

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

علي يحيى نصر عبد الرحيم
قسم البلاغة والنقا المساعد في كلية اللغة العربية بالمنصورة، جامعة الأزهرالأستاذ المشارك في كلية المجتمع، جامعة تبوك aabdelrahem@ut.edu.sa: البريد الإلكتروني المخظّص:
لم يحظ تناج باحث في محيط الدر اسات البلاغية والبيانية قنيمًا أو حديُّا متلما حظي به نتاج الإمام عبد القاهر الجرجاني دراسةُ ونفـًا وتحليًاً، وفي خضم سيل منهر من المقاربات والبحوث يتوجَّه هذا البحث نحو إيراز رؤية الإِمام عب القاهر ومنهجه في تناول فضية الإعجاز القر آني وتجليتها على نحو
 الفكرة وبناء المعرفة للى الإمام الجرجانيّ، كونه نووذجًا لغويًّا فرييًا، والثاني، تُتديم نموذج جيّّ للتجديد في الفكر ؛ حيث أبدع عبد القاهر في الانتّال بقضية الإعجاز القر آني من اللينيَ إلى العقليَ، ومن اللنوي المحود المتمتلّ في نمط ميَّن من أنماط اللفة كالمجاز وغيره، إلى اللنوي العام؛ مؤسسئًا نظرية كليّة متكالة يقوم الإعجاز فيها على النظم المتفرّد في إطار النظام العام للغة. وتد جاءت الار اسة بعد التهيّي في مبحثن، في أولهما كثف البحث عن رؤية الإمام عبد القاهر حول الإعجاز القز آني، وعن معالم هذه الرؤية، مقارنة برؤية السابقين ممن كثبو في الإعجاز قبله، وفي الثاني حاول البحث الإجابة عن
 والثاني، تناول السّمات والدعالم. وثلا انتهى البحث إلى أن الإمام عبد القاهر تـ
 عن سابقيه بجطله سرّ إعجاز القر آن الكريم كامنا في نظمه، ومتانة نسجه، وقوة

 فكرته في صورتها النهائية، بعد أن كان قد ميّّ لها في (الرسالة الشافية)
 البلاغة متر ابطة ومتكاملة لتحقيق هدف رئيس هو تجلية تضية إعجاز القر آن الكريم وإرساء معالمها. الكلمات المفتاحية: عبد القاهر - الإعجاز القر آني- اللّظ - اللفظ والمغنىمنا مج العلماء.

```
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالث عشر . F.
```


# The Vision of Imam Abd al-Qaher al-Jorjani and his Approach to the study of the Quranic Miracles 

## Ali Yahya Nasr Abdel Rahem

Department of Rhetoric and Criticism at the College of Arabic
Language in Mansoura, Al-Azhar University, Associate Professor at the Community College, University of Tabuk
Email :aabdelrahem@ut.edu.sa

## Abstract:

The works of Imam Abd al-Qaher al-Jorjani in the field of rhetorical have been extensively studied by researchers more than any other works, this research, like the ones before it, is directed towards revealing Imam Abdul Qaher's vision and his approach to the study of the Quranic miracles
The aim of this study of two parts: first being to identify how the idea is formed and to build knowledge of Imam al-Jorjani, as he is a unique linguistic model, and the second is to present a good model for innovation in thought. Where Abd al-Qaher excelled in was moving the issue of the Qur'anic miracles from the religious to the intellectual, and from the linguistic limitations represented by a specific type of language, such as metaphors to Speech order or Theory of (Nazm).
The plan of this study after the introduction came in two sections. In the first, vision of Imam Abd al-Qaher's of the Qur'anic miracle, and the features of this vision, compared to the vision of those who wrote about the miracles before it, and in the second, the research tried to answer the approach question through two requirements: one of them It was revolved around foundations and pillars, and the second dealt with features and milestones. The research concluded that Imam Abd al-Qaher had completed his idea with a method that was far from the methods inherited until his time, thus, he was distinguished in his vision from his predecessors by making it the secret of the miracle of the Noble Qur'an latent content in its systems, the durability of its weaving, the strength of its style, and the splendor of its statement, explaining this by envisaging the meanings of the grammar in the manner that required by reason.
The research also concluded that the book of Al-Jarjani (Dlaael aleajaaz) communicated his idea in its final form, after it had been prepared for it in (Al-Resala Al- shaafya) and (Asraar Al- blagha) before, and that these books that have come to us are the product of Abdul Qaher in rhetoric and are interrelated and integrated to achieve the main goal which is to clarify the issue of the miracle of the Noble Qur'an and establish its features.
Key words: Abd al-Qaher -Speech order- Miracles of Quranic Scholars curricula- Nazm Theory- wordes and Meaning

## رؤية الإِمَام عَبد القَاهِر الْجُرْجَانيّ ومَنْجُه في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآنيّ

## مقدّمة


 آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، أمّا بعد...





 الإعجاز في الفكر العربي المصنفّ، بيد أنٌ هذه القضــية فـية ونـي تصــوّزه ها

 الإمام عبد القاهر الجرجاني حول الإعجاز القرآنيّ ودلاثلهك متميّزة ومتفردة عمّا قبلها في الرؤية وفي النيهج. والمتأكل يجد أنّ غالب الارراسات المعاصرة التي تتاولت تراث الإمام عبد القاهر دارت حول القضايا البلاغية التي حوتها مؤلفاته فـــي الإعجــــاز
 نجد أنّ در اسة د. أحمد بدوي »عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغــــة العربية《، ودراسة د. أحدد مطلوب »عبد التاهر الجرجاني بالاغته ونقده«،
 البحوث والدراسات الممالثة، نجدها فد ارتكزت على تجلية القضايا البلاغية في تراث الثيخ. ولعل دراستي د. سيد عبد الفتاح حجاب: "نظرية الــنظم
 القاهر بين الموضو عية والذاتية< من الدراسات التي تميّزت بتتاول عميــق
 عن أوجه الاختلاف بين عبد القاهر وغيره ممن سبقوه إلى دراســــة قضـــية

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

(النظم). أما دراسة شيخنا د. محمد محمد أبي موسىى ـبارك اله في عمرهـ:

 وراء المعرفة البلاغية في تراث الجرجاني. وإذا أراد الباحث أن يستقصــي ما كتب حول عبد القاهر وجهوده في الجانبين البلاغـــي و اللنـــــي لا يكــا
 والبيانية في القديم والحديث منلما حظي به نتاج الإمام دراسةً ونقاًا وتحلياًا،
 أمّا عن الدراسات المنهجية حول قضية الإعجاز القرآني في تــراث

 الباحثين نظر إلى هؤلفات الثيخ التي وصلتتا في الإعباز والبلاغة على أنّها منبتّة الصلة غير مترابطة ولا دتكاملة، وأعني بذلك مؤلفاته الثلاثة: "الرسالة
 اللاراسات والبحوث التي تناولت الإعجاز عند عبد القاهر لم يصـــر عــن نظرة نصيّة شمولية تلـلمس الخيوط الرفيعة والعلاقات اللطيفة بين مؤلفـــات الإمام عبد القاهر لتربط بينها في بحث معالجة الثيخ لقضية الإعجاز . و هذا البحث في توجّهه نحو إبراز رؤية الإمام عبد القاهر ومنهجـهـهـ حول قضية الإعجاز القرآني يهدف إلى أمرين: أحدهما، التعرّت على كيفية تكوين الفكرة وبناء المعرفة، من خلال احتذاء نموذج لغوي بلاغيّ فريد، لم لم يتطرق إليه أحد من العرب أو العجم في القديم والحديث إلا شهـ له بالعبقرية والسبق والإبداع و التميز . والتوصتل إلى كيفية بناء المعرفة هطلب مهم جدًا
 الفضل والأهمية، وهو من أوجب الواجبات التي ينبغــي علــى الـــــابق أن يور رثها للاحق؛ حيث يقول شيخنا الاككتور محمد محمد أبو موسى: "لا أجــل" من العلم إلا أن نتعلم كيف بنى العلماء العلم، وليس تحصيل العلم كـ أهميته بكافٍ في تربية الأجيال، لا يكفي أن نعلمهم كيف يحصلّون، وإنما لا بد أن

## رؤية الإِمَام عَبد القَاهِر الْجُرْجَانيّ ومَنْجُهُ في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآَيَ

نعلمهِ كيف يبنون، ومن تعلّم البناء بنَى، ومن بنَى كدّ، ومن كدّ اشتدّ، ومن اشتدّ حفظ ورعى وحمى"(') والأمر الثاني الذي يهذف إليه هذا البحث هــــــو
 بقضية الإعجاز القر آني من الدينيّ إلى العقلي، ومن اللغوي المحدود المتمتّل في نمط دعيّن من أنماط اللغة كالمجاز و غيره، إلى اللغوبي العام؛ ليؤسـس نظرية كليّة متكاملة يقوم الإعجاز فيها على النظم المتفرّد في إطار النظــــام العام للغة.
وتأتي هذه المقاربة في خضم سيل دنهـر من المقاربـــات والبحــو السابقة، لتحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: كيف انطلق عبد القاهر من ثقافته الاينية واللغوية ليبلور رؤيته المتفردة حول الإعجاز اللقر آني؟ وما دعاللم هذه الاله الرؤية؟ وبمَ تميّزت رؤيته عن رؤية غيره مكن كتبوا في الإعجاز قبله؟ وما المنهج الذي انتهجه لتحفيق رؤيته؟ وها المرتكزات و الدعائم التـــي ارتكـــز عليها منهجه؟ وما دعالم ذلك المنهجج؟ وما سماته؟ وقد اقتضت طبيعة هذه الار اسة أن تأتي دفتضبة دوجزة؛ لأنها بمثابة التلخيص و البلورة لجهود سابقة لا يمكن إغفالها أو التقليل من شأنها، أمّا عن خطة البحث فتسير الار اسة بـد التمهيد في هبحثــين، فـــي المبــــث الأول يكثف البحث عن رؤية الإمام عبد القاهر حول الإعجاز القر آنــي، وععـن هعالم هذه الرؤية، هقارنـة برؤية السابقين دمن كتبو ا في الإعجـــاز ، ويــأنتي المبحث الثاني ليجيب عن سؤال المنهج من خلال مطلبــين: أحــدهما، دار حول هرنكز ات المنهج ودعائمـ، والثاني، نتاول سـات المنهج و معالمه. وما نوفيقي إلا بالله علية توكّلت وإليه أنيب.

## البـاحث

د. علي يحيى عبد الرحيم




## تــهـ1

أولًا: الإعجاز القرآني



 فلانٌ، إذا عَجْتت عن طلبه وإدر اكه.... وأمَّا الأصل الآخر فالَجُزُ : مؤخَّر
 يقال أعجزني فلان: أي فانتي، وعجزت عن طلبه وإِير إلاكه"(Y)، فالإعجاز في
 الضتع، بتأخر العاجز عن إدراك الأمر المعجِز


 الفتاح الخالدي: "عدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن آلن، وقصورهم عــن
 استمرار تحديهم، وتقرير عجزهم عن ذلك"(!):
 والسلام - أن يؤيدهم بالمعجزات وخوارق العادات؛ تثبيتًا لقلوبهه، وتأكيـــًا

$$
\begin{aligned}
& \text { الفكر، ط1، } 1994 \text { مامر } \\
& \text { (£) إعجاز القرآن البياني ودلاثل مصدره الرباني: صVا. دار عمار، الأردن، ط1، }
\end{aligned}
$$

على صدق دعو تهم، فكان لكلّ نبيّ معجزته الحسيّة الدامغة، المشاكلة لما نبغ فيه قو ده وبر عو |؛ فمثّا، كان لموسى -عليه الصـلاة و السلام- عصـاه الت صـارت حيّة تسعى تلقف ما ألقاه سحرة فرعون وما كانوا يأفكون، في الوقت اللي وصل فيه السحرة إلى درجة عالية دن التمكن في السحر، و هكذا كانت معجزات بقية الأنبياء(') ولما كانت المعجزات الحسيّة تنتهي بانتهاء زمنها، ويزول أثر ها بزوال هن شاهدها، شاءت إر ادة الله -عزّ وجــلّ - أن تكــون دعجزةُ الرسالة الخاتمـة التي ابتعث الله بها نبينا محمدًا باقية على مرّ الأز هنة و تتابع العصور، فكانت دعجزته غيرَ ذي عوج، قَهَر بيانُه القُرَر، و علت بلاغته فوق بلاغات البشر . لقد حار العرب إز اء هذا النمط البديع من الكلام، فوصــفوه بالثـــعر حيناً، وبالّسحر حيناً آخر، وادّعو أنْ بالإمكان تعلّمه، وأنّ هحيّةًا -




 التحدّي فُتح لهم الباب ليستعينو ا بأي كان دمن يرتجى عونـه، وذلك في سورة


( ( ) ينظر السابق: ص0
(Y) سورة النحل: آية

السيوطي، ينظر: الإتقان في علوم الققرآن: /9 /91، تح. سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان، طا،
( ( ) سورة الطور: آية £







 في سورة الإِسراء:
 وليؤكّد التحدّي الـطلق، وليثبت الإعجاز التام للقرَآن الكريم، ومن ثّ غّ غــدا القر آن الكريم دعجزَ أحدد، ودليل نبوته. وقد كان الإعلان بالتحدّي مبكرًا منذ بدايات الدعوة، فقد جاءت الآية



 عامًا، فما رفع القوم بذلك رأسًا، و هم يومئذ أرباب اللبالغة وملوك البيــانـ، وباستثناء ثلاك الكحاو لات الفاثلة التي حاولها مسيلمة الكذّاب ومــن علــى شاكلته من مدّعي النبوات كالأسود العنسي، وسجاح التميمية، والتي أسفرت
 لم يذكر لنا التاريخ أنّ القوم استجابوا للتحدّي الذي ووجهوا با بـ أو أو حــاولوا،


$$
\begin{aligned}
& \text { (६) سورة الطور : آية ڭ٪. }
\end{aligned}
$$

والخضوع، بل ظلوا ينهون عنه وينأون عنه ويصدون عن سبيله، لعلمهم ما لحسن بيانه من بالغ الأثر في القلوب، و عظيم السطوة على اللفوس. ولما لم
 خلال الاستتتاج المنطقي فقـ ثبت إذن للقر آن الكريم إعجازه، وثبت لكلّ ذي


 والحقيقة أنّ الغاية من الإعجاز ليست إثبات العجز لذاته؛ حيث إنّه من المعلوم عجز الخلق وقصور هم عن مضاهاة الخالق في صفاته وأفعاله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا وإنما "الكقصود هو اللاز م الناتج عن هذا الإعجاز ،
 ذلك كله إثبات صدق الرسول -

 رسول اله -

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة فصلت: آية با با }
\end{aligned}
$$

( ) عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز، د. محمد اللسبد راضي جبريل: صم. بحوث ندوة العناية


## ثُانيًا: الإمـام عبا (القاهر الجرجاني

هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن دحمد(1)، الإمام النحوي،
 (جُرجان) (٪) في هطلع القرن الخامس الهجري، و إليها نسبتّه، وقد أثنى ياقوت الحموي على حسن أخلاق أهل هذه البلدة عامة، حيث قال: "وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأني والأخلاق المحمودة، وقد خرج منها خلق كثير موصــو فون بالستر والسخاء"(٪). وتكاد تجمع المصادر التي ترجمت للجرجانيّ أنـه كــان إماكًا في العربية واللغة والبيان وقيل في فضله: "هو فرد في علمه الغزيــر ، لا، بل هو اللعلم المفرد في الأئمة والمشاهير، و اتفقت على إمامته الألمنة"(؟)، و على الرغم من شهرة الإمام عبد القاهر وذيوع صيته ورسوخ قدمه في علم
 الأمر لفت انتباه غير واحد من الذين درسوا الجهود البلاغية للإمـــام عبــد القاهر وترجموا له( ${ }^{\circ}$ )، ومن العجيب أنّ كتب التر اجم القديمة لم تذكر تاريخ





 المهلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق كثير من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين، انظر

$$
\begin{aligned}
& \text { معجم البلان، لياقوت الحموي: جK/ص }
\end{aligned}
$$


الكويت، طّ، ه ـ ـ اهـــ
(0) يقول د. أحمد مطلوب: "وحبيما نرجع إلثه لنتحدث عنه، نجد المصادر القديمة لا نذكر عنه إلا عبارات فلبلة لا نكوّن فكرة واضحة، مـ شهرته في النحو والبلاغة"، عبد القاهر الجرجاني

 عام". عبد القاهر الجرجاني وجهوده في الثلاغة العربية، صّان، المؤسسة اللصرية العامة اللتأليف
و الثترجمة و الطباعة و النشر ، الطبعة الثانية، القاهرة (بدون).

## رؤية الإِمَام عَبد القَاهِر الْجُرْجَانيّ ومَنْجُهِ في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآنيَ

مولد هذا الحبر الفذ! هع اختلان في تاريخ وفاته ها بــين ســـنة
 الخُقق من النأي بالنفس عن مخالطة ذوي الصيت والسلطلن دـــن الأمـــراء

 ولد فيها، و عدم تتقله بين الحو اضر • والل أعلم. أمّا عن شيوخه وأساتذته فلم يُذكر لعبد القاهر في الكتب التي ترجمت له إلا أستاذٌ واحد، هو شيخه أبو الحسين محدن بن عبد الوارث الفارســــيك، وهو ابن أخت الشيخ أبي علي الفارسي، وقد درس عبد القاهر على شـــيخه
 المصادر التي ترجمت له بالنّحوي، وعدّه أبو البركات الأنباري من أكــابر
 وصفه الفيزرز أبادي بأنّه: "إمام العربية و اللغة و البيان" (0)، ومن دصنفاتة التي وصلنتا في النحو و علوم العربية: كتاب "الجمل"، وكتاب "الكةتصد في شرح الإيضاح"، وهو شرح متو سط لكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، وكتــاب "العو امل المائة النحوية في أصول علم العربية"، وكتاب "التتمـة في النحــو "، وكتاب "الكفتاح في الصرف"، وله في الأدب و الثنعر كتاب "الكختــار دـــن
 تصل إلينا، والتي أشارت إليها بعض المصادر التي عنيت بالتعريف بالكتب، من ذللك: كتاب "الإيجاز"، و"المغني"، و"التلخيص"، وله كتاب في العروض، (1) أثنار السبكيٌ في "طبقات الثنافيّة" إلى أنّ عبد القاهر كان ذا دين متين في ورع وسكون. انظره: .rミT/r
(r) انظر : عبد الثقاهر الجرجاني بلاغته ونقده، د. أحمد مطلوب: ص ب ا.
(६) نزهة الألباء في طبقات الأدبَاء، لأبي البركات الأنبارِي (م.س): ص س سז.


$$
\left.\cdot p^{r} \cdot \cdot /-\infty\right) \leqslant r \mid
$$



ذكره ابن شاكر الكتبي، ولم يذكره غيره(!. ولا شك في أنّ تقافة عبد القاهر اللغوية عمونًا والنحوية على جهية الخصوص كان لها دور كبير في بلــورة نظريته في (النظم) الأي هو مناط الإعجاز وموطن التحدي لديه. ولا نريد ههنا أن نستففض أو نستقصي في ترجمة الإمام عبد القاهر ، فلذلك مظانه من البحث، لكنّ الذي يهتّنا في هذا اللتهيد و الذي له صلة وثيقة بدوضوع البحث هو أن نركز على تقافة الإمام عبد القاهر وآتاره في مجال الار اسات القر آنية والإعجاز القر آني فضلًا عن البلاغة والبيان، وذلك دــن خلال مؤلفاته التي أشارت إليها كتب الطبقات والتر اجم، حيث أشتارت هــــــنـ اللصادر إلى عدة مؤلفات للشيخ في هذا النطاق، هنها ما وصلنا، ومنها هـــا لم يصلنا، فمن تصانيفه التي لم تصلنا: ا.كتاب "ثنرح الفاتحة": ولا تذكر كتب الطبقات والتراجم عن هذا الكتــاب شيئًا سوى أنّه يقع في مجلد واحد( (「)، ويرجّح الدكتور أحد مطلوب أن
 التفسير "(")، وليس مستبعدًا أن يكون كما ذكر د. هطلوب. r.كتاب "المعتضد": و هو شرح لكتاب إعجاز القرآن لأبي عبد الهـ دحمد ابن
 التي لم تصل إلينا.
r. "إعجاز القرآن"(־)، وفال عنه القفطي: "وله إعجاز القـر آن، دلّ علــى




الذهب، لابن العماد الحنبلي: ז/هر \&
(r) عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونتـه: صهب.
( ( ) طبقات الثافيبة الكبرى، تاج الاين السبكي: 10.10. (0) ينظر السابق: نفسه.
( ( ) يظظر : سير أعلام الفبلاء:

## رؤية الإِمَام عَبد القَاهِر الْجُرْجَانيّ ومَنْجُهُ في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآَيَ

معرفتّه بأصول البلاغات ومجاز الإيجاز "('). وربما كان هذا الكتاب هو نفسه كتاب "المعتضد" السابق.
\&.كتاب "إعجاز القرآن الصغير": وهو مختصر أعاد فيه الجرجاني شـرحـ
مرة أخرى لكتاب الواسطي().
أمّا آثاره التي وصلتا في مجال الإعجاز القرآني فتتمتل في: "الرسالة
الثشافية". هذا فضلا عن كتابيه الأكثر شهرة في علم البلاغة والبيان وهـــا: "دلاثل الإعجاز"، و"أسرار البالاغة"، ومن خلال تضاعيف هــذين الكتـابين الفريدين تتضضح لنا التقافة العلمية الواسعة التي كان يتمتع بها عبد الةـــاهر ، والتي حصلّها من معارف من سبقوه من الأئمة الجهابذة المشهود لهم بالريادة
 الثثيخ الواسعة، واطلاعه على نتاج واسع للأفذاذ من العلماء الذين ســبقو هـ،



(r) راجع: دلاثل الإعجاز، تح. محمود محمد شاكر، المدني بالقاهرة، وجدة - ط/r، ساءاهـــ



$$
.077601160 . \lambda_{6} 2 \lambda r 6 \text { r人9 }
$$

(0) انظر : دلائل الإعجاز: صى



 (1) النظر : أسر ار البلاغة: صس سا

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أنباء الرو اة على أنباه النحاة: }
\end{aligned}
$$

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

والمرزباني(")، والقاضي الجرجاني(")، وأبي هلال العســكري(")، وربـــا غير هم، هذا فضلًا عن معرفة الرجل و علمه الغزير فيما يتصل بالنتاج الأدبي لفحول الشعراء والكتّاب ومن هم دونهم من الأقدمين والمعاصرين، وخبرته الثاقبة الناقدة بالجيد منه والرديء وقبل أن نطوي هذا اللتهيد لا ينبغي أن يغفل الباحث ثلـــك النز عـــة الدينية الإيمانية التي كان ينطوي عليها عبد القاهر، والتي يككن النقاطها من خلال بعض اللمح التي وصفت الثيخ وشمائله، فقـ وُسم الثيخ في الكتّب
 قانعًا"(0)، ونقل الإمام الذهبيَ أنْ عبد القاهر "دخل عليه سارق فأخذ مـا وجد

 ربهم وهم وقوف بين يديه سبحانه في صلاتهم، وجٌل الهصادر التي ترجمت لعبد القاهر ذكرت أنّ الرجل "فيه دين"("). وأشار د. درويش الجندي إلى أنّ




$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سير أعلام النبلاء: (1) } \\
& \text { (7) الكسـبق: نفسـه. } \\
& \text { الكّبرى، للالسبكي: }
\end{aligned}
$$

## 

أحمد دطلوب أنٌ عبد القاهر كان ينظر إلى النصوص نظرة خلقية تقوم على الدين (').
إذاً، وكما يقرر د. الأخضر جمعي فإنّه لا بد من التنسليم مبدئياً بـــنـن نظرية عبد القاهر في النصن الأدبي لها أساسها العقائدي اللتجذّر في فناعات دينية وحضارية، ملتبسة بعلوم ومعارف أصيلة تقوم على سند مكـيـين مــن اللغة والنحو، وأن تحديد مواصفات الكلام البليغ انطلاقاًاً من هذا الإطـــار (Y)


 إعجاز القر آن الكريم والبحث في دلائله، و هذا ما ســوف يتـاولــــه الباحـــ دفصلًا في تضاعيف البحث وثناياه.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) راجع: عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقد: ص \& \& ب. } \\
& \text { (Y) ينظر: اللفظ والمعنى في النفكير اللققي والبلاغي عند العرب، د. الأخضر جمعي: ص9ه1، }
\end{aligned}
$$



## المبحث الأول

## رؤية الجرجاني" حول الإعجاز القرآني"

كانت قضيّة الإعجاز القر آنيّ مطروحة على ساحة الفكر الإســـلاميّ قبل عبد القاهر الجرجاني (ت اتها
 القضية وحجر زاويتها هو التشليم بإعجاز القرآن الكريم أصــلاً، وأنْ هـــا الأصل ثابت في الأفهام وراسخ في الأذهان لاى كافة أطياف الفكر الإلسالاميّ على اختلاف المناز ع والمشارب، أمنا النقطة الأولى التي بدأ منها البحت في

 فوله: "وإنما يَعرف فضل القرآن مَن كتُر نظرُه، واتّسع علمه، وفهم مذاهب
 بعد ذلك انتنل البحث إلى النقطة الثانية التي تمثّلت في فكرة مفادها: "إذا كان القر آن عربيًّا جاريًا على نمط أساليب العرب في منطقه، ففيم كان الإعجاز؟
 وتعددت الرؤى، وتعارضت الحُجَج، وعُزي الإعجاز ثمة إلى وجوه كثيرة: تباين الرؤى قبل عبد القاهر
عندما عُني البحث في قضية الإعجاز بالكثف عن وج وجــه الإعجـــاز ظهرت على ساحة الفكر الإسلالميّ عدة توجهات، منها ما هو قائم علــى أنّ القرآن الكريم قد أعجز العرب الذين نزل فيهم في زمن النبوّة، لا لثيء في



$$
\text { بعدها. دار المعازف بمصر، طّ، } 941 \text { 19م }
$$

(Y) تأويل مشكل القرآن، صه، تح. السيد أحد صتر، دار النزراث، التاهرة، الطبعة الثانية:

(T) منهج الزمخشُري في تغسير القرّآن وييان إعجازه: صه.r.

بالصَّرفة، ومنها ما هو قائم على أنَ القرآن أعجز العرب؛ لاشتماله على ما لا يطيقون الإتيان به، من متل الإخبار بالغيب، ومنها ما ها هو قائم علـــى أنّ
 النتأليف، متتاoٍ في الفصاحة والبلاغة والبيان، ويـكــن القــول بـــأن الف<ــر الإسلامي المصنف قبل الإمام عبد القاهر قد انقســـ إزاء تفســـير ظــــاهرة الإعجاز القر آني إلى فسمين أساسيين: قسم يقول بالصنَّرفة، والقسم الآخر يردّ الإعجاز إلى ما اشتمل عليه القر آن ذاته مدّا لا يطيق البشر الإتيان بمثله من الإخبار بالغيب، ومن بديع الثأليف، وعجيب الأسلوب، والفريق الثريق الثاني يرى أنّ إعجاز القرآن الكريم في لغتّه وفي نظمه.
والجدير بالذكر ههنا أنْ الفكر الإسلاميّ قد انقسم في تصــور ور وجـهـ الإعجاز حتى بين ذوي الاتجاه الواحد وأبناء المدرسة الفكرية الواحدة، فعلى
 بالصمَّرفة، وكان يرى أنّ "الآية والأعجوبة في القرآن ما فـا فيه من الإخبار عن الغيوب، فأئّا التأليف والنظم، فقد كان يجوز أن يقـر عليه العباد؛ لو لا أنّ الشد



 يرى أنْ اله -عزّوجل" - قد رفع من أو هام العرب استطاعة الإتيان بمثلـــه،


 (Y) مما ورد للجاحظ في هذا الصدد فوله: "... وفي كتابنا المنزل الذي يدلنا على أنه صدق، نظمه
 مصطفى البابي اللطبي، الطبعة الثانية:


```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

بنظمه و تأليفه، والثاني أنّ اله صرن الناس عن أن يعارضوا هذا الإعجــاز القرأني. والفرق بين رؤية الجاحظ ورؤية النظلّام للصرفة "أنْ النظام يــرى قدرة المنشئين على أن ينظموا مثل القر آن، والإعجاز في صرف الها لهم عن هذا الصنيع. أتّا الجاحظ فيرى أن القر آن يصرف أطماع البلغاء عن الإتيان بمثله؛؛ ليأسهم من استواء كلامهم على مرتبة عالية لا تتخلف من الجودة كما هو الأسلوب القر آني اللي يجري جميعه على نمط واحد في الجودة المعجزة القاطعة لأطماع"() ()
 إعجاز القر آن حين فال: "... وقطع منه بمعجز التأليف أطهــاع الكائـــدين،
 القر آن دعجز ببالاغته، وحدّ البلاغة بأنها إيصـال المعنى إلى القلب في حسن صورة من اللفظ، فأعالاها طبقة في الحسن بلاغة القر آن، وأعلــى طبةــــات
 "إنما صصار معجزًا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف، مضمّنا

 (ت؛ ع عهـ) كتابه "إعجاز القر آن"، وفيه يرى أنّ نظم القرآن خارج عــن

 للثاعر البيت النادر والكلمة الثشاردة والمعنى الفذ الغزيب والثــــيء القليـلـ
(1) السابق: نفسه.

 زغ (r)
 (0) ( السابق : نفسه.

العجيب"(1)، كما يرى الباقلانتي أنْ النظم القر آني دتساو كـــــه فــي درجــــة الحسن، وذلك قوله: "وقد تأملنا نظم القر آن، فوجدنا جميع ما يتصرف فيــهـ دن الوجوه التي قدمنا ذكر ها، على حدٌ واحد، في حسن النظم وبديع التأليف
 وجهين (): أحدهما، أنّه خرق العادة بفصاحته التي وقع التزايد فيها موقعــا خرج عن مقدور البشر، والوجه الثtني صرف العرب عن المعارضة هـع أنّ فصاحة القر آن كانت في دفدورهم لو لا الصرف؛ لأنها من جنس فصاحتهم، وفسر ابن سنان الفصـاحة بأنـها أمور جمالية في اللفظ اســـتقاها هــن كـــلام
العرب.

## رؤية الإمام عبد القاهر حول الإعجاز

إذا كانت رؤى السابقين حول وجه الإعجاز القر آني ڤد توزعت بــين
 ارتكزت على القر آن في ذاته، حيث لا يرى الثنيخ رأيًا أحكم ولا مذهبًا أسلم من كون إعجاز القرآن الكريم في نظمه، ومتانة نســـجه، وقــوة أســلوبـه، وروعة بيانه. وقد عارض عبد القاهر فكرة الإعجاز بالصرفة التي ارتآهـــا بعض المتقدمين عليه، والتي ركزت على كون الإعجاز في شــــيو خــارج القر آن لا في ذاته هعارضـة شديدة. كانت بداية النظر لدى عبد القاهر مبنية على اتجاه ديني(٪)، وذلك في هؤلفه الموسوم بــ (الرسالة الثافية في الإعجاز ) التي بينّ فيها أنّ القر آن قد

> (1) إعجاز القر آن: صץ (1، تح. السيد أحمد صقر، دار المعازف بصصر ضمن سلسلة ذخائر العرب (د)
بركات حمدي أبو علي: ص-جr٪، دار الفكر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى:

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

تحدّى العرب في أن يأتو ا بدتله، لكنهم لم يستجيبو النداء التحدّي على الرغم من فوة فصاحتهم وبلاغتهم وحرصهم على دعارضته؛ حيث يقول: "... فبنا أن ننظر في دلائل أحو اللهم وأقو الهم حين تلي عليهم القر آن وتحــدو ا إليــه،
 بأنهم لم يشكوا في عجز هم عن دعارضته والإتيان بمثله، ولم تحدثهم أنفسهم بأن لهم إلى ذلك سبيلا على وجه سن الوجوه"(')، وذلك يؤدي إلــى نتيجـــــة حتمية دفادها أنـه "إذا رأينا الأحو ال والأقو ال كنهم قد شهدت كالا باستسلامهم للعجز و علمهر بالعظيم من الفضل و البائن من المزية، الـــذي إذا قيس إلى ما يسنطيعونه ويقدرون عليه في ضروب النظم وأنواع التصرف، فإنّه الفوت الذي لا ينال والرقي إلى حيث لا تطمح الآمال، فقد وجب القطع بأنه هعجز "(Y) وفي كتابه الموسوم بــ (دلائل الإعجاز ) يطر ح الثيخ سؤاله المنطقي المترتب على تلك النتيجة التي قرر ها في (الرسالة الثافية)، هذا السؤال هو : عن ماذا عجزوا؟ ليصل إلى الجواب الشافي، وهو أنّ الذي أعجز القوم في القر آن الكريم إنما هي "مز ايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صصادفو ها في
 وهو اقعها، وفي مضرب كل متل، ومساق كل خبر، وصــورة كــل عظــــة و تنبيه، وإعلام وتذكير وتر غيب وتر هيب، وهـع كل حجة وبر هان، وصــفة وتبيان، وبهر هم أنهم تأكلوه سورة سورة، وعشر أ عشراً وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها دكانها، ولفظة ينكر شأنها، ويرى أن غيرها أصلح هنآك أو أشبه، أو أحرى وأخلق. بل وجدوا انسافاً بهر العةـولّ، وأعجــز
 ولو حك بيافوخه السماء موضـع طمع، حتى خرست الألسن عن أن تــدعي

$$
\text { ( () الرساللة الثافية في الإعجاز : صــربَ وما بعدها، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1، } 991 \text { ام. }
$$

(r) السابق: صــ ؛

## رؤية الإِمَام عَبد الثَاهِر الْجُرْجَنِيّ ومَنْجُه في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآليّ

وتقول، وخلدت القروم، فلم تملك أن تصول"("). وبذلك يفضي عبد القــاهر إلى طرح نظريته الثشهيرة في النظم، في الوقت الذي يبلور فيه رؤيته فـــــي قضية الإعجاز القر آني.
والنّظم عند عبد القاهر هو عبارة عن: "تعليق الكلم بعضـها بــبعض، وجعل بعضها بسبب من بعض"(Y)، وقد شرح الجرجاني" مســـألة "التعليــقـ" بقوله: "الكلم ثلاث: اسم، وفعل، وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق دعلومة، لا تخرج عن ثلاثة، هي: تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حـرف بهها... ()"، كما بيّن ارنباط فكرة (النظم) بنظام النحو حيث قالل: "و اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك على الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعدل على قوانينه وأصوله وتعرف دناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها، وتحفـــا الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ بشيء دنها"(ڭ)، موضحًا هذه الفكرة بقوله: "ولست بو اجد شيئًا يرجع صوابها إن كان صو ابًا وخطؤه إن كان خطاً إلــى الالظم ويدخل تحت هذا الاسم إلا و هو معنى من معاني النحو قد أصيب بـــــ هو ضعه ووضع في حقه أو عوهل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ها ينبغي"()، فالنحو ترتكز عليها المعاني في تشكيلها وبلورتها، و"من وظائف النحو الرئيسة ـإن لم تكن هذه وظيفته الرئيسة- أن يعيّن لنا تر ابط أجزاء النصّ، وأنْ يحدد بأيّ كلمة أو جملة أو عبارة تتصل هذه الكلمة، أو هذه الجملة، أو هذه العبـــارة، داخل تو الي أو نتابع وحدات النص"(؟)، ومن ثمّ كانت دعاني النحــو هــــي
(1) دلاثل الإعجاز : صـوهr. تح. د. محد التّجي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 990 م. (




 ذو الحجة


الأساس الذي بنا عليه عبد القاهر الجرجاني نظريته الرائدة في (النظم)، فما اللظلم عند عبد القاهر إلا "توخِي معاني النـحو في معاني الكلم"(")، و"معلــومٌ
 بعض"(()، ويفيض عبد القاهر في توضيح فكرته حول النظم المبنيـــة علـــى توخي معاني النحو في الكلم؛ ليصل من كلّ هذه المقّمّات إلى بيت القصيد، وهو "أنْ طالب دليل الإعجاز من نظم القر آن إذا هو لم يطلبه فــــي معـــــنـي
 وأنّه لا مستتبط له سو اها، وألا وجه لطلبه فيما عداها، غارٌّ نفسَه بالكــاذب
 المعالم في رؤية الإمام عبد القاهر الجرجانيٌ حول قضية الإعجاز القرآني، وذلك فيما يلي: معالم الرؤية عند عبد الثاهر

## 1.الاتققال بالفكرة من الاينيّ إلى العقلي"


 باله وبصفاته، ولا شك في أنّ الإيمان شأن ديني. والثاني، أنّ الإعجاز مردّه
 عليه، ومن خلال هذا المعيار يتم إثبات أنّ الكلام يمكن أن يعلو ويتدرج في العلو إلى درجات لا حدود لها، ومن ثٌّ تُضي نتيجة تحليل الكلام من خلال

 ولا يُبلغ شأوه، ولا يُطمع في معارضتـه أو الإتيان بمتلك بالإعجــاز، وهــــا


```
    (r) (r) (r)
(r) د(r)
```

 "و لأن هذا المعيار لم يكن موجودًا من قبل، مثّل ذلك تحديًا كبيرًا أمام الشيخ
 طرحه لنظريته في النظر"(1)
 الذين جعلوا الإعجاز في الصرفة؛ وذلك لأنهم عزوا القضية إلـــى الإيمــان بالقدرة الإلهية التي صرفت المعارضين، أمّا الذين جعلوا الإعجاز في الالنظ
 لم يرتكزوا على أسس عقلية واضحة ومعايير علمية صحيحة يمكن أن نقاس عندها النصوص حتى يمكن إثبات علو نصنّ إلى حد الإعجاز ، وحتـــى يــتّ اللنفريق بين نص معجز وآخر غير معجز؛ فقد "ارتكز مفهوم الــنظم فــي الفترة السابقة على عصر الشيخ عبد القاهر إمّا على الذائقة اللـغوية الذاتيـــــة،
 تتكىت رؤية عبد القاهر في بلورة قضية الإعجاز من خــالال منظــورين: أحدهـا ديني، والآخر عقلي:

 "أو لا، أنّ القر آن قد تحدى العرب أن يأنوا بـثله، ثانيًا، أنْ العرب كانوا



(1) نظرية النظم عند عبد القالهر الجرجاني أول محاولة في العلوم الإنسانية: (الجزء الأون)، د. سمير

ديسمبر v. .بم، صo؛.

القاهرة، العدد بآ، صـ؛ 17.

 نظمه"('). وبحسب د. سمير أبو زيد فإنّ "كلمة "الثافية" تعنــي "اليقينيــة"، ويكون معنى العنوان هو "الرسالة التي تفيد اليقين في الإعجــاز "، ويكــون موضوعها هو القضية الإيمانية اليفينية في الإعجاز "('). ولتأكيد البعد الديني


 أو يحاور، ومن الثاني حديث الوليد ابن المغيرة الثهير عن عـلـــو القـــرآن الكريم وارتفاعه وتفرده عن غيره من الكالام(5). أمّا عن أسلوب عبد القنا في معالجة بنية هذه القضية فيذكر د. حفني شرف أنّ الرجل "نكر ذلك علك على صورة اعتر اضات، وتوهّم أنّ تلك أسئلة، فبدأ يناقتشها من أطر افها، ويلم بها
 أديب حاذق ومسلم غيور "(©).
والمنظور الآخر (العقليّ) اللي شكّل رؤية عبد القاهر حول الإعجاز
 بــ(دلاثل الإعجاز)، وهذا واضح في عنوان الكتاب؛ ذلك أنذ "لفظ (اللالايل) يعني "اللالثل العتلية"، فيكون معنى العنوان هو "اللالاتل العقلية على الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم"، وموضوعها هو القضية العقلية التي يرتكز عليها مفهوم الإعجاز، و هي دفهوم "اللظل"'('). وقد اعتمد عبد القاهر في ذلك على

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) إعجاز القرآن اليياني بين النظرية والتطبيق: صـهو 9، المجس الأعلى للثؤون الإسلامية، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (٪) نظرية اللظم عند عبد القاهر الجرجاني أول محاولة في العلوم الإنسانية: ص } 9 \text { (9 } 9 \text {. }
\end{aligned}
$$

إثبات جودة النظم القر آني، وهو ما أسماه بــ (المزيّة)، التي من خلالها يُثبت

 عنها"(')؛ ومن ثمّ كان تتاول الإمام للقضية في الالاثل تناولًا عقلياً، اسـتـتهل



 هي بيان الأسباب التي تؤدي إلى أن يتميز كلام عن آخر، ويعلو بعضه فوق بعض حتى يخرج عن قدرة البشر، حيث يقول رحمه اله: "لا يعلم أن هاهنا دقائق وأسرار طريق العلم بها الرويّة والفكر، ولطائف مستقاها العقــلـ....
 بعضا، وأن يبعد الثنأو في ذلك وتمتد الغاية ويعلو المرنتى ويعز اللـطلــــبـ

 منطفية نجح الثنيخ نجاحًا كبيررًا في الانتقال بالقضية من الحقل الايني الــــي بدأ الغرس فيه في (الرسالة الثنافية في الإعجاز) إلى الحقل العقلـــي الــــي استوى له فيه عوده، وأينع حصاده، وتلدّلى ثمره في (دلاثل الإعجاز ).
r.الخروج بالفكرة من الثغوض إلى الوضوح

لا يخفى على الممارس المرتاض بتحليل النصوص واستكنكاه دقائقها، والوقوف على أسرار بلاغتها الكامنة في نظمها، أنّ هذا العلم من أتند العلوم خفاءً، وأكتر ها دقةً غموضًا رِّا، وكان عبد القاهر في رؤيته التي انبتقت منهـا


```
NH.Y. مr.a
```

لا سيما أنّه لم يجد في كلام السابقين من المعرفة البلاغيّة ما يجلّي الفكــرة
 القاهز يرصد هذا الغووض، بل نجده يشكو من الترميز الذي ورثه اللخققون




 التاهر أيضنًا كالإمام الخطابي، ويرى الأستاذ محمود شاكر أنّ الخطابيّ من أوائل الذين شكوا من غموض العلم البلاغي وشدة خفائه(٪). وعلى أية حال، فإنّ عبد القاهر قد تكررت شكواه الـاه من غهوض فكــرة ردّ الإعجاز إلى الككوّن اللغوي مثثال في بلاغة النظم وفصاحة اللفظ التــي قال بها بعض السابقين؛ و ها هو ذا الجرجانيّ ينظر فـــي أعطـــان العـا الأخرى، فيجد جلّها متصفًا بالوضوح و الانكشان، بخلاف علم البالاغة الذي جانبه الوضوح ولازمه الإبهام، حيث يقول الثيخ: "لا ترى نوعا من أنواع




 الغامض، ويصلُ بها إلى الخفي، حتى كأن بسلاً حراماً أن تتجلَّى معــانيهم


 ولم يكتف عبد القاهر بهذا الحكم العام، وإنما ساق عددًا من العبار العار المسكوكة، والتعابير الجاهزة التي كان الأقدمون يحكمون بها على الكــلام،
 ذلك يكون بجز الةِ اللفظ. وإذا تكلموا في زيادٍٍ نظمٍ على نظم: إن ذللك يكونُ






 الفهمِ وانْسلالاً منها. وأنّ الذي قاله العِماءُ والبُلْغاءُ في صفنِها والإِخبارِ عنها









```
NH.Y. مr.a
```

و هنا ندرك أنّ عبد القاهر قـ وضـع يده فعلًا علــى هــوطن الــــاء،
وشخص المشكلة، وما كان عليه إلا أن يجد العلاج، ويأتي بالحل، وحريّ به أن يفعل، لأنْ أول الدواء معرفة الداء، ومن ثمّ اضطلع عبد القاهر بمسؤولية
 جديدًا ينقل فيه فكرة النظم اللي هو لبّ الإعجاز من الخفاء إلى الجلاء، ومن الغورض إلى الوضوح، ومن الإجمال إلى اللتفصـيل، ومــن الكنايــة إلــى

 الإعجاز هو البلاغة والنظم، فلا ينبغي أن تطلق العبارات هكذا دون تفصيل وتحليل وتعليل، وأخذ الرجل على عانته توضيح ما أبهم، وفتح ما أغــــق، وطرح المسكوت عنه حتى نتضح فكرته، فنتكلم عن فروق في النظم، وفروق في الخبر، وفروق في الإثبات، وفروق في الحال..إلخ، وكان رضي الش عند معنيا ببيان هذه الفروق واضحة ومفصنة.
ولأنّ الانتقال بالفكرة من الغوض إلى الوضو










 بككان، وإذا كان غيره من البحث كذلك، فإنّ هناك ما هو أغهض وأخفــى




 غَفْلةُ شديدة"، ومن خلال تلـك التعليقات ينبه عبد القاهر قارئه إلــى أكــرين :
 اللنحو، والثاني: أنّ عبد القاهر لم يكن يحصى ويستنري جميع النظوم، وإنما

 أنماط لا حدّ لها، فإذا كان اللظم مداره على معاني النحو، فإن هذه الها المعــانـي "ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد لها ازديادا بـا بـــدها"(ل)، وسـيأتي تفصيل وأمثلة من التحليل والتعليل في سمات المنهج.


 وبذل الوسع في سبيل إزالة هذا الغوض، حيث يقول أبو موسى: "وقد رأيت
 والاستتباط والإبداع و أنه ما شكى الككابدة والمشقة والاعتياص إلا رأيته بعد

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () دلاثل الإعجاز : ص- - }
\end{aligned}
$$



قليل ينشر بين يديك فصـلا متسعا من فصـول معرفة جديدة زحـز ح عنهــــا


 إلا الإشارة"(Y) أو ممن كان مذهبهم النسليم بالإعجاز دونما إثبات أو برهان أو دليل.

## ٪.

لا شك أنّ النصن القر آني الكريم موطنَ الإعجاز هو من جنس الكالام،
وكل كام يشتمل على لفظ ومعنى، وقد كانت ثائية (اللفظ والـتـنـــى) قبــل

 بعض السابقين للجرجانيّ، فإنّ تتاول السابقين لهذه الفكرة لم يكن على أساسٍ من هفهوم يوحّد بين اللغة وعناصر ها المختلفة، وإنما طرحت الفكرة هنالك ودرست على أساس ثنائية ترستخت في أعماق اللفكير البياني العربي هــي
 النظم التي جعلها عبد القاهر سبيلًا إلى الإعجاز القرآني، فإنّها لا تقوم باللفظ وحده ولا بالمعنى وحده بل بهما معاً، معلًّة بتر بيب المعاني في النفس، حيث يقول عبد القاهر: "لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة على الأخرى حتى يكون

 بالوجه الالي يقتضيه العقل: "اليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها فـــي
(艹) اللفظ و المعنى في التفكير النققي والبلاغي عند العرب، د. الأخضر جمعي: ص911.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) دلاثل الإعجاز: صـ }
\end{aligned}
$$

## رؤية الإِمَام عَبد القَاهِر الْجُرْجَانيّ ومَنْجُه في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآنيّ

النطق، بل أن تنـاسقت دلالتها وتلاقت دعانيها على الوجــه الـــذي اقتضــــاه العقل"(1).
نظر عبد القاهر في مو اقف السابقين فبلك من مسألة (اللفظ والمعـــىى)

 بالمعنى، من أجل ذللك حمل عبد القاهر حملة شعواء على كلا الفريقين؛ فردّ



 تتفاضل الألفاظ عند عبد القاهر من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيـــ هي كلمات مفردة، وإنما تثبت لها الفضيلة وخالافها من خلال ملا همة معنى

 في نفس المتكلم أو لا، ومن ثّمّ تأتي الكلمات والألفاظ التي تصور تلك المعاني
 هنشئها في نفس المتكلم، وبحكمة بالغة ومنطق عقلى رشيد وجهة نظر اللفظيين الذين قد يتصورون ترنيب عملية الكلام بشكل معكوس، فينظرون إليها من جهة الاستفتال من جهة السامع، لا من جهة الإرسال من



 الواضع للككلام والمؤلِّف لـه. والواجبُ أن ينظرَ إِلى حالِ المعاني معه لا مَعَعِّ



 بالعكس مما يعلمُه كل عاقل إِذا هو لم يأخذ عن نفسه ولم يُضرب حج
 أنصار اللفظ لذاته على حساب المعنى، حيث يقول: "وليت شعري هل كانت



 يؤكد أنّ حُسن الألفاظ أو قبحها لدى عبد القاهر أمر نسبي؛ "فقت اتضّــــــح إذن
 مجردة، ولا من حيث هي كلم دفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها

 ثم تراها بعينها تتقل عليك وتو وشك في موضع آلخر ..."("). كما حمل الإمام عبد القاهر على أنصار المعنى المغالين في نصــرتـ
 الفضل والحسن، قائلًا: واعلمْ أنْ الداءَ اللَّويَّ الذي أعيا أمرُه في هذا البــا غلط مَنْ فَدَّم الثُعرَ بمعناه، وأتلَّ الاحتفالَ بَاللفظِ وجعلَ لا يعطيه منِّ المزيةِ إنْ هو أعطى إلا ما فَضلَ عن المعنى، يقولُ ما في اللفظِ لو لا المعنى، وهل



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) السابق: صـ r.r. }
\end{aligned}
$$




 اللذي قد يؤدي بهم إلى إنكار الإعجاز القر آني من حيث لا يشعرون، حيــث

 هن حيث لا يشعرُ' وذللك أنـه إنْ كان العملُ على ما يذهبون إليــه دــن أن لا يجب فضلٌ و دزيّةٌ إلاّ من جانِبِ المعنى وحتى يكوْنَ فد قالْ حكمةً أو أدباً

 وأنْ تدخلَه المزيةُ وأن تتفاوت تَ فيه المنازلُ و وإِا بطلَّ ذلك فقد بطلَ أنْ يكونَ

في الكالحمِ هُعجزه"(٪).
لقد كانت نظرة عبد القاهر إلى ثتائية اللفظ والمعنى متو ازنـة، فهــــا دام الكلام هو فعل الفكر أساسًا وما دام منشؤه في النفس أصلًا، فإنّ الفصاحة والبلاغة والفضل والمزية كل ذلك مرتهن بالمعاني التي تســتطيع الألنــاظ تشكيل صورتها وفق تفاعلها في اللفس وحسب اعتمالها في الفكر، و معلـــو "أن الفكر من الإنسان يكون في أن يخبر عن شيء بشيء، أو يصف شـــييأ بشيء، أو يضيف شيئاً إلى شيء، أو يشرك شيئاً في حكم شيء، أو يخــرج شيئاً دن حكم ڤد سبق منه لثيء، أو يجعل وجود شيء شرطاً فـــي وجــود
 اللفظ"(")، ومن هنا فالكعاني هي الحاكمة، والألفاظ لها تبع، وكل وصن وص للفظ بالمزية و الفضل و الحسن إنما يتأتى تبعا لمو قعه في الكلام لا لذانـــه، حيـــ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) السابق: صـ ¿19. } 19 \text { (1) } \\
& \text { (Y) دلاثل الإعجاز، تح. الثالتجي: ص19919. }
\end{aligned}
$$

```
_r.r. مr.a
```

يقول عبد القاهر : "لو كانت المعاني تكون تبعاً للأكلفاظ في ترتيبهـا، لكـــن
 المعاني قد جاز فيها التغيير من غير أن تتغير الألفاظ وتزول عنـ عن أماكنهـا



 و هكذا يقرر عبد القاهر في وضنو ح أن لا فضل للفظ في ذاته على معنــىى، وفي المقابل لا مزيّة لمعنى تتُكّل في صورة لفظية غير دطابقة لما لثــــكـلـ في النفس.
٪.الارتقاء بالفكرة إلى مستوى النظرية العامة
 ولتعالج كافة الصياغات، ولتجحث عن الإمكانات المتتو عة للانصميم اللغــوي على صعيد النصنّ في تقاطعاتّه مع السياقات الـختلفة، وعلى صعيد الجملــــة


 والحقيقة أنّ ما توصل إليه عبد القاهر من خلال نظريته في النظم لا يختص


 الألفاظ من حيث هي ألفاظ قال: "وكيف لا يكون في إسار الأخذة ومحـو لا

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) انظر : نظرية اللظم عند عبد القاهر الجرجاني أول محاولة في العلوم الإنسانية (الجزء الأول)، د. } \\
& \text { سمير أبو زبد: صــ }
\end{aligned}
$$

بينه وبين الفكرة دن يسلم أن الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات، وأنها إنما
 وصفا لها، من أجل دعانيها لا من أجل نفسها، ومن حيث هي ألفاظا ونطــق لسان؟"('). و إذا تأملنا فولـه رضي الله عنه: "ونطق لسان" و لاحظنـــا تتكيـر (لسان) أدركنا دعنى العموم وعرفنا أنٌ الرجل يعنى أنّ هذا الحكـــ و وتلـــك القاعدة لا يستأثر بها لسان دون لسان و لا تتفرد بـها لغة دون لغة. لغـ و أيضتـا عندما تحدث عبد القاهر عن المفيد من الاستعارة ذكر صر احة أنْ أساسيات تركيب الكلام تشترك فيها جيع اللغات وليست قاصرة على اللغة العربيــة وحدها حيث قال: "فإن الكثير منه (يعني المفيد من الاستعارة) شرك في عداد ما يشترك فيه أجيال الناس، ويجري به العرف في جيع اللغات.. فالا يمكن أن يدعي أنا إذا استعدلنا هذا النحو من الاستعارة، فقـ عدنا إلى طريقة في
 أن تقول إن تركيب الكلام من الاسمين، أو من الفعل والاسم، يختص بلغــــة العرب.. وذلك دما لا يخفى فساده"(٪). لقد استطاع الإمام عبد القاهر بل أبدع في الانتقال بقضـــية الإعجــــز القر آني من الدينيّ الخاصس إلى العقلى العام، ومن اللغوي المحدود المتمثّــل في نمط دعيّن من أنماط اللغة كالمجاز و غيره، إلى اللغوي العام؛ ليؤسـس نظرية كليّة متكاملة يقوم الإعجاز فيها على النظم المتفرّد في إطار اللظـــــام العام للغة، وبذللك يتوصتل عبد القاهر إلى دعيار عام وشامل للحكــم علـــى
 كلام العرب في مقابل النصنّ القر آني الكريم، دن أجل إثبات أن جودة الكام يمكن أن تعلو إلى درجة لا حدود لها حتى تصل إلى حدّ الإعجاز .

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

الثمبحث الثثاني

## منهج الجرجانيّ في دراسة الإعجاز القرآنيّ

## توطئة

اللنهج: مصدر ميمي معناه الطريق، وهو كاللـهج، قالل ابن فـــارس:




 توصل إلى غاية دعينة "(\%)، أو كما يقول د. أحمد مطلوب: "هو الأســلوب
 استعمالان: أحدهما حسيّ، حيث يطلق على سلوك السبيل الواضح والطريق المستقيم والسير عليه، والآخر معنويّ، حين يطلق علـــى الخطــــة العلميـــة المحددة، التي يتبعها اللارس، ويلتزم بها، ويقف على أسسها وقو اعدها.
 منها أنٔه عبارة عن "طرق البحث واجراءاته في مجال معرفي"(')، ومنها أنه "الطريق المؤدي إلى الكتثف عن الحقيقة في العلوم، بواســطـة طائفــــة دـــن اللقواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصــل إلــــى


(0) معجم النق العربي القديمه Y . .
( ( ) هدخل إلى الكنهجية في العلوم الاجتماعية، فارس إشتي، مجلة العلوم الاجنماعية، الجامعة اللبنانية،
بيروت، العدد الأول، المجل الأول، ص آ.
(V) مناهج البحث العلمي، عبد الزحمن بدوي: ص0. وكالة المطبو عات، الكويت، طז، 9Vy م.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) معجم مقاييس اللغة: } \\
& \text { (Y) سورة (Y) (Y) } \\
& \text { (r) لسان العرب: ؛ }
\end{aligned}
$$

الباحث في در استه للمشكلة؛ لاكتشاف الحقيقة، أو هو خطوات منظمة يتبعها الباحث في معالجة الموضو عات التي بقوم بدراســتها"(1)، ويــر اد بـنـــاهج البحث أو الدر اسة: "الطرق التي يسبر عليها العلماء في عـــلاج المســـئلـ، والتي يصلون بفضلها إلى ما يرمون إليه من أغراض"(ب)، "ومن الأسـس التي تقوم عليها مناهج البحث تلك الخطوات العملية التي تؤدي إلــى أدلــــة ذهنية أو هادية في الوصول إلى الحقيقة. فلكل منهج خطو اته وأدو اته التي فد يستعين بها من يسير على منهج آخر، ما دامت نوصل إلى الحقيقة، وهــــــي الضالة المنشودة لكل كنهج يتطلع إلى السداد و الصو اب"("). والمنهج قد يكون هرسومًا من فبل بطريقة تأكلية دقصودة، وقد يكون نو عا هن السير الطبيعي للعقل لم تحدد أصوله سابقا، ذلك أنْ الإنســــن فــنـي تفكيره قد ينظم أفكاره ويرتبها فيما بينها حتى تتأدى إلى المطلوب على أيسر وجه وأحسنه على نحو طبيعي تلقائي ليس فيه تحديد ولا تأمل و لا قو اعــــ معلو مة من قبل، فهذا منهج أيضنا، ولكنه دنهج نلقائي"(گ). ولا يخفى أهميــيـة
 و الفكري و النطور الذهني للعقلية الإنسانية في تعاملها هع العلــو م، كــــــا أنّ در اسة المنهج تكشف شخصية المؤلف في تناول العلوم مها يتيح الإفادة دن فكره لمن بعده، فمن أهمية دراسة المنهج بلورة الجهود المبذولة وتقـــيمها لطلاب العلم في صورة واضحة يككن الإفادة دنها لاحقا، هذا فضلا عن أن هعرفة المناهج فيه فرصة لثقييم العلوم وتثييم المسائلّ العلم والنظـــر إليهــا بشكل جديد وإعادة صياغتها من جديد.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) السابق: ص؟، } 0 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( السابق: ص0. }
\end{aligned}
$$


 عبد القاهر تحديدًا ما ذكره الاكتور محمد بركات في مقدمة بحثة الموســوم بـ (معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجـــاني)، حيـــث فـــال: "و لا يستطيع باحث منصف أن يقطع في إنهاء الاراسة حول النئج البلاغي عند




 تفصيل ذينك اللحطلبين:
المطبب الأول: مرتكزات المنهج ودعائمُه
 في الإعجاز القرآني وتثرير فكرنه حول اللظم ترتكز على أساسين الثـــين:
 أنّ البحث لديه كان في دلائل الإعجاز، لا في كنهه وعلته. تفصيل ذللك فيما

## أولًّا: التُّرّج في بناء الفكرة، وتكامُلْ التآليف في بلورتها




 أساس أنّ (دلاهل الإعجاز ) اختص بعلم المعاني، و(أسرار البالاغة) اخــتص بعلم البيان؛ حيث يقول د. شوفي ضيف: "لعبد القاهر مكانة كبيرة في تاريخ



البلاغة، إذ استطاع أن يضع نظريتي علمي المعاني والبيان وضعاً دقيقاً، أمبا النظريّة الأولى فخصن بعرضها وتفصيلها كتابه "دلائــل الإعجــــاز "، وأنــــا



 وجهةً أخرى، حيث يزع الباحث أنّ مؤلفات عبد القاهر الثاثة: (الرســالة اللا

 مبانر كـــ(الرسالة الثشافية في الإعجاز)، و(دلائل الإعجاز)، أو لــــ يكــن

 من الباحثين في كتاببي عبد القاهر : "أسرار البلاغة"، و"دلاثل الإعجاز".
 دون آخر، بل إنها كانت محطّ نظره ومحل دراسته في مؤلفاته كلها الـتّصلة بالبلاغة والإعجاز، على الأقل في ثلاثة المؤلفات التيا التي وصلت إلينا، ويزعُم


 مدروس. أقول: في تصوري أنٌ الجرجانيّ كان مدتلئاً بفكرتـه التـي عــز فيها إعجاز القرآن الكريم إلى المكوّن اللغوي (النظم)، لكنّه لم يشأ أن يدخل إلى دراسة هذه الفكرة مباشرة دون التـهيد لها، وإذا كانت غاني تحققت في كتابه (دلاثل الإعجاز) من خلال إرساء نظريته في اللظم، فــــنـن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر : عبد القاهر الجرجاني بلاغتّه ونقه: }
\end{aligned}
$$



هذه الغاية قد تدّرج الثيخ وتمهّل في سبيل الوصول إليها، من خلال مؤلفيه: (الرسالة الثافية) أو لا، ثمّ (أسرار البلاغة) بعد ذلكّ، وربما كان الرجل ينسج
 فكرته الأم في دلائل الإعجاز . ولنبدأ بإماطة اللثام عن العلاقة بين (اللرسالة الثافية فـــي الإعجـــاز ) وبين (دلاتل الإعجاز) بطر حـها السؤال: لمَ عمد عبد القاهر إلــى تحريــر مصنّفين مستقللين في موضو ع واحد هو الإعجاز؟ الآخر؟ وقد أجاب عن هذا السؤال الباحث د. سمير أبو زيد(1)، الذي خلص إلى أنّ (الرسالة الثـافية) تتاول الجرجاني فيها الإعجاز القرآني من منظور ديني و عقتي بحت، وأنْ عبد القاهر لم يتعرّض في الرسالة الثشافية لأكثر من إثبات الإعجاز البياني للقر آن الكريم في حد ذاته من وجهة نظر إيمانية، مع مناقشة وتفنيد الآراء اللخالفة كالقول بالصرفة و وغير ها، وهو بذلك ولك يؤسـس للحديث فيما بعد عن دلاتل ذللك الإعجاز، المتمتل في النظم والتأليف. كـــان حديث الثيخ عبد القاهر في الرسالة جمعاء عن الأحوال والأقو ال الدالة على
 ولغير هم بالضرورة، ولم يضمن رسالتـه شيئا من وجوه الإعجـــاز ، وإنــــا تتاول تلك الوجوه في كتابه (دلاثل الإعجاز)، حيث قرر أن إعجاز القــرآن في نظمه، وليس في شيء من دون ذلكك. ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه د.
 (الرسالة الثافية)، حيث يقول: "إنتا نلتقي به في كتابه (دلائل الإعجاز) حيث يكمل فيه ما بدأه هناك"(Y)، فعبد القاهر في اللالثل يطوّر فكرته التي ابتدأها في (الرسالة الثافية)، وينتلل بها من العام الصتمثل في إثبات الإعجاز البياني

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) انظر : نظرية النظم عند عبد القاهز الجرجاني أول محاولة في العلوم الإنسانية: ص } 91 \text { وب. } \\
& \text { (Y) إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق: صـــ } 97 .
\end{aligned}
$$

للقرآن الكريم، إلى الخاص المتمتل في ردّ الإعجـــز البيــنـي إلـــى الــنظم والثأليف والترتيب.
وإذا كان كتاب عبد القاهر (دلاثل الإعجاز) في صديم الإعجاز، فإنّ
 ذلك أنّ (أسرار البلاغة) تضمّن مفهوم المجاز وما يدور فـــي فلكــه، أو إن شئت قل: إنـ ركّز على الجانب الخيالي في اللغة(")، وقد فصتل عبد الـــــاهر
 ولييني عليه في كتابه (دلاثل الإعجاز)، فها هو ذا الثيخ في مقدمة الـــلاثلـل وقبل الاستفاضة في بناء نظريته في النظم يؤكد على أنّ مفهوم النظم الكلىيّ
 عن الاعتبارات الححدودة كاللجاز والاستعارة، وعبد القاهر ينطلق من هـــا





 ييقَ إلا أن يكونَ في النظل والثأليفِ لأنه ليس من بَعدِ ما أبطلنا أن يكونَ فيه


 أو إحساس خيالي، وإنما بأسباب محددة خاصـة بعالاقات الكلم، وما المجـــاز سوى علاقات بين المعاني، فهو داخل في إطار النظم الــــي يعنــي بنــاء

(r) دلثل الإعجاز : صــج ra.

```
NH.Y. مr.a
```

الكعنى، سواء كان هذا المعنى حقيقيًا أم كان مجازيًّا، وقد أكد عبد القــاهـا على أنّ المزية في المجاز ليست في الألفاظ المجازية ذاتها، وإنما في العلاقة









 وكذلك ليست المزيّةُ التي تراها لقولك : "رأيتُ أسداً" على قولك الكّ "رأيتُ رجالا
 كُساو اته الأسدَ بل أنَّك أفوت تَأكيداً و تتثديداً وقوّة في إثباتكّ له هذه المســـاواةَ

 طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه"(). وإذا كان ثمة خلاف بين الباحثين حول أســبقية (أســرار البلاغــة)
 العماري الذي يرى أنّ عبد القاهر ألّف الدالثّل بعد الأسرار (٪)، والباحت في
( ) النـابق: صــ79، V (
 في التأليف، بخلاف د. شوقي ضيف الذي ذهب إلى القول بأنّ (دلاثل الإعجاز) أسبق. انظر : و اضت علوم البلاغة، للعماري، مجلة اللرسالة العدد VrV (خو اطر مسجوعة)، و انظر : البلاغة تطور وتاريخ، د. شوڤي ضيف، دالر المـارف، مصر، الثتاسعة 999 ام.

هذا الصدد يؤيد ما ذهب إليه العلامة الشيخ محمود شاكر من أنّ عبد القاهر قام بتأليف كتابه الـــــــ (دلاثل) في آخر حياته، وقبل وفاته بمدّة زمنية وجيزة
 يسابق الموت('). و هذا واضح في أسلوب عبد القاهر في الكتاب الذي كـــنـن يبدئ فيه ويعيد ليقرر نظرية النظم التي هي سر" الإعجاز ودلالئله، بعدما مهـ لها من قبل في (الرسالة الثنافية)، وفي (أسرار البلاغة).
 لبعض، آخذٌ بعضُهُ بحُجز بعض، وأنْ بينها من الوشائج والعلائق ما يجعل

 التصانيف ربما رأت تباعد ما بينها في الطر ح، والمطالع لتلك التصانيف كلّ


 ثانياً: موضوع البحث دلائل الإعجاز لا كنهه وعثته لم يكن عبد القاهر في خضم حديثه عن الإعجـــاز القرآنــي معنيًا باكتشاف كُنه الإعجاز وعلْته، وإنـا كان بحثه هتوجهاً نحو شواهد الإعجاز

 الإحاطة بالثشيء ومعرفة جوهره الخفي، أما البحث في الاليل فإنه يؤدي إلى الكثف عن وجوه البلاغة وإدر اكث مظاهر الإعجاز وليس حقيقته؛ فاللثليل هو مظهر خارجي وأمارة ظاهرية، يقول د. عيد بلبع: "فالبحث في العلـــة هــو

(1) ينظر : مقـمة دلاثل الإعجاز : ص (هـ) .


الصفة أو تلك، أو نتوفر له هذه الخاصية أو ثلك، أما الاليل فهو بحث فـــي الأسباب الظاهرية التي تجعلنا نحكم على الثنيء باتصافه بصفة ما، أو نقبل الحكم على الثيء بالاتصاف بتلاك الصفة، فالبحث في الداليل هو البحث في
 موقف المؤمن به ويحاج غير المؤمن"(1).
وقد كان عبد القاهر واضحًا وضوحًا تامًا في بيان وجهتّه، و غايته من عمله، وما ارتكز عليه في منهجه، عندما عنون لكتابه الرئيس الذي طـــر الا


 إطار ردّه على من ظال بامتتاع البحث في الإعجاز، حيث نبّه عبد القاهر إلى أنْ مِّن قعد عن البحث في علل اللتاين بين الأساليب "مَن زعَّ أنه لا سبيلِ









 ثم فهو لا يحنّاج إلى إقامة دليل عقلي، أما من يحاول البحث في العلة فهو كمن يريد أن يعرف
 وتركيبها، كأنه يبحث في العلة الخفية، الثي هي غير معروفة لبشُر، وهي أمر اختص الهُ تعالى بـ نفسه حسب علمنا.

## رؤية الإِمَام عَبد القَاهِر الْجُرْجَانيّ ومَنْجُهُ في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآَيَ



عن الفهج و التفهُهُ وتعودّدَها الكسلَ والهُوُينى"(().

والمتأمل في نصّ كلام عبد القاهر يدرك أنّ مناط حديثه عــن عـــلـ
 حديثه عن أصحاب هذا المذهب، وعن وجهتّهم المتمتلة في "أنه لا سبيلَ إلِى



 القاهر لم يكن يشير بــ (العلة) في كلامه إلا إلى إدرا الك هظـــاهر الإعجــــاز

 عام، ليختصن الظاهرة البلاغية في القر آن بمزيد عناية، حيــث يقـوـول: "أيٌّ


 وطاقةِ البشر وكيف يكونُ أن تظهرَ في ألفاطٍ محصورةٍ وكلٍِّ معدودةٍ معلومة بأن يُوْتى ببعضِهِا في إثرِ بعضٍ لطنِ الأمدُ، أم أن يبحثَ عن ذلك كلهُ ويستقصيَ النظرَ في جميعهِ، ويتتبعَهُ شيئًا
( ( ) السابق: نسسه.
(Y) (Y) السابق: نفسـه
(Y) ينظر : مقمـة في نظرية بلاغة القر آن الكريه، د. عبد بلبع، (مرجح إلكتروني سابق).








 توضح لنا أنّ عبد القاهر في كتابيه (أسرار البالاغة)، و(لالانل الإعجاز) كان

 والأصول( (ث)، لينتقل منها إلى الوتوف على سر إعجاز القرآن الكريم الــــي هو من جنس كالام العرب.
المطلب الثاني: سمات المنهج ومعالمه
 البلاغي والنقي، ونستأنس هنا بما ذكره د. أحمد مطلوب في بيان ســــات
 واضحتين، هـا: الأولى، النحليل اللغوي القائم على نظرية النظم التي آكــن بها وألح عليها في دلاثل الإعجاز ، والثانية، الذوق والإلحساس الروريـانـياني،


> . 0.
(Y) (Y) معالم المنهج الثلاغ (Y)


$$
\text { الكنيرية، القاهرة، } 90 \text { ام. }
$$

(६) عبد القاهر الجزجاني ونتد اللنصّ الشعري، د. أحمد مطلوب: ص 9، المجلة العربية للقفاةة،

## رؤية الإِمَام عَبد الثَاهِر الْجُرْجَانِيّ ومَنْجُه في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآليّ

والأي يهنـا هنا هو التركيز على بعض سمات منهج الجرجاني في دراســــة البلاغة القر آنية والإعجاز القر آني، وذلك دا يلخصنّه البحث في النقاط التالية: ا ـتربية الذائقة البلاغية لإدر اكي سرّ الإعجاز في سبيل إرساء نظرية النّظم التي قرّر ها عبد التاهر وجهًا للإعجـا وموطنا للتحدي، أورد الإمامُ في كتابيه (أسرار البلاغة) و (دلاثل الإعجــاز )
 والأمثال، لكنّ الاستتشهاد بالثعر كان هو الغالب لديــه، حتــى إنّ شـــوا اهده






 وقد علّل لهزا النهج الذي انتهجه عبد القاهر في الالاثل د. أحمد بدوي، حين قال: "وربما يكون سر" ذلك يعود إلى أنه أراد أن يجعل كتابه خالصـًا لثرح
 الارجات، فبيّن معنى البلاغة، وتــرك للقـــارئ الناحيـــة التطبيقيـــة علـــى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر : منهج الثتعامل مع الثاهد البلاغي بين عبد القاهر وكل من السكاكيّ والخطيب القزويني، د. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جمادى الؤلى }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جامعلة عين شمس، القاهرة: } 900 \text { (م) }
\end{aligned}
$$

```
N\mp@code{F.r. مr.a}
```

القر آن"('). ولو تأمل الباحت طريقةَ الثيخ ومنهجه اللي اتّغذه سبيلًا لللتوصل إلى فهم البلاغة القر آنية، ومعرفة سر" الإعجاز، لأدرك أنّ الجرجاني بإير اده


 الكتاب العزيز، والتعرف على سر" الإعجاز فيه. وهذا المنهج اللطيف أدرك ملامحه د. مصطفى الجويني، حين فال: "هذا إذن هو منهج الجرجانيّ فـيّهـي بحث الإعجاز، منهجٌ قائم أولّاً على اللتربية الفنية؛ تربية اللذوق والإحســاس والثعور بممارسة النصوص الأدبية ونقدها، والتعرّق على مواطن القـبح والجمال فيها، فإذا ما ألِف الذوق اللنق، مارس النصّ القر آنــي باحثــاً عــن الجمال فيه، في نظمه، حيث يكمن سر إعجازه"(٪). أدرك عبد القاهر إدراكًا تامًا أهمية الذوق في الوثوف على سر إعجاز

 وآخر ، وبين شعر وشعر ، وتأمل قوله في شأن المزايا التي يفضل بها نظــــٌ
 ومعانٍ روحانية، أنت لا تستطيع أن تنبّه السامع لها، وتُحْثـ لـ له علمًا بهــا
 وقريحة يجد لهـا في نفسه إحساساً بأن من شأن هذه الوجــوه والفــرو تعرض فيها المزية على الجملة، وممن إذا تصفح الكلام وتدبر الثشعر فــرق

( (1) عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العريبا: ص99ب.

صـ rr

أكثلة عديدة من الثعر (')؛ ليضرب بذلك مثلاً للثفرقة بين موقع شـــيء مــنـ
 المسلـك إيصـل طلاب العلم الباحثين عن سرّ الإعجاز القرآني إلــى بلــوع ع الغاية، كان رحمه الله يعبّد الطريق؛ ليضع أفدام الجادين من الباحثين علــى جادّته.

ومن قَبل ذلك دافع عبد القاهر في مستهل كتابـ (الدلائل) عن الثــــعر العربي دفاعًا شديدًا وذمّ من ز هد عنه؛ لكونـه يمثّل الوسيلة التي من خالمهــا يمكن تبيّن فصاحة الكلام وتباينه في الفضل، حيث يقول: "وذاك أنّا إذا كنــا نعلم أن الجهة التي كنها قامت الحجة بالفر آن...هـي أن كان على حــدّ دــــن الفصاحة تقصر عنه قوى البشر ...، وكان محالًا أن بعــرف كو نـــه كــذلك إلا من عرف الثعر الذي هو ديوان العرب...ثم بحث عن العلل التي بهــا كان التباين في الفضلل وزاد بعض الثشعر على بعض، كان الصـادّ عن ذلـــك صادًّا عن أن تعرف حجة الله تعالثي"(「). أكثر الجرجاني" في كتابيه من شعر الثتعر اء على اختالف عصور هم وأزمنتهه، و"استتـهـ في (أسرار البلاغة) بشـعر أكثر هــن مائـــة وثــــانين
 النسب تختلف، والكثرة بلا شك للعباسيين"(")، و قد كان عبد القاهر "محيطًّ الا بنماذج الثـعر العربيّ وفرائده"(گ)، ومن ثمّ لم يستدع في تصانيفه من الثـعر



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر السابق: صـ }
\end{aligned}
$$

(r) منـج التعامل مع الثاهد الثلاغي، د. عويض العطوي: صـ


الثمعرية المناسبة وانتقائها، نلمح ذللك في فوله: "ثم إنك تحتاج أن نسـنتقري عدة قصائد، بل أن تفلي ديوانًا من الشعر، حتى تجمع دنه عدة أبيات"(1).
 المعين الأكبر على تربية الذائقة الفنيّة ونتـية الحس البلاغي، فكان الثـــيخ
 الصنعة الشُعرية وتباينها من شاعر لآخر، وليبني على ذلك باللدليل ارتفـاع

 الإعجاز، وفي كثير من الأحيان يشرح الجرجاني نماذجه الثشعرية ويفسر ها ويحللها ويعلل لها، وأحياناً يترك النصنّ الثععري لقرّائه وطلابه دون ذلـــكـ، علّهم يتحاورونه ويحاولون سبر أغواره، وهو في كل ذلك ينهج منهجاً عمليّاً
 الشعر ونقده على مزية النظم القر آني وتفوقةّه على ما عداه من كلام البشر .
 عبد القاهر في (دلائل الإعجاز ) وبين فكرة إعجاز القرآن الكريم التي هـي محور كتابه كما فهم بعض الباحثين، فتلك الثواهد اهد ساقها عبد القاهر للتهيئة

 قريحته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يعي الدارس لكتاب الهُ ويدرك البون الثناسع بين النظم البشري ونظم القر آن البالغ حد الإعجـــاز . وعــــى


r. الاستقراء واختبار الفروض

 المؤلّف تقريبًا، أمنّا باقي الكتاب فموضو عه الأمتلة المتعددة من الثـعر العربي والآيات القر آنية للأساليب المختلفة لنظم الألفاظ، تحقيقًا لـنهـج علمي يقـو وم



كلام العرب والإحاطة بها، وتتبع أشعار هم واللظر فيها"(ك).

إنّ تطبيق عبد القاهر نظريته في النظم على أكبر قدر من النصوص على سبيل الاستتزاء، يكسب النظرية مصداقيتها وثباتها، حيث يقول الاكتور محمد أبو موسى: "ينتج من التتبع والتصفح والاستقراء ولطف النظر وطول
 خوافي الالالات اللغوية غارقة في الغموض، فإذا استخرجت صار العلم بها علم ضرورة و هذا غريب ومن اللمواطن التي يحب العقل الحي مراجعتهــا،
 النظر وطول التنبر دنهجًا مباركا في كثڤفه عن مخبآت هذا الحرف حتـى رأى معاني هذا الحرف وفروقه تتثال عليه ويهمي غمامها ويتكاثر صــوبها
 السبيل لمن يريد أن يسلكه"(4). والخلاصة أن الثيخ عبد القاهر يستخدم مفهوم الاســنتقراء ومفهـوم القوانين العلية بدنتهي الوضوح، فهو يستقرئ تطبيةــات الثـــعر العربـــي

```
NH.Y. مr.a
```

بغرض استخلاص القوانين الكلية لكل قسم من أفسام نظرية النظل. ثم يعتمد على دفهوم شمولية وضروررية القو انين المستتتجة في تطبيقها لشرح مو اطن الجودة والضـعف في أمثلثة أخرى من الثـعر العربي، وقد استخلص الثـــيخ هن كلام العرب وأنتعار هم عددًا محدودًا من أساليب التغيير في نظم وترتيب الألفاظ، واستتتج القواعد العامة التي تحكمها. و هذه الأساليب الأساسية هي: التقديم والتأخير، و الحذف، وعالقة الخبر بالجملة، واستخدام الحال، و الفصل

والوصل. ولكل نوع دنها حالات جزئية لها قو اعد عامة أيضًا(!). وثمة أمر آخر مرتبط بالاستفراء هو اختبار الفروض، حيث يمكن من خلال ثلك النصوص اختبار الفروض التي يتم استقر اؤ ها هــن التطبيةــات العديدة في الثعر العربي والآيات القر آنية للأساليب المختلفة لنظم الألفــاظ، يقول عبد القاهر مبينًا أهدية اختبار الفروض وإجراء الاحتمالات الموازيـــة


 ويجبُ الفضل إِذا احنَّل في ظاهِر الحال غيرَ الوجهَ الذي جاءَ عليه وجهــاً آخرَ ثمَّ رأيتَ النفسَ تَتبو عن ذلكَ الو جهِ الآخر ور أيت للذي جاء عليه حُسْناً
 ولا يقف عبد القاهر عند حدّ التنظير وبيان فعاليّة هذا المبدأ، وإنمـــا
 العديد من المو اضـع التتي قام التحليل فيها على أساس إجــر اء الاحتمـــالات المتعددة للتر اكيب للوصول إلى المزيّة، ولنأخذ لذلك متظا عندما عرض عبد القاهر لقول الله عز وجل:

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) دلاثل الإعجاز : صـ آ (Y) } \\
& \text { (r) سورة الأنعام: آية ... }
\end{aligned}
$$


















 "له" في هوضع المفعولِ الثاني وقَعَع الإِنكارُ على كونِ شركاءِ الهُ تعالىى على










 شريكٌ وشبيةٌ بحال"(1).
وبعد تجريب كل الفروض المحتملة في النـزكيب، يصل عبد التــــهر








 r. التحليل والتُعيل

من خالل ما تُّدم في العنصر السابق يتبين لنا ضرورة التُلملي اللثوي في منهج عبد القاهر، ذلك أنّ الاستفقراء واختبار الفروض يستازمان التحليل
 العديدة. وخذ لنلك مثلاُ، ففي معرض حديث عبد القاهر عن النقّيم والتأخير




$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }) \\
& \text { (Y) انظر : دلاثل الإعجاز : صـ • • } 11 \text { ومـا بعدها. }
\end{aligned}
$$

فكرته من خالل نموذج ثالث من الثعر : (سليمى أزمعت بينا)، ورابع: (هما


 والعلو على ما سبقهما من القول، حيث يقول: "وأبين من الجميع قوله تعالى



 تترتب على تللك القاعدة "تقنديم الخبر"، وفي التتليل عليها من اللغة العاديــة ومن آيات القر آن وفي اللهاية يصل إلى أن القاعدة قد تحققت. ولا يخفى أنّ اللتحليل يرتبط بالفكر الإنساني ارتباطاً وثيقاً، إذْ يعد وسيلة معرفية تــيـاعـاعـا على الفهم و اللتعل؛ لذللك لم تستغن عنه العلوم الإنسانية والعلمية، أو بالأحرى كل العلوم التي يتتاولها الإنسان

؛ .الكلية والثمولية
كانت غاية عبد القاهر الوصول إلى نظرية كليــة شـــاملة متكاملـــة،

 اللتي تعتمد على نمط معين من أنماط اللغة كالمجاز أو الاســتعارة؛ وذلــكـك لإثبات صحة نظريته الشاملة لكافة الأنماط والأساليب والتر اكيب اللغوية.


```
NH.Y. مr.a
```

ويقرر عبد القاهر مبدأُ أساسيًّا يقوم على شموليّة اللقو اعد والـــــوانين اللغوية التي توصتل إليها في إطار فكرة النظم لكافـــة الحــالات والأنمــاط اللتماثلة، وفي جميع الأحوال، بحيث لا يصحّ تطبيقها في بعض الأحــوال وعدم تطبيقها في أحوال أخر، وإن شئت تأمل قوله في إطار حديثــهـ عــن
 وتأخيره قسمين، فيجعل مفيدًا في بعض الكلام و غير مفيد في بعـضض، وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الثاعر والكاتب، حتى تطرد لهذا
 تارة و لا يدل أخرى. فـتى ثبت في نتقيم المفعول مثلا على الفعل في كثيـــر
 أن تكون تلك القضية في كل شيء وفي كل حال"(1). وهكذا أراد عبد القاهر لنظريته أن تكون كلية شاملة، تسري على كافة


ويظهر الفضل لكلام اله على ما عداه من كلام البشر . هـ هـ الاطرّرد


 هطردة في كافة آي القر آن الكريم، دنها النصز على لفظ الاطـــراد وذكــره


 والتقوية في دعرض حديثه عن ضمير الثأن أو القصـة: "كذلك السبيلُ أبــــاً
 يفيدُ من القوة في نفي الفَلاح عن الكافرين ما لو قيل: إنَّ الكافرين لا يُفلحون لم يُفدْ ذلك، ولم يكن ذلكَ كذللك إلاّ لأثك تعليُه إياهُ من بعدِ تقدمةٍ ونتبيةٍ أنتَ
 المزبَّة فيما طريقُه هذا الطريق"(٪)، وكذلك في إطار حدبثه عن حذف مفعول


ولا يُضْمْر"(「).

وقد سبق عبد القاهر بعض العلماء الذين ألمحوا إلى اطــر اد بعــض
الظواهر اللغوية في النظم القر آني، كالجاحظ (ت YOO هـــ) الذي نبّـــ إلــى إعجاز القر آن في سلوكه طريقة واحدة في القول تخالف اســتعدـلا النــاس، إذ يقول: "ألا تزى أنّ الله تبارك وتعالىى لم يذكر في القرآن الجوع إلا فــي هوضع العقاب، أو في هوضع الفقر المــدقع والعجــز الظــاهر، والنــاس لا يذكرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكــر المطر لأنك لا تجد القر آن بلفظ بـه إلا في موضـع الانتنقام، و العامــــة وأكثـــر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث، ولفظ القر آن الذي عليــه الا نزل أنّه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع، وإذا ذكر سبع سموات لـــــ يةــل الأرضين، ألا تر اه لا يجهع الأرض أرضين ولا السـع أســـــاعًا"(६). إلا أنّ



```
    مr.r.r. مr. م
```

من اطراد الأغر اض و الفو ائد اعتباطاً ولا جز افاً، بل قرنه بســـياقه الـــقيق وموضعه الأخص الأشكل به"(1) ال

 من رجال ولا جامعًا لآرائهه، بل كان دفكرًا استفاد بما ذكروه، ومبتكرًا لـا لـا


 المعاني في النفس، على الوجه اللي يقتضيه العقل. وقد حمل كتابه (دلائــلـ الإعجاز ) فكرته في صورتها اللنائية، بعد أن مهّّ لها في (الرسالة الثشافية)


 بلاغة القرآن الكريم"(ّ). رحم اله الإمام الجرجاني، وجعل جهنّه في ميزان
(1) الاطراد عند عبد القاهر الجرجاني في (لالثل الإعجاز) بين القاعدة والنصّ، د. علي عبد الحميد

(Y) إعجاز القرآن الثياني بين النظرية و والتطيق، د. حفني محمد شرف: صــ 97 (Y


الانخاتمة، ونتائـج الار اسة
هنا يرسو القلى؛ ليرصند البحث ما انتهى إليه من نتائج كما يأتي: ا.إذا كانت ثقافة عبد القاهر اللغو ية عمومًا و النحوية على جهة الخصــــوص كان لها دور كبير في بلورة نظريته في (النظم) الذي هو مناط الإعجاز وموطن التحدي لديه، فإنّه لا ينبغي إغفال النزعة الدينية الإيمانية التــي
 لذاتها، و إنّما كتب خدمة لعفيدته ودينه، ور غبة فــي أن يفهـم النـــاس الإعجاز القرآني كما ينبغي أن يفهم في رأيه.
Y.قضيّة الإعجاز القر آني" كانت مطروحة على ساحة الفكر الإسالمي" فبــلـ
 والبيانيّين على حدّ سواء. وانطلق البحث فيها ببيان خصائصر الأسلوب العربي الذي على ندطه يجري البيان القر آني، ثمّ تدرج إلى بحث فــيم
 بالصرفة والقول بالنظم.
r.كانت دسألة الإعجاز فبل عبد القاهر دائرة في فلك دينيّ خالص عند الذين جعلوا الإعجاز في الصرفة؛ وذلك لأنهم عزوا القضــية إلــى الإيمـــان باللقرة الإلهية، أنّا الذين جعلوا الإعجاز في النظل قبله فإنهّ وإن كانوا قد عزوا القضية إلى الجانب اللغوي، إلا أنهم لم يرتكزوا علــى أســـس عقلية واضحة ومعايير علمية صحيحة يمكن أن تقاس عندها النصوص حتى يمكن إثبات علو نصّ إلى حد الإعجاز ، وحتى يتم التفريق بين نص -معجز وآخر غير معجز
؟.اضطلع عبد القاهر بمسؤولية إعادة النظر في رؤى الســـابقين اللكتتفـــة بالغدوض، فألزم نفسه أن يشق طريقًا جديدًا ينقل فيه فكرة النظم الــــي هو لبّ الإعجاز من الخفاء إلى الجلاء، ودن الغيوض إلى الوضـــــو ح، فجاءت رؤيته في بيان وجه الإعجاز واضحة وهو ضحة.


ه.ارتقت فكرة النظم لدى عبد القاهر لتكوّن نظرية متكاملة الأركان، ولتعالج كافة الصياغات، ولتبحث عن الإمكانات المتتو عة للتصميم اللغوي على صعيد النصّ في تقاطعاته هع السياقات المختلفة، و على صعيد الجملة في استئناسها بالأنساق المتتو عة.
ฯ.كانت فكرة الإعجاز محطّ نظر عبد القاهر في مؤلفاتـــه كلهـــا المتّصـــــة
 حول وجه الإعجاز إلا بعد أن يُمهّ لها ويؤسّسَ لبنائها؛ فجاء إيغالة فيها برفق
V.دراسة المنهج تبرز مستوى النضو ج العلمي و الفكري والتطــور الـــذنـي للعقلية الإنسانية في تعاملها مع العلوم، وإذا كان الأساس في المنهج أن يكون هرسوهًا دن قبل بطريقة تأملية هقصودة، فهناكّ دنهج تلقائي يكون نو عا من السير الطبيعي للعقل لم تحدد أصوله سابقًا. ولـعلّ هذا الـــنـط كان سمتًا لمنهج الإمام عبد القاهر وطريقتّه في بحث مســــألة الإعجــاز القر آني وها تنخضّ عنها من تأطير لنظرية النظل وتأســيس لمةــاييس البلاغة.
^.لم يكن عبد القاهر دعنيًا باكتشاف كُنه الإعجاز و علّته، و إنما كان بحث؛ هتوجهاً نحو شواهد الإعجاز ودلائله، والبحث في العلة يختلــف عــن الاعن
 وكنهه وحقيقته؛ لأنّ إدر الك العلّة يعني الإحاطة بالثثيء ومعرفة جو هره الخفي، أهـا البحث في اللاليل فإنه يؤدي إلى الكثف عن وجوه البلاغــــة
 وأمارة ظاهرية.
9.كان الاستشـهاد بالثـعر هو الغالب لدى عبد القاهر فـــي كتابيـهـ (أســرار البلاغة) و (دلائل الإعجاز )، فقد زادت شو اهده الثعرية في الكتابين على تسعمائة شاهد، بينما كان عدد الآيات القر آنية في الدلائل أقل من المائتين بقليل، وفي الأسرار لم نبلغ المائة؛ لأنـه كان يؤسس لـنهج يةــوم علــى

تربية الذائقة البلاغيّة؛ حتى تصير بعد الارتياض بفن القــول والخبــرة

والتعرف على سرّ الإعجاز فيه.

- (.طبق عبد القاهر نظريته في النظم على أكبر قدر دن النصوص علــى سبيل الاستقر اء، وكان بستخدم مفهوم القوانين العلمية بمنتهي الوضوح، فهو يستقرئ تطبيقات الشعر العربي بغرض استخلاص القو انين الكليــة
 وضرورية القوانين المستتتجة في تطبيقهــا لثــر ح دــو اطن الجــودة والضعف في أمثلة أخرى من الشعر العربي، وقد استخلص الثيخ دــن كلام العرب وأشعار هم عددًا محدودًا من أساليب التغيير في نظل وترتيب الألفاظ، واستنتج القو اعد العامة التي تحكمها.
(1.كانت غاية عبد التاهر الوصول إلى نظرية كلية شاملة متكاملة، تنطبق على كافة آي القرآن الكريم ويصح سريانها في جميع أجز ائه وتكويناته، وهن ثمّ فقد دحض كافة النظريات الجزئية المحدودة التي تعتمـــد علـــى نمط معين من أنماط اللغة كالمجاز أو الاستعارة. وتوصل في دراســـتـة إلى اطر اد بعض الظو اهر اللغو بة في النظم القر آني. Y Y .تدّم عبد القاهر فكرنـه بينهج بعيد الثشبه بالمناهج الموروثة حتى عصر ه، وتميّز عن سابقيه من العلماء الذين درسوا قضية الإعجاز القر آني بجعله سر" إعجاز القر آن الكريم كامناً في نظمه، ومتانة نسجه، وقوة أســلوبه، وروعة بيانه، دعلّا لذلك بتوخيّ دعاني النحو، وترتيب المعــاني فــي النفس، على الوجه الذي يقتضيه العقل.

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالثث عشر مr.r.
٪ ا.استطاع الإمام عبد القاهر أن ينتقل بقضية الإعجاز القرآني من الـــينيّ الخاص إلى العقلمي العام، ومن اللغوي الـحدود المتمتّل في نمط دعـيّيّن من أنماط اللغة كالمجاز و غيره، إلى اللغوي العام؛ ليؤسس نظرية كليّة متكاملة يقوم الإعجاز فيها على النظم المتفرّد في إطار النظام العام للغة،
 الذي أسس فيه منهجاً علميًّا و عفلياً لتقييم نصوص كلام
 درجة لا حدود لها حتى تصل إلى حدّ الإعجاز و الِّ وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، و الحمد لله رب العالمين
القرآن الكريم

ا.الإبهام في شعر الحداثة العواهل واليظاهر وآليــات التأويـل، د. عبــ الرحمن محد القعود، المجلس الوطني للتقافة و الفنون والآداب بالكويت،

.ar..r
Y.الإتقان في علوم القرآن، لللسيوطي، تح. سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان،

$$
\text { ط1، } 997 \text { ام. }
$$

r.أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، تح. هحمود شاكر، هطبعة المدني، القاهرة ، طا،
؟.الاططراد عند عبد القاهر الجرجاني في (دلانل الإعجــاز) بــين القاعـــــة والنصّ، د. علي عبد الحميد عيسى، منشور في مجلة كلية اللغة العربية
بأسيوط، العدد (r٪) 999 ام، جr.

ه.إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق، د. حفني محمــد شــرف،

.
7.إعجاز القرآن البياني ودلانل دصدره الرباني، صلاح عبد الفتاح الخالاي.

V.إعجاز القرآن، للباقاخني، تح. السيد أحمد صقر، ط. دار المعارف بمصر ضمن سلسلة ذخائر العرب (د.ت).
^.إنباه الرواة على أنباه النحاة، للققطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبـــراهـيم،
 9.البلاغة تطوّر وتاريخ، البلاغة تطوّر وتاريخ - شــو قي ضـــا المعارف - ط - 199r

## مr.r. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الثالث عشر

- . .البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروز ابادي، تح محد المصــري

1ا.بيان إعجاز القرآن، للباقلاني (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، تح. هحدن زغلول سلام، ومحمد خلــف، ط. دار المعـــرف بدصــر (ت)
Y الالبيان و التبيين، للجاحظ، تح. عبد السلام دحد هارون، نثـــر مكتبــة

با .تأو يل دشكل القرآن، لابن قتيبة، تح. السيد أحدد صقر، دار التـراث،
 § (.دلائل الإعجاز، للجرجاني، تح. محمود محد شـاكر، المدني بالةـــاهرة،
وجدة - ط/r -r

1 .دلانل الإعجاز: تتح. د. دحدد التتجي، دار الكتاب العربـــي، بيـروت،

$$
\text { ط1، } 990 \text { م. }
$$

7 1 .دمية القصر وعصرة أهل العصر، لأبي حسن الباخرزي، تح. د. سامي

اللرسالة الشافية في الإعجاز، للشيخ عبد القاهر الجرجاني، دار الف<ــر ا. V
العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، ^991م.
11. اسير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، تح. مجمو عة مــن المحفقــين تحــت إثـــر اف شـــعيب الأرنــــاؤوط، مؤسســــة الرســــالة، طـا
0.

9 ا.شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العدـــاد الحنبلــي، القدســـي، القاهرة: 10٪|هــ
-.......
(د.ت).

## رؤية الإِمَام عَبد القَاهِر الْجُرْجَانيّ ومَنْجُهُ في دراسة الإِعْجَاز الْقُرْآَيَ

Y.Y.عبد التاهر الجرجاني بلاغغته ونقــده، د. أحمــد دطلــوب، دار العلــم لملايين، بيروت، طا،

Y Y المطبعة المنيرية، القاهرة، 90 امه

ץ Y.عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية، د. أحدد أحد بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف و الترجمة والطباعة والنشر، الطبعــة الثانية، القاهرة (بدون).
 العربية للثقافة، تونس، العدد (Y Y)، بّ 99 ام.
O. Y. علم اللغة، علي عبد الواحد وافي، دار نهضة دصر، طVY، VV. 7Y.عناية المسلمين بإبر از وجوه الإعجاز ، د. هحمد السيد راضي جبريــل، بحوث ندوة العناية باللقرآن الكريم و علومه. VV. بفوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتب، تح. د. إحســان عبــاس، دار صـادر (د.ت).
人ץ.الحيوان، للجاحظ، تتح. عبد السلام هحمد هارون، ط. هصطفى البــابي

१ץ.لسـان العرب، لابن منظور (محمد بن مكــرم بــن علــى بــن أحمـــ الأنصـاري، ت VVI الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي،

.r.r.r. r..r/

اr.r.هدخل إلى المنهجية في العلوم الاجتماعية، فارس إشتتي، هجلة العلــوم الاجتماعية، الجامعة اللبنانية، بيروت، العدد الأول، المجلد الأول.

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

Yז．دعاللم المنهج البـلاغي عند عبد القاهر الجرجــاني（سلســلة الدر اســـات
البالغية）، د．محمد بركات حمدي أبو علي، دار الفكر، عمان، الأردن،

$$
\text { الطبعة الأولىى: } 0 \text { • غ اهــ/ } 9 \text { ام• }
$$

سّ．هعجم مقاييس اللغغة، لابن فارس（أبو الحســين أحمــد بــن زكريـــا،

-19マq/ـ1ヶ99
 هحمد هحيي الدين عبد الحميد：المكتبــة العصـــرية صــيدا بيــروت،

$$
\cdot 199 . /-1 \leq 11
$$

مr．دفدمة في نظر يـة بـلاغة القر آن الكريم، د．عيد بلبع، مدونـة（ســياقات）
الإلكترو نية．
〒ץ．مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبو عات، الكويت،

VV ضدن محاضرات الموسم اللثقافي لكليــة اللغـــة العربيـــة بجامعـــة أم

$$
\text { القرى، • } 999 \text { 19 م. }
$$

人شاهناهل العرفان في علوم القر آن، للزرقاني（هحمد بن عبد العظيم）، تتح．
مكنب البحوث و الدراسات، بيروت، دار الفكر، طاه، 997 （م．
9\％．دنهج التجديد الديني عند عبد القاهر الجرجاني، د．سدير أبو زيد، دجلة
كلية دار العلوم جامعة القاهرة، العدد بY، O ．．Y م
－ـ．دنهج اللتعاهل هـع الشناهد البلاغي بين عبد القاهر و كل دــن الســكاكيّ
و الخطيب القزويني، د．عويضل العطوب، مجلة جامعة أم القرى لـعلـوم
الثشريعة و اللأغــة العربيـــة و آدابـهــا، جل ا، ع ع س، جمـــادى الأولــى

$$
.-1 \leq r 0
$$

## 

اء.منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه ه، د. مصطفى الصادق


أبو الفضل إبر اهيم، دار نهضة دصر، القاهرة (بدون).
ケ؟.نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني أول محاولة في العلوم الإنسانية (الجزء الأول)، د. سمير أبو زيد، مجلة (الهواقف) للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ، الجزائر، العدد الأول: ديسمبر V • + + ؟ ؛.النظم في دلاثل الإعجاز، د. مصطفى ناصف، حوليات كليــة الآداب، جامعة عين شدس، القاهرة: 900 ام.
○؛.النكت في إعجاز القرآن (ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن)، تــح. محمد ز غلول سلام، ومحمد خلف، ط. دار المعارف بدصر (د.ت).


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

## ثامنا :

## الأدب والنقد

