد هـذا الحـديت: قلت: روى ابن للنظريات المحتملة في هـنه المسألة ماجة منه طرفاً، ورواه أهمد، ورجالد ريان فنتول وبه الاستعانة: النظرية الأُولى إنَّ المتصوّر يوم التّيامة والآتي إلم الإنسان هو صـروة القرآن الحقيتية، وهي عين صورته في الدنيا، غاية الأهر أنّ الإنسان لم يكن يراها في دي دار الدنديا، وكـان يمنع مـن ذلـكـك، وبعـد الموت وارتفاع الحواجز والحجب ينكشث واقع الأمر وحتيقتّه، ومن جملة تلك




(r•) بَع الزوائد : : •17.

ثمّ بقال له: اقرأ واصعلد في درج الجنّة وغر فها نهو في صعود ما دام يترأ هذَاً

كان أو ترتيلا (ra)

رجال الصصيح. ورد عن أبي أمامة، قال أمرنا رسول

 كانوا إليه، فيقول للمسلم: تعرفني؟ فيتول من أنت؟ فِيتول: أنا النذي كنت تحب، وتكره أن يفارقك، النّي كان يسحبك ويدنيك. العد التاان-


عبد المليم عوض الملي
بمعنى أنّ الأدلّة كا قامت على إمكان الأهر حيث قال: وذهب إليه المحقتون

 بصورة رجل يدافع عن الإنسان في التبر بـر بد من الإشارة إلى مسأله طريفة تستفاد ويشفع نه يوم القيامة كذلك يمكن من كام المازندراني منادها: ألنّ عَّتم تصوير الترآن الكريم وبيينه بصورة الأعـال كالصطلاة والصصوم والصصدقة

 الصورة، لكن النُنس الإنسانية لا تراه
 وبـعبـارة أحسـنـ: كـا أنّ القـبـدرة الالفية تـحوّل أفعال الإنسان كالصصلاة الحجب فير اه اله
النظّرية الثانية
 شرح اُصول الكاني حيث قال: تصوير تدافع عن صاحبها وتشفع له في القبر



 ومنصوده من تصوير التقرآن هو تحويل الثقرآن الكريم إلى صورة متجسسمة يوم بصر رة رجل يدانع عن صاحبه في عالم التقيامة كتحويل الأعال إليها. ثم حكى الى البرزخ والتيامة.
 . 0:11 ذهاب علم) المسلمين إلى إمكان ذلك، وأنَ القدرة الإلية قادرة على مثل هذا . 0:11)

النفرية الثانية واضح، حيث إنَّ النظرية المتجتسّم في التبر والآخـرة إلى العدل



لكنّ الفظاهر من كثِّر من الأخباربالخصوص الروايات المبيّة لشكاية
 الإنســن-أنَّ المتصوّر والمتجسم يوم التيامة التُرآن نفسهه لا العمل التُرآني.
النظرية الرابعة

التّدبّر في الروايات الؤاردة في هذا المجال يلجئنا إلى الثّول بأن المراد بن جيء الـقـرآن بصـورة شـاب جهيل هو بيء ذلـك الـرجـل الـقـاريء للقرآن الكريم في الحياة المدنيا، وقد اُضيف إليه هالة نورانية، وصفة كالِية عالية ظهر فيها فيستغرب من هذه الهيأة ويسأل من أين أتت لي هذه الهالة؟ فيقال له: أنا الققرآن. فقر اءة القر آن تكسب الإنسان صفة البياض والجـال للقاريء وللحافظ، نتّاريء الثقرآن وصفة النورانية واحلد، وهي عبـارة عن عـارض ومـعـروض
 القدرة عليها، وأما النظرِية الثانية فإنها صرية في تبّلّ القُرآن إلى شكل وجسم يوم التيامة ولا ربط للتبديل والتّجسم بدار الدنيا. النظرية الثالثة
المتصوّر بصورة في الآخرة لئس هو القرآن الحثيقي، ولا هو مثل الق آلن، بل هو العمل الثقرآني، كالنقراءة، والمفظ، والحمل، والكتابة، فالعمل التُرآني هو اللذي يظهر بصورة مدافعة عن الإنسان. وعلى هذا فِكون المتصرد من قوله: أنا الترآن، أو أنا السورة التّ التي حفظلتي، أنا عملك الثقرآني، أي قراءاتك الت الترآنية
 الـصـالتي والصـومي يتجستم كذلك يتجّتم العمل التُرآني.
فإن الشافع يوم المُششر هو الثقرآن إذا قريء، وبهذا أمكن إرجاع القُرآن

عبد المليم عوض الـلي
عليه، وفي الآن نفسه الغيرِية والمغايرة إذ أنّ الإنسان يعيش في الثبر بحقائق ولِسس بخيالات وتصورات وإلا فإنه

موجودة بين التقاريء وبين العُمل.


 فيكون العمل الـقـرآني أو الـقـرآن قد قد فإلذا ماتوا انتههوا ولا يكون الانتباه إلآ



وهنا اشارات نفس العامل، وهذه الهالة النُورانية هي الإشـارة الاُولى: إنَّ الأخبار المبيّنة الماجز والماجب عن عذاب الثبر وهي لصورة الققرآن الكريم في الآخـرة على أنحاء، بعضها في صورة رجل، وبعضها في صورة رجل جميل، وبعضها في صورة أنَ الإنـــــان في الـــبر يعيش

 الشاحب للقرآن الكريم، وهو كار الام الها تكون صورأ كر:تهنة. تعالى؟ مع العلم أن الطّاهر من كلمة الشـافعة للكبوين في يوم التقيامة. النظظرية المامسية
ال
 فالمسـألة كـلّهـا صـور في صـور، وخـيـلات في خـيـالات، غاية الأمر الشاحر الشاحب حسب ما فسرها اللغويون

 ابـن الأثـبر: والشاحب المتغير اللون مازمتها الروح


بـصـرة الـشاحب سـاعـه للوعيد الشديد باعتبار أنّ القرآن غخلوق من المخلوقات يصيبيه ما يصيب العباد حين قيام الساعة، وإن كان الوعيد والوعد لا يخصه ولا يشممله، حيث إنَّ الوعد والوعيد مؤثر في كلّ شيء من غخلوقات اله． وقد نتل هذا الاحتالل المازندراني في شرح أُصرل الكافي حيث قال：وقيل： سبب رجوعه إلى هذه الصورة سماءه الوعد والوعيد الشُديد، وهو وإن كان
 الطّع عليه وأْـا الأحـاديـث الحـاكيـة بـروز وظهـور الـفرآن بصورة جميلة، فهي ناظرة إلى صورة الثقرآن الحيقية المعبرة عن ذاته الحتيثينية باعتباره كالام ربّ العزّة الماوي لككلّ كالن وجمال، والشا سبحانه، وتعالى يلبس كالامه أحسن الصور وأجلها وأكملها． الإشـارة الـتـانية：هـل الآتي في الآخرة القُرآن الموجود بين الدُقتِن
 （TE）${ }^{(T \infty}{ }^{\infty}$
وقد ذكر العلماء احتمالِن لظهور
الترآن بصورة الرجل الشاحبـ．
الأول：ما ذهب إليه المازندراني في
شـرحه على أصـول الكاني حيث قالن ：

 أيضأ في هـذه الــدار إلآ أنها لا تا تراها الأبصار（ب） ومنصوده：أنّ صورة الثقرآن جميلة جداً تتناسب بع كونه كام اله تعالى، ولكن هذه الصصرة أصا：با الشُحب بسبب فعل العصاة من المسلمين． ولا يخفى عليك أن المازندراني التّزم بالنظرية الثانية الثائلة بتصوير القرآن كتصوير الصلاكة والصوم وغير ذلك من الأعال، والمال أنه هنا قال بأن حتيقة الثقرآن واحدة، لكن لا تراهاها الأبصار، وهو مفاد النظرية الأُولى． الـــنـي：إنَّ سبب ظهـور المبرآن








 لا ذلك الموجود بين الدُدتِّن.

 ماثة وئـلاث عـرة سـورة وكـان أمباً أيضاً، وعليه فلا مانع من أن أن يكون







 تضم الأية مفردات لغغية بمجموعها تشكل المعنى المطلوب، وهو دلالة على علوّ الـت عل عل الباطل في صراع في مـي ما تتتضيه المياة، وهو صراع أزلي منذ أن خلق اله الأنسان وأسكنه الأرض وقام
四 هود: (17] أي جعلكم غُّار الأرض بأن مكنكم من عارتها (0) والتمكينِن في الشيء التسالط عليه يتصرف فيه وتنطلتق يده فيه "، ، فكأن من سنن الحياة البّاء وسن
 للصراع بين ما هو حو تو وما هو باطل، ومن ومن سنن اله في عباده هماية رالحتّ، ودحض , الباطل، ولندا أشـار اله بالألية الى سنته

 التلف والنذهاب، فإن كان رالباطل، يمهل حجة أو عقيدة فحجة ،المت، تبطلها ، ،وإن


النكريم المجند الثاني ص v\&\&.

الــرف من الجبابرة والطغاة(N) الذين - كا كا يل عمل الُطناة والجبابرة- مالوالالأرض ظلماً وفساداً.

لذا عمدنا في بحثنا الم الأستبصار بمعطيات سنن التاريخ في ظل الترآن ونق ما جاء في الآية الكريمة التي خاطب اله تعالى با نبيه

 وهي سنن الندين من قبلكم سواء كانوا
 بصيرة من أمركـم، وهـو الأهتـداء الى
柈
 هذا الفضار تناولنا في البحث مشهالين من مشاهلد الثقرآن يكا يكيان قصتين تدل ,لالتهـا التاريخية على أنموذجين من الصراع ,الانيّ، و والشُر ، كان لها الأولوية التّاريخية في السبق.
المثهد الأون الصراع الوجودي: كانت أولى المعطيات التّاريخية في
 دراسة رآنيةصغ $1 \times$.

كان الباططل عملا وسنة. , فالحق، يستأصله ويبطله. ويظهر من الآية حتيفة الر جوع الما الهُ تعالى والتوكل علهي وهو أنه تعالى لا يزيالـ

 حتى لا يبثى إلا رالحقن المحض وهو اله , الحت ع عزَ أسمه (n) قال

 والشر، يمّل الأنسان عبء الدّفاع عن , الحت"، وأكثر ما ركز المقرآلن على رمزية
 الصربع في القّرآن كثافة. صراع التو التوحيد "مع الـشرك أي بين رالحق، والباطل، حيث أن التوحيل،وهو جو جوهر العئيدة، ليس إلا رفضا للعبودية للبشر في ختلف
 من مهانة الرق بكل أشكاله والأستعباد بكل أطـواره، ومن فتنة تقديس الزعهاء

(الطباطبائي : المزان جعان صع 1 (V)

الأخر، ئ أقامة الدكم العادل في ربوع الأرض ويذلك سمي خليفة لأنه يُلن الها في أرضهـ لأقامة حـدوده وتنيذ ما يقتضيه عدله． ولعل هـذا المحور التظري القرآلي الرائد يظل منطلأًاً المطم الرسالات التّي أراد الهّ تعالى تطبيقها في الأرض عند دخول الأنسان طور المعر نة حيث لا لتا تا تم الحياة في الأرض ويكتمل البّاء فيها إلا بالاجتلاع والتُعاون فالا تُنلو من فساد وسفك دمـاء．（1．）ولـا عرفت الملانكية الحكمة من هذا الأستخلاف، وهو عارة الأرض والحكم بالعدل، ظلت المعرقة عندهم ناتصة، كأنم غنغلوا عن معرفة ما في هذا المستخنلف من أسرار مودعة فيه ور ما تكن مو جودة في غيره فضلا عن عن أن يكون حجة اله في الأرض على خلأه، قال تعالى年 الالصالح في ذلك ما هو خني عليكم ولكن هناك أمرأ ألم تطلع عليه الملانكية قد
 ．17人
(11) الزخشري : الكشان جا صوبا .
 الوجودي الـذي نشب على الأرض من بني ادمتيجّجاء ضمنأ في الحـوار القرآلني بين الها سبحانه وملاكتكت ي ي بوله تعالى：重

管 ［سورةالبقرة：• • فـي هذا المشهو الحواري تستكمل المتيقة أدوارها، حيث أقتضت حكمة اله تعالى أن يستخلف الأنسان في الأرض كتشعين الغاية من وجوده عليها أما تبيت هنه الحتيقة وتوكيدها، فهو ما ئيري بأرادته تعالى ين السطاء والأرض لأن أدمپ＊＊لم يخلت ويستخلف عبئأ وإنا
 اله تعالى أن يقوم بعهارة الأرض وأصلان ما فسد فيها وهي سنة جارية على كل نبي أو مصلح أستخلف أن يتوم في عارة الأرض وسياسة المنـاس．（4）أمـا المهمة الثانية، فتكتمل فيها العّلاقة بين الطر فين：



YT\％


لكونه في معام الأبوة والبنوة، حتى يصير أصاك ها؟ كل ذلك أختلف فيه المفسرورن، ولكن بعضهم ألّح ها عن بعد في ضوء الأهتداء القرآني فتحصلّ عنده أن هؤ لاء الذذين عرضهم الها تعالى على الملائكة موجودات عالية عنوظة عند الها تعالى، مجربة بحجب الغيب، أنزل الشا سبحانه كل أسم في العالم بخِرها وبر كتها وأشتق كل ما في السماوات والأرض من نورها و:بائها، وأنهم على كثرتهم وتعلددهم لا لا يتعددون تعدد الأفـراد، ولا يتفاوتون تفاوت الأشـخـاص، وإنـا يـلـور الأمر هناكا مـدار المراتب والثدرجات ونزول الأسم من عند هؤلاء إنا هو بهذا التّسم
 وتأكيـد عـلى هـنا الـطـرح جـاء في
 تبارك وتعالل علّم أدم أسماء حججه كلها تـم عرضهم وهـم أرواح عـلى الملانكة فــال: مَبِدِّنِ الأرض -'نتسبmحكم وتقديسكم -من


خني عنهم في هذا المستخلف في الأرض
 ولو علمهم إياها كانوا مثل أدم أو أشرف منهـ كُ كَا


البقرة: الج].

التّي أودعها الها في آدم ولم يعلم با أحد إلا اله تعالى؟ الأمر الـذي عجزت عنه الملائكة لعدم إحاطتّهم بمراتب الغيب؟ إذن فالمنيد أن الأسـم) أمـور غائبة عن العالم السماوي والأرض، خـارج
 السنن الألفية التي يهري عليها نظام الككرن.ولكن السؤال الذني تفرض، الأية المباركة.ما هي حتيقة تلك الأسماء وما هي معرفة ذواتها وخواص صناتها ونهو وهل
 ذلك مستورة تحت ستر غيب السماورات والأرض؟ إذن لماذا أودعها اله في أدم هل . liv الطاطبائي : اليززانج (IV)

 الطغاةو سنن التأريخ في ضو، المهج القرآني．

竍
解活重



 بالضرب أو بالمنق؟ وني أي موضع من الأرض كان هسرح هذا المشهد الفاجع؟ ويأي لسان كانت الحصومة والموار ؟ ذلك ما لم يعلق الثقرآن بذكره، بل ل1 يعلق كذلك بذك أسمي أبني آدم، القاتل والمتتول؟ وكم كان عمر كل منهما، وأهعها أكبر من أخيه قتل أخاه؟ وعلى أي شيء قتله فالأية تنبيء


 （10）عانشة عبد الر همن：الشخية الأسالامية
مراستر آنية صV\&.
缡 تبارك وتعالى
 عند الشا－عز ذكره－فعلموا أهنم أحق بأن يكونوا خلفاء اله في أرضه، وحجته على بريته ثم غيّهـه عن أبصارهمه، وأستعبدهم




البقرة：［rr］． المشهد الثاني بد الصراع الأبدي بين
الحِّر والشُر:

إنَّ أستكـكال حركة التـارين على الأرض تتفق مع الغرض الترآي بالثندر النذي يرصد حركة الجيل الأول لكاكدمية في بدأ الصراع الأبـدي بين اليخر والشير عـلى هـنه الأرض، وتحتِّق مـا توقعت الملانكت من إفساد ديها وسفك للدماء من أبناء أدم، طوّعت لأحدها نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه، غيرة وحسداً، فقتله
 اللوامة فأصبح من النادمين، قوله تعالى：


 إذن وجه الأستفادة من هذا المشهد الـأسـاوي دلالـة الملارقة بين الأهتداء والضــالل: فالأهتـداء إحِياء البشرية والضلال موتبا وفي الأعتبار أول طاغية ضل في الأرض وسن المّتل فيها هو ذلك الأنسان الطاغي الظالما. المشهد الئالث: طاغية عصر النزون. الُطاغية الـذي له أولوية الـيبق في تاريخ الوثنية القُرشية هو الوليد بن المغيرة المخزوبي الـذي عرف عنه انه من من أهل البلاغة والنصصاحة في قريش، وقد الد أدرك بثعرته هذا المعجز البلاغي عندي الما سمع شيبًا من القُرآن نعرف من دقة المعنى وجز الة الثلفظ والالزام البياني اللذي توحيه طبيعة الكلمة المتميزة بصنتها والبائنة بنغسها تأثر لـسماعه تأثراً وجدانياً، فوجد فيه مالا يوجد في غيره من الككلام، وقد
 البالاغة من صناعة، وقد خُلت في اللغة خحلقًا إلاهياً وليس صناعة أنشائية، فلا عجب إِن أظظهرت تلك الكللمات التّي

إلى الرب تعالى شيئاً يتقرب به القائل الأول هو القاتل والثاني هو المتتون، وسياق الأية يـدل على أنها علما تتبل قربان أحدهـا وعدم تتبله من الآخر وأما أنها من أين علم ذلك؟ أو بأي طريت أستدلوا عليه؟ فالأية ساكته عن ذلك، إلا أنبا أظهرت حتيفة النزاع.
وفي الأية بيان لـتيثة الأمر في تقبل
العبادات والقُرابين موعظه وبلاغ في أمر التقل والظلم والـدلـ وئبوت المجازاة الأهية وأن ذلك من لوازم الربربية لأنها لا تتم إلا بنظام متقن بين أجز اها العالم يودي يلمي تقدير الأعال بميزان العدل وجزاء الطالمالم بالعذاب الالكِيم لُرتدتع عن ظلمهي أو يزي بجزائه الثني أعدهن لنفسه وهو النار (1) وتركيزاً على موضوع العبرة في قِمَم الالصراع ين الخير والششر، وما تنزع إليه الآدمـبـة من عـن عـاطن وأهــــاء، توطئة لأسـاس التـشريع المديني في المجتمع

(IV) عاثشة عبد الر من: الشخصصية الأسلامية
دراسة قرآنية صV\&.

## - 이잉․



حتى تقول فيه قال: فدعني أفكر فيه.فللمانكر قال: إن هذاإلا سحر يؤثر. أما رأيتموهيفرق بين الرجل وأهله ومواليه فتفرقوا كلهـم
 في هذه الو اقعة التّاريخية تحدى القرآن طاغية من طغاة قريش فمرل دوره قاثلا:
等 ,
 الوثنية الثقرشية بكلمة التّو حيل، وجاء دور طغاة القترشية المتسلمة فكان الصر اع بين كلمة الحق وجولة الباطل قائاً على أشده الده فأستشهد من أستشهد ولم يفرطوا بكلمة الحن وإن كانو امحت سطوة إرهاب الطلغاة،
 تزال طائنة من أمتي قاكمة بأمر اله لا لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الهُ وهم ظاهر ون على الثّاس، (14) (ا) (أختلفت الفاظ النص بأختالاف الروايات

 النّبرية جا س
(19) عنز عائشتة عبد الرهمن الشخصية

سعها قوة في الدلالة على عجزه.
:بهه الصورة البلاغية تحدى القّرآن
طغاة قريش، ونيها رسم المثهـد التّاريخي الــذي يكي موقف الوليد الـوجـانـي باعتبار قدرته البلاغية وفصاحته اللفوية على التمديز والتّلبر على إعطاء البعد

الأختياري قيمة محللثة في الدلالة على ما جاء به الثرآن من تعجيز بلاغي ثمم وجد نفسه أمام كلمة الفصل القرآن له ه. ذكر أصحاب التواريخ والسير أن الوليد بن المغيرة سمع شيئاً من القرآن الكريم فكأنه رق له فقالت قريش، صبا والها الوليد ولتصبؤن قريش كلها، فأوفدوا إليه أبا جهل يثرِ كبرياءه واعتزازه بنسبه
 يعلم به قومه أنه له كاره قال: فاذلا أقول ألهو
 ولا برجزه ولا بتصيله ولا بأشعار الجن
 إن لتونه لحلاوة، وإن عليه لُطلاوة، وإنه لِحجطم ما تحته، وإنه لِيعلو وما يعلى. قال أبو جهل: واله لا يرضى قومك

rrA


الشنتخ بسى نصار

وهي صفات غختلفة حاصلة لموصوف واحـل التي أخر جها لعباده لنذا أصيبت الأمة من جراء قيادتهم ها وحكمهم فيها بخيبة أمل بالغة المرارة ولم يكن التاريخ في يوم ما بعيداً عن تصرفاتهم المخلة بمنظورة قيم الإسام ومبادثه الإصلاحية، ولمختخل حقبة من وقائع حكمهم إلا وكانت مزدمهة بأشد المآسي والآلام حتى أصبح بجرد التنفكِر في المياة الكريمةني ظل سكمهم جريمة لاتغتفر. ظلت تلك المعاناة للجياة الكريمة على مـدى عصور طريلة عرضة للمآسي والنكبات، من جراء الإرهاب السِلطوي، قتلاك وتششريـداً وتـآمراً، أمتزج حكمهم الطلاغوتيبروح المُداع والتظلليل، والمساومة ونكن البعض من النين ينشلدون العيش الكريم مليخلعواوولميضللواواولميساومواوان كان منهم من م يستطيعوا التغيبر بطا كلفوا به من أمر ونهي، فإن الها مع المستضعنين يشيهـم على ما صبروا وينجي المتقتن لثقوله تعالى:



اللطغاة الحاكمون وسنن الملغاة الثّاريخ المثهد الرابع صراع الُطلغاة : لا كان الإسلام دين اللدولة فقلد حلد صـورة الحكم في قوله تعالى ؤَ居
 الماكمين الـذيـن يخـرجـرن عـلى حــو
旡 [سـروة المأدة: ع ؟] ثم قالل مؤكداً على صفة المكافرين بصفات أخـرى قوله تعالى:

 سلمنا جـلأ-وهـو غير ثابت حترا-انْ أولي الأمر هم المكام الذين تلبسو ابالمكمم سوف يكونون قادة الأمة ويكمبون بـا أنزل الشا، وقد ظهر من الوقائع التّاريخية قدياً وحديثاً وما جرى فيها من أحداث ان انـا
 هم خالفوا أمر اله فاستحقوا التوصيف الثّلاثي الكافرون والطالمون، والفاسقون، =

## - g(a) 造票

 الطغاةوسنن التأربخ في ضو المهج القرآيمن الحياة بمعصيتّ، وجسلد هذا الحديث
 رسون الشا منهم الصحابي حجر بن عدي
 الكرامة في الصراع الْذي دار بين الأموين ومبادي الإسلام، وهو أون شهيديد وقع من صرعى الططناة. (YY) حمجر بن عدي الكندي الكرئري صساني
 سعل ئ طبثاته قـال: إن حمجر بن عدي وفلد عم أخيه هأي إلى المسرل
 * إم أحاديث شُرينة حنظها فكانت السنة النبوية المُبعة. كان سبب قتلن، روي أن زيـاداً خطب بيرمأ في الني



 الى كف هن الهصه وحصب به زياداً وثار



 زياد بحجر وأصسابه إلى معاوية فأنز فمم




وصف رسـول الله هـئلاء الـلغغاة في
حلـيث رواه الهيشي في بجمعه بسنا عن

 فـدوروه مع اللكتاب حيث دار، إلا إن الكتاب , المسلحلان سيفتر قان، فال تفارقوا الكتاب إلا إنه سيكون عليكم أْمراء يثضون لأنفسهمب، oا لا يثضون لكمب، فإذا عحيتّوهم قتلو كمب، وان أطتتهوهم أضلوكم". قالؤا: يا رسول الشه كين نصنع؟ قال: كا صنع أصحاب عيسبى بن مريم نشروا بالماشهرِ وحملوا على الحاختب، موت في
 أذن الكتاب والسملحلان الجائر في تضاد دائ)؛ الكتاب عبلي للتي هي أقوم،
 فالمديث يعحلي صورة جهبادية للممؤمنين حتى لا تحثن هنابع العدل في الأرض، وهي كرامة لُيست للناس بعامتهم بل خصر اله :با الأولِّاء الصصابرين المضحتن في سبيله وهم يرون الموت بـلاعة الها خير
(r1) الهيثصي : بیع الزوالدن جه ص.rr.

الشنخ بوسى نصار
رسول الها هصداقاً لنكية الثقر آنية وما تضهنه الحديث
 حركة التاريخ في المطرح الثقرآني والنبوي ئي أظهار بعض الحوادث المأساوية التي جانإليها الاطلغاةواتخذوامنها مثلاكلتحجدي أتضح أثرا الجاهلي بعد وفاة رسول الشَ، فكانت مسيرة هؤلاء الطغاة في الامة ماثلة لمسيرة الأمم الغايرة التّتيَحدث عنها التقرآنَ الكريمووأششار ألّيها الحديث النبوي الشريف.
 للمسـلمين عن من يمثل هـؤلاء المهود النذين قتلوا الأنبياء وأو لادهـم في اتّباع سنتهم من المسلمين، وإذا بالمشهـه يعود تاريخه مرة أخرى، فكان أول تآّمر حدث على رسـول الها من قريش على قتله في مكة، إلا أن الهُ عصمه منهـم فلم يفلحورا واجتمعوا على حربه في المدينة بقيادة أبي سفيان وفشلوا، ولكثهم نجحوا بعد وفاته والتنكيل والتشريد، فكان أول الضضحايا
 (ro) بن حنبل : المـندن ج0 ص
,لا كان الرسول
الأمة وأخلاقياتها وضرب بشلا من القرآن
في السلوك عـدراً من أتباع سنن الأمم المُتقدمة والأخذ با قائلاً: ,لتبعن سنن النذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلّوا جحر ضَب لآتبتموهمه، قلنا: يا رسول اله، اليهود والنصصارى؟ لئ
قال: فمن ؟؟(YT)

هذا التّحذير أريد منه تَّنب الماثلة
في أتباع سنن اليهود النذين قتلوا الأنبياء وأو لادهم حتى بلغ به الأهر أنهم مثلوا بالكثيرين منهمب، وذلك بسلخ جلن جلودهم وهم أحياء، وقطع رؤوسهم والتّثشل به مـ
 نشروه بالمناشير وهو حي وأهدوا رأسه إلى بغي عن بغايا بني إسر ائيل قال تعالى:
 رَيْشُشُوبِ البقرة: (7T].
وهذا التوصيف في الحديث حذر منه

 صر. Vr.

## - g(a)

 الطغاة وسنن التاربن في ضو، المهج القرآبيوفاته (رض) قال معاوية كلمته المشهورة
 أما الحدث الأعظم الني هز مشا مشاعر المسلمين جمعهـم فهو استشهاد سيد شُباب


 وأهل بيته، وأصحابه وسبيت نساؤهو، فكان
 الخبر عنها القر آن، في قتل أو لاد الأنبياء، وحــنر منها رسـول الشّ، فكان ياثله في بشاعة القتل، من أبناء الأنبياء يميى بن زكريا اللذي نشر بالمناشير وهو حي واهدي

 وجراحاته تشخب دمأ، وهل رأسه إلى بغي من بغايا بني أمية، حتى انتهكت فيه حرمة الها وحر مة رسوله، فكان وقع المأساة
= بيني الاشنر -أثظر الطبري: تاريخ الأمبم
والملوك ج0 صrar.

 ج00 ص00ع وابن الأثير جع ص.A.

أهـل البـنـة (r7) المسن بن عليٌ قال المسعودي متحدثاً عن قتل معاوية للمام الحسن مسموهاً نقل عن جعفر بن عمها عن الحسن لقد سقيت السمب عدة مرات فما سفيت مثل هذه (YV) وكان معاوية يستعبن على التخلص من خصورمه وتصفيتهم في دس السم فم مزّوجاً بالعسل، كما فعل بالك الاشـتر (1N(1) في دس السم له وبعد (YI)
 بن تِس ستمثه، السم وكانم معاوية قددس أليها أنك أن احتلنَ ئ قتل المسن وجهت أليك

 ين فا بالزواوج من بيزيد/المبعودي :مروج الذهبجr
(YA) بعد توليه ماكلك عل مصر من قبل أمير


 خراج ما بقيت، وخرج إلاشتر من التر اق

 وعلف لدوابك بترل الاشتر فاتاه بعان
 وطعام، حتى أذا طعم أتاه بشربة من عـيل مسل
 مات، فلم سِع معاوية قال : كانت لعيلي =يمينان، تطعت أحدها يرم صضنـنيعني

اله كرامة لأولياء الهل الذين خصهم بنعمة
 فَأَكَ , أُؤلَّكَ رُفِيمًا التصور القر آتي للنصر المحتم

على الطّلمِن
الظلم في اللغة: وضع الشُيء في غِر موضعه وفي الميل، من أسترعى النّب فقد ظلم (Tr) والُّلا والظللوم .الذي يأخلذ ما ليس له ويضع الأشياء في غير موقعها

 في الظلام ما ذكره أهل اللغة (ع) وفي الشُريعة: عبارة عن التّعلـي عن الحق الى الباطل، وهو الجَور، وقيل هو التصرف في ملك الغغر وعجاوزة الحد الـد ${ }^{\text {(ro) }}$ وني اللفظ الثقرآلي: الْللم ثلالة الأول: الل-جاوزة في مابين الإنسان وربـ فالكفر والشُركّ، والنفاقّ ظلم، لقولهنتعالى:

على المسلمون عطليِاً تجاوز الحد في بشاعتها، ولكن ظل الحدث العظظيم بجراحه أقوى


 [سورة العنكبوت: 79].
أذن الجـهـاد ئ الآيـة لـيس جهاد
التككليف لـرد ألاعـتـداء والـدـفـاع عن الئنس، وإنا جهاد الطلاعة للذين يتقون في دينهم التّعصب والعناد ويسلكون طريق الاهتداء بالاستدلال (1) ونّ وذلك فرق بين أن يكاهد العبد في سبيل الهّ وبين أن يكاهد في الشه، فالجهاد الأول يريد سالامة المجتمع المسلم والمفاع عن العدالة ضد كل أنواع الاضضطهاد، والمهاد الثاني: إنما ير يد بجهاده ابتغاء و جه الهن تعالى فيمله سبحانه بالهداية إلى طريق دون طرين بحسب الستعداده


 الاختصصاص المعنوي للهداية بأمره أوجلده
 (r) السيد الطباطبائي : المزانج جا صهr.

## - 이잉․



المجتمعات وتكثر المعاصي يتعلق الأمر بالأنبياء والصلحمين ويمنح الها المصلجين دورأ أحساً لتحتيق مساعيهم الإصلاحية بين الناس فالا تخلو من أهمية نظرألا تحمها غخاطبة قلوب المؤمنين وجدان الناس فهـ ل الإحباط جزاء التكذيب والاستخفاف *:尾
 تَتْتَرْرْنَ هَ عَابِ
 الظلم ويتناقم الحطب ئ المجتمعات، تتدخل أرادة الـسم)؛ لإنقاذ من صلع


 إذن لِيس من المككن ألنَ يترك الهِ عباده المخلصين تتقاذفهم قسوة المبابرة وتتحكم في رقابه أرادة الطغغاة على أنها الأقوى بمتّضى صـيرورة الإنسان عندما ينسلخ من روح الإيـان، وتحكمه أرادة الضالكل
 الثاني المجاوزة بين الإنسان وغير من
 كا الثالث: المجاوزة في ما بين الإنسان

 المجاوزات الثالثة في الحتيقة ظلم للنُس فان الإنسان ني أول ما مـعـ بالظظلم فتد ظلمم
 هِ أما ظلم الئفس فانه ير تبط بالعدمل الفاسد والإعـراض عا أنزله الها تعالى وعـدم الأئتـار بـأوامـره والانتـهاء عنـ نواهي، هذا ألابتعاد يكرن ظللماً للنفس حيث هملها على الانحر اف عن المضيلة ,السعادة والطرين المستقيم وما أهد الش تعالى له من الكمال، فهو واقع بين ائنتين التلقت الاضطراب النُنسي في الدنيا والتعرض لـسخط الئه تعالى في الآلآرة (TV) وعندما يطغى النساد والظلم في
rrı



Yระ
:


كلمة الها ثم يسخّر الها من يقتص فم من أعدائهم ولو بعل حين (جA)
أما كيف يكون الثنصر في الدنيا، فهم منصورون بالحجة والدلالة وقوة الئبين لكونهم على الحـت، والـــت غير مغلوب قطعلأ، فهم هنصورون على أعدائهم أما بإظهارهم عليهم في الدعورة أو في الثقتال أر بالانتقام منهم بعد موتّهم كالصا نصر الشا يكيى
 المثهد الخامس الماثلة : وهـنـاك أمثلة ومغاهيم في تأويل طبيعة التصور النذي يكمله الثقرآن الككريم يتحدد في ضوء العالاقة الروحية الماثلة بين الأفر اد أو الجماعات استجابة لكأهر الإفي وان تباعد الزمن، فهم في مسريرة روحية
 الحسبن الـظلم والإرهـاب، بالمقارنة مع ما حلـ
 قائمأ بعناصره المشتركة بينها وأبرز زها شدة

 ص.

فيتبع هو اه وينسى ذكر الهَ فيصبح الششيطلان له قريناً بالمصاحبة أو مر افقة قرناء السوء ورؤساء الضالال وهي حقائق على الأرض
 عَ [سورة الزٔخرف: آب].

إعجازي خارج عن نطاق قوانين الطبيعة، وهي الأسباب الحفية التي تبتعد عن جال المعرفة الإنسانية، وقلدعرض التُرآن الكريم تجـارب وقصص متصلة بحركة التّاريخ جعلت منها بجالا يلتقريب النُصرة ليحفظ


 أن مثل هنه الثصر وان وان كانت للأنبياء ومن اتبعهم بأيهان فان ذلك لا يعني ألن غيرهم لا يتم فـم النصر من اللّ تعالى فهم منصورون ولكن بشرط عدالة قضيتهم وإيـانهم بـا لأن الأيسـان محـور النصر والغلبة ويظهر أثره في الدنيا وان غلبوا في بعض الأحيان إلا أن هذا الغلب قد يكون امتحانأ وحافزأ على العمل في رفع
 الطغاةو سنن الثاريخ في ضو، المهج القرآني.

هذه الصصورة صورة زكريا ظلت عالثقة في ذهن المسبن تاريخ الأنبياء والمر سلين فلم يجد من يجاثله ؤي المأساة التّي سوف تحّل به سوى مأساة
 الـلـين غـيروا الدماء الـُريئة. وظلت هـذه الـواطر تحز في نفسـ، ، وهـو يرى الأمويـين يسعون إلى تغير معالم شريعة جلد رسول الهل في المسلمين ويرتكبون الكبائر ويتتهكون الحرمات ويسفكرن الدماء ويششرون الفساد في الأرض، ولم يُـر فم من رادع يردعهم حتى أقضّت منكرات الأهويِن مضجعة، ,أخذت الهموم والأحزان تتقاذفه ولم يجد متتغساً ينجأ أليه إلا ساعة يفزع :با إلى ربه مستلههاً منه الصّبر على ما يكدث أو يذهب إلى قبر جله مستنجداً به با يفعله هؤلاء ألـا
 ,أنه سيكون بعدي أمـراء من صدقهم بكذبه وأعانه على ظلمهم فليس فني، ولنست منه، وليس بوارد على الحوضومن لم يصدقهم بكذبه، ولف يُعنهم على
 أن اشد الناس بلاء الأنبياء والأوصياء ثُم الأمثل فالامثل (\&)
أما نوع العناصر المشتركة الماثلة في
الحبياة الاعتيادية هي التّسمية التّي لم يسبق ألليها في تسمية احد من الناس وهو ما بشر اله به زكريا会 مريم: V] قال الأمام أبو عبد الهّ: وكذلك


 الـلحسين بني أمية، روي عن سفيان بن عينية عن

 إلا وذكر يمیى بن زكريا وقال يوماً: ومن هـوان الدنيا على اله عز وجل أن رأس يميى بن زكريا أهلي إلى بني من بغايا بني
إسرائيل (ז)


(1) (1 الطبرسي : بهمع اليبان جا ص ع 0.
(£r) وهو هِرودوس حـاكم قلسطِين.
(r ) الطبرسي : بهع الُيان جا ص \& 0.

الشنغ بوسى نصار
 بأسهم بينهم استجابة للدعاء الحسين يوم عاشوراء قال فيب: أما واله لو قتلتموني لألتى الهُ باسكم بينكم وسفك دماءكم ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم العذاب (8)
فاستجاب اله، لدعائه واضطربت
الككوفة بأهلها وجعل الها بأسهم بينهم
 أَفْشَ-
 إبراهيم: 0 ].

مشاهد الظظلالمن في الثقرآن
وهناك قل يتساءل بعض من الذين لا يريدون أن يعرفوا المتيقة التي عليها مشيية اله في عباده وموقع عدله فيهم وكأنه يتناسون ويتجاهلون أمر الها، فهم عندما يتساءلون ويقولون ما بال هؤ لاء الجبابرة وأنصاف الجهبابرة يارسون الفظلم على النّاس وهم يتمتعون بهذه الحسية با شاؤا؟..... وما له تعالى لا يأخحذ الظلالمِن با ارتكبوا سن الظظلم ؟..... فكأن المثصود
 الطغاةو سنن التاربي في ضو، المهج القرآني

في الأرض إنا يمهلهم اله ويؤخر عثابمس إله يوم تسكن فيه إيصارهم فلا تطرف، فهي في حيرة ودهشئة ما حدث. وفي الآية الثانية: وصغ حالى هؤلاء الظُلمِن، أْهم مـأُون أعناقهم رافنعون
 وينظـرون في ذل وخـشـــوع، وقلوبم
 , الأفكار فزعاً وخوفاً من شلدة هول يرم القيامة، وفي الآية إنذار للظّلمين وتسلية للمظلومين (0.) المثهد السّابع الأستئصال: هو حركة استئصال في دار الدنيا وني الالصطلح القرآٓيالإنارار بعذابالانيتئصال


盶




من هذا التُساؤل هو التُتبيه على انه تعالى لو لم يتتم للمظللوم من الظطلم، لزم أن يكون إما غافلا عن ذلك الطّالم أو عاجزاً عن الانتقام، أو كان راضياً بذلك.و ولـا كانت العغلة، والعجز، والرضا بالظلمه، عالا على الها تعالى (84) أجاب الها عن هذا التــاؤل في أربع آيات من سورة إيراهيم تتكون منها ثلاثة مشاهاهـ. المثهد السادس الإنذار: بؤخرهـمـم إلى يـوم الـر حيله، يوم شديد الـــوطه لا يـصرف عنه صـارف ولا يتخلف عنه أحلد، وهو يوم المزاء

场

 في الآية الأولم: تنيه هؤلاء الغانفلين ,تأكيد الحجة على من تساءل لا لا تحسبن اله غافلا عا يعمل هؤلاء الظطلون، نيا با يشاهد من كَتْهم وإترافهم في العيش ورإفسادهم
 . 1 ص)


الثشخ موسى نصار $\qquad$

طاثفة من ظلالمي الأمة لا جميع أفر ادها (00) أها نوع هذا ألاستُصال الذي يعاقب
 بحسب مقدار الأثمم المقتر ف فتككون العتّوبة أما بحر كة طبعية في الأرض كالطسن (ar)
 أَنِ [TV行







هن توم توسى (المهر وي اللفة : مغرد والمهع في الثلة

 في الـهجارة هن الثلماء أشار أليها الثقرآن قور تصالى : :隹


 أثمازة إل قصهة أصصحاب الفيل إذ قصشورا
 والإنذار في الآية حال المعاينة (0r) نهو إنذار بعذاب الاستئصال في الدنيا، واللدليل عليه-كا ير اه صاحب الميزان-قرله تعالى:

 قصيرة تضاف إلى عمرهم في الثدنيا حتى
 عله قوفم -حكاية عنهم -نجب دعوتك

أن هذا الإنذار عذاب قُعني لاصارف ولا رجعة فيه عن أهـة ظلمة والأهـة في مصلحة اللفغوي جماعة (0\& فالآية تصن هنه الخحاعة الظظلمة المُلفة من أفر اد تربطهم مصا لمة مستركة تِّهعهم كلمة الأمة. أهـا عـذاب ألاستيصطل هـذا فانه لا
 نُسِح آلمْقْ يصيب الأمة الظلالة بحلول أجلها وهم
$\qquad$


 .

## - g(



 عهمد في الدنيا لتكاثرا النّنوب اقتضت حكمته تعالى أياد هذالالحر الك الاجتتاعي في الأأة بمعتضى العلة السبيبة أن يلبسهـم شيعأ ويذيق بعضهم بأس بعض لنظهر الهُ : با العدل مقابل الجبر فكان هوان هذا العذاب الـذـي ״من فوتهم"، وقد أشـارت بعض التفاسير (09) إلى هذه الفوتية على أنهم السالاطين الجبابرة :ومن تحت أرجلهم، إلى الططبة السفلى وهم جالاوزة الـسلاطين النذين :هم يستِيم سلطانهم ويكظ أمنهم. هذه الرؤية الثقرآنية بحسب الـسن (01) روي الـيبيطي في الدر المثور وابن
 U الم

 من أنواع العذاب فأجابه ربه إلم بغض الم
 شيباً ولا ينيت بضضهـم بأس بضض/أنظر الطباطبائي : الميزانج 10 ص. 10




筸
 من آيات الها التّي أعدها للمستكبرين، وأخـرى بشريـة يعاقب :با اله النّين

 هِ
 في الآية أثبات قدرته تعلى على أه يبعث على هنه الأمة عذابأ غير العذاب النذي كان يبعثه على الأمم السالْة، مثل الحجارة والشسن والطُوفان والرياح المحرقة قال تعالى:
等


 الها بارسال طير أبايلر ترمبهم بحبهارة





ويمكرون ريسكر الشو والشانير الماكرين.
 إلًا الأامر والنهي والطلاعة لكسوله ولأولي الأمر وللمؤمنين من الأمة الإسالامية فلا حرية لأحد قبال كلمة الحت التي يأتون
嵫 النسساء：هQ］ثم جعل اله رقابه عامة على الحاكمين والمارجين على الشُريعة لقونله


 هذا النصص التُرآني لنُظلام الـكم يرتكز على التعاون بين أفراد المبتمع إذا ما آتبعت الأمة كلمة الحلحت والمفاظ على مشروعية هذهالمفردةالقرآنية｜المطابقة للنسنن الالفيةالتّي تعطلي البعد الاعتقادي للحكم الإسلامي قيمة مطلقة في العدل الاجتاعي، فالمكمم يعتمد عملياً على نظرية التدافع والتعاون، وهو دفع أهل البغي والشُر والظللم بأهل




الجارية تعكس العلل والأسباب الكونية التّي أوجدت الطلبيعة الإنسانية وسيرتبا بقوانين وأنظمة فلا حرية للإنسان قبالها فإنها تملكه وتحيط به من بميع الحهات وتقلبه ظهر ألبطن، وهي التي بإنشاء نفوذ أمرها صيرت الإنسان بشكله وصورته اللظاهرة وخواصه الإنسانية من غير أن يكون له الحبرة من أمره، بل كان كا أريد له لا كا أراد هو． المشهد الثامن الأصلاح الأجتلاعي： ثم جاءت الششر ائع السملوية فأوجلت العلل والأسـبـاب ومـا تهـدي ألنيه من الالصالح، كلها مصhديق لإرادة الشّ سبحانه في عباده فهو تعالى المالك المتصرف على الإطـالاق وليس لغيره إلا العبودية له، فإلكيته المطلقة تسلب أيّة حرية متوهمة للإنسان بالنسبة إلى ربه، كا أنها تعطي الحرية بالثياس إلى سائر بني نوعه، كا لـا يظلهر على لمسان قول الثائل في قوله تعالى：和艺
 ［سورة آل عمران：7\＆］لذا فهو الحاكم سبحانه على الإلـالاق، والمُناع في أمره

والحـوف في نفوس المفسدين من صولة القوة ليكون رادعاً في وقف الفساد وكبح
 المجموعات مؤمنة فتجاهد الأخرى المنافقة دفاعاً عن المُلدسات والشُعائر الدينية




 لم يكن ذكر الأماكن العبادية المقدسة لـلأديان الثـلاثة: اليمودية والنصرانية والإسـام جتمعلة في آية واحـلة وامتبعاد القوى الظلالة، واقتز ان المهاد بعمالية الدنع إلا وقد أريد بها الحفاظ على وحلة المجتمع بكل طوائفه من شرور أعداء اللدين ودفع النـاس بعضهم ببعض عن مقدساتهم، وإكتسابهم أسباب القوة والمنعة بضضل مشيئة الها تعالى، ولُولا أن الها يدفع أهل الباطل بأهل الحق وأهل الفساد ني الأرض بأهل الإصـاح فيها، لغلب أهل الباطل (18) السيد السبزواري : مواهب الرهمن ج؛ صر
 فالآية الككريمة تعطلي أهية تشريعية خاصة قائمة على المنهوم الفردي يني المجتّدع الإسلاميتحت ضوابطتشريعية ملزمة،فكال فردمكلف فيأصلاحنغسهوتنغير هابحسب السنن الأسلامية القائمة على التزام العدل، واجتناب الفظلمه، أما لوقع البغي والفظلم على جاعة وكانوا ملازمين لكلمة الماقى"
 : [ra] قال الراغب: الانتصار والاستنصار طلب النصرة، والتتناصر التّعاون (1) المعتدي من الناين إذا أصاب الظللم بعضهم طلب النصرة من الآخرين إذا كانوا متفتين على الحـت كنغس واحلدة فكأن الـظلم أصابمس
 فهـم لا يزالون ني حغظ الها ما دام الحق فيهـم، (TT) ورب) يتحقق النصر بدفع الظلم بالفـلم وتضعيف شوكته ليُستعد المصلح ويتمكن الِن من قهره والغغلبة عليه، وربا يلقي الـرعب

(71) الر اغب : المُردات ص90 غ.
(TY) الطباطبائي : المز ان ج1) صغף. (TY) (TY) (ك) حدث في العراق حين سلط الها بوش عل صدام.

الشنغ بوسى نصار

 * [سـورة آل عمران: عی] ولكنـهم فرقوا وليّس له بمسلمدين فكان هـذا الاعتداء على أمكنة العبادة لُيس من عمل المسلمين قطلعأ وإنما يراه البعض مدفرعاً بفكر عهودي وتمويل صهيونينيأطار الصرانِ التاريخيمع ${ }^{\text {(77) }}$ pll الإمسا

 بحيث أكا نكرر وتوع المدت ني دور العبادة

 للحوادث التّي ونعت فيه ونكررت وركانت مقلمة الشُروعهم ألاستهالاثي وإقامة هيكل سليمان ومن تلك الحوادث قام المستوطنون




 الحرم الإبراهيهي الشريف ني المانيل نثنذها بهعوعا من الصهاينة يتزعمهم الهـهودي رجبلد شتاين، وأدت إلم استشهاد ما يزيل
 هذه المقسات في الثدس والمليل ولذاماساسنحت فم الفر صة في التّآمر عل أنكنَّالعبادةبعدتغانيا

والفساد وبغوا على الصالمين وأوتعوا ابه حتى يخلوا هم وحلهم السـلطلان فتفسلد الأرض بنسادهم، ولكن من فضل الها على عباده وإحسانه أليهمـ أن أذن لأهل المق والعذل والإصـلاح بتقال المُنسدين
 لحلحية المقدسات ومسيرة الشعائر الالهنية من التوقف، والآيـة وان أشـارة إلى فتنة مرت بلمسلمين فيبداية المععوة من كفار قريشا إلا أنها لا تزال قائمة ها المتدادها في التّاريخ وقد تظهربينفترةوأخرى عندماتجبدمنيوقظلها، وقد مر الشعب العر اقي بهذه الفتنة واكتوى بنارهابسبببرؤيةتكفيرية مناوتة للمسلمين عملت على ايقاظها مؤسسات دينية بنيت قاثئه على غِر تقوى الهّ ورطّف هلا مُمتون وفتاوى مساندة للإرهاب الثني طال عمله التّخريبي أماكن التعبادة من مساجلج وكنائس وأضر حة مقدسة فقاموا على تدميرها وقتل زوارهـا وعلى الرغم من أن القُرآن ينظر إلى الأديان المنّزلة بوصفها أمتدادأ التلو حِيد
 مَ

الذذياستغرغو افيهجهلهمم. الثانية：يظلهيرمنالصورةالبيانيةّالموضحت حالة الإنذار حيث ضرينا لكم الأمثال أن

 الإعادةكا هو قادر على الابتداء（TV） إذن هذه المثاهد التي تقدم ذكرها في في التصور القرآني أوضحت حالة الظالمِن الطغاة ومصيرنم الأسـود في الدنيا قبل الآخخرة وقد يعهد التقرآن الكريم في بيض الأحيان إلى البداهة وإيقاظ الإحساس، لينفذ منها مباثشرة إلى البصيرة ويتخطاها إله الوجدان، فتكون مادته هي المثاهـة المحسوسة،والحوادث المظظروة يريدالاقتداء：باو وتغيير ما في الئنس بحسب السنن الثّي أوجدها النّلُعباده وكانت رهـة منه تعالى، ولكن الظلالين الطغاة لم ولن يعتزفوا بوجود هله الدلائل الإيانية التّي


 ． 1 صr
（VA） ص．

المُهـد التاسع موعظة التوريث：
جاء تأكيداً في الآية على هؤلاء اللنين

 C我
 وهي ظواهر متصلة بالمسار الإنساني حيث استعمل الثقرآن الكحريم الصورة الـدية في دلالتّين ： الأولم：حين المثـاهدة أو الإخبار عندما
 سكتم فيّمساكنهم من سبقوكموظهر لكمم ي المعاينة أن أصحاب هنه التجربة الحياتية ي الظظلم والفساد كيغ كان عاقبه ظللهم
 ＂تويد الثدس وتغيري معالم المسجد الأتصى، وكانت البلاية حفر المُقو ليس عـت المسجد
 ولا معظم مناطت الثنس الشرتيّة من أجل

 تصتى يصبح قرار مشروعهم نافنا ليس هنا




وتلبيس الأمرلِيس على هن يتبعهم وإناعلى لا يمكن تحصيلها إلا من مسته البأساء

 غاية الثبات والصبر وضبط النُنس على المكاره، حتى إذا ما استيأسوا وضاقت
 بالدعاء فاستجاب فم أنه ناصر أولياثه وان اله لا يؤخر نصر هعن الوقت الذي
 أبعاد هذا النصر إلا في ضوء التغيرِات القائمة على الأرض التي ذكرها التّاريخ أو التتي واكـب المعـاصرون أحداثها ضـهـن سـيـات الــصراعـات والـفـتنـن المتأججة حيث الـقى الها في روعهم الملاف فذاتق بعضهم بأس بعض، فـا كانت إلا لحظلات حاسيكة أندحر فيها رؤوس الإجـرام وانتصرت أرأدة اله
 شاغة بيُبابا وشعائرها متأصلة وني قلوب مبيهم وشيعهمّ، واندحر الذين في قلو:هم مرض وسيت :هم إل جهنم وبئس المصير.

أبشع الحر ائم التّيتَدَّث عنها التّاريخ. وقدتُدث التّاريخ عنمعاناة المصلحِن أهل اليّت وشيعتهم وقلد مورس عليهم أشكال الاضطلهاد والتعسف وتحملوا اشـد المحن في دعوتهم إلم الحق والعدل بكل عدلائها الإصاحاحي سلوكاً ومنهجأ، ولكن الثوم ئي شعل عن ما يدعرن إليه، ختم الها على قلو:بم فهم لا يفقهون من دعوته
 ألِّه، فكان صبرهم على ما يفعلون عظليم)، فجاهدوهم على دين الها وشر عه وان الها لا يضيع عمل عامل ينصر أوليائه النذين
 حِيْ


 البقرة: \& \&
ومن الواضح أن مثل هذه النضضيلة



ست آيات في الدلالة على معنى العدد مصدرأ في معنى إحصاء ؛ لأن الإحصاء
 وقـد سلك المفسرورن مسلكاً آخر في تعريف العدد، إذ ورد عن الراغب الأصغهاني (ت: بمهـ) أنهّ قال: "العلدُ آحاد مركبةّ، وقيل تركيب الآحاد وهـا واحا
,اختلف النحويون ني تعرين العدد
فونهم من اتثق مع اللفغويين في التّعرين،
 مصلر عـددت الـشيء عــأً إذا أحصيته والعدد الاسم (7)".
ومنهم من اتفق مع الثفسرين للقرآن
:الكريم، إذ ورد عن ابن الماجب :
"العدد مقادير آحاد الأجناس (V)". وفـهـهـه هــذا متـفـقّ مـع الــراغـب

الأصنهاني.
 البيان، الطبرسي: • - 1 / 1 .
(0) معهم مـنردات ألفاظ التقرآن الكريم،

 (الايضاح في سُح المُصل، ابن الماجب:
.สיצ/1

والشهور التّي يعلم :با الإنسان وقته، كا
等


 فتد أختلف المنفرون في تأويل معناها عن معاني الآيـات الأُخَـرهـ، وهو إنَ اله (مبحانه وتعالي) ألحصى كل شيء في هنا الأل الا الككون من القَطُر والرمل وورق الأشار كار وزبـد البحار، فلم يغته علم شيء حتم المـ
 (ت:ایهـه) إنّه قالل في معنى هذه الآية المباركة معناه عـدَ اله جميع المعلومات المعدومة والموجودة عذاً فعلم صغيرها،

 ورلفظة (عدداً) في الآية القر آنية جاءت كان كان
 ويصير دعنى الآية ضبط كلّ شيء معلورداً وعصصراً. وثانيه|: أن تكون لفظة (عدداً)


YOA


ويعطينا التهانوي (ت:بعد $110 \wedge$ (هـ) بعض من المعاني التّي تظهر في مواقع في موسوعته تعريفاً شاملاُ للعدد بقونه: وسياقات مختلفة ولأغراضِ متعددة والتي

 وهـو الاســم المتعلق بالعدد والمميز لـ وهذا الفهم أوسع واششهل لُتّريف وينمى (مـعـورداً) أو (تَييز الـعلدد)، العلد، ومنبها للكسور التي لم يذكرها ويكان ونان من ناحية حكمه الإعرابي، بجروراً
 والعـدد لفظ مبهم لا يتضح معناه بنفسه ولا يعرّن ملولوله ومعاو دها إلا بشيء يميزه ويكشن عنه الغموض وذلك هو

المعدود.
وقد تطلور مفهوم العلدد والمعلدود عند عللمه الأصـون، إذ تناول عللماء الأصول مـوضوع (الـعلد) مـن ناحية تأثـيره هي استنباط الحكم الشرعي، فبحثوا ي كون ربط الحكم الشُرعي بعلد معيّن هل يدل
 والرأي المعتمد عندهم: "أنّ التحديد بالعدد لا منهوم له"، أي تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الخكم فيل الـا عداه، فإذا قيل: (صم ثـلاثة أيام من كل شهر) فضإنه لا يدل على انتفاء استحباب

ويـرى بعض الـحــدثِن أن كلمة
(الـعـدد) من الـوضـوح إذ لا تحتاج الم تعريف، قـال عباس حسن: "لم يترك القدامى كلمة العدد من غير تعريف مع وضـوح تعريفهم حاملا من الغموض والحم والماء والإبـام ما يمهله كل تعرين للبديهة،
(4)" " وكل توضيح للواضح وأَعتقِد أنَ الكِلمة حتى لو كِ كانت واضحة لا يعنى أنها لا تحتاج إلى تعرين، ,لاسيا انّ كلمة العدد في اللغة تدل على (1) كثاف اصططاحات الفنون، التهانوي: . 9 ६Q/乏

 وقـد استعمل الـعـدند في العربية
ويمكن أن نأتي بشاهد آخر على فهم وبشم وبشل واسع با فيها من كالام منظلوم ومنشور، وسنتّصر على نماذج من الـُطب الإسلامية وأروع من يمثل الـطباء في ذلـك الـوقت وحتى وقتنا هـذا الإمـام علي بن أبي طالب الِّع، فقد استعمل أمري
 ما تجسده خططبه خلق العالم: (تردٌ أوله إلى آخرمه وساجيه إلى مائره، حتى عبّ عبابٌة، وردیى بالزّبلد ركـامُـ، فرفعشُ في هـواء متشفق، وجـوّ
 "وقولهّ (فالا شيء إلا الها الو احلد المهار الندي إليه
 في هذين المتطعين نجد إشارة واضحة على تأثر الإمام عيّيٌ الكبير بالقرآن الكريم واقتّباسه منه، فقد كانت نصوص القّرآن الكريم تسبيل من فمه الشّريف ؛ لأنه (11) (IY) (1A/ (Ir) .r.0/0/ (Ir)

الأصوليين ملفهوم العقدد والمعدود بثولى تـعـالى: إِ我等

التوبة: -
والمـراد هنا في الآيـة المباركة أنّ اله سبحانه وتعالى لن يغفر للكفار حتى لو
 أو زاد على هذا العدد المذكور، فإن الشه
 الاستغنار بسبعين مرةً، المبالغةُ لا العدد المنـصـوص، ويــري ذلك بـكـرى قول القاثل: (لو قلت لي ألنف مرةٍ ما قبلت). والمـراد إني لا أقبل منك، فكذلك الآية يتضح فيها نفي الغنفران جملة ؛ لأنّ الاستغفار للكافرين لا فائلة منه لأنهم لا يؤمنون أبـداً بسبب كفرهم بـاله عز وجل ورسوله



 المبحث الثاني
بالات استعمال العدد في آيات المليلية تعددت بجالات استعمال العلد ئي يكون كذلك وهو فكالم الإمـام عيريّ تحت كام وفرق كالام المخلوق.


الرواة: (وإنا أتاك بالمديث أربعة رجال أما في العقائد فكان من بين المبالات التي استعمل فيها الـعلدد هي في عدد أيام خلق السماوات والأرض، وي عدد السماوات والأرض، وبجالات أخرى. ويا أنّ عدد آيات المليقة في الثقرآن العظليب، بعد إحصائي هلا، إجماليأ تصل
 عدد الآيات التـي تضدنت العدد (خمس
 لاستعمال العدد فيآيات المليقة (1) إ, \%) . ومن بين استعالات العدد في آيات

المليقة كالآتي:
类 عدد خلق أيام الـلماوات والأرض:
 السماوات والأرض قد تم في ستة أيام، إذ ورد ذكرها في سبعة مواضع(17) ، منها (II) ظ: الاعـراف: 0ع، يونس: r، هود: في أصناف الثناس: (الناسُ ثالثة: فعالمٍ
 رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كلَ ريح،
 ركن وئيق (10)، في هذا الكـالم دلِّلِ على الِي التُظيم والضبط الذي طبع الحياة العامة ومنها الحياة الفكرية بعد ظهور الإسلام،
 ويصنف الأصنـاف ويضبطلها ضبطكا منطلقيأ بحيث تكون القسيدة جامعة مانعة، فعلمه رباني إذلم يتر لك الأمور غير واضحة
 لدى القّارى والسامع، وأكثر إيائية حينا تَّعلق بأطواء النصوص، وهـنا الم يكن

[^1] وقـد فصّل الها عز وجـل الـقول في
 خـلت الـــــاوات والأرض في سـورة (فُصلت) و ولم يذكر الأيام الستة بل جاء كامه مفصالخ , المنجموع يكون ستة أيام

 سَوْ الها سبحانه وتعالى قَّر أقو اتها أي أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم، وني قراءة (اببن مسعود) وقسم أقواتها (\%)
 وجل الأرض وما فيها كأنه قال كل ذلك وي أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نتصان، إذ خلق اله جل وعلا الألا في يومي الأحـد والاثتـنـنِ ومـا فيها في يوم الثلالثاء ويوم الأربعاء، وني اليومين الآخرين خلت فيها سبع سـاواوات (1A) والها على كل شيء قدير، فا شاء الها كان
 ربا العالمِن.
\[

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ظ: بمع البياذ، الطبرسي: \&/ (IV) }
\end{aligned}
$$
\]

الفرقان:09].
وني هذه الآيـات المباركة دليل على المقـدرة الإلية والعظمة الربانية، إنّ اله سبحانه وتعـلى أنشأ وأبــع علق السماوات والأرض ئ ستة أيام من أيام الدنيا، وهذا أحد عجائب الصنعة وبدائع الحكمة أنشأها وأبدعهـ في ستة أيام بلا زيادة ولا نتصان، ولو شاء اله لأبدعهي| دنعة واحلة ولكنه خلقهها في هذه المدة
 للمالائكة وعبرة هم ولغبرهم إذا أخبروا بذلك، ولو أراد الهُ عز وجل لالتهها في أقل من لمح المّصر ورتب الهه جل وعلا خلق السملوات والأرض عـلى أيـام الأســبـوع، فابتدأ بالأحل، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والحْميس، والجمعت، فاجتمع له (سبحانه


水 وتعـالى) في يـوم الجمعة فلذلك سُمي

الح، الفرقان: 09، السجلة: \&، ت: rA،
|الـديد: \&.
surt

وعـدهـا هو (سبع ســاوات) في ثمانية


 الملك:r]، وعندما يرد العدد يرد وكانّه شيءّ معروف مدرك بالحواس أو ثابت،

 , (الطبلق) معناها أنّ اله تعالى خلثها واحلة فوق الأخرى كاللباب، وجاءت دليلاً ومنههأ على قدرته وتو حيده. وقــد وردت مـســـــــات أخــرى للسماوات، إذ سميت (طـرائت) كا ئي

 المُؤمنون: IV)، وكذا سميت (شُداد) كما

[سورة النبأ:"
 وأرى أنَّ مرجع هنا التّعاد والتنتوع بي
طرف التعير عنها، هو ماحججة للكافرين،
(Y)
 الطلاق: : نوح: 10]، [سررة النباً: [1Y]

ولــر أنعمنا النظظر في هـنه الآيـات الكريمة نلحظ أنها في ستة مواضع قد ارتبط خلت السم|وات والأرض باستراء الها سبحانه وتعالى على العرش أو ذكر العرش، عدا موضعِن ها سورتا (نُصلت) و(ت)


 والمر في ذلك بعد اطلاعي على كتب التفسير أنها نزلت ني اليهود تكذيباً فم في قوهم إنّه تعالى استراح من نحلّ اللسماوات والأرض --في ستة أيام- يوم المست على عرشه، فجاء الٔرد هنا :بذه الآية المباركة

 استئنفية و(اللغنوب) معناه (الإعياء أو . التعبب) والها قادر على كل شيء بلديع المّساوات والأرض.
: جاء ئ الققرآن الكريم علد المّساوات



- Clland $\qquad$ العدد ن آبات الملية وآبات الأمكام وكذلك دليل على أنها ما نُخِلَتْ عبثاً
 أي سبع أرضـِن يتّنل الأمر بينهن من القدرة، والشأعلم.






 بالمشاهدة والإخبار فتعِين العدد، وقيل: ومن الأرض مثلهنَّ أي في غلظهنَّ وها بينهن، وقيل: هي سبع إلا أنّه لم يفتّ بعضها من بعض والآلثار بأنَّ الأرضين


ورد ضمناً وكان عددها سبعاً ألضضاً. ولو لا حظنا هذه الآيات التّي وردت نرى أنّ الأرض جاءت مفردة ولم يأتِ ذكر الأرض بجموعاً فيها مثلم) وردت السلماء

بجموعة (ساوات). وقـد اتثق المفسرون عـلى المثلية في قال ابن الأثيِر (ت (Trvهـه) : "ما ورد العدد، وهو أنّ عدد السماوات سبع ومثلها استعماله من الألفاظ ولم يرد إلا بجهوعاً الأرض سبع، ولكن بعض المفسرين لا يقولون بثطعية العلدد، إذ أنّ العدد لنديم
الاثير: l/\& \& .
 (Y) ظ: البحر المحيط، أبو حيان الأندلـئي: . ккт/А

.rr..YON/1 كلفظة الأرض فابنها لم ترد في القُرآن الكريم إلا مفردة فإذا ذُكرت السملء بِّهوعة جيء
 (r1) المئل السـائر في أدب الكاتب والثاعر، ابن

 لِيس له منهوم.

 وبينت الآيات القَ آنية أنْ اله عز وجل وجل خلق الإنسان من نفسِ واحلدة، دلالة على عظمته ومقدرته على أن يخلت الإنسان المتكامل الأجـزاء والأوصــاف من نـنس انـ واحلة وبث منها رجالألا ونساكة، كا في قورله تعالى:


 أي يا بني آدم خلقكم الها سبحانه وتعالى
 وخلت هذا المللق الفائت للحصر، وخلق
 أنتى غير حوراء من قصيرى رجل وبيث فيها
 \% خلق الملانكة:
قوله تعالى:
我器

[^2]أكتر، نسراء أكان سبعاً أم ألنأ فذلك كلّه من فعل الها تعالى دالأَ على جاله وكاله، فالعدد عندهم لِيس بقيدٍ فنسبة النظر فيه إلى البحث الإلفي كنسبة النظر إلى طبقات البصلة وعددها وعدد حبَ
 فعل الها عز وجل (r:) واللذي ارتضيه ما ذهب إليه الفُريق الأول هن المفسرين وهو ظارهرة المثلية في العدد لا في الكيفية ؛ لأنّ كيفية السماء غخالفة لكيفية الأرض.

ورد ئ القرآن الكريم كيفية خلق الإنسان الذي كرمه الها سبحانه وتعلى على الكاثنات الأخرى، إذ خلقنا اله عز وجـل من نفسِ واحـدة، وقـد ورد علد
 (Y\&) ظ: البواهر في تفسير القر آن، الطنطاوي:

$$
.0 \cdot / 1
$$



 $\qquad$ العدد ني آبات الملية , آليات الأمكام
(سبحانه، وتعلل) الحيو انات، كا ورد ذلك في قوله تعالى:

 مَ مَلِّ وهـذا أححد الأدلت على وحدانية اله سبحانه وتعالى وهو الاستدلال بأحوال الحيوانات، ويبين النص الثقرآني أنَّن من هذه الحيو انات من يمسي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربـع، إلا أنّه لم يستوفِ التسسمة في العدد فإنا نجد بعض الحيو انات من تُشَي على أكثر من أربع مثل (العناكب والعقارب) بل مثل هذه الحيو اناتات من لـ أربع وأربعون رجلاً النذي يسمى (دخان الأذن)، وذكر أربع لآنه كالنادر فكان
 له قوائم كثيْرة فاعتياده إذا مشیى على أربع جهاته لا غبر فكأنه يمشي على أربع (Y4)
: عِة الشّهر:
ورد في القرآن الكريم عِدة الشُهور وهي أثنا عشر شهر أ، وإنَّ من هنه الشههور أربعة حُرُم، قد حرم الهُ تعالى فيها القّتال .IV/r : الظ: مغاتيح الغيب، الر الري (YQ)
 يبين الها عز وجل كيفية خلق الملالكّكة الــيـن تـعـددت أمـلماؤهـم في الــــرآن
 "إنّ الها (عـز وجـل) خـلـق اسرافـيـل وجبرائيل وميكائيل من تسبيحة واحدة، وجعل فم الـسمع والبصر وجودة العقل

وسرعة الفهـم".
فالملانكة مكرّمة من عند الشّ سبحانه وتعالى، وورد في القُ آن الكريم ألنّ الملايكة
 ومنها ثلاثة أجنحة، ومنها أربعة، وعن الخصال بإسناده عن عمه بن طلحة يرفعه
 أجزاء فجزء فم ثلاثة أجنحة، وجزء فـم جناحان، وجزءٌ فم أربعة أجنحة، وني الأغلب أنهة وصف للمالئكة(rA)"."券 جاء في الثقرآن الكريم كيف خلق الهِ
 تعددت اسلاء المالكانكة في الثقرآن الكريم (YV)
 والرفيب، العتيد.


وسفك الدماه، وهي（ذو اللقعدة، وذو السامع والثقارى معاً． المبحث الثالث

جبالات استعمال العدد في آيات الأحكام أُستعمل العـدد في آيـات الأحكام وكان وروده كثيد أو قاطع طـكم معين وضعه الها سبحانه وتعالى للتقّيد به وعدم جواز غخالفته، إذ ورد العّدد ني هذه الآيات

لتُحديد المدة التي يبب الالتزام بها وبا أنّ عدد آيات الأحكام في الثقرآن
 فإنّ عدد الآيات الموجود فيها عدد－بعد إحصائي ها－هي（إحلىى وثلاثون آية）، فتكون النُببة المُوية لاستعلال العدد في آيات الأحكام（ץ，，\％\％）، وبذلك يكون استعرل؛ العلدد ئ القر آَن العظظلمم ومن بين الأحكام الؤاردة في الكتاب العزيز هي قـ عدة المتوفى عنها زوجها：


 في الآية معناها يموتون ويقبضون، وأصل
 التبوري：ا／／اr وا وما بعدها．

الحجة، والمحرم، ورجـب）، كا في قوله
تـعـلى：
 آلَتَ合世毛
侕 فاليوم الْني خلت اله سبحانه السلماوات والأرض خلت هذه الششهور الأربعةالخُرم．莫

 الذاريات：9٪］． فلفظة（زَّزجَّنِّ）في الآية المباركة دالة أها على الضضدين فالذكر والأنثى كالضدين والزوجان منهه، أو بن المتشكـلِن فإِّ كلز
 فالعدد في الآية الكريمة أُبم دلالة على أنّه مفهوم من قبل المُنطلَ العقلي، فمعناه（زوجين اثنّن）وهذا مفهوم من


 ,(القُره) أيضاً كما نُنقل عن الشُانعي (ت: \& باهـ) هو الانتقال من طهر إلى

حيض (r)
:
قال المسيب: كان الاياءاء ضرار أهل
الجاهلية، فالرجل في زمن الباهلية كان يترك المرأة ولا يِب أن يتزوجها غيرهن فيحلف أن لا يقربا فيتركها لا أِيُّا ولا ذات زوج، فـاتزل اله عز وجـل الآية



البقرة:7ب]. فالحكم من (الايلاء) كما جاء عن ابن مسيعود، والنّخعي، وقتادة، إنّه لا يُربها يرمأ أو أقل أو أكثر ثم لا يطؤها أربعة أشهر فتَّتِن منه بالايالاء
 احلّ الها سبعانها وتعالى للرجل أن
$\qquad$




أربعة أشهر وعشرة أيام، فاذا انتّضت لها

الأربعة أشهر حل لU لزواج الزو الج :4. وقال (عشرأ) ولم يلَ (عشرة) ؛ لأنّ العرب إذا أبهمت العلد من الملبالي والأيام غلنبوا اللليلي : عدة المطالقة وضَ الشه سبحانه وتعالى للمحلثات عـدة تعتد بها الــرأة المطلقة إذا طلقها
罍 البُرة: YYA].فعـلى المـرأة أن تتربص
 وهو لنظٌ يطلق على الطهر والميض معاً، فهو على ما قيل من الكلمات التّي تحمل معنيين أي من الأضـداد، غير أنّ الأصل في مادّة (قرء) هو الجمع لكن لا لا كلَّل البمع الذي يتلوه الصرف والتحويل ونحوه، وعلى هذا فالأظهر أن يكرن معناه الطهر
 الحيض نكونه حالة قذفه بعد الجمع وبيذه (Y) ظُ: معأب الثقرآن، الفراه: 1/ 101 .

ـ م.م. حوراء مهني

قبيل البيع والشر اءه مثالٍ يقول (والشّ)، (بلى
 أمَا النوع الآخخر والنذي يؤاخذنا الها جل وعلا عليه والثهيام بكنارة اللذي يعنا عليه
 والتّي تستر به مساءة المعصية-قال الراغ المب
 يغطي الإتم ومنه كنارة اليمين-فعليه إطعام عشرة مساكين، ورإذا الم يستطع فعليه صيام ثلاثة أيام متتابعات (ج1) : وضع الهّ سبحانه وتعالى حكماً للذين يكعلون نساءهم كأمهاتهم اللاتي ولدتهم، فيقول الـزوج لُزوجته: أنت علي كظهر أمي، فلا يجوز الاقتراب منها إلا أن يؤدي

 كَتْ
 عَدَابُ أليَ تكون كنارة الر جل، إما الصيام ومدته (r| (r) ظ: الميزان، الطباطبائي:
بعدها.

يتزوج ما طاب له من النساء الحلائل وعددهنَ مشنى وثلاث ورُباع كا في قورن تـعـالى:


 منصرف، فإذا خاف الزوج ألآ يعلد بين زوجاته الاربع فعلهِ أن يكتفي بواحدة. : زم
قـال تـعـالى:
 أَأَتَتَنِّ



 . بين الها سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم كفارة الليمين التي على الإنسان الوفاءبه.
واليدين يكون عـلى نوعين منه أنَ الحالف لا يعقد علهه وهذا الجاري لندينا من عـادة اعتادها الشخخص ولا سيلا يـ
 $\qquad$ العدد ن آبات الملية وآبات الأمكام

شهر ان متتابعان من دون انتعطلع، أو إطعام عـورات، والـــورات هنا الأوقـات من ساعات الليل والنّهار، إذ فصّل الهّ سبحانه وتعالى هذه الأوقات التّي يجب الاستئذان

 ستّن مسكيناً．وهنه حدود الها سبحانه لـكـم، سمى الها سبحانه وتعـالى هنا الأوقات عورات ؛ لأن الإنسان يضع ثيابه

فيها فتبدو عورته（TV）
/الإجارة:

جعل اله عز وجل حداً معيناً نلاجرة التّي تعقد بين طرفِن اثمنين، إذ وضحت الآيـة المباركة والتي تصّت علينا قصن
 وتعالى التي على الإنسان التّقيد ：با قـ مكم الاستئذان للخادم والعبد：
高 辰



 ＂大َ罧［

النور：0A］．

 نَحِنْ عِنـِ وتعـالى للملكيبن أن يـأمـروا عبيدهم任
［سورة التصص：HV］． أي أزوجــك إحـدى إبتيَّ هاتِّن،
 لي واستأجرك كل للرعي لمدة ثماني سنين، فإن انـ وإماءهم أن يستأننوا عليهم إذا أرادوا الدنخول إلى مواضع خلواتهم كا جا جاء عن ابن عباس（ت：هاهـ）، وقيل أراد العبيد

 ويكرن الاستئذان في ثلاثة أوقات أعمىت عشرأ أهمن عندك وهو تفضل ونك


فنرض اله تعالى أن يقاتل رجل من
وليس واجبٌ عليك (N) : الجهاد: المُؤمين رجلين من الكنار، فإن فرّ منهـا فهو الفار من الزحف، وان كان كانوا ثالاثة من الكفار وواحداً من المسلمحن فنر المسلم


《

عن ابن الطليار، عن أبي عبد الشّ قال: " "يخرج شمس الغنيمة ثم يقسـم أربعة
ألماس على من قاتل على ذلك أو وليه". ويجوز أخذ التغنيمة من الذين ينصبون الخرب اللمسلمهن وإلا فالا يجزز أخذ مال هسلم ولا ذمي على وجه من الوجوه،
 مال النّاصب حيث ما وجدته وادنع الينا الـخمس"."قال عمد بن إدريس: الناصب المعني في هذا الحديث هو اللني ينصب


 . بعدها
钓


 الأنفال:70]. في هنه الآية المباركة أمر الشه سبحانه
 المؤمنين على الجهاد والقتقال في سبيله، إذ كان الحكم في أول النبوة ي أصحاب الر سول أن يقاتل عشرة من الكنار فإن هرب منهم فهو فار من الزحف، والماثة يقاتلوا ألثناً علم اله سبحانه وتعالى أن فيهم الضّعفاء الثنين لا يقلدرون على ذلك فانزل قوله


 * < [سورة الأنفال:17].
rq./v: (rA)
$\qquad$ العد ن ي بآبات الملية و آبّات الأمكام




 وبيا أنَّ اله لططيف بعباده حكيم عليم بأنعال الإنسان، فقد وضع شهوداً على
。

 فعدد الشهود الذين يشهدون على
 انهـا ذوا عـدل مـن المسلمين أو غير

：العّ
جاء الدين الإساماميدين حق وعدل، ،
 يتقيد با، وإذا لم ينعل العبد ما أمر اله سبحانه وخرج عن حدون دهن وجبت عليه عقوبة، ومن هذه العُقوبات عتوبة الزانية



جعل اله سبحانه وتعلى حكماً أو قانوناً للني يموت ويترك مالث، سواء أكان له أو لاد أم مليترك أو لادأ وترك أخوة وأخوات، فقد قسم اله عز وجل المير المرات بالعدل والمساواة بين الثنكر والأنثى كما
 مَا كَ


伍



我追秀 فِ فَ
 وقـؤه تـعـا يُقْتِ四
.- م.م. حرراءمهياي
 فالزانية من النشاء، والزالي من الرُ جال في قوله تعالى: قد أفـاد اللفظ في الآية المباركة العموم
 والـذي يـدرؤا عن المـرأة العذاب ان ان تقول أربع شهادات واحلة تلو الأخرى: (اشهد باله إنه من الكاذين فيرا قذفني من الززن)، وفي الخامسة (غضب الش علي ان كان من الصصادقِنن)، كا في قوله تعالى:
 بَّ لَّ وقوله تعالى: :
. ${ }^{\text {( }}$ (\%) والها سبحانه يؤكد على الشهادة قبل حد العقوبة، ووجب أن يكونوا أربعة

而 والشهادة لا تتحقق بعقوبة الزنا فتط بل مثلها عقوبة الإفـك-وهـو الكذب العظليم النذي يقلب الأمر عن وجهـ-وهم
 بعدها والها عز وجل لططيفٌ رحِم بعباده، إذ لا تتحقّق العتّوبة إلا بالشهادة وعلد الشههود أربعة شهود، هذا حكم المحصنات
الأجنبيات.

أمـا حكم المتْزوجات فـإن زوجها يشهد أربـع شـــــادات فيقول مـرة بعد أخرى: (أشهد باله إني لمن الصصادقين)، كما جاء في قوله تعالى: إِ



النُر:
!
四


 فالذي لا يقدر على ذبح الهدي فعليه صيام ثالثة أيـام في الحج وسبعة أيـام إذ رجع إل أهله وبجموع هذه الأيام عشرة.
 استعمل العدد ني مواضع غير التي ذكرناها سابقاً، وفيها جاء العدد دالأِعلى التحديد وكونه قاطعاً لظاهرة خاصة، ومنها مخاطباً النبي الأكرم

 والثلث أي ثلاكثةأرباع الليل و(الثلثدنِن) أي أقرب من ثلث الثلثِنْ، والهاء الموجودة
 وكذلك عـنرأ الرسول الأكرم




 ورن بجالات العقوبة ما حدث لمني إسرائيل حينا طلبوا من النّبي موسى بأنه لن يصبروا على طعام واحلد الني يرزقهم به الها سبحانه وتعالى، بقوله تعالى: ورْ إِذْ

فـأرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا لا لا يتبل، ولو كان على مائدة الرج جل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدهان، وقيل لا لا بأكل فالان إلا طعامأ واحلأَ ير اد بالو حدة نفي التّبل والاختلاف (!) :الحج فرض الها سبحانه وتعلى على الناس حج بيت الشا الحرام من استطلاع إليه سبيلا، وقد وضع اله عز وجل واجبات يجب على الـني يتصد البيت الحـرام الالتزام بها هن قال تعالى: K 重 حَ



 نضل لي عليكم إلا بالدين والنبوة وأنا أييميلونو:بجمونعليكمهسجمةواحلة.

 الأحكام هو النبي الأكرم


نهارس البحث
فهرست العدد في آيات الأحكام

[ 1 [ 1 [ 1 [
[rr£،rチA

[
[1vr.1.个
[

[
[ $]$ [ C [


[17: [17:


" [سررة النُور: 8 [
[0A.1r
[ [سورة الفرقان: 09] [0]
[ [سورة لقمان:
[
"

[سروة التصص: :Yv].
[سورة المجادلة: ع]
[سروة الطلالاق: £]

ههرست العدد في آيات الخليفة
 －年 أَهِّ كَ

قال تعالى ：

大َ

 شَ


[سورة المزمل:•ب].

العدد（واحد）في آيات الحليقة والأحكام
" [سورة البقرة: آ7] (مدنية).
] • • ب ، | | ، 1 : :
（مدنية）

 ． ． ［ ．

| ［ Ir：اسورة فُصلت］［ra |
| :---: |
|  |
| ［سورة النداريات：¢9 ¢］ |
|  |
|  | ［

 ［سورة النُبأ：1r］ 10 ］ فهرست الآليات الثّي بدأت بالعدد قال تعالى ：قا

四［ ［1：1：10
而
 ．
فهرست الآيات التي انتهت بالعدد قـ等
 إِّ



|  | العدد ( خمسة) في آلبات الأحكام | (0) |
| :---: | :---: | :---: |
|  | ] سررة الأنفال: 1 ] [ (مدنية). |  |
|  | . |  |
|  | النحدد (ستة) في آبات الخاليقة | . |
|  | . | [1\&ะ ، اعr \% |
|  |  | (4ك) |
|  |  |  |
|  | (0) |  |
|  | . |  |
|  | . ${ }_{\text {( }}^{\text {( }}$ [ r A : | (0.01) |
|  |  |  |
|  |  | (0.0) |
| 3 |  | . |
| \% | (مدنية). | ] [س, [ |
| i |  | . |
| $\underline{\square}$ | (0) [1Y: | . $]$ ] * |
| L | . | . ${ }_{\text {( }}^{\text {( }}$ ] $\times$ • : |
| 9 |  |  |
|  | * | [YYE, YYY (\%) |
|  |  | (0دنية) |
|  | النحد (ث)انية) في آيات الماليقة والآحكام | * |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | العدد (عشر) في آيات الحلفئة والأحكام | (0.013) |
|  |  |  |

 $\qquad$ العدد ني آبات الملية وآبات الأحكام
[سورة الأنفال: 77، 770] (مدنية).
(مدنية)
[سورة النّنر: : [
[سررة المائدة: 1 ] 9 [مدنية)
العدد (ألف) في آبات الأحكام
[سورة التصصص: :YA] (مكية).
[سورة الأنفال: 70 [7، 70 [مدنِية).
العدد (مائة) في آبات الأحكام
فهرست المصادر والمراجع

- بحار الأنـــوار، عحمد باقر المجلسي

خحرِ ما نبتّدئ به (ت: 11111 هـ)، المطبعة الإسلامية،

الثقرآن العظايم
.sirn人
الجامع نلامكام القُرآن، أبو عبد الشّ عحمد بن أمها الأنصاري المخزرجي القرطبي (ت:TVI:هـ)، مطلعة دار
 شُرح المنصل، موفق الدين بن يعيش (ت)

بيروت. الـكــــافعـن حـفـاثت غـورامض التّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جار اله عحمود الزغششري (ت:هrهـ)، دار الكتب العربي،

بيروت-البنان.
كشاف اصحلاحات الفنرن، عحمل أعـلى بـن عـلي التـهانـوي (ت:بعـد

1 101 (هـ)، مطلبعة خياط، بيروت.

الإتـقـان، جــال الـديـن الميوطِي (ت القاهرة، الطلبعة الثالثة، .
plqミ|

أحــول الفقه، عحمل رضـا المظلفر، مطبعة دار النععلن، النجف الأثرفـ، الُطبعة الثانية، الإيضاح في شرح المفصل، أبو عمرو عثران بن عمر المعروف بابن الماجب
 وتقّيم: د. موسى بناي العليلي، مططعة المعاني، بغداد. البحر النحـيط، عحمل بـن يوسف -
 :أبو حيان الأندلسي الثرطبي
 الُطلعة الثانية، ا

# . 

 المقداد بن عبد الها المببوري، معلبة الفراء (ت:V•Yهـ)، تحَيقي: د. عبد الفتأح إسلاعيل شلبي، مراجعة: أ.عي النجدي ناصض، الهيية المصرية

العامة للككتاب، مغاتِح الغيب (التُسير الكبير)، أبو


 الـطبعة البهية المصرية، الطبعة الأولى، .مlarを-airor الميزان في تفسير المرآن، عمد حسبن الُطباطبائي (ت:Y. الاعلمي ،بـبـروت، لبنان، الطبعة

الثانية، .


- 1900
- المّل السائر فيأدبالكاتب والشاعر،
 تحقيق: أمح الحو في وبدوي طبانة، دار الو الرفاعي، الطلبعة الثانية، r.عاعاهو
.
- بهمع البيان في تفسير القرآنن، أبو عي بن الحسن الطبرسي، معلبعة أمير، قم الطلعة الثامنة.
الـشريـن الــرضي (قـــس سره)، تحتيق: د.عمل الدشتي، مطلبعة الهــادي، الـنــاشر مـؤســــة أمـرِ المُومنين الثقافية للتحقيق، الطبعة الثانية،

بـن المفضل الـراغـب الأصنهاني


إبراهيم شهس الدين، دار الكتب العلمية، بـبروت، لبنان، الطلبعة



هلأر سياتِ سورة دالشُندس، التّحذير،

أها فٌقلبه فهو ججانبة الظُلمه، والابتعاد عن
 اللـدس، وصرف اللكذب، والادتتاع عن
 الفجبر والحلغيان، والإسساك عن المتَل
 إلآ بالهت, فكان عاقبة هـذا التحلذير،
 والتّجاوز عليه، والققفز عليه إلى البريمة،


الوعيد بالُويل والثبر2.
البتدأت اللسورة بسبعة مُقَسَمات دالة نقَالَ على توكيد هملة من الؤوصات الخبرية عن: عمل الإنسان في الْنيا: عمل الخِير، وعمل الــشُ ، وها يترتب على ذلك هن الفلاح والخيبة، واعتتى النص الأكريم غي ششهل الحلغيان في قوم ثـو د، كإشباع
 * 侖 ] صدت الهل العلي العقظيم لأمـلـوب التححذير بعل الكشنف عن عاقتهـم الو خيمة. عشّرة، وهي هن السور الإصار.

- 8() $\qquad$ سورة الشهـس/ درامة السلوبية
(توقَّ)، ونحوها، ويكون التحّذير : أ -تـارة بلفظ (إيــاك) وفروعـه،
 لفعل التحذير في النتص الكريمب، هنفصل في عحل نصب لفمل عحـنوف تقديره: "باعله أو (قِ، أو >احذر"، والكذب معطر ف على إياك، أو منعول به لفعل محذوف أيضا، كا تقدم، ولكَ أن عَعـعل(الـواو) للمعية، والـكـنب منعو لاً انعه.
ب- وتارة بلدون إياك وفروعه، نحو:
نفسَكَ والشُر، والأسدَ الأسذَ.
ج- وتارة بلفظ إياه، وإياي، وفروعها
إذا عحلف على المُحلًّر، كقولهِ:
** والعامل في التحاير يُضهرُ وجوباً في

عـذوف، يفيد التُنبي، والتحذير،

وفروعه.
r- Y أن يكرن هنالك عحلف.
r-r
الأسلَ، الأسلَ.
المبحث الأول :المقابيس الصوتية: تُعلق المُّايس الصوتية بخصائص

ويـلور سياق سـورة >الشُهسو، على أمرين: القنسم والتحذير. وحمل المتلقي على التصلينٍ والايهان، أو زعزعة ها يكالف ذلك ,لجأ القرآن إلى القسم متبعأ النهج الـعـربي في توكيد الإخبار به، لْتستقر في النفسس، ويتزعزع ما يخالفها، وإذا كان القسبم لا ينجح أحياناً في حمل المخاطَب على التصلديت، فإنه كيّر أ ما يو هن في النفنس الفكرة المخالفة، ويذف إلى الشكك فيها، ويبعث المرء على التفكِرِ القوي

فيا ورد القنسم هن أجلهى (1) r-التحذير: (r) هو نصب الاسم بفعل
 (احـنر)، (بـاعـل)، (تجـنـب)، (ق)


 .IrY
(Y) بنظر: إعراب الثر آن وبيأه، المدرويش،

.rre/A
(4) يخلص منه الليه ارتبطت المقاسِس الصوتِّة باللدراسات
 أشـار إلى ذلك فأُبرز التوازنات الصوتية في النُص الـتـرآتي وعــَّ التــلاؤم الصوتي من مؤكدات الإعجلز القرآني، وكذلك
 -وهي وقفات صويّية -من الصور التّي يمكن أن يتعلق :با الإعجاز، ولم يأخذ عبد القاهر المَرجاني (تڭVاهــ) بالمثياس الصوتي غاية -لإعجاز، ويعتمد الفخر
 للمبحث الصصوتي،ويرى ابن سنان المُناجي أن الفصاحة قاثمة على الصوت مع إمع إشارته إلى وجود المسجع ين القرآن. ومن الثقيم الصوتِّة في الدراسات الثقرآنية -الكواجب مراعاتها -في النص الكريم: التكرار والتثنية، التّلائل والتُباين، الـتـالاوم والتتنـانر والاستعارة والتّاؤم والئصل والتّجانس (I) بيان إعجاز القرآن، الحطابي، ضسن ثلات
 زغلول سلام، دار المعارف، دصر، طغ،
.v.p|pq91

الصوت من جهة وبالتو ازنات الصوتية) من جهة ثانية، وعن التّوازنات يترلد نسق إيقاعي يطرد بين مكونات النّص، برغم
 والثيم الصوتية تّعلق مباشثرة بنوع من المعاني يسهى المعاني الطبيعية ,التّي لا توصف آثارها بأنها عرفية ولا ذهنية لأنها وي الواقع موثرات سهعية انطلباعية ذات وقع على الـوجـدان تدركها المعرفة ولا * تحيط بها الصفة، وتشرِ الـدراسـات التراثية خاصة التأسيسية منها، إلى هـنه الــوازنـات الصوتية التّي من الممكن لمس أثرها في النص الثقرآني :فإنك لا تسهع كالاماً غِر التقرآّن منظوماً ولا منثوراً إذا قَرع السهع خلص ده إلى الثقلب من اللنذة والمالاوة في حال ومن الروعة والمهابة في أخرى ما (r) المبازنات الصوتية في الرؤية) البافلافية والمارسة

 (£) أول من استعمل مص. صطلح الإيثاع ابن طباطبا
 الموزون اليقاع،
(0) النيان في روائع الثر آن، حسان، ثمام، عألم


والتصرين والتضمين والمبالنة وحسن موسيقناً عضاً في التركيب، والتناسب

 وهناك علاقة تكاد تكرن معلون لدى المنذوة صاحب الملكة السمعية، بين الأصــوات الموسيقية والوظيفية
 حركية مكثنة تطرب وتهتز لها الأبدان , النُوس ريستطيع كل عربي أن يوقًّ بأحرفه وكلالته على لنده النططري ولفجّ قومه، توقيعاً يطلق من نسسه الأصوات الموسيقية التي يشيع با الُطرب في ني هنه
 ونصاحة، وهو في لغة الحثيةّة الموسيقى اللغويةه(1.) (1) ثنايً
الـدجع والنفاصلة
صنظ الرمامني ئي مقاييسه الصوتية ين
السجع والثاصلة من خلالل معيار المعنى فجعل الأول متبوعاً والثاني تابعاً للمعنى
(9) إعجاز الشقرآن والبلاغة النبرية، الرانعي،

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1.) (1.) }
\end{aligned}
$$

العشرة يتمشل المكون الصوتي في التّاؤم
والفواصل والتجانس والتصرين الـنا عددناه تصرفاً في الصيغ با يكقّ تنويعاً إيقاعياً. ويستخلص الجاحظ (تr00هـ) مقياساً صوتياً ل(ملوب القّرآني المعجز بقوله :>التُلاؤم نقيض التنافر، والتلاؤم تعديل الحروف في التأليف" (A) أولا

الموسيقى اللفغوية
إن لغة الـتـرآن في نظمها وتركيبها تعكس خصائص مبتكرة في الجزالة والإحـكـام ني تـــوازن صــوتي يعبر عن دلالات دقيثة كانت من قبل عصية على اللفهم والإدراك ,تأليف صوتي يكاد يكون


 .V7،pla91، إلما


 الفكر، وطبعة دار الكتب العلدية، بيروت،
.ry / 1.pl99A

كالشُر ط للفصاحة والبلاغة، (18) المبحث الثاني
الدراسة الصصوتية

منطلرق) و(اللغنة رموز) والقرآن (تاورة)،
يِلدد فكرة ناهضة مفادها: (النظّم الصوتي)
في الئلالة القُر آنية ونهايتها بفاصلة -صوت - تحمل معنى الآيـة، فالصوت العـرت صفات تثمل معناه في تركيب الكلمة، والكلمة بأصواتها تحمل هعنى غير المجرد حيث المسيق الني ترد فيه فتكون دلالة صوتية ذات معنى عحد جديد قّد يغيرها السياق أو تغرير معنى السياق وفق تركيب الجملة أو (الآية) عما يعطلي سمة أسلوبية فذا النُص التقرآٓي عن سواه من نفس القّرآن فتختلف السور على وفتّ ما تحمل بين أصواتها من معنى لنلك، وفكرة السسياق/ الـا السمة الأسلوبية هي من بنات أفكار الشّيخ صبحي الصالح في كتابه (مباحث في علوم


,الفو اصل بلاغة والمجع عيب، ذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة هاء (11).

## 「4

التجانس
أما التججانسى وهو صورة تو ازنية هامة
في اللدرس البالاغي فإن الرماني يكعله من إبـراءاء الأسلوب اللبليغ التي تنتهي بإثبات تميّز الأسلوب التُرآني، وهو بيان بأنواع الكالام الذي يكمعه أصل واحد في (1) اللغة) رابعاً
اللئن والشدة
ومقياس هذا الاختيار الصوتي هو صحة الجرس والنصاعة واللين والفئشاشة وعـدم الاعتياص (ب) ، وهـه المناييس أوردها الرازي في الختيار بعض الأصوات تم أجمل وظيفتها قاثلاً: ,وهذهارالاعتبارات لا بد من رعايتها لئكيون الكالام سلسأ على الأأسـات، عـنبـأ عـلى الُعـنبات، وهي 9V النكت ني إعجاز الشر آن، الرمالي (11) (1) (Ir)
 الفخر الرازي، A1.

إلا أنه ربط بين نهاية الآية -بفاصلة وبين الأصوات وتراكيبها داخل الجملة وأطلق اسم النظم الموسيقي عليها وحلدها في الجمل التصار وأهمل الجمل الطلوا الن. والموسيقى الداخلية للنص الكيريم تُّعَثُ من الحركة والحرف واللفظ المُردني كل تعبير قرآني پوإننا ندركا كل الإدراكا أن
 من الحركة ومن الحرف وهن اللفظ المفرد في كل آية فتلقي ظلالها بجرسها ونغمها على التركيب فيستقل بتصوير لوحة كاملة يكون فيها اللون زاهياً أو شاحباً، وفيها
 المبحث الثالث

المستوى الصوتي في سورة الشهدس إذا أقسم الثقر آن بمصنو عات الله تعالى كان في ذلك تنبيه إلى ما فيها من روعة، تدفع إلى التفكيرِ في خالثقها، وتأمل جمال

 ,
(1)) من الساليب التُعير الثرآني، الزوبعي، طالب عهد إسلماعيل، roa.

صفات الأصوات ومعانيها
تحفل الكتب الترائيـة بالكثير من
اللدراسـات الصوتية موضوعاً ومعنى، فهي مبثوثة في كتاب (الحصائصر) (17) لأبن جني (ت \&Qهـه) وفيا يخص تركيبة الكلمة ثم الجملة في إشارات صوتية هذا التركيب، ويتضح هذا الموضوع في كتاب (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) للر انعي، إذ يقون: دهذه الفو اصل التي تتتهي با آيات الققرآن الكريم ما هي إلا صور تامة لكإبعاد التي :با جمل الموسيثى، وهي متفثة مع آياتها ي قر ار الصوت اتنفاقاً عجيبأ يالاتم الأصوت والوجه اللذي يساقِ عليه بـ الِيس وراهم من العجب مذهب" (اV) "، ولم يشر الرافعي إلى معنى الصوت، وهذا ما فا فاته، ورإنـا أشـار إلى توافق ما أسـلماه الموسيقى ونصد الموسيقى اللداخلية ؛ أي التناغم بين الأصوات للكلمة ثـم الجملة أو الآية كا في كتابه إلا أنه أشار إلى صوت الجمهلة وتتقطعها الصصوتي، وكذلك لميشر إلى المعنى الـدلالي الني يؤديه (الصوت = الرّرمز)،


YAT

.Av/l: بينظر (IV)
. II7: ينظر (IV)



بناء كثير من الفواصل على الوقف
وبي ذلك مواءمة دلالية، أُوَ لا ترى هنا
 معينة لـرف الروي وختامها بحروف المد والنون تمكيناً للقارئ من تحثين التّرنم والتّمكن من التّطريب بذلك كـا التزركثي النّي ينقل عن سيبويه قرله: إنهم إذا ترنموا يلحقون الألف والواو
 وكاهو واضح في الآيات الكريمةتنتهي بفاصلة منفردة الإيقاع تكون موحلة في أدائها، تكون كالمّقلع الأنخير النذي
 مـلُ صـوت الالْن العمين (الجــوني)، ولا ينوت النص أن جعل جهي الضّلئر الئر في الفواصل عائدة على مؤنث أصلاْ أو نصالْا، ما يعطي أثرُ أمو حداً وأداءً منظلماً فيموسيقى الآية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y ( ) دراسات لنوية ني الثد آن الكريم وقر اءاتها، }
\end{aligned}
$$



هذا التنظليم المُحكم الدقيقي، على وفق توالبي الفلاصلات بين الأقسام بين مالئمة اللفظ ومراعاة المعنى، والفاصلة ؛ هي كلمة آخر الآية في كتاب الها، وني اللسان روأواخر الآليات في كتاب الها فو اصل بمنزلة قو الي
 وقال الزركثي: (هي كلمة آخر الآية،
 وني الآيـات المتقدمة توجيه لـلثا السمعي إل الجرس الصوتي، والتوليف اللفظظي، ولفت الانتّاه إلى التّنوع الدلالي، والارتباط العضوي بين مضمون الآيات وخواتيمها، ولابـراز الجانب الموسيقي في الفواصل، ومراعاة متطلبات الإيقاع

 الدين، / / / الدران.



 أما متطع النعل في السّورة الكـريمة لوجدنا ما كان دالأ في (دهاها) قد
 عرفنا من دراسـة سيبويه لصوتي (الـدالن والُطاء) أنـ، لا فرق بينها

 أحـدثت (إذا) مـع (ومـا) تنقاتلات متشكلة إيقاعاً ووزنا، و(إذا) في الآيات الأربع الأولى، و(وما) في الئلاث التّي بعدها مع الفارق بين الدلالتّنِ، كا سيوضح في موضوع الدُلالة. وي الآيـة الرابعة عشئ أحدأت (الفاء) تسارعاً إيقاعياً يناسب الحركة الاتساقية التّي تتوالى سريعأ في السِياق

 تصاعدية متلاحتّة بنعل بناء درامي
 إلى المزيد من التّأمل والتدبر، أما الفُعل
(الــــال) (لصـارت (طـاء) أي: أن
 وترددي هدوٌ لمناسبة التّسم المتُدّم من السورة. جملة هذه السّمات أحدئت الالنسجام الـوسيڤي الـذلي فيه تؤلف العبارة من كللات متسعة ذات حركات وسكنات يشعر المرء عند تلاوتها با يكمن وراءاءها

 ي السورة -على تصرها -هنس عشير ما مرة مكا أسهم مع الفاصلة بوصنه أولاً


$$
\text { الثق آنّية، لاثنين، عبد الفثاح، } 10 .
$$



النهار، ويقال: لِيلة أضحيان ؛ إذا كان القدر فيها مضيثاً من أوها إلي آخرهان، وقد أضحى النهار ؛ إذا ارتفع، ويقال: ضَحِيَ فلان للشُهس، يضحى ؛ إذا برز ها وظهر، قال تعالى:
 ورأى ابن عمر رجلاً يلبي وقد أخفى
 أظهر، وقال عمر بن أبي ربيعة:
 فيضحى وأمـا بالعششي فَشَخَرُ ورالضْخَوُ، والضَخَوَة، والضَخْيَّ كعشية: ارتفاع النهار، والضُحى: فويقه،
 بلمد : إذا قَرب انتصاف النهار، بالضضم والتعتصر، وأنِتك ضـحـرةً، وضـحى' وأضحى: صلر فيها، والـشيء: أظهره،
 (جـاهـا): بسطلها \& لأن مـا يظهر
للرائي فيها يكون كالبساط، فلا ينافي


$$
\begin{aligned}
& \text {. القاموس المحيط، مادة (ضو) (YV) }
\end{aligned}
$$

(دمـام) و الفعل (سواها) فكان الثأني
نتيجة للأول وهو (دمدم) أي: رفأطلق عليهم العذاب" (\& (\%) وهو النسين الذي يسهح لكل لنفط ربأن تّسِ شُحتنه من الم الإيقاع ليصور هشهواً شديد الحركة، متلاصق الأحـداث، فلا ضرورة هنذا التراخيك
المبحث الرابع
المسترى اللغوي والصر فئي

الضُخى مؤنةّ، يقال: ارتغعت الضُ الضحى فوق الضَخْو، وقـد تُنكَكر، فمن أنَّث
 ذهـب إلى أنها السـم عـلى وزن (فُعَلـ) نحو: صُرَد، وقال ابن خالويه: الضّى منصور، مشل، هُدى، والضّحى مؤنةّ، تصغيرها ضُحَّة، والأجود أن تُولة تصغيرها: ضصيَّ بغير هاء، لنلا يشُبه

VT الكشَاف، الزغشتري، ع/ (Y).
(Y0) أُسالِب البيان في القتر آن، الـدسيني، جعفر،
(Y) ينظر: : الجامع لأحكام الثقرآن، الثرطبي، .vr/r.

المبحث الخامس
(المستوى الثركيبي (النحوي)
 (الواو): حرف قصسم وجر، (الشُمس): بجرور بـباو القسته، والجـار والمجرور متعلقان بنعل الـعـسم المحـنـوف، (وخـحـاهـا): عطن عـلى الشُهس، ،
 لمجرد الظظرفية متعاقات بفعل التُسمم الــحــورف، وقـد استشكل بـأن فعل الثقسم إنشاء وزمانه الحال، فلا يعمل في (إذا) ؛ لأنا للاستعبال، والالكـرام الختلاف العامل والمعمول في الزمان، وهو عال، وأُجيبُ بأنه يكوز أن يثسمم الآن بطلبع النجّم يـ المستقبل، فالتُسم في الحال، والطلبوع ني المستقبل، ويكوز أن يُتسم بالشيء المستقبل، كا تقول: أُقسم بالهُ ؛ إذا طلعت الشُمس، فالقّسم متحتم عند طلبع الشُمس، وإنا يكون فعل القنسم للحال إذا 'إ يكن معتمدأ عـلى شـرط، هـذا، وقــد بسطلنا التول

$$
\begin{aligned}
& \text { (rr) }
\end{aligned}
$$

مثل دحام، وبابه: عداله، وني الثقاموس: ورطها: يطلحو: بِعُدَ وهَكَكَ، وألثقى إنساناً على وجهه، والططحا: المنبسط من الأرض، وb-حى كـسعى، ويـسـط، وانبــــط، ، راضطلجع، وذهب في الأرض، وطها بها به قلبُه: ذهب به في كل شيء. (دسّاها) أي: دوسَسَهِا في المعاصي،
فأبدل من إحـدى السِينات يـاء، نححو:

(فدملم): أطبق عليهم العذاب بذلنبهم
 الـدمـلمة: تضعيف الـعـلذاب وترديـله، ويقال: دملمتُ على الشّيء: أطبتُتُ عليهب،

 أهلكهـب، ويــالُ: ودمـدمـتُ على الميت الترابأي: سويتّه عليه . (عقباها): تَبِّتُها، وعاقِتُها، وني




 . (Y) القاموس المحيط، مادة (عقب).










 أي: خـذهـا، وقـبـل: عرَّفها، وجعل ها توة يصح معها اكتساب الفجور، واكتساب التّوى، وقال الزيخشري: ومعنى إلهام النجّور والتُقوى: اتهامها، وإغغاها، وإن أحدها حسنى، والآلخر
 وفيه تلميح إلم مذهب المعتزلة القاثلـل بالتحسين والتتبيح العنلينن، أي: إن الحسن والتُتح مدر كان بالعقل، أي أن
 عع عدم إلغاء خط العقل من إدراك
 على ما تندّم، والتُنكير في نفس لإرادرة الجنس، كأنه قال: وواحدة من الئفوس، وقال الزغششري: فإن قلت: لم نكرت النفس؟ قلت: فيه وجهان: أحدها: أن بريد نـسـاً خاصة مسن الئفوس، وهي ننس آدم، كأنه قال: : وواحدة من




 مـن جــواب التُسم في شيء، و(قـد): حرف تحثيق، أفلح فعل ماضِ، و (من): موصول فاعل، وجملة (زكاها): صلة، وفاعل (زكاها): ضمير يعود على (من)، وقيل: ضمير الها تعالى، أي: قد أد أفلح من (رن


 آَتَقَّهَا

 اله، وكذابت ثمودد: فعل ماضِ وفاعلـ،
 الباء: الــبية، أي: بسبب طغيانمبر، وجعلها في الكثـاف للاستعانة بجازاً، كتولك: كتبتُ بالثقلم، يعنى: فعلت التكذيب بطغيانبا، وكل من الطنغرى والطغيان مصدر، لككن الختير التعبير بالطنوى ؛ لأنه أشبه، برئوس الآلي، قال في المختار: طنى يطغى بينتح الغين نيها، ويطلغ طغيانأ، وطنوانًا ألي: جوز

الأحكام الشرعية وعندهم أنه لا بد عنـلية، هي الموصـلة إلى العنتيدة، وسمعية مغرغة عليها، وهي الدالة عـل خصوص الـكمـم، هــا، والإلــام في اللغة :إلثاء الـشيء في الـروع، قال
 جهته تعالى، وجهة المالك الأعـى، قال
 أنه غِر ختص بالحخر، بل يعمُّه، والشر ، وي الاصطلاح: إلقاء معنى في التُلب بطريق النفيض من غير كسب، فيختص بالخِّر لعدم إطلاق الفيض في الشير، بل

 التُسم، وحذفت اللام لطورل الكامام، وقيل: الجواب عذوف، تُديره: لتُعُنُّن، وقال الزَختري: تقديره: لِيدمدمنًّ الهي عليهم، أي: عل أهل مكة لتكذيبهم

 ثمود : لأنهم كذّبرا صالاً، وأما: قد
 .VEA

الحد، وطنى بالكسر ميلل، والملغوى أشقون، وفي المونث: ششواوات، مثل:
 فقال: الغوى من الطلنيان، فصلوا بين إذا كان المذكر أششى فالمونث شتواه











 فعل ماضِ مبني على المُتح، و(فـم): متعلقات بـ (قـال)، و(رســول الهان): فاعل، (ناقة الش) : منصو با على التّهذير على حذف مضاف ن أي: ذروا عترها، واحذروا سقياها و(سقفاها): عطلْ على ناقة الها



أن يكونوا جماعة، والإفراد لتسويتك في التُضضيل إذا أضفته بين الـواحدند، والجمع، والمنكر، والمؤنث، وعبارة ابن خلاويه -وقد خلط با خلا خلطاً عجيبأ-: فراذا كان المذكر أشقى فالمأة ششواء؛

 7-7 [1]، وشقاوتنا و(ها): جر بالإضانة،
 فإن جمت مبح سلامة قلت في المذكر:
 و(كـذبوه): فعل، وفاعل، ومفعول أن يعود الضمير على الـرسـول، أي: به، (فعقروها): عطف على كذّبوه، أنه لا يخاف عاقبة إنـذاره هم، وتبقى الاسـتعـارة، وقـال الــــدُي ومقاتل أي: عـــرهـا قُــــدار في رجـلـيـا عـا

 أي: انبعث لعقرها، وهـو لا يخا

 بعقبة، وهذا فيه بُعد لطول النصل بين الحال وصاحبها.
! إشارة

ومسن العجيب: أن النسني ذكر في تفسيره * إغــراه، ولا شــك في إشـكـالـه بحسب الـظلاهر ؛ لأن الاغــراء لا بصــة عليه بحسب الـظلاهـر، بل الصطدق عليه إنا هو التّحذير.
(Y) مدارك التُنزيل وحثاثتق التأويل، النُّفي، .1ヶฯ/\&
 أيضا، والبـاء للسبيبة، أي: بسبي ذنبهـم، (فسوّاها): عحف على على دمدم، ,(الواو: حرف عحفن، و(ل): نافية، و(يخـاف عـعبـاهـا): فعل مضـارع، وفاعـل هستتر، ومفـعول بـه، وإنـا جعلن الـواو عاطفة ؛ لتلاتم قراءة الـنـاء، وهي سبعية أيضـا، عـلى أن المعربين المفmرين يقولون إن الـواو حالية، أو استئنافية، ومن قال بأنها عاطفة: ابن خالويه. إشارة (1) :
 استعارة تثثيلية ؛ على اعتبار أن الضممري
 في ي大اف شله عز وجل، وهو الظلاهر، أي
أنه سبحانه لا يخاف عاقتهها، كما تخاف المـلـوك عاقبة أفعاها، والمتصود من


 بعضأ، ويرتقي بقلر تعلقه بأسباب كان تناوفم إياه تناولاً جزئناً.
 ونق النظلام نفسه: الصوتي، الصرفي أسباب حنظ الترآن وصيانته هنذ والـتركيبـي، والـبـيـني، والــدلالي، نزو الهـه وإلى يومنا هذا من غير تغيير


 تحـدث عنها عـلم|ء إعـجـاز الـتِرآن ور وا المكانية.

## المصادر والمراجع

1- أساليب البيان ئ القرآن، الخسيني، ع- البرهان في علوم الترآن، الزُركثي، جعفر، مؤسسة الملباعة والنشّر، بدر الدين، تحثيق: عمهد أبو الفضل إيراهیم، دار المعرفة بيروت، طبّ، طهران،
.18 VY
Y- إعجاز الثرآن والبلاغتة النبوية، الـرافعي، هصعنفى صـادق، دار ثلاث رساثلّ، تحثين: عكهد خلف الكتاب العربي، بيروت، د.ت.ن.

 1- البيان في روائع الـقرآن، حسان، إيران، ط
 $\qquad$ سروة الشيهس/ دراسة الملوبية

تُدام، عالم الكتب، القاهرة، طب، عا عا القاموس المحيط، الْنيروز أبادي، عــد بـن بـعـنوب، دار الجـيل،

بيروت، 19AV.
v- البيان والتّيين، الباحط، أبر عثلان
 وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، هـارون، دار الفكر، وظبعة دار الـزغششري، عممود بن عمر، دار
 الاكتـتاب الـعـربي، بــروت، طّا
1- تنسير البحر المحيط، الأندلسي، أبو

$$
.18 \wedge v
$$

حيان،
17- لسـن العربب، ابن منظور، عما
Q- التُعبير الفني في التُرآن، بكري، بن مكرم، دار المعارف، القّاهرة،
$.19 \wedge \varepsilon$

$.19 v r$
، - IV
.
صـبحي، دار الـعلـم للمالاينن،
بيروت، ط .r • • V، rV.

دار إحياء التراث العربي، بيروت،

$$
.18 \wedge 0
$$

11-1 الخُصائص، ابسن جني، تحثيق: 11- مدارك التنزيل وحقائق التّويل، النُسَّفي، عبد الله بن أحمد بن عمود، تحثين: إبراهيم محما رمضان، دار

عحمـد عـلى الـتنجـار، دار الهـدى،
بيروت، (د.ت.ن).

Y Y Y
 أبي بكر، دار الرسالة، الكويت،
الككتب، التاهرة، ط Y، Y Y Y. T.


$$
18 \wedge r
$$

 . الـنـتـاع، دار الــريـنغ، الـريـاض، تحثيق: محما عـي النتجـار، أمها



 $\qquad$ 2لالة الــهع في القرآن الكريم

الوجه الثالث: صغة بن صفات الشه
عز وجل و المرأد به علمه بالمسهوعات فال> يعزب عن ادراكه مسهوع، وإنْ خحفي وهو उك


 الزخرف: • A]فهو سميع ذو سهع بلاتكين
(V)

الوجه الرابع :الإصغاء:نحو قولهتعلى
 بَانِب ج [سورة الصشافات: A]، وقوله تعالى: :سورة الاسر اء


 الو جه المالمس: دقة المسهع، وشدته: قـال تـعـلى : أَهِشم


(Y) تاموس الثران، صV (V)


لأن غرض السائل الاج جابة والتبول.
السمع تي الاضصطلاح
يرد اللسمع ئ اصطلاح القران الكريم على عدة أو جه: الوجه الاول: سمع الاذن وإدرالك المسموعات، قال تعالى: وا زَ

层
 جعلنا له القّدرة على السمع، او التّدرة على

إدراك المسهوعات (5) الؤجها الثالي: سمع التقلب: وهو قبوله المسوعو، قال تعالى:




أي سمع الايجان بالثلب




 .rrv ص. (0) (0لــان الیعرب: مادة (مسع) .
. م.م. ضرغام كريم الموسوي

كتاب الهَ عز وبجل المعجز، وسوف نطلع عليها ان شاء الها من خلال هن هذا الُّحث． حلالة السهع في الترآن الكريمم رالسِع صغة له عز وجل، اللسمع：منز صفات الها عزّ وجل الازلـــة وهـي من صنات المعـاني ومن
 أسماثه الحسنى وشأنها ادراكا كل مسهوع وان خني، فهو سميع بغير جارحة（IT）، فهي صفة تنكشث بـا با المسهوعات هن غير آلـة فلا يعزّب عن سمعه شيء وضـههـا الصهم فـالأصـوات لا تخفى عليه وسر｜عه السّر والنجوى وهي لازمة لككاله عز وجل وقل اتصف ：با المخلنوق واله احت بالاتصاف با من المخلوق ，الا لزم ان يكون للمّخلوة من صفات الكالن ما لِيس للخالئق، ووجوب اتصاف
 يتصف بضدها وهذا نتص والنّص عليه
 صفات المعاني على قولِن：
 الصـرل الـديـن الانـــلامـي طا جا جامعن


 وبصرهم في هذا اليوم（N） الوجه السادس：الفهم（4）：قال الهِ تـعـالى： ： ［r｜



 الـوجهـ الــــابع：：بدعنى الثقبول
 ，بِّؤِوَ فاسمعوا الريد به اقبلوا ا，أجيبو ا ومنه قوله
 فهذه ابرز المعاني التي جاء بها القران الكريم ونكلِ من هذه المعاني التي اطلعنا عليها صفة خاصة في استعمالها وكيف وهو
(A) قامرس الثقران ص Yع.
(9) مغردات الراغب ص\& عـ.
( ا مغردات الراغب ص مroڭ.
(11) الطبرسي الثضل بن المسن (ت عـه
هـه / بـمع اليبان في تخــير القر ان/ -ط طץ-
بيروت-جا ص ص1ז.
 $\qquad$ ,

الاول: وهو قول الاشاعرة والماتريدية صغاته عين ذاته ونفس حقيقتشه، ولا شيء وهو: ان اله يتصغ بصنة تسمى سمعا'
زائد عليه وقائم به
 وهذا الملاف بين الفرق الاسلامية لأن اله تعالى الواجب الؤلو الو الو

 وقد مررت على هذا الاختالاف بسرعة حتى تتضح للقارئ مفاهيم المتكلمين في مستقالُ وهي 'يست غير الذّات ولا عبن

الذات ولكنها زائدة عن الذذات (18)
 الامامية وهو نني الصفات الزائدة علل الاليات التي تناونت سمع الها والصصيغ
 1-الفعل المـاضي: قال تعالى سَّ سهيع بالذات بلا سمع وقالوا ان القديم ذات واحلدة قديمة ولا يكوز ابُبات ذوات

 قلديمة، واستبدلُوا بأن القديم واحد والح لا غير

وانه لِيس في الازل الالا الهّ تعالى. [سـورة الل عمران: 1111] قال الراغب في مفرداته (اذا وصفت الها تعلى بالى بالسمع وكل ما عداه ثككن وكل ثككن حادث فلمراد به علمه بالمسبوعات) (17) فـمعنى ولو اقتضى ان صفات الهّ تُعلى غير ذاته
 فأما ان تكون قديمة واما حادثة، وعلى الاول يلزم تعلد الثدليم وعلى الثاني يلزم قوله تعالى ان يكون الها تعالى قد وجد في الازل بلد بدي
 سهع لأن المفروض ان هنه الصنفات قد




．
据 طه： 7 ع］وكيف يخـاف والشه معهل فقد الستخدم هاتِّن الحاستّن لُبيان ان اله معها وحافظُّ لها وهـو مدلن على أدق
 يَ الزَخرف：•人］فهو يسمع حتى ما حذّث （14）به الرج جل نفسه او غيره في مكا

 r－آلاسم：ويأتي دائماً من البنية المبالغة،

 وهو اسم مشيتق يدل على دعنى أوصفة




 التنزيل وعيون الاقاويل ني وجوه التأويل
دار المبرة بيروت طا ج؛ ص/ YO^.

الصرف دار الككتب العالمية بيروت ص غ\＆ 9 ．
 شه الــذي ومع سهعه الاصـوات）لُقد جاءت المجادِلة（وهي خولة بنت نُعلبة）

勧 الها عا يصنون． فسنعُ الها عيط بكل شيء قال تعالى尾
 يغنى على الهّ شيء فهو اقرب الئِنا من حبل الوريد．

ان ساثالا سأل رسول الها النبي ربنا فنتاجيه ام بعيد فنتاديه ؟ فنّل قوله تـعـالى تُرِبِّبِّ البقرة：1NT］فالمراد بالثقرب هنا ليس المسافة بل الاحاطة بدقائق الامور، لأن ذلك لا يبرز الا في المدكن．

(IV) بمع البيان: جا ص rvA.

من اله لإظهار الرسول وبني الْضير وكالن هذا الألين وتمامه وفيه

وعيل
\&- صيغة التعجب: قال تعالى

 على وجه أتعظظمبم ولميقل السمع به لأنهيلنم التُناضل وهذا عال على الشَ عز وجل لأهن ليس علا' للحوادث ولان السمع قرة في

الاذنفالن تعالى لايرصضبـبه.
السمع صغت هل عز وجل وأبعادها 1- التّرغيب والترهيب :
 (\%) [سورة غافر: • • ب] وقد ذكر الزغتشري في
 يتولونونييصر ما يعملونونوانهيعاقبهم عليه وتعريض با يدعون نمن دون الها عز وجل،
 نهذا اكثر: ايقاعاً وترهيبياً من سخطله. نفي هذه الآية وامثالها نوع من التهديد وفيها

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الكششاف الجزء ع ص (Y) }
\end{aligned}
$$

لا تنفك هنه الصفة عن ذات الها عز وجل
وهي تفيد معاني كيّرة منها:
†- ادراكاك ما دق ولطفن: قال تعالى
回 البقرة :YYV فالآية الكريمة في معرض الطلاق فانهُ تبارك وتعالى يعلم ويسمع
 وذلك الحديث لا يسمعه الا الث كما يسمع وسوسة الثيطلان (r) ب- الـــــع بـمـنـنى الـقّبول
, والاجابة|(T): : كما في قول المصلي :(سمع
 عليه ذكر السمع والارادة والتقبول والإجابة شائع في المخاطبات العرفية يقال: فالان سمع حاجتي فتضاها وفي المديث (أي السمع اسمع؟) قال جوفـ الثليل.
 لأنها من المعاني التَي تخرج ها صيغنة فيرل


(YM)

.
إرشاد الى مراقبة الانسان لأقواله ونِياته، جا جعلوا مع اله الها آخر لا يسمع ولا يكيب


 . السمع عند الالنسان
يستعمل القر ان الكريم لنظ الآية في
الأمور الجليلة العظيمة ليدل على عظمة الها
 قِ [or تدل على عظلمة الخالّق سبحانه وتعالى. واله عز وجل ذكرها في القران الكر الكريم في معرض المن على البششر لأنها طريق العنم والمعرفة و:با تكسب السعقادة الابدية. قال تعالِ \%
 يجد ان لفظلة السيمع قد صيغت بصيغ عـلة لـكمة وغاية وكين وهـو من الش تبارك وتعالى [AY: :هِحِ ومن خلال هذا البحث نتعرف على اهم

قال تَ ا الها تعالى بسلاعه ورؤيته تودع في نفسيها الططمأنينة والسكينة والقوة التي تُكنهم هن الوقوف امام الطاغية في عصرهم-فرعون-وليس خوفهم هذا على النسهمـم وانتا خوفهم منبعث من رفض فرعون ارسال بني اسر ائيل مع موسى ليّ*



 من لُطائف حكمة اله عز وجل في تِ تعلمب

ع-الرد على المشركين:

لثّد رد الها تعالى على المشركين الذين
 تفيد التحقين والتوكيد، انهم سدعوا
 ولكنهم اصروا على كغرهم بل تمّادوا
 ثانِيأ: فعل مضارع: وقد جاء ايضا "للمغرد والجَمــع وهـو يـدل عـلى ازمنة

متعلددة:
أ-الـدلالة على الــال والاستقبال: قال تعالى: قا
 الجاثية: د"فهو يسمع آيات اله في الحال وني الاستقبال لكن يصر على كفره وعدم استجابته. ب- الدلالة على الحال تنصيصh : اذا اقترن با يدل على المال نحو قوله تعالى المالى

 او النّفي اطلاقا نحو قوله تعلى وا

 أي ما تُسِمِع الا من يؤمن بآياتنا ويصدق :با فهو الاكثر استفادةً من حاسة اليسمع.

الصيغ وأبادها الحسية و والمعنوية. او لاً: فعل ماضِ: وقـد جـاء للمفرد والمـذكـر والمُؤن

 البقرة: 1 1 1
 [سورةيو سض: ال

 الماضي على ازمنة متعلددةاشهر ها: أ-الماضي الـطلق: :سواءا القريبأمالبعيد وهو النذي مضى قبل زمن المتكلم قال تعـلى:人' [سورة الالنبياء: • 7 [7]. ب- الماضي المنثّع: هو النذي حصل

 رِبِ
 ج-المـاضي القريب:هو ما صُـدُر بـ
为

.

وكـذا قوله تعالى


كثِرِة.
ويخرج فعل الاهر الى معان الخرى هي:
أ-الالتّاس: ويكون بين المتساوين في

 ب-النصح والإرشاد: في قوله تعلى \& [سورة الخج: [Vr].
 ق
. رابعأ الاسم:
ورد لفظ السمع اسما "ي قوله تعالى

 أي العطيناه حاسة السمع والبصر حتى يتمكن من معرفة الحت والباطل وقوله تعالى: ,لِّسِ قابلون له: يقال لا تستمع من فلان أي لا تقبل ومنه سهع الهّ لمن همده اي تقبل منـ،

ج- الدلالة على الاستتبال تنصيصً: وذلك اذا اقترن با يدل على الاستشبال
 ] $\varepsilon$ [ : او دخول الداة نصب نحو قوله تعالى:
 ح او دخحول نون التوكيد نحو قوله تعلى



血

المنانقون:ع].
ثالهاً: فعل الامـر: : وهو ما يدل عالى
طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب . هع قبول ياء المخاطبة بغير لام الامر (YV)
 ومعنى الامر الاصلي: هو طلب فعل على وجه الاستعلاء والالزام نحو قوله تعالى:

 .IV9 الشامل ي اللغة مصر سابت ص (YV)
 الاعراف：\＆－r］قال الجبائي（اتها نزلت
 وهذا هو المدف من انزا ال التران الكريم كي يسمع الناس الهدى قال تعالى自

 ：
 كانوا لا يستمعون للثقآن ويبتعاون عنه
年


 ［سورة فصلت：Y7］تحى لا يؤثر فينغوس
 يشعرون ولم يكتوابذلك بلك بل منعو الثنام
 كي يكدثوا اضجيجاً عند تلاوة القُران كي لا يسمعه اهل مكة و قاصلورها．وكان

وفيه وجه آخر وهو انهم يسمعون هنك
ليكذبرا عليك（1N）．

 مَ
 السمع مصـدراً واريــد به حس الاذن في قوله تعـلـ

 التيذكرتحاسةالسمعبصيغة｜الاسم． خامساً：ان يرد السمع بصيغة تعجب： قال تعالى：据
 أبصرهم في ذلك اليوم لـا يُلع قلونـي ويسود وجوههم وند كانوا ئ الدندنيا صـاً وعميانتا（44）
 اولاً：الاستلع اللم القرن الكريم：


$$
\begin{aligned}
& \text { (YA) }
\end{aligned}
$$


※
．
 القران الكريم في النُوس الـني قالت
 الـــن：1］وتصة ابن ام مكتوم واضحة وجلية وانه كان اعمى لكنه نفعه سمعه


 على عدد من المّطوعون الأصحاء لتقياس اية تغيرات فسيولوجية في انُناء استماعهم تـاوات قرآنية．وقلد تم تسشيل وقيّاس اثر القُران الكريم عند علد من المسلمبين

 فقد تليت عليهم مقاطع من القران باللغة العربية ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الانكليزية．وني كل هذ المجموعات
 بنسبة 9V \％وهـذا الاتـر ظهر في شكل تغيرات فسيولو جية تدل على تخنيف درجة

$$
\begin{aligned}
& \text { (rr) }
\end{aligned}
$$

 ］ 1 ：سورة البالئة

 وصفهم تعالى كي لا يسمعرا الحق مع ان سعهم لا عيب فهه الا الهم عطلوه ولم يتفغو ا به ولم يدحض عنهم عذاب الها عز وجل وقال تعالى
 الاستلع الى الدلائل بل صرفوا بالاستكاع الثى الباطل واللهو（1）وقال تعالى
 ركف



「｜ معرن بل انقادت قلوبه المى الحت قال تعالى


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 (1) } \\
& \text { ص101. }
\end{aligned}
$$

 أي يسهعون الخجج سلماع تدبر وتفهم

 التصص: الحق بالنظر في آياتنا وانزا ضربت الامثال

 الحج: : المr الما مصداق الاذن غير الؤواعية قوله تعالى : [1VA ينقهون ما يسمعون، قال تعالى
 [IVA تنزجر لبعضها أي لبعض الاصورات قال

 يِمْتِونَ
 فالاستجابة نلأيهان ولـا أُنـرِّل على النبي لا تا تكون الا كمن يسمع قال

توتر الجهاز العصبي التّلقائي. ولْد ظهر من المدراسات المبدئية ان
تأثرِ القر ان يدكن ان يعزى المى عاملِن : الاول: هو صوت التران الكريم في كللمات عربية، بغض النظظر عا اذا كان المستمع قد لايفهمها وبنض النظر عن

الثاني: هو معنى المقاطع القرآنية التّي تليت حتى ولو كانت مقتصرة على التّرجمة الانكليزية هن دون الاستماع للا الكالملمات
 تعالى: 和侕 هعجزاتالماللقسبحانهوتعالى. ثانياً: اقسام حاسة السيع: قال تعالى ولْ , ؤِّةٍ للحديث معتبرة فهي تسسمع سراع تدبر وتعقل، وكأن الآية المباركة تقسم الاذن على واعية وغبر واعية ومصداق كالامنا هـنا قوله تعـالى:
 مالنجف الانيرف، ص1A.

r1.

.

ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى: وأَأَّك
 يونس: : ذهاب العقل ولم يقرن بذهاب النظر الا ذهاب النصر كان دليلا علعلى ان السمع أفضل (+v) وهذا دليل واضح على نظرية المعرةة فالسمع آلة لازالة الجهل الذيل
 رابعاً: حاسة السمع وكثرة الاصوات: قال تِ , برَ
 مفر دة بخالاف لثظة الابصار التّي جاءت مح تكسبر وهذا المقاب تكشيف، لنا البلاغة الثقرآنية ويثته العلم الحلديث وهو انح حاسة السّع لا تستطيع ان تستمع الم اصورات عدة في وقت واحد استلع تلبر وتعقل بخلاف حاسة البصر التي جـاءت جهاً فأنها تستحليع ان ترى اكثر بن شخخص....
$.1 \varepsilon r-1 \varepsilon r$ ص


ينظر التقديم والتأنهر ني الثران هميد الهد


تعالى
 الأين يتفكرون ويستدلون على وجود اله عز وجل ومن لم يتفكر ولم يتأمل بالآيات بمنزلة من لم يسمع (ب) ثـالثاً: تقدم الـسمع عـلى غـبره من الحواس:
قَ (\%,
 تتتضي احيانا " ان يقدم لفظ على غيره التِم لـبب يستوجب حسن النظم القّرآني وبلاغته. فني هنه الآية المباركة تجد لنظظة السمع قدمت على الابصار والافثلدة وهذا التُقدم امـا بالـبمق الزُزمني لنمو حاسة السمع قبل غيرها من الحواس او التُقدم بالعلية والسبية، فالعالم مقرون بالمسع فمن لا يسمع لا يتعلم. او التقدم بالمرتبة فالسمع يسبق البصر لأن رتبته السبق او التقدم للشرف لأنه الواس اسطلة تلثلقي الرمالة


 2لالة الـهـع ئ الثرآن الكريم

لذا جاء اللسمع مرهبا＂قارعا＂للتّلوب بلا اعده الها للمعاندين قال تعالى筑
 ابلغ كأنبا تعرفهم عند رؤيتهم فهي تز تُ فـر كالنضبان وكذا قرله تعالى：
 سادساً：قبس بن انخلاق النبي قال تعالى 呂 روَ
年
 و الاذن：الذي يستهع الى ما يقال له ويصغي اليه ويقبله وان المنافقين عابوا على الرسول
 وَقَبِل منكم إيانكم الُظلاهر، ولا يكشف أسراركم ولا ينضحكم فهر اذن كا قلتم،




فالبناء الثقرآني عبر عن هنه الحقيقة من خلال صسياغة الككام فالمفرد وهي الاذن لا تسمع الا واحداً والجمع وهي الابصار يمكن ان ترى اششياء عدة．．．${ }^{\text {（Ta）}}$ خحامساً：الترهيب والترغيب：
 يَّتِّ هِ هِ البشرى توفر الرغبة والمدافع الى الطلاعات وتذكر ما اعد الهّ تعالى لعباده المتقتين من اللدرجأت ويمهله على التّحرز من الزّلات ويؤدي بقلبه من كدر الى صفاء（（：؛ ومنه قوله تعالى
 يجعل في الانسان الرغبة في الخصول على

 ئ التزغيب كثيرة فيل يخص السمع． امـا الترهيب فهو الــذي تـزجر به بعض النُفوس التّي لا تطمع بيا عند الهّ،



# م.م.مضرغام كريمالمسوي 

سابعأ: اتران الابتّاعباللسمع والبصر: : قرعه من اللدعاء الى الحق فأعرضتم عنه


تاسعأ: السمع بعد فوات الأوان:
 فَاْرَ
 في وعيدك وكنا بمتزلة العهى فابصرنا وسمعنا الحت وتصديقك رسلك وكنا بمنزلة الصم فسمعنا فهنا النكثف الغُطلاء الني كان على إبصارنا وذهب الوقر الذي على اذانهم فا اسوعهم وابصرهم في هذا




تَ
عاشرا: العداه التّاريخي لليهود : .
 المائدة: ان (سلاعرن) كناية عن الئهود والمنافقتِن وقيل خخاصة عن الئهود، فهم جميعا ' مستجيبون للكذب، واختار الها عز وجل صيغة (فعالون) لـا فيها من المبالغة، فكثرة

أَّهَ
الانسان :Y] بعد ان خلق الهُ الانسان شق
 ,لا تكون له حجة بعام معرةة آياته عز وجـل قـال تعـلى:
 170 فهذا دليل على عدل اله عز وجل حيث لا يكلف الا بهقّدور ولا يكلف الالا مع وجود شروط التكليف والاختبار والابتالاء ومستلزماته. ثانمأ: السمع من الاشهاد: قال تعالى
 [YY فاله عز وجل يخاطب الناس ويقول فم لم يتهيأ لكم ان تستروا اعمالكمم عن هـه الاعضاء لأنكم كتتم :با تعملون المعاصي حذرا الن تشهد عليكم جوارحكم با لأنكم ما كتتم تظلنون ذلك لـهلاكمم بـاله عـز وجـل فـهـان عليكم ارتـكاب المعاصي (\&r) ويشهد عليهم السمع با


$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الثالثـن } 1 \text { الثن }
\end{aligned}
$$

لثد قرع التقران الكريم ابواب مسامع الحـلت ．والجـن نـوع مسن الحلّلق الا النهم مستورون عن جوارحنا ويؤكد القران الكريم وجودهم ويذكر النهم غخلوتون


 يعيشيون ويموتون ويبعثون كالانسان قال تعالى程 ［سـورة الاحقاف：1A 1 l وانهم مكلفون كالإنسان لنوله تعالى ， ［0\＆ومنهم مؤمنون ومنهم كنار ومنهم صا حمون واخرون غير صالحمن قال تعالى
四

 النثهاء، دار الثّقاش طا بِريوت－لبنان 1980

المباني تنيد كثرة المعاني ئي الغالب، فهم قابلون للكذب، فنهمم يسـععون قولك ويكذبرن عليك لـا في انفسهم من حتد على الامة العربية والنبي تـعـالى尾 المائلدة：
 كالام الها واحكامه ومن يَّاوز في العظلِم عون عليه الكذب في الصغير، فهذه الآية واششباهها تسلية للنبي اليهود يؤهنون بك مع أنهم يحرفون كالام
 قد امنوا بالثتوراة وكانت ضالالتّهم تحريف الحكام التوراة تحريفا＂لفظطاً＇او معنويا＇ وكتان آياتها والحاق ما ليس منها ：با افتراه منهم وتساهلا＇في اقامة احكامها ومبالغة في التّعصب بمذهبهم واستعداداً لرسالة نبينا بل الم حضرة المالثق عز وجل（\＆）







احدها: ايهابي وهو باعترافهم بأن ما سمهعوه كالم خارق للعادة عبدي المي معارف عقائدية وعملية تصاب :با حفيقة الوجو دللوصول لالم السعادة الابدية فنجلد ان هنه الآليـات قد نفذت من السماعـمـ اللى قلو:هم فأمنوا با وصدقرا برسالة النبي احدا تأكيلّ لمعنى ايجانهم به، فهـم يسمعون سراع تدبر للقدان الكريم عن امرهم، فهو من باب الاعجاز الغيبي، فاخبره الها عن
 اطلاع بهذا من قبل (٪) الاخــر: سلبي وهـو مـا كـان قبل
 سهعهم كا الراد الشه عز وجل بل كانوا يسترقون اخبار السماء وكانوا يرجمون حتى في الجاهلية الا ان الر جم شدلد عليهم
 الكريمة نجد ان الجن مكلفون والمكلف يبب ان يزود بآلة التكليف حتى يعرف ما

القر انج جو ص. ז. ابليس من الجِن وانله ذرية وقبيلاًّالَ تعلى四 [سورة

 Co.
 وروي عن ابـن عباس انـه قـال: كـان ني الجاهلية كهنة ومع كل واحد شُيطلان فكان يتعد من السماء مقاعد للنسمع فيستهـع من الملانكة ما هو كائن في الارض فينزل ويْبر به الكاهن فيغشيه الكاهن المى الناس فلل بعث الها عيسى يِّ منعوا ا سن ثلاث سـماوات ولـا بعث عمدل السهوات كلها وحرست السم)ء بالشئهب. وهي من الكر امات التي اعطيت للنبي وانهم لم يروا هذا قبل زمانه وعلى لُمان احد من الجن قال تعالى
 [سورة المنز: A] هذا بعد مبعثه اما قبل مبعثه


 $\qquad$ ,


 السمع بين الشريعة والعلم ، السّع في الشُريعة لثد اولت الشريعة الاسلامية اهترمام'
 موسى انتّاب في الكون على الـواتع الفاسد






 التي تكتسب :با السعادة الابدية، فمن المائدة : 1 ع لأن إتاذفها عمداً يعد عبياً او
 فـسبب بل حتى للجن النذين فم قدرات الى الحيوان بتطع الذنه او تشويه خلقه جاء


خلارقة فلم يستطيعوا الا ستغناء عنها. ومن جهة اخرى فأنه يدل على اعجاز
 [سـروة النساء: 119] فنكيـ اذا كان الخلق العجيب، قال تعالى المجني عليه هو الانسان اللذي سخر فـ




م.م.ضرغام كريممالموسوي
 LV.


 الاذن وصحيحها (8) وكذا اذا كان السهع عيج الشواطر و
الوسواس في القلب، ومنه نجد ان الهي عز وجل نهى عن الظهار صوت الملي، قال

 الششيعة الامامية واستّلؤا بنصوص كثيرة اليك بعضاً
年 .

 [سورة لثق|ن: 7] الما جمهور الفنتهاء فقد

 , الثيبن وبـدابة المدابة مكتبة الجندي/

 ماجستير/ بغداد 1991 ،صتر.

كا كانت للشريعة وقفة اخـرى مع الالسمع وهـي مـا يسدعه الانـســان فهو

 [سـروة الاسراه: بז٪] فكان ما يسمعه الانسـان على طريقة الفنهاء في تقسيم الأحـكـام الـشرعيـة الى عـرم ومـكـروه وواجب ومستخب ومباح. اما المحرم: فيكون في الاستماع الـى الغيبة ,النمديمة, التقجسس على عوراتاتلناسوودليله
 : نَّهِ [11-1. . اما دليله من الـسنة فتّول الرّ



ذهبوا الى كراهيته بشر الم ان يكون بجرداً امرأة لا يكل النظر اليها وتخشى من سلعها

 العارض الثاني: في الالة ان تكون هن شعار اهل الفُسق والشُربِ والمخنثين. الـعـارض الثالك والــرابع: في نظم الصوت وهو النشبر ان كان فيه الغناء والفخحش وفي المستهع اذا كانت شهوته مفرطة فالسماع اليه حرام واما ما ذكره ابن حجر الهيتهي حول تحريم ألسماع الى الغغناء المجرد عن واحد من الامور التالِية عند الشّافعية:
1-يريرم كثيره دون قليله

بيت خالل.

ع
 اما الحنابلة فقد قالوا بكراهيته مطالقاًا والغناء يكرم عندهم سماعه بواحلة من (Or) ابير حامد الثزالي (ت (0.0) احياء علوم الدينج جا صا
(ابن حجم الهيتمي المد بن حمدن بن علي/ (or)


امر أة لر جل جل او بالعكس. وقــد ذهـب لالي هـذا كـل مـن الـنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض الأمامية وهو المروي عن ابن عباس وابن هسعود وابن عمر والنُعبي والضضحاك والفضضيل بن عباس والدسن البصري وينيلد
 أنهم حرموا سم|عه، اذا كان بلفظ لا يكل مصحوب بآلة موسيقية عرمة. وقالت المالكية بتحريم الغناء الـاء الما كان بصوت مغنيه يثير صوتها الششهوة في السامع، وقالت الشافعية بالتحريم اذا كان مصحوباً بالة موسيقية عرمة او مصحوبة بذكر عاسن النساء (01) اما الْغزالي فقّد ذكر عوارض للـي يكرم با هذا الـسماع وهي : العـارض الاول: ان يكون المسمع

(01) المعد مزهر جاسم السامرائي/ سكمبم السـماع ئ الشريعة الاسـالمـبية، رسالة ماجستير/ ص
.
وساعه باستدلاهم بالمُتول نصرة لرأهمس
العوارض التي ذكرها غيرهم. وقـد استتد اصـحـاب الــرأي وهم




اللى الكراهية.

الما من ذهب الم اباحته، فهم ابن هز مرم
 السماعو وقيدوا الاباحة بتيد عدم الاضالال عن سبيل الها عز وجل (ov) اما المكروه هن السـلاع: فهو ها اؤرث
 قوم في بيت من بيوت اله يتلون كتاب الها ويتدارسونه بينهـ الالا غثيتهـم الرمهن وتنزلت عليهم السكينة وحنتهـه الملاكيكة
وذكرهم الهَ فِمن عنده)(م)

تعالي ل
居
 ابو الؤاه المراغي/ اصلار المجلس الاعلى


وهو عورة، فجاءت أحكام الشريعة مبينة
( الـم سراع صوت المرأة حيث اقرت ت : 1- صوت المـرأة عورة ان لم يمدث فتنة في نسس المستمع فالا تكثر الككام مع الر جال الاججانب.
ت
الصالاة وخارجها بحضرة من يسمعها من

وقنة علمية مع السمع


 خلتها عز وجل على هيئة ثكانها من استثبال الموجات الصوتيتة، وهذا التو افتق بين شكلها ووظيفتها، كا الثّت العلم الحديث انها تتوم برظينة أخرى وهي الحفاظ على توازن البسم والحناظ علئليه من الوقوع من حالة الحركة قال تعالى ] والوقر هو الثقل في الأذن (T) والـون السمع يتكون من ثلالة تراكيب: الأذن المارجية



والإنــــات وقـت تــــراءة الـنـــران ني الصالاة وغيرها. وقيل كانوا يتكلمون في الصصاة فنزلت هذه الآية وصارت سنة في غير الصـلاة وهــالـالحكـم في الصالاة خاصة خلف الامام الذي يؤتم به اذا سمعت قراءته عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جيبر والامام جعفر بن محمدريّ
اما المستحب: فيكون فيا يِدث ني
 امر بترين الصوت عند التقراءة كي لا ينغر *النأس منه، عن انس بم مالك عن النـي (1.) (ان حسن الصوت زينة للقرآن)
 (زيـنوا القران بأصواتكم)(1) فيا علاما ما ذكر. كا ان الشريعة المثدسة" أولت اهتراما" كبيرا أبصوت المرأة لـا فيه من فتنت للمستمع



 iv. /v
.
والوسطلى والداخلية لكل منها تشريكه الإخطلار من هوام الأرض وغيرها (70) فقل جاء التُران الكريم يبين ما عجز عنه الططب الحديث من ان عملية الإدراك الالدقين ووظيفته الفسيبولو جية والوظيفة المعقدة) لكأصوات في الملايا العصبية مثصورة

 يشرح لطلابه كيف يتم انتقال الأصوت
 إيـاني مــ الهه المقروء والأرض وها فيها كتاب الها

 [or للعلم الحلديث في كثبِر من العلوم حيث اقر القرآن الكريم: ان المسمع اول الحواس
 إِّ تَتْرُ أربعة عشر قرناً يعلن العلم الحديث هذه الحنيقة وهي ان السمع ينضّ في الجنين قبل غـره من الحـواس حيث (10) د.الـسيد الجميلي. الاعجاز الطبي في الثران
منشورات، ص 1•v.
(II) د. خالص كنجو/ الطب شرراب الاليان، ص صar

وحصرل السهع حيث يقول اننا نعرف
 الملايا العصصية وتفهمه فلا نتّلخل نحن في هذا البحث، هكذا يخرنه ذهنه العلمي عندما أرادبحث حاسة السمع المعنّدة التّي يكب ان تطرق بابها ولا يتهرب منها، فهنا النبي الأهي وأربعهائة سنة بيد الآيات الباهر ات لئليدل
 انصار الطلبيعة-امهم-كالار يزعمون، فهلا الإتقان المحكم، والدقة الرائعة في هنا التصميم الا يدل على خالتق حكيمه، فقدرة المالتق تتجلى ي خلق الاذن وكيف تعمل وكيف انها جهزت بأجهزة ماية للدرء
 الثق أن منشورات مكتبة التّحرير بغداد ط الا
19AT/1 /1.7.

فأنه يصعب عليه الانسجام مع المحيط الـارجي او التّفاهم معه ويــلث لـديه قصور عقلي شديد، ويعني ان هذا المهاز هو الني ينمي مدركات الانسان وذهنه ووعيه، من هذا يِّلرج الانسان في الوعي

自
 وأَقرَ القر آن الكريم حفيقةأخرى مفادها: ان الن الككثير من الذاين حِرِروا نعمة الْصر -حتى وهم صغار -يتعلمون ويبلغون درجة راقية من الفهـم والإدرالكو والعلم والامثلة كثئرة. ولكنتا لم نسمع بـأن الانسان الذي يولد وهو الصم يمكن ان يرتقي في سلم المعرفة ويصبح عالـا ، لأن الثهم والنُطلّ يتلازمان الى درجة لا يمكن نصل بعضهـ الا عن بعض، قال تعالى

 ولكن قد يكون فاقدا 'للبصر كنبي اله



يسهع الأصـوات ويتأثر :با وهـو جنين قي بطلن امه، وعند ولادته لا تَتطور لديه حاسة الأبصار وقد يظل المطلف أسبوعين

 من عينه لا يرهش ولا يرعش، بخلاف حاسة اللسمع فهي موجودة وانـه ينتبه U(أصوات وينزع عند العططاس، وتكون موجودة وان كان نائل|، بخلاف حاسِ الأبصار فأنها متو قفة تماماً عن عملها بينا حاسة المسمع قائمة تستقبل الأصـوات
 فالترآلن ينتلنا للى واحـة أخرى من واحات الإعجاز التي يشم رائحة زهورها من قصة اصصاب الكهن وكيف ضرب عـلى سدعهم كي لا يسمعوا صـوت
尾 [11: الكهi
كا يقرر لنا العلم الحديث ان تعلم النطقى يتم عن طريق السبع في الدرجة الأولى، فـانْ ولـد الإنســان وهـو اصـم؛
(TV) السيد الجميلي الاعجاز الطبي:ص10.

.
البسشر فيمكن تبليع الاعمى اما الاصـم فلا وهو كتاب الهّ المُنظلر .
 وجل

 التشريعية وللاسة المسمع خصيصة تميزها الرؤية فقل جاء السيمع للترقي من الأدنى عن غيرها من الحواس الال وهي: الها تدخل
 نقول: انها تعد هـداية في تكوينها المى الاعلى قال تعالى الَ يوحي بالقُرب فالذي يسمعك عادة قريب بخلاف الـذـي يرى فنّل يرى الشُشص ولكن لا يسمع ما يقون (79) فتعالى الها عـا يقولون علوأكبيراً.
السمع مصدر هداية

تّبلت رحمة الها بعباده بتعدد مصادر الهداية فنجد مصادر الهداية على قّسمين قـد

صرح الترآن :بها
 : ق فالأرض وما فيها و السم) وما يطبر فيها ما هي الا دلائل على وجود اله عز وجل
(79) همدي امدنديسى العامري التقديم والتأخير


أورد حتـائق تخخص الـسمـع الــذي به تثت وححانية اله عز وجل وهو الهدف

منهمر
فيب تتناول جيع جو انب بناء الإنسان
التّي يسعى الإسـام الى بنائها من اجلا الوصول بالانسان الى مرحلة التّكامل البشري لنيل السعادة الأبدية وهنا لا بد

من ذكر اهم هنه البوانب الجانب العقائدي: فنجد ان المُرآن

 النذاريات: Ior]فجانب العقيدة لا يكتمل عند الانسان ان لم تكن له اذن واعية يدرك الجـانب الاخـالاقي: وهـذا الجانب ينشئ لنا بتّمعاً تسوده اخـلاق الـسماء التي ترفض التُجسس على المسلم قالل
 وقال رسول اله قـوم وهـم لـه كــارهـون صـبـ في اذنيه الانك يوم التقامة،

 [سـورة النور: عن اظهار صـوت الحلي بعلـ ما نهاهن عن اظهار الملي، لـا فيه من حركة تهذيب النُفس وتربية لها (V) الجانب الاجتاعي: إنَّ تزعزع الثقة بين ابناء المجتمع تؤدي إلى تخلخلن وتفكا فيحل فيه الضعن ويكون لقدة سائغة لأنصار الشيطان ونحن اليوم نعيسُ خطر
IVI الكباثر ص(v•).


با الهدى ويعالم بها علم اليقِين قال تعالى ( [سورة يونس: TV [ أي يسسعون الحجج والدلالات على تو حيده سماع تّدبر وتفهـمـ وتعقل، والـسـلع هنا واجـب كـا جا جاء في كثير من الرووايات والاحاديث التي

اورددها صاحب الر سالة التششيرية. الجانب العبادي: فهذا الملانب عبذب حاسة السمع ويبعاها عن الانحر اف علا حرمه الهِ عز وجل فيفرض عليه عدم الكذب في ما يسمع قال الهه عز وجل في في

 ويشدد هذا في الا حكام الشُرعية فال تعالى
 [ar: مسورة الانعام وعدم حضور المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الها عز و وجل قال تعالى ورا


# م.م.ضرغام كريمالبوسوي 

(العولة) التّي تسعى كتصلير الافكار البصر منوجهين): الهدامة عن طريق وسائل الأعلام فيجب الاولب الاون انه يدرك المسموعات من كل تحصين الفرد المسلم وان لا يتّع كل ما جانب والبصر لا يلركا الامن واحلحة وهي




(VY)
 المصادر والمراجع
الانباء بـ في كللمات التقران من اضوراء: عحمد جعفر ابراهيم الكرباسي، هعانبعة النجّف، طا . الر من الصضوري الششافعي في فضل اللسهع على البصر، حيث يتول (فضل المسهع على

بدائع الثو ائه، ابن قَّمَ الجوزية ابر عبداهن
 الككتب التُربية-بيروت. تغسير الجـلالـبن| جـالال المديـن عهد بن المـد المحلي والشيخ جـالالال الدين النسيوطي، طبعة مصر، مطلبعة الشُعب.

 جامع البيان للنطبري -ط/ الامريريةبولاق/ بrre


－（2） $\qquad$沙
． 1991 r


 －
 －


.19 VV
 بن عثّان بن قّاهاز النّهبي بغلداد

1b／
居 الن；

بـيروت

 － Y．．．${ }_{i}$ لباب الثنقول في المباب النزول／ اللدين النسيوطلي ب／الحاششهيه／دهستو

$$
.1 r o A
$$

－لسان الْرب／／المال الدين ابر الفضل


 المل عيسبى الهامري دار الثمزون الثمقافية
.1997 بغ



الثـتا
目
 1991
 الثششيري（ت 70 ع هـ）دار التّربية－بغلداد
 البر الؤذاه المراغي／اصهاو المحجلس الاعلى


 b （19r7－5 الة（1）
 ． 1910 p 1 D


ت／／／／
 وزارة الاوتان اللكريتشة ط1 －
م.م.ضر غام كريمبموس الموي


احياء التراث-بيروت.
 المفضل الاصغهأت (ت عYOهـ) مفردات النفاط الـقـران الكريم// ت/ صغوان عـدنـان/ الــدار الشامية طا 1997

بِروت.

ع/ ت/ الما المد الحسيني.

- المسامرة بشرح المسايرة/ ابن ابي الشرين القدسي (ت 7-9) م/ النسعادة مصر. - منهاج العابدين ومعه الكشئ والتّيين وبداية الهداية/ عمهد بن عمد الغز الي
 - نزهة المجالس ومتتخب النفائس: الشيخ الفنتاح طبارة ط\&ا دار العلمب لنملايتن

بيروت 1910.
عبد الرمن الصضوري الشافعي/ قديم/
طه عبد الـرؤوف سعد لـ مكتبة زهر ان ان
الثقاهرة.

- معجم لغة الفقهاء/ عحمد رواس قلعة جي/ دار المُفائس طا-بيروت 1910



الخَلت متعة إلفية. بل إن ما درسناه إن الإنسـان نُلقِ لتُطوير نفسه ولتحقيني قدره العالي الذي يتحتّق بفهـه وطاعته ومعرفته ها له r-إن عقيدتنا في الآخــرة لُيست عنيدة صـارمـة في الـــواب والعقاب. فالوعد بالثو اب يُلِّح إلى شيئين: أُالمافز إلى طريق معين للعدل والفوز بالثواب ب-يخصيص الثشواب على قـدر ميزات ومقدار ما يستحثه المتّلتي. أما بخصورص المحفزات راجمع [سورة آل عمران:ان الم





 , له نتيجته الحَسنتة لأرواحنا على أن يكون

 يَهِّ


ووجنر في تُجيلد (جنة فالكير) فِّإن ي تلك الجنة أهالاً علِيا وعواطف جاعة في جو من الحيبة والتزاع.ع. تُرسم الصورة المسيحية في تخيل الها
وعرشه على وفق ما ورد في سفر الرؤيا
ليو حنا الملاهوتي باستعارات للذات اتلات الالفية (أنت خلثت كل الأشياء وهي بيرادتك

- كائة ونُخلتَت)

أهـا الاستعارات ولم يتم تعليمنا بأن موضوع
(1) جاء ي نهاية سفر الرؤيا ليو حنا اللاهوتي/ الها الإصـحـاح الـرابع مـن الكتاب المثدر العهد الجلديد (صرت ني الروح ورإذا عرشٌ
 وكان الجالس في المنظر شبه حهر اليشب

 عرشأ ورأيت عل العروش أريعة وعشرين


 العرش ويسجدون للدي إلى أبد الأبنيني ويطرحرن أكاليلهـم أمـام العرش قالثلين

$\pi$. , الكر امة والثقرة لأنك أنت خلثـن الأثشباء وهي بـرارادتك كانتّ ونُلقت . (المزرجم)
 القصص：

 وهكانا فعدالته صارمة ولكنها في مصلحة الإنسان ونعمته ابعد من أنَ كُحصى،［سورة


 0q． $9^{(Y)}$（
 حِّابَّهِ．ويمكن ترجه（الهدية الكافية） بـ الهدية الوفيرة الثفياضة، وعبارة أعطىى فأحسَب تعني أععطى بكرم وسخاء． ه－من المستحسن أن يصبح الإنسان صالما بنفسه على أمل الثواب فـحسب ألو أو للخوف من العقاب في مرحلة معينة من التعطرر الموحي عندما تكون المحفزات الأعـلى صعبة الفهمب، ولكـن لان نور الإسـالم ينِر أكثر فأكثر فميكن رؤية



الرغبات الطاهرة. (المتزجم)

䍜 يطلب المتّون المثابرون الصابرون وجه

侯 ． ع－هل يُخصص الثواب لميزات أو يستحقن، المتلتي ؟أبداً، فني أحسن الأحوال يمكن أن نُقْدر ميزاتنا واستحقاقنا للثواب بالقليل لكن رهة الله ونعمته واسعتان، ］［سورة الأنعام：


偳
 ورَخْتَتِ وَسِعَتْ
 ，
 يَ يَ خيراً فأن ثوابه أفضل من فعله．ولكن
(8) ro\&rrar الفضيلة بذاتها ثواباً والششر بذاته عقاباً "الخوف من اله" هو بداية الحكمة ,التُعقل ولكنه لُِس الخـوف بالمعنى الاعتيادي للكلمة وليس على الصالحِن



 اضطهاداً سلبياً من قبل شعور خارجي بل هو توكيد ايهابي لوغبتنا الذاتِية بأن لا لا نغضب ربنا الذاي ير عانا بحنان. والخوف لكي لا نتسر الرضا الإلي. انه نوع من الخب وتحلهير لإرادتـنـا، وعليها يعتمل مستْبلنا تحت رحمة ونعدة الها فعلينا أن نستى جاهلين لأن نصل إلي عنوه. فثوتنا صغيرة ولكنه سيقبل خضورعنا واستسلامنا بـ (الإسلام) وسيشـهملنا بعفوه ونعمته وسيُسِير تقدمنا بموجب الثقانون الألي سنه الشا بحكمته. 1، وهكذا أصبحت عقيدة القانون
 انقلبت الإبرة بنعل معرقاتلات علينا أن نعيد إليها حريتها لتشير الم الثمطب المغناطيبي
مرة أخرى من جديد. (المز جم)

لان الأول ينسجم مع مشيئة الش والآخر ينا قضها ومناقضأ لكلبيعة الانسسان السمليمة كما خلتها الها بيده طبقاً للنموزج الذي الذي جعل فيه الإنسان ولا تبديل لعمل عمله

 هَ



 بالتوبة عندما نقع ئي المطيئة. ولكن التوبة
 أو التُظلاهر بالتشباؤم المظلم بل تعني ترك المرض من اجل الشفاء والاعوجاج (وهو بو الم الـشيء غير الطلبيعي) من اجل الطلط المريق المستتيم، والعودة لفطرتنا التّي خلتنا الله عليها من زيف إغراءات الشيطلان، [سورة الــروم:



اللا عحدودة وقوة تأثْثر التّوبة. ليس هناك كفارة بديلة لان هناك مسؤوليّة فردية ومع هذا فهي لِيست عتيدة (التّرير بالإعالن) لان أحسن أعالنّا تتضاءل أمام "الجنة" التي نؤهلها. وهي ليسيت عقيدة الكرما التي تلعب دوراً بارزاً في الفلسفة البوذية والهندوسية. ولإيانتا الحي بالنعمة الالفية والر همة فإنها تتلخل وتقبل توبتنا وتعطلينا فرصأ جليدة في كل مرحلة من الختبار سلو كنا في الحياة. لكن تبقى إرادتنا عاملا مهرً. فلا يدكتنا قبول شكال آلي للعزيمة التي تقضي على الإرادة الإنسانية في حكم العالم المصغر في داخلنا وتقضي أيضاً على شئ مثل الإرادة الإفية في حكم العالم الرباني النصغر والعالم الكبير بدوننا. V- V إذا كانت تلك العناصر الأسامية في حياتنا وقدرنا فكيف يمكنـا أن نعبرّ بشكل صحيح عن أفكارنا حول الجنتة بلغة بشرية؟ إن جنتظا هستڤلة عن الزمهان والمكان والـظلروف الزألألة. فلا يمكن الآن لأحـد أن يعرف بالضيط المباهج الروحية الانعكاسية المخبأة لـ، [سورة


الإلفي أو ثمرة الأفعال. فكل عمل لابدله من نتيجة. كا جاء في الملاحظلة



疒 (viv) (V)
 الفاكهة بالكللمات الأنحرة نلآية با فأنتم جُعلتم الوارثين بسبب أْعالكم الخسنة في الحياة وإنها ليست عثيدة الثُواب كما كان يطلق عليها.

يقاس الثواب بالمزاليا الحسنة ولكن
النعيم هنا وراء كل المُزايا والاستحقاقات. إنها عقيدة الأعـلال وثمارها، فكل عمل لابــد لـه مسن نتيجة. في النـظلرة الأولى
 ولكنها تَتْلف عنها ئ المطالبة بـ رحمة اله (0) الفاكهية والأكل تعبيران بجازيان وحتى لو
 بصحون وأكراب كا في الآليةا العان الما (I) عثيدة الكرما البوذية هي العاقبة الأنحلاقية الكاملة لأعمال المر ني طور من أطورار الوجيرد برصغها العامل الندي يثرر قلدر ذلك المرء.

حَنِ
 الحواس، ويمكتنا تفسير أعلاهما وأنبلبا إلم مفردات كها علاتة بـ (الجنة) في كل حواسنا المحمسة بأحسن أشكاها الما وتسعفنا حواسنا الحمس بـادر اك الجنة. فللعين هناك الأخضر العام بكل تدرجاته الجمهيلة في أوراق النبتة والألوان والأنشال الرال الئعة في الأزهار وترتيب الممرات والرياض وتدرجات الضضوء والظلل وجمال التُّحُّبِ الُناعمة الدائبة في الضبابالئنيف ومناظر الطبيعة والأنبار الباردة وهي تِّري تحت خرير ماء الجمداون المدندن. أما للإذن فمو سيقى الطيور ومورسيقى الشـلالات وموسيقى نور التقهر المتناغم مع صوت البُر بصحبة الة كاللقيثارة أو بدونها. ولاسة الشّم فليس هناك عـر عـر الـــروود فتطط بل عبير الـرياض ونـدي الصباح الرقيق وحتى تربة الحدائق. أما للتذوق واللمس فالنفو اكه الر ائعة وللمس الزّهور الناعمة التويية والمروج الخضراء



علينا أن نستخدم مفردات تُلمح لكا
 التعبير عنها فتط بالاحساس والتصور. ولو كنا نعرف جوهر الإحساس والتصور فسنستفيد منـه كـــيراً. وإذا توسعنا بالتطليقات المدهثة في العالم المادي فلا نستطيع أن نحصل على ومضات العالم الروحي النّي كان التصصد من الاجحساس والتصور فتح نافذة لعيوننا الروحية. ويوجد مثل ذلك الإحساس والتصور في

القرآن الكريم.
 الحدائق أو جنات الئعيم ولكنه صعب
 آلِكَنِ

线 وني كل اللغات الإسلامية فـأن كلمة جنات تختص بالجنة الإلفية . لنحهلر بعض الأفكار التّي نربطلها بشكل معتول بالكلمة المادية (حــائت) والمصطلح

كالسجاد فضالْ عن قبلات النُسيم العليل القضية الالفية بأنفسهم وكل ما كانوا جميعها تسعف الحـواس للنعيم الأعلى يملكون. r-الشههلاه والشُشدون الذين خحدمواوعانوا. ع-النّاس الصالحون عامة أولئك اللمذين عاشوا حياة اعتيادية ولكن بأهداف صا لـة دومأ. كل هؤلاء متحاون بصلاقة واحلة جميلة، [سورة النسشاء:79]
(9) تصة المعنى الروحي العمين حتى الإنسان الأكثر تواضعاً كن تثبل الإيمان وعمل
 روحية ميلة عظيهة. الما صحبة تعيش دوماً كحت نور شسس نعسة الشا هنه الثصة
重
 الأعلى هي درجة الأنبياء أو الرسل الذين الدين
 الإنسانية الملل والأخلاق. وتلك المن المنتة في
 الندين كان شسارهم الإخلاص والمثميثة

 ملكرا. وتلك المدرجة اعتلاهما الصشعابة


اللذي يمكنتا إدراكه من خلال حو اسنا. لا لا لصور الجنة نتط بل الجنة
ذات الأنهار والعيون البلارية من تحتها. وهـذا مـا يوسع آفاقنا أكـثر, ويمكنتا تصوير الطلبيعة بالضفاف وشُرِف المنازل المتالاصفة والمـروج المنحلدرة والأرض المرتفعة والوديان. فا هو التُشبيه الرورحي

لذلك؟
يبب أن لا نتخيل الجنة مكاناً كيباً مليئأ بترانيم مستمرة للمز امير (A) . وهناك مراتب خختلفة وأذواق ووقـار بحسب مترلة كل فرد وخصوصيته. وذلك معنى الإصرار على الخُصوصية، ومع هذا فانهم يشكلون أخَّةً واحدةً متساورون في السلام، جتمع هنسجمـ واحـد. وهناك سيكون تصنيف رباعي طبناً لاختلاف الحبرات الرو حية المكتسبة في هنه الـدنيا. ا -الأنبياء وهم الذين قادوالالإنسانِة. ب-المخلصون الثناذرون أنفسهم لّه وللّاين النذين ساندوا (1) . 3

 لا ينطَكُّ به لأنه أقدس من أَن يُنْكَر وهو رؤية العيون الإلفية ـ وربي) (أصحاب الجنة وأولثك النّين ي المرتنعات)، [سورة الأعراف:
 سَتَّ 象 إله نفس الفُتْين من الأرواح ومها يكن تنسير المتصوثة هذه المناطع فا من من شـك بأن الاحتفاظ بالشخصية الإلفية المثفردة في الآخرة سيعني النعيم بأشكال غختلفة لكل فئة.
11-كين يمكتنا تعرين مفردة
نفسية مثل "النعيمب" بمفردات رمزية عامة؟ فإذا كانت عِّمل فكرة التُناعة باية مفردات بجردة، فعلينا أن نعرف رمزية الحياة الاعتياديت؟ ومع هذا ترتنع إلى فكرة التهايب والرقة والتُناعة. وجُعلت أنعال الأكل والشرب روحية واجتلاعية (مهيأة للمجتمع) وسيكون الختيار أنواع اللّحوم
 لباس الذوق الأكثر فنية وقـاراً للتعامل

F تصنيف آخر في [سورة الواقعة:11]

 الثنين لا يصلون الم البنت، هم الأقربون
 تكون بينهم ويين النور الالفي المتقي أستار







= حضرت أبر بكر الصديق. ب-بعدهم جيش الثاهدين الكرماء الدين أدلدرا
 تد تكرن بالاستشهاد كا في مالة الإمام
 عند الوعاظ المثئيّين أو بأقام العلماء

 الناس الاغتياديني الصالحين المنين يودون أعالمم الاعتادية بياخلاص. إنبه مرتبة


حصلرا عل المجد. (لمزرجم)


الاجتتاعي وستكون هــأك عـروش


拰我 ，

$$
{ }^{(11)} . 乏 7 V \cdot \cdot \varepsilon 779 . \& 77
$$

أو سيء سيزول ولكن المير سيأتي بمعنى آخر في التقدير الإفـي النهاثي．وهكذا سيجد الحب الطاهر المُدس لنأسلاف ，الأهشاد والأزواج والزوجات والالاخحوان والأخـوات（الذين تشملهم كلمة ذرية） نعياً جديداً في حبهم المالص وسيجد

 بـين بعشوب ويـوسنغ أو أو بـن موسى وهـارون أو بين النبي المصطفى والمسيدة

诠
会 （原

 هي نوع من كل ها هو بهيل للثعن والعثيل
，التـروح وكـل مـا هـو مريح وني المزالج

وصحبة فردية وصحبة العمر المتقارب إضافة إلى الصحبة العامة． أما النذين نحبهـم في هذه الـياة（الدنيا） مثل الأمـــات والـزوجـات والأطفـال والأنخوات والأصدقاء والأقرباء فسوف يضافون إلى متعنا بصحبتهم بحب إلمي في جنة المسماء متحول لأعلى مرتبة من الحب الأرضي في جنة الها الأرضية．وبالُطبع ستكون حـالة الإيــان والحـيـة الجيدة متصلة، إذ لا يدكن للتنافر أن يدخل




（1）إن الرو ابطط ني هنه الدنيا مؤتة وزائلة لكن

 الناس وأعزهـم هم ثمن أحبرهم شـرط أن بكونوا صالجين أيضاً لأن في الحلمد
 والروإبط الزوجية يُلتّ روابـط جسدية معينة في هنه الحياة والتي قدندؤدي إلم الميكر أكتر وربا إلى الشر أيضا وكل ماهو جسـدي

ومصاحبة الحور في الجنتة ستكون للجميع
 يكتفظرن بمسؤوليّاتهم ولِيست الصفات الجنسية الجسـدية وأهـا كلمة (مـالاك) بالانجليزية (غير أصلها بالاغريفية أو اللاتِينة) فهناك الربط الماص بالفضضاكل الأنـتـويـة للـططهـارة والنعـمـة والجـــال ,الــبراءة والمتيثة والإرادة الُطبية. أنظر المLاحظة الدخان:ع0] المذكررة أعلاه و [سورة الـنبـأ: $0 q \cdot 7^{(1+)}$
 الطهارة وربيا ارتبطت كلمة (حواريون)


 ظاهر التُنوق مشابل السُواد الثشديد للبوبئ، وباكتالي بعطي مظهر البريت وشندة المثاعر
 , الإرادة المخيرة.(المزجمهم) الما
 ذوات الأعهار المُسـاوية يرمز للطهارة
 , الانسجام والعطغ. وترمز الأنوثة هنا كنه النزعيات وكذلك سيكرن المصاحبرن لُن كاتوا في هذا العالم أما رجال أو نساء =

المتكامل بالثفس ونكن كنغدة موسيقية تَجد لـنها بالتواصل مع الأخريات. YاY الجِسـي (الشهواني) مكان في الجنتة ولكن في دستورنا يكون ذا قيمة عقلية ونفسية ما يدكتنا تصويره في الدب الالفي المتكامل هـــاك. وتـد أُسيء فهـم كلمة (حـور)
 [ - • : :
 عِرْ فهي ليست تعني إناثاً بالشكل نحوياً،
=
 ,


 بثية النغزات. وستمد السفينة الغنية المجيلة يد الئرن كرغباتنا الثنقية وتعطي قناعة كاملة وخالدة لأرواحنا ئ أي طرين. ألها

 الملود بسبب الحياة الصـيهة التي عشناها على الأرض.


أمـا مناقب الرجولة هـن الوسامة عن الجمال والنعدهة الإلفية والتناغم والتقوة والـقوة وهماسة الشُباب للفخدمة فقلد والشُباب والمدمات كوننا نعرف هذه ذكرت بربطها اللذهني بالجنتة، [سروة الأشياء بيشكالها النقية هنا ولأشياء أكثر طهارة ونبالْ ما يصعب على أية لغة أن $0.0 \Lambda^{(15)}$ تصفها بشكل دقيت
|r|-رُسـمَ رمـز العيون أو الينابيع وأكواب الشُرب أو الحمر بطريقة جميلة في سورة اللدهر . لاحظ أن الكلمة العربية (شراب) تعني أما الشرب أو الحمر. وني اللغة الصصوفية فإن الحمر أو الأكواب هي وسائل بلوغ النشبوة الروحية. في حن تُلَّطّف اللغة الثقرآنية النشّوة بالْبرودة
 نشوة بالا حدود وبتوهج روحاني خصوصاً الما في المراحل الأولى للنعيم الرو وحي عندما تدخل الـروح عالمها الجـلـيـد. وبعد أن يمر الحدث الأكبر ليوم الحماب تدابل الــروح إقليم النعيم وتُسقَى كأساً من نبع الكانور الصوني، [سورة الدهر:0] 0

 تثشل رمزياً ينبوعاً في عالم النعيهم، واللذائن المضافة لكأس الحمر (الإلفي) الجميل

وبعبارة أخرى إن الرمزية تنبع من آرائنا
= والتركيز هنا على الأعهار المُساوية لأن بنلك الرمتز بتكامل تصور الانسسجام
 الزُزهن وعن سلطة البوت فليس هناكُ معنى للعهر والثشباب عدا الرمز للدحالة الومسطى من المنزاج والأذواق والثشاعر ولكنلها سيكرن انحجازاً مثدساً.
(1£) ويستمر الرمز النـي يكمل ئ ثناياه معنى أخلاقياً غيّ المعنى الظاهري، فلا يورجد
 الأثنوثة تم التطرف هلا في كلدة المن الحوراء. وأما نوع الوسامة وتوة الثنية وعظهة الرجبالة
 مياه والمحروس جيداً من العوامل البيرية والشثرائب وستكون خـدمات الثشباب المتحمسية بدون المنغع الثذاتية. (مكنون) أي حروس بشكل جيد ومنلت وعحوب عن التعرض للظُرون البـرية الثاسية حيث شوه التعرض للغازات والأبشرة
 تستعمل فسلاَ فإبا عهو أبة بصناديت مقفلة وعرورست من تدهور الوساثّط.

النذين يتحملون نكهته لأنهم الوحيلون النذين يتحملون بهاء اله الساطع، ولكن كل إنسان صالح سيذوق من هذا الينيبع المّزوج بالحمر الإلفي لدرجة إن تانيته الروحية تُكنه من الاستمتاع به به［سورة

 عا－توصف أعـى غبطة في الجنة

据

䆆
 تِنَ ذَلِهِ تَجْرِ مِنَ范 ． ولرضاة الهُ الواسعة نظلِر في مرضاة الإنسان الواسعة ترتفع هذا السمهو في الجنة،［سورة الفجر：：الج僠

النُنقي الـنـي لا يسبب السكر،［سـورة

 اللغة اللرمزية فأن الكافور يمثل كل ها ها هو
 مقبولاً ويضضر بمثايسِ غِر معدودة ثم يعطي التذليل الـذي تكون فيه الُروح مكاناً نلشُعور بامتالكا：الوقار والشُرف متمشالا بأثواب حريرية خفيفة وعروش ويرون التذليل با حوفم،［سورة الدهر
园 ，لَا لَّ ． ثميأتي مكان العالم الهائل متمثالزبالبهاء والسعادة السماوية．ويمثل شرب كأسِ من الزنجبيل متمثالً بنكهة وافثة المذاق من عين تسهى سلسبيلا（ابتغوا الوسيلة） ومالبس ：هيجة للحفل ومـأدبة ملكية （الهية）جملة وبهية رمـوزأ لتُري المدخل إلى الخضرة التي تنوق الوصف．وهناك
 منها المقربون إلى الها، وهـم الوحيدون


يس：يس纪 أَلْاَّ

 وَ رْ（U）（U）
 （6）（6）
为 أَحْ ，



 أكسَ
（：إنَّ
يصف المتطع الأول مسرح الأحدات رمزياً وطبيعة النعيمى．ويستهر الثول بـأن السعادة سـوف لن تكون منـفردة منعزلة بل ستكون مشاركة بالترابط على
－全（
10－وبعلُ فتلك هي صورة الفلالاص عند المسلمم．ولا تّضمن الـــلاص من عواقب خطايانا بالمعاناة أو استحقاقات الآخرين ولا في النرفانا（10）أو الإبـادة أو الامتصاص بل بتحقين الشخصصية المتكاملة والنععيم الني ينّمو في دواحلنا ولا يعتمل على الظروف المارجية．وربا تتطلب أقصى الجههود أو الجهـهـاد طيلة حياة الإنسان أو أكثر．ولكنه في الانجاز الأسمى في بلوغ كل الرغبات والسعادة
 ＂人

 بمقطععن مسن الجـــال المـنـرد،［سـورة （10）النر انانا هي السعادة القصوى التّ تَّخطى

شهوات النفس.(المزرجم)
（17）رأينا بالنجاة هو التّجنب السـلبي لكل الـيل عواتب عمل الششر والبلوغ الايجابي لكل
 لأن فضل الش يسبق أي شيء رأته عيونـا أنا أر سمعته آذآنا أر يمكن أن يتصوره خحيالنا．
(المَرجـم)
－天（造到到 $\qquad$ بحوت العالامة المندي：ج؟
 اللقناعة النفسية الماخلية غير المترابطلة البحث الثانب بظروف خارجية بل تعكس الأذواق

الاتصال الاول بين الإسلام والحركات
العالمية
الإمبراطوريتان المعاصرتان البيزنطية والفارسية انظظر［سـروة الــروم：V－Y




 أَرْحِ
 كَ والملاحظلات عليها تشير سورة الكووم الى الصراع بين الإمبراطور البيزنطلي هرقل والملك الفارسي كسرى أبرويز（كسرى الاصي
 جــداً＇لعالاقات هاتِّن الإمبراطوريتّنِ العظليمتِن والطريقة التي تضاءلثا فيها تدريياً أمام بزوغ شُمس الإسلام．ولِيس للقصة دلالات سياسية نتط بل دلالات

الر مة والانسجام．
وني المتحّع الثاني تشديد على هذه النقاط مرة أخرى ولكن من وجهات نظر أخرى．وسوف لن تكون قناعة ونعـيـأ اجتـلاعيأ فرديـأ بـل جهاعي تتشارك فيه العوائل والأصدقاء عن أحبيناهم في هـنه الحيـياة．وستكرن الـو حيـاتهم غنية بـذلك الـترابـط، بينىا ستبقى ذكريات الحب وكل ما ها هو جيد يـ هذه الحياة باقية وستكون نظيفة من كل المخاوف وأنواع الثلق القديمة في إدراك سام، وذروة الكلل إن اله هو اله الحثيقة الواحدة وهو الخِر والر همن

تر بمة: سعد نريف طاهر

عام Nvهق. الفارسية أصبحت بلاد فارس الدولة المتسسلطة على قوة اليونان تاركة هلا حرية

التصرف في الشّؤون اللداخلية. rror جاء صعود مقدونيا وفتح بـلاد فـارس عـلى يـد الاسكـنـدر عام
 !إلى أواسط آسيا شرقاً والى بلاد الشُام بضمنها فلسطبين جنوباً ومصر وعموم شـال أفريقيا. ووصلت إلى رومـا في توسعها غربأ إلي المحيط الأطلسي.
 بالفتوحات فأصبحت سيدة البلدان با فيها حوض البحر المتوسط. أما
 الرومانية فقد ذابت لا شُعورياً بالاسم وبالشُعب الروماني. ع-وني ذلـك الحـبن تُمردت قورات
عحلية في بالاد فارس على السملطة الهيلينية ورأس رعها في بارثيا وفرضت نفسها ,أسست السلالة الاشككانية سنة • امر استعاد الاشكنانيون بلاد فارس وأسسوا حـدوداً فم بخط من النهاية الشرقية

روحية في تاريخ العالم.
بـ
على إنا استهرار للإمبراطورية التّي نشـأت خــارج الجمهورية الرومانية فإن الصراع الأول حدث عام عندها هُزم التُنصل كرا اسوس (المشهور بخزائه) في حربه مع البارثيّن. ولو عـدنا المى الــوراء أكثـر إلى عصر دول المدن الإغريقية نشير إلى الغزو الفارسي لليونان من قبل الملك الفارسي (أحشو

 التّعاون المثشركا بين الدول الإغريقية. توسعت الإمبراطـوريـة الفارسية ئي تلك الأيـام غربأ إلى البحر المتوسط وساحل آسيا الصغرى. ولاننا شملت الْا المدن الإغريقية في آسيا الصغرى استمر التتبـادل في الحـرب والسـلم بـين بلاد فـارس والـعـالم الميليني (الاغغريتي). وعندما يشتّد التنافس بين المدن كانت المـدن الاغغريقية تناشد الملك المظظم (شاهنشاه بلاد فارس) بالمساعدة ضد خصومها. وني معاهدة سلام (انطليا)

للبحر الأسـود جنوباً إله نهر الفرات المسيحية حبن أمسس الصـروي الكبير



 وادي الرافدين. وكانت تلك الحدود النغوصية (المذهب ألـنر فاني) حيث الاعتيادية يين الإمبراطورية الفارسية امتزجت الفلسيفة الإسكندرية ذات

 والجزء الأكبر من الإمبراطورية البيزنطية وقد وند فشل الساسانيانيون بتطهير الديانة وضـــت مـصر وفـلــطـين وسـوريـا والتزموا فتط بعبادة الثنار كميزة رئيسية
 الأنحاقية فيخضعبون لرذائلّ الغطر سة والتّبذير والانتغاس في الشهوات الـيبية واحتكار المّوة والامتياز النّي بموجبه كيق فم شُب الدين أو استئصاله، وذلك ما بناه الإسلام.

الإمبراطورية الرومانية إلى التّسطلططينية
$\qquad$
-riv) وهو مذهب أسسه هأي الفارمي (IV)
 الصراع بين النور والظظام. (المورد/ منير


0-وصل التاريخ الفارسي مرحلة
 الساسانيون على السـلطة بتيادة اردشير الأول عام oror. فكانت الإمبراطورية الـــامـانية امـتـدادأ ألإمبراطورية الاهنينية وردت فعـل ضـد الفساد الأخـلاقي للديانة المزرادشتـبة التّي زحفت تحت هماية الإمبراطورية البار رئِة الاشككنانية لكن الإصلاحات الدينية كانت جزئية ويرز التناعل بين الديانة
.

(بيزنطلة) ئ عهد قسطلنطبن عام . الام الأهرية اللغة الحبشية الرسمية حليفة تكرر الـصراع بسن رومـا وبـلاد فـارس قريبة للفة العربية وإن الشُعب الأمهري
 يغزها أي من الفطرفين الروماني والفارسي



 ه \& \& مام كان عربي المُلد وإن فن العمارة كانت هنفصلة عن اللكنيسة البيزنطية لدى الأنباط في ملينة البتراء والخجر عقائديأ إلا أن هناك تعاطفاً كبرأ بين يظلهر تمازجأ فطريأللحضصرات الرومانية البيزنطبين والأحبـاش بسبب الديانة والإغريقية والمصرية والعربية. المسيحية المشتركة. وكان أبرهة الخبشي
 الحضاريةالفلارسية والبيزنطلية ولكنهابقيت لتّامير بيت اله في مكة حيث قاد حلة متفرجة صامتة عن نزاعاتهم إلى إن دخل أكثر قوا امها الفيلة لاجتياح مكة وتدمير الإسالم في معتركا المبياسات العالمية. الكعبة. وقد واجه صدأ كارثياً أُشِر البيه


 الحـرب بين الإمبراطوريتين الفارسية مكن الجزيرة العربية في آخر الأهر من والحمشية عبر البحر الأحر فنط. وكانت تبوء مكان قِادي بين أمم العالم .



أنطلاكيا المدينة المسيحية المهمة عام -عOم. وكـان الفضل لْقـدرة الثاثد الروماني بالياسروس الدفاعية يـ إنقاذ الإمـبراطوريـة البيزنطلية هـن كـوارت

 الغربي. وتحالف جوستينين مع الأحباش كأمة مسيحية ودخل الفقرس والأحباش في صراع في الئيمن. كانت أحوال العالم تُحاك في الجزيرة العربية على الأصعدة كافة. فلم ينقَذ الإسلام الجزيرة الُعربية فثط بل مكَنها من التوسع وأن تلعب دورأ بـارزاً في تـاريـخ الـعالم بعد محو الإمبراطورية الفارسية والتدمير الجزئي للإمبراطورية البيزنطية.
 الأول من القُرن السابع الميالادي فترة عجيبة في تاريخ العالم حيث حدثت فيها أحـدات وتحو لات عظيمة. فند أشرنا إلى ما حدث للامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية اللتدن هيمنتا على الأجزاء المتحضرة في أوربـا وأفريقيا وغرب آسيا. أما الدولتّان الو حيدتان اللتان لهم|

دقيقاً فالرقموسط بين 79 وما 7 وهنا أكثر الاحتم|لات. ويعد هزيمة الااحباش حل الفرس في اليِين وبقيت قوتهم هناك اللى حوالي المسنة السابعة للهجرة تحديدا
 Q-كـان الحـدث الأبرز في التاريخ
البـيـزنطلي في الــُـرن الـــــادس عهد جوستينين (مOTO-OYV) وني التّاريخ الـنـارسي عهـلد انــوشروان (1) وكـان جوستينين مشهوراً (pova بـانتصـاراته في أفريتـيـا وبتصنيف القانون والتشثريع الـرومـاني. وبرغم الحياة المخزية للكته تيودورا فثد أحتل مكاناً عترماً في تاريخ الإمبراطورية الرورمانية. أما انـوشروان فقد عُرف في ني التاريخ الفارسي بـ (الملك العادل) . وقد كانا حاكمين معاصرين لفترة ع عاسنة. وني عهدها كانت الإمبراطر ريتـان الفارسية والبيزنطية في اتصال متقارب
 أن الإمبراطـر الـروماني متبنيه. ولو - ليُسنط التبني لأصبح هن المطالبين بالعرش البيزنطي. غزا سوربا ودمر


تر بهم: سعد نريف طاهر
علامة في التاريخ في ذلك الوقت فها من تلك الإمبراطوريات عام وهع هذا اللبهاء والبريق فقد دبت

الهند والصصن.

 الزدهرت فيها العلوم والآداب والفنون الفوضى في الهند بعل وفاة (هارشا). ولم , المسلطلة المسياسية على أسس سليمة تعد الإمبراطورية الصينية بمأمن من بينز قاربت المتطلبات الدينية بين الهند (البرابرة). والـّبور العظيم الذي بُّي في والصين بعلاقات هيمة. ففي الأعوام الثرام الثرن الثالث قبل الميلاد لم يعد له نفع.
 الصيني الشُهير (يـوانع-جـوانع أو هن الشُمال الغربي والتبت من الجنوب يوانغ-تسانغ أو هسوان-تسانغ) برحلة اتّ الترش بالصين. أما الإمبراطـوريـة الرومانية نثد


وني الصـبن تـأسسست سـلالـة (تي أنغ) المجيدة عام ^ا7 و وقد أسر الفن والون الوندالية(14) تضغط أكثر فأكثر في الصيني لتلك اللسلالة العالم بـأسره. الامبراطورية. وني آسبا أنذا الأتراك والافــاريــون بـالضـغط عـلى الـنـرس
(19) قبالثل الوندال اجتاحت فرنسا واسبانيا وشرال أفريقيا في القرن المامس الميلادي

 بــروت). وربـا اششتقت مفردة الوندلة وتعني التّخريب المتعسد Vandalism

التقبائل . (المزج جم).

 الصحن تُعُلٌ منعزلة بشكل أو بآلخر برغم وجـود عـلاقات دبلوماسية هـع بلاد فارس والتُسطنطلينية ومغادا والئيبال على مستوى السفراء حيث الستقبلت سنراء

للتُويم المـيـلادي مع سنين الإسـام
الأولى في التُويم المجري. YY اب-تشير الملدونات العربية والفارسية

 (كـرى الأول) بينظا تشير كلمة خسرو كلقب إلى ملوك الفُرس بشُكل عام هذهنيـيت مشكالة بكل حال من الأحوال. وكسرى هو الششكل العربي لـ خسرو و وان اسـم انــوشروان اختصر إلى شروان من زمن الفردوسي فصاعلاً. بينزا يعني الششكل البهلوي (أنوشك-روران) ذو الروحا الحالدالدة. اY ابحصـل تُرد للجند فِ جيش

 الجيش قائد كتيبة (r.
 مغتصب العـرش فوكاس مـن باج
 له الإمبراطورية. وقاد (هرقل) حاكم

 برّوت)

والرومانيين فكانت تَّري معارك فاصلة بينهم بين الحين والآخر. أما الأمم الأكثر بساطة وأقل حنكة فند أخذت تنرض نفسها رغم نضاضتها وقيم نضائلها. وني وسط هذه الفُوضى العاز رمة جاءت
 الصواب والانالد من الفاني والعاجز ,الفاسل من النُيط والئتي. 11-اعتـلـ عرش انـــرشروان ابنه
 | لندمرت إمبراطوريته على أيدي الأتراك من جانب والرومان من جانب آخر.
 أما ابنه خسرو برويز (كسرى الثاني) فقد لالأ إلى الإمبراطور البيزنطي مورايس الــــي تبناه ولــداً وأعــاده إلـ العرش الثارسي مع البيير الرو مانية. وحكم

 رسائله يدعوه للإسلام. ولم يتم التأكد من إن الرسالة سلمت إليه أو لخليفته حيث لا يوجد حساب تاريخي دقين

ولاية بعيدة في أفريقيا تُرداً ضلده وأرسل وسقطت أورشليم (Y) وتحت جيوشهم

 ونهبت وذُبـح المسيحيون وأحرقتت كنائسهم وأهـبن مدفن المسيد المديِح نفسه. وحُملت الككثير من الآثار المثدسة بطا فيها (الصليب الحقيقي) الـنـي وأعتلى هرقل الشاب عرش التسـنطـنطينية عام • آم وأستهر حكمه اللى عام ويسميه التاريخ الإسالامي (هرقل) بينما بالإغريتي (هير اكيليوس). يعتقد المسيحيون إن الميد الميّ صُلب عليه إلى بلاد فـارس. واحتفل كهنة الدين الفارسي بيهجة لتُغلبهم على رهبان المسيح. وسـاعـت بهرع اليهود الثفرس ئي تلك المذابح والنهب لـعـدم قناعتهم بالهيمنة المـريحية. ورحب الوثثيون العرب بذلك وبكل
 الحدث اللافت للنظر (انتصصر الفرس
 نفسه النذي أشارت إليه سورة الروم في القرآن الكريم. ومسن الطبيعي أن يقف الوثنيون العرب إلى جانب الفرس في شماستهم

(القدس) (المزر جم).性 با-أدعى خـسرو برويز انـه أبن الإمبر اطور مورايس، وخلال بلوئه في اللفmطنططينة تزوج امرأة بيزنطية. وني رومانسيات (النظامي) تعرف بأسم (مـريـم) . وطبقاً إلى بعض المؤرخين فأنها كانت بنت الإمبراطور مورايس ولكن (جيبون) يشكك بتلك العاقةة. وعـلى أيـة حـال فند استخدم مـوارد الإمبر اطور الفارسي المحاربة المغتصب
 البيزنطلية عـام الحرب بين البيزنطيين والفرس حرباً قومية استمـرت الم مـا بعلد سقوط فوكاس عام •المام. أكتسح الفرس حلب ونتحوا أنطاكيا والمدن السورية الرئيسية با فيها دمشف عام
 المسبحية لـرومـا يعني نكسة لرسالة إلى أقاصي طرابلس في شمال أفريقيا.





 بـمسـاعـدة الـنـرس. أصبـحت حالة
 غضون سنين قليلة سيتتصر الروومان ثانِية ويكيلوا صفعة كيتة للفرس. وقـد أَمَـلَ الوثنيون العرب النـين
 بـأن اضطههادهم هـذا سيلمر التنزيل الجلديد للنبي الكريم الاضطههاد والصفعات المميتة التي كان يؤملها الفرس والرومان كل من جانبه كانت أدوات بيد الها لتهييئة تلك الظظروف لينّمو الإسلام ويزداد إلى أن أصبح الثونوة المهيمنة في العالم.
 النــارسي بفتح أورشـلـيـم (الْتـدس) بـل استـهـر الى مـصر حيث أحتلت وضُهت لإمبراطورية الفارسية عام وخراض معركة حاسمة مع الفرس في
 نــل جيشه بـحـرأ عـبر بـحر إيــة إلى الخليج المحاذي جلبال طوروس جنوباً،










 حلفًا مع الافارين وبيساعلتهم أبقى للاحتفال بانتصاراته وان يعيد الصصليب الفُرس في المليج حول العاصهة. وقاد المقدس الـذأي نتله الثفرس إلم مكانه
 عـل امتـداد السـاحل الجَنوبِ للبحر

 وني طريته أو في أورشليم (التّدس)
 حاملا رسالة يدعوه إلى الإيان الحتيتي (الإلي) النذي يَّدد على يد رسون حي في ذلك الزّمن. وظاهرياً استتبل الرسون باحترام. لكنه لم يدرك الفضمون الكاك المامل للعالم (الإلفي) الجديد والمستقبل الذي

ودخل بلاد الرافدين. وأصبح الآن ني موقن أن يضرب تي قلب الإمبراطورية اللفارسية. وحدثت معر كة حاسمة على نهر دجلة قرب مدينة الموصل في كانون الأول عام قام بالتحالف مع الأتراك وبمساعدنتهم

التزاهة التي حانظ با على موائيةه وعهوده فتركت تأثيرَ أيابياً في ذهن هـرقل. وقـد ذكـر البــــاري وكتاب

عرب اخرون التصة بالتغصيل. 19 19أمـا عـلاقات الملك الفارنـا بـالاسـاملام فتـد كانت غتـتلفة، حيث أستقبل (خــرو بـرويز أو خليفته) رسول النبي رئ باحتقار ومزق رسالته.
 "وكذنك ستمزة ملكتها. طلب الملك الـفــارسي هـن حاكمـه عـلى الـيمـن أن يذهب ويعتمل الرجل النذي نسي نفسـه وهو يغاطب حنيد أنـوشروان بكلملات متساوية. وعندما حاول الحاكم الفُارسي تنفيل أمر ملكه كانت النتيجة ختلفة تُماماً عا توقعها الملك النّارسي العظيم ملك الملوك. نتد أعتتق عامله الإسامام وُ وُسِرت اليمن كـولاية مـن ولآيـات الإمبراطورية الفارسية وأصبحت جزءأأ من الدولة الإسلامية البديدة. مات خسرو برويز في شباط عام بام بعـد أن خلعه وسجنـه أبنه


تنتح من خلال التنزيل الجديد من الش تعـلى. وربـا تأثر بقلبه بالثّصة التي * سمعها من الأعراب عن النّبي الأكرم لكن عظلمة إمبراطورياته، وكرياء شُعبه منغته مـن التبون العلني برسالة اله المجلدّة. وطلب البحث عن عن أي عربي
 شيناً عنه. وكان أبر سفيان وهو ابن عم
 شجرة العألة في قافلة تجّارية في سوريا فأستدعي إلى القدس. 11-وعندما حضر أبو سفيان إلى هرقل سأله الإمبر اطور عن هذأ النبي الجـديد عن قـربـ بر وني ذلـك الوقت كان أبو سفيان خارج الإسلام وعدوأ
 ومع هذا أخخبره بحثيقة وصدق النبي الأكرم مر* وعن طريق اندفاع المنقراء والطُبقة المسحو قة إليّ، وعن الازدياد العجيب لتُوة تأثيره الـروحي، وعن الُطريقة التي ! النور الالفي وتحرر من الوهم أن يعبود

ror

تر بمة: سعدنـريف طاهر
ونصف فتط وترشح ثـلان مرشُحنز للعرش اللفـارسي في المنين الأربعة صغيرة جداً حول عاصنتها وبالثالثالي

 الباكـانت تلك النهاية الحثيقية حتـى انـطـنـأت الـــــالالـة بـالن:


 rrv المبجل صاحب الكبرياء والطموح ا!لى ناية خخزية وفُتحَ فصلٌ جلديلٌ بِلاد فارس تحت راية الإسلام. . مسيحية جلديدة عندما أخلذت المسيحية
 مقاطعاتها لُسِ للفرس بل للدولة بطريرك الـقسطنطلينية إنه الأسقف الإسـلاميـة الجـديـدة الـتـي امتصت العـي الإمبراطوريتّن المدلديمتين. وارتفعت كل أساقفة العالم المسيحي. وهـذا ما اللدولة في نشاطها بعقيدة نقية للعالم أُقترح التصويت عليه من قبل باباوات


 العرب للإمبراطورية الإسالامية التي أنظي المالمة الكنيسة الأرثوذكسية المثدسة استهرت بالانتشار الى آسيا الصغرى وهـرا وهـم يـوسعـون سلطلهم الـروحية
 الإمبراطـر ريـة الـرومـانـبـة الشرقية وأسبـانيـا حيث يكهعون الـعنـارات

السلطان الثضضائي على العالم الغربي.










rot




 ,
اَتَرِبِنِ
 ومناهج الثّت فم الادلة القاطعة، والبراهِين الساطعة حقانيتها وصوابيتها وواقعيتها. وهؤلاء قداعطورا اهذه الضوابط والمعايِر حريتّها -بأمانهو وصدق-ليُيمن على كل حركتهم





 السعادة ويكون البقاء.و حين واجه هؤلاء العلعل) الابرار ماينسبه امل التزيغ والفوى المى الانبياء

 تنسير الآيات الششيفةّبيا ينسجم مع هذالالآجاه، ويتناغم مع تلكم المعايِر. الرئية الصحيحة
تّا لاريب فيه بين الثاص والعام من مذاهب المسلمين هو عصمة الانبياء (صلوات اتي اله وسلامه عليهم) من الخطأ والسهو والئسيان في التَلبي وفي غيره.كا أنه معصومون

 ومطهرون من اللننوب صغيرها وكبيرهاغير أن هناكك-من غير الشيعة الامامية-من حاول أن يستفيد من بعض الآيات الكيريمة انها تنسِبُ نلانبياء خلاف ذلكن الكا الامر الني دعا العلماء الابرار الى بسط القول في هذه الآيات لبيان خحطا هذا الفهـم، حفاظأ منهـم على صفاء الاعتقاد لُدى النّاس الطيبين الذين يأخذون الامور بعفوية وصدق، الأمر الذئي
 الاهواء أن يو قعوهم :با.

## معصية آدم

لعل الآيات التّي تحدثت عا جرى لآدمريّ في مو اجهة مكر إبليس وفيها قوله تعالى:


 حب الظهور،، من خلال الاستغراق في المراء والجدال العقيه، :بهف اسقاط الطلرف الآخر في دوامة من الُعجيج والضضجيج المرهق والحبى الى حد الوقاحة وتجاوز كل الحدود، وانتهاة با يسعى اليه كثير من الصحاب النوايا المسيئة من اهتبال الفرصة لإثارة الشّبهة،


الآيات الكريمة
 قال تعالى:事




roA
＂هِ （1．）© ©
谷后（T）（





 لِلْمَكَ

偅 كا然


 معصية حقيقية، ونجد الكثير من المفردات التي تسهم في بيان هذه الحقيقة، وتشبر اليها بصورة تثريرية سريعة هنا فتّول：

－（8） $\qquad$


病
．［IIV ： وان نتيجة ذلك هو اللشقاء والتعب الناي ينشأ عن مواجهبة حاجات حيط آخر، غير




尾
届尾








 الاقسام التّي سبقّه． ولِيس هذا الر ابط أمر أ افتر اضياً صرفاً، وانها ستجله نهجاً حياً يفرض نفسه في السِياقات

> البيانية التي يتداوها اللسان في عاوراتههم. القـر آن وترشيد الفكر البّشري

 وبالتعامل والسُلوك و التّعاطي مع الانبياء ومع تعالِيمهم وله تأثيرِ في حتيقة الارتباط بهم.
 البشّري، وتحريك العقل الانساني، وفتح آفاق المعرفة أمام الانسان، وتعميف الرؤية للديه، واطالاقه من أسار السطلحية القاتلة التي تشل حركته وتسلبه اقوى مبررات وجوده، وهذا هو ما عودنا عليه المُرآن الكريم في سياساته اليبانية في غختلف المقامات والاحوالن فهو يريدنا ان نصبح قادرين على ادر الك اكبر قدر بكن مـا تُتّزنه الالفاظ في مفر داتها وفي تراكيهها من ايكاءات بإلاحات تنفع في تنمية الفكر، وتعهن الوعي الاليالي للدى الانسان المسلم لُيقوم على أسس راسخه وقوية.
جذب وشدً

لقد رأينا الكثير حين واجهوا الآيات التي تتحدث عن آدمري* وعن غيره من الأنبياء قد استسلمو اللشبهة التي تُار، وامهاروا امامها، وقد تَلى ذلك في متو لات عجيبة وغريبة، صدرت عنهم في اكثر من التجاه، حتى قال فريق منهم إن الانبياء غِر معصومين معلانا.
 وثالث ذهب الى: أن المراد بربليس هو القوة الداعية الى الشر في الانسان وليس المرادبه إبليس الحتيثي لُيقال: انه قد تسلط على واحلد من عباد اله المخلصين.
 وانما المراد به آدم النوعي، والمُصة تخييلية عضضة ولم يقدم اي دليل على ذلك سوى حلسه،

(1) يراجع تُنسِر اليززان ج ^ ص rv.

او تدور في فلك التحكمات الباردة، واطالاق الدعاوى الفلارغة من دون الي دليل (على حد
تعبير سماحة اللسيد العاملي) .
غير انه قد بتي هنا امر ان نشّير اليهها في ما يأتي بايهاز وهما:
ا- التول: بأن لا أوامر مولويه قبل التشريع.
 ولثد حاول بعض العلم) الأعالم أن يقون ما ملخصمه:
全

 الجنة. خحاف الأَّكن.







 واما المعصية بمعنى غالفة الأمر الارشادي النذي لا داعي فيه الا إحراز المأمور خيراً

 ومعصيته خارجتان عن برى ادلة العصمة وهو ظاهر، وليكن هذا معنى تول القائل إن
تفسِر المبزان ج غا ص YYV.
 ونتول:


 فاذا ظهر ان الواقع كان غخالفا للظاهر، فان ذلك لايضر لأن تكليفه هو العمل بـا
 الولويته، وكان عدم ادر اكه لنذلك يمثل نتصانأ في مستوى وعيه وفهمه وحكمته، اي اي انه



 بالتدبير الصصحِح، وظائف العُقل الكامل، ومتتضيات المكمة الرشيدة. الوصايا الالفية لآدمري**

 ولاصنتها، ولا حالتها، ولاغير ذلك ماي يرتبط بها.فهو تعالى:


الأقوى والأوضح والأكثر صراحةً.


(r) تفسِير الميزان ج \& ال ص rrv. وليست تلك الشُشجرة من الامور الئبيعة التي يكون حضورها نفسه، كامنأَ في الكشثف

عن حثيقتها．
وقل ادعّى بعضهم ان لفظلة：（هذه）قلد جاءت لُتشتخيص الششجرة بكل تفاصيلها وصناتها، وهو ادعاء باطل، ويخالف البدعهة، لان الاشارة الحسبية تنيد حصر المشاراليه، ，والاطـلاع على ظاهر أمره، ولاتْيد شيباً في التعريف بياطنه وحالاته وخصائصه غِر الظاهرة، اذا لم يكن من اللبسائط التي تنحصر حقائثها بنغس التّو جه اليها وادراكها．
طموح النبي آدمر

 الحالص والصفوة والر ضي في صفاته وحالاته، والعاقل المدرك والمكيم والمّوازن والمد بر

 ولا يفكر الا في نيل رضاه ،وا الخصول على درجات القترب والزلفى منه والملول في منازل الكرامة للديه．

سبحانه ذلك في دائرة العصصيان بمعنى التّهرد على المولى وهتك حرمته وكسر هيبته ．


 ويتّمل ان يكون المراد بالفظلم في الآية：


ا－ان يكون التّعدي على حدو المخلوقات الاخخرى كالبشر او الملائكة او الجن او غير ذلك فيكون هذا التُعدي عليها ظللماً فمـ．


ويتّمل ان يكون المراد بالحدود هي حدود الها سبحانه وتعالى بحيث يكون التّعدي عليها تعدياً عليه، وهتكاً لـرهته وهو ما يدخل في دائرة العصسان، وإرادة هنا المعنى هن قوله تعالى

كانت الآية قذ صرحت بخلافه.
 فيكون الظلم لُلنفس دون سواها، بمعنى انه يمّالها اكثر ما اعتادته فيرهفها بذلك ويتّبها كمن يُستغل ست عشـرة ساعة بدلاً من ثُماني ساعات ليحصل على ما هو اهم بنظر ه، وهذا المعنى هو الاقرب بل هو المنتجِن في معنى الآية إذ جاء الإلناح اليه في قولى


يقو لا اذنبنا او عصينا.
هـف إبليس
 بل ان إبليس كان يعلم ان آدمر كان كان من عباد الها المخلَّصين، اي النذين لِيست فيهم ألـيّة شائبة وقد تأكد هذا الأهر له حبن أهره اله بالسججود له إعظلامأ للنبي آدم وتكرياً واعزازاً
 الهله والمطرد من ساحات قدسه ورحمته. ثم ان إبليس كان يعلم انه غير قادر على اغراء النبي آدم لانِ فتحول الى ذريته واكد


قال سبحانه: ذُرِّتِّ
.


- (8) $\qquad$


تفسه لانه يعلم انه عاجز عن ذلك.
 عليه ومعصيته لانه كان يائساً من أن يتمكن من ذلك بل كان إبليس يعلم ان بقاء النبي آدم وذريته في الجنة حيث لاجيع ولا عحسُ ولاعري ولا ... و لا... و لا....لا الوصول الى غاياته الخبيثة في الاضالال والاغواء. وهن أجل ذلك فقد كان هدفه الندي اعلنته الآيات الكريمة هو ان يُرِّرج آدمرٌ هن الجنة لُيواجه هو وذريته الملمع والعحسُ والعري والحر والبرد والمرض والمصحة واللم والموت والحياة والتّب والثراهة والغضب والرضى و...... الخ ولِيحتاج النّاس-وهن ثم-الـى الأهر والنهي والبعث والز جر، وتكون هناك هداية وغو اية وها الى ذلك. فانه اذاتم لـه ذلك فسيكون قادرأعلى الوسوسة والاغو اء والاضالال للدريته، وعما يشهد لنلك بن الآلات اللكريمة قونه تعالى لآدم
 الأعراف: • •

 وكانت النتائج أيضاً منسجهه مع ذلك كله على وفق ما اشارت اليه الآيات اللسابقة


 حجاب العبو دية، ويتّمرد علبه ويعصيه.
 انه هو ذلك الذذي أخبره الها بعداوته لـه ولزوجه. ,لا دلالة في الآيات على ان آدم

اطلع على سائر خصوصِياته، ومنها قدرته على التمثّل بأشكال غختلفة. اظهار عظهة آدم






 الأمر بنوع من الظلم والمبر حتى لأعدى اعداء الها من المُراعنة والجبارين من المجر مين .

 الثاني: انه توجد مصلحة في هذه التُجرة المنئي عنها. الثالثت: ان هنه الانصلحة تهم النبي آدم بالذاتات اكثئر من أي شَيْص آخر.




 وداخلة في صميمها وليست من الفو ائد الثانوية التّي يمكن تأجيلها او الاستغناء عنها.
اجتهاد النبي آدم

هناك من يريد ان يُول إن النّي آدم قد اجتهد فأُخطأ، وللمجتهد أجرٌ واحد وكان واجتهادها أخحطأ في ترجيحه هذاه ثم اكل منها بعد وسوسة الشيُطلان له وبعد تصدليقه في قَسَهِهِ، كما
 من الشُجرة وفي استجابته لتَلـُليس إبليس. ونقول: أنّا نعود ونكرر رفضنا هذا الككلام، للامور الآتية:

 مانع من الأكل عا يسانخها وليس هذا من قبيل الااجتهاد، بل هو أخذذ بظاهر الككام.
 الالفاظ من اوامر او نواه إلفية وطبقها هو حرفيا، وترجيحه لاحد الاحتيالّن إنلا هو
 مؤاخذاً عند الها ولو بيا استحق الحرمان من بعض الحتُوق، ومن هنه الو سائل والدلالثل:

 الناس وني حرمانه منه. ثالثاً: ان مقولة (اذا أصاب المجتهد فله اجران، واذا اخحطأ فله أجر واحد) ليس هنا

 يذنب لكي عب لـ الهُ عثوبة ذنبه، والثول باته قد ارتكب ذنباً صغيراً موهوباً معناه انهس لم

ruA

 زنب صغير المى حد نيل درجة الاجتباء والاصطنفاء||
 عقوبته وبين المثوبة عليه.
 معرفة المراد، فلمذا يعاقب؟!
 اللني كان آدم مكلفاً بالعحل بمتّضاه فأين الحُطأ من النبي آدم؟!! وأين الا جتهاد؟!! وأين اللذنب|!| وأين هبة عتوبته؟!|

الاهمام الرض دير لتفسير القرآن الكريم؟!!
 رواية أخ أخرى تطرح حلأَآخر للاشكال
 ان كان نهاه عنها وجعل عالمة صحة قوله هذا ان الملاكيكة المركلين بها سوف لايمنعونه من الاقتراب منها مع ان سبب عدم منعهم أياه ليس هو الاحلال بعد المنع، وانتا هو لانهم
لايمنعون من يملك عنالً واختيار|(8):

ويمكن ان يقال: انه لا توجد مشكلة بين الرُوايتّن، فان الرواية الثانية قد تكون ناظرة الى النهي والمنع عن جنس الشُجرة وان الملاككة لا يمنعون من الاقدام على الاكل من شُجرة
 عليه الشُجرة الماصة وان كانت بجانسة ها.

وعلى كل حال فان الرواية عن الامام الرضا ويe و كذلك هذه الر واية انما نسو قها للمتأِيد والاستيناس لا الاستدلال، وقد اوضحنا ان رواية ابن المـهم ظاهرة الانسسام مع السـباق



 الانتظلار المر

اللذي يثرِ الانتباه ان الشه سبحانه حين ابتل آدم بالأكل من الششجرة وظهرت علِه
 عليه يبطء شديل، وتثاقل مرهنَ وقاسب، ويتعاظم للديه الـُشعور بالضيق، واصبح يتلهن


 ان يتُوه



 , والجائزة انما تعطلى للناجحح المميزّ النذي انجز عملاَ مرضياً ونحطبراً ولا تعطلى لمن عصى وتُرد او لمن فشل وسمٌط ني امتحان الجدارة. معنى الاجتباء الا جتباء كا قاله الر اغب هو : (الجمع على طريت الاصصطناء) وقال ايضاً: اجتباء الهل العبد تَخصيصه إياه بفيض إلفي ليتخصل منه انو اع من النُعم بلا


سعي من العبد، وذلك للأنبياء وبعض من يفاربس في المنزلة من الصديقين والشهداه (0) وليتأمل المتأمل هنا كيف جلاء التعبير في الآية المباركة بكلمة (اجتباه) وكأنبا تريد

ان تلمح الى ما كان يعاني منه آدمرّهِ من توزع مضنِ، وانتشار وامتلاد من موقع الهاجة والعجز، والضعف في يختلف جهات حياته فأصبع يجوع ويعرى ويمرض ويعاني من المرو البرد، ويضعف ويقوى و.......
واصبحت به حاجة المى من يساعلده على بح ذلك الشتات، ولمالمة ذلك الانتشار، وسد



 تعالى هو الر حيم بعباده العائد عليهم بألطلافه وعناياته. وخلاصة القول: ان النبي آدم في سبيل الوصول اللى مقامات جليلة وعظيمة عند الها وظهرت آثار هذه التضحية في البلاء اللذي واجهه.
وبذلك يكون قد اثبت خلوصه وكونه صفوة الشه، وأن يممعه الها الليه، وأن يصطفيه

 واعلان لمقام الاجتباء الرفيع النّي يكتاج الم أسباب كامنة في ذات الشُخص المُتبى. دلالات في قوله تعالى (فتّلقى)
ولبيان ذلك يقول سماحته: ان هنه الاية قد ألمحت المى الامور الآّتّية:



تشير اليهه كلمة (فتلقّى) التّي جاءت بـ(فاء) التّفريع التّي تفيد التّعنيب من دون مهلة. ثانِاً: ان التّلقي للكلملات كان (من ربه) ويلاحظ ان تلك الككلمات قد تلقاها آدم من المواقع اللربريية التّي توحي بالر عاية والتتيبئة الحريصة على مصلحته والمهتمة بحفظل على وفق الحكمة والتدبير الصحيِ وتحت رعاية عين العلم الثاقبة والنافذة الى الاعالق والمحيعلة بأسرار كل هذا الؤوجود، ومن هنا نجلده تعالى يقول (من ربه) ونم يقل من الها ولابد ان تكون الككللات المذكورة كللمات عظليمة كا تلمح اليه كلمة الثلقتي. وكا يشُر اليه تنوين التنككِر النذي جيء به-في ما يظله -لافادة التُعظِمم.
 في أمسَ الماجة اليهه بعد ان حلدث له ما حلدث.
 في قوله (فتّاب عليه) عما يعني ان هذا التُلقي الككريم لتلك الككللمات، ووضعها في موقعها اللالتق بجا، وادراكا النبي آدم ولتلقي الر همة الالهية.
ولعل هذا التّلقي للكللمات هو النذي نتج عنه الاجتباء او هو نفسه الاجتباء او ملازم له، فان الآية قد جعلت توبة اله على النبي آدم تتيجه للاجتباء تارة، ولتّلقي الكلملمات تارة

 مالازم لـزيد من الرقي ين الوعي والرسوح ئي الاليان.
 على آدم دعا آدم ربه فتاب عليه بل قال: ان نفس تلقي النبي آدم للككلمات الستّبع عو د اله عليه.



 دعاء حتى لو كان هذا الدعاءهو:

عبد الحسين بيد هدو $\qquad$

لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك عملتُ سوعاً وظلمتُ نفسي فأغفر لي وانت
نحير الغافرين.
وذلك كله يكعلنا لا نتتنع بتول من يقول: ان الكللمات هي خصورص هذا اللدعاء، بل
 وهي عحما وعلي وفاطمة والحسنان صلوات الها عليهم اجمعين ليكونوا شفعاءه ووسيلته

كما دلت عليه الرو اليات الشريفة)
وهذه الاسلء هي التي كان الله قلد عامه إياها في وقت سابق حينر أمر الملاثكة بالسّجود له، وأراد تعالى ان يظلهر فم عظمة آدم، وانه لابد ان يو صل الككون الى كاله من خلال معرفة خاصة مع حثيقة تلك المو جودات العالِية، ولِيس للملانكت مشل هذه الثقدرات، نعم لثد علمه الله هذه الاسلاء، ثم عرضهم على الملاككة ورأى انوارهم وشاهد مقاماتهـ وعرف النم هم الششفعاه الككرماء اللذين لا بد أن يتظر مسشاعدتهم. أَة جنة!
تحدثت الايات الششريفة عن إسكان اله آدم وزوجه الجنة فعن أية جنة تتحدث؟ هل هي جنة المخلد؟ ام هي جنة هن جنان المنيا فا طبيعة خاصة بها، لا تنستجم وطبيعة الحياة على الارض؟؟ لأن الدنيا واسعة سعة كل ما في هذا الؤوجود.

وهل هي جنة ني السملء؟ أم هي ئي الارض؟
نجلد في الايات الكريمة، وني بعض الُروايات الشُريفة ما يؤيد الاحتّال الني يتول: الها من جنان الدنيا ففي قوله تعالى (قلنا اهبطوا منها) له درجة من الذلهور في ان الجميع كانو ا في عحل ما، ثم اخر جوا امنه كا يعني ان إبليس كانٍ مع آدم وزو جه في داخل ذلك المكان

الندي سمالها تعالى الجنة.
وقوله تعالى:


الكاني وتفــر المززان ج اص (V)
 $\qquad$


ان إيكونوا فيها.

كقولنا لمن تغيرت حاله، و خسر مو اقّعه اللدنيوية: لنتخلر أين كان؟وأين أصبح؟ فهذا لايناي ي الّروايات أنه
تزل الى الارضن، بل هو يتا(ءم هع ثجيع الافقو الن.

وهنالك بعض الُ ورايات تتو ل: إن آدم حو اه على المروة وتلاك المرواية تقو ل أيضاً: سثل الامام الصادق علغ عن جنة آدم أمن جنان الندنِا كانت؟ ام سن جنان الآخرة؟


 شأنها الاعداد لللحياة على الارض وتحللع فيها النشهس و القّهر.
 آدم عاليه المّها










 ظهور السو أة)

## التعبير القرآني عن الأكل من الشّجرة

اللافت أن الايات الكريمة عبّرت تارة بـ(ذاقا) واخرى عبّت بـر(اكالا منها) وثالثه بـ(اززلما الشُيطان عنها)، وواضح ان مُمة عناية خاصة في إظهار الخصوصيات من خلال هذا التنوع في التعابير.
 للى جوف آكليه، فان ذلك قد لايكون هو المؤثر في سقوط الحجاب، وظهور المسوءات بل

 بالشأن التكويني (فازلها الشيطلان عنها) وقوله: (فأزهلم) يشير الما الاسترسال والجري ونق السجية واعتعلذ ظاهر الحالJ .

واذا كانت هذه الحلدود هي حلود التكوين فان اختراقها وتجاوزهما سوف يترك الثره



 يريد تأكيد الارتباط المباشر بين هذين الامرين.


بالعنوان العام الذي هو الاسترسال والاعتلاد على ظاهر الحال، وينتج الحرورج ما كانا فيه , الانتّال للى موتع آخر ليو اجها حالاته وعوارضه السبوءات
والآيات الالكريمة تكاد تكون صريهة في ان السوعات التّي بدت قد كانت مستوره عن
 وهذا يشّر الما ان المرادبالسوعاء ات في الايات الكريمة ليس هو العورة بمعناها المعروف،
 ان زوجه انثى ويعرف الفرق بين الر جل والانثى، ويدرك معنى الزو جية بينه| . ولككن التُعبير جاءبالئسوءات التّي كانت كامنة وغير باديةللكناية عن تلك الاحو الن الصعبة

 . 119 - 111 : 11 :
 بذلك الى كثر تبا وتنوعها. كا انه قد اضاف كلمة (لم) ) فقال -جل وعلا-(بدت لمل) ، ليتأكد ان المراد بالسوءات ليس هو العورة لان ظهور عورتيه| لها محا لا ضير فيه، اذ الانسان يشعر بعورة نسسه، ويراها ولا ضير ايضأ في ان تبلد له عورة زو جه انيضاً. هل نجح إبليس؟
الحديث عن ان غخطط إبليس قد نجح نقد خالثف النبي آدم النهي المتو جه اليه فهو غير



$$
\begin{aligned}
& \text { ولعلنا نتول: كيف يكون النبي آدم هو الناجح ونحن نرى: } \\
& \text { انه هلِّ قد اهبط من الجنة: (اهبطلا) و(اهبطوا) . }
\end{aligned}
$$

عبد الحسين بيد هدو $\qquad$

[سورة الأعراف: :YY].

والجواب:

 رُبَّ
[rr:
ثانيا: ان ما جرى للنبي آدم هن هبوط، انما هو من آثّار سعيه نينيل اعلى مقامات الرضا والكر امة الاهية، وان يكون مع الانوار التّي رآها عند العرش ولم يكن يعلم انه عاجز عن

 ثالشا: ان قوله تعلى:
 ثُمة ها يلل على ان الاكل من الششجرة كان هو المببب فيا عرض هلما من حالات البلجع

والعري والحر والبرد وغير ذلك ما يعرض لاهل اللدنِيا.

㢄
جوع وعري...و....؟؟!

فأراد اله ان يعرفه|: ان الاكل هن الششجرة هو اللني جعله| غير قادرين على اللبقاء في
الجنت تكويناً وان ما يكري عليهل| من جهع وعري وحر، وبرد إنها هو نتيجة اكلها منها . فكام الشَ تعالى هلما لُيس عتابا، بل هو تسكين هما بأن الهل لا يز الن معها ير عاهما ويلطلف
 وجمعها اليه على سبيل الاصعلفاء. وسيلة إيليس في اغراه آدمر
حاول إبليس ان يغري آدمثيچ (فدلاهما بغرور) بأمور هنها: (ان الاكل من الشُجرة


وبقوله:
الأعراف: • •

كانت به حاجة للتغلب عليها وتجاوزها.
فالامور التّي ركّز فيها إبليس هي الآتّية:
 الششجرة سواء اكلت شُخصها ام من جنسها فان ذلك لايضرك بـ بل ان اله ميؤتيك ملكا، ولكن لا لاجل ارضاء شهوة السلطة، والتوة والئفوذ عندك لانه يعام انكا لا لا تعيش هذا المو، ولا هتم لثمل هذه الامور، بل لكي تُهيأ لك الفرص المتنو عة، وتتفتح
 الخصول على المزيد من درجات التُرب والرضا.
؟- لايبل: وهل يستطِيع انسان هو بمستوى نبي ان يتجاهل هذه الحقيقة فيؤثر لنة عارضة
 للحصول على مثل هذه الوساثلّ والثقدرات.


 طبيعتك وسجيتك فلا شهوات للديك، ولا غرائز تعيثك في السعي نحو ما تطلمح اليهِ

عبد الــسين بيد هدو $\qquad$

الحلال الطليب.
 مليدأ ومديداُ جدأ ولكن لا لنستفيد هن لنائل الحياة الدنيا ونعمها لانك صفوة اله

لِيست فِك أية شائبة.
فهنه اللعروض التّي وضعها إبليس امام النبي آدم رثغ تُنسجم مع اهدافه التّي يرى نغسه

 لأهر لا يريده اله؟؟!|! ويجاب عن ذلك: ان عدم ارادة اله لـ ذلك ليس لـر مته عليه بل لانه لا يريدله ذلك لـا فيه
 الشيطلان ام إبليس

عن ذلك:
او لاً: لِيس بالضر ورة ان يكون النبي آدم
يكاطبه خصرصاً مع عاولة إبليس التنخفي كا ألّحتُ اليهه الثروايات.
ثانيا: يلاحظ ان الآيات التّي تحدثت عن تعريف الها تعالى لِلنبي آدم بعدوه قّ ذكرت اسمـ (إبليس) ولكن جميع الآيات التي تحدثت عن موضوع الاكل من الشنشجرة، فكانت بV9 باسم (الشيطلان) بالرغم من أن بعض الآيات متصل بالبعض الآخر كا في سورة ظه. وهذا يشّر المى احتتال ان يكون إبليس قد توسل بيعض جنو ده الْنين ربا لم يكن النبي آدمر يعر فهـم اصلأ...أو ان ذلك يشّر الى صحة تُني إبليس عن النبي آدم لكي لايعرفه. ثالثاً: ان التَسَم يخرج من عهدة المُسِّم ويجعله في عهدة غيره، فإذا كان اله هو النّي سوف يكون المطالب، وهو الثذي يتّلى الأهر ويكون الكفيل والضامن فأن النبي آدم يكين
－©（造到
بريئأ من اية مسوُولية وبعيداً عن اية مواخخذة.

ولو انَ آدم
 عليه من مقامات التقرب والزُلنفى عنده سبحانه، و كالاهما مرفوض جم جلة وتغصصلا．

 لا يلفعونه عنها كا يلفعون غيره فاكالا منها ولم تدفعها الملالئكة عنها لانهم كانوا مو كلين بدفع من لايملك اختياراً وعنالا．

## توبة آدم

 وحتى لو كانت هنالا توبة من النبي آدم فان هذه التوبة لاتغني الإِقلاع عن المعصية، عن
 العون، فان المثككلات التّي واجهها قد اكدت حاجثه الى التّسلديد والرع عاية الربانية فمن الطبيعي أن يعود النبي آدم اللى ربه الر حيمه، وان يخشع ويخضّ لله، ويطلب منه، وهو الغني الكريم والرؤوف الر حيم أن يعود اليه بالا حسان والفض النضل والهداية．
 كل ما ينفع في سد الحملل، ورفع النُّص، ودفع العجز ．

 ايضأ قبل إمباطه، فاهباطهبعد ان تاب الهُ عليه يعطينا ان المراده هو ما السلفناه وليس ما قالوه． وني المتام نتول：انثّا لا نريد من الثّاري الكريم انِ يعلن انه قد أنتهى اللى درجة اليفين بان ما ذكرناه هو صريح ما تذهب اليه الايات المباركة الني لا لا عيحص عن الايِيان به، فان القُرائن، والدلاثل والشُواهد المتضافرة تأخذ بأيدي بعضها البعض لتُعطلي ظهورأ تقوياً

لنكآيات فيا نقول، وقد ظُهر ان ذلك هو ما ينسجم مع المفاهيم والثقواعد العقلية ومع الثوابت واليمّينيات.
ولكنتا ندعوا الثقاري الكريم لامرين هما:
 بعدها حتى كو لم يتمكن من اكتشاف التأويل الصحيح لفنه الآية ومشيلاتها، فليرد علمها الىي الر اسخني في العلم (صلوات الله عليهم)، وذلك لان هذه العصيهة ثابتة بالدلالة العثلية
القاطعة التي لا بجال لأية شبهة فيها.

ثانياً: ان ينسح المجال لاعتبار ما ذكرناه في تفسير الآيات الشُريفة، التّي تحكي لنا قصة آدمر快 كونها امر أ عتملأ وقريباً جدأ أن معنى الايات.
 المذكورة على صدور النذنب، بل حتى على صدور خلاف الأونى من النبي آدمرّه قبل
تشريع الشر ائع أمر أغير مقبول.

وبعيداً عن الانصاف العلمي-لئيس فتط لفقده المسوغات المعقّولة والمقبولة بل لوجيرد موانع كثيرة في هذه الآيات نفسها التي رأينا بوضوح كيف أنها-فضلاً عن الروايات-تبطلا
 دائرة الصحة او احتلاهلا.

ولكن قبولنا الافتراضي هذا لُيس دعناه الثقول باحتتال صلور المعصية من النبي
 الدقيق نلآيات المباركات.ان على الانسان العاقل في مثل هذه الحالة أنّ ير جع علمها الى

اما احتحال صدور المعصية فعلاُ، بل صدور خلاف الأُّلى منه
المّتروك، فقد رفضناه جلة وتفصيلاً. وذلك لُوجود الاعتقاد الملازم والاكيد بنزاهة الانبياء ,الأئمة الطلاهرين (صلوات الها عليهم اجمعزن) عن كل معصية ونقص واخلال.



[^0]:    
    4.

[^1]:    Y Yr// / / (18)
    rAr/4 / (10)

[^2]:    
    

