# خطوات أساسية وتطبيقات عملية لتحقيق المخطوطـات 

## عبلد الرزاق د حموز : أستاذ محـاضر "أ" <br> كلية العلوم الإسلامية . جامعة الجزائر 1

الملخصس
يقوم بحثي حول أهمية تحقيق المخطوطات التي تهدف إلى بعث الحضـارة الإسـلامية من جديد يغ عصورنا المتأخرة، وإثراء الفـكر الإسـالامي وفق التطورات العلمية الحديثة والمعاصرة، لعلّ ذلك يـكون عامـلا قويا ومسـاهما يِّ تتشيط الحركة العلمية والفكرية بيلدنا الجزائر خاصة، والعالم الإسـالامي عامة. بيان مـكانـة ببلدنا الجزائر، التي تشهـد بروز عدد هـائل من العلماء المختصـِّين يِّ العديد من العلوم والفنون على مـرِّ العصور.

بيان المنهجية العلمية الدقيقة التي ينبغي أن يسلكها طالبُ العلم سبيل تحقيق تلك الكنوز العلمية وإخراجها إلى النور.

مع عرض حقيقي لبعض أهم تلك الخطوات الأسـاسية ِّن تحقيق المخطوطات، لإخراجها على أبهى صورة مـمكنـة، ولتـكون نبراسـا لسـائر طلبة العلم، وتسـاعدهم يوْ الاطلاع على مـا أنتجـه علمـاء المفرب الإسـالامي عمومـا ،
 تاريخنا التليد بحاضرنا ومستقبلنا المجيد؛ وعامـالا مسـاعدا وِ تقوية عملية التواصل المعرِيخ بين الماضي والحاضر والمستقبل، فـلا تقدُّم ولا ازدهـار إلا
 بيان أهمية الدعوة إلى فتح وتأسيس مراكز


 لــه شــأن واهتمـام

## Summary

## (Principal steps and Practical Applications to studying the Manuscripts)

This academic research highlights the matter of studying the Manuscripts, a critical subject in our Islamic and Heritage, it is among the subject that had a remarable attention from a conciderable number of modern specialist, with the Islamic civilization, and in an attempt to enrich the Islamic thought according to modern and contemporary scientific development. This might be astrong factor to revitalize the scientific and intellectual movement in Algeria Notably, our home country, and the Islamic world generally.

I have written this research on the basis of the following real questions: is the interest in studying the manuscript beneficial scientifically?; Or not?/

Did it build a reputation in Algeria, our country, wich has witnessed a tremendous number of specialized scientists in numerous arts and sciences through the time?.

If this is the case, how the sciences seeker should follow his path to study such scientific treasures and make them protrude to enlightenment.

I discussed some principal stage in studying the Manuscripts which the science seeker should follow, in order to write a scientific libraries with the production of our scientists in different specializations, to tie our fascinating history with our glorious present and future and help in reinforcing the cognitive connection between the pas, present and the future. According to this, I tried to divide my research as follows :

Brief introduction about the subject.
First Study Chapter: I highlighted the impotance of studing the manuscripts in the Islamic Thougt.

Second Study Chapter: I steted some of the aims, benefits and advantagers of Studying the manuscripts.

Third Study Chapter: I devoted this Chapter for the metholological and scientific stage in studying the Manuscripts, and I summarized them in (41 stage).

Conclusion of the research: I mentioned the most important results and recommendations of the research.

## مقلدمة

إنّ قضية تحقيق المخطوطات من القضـايا التي نـالت اهتمـامـا ملحوظا من قبل عدد معتبر من المختصـين، بهـدف بعث الحضـارة الإسـلاميـة من جديد يِ عصورنا المتأخرة، مححاولة منهم إثراء الفكر الإسـلامي وفق التطورات العلمية الحديثة والمعاصرة، لعلّ ذلك يكـر عامـلا قويا ومسـاهما يِّ تتشيط الحركـة العلميـة والفكرية بيلدنا الجزائر خاصة، والعالم الإســلامـي عامة.

لـذلك يطرح السئال الآتي: هل الاهتمـام بتحقيق المـخطوطات مفيد من الناحيـة

 يسلك طالبُ العله سبيلَه إلى تحقيق تلك الكنوز العلميـة وإخراجها إلى النور؟. هذا مـا أردت بيانـه من خـلال عرضي لبعض أهـم الخطوات الأسـاسـية وِ تحقيق المـخطوطات، وإخراجها على أبهى صورة مهـكنة، لتـكون نبراسـا لسـائر طلبة العلم،
 شتى التخصصـات؛ لعلّ ذلك يـكون مفيدا يِّ ربط تاريخنا التليد بحاضرنا ومستقبلنا المجيد؛ وعامـلا مسـاعدا يِخ تقوية عملية التواصل المعرِضْ بين الماضي والحـاضر والمستقبل، فلا تقدُّم

وتبعا لهذا ، حاولت تقسيهم بحثي إلى:

ـ مثلممة موجزة حول الموضوع.

- المبتيث الأول : بيـان أهمية تحقيق المخطوطـات في الفكر الإسلامي.

ـ المبجث الثاذي ؛ مقاصلد وفوائلد ومنـافع تحقيق المخطوطـات
ـ الالمبحث الثالثّ ؛ الخطوات الملمية المنهجية في تدقيق المخطوطـات
. خـاتِة البحتث وتـوصيـاتـهـ .

## المبحث الأول

## بيـان أهمية تحقيق المخطوطـات في الفكر الإسلامي

تـحتلّ مسـألـة تـحقيق المخطوطات يخ المفرب العربي والإســلامي ـ ومنـه بلدنا العزيز
 العلماء، سـواء تعلّق الأمـر بكتب اللغة وفروعها ، من نحو وبـلاغة وصرف، أو كتب التفسيـر وعلوم القرآن، أو كتب الفقه وأصوله ، أو كتب العقيدة والمنطق، أو كتب التراجم والسير، أو كتب التاريخخ والفلك، أو غير ذلك من الفنون والعلوم.
 الجزائر، حيث أضفى عليها حركة علمية دؤوبة، ونشـاطا ملحوظا، وحيوية مستتمرة فـي
 ملتقيات علمية، ونشاطات فـكرية وثقافية، و وخاصة مـا عرف باسـم: (تلمسـان عاصمـة الثقافة الإسـاميـة) لسنـة (2011 م)؛ وكذا ِِْ إطار (قسنطينـة عاصمـة الثقافة العربية والإسـاميـة لعـام 2014م / 2015م). وِضِ هـا السياق يـأتـي موضوع بحثّي، ويتعلّق ببيان: منهج تحقيق المخطوطات التي

تحتويها العديد من المكتبات والزوايا الجزائرية يِ مختلف منـاطقها.
المبحث الثـانـي
مقاصلد وفوائلد ومنـافِ تّحقيق المخطوطـات
إن عملية تحقيق المخطوطات على الرغم من كونها عملية شاقّة ومتعبـة، بل ومضنـية، وتستفرق أوقات طويلة جدا يٌِ إخراجها على أبهى صورهـا التي كتبها مؤلّفوهـا ، إلا أنها تهدف إلى إرسـاء عدة مقاصد ، لكونها ترتكز على فوائد ومنافع، يمكنـنا إجمالها على الشـكـل الآتي:
 العصور، فضلًا عن كونـه عامـلا مسـاعدا يِْ تقوية عملية التواصل المعرِض بين الماضي والحاضر والمستقبل.
2 ـ إحد اث حركـية فـكرية وعلمية وتراثية على السـاحة الوطنية والإقليمية والدوليـة. 3 ـ تتشيط حركة وعمل الصـحافيـين من خـلال الحديث عن هـذه الإنجازات التي

قدَّمها علماؤنا الكـرام ِِْ العصور الماضيـة.
4 ـ كـونـه عامـلا مسـاعدا يِّ تطوير المنظومة المعرفية واستتمراريتها يِ الحقل الفكري.

5 ـ مساعدة طلبة العلم هٌِ الحصول على أمهات المصـادر والمراجع التي هـم بحاجة إليها وِّ المجال العلمي التخصصي، من خلال إثراء المكتبات بها الما 6 ـ استفادة الفكر الإسـالمي على اختـلاف مشاربـه من عملية تحقيق المخطوطات،
 الفكر الاستشراقي المتعصِّب الذي يحاول بـثّ سمومـه التي تتفي الدَّوْر الإيجابـي لهذا التراث الإسـلامي العظيم.

## 

## الخطوات العلمية المنهجية في تحقيق المخطوطات

من المتعارف عليه في أغلب العلوم أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابدّ
 قـام بـه أسـالافنـا العظام لبنـاء حضـارة إسـالامية عريقة.


 شتَّيَى مـجالات الـحياة وميادين العلمروالمعرفة.
وعليه، حتى يتحقق ذلك، لابدّ من خطوات منهجية يسير عليها طالب العلم وٌ هذا
المجال، ويمكن إجمالها يٌٌ العناصر الآتية:

 ودقائقـه، ، وأسـاليب تدوينـه، ومناهـج كتابتابته، ، وأنواع خطوطـهـ 2 ـ كما ينبع من تـمرّس المحقق وخبرتـه بتحقيق 1 المخطوطات، ومعرفة أصولها ، وتمييـزه بين أنواع الخطوط المختلفة، مشرقية كانت أو مغربية، عند مواجهة الفموض


 الحروف غير المعجمة، وما يسمى بالتعقيبة، وغيرها.
 بتفاصيلـه، سـواء تعلق بالتفسيـر أو العقيدة أو الحديث ألـا أو اللفة أو الأدب، أو غيرهـا من العلوم؛
 وتصحيحها، حتى يـخرج الكتاب على أتـمّ صورة ممكنة كـما كتبها المؤلّف نفسهه،
 مذهبيّ، أو أيّيّ دافع آخر.
 الصعبة وغموضها، حيث يتطلبّ الأمـر منه التريّث والتأنّيّي، وعدم التسرّع وِّ كِّابِّ الكلمات إلا عن علم ويقين، وليس اعتمـادا على الحدس والتخمين²، ليخرج النصّ المحقق صوابا لا خطأ فيه.
إذا أدرك المحقق هـذا الهدف الأسمى، فعليه أن يعلم أنّ تحقيق المخطوط يهدف إلى:

 عنوان المخطوط، واسمم مؤلِّفه، ونسبتـه إليه، وتـحريره من التصحيف والتحريف والـخطـأ، والنقص والزيادة.. وما إلى ذلك.
 سيعتمدهـا ويـحدّد أصلًاً لـهـا ؛ ثـمّ قراءتها قراءة صححيحة؛ ؛ثم البـدء بتحـريـر النصّ المحقَّق، ، ومقابلة الأصل بالنسـخ الأخرى المختـارة.
 التعليقات الضرورية، كـعـزْوِ الآيـات القرآنية إلى سورهـا وأرقامها 5. ، وتـخريج الأحاديث



 الكتاب بكلّ يسـر .
 يتصرّف قِّ النصّ الــحـقَّق بالزيادة والنقصـان، إلّا على أسـاسِ علمـيّ سليم، كـأن يتصرّف



 7 - وينبغـي على المحقق أن يتفادَ إثقال الهوامش بالتعليقات، بل يراعي القصد والاعتدال، حسبـما تدعو إليـه الـحاجـة والضرورة، لأنّ هـدفه هو إخراج النصّ المحقق ِوِ

 ونهـجهه وطريقتـه وِْ الكتابة ، ممـا يسـاعده كثيـرا على التصـحيح والتقويه. 8 ـ كـما ينبغـي على المحقق أن يقوم بدراسـة علمية للكتاب الـــحقَّق، فهي على جانب كبير من الأهمية ، لأنها تلقي الضوء على عصره الذي عاش فيـيه، من النـي النـاحية السيـاسيـة والثقافية والعلمية والاقتصـادية والاجتمـاعية، ، وشيوخهه، وتـلاميـذه، وسـنة موللده، ووفاته، ،
 التحقيق، والمنهج الذي ســار عليـه المحقِّق قِّ دراستــهـ
9 ـ وتعتبر نسـخة المؤلف التي كتبها المؤلف بيده أرقى مراتب النسـخ المخطوطة ، وهي أولى يِّ التقديم على غيرهـا ، ولابدّ للمحقق أن يحـرص عليهـا ، ولعله يقف على نسـخ تتعدَّد
 المؤلف أو عاليـة، وإنمـا بينها وجوه تشـابه، أو اختلاف يِ وتـأخيـر ٌِِ بعض السطور والأبواب، أو تـكرار؛ ومـثل هذه النسـخ تحتـاج إلى مـزيد من الـدراسـة

10 ـ وِِّ هـذا السيـاق ينبغي على المحقق أن يتعرّف على تاريخ نسـخ المـخطوطة ، ويتثبّت
 عليـه يِ خاتـمة المخطوط.

11 ـ عهما أنّ عليـه أن يقف على السهـاعات والقراءات الموجودة على بعض


12 ـومن الخطوات الأساسية يٌ التحقيق: مرحلة نسخ الكتاب المخطوط، وهي مرحلة وِّ
 على أنواع الخطوط، سواء كان نسخيا أو كوفيا أو فارسيا أو مشرقيا أو مغربيا أو أندلسيا.

 13 ـ وعليه أن يـلاحظ أيضا بدقّة العـلامات والإشـارات التي توجد پِ أغلب المخطوطات، ومنها : (الإنحَاقـةُ) ${ }^{10}$.


14 ـ وينبغي أن يضع المحقِّق بعض الأمور نصب عَينيـيهِ عند نسـخ المخطوطة، يمكن تلخيصها فيما يأتي:
أ ـ أن يضع أثناء النسـخ علامات الترقيم المعروفة: من فاصلة، أو نقطة، أو قوسـين، أو علامة تتصيص، أو استفهام، أو تعجب، أو معكوفتين، أو علامة الجمل المعترضة، ونحو ونـو دلك ألك.


 مسطرا ، ليسهل عليه إعادة النظر فيها مرة أخرى عند مـرحلة المقابلة مع النسـخ الأخرى، لعله يهتدي إلى القراءة الصحيحة لها

 بِآَصلِه، وتيسيرا للرجوع إليه للمقابلة والتثبت
ط ـ درج بعض المحققين على وضع أرقام صفحات الأصل المعتمد، وذلك علك على الجانب
 لمن رغب الرجوع إلى الأصل من جهة، وتوثيقا للمنسوخ من الألمن جهة ألخرى.

 منه، ، بعيدا عن التصحيف والتحريف والزيادة والنقصان ${ }^{13}$.




 الشـأن، وإجراء التقويم والتصحيح الذي تدعو إليه الحاجـة على الـى ضوء مـا تقرّر من قبل، دفـا لأيّيّ خطأ ، بسبب ذهاب الفـبا الفـر وسهو القلب وزيغ النظر وطفيان القلم.



 18 ـ وإذا وجد المحقِّقُ بعض الزيادات وٌِ النسـخ الأخرى على نسخة المؤلّف النهائية ،

 وهو ما عرف عند علماء الحديث بـ المدرج المدر). 19 ـ وللمحقِّق أن يستفيد من بعض التصـحيحات والتصويبات التي يثبتها بعض العلماء


النسـخة، بحيث يقول: (يٌّ هـامش الأصل كذا...)، (يٌّنسخة كذا...).

20 ـ كـما يراعي عند المقابلة إثبات مـا قـد يظهر لــهـ من النقص أو الز الزيادة بين النسـخ،


 هذه الظاهرة زيادة ونقصا للتثبت من وجودها والوصول إلى المـو المورة الصـحيحة لــلاجها بإثبات مـا يصحّ وطرح مـا سواه. 21 ـ ثم تأتـي مرحلة تـحريـر النصّ وتصحيحاه وتقويمه، ، لإخراجه بالصورة الصححيحة المرجوة، بعيدا عن أيّ خطأ أو تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص؛ بالاع الوتماد على الدراسـة الـمتأنّيـة لكلمات وعبارات النصّ كـلّه وتقويمها وإصـلاحها.
 يتريّث قِّ متل هذه الحالة إلى أن يتأكَّد من صحتها ومقصد المؤلف منها ؛ مع التأنّيّ ومراعاة الما


 22 ـوإذا وجد المحقق أنّ سياق المخطوطة يحتاج إلى إضـافة حرف الوا أو كـلمة يظهر أنها

 على نسخة مخطوطة عالية.

وٌِّ هذا السياق ينبغي على المحقق أيضا أن يتفاد إكمـال السقط باجتهاده، فلا يضع ألفاظا وعبارات من تلقاء نفسه، ، بل يراعي نوع النستخة التي يعمل على تحقيقها ، والرجوع إلى الـى نسخها الخطية ومصـادرها التي اعتمدها المؤلف لتحديد السـاقط منها بـين معكوفتين [.....]،

 المصادر التي اعتمدهـا المؤلف يٌْ النقل عنها ، ويشيـر يِّ الهامش إلى ذلك الاختـلاف الحاصل زيادة ونقصا.
24 ـ ويُجـوَّزُ بعض المحققين أن يقسِّهم الباحث المحقِّقُ النَّصّ بعنـاوين تفصيلية بين
 الخطوة، ليعرف القارئ ابتداءً أنها ليست من وضع المؤلف.
25 ـ ومن الضروريّ جدا أن يستعين الباحث المحقق بكت المـب المؤلف نفسـه، مخطوطها
 صورة، سواء تعلّق الأمـر بمعاجم اللغة أو كتب الأدب والنـحو، أو مصـادر علوم الما الثـر الثريعة ، أو


 تبديل، وإذا حدث خطأ هٌِ بعض الكلمات والألفاظ الناجمة عن بعض المحدثين أو الر أرواة أو
 وبيان الصواب خارجا يٌِ الحاشية ، فإنّ ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة.



 المصحف ضنطا تَامًّا ؛ وصذا بالنسبة للأحاديث النبوية والأمثال؛ والثـا وآنر الذي يتطلب ضبطه
 لوازم النقص البشريِّ.
29 ـ وينبغي أن يتتبّه الباحث المحقق ـ إذا كان المخطوط نظما ـ وعليه شروح، فقد


 يشيـر إلى الباقي



 تتبُّعُ الشرح ووالنظر معا.









 أصل قول سعد الدين التفتازاني پِ (شرح المقاصد)، عند شـرحه لقول ابن زكري ${ }^{27}$ :-

##  <br> 



 لكـونه هٌِ الواجب أولّى وأشـدّ وأقدم " 28 .










 ومثاله أيضـا : مـا نـالاحظه عنـد شـرحـه لقول ابن زكري 32 :

## 


 الخارج، وهو الوجود الخـارجي؛ وهـذا مـأخوذ من قول العضـد : (ا أنَّ العقل إذا تصوَّ المّرّ الماهية



والحقيقة أنّه لا أصل لهذا القول فٌ (المواقف)، بل هو للجرجاني يٌ (شرح المواقف) 34 ؛ والمصنِّف أخلط فِنقله بين كالام العضد وكارِلام الجرجاني يِ غالب ما نقل عن العضد من نصوص. 33 ـ وقد يتصرَّف الشارح ِيْ النصِّ المنقول بحذف مقاطع مطوَّلة منه أحيانا ، دون


## 






 قال: ( والقسمـان باطلان: أمَّا بطلان الأوَّل، فمَّاَّا لا ينبغي أنْ يُشَكَّكَّ فيه؛ وأمَّا بطلان


 كـونُ أعلَى العلوم الشرعية أدنى من علهٍ غيـر شرعيٍّ، بل احتياجه إلى مـا ليس علمـا شرعيا مع كونها أعلى منه مهـا يُستتنكر أيضا "، ${ }^{41}$.



 35 ـ وقد ينقل المؤلف أو الثـارح نصوصا عن بعض المصـادر دون الإشثارة إليها ولا إلى أصحابها ، مثالـه: ما نا نلاحظه عند شرح المنجور لقول ابن زكـري4 ${ }^{44}$ :


حيث يشيـر إلى تعريف (المعرِّف) بقولـهه: (ا (المعرِّف): مـا يستلزم تصوُّره تصوُّر الغيـر أو
امتيازه عمَّا عـداه.

ثمّ يشّرحُه المنـجور بـها نقله عن قطب الدين الرازي يِض كتابـه (تحرير القواعد المنطقية

 لحقيقة الإنسـان. وإنمـا قلنـا : (وامتيـازُه عمَّا عداه): ليتتاول الـحـدَّ النـاقص والرسـوم، فإنَّ تصوُّراتها لا لا تَستلزم تصوُّر حقيقة الشيء، بل امتيـازهُ عن جميع أغيـاره.
ثمّ (المعرَّف) : إمَّا أنْ يـكون نفس المعرَّف، أو غيـرَه، لا جاءـُزُ أنْ يكون نفسَ المعرَّف، ،



 شيئا منهـما.







المعرِّف صدّق عليـه المعرَّذ، وبالعكس 45 ، وهو معنى: الجامع المانع، والمطَّرد المنعكس "،. فهذا الشـرح المطوَّل لتعريف المعرِّف مـأخوذ عن القطب الرازي، بداية من قوله: (ا والمراد

والثيء نفسـه نـلاحظه ِيْ نقله عن (مطالع الأنظار) لـلأصفهانـي 46، دون أن يصرِّح باسـم المؤِّف ولا كتابـه، كهما يِّ تفصيل المنجور لأنواع الاستـدلال مع شيء من التصرُّف ؛ 47 ؛
 معرفتـه تعالى، وإنذ كـان بغيـر معلّى. 49


 مع كتب أخرى بنفس العنوان ${ }^{50}$ ؛ كفعل الإمام القرطبي بتسمية كتابـه: (التذكرة بألحوال







 نجده عند قولـه:

## 



 38 ـ وقد يكتفي المؤلّف بالإشثارة لآراء بعض العلماء أو النقل عنهم دون التصريح

 الباحث المحقِّق معرفـَّ هؤلاء العلمـاء، مثالـاه: مـا نـراه فـي مسـألـة الصفـات ومتعلَّقاتها ، وذلك عند شرح المنجور لقول ابن زكري:



$$
\begin{aligned}
& \text { قيـامها بـالـمـحـلِّ )؛ وأنّ (الصفات) : أربعـة أقسـام: } \\
& 1 \text { ـ قسـم لا تعلُّق لـه ، وهي الحيـاة. }
\end{aligned}
$$

2 - وقسـم عامٌّ التعلُّق بجميـع أقسـام الحكـم العقلـيّ: (الواجب)، و(الجـائز) و(المستحيل)، وهو العلموالخبـر.
 السّهـع والبصر.
4 ـ وقسـم لا يتعلَّق بالواجب ولا بالمستححيل، ولا بالموجود الممـكن وِ حال استتمرار
 القدرة والإرادة.
وهـذا التعلُّق واجبٌ لـهذه الصّفـات، قديـمُ، يستتحيل عليـه التّجـُّدُ والتَّفيُّر بوجـهٍ من الوجوه، ثمَّ يطرأُ لـهذه الصفات نسبـة ثـابتـة ، زائـدة على تعلُّقها ، وإضـافـةُ إلى متعلَّقاتها عنـد











 لنظم ابن زكري: (ا (الرُّوحُ) يطلق على معـانِ ؛؛ ومـراد الــمؤلِّف هنـا : رُوحُ الإنسـان، وهو مشتـقُّ من: الرِّيح "، 64 .
 القرآن والسنّنّة نجـد مـا يـلـي:


 وقوله تعالى: (قُلْنَزَّتَّهُ رُوحُ الْتَدُسِ) دالنحل: 1102.







ـ ـ (الرُّوحُ التي سأل عنها اليهود )، فأجيبوا بأنَّها من أمر اللّه تعالى.






 حدث لناسخ شرح المنجور على نظم ابن زكري، حيث كتب مدينة (أيلة) خَطَئنًّا، ونسخها





 فمنّي ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى على ذلك، والسـلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

## خاتةل البحثشوتوصيـاته

إن خلاصة هذا البحث الذي أنجزتـه هٌِ هذه الأوراق المتواضعة حول بيان أهمّيّة المخطوطات

 هذا التخصص يحتاج إلى رعاية دقيقة واهتمام بالغ من قبل القائمين على الثـأن، سواء كان على على مستوى الدول والحكومات، أو على مستوى المختصـين والباحثين، فضـالا عن سـائر طلبة العلم،
لــــا لـهـ من فوائد جمـة ، ودور كبير وِّ تتشيط مواضيع الفكر الإسـلامي.


الحقل المعرفـي للفكـر الإســلامي.

2 ـ حثّ طلبة العلم والباحثين المختصين بإلخراج تراثنـا الإسـلامي العريق وطبعـه ونشره

سـاهم وِّ متحاولة إخراج هـا التراث العربي الإسـالامي إلى حيز الوجود. 3 ـ الدعوة إلى فتح وتأسيس مراكز على علمية متخصصة ـِّن تحقيق التراث العربي

الإسـلامي، على تتوعه واختـلاف تخصصاتـه ومجالاتلاته.
 حركية فـكرية وعلمية حولها، ممـا ينشطّ دور الصـحافة ومراكز الثقافة وغيرهـا مهـا لــه شأن واهتمـام بها.
تمت كتابـة هذا البحث على يد كـاتبـه الدكتور عبد الرزاق دحـون يوم الخميس: (21 ذو الحجة 1436 هـ)؛ الموافق لـ: (4 أكتوبر 2015م)، بكلية العلوم الإسـلامية ـ الخروبة ـ جامعة الجزائر ـ 1 . تم بحمد الله تعالى وحسن عونـه، والحمد للهَ الذي بنعمتـه تتم الصـالحات.

## الهوامش

(1) (التحقيق) لغة: مصدر من الفعل: حَقَّق، يحقق، تحقيقا؛ وأصل مـادته: الفعل المضعّف العين:





 دون المسـاس بالــمتن.

 بتحقيقها ، غير أنّه بحاجة إلى جهد كبير، ودراية واسعة، ويقظة ووعي ٌِِ التقويم والتصحيحع 4-ذكر الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيـلان وِّ كتابه: (تحقيق المخطوطات بين





د ـ النسـخة التي قرئت على المؤلف، وكتب عليها بخطّ يده مـا يثبت سمـاعه لها.
 و ـ النسـخة التي قوبلت وعورضت على نسـخة المؤلف. ز ـ النسـخة التي كتَبها ِيْ عصر المؤلف أو قريبا منـه علمـاء مشهورون بسعة علمهم وضبطهم، أو قابلها مـع نسـخة أخرى موثقة أحدهـم.
ح ا النسـخة المكتوبة يِن عصر المؤلف، ووقف عليها بعض العلمـاء المشهود لهه بسعة العلم، ولهم عليها سماعات مثبتة بخطوطهم.
طـ النسـخة المكتوبة وِّ زمن قـريب من زمن المؤلف وعليها شيء من السمـاعات لبعض العلمـاء المرموقين. ي ـ النسخة المكتوبة يِ عصر المؤلف وليس عليها سماعات. كـ النسـخة المكتوبة بعد عصر المؤلف وليس عليها سمـاعات.

 ومكانته العالية، بحيث يتأكـّد من صحة كتابتها على الوجاء الصحيح الذي ينـأى بها عن التحريف



 ورش عن نافع، ذلك لأنّ المؤلف قد يكـون له قصد من إيراد الآية على وجه مـن أوجه القراءات،
 عليه المؤلف، ويمكن الإشـارة ٌِِ الهامش إلى القراءة المشهورة. 6- ينبغي للبـاحث المحقق هنـا أن يقوم بتصنيف النسـخ إلى أصول وفروع، لكـي يستقـرَّ فيها على الـى





بـ إقرار أحد الطلاب سمـاع كتاب على مصنفهَ. ج- إخبار بالسمـاع على شيخ غير المُصنِّفـ.

 أسفلها ، والقاف بنقطة من أعلاهـا، وبعض المخطوطات يقلّ فيه النقط والإعجام، ويحتاج إلى يقظة

 يخلو من التآكل والخروم والطمس، وكلّ ذلك يحتاج عند النسـخ إلى شيء كـبير من الفطنة والدربة والتمرّس بخطوط العلمـاء. 9- لابـدّ للبـاحث المحقق هنـا أن يسيـر على نهـج الـرسـم الإمـلائي الـجاري بـه العمـل ٌِِ أيامنـا ، وذلك
 فيـخرج المخطوط ِِّ أبهى صورة.
 التالية ، للتأكيد على تتابع أوراق الكتاب بشـك 11- هي العـلامة التي توضـع فوق العبارة الصحيحة يٌِ نقلها ، ولكنها خطأ ٌِِ ذاتها ، وهي عبارة عن حرف صـاد مـدود (صـ). 12- هي عبارة عن خطّ معكوف يتّجهه يمينا أو شمالا؛ وبعضهم يكتب إلى جوار الكلمة المستدركة كلمة: (صـح) أو (رجع) أو (أصل). يفيد هـا الأمر كثيـرا يٌِ الدلالة على انسـجام أوراق
 إلى نصـابها الصحيح. 13 -أوجْبَ القاضي عياض وغيره من علمـاء الحديث أنّ يكـون الكتاب الذي يـحدّث فيـه طالب العلم











 أكثر من نسخة (أ) أو نَصًّا من نسـخة (ب) ، بحيث يظهر النصّ ملفّقا من نسختـين أو أكثر .



16- يقول القاضي عياض ـ ـوْ هذا الشـأن .: (ا فأما الجسـارة فخسـارة، فـكثيـرا مـا رأينا من نـبـّه بالخطأ




 فقـد تأتـي الكلمـةُ مضبوطةً بالشكل على أكثر مـن وجه معا ، كـأن نجـد على الحرف الواحد الكسرة والفتحة والضمة أحيانا ، ممـا يوحي بتعدد الأوجه يٌِ فاء الكـلمة أو عينها أو لامها ؛ فلا
 الحديث لابن الصـلاح (ص/128).








 24- المصدر نفسـه، ، ورقة (4/و) (12).
25- المصدر نفسـه، ورقة (12 /ظ).
26- المصدر تفسـه، ورقة (14 /ظ).
27- المصدر نفسـه، ورقة (82 /و).
28- انظر: شرح المقاصد (355/1).
29- انظر : شـرح المقاصد (1/1555).
 بـلاد الشـرق، جرت بينـه وبيـن الإمـام سـعد الدين التفتازانـي مـحـاورات ومـحادثات علميـة ، من تآلـيـهـه
 31- انظر : هختصر نظم الفرَائد ومبدي الفوائد يِّشرح محصل المقاصد ، ورقة: (20/ظ)؛ (21/و).

$$
\begin{aligned}
& \text { 33- انظر: شـرح المواقف، (251/1). }
\end{aligned}
$$

34- انظر: شـرح المواقف (251/1)؛ وقريب منه قول السعد پِ: شـرح المقاصد ، (361/1).



38- انظر: مختصر نظم الفرَائد ومبدي الفوائد يِّ شـرح محصل المقاصد، ورقة (27/ظ)؛ (47/و)؛

 (أين) اليونانية التي معناهـا (كان) أو (وجد)؛ انظر : شـر الـرح المواقف (38/1) هـامش المحقِّق؛ التعريفات (ص/(29).
40- بين العلم الإلهي وعلم الكـلام اشتراك يِّ الموضوع، وهو الوجود مطلقا ، لكن يهتاز علم
 الإسـلامَ أو خالفهه، وهو مدار اشتغال الفـالـاسلاسة؛ انظر: مطالع الأنظار (ص/06)؛ التعريفات (ص/161)
41- شـرح المواقف (161/1) (27، 38) بتصرُّف من المنجور؛ وانظر أيضا : مطالع الأنظار (ص/06)؛ شرح
المقاصد (182/1 ـ 200).

42- انظر: هختصر نظم الفرَائد ومبدي الفوائد يٌِ شرح محصصل المقاصد ، ورقة: : (21/ظ).
43- المصدر تفسـه، الورقة: (157/ظ).

45- انظر: تحرير القواعد المنطقية، (ص/78، 79، 79).
46- انظر: مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد يوْ شرح محصل المقاصد، ورقة (44/و ـ ظ)؛ (50) (55)؛ (55/ 56 /و) 47- انظر: مطالع الأنظار (ص/18) (10).

49- المصدر نفسـه، (ص/33).
50- انظر: مختصـر نظم الفرائد ومبدي الفوائد يِّ شـرح محصل المقاصد ، ورقة (20/و)؛ وقد نسب اليفرنيُّ كتاب (التذكرة) لأبـي الـمظفَّر الإسفراييـني، وهو مصدر مفقود، لا أثـر لـه؛ انظر الإشـارة إليـه يو: المبـاحث العقلية ، ورقة (01/ظ).

52- المصـدر نفسـهه، ورقة: ( (35/و).

53- وردت كلمـة (القاضي عياض) في: مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد، ورقة: (32/و)؛ (ظ/32)؛ (196/و)؛ (226/ظ).

54- وردت كلمـة (القاضي أبي بكر) يِّ العديد من المواضـ من: مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد، انظر ـ مثلا -: ورقة: (4/و)؛ (27/ظ)؛ (28/و)؛ (28/ظ)؛ (749/ظ)؛ (59/و)؛ (65/ظ)؛

(129/و)؛ (131/و)؛ (133/و)؛ (133/ظ)؛ (137/ظ).





 (
58- المصدر نفسـه، ورقة : (122 (122 اظ).


60- المصدر نفسـه، ورقة : (146/ظ).
61- 60 وردت أحادث كثيرة عن عددٍ من الصـحابـة تدلُّ عليـه، من ذلك: الحديث الذي أخرجه أحـمد



 الاستعاذة، (582/5) برقم: (3604)؛ وابن حبان وِّ: صحيحـه، (395/7) برقم: (3125) (315).
 الدين للبغدادي (ص/237)؛ الإرشاد إلى قواعد الأدلـة (ص/ألار/375) ومـا بعدهـا؛ شرح المقاصد

 207)؛ الكـلِّيَّات (ص/ 63 (ص70 ، 471).


 66- انظر : السنــة لابن أبـي عاصم (334/2)؛ شـرح النووي على صـحيـح مسلم (23/215) .

