# نَقْضُ تتاوب حُروف الجرّ في القر آن الكريم . 



تناوب ، جذو ع ، النخل

د ـ ـ كاطع جار الهّ سطام
الجامعة السستّصرية / كليّة الآّاب
satmhamd@yahoo.com

## ملخص البحث

مِن مسائل النحو العربيّ التي تردِدُ كثير ا عند النحويين و المفسّرين أنّهم قد يجدون في الآية القر آنية فعلاً يُعدَّى بغير فعل التعدية المعروف معه في العربية ، فيلجأ فريقٌ منهم إلى أن يقول : معنى حرف التعدية هذا يُر اد به معنى حرف آخر غيره ، إذ ذهب الكوفيون إلى أنّ حروف الجر في العربية ينوب بعضهها عن بعض
 أحرُف الجر لا ينوب بعضُها عن بعض ، وما أو هم ذلك فهو عندهم على تضمين فعل التصليب معنى فعل يتعدى بذلك الحرف ، أو يكون التركيب مؤو لا تأويلاً يقبله اللفظ ، فقالوا : شُبّه المصلوب لتمكُنهُ من الجذ بالحالَّ في الثيء . ومن ثمّ صـارت المسألة ظاهرة لدى المحدثين فألفّو ا فيها كُتبا تحمل عنوان (ظاهرة تتاوب حروف الجر) أو (ظاهرة التضمين) ، أو أشثباه هذين . فتعدّدت المصطلحات تبعا للخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ، أينوب حرف الجر عن غيره أم إنّ الفعل هو الذي يضمّن معنى آخر فيُحدَّى تعديته ؟ ولمّا كثرت الآيات القر آنية التي فُسّر فيها حرف الجر (في) بأنه ينوب عن (على) انتخب البحث واحده منها
 على هذا النمط من النيابة الحرفية لايهم جميعا . فطول البحث في الاستدلال على نقض الاستشهاد بها على مجيء (في] بمعنى [على) ـ ونقض أن يكون فعل التصليب متضمنا معنى فعل الغرس و الدفن . والبحث محاولة لنق النيابة الحرفية في القرآن الكريم وذلك برد الر أي الكوفي القائل بالنيابة الحرفية ونقض الر أي البصري القائل بالتضمين، ففي قوله تعالى : لو لأصلِّبنَّكم في جذو ع النخل) خلص البحث الِّلى أنّ المر اد بالجذوع أسافل النخل لا سيقانها الضخمة التي تحمل الرأس ومن ثم يكون التصليب فيها ظاهر ا حقيقة دونما مجاز ولا تضمين أو تحولّ في مدلول حرف التعدية . وأما تلك السيقان الضخمة التي يعتمد عليها رأس النخلة فقد سمّاها القر آن الكريم أعجاز النخل كما في مشاهد القصص القر آني لهالك قوم عاد في سورتي [القمر : 20]و [الحاقة : 7].

Reverse rotation of prepositions in the Koran \{Oguetlinkm in the trunks of palm trees\} model

Rotation, trunks, Sieving<br>a m d. Qatea Jarallah Satam<br>Mustansiriya University / Faculty of Arts<br>satmhamd@yahoo.com

Research Summary
Issues of Arabic grammar that comes up frequently when grammarians and commentators they might find in the Quranic verse actually infected without doing Altaadih known to him in Arabic, he resorts group of them to say: the meaning of character Altaadih this intended meaning another character other, as he went alkofion that letters traction in the Arab designee from each other quoted above says: ( and Oguetlinkm in the trunks of palm trees ) means the trunks of palm trees , while gold albasrion that prepositions are not representative of each other, and Ohm so he have to include the act of curing the meaning did exceed that letter, or the installation Múla interpretation acceptable pronunciation, said: almost crucified for being able of trunk once did in the thing.
It then became the modern phenomenon of the issue Volfoa where books titled (the phenomenon of rotation of prepositions ) or (modulated phenomenon ), or quasi these . Vtaddt depending on the terms of the dispute between the two teams in this issue, Oenob the preposition from the other or if the act is that ensures another meaning Faady the Taadith.
As abounded Quranic verses that explained where the preposition (in) that acts on behalf of ( the ) elected Find one of them for research and analysis which says (and in the trunks of palm trees) [Taha: ${ }^{\vee}$ ] ] It is this verse witness Mubarraz Oguetlinkm
Search inferred vetocited And long. on this type of prosecution craft they all have the advent of (in) words (on). And set aside to be done sclerotherapy, including the meaning of the act of planting and burial.
And research to try to overturn the prosecution craft in the Koran and the cold opinion Kufi view on behalf of the craft and set aside opinion optical view in the trunks of palm trees) research Oguetlinkm embedding, in the verse: (To sieving no legs huge bear head and then have أسافل found that to be Paljdhua sclerotherapy where apparent fact without metaphor does not include or a shift in the meaning of letter Altaadih. As for those huge legs upon which the head of Palm has called the Koran trunks of palm as in the scenes of Quranic stories for the destruction of the people who returned in Koranic Moon: ${ }^{r}$ •] and [Reality: ${ }^{\vee}$ ].
بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد لهّ ربّ العالمين و الصلاة و السلام على أثشرف المرسلين نبيّنا محمّد وآله الطيّيّن الطاهرين وبعدُ . فين مسائل النحو العربيّ التي تردِدُ كثير اعند النحويين والمفسّرين أنّهم قد يجدون في الآية القر آنية فعلا




 فيها كُبا تحمل عنوان (ظاهرة تتاوب حروف الجر) أو (ظاهرة التضمين) ، أو أشثباه هذين . فتععدّت اللصطلحات تبعا للخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ، أينوب حرف الجر عن غيره أُ أم إنّ الفعل هو الذي يضمّن معنى آخر فيُعُّدَّى تعديته ؟
ولكثرة أمثتا هذه الظاهرة لدى المفسّرين وتعدّد أوجهها وتنو ع أنماطها آثرت - في البدء - أن أفـف عند نهط واحد منها هو مجيء (في) بمعنى (على) لأبسط القول من خلاله في ظاهرة النيابة الحرفية تانية تأصيلا وتحليلا ونقضا وبناءُ ـ ثم تبيّن أنّ الآيات القر آنية التي فُسّر فيها حرف الجر (في) بأنه ينوب عن (على ونى
 فِي جُُُوع النَّلْ ( طه : VI جميعا . فطول البحث في الاستغلال على نقض الاستشهاد بها على مجيء (في) بمعنى (على) • ونقض أن الن يكون فعل التصليب متضمنا معنى فعل الغرس و الدفن . أما سائر الآيات الني وُجِّه فيها حرف الجر (فيا بمعنى (على) فليس ثهة إجماعٌ على القول بالنيابة الحرفية أو التضمين فيها ، إذ غالبا ما يردُ الرأي الراجح الذي يحمل الكلام على معنى الظرفية مبثوثا بين جملة آراء هيمنت عليه ، فيكفي لكثف اللثام عن ذلك الرأي الراجح تبيانُ الفروق اللالية بين الظرف والاستعلاء اعتمادا على المعنى العام المحصلّ من مجمل التعبير القرآني الذي صُرف فيه حرف الجر (في) عن معناه الرئيس . وفي النيّة التوسّع في دراسة هذا الموضوع ليأتي في در اسة شاملة تجمع شتاته .

## تناوب حروف الجرّ أم تضمين فعل معنى آخر؟

تعدّ مسألة تناوب حروف الجرّ من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين(") ، فالقول بجو از قيام بعض الحروف مقام بعض هو ثول الكوفيين الذين رأوا أنّ (إلى) في قوله تعالى :









 البصريين بأنّه قول فقهاء أهل العربية(\&) .
وانسحب أثر هذا الخلاف بين علماء المدرستين إلى كتب النصحيح اللغوي ، إذ النقم أصحابها بين منكر لتعدية الفعل بحرف جرّ غير مألوف معه وبين من أجاز هذا النوع من التعدية اعتمادا على التضمين الذي يُشُرب على وفقه الفعل معنى جديدا إلى معناه الأصلي من اقترانه بحرف الجر غير المألوف معه ،
 يزدريه ازدراء أي احتقره احنقارا ، ولا نتل ازدرى به "(م) . لكن الاكتور أحمد مختار عمر تعقّب تلك
 به ، إذ " يمكن تصحيح الاستعمال المرفوض على تضمين الفعل ازدرى معنى استهان الذي يتّدّى بحرف الجر "(')
ويككن القول : إنّ تعدية الفعل بحرف جرّ غريب عمّا هو مألوف - كما في هذه الأمثلة وغيرها - فيه


 معنى : الفتتة ومعنى الزيغان . لأن (في) للظرفية ولو جيء بها في الآية لكانت فتنتهم الرسول حالّة في
 - حاشاه - بأحكام القر آن بسبب نلك الفتتة لكنّه لم يشكّ في في أنّ القر آن الكريم من عند الهّ ، ، وهذا أدنى طماح يمكن أن يسعى المشركون إلى تحققةه ، أما (عن) فللمجاوزة التي تدلّ على أن فتتنهم تلك تجاوز

كونها في وعاءٍ وظرفٍ ؛ لأنّا منصرفة عن الجهل بالقر آن إلى التُتكيك في أصل القر آن الكريم والرسالة

 التي عدّيت بــ) بيني).







 وينصرونها بأمو الهم وأنفسهم ويمضون على ذلك حتى يلقون ربهم دون أن يعلموا أقريب نصر الها أم بعيد؟ . و هذا هو شأن الرسل في تبليغ رسالاتهم ، فغاية ما سعى إليه عبيى (عليه السلام) في فوله هذا

 فلا تكون مشاركتهم إيّاة ذات فائدة له ، فضـلا عن ضعف المؤدّى لأنّ من يظفر بنصر الهُ لا يحتّاج إلى

## معاني حرف الجر ( في ) بين النحويين والمفسّرين .

أورد أصحاب كتب الحروف عدّة معان لحرف الجر (في) أوصلها ابن هشام إلى عشرة ، وذكر الجّ المرادي




 [الأعراف : A 1 ] .




$$
\text { - الهجاوزة ، بمعنى (عن) في : \} ومَن كَانَ فِي هذه أعمى \{ [ الإسراء : VY ] . }
$$

- ابتداء الغاية بمعنى (من) في :


 تَتَّقُنُ \{ [البقرة :
 وعلى هذا المعنى الرئيس يمكن حمل دلالة (في) في الأمثلة كلّها التي ذكرت شو اهد لنيابة (في) عن


 Y







 . ${ }^{10}$ (rr :


## 

## نيابةّ حرفيّةٌ أم تضمين فعليّ أم تنثبيه بليغ ؟ .

روى التُعبير القر آني عدّة نفاصيل من مشهـ إلقاء موسى (عليه السلام) العصا أمام قوم فرعون ، منها أنّ



 لأن كل واحد من العضوين يخالف الآخر بأن هذا يد وذاك رجل و هذا يمين وذالك شمال "((') " و القطع من خلاف " أثدّ على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة . لأنه إن كان قطعهما من جهة واحدة ييقى عنده شق كامل صحيح ، بخلاف قطعهما من خلاف "(1)" (') . وفي تأويل دلالة حرف الجرّ في الآية خلاف بين الفريقين ؛ لأنّ حمل تعدية فعل التصليب على معنى الظرفية الحققية غير مستحصل إلا إذا كان فرعون قد نقَر جذو ع النذل حتّى جوّفها ووضعهم فيها فمانوا
 جسم الإنسان بتمامه فضلا عن أنّ معنى الصلب لا يستحصل إلا بشدّ الصثّلب واليدين على الآلة ، و الدفن


 وشايع أكثر المفسّرين الاتجاه الكوفي(•) في تأويل تعدية التصليب بحرف الجر (في) بأنّه محمول على نيابة (في) عن (على) والمعنى (على جذوع النذل) • وجذع النظلة هو أخشن جذع من من جذ



أسلوب عربي معروف ومنه فول سويد بن كاهل("):

على حين منع فريق من المفسرين من ذوي الاتجاه البصري أن نكون (في) بمعنى (على) في الآية . فحمل الزمخشُري التعبير القرآني على الاستعارة و التثبية فقال : " شُبُّه تكَّن المصلوب في الجذي
 معنى الظرف فقال : " قوله $\}$ في جذوع النظل \{ انتّاع من حيث هو مو مربوط في الجذع وليست على حدّ قولك ركبت على الفرس"(「Y). ونقل الفخر الرازي قول الزمخشري وصرّح بضعف قول الكوفيين مع أنه الأشهر فقال : " شبّه تككّن المصلوب في الجذع بتّكّن الشيء الموعى في وعائه فلذلك قال في جذوع ع

النخل والذي يقال في الششهور أنّ (في) بمعنى (على) ضعيف"(؟؟). ثمّ اختار آخرون نأويل الزمخشريّ

 استعارة تبعية في الحرف (في) بغية إظهار المصلوب كأنه هد استو عبه جذع النظلة فصار وعاءُ و واضطم عليه . والإتيان بالحرف (في) للالالة على إبقائهم عليها زمناً مديدًا ، نتُبيهًا في استمر ارارهم عليها باستقرار الظرف في المظروف المشتمل عليه(Y)" . فليست (في) بمعنى (على) " لأن على للاستعلاء
 ور أى بعضهم أنّ الفعل هنا ضُمُّن معنى فعل آخر يتناسب مع حرف التعدية (في) . فضيُمّن التصليب
 فقط - أن يعلقهم على جذو ع النذل ؛ بل إنه يأتي بالمسامير فيغرسها في لحومهم حتى تدخل لحومهم داخل

 النظل حتى تصير فيها، فجاء حرف (في) لإفادة هذا المعنى ، ولو قلت : (في) ناب عن حرف (على) ، وأصل الكلام : لأصلبنكم على جذوع النظل ، لما أفدت المعنى المراد ، وقصرت في فهم الآية . ولكن السسامير هي التي تغرس في الجذوع لا اللحم فعنى الظرفية على وفق هذا التضمين غير محصل الا أيضا- بل المفهوم متنى إحكام التثبيت على الجذو ع بالمسامير فضلا عن أن هذا لا يعدو كونه تمثيلا بهم وهم أحياء وتمزيقا لأجسادهم فالا يستحصل معنى التصليب الذي يعني شدّ الظهر
 في توجيه دلالة الآية فجوّز أن يكون حرف الجر " (في) معناه الوع عاء والظرفية وقد تأني مكان على كفوله تعالى (و لأصلبنكم في جذوع النظل) أي (على) "(٪) . وشايع آخرون من مفسرين وأصحاب كتب الحروف الزجاجي في أن أصل (في) للظرفية وقد ترد بمعنى (على) كما فـا في الآية(T).

 - كما سيأتي- لكنّ الغر ابة في تأويله (في) بــ (على) فلم يحافظ على معنى الظرفية مع أن الأليق بأصول النخل أن يدفن فيها المصلوب لا يعلق عليها .

## أعجاز النخل : سيقانه ، وجذوع النخل : أصولُّه .



 على حين استّعل (العجز) بمعنى الساق الضخم الأي بحمل السعف والثار . فيكون معنى الظرفية















 :
 -






هو كقولك : أقبل بشتمني ، أخذ يشتمني . فذكروا أن الصيحة : أوّه ، وقال بعضهم : قالت با ويلتا "(ヶY) . فكأنّ زو ج إبر اهيم (عليه السلام) اقتربت منه واجنمعت إليه ثم صاحت . و الصرّة الجماعة المنضمّ بعضهم إلى بعض كأنّهم صُرّوا أي جُمعوا في وعاء(^) ، و أما (صرصر) فهو ترجيع لمعنى جمع الثيء بشدة حتّى يُسمع له صوتٌ وجلبة ، فالريح وصفت بالصرصر في الآيتين لأنّها " متكرِّر فيها البرد ، كما نقول : قد قلقلت الثيء ، و أقللت الثيء : إذا رفعته من مكانه ، إلا أنّ قلقلته : ردّدته أي كررت رفعه ، و أقللته : رفعته فليس فيه دليل نكرير ، وكذلك صرصر وصرّ ... إذا سمعت الصوت غير مكرر قلت قد صرّ... وإذا أردت أن الصوت تكرر قلت : صرصر"(ª) . ويبدو أن الريح الصرصر جامعة بين الأمرين ، فهي عاصفة شديدة الهبوب ، باردة شديدة البرد(•ء) . وقد وصف التعبير القرآني تلك الريح بالعُتُوٌ -أيضـا- ، وأخبر أنهّا سُخّرت على عاد سبع ليال وثمانية أيام فصاروا كأنّهم أعجاز نخل خاوية ، ويفهم من هذا النتشبيه أنها من شدّة بردها وفرط عُتوّها اقتلعت القوم من منازلهم ودحرجتهم عدّة مرات حتى اجتمعت أطر افهم إلى أجسادهم فقضُوا جميعا وهم جامدون من فرط البرد لا حر ال فيهم • وبهذا لا بدّ من أن يكون المر اد بأعجاز النخل سيقانها كي يفهم نشبيه القوم الصرعى على هذه الثشاكلة بها ، إذ يتحقّق فيها معنى الجمع الثديد الذي بان في الثلاثيّ (صرّ) فضلا عن محاكاة صوت الريح الثديد بتعاقب الصـاد الصفيري و الر اء المرفرف .

ب- ذكر التعبير القرآني أنّ (الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى) ، ولو كان المراد بالأعجاز أصول النخل المنغرسة في الأرض لما استحصل معنى الصرع بل المفهوم معنى التمزيق • وذكر التعبير القرآني قبل ذلك أن رؤية القوم الصَّرعى متحقِّة في (فتزى القوم) ، أي تشاهد القوم الهلكى في تلك الأيام والليالي صرعى مطروحين(1٪) ، فهم لم يمزقوا بل مانوا وطرحوا على الأرض أجسادا ضخمة تماما كسيقان النخل ولو مزقّوا لما تحققت رؤية قوم بعينهم بل المرئيّ أشلاء كمزقة لا يصدق وصفها بالقوم . فضلا عن إن لفظة (القوم) نفسها تحمل دلالة على حفظ القوام ي المخلوق في أحسن نقويم ، لأنها مشتقة من القيام والاسنقامة وليس فيها إثشارة إلى تمزيق بدن الإنسان أو تقطيعه .
६- نشبيه القوم الصّرعى بأعجاز النخل الخاوية يستدعي أن يكون المراد بالأعجاز الخاوية سيقان النخل التي انحنت إلى الأسفل من شدّة الريح وهذا هو حال قوم عاد في مبندأ إرسال الريح ، والجذر (خوى)
 لفظة (خاوية) في أربعة مو اضع أخرى تصف أبنية عامرة شامخة ثم صارت خاوية على عروشها و هذا يعضد تفسير الخواء بالارنكاس و السقوط والتسفل بعد الثموخ و العلو والرفعة . و النخل لمّا يموت ساقها

تتخنى رؤوسها إلى أسفل وحينئ يظهر تشبيه القوم الصرعى بأعجاز النظل الخاوية في مبتدأ الأمر لأنّهم ماتوا في ديار هم وهم وقوف من شدّة تمستّهم ونششَّهُّه بالجدران ، وموت الإنسان و واقا يشبه تماما موت النخلة إذ ينحنى الرأس في كلتا الحالين إلى الأسفل ، و لا معنى لتخبّط المفسرين ونتشت أنقو الهم في تأويل

 ويبدو أنّ صورة نتثبيه القوم الصرعى بأعجاز النظل الخاوية تسبق الصورة الأخرى التي تشبّه القوم
 وانتهى بنز ع الناس من مأو اهم و هذه الصورة أقوى وأثند وأفضع من سابقتها وفيها الريح التي تتز ع الناس ومعناه أنها نتقلعهم ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتدقّ رقابهم فيصبرون (كأنّهم أعجاز نذل منقعر) أي سيقان نخل منقلع لأن رؤوسهم سقطت عن أبدانهم ، أو أنها تنزع الناس من حفر حفرو ها ليمتتعوا بها عن الريح(sr) .
○- معنى " المنقعر هو المنقلع من أصله ، لأنّ قعر الشيء هو قراره المستقلّ منه ، فلهذا قيل للمنقطع من أصله : منقر "(\&ء) ". ولو كان العجز هو أصل النخلة المنغس في الأرض لما كان في تشبيه القوم العمالقة الصرعى به وجه بل لما كان لوصفه بالمنقعر في التعبير القرآني وجه لأنّ أصل النـل النظلة هو قعر ها وا وهو منقعر أصلا لا بفعل الريح الصرصر فما معنى وصفه بشيء هو مو من لوازمه بل المراد بالأعجاز سيقان النذل التي اقتلتت من جذور ها و هذا هو حال فوم عاد الجبارين الذين جابوا الصخر بالوا اد لما أهلكوا بريح صرصر عاتية . فالمحصل من كأنهم أعجاز نخل هو تثيبيهم بسيقانها المنقلعة عن مغارسها . ฯ- المألوف في التتبير القر آني أن تمزيق الأجساد وتنتيتها وتهشيمها لا يقع بالريح بل بالصيحة كإهلاك
 والتُحول من جرم إلى آخر يذكر معه الفعل (كان) كما في الآية أو (جعل) كما في \} فَجَعَكُمْ كَعَصْفٍ
 يذكر الجعل ولا الكون علم أن المراد ليس مسخهم بل فتلّهم وهم على صورتهم الآدمية التي لا يُشبهها إلا ساق النخلة .
ฯ- ذكر التعبير القر آني أن الريح الصرصر تنز ع الناس ومعنى النزع في العربية ، جذب الثنَّيء بقوة من



 النذل من الأرض وقلع الناس من بيوتهم يظهر الثبه الكبير ، ولو كان المراد بالأعجاز أصول النظل وأسافلها اللدفونة في الأرض لمّا تحقّق الشثابه في النزع بين الناس والنظل ، وذكر التّبير القرآني
(الناس) ليشمل ذكورَهم وإناثهم ، صغيرهم وكبير هم • ورُوي : أنهم كانوا يتداخلون الشِّعاب ، ويحفرون الحفر ، ويندسُّون فيها ، ويُمسك بعضهم ببعض ؛ فنتز عجهم الريح ، وتُصر عُهم موتى ، ثم صـاروا بعد موتهم \} كأنهم أعجازُ نخل مُنقَرٍ \{ ، ، وشُّهِّوا بالأعجاز ، وهي سيقان النخل التي قطعت روؤسها و اقتلعت من أصولها ؛ لأنّ الريح كانت تقطع رؤوسهم ؛ فتبقى أجساداً بلا رؤوس ، فيتساقطون على الأرض أمو اتاً ، وهم جثث طو ال(7) . فكان تشبيههم بالنخل ظاهرا لأن النخل معروف بطوله ، وقد ذكر التعبير
 والباسقات من النخل الطو ال(گv) .
V- فسّروا المنقعر تفسير ا يلائم كونه ساق النخلة ومع ذلك تأولّوا وأغربوا في صرفه للداللة على أصول
 الأرض أمواتاً وهم جثث طوال عظام ، كأنهم أعجاز نخل وهي أصولها بلا فروع ، منقعر : منقلع : عن مغارسه . وقيل : شبهوا بأعجاز النخل ،لأنّ الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجساداً بلا رؤوس"(^ء). وفي كلنا الحالين لا يفهم تشبيه القوم الطوال الصرعى بأصول النخل تحت الأرض إذ لا يتصور وجود أصلٍ للنخل يخلو من الفروع تحت الأرض لتحقيق المشابهة بينه وبين الميت . وأما أن يكون تشبيههم بأصول النخل حاصلا من قطع رؤوسهم فصورة في غاية الغرابة والغموض ، ولك أن تتصور مدى التتافر بين من قُطع رأسه وبين أصول النخل المنشعبة تحت الأرض ، بل المحصل قطعا أن أعجاز النخل هي سيقانها القائمة فحسب ع وأغرب ابن عاشور حين قال : " وجه الوصف بــ \}منقعر الإِشارة إلى أن الريح صر عتهم صر عاً تفلقت منه بطونهم وتطايرت أمعاؤ هم وأفئدتهم فصـاروا جثظًاً فُرغا ـ و و هذا تفظيع لحالهم ومثلة لهم لتخويف من ير اهم "(9ء). و \}منقعر\{ " اسم فاعل انقعر مطاوع قَعره ، أي بلغ قَعَرْ بالحفر يقال : قَعَرَ البئرَ إذا انتهى إِلى عمقها ، أي كأنهم أعجاز نخل قعرت دو اخله وذلك بحصل لعُود النخل إذا طال مكثه مطروحاً "(•). ويردّ على هذا أنّ تجويف عيدان النخل من تحت الأرض بهذه الحالة ليس مرئيا أصـلا فيشبه به فوم صرعى بُقرت بطونهم ونتاثرت أمعاءهم ، وإن كان المراد بعود النخل هو الساق الظاهر فتجويف باطنه لتحقيق معنى الانقعار كما تصوره ابن عاشور غير مستحصل وإن طال به الأمد لأنّ باطنه أشد وأصلب من أن يجوف بأثر من آثار الطبيعة مع بقاء ظاهره سليما ، ثم إنّ المعقول مع أثر الريح الثديدة على الأبدان أن يُمزق ظاهر ها لا باطنها من أمعاء و أفئدة ، ومن هنا يبعد تحقيق المشابهة بين تجويف باطن عيدان النخل ، سيقانَ كانت أم أصو لا ، وبين بقر بطون الموتى ، والأظهر أن يكون المر اد بالآية قلع سيقان النخل من

جذور ها لا تجويف باطنها إذ لا يتحقق معنى النزع بقلع جوف الثيء بل بقلعه من أصله . ^- ذكر التعبير القرآني أن مصبر قوم عاد هو ( كأنهم أعجاز نخل منقعر ) تارة و ( كأنهم أعجاز نخل



لكنّ صيحة جبرئيل (ع) جعلت الثموديين أثشلاء ممزّةّة كحُطام الثهجر ، أي أنّ الريح التي أرسلت على قوم عاد لم تمحقهم محقا ولم تمزق أجسادهم خلا إنها أماتتهم أول الأمر فخوت رؤسهم كما تخوى رؤوس



 كأن" ), فجعلّهم كحطام الشجر وليس كسيقانه , والفرق واضح بين الثجر المحتقظ بسيقانه و الثجر المحطم , حيث فصلت الرؤوس عن الأجسام في قوم عاد , و هشمت الأجسام في فوم ثمود . والعقوبتان تلانمان

 والذين عرفوا بقوة الجسم وهم ثود الذين جابوا الصخر بالو اد وحفروه عوقبوا بتمزيق أجسادهم وتفتيتها ليكونوا عبرة لمن ظن أنه ذو بأس شديد. 9- إنّما فسّرت الأعجاز بأنها أسافل النذل لشيوع إطلاق العجز على آنر الشّ الثيء ، فالأجسام المنتصبة على الأرض يكون أولها إلى السماء وآخرها إلى الأرض . لكن التـيا التعبير القرآني أطلق الأعجاز هنا على
 المقطوعة التي تقلع من منابتها لموتها إذ تزول فروعها ويتحات ورقيا ونها فلا يبقى إلا الساق الأصلية فلذلك


 سميت بذلك لنأخّر ها بعد سعف النظل والثمار فهي في عين الرائي آخر جزء من النذل وعليها ينكئ سعف النخل ويستقر تماما كما يستقر الناس على أعجازهم . - ا- نكاد تجتمع نظائر عجز في باب الاشتقاق الأكبر على معنى عام يتّضح فيه معنى الصلابة دون




 حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء . فكأن المتعبب من الشيء قد قعد به فكره ها إلى الأرض حيث ذلك العظم ، وهذا الاشتقاق يشبه تـماما اشتقاق المعجزة من العجز فكأنّها من شدّتّها نُقُد الخصم على عجزه فلا يستطيع حر اكا أزاءها .

ج - يقال : نصل" أعجف وهو الدقيق(ov) . وقوله تعالى : \}سبع عجاف\{ [يوسفr٪؛]، جمع عجفاء نقيض سمينة ، كأنّها قد برزت عظامها من فرط الهز ال ومع ذلك هي قويّة بما يكفي لتأكل السبع السمان (^) . د- العجلة : الإداوة الصغيرة التي يعجل بها عند الحاجة ، والعجلة : خشبة معترضة على نعامة البئر، وما يحمل على الثيران ، وذلك لسرعة مرّها. و العجِل : ولد البقرة لتصور عجلتها التي تعدم منه إذا صـار ثورا(09)
هــــــ العجم : النوى ، الواحدة : عجمة ، إما لاستتار ها في ثثي ما فيه ؛ وإما بما أخفي من أجزائه بضغط المضغ ، أو لأنه أدخل في الفم في حال ما عضّ عليه فأخفي ، والعجم : العض عليه ، وفلان صلب المعجم ، أي: شديد عند المختبر. و العجمة : خلاف الإبانة ، والإعجام : الإبهام ، و العجم: خلاف و العرب، وسميت البهيمة عجماء من حيث إنها لا تبين عن نفسها بالعبارة إبانة الناطق. و - العُجْدُ: الزبّبيب ، و هو حبّ العنب أيضـا ، ويقال : بل هو ثمرة غبر الزبيب شبيهةٌ به ، ويقال : بل هي الحُنْجُدُ. لا يعرف عرام إلا العُنْجُد (.) " ز - الحُجَرُ جمع عُجْرة كل عُقدة في خشبة أو غير ها. والُُعْجَرُة : خرو ج السُّرّة . وكذلك المِعْجَر حتى يقال : هذا سيف أَعْجَرُ، وفي وسطه عُجْرَة، ومِعْجَر• وحافر عَجِرّ، أي: صلب شديد. والأعجر : الضخم الوسط من الناس. فلا مناص من النظر في نظائر الجذر (عجز) أن يكون المراد به أصلب جزء من أجزاء النخلة وهو ساقها الشديد الذي تتعتمد عليه وتستقيم به .
أما الأدلة على أنّ جذو ع النخل هي أصولها من آخر الساق فُويق الأرض إلى عمقها فهي : 1- تكاد تجتمع مرادفات الجذع في باب الاشتقاق الكبير على الأصل الذي يُعتمد عليه وإن قطع هذا الأصل اسنؤصل ما كان عليه ، ومعظم ما تَّث الجيم والذال من الجذور كلّها تفيد معنى القطع والاستئصـال و الإبانة و الكسر كما في :



 الأَكَرِ وِ أَصل كلّ شي\& د- جَذْفَ الثيءَ جَذْفاً قَطَعَه ، و المَجْنوف الذي قُطِعت قو وئُمُه ، وجَذَنَ الطائرُ يَجْذِفْ أَسْرَع تحريك جَناحَّه وأَكثر مـا يكون ذلك أنْ يُقَصنَّ أَحد الجناحين (07) .


و - الجِذْل أَصل الشيء الباقي من شجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع ، والجذِّل ما عَظُم من أُصول الثُجر المُقَطَّع ، وأَصل كلّ شجرة حين يذهب رأُسها(T) . ولذا يقال : يفرح الجذل ، أي الفرح الباقي أصله في نفسه فهو أثبت الفر ح وأبقاه .

 قطعة من الجمر . وقيل : الجذوة : الذي يبقى من الحطب بعد الالتهاب(1) (1). فالجذّ أصل لما تُطع ويتنوع بتتوع لامه فإذا كان المقطوع بالراء انصرف إلى أصول الشجر الخفيف الحوليّ ، وإذا ثلث بالعين انصرف إلى أصول الثشر المعمر وغلب استتعماله للنظل ، وإذا ثلث باللواو







 والجْذُعُ واحد جُذوع النظلة ، ويبدو أنه أصلها الذي منه تتبثق وتعطي أكلها تماما كالجذع من الأنعام الذي
 "(99) ، وهذا القول وحده يكفي لللتفريق بين الساق والجذع فليس المقصود بجذع النخلة ساقها . r- تأويل الجذع بأصل النظلة ملائم لمشاهد القصص القر آني الذي ورد فيه لفظ الجذع كما في قصـة مريم


 و إنما وصفت الآية الكريمة فعود مريم إلى الجذع ثم مفاجأتها بـخاض الو لادة بذكر الهمزة التي تفبد اللالالة على اللخول في المخاض دخو لا عسير ا لما فيه من الجهز والمشقة فضلا عما اختلّج في نفسها من كونها بلا زوج • ويظهر بُعد تأويل الجذع بساق النظلة ، بل الجذع هو أدنى جزء من النظلة إلى الأرض وهو
 و أقربها إلى الأرض وهو جذعها الذي أصله تحت الأرض وأعلاه على سطحها
 ورد في البيان القرآني ما يدل على أن استعمال الهّز مع النبات يدل تحركه أثناء نموه وانبثاقه نحو الأعلى



 اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا كان الأمر من الححاسن والمنافع فقوله : ا اهتزت ورَّبَتْ

 الذي سيكون بمنزلة القبر لهم ، وذلك منه إمعان في إذلالهم أحياء ثم مونى في حضارة الـارة كانت تُكرّمّ موتاها
 ، لكن دفن الأحياء أسفل النظل نشنيع بهم لأنّ مآلهم كالروث الذي يمتصتّه النبات ويتغذّى عليه . لا أن يُقطع نخل مثمر لصلبهم فيكلك النخل أيضا مع هلاك المصلوبين عليه .

## الخلاصة

ذهب الكوفيون إلى أنّ حرون الجر في العربية ينوب بطضها عن بعض فقوله تعلى : (ولأصلَّلًّكم في










## هو امش البحث


(Y) الجنى الداني 7 § .
( ) بد (
(\%) قل ولا تقل 190



 (9) ظ : البرهان \&/r.






 المحيط (7)
 . $101 / 11$
(10) ظ : جامع البيان




V99 أضواء البيان (V)


(



و أيسر التفاسير
. VT البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري في مجاز القر آن (Y)
(Y) الكشاف (Y)
 المديد \& \& . V9 (البر هان (Y)
(
(r.
r) الأحكام في أصول القرآن (Y)


(
 (Y) ظ (

17r/£ المفردات (
(

$$
\begin{aligned}
& \text {. IENV أضواء البيان (E.) }
\end{aligned}
$$


 التنزيل orl/r
(گ)
(६ヶ)

 r ra/r


( الكشاف




1-V/RT الصحاح (Or)
(0६) ظ : النهاية في غريب الحديث
(00) ظ : الصحاح :

(OV)「 H / / / (0人)






rov/r (70) اللسان

(TV) العين / TV /

(79) العين


. الفخر الرازي (VY) (VY)

المصادر والمر اجع

*     * الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي (ت (ا9هــ) , مطبعة مصطفى البابي الحبّي , طץ, 901 ام.
 ٪ ٪ إشاد العقل السليم إلى مز ايا الكتاب الكريم : أبو السعود (ت 9Ar هـ هـ ) ، تحقيق خالد عبد الغني محفوظ ، طا ، r.l. دار الكتب العلمية ، بيروت
* 

 الإنصاف لمحمد محيي الاين عبد الحميد ، المكتبة النتجارية الكبرى ، مصر ، 197) ، 197 ،
٪ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : البيضاوي (ت (9هاهـ) ، تح: عبد القادر حسونة ، دار الفكر ، بيروت 997 ، 97 ام * أيسر الثفاسير ، أبو بكر الجزائري ، الرياض
*

*     * البحر المحيط في التفسير : أبو حيان (ت (

 *

*     * . . . . . . . ٪ النترير والتنوير ، الطاهر ابن عاشور ، طا ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت . . . ※٪ ترتيب كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيبي ت Vo اهـ تحقيق مهـي المخزومي وإير اهيم السامرائي تصحيح الأستاذ أسعد الطيب ، طهران




 * جامع البيان عن تأويل القران: الطبري (ت • آهــ) ، طبعة مقابلة على الأجزاء المطبو عة بتحقيق الأستاذ محمود




 *٪ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، الآلوسي البغدادي ، تعليق محمد أحمد الأمل وعمر عبد السلام السلامي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، ط1 ، 1999 ، 19 ،


٪ الصحاح ، معجم الصحاح قاموس عربي عربي مرتب ترتيبا ألفبائيا وفق أوائل الحروف: إسماعيل بن حماد


* © فتح القدير الجامع بين فني الرو اية والاراية من علم الثفسير ، الشوكاني ، دار الفكر، بيزوت ،لبنان، دط ، دت .

* (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : الزمخشري (ترلمهـ) ، طا ، دار الفكر ، plavV
※ الكشف والبيان في تفسير القر آن المعروف بتفسير الثغلبي ت YY \&هـ ، تحقيق سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، طا ، \& \& . . .
٪ اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الدمشقي الحنبلي (•^^هـ) ، تحــ : الثيخ عادل أحمد عبد الموجود والثيخ
 ٪ لسان العرب ، الإمام العلامة ابن منظور (تا/ (اهــ) ، اعتتى بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ، طّ ، دار إحياء التزاث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، د ت .
 القاهرة ، دط ، دت .


 * معاني القرآن ، الفرّاء (r-Vهـ)، تحقيق : أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، دار السرور ،900، ام .
 ** المفردات في غريب القران : الراغب الاصفهاني (ت ب. مهـ) ، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.





٪ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام الأنصاري (تاهاهــ) , حقته: محمد محيي الاين عبد الحميد , مطبعة المدني, القاهرة .
※ نظم الارر في تتاسب الآيات والسور : البقاعي (ته^هــ) , تحـ : عبد الرزاق غالب المهذي , دار الكتب العلمية , 990 ام .
※٪ النهاية في غريب الحديث والأثر : ابن الأثير الجزري (ت7.7هـ) , تحـ : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي , المكتبة الإسلامية . * الشامية , , دمشق , بيروت , طا, 10 اءهـ .

