# التضهين في القرآن الكريم <br> قراءة جديدة ودراسة تُطبيقية لشواهد قرآنية مختارة 

م..د.عبد الجبار قتحي زيدان
قسم اللفة العربية
كلية التربية / جامعة /لموصل


## ملخص البحث:

بسم اله ، و الحمد لله ، و الصلاة و اللسلام على رسول الهه ، وعلى آله وصــحبه ومــن والاه ، وبعد ، فقد كثر ما كتب الباحثون المحدثون في موضوع التضمين في القرآن الكريم ، على أنَّه من المو اضيع النحوية الأصيلة ، نقليدًا للنحاة القدامى ، وهو في الحقيقة قول مختَّق ، ومصنوع، نرتَّب على الأخذ به في إعراب القر آن الكريم وتفسيره مآخذ .
 التضمين وذكر الغرض منه ، وتضمَّن المبحث الثاني ، عرض شو اهد قر آنية مختـــارة دــن التضمين وشرحها ، أمَّا المبحث الثالث ، فقد تطرقت فيه إلى ربط التضمين ببلاغــة القــر آن الكريم، وتكلمت في المبحث الرابع ، على علاقة التضمين بالقول بالنصب على نزع الخافض.

## Inclusion in the Holy Quraan

ANed Reading and Applicative Sstudy for Chosen Quranic Evidences

## Lect. Dr. Abduljabar Fathi Zeydan Department of Arabic Language <br> College of Education / Mosul University

## Abstract:

In the name of Allah, thanks for Allah, blessing and peace be upon his messenger, on his family and his companions and his followers.

What was written by modern researchres on the subject of inclusion in the Holy Quraan, had increased on the basis of treating it as on original grammatical subject and imitating the old grammarians In fact, it is a fabricated subject, and it was followed in the analysis and explaining of the Holy Quraan .

The research included four section and a conclusion, the first section dealt with the definition of the inclusion and its aims The second one included presenting and explaining some chosen Quranic evidences. In the third section, the researcher tackled correlating inclusion with the Holy Quraan eloquent. As for the fourth section, it dealt with the relation of inclusion with the subjenctive mood saying on avulsion of the object .

## المبحث الأول: التعريف بالتضمين والفرض منه التضمين في الشعر:

${ }^{(1)}$ (المضمَّن من الشعر : ما لم يتمَّ معنى قو افيه إلاَّ في الذي قبله أو بعده)(1)
 التضهين في اللفة:
جاء في العين : ((وكل شيء أُحرز فيه شيء ، فقد ضمَّنته . . . وتضمَّنته الأرض

وقال ابن فارس : ((الضاد و الميم والنون أصل صحيح ، وهو جعل الثيء في شيء
يحويه ، من ذلك قولهم : ضمَّنت الثيءَ ، إذا جعلتّه في وعائه ، و المضامين : ما ما في بطون
 التضمين في النحو
ومعنى النضمين في النحو جاء استنادًا إلى معناه في اللغة قال ســيبويه : ((وســـيَّنُه
 : ((كما نقول : نبَّأتُ زيدًا يقول ذالك ، ونبَّأتُ عن زيد ، فيكون مثل : أعلمتُ زيدًا ، ونبَّــأتُ
 مكان بعض . . . وذلك أنَّهم يقولون : إنَّ (إلى) بمعنى (مع) . . . . ويقولون : إنَّ (في) تكون
 (Y) المثل السائر لابن الأثير YAY/r . 00 ( ${ }^{(r)}$

(0) (الصحاحص AY7

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (V) المقتضب ، \& }
\end{aligned}
$$

بمعنى (على) )) (') ${ }^{\text {( }}$ ) الزال الزركثي : ((النضمين وهو إعطاء الثثيء معنى الــشيء ، وتـــارة

 وبيَّن النحاة الغرض من قولهم بالتضمين فقد ذهب سيبويه كما تقنَّم إلى أنَّ الأصل في الفعل (سمَّى) أن يتعدَّى إلى مفعولين بنفسه ، نحو ما مثَّل : سميّيَّه زيدًا ، هذا هو الأصل الذي لا يجوز أن يحاد عنه ، فإذا تعدَّى إلى الثاني بحرف الجر وجاء في اللغة نحو ما مثّل : سمِيّتُه بفلان ، فإنَّما كان ذلك من تضمن (سمَّى) معنى فعل آخر ، هو معنى (عرَّف) ؛ لأنَّ (عرَّن) يتعدَّى إلى الثناني بحرف الجر ، وقال ابن جني : ((اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدى بحرف والآخر بآخر ؛ فإنَّ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صـاحبه ؛ إيذانًا بأنَّ هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ؛ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد ، مع ما هو في معناه وذلك كقول اله عز اسمه : (أُحِلَّ لَكْمْ لَيْدَةَ الصيِّيَامِ الرَّفَثْ ُإِلَى


 وقال أيضًا بعد أن استشهـ بآيات من كتاب الله العزيز في باب التضمين : ((ووجدتُ في اللغة من هذا الفن شبئًا كثيرًا ، لا يكاد يحاط به ، ولعله لو جُمع أكثره لا جميعه لجاء كتابًا ضخمًا ، وقد عرفتَ طريقه . . . وفيه أيضًا موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغــــة
 و(ساعد)، ألا نرى أنَّه لما كان (رفث بالمرأة) في معنى (أفضى إليها) جاز أن يتبع (الرفث)
الحرف الذي بابه باب الإفضاء ، وهو (إلى) ) ) (٪)

فالتضمين إذن قائم على أسـاس تر ادف الألفاظ تر ادفًا تامًّا ، و هذا مـا صرَّح بــــه ابـــن
جني بكل جلاء
 الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف ، فأمَّا في الأسماء فهو أن تُضمِّن اسمًا معنى اسم ؛ لإفادة

(1 ( الخصائص
(

(؟ (الخصائص

ضمَّن (حقيق) معنى (حريص) ليفيد أنَّه محقوق بقول الحق وحريص عليه، وأمَّا الأفعال فـــأن
 بحرف، فيأتي متعديًا بفعل آخر ، ليس من عادته التعدي به ؛ فيحتاج إمَّا إلى تأويله ، أو تأويل الفعل ليصح تعديه به ، وذهب المحققون إلى أنَّ النوسع في الفعل وتعديته بمـــا لا يتعــدى ؛
 (عَيْنًا يَشْرْبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّوُنَهَا تَفْجِيرًا) $\}$ الإنسان :
 و الري معًا ، فجمع بين الحقيقة و المجاز في لفظ واحد ، وقيل التجوز في الحرف ، وهو الباء،




 قيل (الصر اط) منصوب على المفعول به : أي : لألزمنك صر اطك ، أو لأملكنَّه لهم ، و (أقعد)


( ${ }^{\text {( }}$ ( ) (
فالغرض من التضمين إذن جاء لحلِّ مشكلة تـعدِّي ما لا يتعدَّى من الأفعـــال ، ذلـــك بتضمينه أيَّ فعل كان من الأفعال المتعدِّية القريبة من معناه ، وكذللك لحلِ مشكلة مجيء الفعل المتعدِّي لازمًا ، ويكون بتضمينه أيَّ فعل كان من الأفعال اللازمة القريبة من معناه ، و هـــذا هو المأخذ الأول من التضمين ، وهو أنَّ النحاة قالو ا به لحلِّ مشكلة لفظية ، و المأخذ الثـــاني : أنَّه قد نشأ من القول بالتضمين تحريف المعنى ، وتغيير الدلالة ، و المأخذ الثالث: أنَّه اضطر ، الْ النحاة إلى القول بتر ادف الألفاظ و التر اكيب ، و هذا ما صرَّح به ابن جني آنفًا ، وفي ذلك يقول ابن ماللك: ((فإنَّ الفعلين قد يتحدان معنى ، وأحدهما متعدِّ والآخر لازم ، كصدَّقتُه و وآمنتُ بـه،

(r) () وتجنبتُه وأعرضتُ ونـه
(1 ) البر هان في علوم القر آن ص זه . .

(「 ) شرح النسهيل

و هذا مأخذ كبير ؛ لأنَّه لا بدَّ من أن يكون بين كل تركيبين من التر اكيـب المــذكورة

 باب التضمين، إماتة للجانب البلاغي في القر آن الكريم الذي تمثَّل فيه سر إعجازه ، والقــول ، بهذا الثترادف الذي من شأنه هدم الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم ، قد أصبح قو لاً شائعًا عند النحاة بحجة التضمين ، قال المر ادي : ((و أكثر ما يكون التضمين فيما يتعدَّى بحـرف جـرفـر ،


## شواهل الثضثهينين الثاني القرآن الكريم

ومآخذ القول بالتضمين التي تقدم ذكرها قد يكون هيِّنا إذا اقتصر على شعر العرب ،
أمَّا إذا تجاوز هذا الحد إلى القرآن الكريم ، فهذا ما لا يجوز السكوت عليه ، ومما يجدر ذكره قبل در اسة هذه الثو اهد أن أنبه على قضيتين :
الأولى : أنَّ انو اع النضمين الثلاثة التي ذكرها الزركشي ، لا يمكن أن يُعولّل عليهــا في تقسيم هذا المبحث ؛ لأنَّ المفسرين غالبًا ما اختلفوا في تحديد نوع التضمين فـــي الــشـاهد القر آني نفسه.
الثانية : أنَّ شو اهد النضمين في اللغة و القر آن الكريم كثيرة يصعب إحصاؤها ، و هذا ما صرَّح به ابن جني كما نقدَّم ( (') لذلك سأختار عددًا من هذه الشو اهد في هذا الباب ؛ و لا سيما التي مرَّ ذكر ها ؛ لتكون نماذج لشو اهد كثيرة قد يصعب عليَّ ، وعلى غيري مــن البــاحثين حصر ها، ومن الله الهدى و اللدداد


أنَّها حرف جر دخلت على (أن) ()

> ( ( ) شرح التنهيل ص^ז٪ .
. 9 ( 9 ( الخصائص


$$
\text { وغبث النفع ص } 7 \text { ٪ . . }
$$

قال الفرأء : (وفي قراءة عبد الله : حقيق بأن لا أقول على اله ، حجة من قرأ (على)
 (1) على حال حسنة ، وبحال حسنة) (ربي

ويعني بقوله ((ولم يضف)) : : لم يضف (على) إلى ياء الهنكالم ، وتبع الفراء في تأويله



- . . أنَّ (على) هنـا بمعنى الباء)) (9)

به الزركشي ، قد قيل به من قبل أيضًا ، فقد قال أبو عبيدة : ((ومن قرأ (حقبـق علــــــى أن لا لا
 و ونا من باب تضمين اسم معنى اسم آخر








$$
\begin{aligned}
& \text {. } 19 \vee \text { ( } 19 \text { ( } \\
& \text { () ينظر : جامع البيان 19/9 . } \\
& \text { (₹ ) ينظر : إعراب القرآن ص } \\
& \text { (0) (0 ينظر : الحجة } \\
& \text { (7 ) ينظر : الوسيط (7 } \\
& \text { (V) ينظر : الـحرر الوجيز (Vro/re . }
\end{aligned}
$$

جاز وضع أحدهما في موضع الآخر ؛ لأنَّ كليهما يوصل المتكلم العربي إلى المعنـى الــــام

 بـ(على) التي تفيد معنى الاستعلاء، وقال : جئتُ على حال حسنة ، أو نوصتّل إليه باستعمال


 الآخر : ومهما بلغت درجة تر ادفهما في نظر الباحثين والارارسين ، من ذلك ما قيل من تضمين





 قال ( إني رسول من رب العالمين) كذبتَ ، فيقول : أنا حقيق على قول الحق ، أي . . . . أن أكون أنا قائله ، و القائم به)() (\$) وكيف يصح تضمين (حقيق) معنى (حريص) والـالالتان مختلفتان ، لأنَّ (حقيق) مـن
 (الحرص) شيء من هذه الالالة ، وما دل عليه لفظ (الحق) في اللغة ، هو المنـى الــــــي أراد أن يعبر عنه موسى عليه السلام ، وأراد أن يعبر أننّ هذا الحق و واقع على ما ادعاه ، ومتهكنٌ
 للفر اهيدي : ((الحق : نقيض الباطل ، حقَّ الثيء يحقٌ حقًا ، أي : وجب وجوبًا ، وتـــــول :

 (
(צ ) الكثشاف
(0) ( العين ص ب.
(7) الصحاحص
 إضافة (على) إلى (أن) ، كما جاء تمامًا في قر اءة (حقيق على أن لاأقول )

\{\^V: بَ



 (£) وجاء في الدر المصون : ((وعدَّى (الرفث)بـــ(إلى) وإنما يتعدى بالباء لما ضُمِّن من معنى


 الرجل من أهله)) (7) وقال ابن فارس: ((الر اء و الفاء والثاء : أصل واحد ، وهو كــل كـــلام


 يجامعها)) (9) وهو المجامعة عند أبي عبيدة (•') وقال الزجاج : ((الإفضاء : أصله الغشيان،

 ( ) تها ( )
 1 ( ) معاني القرآن : .ov (1•)

وقال بعضهم : إذا خلا فقد أفضى ، غشي أو لم يغش)) (') وجاء في تهذيب اللغة : ((ويقال: أفضى فلان إلى فلان : إذا وصل إليه ، وأصله أنَّه صـار في فرجته وفضائه . . . و وعن ابــن الأعرابي: أفضى الرجل : دخل على أهله ، قال : وأفضى أيضُا : إذا جامعها، قال: والإفضاء

 جاريته : جامعها)) ( ( (ويقولون : أفضى الرجل إلى امر أته : باشر ها . . . و وأفضى إلى فلان

 أسر ار ها الأنُوية ، فإذا طلقها في هذه الحال ، استحقت أن تأخذ من الرجل المهر كله ؛ ثمنًّـا

 ومما يستلزم فيه: الصوم عن الفحش في الكلام ، و النظر إلى ما حرم الله من عورات النساء ،
 محرَّمة عليهم في النهار، فهي كذللك محرَّمة عليهم في الليل مع زوجاتهم ، فكان من المناسب أن يستعمل لفظ (الرفث) الذي يدل على ما نقدَّم ذكره فبين (الرفث) و (الإفضاء) فرق واضح في الدلالة ، ولكل منهما سياقه وموضعه ، مع أنَّه من الجائز استعمال دلالة هذا الحرف مع (الرفث) ؛ لأنَّ المر اد إحالٍ رفثهم الموجه إلى





$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) معاني القرآن و إعر ابه : Y/ Y Y . } \\
& \text {. rVay/r (r) } \\
& \text {. Vr9 مقاييس اللغة : ص ( }
\end{aligned}
$$

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

قال أبو عبيدة : ((مجازه : يخالفون أمره ، و(عـن) زائــــة)) (") وقـــل الطبـري:









 والخروج والانحراف ، كأنَّه فال : فليحذر الذين يبتعدون عن أمره ، أو ينحرفون عن أمره)()

تبيَّ مما سبق ذكره أنَّ النحاة و المفسرين من أجل القول بالتضمين في الآية المذكورة،






(1 ) مجاز القرآن ص 1^9
(
( الوسيط :
. ( ) التبيان : (
(0) (0) الكشاف . (0ror/r
. $91 /$ /
. ovs/7 : البحر المحيط ( V)
( 1 ) معاتي النحو

هذا الذي عدوه إثكالاً بتضمين الفعل (يخالفون) أيّ فعل كان من الأفعال القريبة من معنـــاه ، ويتعدى مثله إلى مفعوله بالحرف نفسه . وأرى أن يبقى الفعل (يخالفون) على معناه ، من غير تقدير ولا تضمين ، ثم بعد ذلك
ندرس قضية تعديه بــ(عن) .

قال الطبري : ((و) اللو اذ هو أن يلوذ بعضهم ببعض ، يستتر هذا بهـــا ، كمــــا قـــال الضحاك)) (') وقال الزمخشري : ((يتسللون قليلاً قلبالا . . . . و اللو اذ : المـــلاوذة . . . يعنـــي
 عمل المنافق الذي لا يستطيع أن يترك حلقة الاجتماع لشأن الجهاد علنًا ، خوفًا من أن يُفضح

 باستعمال (عن) التي تفيد معنى المجاوزة ، وهو ما يقابل حركة تسللهم خفية ، ولو لم يستعمل (عن) وقال : يخالفون أمر اله ، لكان المر اد المخالفة الصريحة ، التي تقتضي الإعلان بهـــا ،
 المشاركة في معنى هذا الفعل بين طرفين ، و هذا ما لم يتو افر في أيٍِ فعل من أفعال التضدين التي ذكرو ها ، قال الزمخشري : ((يقال : خالفني فلان إلى كذا ، إذا قصده ، وأنت مولٍٍ عنه ، وخالفني عنه ، إذا ولَّى عنه ، وأنت قاصده، ويلقاك الرجل صـا صـاحبه ، فيقول : خالفني إلى الماء يريد أنَّه قد ذهب إليه واردًا ، و أنا ذاهب عار عنـا

 عن أمره ، الذي يقتضي أن يبقى الفعل (يخالفون) على دلالته من دون تضمين ؛ لأنَّه قُـصِد منه المشاركة في معنى المخالفة بين طرفين : المخالف و المخالَف عنه ، وقُصدِد من اســتـعمال (عن) في سورة النور ، و (إلى) في سورة هود ، تحديد نوع هذه المخالفة وتحديد جهتها ـ



(') قال : ((فإنَّه يقال : ذل له ، لا عليه)) يعني يقال هذا بين الناس ، لكن اله قد قال : (أَنِّـَّـةٍ علَى الْمُؤْمِنِينَ) فلماذا يُعتدّ بكلام الناس ، و لا يعتد بكلام رب الناس ؟! و الحقيقة أنَّهَ ليس فــــي الآية تضمين ؛ ولو أراده لجاء بلفظه ، وقيل : عاطفين عليهم ، أو حانِّن عليهم ، و إنَّما أراد من قوله: (أَبْلَةِّةٍ عَلَى الْمُؤُمْنِينَ) ما يدل عليه هذا اللفظ من غير تضمين ؛ و هذا ما أفصح عنه المفسرون أنفسهم القائلون بهذ النضمين . فقد قال الزجاج : ((أي : جانبهم ليِّن على المؤمنين ، ليس أنَّهم أذلاء مهانون)) (ץ) وقال ابن عطية : ((معناه : متذللين من قبل أنفــسهم ، غيــر



 وجاء في روح المعاني للآلوسي: ((يعني أنَّ كونهم أذلة ، ليس لأجل كونهم أذلاء في

 و أفصحها وأدقها ، فهل يمكن أن يكون غير قوله تعالى : (أَنِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمْنِينَ أَعِــزَّةٍ عَلَــى

نستتتج مما مرَّ ذكره أنَّه كما يقال : ذلَّ له ، يقال أيضًا : ذلَّ عليه ، ، كما هو الحال في (رغب) يقال : رغب في كذا ، ويقال : رغب عن كذا ، وكلٌ في موضعه وسياقه وحسب



 و المفسرون، وهي أنَّ شيو ع تركيب معيَّن، إنما يأتي من شيوع معناه الذي يتطلب التعبير عنه

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) البرهان : ص } 700 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. r.ر/r / الدهر (r) }
\end{aligned}
$$

بهذا التركيب، فإذا أُريد التعبير عن معنى آخر غير شائع ، وجب التعبير عنه بتركيب آخــر يو افق هذا المعنى ، وإن ندر استعمال هذا التركيب ، وقد تكون ثمة معان اســـتعـلها القـر آن


 در اسة مدلوله : (أَذْلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمْنِينِ أَعِزَّةٍ عَلَى (الْكَافِرِينَ) وينبغي هنا استعمال طريق التفسير لا طريق التضمين ، فمن المعروف أن التفــسير يذكر المعنى المراد من غير تضمين ، و هذا أمر مقبول ، لأن القصد منه فهــــ المعنــى ، لا إلباس اللفظ دلالة تعدل دلالته الأصلية ، أو تحل محلها ، فالمر اد من قوله تعالى : (أَذِلَّةٍ علَى ، (لْمُؤْمْنِينَ) الذل نفسه بلفظه ومعناه المعجمي ، بأنَّه بدل على الخضو ع والاستكانة و اللين، أي:

 متآلفين متعانقين؛ على خلاف ما عُرِف عنهما في كلام البــشر ؛ إذ جعلهـــــا كقطبــــين ، و وإن تتافر ا من جانب، تجاذبا من جانب آخر ، فقد استعمل القر آن لفظ الذل بدلالته ، ومن أجــل أن



ذلهم تجاه إخو انهم المؤمنين
فهذه الصورة الجميلة التي رسمها القرآن الكريم ، يجب أن نعرضها للناس كما هي ،
من دون تضمين

 \{V) : وَأَبْقَى
قال مقانل ، وأبو عبيدة ، وابن قتيبة : ((أي : على جذوع النخل)) (ب) وفال الهروي : (باب دخول حروف الخفض بعضها مكان بعض ، اعلم أنَّ حروف الخفض قد يدخل بعضها مكان بعض ، قد جاء ذلك في القر آن الكريم و الشعر ، فمنها (في) ، ولها ستة مو اضع ، تكون
(1 ) ينظر : مقاييس اللغة : ص Yآ .
(Y) ت ت




 يثبت عند التحقيق لاى آخرين ، قال الزجاج : ((معناه : على جذوع النخل ، ولكنّه جاز أن










 في الجذوع التمثيل بهم ، ولمّا كان الجذع مقرًا للمصلوب ، واشتمل عليه اثشتمال الظرف على الـى
(1 ( الأز هية في علم الحروف ص YYY ( YY ( Y (
(ץ ) الجنى الداني ص
( ) ( ) مغني اللبيب

(0) ينظر : ملخص إعراب القرآن ص YVI .
(T ) الكشاف ז/ V . .


(9 ) رصف المباني ص 01 § -

المظروف عُدِّي الفعل بــ (في) التي للو عاء، وقيل (في) ، بمعنى (على) ، وقيل : نقر فرعون


تعبيرًا عن شدة الغضب التي اعترتْ فرعون ، وشدة وعيده بسحرته الذين آمنوا بموسى ، عليه السلام ، بأنَّه سيصلبهم في جذوع النذل ، لا على جذو ع النخل ، فهو أثند تتكيلاً ، و أشثفى لغليله .

## 

 السين واللام)( (†) و الشامي : هو ابن عامر ، وفي قر اءة (سال) ، بألف من غير همز توجيهان : أحدهما أنَّه من السيل ، وسائل ، أصلها : سايل . . . . وهو واد في جهنم ، و المعنى : سال

و (سائل): على أصلها مهموزة)) ()

وقد أجمت كتب القراءات ، وكتب معاني القرآن وتفسيره على استبعاد التوجيه الأول، ورجحوا وآثروا اللتوجيه الثاني ، إلاّ أنَّهم جعلوا الباء بمعنى (عن) ، و التقنير : سأل سائل عن عذاب و اقع (\&) فال ابن خالويه الأصبهاني: ((فقال النحويون : الباء ها هنا هنا بمعنى (عن) ،و التقدير : سأل سائل عن عذاب و اقع)) (0 وفيما ذهب إليه أهل اللغة ، و التفسير إلى أنَّ الباء في قوله تعالىى : (ستَلَّلَ سَائلِّ بِعَذَّبٍ وَاقِعٍ) هي بمعنى (عن) ، مآخذ يمكن الإِفصاح عنها بما يأتي:

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


 إعراب القرآن للقيسي ک/ YTT/

1- القول بأنَّ الباء في هذه الآية بمعنى (عن) ، يعني أنَّ كلام الله ، سبحانه، عبَّر عن معنى (عن) بغير الحرف الدالِّ عليه بالأصالة ، بل بما ناب عنه . عنـ اعن
r- القول بأنَّ الباء بمعنى (عن) يعني إبعادها هنا عن معنى الإلصـاق ، والقر آن الكريم
ما استعمل الباء إلّا لإر ادة دلالتها في الإلصاق التي لا تفارقها في كل أحو الها ، كما صرَّح بذلك النحاة (') وهم يذهبون إلى أنَّه أر اد معنى المجاوزة (الا
r- هذا الذي ذهب إليه النحاة والمفسرون أدَّى إلى الظن بتساوي الثركيبين : سألك عن عذاب، وسأل بعذاب ، مما جعل أهل اللغة والثفسير يعزفون عن ذكر الفرق الدلالي بينهما ، بل لم يشيروا البتة إلى سر استعمال الباء من دون (عن) ، وسر إعجاز القر آن قائم على مثّل هذه القضايا النتعبيرية .
६- إنَّ الغرض من استعمال الباء هنا واضح لا يحتاج للتعرف إليه إلاّ إلى قليل من
الملاحظة بين الآية وسبب نزولها ، فقد أجمعو ا على أنَّ الباء بمعنى (عن) على الرغم من أنَّهم قد أجمعو ا على أنَّ معنى الآية وسبب نزولها هو الانه ( (دعا داعٍ بعذاب و اقع ، و هو النضر بن الحارث بن كلدة ، قال : اللهم إن كان ما يقوله محمد ، هو الحق من عندك ، فأمطر علينا



وقال أبو حيَّان في تفسير هذه الآية : ((قال الجمهور : نزلت في النضر بن الحارث حين قال : اللهم أنزل)) () وعن هذه العلاقة ((قال أبو عبد اله : أول هذه السورة جواب لقوله




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

$$
\begin{aligned}
& \text { (7 ) إعراب القزاءات اللبع و عللها ، لابن خاليه الأصبهاني ص 09 \& . }
\end{aligned}
$$

فليس هناك تتاسب بين (عن) وحال سؤ ال هذا المنكر المستهزئ ؛ لأنَّ استعمال (عن)، يكون جو ابًا عمَّن سأل عن الثيء ليعرف ما العمل لتجنب العذاب ، فلو كان كان الأمر
 شيء ينكره ، ويريد مستهزئًّا ومتحديًّا وقو عه عليه ، لم تجئ الآية في أسلوب جوا


 بدلاً من الباء لاختل هذا التتاسق بين الاستهزاء والجواب عنه ، من جهة اللفظ ، ومن جهة المنىى.








 كما تقول: شربت الماء بالعسل)) (0) وقد تبنى ابن عطية مذهب القائلين بزيادة الباء ، فذهب
 : الباء زائدة ، وقيل: هي بمعنى (مِن) وقيل : هو حال ، أي : يشرب ممزوجًا بـيا بها ، والأولى

$$
\begin{aligned}
& \text { ( 「 } \\
& \text { ( إعراب القرآن ص • • . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) الكشاف }
\end{aligned}
$$

أن يكون محمولاً على المعنى : يلتُّ بها)) (") وقال أبو حيان الأندللسي : (((يَشْرَبُ بِهَا) أي : يمز ج شر ابهم بها ، أتى بالباء الدالة على الإلصاق ، والمعنى : يشرب عباد الهُ بها الخمر ، الا كما تقول : شربتُ الماء بالعسل ، أو ضـُمٌّن (يشرب) معنى (يروى) فعُّيّي بالباء ، وقيل (r) (الباء زائدة)

هذا ما جاء في كتب التفسير ، أمَّا ما ورد في كتب حروف المعاني ، فقد جعل
الهروي (من) من أول معاني الباء ، فقال : (( تكون مكان (مِن) ، قال الشّ تعالى : (عَيْنًا


 فمجم الأقوال التي قيلت في الآية ، هي :
ا- تضمين (يشرب) معنى (يروى) والتقنير يروى بها ، أجاز هذا الوجه : الفراء ، وأبو جعفر النحاس ، وأبو حيان الأندلسي .


\&- تضمين (يشرب) معنى (بلتن) ؛ لذلك عُّي بالباء ، و التقنير : يلتذ بها .

مآخذ ما قاله النحاة والمعربون والمفسرون في قوله تعالى: (ستَّلَّلَ سَائِلِّ بِدَّابِ



 لفظ ، وهو لا يريد معناه ، ولا أدري كيف تسنَّى للفراء ، وأبي جعفر النحاس ، وأبي حيان
 هذا الوجه ؛ إذ ليس في الجنة ظمأ ، ولا ظمآن ، فقد أروى الهّ ، سبحانه ، أهل الجنة قبل أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) البحر المحيط ه/ 00r . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ) مغني اللبيب 1.0/1. }
\end{aligned}
$$

بدخلو الجنة بالشرب من ماء حوض الكوثر ، فلكل نبي يوم القيامة حوض ترد إليه أمته ، وأعظمها حوض الكوثر الذي أعطاه اله لنبينا محد ، صلى اله عليه وسلَّلم ، فال اله تعالى : ، حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيز انه كنجوم السماء ، من شرب منه لا يظمأ أبدًا . رواه البخاري ومسلم ، وفي رو اية : من شرب منه شربة لم يظمأ أبدًا ، ومن لم يشرب منه لم يرو أبدًا • رو اه البزار و الطبر اني ، وقد وردت

روايات كثيرة بهذا المعنى (1)
فأهل الجنة إذن يدخلون الجنة وقد أرو اهم اله ، سبحانه جميعًا من شرب ماء الكوثر
 بتضمين قوله تعالى : (يَشْرْبُ بِهَا) معنى : يروى بها ، باطل وفاسد ، لأنَّه ليس في الجنة ظمآن ليشرب من أجل أن يرنوي ، بل يشرب من أجل التتتع بطيب الشر اب ، وطيب رائحته

و المعربون والمفسرون قد جعلو ا كل تقدير اتهم المستتدة إلى التضمين متعلقة بالعين،

ا- يروى بها ، أي : يروى بالعين

ب- بـلتذ بها ، أي : بلتذْ بالعين
؟- وكذلك من جعل الباء بمعنى الإلصـاق ، فهو يعني إلصاق الشرب بالعين ، و هذه
الأقو ال لا تصح ، لأنَّه ليس المراد التعامل مع العين مباشرة ، فلم يرد في التفسير أنَّ كل أهل الجنة يلتقون ويجتمعون عند هذه العين ليشربوا منها ؛ ففي تفسير قوله تعالى : (يُفَجِّرُونَهَا

 يشربون بها كيف شاؤوا ، وحيث شاؤوا من منازلهم وقصور هم تفجيرًا ، ويعني بالتفجير :
 حيان: ((يفجرونها : يتقبونها بعود قصب ونحوه حيث شاؤو ا ، فهي تجري عند كل واحد منهم

، هكذا ورد في الأثر ، وقيل ：هي عين في دار رسول اله ، صلَّى الله عليه وسلَّم ، نتفجر
${ }^{(1)}$（إلى دور الأنبياء و المؤمنين）
وقد ذكر النحاة أنَّ من معاني الباء ：السببية والاستعانة ، وجعلو ا من ذللك فوله تعالى：

 كَثِرًُا）
 وكتبت بالقلم（ץ）فقد أفادت الباء في هذه الشواهد معنى الوسيلة و الو اسطة ، و هذا ما أفادته
 الجنة ، وهم في مو اضعهم ومنازلهم من الجنة القريبين من العين والبعيدين منها ، يتمتعون كل في مكانه ، بالثرب من ماء العين ، ذلك بوساطة جداولها وسو اقيها المتفرِّعة منها ، ونـا

و الممتدة إلى كل بيت من بيوتها．

## المبحث الثالث

التضمين وبلاغة القرآن الكريم
بلاغة القر آن الكريم ، قائمة على أساس استعمال المفردات اللغوية استنتادًا إلى معانيها
الخاصـة، لا استتـادًا إلى معانيها العامة ، ولهذا يقال في هذا الباب ：لَِ قال اله كذا، ولـــــ يقــلـ كذا، وتضمين لفظ معنى لفظ آخر يهدم هذا الأساس الذي بُنيت علية بلاغة القـــر آن الكــريم ،








ومغني اللبيب ا/ • . .


نقول في البدء ، لو أر اد اله سبحانه ، معنى اللقاء ؛ لاستعمل لفظه وقال : ولقي مــن دونهم امر أنين ، إذ لم يكن يعجزه ذللك ، ولا سيما أنَّ لفظ (لقي) قد استُعمِل في القر آن الكريم، وقد عُرِّف اللقاء الذي هو مصدر (لقي) بأنَّه ((مقابلة الثنيء ، ومصادفته معًا)) (') وعُرِّف بأنَّه

وعُرِّف الوجود الذي هو مصدر (وجد) بأنَّه على ((أضرب : وجود بإحدى الحــواس
 (r) ( ${ }^{(r)}$ فكيف يصح جعل (وجد) بمعنى (لقي) وبينهما هذا الفرق الو اضـح في المعنى ؟! إنَّــهـ كان من الأولى في هذه الآية ونحوها ، أن يسأل المفسر نفسه : لَمَ قال الهَ هنا : (وَوَجََ مِسـن


 يكون لهذا السؤ ال، وذالك ، إجابة وتفسير ، وفي هذه الإجابة و الثفسير تكمن بلاغـــة القــرآن الكريم ، وفيها يظهر سرُ إعجازه
 فيه، قضية فيها نظر ، إذ تبيَّن أنَّ التضمين قائم على أساس تر ادف الألفاظ ؛ و هذا ما صــرَّح به ابن جني، وغيره وقد مرَّ كلامه في هذا الباب (غ) وبلاغة القر آن الكريم قائمة على اسنس أنَّه لا نر ادف بين ألفاظه ، فالقول بالتضمين ، و القول ببلاغة القر آن الكريم قو لان متتاقضان، ولا يمكن التوفيق بينهما البتة ، بل إثبات أحدهما ، لا يتثُ إلاَّ بعد أن يتمَّ إلغاء الآخر ؛ و هذا ما لا

## حصل.

يقول الدكتور فاضل السامر ائي : ((فللتضمين غرض بلاغي لطيف ، وهو الجمع بين
 بذلك معنيين ، معنى الفعل الأول ومعنى الفعل الثاني ، وذلك نحو قوله تعالى : (ونَصَرَنْاهُ مِنَ

( ( ) المفردات في غريب القر آن للأصفهاني ص (YVY .
. عr/ عمدة الحفاظ في تفسير أثشرف الألفاظ ، للسمين الحلبي (Y)

(§ (§

نظر ؛ فإنَّ هناك فرفًا في المعنى بين قولك : نصره من، ونصره عليه ؛ فالنصر عليه يعنــي





 الفعل (نجَّيناه) و الدليل على ذللك أنَّ الدكتور فاضل السامر ائي بعد أن ضمَّن (نصرناه) معنى الفعل (نجَّيناه) ، عاد بسرعة فنز ع منه هذا التضمين، وبكلام صريح ، وبنص قوله : ((وقـــد تقول : ما الفرق بين قولنا : نجيناه من القوم، وقولنا: نصرناه من القوم ، و الجواب أنَّ التتجية
 أَنَّك تعرَّضت للآخرين بشيء؛ كما نقول: أنجيته من الغرق، ولا تقول نصرته مــن الغــرق ؛ ؛
 وجانب الذين نُجِّي منهم ، فعندما نقول : نصرته منهم، كان المعنى: أنَّك نجيَّته وعاقَبت أولئكّ،

إذن (مِن) هي بمعنى (مِن) وليست بمعنى (على) ، و (نصرناه) هو بمعنى (نـــصرناه)


 فالدكتور فاضل السامر ائي ، حين أقر بالتضمين أول مرة ، كـــان اســنتادًا إلــى أنَّ

 بعدم نر ادفهما ، لأنَّ بلاغة القر آن قائمة على إلغاء هذا التنرادف ، ومن هنا نؤكد ما ما قلناه : إنَّ القول بالتضمين ، و القول ببلاغة القر آن الكريم قو لان متتاقضـان ، ولا يمكن التو فيـــق بينهـــــا البتة ، بل إثبات أحدهما ، لا يتمُ إلاَّ بعد أن يتمَّ إلغاء الآخر
(1 ) معاتي النحو ז/ T
(

 الذي يراد التعبير عنه.

## المبحث الرابع <br> التضهين والنصب على نزع الخافض

لقد وجدت النحاة و المفسرين كثيرًا ما قرنوا النصب على نزع الخافض بالتــضمين ، بل كثيرًا ما حاولوا حل ما اعترى القول الأول من إثشكال بالثاني ، ظهر ذلك فــي إعــر ابهم وتفسير هم لشو اهد قر آنية كثيرة ، سأبسط القول في ثلاثة منها :

 قال النحاس في إعراب الآية الثانية : ((أي : على عقدة النكاح ، ثم حــذ (علــى) (أي : على عقدة النكاح ، فلمـــا حذف الحرف نصب)) ( (') وقال أبو البركات بن الأنباري : ((أن يكون منصوبًا على نقـــدير حذف حرف الجر ، وتقديره : ولا تعزمو ا على عقدة النكاح ، فحذف حرف الجر ، فاتــصل



 يتعدى بنفسه ، فيعمل عمله)) (ْ) وجاء في الار المصون : ((قولـــهـه تعـــالى : (وَإِنْ عَزَمُــوا


(1 ( إعراب القرآن ص 99 ، وينظر البحر المحيط للأندلسي : MVY/Y .


( ) (التبيان في إعراب القرآن :
(0) التبيان في إعراب القرآن : 10Y/1 .

أيضًا في إعراب: قوله نعالىى : (وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْةَةَ النِّكَاحِ) : ((قوله (عقدة) في نصبه ثلاثــــة أوجه : أحدها : أنَّه مفعول به على أنَّه ضُنمِّن (عزم) معنى ما يتعدى بنى بنفسه ، وهو (نتووا) أو
 (عزم) يتعدى بها . . . و الثلالث : أنَّه منصوب على المصدر فإنَّ المعنى : و لا تُعقدو اعقدة) و) (') وقال الاكتور فاضل السامر ائي : ((وقد يُضمَّن فعل لازم معنى فعل متعد ، كقوله تعالىى :

${ }^{\text {(r) }}$ ()
تبيَّن مما نقدَّم نقله من أقو ال أهل اللغة و الثقسير أنَّ كلا القولين : النصب على نــز ع الخافض ، و التضمين ، قائم على أساس أنَّ (عزم) لا يتعدى إلى مفعوله بنفسه ، بل يتعدى إليه بـــــلى) ، وقد جاء (عزم) في الآيتين متعديًا إلى مفعوله بنفسه ، خلاف الأصل كمـا ظنــــوا ،
 (الطلاق) و(عقدة) منصوبًا على نزع الخافض ، و إمَّا على تضمين (عزم) معنى (نوى) . هذا
 الأولى ، يعني : التصميم على الطلاق ، وفي الآية الثانية ، يعني : العزم على عقدة النكــاح

إنَّ إعراب كلٍ من (الطلاق) ، في الآية الأولى ، (و عقدة) ، في الآية الثانية ، منصوبًا
 يأني:
1 -ذهب النحاة و المفسرون إلى القول بالنصب على نزع الخافض ، أو إلــى القــول


 النكاح، إلاَّ أنَّ المعجمات اللغوية نقلت جواز الوجهين على حد سواء ، فقد جاء في كتاب العين

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


 البيب لابن هشام 0/

للخليل: ((و الرجل يعتزم الطريقَ فيمضي ، ولا ينثني)) (') قال : يعتزم الطريقَ ، لا : علــى ، الطريق، وجاء في تهذيب اللغة للأزهري ، مادة ، عزم : ((قال اله ، عز وجل : (فَإِذَا عَـَزمَمَ




 أي : إذا أضفنا ما دل عليه فوله تعالى : (قَإِذَا عَزَمَ الأمرُْ) جازت ثلاثة أوجه: عــزم الأمر’، وعزمت الأمرَ ، وعزمت على الأمر .
وقال الأصفهاني : ((العزم والعزيمة : عقد القلب على إمضاء الأمر ، يقال : عزمتُ

وقال الحريري : ((ويضاهي لفظة (أجمعت) في تعديها بنفسها تارة ،وبحـرف الجـر
أُخرى لفظة (عزمت) فيقال : عزمت على الأمر ، وعزمته ، كما قال ، عز وجـل : (((وَلَا



خليلَيَّ من سُعْدى ألِمَّا فسلِّما على مريم الا يبعدُ الهَ مريما

و الثاهد في البيت : عزمتِه ، وقال القرطبي : (( يقال : عزم الثشيََ ، وعزم عليه . . . قال سيبويه : والحذف في هذه الأشياء لا يقاس عليه)) (¹) وفي المصباح المنير للفيومي : ((عــزم
. 11/0 ينظر : معاني القر آن وإعر ابه للزجاج (Y)

(؟ ) المفردات في غريب القرآن : ص
(0) (0) درة الغوَاص : ص (7.
(7 ) لسان العرب • ( ا
(الجامع لأحكام القرآن 19 (V)

على الثيء ، وعزمه عزمًا ، من باب : ضرب)) (') وقال السمين الحلبي : ((العزيمة : عقد


ويظهر أنَّ الزمخشري أخذ بما جاء في لغة العرب في تفسيره لقولـــه تعـــالى : (وَلَا


 أو تضمين (عزم) معنى (نوى) ؟!
Y بمن المعلوم ، وكما هو مدوَّن في كتب النحو ، ولا سيما التــي اختـصت بــشرح
 في الحسبان، فيجنهد الباحث في استتباط المعنى المر اد من استعماله في السياق ، ولم يستعمل القر آن الكريم (عزم) متعدِيًا إلى مفعوله بــــي (على) ؛ لذلك نقول : إنَّه لو قيل في الكلام : وإن

 حصر العزم على أمر الطلاق ، لا على أمر آخر غيره ، فعند حذف هذا الحرف ، ســيكون حتمًا أريد به الاستغناء عن معناه المذكور ، ليستبدل به معنى آخر ، وهو معنى النصب ، أي : معنى المفعولية ، وهو الذي جيء به في فوله تعالىى : (وَإِنْ عَزَمُوْاً الطَّلَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيّ) (البقرة : الطلاق ، ويحتوي عليه ، ويشمله من كل جو انبه ، من دون أن يكون هنالك مجال ، ينفذ من خلاله التر اجع عن هذا العزم ؛ أو لأنَّه أربد الطلاق بصفة عامة ، وبكل دلالاته ، هــذا هــا هــن

 ولتتحقيق هذا الغرض وإكماله ، فإنَّه لم يستعمل حرف الجر بين فعل العزم و الطـــلاق ، فلــــ يفصل بينهما بأي فاصل لفظي ، ليكون ذلك دليلاً على قرب العزم من الطلاق ، وملاصقته له ، أو أنَّ الطلاق سيعقبه، ويباشره ، قصرت المدة ، أم طالت .










 ضمن الضرورات الشعرية، وقالوا بأنَّ هذا الشذوذ ما جاز وقوعه إلاَ في الشعر (٪) ، و القر آن الكريم ليس بشعر ،
 القول بهذا الشذوذ البحث عن وجدان الفرق اللالي بين الجر والنصب ، وعن التعرف إلى سر العدول من الأول إلى الثاني
ه -من المعلوم أننَ النحـاة والمفسرين ، قد جـلوا القر آن الكريم مــصدر هم الأول فـــي اللغة، فكان ينبغي لهم في هذه المسألة ؛ جعل الأصل في (عزم) أن يتعدَّى إلى مفعوله بنفسه، لأنَّه بهذا الأصل جاء في كتاب اله ، لكنهم في هذه المسألة ونحوها ، قاسو الغـة الغة القر آن بلغــة العرب، وضرور اتهم الشعرية ، فقد قال الرضي : (( والأخفش الأصغر يجيز حذف الجار مع




## الْكَتَبَبُ أَجَلَهُ) \} (البقرة


(1 ( إعراب القرآن ص 99 ، وينظر البحر المحيط للأندلسي : YVv/r


و لألزمنَّ صر اطك ، ولا نتووا عقدة النكاح ، ونرضعوا أو لادكم حتى لا يحمل على الــشذوذ ${ }^{(1)}$ (

 فقد صرَّح الرضي بأنَّ النحاة قد حكموا على قوله تعالىى : (وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِحِ ) \} (لبقرة : بـــ (على)، على نحو ما تو همو ، وجعلوا الشذوذ في هذه الآية يعادل شذوذ قول الشاعر : تمرون الديار • . . بل جعلو ها بمنزلة كل شذوذ ، لم يجيزوا وقوعه في سعة الكلام ، وكذللك
 كالأشموني أر ادا أن يُخرجا هذه الآية من هذا الشذوذ عن طريق التضمين ، والتضمين شأنه شأن النصب على نزع الخافض ، فيه مآخذ التضمين نفسها. فقد قاس الرضي كلام الله على كلام الثاعر ، فكما اضطر إلى تــضمين : نــــرون
 اضطر إلى تضمين الأفعال التي تعدَّتْ إلى مفعولها بنفسها في الآيات المذكورة مععاني أفعال أُخَر متعدِّية إلى مفعولها أصـالة ، فهو أولى عنده من الحكم عليها بالشذوذ ، والحقيقة أنَه ليس
 الشاعر حين فال : تمرون الديارَ ، فإنَّه لم يرد البتة تضمينه معنى : تجوزون الديارَ ، و إنَّــــا اضطر الثاعر إلى حذف الخافض ليستقيم بهذا الحذف وزن البيت ، ولم يخطر بباله ما ادعاه

Y قـال الخليل في مادة (نوي) : ((النوى : التحول من دار إلـــى دار ، كمـــا كـــانو ا ينتوون منز لاً بعد منزل ، والفعل : الانتواء ، والمصدر : النية ، أو النوى • . . و النــاوي :
 : البعد، و النوى : النيَّة ، وهي النية مخفةة ، ومعناها : القصد لبلد غير البلد الذي أنت فيـــه ، وفلان ينوي وجه كذا ، أي : يقصده من سفر ، أو عمل)) (٪) وقـــل فـــي مـــادة (عــزم) :
( ( ) شرح كافية ابن حاجب \&/
(


((و العزم : ما عقد عليه القلب أنَّك فاعله ، أو من أمر تيقنته)) (!) ((وروي عــن الرســول ، صلى اله عليه وسلَّلَ، أنَّه قال : خير الأُمور عوازمها ، وله معنيان : أحدهها : خير الأُمور ما
 (「) (「) خير الأُمور عوازمها ، أي: فر ائضها التي عزم الله عليك بفعلها ، فالفرق واضحح بين النية و العزم ، فلكون النية أصلها البعد ، و انتوى فلان : إذا بعــد، سُمِيّتْ بها الإز ادة التي بعد بينها وبين مر ادها ، وليس العزم كذللك ، فالعزم أقرب إلى مر اده ، من النية إلى مر ادها(؟) أي : بين النية و الفعل يوجد العزم ، فأول مر احل الإر ادة النية ، ثم يليه العزم و الفعل ، فالفعل يعقب العزيمة ، ويباشر ها ؛ لذا كان من المنطق السليم المو افق للدالاــــة اللغوية، أن يرتِّب القر آن الكريم الحكم على العزم لا على النية إذا كان سياق الآية ، والحكم الذي تضمنته ، و الدلالة التي أرادت أن تتثتها ، اقتضى

هذا كله أن يكون لفظ العزم فيها بمعنى العزم ، فكيف يصح أن يُضَمَّنَ معنى النية ؟!
الثشاهد الثثاني ، قول الهَ تعالىى: (وَاقْعُوُو الَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ) التوبة :
قال الأخفش : ((و ألقى (على) ، وقال الثاعر :

أر اد : نغالي باللحم)) (ء) أي : أنَّ قوله تعالى : (كُلَّ مَرْصَدٍ) منصوب عند الأخفش على نـــز ع


> القيسي ()، و ابن عطية (")، وأبو البركات بن الأنباري (^)، و العكبري (9)،
$\qquad$
(1 ) العين ص آشا .
(r) تهزيب اللغة roror
(
 الفر آن وإعر ابه للزجاج (0 ) ينظر : معاني الفر آن وإعر ابه للزجاج
(7 ) ينظر : مشكل إعراب القرآن / /

( ) ( )
(9 ) ينظر : التبيان في إعراب القرآن

وقال أبو حيان : (( و هذا الذي قاله الزجاج ، قال (كُلَّ مَرْصدًا) ظــرف . . . ردَّه أبـــو علي، لأنَّ (المرصد) ، المكان الذي يُرصدَ فيه العدو ، فهو مكان مخصوص لا يحذف الحرف منه إلاّ سماعًا، كما حكى سييويه: دخلت ُ البيت، و :

انتهى ، و أقول يصح انتصـابه على الظرف . . . وقال الأخفش : معناه : على كــل مرصــــــ ، فحذف وأعمل الفعل، وحَذْفُ (على) ووصول الفعل إلى مجرور ها فتنصبه ، يخصه أصحابنا بالشعر ، وأنشدوا:
تحنٌ فتبدي ما بها من صبابةً
 إسقاط حرف الجر (على) على شاكلة حذف حرف الجر (في) في قول الشاعر:


 صر اطك، اتفق الكل على أنَّه على تقدير (على) ، . . . . وجعله (في الــشذوذ) نظيـر قــولـول الشاعر :
${ }^{\text {(₹ }}$
 ((لَلَنٌ بهَزِّ الكفِ يَعْسِل مَتْتُهُ
(0) (أي: في الطريق)

والحقيقة التي غفل عنها النحاة و المفسرون ، أنَّهُ أُريد من نصب (كـــلَّ مَرْصَـــدٍ) أن
 من مو اضع وجود المشركين التي ينبغي أن ير اقبوا فيها ، لرصد تحركاتهم المريبة مــن كــلـ
(1 ) و البيت من شواهد سييويه /79/7 ، و وائله : ساعدة بن جُؤية الهذلي ، أخو بني سعد ، المقاصد النحويــة
 . 19 • ديو ان الهذليين ، القسم الأول ص
(
(r) مغني الللبيب ro/r oror
(§ ) الار الدصون


جانب، وهذا المعنى المر اد ، لا يتحقق بأوجز لفظ ، وأتمْ معنى إلاَّ بجعل (كُلَّ مَرْصدً) مفعو لاً







صر اطك . .. وقال الشاعر

 (1) (

وقال الزجاج في إعراب (صرِّاطَكَّ) في هذه الآية : ((لا اختلاف بين النحويين فــي


 و النقير : على صر اطك ، وفي الطريق)) (؛ ${ }^{\text {(5) }}$

 وقول الشاعر :
كأنِّي إذا أسعى لأظلفرَ طـائرًا مع النجم في جَوٌ السماء يَصُوبُ (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) معاني القر آن ص . } 19 \text { (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

 العقاصد النحوية r
(£ ) إعراب القرآن ص
(0) (8 ) أقت على فائله .

وكقول الأخر :
تَحنٌ فتبدي ما بها من صبابةً

 منصوب على حذف (على) ، أو (في) ، من قوله : صر اطك ، كمــا حكـى ســيويا . . . وأنشد:

و النحاة والمفسرون حين يحكمون صر احة ، على هذه الــشو اهد القر آنيـــة ونحو هـــا
 هذا الإشكال بالتضمين ، كما فعلوا ذللك ، كما مرَّ في الشاهدين اللسابقين : في قولــــه تـعـــالى :





 المتعدي، أي: . . . لألزمنَّ صر اطك ، ولا نتووا عقدة النكاح . . . حتـى لا يحمــل علـى الا ${ }^{(\ddagger)}$ (الشذوذ )
وقال أبو حيان : ((و انتصب : (صر اطك) على إسقاط (على) ، قاله الزجــاج . . .
و إسقاط حرف الجر لا ينقاس في مثل هذا . . . وما جاء خلاف ذلك شـــاذ ، أو ضــرورة ، و على الضرورة أنشدو ا :
لدنْ" بِهزَ الكفِ يِّعْبِل مَتْتُهُ






(0) البحر المحيط ٪00/

وجاء في الدر المصون : ((قوله : (صرِّاطَكَ) في نصبه ثلاثة أوجه ، أحـدها : أنَّـــهـ
منصوب على إسقاط الخافض ، قال الزجاج : لا اختلاف بين النحويين أنَّ (على) ، محذوفة ، - . . إلاّ أنَّ الذي قال الزجاج ، وإن كان ظاهره الإجماع ، ضعيف من حيث إنَّ حرف الجــر لا يطَّرد حذفه ، بل هو مخصوص بضرورة ، أو بشذوذ قوله :

وقوله :

تَحنُ فتبدي ما بها من صبابةً $\quad$ وأخفي الذي لو لا الأسى لقضـاني
فبتٌ كأنَ العائدات فرشنني هر اسًا بـِهِ يُعلى فر اشي ويُقشتَبْ (Y)

والثاني : أنَّهُ منصوب على الظرف ، والثقدير : لأقعدنَّ لهم في صــر اطكَ ، و هـــا أيـضنًا
 . . . . وإن ورد غير ذلك كان شاذًا . . . أو ضرورة كان كقوله :

(1 ) البيت للثناعر الأموي المعروف جرير بن عطية الخطفي (ت : \&الهـ) ينظر : الــشعر والـشـعراء
 والكثاف
 للسيوطي TVY/ رV ، و الييت في الديوان :
أتمضونَ الرسومَ ولا تُحَيَّا كلادُكم عليَّإذًا حرامُ

ينظر : شرح ديوان جرير ، تأليف إسماعيل عبد الله الصاوي ص ، لآ ، ، وديوان جرير ، اعتتى به وشرحه


 (
 (يعني أسماء بنت أبي بكر) (تم انصرفوا ، فككثا ثلاث ليال ، وما ندري أين رسول الله ، صلى الشّ عليه وسلم
 صوته وما يرونه ، ، حتى خرج جن أعلى مكة ، وهو يقول :

ها فـا نزلا بالبرٍ ثمَّ تروَّحا

أي : قالا في خَيْتَتَْ (1) وجعلوا نظير الآية في نصب المكان المختص قول الآخر :
 و هذا البيت أنشده النحاة على أنَّه ضرورة . . . و الثالث : أنَه منصوب على المفعول به ؛ لأنَّ الفعل قبله ، و إن كان قاصرًا ، فقد ضُمِّن معنى فعل متعدٍّ ، و النقدير : لألزمنَّ صر اطك
${ }^{\text {( }}$ ( المسنقيم بقعودي عليه) (لالن
و هذا البيت من الشو اهد التي اسنتهـد بها ابن هشام في باب المفعــول فيـــه فـــائلاً : ((وإنَّما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظرفية ، وهو (في) قال الشاعر وهو رجل من الجنِّ • . . :
جزى الهُ ربُ الناس خير جز ائه رفيقن وكان حقه أن يقول : قالا في خيمتَّي أمِّ معبَدِّ .. . ولكنَّه اضطر فأسقط (في) و أوصل
(r) (الفعل بنفسهد)

وكيف يصح أن يقاس كلام الله على ضرورة شعرية اضطرَّ إليها الشاعر اضطرارًا ؛ فالقول بالنضمين نو أم القول بالنصب على نزع الخافض ، كلاهما قول فيه نظر ، وكما يبدو لنا أنَّ في كليهها ، حال الأخذ به ، انحر افًا في فهم القر آن الكريم ، من حبث الدلالـــة والمعنــى و التفسير

ما أر اد دلالته ؛ إذ من العبث الذي تنزهتْ عنه لغة القر آن الكريم أن يحذف لفظًا ويريد دلالته ، فلا نصب إذن على نزع الخافض في كتاب الله ، وكذللك من العبث الذي تتزهت عنه لغـــة القر آن الكريم ، في غير باب المجاز ، أن يستعمل لفظًا ، وهو يريد معنى لفــظ آخــر، فـــا لا تضمين إذن في هذا الكتاب المجيد ، فكان الأولى بعلماء اللغة و التفسير أن ينعمو ا نظر هم فــي سر نصب (صر اطك) ، و عدم جره بــ(على) ، و الحقيقة أنَّ معرفة سر ذلــك لا يحتـــاج إلاَّا إلى قليل من التفكير، فقد قال الفر اء : ((و المعنى ، والله أعلم : لأقعدنَّ على طريقهم ، أو فــــي

قال ابن هشام : أمُ مَعْبُ بنت كعب من خزاعة . . . قال ابن إسحاق : قالت أسماء بنت أبي بكر ، رضي الله
 وكانوا أربعة ، رسول الشه صلى الهُ عليه وسلم ، وأبو بكر ، رضي الهُ عنه ، وعامر بن فُهيرة ، وعبد الهّ بن


$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) و ( قالا) من القيلولة ، وهو النوم وقت الظهيرة ، ينظر : الار الدصون KY// . } \\
& \text {. الار المصون (Y) }
\end{aligned}
$$

طريقهم)) (') كأنَّه يريد دلالتيهـما معًا ، أي : يجوز أن يكون المعنى : على طريقهم ، أو فـــي طريقهم ، ويجوز كذلك أن يكون المعنى : بطريقهم ، أو عن طريقهم ، أو من تحته ، أو من الو فوقه ، أو من أمامه، أو من خلفه ، أي : أريد (صر اطلك) بكل جهاته ، وأن يشمله كله حدوث ، القعود من لان الثيطان ، و هذا هو المقصود ، و لا يتحقق بأوجز لفظ ، وأتم معنى إلاَّ بجعل :
 و لا أدري كيف غفل النحاة ، و المعربون ، و المفسرون عن إر ادة هذه الدلالة ، وسباق الآية بعدها يدل عليها بكل جلاء ، وهو قوله تعالىى : (ثُمَّ لآتِيَّهَّهُ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِـْمْ



 اللغة العربية التي يصح أن تخضع لها لغة القر آن الكريم ، يجب أن تستتبط من القر آن الكريم ؛ ليفسَّ القر آن ويعرب بقو اعد لغته ، لا بقو اعد لغة تستتبط من أثععار العرب ، المقيدة بالوزن ووحدة القافية و المملو عة بالضرورات الشعرية .



 أَرْضًا)(يوسف : 9 ج قال السمين الحلبي المتكلِّمٍ عن لسانه ولسان النحاة والمفسرين ما نصه : ((أرضًا : وفيه ثلاثة أوجه ، أحدها أن تكون منصوبة على إسقاط الخافض تخفيفًا ، أي : في

 فالأسماء المنصوبة في هذه الشو اهد القر آنية ، وفيما جاء في نحو ها دما لا يُحـصىى ، يُعَدُ نصبها شاذًا عند النحاة و المفسرين ، ولا يجوز عندهم إلاّ في ضرورة الشعر ، فهي كــــا قال أبو حيان الأندلسي قبل قليل : ((وحَّفُ (على) ، ووصول الفعل إلى مجرور ها فتتصبه ،

يخصد أصحابنا بالثعر )) (') وكما قال السمين الحلبي : ((و أمَّا حذف حرف الجر وانتــصـاب مجروره ، فهو ضعيف أيضنًا لا يجوز إلاَّ في ضرورة كقوله :


وقوله :
تَحنُ فتبدي ما بها من صبابةً
وقوله :
تَمُرُونَ الدِّيارَ ولم تَعُوجوا

تبيَّن أنَّ النحاة و المفسرين قد أجمعو ا على أنَّ في الشو اهد القر آنية الأربعة التي تقـــدَّم



 كذا، لذلك فإنَّ من حكم على لفظ منه بالشذوذ ، يكون كمن حكم على القر آن كله بالشذوذ .

## الخاتثة وتتائج البحتث:

تبيَّن مما استشهـ به النحاة و المفسرون من الآيات القر آنية التــي أخــضعوا إعر ابهــا وتفسير ها استتادًا إلى القول بالنضمين ما يأتي : ا-إنَ القول بالتضمين قول مختلق ومصنوع ع r r -إنَّه قول لان معنى له له
ץ من أجل حل مشكلة ، ففي الأخذ به إذن في إعراب القرآن الكريم وتفسيره تحريــف لمعنــى اللفظ ، وتحريف لدلالة الآية وتفسير ها الاخد ؟ - لا يمتِّل التضمين صورة من صور البلاغة في القر آن الكريم ، كمـــا قيـل ؛ لأنَّ التضمين جاء لحل مشكلة لفظية ، وهي مجيء المتعدي لازمًا ، أو الـــلازم متعــــيًا ؛ لـــذلك يُضَمَّن الأول معنى ما يتعدى ، ويُضَمَّن الثاني معنى ما كان لازمًا ، هذا من جهة ، ومن جهة
(1 ) البحر المحيط £/0 . .


أخرى فإنَّ التضمين مبني على تنرادف الألفاظ ، وبلاغة القر آن مبنية على معرفة الــسر مــن استعمال القر آن الكريم للفظ من دون استعمال اللفظ المر ادف له ، و هذا يتطلب البحث عن أدق الفروق الدلالية بينهما .

## المصادروالمراجع

-الأزهية في علم الحروف ،لأبي علي بن محمد النحوي الهروي (ت : 10 ع) تحقيق

 . ${ }^{r \cdot . .7}$
-إعراب القز اءات اللبع وعللها ، لأبي جعفر محد بن أحمد بن نصر بــن خالويــهـ الأصبهاني (ت :

-أنوار النتزيل وأسرار التأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي ، لناصر الـــدين أبـــي الخير ، عبد اله بن عمر بن محمد الشبر ازي الشافعي البيضـاوي (ت : (79)هــ) إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المر عشي ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنـــان . (
 الرز اق المهيدي، ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الآ

 -البيان في غريب إعراب القران، لأبي البركات بن الأنباري، (ت: OVVهـ) (دهو)، تحقيق

-تأويل مشكل القرآن ، لأبي محمد عبد الله بن مـسسلم بــن قتيبـــة الــدينوري (ت :
 - $r^{r \cdot \cdot V V=-ه 1} 1 \leqslant r \wedge$

-تحرير المعنى السديد ونتوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (تفسير التحرير
و التنوير)، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ( ت :
 -التر غيب و التر هيب ، للإمام الحافظ المنذري ، حققه أبو عبد الرحمن المكي ، الطبعة
-تفسير مقاتل بن سليمان (ت : • 0 اهــ) تحقيق أحمد فريد ، الطبعة الأولــى ، دار


 - جامع البيان عن تأويل أي القران، لمحمد بن جرير الطبري (ت: • الّهــ) ، ضبط
-الجامع لاحكام القر آن للقرطبي (ت (VV)هــ) محمد بن احمد الانــصـاري، الطبعــة

$$
\text { الثالثة دار الكتاب العربي، القاهرة، ז人٪ اهــ = } 97 \text { ام . }
$$

- الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاســـم المــر ادي (ت: 9 ٪ 9 (اهــــ)

تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ، و الدكتور محمد نديم فاضل ، الطبعة الأُولـى ، دار الكتـــب العلمية ، بيروت • ب٪ اهـ

 -الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النحــوي
(ت تحقيق الثيخ عادل أحمد عبد الموجود ، و الثيخ علي محمد معوض ، الطبعة



-درة الغوَّاص في أو هام الخواص ، للقاسم بن علي الحريري (ت : 17 الا ههـ) تحقيق


-الار المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي

-ديوان النابغة الذبياني ، اعتتى به حمدو طمَّاس ، الطبعة الثانيــة ، دار المعرفـــة ،

-ديوان الهذليين ، الطبعة الثانية ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة 990 ام . رصف المباني في شرح حروف المعــاني ، لأحمـــد بــن عبــد النــور المـــالقي (ت:Y.Yهـ)، تحقيق الأستاذ الاكتور أحمد محمد الخر اط، الطبعة الثالثة ، دار القلم، دمشق ،
rer-ar .

روح المعاني في تفسير القر آن العظيم و السبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين
السيد محمود الآلوسي البغدادي (ت : •YV اهــ) ، ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية

-السيرة النبوية لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعـــافري (ت :「 「 الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان \& \& \& اهــ
ششرح ابن عقيل (ت : V79 هـهـ) على ألفية ابن ماللك : تحقيق محمد محيــي الـــدين

- شرح التسهيل ، تسهيل الفو ائد وتكميل المقاصد ، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن

ماللك الطائي الأندلسي (ت : TVYهــ) تحقيق أحمد السيد علي ، المكتبة النوفيقية ، القــاهرة ، مصر (د -ت)
 عبيد، الطبعة الأولى ، القاهرة
-شرح شذور الذهب لابن هشام (ت (V7 هــ) حققه وعلق عليه محمد خير طعمة
 -شرح ديو ان الفرزدق ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي ، الطبعة الأولى ،

، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة 9 ام 9 .
ـشرح كافية ابن الحاجب ، لرضي الدين محمــــ بــن الحـسن الأســـتر اباذي (ت :
 الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان

 -الصحاح للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري (ت : نحو . . عهـ ) اعتتى به خليـل

-عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، للثيخ أحمد بن يوسف بــن عبــد الـــدائم ، المعروف بالسمين الحلبي (ت :V07هـ) تحقيق حمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت (د -ت)

- غيث اللفع في القراءات السبع ، للثيخ علي النوري بــن محمــد السفاقـسي (ت : 11111 1 هــ) تحقيق محمد بن عبد السميع الثشافعي الحفيان ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،
-الفروق اللغوية ، لأبي هلال بن سهل العسكري (ت : 90بهــ) تحقيق محمد باســلـ عيون السود ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلميو ،بيروت ، 9 ، . . 9 .
 محمد هارون، الطبعة الأولى، دار القلم ، القاهرة 97 ا 9 ام. -الكتاب، أو كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان (ت: •^اهـــ) ، علــق عليـــ ووضع حو اشيه وفهارسه ، د إميل بديع يعقوب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت

$$
\text { ، لبنان ، • • \& اهـ = } 9999 \text {. }
$$

-كتاب العين للخليل بن أحمد الفر اهيدي (ت : Vo اهــ) الطبعة الثانية ، دار إحيــاء
-كتاب الكشف عن وجوه القر اءات السبع و عللها ، لأبي محمد مكي بن أبـــي طالـــبـ القيسي (ت :

 تحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي ، قدَّ له ، وقرَّظه الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي ، كلية
 . $) 999=$
-الكشاف عن حقائق غو امض التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاسم

 -لسان العرب ،لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت: 1هاهــ) ، الطبعة الثانية، دار صـادر ، بيروت ، r . . 「
-المثل السائر في أدب الكاتب و الثناعر، لضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير الجزري (ت :TVV هــ) حققه وعلق عليه الشيخ كامل محمد محمد عويضة


 -المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن الان


-المحكم والمحيط الأعظم ، لأبي الحسن علي بن إلبــــا المعروف بابن سيده (ت : 0^عهـ) تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي ، الطبعة الأولــى ،



-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف أحمد بن محمد بن علــي أهـي
الفيومي (ت : • .



العلمية، بيروت،






 ، بيروت ، لبنان ،
-مقايس اللغة ، لأبي الحسين أحدد بن فارس بن زكريا (ت : 90 90هــ) تحقيق أنس





المقتضب ، لمحمد بن يزيد المبرد (ت: Yم عضيمة، دار الكتاب، بيروت (د -ت) .
الملخص في إعراب القر آن ، لأبي زكريا يحيى بن علي المعروف بالخطيب التبريزي




 - $\mathrm{a}_{r \cdot 1} \cdot \mathrm{~N}=$

- الوسيط في تفسير القران المجيد ، لأبي الحسن علي بن أحمد الو احدي النيسابوري
(ت: 7 〔هــ) تحقيق الثيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معــوض، الطبعـــة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 اءاهــ/£9 9 ام.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

