

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الحادي عشر .r.r. م

#  


إبراهيم عطية إبر اهيم عيسى

قسم البلاغة والنقت بكلية اللراسات الإسلامية والعريـــة للبنـين بدســوق جامعة الأزهر
ibrahimeisa.el.8.283@azhar.edu.eg: البريد الإلكتروني الملخص:
يتطرق هذا البحث لكثّف المواطن التي تلثقى فيها دراسات الباغيين للمقابلة، وكيف تضافرت لأجل الوصول إلى تحديد مفهومها، فتـ تعددت
 وحصرها في صور بعينها، وبين متوسع في ديراستيا النصوص العربية متجاوزين الثقيد بالضتّ" أو النزتيب أو العدد، انطذاذفا إلى ما هو أوسع وأرحب، ولعل من أهم هذه الدعاوى ربط أسلوب الیقابلة بالمعاني، وقد وجدت هذه الاعوى صدى كبيرا لاى الباحثّن قديما وحديثا، فأسهت في إغناء مفهوما، وتوسيع أنماطها ودلالاتها، وبهذه المعالجة يتّ ربطها بنهج الإمام عبد القاهر القائم على التنليم بفكرة اللظم، وهى الهصدر الأساس لكل صفات الحسن والجمال. الكلمات مفتاحية: التقابل -التماتل - التوافق - التخـالف - الانــتحقاق الموازنة - الموافق.

## Rhetoric interviewing style between hardening and expanding

## Ibrahim Atiyah Ibrahim Issa

Department of Rhetoric and Criticism at the College of Islamic and Arabic Studies for Boys in the Desouk of AIAzhar University

## Email: ibrahimeisa.el.8.283@azhar.edu.eg

 AbstractThe present study aims at revealing the meeting points in which the Rhetoric Scholars meet for the Contrast, and how they combined in order to reach the definition of its concept. The Rhetoric Scholars' visions varied with regard to studying the Contrast between those who are strict and extremist concerning its concept, divisions and confining it to specific images on one hand, and those who expand their own study of the contrast due to the reality of Arabic texts, overcoming the adherence to opposition or arrangement or the number in quest for what is broader and more welcoming. Perhaps, the most important study or call among them is the study which aims at linking the style of the Contrast with the meaning. Indeed, the study has greatly been supported and admired by the researchers in the past and at the present time. So it has already contributed to enriching its own concept and expanding its own patterns and connotations. Hence, such a type of treatment has been linked to the approach of Imam Abdul Qaher based on the belief in and recognition of the idea of Word Organizing which is the main source of the qualities of beauty.
Key words: Convergence - Symmetry - Agreement Disagreement - Merit - Balancing - Attitudes.

## أُسلوبُ المُقَابَلةِ عندَ البَلاغيِّن بينَ التَّشَدَّد والتَّوَسِع

## مقدمة

الحدد له الذي بنعدته تتم الصـالحات، و الصـلاة والسالام علـى خــاتم الأنبياء، صاحب الآيات البينات، و المعجزات البــاهرات، المؤيَّــد بـــالحق، و الهادي إلى سواء الصر اط. وبعد....
فقد حظى أسلوب المقابلة عند البلاغيين بنصيب وافر من الثقســيم والتفريع أحالتـ إلى درجة دن الاختلاط و الاضطر اب؛ فمــنـه مـــن قصــر أسلوب المقابلة على الأضداد مع التثيُّ باللترتيب و العدد هع تسار ع الدعوات إلى زيادة عدد المقابلات في الأسلوب الو احد؛ إذ كلما كثر عددها كانت أبلغ، ودنهم دن تجاوز التقيد بالضد أو الترتيب أو العدد ،فامتدّ النظر إلى ما هـــو أبعد من ذلك؛؛ كالمقابلة المعنوية، والمقابلة بالمو ازنـة، والمقابلـــة بـــالالتز ام و غير ها استتادا إلى واقع النصوص العربية، حيث وردت المقابلة في فصيح اللسان العربي بين الأضداد و غير ها. من ثمَّ تعددت رُؤى البالغيين حول أسلوب المقابلة بين مُتَّـَـــِّدٍ فـــي
 غالب الأمر - بأمثلة دصطنعة وعبارات دتكلّة، وبين كتوسّع في در اســتنها
 سعيا إلى غايات أسمى ومغزى دفيق يثيره الثقابل في كل موضـع. ولهذا جاءت هذه الار اسة تحت عنــوان :" أســلوب المقابلـــة عنــــ
 أسلوبا بلاغيا تمتد فيه أساليب النقابل المتتو عة، وهى بلا شك إحدى طـــر البيان التي تجد فيها النفوس لذة ومتعة حين تتداعى المشاهد لا على التضـاد المباشر فقط بل على المعاني المعاكسة بما فيها دن ثـائية وتضـاد، ولا شـــك أن نتبع رؤى البلاغيين - في تتاولهم لهذا الفن ودناقشتها - يعطينا الفرصة لاستخلاص المنهج الأمتل من طر ائق المعالجة، وهو المنهج القـــائم علــى التسليم بفكرة النظم كما قرر ها الإمام عبد القاهر .


 عن مفهوم المقابلة في اللغة وعند البالاغيين، ثم تلا ذلك مبحثان : رصد الأول
 ومن تابعهما ممَّن قصرَ مفهوم المقابلة على الألفاظ المتضـادة المتساوية العدد

 لهذا الفن؛ ولهذا اتسع مفهوم المقابلة عندهم ليشمل المقابلة المعنوية والمقابلة بالموازنة، والازدواج ،و المقابلة بالالتزام، ومقابلة الفعل بالفعــل، ومقابــــــة الشثيء بمثلة، و غيرها من أنماط وموازنات مختلفة لم تكن أطر افها متضادة

 بمصادر ها ومر اجعها.

الكريم، إنه ولى ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لهّ رب العالمين. مفهوم المقابلة في اللغة وعند البلاغيين

المقابلة في اللغة:
تدور مادة (ق ب ل) في معاجم اللغة حول: المو اجهة والمعارضـــة، وقد تتو عت المعاني المشتقة من هذا الأصل إلا أنها ثلتقى حول هذا المعنى،
 لا طاقة لهم؛ قال الكميت:


## أُسلوبُ المُقَابَلة عندَ البَلاغيِّن بينَ التَّشَدَّد والتَّوَسِع



 :"القاف والباء واللام أصلُ واحدٌ صحيحٌ ندلُ كَكِمُه كلُّها على مواجهِةٍ الثنثيء للثيّيء، ويتفر ع بعد ذلك"(().









 وهو قَبَالُك وتُبَالَكُك؛ أي: تُجاهكا "(V) ومن تتبُع معاني الكلمة فـــي المعــاجم






 التونسية للالنشر


(V) ينظر : لسان الـعرب لابن منظور (نفس المادة) صـ طolv ، ط دار المـارف.
 والمعارضة، وإن كانت تتعدى إلى معان أخرى كما ذكر الخليل وابن سـيـيه إلا أنها تلتقى حول ذلك المعنى. المقابلة في الاصطلاح البلاغي:
للمقابلة عند البلاغيين تعريفات متعددة، ثلتقى جميعها حول المعنـى العام للمقابلة، وهو الجمع بين شيئين على جهة المو افقة أو المخالفـــة، إلا أن
 التعريفات كي نتبيَّن الجهات التي تميّز بها كل تعريف:
عرَّفها قدامة بن جعفر " بأن يصنع الثشاعر معانى يريد التّو فيق بــيـين بعضها وبعض، أو المخالفة، فيأتي في المو افق بما يو افق، وفى المخالف بما يخالف، على الصحة أو يشترط شروطا، ويعدّد أحو الا في أحد المعنيــــــينـ،
 بضد ذلك "(1).
واستدد أبو هلال العسكري بعض تعريف قدامة فذكر أنها عبارة عن
 أو المخالفة"(؟).


 أضداد، فإذا جاوز الطباق ضديَّن كان مقابلة" (ّ)





وعرّفها ابن سنان الخفاجي أن "يضع مؤلف الكلام دعاني يريد اللتو فيق
بين بعضها وبعض، و المخالفة؛ فيأتي في المو افق بما يو افق، وفي المخالف بما يخالف على الصتّة، والأصل في هذه المناسبة، فإن لها تأثير ا فويا فـــي الحسن"(1).

وقد أضاف إليها السَّكاكي قيْدا آخر فعرَّفها بأن " تجمعَ بــين شـــيئين
 ضده "(「).

وانتهج ابن أبى الإصبع نَهْجَ قَدامة وابن سنان وابن رشيق فذكر أنها عبارة عن: " توخّى المتكلم تزتيب الكالم على ها ينبغي، فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه أنى بأضدادها في عجزه على الترتيـبـ، بحيــث يقابـــل الأول بالأول، والثاني بالثاني لا يخرْمِ من ذلك شيئا في المخالف و المو افق، ودنى أخلَّ بالترتيب كان الكالم فاسد المقابلة، وقد تكون المقابلة بغير الأضداد" ("). وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أنها قد اجتمعت على المعنى العــام

للالقابل، و هو الجمع بين شيئين فأكثر على جهة المو افقة أو المخالفة تحقيةــا لمقاصد سامية و معانٍ مر ادة؟ ولهذا لا نستطيع أن نحكم على أىتِّ هنها أقرب وفاء بمضمون المقابلة؛ لتفرد كل تعريف كنها بجانب يُضبئُ مفهو مها بنظرة موسّعة، و هذا ما سنوضحه في أنثناء هذا البحث بإذن الله - تعاللى -.




## المبحث الأول :التشدُّد في تحديد مفهوم المقابلة

ذهب السَّكاكي وتابعه الخطيب القزويني ومن لف لَّفَّهما وسلك سبيلهـها
اللى قصر المقابلة على الأضداد فحسب، فمدار المقابلة عندهما على الجمــع عـع بين المعاني المتو افقة وما يقابلها على الترتيب؛ ومن ثمَّ فإنَّ المقابلة عندهما لا تتحقق بغير الأضداد وها يلحق بها، و هذا بلا شك سيترتب عليه خــرو شو اهد كثيرة من باب المقابلة خالفت هــذا الثـــرط ؛كالمقابلـــة المعنويـــة، و الموازنة و مقابلة المو اقف، و غير ها مـا جاوزت فيه المقابلة اللنقيُّدُ بالضتــــّ، أو لـ تلتزم بـه.
هذا وإن كان فيه دقّة للأقسام وضبط للقو اعد البلاغية إلا أنه بعيد عن واقع النصوص العربية، وفى دقدمتها القرآن الكــريم، والحـديث اللنـــوي الثريف، والأدب العربي شـره ونثره، فالنظم القر آني وهو المثل الأعلى في الفصاحة والبالغة حافل بالمشاهد المنقابلة، ولم يكن في أكثر ها نقابل بــين الألفاظ كما سنوضتح في هذه الدر اسة بإذن الها ـ تعاللى ــ تعريف المقابلة عند الخطيب (ت: هوه):
سلك الخطيب القزويني(") دسلك الستَّكاكي في در اسة المقابلة فعرفها :" بأن يؤتى بمعنيين متو افقين، أو معانٍ دتو افقة، ثم بما يقابلههـــا، أو يقابلهــا على الترتيب"(「).
وفى هذا التعريف يشترط الخطيب لتحقق وجود المقابلة أدرين : أولهها - تحقق جانب التو افق بين المعاني المتقابلة، وثانيهـها ـ ترتيب
 والثاني من الطرف الأولِّ يقابل الثاني من الطرف الثاني ...إلخ.

(Y) الايضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني صـــهr، ط دار الكتب العلية بيروت .

والمراد بالتو افق - كما فسَّره الشرّاح - عدم اللَّقابل و عدم التَّتـافي،
فيشمل المتتاسبيْن كالثنمس والقمر، ويشمل المتماتليْن في أصل الحقيقة مع

 هل المقاببة فرع الطباق أو هي ڤسم قائم بذاته؟
اختلف البلاغيون في اللفرقة بين الطباق والمقابلة، فقد ذهب اللتّاكي إلى جعل المقابلة لونا مستقال من ألوان اللديع؛ ولهذا درسها في باب خاصن مستقل" عن الطباق (「) وتابعه في ذلك العلامة عبد الحكيم اللنّـيالكوتي فـي حاثشيته على المطوّل وعللّ ذلك بقوله مفرقا بين الطباق والمقابلة: "لا يخفى أن في الطباق حصول التو افق بعد التتافي؛ ولذا سمى بالطباق، وفى المقابلة حصول التتافي بعد التو افق؛ ولذا سمي بالمقابلة وفى كليهـا إرادة المعنيـيـين


$$
\begin{aligned}
& \text { يستلزم دخوله فيه، فالحق مع الستكاكي - رحمه الله تعالى - "("). } \\
& \text { وفرَّق ابن أبى الإصبع بينهما من وجهين:- }
\end{aligned}
$$

الأول - أن الطباق لا يكون إلا بالجمع بين ضدين، أما المقابلة فتكون
 وقن تصل إلى الجمع بين اثثى عشر ضدا؛ ستة في الصدر وستة في العجز •
 بالأضداد وبغير ها، ولكنها بالأضداد تكون أعلى رتبة وأعظم موقعا، و عندما

$$
\begin{aligned}
& \text { ، بدون تاريخ. }
\end{aligned}
$$

تكون المقابلة بغير الأضداد فلابد أن يكون هناك اعتبار للانقابل علــى نــــو مـا(1).

وقد خالف الخطيب القزويني صنيع السّكاكي فجعل أسلوب المقابلــــة
 المطابقة ما يُخصَنُّ باسم المقابلة "(٪).
وظاهر عبارته أن الطباق أصل، و المقابلة جزء منـ، فبينهما عمـوم وخصوص، وقد ورد في كلام الخطيب ما يو هم التعارض، حيث ذكر بعـــد
 بـه"(٪) فهو يجعل - في عبارته الأولى - الطباق أعمّ، والمقابلة متفر عة عنه، وفى عبارته الثانية يجعل المقابلة هي الأعمّ، والطباق دتفر عا عنها. وقد وقف الثرَّاح أمام عبارتي الخطيب بالتفسير و التحليل لدرء هــــا التتاقض الذى فُهِم من ظاهر عبارنيه والتوفيق فيما بينهما، حيث ذكر بهــاء الدين الستُّكي ما يزيل هذا اللبس ويؤكّد أصالة الطباق هـي عبارتي الخطيب ـو تفرُّع المقابلة عنه؛ فقال: "فإن قلت: إذا كان النقابل المراد أخــصَّ مــن الطباق، فكيف يدخل في الطّبّاق؟ والأخصُّ لا بدخل في الأعمٌّ بــل الأعـــُّ يدخل في الأخصِّ؛ قلت :كثيرا ما يقال عن الفرد إنـه داخــل فـــي الجــس، لا لا و المر اد إعالام أنه فرد من أفر اد الجنس غير خارج عنه، لم يريدوا دخـــول الا النوع بجميع أجز ائه بل دخول دا فيه دن حصيّة الجنس"(گ). وحاصل ما ذكره الستُّكي أنـه لا نتاقض بين العبارتين، بل إن العبارة الثانية تؤكد الأولى في جعل المقابلة دتفر عة عن الطباق باعتبار هـــا جمعــا


$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) ينظر : (Y) }
\end{aligned}
$$

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

يجرى على الطباق من هجيء الضّديْن دنقابلِيْن نقابلا حقيقيا، أو نتقابلا خفيا يحتاج إلى تأو يل، وهو الذى جعلّه الخطيب دلحقا بالطباق. وإذا كان الخطيب قد ذهب إلى أصالة الطباق وجعل المقابلة جز عا دنه فإن بعض البالغيين كابن حجة الحموي جعل المقابلة أعــّمّ مــن الطــــاق؛ فالمقابلة أصل" و الطباق فر عٌ، وفي ذلك يقول:"المقابلة أدخلها جماعــــة فـــي المطابقة، و هو غير صحيح؛ فإن المقابلة أعم من المطابقة، وهى التتظير بين شيئين فأكثر ، وبين دا يخالف وما يو افق"(() والذى نرتضيه من هذه الآراء هو جعل المقابلة لونا دستقال بعيدا عن الطباق دستأنسين بصنيع السَّكاكي، وإن كانت المقابلة - في الأصل - دبنية على الطباق كما بُنيت الاستعارة على أصلها التثبيهي، فأسلوب المقابلة يثير العقل والنفس لعقد مقارنة بين صورتين دتتاقضتين على نحو يبرز الغرض دن الكلام، فهي تحفق للأديب كثيرا دما يرمىى إلى تحقيقه، فضـلا عــن أن تعدُّد المقابـلات في الأسلوب الواحد فيه شيء من النتظيم والرصـــف الــــى لا يكون في الطباق؛ ولهذا استخدمه القر آن الكريم؛ وجعلة أداة فنيَّة لإبـــراز التناقض في المو اقف والأفكار والأحداث. تقسيم المقابئة عند الخطيب:
خصنَ الخطيب القزويني اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذى وقعــت عليه المقابلة؛ مثل: مقابلة الاثثين بالاثثين، ومقابلة الثالثة بالثالثة، والأربعة بالأربعة إلى غير ذلك(٪).
 تعالْى -:

$$
\begin{aligned}
& \text { الأولى } 9 \text { 19y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { هنداوي صـــ }
\end{aligned}
$$


 الطرف الأول و هو الضحاك، و قابل الثاني من الطرف الثاني وهـــو الكثــرة بالثاني من الطرف الأول وهو القلة.
والملاحظ أن الخطيب لم يلتفت إلى بيان القيمة الفنيّـــة أو التعبيريــة
 بتقسيماتها وتفريعانها وحصر صور ها هو الذى حجبه عــن ذلـــك؛ ولهـهــا
 وإنتاج الدلالة.
ولو نظرنا إلى شيء من فيض أنوار ها في الآية الكريمة لوجــــنـا أن
لها دورا بارزا في الكثف عن حال هؤلاء المنافقين اللين تخلفوا عن غزورة


 هخرج الإنشاء ليظهر الفرق الهائل بين عاجل أهر هم وآجله، ويشير إلى أن هذا الضحك القليل يعقبه كثير من الأحزان، وقد روى -كما جاء في الكثاًا -أن أهل النفاق يبكون في النار عمر اللنيا، لا يرفأ لهم دمع ولا يكتحا لاهـون بنوم(1).
ومن الدقة في التعبير القر آني أن يأتي الخبر في صــورة الأهــر ؛ إذ
 من وقوعه، وخروجه عن غرضه الأصلي - هنا - يفيد التهـيد، ويتعانق مع هذا الغرض مجيء (الضحك )كناية عن فرحهم القليل في الـــنيا، ومجـيء
(1) ينظر :الكثـاف عن حقائق غواهض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الثنأويل للعلامة /جار الشَ أبى



## 

(البكاء) كناية عن غتّهم الدائم في الآخرة، و هاتان الكنايتان دليل قوى علــى صحة دعوى سرور هم المؤقت وحزنهم المستمر •
وبناء الآية على أسلوب المقابلة متناسق أيضا مع هاتين الكنايتين؛ لأنه
 الحزن في الآخرة، ولما كان التمتع في الدنيا بالقياس إلى الآخرة قليال جيء بكثرة البكاء في الآخرة؛ لأنهم أغفلوا ذكر حرّها وأهملوا الاتقاء من شــديد سعير ها.
وقد استشرف الإمام البقاعي وجها آخر لهذا التقابل دعلّالِ كثرة بكائهم
 واشتركت مع السياق في إثبات ثلك الحقيقة الكائنة. ومما استشهه به الخطيب لمقابلة الاثين بالاثتين قول النبيَ
 الخطيب موضع المقابلة في الحديث الشريف، ولكنـة اكتفى بــإِير اده شـــاهـاهـا على مقابلة الاثثين بالاثثين ومن لطيف النظم في هذا الحديث الشريف فيامه على أسلوب المقابلة،


 ويتمثل ذلك في مقابلة الأول من الطرف الثاني (لا ينزع من شيء) بــالأول
 .

من الطرف الأول (لا يكون في شيء) و الثاني من الطرف الثــاني (شـــانه) بالثاني من الطرف الأول (زانه). ومن المقابالات الدقيقة التي استشهـ بها الخطيب و ههى دـــن مشــهور شو اهد البالاغيين في هذا الباب قول النابغة الجعدي : عَلَّى أُنَّ فِيهِ مَا يَسْوُو ُُ الأعَادِيَا فَتَىَّ تَمَّ فيهـ مـا يسرُّ صدَّيقَهُ
وقول الأخر :



 لأنه جعل دمدوحه جامعا لخصلتي الخير والشرّ، فمورد الخير فيه ســروره
 المقابلة و وقعت مو قعها من البيان. ولم يَزِدْ الخطيب في التعليق على البيت الثاني غير قوله:"فإنّ الغِــلَّ
 لمّ شـعث ما تفرّق من علوم البلاغة وتحديد دصــطـطلحاتها وأقنـــامها، أدـــا التفصيل والتحليل فقد فتئ بـه دن جاؤوا بعده من أقطاب البيان؛ ولهذا نـــرى

 صدر البيت قابلهها بذكر الغلّ و الغدر في عجزه على النرتيب؛ لأن الغِلَّ ضدّ النُّصنح و الغدر ضد الوفاء"(٪)
( ( ) الإيضـاح :صــــــ
 ،

وقد استحسن ابن رشيق هذه المقابلة وجعلها دثـالا يحتذى للمقــابـلات الصحيحة؛ لمر اعاة الترتيب بين المتقابالت( ('بينما نظرَ إليها قدامة على أنها صفة دعنوية باعتبار ها أحد نعوت المعاني التي ذكرها، ولم ينظر إليها هــن الناحية اللفظية كما نظر إليها الخطيب، فهي عنده دعنى إز اء دعنى، وليست مجرد لفظ يقابل لفظا؛ ولهذا نر اه بعلق عليها بقو لـه:"فقد أتى بإز اء كـــل مــا وصفه دن نفسه بما يضاده على الحقيقة دمن عاتبه، حيث قال بإز اء: ناصح

ثـانــا - مقابثة ثلالثة بثلاهة و واستشهـ لـها الخطيب بشاهدين من الثـعر اكتفى بإير ادهها دون أن يعلق عليهها، أولهها: قول أبـى دُلاهــــة وهــو هـــن مشهور شو اهد البلاغيين في باب المقابلة():
 والثاني: قول أبى الطيب :

 الأول(أحسن -الاين- الدنيا) وطرفها الثاني (أفبح - الكفــر - الإفــلاس ) فابل أقبح بأحسن والكفر بالدين، والإفلاس بالدنيا على اعتبـــار أن الــــر اد بالدنيا اليسار؛ ولذا فوبل الإفلاس به، وجاءت كلمة الرَّجُــل - كهــــا ذكـــر العصام- من باب التخليب؛ إذ حديث المر أة دعلوم بطريق الأولى؛ لأنه إذا لم يدفع فبح الكفر والإفلاس كمال الرجل برجولتة كيف يدفعه نقصان المـــرأة

لكونها امر أة (') وقد أشاد ابن أبى الإصبع بالمقابلة في بيت أبى دُلامة؛ لأنه
 .
أما اللقابلة في بيت أبى الطيب فطرفها الأول ( الجـود - يفنــى الا


 من الطرف الثاني (مدبر) بالثالث من الطرن الأول (مقبل).


 [الليل: 0-• 1] لفت الخطيب في تعقيبه على المقابلة في الآية الكريمة إلى



 نعيم الجنة؛ فلم يَّقُّ "(). ومن ثمّ يكون قونه


 غاية الدقة والإحكام؛ لما يترتب عليه من إظهار الفرق الثثاسع بين الفريقين

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر : الأطول شرح دفتاح تلخيص العلوم للعلامة عصـام الاين بن عربشاه، بتحقيق د/عبد الحمبد }
\end{aligned}
$$

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

أهل الفلاح وأهل البوار دنيا وآخرة، فمن وفقه الله للصالاح في الانيا كان في الآخرة من الفالحين، ولعل إظهارَ هذا الفرق الذى كشفت عنه المقابلة وروفّ
 ثيد المسّكاكي في المقابلة:
أضاف السّكاكي قيدا في تعريفه للمقابلة، وهو أنه إذا شُرِطَ شرْطٌ في هعانى الطرف الأول فلابد أن يشنرط في دعانى الطرف الثاني شرطٌ ضده، وإذالم يشترط شرطٌ في الأول لم يشترط في الثاني، و عبارته في ذلك " ثُمْ إذا




 و التكذيب)
موقف الخطيب من قيد اللّكَّكاكي:
نقل الخطيب ثيد السَّكاكي ونسبه إليه في نهاية بحثه عن المقابلة دون أن يعلّق عليه؛ فهل معنى ذلك أنه ارتضىى شرط السَّكاكي، وأقرَّ بـه؟! فـــ حين أنه فد استشـهِ ببيت أبى دُلامة السابق :
 هـ أنـه لا يتحفق فيه هذا الثرط؛ لأنـه اشثترط فـــي الـــدين والــــنـيا (الاجتماع) ولم يشترط في الكفر و الإفلاس شرطا ضدّه؛ وبهذا لا يتحةـــق شرط المقابلة عند السكاكي في هذا البيت، أما الخطيب فلم يعتد بهذا القيـــ، وأدرج البيت في كقابلة الثلاثة بثلالثة كما أشرنا من قبل، فهل يمكن أن يعُــدَّ هـ فعله الخطيب خلطا واضطر ابا وقع فيه، ومخالفة صريحة لما نقلكه عــن أستاذه السكاكي ؟.

أرى أن ذلك لا يعدُّ خلطا أو اضطر ابا في منهج الخطيب، فهو يقــــر

 سمة من سمات شخصيته""(') ولكن ليس من شأن الثلميذ أن يرتضى كل ألراء آراء أستاذه بالقبول.
ولهغا أرجح أنه نقل نصنّ السَّكاكي بما فيه قيده دون أن يعقّب عليـــ
للعلم والإفادة فقط، لا أن يو افقه في اثشتر اط هذا القيد بدليل أنه أورد بيت أبي أبى

 حكما على القوم، هو أنه يكمل الـقابلة بذلك، لا أنـه زاد في تعريف المقابِــــة قيدا " (Y)
رالبعا - مقابلة خمسة بخمسةِ: ويستشهـ لها الخطيب بقول أبى الطيب:


 ويبدو أن الخطيب حين ينقل عن غيره يفصتل ويوضح وينقد ويبدى رأيـــهـ؛ ولهغا نراه يستهل هذا الثناهد بقوله: " قِيْلَ :وفى فول أبى الطيب البيت - مقابلة خمسة بخدسة، على أن المقابلة الخامسة بين (لي) و (بــي) وفيه نظر ؛ لأن اللام والباء فيهها صلثا الفعلين، فهما من تمامهها "(") وقوله: وفيه نظر، وتعليله مجيء اللام والباء بأنهـها صلتا الفعلين فبلهما دليل علـــى أنـه لم يرق له جعل هذه المقابلة من باب الخمسة بالخمسة، وأن ردّها إلــى مقابلة الأربعة أبرُ رحما بها.
 ( اللشثر والثتوزيع، ط الثانية

(r) الإيضـاح صـر

وقد كان لابن سنان الخفاجي في ترجيه هذه الكقابلة هلحظٌ آخر ؛ هو : أن أصحاب صناعة الثـعر لا يجعلون الليّل والصبحَ ضدين، بل يجعلون ضد الليل النهار، و أكثر ما يقال: الليل و النهار، و لا يقال: الليل والصبح، وبعضهـ يقول في هذا طباق هحض وطباق غير محض، فالليل والصبح فـــي بيــت المنتبي طباق غير محض (') إلا أن ذلك لم يمنعه من استحسان المقابلة فــي البيت وجعلها هن هقابلات المعاني، وفىى هذا يقول:" فهذا البيت هع بُعده من النكلف كل لفظة من ألفاظه دقابلة بلفظة هي لها من طريق المعنى بمنزلـــــة الضدّ: فأزور هم وأنثتي، وسو اد وبياض، والليل والصبح، ويشفع ويغـرى،
ولى وبي"(「).

وقد أحسن الخطيب حين نقل الموازنة التي عقدها النقاد بين هذا البيت وبيت أبى دُلامة السابق، ولكنه لم يرجح أحد الر أيين؛ فقال: "وقد رُجّح بيتُ أبى الطيّب على بيت أبى دُلامة بكثرة المقابلة دع سُهولة النظم، وبأن قافيـــة


 لا الصبحّ"(٪)
ولعل هذه الموازنة التي نقلها الخطيب تعكس رؤيته المنصفة بحكـم عمله بالقضاء، فكل بيت درجح على صاحبة بفريدة ليست عند غيره، وبهذا يكون الخطيب قد وضـع لنا الجانب النظري لأسلوب المقابلة وترك لمن بعده الجانب النطبيقي، وقد أجاد فيه العلماء قديما وحديثا إلا أنه لا زالت المقابلة
 النصوص الأدبية.

## المبحث الثثاتي: التوسع في تحـبـ مفهوم الثمقابلة

لما كان أسلوب المقابلة دن أبرز أساليب نظم المعاني، وأحد طــرق البيان التي تجد فيها المعاني دعرضا للوضوح والجمال! !لم تقتصـــر نظــرة البلاغيين على تلك النظرة الضيقة المحصورة في الأضداد كها ذكر السكاكي و الخطيب ومن تابعهها، وإنما تجاوز النظر ذلك؛؛ استتادا إلى واقع النصوص العربية، فقد وردت المقابلة في فصيح اللسان العربــي بالأضـــداد، و غيــر الأضداد؛ كالمقابلة المعنوية، ومقابلة الموازنـة، ومقابلة الفعل بالفعل، ومقابلة الثشيء بمثله.
ومقابلة المو اقف و غير ها من دقابالات نظر إليها بعــض البلاغيـين نظرة موسَّعة أسهدت في إغناء مفهوم المقابلة وتو سيع أنماطها، وســنتتاول في هذا المبحث دلالات هذا التوسع عند كثير دن العلمـــاء الــذين خَطَــوا بالمقابلة خطو ات رائدة.
المقابثة عند قدامـة بن جعفر (ت: كr كrه):
 هحاولة الناقد العربي القدير فدامة بن جعفر حين أتى بكتابيه " نقد الثعر " و و " نقد النثر " فضرب بسهم وافر في تقدم البحث البلاغي وتطور ه، وهو دـــن أوائل النقاد الذين تكلموا عن المقابلة وعدِّها فنًا مستقال بذاته؛ إذ أفرد لها بابا خاصا سمّاه (صحة المقابلة) وذلك في معرض حديثة عن بعض الخصائص
 التسمية دناسبٌ لما جاء في تعريفه للمقابلة من الرتباطها بصــــــة المعـــاني و قدرة الثناعر على التوفيق فيما بينها، فقد عر"فها بقوله:" أن يصنع الثــــاعر معانى يريد التوفيق بين بعضها وبعض، أو المخالفة؛ فيأتي في المو افق بما يو افق، وفى المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشترط شــروطا ويعــدد

أحوالا في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي في ما يو افقته بمتل الـــى شــرطـ وعدّده، وفى ما يخالف بضد ذلك "(1). ارتباط المقابلة بصحة المحنى:
لا يعتبر قدامة المقابلة مجرد حلية لفظية أو زينة شكلية، وإنما ينظـر
 فهي عنده ترتبط بصحة المعاني، وحسنها يرجع إلى قدرة الثـــاعر علـــــى اصططفاء تلك المعاني، ومدى قدرتة على التوفيق فيما بينها، فهي حينئذ ترتبط بالمعنى أكثر من ارتباطها باللفظ، والمتكلم هو القادر على تجويد هذا اللون اللديعي وحسن استخدامه؛ وبهذا يكون قدامة قـ وضع الأساس لمن أتى بعده
 المنهج وبنى عليه أغلب نظرته إلى المقابلة.
ولعل ما ذكره قامة يلتقى مع ما ذكره الإمام عبد القاهر من التركيز على الأثتر المعنوي للمقابلة والطباق وسائر فنون البديع، وجعل عليه هــــــار الحُسن و القْبُح؛ يقول الإمام :" وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع،
 خاصّة، من غير أن يكون للألفاظ في ذلك نَصيبّ، أو يكون لها في التَّسين أو خلاف التّحسين تصعيدٌ وتصويبٌ ... وأما التطبيق فأمره أبينُ، وكونـــهـ
 كُحالّ، وليس لأحكام المقابلة ثنَّ مجالٌ "(٪).


ويضرب قدامة لذلك بعض الأمثلة يبيّن كن خلالمهـا وجـــه ارنبـــاط
الكقابلة بالمعاني - في عبار ات موجزة - دع مر اعاة دعنى المو اجهة الضدية
المستمدة من المعنى اللغوي للمقابلة؛ وذلك كما جاء في قول النشاعر :

لم يزد فدادة في التعليق على المقابلة في هذا البيت غير فوله:" فقابل القصر والحلاوة بالطول و المرارة "(1) و هذه العبارة على قصر ها استطاعت أن تكثف عما أراد البيان كثفه دن تصوير المفارقة الني يريــد الثــــاعر إبر از ها، و هـى رسم صورتين دتتاقضتين: صورة القصر والحلاوة في دقابل الطول و المرارة، فعن طريق المقارنة بين الضدين يتضتح المعنى ويتأكد في ذهن الساءع. ومن الأمثلة التي أوردها قدامة لصحة المقابلة وجودتها ما جاء فـــي قول الشاعر :

 المعاني في غاية صحة النقابل" (ّ) ولعلة يشبر - في عبارته الأخيرة - إلى مـا أسّس له وصرَّح به من الرتباط صحة المعاني بصحة المقابلـــة؛ فالبيــان العالي لا يصلح معه التقابل إلا إذا كانت معانيه حرة، تختار من الألفاظ هـــا تشـاء كما في شو اهده التي نصبها دليلا على ذلك.
 وقف وقفات رائعة في بيان دقائق الفروق بين ألفاظـ المقابلـــة تمشـــيا مـــع الغرض ذاته، وهو استدعاء المعنى لألفاظ دون غير ها كما جاء في تعليةـــهـ على صحة المقابلة في قول عقيل بن حجاج:

## 



 يقول: تهوى من غير أن يأني بالانو "('). المقابلات الفاسدة:

 ما سمّاه (فساد المقابلات) وهو أحد عيوب المعاني التي ذكر ها لاني ويشمل كل





 قدادمة لهذه الصورة بقون أبى علىيً الترشي"ّ:




 للجنود، وهاتان صفتّان تبرزان قيمة المدوح في نفس الشاعر، فنظم البيت

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) السابق الصفحة ذاتها. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

يتالقى هع هذا الغزض "و لا يلزم لكل متكلم أن يأتي لكل صفة بـا يقابلهــا،
وإن كانت المقابلة أوقع في النفس إلا أن ذلك قد يكون بتكلف دمقوت" (1). ومما أورده قدامة لفساد المقابـلات ها جاء في قول الثاعر :

##  <br> رحماء لذى الصشَّلاح وضتَّا

يقول ڤدامة :" فليس للصنديد في ما تقدم ضد ولا هتل، ولعلـه لو كان هكان قوله: الصنديد (الثرير) لكان جيدا؛ لقوله: ذي الصـلاح" (ّ) ويستشــــهـ أيضا ببيت امر عئ القيس:

## فَلوْ أَنَّها نَفْسٌ تَموتُ سَوِيَّةٌ

فيقول:" وللعدول عن هذا العيب غيّر الــرواة قـول اهــرىئ القـيس
...فأبدلوا في مكان سوية: جَمِيعَةً؛ لأنـه في كقابلة (تساقط أنفسا) أليق هـــن سو يِّة" (0) .
و هو بذللك يشير إلى أن الذى دعا الرواة إلى تغيير هذه اللفظة وقو عها
في مقابلة تساقط، فكلمة (سويَّة) لا تقابل - لا عن طريق المو افقة ولا عــن


يعانيه امرؤ القيس جـر اء القــروح التي كانـت بجسده (؟).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }) \text { ( الهامة: رأس كل شيء } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


(0) نق الشعر صـ؛91، وينظر : الصناعتين صـوهז.






 جلده؛ فلذلك سمي ذا القزوح، وفال في ذلك: $=$

من أجل ذلك غيّر ها الثقّقّاد إلى (جميعةً) لتحدث المو افقة وتصح المقابلة بين اللفظين، ويكون المعنى حينئذ هكما ذكر محقق الديوان - أنــــه أراد أن يثبت لفسسه المرض، فنفسه لا تخرج درة واحدة، ولكنها تموت شـــيئا بعـــا
 إحداهها تخفيفا، وقد رُويت (تُساقِطُ ) بضم التاءع فيكون المحنى: يموت بموته خلق كثير، فموته ليس دوت رجل واحد، بل دوتٌ لأفر اد فبيلته الذين تعلقت حياتهم به كما في فول عبدة بن الطيب:
 بهذه الثشواهد التي ذكر ها قدامة في صحة الكقابـلات وفسادها يتأكد ما أسس له ودلّ عليه من ربط صحة المقابلة بصــــة المعنــى، وأن المقابلـــة الفاسدة ينشأ عنها معنى فاسد، فمن أجل صحة المعنى بدّل الرو اة لفظة امرىئ القيس كما بينّا.
المقابلة عند القاضي الجرجاني (ت: r ج ro):

في نـهاية القرن الرابع الهجري نلتقى بالقاضي المحقق على بن عبـــ العزيز الجرجاني وكتابه " الوساطة بين المتنبي وخصـــو مه " ونجــــد فيــــ إشارات دضيئة ونظر ات قيّمة حول فن المقابلة؛ ولذا فهو يعد هـــن أوائــل الأصوات التي نادت بتوسعة دائرة الكقابلة وعدم حصر ها في هجرد النقابل بين الألفاظ قلَّت أو كثرت، يوضـح ذلك القاضي الجرجـــاني بقولــــه:" وأدّـــا




 الأولى

الكطابقة(1) فلها شعبٌ خفيّة، وفيها مكامن تغْنضض، وربما التبست بها أشــياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب والذهن اللطيف؛ ولاستقصائها موضعٌ هو أـلـــك به" (Y)
وهنا يثير القاضي الجرجاني قضية على قدر كبير من الأههية، وهى أن التقابل بين الألفاظ له شُعبّ متعددة، وتكمن مزية هذه الشُعب في خفائها و وغوضها والتباسها بغير ها من الفنون الباغية الأخرى، وألها وأنه لا يفطن لهذه
 فمتل هذا اللون في حاجة إلى الفكر الطويل والرّوية والتنبر . ويسوق القاضي الجرجاني عددا من أمثلة الـطابقة التي يدقُ فُهـهـــ؛
 نستعرض منها قول دعبل الخزاعي:

## 


 الضحكك والبكاء، والمقصود من ضحك المشيب هو : ظهور ره وانتثـاره، وهذا
 للضحك، و هذا ما أطلق عليه البلاغيون " إيهام التضاد "، وهو: ها ما يكون فيه التقابل بين المعنيين الأصليين دون المعنيين المرادين، فالمعنيان المرادان لا تضاد بينهما؛ وإنما يتوهم التضاد من ظاهر اللفظــين باعتبــار متنييهــــا الأصليين (").
(1) (1) على اعتبار أن الهقابلة هن الطباق.



و هذا ما فصّلـه البهاء السبكي بقو له: "فإنـه لا تضـاد بين الثيب الذى هو
 الحقيقي معناه السرور أو هم باستعارتـه للمشيب أنه ضحك حقيقة، فقابله بضد الضحك الحقيقي وهو البكاء "(1).
المقابلة عند أبى هلا العسكري (ت: 0 هس):
نلتقى أيضا في نهاية القرن الرابع الهجري بـــأبي هـــلا العســكري صـاحب كتاب (الصناعتين: الكتابة والثـعر) و هو أحد النقاد الـــنين اهتمـــوا بجمع ما دوّنــ البالغيون فبلاه من فنون بالاغية ولمحات تذو قية " فاستقصـــى و في كتابه صور البيان والبديع التي سجلها النقاد وأصحاب البالغـــة حنــى عصر ه "(r)

## مقابثة الفعل بـالفعل:

لم تقف جهود أبى هلا على الجمع والنقل فحسب، بل ادتدت إلى إضـافة أفسام وتصنيفات جديدة، من هذه الإضافات ما ذكره في باب المقابلة بما يسمى " مقابلة الفعل بالفحل " وهى أحد أقسام المقابلة عنده(ّ) و ههى عبارة عن: دقابلة الكلام بمثله في المعنى، وعبارته في ذلك:" فأما ما كان دنها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل"(\&) و هذه العبارة على وجازتها فتحت لنا بابا جديدا لدر اسة هذا النوع من المقابلة الذى نبَّه عليه أبو هلال وفتح دغاليقه؛ فكان من بوارق الهداية و التو فيق.




ومن المقابلات الدقيقة التي نبَّه عليها أبو هلال ما نجده فــي قولــــه -
تعالى--:
 لظلمهم"(1) ونظرة أبى هلال للمقابلة في الآية متعدقة فاحصة؛ لـا لها كــن دور بارز في الكثن عن أثنر الظلح في خراب البيوت، وقد جاءت في سياق


 سياق التأكيد والتقرير لتنمير هم.
ومن الأمتلة التي أوردها أبو هلال دما يتصل أيضا بعذاب




 في إقامة هوازنة بين مكر الله ومكر هم، فهي تنبئ باستحضـار جنس الدكـر المسند إلى اله - تعاللى - في مقابل دكر البشر، فالمكر المسند إلــى الهـ اله تعالى - دكرٌ مجازى استعير لمبادرة الهُ إياهم بالعقوبة قبل أن يتمكنوا من صالح - عليه السلام - وأهلة.
وتأسيسًا على ما سبق يورد أبو هلال عددًا هــن الثـــــــا اهد القر آنيـــة




## 


 تأبَّط شُرًا:






 بعطيتّه له، فالنعانان متحدان في الحروف مختلفان في المتنى، ولهيا يمكــن اعتبار الثاني مشاكال للكؤون؛ لوقوع عها في صحبتّه وتوفر المناسبة بين الفعلين،





 فوضعها بين التقسيم والطباق، وأنها تتصرف في أنواع كثيرة، وقد عرفهـا
( (1) ندو ألحىِّ: مجنمعه، وعطف كل شي\&: جانبه، يقال: ثنى عطفه: إذا أعرضن وجفا، الكهجان: الإبل الكريمة، و الأوارك: التي ترعى شجر الأز الك، يقول: أحرّك بالثناء جانبه كما حرّّك جانبي بعطيته؛



$$
.{ }^{r \times r-\infty} 1 \leq r \Sigma
$$




 بما يخالفه، وأكثر ما تجئ المقابلة في أضداد، فإذا جاوز الطباق ضديَّنْ كان مقابلة"(1).

وفى ضوع مـا ذكره ابن رشيق يلفتنا أمران:
أولهما - أن حدَّ المقابلة عنده وضعها ونـا في منزلة بين التقسيم والطباق، ،
 بآخره وآخره مرتبط بأوله، وكل من القسمين (الطباق واللقسيم) يعتمد على
 تتم الفائدة إلا بانتهاء الكلام جيعها. وثانيهـا - تنرقته بين الطباق والكقابلة، وأنها تكمن في العدد، فما كان دون الضدين فهو طباق وما تجاوزهما فهو مقابلة، ومنهجه في ذلــكـك هـــو منهج قدامة من حيث ارتباط المقابلة بالعدد، ومن حيث بناؤ ها على المعنــى أو لا.
ويستعرض ابن رشيق أمثلة للمقابلة بين الأضداد، فيستثهه بما أنشده
قدامة لبعض الشعر اء، وهو:

## 


 أهمية مر اعاة الترتيب بين المتقابلات وأنه ينبني عليه صحة المقابلة، وأنــــا
 المقابلة الصحيحة، لكنّ قدامة لم يُبالِ بالتققيم والتأخير في هــذا البــاب "(Y) ويفهم من عبارته الأخيرة أنه يأخذ على قدامة عدم اعتداده بمر اعاة الترتيب

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) العددة: } \\
& \text { ( العدة: }
\end{aligned}
$$

بين المعاني في باب المقابلة، وأنه ما كان ينبغي له أن يضــــع مثــل هــــا المقابلات في مرنبة المقابالات التي روعي فيها وجه النرتيب بين دعانيها. مقابثة الاستحقاق:
يتوسع ابن رشيق في دفهوم المقابلة فيضع كل ما لا يُر اعى فيه وجه اللترتيب بين دعانى المقابلة تحت هذا الاسم، ويضم إليها أيضا المقابلة التــي لا تقوم على التضاد، ويمثل للصورة الأولى بـا أنثده قدامة للطِّرِّـَّح بــن

 يقول ابن رشيق :"فقَّم ذكر الإنعام على المأسورين، وأخر ذكرَ القتل في البيت الأول، وأتى في البيت الثانـي بعكس الترتيب، وذلك أنـه فتَّمَ ذكــرَ الصبر عند بأس الحرب وأخَّرَ ذكرَ الثَّوّاب على حسن اليد"(') و هذا الثـاهد من أبرز شواهد المقابلة اللتي وقف أمامها قدامة بن جعفر دون أن يلتفت إلى ترتيب المتقابالات، بناءً على ما ذكره من اشتر اط ارنباط المقابلة بصحة المعاني، وقدرة الثـاعر على النوفيق فيما بينها، دون اللنظــر إلى مجيئها مرنبة أو غير مرنبة. أما ابن رشيق فقد اشترط لصحة المقابلة شرطا آخر، بَنَاهُ على مر اعاة ترتيب الألفاظ المنقابلة حسبما يقتضيه نظم المعاني دون أن ينص على ذلك صر احة، ودون أن ينص أيضا على تحديد هفهوم هذا النو ع هــن المقابلــــة، وعبارته في ذلك: " و هذه عندهم تسمى دقابلة الاستحقاق " () وإثـارتـه تلك ترجع إلى مـا ذكره من ترتيب ألفاظ المقابلة حسبما يقتضيه نظم المعنى فـــي

 حينئذ تصح وتترتب على ما شرطنا"(().
أما الصورة الثانية التي ذكر ها ابن رشيق لـنا لـابلة الاستحقاق وجعلهـا قريبة من الصورة الأولى: أن يكون بين اللفظين مناس ---بة تجمع بينهما، ومثّل لها بقول أبى الطيب:
 فلما كانت الكف من اليد بدنزلة القتم من الرجل قوبل بينهما، وليس ثـَّة مضادة تجمع بينهما، بل يجمع بينهـما المناسبة، ولو طلبت المضادن

 قد أدخل الطباق في دفهوم المقابلة وجعله ضربا دنها. المقابلة الخفية:
ومن المقابلة بغير الأضداد نوع عدّه ابن رشيق من خفــى المقابـــــة؛ فقال:" ومن خفيٌ المقابلة و القسمة فول العبّاس بن الأحنف : ودن اليَوْمٌ مِثْلُ الحَوْلِ حَتَّى أرى
و هذا مليح؛ لأنّ الساعة من اليوم كالثهر من الحول جزء
 الحول والثهر ، وإن كنت أرى أن بينهما تتاسبا وليس تضادا.

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

## أسلوبُ الُقُقَبَلةِ عِندَ البَلاغِيِّ بينَ التَّشَدَّد والتَّوَسِع

المقابـة بـالموازنـة:
نبّه ابن رشيق إلى أن هن المقابلة لونا يختص باســم: الموازنــــة (1) وهو: ما ليس مو افقا ولا مخالفا إلا في الوزن والازدو اج، ومتّل لـــهـ بةــول

المنتبي:
 وازنَ قوْنَه " في حياتك " بقوله " في دنامك " وليس بضده و لا مو افقه، وكذلك صنع في الموازنة بين " حبيب " و " خيال " وإن اختلف حرف اللين فيهها فإن تقطيعه في العروض واحد(ヶ) وفيما ذكره ابن رشيق هــن إدخـــال الموازنة - سواء كانت هو ازنـة صوتية أو عروضية - في بـــاب المقابلـــة نظر ؛ إذ لا يستلزم الإيقاع الصوتي بين " في حياتك " و " فــــي مناهـــــ " والتوازن العروضي بين " حبيب "و " خيال " أن يكون بينهما مقابلة؛ فليس ثيّة تضـاد أو مو افقة، والأولى إدخاله في باب السجع وليس المقابلة. ودما بتصل بهذا الغرض أيضـا ما جاء في بيت ذي الرُّمة الذى خــتم بـه ابن رشبق هذا الباب:







 .م1990-ه1517

 و الموت كالانتباه من المنام. ينظر : شرح اللبرثوقي لديوان المتنبي (r) ينظر : العددة Y/ I


منْ أطْرَابَهِ طَرَبُ " وكذلك " الرَّكبُ " موازن " للقَلْبٌ " وعَنْ " موازن لــ " "
 المقابئة في فكر الإمام عبد القاهر (ت عیا هـ):

أولهــــــا - اللمقابلة كمصطلح بلاغي وقد تتاوله الإمام ضمن فنون البــديع إجمالا في مقدمة كتابه أسرار البلاغة؛ فقال:"وأما التطبيق وُوالاستعارةُ وسائرُ
 المعاني خاصّةّ، من غير أن يكونَ للألفاظ في ذللك نصيبٌ، أو يكون لها لها في التَّحسين أو خلاف التَّحسين تصعيدٌ وتصويبٌ"(1)
 البالغة، وقد لفت الإمام إلى ضرورة ربط فنون البــيع بالمعــاني، فهـو لا ينظر إلى المقابلة وكذلك سائر فنون البديع من ناحية اللفظ كــــا درســـها


 لهذين الفنين، واتخذهـا مثالا لتطبيق هذه النظرية، فوفّى كثيرا الون جوانبها، وفى النص اللى نقلناه يستوفى الإمام بقية الفنون البلاغية التـي يدكـن أن تتصرف إلى اللفظ، وييين أن المقصود بها المعنى؛ كـــالتطبيق والاســتعارة

 على ما لم يذكره، وأن ما أشنار إليه ينطبق عليها وعلى سائر فنون البديع.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أسرار البلاغغة صـ. }
\end{aligned}
$$

وثانيهـا - المقابلة بمعناها اللغوي بمعنى المواجهة بــين الأســاليب
والصيغ المتتاسبة؛ لبيان ما بينها من اتفاق أو اختالف، و ههى بهذا المعنــى تردّدت كثير| في كتابيْه "دلائل الإِعجاز" و " أسرار البالاغة " و قد أبان الإمام عن منهجه في المقابلات بين الأساليب والصيغ، وأنه يعوّل عليها في معرفة ما بينها من فروق في ضوء السياق، وذلك في مستهل كتابه " أسرار البلاغة
 وضعته أن أتوصتل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتَّقن، ومــن أيــن



 وإذا أردنا أنْ نبيّن أنْ المقابلة بين الأساليب هي المعولّ عليه بلا بمعونـة

 موقعا، و عظم الأثر وبلاغة الموقع لا تتأتى إلا من خلال المقابلة بين نظــم
 حيز الوجود يتفاوت حالله، فمنه ما يتسع وجوده، ومنه ما يوجد في النــادر ، ويَيِينُ ذلك بالمقابلة، فأنت إذا قابلت فوله:
 بقول ذي الرّمة (يصف صاحبتّه ميًّا):

## 



(1) أسر ار البلاغة صــــج .

الصياغات فضنَّة أجري فيها ذَهبٌ وطلُليتْ به، ولا يكاد يتَّفّق أن يوجدَ درٌ قد نُثِرَ على بساطٍ أزرق"(1).
المقابثة عند ضياء الدين بن الأثير (ت هr آهـ):
درس ابن الأثير المقابلة في باب التتاسب بين المعاني على اعتبار أنها
الطباق، وتوسع في دعناه؛ فذهب إلى أن الأليق من حيث المعنى أن يســـى انـى هذا النو ع بالمقابلة، وهي عنده تأتى على وجهين: وجه تكون فيه بالتضــــاد، ووجه تكون فيه بغير التضاد؛ لأن الثيء إبا أن يقابل بضدّه، أو يقابل بــــا ليس بضدّه، وليس لنا وجه ثالث (٪).
وإذا كانت الصبغة الأدبية قد غلبت على بحوث ابن الأثير باعتبــاره أديبا وكانبا، فإن ذلك قد انسحب على بحثه للمقابلة، حيث أطال النظر فـــي ذكر شو اهدها وتقسيماتها، فوقف أمام القسم الأول وهو دقابلة الثيء بضده وجعلّه ضربين: أحدهما - مقابلة في اللفظ و المعنى، والآخر - مقابلة فـــي المعنى دون اللفظ.
وأما مقابلة الثيء بما ليس بضده فجعله أيضا ضربين: أحـدهما -
 أحدهما - ما كان بين المقَابِلِ والمقُابِل نوعٌ و مناسبٌٌ وتقاربٌٌ و هو ها يعرف عند البلاغيين بالطباق الخفي، وثانيهها دا كان بين المقَبِلِ و اللمقابَــل بُعــــ، وذلك لا يحسن استحماله كما في الكقابلات البعيدة، ثم يتطرق إلى نوع آخر من أنو اع اللتقابل يضيفه إلى هذا الوجه سمّاه "المؤاخاة بين المعــاني" و هـــو المعروف بالتتاسب، وقد علّل إير اد هذا اللوع من التتاسب في باب المقابلـــة بأنـه كان ينبغي أن يَعقد لـه بابا مفردا، لكنّه لما رآه يُنْر فيه إلى النقابل من

وـ/بـو ق طبانة ז/ § § ا ط دار نهضـة مصر للطبح و النشنر •

وجهٍ وَصـله بـه(ا) كما أضاف نوعا آخر سمّاه "الكؤاخاة بين المبــاني" وهــو يتعلق بمباني الألفاظ، ويطول بنا الحديث إذا أوردنا دا ذكره ابن الأثير من شو اهد هذا الباب وصو لا إلى ما هو ألصق بدراستتا، وهو الضرب الثــانـي من النقابل بغير الأضداد الذى سمّاه "مقابلة الثيء بمثله". مقابثة الشثيع بمثّله:
توسع ابن الأثير في دائرة المقابلة فجعل دنها ما يسمى "مقابلة الثيء بمثله" وضابط المماتلة عنده أنٌ كلّ كلام كان دفنقرًا إلى جو اب يكون دمانتًا، و هذا الضرب يتفر ع إلى فر عين: أحدهما مقابلة المفرد بـــالمفرد، والآخــر مقابلة الجملة بالجملة.

ودما استشهـ به ابن الأثير لنقابل المفرد بالمفرد ما جاء في قولـــه -
受 اللنوع من المقابلة في القرآن الكريم، وأنه فد رُوعِى كثير ا في نظم القر آن؛ ثم يدلف إلى تفصبل ألوان مقابلة الثيء بمثله في المفرد فيذكر منها صورتين: الأولى -- إذا ورد في صدر آية دن الآيات ما يحتاج إلى جواب كان

 تعالى ---: أورده بقوله: "و هذا هو الأحسن، وإلا فلو فيل: من كفر فعليه ذنبه، كان ذلك
 الاستعدال"(Y).

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

وما استثتهـ به ابن الأثير لهذا النوع من النتابل هو ما أطلق عليه أبو هلال (مقابلة الفعل بالفعل) إلا أن ابن الأثير جعل هذا النوع من من النقابل عاما


 تكثف الطريق لفهم هذه المقابلات دون أن تتغلغل في أسرار البيان.

اللفظية، بل تقابل الكلمة بكلمة هي في معناها وإن لم تكن مساورية لها فـا فـــي

 [اللتوبة: 70] فذكر الاستهزاء اللى هور في معنى الخوض واللعب، وقابل به
 ورسوله كنتم تخوضون وتلعبون(1)

تقابل المعاني:


 اللنثور وبالأعجاز من الأبيات الشنعرية"(1).
ومما استشهـ به ابن الأثير لهذا الضرب ما جاء من قوله
في ذم المنافقين:




كلّ هن الآيتين، و مناسبة كل فاصلة لما سبقها من نفى العلم عن المنافقين في الآية الثانية في كقابل نفى الثـعور عنهم في الآية الأولى؛ فيقول: " ألا ترى
 وإنما فعل ذلك؛ لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق و هم على الباطل تحتاج إلى نظر واستدلال، حتى يكتسب الناظرُ العلم و المعرفـــة بذلك، وأما النفاق ودا فيه من البغي المؤدي إلى الفتتة والفساد في الأرض فأمر دنيوي دبنى على العادات، دعلوم عند الناس، خصوصا عند العرب ورما
 يَشْعُرُونج وأيضا فإنه لما ذكر السفه في الآية الأخيرة وهو جهل، كان ذكر
 و هذا الوجه دما وقع عليه ابن الزبير الغرناطي فكان أكثر تفصيلا؛ إذ ذكر : أن الإيمان لا يحصل إلا عن فكر ونظر، ولا يكون الفكر والنظــر إلا هن عاقل يعرف الصواب من الخطأ، وقد نفى المنافقون ذلك عن المــــؤمنين

 العلم فنفى عنهم ها نفوه عن غير هم، ووصفوا بما نسبوه لغير هم، ولما كــان الفساد في الأرض لا يخفى على أحد ناسبه نفى الثعور ولم يكن ليناسبه نفى العلم فجاء كل على ما يناسب ويلائم (٪)

 [سبأ: • 0] يقول ابن الاثير مبرزا وجه الثقابل في الآية الكريمة: "فإن هــــا

$$
\text { ( (1) اللمثل السائر r/r } 1 \text { I. }
$$




$$
\left..19 \Delta r_{0}\right) \& . r
$$

 فإنما أهتدى لها، وبيان نقابل هذا الكلام من جهة المعنى هو أن النفس كل دا عليها فهو بها، أعنى أن كل ما هو وبال عليها وضار لها فهو بسببها ودنها؛ لأنها الأكّّارة بالسو ء، وكل دا هو لها مدا ينفعها، فبهداية ربها وتوفيقه إياها،
 نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل تحته هـع علو محّّه وسداد طريقته كـــان غيــره
أولى بـه"(1).

وفيما ذكره ابن الأثير بيان لأوجه النقابل بين الجمل في الآية الكريمة،
㢄 و قوله: جهة المعنى؛ لأنها تشير إلى الهـاية، ولكن الهـاية هنا دن جهـة الخالق جــلّ وعلا.

## (المقابلة عند ابن أبى الإصبع (المصري (ت \& 7 اهـ ) :

إذا كنا فد رأينا عند قدامة وأبى هلال وابن رشيق و غيــر هم توســعا
هلحوظا في مفهوم المقابلة؛ فإننا سوف نرى مثل ذللك عند ابن أبى الإصبع، هع كثير من اللتسيق و الدقة والذوق الرفيع إلى جانب بعض النظرات الدقيقة و الو قفات الصـائبة في سماء بـلاغة القر آن الكريم، ولا غرو فقد سمى أحــد كتابيه " بديع القرآن "؛ ليكون بديعا في بابـه عجيبا فـــي حُـــــنه وطر افتـــهـ، والآخر " تحرير التحبير في صناعة الثعر والنثر وبيان إعجــاز القــرآن"
 المنهج لما ينبغي أن تكون عليه در اسة البديع القر آني ،وأشار إلــى وجـــوه عظمته و إعجازه.

يحدد ابن أبى الإصبع رؤيته لمفهوم المقابلة؛ فيقول:"صحة المقابلات
عبارة عن: توخّى المتكلم ترتيب الكلام على دا ينبغي، فإذا أتى بأشياء فـــي صدر كلاده أتى بأضدادها في عجزه على الترتيــبـ، بحيــث يقابـــل الأول بالأول، و الثاني بالثثاني، لا يَخرِم من ذلك شيئا في المخالف والمو افق، ومتى أخلَّ بالترتيب كان الكلام فاسد المقابِلة، وقد تكون المقابلة بغير الأضداد" ('). وفى ضو ء ها ذكره ابن أبى الإصبع - في تحديد هفهوم المقابلـــة تلفتتا عدَّة أمور :
أوله-ــا - أن ابن أبى الإصبع متابع لمن سبقه من اللقاد و البلاغيين كقدامة وأبى هلال وابن رشيق في ارتباط المقابلة بالمعنى أكثر من ارتباطها باللفظ؛ ولهذا فهو يؤثر هذا الباب باختيار عنو انه "صحة المقابلات" ويجعله إطار اله، وهى نفس التسمية التي أطلقها فدامة على المقابلة(「) ولعل في هذا الاختيار إشعار ا بما سيبنى عليه شروط المقابلة - في تعريفه لهـــا - هـــن صحة التوخيّ عند المنكلم، وقدرته على تجويد هذا اللون البــديعي وحســن استخذامه، فهو يدرك تمام الإدر الك أن غايـة استخدام أي لون بــــيـعي بنـــاؤه على المعنى أو لا ثم يأتي اللفظ تبعا لذللك.
 المقابلة، و هذا الأمر نبَّه عليه ابن رشيق في تعريفه لها() ولكن ابـــن أبــى الإصبع يجعل الإخالم بهذا الثرط فسادا للمقابلة، و عبارتة في ذلك " ومتى أخلَّ (المتكلم) بهذا النزتيب كان الكلام فاسد المقابلة" (؛).
(؛) بـيح القر آن صــ، Vr.

وهذه العبارة ذات دلالة غنيَّة حصيدة؛ لأنها بمثابة التأكيد على ما ابتدأ
به كالامه من ارتباط حسن اللمابلة وجودتها بقدرة المتكلم وعمق و عيه ومدى استيعابه لوجوه التتاسب والتو افق بين المنقابلات، فالمتكلم هو قطب الرحــى الذى عقد عليه ابن أبى الإصبع تعريفه للمقابلة، وجعل جودتهـا وحسـنـا ونها مرتبطة بقدرته وسلامة قريحته وصفاء طبعه؛ ولهذا فإنّ المتكا إذا حاول أن يتوخى صحة المقابلة كان له ذللك ولكنها لا تجرى على يديــه مجــرى الطبع والعفوية.
وثالثها - التوسع في مفهوم المقابلة من ناحيتين، الأولى عدم الاعتداد
بشرط التو افق الذى نصنَّ عليه الخطيب في المعاني المتقابلة؛ وبهذا تثــــــل المقابلة المو افق والمخالف أيضا، والثانية عدم اقتصار المقابلة على الأضداد فحسب، فهي تشمل الأضداد و غير الأضداد على السواء، وهذا اللتوسع هــن ابن أبى الإصبع له أهمية كبرى في بحث المقابلة في القرآن الكريم على نحو ما سنرى في تحليله لها. مقابلة التخالف:
إذا كان مدار المقابلة عند جمهور البلاغيين مبنيًّا على الجمــع بــين

 والكخالف على السواء، وهذا التوسع له دلالته ومغز اه، فهو لا ينظر إلى عدد المقابلات بقدر ما ينظر إلى ما وراء هذا العدد من هدغٍ ومقصدٍ فضهلا عهًّا
 أسهت في إغناء دفهوم المقابلة وفى توسيع أنماطها والإشادة بدور ها فا فـــي نرابط النصوص الأدبية.

يستثهـه ابن أبى الإصبع لما ذهب إليه فيقول: ومن دعجز هذا البـــاب


 البيانية في تتاول البديع القر آني، وكأنه أراد - بهذا التحليــل الرائـــــع - أن يضع لنا كنهجا نسير عليه في دراسته وتحليل شواهده، وهو تحليل بلا شك قائم على فقه وبصر بأسرار البيان العالي.
 الأسلوب الإنشائي اللطيف مخاطبا كلْ من يتأتى منه اللظر واللتبر لكتاب الهّ - تعالى -- في كل زمان ومكان؛ فيقول:" فانظروا إلى هجيء الليل والنهار
 وهما ضدان، ومقابلة كل طرف منه بالطرف الآخر على الترتيب"(٪). وفى هذا توضيح وبيان لطرفي المقابلة، ثم نراه يلفت إلى سر اللتكية
 الرزق؛ فيقول:"وكيف عبّر - سبحانه - عن الحركة بلفظ الإرداف فاستلزّ الكالام ضربا من المحاسن زائدا على الدقابلة، والذى أوجب العدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل كون الحركة تكون لمصلحة ولمفسدة، وابتغاء الفضل حركة للمصلحة دون اللفسدة، و هـى اشتنراك الإعانة بالقوة وحســن الاختيار الدال على رجاحة العقل وسلامة الحس"، ويستلزم إضاعاءة الظــرـ اللى تلك الحركة اللخصوصة و اقعة فيه؛ ليهتدي المتحرك إلى بلوع المآرب ووجوه الكصالح، ويتقى أسباب المعاطب"(").

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (Y) السابق : الصفحات نفسها. }
\end{aligned}
$$

 الكاشف عن الغرض الديني لهذه المقابلة؛ فقال:"والآية سيفت للاعتداد بالنُع؛؛
 و هذه العبارة الأخيرة وهى قوله: ليتِّ حسن البيان تعليل وتأكيدٌ لإيجاب هذا العدول الأى من أجله حَُّت المقابلة - في الآية الكريمة - ووقعت موقعها من النظم فكانت معرضا للوضوح و والجمال ووسيلة للتصوير والاقناع .
 المحاسن في الآية الكريمة إجمالا أعقبه بتفصيل ما أجمله! ليؤكد ما ذكــره ويقرره في ذهن السامع؛ فيقول: " فتضدنت هذه الكلمات التي هي بعض آية عدَّةً من المنافع والمصالح التي لو عُدِّدت بألفاظظها الموضو عة لها لاحتاجت في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة؛ فحصل في الكلام بهذا السبب عدة ضروب


 اللتطليل فجمت هذه الكلمات المقابـــة، والتعليــل، والإثشـــارة، والإرداف، والانتـلاف، وحسن النسق، وحسن البيان؛ لـجيء الكالم فيها متلاحما آخــــة
أعناق بعضه في أعناق بعض"(()).

ثم يختم ابن أبى الإصبع عرضه الماتع وتحليله الفياض بقوله:"ثمّ أخبر
 العبارة من النعم التي هي من لفظي الإششارة والإرداف بعض رحهته؛ إذ قال

> ( () بيع القرآن صـ
> ( ( $)$ ( بيع القر آن : الصفحـة ذآنها
> (r) ( السابق: الصفحدة ذاتها.
 لفظة، فالحظ هذه البلاغة الظاهرة والفصاحة المتظاهرة "(1). بهذا التحليل الاقيق كثف ابن أبى الإصبع عن سر" الإعجاز في الآية
 ذكر هذه الآية الكريمة أتمُّ غناء في هذا الباب؛ فقس عليها غير ها، والش أعلم بالصوراب"(؟).
فهذا النموذج يكثف عن طريقته في معالجة الفن اللديعي، ولا شـــك
 القر آني.
وقد أوردنا هذا النص على طوله لنشير إلى عـــق فكرتـــه وحسـنـ




نورده.
تبقى فقط أن نشير إلى رأى الستَّاكي والخطيب في الآيـــة الكريـــــة، ولأن مدار المقابلة عندهما على الجمع بين المعاني المتو افقة وما يقابلها على الـى
 طباقان: الأول لفظي بين الليل والنهار، والثاني معنوي بين تسكنوا وتبتغوا، وهو الذى جعله الخطيب ملحقا بالطباق وعلّل ذللك بقوله:" لأن ابتغاء الفضل يستلزم الحركة اللضـادة للسكون، والعدول عن لفظ الحركـــة إلـــى ابتغــاء الفضل؛ لأن الحركة ضربان: حركة لمصلحة، وحركة لمفســــدة، والمــراد الأولى لا الثنانية"(٪) كما أن في الآية لونا بديعيا آخر ذكره الخطيب في بابه،،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) بيع القر آن صــ } \\
& \text { (r) الإيضاح صــر (ror }
\end{aligned}
$$

وهو اللف والنشر (1) حيث ذكر الليل والنهار، ثم ذكر ها لكلّ واحد من غير تعيين؛ كما جاء في فول امر قئ القيس:
كَأنَّ قُلُوبَ الطُّيَرْ رُطبَا ويـابِسًا

 محدّدات الأسلوب الأدبي، وتعتبر المقابلة من أهم ثلك الفنون التي يتحفق بـها التتاسب الأسلوبي بما تحدثه دن توازن بين الأشياء المتتاظرة؛ ولهذا فهــو ينظر إليها نظرة موسّعة باعتبار ها إحدى طرق التتاسب بين المعاني التــي تحفق للنص جودته وفنيّته؛ فيفول: "إذا أردت أن نقارن بين المعاني وتجعل بعضها بإز اء بعض وتتاظر بينها؛ فانظر مأخذا يمك:ك معه أن تكوّن المعنى الو احد وتو قعه في حيّزين، فيكون له في كليهها فائدة، فتتاظر بــين موقــع المعنى في هذا الحيّز وموقعه في الحيّز الآخر؛ فيكون من القتران التماثـــلـ، أو مأخذا يصلح فيه اقتران المعنى بما يناسبه فيكون هذا هن اقتر ان المناسبة، أو مأخذا يصلح فيه اقتران المعنى بمضـادّة فيكون هذا هطابقــــة أو هقابلــــة،

أو هأخذا يصلح فيه افتران الثيء بدا يناسب دضـادّه فيكون هذا دخالفة"(٪). والمقابلة عند حازم أعم من الطباق، ويشترط لحدوثها "النوفيق بــين المعاني التي يطابق بعضها بعضا، والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينهـا نسبةٌ تقتضىى لأحدهها أن يذكرَ هـع الآخر من جهةٌ ما بينههـــا مـــن تبـــاينٍ أو نقارب؛ على صفة دن الوضع تلائم بها عبارةُ أحد المعنيين عبارة الآخر كما لاءَم كِا المعنيين في ذلك صـاحبه" (ّ)
 تييين، نقة بأن المسامع يرده إليه. الإيضاح صــيا

الغرب الإنسلامي، ط الثالثة . . . Y م.
(r) منهاج البلغاء صـــهـ

مقابلة التخالف:





 فقابل ما في صدر البيت الأول بما في عجز البيت الثاني، وهــا فـا فــي عجز الأول بما في صدر الثاني (1)، وما سمّاه حازم مقابلة التخالف هو مـا مـا أطلق عليه ابن رشيق مقابلة الاستحقاق، ويستثّهـ أيضا لمقابلة النخالف بـا أنشّده ابن سنان الخفاجي:



 وه هاه مقابلة صحيحة (r)
الهقابلة عغد العلوى (ت: ov؛ 9 )
ألْف يحيى بن حمزة العلوى كتابه "الطراز المتضمن لأسرار البالاغت
 الرازي، وبر الاين بن مالك، في بعض كبّهم اللتي نص عليها في مقدمــة

$$
\begin{aligned}
& \text {.or،or_( ) ( ) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$



كتابه(') إلا أنه استطاع أن يحافظ على التوازن بين المنهج العلمي والكــنـهج
 تغلب عليه الصبغة الأدبية كما عند ابن الأثير -
وفيما يخص المقابلة فقد تتاولها العلوى وقسّمها إلى أقسام أربعة، بعد أن ذهب إلى أنه من الأولى تلقبـ الطباق بالمقابلة؛ اســتتادا إلــى المعنــى - اللغوي للمطابقة، فالطباق والمطابقة يشعران بالتماثل؛ بدليل فوله - تعالىى :
 القاعدة يشر ع العلوى في بيان أقسام الكقابلة، وأنها: دقابلة الثيء بضده دن جهة لفظه، ومقابلة الثيء بضده من جهة معناه دون لفظه، و دقابلة الثــــيء بما يخالفه من غير مضادة، و دقابلة الثيء بما يمانته(٪) مقابلة الثمـاثلّ:
اللىى يههنا الآن من هذه الأقسام الأربعة القسم الرابع وهـــو مقابلــــة التماتل، وقد سلك فيها العلوى مسلك ابن الأثير وانتوج نهجه في جعلها على الا وجهين، الأول - دقابلة المفرد بالمفرد، والتاني - دقابلة الجملة بالجملة، أما دقابلة المفرد بالمفرد فيحدد إطاره بالجملة التي نتكون هـــن هبتــدإ وخبــر






> سلسلة الخذائر .
> (Y) السابق: الصفحة ذانتها.

وضـابط المـاتلة عنده: أن كل كلام كان دفنقر ا إلى الجــواب كـــن جوابـــه دماثلا، وإن كان غير جواب جاز وروده من غير دمالثة لفظية؛ كما ورد في




اللفظية لقال: قل أباله ورسوله كنتم تخوضون وتلعبون(1). وأما مقابلة الجملة بالجملة فقد خرج بها العلوى عن الإطار الذى حدّده في دقابلة المفرد بالمفرد، فهي مقابلة بالتمانل باعتبار ها جملة مكتملة الإسناد كما ورد في قوله تعاللى:

 تعالىى -:-
 لأنها وإن كانت جُـَلا لكنها قد نقضت عن الاستنهل بعقد حرف الثشرط لها عقدا واحدا، كما أجاز أن تكون من مقابلة الجملة بالجملة علـىى أســـس أن الشرط جملة والجواب جملة أخرى، فلما كان الأهــر كــذلك جــاز فيهــا الو جهان (Y).
وإذا كان العلوى قد تابع ابن الأثير في تقسيماتنه للمقابلة بـعامة، ومقابلة التمانل بخاصة فإنه كان أكثر تحليقا في تحديده لمفهوم هذا النوع من النقابل حين جعله في قو اعد واضحة تعتمد على المبتدإ والخبر في تقابل المفردات، وعلى عطف الجكلة الككتملة الإسناد في تقابل الجمل.
(لمقابية المعنويـة:
رمق العلوى من سماء بالاغة القر آن وجها آخر للمقابلة سمّاه "المؤاخاة المعنوية" نبّه عليه وجعله ملحقا بتقسيمانه للمقابلة، و هذا الوجه قد وقع عليه ابن الأثير إلا أن العلوى تتاوله بكفهوم جديد واضـح المعــالم كثـــأنـه فـــي تحديداته لسائر أفسام المقابلة؛ فقال: "و أها المؤاخاة المعنو يـة فهي واردة فــــي القرآن كثير ا، و هذا إنما يكون في فو اصل الآى؛ فإنها تأتى هطابقة على كــا سبق من معنى الآية"(')
ويستشهـ العلوى لذللك بما ورد في فواصل آيات سورة الحج، و ههى
فوله تِعالىى:


 . 70
يقول العلوى مبرز| وجه تتاسب فواصل الآيات لما نتقمها، وربط ذلك
بالنقابل المعنوي: "فالآية الأولِي: إنما فَصلىها بفوله: فيه من المطابقة لمعناها؛ لأنه ضَكَنْها ذكرَ الرحمة للخلق بإنز ال الغيث لما فيه من المعاش لهم و لأنعامهم، فكان لطيفا بهم خبيرا بمقادير مصالحهم.
 أودعه فيها؛ لأنه لما ذَكر أنـه مالكٌُ لما في السموات والأرض لا لحاجة، قابله


 كان جو ادا بها على خلقه، فلا جرم استحق الحمد من جهتهم.
 عدّد جلائل نعده وكانت دسخرّةٍ مدبّرةً، وكانوا لو لا رحيته كنعرّضين بصددها لمتالف عظيمة من الأهوال البحرية والآفات السماوية، فلمّا كانت في أنفسها هتعرضة لهذه الأمور عقَّهـا بذكر الرأفة والرحمة؛ لينبّةَ على ولى كمال لُطفْه و عظيم رحدته بالخلق، و هكذا القول في سائر الفو اصل القر آنية، فإنك لا نز ال تطلع دنها على فو ائد مناسبة لتل|ك الفاصلة كما أشنرنا"(1). وبهذا المسلك الذى سلكه العلوى في توجيه اللتاسب بين فواصل الآيات الثالاث ضرب لنا أنموذجا حيّا للتحليل الدقيق الذى يكثف عن طريقة دعالجته لدقائق النظم القرآني، و هذه المعالجة بلا ريب كثفت عن سعة ثقافتة ودقة خبرته وحسن تفههـ لدقائق استعدال اللفظ القر آني.

## أسلوب المقابلة عند علمـاء البـلاغة في العصصر الحديث

عرفنا فيما سبق أن هناك دعاوى كثيرة عند كثير من البلاغيين تطالب بتو سعة دائرة المقابلة، وتتادى بربط أسلوبها بالمعاني، وأنها أوسع بكثير سن
 أو كثرت.

وقد وجدت هذه الدعوات صدى كبيرا لدى الباحثين المعاصرين هــن علماء الأز هر و غير هم دمن اهتمو بدر اسة الفنون البديعية وتجلية ما ور اءها هن أسرار؛ يقول الدكتور /الثحات أبو ستيت وهو يعد من أبرز الداعين إلى اتساع دفهوم المقابلة، وأنها تتحقق بالأضداد و غير الأضـــداد؛ لارتباطهــا بالمعاني والمشاهد التي تتهض على المو ازنات والمقارنات بين أنماط دختلفة وأصناف متباينة، وإن لم تكن أطر افها متسـاوية العــدد متضـــادة المعــاني، منظومة على الترتيب (') فالثيخ - رحمه الله- يطرح علينا رؤيته الخاصة في در اسة أسلوب المقابلة، وأنه ينبغي علينا أن نوسع من دائرة در اســتها؛ لأن مجرد الجمع بين الألفاظ المتضـادة والمعاني المتقابلة لا يفــي ببلاغـــة النظم ولا نقاس عليه جودة الأساليب. ولعل من الداعين إلى استخدام المقابلـــة كـــنهج بالاغـــي للموازنــــة الاكتو ر/عبد الواحد علاّم، و هو أحد روّاد التجديد فــي الـــدرس البلاغـــي المعاصر الذين اهتمو ا ببيان القيمة الفنية والتعبيرية لفن المقابلة، فيأخذ على روى البلاغيين جريهم وراء التقسيمات والتفريعات، وأنه ما كان ينبغي عليهم أن يلتفتو ا إليها، ثم ينعى عليهم القيام بتلك العدلية العجيبة دن الإحصاء؛ وسوق أمثلة غاية في النكلف والتصنع وبخاصة تلك المقابلات التي ذهبوا فيها إلى القول بمقابلة خمسة بخمسة وستة بستة، ثم يخلص إلى أنه لا يو جد مقابلات
( () ينظر : دراسـات منهجية في علم البديع ، د/الشحات أبو ستيت، صــّ 7 ـ دار خفاجي للطباعة و النشر ط الأولى 99 19.

## أسلوبُ المُقَابَلة عنَدَ البَلاغيِّنِ بينَ التَّشَّدَّد والتَّوَسّع

دن هذا النو ع في أدب يتمتع بالرقى (')، ويمتد بـه الحديث إلى القول بــــن " البعد بالمقابلة عن هجرد المقابلة بين الألفاظ إلى المقابلة بين المو اقف أمـــر جدير أن يبشر به النقد الحديث ويدعو إليه، وحفيق بأن يتبنـــاه البلاغيــون العرب الحريصون على تطور الباغغة تطورا مستمدا من التــراث ومتكئــا
على القديم"(Y).

وللاكتور/عبد الفتاح عثمان - في هذا الصدد - كلام لطيف ينبئ عن تو فيق بالع؛ إذ يقول:" والمقابلة في التعبير قد ترنقى عــن هـــــا المســتوى اللفظي الذى يفوم فيه التضاد بين الدعاني اللغو يـة للكلمات والجــــل علــى مستوى أرحب من المفارقة التصويرية التي يبرز فيها الثتاقض من المو اقف
 تكشف عن دور المقابلة وتفاعلها هع السياق في إثبات الحقـــائق، ووصــف المشـاهد التي تتهض على الموازنات بين أنماط دختلفة وأصـــناف دتباينــة، دون النظر إلى تضاد الألفاظ أو ترتيبها أو عددها. وإذا أردنا الندليل على ذللك فلنول وجهنـا شطر القر آن الكــريم، فهـــو ذاخر بالمشاهد القر آنية في وصف المؤمنين والكــافرين، والجنـــة و النـــار والثواب و العقاب و غير ها من المشاهد المتقابلة التي كان لـها أثر بالغ فــي تصوير المعنى والوفاء به دون النظر إلى اعتبارات البلاغيين وفيودهم.


 فالنظم القر آني - هنا - قد سلك سبيل المقابلة بين حالين أو مو قفين للتعبيـر عن الفكرة التي يريد إقرار ها وبيانها، فرسم صورة حيّة بينة المعام واضحة
( ( $)$

القسمات للمؤمنين المنعمين في الجنة، بأن أعطاهم النعيم الخالد بعد نصر هم في الانيا، ووضـع أمامها صورة الكافرين و هم مسلوبون من فهم الإيمـــان؛ فكان حظهم من الدنيا كحظ الأنعام و مآلهم العذاب في الآخرة. وقد رَجَعَ العلامة الطبيِ - فيما نقله الألوسي - سرَّ المقابلة بين قوله

 الثشهوات وتفر غوا للصـالحات، فكان عاقبتهم النعيم المقيم في مقــام كــريم، و هؤ لاء غفلوا عن ذللك فرتعوا في دِمَنِهِ ('اكالبهائم حتى ساقهم الخذلان إلى دهر هم من درك النيران (「)
وإذا تألمنا آيات القر آن الكريم وجدنا كثيرا هــن المشـــاهد القر آنيــة المتقابلة قد تتوعت صور ها وتعددت دظاهر ها، عرضـها القــر آن بأســلوبه المقنع ودنطقه الكاشف على نحو يبرز الههف في سياقات هتعددة على نمط المقارنـة و الموازنة.
من ذللك ما جاء في قوله - تعالىى -:







 [ [النساء:
ولنكن هذه المقابلات و غير ها إثنارات مضيئة، ولبنة تضم إلى ما ذكره البلاغيون في تحديد مفهوم الكقابلة، فتتّسع صور ها وتتفتح آفاقها الرحبــة،



 في رأيي هو المنهج الأمتل في معالجة هذا الفن البلاغي؛ لأنه يساير المنهج

القائم على اللنسليم بفكرة النظم كما قرر ها الإمام عبد القاهر .

## اللخــاتمـة

الحدد لش رب العالمين، والصـلاة والسلام على رسول الله سيدنا هحد
و على آله وأصحابه ومن تبعهر بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ...
 ثمـار ها، و هیى:
أولغ -= سعت الدر اسة إلى رصد أسلوب المقابلة عنـــد البلاغيـين،
 بمقابلات المعاني و المو اقف كابن رشيق، وابن أبى الإصبع، وابن الأثيــر، والعلوى، و غير هم؛ لأنهم اقتربوا سن دفهوم الدقابلة القر آنية.

ثـاتبــا - اعتتت الدر اسة بالكثن عن مسار ات المقابلة عند البلاغيين، فاهتدت إلى حفيقة تعددها وتتو عها و عدم افتصار ها على الأضداد؛ اســتنادا إلى و اقع النصوص العربية، حيث وردت المقابلة في فصيح اللسان العربــي بين الأضداد و غير ها.

تثالثـا - خلصت الار اسـة إلى أن المقابـلات تمتل جانبا كبيرا من جوانب
اللفكير البلاغي، فقد أسهم البلاغيون والنقاد إسههاما كبيرا في تصعيد مفهوم المقابلة وربطها بالمعاني والمو اقف والأحداث، فلم تعد المقابلة دقصور رة على تلك النظرة الضيقة المحصورة فى الأضداد وتقيبدها بالترتيب أو العدد كـــــا ذهب الخطيب ومن تاببعه.
رابعا - أظهرت الار اسة أن هذا المفهوم الواسع الممتد للمقابلة دعـــا
إليه كثير من العلماء قديما وحديثا؛ فقد أسههت تلك الإضافات فــي إغنــاء هفهومها وتوسيع أنماطها؛ وهن ثم فهي تتطلع إلى إعادة النظر في كثير من فنون البديع لدر استها بهذه النظرة الثمولية.
خامسـا ـ أكدّت الار اسـة أن المقابلة في مــذهب اللنـــاد و البلاغيــين هحسن بديعي إلا أن المتأمل فى دلالتها واستخداماتها المتعــددة يجــــ لـهـا أغراضـا أبعد من ذلك، فهي تثير الانتباه إلى الفكرة، وتســـهم فــى إبـــراز


الآذان بغير إذن، وتتعلق بالقلب من غير كدّ؛ لذا كانت من أبرز أساليب نظم المعاني وإحدى طرق البيان التي تجد فيهــا المعــنـي معرضـــــا للوضــوح والجمال.

 مختلفة وأصناف متباينة، وإن لم تكن أطر افها متساوية العدد متضادة المعاني دنظو مة على الترتيب.


 والضالل، والأمن والخوف، والفناء والبقاء، و غير ها من ســيـا قامت فيها المقابلة بدور رئيس في إبراز المعنى وإيضاحه، كما أوصــى أن
 المطاف فإني لآمل أن أكون قد وفقت فيما بسطته، فإن أصبت فبفضل مـنـ
 والغفران، وصلى الهُ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلــــه وصــحبـ أجمعين

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الحادي عشر •r.r. م

أهم ألمصـادر والمـراجع
ا- أسر ار البلاغة بتعليت/هحمود شـــاكر كدار المــدنـي بـجــدة، ط الأؤلــى

$$
\text { . } 1991 ـ 1 \leq 1 r
$$

r- الأطول شرح مفتاح تلخيص العلوم لُعصـام الدين بن عربشـاه، بتحفيــق


$$
\cdot r \cdot+1-1 \leq r r
$$

r- الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، طـ دار الكتــب العلميـــة
بيروت
を- البديع المصطلـح و القيمة، مكتبة الثنباب $9 \wedge 9$ (م.
0- البالغة تصور وتاريخ د/شو قي ضيف، دار المعارف، طـ الثالثة.
7 - 7 د/حفنـــي شــــرن، ط المجلـــس الأعلـــى للثـــــؤون الإســــلامية

$$
\text { .م } 1990 ـ 1 \leq 17
$$

V- تفسير أبى السعود المسدى إرشاد العقل السليم إلى مز ايا الكتاب الكــريم بتحفيت عبد القادر أحمد عطل، مكتبة الر باض الحديثة.
人 - تفسير التحرير و التتو ير للطلاهر بن عاشور ط ط الدار التونسية للنشر •

-ا -حاشية السياللكوتي على المصول، بتحفيت /هحمد الســيد عثمـــنا دار
الكتب العلمية، ط الأولمى

1 ا-خزانـة الأدب و غاية الأرب شر ع/عصـام شعيتو، دار ودكتبة الـهــلم،

$$
\text { بيزوت لبنان، ط الأولـى } 9 \wedge V \text { م. }
$$

Y ا - در اسـات دنهجية في علم البديع د/الشتحات أبو ســنيت، دار خفـــاجي
للطباعة و النشر، طـ الأولى ؛ 99 م. 9 م.

الألوسي، طـ دار إحياء اللتراث العربي بيروت.

؟ ا-سر الفصـاحة لابن سنان الخفاجي بتعليق الثيخ /عبد المتعال الصعيدي،


العلمية، ط الأولى
ا17 شروح التلخيص ،طـ دار البصـائر بدون تاريخ.
IV الصناعتين الكتابة والثعر؛ لأبي هلال العسكري، بتحقيق /محد على البجاوي ودعدد أبو الفضل إبر اهيم، ط المكتبة العصــرية بيـروت

1 ا - الصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي د/محد بركات أبو على، دار
 19-الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجـــاز ؛ للعلــوي، بنقويم د/إبر اهيم الخولي سلسلة الذخائر •
. Y- العددة في محاسن الشعر و آدابـه ونقده؛ لابن رشــيق بتحقيق/محمـــ دحيى الدين عبد الحميد، طـ دار الطلئع.
Y- قر اعة جديدة في نقد الثعر لقدامة بن جعفر د/عبد الحليم هحد شادي -بدون
Y Y-الكشاف عن حقائق غواهض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،

بץ- المثل السائر في أدب الكاتب و الثـاعر؛ لضياء الدين بن الأثير بتعليق د/أحد الحو في، ود/بدوى طبانة، ط دار نهضة دصر للطبع والنشر .



$$
\text { .ar } \mid r-\infty \leq r \leq
$$

Y - معاهد التتصيص على شو اهد التلخيص للعباسي، بتحفيق /محد محي


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الحادي عشر .r.r.

〒 ج- هفتاح العلوم للسَّكاكي بتعليــق/نعيم زرززور ،دار الكتــب العلميــة ،

YV دن آي التتزيل لابن الزبير الغرناطي، بتحفيق/ســعيد الفــلاح، دار

YA وتحفيق /محمد الحبيب الخوجة، دار الغرب الإســلامي، ط الثالثيـة

9ץ-نظم الدرر في تتاسب الآيات والسور للإمام بر هان الــدين البةــاعي، ط دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.

- • نقـ الثـعر لأبى الفرج قدامة بن جعفر، بتحقيق د/ محد عبد الهــنعم

اس- الوساطة بين المتنبي وخصو مـه بتحقيق /محمد أبو الفضـــل إبــر اهيم


$$
\text { . } r \text { + }+1 \leqslant r V
$$

