# قصة موسى ( عليه السلام ) في القرآن الكريم "مقاربة لسانية 

مجيطنة عبلد الحق : أستــاذ محــاضر أ<br>كلــــيـــة الآداب والـــلـــــــــات ات<br>جـــامعة الحـــاج لخضر ب بـاتـنة

## ملخصص

القرآن الكريم نصّ ذو خصائص لسـانية مميزة، يحمل بين دفتيه
ظواهر لسانية وأدبية متميزة، نتيجة للسياقات الخارجية المصاحبا


بنائية ومضمونية فريدة، وجب النظر فيها بعين البحث العلمئ العيا وبشا وبشك خاص الشكل البنائي الذي تشكلت وفقه هذه القصة وِّ جِّ جسـد القرآن الكريم. من أجل ذلك جاءت هـن الون الورقة البحثية لإعطاء مقاربة لسانية لقصة موسى (ع) پٌِ القرآن الكريم، وتحديد بعض من الخـر الخصائص اللسـانية البنيوية التي تتطوي عليها هذه القصة.

الكلمات المقتاحية: النص القرآني؛ القصة القرآنية؛ بنية النص القرآني؛ قصة
موسـى (ع)؛ اللســانيـات البنيويـة.


#### Abstract

Qur'an is a text with special linguistic characteristics, carrying distinct linguistic and literary phenomena between its walls, as a result of the external contexts associated with its appearance and the completion of its construction over the past 23 years. Thus, the Qur'anic story, as one of the literary phenomena in the Qur'anic text, has unique structural and concrete characteristics. It must be considered with scientific research, and in particular the structural form in which this story was formed in the body of the Holy Qur'an. For this purpose, this paper was presented to give a linguistic approach to the story of Moses (peace be upon him) in the Holy Qur'an, and to identify some of the structural linguistic characteristics involved in this story.


Key words: Quranic Text; Qur'anic Story; Structure of Qur'anic Text; Moses' Story;

## مقلدمة

يحمل النص السردي القرآني، وِّ طياته خصائص النص القرآني عموما ، ولا
 دراسة السرد القرآني التطرق إلى خصـائص البنية النصية للقرآن الكريم، من أجل
 مستوى السور القرآنية جهيعها ، أو على مستوى السورة الواحدة، التي ورد فياه ذكر القصة موضوع الدراسة والتحليل يِّ هذه الورقة البحثية. وعليه سنـحاول وِّ هِّ هذا الفصل

 السور القرآنية، وصولا إلى البنية السردية ٌِْ السورة القرآنية، لقصة موسى (عليه

السـلام) هٌِ القرآن الكـريه.

## أولا: بنية النص القرآني



 متفرقة تتباين أطوالها من سورة كاملة إلى آية واحدة وأحيانا إلى أجزاء من الآية."1أـي

 هي: السور، ليتم ترتيبها وفق النظام النصاني الذي بين أيدينا الآن (المصحف العثماني)، بعد وفاة الرسـول (ص) على شكـل مصت مصحف. فالقرآن الكريم - النص المتوفر لدينا حاليا ـ ـ كمـا هو معروف، ينقسم إلى

 للقارئ أن يتفحص بنية القرآن الكريمواواكتشاف نظامـه النصاني بهـجرد الرجوع إلى الى المصحف الثريف، وفق ترتيب عثمان بن عفان رضي الله عنه (المصحف العثمـاني)، فالمصحف يتضمن علامات نصية توحي وتدل على بنيته وتقسيمـه وروايته وترتيلهـه وقراءته... اعتمدت من طرف المشثرفين على تخطيطه وطبعه وإخراجهـ، وهي وني على قدر
 اشتركت یٌِ سورة واحدة؛ مثلا قد نجد جزءا من القرآن الكريم أو حزبا منه وقد

اشترك مـع الجزء أو الحزب الذي يليه هٌِ سورة مـا وهـا وهذا مـا يجعل أمر دراسـة النص القرآني أصعب وأدق. كهـا نجد تقسيم القرآن إلى نصفين وٌِ أغلب الكتب المهتمة بعلوم القرآن الكريم. 2
والأكيد لدينا كـلك هـر هو أن هـذا الترتيب قد تمّ قبل وفاة الرسول (ص)؛ أي أنه ليس من اجتهاد الصحابة (رضوان الله عليهم) أثناء رسم المصحف الثـا
 القرآن الكريم وشكله الذي بين أيدينا الآن؛ أي أنها من صميمّ الوحي. فالقرآن
 إخراجه وفق نظامه النصاني قد تم بعد وفاته بأمر من الخلفاء الراشد الشدين وبإجماع الصحابة (رضوان الله عليهم).
والحقيقة التاريخية الأكيدة، هي أن ترتيب القرآن الكريم على الشكي الشك




 القرآن الكريم، وعليه فإن استعادة هذا السياق أمر ضروري من أجل فـه ألهم النص القرآني أكثر. إذن لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن القرآن الكريم من النا الناحير

 اثتتين للنص القرآني، البنية الأولى تاريخية تراعي الترتيب التاريخي لأجزاء النص

 اللاتاريخية؛ أي البنية النصية وفق الترتيب العثمـاني.
وبالرغم من كون النص القرآني الكريم قابلا للتشكيل وفق بنيتين نصيتينين

 كون القرآن الكريم نصا مبنيا على قانون الاختلاف والتباين فيما بين وحداته


ظلال ودلالات، حيث تتجلى بنيته النصية بوضوح للقارئ، رغم كـونها نصـا منجمـا ،
 ֵِْ جميع أجزائه وسوره، يلاحظ أن القرآن الكريم نص لغوي متماسكك متراص


 مع القرآن الكريم. 6 ـ الإعلامية: التواصل يٌ القرآن الكريم. 7 ـ ـ المقامية: السياقات


فالقرآن الكريم من حيث بنيته النصانية يحمل خصائص النصية، سواء وِيْ
 وحسب الحاجة (حسب ترتيب النزول). أو وٌِ بنيته اللاتاريخية (النصانية)؛ المصحف المِ وفق الترتيب العثماني، حيث يجد القـارئ نفسـه أمـام نص متمـاسـك: متسق المبنى، ومنستجم المعنى.

## ثانيا : بنية القصلة في القرآن الكريم

 1 ـ البنية حسب الترتيب التـاريخي والترتيب اللاتاريخيانطلاقا من هذه الخصائص البنائية للنص القرآني، وفق بنيته التاريخية




 إلى تفريق الحديث عن الموضوع الواحد، يِّ سياقات متعددة، ومقامات مختلفة، ، ومواضع متفرقة، غير معتبير للترتيب الزمني من جهة أخرى.


 التاريخية للنص القرآني يعني "تفسير البنية بالكيفية التي تكون بها النص، فهو ينقلنا إلى رصيد النشأة النصية، والعوامل الفاعلة يٌ هذه النشأة، ومـا تأثرت بها

البنية ، حتى أخذت شـكلها وهيئتها."4 وكذلك هو شـأن القصة وٌِ القرآن الكريم، فإن القرآن لم يلتزم الترتيب فيها مطلقا ، إذ نجـده قد عمـد من جهة أولى إلى تفريق الحديث عن القصة الواحدة والموضوع الواحد ، ِِّ سـياقات متعددة، ومقامـات مختلفة ،


وعليـه فإن القصة القرآنية الواحدة ترد متفرقة، هِّ ثنايا القرآن الكريم. وإنها فوق ذلك مـكررة وِّ بعض حلقاتها من حيـث البناء العام، وكـذلك فالقصة الواحدة المذكورة ِِ مواضـع من القرآن الكريـم مختلفة ومتبـينـة تختلف أحجـامها من حيث الطول والقصر، ومن حيث عدد الآيات وأطوالها ، وأسـاليبها ، وطرائقها. وهـا مـا مـا
 واحدا من حيث الطول والقصر والإجمـال والتفصيل، فهنـاك القصـة المفصلة كمـا ِِ

 هود ، فلقد أجملت كـل من السورتـين مـا فصلته الأخرى.

وكذلك سـورة يونس فقد فصّلت بعض التفصيل يِّ قصـة موسى عليـه السـلام، وأجملت يِّ قصة نوح عليـه السـلام."5 وهـذا تبعا للنظام النصـاني الذي يحكم النص القرآني عمومـا والذي يتجلى وِ جملة خصـائص أهمها : نزوله مفرقا منـجما حسـب الضرورة وحسب الحاجة، وإعادة الترتيب يِ بنائه النصـاني على مستوى السـورة الواحدة، وعلى مستوى جسـد القرآن الكريم كـكل. وبالتالي تفريق الحـديث عن
 وعليه يمكن الافتراض مبدئيا : أن الشكـل اللغوي الخاص بالنص القرآني الكريم، يتحدد مـن خـلال طريقة تشكـّله الخاصة، أو بالأحرى طريقة تتظيمـه وإعادة ترتيبـه ، وطريقة تشـكّله الخاصـة بـه مرتبطة بظروف ومـالابسـات تتزّلـه ـ على اعتبـار أن القرآن الكريم كتاب سمـاوي منزّل ـ إذ نزل القرآن الكريم منجّمـا ؛ أي أنـه نزل مفرّقـا ، ،
 تقتضيـه الدعوة الإسـلاميـة. حيث إنه لمن النادر الشـاذ أن نجـد سـورة كـاملة قـد نزلت دفعة واحدة، إلا السور القصـار منها ، وبعض من السـور الطوال شيئا مـا. "وربها نزلت الـت
 لم يكتمـل بنـاء بعض السور المفتوحة إلا خـلال سـنوات."6 بل إنتـا نجـد بعضـا من السـور

قد كـان الفرق الزمني بين أول آيها وآخره هٌِ النزول، يصل إلى عشر سنوات وربها


## 2 ـ ا البنية حسب القرآن المكي والقرآن المدني

كمـا أن القرآن الكريم قد تشكّل بناؤه خلال فترة زمنية معتبرة؛ حيث نزل خلال مدة زمنية طويلة: ثلاث، أو اثنان، أو إحدى، وعشرون سنـة، على اختلاف
 الإسـلامية. فالقرآن الكريم كنص لفوي، زمنيا ، واقع على محور زماني طويل بعض الشيء، فالبعد الزمني بين أول آية وآخر آية منه، يتجاوز العشرين عاميا الاما على أقلّ تقدير • وعليه










 ضواحيها كالمنزل عليه ببدر وأحد."10
 يصنَّف القرآن المكي والمدني، على اعتبار المخاطَب فيه، وعليه فـ "المكي مـا وقع
 إلى دقة التصنيف الحالي للقرآنين المكي والمدني، مادام هنالك معايير وأسس مختلفـة للتصنيف. ولعل هذا مـا يبرر اختلاف الروايات يٌِ تصنيف بعض السور من المن القرآن المن
 "العمدة پٌِ معرفة المكي والمدني النقل الصـحيح عن الصحابة الذين كانوا يشـاهدون


التمييز بين المكي والمدني، فهناك خلط كبير فيما بين القرآنين المكي والمدني، مـع تعدد الروايات وكثرتها ، واختلاف هـذه الروايات وتتاقضها .
لكن رغه هـا فالقرآن الكريه: قرآن مـكيٌّ، وقرآن مدنيٌّ، ويُجمع دارسـو

 المكيـة إنمـا هو بأصول الدين من تقرير التوحيـد والمعاد والنبوة، وأمـا تقرير الأحكام والشـرائع وافعل ولا تفعل فهو مظنة السور المدنية."13 وعمومـا يمكن المـول المـول أن القرآن المكي يقابل العقيدة يِّ الإسـلام، أمـا القرآن المدني فيقابل الشريعة يِّ الإسـلام. ومـن ثم فإن مقولتي الشـريعة والعقيدة همـا : المفتاحان الأسـاسيـان ٌِِ التمييز بـين المكي من القرآن والمدني منـه. فقد "دارت الآيات المكيـة عمومـا حول إنشـاء العقيدة [...]
 الوجود وعلاقته بخالقه."14 ومن جهة ثانيـة فقد "دارت الآيات المدنيـة حول مسـائل التشـريع والأحكام وعلاقة الفرد بالمجتمـع، والمجتهع الإسـلامي بسـائر المجتمعات الإنسـانيـة والأمـم الأخرى."15 هـذا وقـد وضـع العلمـاء بعض الشـروط التي يمـكن من
 القواعد ٌِِ بعض الأحيان غير قادرة على التمييز بـين جنسي القرآن الكريم، لـذلك الك فالتمييز بينهما يكون عن طريق الرواية؛ أي بهعرفة زمن نزولها من روايات أسـباب النزول والتي وصلتتا تواترا.

يؤكد تاريخ الرسـالة المحمدية أن الدعوة الإســلامية قد مرت بمرحلتـين تاريخيتـين متعاقبتين: المكيـة والمدنية، إذ "عاشـت الدعوة الإسـالاميـة - أولا- المرحلة
 والصفح، وكف الأيدي [...] والصدع بالحق." "16 والقرآن الكريم - بصفته وثيقة
 الأوائل من اضطهاد وتعذيب على أيدي مشـركي مـكـي الدعوة المرحة المدنية [...] فكان الأمر بالقتال، ووكان النصر وكانت الهزيــة، وركان
 تأليب اليهود ومحاولات المشـركـين وِ القضـاء على المسلمـين، وكانت صور مـن البنـاء النفسي الرائع يْ نفوس الصححابة، إلى جانب نفوس يغلب عليها الضعف مرة، والهوى

 وتطورهـا وسـيرهـا نحو النصر وإعلاء كلمـة الله، وانتصـار المسلمـين المستضعفـين على
 والمدني، كان "القرآن المكي أقل انغمـاسـا من القرآن المدني ٌِ الأحداث التاريخية

إذاً، فلكل مرحلة مـن مراحل الدعوة الإسـلامية قرآنها الذي جاء من أجل
 ظروف تشكـلهها. وعليـه كان النص القرآني الكريم وثيقة تاريخيـة تؤرخ وترصد كل حركات الدعوة الإسـاممية وِ丷 المرحلة المكية والمرحلة المدنية، "فالقرآن ـ قبل كل شيء وبعد كل شيء ـ هو المصـدر الوحيد الذي لا يتطرق إليـه الشـك كمصـدر
 المرحلتين مختلفا متباينا متمـايزا، وذلك لاختلاف وتباين وتمـايز خصـائص كل مرحلة. 20 وعليه فإن طبيعة الموضوعات المطروقة يِض كل مرحلة من مراحل الدعوة الإسـلاميـة لابد وأن تختلف بـين المرحلتين اختالافـا واضـحا ؛ إذ لابد أن يتـاول كـل نوع مواضيع تتلاءم والسياقات الخارجية للدعوة الإسـلاميـة على اعتبـار أن القرآن الكـريهم

قد نزل منـجمـا حسب الضـرورة وحسب الحـاجة.
وبهـا أن القصة يِ القرآن الكريم هي جزء لا يتجزأ من مـن القرآن الكريم،
 فإنها بالضـرورة وحتما ، لابد وأن تكون متمـاشيـة مع خصـائص القرآن المكي والقرآن
 پِحْ القرآن المدني من قصص قرآني فهو يؤرخ للعهـد المدني. وعلى البـاحث أن يتقيد بهـذه

 هـا الاختـلاف الرئيسي يِّ الموضوع بين المكي والمدني [...[ مراحل وتدرج هنـا وهنـاك، واختتلاف - وِّ ذلك كله - وِّ الأسلوب والحلية والشـك المواضيع، وكل مرحلة مـن المراحل."21 وهـذا يدفعنـا إلى القول بـأن هـذا الاختلاف ولا الحاصل بين المكي والمدني وِّ الموضوع والذي انجر عنـه اختـلاف وِّ الأسلوب
 وأسلوبها وبنائها الفني، بين القرآن المكي والقرآن المدني.

وهذا يعني أن "معرفة المكي والمدني من المباحث المهمة التي يحتاج إليها المفسر
 والمدني النقل الصحيح عن الصحابة الذين كانوا يشاهدون أحوال الوحي والتتزيل،

 الروايات وتتاقضها. وبالرغم من كـون آيات القرآن الكـريم قد قُسّمـت إلى المكي والمدني، فالسور المدنية "نجد فيها عناصر مكيـة أو آيات تستا تستعيد أمورا وقعت من قبل وٌِ مكة، كمـا نجد آيات مدنية يٌ صلب السور المكية، وهذا شيء تفطّن إليها علماء
 "القرآن الكريم على أربعة أنواع: مكي خالص. مدني خالص. مكي بعضـه مدني.
 القرن المكية والمدنية، فقد يصادف أن يكون بعض من القرآن مكيا قد صنُف تحت الحت المدني، أو بعضه مدنيا قد صنُف تحت المكي، مما يعني غياب السياق التاريخي له وهذا مـا قد يوقع البـاحث يٌِ بعض المتاهـات.

وبها أن القرآن الكريم: مكي ومدني، والمكي منه يختلف عن المدني، فإن

 بين القرآنين: المكي والمدني، ونستطيع من خلالها التمييز بينهما، "فلقد احتل
 مميزا له، فقد قالوا: إن كل سورة فيها قصص الأنبياء، فهي مكية سوى سورة البقرة." ${ }^{26}$ وهذا الإنفراد بالقصص القرآني من طرف القرآن المكي على حسـاب المدني
 الذي نزل فيها هذا القرآن أو ذاك، وفق مـا أشرنا إليها سـابقا . "ولو أنتا استقرأنا الما القرآن الكريم لوجدنا أن نصف السور المكية تقريبا لم تخل من ذذر هـر هذا القصص، سـواء أكـان ذلك موجزا أم مفصـلا."27

وإذا عدنا إلى المصحف الشريف وتتبعنا قصة موسى عليه السـلام، لوجدنا "أن الحديث عنه لا يقتصر على السور المكية كمما هو شأن الحديث عن كثير من


 القرآن الكريم، مقارنة بقصص باقي الأنبياء عليهم السـلام، فيما يخص المانـي المكي
 تكون معادلا فنيا قويا للسيرة النبوية المباركة ، على اعتبار أن الدعوة الإسـلامية هي
 والأجدر على تمثيل واقع الدعوة الإسـلامية بكل معطياتها، وذلك بعد ترهينها وفق

هذا الواقع ووفق هذا الراهن.

## ثالثا : الخصائص النصية لقصة موسى (ع).

إضافة إلى جهلة الخصائص البنائية المشثار ليها سابقا ، والتي يتميز بها النص

 وجهات النظر پٌِ تحديد معنى الأحرف السبعة والمراد منها. وقد برزت ستة آر آراء على الأقل تفسر معنى الأحرف السبعة المقصودة، والتي نزل القرآن عليها. ${ }^{29}$ وهذا راجـع إلى المر
 رواياتها جاءت مجملة، لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف، ولم الانم يأت نص
 مـ يجعل البنية النصية للقرآن الكريم، بنية أكثر تميعا وأكثر هـلامية. كهـا "أن الروايات الواردة يٌِ مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام، فليس


 وعليه فإن النص القرآني يٌ تفسيره وبيان مراده، لابد وأن يستعان فيه بالاحتمالات النصية الممكن تشكـلهـه ضمنها. "وإذا كان بان بعض العلماء أوّلّوا معنى


أن هذا كـان يعني أنه كان للقرآن أو ألفاظ القرآن نصوصـا عديدة، وإنما الذي يعنيه أنها كان ترخيصـا بإبدال كلمة بكلمة يِّ معنـاهـا على أن لا يكون فيها مضـادة ولا مغايرة."32 وعليـه فإن النص القرآني يِّ أصلـه قد جاء نصوصا عديدة مختلفة يِ اللفظ ومتفقة يِ丷 المعنى، وقد تم توحيد لفظه مـع معنـاه عند التأصيل على مصـحف واحد هو مصحف عثمـان، بلغة واحدة هي لغة قريش.

وما يزيد پِ صعوبة النص القرآني، الجانب الشفهي فيه، فالقرآن الكريم كتاب أُنزل للقراءة والتجويد والتـلاوة، أكثر منـه للتدوين والتقييد والكتابة ، ذلك أن الن
 الآي للتوقيف فإذا علم مححلها وصل للتمـام فيحسـب السـامـع حينئذ أنها ليسـت فاصلا فمن نظر إلى الوقف قال أنها رأس آية، ومن نظر إلى الوصل لم يقل أنها آية."33 وهـذا

 منـه أكثر من اعتباره للجانب الكتابي فيـه. وهـا راجـع إلى السياقات التاريخيـة والثقافية التي تشكـّل فيها القرآن الكـريم.
فني الأصل "لقد شـكل المجتمـع الإنسـاني نفسـه بداية بمسـاعدة الكـلام
 اللفة الإنسـانية هو الشفـاهـة لا الكتابة، إذ "يو العقود القليلة الماضية تتبـه هـجددا جمهور البـاحثين إلى الشـخصية الشفاهيـة للغة، وإلى بعض الملابسـات العميقة للتقابل بين الشفـاهية والكتابة ."35 ولو بحثـا يِ أصل كلمة قرآن ـ واعتبرنا أصلها مـن القراءة ـ لوجدنا أن "القرآن يشير على مـا هو شفوي ((يُتلى)) بالرغم من أنه أيضـا كتاب ليس على شكل المكتوب ولا حتى على شكل الوحي المكتمل." ${ }^{36}$ وعليـه فإن القرآن الكريم نص يجب ألا نتوقف فِّ دراستـه عند حدود الشـكل المكتوب، بل لابد من اعتبـار الشـكل الشفهي فيـه، فهو على الأرجـح الأصل الذي يجب النظر فيـه أولا. وعليـه فـلابد من النظر ِِْ خصـائص القرآن الشفاهية ، خاصة إذا مـا علمنا أن الانتقال من الشكل الشفاهي إلى الشـكل المكتوب للقرآن الكريم قـد أثار الكثير من الإشكـاليـات، فيمـا تعلق بـالرسـم والإعراب والإعجام. وكهـا ذكرنـا من قبل فإن
 مكتوبا يـأخذ شـكله من خـلال الكلمـات فنحسب؛ أي الكلمـات المكتوبة، فإن
 على الحركات والإشـارات والإيماءات والنبر والتتغيم... الخ. حيث يتضمن شكل التعبير النصـاني الشفهي ـ كمـا رأينا ـ ثـلاثة مستويات: المستوى الكـلاهمي، والمستوى المابعد كـلامي، والمستوى اللاككلامي. فالنص القرآني ملفوظا، لله أحكامـا الخاصة ، بل أكثر من ذلك فإن النص القرآني قـد وجد مـن أجل تأديتـه ملفوظا ، أكثر من تأديته مكتوبا. فهو يِّ أصله قد وجد من أجل الأداء المنطوق، حيث أنـه قد نقل إلينا بـالتواتر الثفهي أكثر من كونـه قد نقل إلينـا مـكتوبا.

وعلينا يٌِ هـا السياق أن نقرّ أن الخط العربي ـ عنـ ظهور الإسـلام وكتابة المصاحف ـ كان يِّ دور الطفولة والتكوين، ولم يكن الكتّاب ـ حينئذ ـ قـ حذقوا
 الشريف بعدة مراحل من التطورات، حاولت المحافظة عليه من التحريف، وتوخي
 النص القرآني، فيبدو من خلال تتبع مراحل الدعوة الإسـلامية أن القرآن الكريم
 النصية الشفهية أكثر من كونها يوِ بنيتـه النصية المكتوبة.

وقد ذهب جمهور من سـلف العلماء إلى القول ـ فوق ذلك ـ "أن رسـم المصحف توقيفي لا يجوز تغييره، وتحـرم هخالفته ، شـأنه وِّ ذلك شــأن ترتيب سـور القرآن وآياته، ، لا يجوز لنـا أن نقدم أو نؤخر منها شيئا."38 أي أن القرآن الكريمر توقيفي يٌ خطه

 وطريقة تـوينـه، لابد من أخذهـا بعين الاعتبـار. وبالرغم من ذلك فإن البـحث سـو
 القرآني، محاولا قدر المستطاع حصر هـذه الظواهـر النصية الماثلة وِّ النص القرآني.

## 1 ـ الفضـاء النصي لقصة موسى ( ع ) في القرآن الكريم

انطلاقا من جملة الخصـائص النصية التي يتوفر عليها القرآن الكريم، ويقوم عليها بناؤه العام، لو تأملنا القصة القرآنية الواحدة، لوجدناهـا تـرِد يٌِ المتن القرآني على طول القرآن الكريم، مكررة ومختلفة يِّ الطول والقصر، تارة ترِد طويلة مفصَّلة مشـروحة تسـرد الوقائع والأحداث سـردا مطنبـا مطوّلا . وترِد تارة أخرى قصيرة

مختصرة موجَزة تسرد الوقائع والأحداث سردا موجزا مختَزلا. وهذا كلا وله يرجع إلى





وعليه فإن قصـة موسى (ع) قد جاءت ٌٌِ النص القرآني مكرِرة مختلفة هٌِ الطول والقصر، فتراها ترد مرة طويلة مفصَّة مشروحة مشرَّ مَحة تسرد الوقائع والأحداث سردردا مطنبا مطوّلا ، وبالمقابل تَرِد مرة أخرى قصيرة مختصرة موجَزة تسرد الوقائع والأحداث سردرا موجزا خاطفا ${ }^{39}$ فكـما أن أطوال الآيات والسور قد جاءت مختلفة متباينة ومتراوحة بين الطول والقصر على امتداد جسد القرآن الكريم، كمما فرّقت الحديث حول الموضوع الواحد على امتداد جسد القرآن الكريم، فإن القصة القرآنية ـ قصة موسى الـد
 امتداد المواضع التي جاءت فيها ، كما جاءت القصة متفرقة على طول جسـد القرآن
 القرآنية من جهة أولى، كـما تحمل خصـائص النص القرآني من جهة ثانية.

 السردية وأجزائها، بتكرارها القرآن ومواقعها ، بمواضيعها المطروقة ومضامينها ، بأشكا والها الها الفنية وقوالبها. إنها القصة الأكثر تكرارا، والأكثر ارتباطا بالدعوة الإسـلامية، والأكثر تميُّزا من
 للقصص الأخرى أو خاتمة لها، وهي غالبـا مـا تتميز عن باقي القصن بِّ الكريم؛ إذ أنها غالبا مـا ترفض الترتيب الزمني التعاقبي لقصص الأنبياء پٌِ بعض المواضع التي ترِدد فيها متتابعة متتالية متعاقبة.

فإذا تأملنا بعض سور القرآن الكريم التي احتوت على أكثر من قصة من

 هذا النهط السردي التعاقبي پٌ موضع من مواضع القرآن الكريم، إلا ووجدنا أن

قصـة موسى تخرج عن هذا القانون، تقـديمـا أو تأخيرا يِّ محور الزمـن الذي تسـري عليـه القصص الواردة يِ هـذه المواضـع، مثل: سـورة الشعراء، الأعراف، طهـ، ... الخ. وهـذه
 الكريم، فليس تميّزهـا عن سـائر القصص يٌِ قضيـة ترتيبها الزمني سـوى تأكيـد من القرآن الكريم على أهميتها السـردية.
وهي القصة الأكثر ورودا مفردة ـ دون غيرهـا ـ ـِّ السـور القرآنية. ففي الوقت الذي نجـد فيـه كثرة غير قليلة من القصص القرآنية قد وردت مجتـمعـة مـع بعضهـا البعض ـ وقد جهـع بينها محور دلالي واحد ـ نـجـد قصـة موسـى (عليـه السـلام) قـد وردت متفردة وحيدة يِّ السورة الواحدة. يصـادف المتصفح للقرآن الكريم، أن أغلب السـور
 ونادرا مـا تجـد سـورة قد اختصت بقصة واحدة فقط، إلا بعضها القليل، متل قصة سـيدنا يوسف (ع) يِّ سـورة يوسـف.
بينمـا نجـد أن هنـالك مـن السور مـا عالـج قصـة موسى (ع) منفردة دون غيرهـا من

 فنبي الله موسى (ع) "قد ذكره الله تعالى يِّ مواضـع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصتته وِّ مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة."40 وهـذا التتكرار المكثف للقصة يجعلها عيّنـة جيّدة للمسـاءلة النقدية ، على اعتبارهـا وحدة موضوعيـة واحدة، تتتاول موضوعا واحدا، وتشغل حيزا قرآنيا كبيرا ، مهـا يجعلها تمثل النص القرآني أحسن تمثيل.
 القرآني، بنية واحدة يٌ موضـع واحد ، "فالقصة عبارة عن مجموعة من المقطوعات أو كما اصطلح عليها متتاليـات حدثية متآلفة يريطها خيط واحد، وسـواء تكونت القصة من متتاليـة حدثية واحدة قصيرة أم طويلة فالمتتاليـة تشكل وحدة موضوعاتية ، أي كل مقطوعة تقدم موضوعا بعينـه تتسلسـل عبرها الأحداث." 41 وعليـه فإن قصة موسى (عليـه السـلام) يِ القرآن الكريم، هي هـجموعة مـتاليـات قصصيـة أو هجموعة مقطوعات قصصية ، تشـكِّل كلُّ مقطوعةٍ مجـوعةً طويلة أو قصيرة مـن الأحداث، تكوِّن المقطوعة الواحدة فيما بينها بنية موحدة، وتترابط مع غيرهـا من المقطوعات ارتبـاطا معنويا ، وحتى عضويا الم

والنص كمـا ذكرنا مـن قبل هو وحدة دلالية، "وهذه الوحدة الدلاليـة قد
 لكون النص ليس وحدة نحوية، ولا يتألف من جمل ولا يرتبط بالجملة، فإنـه قد يتجسـد يِّ أقل من جملة [...] وبالمثل لا يوجد حد أعلى لطول النص، فقد يكـون كتابـا كـامـلا [..."43 وهنـا يمـكن اعتبـار قصة موسى (عليـه السـلام) يوْ القرآن الكريم،
 الكريم لا ترد بتاتا بنية واحدة جامعة لكل أجزاء الفصول والمشـاهـد ـ إلا وِ القليل



وعليـه يهـكن اعتبـار قصـة موسى (عليـه السـلام) وِّ القرآن الكريم نصـا روائيـا
كامـلا ، يتكون من مجموعة نصوص قصصية ، مختلفة الطول فيمـا بينها ، من حيـث
 النصـاني الذي يحكم جسـد القرآن الكريم كـكل، فالنص القرآني كمـا رأينـا من قبل يميل إلى تفريق الحديث حول الموضوع الواحد بـين ثـايـاه، بحـكم تتـجيمـه وبحـك إعادة الترتيب التي خضـع لها بنـاؤه العام.

## 2 ـ قتصة موسى ( ع ) بين القرآن المكي والقرآن الملني.

وإذا مـا نظرنا إلى مواقع قصـة موسى (ع) يِّ القرآن الكريم، وكـلك السيـاق الذي ظهرت فيـه القصة، وكدلك حجمها يِ النص القرآني، فلربهـا كانت قصـا موسى (عليـه السـلام) وِّ القرآن الكريم أكثرَ القصص تمثيـلا للسـيرة النبوية المبـاركة. ولريبـا كـان الدافع الأول إلى ورود قصـة موسى (عليـه السـلام) بهذا الشـكل المكرر والمكثف، مناسبتها للسياق الدعوي الذي جاءت فيـه. "وقصة كقصـصة موسـى تُذكر بجميع حوادثها وتفصيـلاتها ، منـذ مولده ـ بل قبل مولده ـ إلى وقوفه بقومـه أمـام
 من حلقات القصة غرضـا دينيـا يبرز ، وله صلة بأهداف القرآن العليا ."44 وبالتالي فتصـة موسى (عليـه السـلام) بحكم امتداد حوادثها على محور زمـاني طويل جدا ، كان لها شـرف المعادلة الفنية للسـيرة النبوية، فهذه الخاصية تمنـحها مزيّة تشـابك الحوادث وتعقدهـا وتتوعها واختلافها ، بدرجة تجعل منها تتتاول أغلب جوانب الحياة الدعوية الـا
التي مرت بهـا الـدعوة الإســلاميـة.

من أجل ذلك فإن القصة التي بين أيدينا هي القصة الأكثـر مناسّبة لأن تكـون ظلا مباشـرا للسيرة النبوية، ترصد كـل تحولاتها وتغيراتها وتطوراتها ، فإذا مـا أمعنّا النظر ِيْ القصص القرآنية الأخرى، وجدنا أنها تروي حيوات أنبياء ومرسلين على أنى امتداد فترات زمانية قصيرة بعض الشيء مقارنة بالقصة التي بين التين أيدينا ، ذلك ألكا أنها تروي من حيواتهم القليل، على اعتبار القرآن الكـريم لا يسرد من الحوادث إلا إلا مـا





 إليها ، وبالتالي فإن بناءها النصـاني هو نتيجة مباششرة للسياقات التي أدت إلى تشا تشكيل النص القرآني عمومـا .

وردت قصة موسى (عليه السـلام) يٌ القرآن الكريم يٌ أربع و أربعين سورة ، مـا بين مكي ومدني، ومـا بين سور طوال وقصـار، وما بين آيات طويلة وآيات قصيرة...
 والقصر، ومن حيث التراكيب والعبارات والألفاظ، ومن حيث المواضيع والما والمضاميـن، ومن حيث الفصول والأجزاء والمشاهد واللقطات؛ مثلا: وردت قصة موسى (عليه السـلام) يْ سورة البقرة مطوّلة ومشروحة، تروي أحداثا متعددة وتعالج قضايا
 البقرة هي الأطول من بين سور القرآن الكريم، وآياتها كذلك آلك تتميز بشيء من الطول
 وهذه الخصائص هي من بين أهم المميزات الشـك ألية ألية التي اختص بها القرآن المدني. من أجل ذلك وجدنا قصة موسى (عليه السـلام) قد جاءت قٌِ أطول مقاطعها محتواة پِ سورة البقرة، ومثيلاتها من السور الطوال مثل سورة الأعراف كـنـلك

 العام للسورة بكاملها. فسورة الفجر هي من بين السور القصـار ٌٌِ القرآن الكريم،

وآياتها كذلك تتميز بشيء من القصر نسبيا، وهي سورة مكية، وهنذه الخصائص هي من بين أهم المميزات الشكلية التي التي التص بها القرآن المكي. من أجل ذلك وجدنا
 ومثيـلاتها من السور القصـار مثل سورة الأعلى، البروج، النـازعات.
لكن يجب ألا نسلّم بهذا القانون بصفة مطلقة تمامـا ، بل لابد من التتبّه إلى أن القصة يٌ بعض مواضعها من القرآن الكريم لا تتتاسب بتاتا مع طول السورة، حيث


 احتوت بداخلها مقاطع سـردية أطول بكثير من ذلك المقطع الذي احتوته سـورة آلـا آل
 مريم، فرغم كونها سورة مكيـة تتميز بثيء معتبر من الطول، إلا أنها لم تحوي بداخلها إلا على فصل قصير من القصة، بشـكل مختصر جدا


 قصة موسى (عليه السـلام)، وٌِ الوقت الذي كان عدد آياتها لا يزيد عن 85 آية. وكذلك الحال بالنسبة لسورة القصص، حيث نجد أن حجم قصة موسى (عليه
 السورة أكبر من الجزء الذي يعالج مواضيع أخرى ضمن حيّز سورة ألقـ ألصص. وكذلك سورة الشعراء، حيث ورد ذكر القصة فيها على نطاق 58 آية، بينمـا
 عدة مواضيع، وتطرقت إلى قصص أنبياء آخرين غير موسى (عليه السـلام). مـ الإشـارة


 وكذلك هو الحال يِّ سورة طه حيث تمتد قصـة موسى (عليه السـام) على آلى مسـاحة حوالي 100 آية من بين الـ 135 آية المشكـّلة لجسـد السورة، مهـا يعطي القصة پِّ موضعها من سورة طه الأغلبية السـاحقة من الاهتمـام. كهما أن قصة آدم التي جاء

ذكرها پِّ نفس السياق من السورة لم يراعى فيها الترتيب الزمني بين النبيـين عند

 السور بكاملها، وهذا مـا يمنحها ميزات وخصائص، أهمها أنها معادل فني قوي الموا للسيرة النبوية المباركة؛ على اعتبار أن القصة القرآنية عموما وقصة موسى (ع) خصوصا، قد نزلت حسب الضرورة وحسب الحاجة. خاصة إذا ما اعتبرنا الخطابات الما السـابقة واللاحقة بالقصة، والتي نجدها يِّ الغالب تتوجه إلى الرسول (عليه الصـلاة والسـلام) بالخطاب والنصح والتوجيه وحتى العتاب.
فمن خلال النصوص السـابقة والـلاحقة لجسد القصة ـ موضوع الدراسة ـ ـ ـِّ عد



 القرآن الكريم، مثل الخطاب الوارد يٌِ مقدمة سورة طه، والذي
 للرسول (عليه الصـلاة والسـلام)، والذي يسبقه سرد مطوّل لقصة موسى (عليه السـام) مـع الرجل الصـالحـ
ويمكننا أن نـلاحظ من خلال هذه المقاربة البنيوية لجسد القصة وِّ مختلف




 المختلفة طولا وقصرا، والواقعة على امتداد أربع وأريع سورة پِّ القرآن الكريمـ
 والمدنية من جهة ثانية ، ومراعية للسياقات المختلفة التي تحيط بالنـي النص القرا المرآني.




نجـد أن القصـة ترد موجزة مختصرة وقصيرة، وِ السور القصيرة، بينمـا ترد مفصلة مشـرّحة وطويلة يخ السور الطويلة جدا، أو الطويلة نوعا مـا. فقصـة موسـى (عليـه السـلام) من خـلال هذا البنـاء الشكلي يِّ مختلف مواضعها من القرآن الكريم، تتـاسب مع الأشـكال القصصية الوضعية: الرواية، القصة، الأقصوصة. كنتيــة مباشـرة للظروف والسيـاقات التي أدت إلى تشـكيل النص القرآني بهـختلف خصـائصـه
 (عليـه السـلام) نموذجا ـ مـن حيث طول بنائها أو قصره ، تحمل يِن طياتها خصـا النص القرآني، هذا الأخير الذي تشـكّل ضمن مجموعة سيـاقات وظروف محددة. وعليه فإن القصـة القرآنية ـ قصـة موسى (عليـه السـلام) نموذجا ـ مـن حيث طول بنـائها أو قصره، قد تشكـّلت ضمـن نفس السيـاقات والظروف.

وعليـه يبـدو من خـلال هـذا القانون السـردي أن القرآن الكريم قـد راعى طبيعة
 الفترة المدنيـة، ففي الأولى كـان الخطاب موجها يٌِ الغالب إلى العرب الوثتيـين مـن
 الحن. من أجل ذلك "رأينا الله تعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكـلام مخرج الإشـارة والوحي، وإذا خاطب بني إسـرائيل أو حكى عنهم جعل الكـلام مبسوطا [.... وقل مـا تجد قصة لبني إسـرائيل يٌْ القرآن إلا مطولة مشروحة ومـكررة وْ مواضـع
 التلقي يِّ بنائه النص من خـلال جملة المميزات الشـكـلية والمضمونية التي تميز بها القرآنان المكي والمدني، فإن تأثر النص السـردي بنفس الظروف أمر وارد ويمكن
 القصير الذي وردت عليـه القصة يِّ بعض مواضعها من القرآن الكريم.

## خـاتقة

يجب التأكيد دوما أنـه على البـاحث مراعاة كل هـذه الاختلافـات الجوهرية بين المكي والمدني من القرآن ـ كخخاصية من خصـائص النص القرآني ـ عند دراستـته لموضوع مـا يٌِ القرآن الكـريم، ومن ثم وجب أيضـا على الناقد السـردي مراعاة تلك
 المدني ـ من خلال السمـات شـكلية ومضمونية، التي تجعل كل واحد منهمـا يتميز بميزات خاصة ـ همـا مفتاحان رئيسيـان يجب أخذهمـا يٌ الحسبـان عنـد الولوج إلى

دراسة القصة القرآنية، فهما بوابتان رئيسيتان ٌِْ الدخول إلى أسرار النص القرآني،
 كيفية انبناء النص السردي القرآني متمثلا وِّ قصة موسى (عليه السـالام).

1 -محمد قبيسي: تدوين القرآن الكريم الوثيقة الأولى يٌ الإسـلام، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، 1981، ص15.
2 -أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: هتون الأفنـان پٌِ عيون علوم القرآن، تحقيق: حسن ضياء الدين عتر، دار البشائر الإسـالامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1987، ص253. 3 -محمد حسن حسن جبل: وثاقة نقل النص القرآني من رسول الله (ص) إلى أمته، دار الصـحابة للتراث، طنطا، دط، 2001، ص232.

4 -حاتم الصكر : ترويض النص "دراسة للتحليل النصي پِ النقد المعاصر، إجراءات ومنهجيات"، سلسلة دراسات أدبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، دط، 1998،ص45. 5 -فضل حسن عباس: القصص القرآني "إعجازه، إيحاؤه، ونفحاته"، شركة الشهابه، دهـ، الجزائر، دط، 1989، ص22.

6 -عدنان محمد زرزور: علوم القرآن "مدخل إلى تفسير القرآن وبيـن إعجازه"، المكتب الإسـلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1981، ص79. 7 -مثلا سورة البقرة نزلت خلال فترة زمنية يقدر الرواة الفترة الزمنية التي نزلت خلالها هذه السورة، بعشر سنـين.
8 -محمد أبو زهرة: القرآن المعجزة الكبرى، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، دس، ص24.
9 -محمد محمد أبو شهبة: المدخل لدراسـة القرآن الكريم، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثالثة، 1987، ص221. 10 -المرجع نفسه: ص222. 11 - المرجع نفسـه، ص222. 12 ص220. 12 -المرجع نفسـه: ص220.
13 -سليمـان بن علي: العـلاقات السيميائية وِّ القرآن الكريم، "دراسـة ٌِِ دلالة الحسي المشثاهد على المجرد الغائب"، محاضرات الملتقى الثالث للسيمياء والنص الأدبي، 19، 20 أفريل 2004، منشورات الجامعة، جامعة بسكرة، الجزائر، ص91.

14 -عدنان محمد زرزور: علوم القرآن "مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه"، مرجع سـابق،

$$
\begin{aligned}
& 15 \text {-المرجع نفسه::ص136. } \\
& 16 \text {-المرجع نفسـه، ص135. } \\
& 17 \text {-المرجع نفساه، ص135. }
\end{aligned}
$$

18 -هشام جعيط: پِخ السيرة النبوية، الجزء الثاني، تاريخية الدعوة المحمدية وِّ مكة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2007 ، ص183.
19 -نصر حامد أبو زيد : الاتجاه العقلي يٌ التفسير "دراسـة يٌ قضية المجاز يِ القرآن عند المعتزلة"،
المركز الثقاوِ العربي، الدار البيضاء، الطبعة الخامسـة، 2003، ص142.
20 -لمزيد من الاطلاع حول قضية الاختلاف بين شكلي ومضينموني القرآنين: المكي والمدني بشـكل أوسـع، ينظر : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي: فنون الأفنان وِّ عيون علوم القرآن، مرجع سـابق، ص335 ـ 340.
21 -عدنان محمد زرزور: علوم القرآن "مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه"، مرجع سـابق، ص136. 22 -محمد محمد أبو شهبة: المدخل لدراسـة القرآن الكريم، مرجع سـابق، ص219.

$$
23 \text {-المرجعنفسـه:ص220. }
$$

24 -هشام جعيط: پٌِ السيرة النبوية، الجزء الثاني، تاريخية الدعوة المحمدية ٌِِ مكة، مرجع سـابق، ص183.

25 -محمد محمد أبو شهبة: المدخل لدراسـة القرآن الكريم، مرجع سـابق، ص223.
 للكتاب، تونس/ الجزائر، الطبعة الأولى، 1986، ص71.
27 - فضل حسن عباس: القصص القرآني "إعجازه، إيحاؤه، ونفـحاته"، مرجع سـابق، ص29. 28 صا 28 -المرجع نفسه: ص225. 29
29 - لمزيد من الاطلاع حول هذه القضية ينظر : مناع القطان : نزول القرآن على سبعة أحرف، مـكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1991، صدلمد 35 ـ 72.

30 -المرجع السـابق:ص34 المرا 31 المر
31 - المرجع نفساه، ص34. 31 المرجا ص.
32 - محمد عزة دروزة: القرآن والمبشرون، المكتب الإسـلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1979، ص79 31 ، 31 ،

34 -والترج أونج: الثفاهية والكتابية، ترجمة: حسن البنا عز الدين، سلسلة عالم المعرفة، ،

$$
35 \text { الكويت، دط، 1994، ص41 } 31 .
$$

36 -هشام جعيط: يٌ السيرة النبوية، الجزء الأول، الوحي والقرآن والنبوة، مرجع سـابق، ص17. 37 -شعبان محمد إسماعيل: رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة، دار السـلام للطباعة والنشـر والتوزيـ والترجمة، الطبعة الثانية، 2001، ص75.

38 -المرجع السـابق:ص63.

مواضع مختلفة من النص القرآني وبأشكـكال وأحجام مختلفة، يٌ أربع وأربعين سورة. 40 -ابن كثير، أبو الفداء عمـاد الدين إسماعيل بن عمر القرشي: صحيح قصص الأنبياء، مؤسسـة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الثانية، 2002، ص253. 41 -عائشـة رماش: (البنية السردية ودلالاتها پٌِ القصة القرآنية"قصة موسى أنموذجا")، مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الإسـامية، العدد 11، فيفري 2002، ص151. 42 -سـوض نأتي على تفصيل القول ٌِْ هذه القضية عند توضيح خصـائص السـرد القرآني، وِّ قضية

البنية التكرارية للقصة القرآنية. 43 - جميل عبد المجيد : البديع بين البـلاغة العربية واللسـانيات النصية، مرجع سـابق، ص68، 69. 44 -سيد قطب: التصوير الفني پٌ القرآن الكريم، دار الشروق، بيروت/ القاهرة، دط، دس، ص134

45 -أنظر الملحق الأول والثاني: فهرس مواضح القصة حسب الترتيب العثماني، وحسب الترتيب التاريخي.
46 - لمزيد من الاطلاع ينظر الملحق الثالث، حيث يتضح جليا أن طول القصة القرآنية يرتبط ِو الغالب بطول السورة التي تحتويها .
47 -العسـكري أبو هـلال، الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران: الصناعتين، الموسوعة الشعرية، الإصدار الثالث، المجهع الثقاِيِ، أبوظبي، الإمـارات العربية المتحدة، ص369.

