|  |
| :---: |
| جيـيب الورقـة البحثيـة هـذه عـن جهـود علمـاء المغرب العـري يفـ ميداني الباغة والنقـد الذي ساد هـذا الميدان وظلّ هـذا الإبـداع حبيسا في فترة طغت فيها الدراسات المعاصرة واستفحلت الحداثة التي ذهبت بريع كثير من الجماليات الفنية للبلاغة العربية وسط زمة المصطلحات الحديثة التي أفسدت - بسبب فرط الاستعمال والمبالغـة في كتـير مـن الأحيـان - الـــوق الجمـالي للغــة العربيـة، <br>  <br>  التراث النقدي والبلاغي في المشرق والمغرب على السواء، وإن كان للباحثين المشـارقة فضل السبق، فإنّ للمغاربة أيضا الدور الذئي يشهد لمم بالقدرة على التوليد والإبداع، وقد كان للجهود النقدية والبلاغية المغاربية قبل العصر المريني الدور اللامع في ذلك؛ كان تفكيرا ناضـجا لم تغب عنه أبرز القضايا النقدية والبلالغية التي أثارها أرباب البلاغة في المشرق. <br> الكلمـات المفتاحيــة: البلاغـة -النقــد -العصـر المريني - المشـرق <br> العريي -المغرب العري -التراث |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Abstract:

This research paper responds to the efforts of the Arab Maghreb Flag in the fields of rhetoric and criticism that prevailed in this field. Often

- the aesthetic taste of the Arabic language, its distraction from its originality, although it is not denied the merits of these studies on the Arabic language and literature, in contrast, it should not be overlooked abundant critical and rhetorical heritage in both the Machrik and Maghrib, albeit for researchers The preMarinian Maghreb critique and Rhetoric had a brilliant role in this; it was a mature thought that was not lost on the most critical and rhetorical issues raised by the rhetoric elites in the Machrik
Keywords: Rhetoric - criticism - the Marinid era - the Arab East - the Maghreb - heritage

اللـرس البـلاغي والنقلدي


المغرب العرجي قبل العصر

## المرينتي

Rhetorical and critical research in the
Maghreb before the Marinid period

> د د /جلول دواجيلالي بوزيـــتـت محمـد عبـد القادر

جامعتّ الشلف

## مقدمة

انصبت جهود كثير من العلماء على دراسة البلاغة العربية ودارت حولا أفكار ووجهات نظر ختلفة ومتعدّدة، التقت عليها جهود النحويين والنقاد والأدباء وعلماء الكالام وإبداعات الشعراء، وهي لم تنضج دفعة واحدة، ولكنها قطت أشواطا ومراحل كثيرة قبل قل أن تستوي وتعطي ثمارها.
قبل التغصيل في جهود علماء المغرب العربي في ميدالي البالغة والنقد قبل العصر المريني لا بأس أن نتحدث عن جهود نظرائهم المشارقة في هذين العلمين بشيء من الإيماز والتركيز : أثرْت جهود أبي عبيدة معمر بن المثنى (209هـ) بتأليفه كتابا سماه: "بجاز القرآن" ردا على من سأله عن خاطبة القرآن للعرب بما لم
 ومعانيه، والجاز عنده: الإيضاح والتفسير وليس قسيم الحقيقة، وتجّت طريقته في عرضه ما في السورة من ألفاظ ثم شرها لغويا وتفسير ما

 أما جهود الجاحظ (255ه) في الدرس البلاغي والنقدي فقد شغلت الدنيا وأعجزتّا عن حصرها أو إيقاف البحث فيها على بعد
 الباب، وتثثل آراؤه أصولا لهذا الباب أخذها منا من جاء بعده وأقاموا عليها نظرياتمم.
 ويقف أمام القضايا البلاغية موقف الأديب الملّل ، صاحب الذوق الرفيع، فقد كان يكلل النصوص مبديا ما فيها من بمال فني بعيدا عن كثرة الاعتناء بالمصطلحات. وأثرت جهود المبرّد(285ه) رسالة بعنوان "البلاغة" وهي رسالة موجزة كتبها ردّا على رسالة بعثها إليه أممد ابن الواثق يسأله عن أيّ

 برزت أكثر في كتابه: "الكامل في اللغة والأدب" الذي يعدّ من أمهات كتب العربية إضافة إلى "البيان والتبيين" للجاحظ، و"الأمالي"
لأبي علي القالي، و"أدب الكاتب" لابن قتيبة على حد تعبير ابن خلدون3.

وتجتمع آراء الباحثين حول اعتبار كتاب "البديع" لابن المعتز(296هـ) من الكتب المتخصّصة في البلاغة العربية وأنّ له أهميّة بالغة في

 وقد برز التأثير الفلسفي والمنطقي في جهود قدامة بن جعفر(337هـ) في طريقة معالجته للقضايا البلاغية التي تعرّض لما ويف طريقة
 كالاستعارة والتمثيل والإرداف وذلك بالشواهد والأدلّة، كما تناول في المعاني: الإيجاز، والتتميم والإيغال، والمساواة والإشارة، وغيرها، كما تعرّض إلى فن البديع 5 وذاعت شهرة عبد العزيز الجرجاني(366ه): من خلال كتابه المسمى "الوساطة بين المتبي وخصومه" الذي ابتغى من خلاله أن يقيم منهجا معتدلا في نقود المتبي وشعره، معتمدا على قياس الظواهر الشعرية التي عاهِا خصوم المتبي واستحسنوها في شعر غيره مقيما عليهم الحجة والبرهان وهذا ما يسمى بكنهج المقايسة.

وعرف أبو الحسن الرماني(384ه): برسالته الموسومة: "النكت في إعجاز القرآن" التي بيّن فيها وجوه الإعجاز السبعة فقال: "إنّ وجوهَة الإعجازِ تظهرُ من سبع جهاتٍ: تركُ المعارضةِ مع توافِِ الدّواعِي وشِلَّةِ الحاجِِة، والتحدّي للكافةّةِ، والصّرفةِ، والبلاغةِ

 في القرآن الكريع، وما البلاغة عنده إلاّ وسيلة لتحقيق هذه الغاية. و يرى الرماني أن البديع أعلى درجات البلاغة، وهو حين اعتبر البلاغة أحد وجوه الإعجاز التفت إلى فكرة التميّز، تميّز الصنعة الإلهية عن الصنعة البشرية التي قسّمها إلى درجتين في الجودة، حيث يقول:"وأمّا البلاغةُ فهي على ثلاثِ طبقاتٍ، منها ما هو أعلى طبقةَةً، ومنها ما هو أدنى طبقةً، ومنها ما هو في الوسائِطِ بين أعلى طبقةٍ وأدنى طبقةٍ، فما كان في أعلاها فهو معجِزّ، وهو بلاغةُّ القرآنِ"8، فبلاغة القرآن عنده تأتي في الدرجة الأولى من حيث الون البيان والإعجاز . وقد خلصت جهود أبي هلال العسكري(395هـ) إلى أنّ البالغة من أحقّ وأخصّ العلوم بالتعلّم حيث يقول: "إنّ أحقَّ العلومٍ بالتعلّمِ هو علمُ البلاغِِة ومعرفةُ الفصاحةِ، والإنسانُ إذا أغفلَ علمَ البلاغِِة وأخلَّ بمعرفةِ الفصاحَةِ، لمُ يقع علمُه بإعجازِ القرآنِ من جهِةِ ما
 سمّاه:"الصناعتين" (الكتابة والشعر) ضمّنه عشرة أبواب تحتوي على ثلاثة وخمسين فصلا تباينت موضوعاتا وتنوعت قضاياها، فتكلّم فيها عن البلاغة ومفاهيمها والفنون البلاغية كالتشبيه والاستعارة والكناية والبلاز والحقيقة وغيرها من تلك الفنون، كما تناول من فنون البديع الطباق والمقابلة والجناس وغيرها، إلاّ أنّه يعترف بجهود من سبقه من العلماء في البلاغة والتي كانت غايته منها الارتباط بالإعجاز

وييعل العسكري البديع في خمسة وثلاثين فصال "منها" الاستعارة والماز والتطبيق والتجنيس والمقابلة وصحّة التقسيمه....ث يقول عنها: "فهذه أنواع البديع التي ادعى من لا رواية له ولا دراية عنه، أنّ الحدثين ابتكروها، وأن القدماء لم يعرفوها وذلك لمّا أراد أن يفخّم
 ويصرّ الباقلاذي (ت403هـ) في جهوده على تسمية فنون الباغغة بالبديع لأنّه ينادي بأن أصناف البديع التي توصّل إليها الشعراء، بما
 وقد أثرت جهود ابن سنان المغاجي (ت466هـ) في البحث عن خصائص الإبداع والفصاحة وتعقب شروطها في الكلمة والتركيب واللفظ والمعنى كتاباً سمّاه "سرّ الفصاحة"، والذي لم يهتم فيه بالوقوف على تعريف البديع أو البلاغة بقدر ما اهتم بتحديد العناصر التي تؤدّي إلى البديع أو البلاغة والفصاحة.
وقد عرفت جهود عبد القاهر الجرجاين(471هه)، في البالاغة العربية من خلال كتابيه: "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" وطارت شهرته من خلال اكتمال نظرية النظم عنده، والتي جعلها الأساس في قضيّة إعجاز القرآي، والعمود الفقري في حقل البالاغة العربية، ففي كتابه "دلائل الإعجاز" تناول علم المعاين، وأبرز ما عالجه فيه نظرية النظم التي ترتكز عليها موضوعات البلاغة العربية، أمّا كتابه "أسرار البلاغة" فقد تناول فيه أصول علم البيان من حقيقة وبجاز واستعارة وتشبيه، وبه عدّ مؤسّسا لعلم البيان وقد اعتمد أغلب الباحثين عليه في دراساهْم وبكوثهم البالية والإعجازية كالزخشري والقزويني. فقد ذكر الجرجاني في أسراره التجنيس وكيف يصير بديعا:"أمّا التجنيسُ فِإنّكَ لا تستحسِنُ تجانُسَ اللفظيِّ إلاّ إذا كان موقعُ معنييهما

 متميّا أصيلا، وغير بديع إذا كان تافها ركيكا، 13، وبهذا يكون الجرجايني قد وضّا، ونّح شروط اعتبار التجنيس من البديع.

واعتبر الجرجاين الاستعارة من البديع كما فعل الآمدي، ولن يكون هذا البديع في رأيه إلاّ إذا كان طيّعا في طلبه المعنى ولم يسع المعنى إليه،
 طلبَهُ واستدعاهُ، وساقَ نخَهُ، وحتّى تجدَه لا تبتغِي به بدلاً، ولا تجدَ عنه حولاً، ومن هنا كان أحلى أحلى تجنيسٍ تسمعُهُ وأعلاه، وأحقّه بالحُسنِ وأولاهُ ..."14
وجاءت جهود ونظرات الزخشري(538هـ) وآراؤه البلاغية مبثوثة في تفسيره "الكشّاف" الذي بناه على منهج يقوم على علمي المعاني والبيان، فهو يرى أن الاهتمام بالبلاغة وعلومها والتعمّق في معرفتها يكشف عن وجوه الإعجاز البلاغي في القرآن، ويوضّح غوامضه

 لعمله في مباحث البلاغة العربية ولذلك يقول عيسى علي العاكوب:"ويعدّ الكثّاف خير مصدر لدراسة أسرار العربية وأساليبها في الحقيقة والجاز والاستعارة والتشبيه بل يعدّ كشفا في الدرس البلاغي التطبيقي"15
 يككن القول أنّ الزخشري لوم يكن سوى مطبقا لآراء الجرجاين والاستدلال عليها بالشواهد لكفاه ذلك إسهاما فيا في تطوير علمي المعاني والبيان، ناهيك عن أنّ الرجل وصل التطبيق بكثير من أفكاره وآرائه التي دلّت على تعمّقه وفطنته قي تطوير الدلالاتلات البلاغية والإلمام بخواص العبارات والأساليب وكتابه الكشاف خير شاهد على ذلك. ويبدو أن الزخشري وعى أفكار الجرجاني وطبّقها في جهوده البلاغية.

ويجتهد أسامة بن منقذ (584هـ) في حصر الفنون البديعية فيأتي بكتابه " البديع في نقد الشعر"، حيث أوصل فنون البديع إلى مائتين وثمسة وتسعين بابا، لكنّه لم يعرّف البديع واكتفى بأن قال:"هذا كتاب جمعت فيه ما تفرّق في كتب العلماء المتقدّمين، المصنّفة في نقد الشعر، وذكر محاسنه وعيوبه فلهم فضل الابتداع، ولي فضيلة الاتباع..."16. وفي منتصف القرن السابع المجري يؤلّف ابن الإصبع المصري 654 هـ كتابه "خرير التحبير" الذي اختصره فيما بعد في كتاب "باب "بيع القرآن" يكتوي مسميات للفنون متضاربة وأخرى متشابكة.
وأخذ البديع بعده في الانحدار بتنافس العلماء في إضافة مزيد من المسميات تحت فن البديع، دون أن يتوقفوا ليسألوا أنفسهم: ما البديع؟ وهل ما يصنعونه هذا يمت إلى البديع بصلة؟.
 وإلى كثرة الشواهد الأدبية المختارة التي يبرز فيها بأحلى صوره، وبأمتعها قبل أن يتقدّم به التدهور الفنّي والذوق إلى العقم، ويسلمه إلى مدرسة السكاكي 17. وتأتي مرحلة الجمود بمجيء السكاكي 626هـ بكتابه "مفتاح العلوم" وإن كان الباحث يّنّ لا يقرّ بذلك باعتبار قيمة الجهد الذي بذله

 بدعا في العلوم فهي كغيرها سارت على هذا المنهج وسايرت نواميس الكون، ولما بلغت الأوج كان لزامها على الباحثين والدارسين أن يضعوا لها القواعد والنظريات لأن العلم لا يصان إلاّ إذا وجدت قواعده وأسسه وإلاّ ضاع وداخله الكثير من الخلل والزلل ولذلك قال

 يذكرونَ إلاّ السلبياتِ"18، وإن كان السكاكِي قد قد بذل جهودا كبيرة لا يستهان بها في الخفاظ على البلاغة العربية وصيانتها إلاّ أن

الكثير من الدارسين لم ينصفوه ووصموه بأنّه السبب في جمود البلاغة العربية بالتقعيد لما لأها فنٌّ وليست علما وهي تغسيرات تحتاج إلى دراسة معمّقة لأن السكاكي حاول أن يعطي البلاغة العربية ملمحها النهائي بإعطائها ثوبا لائقا بها فجمع شتاهِا ورتّها وققّد لما وبوّهِا فقسّمها إلى ثلاذة علوم:علم المعاي، علم البيان، وعلم البديع وهي جهود قيّمة تحسب له لا عليه ولولاها لضاع الكثير من أصول البالغة العربية. وعليه فإنّ فكرة جمود البالغة بعد السكاكي لا يككن القبول بـا لأنّ البلاغة من الفنون والعلوم المتجدّدة بتجدّد الأعصار والأمصار، ولأها جاءت أساسا لخدمة القرآن الكريع وللكشف عن جمالياته التعبيرية والفنّية ولأنّ القرآن باق ما بقيت البشرية، متجدّد


 استنارت بها دروب البلاغة العربية، فقد بلغ مكانة مرموقة لدى العلماء وصار محجة رائدة في علم البالغة فاستنار بضوئه من جاء بعداه كالقزويني(739ه):الذي عمد إلى كتاب "المفتاح" للسكاكي فلخّص القسم الثالث منه الخاص بالبلاغة تلخيصا تميّز بالدقّة والوضوح، فجاء تلخيصا فريدا من نوعه، متميّزا عن التلخيصات الأخرى التي قام بعض العلماء الآخرين مثل بدر الدين بن مالك ولك وغيره. ويرجع سبب تلخيص القزويني للكتاب إلى ما وقع فيه السكاكي من حشو وإطناب وتطويل واضطراب، فعمل على تنقيحه وتحذييه وقد قال في
 عن وجوهِ الإعجازِ في نظمِ القرآنِ أستارِها، وكان القسمُ الثالثُ من مفتاحِ العلومٍ الذي نَظَمَه الفاضلُ العلامّمُّ "أبو يعقوب


 فوائدَ عثرتُ في بعضِ كتبِ القورٍ عليها ولميّيُّه تلخيصَ المفتاح" 20، وقد تناول فيه موضوع الفصاحة والبلاغة محاولا التمييز بينهما كما
 كبيرة فقد أثنى عليه بهاء الدين السبكي بقوله:"أما بعد فإنّ تلخيص المفتاح في علم البلاغة وتوابعها يعدّ بإجماع من وقف عليه، واتفاق من صرف العناية إليه أنفع كتاب في هذا العلم صُنّف، وأَمْمُعُ تختصرٍ فيه على حجمه أُلْنِّ21 والخلاصة مّا سبق أغّا لمة عن جهود أهم أعلام الباغة العربية قبل العصر المريني في المشرق العربي بشيء من الإيماز لتكون معبرا للوصول إلى الدرس نغسه عند أهمّ النقاد والبلاغيين الذين عرفهم المغرب العربي في نفس الفترة. ثانيا: الدرس البلاغي والنقدي في المغرب العربي قبل العصر إلى غاية العصر المريني: لا يختلف مغهوم البلاغة في المغرب العربي عن مغهومه في المشرق لأنّ بلاد المغرب لم تكن في بداية الفتح قد استوت على أشدها في بجال اللغة العربية حتى تستقل وتكوّن لنفسها مفهوما خاصا في علم البلاغة العربية والنقد العربي، فقد كانت البلاغة في المغرب تعنى بسائر المباحث المتعلقة بكسن التعبير عن المقاصد ومراعاة ظروف الحطاب.
وقد ظل علماء المغرب العربي يطلقون مصطلح البديع على فنون بلاغية متنوعة لا يحددها التقسيم الثلاثي للبلاغة، لأنه ظلّ مضطربا
 وقد تحدث ابن خلدون في مقدّمته عن صلة المغاربة بالبلاغة من خلال تعريفه بعمل السكاكي في مفتاحه وتصنيفه للبلاغة إلى ثلاثة
 وقد مرّت البلاغة العربية في بلاد المغرب العربي بثلاث مراحل: 1 -مرحلة الماحظات العابرة.

3 -مرحلة الازدهار وظهور المصنفات البلاغية الناضجة.
فممّا نجده في مرحلة الماحظات العابرة والتي هي مأخوذة فيّ الغالب عن المشارقة ما سجّله ابن عبد ربّه في العقد الفريد، وعبد الكريم النهشلي في الممتع وابن حبيب الحميري، وأبي إسحاق الحصري، وابن شهيد الاندلسي، وابن بسام الشنتريني، ....'ح ومن الكتب التعليمية:

- الممتع في علم الشعر وعمله للنهشلي المتوف 405هـ - 1014م - تسهيل السبيل إلى تعلّم الترسيل للحميري المتوف 486هـ - 1095م
-إحكام صنعة الكلام لعبد الغفور الكلاعي
وقد تضمنت هذه المؤلفات والشروح آراء نقدية وبلاغية هامة.

 الفريد" وهو ما دعا الصاحب ابن عباد إلى أن يقول عنه تثثلا بقوله تعالى:"هذه بضاعتنا ردّت إلينا'.
 تعليقات على بعض الصور البالغية التي لا تخضع لدراسة أو شرح ولكنها تدل على شروح المغاربة في الالتفات إلى البلاغة لإعطائها حيّزا ضمن التأليف النقدي والبلاغي لمذا العصر . ثم جاء ابن حبيب الحميري(ت 440هـ/1048) بكتابه "البديع في فصل الربيع"، وقد ضمّنه تعليقات على بعض النصوص بإبراز القيمة

 ثم جاء أبو إسحاق الخصري القيوواين (ت453هـ/1062م) بكتابه "زهر الآداب وثر الألباب" الذي تضمّن حديثا عن البلاغة والبلغاء ولكنّه لا يعدّ دراسة وافية للبلاغة. وتلاه ابن حزم الظاهري بكتابه "مراتب العلوم" (456ه /1064م) ضمّنه حديثا عن غاية البلاغة وأوجه استعمالما بعد اطالاعه على كتاب أرسطو كما قال، ومّا قاله عن البلاغة: "ما فهمه العامي كفهم الخاصيّ، وكان بكان بلفظ يتنبه له العامي لأنه لا عهد له 24"
بنظمهـ. ."
أما بخصوص المرحلة الثانية وهي مرحلة التطور والتركيز النسبي، فمنذ منتصف القرن الخامس المجري أصبحت البلاغة تستحق أبوابا
 عقد أبوابا متعدّدة لموضوعات بلاغية مضة في كتابه (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده) ويْ كتابه الآخر "قراضة الذهب في نقد أشعار العرب".

وقد جمع ابن رشيق الجزائري تعريفات عديدة للبلاغة من كتب الباحظ والرماني وعبد الكريع النهشلي وغيرهم ثّمّ عرّفها بأها: "وضعُ
 بعنوان"المخترع والبديع"، يقول فيه:"المخترعُ من الشعرِ هو: ما لمُ يُسبَوَقَقْ إليهِ قائِلُه، ولا عَمِلَ أحدٌ من الشعراءِ قبلَه نظيره، أو ما
 جميعها عن علماء المشرق إلاّ أها مشفوعة أحيانا بآرائه الشخصية .

ويبدو أنّه كان في"القراضة" مطلّعا على جهود عبد الكريع النهشلي، والكتاب كلّه يدل على الاتجاهات الأدبية والنقدية للمؤلف ويعكس صورة ذهنه وتفكيره الشخصي وتفقهه في الصناعة الشعرية ${ }^{29}$.
وقد مهّدت جهود ابن رشيق بكتابيه "القراضة" و"العمدة"، لظهور الأبحاث البالغية الناضجة بلمغرب، وإلما وإن كان لا لا ينكر فضل عبد القاهر الجرجايّ على البالغة المشرقية والمغربية بكتابيه: "دلائل الإعجاز" و "أسرار البالاغة" فإنّ ابن رشيق ألّف كتا كتابيه قبلهما فله إذنْ

شيء من الفضل في ترتيب ألوان البلاغة وماولة استيعابها وتطبيقها رغم أن أبحاث عبد القاهر أعمق من أبحاثه.


 زرع من الفوائد" للقاضي عياض السبتي (ت 544هـ - 1149م)، وهو كتاب يعاج كثيرا من المسائل البلاغية متأثرا بلمشارقة ناقلا عنهم، والقاضي عياض يكعل البديع المما جاملا لأساليب حسن التأليف من نظم وفصاحة وبيان وعسنات ومسائل البلاغة عنده عامة، وعنده أن التشبيه أحد أنواع البلاغة وأبدع أفانين هذه الصناعة 31 ولا
أمّا المرحلة الثالثة وهي مرحلة التأليف المض أو مرحلة الإبداع: فقد عرفت الأبحاث البلاغية في القرن السابع والثامن والتاسع الهجرية ازدهارا كبيرا حيث ظهرت مصنفات نقدية تتضمن مباحث في البيان والبديع واستقلت أخرى بالبلاغة، وظلت مصطلحات العلوم الثالثة: المعاني والبيان والبديع تطلق على مقاصد متقاربة فأحيانا تسمّى هذه المباحث كلّها بديعا وأحيانا أخرى بيانا؛ فني بداية الماية القرن السابع المجري الثالث عشر الملادي ظهر بلمشرق أبو يعقوب السكاكي بكتابه (مفتاح العلوم) الذي قسّمه إلى أربعة أقسام خصصّ
 اعتنى بالتقسيمات والحدود أكثر مما اعتنى بالتحليل وتكاد بحمع الآراء على أنه لم يضف شيئا جديدا للبلاغة، ولذلك انلكا انكب عليه

 وهو بدر الدين بن مالك الجياني (ت686هـ -1287م)، لكنّه لم يضف جديدا (إلى الأصل أي المفتاح للسكاكي. وألّف حازم القرطاجني (ت 684هـ -1285م) كتابه (المنهاج) وجعله في أربعة أقسام: الأول: اللفظ وأجزاؤه والأداء وطرقه، والثاين: يبحث في المعاني بالمنهج الفلسفي لا البالغي لأنّ المعاني في رأيه حقائق موجودة في الأعيان وصور موجودة في الأذهان 32 ، وييحث
 يتعرض للطرق الشعرية وآخذ الشعراء ين كل لون من ألوان النظم بكسب ما تقتضيه ألوان الكلم منهـه ..
 الكتاب أنه يتحدّث طويلا عن نظرية أرسطو في الشعر والبلاغة حديث الناقد الفاهم ومنهجه يقوم على البحث وين وي أصول البلاغة
 الكتاب: التشبييه والا ستعارة والسجع والتجنيس والمقابلة. ويف عصر حازم ظهر عالم آخر من أعلام البلاغة والنقد في الغرب الإسلامي هو أبو الطيب ابن شريف الرندي (ت684 هـ ـ1285م) صاحب كتاب: "الوافي في نظم القوافي"، وهو من أهم المصنّفات البالغية والنقدية لما فيه من المباحث البا البادة. ويُ القرن الثامن الهجري ألّف أبو القاسم السجلماسي كتابه "المنزع البديع يف بتنيس أساليب البديع"، وقد أحصى فيه عشرة أجناس
 من المؤلفات الهامة في التزاث النقدي والبلاغي في المغرب العربي.

ثالثا -اتجاهات البحث البلاغي يي المغرب العربي: يمكن تصنيف المؤلفات البلاغية التي ظهرت بالمغرب العربي إلى اتجاهين اثنين:
 تأثروا بأقوال خلف الأممر والأصمعي الجاحظ ثم بكتب ابن سنان الخفاجي - ابن الأثير الجزري - صفي الدين الحيلي.
 مباشرة بكتابي: "الخطابة" و "الشعر" لأرسطو وظهر ذلك جليا في الي التقسيمات والتفريعات وطرق التناول ومنهم: ابن حزم الظاهري(أكثر وضوحا من حازم)، حازم القرطاجني في المنهاج، السجلماسي في المننعة.
 بالنقد الأدبي التباسا لا انفصام له حيث كان كلّ منهما يأخذ بتلابيب الآخر، كما كانت المفاهيم البلاغية عندهم أساسية في ظهور المفاهيم النقدية، وتميّز المغاربة بضضور قويٍّ في المناقشة والتفصيلات والاستمداد المباشر من كتب المنطق مستعينين به في خدمة اللغة العربية لبعث القديع من رقدته الطويلة.
وقد شهدت الفترة ما قبل العصر المريني في بلاد المغرب الإسلامي إسهامات كبيرة من العلماء المغاربة في ميدان النقد والبلاغة، ولم تكن
 إلى العناية به وبكث قضاياه، ولكنّ هذا الاهتمام ظلّ بححفا في حقّ التراث المغاربي مقارنة مع نظيره المشرقي.

$$
\text { الاحافات، الآلوامش: } 65 .
$$

2"الباغة، أبو العبلس المبرد، تح.رمضان عبد التواب، مكتبة الئقافة الدينية، القاهرة 1985 ص: 190 ص: 81.
³ المقدمة، عبد الرحمن بن خلدون، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 2004)، ص: 460.




$$
\text { 7 المصدر السابق، ص: } 16 .
$$

88 المصدر نفسه، ص:69.
 10 المصدر نفسه، ص:272.
11 1 ينظر: البديع تأصيل وتجديد، منير سلطان، منشأة المعرف، الاسكندرية، دط، دت، ص: 16 :12.



 16 16 البديع يُ نقد النقد الشعر ، أسامة بن منقذ، تح: أمد بدي بدوي، وزارة الثقافة والإرشاد، طبعة الملبي1960م، ص8. 17 البديع تأصيل وتجديد، منير سلطان، ص: 20.



 22 ينظر: نشوء الباغة العربية وتطورها فُ المغرب، رضوان بن شقرون، بلة كلية الآداب بفاس، المغرب، السنة: 1982-1983، 198، العدد:6.

23 العقد الفريد، أبي عمرأمد بن عُحْ بن عبد ربّه الأندلسي، شرحه وصحّحه وعنون موضوعاته، ورتّب فهارسه أمد أمين وأمد الزين، إبراهيم الأيباري، ج3، ط2، القاهرة، 1952، ص:467.
24 نقلا عن نشأة الباغة، وتطوّرها فُ المغرب، رضوان بن شقرون، جكلة كلية الآداب بفاس، للمرب، السنة: 1982-1983، العدد:6، ص:158.


$$
26 \text { المصدر نفسه، ص: } 262 .
$$

$$
27 \text { المصدر نفسه، ص: } 265 .
$$

28 ينظر البديع تأصيل وتجديد، لمير سانطان، ص:17. 17.
29 نشوء البلاغة وتطورها في المغرب، رضوان بن شـرينرون، ص:160. 160.


في المغرب، رضوان بن شقرون، ص:161.
 32 منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الـسن حازم القرطاجني، تقديُ وتحيق: يُّا الديب بلخوجة، ط3، ص: 28.

