## اللغتّ وأثرها في تـحليـل دلالات اللفظّ القرآنيّ

L anguage and its effect in determining the connotations of the Qur'anic w ord

زرقان عزوز<br>جامعتت مححمل البشيـر الابراهيـمي - بـرج بوعريـريـج (الجزائر)

a.zorgane@univ-bba.dz

| الملخص: | معلومات الهقال |
| :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  الد"لالات في عبارات المبدعين، وذلك ما نجلده في المعاجه اللغويّت، علما أنّ القوانين المّا اللفويّت تخضع بالضّرورة للتراكيب القرآنيّن ، وللتأليف القرآنيّ المتناسق والمنسجه | الكالفلمات المفتاحيت:" <br> السياق <br> الوضع |
| A bstract : | A rticleinfo |
| This research paper attempts to reveal an issue that has occupied the interest of many scholars and linguists. I t is the phenomen on of the broadening of the meaning of the term in the H oly Qur'an by looking at it within the context in which it was placed, and perhaps the difference betw een them occurred with regard to the linguistic reference to be adopted, and to determine the intended meaning accurately, on the basis that U nderstanding the Qur'anic discourse without the A rabic language is a very difficult matter, because it is considered the mother of the assets in understanding and interpreting the Qur'an. Linguistic laws are necessarily subject to the Qur'anic structures, and to the consistent and harmonious composition of the Qur'an. | $\begin{array}{ll} \text { R eceived } & \\ \text { A ccepted } & 02 \text { D ecember } 2021 \\ & 03 \text { J anuary } 2022 \end{array}$ <br> Keywords: <br> $\checkmark$ Language <br> $\checkmark$ context <br> $\checkmark$ Situation |

ومباشرة التّفسير دون الرّجوع إليه منقصة من المفسّر، لأنه يُعتُبر المستند ، حيث يقول : "' فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التّفسير ، وترقّت إلى التّحرير والتّحبير ، أن يعتكِف على على كتاب سيبويْه ، فهو في هذا الفنّ المُعوّلُ عليه ، والمُسْتَنَدُ في حلّ المشكلات إليه" ( النوحيدي، 2008، مج1، ص: (101) : فالتّفسير كعلم يستند بالأساس على اللّغة ، وليس ثمّة ما يُعتمد كلغة العرب الأوائل ، فهم الأعلم بععاني الكلم ، لذلك كان الصّحابة رضوان الله عليهم يرجعون دائما إلى الرّصيد اللّغويّ المبثوث في كالام العرب كلّما صادفتهم مُشْشكات لغويّة ، أو استشكل عليهم أمر في سياق لغويّ ما ، يقول ابن عباس ـ ـ رضي الله عنهما ." إذا سألتموني عن غريب القرآن ، فالتمسوه في الشّعر ، فإنّ الشّعر ديوان العرب" (السيوطي، 2006 (87) مج3،ص: 847)
وورد عنه أيضا قوله :" التّفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته ، وتفسير تعرفه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلاّ اللّ" ( الطبري، 2000، مج1،ص: 56 لقد كانت اللّغة العربيّة وما تزال الأداة اللّغويّة الأكثر مساعدة على فهم معاني القرآن الكريم ، وإدراك أجلّ مراميه ، وأبلغ مقاصده وبصورة أخصّ عندما زاحم اللّسان الأعجميّ اللّسان العربيّ ، وبات النّاس أبعد ما يكونوا عن السّليقة اللّّويّة
 وصار الناس أحوج ما يكونوا لقواعد تضبط كالامهم ، وتسلّد
 ولعلّ هذا ما نجده بجسّدا في كلام ابن خلدون إلدا إذ يقول :" فلمّا جاء الاسلام ، وفارقوا الحجاز لطلب الملْك الذي كان في أيدي الأمم والدّول ، وخالطوا العجم ، تغيّرت تلك الملكة بما ألقى إليها السّمع من المخالفات التي للمستعربين من العجم ، والسّمع أبو الملكات اللّسانيّة ، ففسدت بما المّا ألقي إليها مّا يغايرها لجنوحها إليه باعتبار السّمع ، وخشي أهل الملوا الملوم منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا بطول العهد ، فينغلق القرآن

كلّغة العربيّة حظوة روحيّة عظيمة ، فهي بالغة التميّز والتّفرّدّ ، عُدّت مرآة الأمّة ولغة دينها ، بها نزل كلام الله سبحانه ، وبها

 ، من أجل ذلك كانت العناية همافي عصور الإسلام الأولى كأيّ
 الأقوى للاهتمام والانشغال بها ـ ولعلّ تدوين قواعدها الأساسيّة


 فحسب ، فقد أعطاها غير العرب من الجهد الكثير ، و من النفس الطّريل ، و من المداد الغزير ما لم تْتُو على حفظه الأذهان ، ولاعلى حمله الأسفار، حتى اشنُهِروا بخدمتهم للّغة العربيّة ، لأنّ فهم أحكام القرآن الكريع ، وفقه معانيه ، وتبيّن مقاصده ودلالاته، ومعرفة تفسيره، والتبصر بأخباره يقتضي منّا ـ كلّ ذلك ـ دراسة هذه اللّغة دراسة وافية حيطة ، وشاملة مُلِمَّة ، يقول الامام الزّخشريّ : " وذلك أفّمّ لا يجدون علما من العلوم الاسلاميّة ، فقهها وكلامها وعِلْميْ تفسيرها وأخبارها ، إلاّ
 الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيّا على علم الإعراب .." (ابن يعيش،2007، مج1 ،ص: 8) ، فكالام الزّخخشريّ صحيح إلى حدّ بعيد ، وذلك" لتوقُّف معرفة دلالات الات الأدلّة اللّفظيّة من الكتاب والسنّة ، وأقوال أهل الحلّ والعقد من الأمّة على معرفة موضوعاتّا لغة ، من جهة الحقيقة والمجاز
 والإضمار ، والمنطوق والمفهوم ، والاقتضاء والاشارة ، والتنّبيه والإيماء ، وغير ذلك ، يمّا لا يُعرف في غير علم العربيّة" ( الآمدي، 2003، مج 1، ص: 8) بل ويذهب أبو حيّان التوحيدي الأندلسيّ في معرض ثنائه على كتاب سيبويه " الكتاب " إلى أنّ عدم الاطّلاع على متواه النّ

نافعا في علم القرآن فقط ، بل هو نافع في كلّ علم من علوم الشّع ، فألفاظ القرآن هي لبّ كلام العرب وزبدته ، وواسطته وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في ألما أحكامهم وحِگَمهم ... وما عداها وعدا الألفاظ المنغرّعات عنها والمشتقّات منها هو بالاضافة إليها كالقشور والنّوى .."
(الأصفهاني، 2009، مج1، ص: 4)

 العلوم الشرعيّة وليس علم القرآن فحسب ، ذلك ألنّ النّ الفقيه أو
 ومفرداتّا هي أجلّّ ما يمكن التّعويل عليه في أساسيّّات العلوم التي يشتغلون عليها.
إنّ أصل القضية هنا يتمحْوَر أساسا في تحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن ، إذْ هي أسساس كلّ تفسير، أو تأويل، أو تحقيق غاية، أو مقصد حين تناوله في القرآن الكريع ـ ولذلك الكّ نجد العناية الفائقة من قبل المفسّرين بمفردات اللّغة ، حيث أنّّم ذهبوا إلى أنّ " من أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التزكيب ، وعِلْمِ كيفيّة تركيبها في تلك اللّغة ، وارتقى إلى حسْن
 إلى مُفْهِم ولا مُعَلّم ..." ( التوحيدي، 1993 199 ، مج1، (104) ذلك أنّ الكلمة القرآنيّة هي مبدأ البلاغة وأساسها ، ولا يككن الاعتداد بأيّ تغسير يهمل الكلمة المفردة ، لما لما لما من طاقة
 لألفاظ القرآن الكريع من إيماز المعاني الكثيرة وتركيزها في اللّفظ
 فلا شكّ أنّ مبنى العبارات القرآنيّة على الكلمات الجامعة ، وعلى منظومات الكلمات الجامعة ، إضافة إلى أنّ الألفاظ القرآنيّنّ


 تغب عن عقول العلماء وأذهاغم ، فقد بيّنوا أنّ الكلمة القرآنيّة قد تنصرف إلى عشرين وجها من وجوه المعاني وأكثر أو أقلّ .

والحديث على الفهوم ، فاستنبطوا من جاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطّردة شبه الكليّآت والقواعد ، يقيسون عليها سائر أنواع الكلام، ويلحقون الأشباه منها بالأشباه" (ابن خلدون 2001،مج1،ص: 754)
ولقد أبمع علماء الأمّة قاطبة على أنّ فهم القرآن الكريع
 يصعُب تحديد مقاصدِه وغاياته وحتّ تأويالته ، لأنّها لغة القرآن الِّن الكريم ، ومن غيرها لا يمكن لمذه المقاصد أن تَبِينَ للنّاس ، يقول
 القرآن نزل بلسان العرب على الجملة ، فطلبُ فهْمه إنّا يكون من هذا الطّريق خاصّة ، لأنّ الله سبحانه يقول " إِّنَّ إِّا



 (الشّاطبي،1997،مج2،ص: 101-104) ، فاللّغة العربيّة وعلومها المختلفة ، كان المدف الأساس من وضعها ، خدمة
 الصبّاغ :" والقوانين اللّغويّة تخضع بالضّرورة للتّراكيب القرآنيّة ، ولا تخضع هذه التّراكيب إلى تلك القوانين ، ويُعنبر القرآن الكريم الأصل في بميع العلوم الدّينيّة واللّغويّة ..." (زنكي

صباغ، 2005،ص: 416) ولتحقيق تلك المقاصد والغايات ، كان لأهل العلم من المفسِّرين وأصحاب التّأويل عناية خاصّة بمسألة الّالٔلفاظ القرآتيّة


 علوم القرآن ، العلوم اللّفظيّة ، ومن العلوم اللفظيّة تحقيق الألفاظ المفردة ، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن في



فللتّنسير اللّفويّ حينها ضوابط محدّدة ، أبرزها ثبوت ذلك المعنى في لغة العرب ، ومراعاة مناسبة الشّرح للسّياق ، وكذا معرفة ملابسات النزول عند الحاجة إليها ، وتفديع الممنى الشّرعيّ على المعنى اللّغويّ إذا تعارضا " (ابن تيميّة،

1973،ص:79-81)
 تتألّف من سلسلة من الأصوات المتّصلة ، هلا بداية ولاية ولا ها هاية ، ولما وظيفة تركييّة ، وتدلّ على معنى في ذاقها" (أبو الفرج، 1966، ص:9) ، والمعجم يدور حول الكلمة شرحا وإيضاحا

 لقد اعتبر أمل اللغة الكلمة نواة المعجم ، ونواة اللّغة كالّها ، ووحدهًا الأساسية ، كما أنّ اللّغن أداة إدراك ومعرفة وتفكير ،
 واللّغن جُمل دالّة ، مركّبة من ألفاظ ذات دلالة ، وهي غير محمدود المعاني في كلّ لسان ، كما أنّ الجمل المرّبّة من تلك الألألفاظ ليست حدوددة المعاين والوجوه والأساليب ، بل هي مي حاملمة المعاني كثيرة ، ووجوه عديدة ، يُتلف النّاس حول استعمالها ، ،" فلم يُنعْهم اختلافهم على معاني اللّغة وبملها أن يستعملولوها من
 وهل الاختلاف المذكور عقبة في طيق البيا البيان ، وقد أُوني الانسان القدرة على اجتيازها بطرق كثيرة ، وألفاظ جمّة منها

الاصطلاح .. "(خحمد شاكر 1972، ص:515)

 على مستوى سياقات منتوّكة ، وأساليب وصياغات ات متباينة .

 ذلك في ميولم بيعض ألفاظ القرآن الكريع عن وجوهيها التي
 قول المولى سبحانه وتعالى " إِذْ يُغْشيكم النُعاسُ أَمنَةُ مِنْهُ ،

والعلم جذذا المعنى هو ضرب من الفته يقصد به أنّ اللّفظ

 ينقهها كلّ الفته حتّى يرى لما وجوها تؤيّدها المقاصد الشرعيّة ،

وكذا السّياق الواردة فيه .
 بيجملة من الخصائص الباغيّة واللنويّة ، عادة تعالجها علوم الاعراب ، والفصاحة والجاز ، ودلالات الصّيّغ والأبنية والاشتقاق ...وغير ذلك ، كما أنّا ذات خات خصائص حضاريّة


 وبناء على ما سبق يأتي سياق هذا المقال ، ليعالج الكلمة القرآنيّة في أبعادها ، وبياها ، وأسرارها ، وصورها ، لإخراج الماج
 ، الذي به تبين الأشياء ، وتُثْتح بُلات البحّ البحث اللّنويّ الواسع

 زمن أضحت فيه المعارف عرضة للتغيّر والتبدّل ، شديدة التير التفلّت كُن يتومّون السّيطرة عليها بشكا كـل كامل . يجب علينا بداية التّنكير بأنّ الاتمتمام بفردات اللّغن ، وتسليط الأضواء عليها ، والإلمام الشّامل بمدلول اللّظظة وأحكامها قبل التُّكيب لا با بكن أن تستقيم إلاّلا بكملها على قواعد بيان المعاني ـ معاني المفردات القرآنيّة ـ بـا ورد في كـي كالام
 أي الوقوف بدقّة على مرجعيّات هذا البيان ، وداخل دائرة ماليا ما يتيحه كالام العرب . وقد ارتكز التّنسير الالّونيّ الذي اعتمد على مسان مسالك وأصول
 القرآنيّة" كاحتمال اللّفظ الواحد أكثر من معنى ، لأنّه ورد في اللّغة على تلك الصّورة ، فضلا عن أنّ سياق القرآن يسمح بذلك ، فإذا حصل أن احتملت اللّفظة معنى واحدا فريدا ،

الحطرُ، فَلْيُن على بال من النّاظِر والمفسِّر أنّ ما يقوله تقْصِيدٌ منه للمتكلّمين ، والقرآن كلام الله ، فهو يقول لسان بيانه، هذا مراد الله من هذا الكلام، فلا يصحّ له ذلك إلّا ببيان

الشّواهد"( الفرجي، 2015، ص: 427)
إنّ الألفاظ والعبارات المتواجدة في يختلف السّياقات القرآنيّه كائنات لا يُكِن أن تُخْتَب لما الحياة ، ولا يتحقِّق بها النّق والانتفاع إلاّ بحسن توجيه دلالتها، ويْ ذلك مْمْلٌ لما على أحسن المامل ، وكلّ ذلك موقوف على توفُّرُ مؤِّالات وأدوات وجب على اللّّوييّن والمفسّرين وأهل التّأويل امتلاكها، حتى لا تقع الجناية على الدّلالة ، لأنّ تحديد الدّلالة ليس بالأمر الهِّيِّ كما قد يتصوّر البعض ، وإنًّا يأخذ من المفسّر واللّغويّ الجُهد الجهيد،
 المُْصود من كلام ربّ العالمين ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .
ومن قضيه احتمال اللّفظ الواحد لأكثر من معنى ، وبعد توضيح ما تشكِلُّه من خطورة اذا عَدِم المفسِّر الدّقّةًَ ، وحسن التركيز، ، وحسن الوقوف على الدّلالات في مضآنِّها يمكننا التّعريج على نوع آخر من التّفسير اللّغويّ ، ونعني بذلك "اعلم الوجوه والنّظائر" وهذا نظير ما قام به مقاتل في كتابه "الأشباه والنّظائر" حيث كان يورد اللّفظ الواحد من القرآن الكريع ويستخرج ما فيه من وجوه المُنى ، ومن غير شاكٍ يُعتنبر هذا العمل من صميم المنهج اللّغويّ ، حيث يراعى فيه الأصلُ الجامعُ لمعنى اللّفظ في اللّغة العربيّة ، وعلاقة تلك الوجوه بذلك الأصل ، وقد تتعدّد
 استعمالات العرب" إذ أنّ النّظر والتأمّل ليس من جهه أنّ الألفاظ والعبارات في إطلاقها دالّة على معان مطلقة ، ولكن من جهه أنَّ تلك الألفاظ والعبارات مقيّدةٌ دالةٌ على معان تابعة ، كالحبَرَ الذّي يستلزِمِ ويسْتْبْع معانين خادمة هي : الحبرُ



وإخفاء وإيجاز وإطناب ..." (بودرع2016، ص: 14)

وينزّل عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرُكُمْ بِهِ ، وَيُلْهِبَ عَنْكُمْ
 سورة الأنفال 14

فقد ذهب أبو عبيدة إلى أنّه بجاز معناه: "إفراغ الصّبر عليهم ليتْبُتوا لِعدوّهم" ( ابن المثنى، 2017، مج1، ص: 242) وقد صحّح الطبريّ ما ذهب إليه أبو عبيدة مَيِّنّا أنّ تثبيت الأقدام على الحقيقة لا على الجاز اللّغويّ ، حيث يقول :"وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التّأويل من الصّحابه رضوان الله عنهم والتّابعين ، وحسبُ قولٍ خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا، وقد بيناً أقوالمم فيه، وأنّ معناه : ويثبت أقدام المؤمنين
 ( الطبري، 2000، مع13،ص: 428 وقد كانت فطنة العلماء ونباهتُهم حاضرة ، حيث أغّم حذّروا من هذه المزالق الحطيرة ، وما يمكن أن تؤدّي إليه ، يقول الامام الشّاطبيّ في إشاره جادّة للأمر: " فليس بجائز أن يُضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، ويجب الاقتصار في الاستعانه في فهمه على كلّ ما يضاف علمُه إلى العرب خاصّة ، فبه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعيّه، فمن طلبه بغير ما هو أداته ضلّ عن فهمه وتقوَّل على الله ورسوله صلّى الله عليّ الهي

وسلّم" (الشاطبي، 1997، مج2،:ص:56) ولا نرى لكالام الثّاطبيّ سوى تفسير واحد جليّ وواضح ، وهو أنّ المرجعيّهالأساسيّه في تحديد المقصود الذي هو المعنى لابد أن يكرّ على قناة كلام العرب وما جرت عليه ألسنتهم ، فالكلام حمَّال أوجه ، لذا يجب الوقوف على الدّلالة المقصودة، وإلا وقع

الإنسان في الخطأ وتقوّل على الله ورسوله. يقول الدكتور مُمد الفرجي واصفا خطورة القضية:" إنّ توجيه دلالة النّصوص من أدقّ المطالب ، وأشقّ المراغب ، يِدِد ذلك المتأوّلونوالفاسرون ، وبخاصة إذا كان النصّ المُنَّأَّل كالماما ناءت بإنشاء ضريبه قُدرُ البشر، فتنزداد الدّقّة ، وتشتدّ المشثقّة ، لأنّ توجيه المنطوق بمفهوم دلالي مُعيّن تقْصيد لمن تكلّم أو رَقَمْ ، وإذا كان المتككِّم ربُّ الخليقة، قَوِيَ الحذرُ ، واستُحْكِمِم

مشابكتهم للسّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار في بميع أهورهم ..."(ابن تيميّة، 2006، مج1،ص: 402) ،فاللّنة


 وتريز ، فالعلم بشرعنا موقوف على معرنتها ، يقول الإلما الإمام الرّازي وين هذا المعنى :" لمّا كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار ، وهما واردان بلغة العرب ونكوهم وتصريفهم ، كان المان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بكذه الأمور ، وما لا يتا يتم الواجب المطلق إلّا به ، وكان مقدورا للمكلّف ،فهو واجب " " الرّزازي، 1992، مج1،ص: 275) ومن أجل ذلك فقد استمرّت حركة التأليف وتنابنابعت في غيريب
 البيان ، وكلما زادت العجمة وابتعد النّاس عن الزّزّن الأوّلّ تباينت المعرفة بقوة اللّّظ العريّيّ كما نزل على هيئته الأولى، بيد أنّ جهوّ العلماء والفسسّرين ما تزال قائمة بجاه استقراء الألفاظ القرآنيّة



 والكدّ .
 وبالطريقة ذاها طال بكم المقام عند تنسير مفردات القرآن الكرئر والاعتناء بنحوه وصرفه ، كتصريف كلمات القرآن الكرئر وتصريف الأفعال والأسماء وكتب إعراب القرآن الكرئميع ، فلقد


 معاني القرآن، وتنسير مشكاله، وتحديد بجازه، وإعراب آياته، فعلم معاني القرآن مثلا أخذ حصّة الأسد من تأليفات اللّويّيّن
 أبنلوا أحسن الباء في توثيق نصّ القرآن الكريم بالاحتجاج

اتّساع دلالات الكلمة القرآنية
توحي لنا كلمة الاتّساع بسعة الأمر الذي هو عكس الضّيق ، بيث يمكننا التّعبير بكلمة واحدة عن معنى لا يستطاع التّعبير عنه إلاّ ببضع كلمات أو جمل . ونقصد بتعلّد المعنى واتّساع الدّلالة ، دلالة الكلمة أو الجملة القرآنيّة على أكثر من من معنى يتّفق مع السّياق الذي وردت فيه ، دون قرينة جازمة ترجّح أحد

 ، وذلك كما في المشترك اللّفظيّ على مستوى الكلمة ، أو كما في بعض نواتج وجوه الإعراب على مستوى الجملة. إنّ لككّ سورة من سور القرآن الكريم موضوعات ذات
 التّقاطع الحاصل بينها والمتعلّق بعضه ببعض، وهنا ونا يأتي التّفسير اللّغويّ ليحلِّل هذه العلاقات ويبرهن على مختلف الحالات والوضعيّات ، ليرسم لما قواعد تضبطها وأسسا توضّحها وتنيرها، مبتدئّ في ذلك من الجزئيّات اللّغويّة الصّغيرة التّيّ تُوصِل المتلقّي إلى إدراك هذه العلاقات القائمة بين خختلف المعاين والدّلالات المتنقّلة بين يختلف السّور، ولا بدّ حيئذ من الوقوف على الكلمات التي تحمل الكثير من الدّلالات، ومن ثّمّ البحث عن التّشابه المعجميّ الحاصل بين تلك الكلمات في الآية الواحدة، داخل السّورة الواحدة، ثم يأتي بعد ذلك الاستدلال عليها بكلمات أخرى من سور قرآنّة أخرى .
 متعدّدة المفاهيم، ولربّا اتّسعت لتشكّل طفرة توسّعيّيّة في الخطاب القرآنّي في حدّ ذاته، ويعكن تحقيق ذلك بالوقوف على الشّتات الحاصل في كتب اللّغة والبلاغة والنّحو والصّرف وعلوم القرآن جميعها لإثبات صفة التوسّعيّة في دلالة الكلمة الواحدة، وهنا يجد الباحث نغسه وجها لوجه مع باب عظيم اسمه التّأويل، الذي يكثر حوله الكالام شرحا وتغسيرا وتدقيقا، بناء على ما تفرضه العلاقات النحويّة والصّيغ الصرفيّة، وبلاغه البيان، وكل ما يا يتعلّق بالكلمة داخل السّياق وخارجه، داخل بنية التّأليف والتّركيب وسِلكه المنتظم، وهنا لا بدّ من الوقوف مليّا مع التّكَكيب الذي لا

للقراءات ، وبيان عللها، وجوهرها واختلاف قراءها ، وأغّم هم الذّين هيّأوا لعلماء التّفسير الوسيلة الفعّالة لفهم معانيه، والاجتهاد في أحكامه وتفصيل آدابه، وكان ما قاموا به من الدا أبحاث في كتبهم النّحويّه ، وكتب معاني القرآن والاحتجاج، وما غاصوا فيه من تحليل لآياته ، كلّ ذلك هو القبس الذي أضاء للعلماء الطّريقة في تفسير الكتاب العزيزين"(القرين، 2016، ص:18) إنّ جهد هؤلاء ليس بالأمر الهِّن طبعا، فقد تُكّنوا من إبراز عدد معتبر من الأصول النحويّة والصّرفيّة ، حيث ضيّ بمّنوها كتبهم واستخدموها لاحقا في تأويل القرآن والتعرّف على مقاصده ومعانيه بعد تحديد معالمه وقضاياه المنتوّعة ، ومن جمله ما تّ الاعتناء به قضية التّأليف في طرق دلالة الألفاظ على المعاني ، كالفكم والمتشابه والنّاسخ والمنسوخ ومشكل القرآن والتّأويل


بيان يتلف المعاني الشرعيّة والتي تطابق غختلف المقاصد. وغير بعيد عن ذلك كان لمم اهتمام جليّ بالمعاين التركييّة،

 بعنصر التّأليف في بلاغة القرآن الكريم بمختلف فروعه الثّلاثة، إضافة لعلم المناسبات وفواتح السّور وفواصل الآيات والإعجاز . إنّ ما سبق ذكره يعطينا صوره واضحة بأنّ العناية بمفردات اللّغة والإحاطه بمدلول الكلمة و أحكامها قْبل التزكيب لا تنضبط إلاّ بقواعد بيان المعاني، معاني مغردات القرآن الكريع بما ورد في كلام العرب، وكذا هصادر هذا البيان، لأنّ لغتهم كانت على أرقى درجات الانسجام، وعربيّتُهم على أعلى مستويات القوّة والإحكام، وذلك ما يمعلنا نقول عن اللّغة بأهّا عصب التّفسير بل عموده الفقريّ ، فلا نعلم فحوى القرآن ودلالاته وموحياته

وتأويلاته إلّا بنحوها وصرفها واشتقاقها ووجوه استعمالاتا . ولذلك، وبناء على ما سبق التّظير فيه يمكننا الوقوف عند أهمّ جانب والذي كان عحلّ اهتمام أهل اللّغة في معالجة الكلمة القرآنية ، ويتعلّق الأمر بقضيّة اتّساع دلالات الكلمة القرآنية، مع إعطاء ناذج متنوّعة عن ذلك.


الجَحِيمِ، تُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ العزَيزُ الكِرِيم" سورة الدخان، الآية : 43 إلى 49 ، إنّ قراءة سياق هذه الآيات الكريمات لا يحتمل وجوها عدّة، ولا تأويلات كثيرة للوقوف على أنّ المراد هو الذّلّة والاحتقار، استهزاءً به، وسخريةً منه.
والقرآن الكريم يطفح بالكثير من الألفاظ والكلمات التّي تنوّع وتعدّد ورودها، بل وتكرّر تردُّدها في مواضع مختلفة منه ،
 بعينها تضاف إلى الدّلالة الأصليّة ، في انسجام جدّ متميّز، وتناسق لا نظير له ، فمثلا كلمة ـ المستقرّ- في قوله تعالى" إِلى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ المُسْتَقْرُّ " سورة القيامة ، الآية : 12 ، فهي ذات دلالات عدّة، قد تُفْهم بمعنى الاستقرار، ومن ثمّ تكون مصدرا، وقد تفهم بمعنى مكان الاستقرار ومن ثّمّ تكون اسم مكان، ويمكن أن تكون بمعنى زمان الاستقرار فتكون اسم زمان، فقد ورد عن الزّخشريّ في شرحه لفذه الكلمة" إلى ربّك خاصّة ( يومئذ) مستقرّ العباد، أي استقرارههم: بمعنى أفنّم لا يقدرون أن يستقرّوا إلى غيره وينصبوا إليه، أو إلى حكمه ترجع أمور العباد لا يحكم فيها غيره، كقوله" لِمَنِ المُلُكُ اليَوْمَ" أو إلى ربّك مستقرّهم: أي موضع قرارهم من جنّة أو نار"( الزمخشري،

2009، مع4،ص191)
ونجد المعنى ذاته تناوله أبو حيّان الأندلسيّ، حيث ذهب إلى أنّ معنى المستقرّ: الاستقرار أو موضع استقرار من جنّة أو نار. كما يمكن أن تدلّ على زمان الاستقرار، وهو وقت الفصل بين المخلوقات ودفعهم إلى مستقرّهم، فمدّة مكوثهم في ذلك اليوم مرتبطة بمشيئة الله سبحانه، "' وبالتّلي فإنّ لفذه الكلمة ثلاثة معان عحتملة يمكن استنباطها من الآية الكريمة، ولو وُضِعت كلمة الاستقرار $\quad$ بدلما ما أدّت الما (السمرائي،2009،ص: 171). ومن نو ذلك كلمة ـ حفدة ـ في قوله تعالى" وَجَعَلَ لَكُمْ سِّنَ أَزْوَاجِكُمْ بَبِينَ وَحَفَدَةً" سورة النحل ، الآية : 72 ، فهي تحتمل معان كثيرة وعديدة، فهي تعني: الخدم والأعوان، وقيل :

يجب بأيّ حال من الأحوال أن يصيبه الخنلل، أو يتسلّل إليه الغلط، لأنّ ذلك يعدُّ من سُبل إضاعة الدّلالات المتعدّدة وفقداها، أو ربما وقع عليها التّفسير الخطأ، ولذلك يشترط التدقيق في ختلف العلاقات اللّغويّة، والتّكيز أكثر على القرآئن التي تكون

عادة سببا مهمّا في التّأويل. إنّ المتفحّص لفذا الكالام يدرك أنّ اتساع دلالات الكلمة الواحدة مرتبط أساسا بالرّجوع إلى المعجم، والوقوف عليه، لأنّه السّبيل الوحيد الذي يعطينا سبب انتقاء كلمة ما في سياق معيّن دون غيرها، يقول ابن قيّم الجوزيّة في هذا السّياقب"ا السّياق يرشد إلى تبيين الججمل، وتعيين المُحْتَمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوّع الدّلالة، ومن أعظم القرآئن الدّالة على مراد المتكلِّمّ، فمن أهمله غلط في نظره، وغالطه في مناظرتهـ ..'(ابن قيم الجوزية، 2013، ص"
(1314
إن كالام ابن القيّم يعطينا فكرة عن المشترك اللّفظي، هذا الأخير الذي يُتَوَسّلُ به إلى استيعاب المعاني والدّلالات غير المتناهية، وهذا بناء على اتّفاق الصّوره، واختلاف المعنى على ما أقرّه البلاغيّون، فقد أشار إلى تنوّع الدّلالة، وقبل ذلك تعيين المحْتَمل، وهوما يجعل المتلقّي وجيها لوجه مع التّأويل والتّورية أو التّجنيس أو غير ذلك من الصّور التي تصادفه داخل السّياق الواحد، وتفرض عليه الوقوف على الدّلالة المقصودة بعينها دون غيرها، وهذا في اعتقادنا من أصعب الامور التّي صادفت المفسّرين وفتحت باب الاختلاف على مصراعيه بين البلاغيّين واللّغوييّن والنّقّاد أيضا. وللوقوف على المعنى الذي أوردناه سنحاول إيراد بعض النّماذج لتقريب الصّورة وتوضيح المراد على الوجه الذي أردناه

معتمدين التّمثيل من آي وسور القرآن الكريع. . يقول الله سبحانه وتعالى:"ا ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحِرِيُر" سورة الدخان، الآية : 49، فأنّ لنا معرفة المعنى المقصود الذي هو إنّه الذّليل الحقير ـ دون الرّجوع الى سياق الآيات الكريمات ، حيث يقول سبحانهطا' إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقَّوُمِ طَعَامُ الأَثِيهِ، كَالُمْلِلِ تَغْلِي رِي البُطُونِ كَغَلْي الحَمِيمِ، خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَاءِ

في قوله تعالى :" كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبِ المُجْرِمِينَ" الشّعراء، الآية: 200، و قوله سبحانه" وَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوِبِ المُمْرِمِينَ" الحجر، الآية : 31 ، فانظر إلى الفارق الحاصل في السّياق، فالأوّل دالٌّ على أنّ الفعل ـ نسلكه ـ ـأتى أتى في سياق
 الانقضاء والانتهاء، وهو فعل واقع ضمن جملة من الأحداث الماضية، يقول سبحانها إنَّهُ لَتْنْيِلُ رَبِّ العَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ



 الآيات: 200/192، والقارئ للسّور يجدها هكذا كلّها أحداث ماضية كما ييبئنُ السّياق.
إنّ الحديث عن اتساع دلالات الكلمة الواحدة في السّياق والموضع على حدّ سواء يجعلنا نقف متأمّملين مليّّ في هذه الطّا المّات الدلاليّّة المتعدّدة، والإشعاع البيانيّ المنتوّع، إنّه فعلا يشكّلّ صورة واضحة عن أهمّ ما يميّز التّفسير اللّغويّ للقرآن الكيمه، وأنّ هذا المّا العلم تحديدا هو مغتاح الوصول إلى حقيقة الدّلالة المقصودة في
 احتواه من الآليات والأدوات والقدرة الفريدة في تحليل السياق، ودراسة مواضع الألفاظ والكلم عموما، إذّا آليات منظِّمة ومساعدة على الإدراك اللّغويّ، وبالتّالي تحديد الفارق بين الدّلالات في ختتلف السّيّاقات والمواضع، وكلّ هذا يعطينا نظرة واسعة عن تلك الجهود المبذولة من قِبل اللّغويّيّن، وأنّه من المهمّ

 من تعلّم النّحو ؟ فابلجواب أن يقال له: الفائدة فيه للوصول الى التّكلّم بكلام العرب على الحقيقة صوابا غير مبدّل ولا
 والدّنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار البّبيّ ـ عليه السّاملام ـ وإقامة الِّ
 بِتَوْيِيتَهِا حقوقها من الإعراب. "( الزجاجي، 1979، ص: 95)،

تصريف اللّفظ الواحد بين معانيه اللّغويّة الأصليّة ومعانيه المدركة تفسيريّا من ختتلف السّياقات والوضعيّات داخل السيّور الكريمة. وبالتّالي يمكن القول بأنّ فهم آية أو نصّ بأكمله من القرآن الكريم يقتضي منّا النّظر بجذق، والتّدقيق بفطنة كبيرة في أوضاع الككلم إفرادا و تركيبا، بل حتى تقديما وتأخيرا، ذلك أنّ أنّ وضع اللّفظ داخل التركيب أو التّأليف يممل الكثير من الدّلالات ، والكفيل بإيضاحها وتفسيرها هو الوقوف على العلاقات بين الكلم والقرآئن المختلفة التي نبني عليها تأويلاتنا المتعدّدة ، وهذا بكقّ ما أشار إليه الامام عبد القاهر الجرجاني في نظريّة النّظم حين
 السّياق وكذا التزكيب الذي وضع فيه، وضمن السّياق الذي اختير له" ( بودرع، 2016، ص: 17). خاتمة:

في خاتمة مطاف هذه الورقة البحثيّة المختصرة نقول : لا يمكن التّسليم بالإحاطة الشّاملة بكلّ الحيثيّات والمسائل ذات الصّا لصّلة

 الموضوع ، وتفتح حوله آفاق البحث الموسّع ، فقد تمّ الكّ الكشف الِّ عن الكلمة القرآنّيّة من حيث اتّساعُ دلالاتّا داخل الترّكيب أو التّأليف ، وتّّ الوقوف على أهمّية اللّغة وأثرها العميق فيّ في دفع هنا هنا الدّراسات إلى المستوى الذي وصلتنا به ، والصّورة النّاصعة التي
 التّنسير ، إذ وجب التّعريج على لغة العرب لفهم الدّلالات المتنوّعة ، والمعاني المختلفة المتعلّقة بالقرآن الكريم، وتلكم الئم هي الفكرة الرئيسة التي أردنا الوقوف عندها مليّا ، ومعرفة أبعادها عند المفسّرين واللّغويين والنّحاة ، حيث من خلالمم أدركنا ماهيّة اتّساع دلالات الكلمات في الخطاب القرآنيّ ، كما أدركنا من خلال هذه السعة كثرة التنوّع والاختلاف بين طبقات المفسّرين واللّغوييّن .

فالتّفسير الذّي يتعلّق بييان مراد كام اللّ لابدّ أن يتّخذ من علوم اللّغة المختلفة منهجا وسبيلا للوقوف على حقيقة معانيه . فاللّغة هي طريق تفسير المنقول أو التّأويل المعقول، وبغير هذه الآلية ربا زاغ العقل عن الاهتداء إلى المعاني المقصودة والدّلالات المرَادَة. فلقد تفطّن أهل التّفسير إلى هذا المقصد العظيم، والمعنى
 أنّ اللّفظ القرآنيّ الواحد قد ينصرف إلى الكثير من وجوه المعاني، فلا يحصل الفقه بمقاصد السّياق في الخطاب القرآين حتّى يتمّ إدراك كلّ تلك الوجوه على الشّكل الذي أقرّه اللّّويّون والبلاغيّون والمتأوّون. من ذلك القبيل نجد كلمة "الهدى" والتّي جاءت بع بمعنى

 الدّين في قوله تعالى : قُلِ إنَّ الهُدَى هُدَداللهِ " أي إنّ الهدى هدى الله، وبمعنى الدّعاء في قوله تعالى: " وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّة يَهْدُونَ بِامْرِنَا " ، وبِعنى الايمان في قوله تعالى : " وَيَّيِدُ اللهُ





 التّوراة في قوله تعالى " وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى المْلُدَى وَأَوْرَنْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الكِتَابَ

فجملة ما أحصاه المفسّرون لكلمة المدى بلغت ما ينيف عن
 الكلمات والتي بلغت الكثير من أوجه الدّلالة المنتوّعة في سياقات ومواضع ختتلفة ، ومن أمثلة ذلك: " السّوء، الصّلاة، الرّحمة، الفتنة، الرّوح، القضاء الذّكر،
 السيوطي، 2006، مج1، ص: 446)، فالملاحظ هو كثرة
 ( الاصدار 1). الرباط . دار الأمان للنشر والتوزيع ـ المغرب. 18 ـ عبد الرمان بودري( 2016) ـ بجلة : نقه اللّسان. ( الإصدار 1) الرباط. دار الأمان للنشر والتوزيع. 19ـ أبي حيان التوحيدي الأندلسيّ (1993). البحر الغيط. ( الاصدار 1) بيروت، لبنان. دار الكتب العلميّة . 20 ـ ـجالال الدّين السّيوطي(2006 ) ـ الاتقان فيُ علوم القرآن ( الجلد3). دمشق • دار ابن كثير. 21. عبد المليم بن تيميّة الحراين أبو العباس (2006) .إتضضاء الصّرّاط المستقيم لمخالفة أصحاب البحيم.(الجلد1). الرياض. مكتبة الرشد، 22 ـ الغصول في علم أصول الفنه ، فخر الدّين بن عمرالِّارّازي (1992). الغصول في علم أصول الفقه. ( الجلد1) . بيروت. مؤسسة الرسالة 23 ـ عبد الهّ بن سرحان القرين (2016) . أصول اليان فيّ فهـم الحطاب القرآنيّ وتأويله" الرباط. ـ إصدار : الرابطة الخمدية للعلماء. 24 ـ ابن قيم الجوزية (2013).، بدائع الفرائد . جدة، السعودية .مطبوعات بجمع النقه الاساهميّ. 25ـ أبو القاسم جار الهّ عمود بن عمر الزغششريّ.(2009). الكشّاف عن
 ( الجلل4) . بيروت. دار المعرنة . 26 ـ فاضل صالح السّامرائي( 2009) . الجملة العربية والمثنى. ( الاصدار 1 ). لبنان . دار ابن حزم . 27 ـ ابن فارس .( 2007). مقايس اللّغة . ( الاصدار 2) . دمشقق. دار الفكر. ابن فارس . 28 ـ ابن تيّية. (2008) . تغسير غريب القرآن . لنان. دار الكتب العلمية. 29ـ بـقاسم بلعرج( 2007). ظاهرة التّوّعّع فـ المعنى يُ اللّنة العريّة ـ ـ دراسة لنماذج قرآنّة ـ بجلة التراث العري ، (العدد: 105 ) ـ ـ دمشق. اتحاد الكتاب العرب
30 ـ أبو القاسم الزّجّاجيّ. (1979) . الإيضاح فيْ علل النّحو. ( الاصدار
3) . لبنان . دار الكتب العلمية .

31 ـ جهلال الدّين السيّيوي(2006 ) ـ الاتقان فيْ علوم القرآن ( الجلد1).
دمشق . دار ابن كثير .

32 ـ عبد الرمان بودرع( 2016) . بكلة : فقه اللّسان. ( الإصدار 1).الرباط.
دار الأمان للنشر والتوزيع.

```
        إحالات الدّراسة
1 ـ ابن يعيش، (2007). شرح المنصل. ( الجهد1). لبنان . دار الكتب
```

                                    العلمية،
    2 ـ ، علي بن عمد الآمدي (2003).، الإحكام في أصول الأحكام
(الاصدار2) ،ييروت ـ المكتب الاسالمي . 200 (2008
3 ـ أبو حيّان التّوحيدي (2008).، البحر الخيط . (الجلد1) .لبنان. دار
الكتب العلمية .
4 ـ ـجلال الدّين السّيوطي(2006 ) ـ الاتقان في علوم القرآن ( الجلد3).
دمشق . دار ابن كثير .
5 ـ ابن جرير الطّرّي(2000). جامع البيان في تأويل آي القرآن ( الاصدار
1) . لبنان . مؤسسة الرّسالة .
6 ـ ، ، عبد الرمان بن خلدون المغري(2001). تاريخ ابن خلدون" المقدمة" .
( الجلد1) ـ ـيروت. دار الفكر.
7 ـ أبوإسحاق الشّاطبي(1997) ـ الكوافقات.( الجلد2). السعودية . دار ابن
عنّان للنشُر والتوزيع، اليُّرُ .

القرآن .(الاصدار 1) . لبنان. دار المكتبة العصرية، صيدا.

( الجلد1). مركز الدّراسات والبحوث . بككتبة : نزار مصطفى الباز .
10 ـ أبو حيان الأندسيّ( 1993). البحر الغيط. ( الجلد1). لبنان . دار
الكتب العلمية.
11 ـ أمهد بن تيميّة، (1973). مقدّمة في أصول التّفسير. ( الأصدار 2)
مكتبة دار المنامج.
12 ـ أهمد أبو الفرج(1966). المعاجم اللّويّة فيْ ضوء دراسات علم اللغة
الحديث. (الاصدار1) .لبنان. دار النهضة العربية للطباءة والنشر . النـر

" بالقدرة على اجتياز عنة البيان " أي حنـة اللّغة التي لاتكادتستمترّهدود ألفاظها
ولا حدود جملها ،أباطيل وأسمار . عمهود عمد شاكر( 1972). ( الاصدار
2) . القاهرة ـ مطبعة المدني.
14 - أبي عبيدة معمر بن المثّنّ(2017). جـاز القرآن. ( الجلد1). تح:
القاهرة . مكتبة النانجي.
15 ـ أبو جعفر عمد بن جرير الطّبري (2000) .، جامع اليان في تأويل
القرآن . ( الاصدار 1) . لبنان. مؤسسة الرسالة .
16 ـ أبوإسحاق الشّاطبي(1997) . الموافقات.( الجلد2). السعودية . دار
ابن عنّان للنشر والتوزيع، الثُرْر .

