

## ملخص البحث










 الشيخ أينما ذهب ، بل كان يعترض عليه وينتقده الميا أحيانًا ．

وأحوال المسند إليه والمسند ، والقصر ، والإنشاء ، والفصل ، والوصل .

 بصياغتهم هم لا بصياغته هو وبتر تيبهم هم ، لا لا بترتيبه هو
الكلمات المفتاحية ：الشيخ عبد القاهر ، التفتازالنـ ، دلانيل الإعجاز ، أســـرار البالاغــة ، التأثر ، التأثير

Summary of the research
The research aims to try to identify the presence of the impact of the book (Al Motol): Saad al-Din Taftazani Sheikh Abdul Qader al-Jarhani, through what can be found from the rhetorical implications of the issues of meanings disseminated in the book, and to verify the existence of those effects, as well as access to type The nature of this impact in terms of whether it is merely a narrative and transfer? Or discussion and dialogue and taking a response?

The research found that Saad's impact on Sheikh is not only rhetorical, but infringes on the representation of Sheikh statements, as it sometimes summarizes his opinion to summarize the examination of the reader, and the degree of impact varied from the mere mention of the opinion and support, to defend it, and remove the illusions and things that understand wrong.

As Saad had his independent scientific personality, he did not go with the Sheikh wherever he went, but was opposed to him and criticize him sometimes.

Saad referred to many rhetorical issues through the science of meanings such as metaphor and the conditions of the predicate and predicate, and the minors and construction and separation and focal.

This, it was found that the style in (Al Motol) analysis of this rhetorical lexicon, which was founded on the symbol and gesture and reference in secret, because the latecomers used the style of Abdul Qadir drafting they do not formulate it and in their order.

## مقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد فأفصح وأبان وأجاد و كان أفصح العرب، عليه وعلى آله أز كي صلاة وأتح سلام.


فالشيخ عبد القاهر الجر جالين هو علم من أعلام الفكر الإسلامي أثرى الدراسات العربية بما ألف في النحو، والصرف، والبلاغة، والنقد، وأرسى نظرية النظم التي أدار عليها مباحــث اللفظ والمعنى ،والصور البيانية، وإعجاز القر آن. وقد أبكر الدارسون في بلاغتـــه ونقـــــهـ فغنموا ما غنموا من علمه وبلاغته ونقده وحسه الديني المدافع والمنافح عن كتاب الله عـــز وجل.

و كذا العلامة سعد الدين التنتازانيقد نبغ في كثير من العلوم ففاق في النحـــو ،
والصرف، والمنطق ،والمعاين، والبيان و .…
 القاهر البلاغي في كتاب المطول للعلامة سعد الدين التفتازايي (علم المعاين). والحق فقد كان - ولا زال- موضوعا مهيبا ، فالشيخ عبدالقاهر إمـــام وشــيخ البلاغيين، والسعد مـا لا يشق له غبار في ميادين عديدة ، وقد استعنت بالله فأفدت مـــن هذا البحث فو ائد عديدة رغم الصعاب والعقبات. وقد قسمت بكثي هذا إلى مقدمة ، وتهيد ، ومبحث واحد. أما المقدمة : فعرفت فيها بالموضوع و وقيمته.

وأما التمهيد : فجعلته ترجة موجزة للعلمين الجليلين الشيخ عبد القاهر، وسعد الـــدين
التفتا زالي.

مبحث : من الآثار البلاغية للشيخ عبد القاهر في كتاب المطول في "علم المعالي". ثم الخاثتة وفيها أهم نتائج البحث،ثم المصادر والمراجع ،وفهرس الموضوعات. هذا وقد احتوى هذا البحث على حسنات مع أنه مُ يخل من سيئات، ومن فضل الله -عز وجل- أنه قال (إِنَّ الْحَسَنَّاتِ يُذْهِبْنَ السِّيُّأَتِ )(1) .
فإذا كان من فضل فمن الله، وإن كانت الأخرى فمن نفسي (رَبَّنَا لَّ تُؤَاخِذْنًا إنْ (4) (4)

[^0]
## تمهيد

$$
\begin{aligned}
& \text { لعة عن العلمين "عبد القاهر " و"النفتازازين" } \\
& \text { أولا : عبد القاهر الجرجالين حياته وآثاره . } \\
& \text { ثانيا : سعد الدين التفتازالي و كتابه المطول . }
\end{aligned}
$$

 الأشعري ،الفقيه على مذهب الشافعي ، ولد في مطلع القرن الخامس الهجري في "جرجان" وهي مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان، أخذ النحو على "أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي" ابن أخت الشيخ "أبي على الفارسي. لذلك إذا قال الإمام عبد القاهر فين في بيا بيانه قال "شيخنا" يقصد به " أبا الحسين هذا " وخاصة فيما يتصل بمسائل النحو واللغة، وقد يقصد بقال "شيخنا" "القاضي الجر جالي" وخاصة فيما يتصل بأمر المعالي ونقد الشعر . وقد عاش الإمام عبد القاهر رقيق الحال ، مع ما ناله من العلم والمنزلة حتى أنــــه قال (من البسيط):


وقد ترك الإمام آثارا كثيرة وجليلة منها ما يتعلق بالقر آن الكريع ، ومنها ما يتعلق بالنحو واللغة، ومنها ما يتعلق بالبلاغة والنقد، وقد نصت كثير من التراجم على مؤلفات الإمـــام
 ومن أهم ما أثر عنه:
 وعصرة أهل العصر للباخرزي ت/عبدالفتاح محمد الحلو، ط ب


 بيروت ، شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، $/$ /ه ع وجهوده البلاغية د/أحد أحد بدوي (سلسلة أعلام العرب) القاهرة 9 ج 9 (م، عبدالقاهر الجر جالي حياته
 (Y) وليس هذا على ظاهره من الإمام ، لكنه يدل على رقة حاله وشظف عيشه ، وإلا لو كان هذا سبيله لما كان من العلماء الججددين ، والباحثين في أمر إعجاز القر آن الكريع.

ا ــ كتاب شرح الفاتحة (مفقود) Y

 0ـــــــ دلائل الإعجاز (مطبوع) 4ـــ أسرار البلاغة (مطبوع)

V الرسالة الشافية في إعجاز القر آن (مطبوع)人 الإيجاز وهو اختصار لكتاب الإيضاح (مفقود) 9— المقتصد وهو ملخص كتابه "المغني في الإيضاح" (مطبوع) - • التـ التملة أو "التتمة" (مطبوع) I (ا_ العوامل المائة (مطبوع) Y Y ا الجممل (مطبوع) W ا ـ ــ العمدة في التصريف (مطبوع)
§ ا^ـ عختارات من دواوين المتنبي ، والبحتري ، وأبي تام (مطبوع) تحت اسم الطر ائـــف الأدبية "وغيرها)

وفاته :
وتوفي الإمام عبد القاهر سنة إحدى وسبعين ، وقيل أربع وسبعين وأربعمائة.
ثانيا - سعد الدين التفتازالي و كتابه المطول :
اسمه :
ذكرت معظم كتب التراجم أن اسمد : مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازالين ، ولم
يخالف في ذلك إلا ابن حجر الذي ذكر أن اسمه محمود(1)
والظاهر أن ذلك سهو منه ؛ لأن السعد نفسه قال في أول المختصر : ." الفقير إلى
الله الغني مسعود بن عمر ().



ولد في السنة الثانية والعشرين وسبعمائة من المجرة ، وإلي هذا الـــرأي ذهـــبـ صاحب البدر الطالع"()، وتاريخ آداب اللغة العربية(").
 كبيرة من بلاد خراسان في نواحي نسا وراء الجبل(0).

شيو خه :
أخذ السعد العلم عن أكابر عصره(")" ومنهم العضد والقطب، أما العضد: فهــو العلامة عبد الرحن بن أهد بن عبد الغفار، كان إماما في المعقول، قائما بالأصول، والمعالين الما العر بية. ومن مؤ لفاته: الفو ائد الغياثية في المعاين والبيان، المتوفى في السنة الساديسة والخمدين وسبعمائة من المجرة(V).

تالاميذه :
لم تذكر معظم كتب التراجم التي اطلعت عليها تلاميذ معيــنين للســـعد إلا أن
صاحب البدر الطالع قال: رحل إليه الطلبة، وأنه أستاذ العلماء المئأخرين(A). مذهبه العقائدي :
كان السعد يتبع مذهب أهل السنة والجماعة(9).


.

(₹) (₹) بفتح التاءين والزاي اي وسكون الفاء.


. بغية الوعاة: (V)
( البدر الطالع : : ( $\boldsymbol{\text { ( }}$



نبغ السعد في كثير من العلوم، فقد ذكر الشو كالي أنه فاق في النحو ، والصرف، والمنطق ، والمعاين، والبيان، والأصول ، والثفسير ، والكالام، والكثير من العلوم وهو متفرد
 فمن بعدهم ما لا يلحق به غيره، ومصنفاته قد طارت في حياته إلى بميع البلدان، وتنـــافس

الناس في تحصيلها (') وقال عنه السيوطي:
"الإمام العلامة عالم بالنحو ، والتصريف ، والمعالي، والبيان، والأصول ، والمنطق ،
وغيرهما، واشتهر ذكره ، وطار صيته، وانتفع الناس بتصانيفه ، وانتــهـت إليـــه معرفـــــة ،
العلوم(")
من مؤلفاته :
له التآليف التي تدل على عظيم قدرته ، ومزيد فطنته وذكائه، منها:
 والثالي سنة VO VO-
 بزار جام.

「
كتاب المطول :
أما كتابه : فهو من جلة شروح التلخيص الدائرة في فلك المفتاح والتي صــبغتها الصبغة السكاكية، وغلبت عليها الحدود المنطقية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 البدر الطالع : } \\
& \text { (Y) بغية الدعاة : Y (Y }
\end{aligned}
$$

غير أن القارئ لكتابه لا يعدم فائدة ، أو لطيفة يبز هِا التفتازاليي أقر انه ، ويتميز هها

اختلف في وفاته فهناك من ذكر أنه توفي في السنة الثالثة والتسعين وسبعمائة من الهجرة، وقد انفرد به صاحب الأعلام -فيما أظن...

## مبتحث

من الآثار البلاغية للإمام عبد القاهر الجرجالي
في كتاب المطول لسعد الدين التفتازالين
(في علم المعاني)

## الفصاحة والبلاغة

برز تأثرالتفتازالين بالإمام في مسألة الفصاحة والبلاغة ، وذلك في سياق رده على الخطيب حينما سوى الأخير بين الفصاحة والبلاغة في المفهوم حيث قال "فالبلاغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتر كيب"(()، وهذا كلام رائع لا غبار فيه، ثخ قال " و كثيرا ما يسمى ذلك فصاحة"(٪) هنا انبرى التفتازالين يجلي الحقائق ويزيل المبهم الذي أشكل على الحطيب ودليل ذلك قول السعد" وفي ذلك إشارة إلى دفع التناقض المتوهم من كـــــام الشام الشـيـيخ في









 التر كيب، وحيث نفي ذلك أراد أها ليست من صفات الات الألفاظ المفردة والكا
 المصنف"(9).
(1 الإيضاح في علوم البلاغة (المعاين والبيان والبديع) الحطيب القزويي: ٪ آ-دار إحياء العلوم بيروت-
ط رابعة 99 1مام.
(















 اللفظ المنطرق، ولكن معنى اللفظ الذي دل به على المعن الثاين، والسبب ألفم لو جعلوها






















 السعد عند أول إيراد له عن الفصاحي
 الشيخ في دلائله "يسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في

 أصح لتأديته واختيار للفظ الذي هو ألخص به وأكشف عنه وأتم له، وأحرى بأن يكــــــــي عملا ويظهر فيه المزية"(")

وبذلك نجد الشيخ قد سلك طريقا ونحا منحى مصطبغا بفكرته ومتلونا بذو قـــه،
وحاسته إلى تستبطن النصوص، وتدرك الصور، وتقيم التراكيب على أساس نقدي مــتـين ومنهج مستقيم يربط بين سوق المعالي وترتيبها في النفس وسوق الألفاظ الحاملة لما وترتيبها (1). في النص المسوق
(1) دراسات وتطبيقات في علم المعاين. د/ييي حمد يكيي. 1 (YV/ مطبعة الأمانة.

## التعقيد

تأثر السعد بالإمام في تحليله لبيت العباس بن الأحنف :
 وذلك في سياق الحديث عن عيوب فصاحة الكالام من خلال التعقيد المعنـــوي حينمــا لا يكون اللفظ ظاهر الدلالة على المراد خللل في انتقال الذهن من المعنى الأولى المفهوم بحسب اللغة إلى الثالي المقصود. فبعد ما عرض بيت العباس السابق شرع في تو اليّ الحيح الحلل الذي وقع فيه ،و كان
 البكاء عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن، وأصاب لأنه كثيرا ما يجعل دليلا عليــهـ يقال: أبكاين وأخحكني ، أي: ساءليز وسرين:

 ومعروف في كتب اللغة أن جمود العين هو بخلها بالدموع حال إرادة البكاء، وهي حالــــة الحزن على مفارقة الأحبة. وهذا نقيض ما أمه وقصده الشاعر، "ولهذا لا يصح ألن يقال اله
 فيها ، وناقة جماد: لا لبن فيها ، كأفهما تبخلان بالمطر واللبن قال الحماسي:

وعلى هذا فالناظر في الدلائل والمطول يجد كأن هذا الكالام يخرج من مشكاة واحدة، إلا أن السعد هنا يشرح في شروط فصاحة الكلام فحسب ، بينما يتناول الإمام عبد القاهر هذا القول فيما وضعه تحت فصل "دلالة المعنى على المعنى" حيث يقول: ومن الصـــفات الـــي




ولكن لمعناه قولم: لا يكون الكالام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظــــه ولفظـــهـ معناه. ولا يكون لفظه أسبق إلى ممعك من معناه إلى قلبك"(1). ثخ يقول الشيخ عن هذا البيت:
هذا مثال فيما هو بالضد مـا شرطوا - من ألا يكون لفظه أسبق إلى سمعك، مـــن معناه إلى قلبك - لأنك ترى اللفظ يصل إلى سمعك ، وتحتاج إلى أن تَخُبَّ وتُوضِعَ في طلب المعنى")
ثم يذهب الم بيت القصيد فيقول "ويجري لك هذا الشرح والتفسير في "الــنظم" كما جرى في "اللفظ" ؛ لأنه إذا كان النظم سويا، والتأليف مستقيما ، كان وصول الميك المّنى إلى قلبك ، تلو وصول اللفظ إلى سمعك ، وإذا كان على خلا
 الذي قالوا بأنه يستهلك المعنى"(")
وهكذا بدا لنا بوضوح تأثر السعد بتحليل الإمام؛ إلا أن مراد الإمام كان يرمى
 عبد القاهر أشمل وأوسع.

[^1]
## الجاز العقلي

تجدر الإشارة إلى أن الإمام عبد القاهر قد حلل عملية الإسناد تحلـــيلا عقليـــا، بمعـــنى أن الإسناد الذي لا يخالف مفهوم العقل، ولا يناقض تصور اته، سماه (إسنادا حقيقيا) ، أما الذي
 هذا ومن المسائل البلاغية التي كان تأثر السعد فيها واضحا بالشيخ تناوله للمجاز العقلي مفرقا بين ما هو مجاز لغوي ومجاز عقلي حيث الميا عرض أولا لمفهوم الحقيقة العقلية عند

 (أورد قول الخنساء:

فِإنا هي إقبال وإدبار
حيث علق بأن مثل هذا: "ما وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر فإنه جاز عقلي نص عليـــهـ الشيخ في دلائل الإعجاز، وقال : قاصدا ــ الشيخ ــ ا : لم ترد بالإقبال والإدبـا
 تجسمت من الإقبال والإدبار، وليس أيضا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامـــه،



من هذا النقل من الشيخ تجد السعد يوضح الفرق بين الجاز الجاز اللغوي والجاز العقلي

 المريخ- الرياض السعودية. د.ت
 ط أولى



الإثبات، أو إسنادا ججازيا، لكن مع التأول(1). وانبرى السعد يشرح ويذكر طائفـــة مــن الأمثلة والشواهد على الجاز العقلي قد ذكرها الشيـخ عبد القاهر مثـــل قـــول الصــــلتان

حيث قال: على أن إسناد أشاب وأفني إلى كر الغداة ومر العشى بجاز" ، وقد قال الشيخ "الجاز واقع في إثبات الثيب فعلا للأيام، ولكر الليالي"(٪)

كما أورد السعد قول أبي النجم:

 جذب الليالي : أبطئ أو أســرعي
 ذلك تعليقه على الحقيقة العقلية التي جاءت في البيت الأخير وهو :
 حيث ذكر كاما الشيخ - دون نص عليه - فقال "فإنه يدل على أنه يعتقد أن الفعل لله، وأنه المبدئ والمعيد والمنشئ والمعني، فيكون الإسناد إلى جذب الليالي بتألئلو


 عن وجه التأول وأفاد أنه بنى كلامه على التخيل، فقال: أفناه قيل الله للشمس اطلعي حتى إلـا




قرينة الجاز العقلي
أشار التفتازالي إلى قرنية الجاز العقلي، وأفا قد تكون من جهة العقل وأورد كلام الشـــيـيخ - دون نص عليه- فقال موضحا القرينة العقلية "يعني يكون بكيث لا يدعي أحد من الخقين والمبطلين أنه يجوز قيامه به؛ لأن العقل إذا خلي ونفسه يعده محالا كقولك: محبتك جاءت بي

وقد تكون القرينة من حيث الاعتقاد، ويوضح التفتازاين ذلك بقوله "و كصدور




هل يجب تقدير فاعل حقيقي للفعل المبني للفاعل في الجاز العقلي؟
 الجاز العقلي يجب أن يكون له فاعل حقيقي في التقدير، بكيث إذا أسند إلى ذلك الفـي الفاعــــلـ، صار الإسناد حقيقة، حيث شرح السعد قول الحطيب "ومعرفة حقيقته" يريد أن الفعل في الجلاز العقلي يجب أن يكون له فاعل أو مفعول بــهـ إذا أســـند إليــه يكــــون الإســـناد حقيقة...فمعرفة فاعله أو مفعوله الذي أسند إليه يكون حقيقة ظاهرة كما في قوله تعالى "

 المعذل (غ):
يَرِيدُكُ وَجْهُهُ حُسنْنًا إِذَا مَا زِدْتُهُ نَظَرَاً
(1) أسرار البلاغة: • •

(


أي: يزيدك الله حسنا في وجهه ، وكقولك: أقدمني بلدك حق لي على فلان، أي: أقدمتني نفسي لأجل حق لي عليه، وكبتك جاءت بي إيكن، أي: جاءت بي نفسي إليك لخبتك . (1): وقول الشاعر

## 

 معرفة الحقيقة في هذه الأمثلة نوع خفاء؛ وهلذا لم يطلع عليها بعض الناس الم الم الم

 الشيخ: "واعلم أنه ليس بو اجب في هذا ألما أن يكون للفعل فاعل في في التقدير إذا نقا نقلت الفعل




وصيرلي هواك بي

يزيدك وجهه حسنا إذا ما زدته نظر
أن تزعم أن "لصيرين" فاعلا قد نقل عنه الفعل، فجعل "للهوى" كما فعل ذلك في في "ريكت


 على الحقيقة... وإذا كان معنى اللفظ موجودا على الحقيقة، لم يكن الجاز فيه نفسه، وإذا مُ
 على الكاتب المتوفي بץ غهـ.


$$
\text { () سورة البقرة : من الآية } 1 \text { I. }
$$

يكن الجاز في نفس اللفظ، كان لا ححالة في الحكم، فاعرف هذه الجملة، وأحسن ضــبطها

وجملة القول أن عبد القاهر أبان عن أن مثل هذا الإسناد في المثل السابقة "سرتي

 السابقة ، بخلاف التقدير في آية سورة البقرة " فَمَا رَبحَتْ تِجَارَتُهُمْ " فالإســـناد هنـا فاعله التقدير يأيت على العرف. ومن هنا رأينا السعد متأثراً بالشيخ من خلال إير إيراده ما قاله أستاذه الحطيب أنـــه بمثابـــة
 ذلك حيث قال "... والحق ما ذكره الشيخ..."(").

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : دلائل الإعجاز : (Y (Y)، }
\end{aligned}
$$



## دخول "إن" في الكالام وخصائصها


 تكراره - الألفاظ ومعناها واحد في مثل ما أور ده "عبدالهُ قائم" ، "إن عبد الله قائم" "إن




وقول بعض العرب:

## 







ثي يقرر بأن هذا الضرب - وهو جيئ "إن" هذه المعاني في الكلام-كثير في التزيل
 وآيات أخرى ... ث قال وهي - أي مثل هذه الآيات - على الجملة من الكثرة بيث لا يدر كها الإحصاء"'(0)

(Y) دی (Y)
(



هذا الذي أورده الشيخ في دلائله وجد صداه في الططول حيث فهم مــن كـــلام


 السابق، والاحتجاج له، وبيان وجه الفائدة فيه، ويغني غناء الفاءي الها



 حديث كل منهما.

## حذف خبر "إن" مع تكرارها وتعدد المها

 وخصوصيتها، وأبرز أن "إن" عليها مدار الحسن في حذف هذا الخبر، فقال "ث إنـ إنـك إن

 حاضنته، والمتر جم عنه ، والمتكفل به" (').


 إنْ مَحَلًا وإن نُرُتَحَلًا




الحسن السابق بقوله: وفيه أيضا ضيق المقام أعنى: الخافظة على الشعر (") وبالنظر في نص الشيخ السابق - و كذلك كامامه كله- في قوله عن الون "إن" الحاضنة
 الأوصاف من الإمام لــ "إن" إحساس منه بكياة الكلمة ، وأن الألفان والتراكي الكاكيب عندهم
 نبض الشعور "(5)" لذلك فالكلمات والأدوات عندهم تختضن ، وتتر جم ، وتتكفل ، وغير ذلك.
(1) دلائل الإعجاز :
 (


## التقديم

تقديم المسند إليه في النفي :
 ويجول ويبدئ ويعيد، فبعد أن فرغ من حديثه عن التقديم في باب الاستفهام ، شــر ع في الحديث عن التقديم في النفي إذ يقول: "وإذ قد عرفت هذه المسائل في "الاستفهام" ، فهذه مسائل في "النفي" : إذا قلت : "ما فعلت" كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول، وإذا قلت :"ما أنا فعلت" كنت نفيت عنك فعلا يثبت أنه مفعول. تفســير ذلـــك: أنـــك إذا قلت: "ما قلت هذا" كنت نفيت أن تكون قلت ذاك، و كنت نوظرت في شيء لم يثبت أنه

وإذا قلت: "ما أنا قلت هذا" كنت نفيت أن تكون القائل له، وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول، و كذلك إذا قلت: "ما ضربت زيدا" كنت نفيت عنك ضــــــربه، ولم يجب أن يكون قد ضرب، بل يجوز أن يكون ضربه غيرك، وأن لا يكون قد ضر ائ وإذا قلت: "ما أنا ضربت زيدا" لم تقله إلا وزيد مضروب، و كان القصد القد أن تن تنفي أن تكون أنت الضارب"(1) .

و كان قد نقل الحطيب هذا الكـلام من الإمام عبد القاهر فقام التفتازالين بشــرحــ
وأوضح أن التقديم في مثل "ما أنا قلت هذا" أنه لا يصح،و كذلك لا لايصح أن يقال: "ما أنا قلت هذا ولا غيري" حيث قال التفتازالي "فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المذكور وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم والخصوص، فلا يقال هذا إلا في شيء ثبت أنه مقول لغيرك وأنت تريد نفي كونك القائل لا نفي القول، ولا يلزم منه أن يكون جيع من سواك قائلا؛ لأن التخصيص إنا هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتر اكك معه في القـــول، أو




أعني- : "ولا غيري" نفي قائليته عن الغير، وهما متناقضان بل يجب عند قصد هذا المعنى أن يؤخر المسند إليه، ويقال: "ما قلته أنا ولا أحد غيري. اللهم إلا إذا قامت قرينة علــــى أن
 ولعل في هذا المثال الأخير الذي أورده السعد "ما أنا قلت هذا ولا ولا غيري" وقوله
 أورده السعد كان قد ذكره الإمام بنصه حيث قال بعد المثال السابق " كان خلفا من القول، و كان في التناقض بمزلة أن تقول "لست الضارب زيدا أمس" فتبتت أنه ضرب ، ثم تقول

وبذا تظهر روح عبد القاهر لدى السعد في مثله وشرحه وتحليله.
تأكيد المسند إليه لغرض دفع عدم الشمول :
ومما تأثر به السعد بالإمام وظظهر مؤيدا له ما جاء في مطو له لي في باب تأك أكيد المسند إليه بغرض دفع عدم الشمول عند تعرضه لألفاظ الإحاطة والشمول والجمع بين أكثر من لفظ من هذه الألفاظ، حيث يقول السعد: وربما يجمع بين " كل" و "أمععون" بحسب اقتضاء


 هنا بحث وهو أن ذكر عدم الشمول إنما هو زيادة توضح ، وإلا فهو من قبيل دفع تـــوهم التجوز(0)؛ لأن كلهم مثلا إنا يكون تأكيدا إذا كان المتبوع دالا على الشمول ، ومحتملا

|  | (1) المطول : |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | (\%) |




المهدي: ؟/7 • ا-دار إحياء التراث العربي-ييروت.




 يكون اللفظ المتضضى للشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتجوزا فيه"(()، جيء المسند فعلاً:
أبان الشيخ في الدلائل أن الاسم يقع في الكالام حيث لا يصلح الفعــل مكا مكانــــ،
 الشاعر (") :

 فحال ، وتصفح منه الوجوه واحدا بعلد واحد. ولو الو قيل:"بعثوا إلي عريفهم متو ليمّا" ، لم يفد ذلك حق الإفادة"(5).



 ويصدر منه النظر لحظة فلحظة"(9)

 .م19VA (1 ( التأسيس : إفادة معنى آخر لم يكن حاصلا قبل، وهو خير من التأكيد؛ لأن مل الكـلاملام على الإفــــادة



 .1V7 : ( ) (©) المطول : (©

والسعد هنا قد أفاد من شرح وتحليل الثيخ أيما إفادة ، وإن كان لم ينص كعادته
أحيانا على قوله: قال الشيخ، أو كذا في الدلائل ، ولعل في ذلك ما يبرز سمة من ســـــات منهجه في الإفادة من الشيخ.

جبى المسند السما:
و كما كان لتحليل الشيخ في تقييد المسند بالفعل أثره عند السعد ، كـــذلك في
 الإخبار إذا كان بالفعل وبينه إذا كان بالاسم ، ويصف الإمام هذا الفرق بقوله "أنه فـــرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه"(1).

وفي تحليل الشيخ لبيت الأعشى الآتي كثف عن ذلك المقصـــد ، حيـــث قـــال
الأعشى:(") .

لَعَمْرِي لقد لاحَتْ عُيونٌ كَثِيرَةٌ
 النفس، ثُ لا يكون ذلك النبو وذاك الإنكار من أجل القافية وأفا تفسد به، بل من جهة أنه
لا يشبه الغرض ، ولا يليق بالحال (ّ).

ثخ يزيد الثيخ في إبراز الفرق بين التعبير بالفعل والتعبير بالاسم فيقـــول: وإن
شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف، فتأمل هذا البيت (غ).

يقول : هذا هو الحسن اللائق بالمعنى ، ولو قلته بالفعل: "لكن يمر عليها وهـــو ينطلـــــ" لم

| (1) (1) |
| :---: |
|  |
| (V) |
| . V V ¢ : |
| . IV © ، V \% : السابق) |

وبتصفح المطول وجد أثر عبد القاهر البلاغي واضحا لدى السعد حيــث أورد



 "زيد منطلق" لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له ، كما في" زيد طويل، وعمرو قصـــير " ، وأما الفعل فإنه يقصد فيه التجدد والحدوث ، ومعنى زيد ينطلق ، أن الانطلاق يحصل منه

وقولنا : "زيد يقوم" أنه بمرزلة "زيد قائم" لا يقتضي استواء الما المعنى من غير افتراق،
 الكبيرة منه.
وعودة إلى معنى البيت: فإن الشاعر يذكر قومه بالسخاء، وأفم لا يبقون من المال

 توقفا ما عند الصرة ينقطع به انطلاقه ليتجلدد بعد ذلك، وإنا هو منطلق انطالاقـــا ثابتــا


> اللائق بالمعالي"(").

وتأمل كلمة "يألف" في البيت و كيف نفخت في الدرهم روح الحياة ، وقد أحال الشاعر بكلمته تلك الجماد إلى شيء حي يألف ويؤلف، ويمر ، وينطلق.
(1 (1 المطول : \& اس ، وينظر الدلائل : IVV.


$$
\begin{aligned}
& \text { ط رابعة }
\end{aligned}
$$

## أحوال متعلقات الفعل

الفعل وتعلقاته :
 المeعول ، و كأها مقدمة مهمة توطئ للحديث عن حذف المفعول، و كأها صـــارت عــــادة للبلاغيين أن يقدموا بين يدي هذا الحذف دراسة في الفعل وتعلقاته كما يقـــول أســـاذنا

د/عمد أبوموسى(1)
فقال الشيخ في دلائله: "وههنا أصل يجب ضبطه، وهو أن حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه، حاله مع الفاعل، فكما أنك إذا قلت :"ضرب زيد" فأسندت الفعل إلى الفاعل، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له ، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه وعلى الإطلاق ، كذلك إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: "ضرب زيدٌ عمراً" كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثالي ووقوعه عليه، فقد اجتمع الفاعل
 ههما،فعمل الرفع في الفاعل ليعلم التباس الضرب به من جهة وقوعه منـــه، والنصـــب في المفعول، ليعلم النباسه به من جهة وقوعه عليه، ومُ يكن ذلك ليعلم وقوع الضرب في في نفسه ، بل إذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعـــل أو مفعول، أو يتعرض لبيان ذلك ، فالعبارة فيه أن يقال: " كان خرب" أو "وقع خـــرب" أو "وجد ضرب" وما شاكل ذلك من ألفاظ تفيد الوجود الجرد في الشئ"(٪).

ومعنى قول الشيخ:
هو أنك إذا أردت أن تخبر عن مجرد وقوع الحدث وحصوله فأنت في غني عــن ذكر الفاعل أو المفعول، والعبارة عن ذلك أنك تأيت بمصدر الفعل فاعلا لكون عام كــــأن تقول: وقع ضرب، أو وجد إكرام ، أو حدث إعطاء .‥ وما إلى ذلك من العبارات التي تفيد وقوع الحدث وحصوله من غير إفادة تعلقه بفاعل أو مفعول.
(1) خصائص التراكيب : 1 §


وإذا أردت أن تفيد وقوع الفعل من فاعل فالعبارة عن ذلك أن تـــذكر الفعــل
والفاعل فقط فتقول : "ضرب محمد" ، ولا تذكر المفعول ولا تنوه ولا تخطره بنفسك"('). وقول الشيخ كان صداه جليا في المطول حيث قال السعد شارحا قول أســـتاذه
الخطيب: ليس الغرض من ذكر الفاعل أو المفعول مع الفعل إفادة وقوع الفعل وثبوتــــه في نفسه من غير إرادة أن يعلم مُن وقع وعلى من وقع، إذ لو كان الغرض ذلك ، كان ذان ذكر الفاعل والمفعول معه عبثا، بل العبارة حيئذ أن يقال: وقع الضرب ، أو وجد ، أو أو ثبت أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على جردد وجود الفعل، ألا يرى أنه إذا أريد تلبسه بمن وقع منه فقط ترك المفعول، ولم يذكر معه ، وإذا أريد تلبسه بمن وقع عليه فقد ترك الفاعل وبــني للمفعول وأسند إليه()

وتأمل قول الشيخ "فإذا كان الأمر كذلك، كان الفعل المتعدي كغـــير المتعـــدي
مثلا، في أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقدير ا"(").

ولم يقدر له مفعول" "(غ)

 أها تدخل في عطائه ، أو أنه يعطيها خصوصا دور إن اله و كان غرضك على الجملة بيان جنس ما تناوله الإعطاء، لا الإعطـــاء نفســـهـه ،
 أثبت له إعطاء، إلا أنه لم يثبت إعطاء الدنانير . فاعرف ذلك، فإنه أصـــل كــبير عظـــيم
(1) خصائص التراكيب :
(Y) انظر : المطول : : (Y)

( ) ( ) المطول:
(0) دلائل الإعجاز : 100.

ويألي السعد ليردد القول نفسه و كأنه هو هو ، وما ذلك إلا لشدة تأثره بالشيخ

 من الفاعل باعتبار تعلقه بمن وقع عليه فينتقض غرض المتكلمه، ألا يرى أنــــك إذا قلـا

 إعطاء)

حذف المفعول للبيان بعد الإجهام :
وحذف المفعول تكثر لطائفه وتدق أسراره ، و كأن المزايا فيه أخلب وما يظهــر
بسببه من الحسن والرونق أعجب وأظهر (ل)
تحدث الشيخ في دلائله عن ترك المفعول من فعل المشيئة ، إذا جاء بعد "لـــــو" أو "حروف الجزاء" فلا يذكر مفعوله، يقول الإمام "وبىءء "المثيئة" بعد "لو" وبعد حـــرورف

 على الهدى لجمعهم على الهدي"، "ولو شاء أن يهديكم أبجعين لمداكم"، إلا أن البلاغة في أن يجاء به كذلك يحذوفا" (© .)
 بقوله "وذلك أن البيان إذا ورد بعد الإههام وبعد التحريك له، أبدا لطفا ونبلا لا يكون إذا
لم يتقدم ما يكر ك" (').
(1) المطول : (Y)


( )



وفي مطول سعد الدين كان لكالام الشيخ وقعه وأثره حيث قال السعد: أن حذف



 البلاغي وراء ذلك وهو السر ذاته الذي أورده الشيخ عبد القاهر، إذ قال السعد: "وهذا
أوقع في النفس"("(").

ومن حذف المفعول كذلك وهو مغاير لما سبق رغم تعلقه بفعل المشيئة قول الشيخ



فقياس هذا لو كان على حد (\$ ولو شاء الله جلجمعهم على المدى ) (0)
 أحسن في هذا الكلام خصوصا، وسبب حسنه أنه كأنه بدع عجيب أن يشاء الإنسان ألنا أن أن
 به(") "وإذا استقريت وجدت الأمر كذلك أبدا، متى كان مفعول "المثيئة" أمراً عظيماً، أو بديعا غريبا، كان الأحسن أن يذكر ولا يضمر يقول الرجل يخبر عن عزة: "لو شــئت أن

(1) سورة النحل: 9.


(₹) البت في دلائل الإعجاز منسوب للخريمى وهو إسحاق بن حسان السعدى، اليرثى عثمان بن عامر بن
 (ه) سورة الأنعام : هr.

(V) السابق :

وهكذا ييرز الشيخ عبد القاهر ليس كشيخ للبالغين فحسب بل وللنقاد فهــو
يضع المقياس النقدي ويعلل له، حيث قوله: وسبب حسنه ....اخ، ، ثم يقول: كان الأولى أن
يصرح بذكره....'ح.

وقد استلهم السعد هذه الروح البلاغية والنقدية لدى الشيخ فقال بعد أن ذكر البيت السابق: "فإن نعلق المشيئة بيكاء الدم فعل غريب، فلابد من ذكر الفععول ليتقر في في نغس السامع ويأنس به"(').
ومن حذف المععول لدفع توهم السامع في أول الأمر إرادة غير المراد: ما كشف
عنه الشيخ حين تعرضه لبيت البحتري بالتحليل إذ قال البحتري:(ك)





 اللحم دون كله، وأنه قطع ما يلي الجلد ولم ينتهن إلى ما يلما يلي العظم.
 الوهم، ويععله بيث يقع المعنى منه في أنف الفهم، ويتصور في نفسه من ألمن أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يرده إلا العظم.


تصوير "(\$).

> (1) المطول :
> (Y) ديوان البحتري : .IVY،IV1 : دلائل الإعجاز (Y)

هذا التحليل البلاغي الواعي أفاد منه السعد في مطوله حيث أورد بيت البحتري وقام بشرح كلمات البيت وتوضيحها ووضع يده علــى الشــــاهد البلاغـــي، ثم قـــال: حذف المفعول أعنى: اللحم... فترك ذكر اللحم ليدفع من الســـامع وهـــــ أن الحـــز لم ينته إلى العظم، ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللـحم، حتى لم يـــرده إلا العظم' .

## القصـــــــــــر

تضمن "إنما" "ما" و "إلا" :

 ذكر في الدلائل قوله "وإذا استبنت هذه الجملة عرفت منها أن الذي صنعه الفـــرزدق في (1) قوله:

```
وإ\ما يداقع عن أحساهمه أنا أو مثلى ا
```

شيء لو لم يصنعه لم يصح له المعنى. ذاك لأن غرضه أن يخص المدافِع لا المدافَعُ عنه، ولــــو

 عن أحساهـم" وليس ذلك معناه، إنما معناه أن يزعم أن المدافع هـــو لا غـــيره، فـــاعرف


ثخ يقول الشيخ "وبجلة الأمر أن الواجب أن يكون اللفظ علـــى وجـــهـ يجعــــ الاختصاص فيه للفرزدق. وذلك لا يكون إلا بأن يقدم "الأحساب" على ضميره، وهو لو قال: "وإنما أدافع عن أحساهم"، استكن ضميره في الفعل، فلم يتصور تقديم "الأحســـاب" الابـا عليه، ولم يقع "الأحساب" إلا مؤخرا عن ضــمير الفــرزدق، وإذا تـــأخرت انصــرف الاختصاص إليها لا ححالة"(").
وقد تأثر السعد بكلام الثيخ فأورد قوله في المطول:"ولصحة انفصال الضمير مع "إنما" كقولك "إثما يقوم أنا" كما تقول: "ما يقوم إلا أنا" إذ قد تقرر في علم النحو أنـا أنـــهـ لا يصح الانفصال إلا لتعذر الاتصال، ووجوه التعذر محصورة في مثل: التقدم على العامـــل، والفصل بينهما لغرض، ونخو ذلك وبميع هذه الوجوه منتفية ها هنا سوى أن يقـــــر فيـــهـ
( ( ) في ديو انه:
 (

 فصـل الضمير وأخره ، إذ لو قال: وإغما أدافع عن أحساهمـ لصار المعنى أنه يـــدافع عـــن أحساب غيرهم، كما إذا قيل: لا أدافع إلا عن أحساهِم، وليس ذلك إلك معناه، وإنا معناه أن المدافع عن أحساهِم هو لا غيره"(').
وبتأملك في تحليلي الشيخ والسعد تشعر كأفهما يخرجان من مشـــكاة واحــــــة ،
وهذا راجع إلى شدة تأثر السعد بالشيخ.
هذا والقول بأن "إنا" متضمنة لــ "ما" و "إلا" ليس على إطلاقه، بمعنى ليس في كل موضع تصلح فيه إنا تصلح فيه "ما" و "إلا" ، وقد أبان الشيخ عن ذلك ، ولك ، فما كشف

 إنما أرادوا أن "إغما" متضمنة معنى "ما" و "إلا" وفرق أن يكون في الشيء معنى الشيء وأن
النفي والاستثناء الشيء الشيء "هذا واضح وحمدد"(؟).

عرض الشيخ في الدلائل لقوله تعالى (إِنْ أَنْمُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ

قائلا: إنما جاء - واللَّ أعلم- بــ "إنِّ و و "إلا" دون "إنما" ، فلم يقل: " إنْ أَنْتُمْ
 يكونوا بشرا مثلهم، وادعوا أمر لا يجوز أن يكون لمن هو بشر "(\&).

"لأن الكفار القائلين هِذا القول أعنى: إن أنتم إلا بشر كانوا يعتقدون أن البشــــرية تنــافـي

| (1) المطل : |
| :---: |
|  |
| ( 1 ( 1 - |
| (\%) دلائل الإعجاز : بז\%. |

الرسالة في الواقع، وإن كان هذا الاعتقاد خطأ منهم، والرسل المخاطبون كانوا يدعون أحد
 بناء على ما اعقتدوا من التنافي بين الوصفين، فقبلوا هذا الحكم وعكسوه وقالوا: إن أنتم

القصر بــ "إنغا" :

 استقريت وجدها اقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب، إذا كان لا يراد بالكلام بعــــدها


 إن طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا ، كنتم كمن طمـــع في ذلـــك مــن غــــــير أولى الألباب"(").

يقول التفتازالين مستلهما التحليل ذاته بادئا حديثه بقوله قال الشيخ: اعلم أنـــك إذا استقرأت وجدهّا أقوى ما يكون وأعلق ما يرى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، فإنا نعلم قطعا أن ليس الغرض من قوله "إنَّمَا

إفم من فرط الجهل كالبهائم"(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المطول : }
\end{aligned}
$$

. (

## الإنشاء

الاستفهام المفيد معنى التقرير :
يقول الشيخ "واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في "الممزة وهي للاستفهام" قائم فيها إذا هي كانت للتقرير . فإذا قلت: "أأنت فعلت ذاك؟" ، كان غرضـيـــك أن تقـــر ره

 كسر الأصنام قد كان ، ولكن أن يقر بأنه منه كان، و كيف؟ وقد أشاروا له إلى الفعل في
 ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : "فعلت، أو : لم أفعل"(")





أو مل أفعل (8)
هذا وقد علق أستاذنا الدكتور / أبو موسى على تحليل الشيخ قائلا: وهذا تحليـــلـ جيد ليس لنوعي التر كيب فحسب وإنما لألوان المشاعر والخطوات المرات المتبطة بكل صـــورة،


 والتباس المواجس وهو من أجل ما يحرص عليه من يريد صادقا أن يدرس البيان ويتـــــنـوق الأدب(0)

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| (\%) |  |
|  | (\%) (\%) المطول) |
| YYA: | (®) دلالات التراكيب: |

> الاستفهام بالممزة المفيد للإنكار التكذيبي :




 ويستطيعه"
 من الفعل ، فلو كان لإنكار الفاعل وأنه ليس مُن يتصور منه الفعل على ما سبق إلى الوهمم، لـا احتاج إلم ذلك"

 .
. $11 \mathrm{~V}-117$ :


## الفصل والوصل

مناسبة الوصل :
قد نبه الشيخ إلى ضرورة المناسبة التي تسوغ ذكر هذا اللفظ مع غيره وقرانـــهـ به(")، ثح يقول "ومن هنا عابوا أباتام في قوله:

وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى، ولا تعلق لأحدهما بالآخر، وليس

هذا والشيخ في دلائله يرى أنه ينبغي أن يكون هناك معني جـي يراد عطف بعضها على بعض، وهذا المعنى الجامع هو المناسبة بين الجممل، استمع إليه وهو
 بوجه من الوجوه، وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف والمغزى منه، ولم لم يستو - الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول: "زيد قائم ، عمرو قاعد" ،

بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يؤلي بالعاطف ليشرك بين الأولى والثانية فيه(")



 من داري" ، ثم قلت: "وأحسن الذي يقول بيت كذا" قلت ما يضحك منـ منه. (\&) وعرض السعد لبيت أبي تقام وعلق عليه بتعليق لم يبعد عما أورده الشيخ حيــــ قال "لا مناسبة بين كرم أبي الحسين، ومرارة النوى، سواء كان نواه أو نوى غـــيره فهـــــا العطف غير مقبول"(®)

| (1) دلالات التراكيب: YY\% |
| :---: |
|  |
| (\%) السابق: |
|  |
| (\%) إلمول : |

## الفصل لكمال الاتصال


 مُسْتْزْ ئُونَ (1)
حيث قال: "وذلك لأن معنى قولم : "إنا معكم" : إنا لم نؤمن بالبي - صلى اللّ
عليه وسلم- ولم نترك اليهودية.



 غيره" (").




 فحكمه حكمه" (").

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة : £ } \\
& \text { FYA : دلائل الإعجاز (Y) } \\
& \text { ( المطول : ه }
\end{aligned}
$$

## 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاةة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وصـحبه أبمعين.

## 

فبعد هذه الرحلة الشائقة والشاقة في آن واحد ما بين الدلائل والمطول خلص البحـــث إلى عدة أمور منها:

- تجلى بوضوح تأثر السعد بالشيـخ ليس بالغيا فحسب، بل تعـــدى ذلــــك إلى التمثــــل بعبارات الشيخ، ومن ذلك كالام السعد في سياق حديثه عن النظم حيث يقول: "لأن مـــا

بسهو لة" (') .

والشيخ كان قد قال: "أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه ومعاناة
الحنين غوه، كان نيله أحلي، وبالمزية أولى ، و كان موقعه في النفس أجل وألطف"(٪). - كان منهج السعد في نقله من الشيخ أنه أحيانا يقول: وقال الثيخ... وتارة يشرح ويحلل ثم يقول هذا هو المفهوم من دلائل الإعجاز أو أسرار البلاغة، وتارة أخرى يشرح ما يشرح من الإمام دون نص عليه أو أدىى إشارة، وفي أحيان أخر يقول- قاصدا الإمام عبد القاهر وهكذا ذهب الخققون.

- عندما ينبرى السعد للرد على العلماء في قضية ما ، تجده لا يكتفى بشرح رأيه فحسب، بل يلخصه حتى يقف عليه القارئ ، ومن ذلك رده آراء أستاذه الخطيب عن عبد القــــاهر في قضية النظم، والفصاحة، وقد يتسم بالحدة في رده، مثلما وسم الخطيب بعدم فهمه كالام الشيخ جيدا ، وعدم الوقوف أمامه كما ينبغي (") ، وتارة يقول: لكن المصنف كثيرا ما يغلط
في استنباط المعالي من عبارات الشيخ لافتقارها إلى تأمل وافر "(£) .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \mathrm{H} \text { (1) }
\end{aligned}
$$

- تجلت الأمانة العلمية للسعد في كتابه هذا بجلاء ، فهو لا يحمل قولا له على أحد، بـــ ينسب كل قول إلى قائله، فمن ذلك قوله - بعد عرض المراد بكل من الفصاحة والبلاغة عند الشيخ عبد القاهر - فقال السعد: "ولست أنا أهمل كالامه على هذا، بل هو يصرح به مرارا") - تفاوتت درجة تأثر السعد بالشيخ عبد القاهر من جرد ذكر الرأي وتأييده، إلى الدفاع عنه ، وإزالة الأوهام والشبه التي تفهم خطأ منه. - كانت للسعد شخصيته العلمية المستقلة فهو ملم يكن كحاطب ليل يذهب مع الشيخ أينما ذهب ، بل كان يعترض عليه وينتقده أحيانا ولما كان هذا البحث لا يتعلق بالمسائل الخلافية أعرضت عن ذكرها صفحا.
- من مظاهر التأييد الشديد من السعد للشيخ أنه يقول أحيانا: و كفاك قـــول الشــــيخ: كذا(艹) ...
 عليها، وإبراز الفروق في الخبر ، ووضع الأصول الثابتة والقواعد الراسخة. - لوحظ على السعد أن نظرته البلاغية تتسع معتمدة على النقد الذوقي والمو الـــــوعي، إذ ظهر ذلك في اختياره للأقوال والآراء والترجيح بينهما ، وردها أو نقدها، والموازنة بينها. - وجملة القول - كما قال شيخنا أبو موسى - أن البلاغة في المطول تعد تحليلا لذذا المعجم البلاغي الذي تأسس على الرمز والإيماء والإشارة في خفاء؛ لأن بلاغة المتأخرين هي بلاغة عبد القاهر بصياغتهم هم لا بصياغته هو وبترتيبهم هم، لا بترتيبه هو "(").
(1) المطول: 109 .


- \& 7. -


## المصادر والمراجع

- القر آن الكريم

1- أسرار البلاغة للشيخ عبد القاهر الجر جالين تحقيق/عمود محمد شاكر - مطبعة الــــدي بجدة - ط أولى
Y-الأعلام لخير الدين الزر كلي -دار العلم للملايين هبيروت-ط رابعة 9V9 ام. س-إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ت/عحمد أبوا لفضل إبراهيم، دار الفكر العـــربي،

؟ -الإيضاح في علوم البلاغة (المعالي والبيان والبديع) الحطيب القزويني - دارإحياء العلوم بيروت- ط رابعة 9 ه 9 ام. 0- البدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن السابع للشو كالي - مطبعــة الســعادة ط أولى .
ฯ- بغية الوعاة للسيوطي تحقيق/عحمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية بيروت . V- البلاغة تطور وتاريخ د/شوقي ضيف- دار المعارف -الطبعة التاسعة. ^- البيان القر آيز د/عمد رجب البيومي- ط بجمع البحوث الإسلاميلمية.


 مصطفى البابي الحلبي -ط أولى م 90 ا 9 ا م Y Y Y ا التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، د/عبد الفتاح لاشين- دار


 ؟ ا- دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجالين تحقيق/عمود محمد شــاكر - مكتبــة الخانجي بالقاهرة.د.ت.

ط 10 - دلالات التراكيب - دراسة بلاغية د/حمد حمد أبوموســىـ مكتبـــة وهبـــة ط رابعة وץ \& اهـ7 ا- دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي ت/ عبد الفتاح محمد الحلــــو ـ ط دار الفكر العربي
V I I ديوان أبي نواس - ط بيروت - د.ت .
^1 ا ا د ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس بشرح وتعليق /محمـــد حســـين - المطبعــة النموذجية.

ج 9 - ديوان امرئ القيس - شرح / عبد الرمن المصطاوى - دار المعرفـــة - بــيروت
 . ا Y- ديوان بشار بن برد - دار صادر - بيروت
 . r


 Y - عبد القاهر الجرجالي حياته وآثاره - د/أحد مطلوب - كليــــة الآداب - جامعـــــة . Pl QVY - بغداد- العدد الخامس عشر ( YV القاهرة -

- Y^ فوات الوفيات للكتيي - تحقيق/إحسان عباس - ط دار الثقافة بيروت. Q 9 -الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للز خخشري - تحقيــق عبد الرازق المهدي - دار إحياء التراث العربي - بيروت .
- • .-اミ!

اسـ- مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجالي - د/عمد محمد أبوموسى ـ مكتبـــة وهبـــة ط أولى Y ط .
 ؟ ؟ العلمية - بيروت - ط ثانية - V ع ع اهــ ، 9VA ام . هـ التوقيف على مهمات التعاريف/عمد عبد الرؤوف المناوي - تحقيق د/عمد رضوان الداية - دار الفكر - بيروت- دمشق- • ( ؛ اهــ.


[^0]:    (1 (1) سورة هود من الآية: 1 (1 .
    (Y) سورة البقرة من الآية:Yイ٪.

[^1]:    Y7V : (1) دلائل الإعجاز (Y)
    YVI (Y): دلائل الإعجاز (Y)
    (

