مقاربة لصور التّناظر في تفسير الدّر الثمين في تفسير الكتاب المبين
للدكتور التواتي بن التواتي

## An approach to the images of symmetry in "Alduru Althamin Fi Tafsir Alkitaab Almubin" by Dr. Al-Tawati Ibn Al-Tawati

 أ.د. لضر قدور قطاوي*تاريخ استقبال المقال: 2022/08/10 تاريخ النشر: 2022/08/25 تاريخ القبول: 2022/08/20

ملخص: الورقة البحثية اليت بين أيدينا الموسومة بــ: مقاربة لصور التّناظر في تفسير الدّر الثمين في تفسير الكتاب المبين للدكتور التواتي بن التواتي، تتناول توظيف الهندسة التناظرية اللغوية في التعامل مع تفسير القرآن الكريم عند عالم جزائري معاصر. و كان القصد من البحث إجراء دراسة تطبيقية على مدونة التغسير المذكورة سلفا حتى نغتح بذلك طريقا للطلبة الباحثين في التر اث اللغوي العربي الجز ائري. وشمل البحث الحديث عن مصطلح التناظر في علاقته بضمائمه كالمساواة والتماثل وغيرهما، ثم إخضاع نماذج من عبارات المدونة التفسيرية للإجراءات التطبيقية اليت كشفنا فيها عن التناظر الرياضي اللغوي في المدونة، هذا إلى الحديث عن النظير في النحو العربي وصلته بالتناظر، لنخر ج بالنتائج العلمية للبحث. كلمات مفتاحية: مقاربة، تناظر، تفسير، تواتي
Abstract: This research paper which is tagged with :" An approach to the images of symmetry in Alduru Althamin Fi Tafsir Alkitaab Almubin by Dr. Al-Tawati Ibn Al-Tawati" attempts to study the employment of linguistic analogue engineering in dealing with the interpretation of the Noble Quran according to an Algerian contemporary scholar.The purpose of this research was to conduct an applied study on the aforementioned record of interpretation to help the

[^0]students who are researchers in both Arabic and Algerian linguistic heritage. The research also includes the concept of analogue in its relation with its attachments, such as equality and symmetry. As it used some model forms of the record's interpretation in the practical application to show the mathematical symmetry in the record as well as mentioning the analogue in Arabic grammar and its relation to symmetry. We concluded the research with the scientific findings.
Key words: images; symmetry; interpretation; Al-Tawati

1. مقدمة:

موضوع بكثنا الموسوم بــ: مقاربة لصور التّناظر في تغسير الدّر الثمين في تغسير الكتاب المبين للدكتور التواتي بن التواتي، يبحث في إشكالية إلى أي مدى استطاع الدكتور التواتي بن التواتي توظيف هندسة التناظر اللغوي في تغسير آي القرآن الكريع؟ وستتطلب الإجابة عن هذا السؤال البحث في النصوص التفسيرية والتأويلية للمؤلف لتحقيق المدف الذي حددته لهذا البحث، وهو الكشف عن جمال التفسيرات والتخريمات اليت قام هـا الدكتور التواتي بن التواتي في تفسيره، أو اليت نسبها إلى علماء آخرين من منظور التناظر، أو النظير أيضا لما له صلة به، أي: التناظر.
والورقة البحثية سنعتمد فيها المنهج الاستقرائي الوصفي لفنه الظاهرة التناظرية في صياغة أساليب التفسير والتأويل للنص القرآني وسأقوم بتحليله من خلال الوقوف على
 اللغوي المز ائري ويساهم في الكشف عن خخباءاته العلمية واللغوية.
2. بعض لمسات التناظر في دراستنا برسالة الدكتوراه:

كان أول ما تعرفت عليه من صور التناظر في التراث اللغوي الجز ائري هو بعض
 بكثها الموسوم بالمدونات الصرفية بالجز زائر من 1830م إلى 1962م - دراسة تحليلية بإشر اف الأستاذ الدكتور المختار بوعناي، في دراسة الشيخ اعممد بن يو سف أطفيش لأبنية

أ.د. خخر قدور قطاوي

الفعل الثنالتي البحرد بخلده يوظف طريقة رياضية بحيث هنلس تقلـيم المادة الصرفية للمتعلم، و كان الغرض تر سيخ الصورة المरكمة المتعلقة بتنظيم وضبط البناء الصرفي في ذهن المتعلم، ويظهر هنا في هنا الجلدول:


و المالاحظ في الخانة الثانية من هنا ابلمدول السابت أن الشيخ أطفيش قلّم وصف بناء الفعل المضارع على بناء الفعل الماضي ليراعي مصطلح (ما فتح) في الصور الثالث، و ذللك لكي لا يختلطط على المتعلم أو اللارس أين يتع التغيير الصوتي، فيرتسم للـيه أن عين الفعل تغتح في ثلاث حالات: الأولى و الثنالثة في الماضيك و الثنانية في المضار ع، فقلّمها في شكل تناظري رياضي هنلسي بليع. ويمكن تقريب الشنكل الهنلسي المتناظر هنا الجلدول، حسب ما يرمز لكا شكل قلمناه سلفا.


والنتيجة أننا نرى زهرتين متشاكهتين ومتناظرتين تتوسطهما بنمة، وهذا الشكل
الهندسي من شأنه أن يحدث في الذاكرة صورة سريعة الإدراك لا يمكن أن تنسى . ${ }^{\text {ال }}$ 3. صور التناظر في القرآن الكريع:

وما يعرضه الملتقى الوطني الموسوم بــ: التناظر في التراث الجز ائري لا نعدمه في
 فهذه صورة هندسية بديعة الجمال القائم على عناصر التناظر، فهناك عينان متناظرتان، وهناك شفتان متناظرتان أيضا، وهناك اللسان الذي يتوسطهما.


ما في هذه الصورة اليت نلاحظ فيها التناظر بين المسافة الموجودة بين الين اليمى ووسط الشفتين و كذلك العين اليسرى والمسافة المو جودة بين وسط الشفتين علما بأن نقطة نصف المسافة الموجودة بين العينين تناظر نقطة وسط الشغتين، والعيون متساوية الحجم وزوايتهما متناظرتان، سواء المتقابلتان، أو المتعاكستان، فسبحان الخالق الذي خلق فسوى.

1 ـ ــ ينظر المدونات الصرفية بالجزائر من 1830 إلى 1962، ص 83 و84، دراسة تحليلية، خضر قدور قطاوي، إشراف المختار بوعناني، جامعة وهر ان السانية. 2011م ــ 2012م.

$$
\text { 2ـــــــورة البلد 8ــ } 10 .
$$

## 4. مع مصطلح النظير في علاقته بالتناظر:

وورد ت كلمة النظير في الشعر العربي ومن استخدمهـها حاتم الطائي في قوله ${ }^{\text {ف }}$ إِذا مات منّا سيّد قام بعده نَظِيرِ يُغْنِي غَنَاهُ ويخْلُ
وهل يغهم من هذا النظير إلا المشاهِة والمساواة، ومعلوم أنّ المشاهِة والمساواة من من خصصائص التناظر، فإذا مات سيّد خلفه ما يناظره في صفات الكرم والمروءة وغيرها من

$$
\begin{aligned}
& \text { الصغات النبيلة التي تقوم عليها شخصية شيخ القبيلة. } \\
& \text { ومن هذا القبيل قول الرّاعي النُّمَيْريّ : }
\end{aligned}
$$

## هي الشمس وافاها الهلال، بنوها بخوم بآفاق السماء نظائر

وهذا البيت في مدح إحلىى زوجات يزيد بن معاوية، فجعلها شمسا وجعل زوجها
 أيضا، بعنى يقابل بعضها بعضا في التساوي والمشاهة، فالعين اليت تغتح على أو لادها لا ترى إلا الخسن، بحيث لا تقع على قبيح منهم فيفسد حسن الصورة. لأن قبحه يحدث خلا خلا في هندسة التناظر. ومعنى النظير عند اللغويين هو المثل، والشبه، وابن منظور يذهب إلى أنه: »المثل، وقيل: المثل في كلّ شيء، وفلان نظيرك، أي: مثلك؛ لأنّه إذا نظر إليهما النّاظر رآهما سواء《". وفي هذا ما وا ذكرناه من معنى التناظر المبني على التساوي والتشابه. 5. التناظر في تفسير التواتي بن التواتي:

ومن صور التناظر التي عثرت عليه عند التواتي بن التواتي في تفسيره وهو يتحلد عن حكم الوقف الاختياري، فيقول: "وحكمه: جواز الابتداء .عا بعد الكلمة الموقوف

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 - ــ ديوان حاتم الطائي ص } 37 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.1995 _ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لسان العرب، د ت. }
\end{aligned}
$$

 الثلاث التي ذكرها التواتي بن التواتي لـكم الوقف الاختياري، إنا هيا هي عنا الكبرى المبنية على جمال التناظر، وذلك من خلا لال الترتيب الآلي:

| الموقوف عليها | جواز الابتداء بالكلمة الموقوف عليها | جواز الابتداء عما قبل الكلمة \|الموقوف عليها |
| :---: | :---: | :---: |

فنلاحظ هنا في الصياغة اللغوية لـكم الوقف الاختياري صياغة تتوفر عليانى على صورة


 عليها. وينضاف إليها ما يتوسطهما وهو المفروغ من جوازه. لأن تحصيل حكمه هو الأسهل.
6. من تناظر التناسب في تفسير التواتي بن التواي:

ومن هذه الصور ما يسميه التواتي بن التواتي بالتناسب، لأن التناسب يقا يقارب
التناظر في الدلالة، يقول: >اسرّ النظم في سورة الفاتة: إنّ نظم درر القر آن ليس بينيط واحد بل النظم - في كثير - نتوش تُصل من نستج خطوط نسب منتغاوتة قر با وبعدا،

 6. 1. شرح مصطلح المناسبة عند ابن حجة المموي:



1437هـ _ 2016م.
22 ـ الصدر السابن ع1 ص229.

دون لفظ. وهذا النوع أعين المناسبة المعنوية، كثير في الكتاب العزيز < ¹ . وما استشهلد به

 أنعامهم وأنغسهم أفلا ييصرون)
وأثناء شرحه لمذا النص القر آين نقف على صورة بديعة للتناظر اللغوي في القرآن
 هي للموعظة: (أو مُ يهد لمم)، و لم يقل: أو مل يروا؛ لأنّ الموعظة سمعية، وقد قال بعدها: (أفلا يسمعون)، وانظر كيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية: (أو مل يروا)، وقال بعد الموعظة البصرية: (أفال يبصرون)" ${ }^{3}$.

فهاذا التناسب بين بداية النص القرآني وهايته ههنا يقدم لنا صورة هندسية متناظرة
تبين الإعجاز اللغوي في القر آن الكريم. ونوضحه في هذا الشكل الآي: شكل يوضح صورة التناظر في الآيتين الكريمتين

بل نلاحظ تناظرا آخر في هاية نص الآيتين بين (أفلا يسمعون) و(أفلا ييصرون)، وإن كان التناظر من حيث الأصوات ناقصا لعدم التطابق التام، لكن من منظور أن السمع والبصر من الآلات التي سخرها الله تعالى للهداية، ورتب عليها مسؤوليتها هي والفؤاد في

1 ـ ـ ـ خزانة الأدب وغاية الأرب شرح الأستاذ شعيتو، ج1 ص367، دار ومكتبة الملال، بيروت ــ لبنان، الطبعة الأخيرة، 2004 م.

$$
\text { 2 - سورة السجدة } 26 \text { و27. }
$$

3 - خز انة الأدب وغاية الأرب شرح الأستاذ شعيتو، ج1 ص367، دار ومكتبة الملال، بيروت - لبنان، الطبعة الأخيرة، 2004 م.

قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه
6. 2. التناظر في الأصوات:

إذا أخلذنا بأن التناظر لا يخلو منه بعض العناصر اليت لا تتساوى أو تتشابه، وهو ما ما ما
 و(ماروت)، فر سم الحروف خطا ونطقا فيه روعة التناظر باستثناء ما بين الماء واليمه، وقد أورد ذلك التوالي بن التواتي في تفسيره فقال: پ(قرأ الجمهور بفتح التّاء، وهما بدل منا من






 هندسة التناظر اللغوي في تفسير التواتي بن التواتي.



 العزيز .

[^1]قال التواتي بن التوالي: پونشير هنا إلى أن (الحمد للّه) قد كر رت في أربع سور من القرآن، كلّ واحدة منها ناظرة إلى نعمة من النعم الأساسية، هي: النشأة الأولى، والبقاء فيها، والنشأة الأخرى والبقاء بعدهاهِ ${ }^{\text {. }}$.
فقوله: 》كل واحدة منها ناظرة إلى نعمة من النعم الأساسية،). نلمس فيه معنى


 النشأة الآخرة<"². ومن هنا فالنشأة الأولى تناظر النشأة الآخرة، وإن كان في الأولى ويف الآخرة تناظر عكسي.
والمعلوم أن النشأة الأولى هي غير النشأة الآخرة، ولكن ثمة تاثلّل بينهما مهلنا على
 خلقه: قال: من يكيي العظام ومي رميم: قل: يكييها الذي أنشأها أوّل مرة)؛
 فيها المياة أول مرّة، قادر على بعث الحياة فيها من جليد جلت جلت قدرته. والتشابه كما ذكرنا من قبل هو من خصصائص التناظر .
وهذا التناظر هنا مبين على التناسب بين صيغة الحمد التي جاءت بناء علياء على ما تفضل به الله تعالى من النتم على الإنسان، والصيغ اللغوية التي تّت الإشارة إليها.

ثم يضيف الإسفراييني قوله: >وقد أشير في (الفاتحة) و(الكهف) إلى الإبقاء الأول، وفي (سبأ) إلى الإيماد الثّاني، وفي (فاطر) إلى الإبقاء الثاني، فلهذا ابتدأت هذه السور الخمس بالتحميد< ${ }^{1}$.
6. 3. التمثيل الرياضي للنشأة الأولى والثانية في صلتهما بالإيجاد والإبقاء (البقاء فيها والبقاء بعدها).
وهكذا فالنشأة الأولى تناظرها النشأة الثانية، والبقاء فيها يناظره البقاء بعدها وهو تناظر معكوس. بحيث لو رسمنا مستقيمين متوازيين س سّ، و ع عّ ويقطعهما مستقيمان متوازيان هما: ص ص" و ك كّ، حيث يقطع المستقيم ص صّ المستقيم س سّ في النقطة ب والمستقيم ع ع عّ في النقطة د، ويقطع المستقيم كك كّ المستقيم س سّ في النقطة ن والمستقيم

فإذا وضعنا النشأة الأولى في حيز الزاوية س ب ص والنشأة الثانية في حيز الزاوية
 الز اوية ن هـــــ عّ، فإن النتيجة اليت نتحصل عليها هي كالآتي: الزاوية س ب ص تناظر الزاوية ع د ب، و وبالتالي فهما متساو يتان، و كذلك الزاو اوية
 زاو يتان متناظرتان فهما متساويتان. وعليه لو فرضنا أن الزاوية س ب ص = 60 درجة لكانت الزاوية ع د ب = 60 درجة. ولكانت الزاوية كك ن سّ = 120 درجة ولصارت الز اوية ن هــ عّ = 120 درجة بكاكم التناظر.
والحاصل أن هذا التساوي المنسجم مع التناظر يتزل الأريية في الصياغة اللغوية التي صاغ هِا التواتي بن التواتي نقلا عن الإسفراييني العلاقة العبارات ودلالاها فيما تشير إليه.

1 1 - حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي و كفاية الراضي على تفسير البيضاوي ج4 ص2، دار صا صادر بيروت
 2016مـ

ودراسة أساليب العربية من هذا المنظور الهندسي لا نعدمه عند علماء العربية ويكفي أن نشير إلى بعضهم في عجالة هذا البحث وبداية مع أبي الأسود الدؤلي في هندسة رسم نقط الإعراب بالمصحف الشريف حين قال لكاتبه: »إذا رأيتي قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة على أعلاه، وإذا ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الخرف<" . وهل الفتحة إلا تناظر بينها وبين الكسرة وتكون نقطة الوسط حيز الحرف، ثم نقطة الضم المسافة بينها وبين نقطة الفتح ونقطة الكسر تكاد تكون متساوية وعليا وليه يمكننا أن نتحصل على مثلث متساوي الأضلع ومتساوي الزوايا فكل زاوية تناظر الأخرى من حيث الشكل الهندسي لرسم نقط إعراب المصحف، فلا شيء وضع عبثا عند علماء العر بية.

وقد أشار إلى هذا التماثل في الحر كات الإعرابية عند أبي الأسود الدؤلي أحمد حسن العزام فقال: 》هِذا يكون الدّؤ ليّ قد دلل على كلّ صوّ صوت حر كيّ برّ برمز كتابيّ. ولا بدّ لمن يقوم .كثل هذا العمل من أن تثير عنايته غير قضية، وهذا ما حصل مع لــل الدؤليّ فقد تنبه إلى هذه المتماثلات في حر كات الإعراب أوانخرها<< ${ }^{2}$.

كما نلمس عند التواتي بن التواتي ين نقله لنص القاضي البيضاوي عن السيوطي في تبيين مقاصد سورة الفاتحة إذ قال: 》هي مشتملة على الـكم النّظرية، والأحكام العملية



$$
\text { ــ مصر، ط1، } 1423 \text { هــــــ 2003م. }
$$



$$
\text { الهاثمية، ط1، } 2010 .
$$

³ ــ أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ج ص 74، دراسة وتعقيق عبد القادر أمهد عطا، دار الاعتصام، ط2، 1398هـ ــ 1978م. والدّر الثمين فُ تفسير الكتاب المين ج1 ج1 ص 156، والنص فِ ه تغيير طفيف عما هو

فهناك تناظر وانسجام بين النظري والتطبيقي، و كذلك في العبارة بين مراتب السعداء ومنازل الأشقياء وهي مقابلة من وجهة علم البديع تقتضي التناظر العكسي الذي يكسب الخطاب جمالا وسحرا. فالمر اتب تناظر المنازل والسعداء تناظر الأشقياء. وهذا الاتحاه الهندسي التناظر من خلا استخدام النحاة لمصطلح النظير الذي له صلة به كما أوضحنا سلفا كان مما يستأنس به علماء العربية في حل ورفع إثڭال بعض مسائلها، فقد استأنس أبو علي الفارسيّ بالنظير في مواضع كثيرة من بكوثه اللغوية يقول أمحد حسن عزام: 》ومن ذلك جعله (جعل) نظير اتّخذ في تعديته مرة إلى مغعولين، وفي ثانية إلى مفعول واحد، يقول: اتّخذت فإنّه في التّعلّي على ضر بين: أحدهما أن يتعدى إلى مفعول واحد، والآخر : أن يتعدّى إلى مفعولين، فأمّا تعدّيه إلى مفعول واحد فنحو قوله تعالى (لو أردنا أن نتخذ لموا لاتّخذناه من لدنا إنّا كنا فاعلين) 1. وأمّا ما تعلّي إلى مفعولين، فإنّ الثّاني منهما الأوّل في المعنى، قال تعالى (اتّخذوا أيعافم جنّة) 2. ونظير اتّخذ فيما ذكرناه من تعدية الفعل إلى مفعول واحد مرة، وأخرى إلى مفعولين الثّاني منهما الأوّل في المعنى (جعلت) قال تعالى (واجعلوا بيوتكم قبلة )" ${ }^{3}$.

ـيْ أنوار التتزيل للبيضاوي، والتغيير من السيوطي انظر ج1 ص25، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، .1b

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { ² ـ سورة الجادلة } 16 . \\
& \text { ³ }
\end{aligned}
$$

4 ـ النظير وأصول النحو في العربية ص134، وانظر النص الأصلي لأبي علي الفارسي في الحجة فـ علل



وفي تعليق للتواتي بن التواتي علي بيت شعر هو شاهد على تفسيره لاسم الرحمن. والبيت

## 


 لاتساع الكالم عندهم《". فهناك تناسب بين المعن واللفظ والتناسب هو من من خصائص التناظر . فقد جعل لاسم الر محمن والر حيم ما يناسبهما من من الكلمات البان الجازية.


بن مسهر الطّائي:

## وندْمان يزيد الكأس طيبا سَقَيْتُ وقد تغوّرت النّجورُ


 لمصطلح النظير الظاهر في كلمة (نظائره).

7
بعد هذا الجهـ اليسير الذي بذلناه في تتبع ظاهرة التناظر اللغوي في تفسير التواتي
 لصور التناظر التي أكسبت التفسير والشرح اللغوي جمالا، وزادت من تاساسك لغا لنا الباحث وين تعامله مع تيسير إيصال دلاتات النص القر آي إلى القارئ والدارس.





ويُضاف إلى هذه النتيجة توظيف التواتي بن التواتي لمصطلح النظير الذي توصلنا إلى أنه له صلة بصور التناظر في القر آن الكريم. كما وقفنا على آراء علماء للعر بية استخدموا صور التناظر في دراستهم اللغوية وقد ذكرنا هم أمثلة للموازنة قصد الاستئناس بآرائهم. والبحث يمكن أن يكون قاعدة للانطلاق إلى دراسة موسعة لظاهرة التناظر اللغوي في تغاسير القر آن الكريم بالنسبة للتراث اللغوي الجز ائري خاصة والعربي الإسلامي عامة.
8. قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكريم المؤلفات:

1. ابن حجة الحمويّ خزانة الأدب وغاية الأرب شرح الأستاذ شعيتو، دار ومكتبة المالل، بيروت ــ لبنان، الطبعة الأخيرة، 2004 م.
2. ابن منظور، لسان العرب الخيط قدّم له الشيخ عبد اللهّ العايلي، إعداد يوسف خياط، دار لسان العرب، وبدون. 3. أبو الطيب اللغويّ، مراتب النحويين، تقليع وتعليق د. محمد زينهم محمد عزب، دار الآفاق العر بية، القاهرة،هـ مصر، ط1، 1423 هــ ــ 2003م. 4. أبو علي الفارسي في الحجة في علل القراءات السبع، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ محمد علي عحمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان، ط1،
1428هـ - 2007م.
3. أمدل حسن العزام، النظير وأصول النّحو في العربية، دار جليس الزمان، المملكة الأردنية الماشثية، ط1، 2010م.
4. أنوار التزيل للبيضاوي وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1، وبدون.
5. التواتي بن التواتي، الدرّ الثمين في تفسير الكتاب المبين، دار الـكمة، الجز ائر، ط1، 1437هـ ـ 2016م.
6. جلال الدين السيوطي، أسرار ترتيب القر آن، دراسة وتحقيق عبد القادر أهمد عطا، دار الاعتصام، ط2، 1398هـ ــ 1978م.
 لبنان، ط3، 1423هـ ــ 2002م. 10. الراعي النميري، ديوانه، شرح د. واضح الصمد، دار الجيل، بيروت - لبنان، ط1،
 11. سامة بن جندل السّعدي، ديوانه، دار الكتب العلمية، صنعة عممد بن الحسن الأحول، تتقيق د. فخر الدين قباوة، بيروت ــ لبنان، ط2، 1407هــ ــ 1987م. الأطروحات:
7. لخضر قدور قطاوي، المدونات الصرفية بالجز ائر من 1830 إلى 1962، دراسة تحليلية (أطروحة دكتوراه)، إشراف المختار بوعناني جامعة وهران السّانية، كلية الآداب والفنون. 2011م ـ 2012م.

[^0]:    1.kaddourguettaoui@univ-chlef.dz جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف *

[^1]:    1 - سورة الإسراء 36.
    

    $$
    \text { 3 - 1437هـ سورة البقرة 2016م. } 102 .
    $$

