

ملخص البححث
يهدف هذا البحث إلى إظهار الصورة الجمالية لألفاظ القرن الكريع وأساليبه اللغوية والبالغية
وأثرها في معنى الآيات الكريمة .
وقد انتهيت في هذا البحث إلى بعض الأمور ، من أهمها :
ا, بـيان وجوه إعجاز القر آن الكثيرة والمتعددة ، وأهمها : بلاغته وفصاحته التي أعجـــزت العرب وغيرهم منذ نزول القر آن حتى يو منا هذا عن بلوغ مرتبته العليا من الفصاحة المعجزة

والبلاغة الباهرة .
rr_ إظهار فصاحة القر آن وبلاغته التي تتجلي في جميع آياته ، بل في حروفه و كلماته ، وأنَّ
فصاحته تلك لم تتغير من سورة لأخرى أو آية وما يليها ، بل الكل على نسق واحــــد مـــن الجز الة والبالغة والفصاحة الباهرة المعجزة ، وذلك مما يثبت أن القر آن من عند الله " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختالافاً كثيراً " فكل آياته على اختلاوف موضوعها تجري
 العرب وفصححاؤهم ، فلكل واحد منهم مجاله الذي نبغ فيه دون سواه . ســ بيان اهتمام العلماء قديماً وحديثاً بالقر آن الكريم وما يتعلق به من الأمور التي تثبت أنه ما من أمة اهتمت بكتاب ربها على ذلك من كل تلك المؤلفات التي ازدانت هـا المكتبة الإسلامية خدمة لكتاب الله هَّلّل .
 ونثرهم وخطبهـم ، على الرغم من نزول القر آن بلغتهم وبأسلوبهم ، لكن فرق بين الثـــــى والثريا ، فالعرب على عادقـم ربما يستخخر جون من البيت نكتة بلاغية لا أكثر ، أما آيـــات القر آن العظيم فز اخرة بو جوه البلاغة التي لا يحصيها بليغ أو يعدُّها فصيح

Summary Of The Research.
The rhetorical styles and their significance in the Quranic expression
Surah Taha (111-135)
This research aims to show the rhetorical image of the Koran and its impact on the meaning.
I have addressed in this research some things, including: 1 - Statement of the existence of many Quranic miracles and multiple, and most important: his rhetoric and his success that has failed Arabs and others since the descent of the Koran until today.
The revelation of the Qur'an, which appears in all its signs, words and letters. And that did not change from Surat to another. Prove the Koran
Clarifying the interest of scientists in the past and recently in the Quran. As we see those works that decorated the Islamic library.
The message of the Koran, which increased what the Arabs used in their poems and prose. Dr. Ahmed Abdel Hamid Mohamed Ahmed. Assistant Professor, Department of Interpretation and Quran Sciences.

## المقدمة



 ورسوله .
وبعد

فإننَ القر آن العظيم جلَّت بلاغثُه أن يُحاط بِا ، وعظظُتْ آياتُه أن يؤتى بمثلها فللــــهـ




 (1)" ظَهِيرًا

وقد توافر للمعاندين من هميّة الجاهلية ما يجعلهم مضطرين لقبول هذا التحدي ومحاولة الزرال لكنهم عجزوا لا لشيء إلا لكونه فوق فصاحتهم التي توارثوها كابراً عن كابر ، وتفاخروا هِا جيلا بعد جيل . هذا مع ما لاقوه من مهانة التحدي مرة بعد مرة ، كمـــا قـــال شـــيخنا الـــد كتور عبد الله دراز - رحه الله - : أنه بعد أن ظهر عجزهم عن الإله

 (r) (َهُهيرًا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الإسراء ( } \\
& \text { (الإسراء الإس }
\end{aligned}
$$

فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك كلا صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألـــداء ،



 الحروف ، وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان ، و كل مــن لا

وقد كان التجاؤهم للحرب والقتال مع تر كهم لما دُعوا إليه من الإتيان بمثله أو بشيء مـــن مثله دليلاً على منتهى العجز والذل والهوان . يقول الإمام الباقلاي - رحه الله - : قد عُلِم منهم أفمّ ناصبوه الخرب ، وجاهدوه
 المعجزات ، يريدون تعجيزه ليظهروا عليه بوجه من الوجوه ه الورا فكيف يجوز أن يقدروا على معارضته القريبة السهلة عليهم - وذلك يدحض حجته ، ، ويفسد دلالته ، ويبطل أمره - فيعدلون عن ذلك إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور الـــي

 لا يألي به البلهاء السفهاء ، فزاد من مهانة نفسه مهانة فوق المهانة ، وأظهر من بلاهة عقله بلاهة ما بعدها بلاهة .
يقول الطبري - رحمه الله - " فأقرّ جميعُهم بالعجز ، وأذعنوا له بالتصديق ، وشهدوا على أنفسهم بالنقص ، إلا من تجاهل منهم وتعامى ، واستكبر وتعاشى (") ، فحاول تكلُّف ما با
(1) النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز ص هی ط ط دار القلم - الكويت

 مادة " عشش" جـ

قد علم أنه عنه عاجز ، ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر ، فأبدى من ضعف عقله ما كان




وقد حاولت في هذا البحث - على قدر استطاعتي - أن أستخرج من آيات القر آن
 دلالة استعمالها في هذا الموضع

والله أسألُ أن يو فقني فيما نويته وأن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع .
(1) ينظر : ججامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري جــ ا ص ^^ ط دار الفكر - بيروت

وقد اقتضت ظروف هذا البحث أن يأيت في مقدمة وأحد وعشرين مبحثاً وخاتمة . أما التمهيد : فذكرت فيها لحة عن إعجاز القر آن وأقوال العلماء فيه ، ثم تطرقتُ إلى الحديث عن معنى الفصاحة البلاغة وبعض ما يتعلق بِما .

أما المباحث : فذكرت فيها أحد وعشرين مبحثاً ، ذكرت في كل مبحــث منــــها - كمـــا
 القر آن الكريم ، وبما يخدم الأساليب البلاغية التي تُبني على ملاحظة سياق الآيات من ســـابقٍ ولاحق

وقد حاولت إبراز هذه الأساليب البلاغية في الآيــات القر آنيــة - محــل البحـــ
مسترشداً بجهود السادة العلماء في التفسير والبلاغة من قدماء ومُحْدَثَّين ، والذين أبرزوا من خلال جهودهم المشكورة صوراً بلاغية عدَّةً ، بما يظهر إعجاز القر آن وبلاغته ، كما ذكرت بعد بيان كل موضع بلاغي في الآية سرَّ استعمال هذا الأسلوب بما يوضح بلاغـــة القـــر آن العظيم

أما الخاتمة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. طريقة البحث :

وقد جاءت طريقتي في البحث- بإذن الله - الهِ

 بلاغة هذا الأسلوب فيها
rــــ أقوم بشرح كل لفظ من يحتاج إلى شرح وذلك من معاجم اللغة ، ودواوين الشِعْر .
 إياها على الكتب والأبواب ، كما أقوم بنسبة الأشعار إلى قائليها ، والتخريج من كتب الليا على مادة الكلمة

 قصدتُ الخيرَ وحاولتُ على قدر جهدي ، والله المادي إلى سواء السبيل .

## التمهيد

## وجوه إعجاز القر آن

يقول الإمام البقاعي - رهمه الله - " وقد اختلف الناس في سبب الإعجاز وأحسن ما وقفت






 شعبة "(1) أهـ

وقال ابن عادل - رهه الهُ - " اختلفوا في الوجه الذي كان اله القر آن لأجله معجزاً ، ،
فقيل : هو الفصاحةُ وقيل : الأسلوب ، وقيل : عدم التناقض ، وقيل : اشتمهالهُ على الإخبار عن الغيوب ، والمختار عند الأكثرين أن القر آن معجز من جهة الفـة الفصاحة "(\$) .

وبالتدبر في القر آن العظمِم نجد أن كل هذه الوجوه متوفرة فيه ، وشاهدة على إعجازه
 بأسلوب بالاغي ، وفي كل القر آن يعجز هم بعدم تناقضه لا في الأسلوب ولا في در درجة البالاغة الواحدة من أوله لآخره .


 بيروت

معنى الفصاحة والبلاغة
أولاً : معنى الفصاحة :

تدور كلمة الفصاحة في اللغة حول البيان والظهور والسلامة من كل ما يشوب الشـــيء ، يقول ابن منظور - رمه الله - : الفَصاحةُ : البَيان ، فَصُحَ الرجلُ فَصاحة فهو فَصِيح من قوم فُصصَحاء وفِصاحٍ وفُصُحٍ ورجل





الفصاحة في اصطلاح علماء البلاغة :

 أولاً : فصاحة الكلمة :
أمّا الكلمة الفصيحة : فهي الكلمة العربية التي تَخْلُو من أربعة عيوب وهـــي : التنـــافر ، والغرابة ومُخَالفة القياس ، وكراهة السَّمع لما .
أوّلا : شرح العيب الأوّل : وهو تنافر حروف الكلمة : التنافر في الكلمة صفةٌ فيها تجعلها ثقيلة على اللِّسان ، يصعُبُ النُّطْقُ هِا.

 بالعر بيّة النُطقُ هِا هـا ومن أمثلة ما هو شديد التنافر:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر : لسان العرب مادة " فصح " جــ بص \& \& \& دار صادر - بيروت . } \\
& \text { - } 11 \text { - }
\end{aligned}
$$

و كلمة "مُستْشَذْزِرَاتَ" بمعنى منفتلات ، وقد جاءت في شِعْر امرئ القيس ، قال :

ثانياً : شرح العيب الثالي : الغرابة :
الغرابة في الكلمة كونُها غير ظاهرة المعنى ولا مألوفةِ الاستعمال عنــــد فُصــــحاء العــرب
 غريب عند غير فصحاء العرب وبلغائهم م والغر ابة إمّا تكون بسبب يُدْرة استعمال الكلمة عند العربـ ،
 ومثُلُوا للغريب النادر، مثل كلمة "مُسْحَخْفِرَة" بمعنى "متّسعَة " ثالثا : شرح العيب الثالث : خخالفة الكلمة للقياس:

 كلمة "الأجْجَلِ" والقياسُ أَنْ يُقَالَ فيها الأجَلِّ . رابعاً : شرح العيب الرابع : كون الكلمة مكروهةً في السمع :



 كَرِيُ الجِرِشَّى: أي: كريُعُ النفس .
(1) ديوان امرئ القيس من قصيدة مطلعها : قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومزل ، ص هr ط دار الجيل . بيروت
( الدولة .




 مفرداته ، وهي :
العيبُ الأول : تنافر الكلمات عند اجتماعها ، ولو كانت مفرداها فصيحة :
 اجتماعها، مع كون كلّ كلمةٍ ليّنةً سهلة النطق هِا وها
 علامات التنافر في الكلام أن يَصْعُب على معظم ألسنة الناطِّين العر بية النُطقُّ به ، مثل :
 العيبُ الثالي : ضعف التأليف :
وهو أنْ يكون تأليف الكلمات في الجممل أو إجر اؤُها الإِعْرَابي على خلا
 هو من عامّيها ، أو من نطق الدخلاء على أهلها من ليسوا منها ، أو من نطق أطفال الأمـــة الذين لم يتمرّسوا بقو اعد لغتهم .

 فجاء بالضمير المنفصل " إيّاهُمْ " مع إمكان جبيء الضمير المتصل ، لضرورة الشـــعر وهذا من العيوب المخلّة بالفصاحة .

العيبُ الثالث : التعقيد اللفظي :


 الواحد
وهذا العيب أشدّ نكارةً وبعداً عن فصيح الكالام من عيب " من أمثلة التعقيد اللّفظيّ


 وأْفْسَد

العيبٌ الر ابع : التعقيد المعنويّ .



 بن الأحنف :





$$
\begin{aligned}
& \text { (†) ينظر : ديوان العباس بن الأحنف ص } \\
& -1 \leq-
\end{aligned}
$$

ثالثاً : فصاحة المتكلم . فصاحة المُتكلِّم : عبارةٌ عن المَلكة التي يقتدر بها صا صاحبها على التعبير عن المقصــود بكــــامام
 فيكون قادراً بصفة الفصاحة الثابتة في نفسه على صياغة الكاملام مُتمكّنًا من التصرف في ضُروبه بصيراً باحخوض في جهاته ومنَّاحِيه(1) .
(1) ينظر : جواهر البلاغة لأهد الهانثي ص IV وما بعدها ط مؤسسة المختار للطبع والنشر ، البلاغــــة العر بية أسسها وعلومها وفنوها للقزويني جـ 1 ( ص 1 ( 1 وما بعدها ط دار القلم - دمشق

ثانياً : معنى البلاغة
البلاغة في اللّغة :
البلاغة عند أهل اللّغة هي حُسْنُ الكلام مع فصاحْ الباحه وأدائه لغاية المعنى المراد.



 ويقصده بكلامه ، والبلاغَةُ تكون وصفاً للكاملام ، ووصفاً للمتكلّم البلاغة في الاصطلاح :
 فيشترط في الكلام البليغ شرطان :




الفلُو غ الكالام من نفسه مبلغ التأثير الأمْنثل المرجو (") .
 فقال : تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة، و كل ما شاكل ذلك ما ما يعبر به
 الأغراض والمقاصد،وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم، ويكشفوا لمم عن ضمائر قلوبهم"(").

$$
\text { (1) لسان العرب مادة " بلغ " جـ ص } 9 \text { 1 ؛ ط دار صادر - بيروت }
$$

(ّ) دلائل الإعجاز لعبد القاهر البر جاين ص بء ط مكتبة الخانجي - القاهرة .

وفرَّق ابن سنان الحفاجي بين البلاغة والفصاحة ، فجعل الفصاحة مقصـــورة علــىى
وصف الألفاظ ، والبالغة وصفاً للألفاظ مع المعالي فقال : والفرق بين الفصاحة والبلاغة : أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ ، والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعالي ، لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة، وإن قيل فيها إفا فصيحة. و كل كالام بليغ فصيـح وليس كل فصيح بليغاً، كالـــــي يقـــع فيـــه الإســـهاب في غــــير

وجعل القزويني - رحــــه الله - الفصـــاحة حـــفة للكلمـــة المفـــردة والكــــام
والمتكلم فيقال : كلمة فصيـحة و كالام فصيح ومتكلم فصــيـح ، وقصــر صـــفة البالغـــة على الكالام والمتكلم دون الكلمة ، فيقال : كلام بليغ ومتكلم بليـــغ ، ولا يقـــال كلمــــة

بليغة)
والذي استقرت عليه بكوث البلاغة أن البلاغة كل و والفصاحة جزؤه ، وأن الفصاحة مــن
صفات المفرد كما هي من صفات المر كب(ّ)
عناصر البلاغغة في الاصطلوح :
ترجع البلاغة في أصولها العامة إلى تحقّق العناصر السّنَّةِ التالية وهي :
العنصر الأول : الالتزام بما ثبت في متن اللّغة وقواعد النحو والصرف ، واختيار الفصيح من المفردات والْجُمَلِ والقواعدِ .

العنصر الثالي : الاحتراز عن الحطأ في تأدية المعنى المراد .
العنصر الثنالث : الاحتراز عن التعقيد في أداء المعاين المرادة ، سواء من جهة اللّفظ أو من جهة المعنى

(Y) الإيضاح للقزويني 1 ( 1 (Y) دار الكتب العلمية - بيروت
 العربي

العنصر الرابع : انتقاء الكلمات والعبارات الجميلة ، الّتي يُدْرِكُ جمالَها الحسٌُ المرهــف ، والذّوْقُ الر فيع لدى البلغاء .

العنصر الحخامس : تصيُّد المعالي الجميلة ، وتقديمها في قوالب لفظيّةٍ ذاتِ جمالٍ. العنصر السادس : تزيين الكالام بالخسِّنَات التي تَسْتْيَيُ إعجاب المخاطِّبين ، والخسنَّاتُ التي



## أقسام علم البلاغة

قسم علماءُ البلاغة هذا العلم إلى ثلاثة أقسام : معالي - بيان - بديع ، وهذا شرح مـــو جز لكل علم وما يختص به :







 والننكير والتقييد والقصر والفصل والوصل وغير ذلك .



 علم البيان : البيان لغة - الكشف ، والإيضاح ، ، والظهُوُر واصطلاحاً : أصولٌ وقواعلُ ، يعرف هِا إيرادُ المعنى الواحد بطرق يختلف بعضُها عن بعض في وُضوح الدّلالة العقلية على نفس ذلك المعنى ، فالمعنى الواحد يُستطاع أداؤه بأساليب مُختلفة
في وضوح الدّلالة عليه(\$) .


 وهو يهتم بابلجز والتشبيه والاستعارة والكناية .

البديع : لغة - المخترع الموجد على غير مثـــال ســـابق، وهـــو مـــأخوذ ومشــتقٌ مــنـ
قوطم - بد ع الشيء، وأبدعه، اخترعه لا على مثال .

واصطلاحا : هو علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكالام حسنا وطلاوة ، وتســـكوه


واضع علم البديع :


عبارة : "البديع"(") .

وهو علم يختص بييان الخسنات المعنوية كالتورية والطباق ومر اعاة النظير والمقابلـــة والتأكيد والخسنات اللفظية كالجناس .

「

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الأول } \\
& \text { - الأساليب البلاغية في قول اللهِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة : }
\end{aligned}
$$










 ظُلْمُمًا
يقول الإمام البقاعي - رهه الله - " لـا ذكر خشوع الأصوات أتبعه خضوع دوها



 من غيرهم " ظُلْمًُا (")"
ll 11 (1)

(

فائدة : في أهمية إظهار وجه التناسب بين الآيات والسور : من الأمور المهمة لكل متعرضٍ لتفسير آية أو بيان ما فيها من أساليب البلاغة القر آنية
 للقر آن الكريع .



فيه " أ. هـــ (').

يقول الإمام الشاطبي - رحه الله - " فالذي يكون على بالٍ من المستمع والمـــتفهم الالتفاتُ إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها ، لا ينظر في أولها دون
 بالبعض لأها قضية واحدة نازلة في شيء واحد ، فلا حيص للمتفهم عن ردّ آخر الكام على

 دون بعض "(ا) أ.هــ اــ الاستعارة(") : في قوله " وَعَنَتِ "
 العر بية السعودية - جامعة أم القرى .
(Y) المو افقات للشاطبي جـ غ ص VIT دار الكتب العلمية - بيروت .
(r) الاستعارة في اللغة من قوطم : استعار المال إذا طلبه عارية .

 من شيء قد عُرف هِا هـا ـو وللاستعارة قيمة بلاغية : الاستعارة من أدقّ أساليب البيان تعبيراً وأرقها تأثيراً وأتملها تصويراً وأكملها تأدية للمعنى وهي ميدان واسع للتصوير والإبداع ، فهي قائمة على تناسي التشثبيه وادعاء أن المشبه فرد الماء من أفراد


حيث استعير الفعل الماضي للتعبير به عن المستقبل ، فالكالام هنا عن يوم القيامة وما سيكون فيه من عذاب الكافرين جسدياً ومعنوياً





 مستأسِرة بعَناء ، وأَعنيته : أَذللته (لّهِ

فالمعنى : ذلّت وخضعت(غ)
بلاغة الاستعارة هنا :
الغرض من التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي بيان كمال تحقق وقوعه وهويلُ أمره .
= من أفر اده وذلك في الاستعارة التصريية ، أو بطيِّ المشبه به والدلالة عليه ياثبات لازم من لو ازمه للمشبه




 (1) النحل


 للشئون الإسلامية - بجنة إحياء التراث العر العربي「 ( )


يقول السيوطي - رحه الله - هذا النوع من إطلاق الماضي على المستقبل الغرض منه

ويقول الزر كشي - رحم الله - : التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه يغلب

 وذلك مثل تعبير القر آن عن يوم القيامة بقوله أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجُلُوهُ سُبْحَانَهُ
 تحقق الوقوع واستحضار الصورة ومعايشة الحدث .

 الوقوع مترلة الوقوع ، والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضــي لتحقـــق وقوعـــه كـــثير في


 (v) (v يُظْلَمُونُ

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال ، نزل تحقق وقوعها متزلة الوقوع(N) .
 دار الكتب العلمية


1 ( ${ }^{(\boldsymbol{\mu})}$
( ) النحر ( النحر
 (7) (الأراف

(^) ينظر : أضواء البيان للشنقيطي جـ

ومثل هذا التعبير مما لم تعهده العرب في كلامها لا شعراً ولا نثراً لأن ذلك لا يصدر
 يملك أن يفعل ويدبر شؤون الخلق ويصرفها (1) " الجاز المرسل : في قوله " الْوُجُوهُ " حيث عبَّرَّ بالجزء وأرأراد الكـل


 يظهر (") أ. هـ
ومن حِكَم اختصاصها أيضاً : شرفها عن بقية الأعضاء كما ذُكِر ، فضلاً عن أنَّ آثار الذل أول ما تظهر فيها (£)


 البعض ها هنا الكل ، قال لبيد :
 فلموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض "(').
(1) ينظر : بلاغة القرآن الكريم دراسة في أسرار العدول في استعمال صيغ الفعل للدكتور ظافر بن غرمان

(\$ الغاشية م ، ،
(

 (7) الز ( الزخرف

Y ينظر : البرهان للز ركشي جـ
 بلفظ " يرتبط " بدل يعتلق ، ويرتبط بمعنى يتلف .


 أمرؤ القيس :
 وفي الاصطلاح : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةٍ مع قرينة دآلةٍ على عـــدم إرادة المعنى الأصلي ، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الجازي قد تكون الما المشاهِة وقد تكون


أهمية البجاز :
البجاز من أحسن الوسائل البيانية لإيضاح المعنى ، إذ به يخرج المعنى متصفاً بصفة حسية تكاد تعرضه على عيان السامع - لهذا شُفِفَتِ العرب باستعمال الجاز لميلها إلى الاتســـاع في الكلام ، والى الدلالة على كثرة معالي الألفاظ ، ولِما فيها من الدقة في التعبير ، فيحصـــل للنفس به سرور وأريحية ، ولأمرٍ ما كثر في كالامهم ، حتى أتوا فيه بكل معنى رائق ، وزينوا به خطبهم وأشعارهم (")
موقف العلماء من وجود البجاز في القرآن :
يقول السيوطي - رحمه الله - : أنكره هماعة منهم الظاهر يــــة وابـــن القــــاص مــن الشافعية وابن خويز منداد من المالكية ، وشبهتهم أن الجاز أخو الكـــذب والقـــر آن مــــزه عنه ، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محــال علـــى الله


 (Y) ينظر : جواهر البلاغة للسيد أمد الهاشثي ص


وهذه شبهة باطلة ، ولو سقط الجاز من القر آن سقط منه شطر الحسن ، فقد اتفــق البلغاء على أن البجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القر آن من البجاز وجب خلـــوه مـــن الحذف والتو كيد وتثنيه القصص وغيرها(') .

ويقول ابن رشيق " العرب كثيراً ما تستعمل الجاز ، وتعده من مفاخر كاپمها ، فإنه
دليل الفصاحة ، ورأس البلاغة ، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات ، والجاز في كـــثير مـــن الكالام أبلغ من الحقيقة ، وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع . ومن كالام عبد الله بن مسلم بن قتيبة في البجاز قال : لو كان الجاز كذباً لكان أكثر كامامنـــا باطلاً ، لأنا نقول : نبت البقل ، وطالت الشجرة ، وأينعت الثمرة "(٪) (٪) الـ الكناية : في قوله " لِلْحَيِّ الْقَيُوْ حيث ذكر الصفة وأراد الموصوف ، والكناية عن موصوف هي أن يُصرَّح بالموصـــوف المطلوب النسبة إليه ولكن يُذكر مكانه صفة أو أوصاف تختص به(") والا كتفاء بالصفة عن الموصوف له مسوغات وليس في كل حال : منها : توفير العناية بالصفة لأمر يقتضي ذلك(£) ومنها : أن يكون ذِكْر الصفة له تعلق بسياق الكالام ، ومنها : أن تكون تلــــك الصـــفة خاصة بالموصوف دون سواه حتى لا يكون هناك ججال للسؤال عن صاحب الصـــفة غـــير المذكور
(1 (1 ينظر : الإتقان في علوم القرآن بلالل الدين السيوطي النوع الثالي والخمسون : في حقيقتــه وبجـــازه VV T
 ط دار الجيل (T) ينظر : الكناية والتعريض لأبي منصور الثعالبي ص الW ط دار قبـــاء للطباعـــة والنثـــر والتوزيــع طبعة 1991 م
 ط مكتبة وهبة طبعة أولى

يقول الزر كشي - رحه الله - " حذف الموصوف يشترط فيه أمران : أحدهما: كون
الصفة خاصة بالموصف حتى يحصل العلم بالموصوف فمتى كانت الصفة عامة امتنع حـــذف الموصوف .
الثالين : أن يُعتمد على جرد الصفة من حيث هي لتعلق غـــرض الســــياق كقولـــــه تعــــلى

أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ )(َ) أي سفينة ذات ألواح(") .

فحذف الموصوف إنا هو شيء قام الدليل عليه أو شهدت به ، وإذا استُبْهِم الموصوفُ كان حذفه غير لائق (\%) .
بقي بعد ذلك أن اختيار صفةٍ ما للتعبير هِا عن الموصوف لا بد وأن يكون لحكمةٍ لا
تتو افر بالتعبير بسواها أو تتو افر لكنها في هذه الصفة أوفر ، وهذا هوا هو :

 بالله وما فيه من بعثٍ ونشر وحساب على الأعمال لأن الإله القادر على حساب الحـلا وأن يكون متصفاً بالحياة المطلقة فلا يدر كه موت يمنعه من محاسبة من عصاه ، كذلك لا بد وأن يكون قيوماً لا يغفل عن حال عباده .

 كل نفس بما كسبت "(ْ أ.هـ
$\bar{\square}$
(



(0) ينظر : نظم الدرر للبقاعي جــ اr

هذا مع ما تشير إليه صيغة المبالغة في قوله " أْتَيُومٍ " من البالغة في القيام ، وأصــــله
قيووم بوزن فيعول ، من قام بالأمر إذا حفظه ودبره(") .




 هنا عن أمر معنوي وهو الظلم







والكافرون أم الكافرون فقط . .








$$
\text { (0) ينظر : روح المعاين للألوسي بجلد } 9 \text { جــ } 7 \text { ا ص ص }
$$

المبحث الثالي


من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :








وقبول الحسنات(").



 والقر آن في كل آياته في التي تتحدث عن العمل الصال يقرن العـي العمل الصال بالإيمان ويقدّم ذكر الإيمان عليه حتى يين أن الإِيمان شرط قبول العمل .
(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

بلاغة التقييد بالحال : التقييد بالحال - كما سبق - فائدته قصر النفي في الأفعال المذكورة
 عمل صالحاً فإنه يثاب عليه يوم القيامة ، لكن التقييد بكال الإيمان رفع هذا التا لالوهم 1- التنكير : في قوله " ظُلْمًا وَكَلا هَضْمْاً "

 الهضم في العر بية النقصان ومنه قيل للمنخفض من الأرض هضم والجممع أهضام(1) .

 و كذلك المعر فة لما دلالاهًا وإيحاءاهِا (ل) .
وقد جاء اللفظان " ظُلْمًا - هُضْمًْا " بالتنكير إشارة إلى إلى التقليل .



في قوله " ظُلُمْا وَكَا هَضْمًْا " للتقليل "(")

الانتقاص من ثواب العمل الصالح المقترن بالإيمان مهما كان هذا الالنتقاص يسيراً المار الما

والفاصلة كما قال السيوطي - رحه الله - " كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينـــة

 (r) من بلاغة النظم القر آيني ص

 ص r ب 9 ط دار الكتب العلمية - بيروت .

وذكر الإمام الزر كشي - رحه الله - أن الفاصلة تقع عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها وهى الطريقة التي يباين القر آنُ بها سائرَ الكالام ، وتسمى فواصل لأنه ينفصل عندها الكالامان وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها ولم يسموها أسجاعاً(1) أهــ هــ وقد وقع اختلاف بين العلماء في تسمية مثل هذا بالفاصلة أو السجع ، وهذا بيان موجز
أولاً : تعريف السـجع :

السـجع في اللفة : سَجَعَ يَسْجَعُ سَجْعاً استوى واستقام وأَشبه بعضه بعضاً ، والســـجع الكــــلام
 بكالام له فَواصِلُ كفواصِلِ الشُّعٌ من غير وزن ، قال ابن جني سمي سَــــجْعاً لاشـــتباه أَواخِـــره وتناسب فَوْاصِلِه( )
وفي اصطلاح علماء البلاغة : " تواطؤ الفاصلتين أو الفواصل على حرف واحــــد أو علـــى حرفين متقاربين أو حروف متقاربة " ويقع في الشِّعر كما يقع في النثر ، فمما تواطأت فيـــــ


 متقاربان(0)
والسـجع في الكالام من محسناته التي تضفي عليه رونقاً وجمالاً شريطة التنـــاغم بـــين الألفاظ وعدم التنافر بينها وعدم التكلف في السـجع بأن يكون هو المطلوب الأساسي قبـــل


$$
\begin{aligned}
& r \text { - } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$



 إلى آخر السورة(").
ويذكر الشيخ عبد القاهر الجر جالي - رحه الله - قيمة السجع غير المتكلف وهـــــو







 به وأهدى إلى مذهبه ) (\&)
 " وقد ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة ولو كان مذموماً لما ورد في القر آن الكريم
(Y) طه (Y)



 r ص \&


فإنه قد أتى منه بالكثير ، حتى إنه ليؤتى بالسورة جميعها مسجوعة ، كسورة الرمن وسورة
 المانعون لإطلاق لفظ السجع على ما في القرآن :
 إطلاق لفظ السجع على ما في القر آن وقالوا عنها " الفواصل القر آنية "()" .

 كقافية(艹)
وذكر الزجاج - رهمه الله - : أنَّ حُذَّاق النحويين والمتبعينَ السُنَّةَ مـــن حُـــذاقِهِمْ


حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام المعالي ، والفواصل بلاغة ، والأسجاع عيب وذلك أن الفو اصل تابعة للمعالي وأما الأسجاع فالمعاني تابعة هلا (®) .
 الزر كشي رحه الله - حيث قال في الفرق بين إطلاق لفظ الفاصلة ولفظ السجع " فأما مناســبـة



 - ( ( ) معاني القر آن وإعرابه لأبي إسحاق إبر اهيم بن السّري الز جاج جـ بيروت

 (7) فصلت

فشُرُّف القر آنُ الكريع أن يستعار لشئ فيه لفظٌ هو أصل في صوت الطائر ولأجل تشريفه عــنـ مشار كة غيره من الكالام الحادث في اسم السجع الواقع في كلام آحاد الناس ، ولأن القر آلآن من

 مقصودة في نفسها "( (') أهـ



 وتخليط (").
فهئلاء العلماء منعوا وصف القر آن بالسجع تزيهاً للقر آن عن صفة الشعرية(") . الترجيح :
 وأن المانعين لذذا الوصف لم ينكروا وجود آيات متناغمة النهايات في القر آن الكريع تشــبه

وأن المانعين وقفوا عند اللفظ وأصله ولم يذكروا سبياً لمنع إطلاقه علــى القــر آن إلا
اشتراك الشعر فيه .

أما السبب الآخر وهو أن السجع يجعل المعنى تابعاً للألفاظ فهنا ما ما لم يأتِ في القر آن

 فصاحته مُا تعوده العرب في سجعهم شعراً ونثراً ا .

$$
\text { (1) البرهان في علوم القر آن للزر كشي جـــ } 1 \text { ص \& ه }
$$




إذن فالتناغم موجود بغضِّ النظر عن وصفه بالسـجع أو الفاصلة ، لكن مــن قبيــل

 كانت الفواصل مشابهة للسجع في هيئتها الظاهرة .

المبحث الثالث


اشتملت الآية على كثير من الأساليب البلاغية منها :


 يفقهوه وصرَّف لم فيه من الوعيد حتى يتعظوا ويز جرورا ويتقوا اللّ بأن يؤهنوا بها به فلا يكون لمن عصاه عند الهُ حجة
r- التشبيه : في قوله " وَكَذَلِكَكَ "









| (1) |
| :---: |
| OV (Y) الأعراف (Y) |
|  |



يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي - رحه الله - " الكاف للتشبيه ، واسم الإشارة يعود على إنزال ما سبق من آيات "(' أ.هــ
فقوله " وَكَذَلِكَ " أي ومثل ذلك الإنزال ، و كما أنز لنا عليك هؤ لاء الآيات المضمنة للوعيد أنزلنا القر آن كله على هذه الوتيرة ، مكرّرين فيه آيات الوعيد ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصي أو فعل الخير والطاعة (r) فالتشبيه هنا : لإفادة انتظام القر آن كله على درجة واحدة من البلاغة والفصاحة ، واشتماله على الوعد والوعيد ترغيباً وترهيباً .


ذكر القر آنَ مضمراً في قوله " أَنْزَلْناهُ " من غير سبق ذِكر له(") ما وقد عبَّر عنه ابن الأثير بالتفسير بعد الإجهام ، وفرَّق بينه وبين الإظهار بعد الإضـــــمار من جهة أنّْ المضمر يأيت بعد مظهرٍ تقدم ذكره أولاً ، ثم يعطف المظهر على ضميره ، أي على ضمير نفسه ، وأما التفسير بعد الإجكام فإن المبهم يقدم أولا" ، وهو أن يُذكر شيء يقع عليه حُتملات كثيرة ، ثح يفسر بإيقاعه على واحد منها، وليس كذلك عطف المظهر على ضميره وذكر أن الفائدة من الأمرين واحدة وهي تفخيم أمره(گ) وفي ذلك من بلاغة المتكلم أنه يشوِّق المستمع هذا المذكور مضمراً ما هو ؟ فيثير في نفسه الرغبة والشوق لمعر فته ، فإذا جاء البيان بعد ذلك أصاب في القلب مو قعاً لا يحصــل بغيره

يقول ابن الأثير - رحم الله - : يفعل ذلك لتفخيم المبهم وإعظامه ، لأنه هو الـــذي

(1 ( التفسير الوسيط للأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي جـ .
NV الكشاف للز خخشري جـــ ب ص ص (Y



دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْنِحِينَ )(1) وفي إهِامه أولاً وتفسيره بعد ذلك تفخيم للأمر ، وتعظيم لشأنه ، فإنه لو قال تعالى "وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع ع .... " لما كان هِذه المثابة من الفخامة ، فإن الإجهام أولاً يوقع السامع في حيرة وتفكّر ، واستعظام لما قرع ع سمعه ، وتشوق
 كما أنَّ من أغراض هذا الإضمار مع عدم سبق ذكره فيما سبق من كالام الإشارةُ إلى


و كونِه مر كوزاً في العقول حاضراً في الأذهان "(ّ)

- ومُما يساعد على

$$
\begin{aligned}
& \text { وذلك فيه من التعظيم للمُمنزَّلّ ما فيه( (8) . } \\
& \text { ا_ التقييد بالوصف : في قوله " عَرَبيَّا " }
\end{aligned}
$$





- وعلة الوصف هنا إقامة الحجة عليهم حيث جاء بلغتهم ، يقول الطاهر بن عاشور



$$
\text { (1) الحجر } 77
$$


 ط مكتبة الرياض الحديثة تحقيق /عبد القادر أهد عطا .

-
 ذِكْرُكُمْ اْ َفَلَا تَعْقِلُونَ (



ليس بذي عقل(غ)
1ــ أسلوب الرجاء : في قوله " "لَعَلَهُمْ يُتَقُونَ ".
حيث عبّر بـ " لعل " الدآلة على الر جاء ، والرجاء نوع ع من أنواع من الإنشاء غير
الطلبي
والإنشاء لغة : الإيجاد ، واصطلاهاً " ما لا يكتمل الصدق والكذب لذاته " نحو اغفر وارحم



 استعمال " لَعَلَّ " في اللغة :
 بالله -

 معني التعليل ، وهذا بيان لأقولم فيها :
(1 ) الأنبياء •


 (*) ينظر : جواهر البلاغة في المعاليز والبيان والبديع للسيد أحمد الهاشمي ص الا 7 ، ، شرح دروس في البلاغة ص

القول الأول : أها للرجاء والطمع بالنسبة للمخلوقين :




 ليناً راجين أن يتذكر أو يخشى (") .









بتصرف .



EVI (Y) معجم مفردات ألفظ القر آن للحسين بن محمد الراغب الأصفهاين مادة " لعل" ص

$$
\text { (0) البرهان للز ركشي جــ ع ص } 10 \text { ا }
$$

bova الجنى الدار الكتب العلميــة - بـــيروت (V) ط أولى ألمن ا9ar

فالمعنى أفا حَمْلِّ لنا على أن نرجو أو نشفق وبهذا قال جماعة من أئمة اللغة والتفســـير كالشو كالي وابن عطية وغير هما(1) .









 السابقين


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) البقرة } \\
& \text { ( ا البقرة به } \\
& \text { \% \& }
\end{aligned}
$$



إرشاد العقل السليم جــ
 rar r عمد بن إسماعيل النحاس ط دار المعرفة - بيروت ص

## المبحث الرابع



من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :



 -
 بأْتُرْأَنِ ... "





فالقر آن كله متصل بعغ ، فلا جال لفصل آية عن سابقتها ولا لاحقتها .


 فلانٍ أَي ما صَرَفَك عنه(غ)



وفي الاصطلاح : التحويل في التعبير الكلاميّ من اتجاه إلى آخر من جهات أو طرق الكــلام







 بلاغة الالتفات في الآية الكريمة: بخلاف الغرض العام للاللنفات نجد له في الآية الكريمة بلاغة
 وَكَذَلِكَ أَنْزَكْنَاهُ..... الترغيب لم في الإيمان به والانقياد له نجد الآية محل البحث تأليَ بصيغة الغائب " فَتَعَالَى اللُّهُ

 بلغتهم ، ولا شك أن التعبير بصيغة الغائب يلقي في النفس جلالة ومهابة من ذلـــــك الإلــــهـ المتعالي المتصف بصفتي المُلك والحق ، والله أعلم
 يقول الطاهر بن عاشور - ر حمه اللهُ - في قوله " فَتَعَاَى اللَّهُ الْمَبَلِكُ الْحَقُّ " هذا إنشاء ثناء على الله متزل القر آن وعلى منة هذا القر آن ، وتلقين لشكره على ما بين لعبـــاده مـــن
 القلم - دمشق



وسائل الإصلاح وهلهم عليه بالترغيب والترهيب وتوجيهه إليهم بأبلغ كـــلام وأحسـن




 (r) التعريف : في قوله " الْمَلِلُكُ الْحَقٌُ ":




 (") الكمال")

بلاغة التعريف هنا : في وصف الله -
 فالهة -


$$
\begin{aligned}
& \text { T ا (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) الفرقان }
\end{aligned}
$$

يقول الطاهر - رههه الله - : والجمعع بين اسم الجلاللة واسمه ( الْتَبِلكُ ) إشارة إلِ أن

 ملك حق لا تصرف فيه إلا بما هو متتضى الحكمة ، والحق: الني ليس في في ملكه شائبة عجز ولا خضوع لغيره ، وفيه تعريض بأن ملك غيره الا
 زِدْنِ عِلْمًا ) :













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

- الأساليب البلاغية في قول الله -


اشتملت الآية الكريمة على كثير من الأساليب البلاغية منها :









1- القسم والتحقيق : في قوله " وَكَقَدْ " :




$\qquad$
l 1 \&
(
99 ( 9 ( )
(0) البحر الخيط جـ (艹) الجلدول في إعراب القر آن جـ




 الكرام دون تدبر لـا فيها .



 الإيكاز كثيرة منها : الاختصار - تسهيل الحفظ - ضيق المقام - تحصيل المعني الكثير باللفظ

القليل ... الح .
ويستحسن الإيجاز في الاستعطاف والاعتذار والعتاب والوعد والوعيد وغير ذلك").


 . ${ }^{(1)}$

| (1) |
| :---: |
| 97 طه (Y) |
|  |
|  |
| Y . |
| 1 AV جو (\%) |
| البقرة (V) |





 القصص القر آين واتصال بعضه بيعض r- الجاز : في قوله في قوله " فَنَسِي " : : حيث ذكر النسيان والمراد الترك وهو وهو جاز مرسل بعلاقة السببية ذلك أن الترك سبيه النسيان فأُقيم السبب مقام المسبب .
 ثرةّا أهـهـ (1) .


 بالاغة النعبير بالنسيان في الآية :


 العصيان .

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { فأُقْمَ عدم الوجدان مقام عدم الوجود . }
\end{aligned}
$$

$\qquad$
(1) البحر الغيط جـ 7 ص M(Y)
T\&V أضواء البيان للشنقيطي جــ \&

يقول الراغب - رحه الله - : الوجود أضرب : وجود بإحدى الحواس الخمــس ، نو : وجدت زيداً ، ووجدت طعمه ، ووجدت صوته ، ووجدت خشونته ، ووجود برد بقوة




يقول الطاهر - رحمه الله - : استعمل نفي وجدان
 يجده عنده بعد البحث (").
 حالة تشبه حال الباحث عن شيء ولمَ يجده لكونه غير مو جودٍ أصلاً





من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :





 وتوالمى ذكر بقية القصة . r- الإياز بالحذف : في قوله " وَإِذْ " :


 الخذوف ، والتقدير : واذكروا نعمة اللهّ عليكم إذ ، أو : واذكروا حا حالكم إذ ، ونخو ذلك ،
والتقدير هنا : واذكر إذ قلنا(ّ) .




117 (1)
Y







اسم إبليس - لعنه اللهّ - عَلَمٌ" على الشيطان الذي هو أصل الشياطين و كبيرهم وقد عُعِّرَ عنه في القر آن بالثيطان تارة وبالغَرور تارة ، أما هنا فقد عُبِّرَ عنه باسمه العَلَمْ لما هـــــــــا . الاسم من مناسبة للمقام
فأصل كلمة إبليس من : الإبلاس : بمعنى الحزن المعتــرض مــن شــــدة البـــأس ،

 فلان : إذا سكت وإذا انقطعت حجته .

 حجته ولا يكون عنده جواب قد أَبْلَسَ("). بلاغة التعبير بالاسم العَلَم هنا : التعريف بالعلمية عموا علا
 اشتهرت بصفاهًا الذميمة(گ)
واختير هنا التعبير عنه باسمه العَلَم لما لاشتقاق هذا الاسم من مناسبة هنا : فـــإذا كــــان إبليس من اليأس من رحة الله -

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الروم با }
\end{aligned}
$$




 . الشيطان الذي انقطعت به الحجة عند اللّ
؟- الإيكاز بالحذف : في قوله " أَبَى " :






.
ومنهم من قال إنْ الخذوف هو متعلق " أَبى " فيقول أبو حيـــان - رهــــه الله - :

 السَّاجدينِ (
وبلاغة الحذف هنا : من باب الاستغناء بما فُهِم من أول الآية في استثناء إبليس من الامتثال
(1) الحجر (1)
 ط دار القلم - دمشق .
( الحجر (

$$
\text { (צ) البحر الخيط جـ } 7 \text { ص س }
$$

## المبحث السابع



اشتملت الآية على الكثير من الأساليب البلاغية منها :
 لآدم ومعصيته لأمر الله - -

 r_ r_ النداء : في قوله " يَا آَدَمُ " :

حروف مخصوصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل " أدعو ".
وله حروف تستعمل على قسمين : الأول : ما ينادَى به القريب وهما حرفان : أي والهمزة الثالي : ما ينادَى به البعيد وله ستة أحرف هي : يا - أيا - هيا - آ آي - وا وقد يتزل البعيد متزلة القريب ، وعندئذٍ ينادي بالهمزة وأي ، إشارة إلى قربـــه مـــن القلب وحضوره في الذهن وأنه لا يغيب عن البال ، وقد يتزل القريب مترلة البعيد فينـــادَي بغير الهمزة وأي إشارةً إلى علو مرتبته أو انطاط متزلته أو غفلته وشرود ذهنه ، كمــــا أن صيغ النداء قد تخرج عن معناها الأصلي إلى معانٍ أخرى تُستفاد من سياق الكالام وقـــــائن الأحول كالإغراء والتعجب والتحسر والاستغاثة والزجر والتعجب وغير ذلك (r)


 العربية طبعة أولى YYV § هـ ط دار الفكر اللبناني

بلاغة النداء في الآية : جاء النداء في الآية الكريمة بــ " يَا آَدَمُ " و كما ذكر العلماء أن النداء بــ " يا " يكون للبعيد ، وإذا كان للقريب فهو لأغراض أخرى ، والمناسب منها للمقام : أن


على إخراجه من الجنة حتى يحذره أشد الحذر ، والله أعلم .

التو كيد في اللّغة : أصْلُهُ شلُّ السَّرْج على ظهُ الدُ الدابَّةِ بالسُّيُور حتّى لا يسقط ، وتسمّى هذه
السُّيُور توا كيد وتآكيد ، ثخ استعمل التو كيد في توثيق العهود
ومن هذا المعنى اللُّغوي أُخِذَ لِتَقْوِيةِ صِدْقِ الكِلام الخبريّ بِّ بِا يؤ كَده من ألفاظٍ اسُمُ "
التو كيد" .
والغرضُ من تو كيد المتكلّم كالامَهُ إعْلامُمُ المخاطَبِ بأَنّه يقول كامه جازماً ، قاصداً لما


بلاغة التو كيد هنا : تثبيت الأمر في ذهن المخاطب حتى يلتزم
الشيطان ، فجاء التو كيد هنا لتنبيه المخاطب حتى يهتم بالأمر .

المعرفة اسم يَدُلُّ على مُعَيَّن مُمَيَّزٍ عن سائر الأفر اد أو الجمموع المشار كة له في الصفات
 والتعريف على سبعة أقسام هي : الضمير - العلم - الإشارة - اسم الموصـــول . ${ }^{\text {(r) }}$ والإشارة بــ " هذا " موضوعة للقريب ، وهذا القرب قد يكون دآلاً على التعظيم أو التحقير حسب السياق .

 ط دار القلم




 -
 ينتفع(")
ولاستخدام اسم الإشارة مز ايا أساسية منها الإِيجاز وتفادي التكرار اكتفاءً بدلالة اسم اسم
 كذلك من دواعي استخدام اسم الإشارة : إرادة إهانة المتَحَحَّث عنه والتعبير عن انحطـــاط متزكته( ${ }^{\text {( }}$.
فقوله " إِنَّ هَذَا " إشارة إلى الشيطان إشارة يراد منها التحقير (®)



 ضمير التثنية الذي يقتضيه ظاهر السياق " لَكَ وَكِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِ جَنَّكُمَا " ، فهو التفا التثنية لإفر اد(7)
$\bar{\square}$



(1) ينظر : البديع تأصيل وتجديد ص 9 § ، أسلوب الالتفات في البلاغة القر آنية للدكتور حســن طبــل ص ه 9 ط دار الفكر العربي

حكمة الالتفات في الآية الكريمة :



 المخاطب أولاً والمقصود بالكانلام الماء
ومنها : أن المراد بالشقاء:التعبُ في طلب القوت وذلك راجع إلى الرجل(').



من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :




 منها عكس ذلك ، والله أعلم



 ملاحظين حالته الخنية فِانا نوجه له الخبر مؤ كداً على خلاف مقتضى الظاهر ، وهذا يسمى: " إخراج الككلام على خلاف مقتضى الظاهر .

 مضمون الخبر ، فاستشرفت نفسه وتطلعت تطلع المستغرب المتردد في فـبــــول الـــــر ، أو الطالب لما يؤ كده له(ل)
$\qquad$
119-11^(1)
liv (Y)

 هذا من قبيل تقوية يقينه بأنّْ هذه النّعمم دائمة له في الجنة لبعث الطمأنينة في نفسه في مقــــام التحذير من وسوسة إبليس له ، ذلك أن النفس عندما تُخوَّف من أمرٍ مع بيان ما يتر تـــب عليه من عو اقب تكون أقرب للانقياد وأشد حرصاً على الأخذ بما خوطبت به ، بخلاف ما لو خلا التحذير بيان هذه العواقب ، والله أعلم مريّ
اـــ النفي : في قوله : " أَلَّا تَجُوعَ " " وَكَا تَعْرَى " " لَا تَظْمْأُ " " وَكَا تَضْحْى "

 مطلقاً

بلاغة التعبير بصيغة النفي : لما كان المقام هنا مقام ترغيب في التمسك بالجنية المانة ، وترهيب من المن

 أن الحرو ج منها يستلزم الحرمان من هذه النّعم بلا شككٍ .
 والعري والظمأ والضحو ، ليطرق لمععه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منــــــا ، حـــــى



فِيهَا وَكَلَ تَضْحَى ا





كذلك فإن اجتماعَ أسباب الراحة فيها مَّا يوجبّ المبالغةَ في الاهتمام بتحصيل مبادئ





لفائدة يقتضيها المقام لا لجرد الز يادة(")
والإطناب معروف عند العرب ومن ذلك ما قيل لإياس المزلي : ما فيــك عيـــب إلا
 . الخير خير"
والإطناب نوعان : إطناب بالبسط وإطناب بالز يادة المفيدة ، والتعليل من النوع الثالين . والتعليل : زيادةٌ في الكلام عن أصل المعنى الذي يُقْصَدُ التعبير عنه لبيان علّهه ، أو سببه ، أو الو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته .
 1- الإقناع بصحة الكالام ، أو بفائدة العمل بعقتضاه . r - توليد الدافع الذايت للعمل بمقتضاه
r-
 من ذلك. فيكون تطويل الككام بالتعليل وبيان الديلِ إطنابًا حسناً مفيداً ، ذا أثرٍ في نفوس المتلقّين
( (1) إرشاد العقل السليم جــ W ص TV1 ، التوجيه البلاغي للقراءات القر آنية للدكتور أحد سعد محمــــ ص ا إ (Y) ينظر : الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور ص Yه9 ، البلاغلاغة العربية أسسها وعلومها




 قطع النظير عن النظير أي الفصل بين الشبيه وشبيهه .


نَظِيراً له(") .

وعكسه مراعاة النظير وهي : الجمع في العبارة الواحدة بين المعالي التي بينها تناســبّ
وائتلاف ما(گ)



 يُستساغ إلا إذا اشتمل على فائدة .
وقد ذُكر في حكمة الجمع بين هذه الأوصاف - مع ما فيها من قطع الـــظير عــن
نظيره - أقوال منها :





$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الجلدول في إعراب القرآن جـ } \\
& \text { Yا } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$



 والباطن (1)

وقريب منه ما قاله الطاهر بن عاشور - رحه الله - أنه قرن بين انتفاء الجوع ع واللباس


 ولمناسبة بين الظمأ وبين حرارة الشمس في أن الأول ألم حرارة الباطن والثــــــا
 بألم الحَرِّ (4)
ج ـ قصد تناسب الفواصل ، ولو قرن الظمأ بالجوع فقيل : إن لك أن لا تجوع فيهــا ولا تظمأ لانتثر سلك رؤوس الآي ، وأحسن به منتظماً (ب) د ـ يقول القاسمي - رحه الله - فيه التنبيه على أن الأولين أعني الشبع والكسوة أصلان ،
 و " وأَنَّكَ " (\%)
؟ــ الإضضمار : في قوله " إنّْ كَكَ أَلّْا تَجُوعَ فِيهَا " أي في الجنة . وسبب هذا الإضمار أنَّ الأصل الاستغناء بذكره أولاً عن التصريح به ثانياً .
(1) حاشية الصاوي على الجلالين جــ





يقول الزر كشي - رحمه الله - " واعلم أن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة وأصل
 السابق "(ا) أ.هـ

 الحرص عليها وتخذير من فعل ما يُخْرْه منها فالتصريح بذكرها أبلغ في في هذا المقام





## المبحث التاسع



اشتملت الآية على كثير من الأساليب البلاغية منها :



 " وزوجه من الجنة فقال " فَوَسْوْسَ إِيْهِ الشُّطُطَانُ ......





 ححدَّكُ ، قال الأَعشى

 قيل الاستعارة .


$$
\begin{aligned}
& \text { ديوان ميمون بن قيس الأعشى ص } 00 \text { ط مكتبة الآداب ، شرح دكتور محمد حسين } \\
& \text {-7 }
\end{aligned}
$$

فقوله " يَا آدَمُ " عطف بيان ، فالأولى " فَوَسْوَسَ " فيها نوع خفاء فجاءت الثاء تفسيراً وتبييناً للوسوسة الّتي وسوس هِا" ، .




 كان الحديث بأسلوب عطف البيان أوقع ، والها أعلم .


 ا
المبحث العاشر

 (1)(عَلَيْهِ وَهَدَى

من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :


 وأكله من الشجرة التي حرمها الله عليه وذكر تدار كه كه له بالتوبة والمغفرة r- الجاز المرسل : في قوله " يَحْصِفِفَنِ " :




 بعض كفعل الخاصف ، وضعاً ملزقًا متمكناً ، وهذا هو الظاهر هنا إذ لم يقل يخصـفـان ورق الجبنة)

وفي هذا إظهار أن الأصل في الإنسان الستر بالملابس لذا حرص آدم وحواء على ستر جسديهما بورق الجنة بأن أسرعا بالتستر به . rــ الالتفات من المثنى للمفرد : في قوله " وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَوَوَى " .

$$
\begin{aligned}
& \text { MY ، (1) }
\end{aligned}
$$

( النحرير والتنوير سورة الأعراف جـ

فبعد أن كان الحديث بصيغة المثنى في قوله " فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاَتُهُمَا وَطَفِقَــــا


- وبلاغة هذا الالتفات هنا : أن التكليف والخطاب بالنهي كان مان مو جا
 وزر الأمر وعاقبته كما مرَّ فكأنه هو فقط من عصى لأنه هو من تحمل عو اقب هذه المعصــيـية أكثر


 بالخرو ج من الجنة كما في سورة البقرة ، وهو المناسب لترتب الإخراج من الجنة على المعصية دون أن يترتب على التوبة(").
والاعتراض نوع من الإطناب بالز يادة لفائدة وعُرِّف بأنه : أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متَّصلين في المعنى بجملة معترضة أو أكثر لا محل لها من الإعراب وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ(").
ووجه حُسْن الاعتراض اهْتِبَالُ الْفُرْصَةِ المو اتية للإفادة والبيان ، أو التعـــبـير عمّـــــا في
 يكتسب (8) وفائدة هذا الاعتراض هنا : التعجيل ببيان مآل آدم إلى صلاح(") .
؟ـــــــإلإضمار في قوله " ربُّهُ "

$$
\begin{aligned}
& \text { MYV التحرير والتنوير جـ آ } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

 (0) التحرير والتنوير جـ

يقول أبو السعود - رمه الله - : التعرض لعنـــوان الربوبيــة مـــع الإضـــــة إلى

 . أعلم

## المبحث المادي عشر



اشتملت الآية على كثير من الأساليب البلاغية منها :
1ــ الاستعارة : في قوله " اهْبُطَا " :




والمبوط قد يكون حسياً وقد يكون معنوياً ، فعلى الثاني يكون بجازاً علــى طريــق الاستعارة(4)

 اشتمل اللفظ على الدلالة على سفالة سكنى الدنيا بالنسبة لسكنى الجنة وما فيها فيها من نعيم ، فكان لفظ المبوط هنا أنسب من لفظ النزول .

 عجيب المغزى،ولا تجد باباً من أبواب الحذوف أحسن مأخذاً منه،ولا أطرف خبراً (0) .
(





 يَنْتَيْنَكُمْ
وقد اختلف العلماء في وجه الجمع والثنية في الآية الكريمة : فمنهم من جعل الخطاب
لآدم وحواء - عليهما السلام - لأهما أصل البشر (") .

 الشيطان(4)
؟ـــــالاستعارة : في قوله " آتَعَّ "

فهذه استعارة مكنية حيث ششبَّه المدى بطريق يتي يتعه الإنسان(\$) .

 الله - الهِ


 وقيل أيضاً في حكمة اختيار المظهر على المضمر : أن المضمر يشمل ما جا جاءمهم عــن
 جاء عن طريق الشرع فقط وهو المقصود هنا .

$$
\begin{aligned}
& \text { - V. - }
\end{aligned}
$$




من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :
 تر كه لعهد الله -



 الخكوم عليه ، والخكوم عليه سابق للحكم طبعاً فاستحق التقديم وضــعـاً ، ولتقديـــه دواع إع أــ منها تعجيل المسرَّة خهو : العفو عنك صـر به الأمر .








$$
\begin{aligned}
& \text { 1rY-1ro-Ir£ (1) } \\
& \text { M. }
\end{aligned}
$$

وسماكم ، وفي هذا من تقوية الحكم ما لا يغفى ، وهو يفيد التخصيص كذلك ، لأن الله هو




الله - - دو ـ دون غيرهم ، وفي ذلك من الترويع لم ما فيه .

يقول القزويني - رهمه الله - " والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم ، ولــــلك



$$
\begin{aligned}
& \text { لجميع الناس من العر ب والعجم "((s) انتهى بتصرف }
\end{aligned}
$$


المعر ضين عن ذكره ه
فمن الأغراض البالاغية المعروفة لاختيار التنكير إرادة التحضير والتصــيرير ، وتـــدلُ


 سريع الزوال ، وفيه معنى التقليل أيضاًّ(")
(1) ينظر : البلاغة العربية فنوها وأفناها علم المعاين للدكتور فضل حسن عباس ص YY (YY


V9 (\%) النساء (\%)
(0) غافر
(7) ينظر : البلاغة العربية لعبد الرحن الميدايي ، باب دواعي اختيار النكرة ، جــ ا ص ه ه ؛

 عسر الأمور في الحياة ، قال عنترة :




 وآنلاً إليه()












19) أحشر (צ)

الصبوح في يوم بارد ويقولون له : ماذا تريد أن نصنع لك طعاما ؟ و كان فقيراً لـــيس لـــهـ كسوة تقية البرد فكتب إليهم يقول :

 بلاغة المشاكلة :
للمشاكلة وقع بالاغي مؤثر في نظم الكالام تكسبه جلالة ومهابةً وجمالاً حسب سياق

 فَاعْتُدُوا (0) ${ }^{\text {( }}$ (

 قوة حثٌ المؤمنين كي يتصدوا لمن يعتدي على الشهر الحرام وعلى حرما ومات الله ، فتصدئيهم


 المرادة(7)
بالاغة المشاكلة في الآية الكريمة :
 المشاكلة على شيء من الجاز والاستعارة والكناية.

$$
\begin{aligned}
& \text { 0 } 0 \text { © } \\
& \text { ( ( ) الشورى . }
\end{aligned}
$$



لذا نجد الطاهر بن عاشور - رحه الله - يعتبر النسيان في الموضعين من قبيل الكناية
أو الاستعارة في الحرمان من حظوظ الرحة(1).



 الأسلوب وفي حُسنه وسمو بلاغته(ل) ،

 الوقع من الترهيب والتخويف لمم ، حيث توعدهم بمعاملتهم معاملة الناسي لمم بععنى الترك والإغمال .
يقول ابن كثير - رمه الله - " أي : لما أعرضت عن آيات اللهّ ، وعامَلْتها معاملة من
 معاملة من ينساك(8) أ. هــ
 فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيْوْمَ تُنْسَى



 الْحُسْنِ والرونق

- Vo -

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر : التحرير والتنوير جـ } 17 \text { ( } 1 \text { ص بזץ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 190 ( } 190 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

وييان أخذ هذه التسمية من حَبْكِ الثوب : أنَّ مواضِ الحذف من الكـــلام شُــبِّهِّتْ

 في الثوب الذي ينسجه .






 الأواخر على الخذرف من الأوائل(") .



 السياق قاطعة هِذه الخذو فات (5) انتهى بتصرف . تقدير الاحتباك في الآية الكريمة حل البحث :
 وأن تقدير الأول : ونخشره يوم القيامة أعمى وننساه ، أي نقصيه من رمتنتا ، وتفدير الثاين والثالث : قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وعميت عنها فكذلك اليــوم تنســى وتُحشـــر

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثالث عشر




من الأساليب البلاغية الي اشتملت عليها الآية الكريمة :


 أسرف في ارتكاب السيئات والمبقات ، وكل من لم يؤمن بآيات ربه بل كذب هِ ها وا وأعرض عنهاه(") ،
فجاءت الآية الكريعة لإفادة عموم هذا العقاب لكل من وقع في هذه المعاصي . r- النذييل : حيث جاءت الآية الكريمة كالتذييل للآية السابقة .


مآخيرِها(")

يقول الزر كثي - رهه الله - : النذييل مصدر ذيل للمبالغة ، وهي لغة جعل الشئ

 عند من فههه " "
 جريانه جرى المثل .

$$
\begin{aligned}
& \text { - VV - }
\end{aligned}
$$


 عاماً كان الثاني مفيدا فائدة زائدة (ث)




 أهـ

رَبِّهِ (E)

حيث كان الككام في بداية الآية الكريمة بصيغة التككم " وَكَذَكِكَ نَجْزِي " " ثم حصل
في هُايتها الالتفات إلى الغيبة في قوله " بآَياتِ رَبِّهُ " ومُ يقل بآياتنا .


 العبادة والإيمان به وتقيح أمر من يكفر به
(1V (1) سبأ
(Y) البرهان للزر كشي جـا

$$
\text { (ّ) التحرير والتنوير جــ } 7 \text { ا ص سسץ }
$$

(₹) أسلوب الالنفات في البلاغة القرآنية للدكتور حسن طبل ص 99 ا 1 ط دار الفكر العربي .

$$
-\mathrm{VA}-
$$

## المبحث الرابع عشر



من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :

 . كحال قطعاً على اللهُ لكن هذا الاستفهام كان من قيلل بالاغة القر آن الذي جاء بما عهده القوم من أساليب


 أشربته تلك المعاين(") أهـهـ أهـ




علام الغيوب(E) أ.هـــــ


$\qquad$
 ط دار الكتب العلمية. ( 1 ( 1 ( المائلدة)

(0) الر من هـ



يستفهمهم ليقررهم ويذكرهم أفم قد علموا حق ذلك الشئ فهذا أسلوب بديع انفرد بــــه خططاب القر آن وهو في كالام البشر غختلف

وقد يخرج الاستفهام عن حقيقته بان يقع مُن يعلم ويســتغني عــن طلـــب الإفهـــام عليه( ${ }^{\text {أ. هـــــ }}$

بلاغة الاستفهام في الآية الكريمة :

 (e) الرسل

فأسلوب الاستفهام فيه تسفيه لعقوطم لوجود آثار الأمم الماضية مع عدم اتعاظهم بــــ
أوقعوا أنفسهم فيه من الهلاك .
1- التعريض : في قوله " يَمْشُؤُنَ فِي مَسَاكِنِهْمْ "




(1) الصافات \& (1)

(
( ( ) ينظر : البرهان للزر كششي جــ



الكناية والتعريض ، كذلك يذهبون في إثبات الصفة هذا المذهب ، وإذا فعلوا ذلك بَـــدَتْ هناك محاسن تحلأ الطرف ، ودقائقُ تُعجزُ الوصف ، ورأيتَ هناك شعراً شـــاعراً ، وســــراً ساحر اً ، وبلاغة لا يكمل لما إلا الثشاعر الُمُلْقِ ، والخُطيب المِصْقَعُ(1) ، و كمــــا أن الصـــفة إذا لم تأتك مصرحاً بذكرها ، مكشو فاً عن و جهها ، ولكن مدلو لاً بغيرهــــا ، كــــان ذلــــك أفخم لشأهنا وألطف لمكانها ، كذلك إثباتك الصـــفة للشـــيء تثبتـــها لـــه إذا مل ثُلْقِـــه إلى



يقول الطاهر بن عاشور - رحم الله - : فضممائر بـع الغائبين عائدة إلى معروف مــن مقام التعريض بالتحذير والإنذار بقرينة قوله " يَمْشُونَ فِي مَسَا كِنهِمْ " فإنه لا يصلح إلا أن

Y Y الاستعارة : في قوله " يَهْدِ لَهُمْ " حيث استعار لفظ الهداية المستعمل في الخسوســــات
.لأمر معنوي
يقول الطاهر بن عاشور - رحه الله - : الهداية هنا مستعارة لإرشــــاد إلى الأمــــور
العقلية بتتز يل العقلي متزلة الحسي ، فيؤول معناها إلى معنى التبيين ، ولذلك عــــدي فعلـــــا
 وفي هذا مزيد تقبيح هم ببيان أفم لم يعتبروا بما يشاهدون ولم يهتدوا بما إليه ينظرون في
غدُّوهم ورواحهم .

س
(1 ( المِصْقَعُ أَي البِلِيغُ الماهِرُ في خطبته . ينظر لسان العرب مادة " صقع " جــ

(
( (


 من حال غفلتهم عن هلاك تلك القرون ، فـحرف التأكيـــد للاهتمـــام بــالخبر ولالإيـــذان بالتعليل (1) أهـ هـ
 أصحاب عقول تنهاهم لاتعظوا بحال السابقين . ففي هذا تعريض بالذين لم يهتدوا بتلك الآيات بأفمّ لا عقول لمم ، كقوله له " إِنْ هُمْ




 وأفم أهدى سبيلاً منه .


المبحث الخامس عشر

(1) (1)

اشتملت الآية على كثير من الأساليب البلاغية منها :






r
فتقدير الآية : ولولا كلمةٌ وأجلّ مسمى لكان لز اماًّ"ب) .

 أحسن موقع وأعذب مذاق ـ


(1) طه


 دار السرور
(گ) التغابن

لِلَّهِ شُرَكَاءَ "(1) بتقديم الجرور على المفعول الأول لأن الإنكار متو جــهـه إلى الجعـــل لله لا إلى مطلق الجعل .

ومنها : أن يكون التقديم لإرادة التبكيت والتعجيب من حال المذكور كتقديم المفعول الثالي











الإيجاز : في قوله " كَكِمَةٌ " ، والكلمة السابقة : هي العِدَةُ بتأخحير جـــز ائهم إلى الآخحــرة ،







 هم
وحذف العذاب هنا لتهويله حتى تذهب النفس فيه كل مذهب ويكون ذلك أدعــي
لتخويفهم بعذاب غير معلوم فم .

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| O^ () |  |
| (\%) ينظر : التحرير (\%) |  |

## المبحث السادس عشر


 (1) لَعَلَّكَ تَرْضَىَى

من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :





 سواه وبدأ بالأول لأنه العون على الثاني(") انتهى بتصرف .




 كي يستعين ها في الدعوة
 وسفاهتهم
(1 طه • (1)
(Y) ينظر : إرشاد العقل السليم جـ (

- یч -

فالجملة الفعلية موضوعة لإفادة التّجدد والحدوث في زمن معين مـــع الاختصـــار ، نخـــو : أشرقت الشمس وقد ولَّى الظامُمُ هارباً .
 وقد تفيد الجملة الفعلية الاستمرار التجدّدي شيئًا فشيئاً بحسب المقام ، وبمعونة القرائن ، لا بحسب الوضع - بشرط أن يكونَ الفعلُ مضارعاً ، نحو قول المُتبي:
 فقر ينة المدح تدلّ على أن تدبير الممالك ديدنُه وشأنه المستمر الذي لا يحيد عنه ، ويتجدّد (1) انتهى بتصرف .
 ذلك من أنواع الإساءة المعروفة عنهم ، فعبَّر القر آن بالجملة الفعلية الدالة علــى التجــــد والاستمرار

بلاغة التعبير بالجملة الفعلية : التعبير بالجملة الفعلية يفيد التّجدد والحـــدوث ، والتجـــدد والحدوث هنا يدل على ذهاب الشيء واضمححلاله مهما تكرر ، فالحدوث يدل على أنـــهـ وُججد بعد أن لم يكن موجوداً ، وما كان كذلك فسينعدم بعد وجوده ، فـــالتعبير بالجملــــة الفعلية هنا يشير إلى مداومة المشر كين على هذه الأقاويل السفيهة ويدل على زوالها وبطلانفا

1- الجاز : في قوله " وَسبِّحْ "
 فهذا ججاز مر سل من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل ، والجزئية هي كون المن المذكور ضمسن شيء آخر كقو له تعالى ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (")
(1) ينظر : جو اهر البلاغة ص بّ ، ، ديوان المتبني من قصيدة مطلعها : درو ع لملك الروم هذي الرســـائل ،



بلاغة الجاز هنا : اختير التسبيح دآلا على الصـلاة إشـــارة إلى أنْ الغـــرض مــن الصـــلاة

 الصالاة دآلةُ على أن المصلي يسبح الله ويزههد عن النقائص بعبادته وحده لا شريك له ، ، واللّ
(Y- ذكر الخاص بعد العام : في قوله " وَأَطْرَافَ النَّهَارِ "






وذكر الخاص بعد العام نوع من الإطناب ، وبلاغة ذكر الخاص بعلد العام للتنييه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه تزيلاً للتغاير في الوصف متزلة التغاير في الذات كتوله تعالى " مَنْ




(1) البقرة (Y)
(T) ينظر : الكشاف للزختشري جـ


1. 1 .
r..

- N 人 -

 صلوات كلٍ من الوقتين على حِدة ، واللهُ أعلم .

حيث عبَّر بــ " لعل " الدآلة على الرجاء ، والرجاء نوع من أنواع من الإنشاء غـــير
الطلبي كما مرَّ .
والمعنى هنا في " لَعَلَّكَ تَرْضَى " أي تثاب على هذه الأعمال بالثواب الذي تراه وأبــر

. فالر جاء هنا بالنسبة للبي

$$
\text { (1) ينظر : البحر الخيط جـ } 7 \text { ص Y Y } 7
$$

$-19-$

## المبحث السابع عشر




كما اشتملت عليه الآية من الأساليب البلاغية :





"

 كذا ، ومد رجله في الأرض (ء) واستعير المُّ هنا إلى التحديق بالنظر والطموح به تشبيهاً له بمد اليد للمتناول ، لأن

 الدنيا وزينتها ، فهو من باب أولى لا يغترُّ بُما فيه الكففار من نعَم الدنيا وزينتها الزائلة(").

(Y) الما (Y)
(







 ا- الاستعارة : في قوله " زَهْرَةَ الْحَيَّةِ الدُّنُيَا "

 طلوع زَهَرِهِهِ (艹)

 والبنين (")
بلاغة الاستعارة : استعير لفظ الزَّهْرَة هنا إشارة إلى ما تشتمل عليه هذه النّعم من مما يلفت النظر إليها ، فكأفا ليس من النعم التي يمكن للمرء تجاهل النظر إليها بل إفا قد اشـا اشـــتملت الـا
 هها وقوة إيعان من لا يتأثر بز ينتها ، والله ألها أعلم .
 حيث استعيرت لام التعليل لمعنى العاقبة والصيرورة . فاللام هنا لام الصيرورة وتسمى لام العاقبة ، ولام المآل عند الكوفيين ، وعند البصريين
هي بمعنى " كي "(צ) .
(1) ينظر : البحر الخيط جـ
(Y) ينظر : لسان العرب مادة " " زهر " جـ


 وَحَزنًا "(ا) واجراؤها أن يقال : شبهت الخبة والتبني بالعداوة والحَزَن اللذين هما العلة الغائية كلالتقاط بجامع مطلق الترتيب ، واستعيرت اللام من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة

 فاستعيرت العلة للعاقبة ، بجامع أن كالً منهما مترتب على الاللتقاط ، ثم استعيرت اللام المام تبعاً لاستعارهّا ، فالمستعار منه العلة ، والمستعار له العاقبة ، والترتب على الاللتقاط هو الجامع ، والقرينة على الجاز استحالة التقاط الطفل ليكون عدواً()

 كثيرة متسلسلة عن نظم الاجتماع فكانت فم فتنةً في دينهم ، فجعـــل الحاصــــل بعمزلـــــة الباعث (8) أ.هــ

والمعنى أن الذي يظهر للناس من النعم أن الغرض منها - في كل حال - تنعــيم مــن أُسبغت عليهم لكنها جاءت هنا لغرض الابتلاء لا التنعيم .
 لنعذهِم في الآخرة بسببه(") .
س- الإضافة : في قوله " ورَزْقُقُ رَبِّكَ "
وهذا من تعر يف المسند إليه بالإضافة لغرض تعظيمه(") .

ror بينظر : جواهر البلاغة ص(Y)
(


(7) (7) ينظر : جواهر البلاغة ص (7)

فإضافة " وَرْزْقُ ربِّكَ " إضافة تشريف ، وإلا فإن الرزق كله من الله ، ولكــنـ رزق



هو السالم من ملابسة الكفران ومن تبعات ذلك(") .

المبحث الثامن عشر


من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :
1- مناسبة الآية لما سبق :





لدخولها في التزهيد بالآية التي قبلها (5)



 يكون الطباق إلا بالأضداد والمقابلة بالأضداد وغيرها (®) .
(1) طه (Y)






(لّ) العنكبوت ه؛

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) البرهان للزر كشي جــ ب ص }
\end{aligned}
$$

 الرجل أزواجه ، أي متعتك ومتعة أهلك الصلاة فلا تلفتوا إلى زخارف الدنيا ، وأهل الرجل (1) يكونون أمثل من ينتمون إليه والمراد بأهل بيته -
 بلاغة المقابلة : لما ذكر الله -

 فالمقلة بين الفريقين وأهليهم لبيان هِمَّة كل فريق وعاقبة أمره ، وتلك من بلاغة القــــر آن المتكر رة في التفريق بين فريق الحق والضـلال .





 اللفظ هذه الز يادة لز يادة معناه()



 الأعاريب لابن هشام الأنصاري جـ 1 ا ص 109 ا ط المكتبة العصرية - بيروت .

「


من اصبر (1)



الغيوب(*) .

 زهرة جــ 9 ص ؟ \& ا

## المبحث التاسع عشر

 (1) بَيِّنةُ مَا فِي الصشّحُفِ الْأْوُلَى

اشتملت الآية على كثير من الأساليب البلاغية منها :

 مَا يَّقُولُنَ " فهن أقو المم التي يقصدون منها التعنت والمكابرة أن قالوا : لولا يأتينا بآية مــنـ
 أي : ألم يأقم من الآيات في هذا القر آن مُا خصصتك به من الوا من الأحكام والحكم في أبلغ المعاين
 ا- الاستفهام : في قوله " أَوَكَمْ "
 بالاغة الرد عليهم بأسلوب الاستفهام :





§ - ينظر : نظم الدرر للبقاعي جـ


فقوة الاستفهام الإنكاري وميزته على النفي الصريح هي : أن المتكلم عندما يلقي كلامـــهـ




كتاب الله تعالى (1)
 وهذا من ردّ القر آن على مطلبهم بالحـجة العقلية الواضـحة وهذا من بلاغة القــــر آن في

 فيه على طريقة أرباب الكالام(")









(1) ينظر : البلاغة العربية فنوها وأفناها ص Y Y با

Y 4 r (Y)
Y Y
(目) (


## المبحث العشرون



من الأساليب البلاغية في الآية الكريمة :
ا- مناسبة الآية لما سبقها :



 حججهم ، ما قالوه وما يمكن أن يقولوه في في المستقبل r- التقييد بالشرط : في قوله " وَلَّوْ " :



وتُسمّى عندئذٍ هِلة شرطِّةَ(") .

بلاغة أسلوب الشرط في الآية الكرية : هذه الآية الكريمة جاءت رداً على طلبهـم في الآيـــة



 إير اد الكالام بأسلوب الشرط هنا فائدتان :
(1)


أولمما : تصبير النبي من قبيل العناد والمكابرة كما قال له من قبل " فَإنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَكَكِنَّ الظَّألِمِينَ بِآَياتِ اللَّهِ
(1) يَجْحَدُوْون

ثانيهما : فضح هؤلاء الكافرين ببيان أفم - كعادة الكافرين في كل زمان - سيســـتمرون على الكفر في كل الحالات ، فلو جاءهم رسولٌ فسيطلبون آية معجزة ويتناسون مان الا جان الماءهم
 فسيحتجون عليه بوجوب إرسال رسول إليهم ، فهم في كل الحالات معاندون . r- التنكير : في قوله "بعَذَاب " :

 و كذلك المعرفة لما دلالاهّا وإيحاءاتها .
ودلالات التنكير لا تستفاد من التنكير وحده بلا بلا من سياق الكا ولام ، ألا تـا

 الأولى تدل على أي حياة مهما كانت ، ولكنها في الآية الثانية تدل على الّى حيا بأن يُحافظ عليها ومن دلالات التنكير : التعظيم والتهويل كقو له تعالى (خَبِنْ لَمْ تَفْعْلُوا فَأْذُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ


ورسوله ؟(®)

من هذا يتبين لنا أن تنكير لفظ العذاب لتهويل أمره وتخويف المشر كين مــن ذلـــك العذاب الذي لا يدر كون كنهه وحقيقته .

| (1) الأنعام (Y |
| :---: |
| 97) |
| 1V9 (\%) البق) |
| YV9 (\%) البقرة (\%) |

( ( ) ينظر : البلاغة فنوها وأفناها ص
المبحث الحادي والعشرون
 (1) أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتْدَى

اشتملت الآية على كثير من الأساليب البلاغية منها :
 وتبين إصرارهم على ذلك الكفر وذلك العناد جاءت هذه الآية الكريمة وأغلقت في وجوهر الوهم


 r-r الأمر : " قُلْ " : وهو من الإنشاء الطلبي م


التهديد)



$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$



$$
-1 \cdot 1-
$$

1- الجناس : في قوله " مُترَبِّصٌ فَتَبَّصُوُوا " :

يقول السيوطي - رحه الله - : ويسمّى أيضاً التجنيس والجّانس ، ومن الخسنات اللفظية ، وعُرِّفَ الجناس : بأنه " تشابه اللفظين في اللفظ " أي الـــتلفظ ،
 وإصغاء إليها ، ولأن اللفظ المشترك إذا مل على معنى ثم جاء والمراد به آخر كان للــنفس تشوق إليه(') أ. هــ



 وعد ربه له وفي انتقامه منهم على كفرهم
r




 ثخ نجد النهاية تقسم الناس إلى : مؤمن و كافر ، و كل منهما يتربص بالنها بالياية وينظر إليها


\&


 وَمَنِ اهْتَدَى ".
ث
 حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَعْلْةِ مُعْرِ ضُونَ "()"
تُّ بحمد الهُ

نسأل الهة - الأمور كلها، وصلِّ اللهمَّ على نيّنّا عحمدٍ وعلى آله وصحبه أهمعين .
$-1 \cdot \varepsilon-$

## خاتمة البحث

الحمد لله الذي بحمده تتمٌُ الصالحات وتُقْبَلُ الطاعات وتُغْفَرُ السيئات وأصلي وأسلم علــى الحـى خير الحلق ونبي الحق سيدنا حمدٍٍ --فجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا" عبده ورسوله •

ففي ختام هذا العمل المتواضع ، وبعد هذه الجولة في الأساليب البلاغية في سورة طه من أول



 العرب وغيرهم منذ نزول القر آن حتى يومنا هذا عن بلوغ مرتبته العليا من الفصاحة المعجزة والبلاغة الباهرة .
 تلك لم تتغير من سورة لأخرى أو آية وما يليها ، بل الكل على نسق واحد مـــن الجزا الــــة



 سألت يونس النحوي : من أشعر الناس ؟ قال: لا أومئ إلى رجل بعينه ولكني أقول : امن امرؤ القيس إذا غضب ، والنابغة إذا رهب ، وزهير إذا رغب ، والأعشى إذا طرب(") .
(1 (1 النساء بr
ITV الأغاين لأبي الفر الأصفهاين جــ ا ص (Y)


 من أمة اهتمت بكتاب رهها -
 هـــــــ أن بلاغة القر آن قد زادت على ما عهلده العرب من وجوه البلاغة في شعرهم ونثرهم

 العظيم فزاخرة بو جوه البلاغة التي لا يحصيها بليغ أو يعدُّها فصيح وأخيراً : فإني أرجو من الله العظيم في موضوعه ، المتواضع في جهي
 هذا تقصيرا" أو خططأ فإن الكمال للّ - ألّ

 وإن أكن قد أخططأتُ فِانني أستغفر الله العظيم - الذي لا يتعاظمه ذنب - من كل خطأ أخطأته أو زلِ زللته الْ .



(1 ) سورة هود آية A^

「^Y سورة البقرة آية (Y)

قائمة المر اجع
القر آن الكريع جلًّ من أنز له .
1- الإتقان في علوم القر آن لأبي الفضل جلال الدين عبد الرمن السيوطي ط دار الكتب العلمية - بيروت .
 . 9Ar
 وتعليق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي آلما
؟ - أضواء البيان في إيضاح القر آن بالقر آن آل للعلامة محمد الأمين بن محمد المختنار الشنقيطي r 0- الإعجاز البلاغي في القر آن الكريم لخمد حسين سلامة ط دار الأوقاف العربية ط أولى

$$
\text { مr..r - } 1 \leqslant r r
$$

ฯ- إعجاز القر آن لأبي بكر الباقلاين ط مكتبة مصر تحقيق الأستاذ أبو بكر عبد الرازق .


^- الأغالين لأبي الفرج الأصفهاين ط دار الفكر - بيروت ، طبعة ثانية ، تحقيــق / سمــير جابر
9- الإيضاح في علوم البلاغة المعالين والبيان والبديع جلال الدين محمد بن عبــــد الــــرهن
 £ ! - ا - البحر الخيط غحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي ط دار الكتــب العلميـــة بيروت دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ / عادل أحد عبد الموجود - الشيخ / على عحمد معوض ط أولى | ا - البديع تأصيل وتجديد للدكتور منير سلطان ط منشأة المعارف بالأسكندرية .

Y Y ا البرهان في علوم القر آن للإمام خمد بن عبد الهُ الز ركشي تحقيق / عمد أبو الفضل إبر اهيم ط مكتبة دار التراث .

 إحياء التراث العربي ط ثالثة



 14 - بلاغة القر آن الكريع دراسة في أسرار العدول في استعمال صيغ الفعل للدكتور ظافر
 -
IV
^1 ا البلاغة فنوها وأفناها للدكتور فضل حسن عباس ط دار النفائس الطبعة الثانية عشر

19 9 الكيان القر آني عند الجاحظ للدكتور هاشم حمدد هاشم . .



 Y . ثانية

؟ ؟ - التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية للدكتور أحد سعد محمد ط مكتبة الآداب طبعــة

$$
\text { أولى ^ اء ا هــ - ^9 } 9 \text { ام . }
$$

ه P - الجحامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالام والمنثور - المنسوب لعز الدين بن الأثـــير


Y Y بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ أحد بن علي بن حجر العسقلالي حققه / ححب الـــدين


$$
\text { . } \rightarrow \text { \& } V
$$

جامع بيان عن تأويل آي القر آن للإمام محمد بن جعفر بن جرير الطبري ضبط وتوثيق



و 9


بيروت تحقيق د / فخر الدين قباوة - الأستاذ / عحمد نديم فاضــــل ط أولى . pl99r
اسـ جـ جواهر البلاغة تأليف السيد أحد الماشمي قرأه وقـــدم لـــه الــــــكتور يحــى مـــراد
ط مؤسسة المختار \&
r ب~ـ جوهر الككز " تلخيص كتز البراعة " لابن الأثير الحلبي تحقيق الدكتور / عحمد زغلول
سلام ط دار المعارف - الإسكندرية .
سr- خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسي ط دار التضامن للطباعة طبعــة ثانيـــة
.
 . ط مكتبة وهبة طبعة أولى هr- الخصائص لأبي الفتح عثمان ابن جني ط المكتبة العلمية تحقيق الدكتور عحمد علــي . النجار
ฯ . هـ VO7
 . هـ VO V


qج- دلالات التقديم والتأخير في القر آن الكريم للدكتور منير عحمود المســـيري ط مكتبــة

- ؟ - دلائل الإعجاز لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرمن بن محمد الجر جالين النحوي المتوفى

 - pr.l.
 وتحقيق عائشة الخزرجي
 § ๕ - ديوان المنبي ط دار بيروت للطباعة والنشر طبعة § ؟ - ديوان امريء القيس ط دار الجيل - بيروت شرح د / حنا الفاخوري . § 4 - روح المعالي في تفسير القر آن العظيم والسبع المثاين لأبي الفضل شهاب الدين محمود

. §V
 . ط أولى
 . . . . . .
 ط منشورات جامعة قان يونس - بنغازي ط ثانية 9 ا 9 1 م صحيح وتعليق يوسف حســـن عمر
10 شرح دروس في البلاغة تأليف / حفني ناصف - سلطان محمد - عحمــــد ديـــاب -

 بسيولي عبد الفتاح فيود مؤسسة المختار للنشر والتوزيع دار المعالم الثقافية الطبعـــة الثانيـــة - 991
 . مr... r
 - مr.. 7

0ه- العمدة في محاسن الشعر وآدابه لأبي علي الحســن بــن رشــــيق القـــيروالي الأزدي -




 . مr... ^ه - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـــل للإمـــام أبي
 . م1990-0 1810
 وتحقيق الدكتورة عائشة حسين فريد ط دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع طبعة 9 ه 9 ا 9 م. - •
 بيروت ط ثالثة £ Y Y والنشر
ケ
فؤ اد سر كين ط مكتبة الحانجي - القاهرة •
§ §

 ط دار الخير - بيروت طبعة ثانية

 YV
 .


( V. العربي • الم1 المعاين في ضوء أساليب القر آن الكريع للدكتور عبد الفتاح لاشين ط دار الفكر العربي - القاهرة . -VY - مرعشلي ط دار الفكر - بيروت

- مr


 V4- النبأ العظيم للدكتور حمدد عبد الله دراز ط ط دار القلم - الككويت ألنداء في اللغة والقر آن للدكتور أهد حمد فارس ط دار الفكر اللبناين طبعـة أولى
 -VA نظم الدرر لأي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ط دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - va

