الجمـــهوريـــة الجز ائــريـــة الديــمقراطيـــة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تلمساة ? الجز ائر
كلية الآداب واللغـــات
قسم اللغة العربية وآدابها
أطروحة معدمة لنيل شهادة الدكوْراه في الصوتيات العربية
شخصص: الصوتيات العربة بين التزاث والمعاصرة

# َ <br> البناء الصوتّي للقسه المدني <br> <br> من القرآن الكريـمروأثثره في الدلالة 

 <br> <br> من القرآن الكريـمروأثثره في الدلالة}


إعداد الطالبة :
أعضاء اللجنة المناقثةة:


جامـعــة س/ بلـعباس عضـــوا

(لمركز الجامـعي النعامةة عضـــوا
المركز الجامـي مغنية عضـة

أستــــذ التُعليم العالي أستـــذا التُعليم العالي أستــــذاذة التعليم العالي - أ.د. عبد الجليل مصطفاوي أستـــاذ التثعليم العالي - أ.د. جلايلي أحمد أسد

السنة الجامعية : 1438-1439هـ/2017-2018م


(الأحقاف 15)
أحمد الهُ الكريمّ المُنَّان، أن أنعم علي بِّوفيعه وعونه، حتى أتمّت هذا العمل المّقواضع. ثم إني أتوجه بالشكر والعرفان ووافر القّدير، إلى أستاذي المشرف الأستّاذ الدكور أحمد


فجزاه الهُ عني خير الجزاء.
كا أُقتدم طالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة، على ما سيبذلونه من جهد يف إصلاح ما اعوج من هذا العمل فلهم على ذلك مني كل التقدير والاحتزام .

فاطنَ حَّباركِي

- $\mid d o)_{9}$

إلى النبراس الَّذي أضاء لي الظلمات،
إلى من تحجز عن شكرهم أجمل العبارات والدي ووالدتي
إلى من جّمعني بهم رابطة الأخوة ، أعز الناس: أخواتي ، وأخي عمد بيب .
إلى قرة عين وفلذة كبدي، صغيرتي لجين .
إلى الَّنين جعلوا حياتهم وقنا على القرآن .
إلى جميع الأهل والأصدقاء .

إلى كل هؤلاء . . . . . .أهدي ثرة هذا الجهد .

مـقلمــــة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المر سلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين .

ورف الرافتي يوما العربية على أنه هِا قوة عجيبة من الاستهواء و كأفا أخذة سحر، وجعل مردَّ ذلك إلى كوها فلكا دائرا للنيرين الأرضيين العظيمين، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهي بحملها لمذين الخالدين ضمنت لنفسها الخلود والقوة .

على أن هذه القدرة على استيعاب كتاب الله وسنة نبيه لم تأت من العدم، وإنما هي انعكاس لقوة في ذاهتا ولقدرة سحريَّة هي من صلب تكوينها؛ إذ هـا تحققت المعادلة الصعبة للقر آن الكريع إذ مادته من حرف ولفظ وعبارة هي من مادة كام العرب ولهجاهّم وعلى الرغم من ذلك أكبتهم وأعجزهم ووقفوا حائرين - وهم أدرى الناس بلغتهم- يتأملون هذا النظم العجيب والصَّو غ المتين، ليتحول الانبهار إلى بحث ودرس جسَّدته كتب علوم اللغة و القراءات و البلاغة والإعجاز

ونحن إذ نسير متتبعين لجهابذة العربية وأعلامها، نحاول سبر بكور العربية من خلال أرقى ما كتب هـا كتاب الله عز وجل -القر آن الكريم - متأملين بحر الصوت فيها، وبدقة أكبر بحر الصوت في كتاب الله عز وجل.

ولأن الدرس الصوتي بناء متكامل، ولأن النص القر آي تتنوع لغته بتوع موضوعاته وأغر اضه، جاء هذا البحث وقفة عند الجزء المدني للقرآن الكريع، معتبرينه مدوَّنة أساسية لاستنباط الجانب الفونيتيكي والفونولوجي للُّغة العربية .و إنا جاء اختيار القرآن الكريم لأنه أرقى ما جاءت به العر بية، لغنى أساليبه، وتعدد أوجه قراءته، وملمحه الأدائي المميَّز، تم لحمله اللغة المعيارية الَّي يقل و يندر الغريب والشاذ فيها وهذا استقر عنوان هذه الرسالة ، على الصيغة

## البناء الصَّوّيّ للقـــسم المدلي من القر آن الكريع وأثره في الدلالة.

ولقد آثرت الاشتغال على القر آن المدني لتتمة العمل الَّذي أبزته في الماجستير، والَّذي كان المدف منه الوقوف على البناء الصوتي لسورة آل عمران - ومعلوم أن سورة آل عمران سورة مدنية - وقد توصلت فيه إلى بمموعة من النتائج، أردت معرفة مدى قدرقا على أن تكون قواعد عامة، تضبط الصياغة الصَّوتية للقرآن الكريم في جزءه المدني تحديدا. لاسيما أن الخصائص الصوتية في القر آن المدني هي أقل ظهورا وبروزا منها إذا قورنت بالقر آن المكي، إذ هي تُتاج إلى مز يد البحث وإماطة اللثام على مز اياه الصوتية.

ولأن كتاب الله يخدم بعضه بعضا، حاولت معرفة مدى قدرة النظام الصَّوّي على توجيه الدلالة القر آنية أو الإيماء بــها لتشككل من هذه الانشغالات إشكالية بثي هذا ، وهي كالتالي : كيف يتجلى توظيف القرآن المدني للجوانب الصوتية، وما مظاهر هذا التوظيف، وما خصائصه، وما مستوياته، وهل يمكن أن يكون مظهرا من مظاهر الإعجاز الصوتي في القر آن
الكريع ؟

كيف يتجلى مبدأ السهولة والتيسير في شقه الأدائي والصوتي للجزء المدني من القرآن الكريع؟ كيف تتجلى الظواهر الصوتية في القر آن المدني؟

ما مدى بروز الظواهر ما فوق التشكيلية في القرآن المدين ؟ وكيف تظهر النماذج التنغيمية في كتاب الله عز وجل ؟ هل بيكن أن يسهم النظام المقطعي بما يممله من ظواهر أدائية ، في توجيه الدلالة وإظهارها ؟

على أنه ثَّت ماولة الإجابة عن هذه التساؤلات وفق مراحل ومستويات بتسسَّدت في خطة هذا العمل، فأما المدخل : فهو إبراز لأولية الشق الصوتي في كتاب الله عز وجل، ثم أوَّلية

الدرس الصوتي ضمن دروس العربية ، معرِّجة في ذلك على أهم مراحل الضبط الصوتي للقر آن اللكريع، ثم أبرز الظواهر الصَّوَتية الَّيَ بيَّنها بوا اكير الدراسات اللغويَّة العربية .

ثم الفصل الأول : عالجت فيه أبرز الظواهر التشكيلية الواردة في الجزء المدي؛ من ظواهر تماثلية كالإدغام والإمالة، وأخرى تخالفية كالحذف والممز وتخفيفه. أما الفصل الثالي: فقد تناولت فيه الظواهر ما فوق التشكيلية، بداية من الإيقاع ثم الدراسة المقطعية، ثم النبر والتنغيم ، وأخيرا الفاصلة القر آنية .

أما الفصل الثالث: فقد قدمت فيه محاولات لربط الصوت بالدلالة، ابتداءا من الصوت مغردا، ثم حال و جوده في التركيب، ثم النسيج المقطي، وما يحمله من ظواهر ما فوق تشكيلية من نبر وتنغيم .

وأخيرا خاتمة ، ضمَّنتها أبرز النتائج المتوصَّل إليها.

وقد سبقت هذه الدراسة بدراسات تتنوَّع ما بين مذكرات ماجستير ورسائل دكتوراه، عُنيت بالدرس الصوتي في القرآن الكريم، سواء من خلال الوقوف على نصوص قرآنية ، كنحو رساليت هذه، أو الوقوف عند كتب تغاسير والمتوى الصوتي فيها، أم الوقوف عند ظواهر صوتية في كتاب الله عز وجل .

وهذا العمل هو متضمن في بناءه إجراءات الدراسات السابقة، إذ يعن بالمستوى الصو تي جلزء مهم من كتاب الله عز وجل مع اهتداء إلى مضانه الصَّو تية بمساعدة كتب التفاسير والقراءات، كالنشر لابن الجزري، والكشف للمكي بن أبي طالب، والرعاية في تحقيق لفظ التلاوة للمكي بن أبي طالب، وعلى كتب التفاسير، كالكشاف للز خخشري ، ، والبحر الخيط بأبي حيان التوحيدي، كالتحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور، وفي ظلال القر آن لسيد قطب كما اعتمدت على أمات كتب علوم اللغة، كالكتاب لسيبويه، والخصائص لابن جين،

و كتب معاي القرآن، نغو معالي القرآن للفراء، ومعالي القرآن للنحاس، ومعالي القراءات للأزهري، وعلى كتب علم الأصوات الحديث، نحو مناهج البحث في اللغة لتمام حسان، الأصوات اللغوية لإبراهيم أنيس ، .... .وغيرها.

وعلى الرغم من تشعب مظان أي دراسة تتناول القر آن الكريم في غختلف مستوياته إلا أنين شهلت في أحيان كثيرة ضعف تحليل بعض الشواهد القرآنية، إذ بتمع التفاسير و كتب القراءات على تحليل واحد يظهر بلفظه ومعناه في أكثر من مصنف وأكثر من علم مما يشتت الجهود على بحموعة مهمة من المصادر والمراجع ، والنتيجة أحيانا تحليل ضئيل أو ناقص . زد على إشكالية كيفية التعامل مع الظواهر ما فوق التشكيلية في القرآن الكريم، إذ يقوم الأمر على دعامتين أساسيتين هما الأداء القرآني وقواعد العربية الَّتي توصَّل إليها الباحثون ، ولكن تبقى هذه القضايا التطريزية مظاهر أدائية بحتة ، تحتاج إلى معامل صوتية لضبطها بدقة. وقد استعنت في إبخاز هذا العمل بالمنهج الوصفي التحليلي الملائم لمعطيات الرسالة والمراد منها .

وأخيرا لا يفوتي، أن أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المشرف، الأستاذ الدكتور أحمد قريش، على جميل صبره، وعظيم تعاونه ومساندته، وعلى نصائحه وتوجيهاته، التي لم يبخل هِا علينا حتى وصلت هذه الرسالة إلى النور، فله مي عظيم الشكر والامتنان. فاطمة حجَّاري

2017/10/05 بتــلمسان .

$$
\begin{aligned}
& \text { الــــلـ }
\end{aligned}
$$

كرَّم الله عز وجل اللغة العر بية بأن جعلها الحاملة لكتابه العزيز ، و كرَّم أمة العرب بأن جعل تلقي كتابه من نبيَّه الكريم ، بما يلائم قدرات الإنسان العربي، الجلاهل بالقراءة والكتابة، فجعل وحيه لنبيه ، عن طريق السماع ، و سار البني صلى اللهّ عليه وسلم على هذا المنهاج في تبليغ كالام المولى عز وجل، فلقَّه لصحابته ثم سمعه منهم، ثم طلب التوسعة على أمته في قراءة الكتاب فكان حديث الأحرف السبعة.

إن هذه المراحل مبناها ومبداها وقف على مستوى صوتي، يستجوب العناية والتمحيص، لا سيما أن كتاب الله عز وجل سينقل العقل العربي إلى مراحل متقدمة، تدفعه إلى الإبداع في شنَّى بحالات العلوم والمعرفة، وتفصيل كل هذا فيما يلي :

نزل القرآن الكريم نزولا صوتيا، و لم يتزل مدونا في سطور أو مكتوبا في كتاب بخلاف
الكتب السماوية الأخرى ففي شأن التوراة مثلا، يقول عز وجل وِوَوَكَتَبَنَا لَهُ فِف أَلْأَلْوَاحِ

 عليه وسلم، قال: "إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حت يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوهمم، قال : ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم، قال: فيقول الحق، قال فينادون الحق الحق."

يوضح هذا الحديث أن الله تعالى يتكلم بالوحي، ويتلق جبريل هذا الكالام صوتا شديدا،
فيتبع المنهج ذاته في تبليغ ما سمعه إلى الرسول عليه السلام، وهذا ما يسجله الحديث النبوي الموالي: "عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه، سأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيين الملك رجال فيكلمني فأعي ما يقول". 1
" وبذا فإن القر آن قد بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم صوتا مسموعا عن طريق ملك الوحي، أو بدونه، وهذا التلقي الصَّوّي تؤكده آيات ووقائع كثيرة نثبت منها"، قوله

 جَمَعْهُ, وَقُرْءَانَهُهُ


11 العسقالي، أمدا بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،نحيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار الفكر
 22 البايي، أممد، القضايا التطريزية في القراءات القر آنية، دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية، على الكتب الخديث، إربد،

$$
\begin{aligned}
& \text { 2012، ص 176،177/1. } \\
& \text { 3 سورة الأعلى، 20الآية } 06 . \\
& \text { 4 سورة التيامة ، الآيتين (16)،(17). } 17 \text { (18). } \\
& 5 \text { سورة القيامة ، الآية } 18 . \\
& \text { 6 سورة القيامة ، الآية } 19 .
\end{aligned}
$$

صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه البي صلى اللّ عليه 1. وسلم كما قرأه

فهنه النصوص القر آنية والحديثية وغيرها كثير تقرر طبيعة التزول الصوني للقر آن الكريع من الله تعالى إلى جبريل عليه السام ، ثم إلى الرسول صلى اللّا عليه وسلم الَّذي لم يكن فضلا علا عن ذلك كاتبا قارئا ،بل رسولا مبلغا مبينا ،وطالما وصفه القرآن نفسه بالرسول الأمي المبعوث في الأميين، كقوله تعالى
 من مكتوب، وذلك بخالف غيره من الأنبياء.

و كما كان تلقي القر آن شفهيا تم تبليغه أيضا تبليغا صوتيا شفهيا إلى الصحابة ثم إلى الناس كافة، لقد تلاه النبي صلى الله عليه وسلم بدوره على الناس تلاوة صوتية من فمه ييلغهم به عن طريق هذه التلاوة فتلقوه منه بأسماعهم، وحفظوه في صدورهم، ومنهم كتبة الوحي الَّذين كتبوه ودوَّنوه في العسب واللخاف، والرقاع وغير ذلك، ومن هنا ظهر من الصحابة من هم مهرة في الحفظ وطرائق الأداء ومن هؤلاء المهرة : عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء. ${ }^{3}$

ثم إن المولى عز وجل أمر رسوله أن يرتل القرآن ترتيلا، وترتيل البي صلى الله عليه وسلم، مقصود به طريقة من طرق الأداء والقراءة، وهو مصطلح مرادف لتجويد القرآن، هذا الأخير يشمل إلى جانب إعطاء الأصوات حقها على أمور أخرى منها المد بأنواعه والغنة والسَّكت وما إلى ذلك، منا يعد من قبيل الانقطاع المؤقت لتوالي الأصوات الَّي تتكون منها الألفاظ، فالمد

كالسكون والسكون كالسكوت وانقطاع الكالام، وقل ذلك على الغنة لأها مد بالنون، وقل ذلك أيضا عن السكت وهكذا، فإذا قرأ القارئ مع الترتيل أتى بكل رتل وآخر وبينهما فترة انقطاع 1. هي إما مدٌّ أو غنةٌ أو سكتٌ، وفي ذلك كمال عناية بأداء الذكر الحكيم

فالترتيل إنما هو التحقيق والتَّبيّن والتَّمكين، وقال أبو إسحاق: والتَّبيين لا يتم بأن يعجل في القراءة، وإنما يتم التَّبيين بأن يبين جميع الحروف ويوفيها حقَّها من الإشباع، وقال الضحاك : انبذه
حرفا حرفا ²."

بل إن علماء اللغة والقراءات، يمعلون لفظ التلاوة مراتب، يقول الإمام السيوطي: " التجويد حلية القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيهها وردَّ الحرف إلى خرجهه وأصله، وتلطيف النطق به على كمال هيئته من غير إسر اف ولا تعسُّف ولا إفراط ولا تكلُّف، وإلى ذلك أشار الني صلى الله عليه و سلم بقوله: من أحب أن يقرأ القر آن غضا طريا كما أنز ل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعين ابن مسعود، و كان رضي الله عنه، قد أعطي حظًّا عظيما في بتويد القر آن، ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدود0، هم متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه." ${ }^{3}$

وقراءة القر آن الكريع تقع ضمن كيفيات ضبط العلماء الجلائز منها في، ما أسموه التحقيق والحدر وبينهما الندوير،" فأما التحقيق فهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد، وتحقيق الهمزة، وإتام الحر كات، واعتماد الإظهار والتشديدات وبيان الحروف، وتفكيكها وإخراج بعضها عن بعض بالسكت والترتيل والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان حرك ولا إدغامه، وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن
 الدار السلفية، ط2، 1982/1402م، ص63. 3 السيوطي جالال الدين، الإتقان في علوم القرآن، مطبعة الحجازي، القاهرة، دط ،دت ، ص 120/1 ـ

يتجاوز فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحر كات وتكرير الراءات وتريك السواكن وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات ...والحدر بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين، هو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير، وتُفيف الممزة، ونغو ذلك ما صححت به الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكين الحروف بدون بتر حروف المد واختاس أكثر الحر كات، وذهاب صوت الغنة، والتفر يط إلى غاية لا تصح بـا القراءة ولا توصف هِا التلاوة .... والتدوير وهو التوسط يين المقامين بين التحقيق والحدر وهو الَّذي ورد عن أكثر الأئمة من ملَّ المنفصل، ولم يبلغ فيه الإشباع، وهو مذهب سائر القراء، وهو

$$
\text { المختار عند أكثر أهل الأداء". }{ }^{1}
$$

فهذه الجوانب المشرقة التي نراها في اهتمام علماء القراءات بطرق أداء القرآن الكريع وبتويده، تقفنا على كم من المصطلحات الَّي تحمل في جنباها آليات التنغيم ودرجاته - باعتباره ظاهرة صوتية- . "نقراءة التحقيق هو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد، وتققيق الممز، وإتام الحر كات، واعتماد الإظهار والتشديدات، وتوفية الغنات، وتفكيك الحروف وهو بياها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والتر سُّل واليسر والتؤدة". 2

والتجويد هو "الإتيان بالقراءة بمودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين". ${ }^{3}$ "لذا اهتموا بالوقف، وبيان ما يكسن منه وما يقبح، لأن الوقف استراحة يقوم هـا القارئ، فقد يضطر أن يقف لئلا ينقطع نفسه، فما كان منهم إلا أن أشاروا وبينوا أنواع الوقف فصنفوا المطولات والمختصرات توضح مواطنه لكيلا يوقف على ما
11 الإتقان في علوم القر آن، ص101/1.

صفا، ط1، 1420/1999، ص28 .



يخل بالمعن". ${ }^{1}$ ولمذا قرَّر الدارسون الحدثون أن أنواع الوقف تحتاج إلى دراسة تؤخذ من قراءة القراء البودين لأن النغمات الَّتي تنشأ عنها متباينة وتؤدي معاني ختلفة لا لاحظها علماء انـواء القراءات. 2 فهذه المر اتب في حقيقتها ماهي إلا أداءات صوتية، يرجى من وراءها كمال تلاوة الذكر الحكيم، وفق ضوابط وقواعد حدَّدها علماء القراءات، وأهل فن التجويد، مدرجينها ضمن ما

أسموه باللحن الخفي.
فصيانة النص القر آني من التغيير والتحريف تقتضي صيانته من اللحن والتصحيف، وتؤ كد الدراسات القر آنية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض على ملك الوحي القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الَّذي قبض فيه عرضه عليه مرتين . ${ }^{3}$ وحرص الرسول صلى اللّه عليه و سلم ذاته أن يقرأ على أصحابه حت يتعلموا أدق دقائق الأداء .ما فيها العناصر التطريزية، وبخاصة الوقف،والتنغيم، والنغم وهذا ماسجَّله أبو الليث السمرقندي (ت373ه) في سياق حديثه عن الحكمة من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب، وذلك بقوله " وأما الحكمة في أمره تعالى بالقراءة على أبي فهو أن يتعلم: أي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وضبط النغم، فإن نغمات القر آن على أسلوب ألفه الشرع وقدَّره بخلاف ما سواه من النغم المستعملة في غيره ولكل ضرب من النغم أثر خضصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليعلِّمه لا ليتعلم منه. 4 فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الصحابة ليتعلموا منه طريقة الأداء، ومواقع الوقف،
وصور النغم والتنغيم.

وهذا ما جعل القر آن الكريع يظل منذ اللحظة الألى لتزوله يتردد على ألسنة الأجيال وينتل من الصدور إلى الصدور غضا على نفس هيئته يوم نزل أول مرة، وبذا تتحقق بجليات المعجزة

1 ر رماني، زهر الدين، دلالة التغيم يُ اللنة العر بية، ص09، من موقع revue.ummto.dz

3 العسقالي، ابن محر، فتح الباري بشر صحتح البخاري، ص822/4.


القرآنية في خلود النص المقدس وحماية مبناه ومعناه من التحريف والتغيير، ويكون القرآن بحق مصدقا لما يين يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليه ... وذلك لأن الأداء الصوتي الصحيح الدقيق ¹. هو الوسيلة الوحيدة المثلى اليت تضمن تماما توصيل الفكر بمنتهى الدقة والضبط والإحكام وييلدو أن الاعتماد على النقل الصوتي المراعي للخصائص الأصواتية وعدم التعويل على الكتابة في تبليغ النص القر آني يعود إلى القصور الَّذي يعتري الكتابة - على أهميتها- في أداء المنطوق، ومن جملته التطريز، لكن واقع الحال ييين عجز هذه العلامات الخطية في نقل الكلمات المنطوقة، رغم أن الكتابة تشكل في رأي ثلة من اللسانيين نسقا لغويا مستقلا على النسق اللغوي المنطوق، إلا أهنا تبقى فن نظر اللسانيين التقليديين نظاما ناقصا لا يمكنه أن يمثل المنطوق تثثيال
"فرغم أن الحروف الحطية جعلت سمات يستدل بها على الحروف اللفظية - كما يقول
إخوان الصفا- إلا أن واقع معظم اللغات ييين عجز تلك الحروف عن تثيل إمكانياقا الصوتية بصورة كاملة سواء المستخدمة منها بالفعل، أو اليت يمكن استخدامها، وقصورها عن التعبير الدقيق عن الفروق الصوتية الدقيقة يين الأصوات، وهي قادرة على إيماد رموز خطية للبدائل والملامح الصوتية المتعددة للصوت الأصلي الَّني قد تختلف صور نطقه عند الناطقين به تبعا لاختالف . لهجاتمم الخلية

هناك إذن فرق كبير يين الحدث اللغوي المنطوق وصورته المكتوبة حت في الأبجديات المخترعة ،لذلك كان من الأهمية بمكان أن يتزل القر آن الكريم نزولا صوتيا على أصل الظاهرة اللغوية ، فالسيطرة على النظام الصوتي للُّغة هي البداية الأساس المتينة لفهم اللغة وامتلاكُ ناصيتها، وذلك لضمان وصول معناه بدقة إلى الناس. و كان هذا الضمان أعظم دليل على تعقيق الوعد
21 ينظه : القضضايا التطريزية، ص179.

الإلمي بهظ القر آن الكريم وصونه من التحريف والتبديل والضياع وتخليده تُنيدا صحيحا مضبوطا إلى الأبد". 1

من هنا دئبت المئات العلمية الحديثة عند طباعة المصاحف الكريمة إلى وضع علامات ورموز واصطلاحية تعين القارئ على القراءة الصحيحة البودة، لأن تلك الرموز والعل(مات لما دور كبير في إبراز وبيان الأداء الصوتي الصحيح بما يتبعه من سكت،ومد، ووقف، ووصل. كما أن علامات الترقيم في الكتابة تقوم مقام التنغيمية والأداء حيث أنها تيسر عملية الإفهام وتحدد "مواضع الوقف حيث ينتهي المعن أو جزء منه، والفصل بين أجزاء الككام، 2. 2

فالفاصلة تدل على أن يقف القارئُ وقفة خفيفة، ولو لم يضع هذه الفاصلة لر.ما يلتس المعن، أما الفاصلة المنقوطة فإفا تتطلب أن يكون الوقف أطول وهي في رأي بعض الدارسين تؤدي ما يقوم به التغيم .أما علامة الاستفهام فإفا توضح ما إذا كانت ابلجملة استفهامية أو تعجبية مثل قولنا (تعرف هذا وتسكت ) وعلامة التأثر (!) تعبر عن الاننعالات النفسية، كالتعجب، والفرح، والحزن، والدعاء، والدهشة، والاستغاثة، ونو ذلك.

ولهذا حرص العلماء على صيانة القرآن من اللحن وجعلوه نوعان أخغاهما وأصعبهما ما تعلق بالأداء الصوتي، وسموه باللحن الخفي، ذلك أن المميز في إبناز هؤلاء، أنم قسَّموا اللحن إلى جلي وخفي،" فابللي خطأ يطرأ على الألفاظ، فُيُخل بعرف القراءة، سواء أخلًّ بالمعنى أم لا كتغيير حرف برف أو حر كة بحر كة، وسمي جليا أي ظاهرا لاشتراك القُراء وغيرهم في معرفته،

1 أبو السعود، عبد اله بدر، الإعجاز الصوتي في القر آن الكركم، بُلة الإعجاز العلمي ، العدد07، أوت 2000 ، ص53 . ² السيوطي، جالال الدين ،الأثشاه والنظائر فِّ التحو، راجعه وقدَّم له: فايز الترجيي، دار الكتاب العربي،1،1دت، صص245/3.
3عبد العليم، ابر اهيم، الإملاء والترقيم يُ الكتابة العر بية، دار العار ، مصر، ص95.

والخفي هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالحرف دون المعن، كترك الغنة، وقصر الممدود ... وسمي خفيا لاختصاص أهل هذا الفن .معرفته."1

يقول أبو العطار الممذاين " وأما اللحن الخفي فهو الَّذي لا يقف على حقيقته إلا نحارير القراء ومشاهير العلماء، وهو على ضربين : أحدهما لا تعرف كيفيته ولا تدرك حقيقته إلا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه أولي الضبط والدراية، وذلك نحو مقادير المدات، وحدود الممالات والملطفات والمشبعات والمختلسات، والفرق بين النفي والإثبات، والخبر والاستفهام، والإظهار والإدغام، والحذف والإتمام، والروم والإشمام، إلى ما سوى ذلك من الأسرار الَّي لا تقيد بالخط، واللطائف التي لا تؤخذ إلا من أهل الإتقان والضبط". ${ }^{2}$ فالقارئ الَّذي ليس له القدرة على التمييز يين الأساليب والأبواب يقع في اللحن الخفي، إذ التمييز بين هذه الأبواب والأساليب ضروري لتحقيق كمال الترتيل.

فاللحن الخفي في حقيقته إذن، ما هو إلا خطأ في الأداء الصوتي، وقد عُدَّ العلة الأساس لنشوء الدرس الصوتي يشر كه في ذلك أسباب أخرى من ذلك، التعدد اللهجي، و كون قراء الذكر الحكيم ينتمون إلى قبائل عدة فيهم القرشي وغيره، و كان الناس على اختلاف قبائلهم ولهجامّم، في سعة من أمرهم في قراءة القر آن، كل يقرأ بلحن قومه³، حتّى إذا آنس أحدهم الختانـانفا في قراءة سمعها من إنسان عما أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم، هر ع إليه شاكيا، فسمع الرسول من كل
قراءته، فأقره عليها قائلا : ( هكذا أنزلت ) +.

1 1 ينظر: عمدد الصادق قمحاوي، البرهان في بجويد القر آن، ويليه رسالة في فضائل القر آن، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان،

$$
\text { 1407هـ/1987م، ص } 05 .
$$



$$
\text { التجويد، مطبعة الخلود، بغادد، 1986،ط1، ص } 567 \text {. }
$$

 4 ${ }^{4}$ ينظر: البخاري، إماعيل بن إبر اهمه، صحيح البخاري، شر كة الشهاب، الجزائر، د.ط، د.ت، ص 100/6.

فإقرار البي صلى الله عليه وسلم، هو نوع من السِّعة على أمة تتنوع لغتها تبعا لتنوع بيئاهًا وتوسُّع جغر افيتها،" فلو فرض الله تعالى على هؤلاء أن يقرأوا كلمات القر آن كافة بصورة واحدة لا يعدوها، لكان تكليفا بما لا يطاق، ولعجز كثير منهم أن يتحول عن لمجته الَّتي نشأ عليها إلى هـجة أخرى .

إذ قرئت لفظة (الصراط) بالسين، والصاد، والزاي، والإشمام، فقد قرأ ابن كثير في رواية
القواس وجماعة من العلماء (السِّ اط ) بالسين، وهذا أصل الفظة، وقرأ في رواية البزِّي (الصراط) بالصاد في كل القر آن، وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ (الزّراط) بالز اي خالصة، وقرأ باقي القراء السبع (الصراط) بالصاد، غير أن هزة يشم الصاد زايا، فيلفظ هِا يين الصاد والزاي، ولا 2. يضبطها الكتاب فينطق كظاء العوام

والتفسير الصوتي لمذا الاختلاف في القراءة أورده الكسائي بقوله " السين في (الصِّراط) أثير يف كلام العرب، ولكن أقرأ بالصاد أتبع الكتاب، والكتاب بالصاد، والسين الأصل، وإنَّما كتبت بالصاد ليقرِّبوها من الطاء لأن الطاء لما تصعُّد في الحنك، وهي مطبقة والسين مهموسة، وهي من حروف الصَّفير، فثقل عليهم أن يعمل اللسان منخفضا ومستعليا في كلمة واحدة، فقلبوا السين إلى الصاد، لأها مؤ اخية لطاء في الإطباق ومناسبة للسين في الصفير، ليعمل السان فيهما متصعدًّا في . الحنك عمال و واحدا"3

11 الآية (06) من سورة الفاتحة .


$$
\begin{aligned}
& \text { 33 الكشكي، قراءات الني صلى اللأ عليه وسلم، 12 ، 12،13، } 11 .
\end{aligned}
$$

ولذا فقد أذن اللّأتعالى، أن يقرأ أفراد كل قبيلة كما اعتادت ألسنتهم، فبنو تيم يهمزون ، والقرشيون لا يهمزون ${ }^{1}$ ، وأهل الحجاز يفتحون أول المضار ع في مثل ((نستعين)) وبعض القبائل يكسره ، وهكذا في الصور المختلفة حسب اختلاف اللهجات.

بل إن أعضاء النطق تختلف في بنيتها واستعدادها ومنهج تطورها، تبعا لتنوع الخواص الطبيعية المزوَّد با كل شعب من الشعوب المختلفة واليت تنتقل عن طريق الوراثة من السلف إلى الخلف. ومن سنة الله - عز وجل أنه لم ير سل رسولا إلا بلسان قومه، قال تعالى

 ذلك أنزل الله تعالى كتابه على لهجات العرب ليتمكنوا من قراءته ويتفعوو . بما فيه من أحكام وشرائع، إذ لو أنزله - تعالى - بلهجة واحدة - .... لـال ذلك دون قراءتة، والانتفاع بهدايته، لأن الإنسان يتعذر عليه أن يتحول من لمجته الَّيّ درج عليها، ومرَّن لسانه على التخاطب هِا منذ نعومة أظفاره.
" فلو فرض الله تعالى على هؤلاء جميعا، أن يقرأوا كلمات القر آن كافة بصورة واحدة، لايعدوغا، لكان تكليفا بما لا يطاق، ولعجز كثير منهم أن يتحوَّل من لمجته الَّيّ تنشأ عليها إلى لهجة أخرى." ${ }^{3}$

وبعد هذا كان هذا التنو ع والتعدد فتحا عظيما للعقل العربي، ولتكون العلوم اللغوية أولى نتاج
النهضة الفكرية العر بية، وليكون القر آن الكريع سر تغتق القريية العربية.


$$
2 \text { 2 سور إبر اهيم ، الآية } 04 .
$$

3 البيلي أممد ، الاختلاف بين القراءات، دار اليليل ، بيروت ، ط1، 1988/01408، ص53.
"فقد انشعبت من ألفاظ القر آن الكريم، علم اللغة، ومن إعراب ألفاظه، علم النحو، ومن وجوه إعرابه، علم القراءات، ومن كيفية التَّصويت بحروفه، علم خنارج الحروف، إذ أوَّل أجزاء المعاني اليت منها يلنئم النُّطق هو الصوت."1

والدراسة الصوتية مع كتاب الله عز وجل ستأخذ مستو يين اثنين، دراسة الأصوات العر بية من ناحية المخارج والصفات، ثم استثمارٌ لمذه المعطيات في دراسة الصوت داخل التر كيب، وليلتفت اللسانيون العرب القدامى بذلك إلى كثير من الظواهر الصوتية الّيّ تعتري الأبنية في التشكيل كالإدغام، والإبدال والإعلال وغيرها، مما لاحظوه أثناء إخضاع اللسان العربي للبحث والدرس. وقد أيقن هؤلاء العلماء أن هذه الظواهر الصوتية هي المسئولة عن إعادة الاستقرار


يقول ابن الجزري" فإذا أحكم القارئ النطق بكل صوت على حدته موفِّ حقه فليعمل نغسه
 يُحسن الأصوات مفردة ولا يُحسنها مر كبة بكسب ما يجاورها من بكانس ومقارب وقوي وضعيف، ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف، ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه، إلا بالرياضة الشديدة حالة التر كيب، فمن أحكم صحة اللفظ حالة التر كيب حصَّل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب³.

إن الجانب الأدائي للغة هو الفيصل في ضبط الصياغة العربية،"فالنظام الصوتي للغة يقرر مثلا أن الدَّال بههورة وأن التاء مهموسة، ويُصرُّ النظام على اضطراد هذه القاعدة وإطلاقها، ولكن 11 ينظر: الغزالي، أبو حامد (ت505هـ)، جواهر القرآن، غثقيق : عمد رضا رشيد الفياني، دار إمياء العلوم ، ييروت، لبنان
،1986،ص36.

2 ي ينظر: بوروية المهدي، ظواهر التشكيل الصوتي عند العرب حتّى أواخر القرن 36هـ رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة،

$$
\text { جامعة أي بكر بلقايد، تلمسان، 1423هـ/2002م، ص } 15 .
$$

3 ينظر: ابن الجزري، النشر في القراوات العشر ، ص 170/1.

الكلام، وهو التطبيق العملي لنظام اللغة قد يشتمل على دال ساكنة متبوعة بتاء متحر كة، وهنا بُد أن بتاور الحرفين على هذا النحو، يتسبب في صعوبة عضوية تتحدى عاولة المفاظ على ما قرره النظام، كما يتسبب التقاء المتقاربين دائما في احتمال اللبس لو حاولنا في نطقهما عبثا أن نرضي مطالب النظام ،لأن جهر الدال الساكنة المتبوعة بتاء متحر كة أمر ثقيل التحقيق في النطق، وهنا تظهر مشكلة من مشاكل التطبيق يملها السياق بظاهرة المماثلة التَّامة فتكون الدال والتاء في النطق كالتاء المشددة تَاما(قَعَدْتُ-قَعَتُّ)" 1 .

فالبعد عن الثقل وتوخي الانسجام هو مطلب العربية في تأليف كالمها، وما الإدغام أوالمماثلة التَّامة إلا واحدة من الظواهر الّيت يدعو إليها تحقيق الانسجام الصوتي والتخلص من الثقل الناتج عن بجاور الأصوات المتحدة أو المتقاربة في المخرج "فالتاء والدال مثلا كل واحدة منها تدغم في صاحبتها حتّى تصير التاء دالا والدال تاء، لأفما من موضع واحد، وهما شديدتان ليس بينهما شيء إلا المهر والممس، وذلك قولك : انعدلاما، وانتتلك، فتدغه، ولو بيَّنت فقلت : اضبط دلاما، واضبط تلك، وانعت دلاما بلماز، وهو يثقل التكلم به لشددّن، ولزم السان موضعهن ، لا
يتجافن عنه. "22

ولعلّة الثقل نفسها لجأت العر بية إلى ما يعرف في الدرس الصوتي الحديث بظاهرة المخالفة أوما عبّر عنه سيبويه بكراهية التضعيف، يقول المبرّد : "واعلم أنّ التضعيف مستثقل وأنّ رفع اللسان عنه مرّة واحدة ثمّ العودة إليه ليس كرفع اللسان عنه وعن الحرف الذي من خرجهه ولا فصل بينهما، فلذلك وجب"3. وعلى هذا الأساس "تبدل الياء مكان أحد الحرفين إذا ضوعفا في

11 ينظر: : تام حسان، النغة العر بية متناها ومبناها، دار الثقافة، المار البيضاء، المغرب، 1421 هـ/1986م، ص 262. ط ${ }^{2}$ ينظ: سييويه أي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180هـ) الكتاب، غتيق: عبد الساوم هارون، دار الجيل، بيروت،
ط1،د.ت،ص461/4.
 لبنان، ط1، 1926م، ص 272/1.

مثل قولك "دينار" و "قيراط" فإنّما الأصل تثقيل النون والراء، ألا ترى أنّهما إذا افترقا ظهرا تقول دنانير وقراريط."

ومن أشكال المخالفة ما يعرف بتخفيف الهمز حيث حاولت بعض القبائل العر بية القديمة التخلص من الممزة وعلى الأخص قبائل الحجاز، كما تخلَّصت منها معظم اللهجات العر بية الحديثة، وصوت الممز عسير النطق لأنّه يتمّ باغباس المواء خلف الوترين الصوتيين، ثَّ انفراج هذ اين الون الوترين الصوتيين فجأة، وهذه العملية تتاج إلى جهد عضلي كبير . ${ }^{2}$ فكان في التخلص منه جنوح نور نو السهولة والتيسير .

وطلبا لتحقيق سهولة النطق والجودة في الصياغة، ذكر العلماء أن قُرب المخارج مدعاة للنُّفرة والثقل في الصِّيّة، وقد فصَّل ابن دريد في ذلك تفصيلا دقيق، فقال"اعلم أن الحروف إذا تقاربت خنارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا تباعدت، لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم، ودون حروف الذلاقة كلفته جرسا واحدا أو حر كات غتلفة؛ ألا ترى أنك لو ألفت بين الممزة والهاء والحاء، فأمكن لوجدت الهمزة تتحول هاءا في بعض اللغات لقربها منها؛ غو قولم في: (آم والله )، هم والله و كما قالوا في (أراق) هراق، ولوجدت الحاء في بعض الألسنة تتحول هاءا...وإذا تباعدت غنارج الحروف حسُن وجه التّأليف....واعلم أنه لا يكاد يبيء في الكالام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة؛ لصعوبة ذلك عليهم؛ وأصعبها حروف الحلق، فأما حرفان فقد اجتمعا في كلمة مثل أخ. "احـد
1 نغسه، ص102/1.

2 ي ينظر: رمضان عبد التواب، التطور اللنوي مظاهره علله وقوانينه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1412هـ/1990مص

36 ينظ: ابن دريد أي بكر عمد بن اللسين الأزدي البصري (ت: 321ه) ، مهرة اللنة، دار صادر ، ييروت، دت،
ص9/1.

لذا رفض الخليل بعض التراكيب، لأهنا خخالفة للطبيعة الموسيقية لغة العربية، ولذلك لم ترد في كلام العرب"فإذا ورد عليك شيء من ذلك فانظر ما هو تأليف العرب، وما ليس تأليفهم نو قعثج، ونعثج، ودعثج لا ينسب إلى العر بية، ولو جاء عن ثقة لم ينكر، و لم نسمع به، ولكن ألّْفناه ليعرف صحيح بناء كام العرب من الدخيل."

لذا فقد اختار الذوق العربي منذ الزمن الأبعد أن ييانب المنطق في بعض اللغة ويميل إلى
المو سيقا يف اللفظ في كل لفظ تكسبه تلك الموسيقا خفة وجمالا. "2

وبثثا عن هذه الموسيقية في الكلمة العربية، حاول علماء العربية ضبط الأبنية العربية،
وتر تيبها وفق معيار جودةّا، فقد قدَّم السبكي تقسيما لتآليف التي تأتي هـا الكلمة العر بية، وقد قسَّم المخارج إلى ثلاثة بعموعات، العليا، الوسطى، والدنيا، وجاء بإثي عشرة تر كيبا على النحو التَّالي: الأول- الانحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى ، نحو ع د ب) الثالي- الانتقال

من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط، نحو (ع ر د).
الثالث- من الأعلى إلى الأدلن إلى الأعلى، نحو( ع م ه).
الرابع - من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى ، نحو (ع ل ن).
الحخامس-من الأدلن إلى الأوسط إلى الأعلى ، نحو (ب د ع) .
السادس-من الأدلن إلى الأعلى إلى الأوسط ، نخو(ب ع د).
السابع - من الأدلن إلى الأعلى إلى الأدنى ،نوو(ف ع م).
الثّامن - من الأدنى إلى الأوسط إلى الأدلى ، نحو ( ف د م).
التاسع - من الأوسط إلى الأعلى إلى الأدنى ، نحو(د ع م).

العلمية، بيروت، لبنان،2003،ص 6/1، 22 ينظر: عمر فرو خ، عبقرية اللغة العر بية، دار الكتاب العربي، ييروت، لبنان، 1401هـ/1981م، ص 108.

$$
\begin{aligned}
& \text { العاشر - من الأوسط إلى الأدن إلى الأعلى ، نحو (د م ع). } \\
& \text { الحادي عشر - من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط، نحو (ن ع ل). }
\end{aligned}
$$

واعتمادا على هذه الاعتبارات الذوقية أفاد دارسو الإعجاز من الدراسة الصوتية عند اللغويين، ووجهوا خطاهم نو تأليف حروف الكلمة بكسب المخارج الصوتية وماله من دور في حسن التلفظ وفصاحته أو سوئه وعدم فصاحته. 2

قال الإمام أبي الحسن الرماي: "غخارج الأصوات غختلفة، منها ما هو من أقصى الحلق ومنها ما هو في الوسائط بين ذلك، والسبب في التلاؤم، تعديل الأصوات في التأليف، فكلّما كان أعدل كان أشدّ تلاؤما وأمّا التنافر فالسبب فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد، فإذا قرب القرب الشديد كان بمنــزلة المشي المقيد لأنّه همنــــلة رفع اللسان وردّه إلى مكانه،و كالاهما صعب على اللسان، والسهولة من ذلك في الاعتدال ولذلك وقع يف الكالام الإدغام والإبدال." "30وما الانصراف عما مّيّ بالألفاظ المهملة إلاّ نتيجة لكوفا مؤلفة من أصوات شديدة القرب في المخارج.

11 السيوطي، جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ضبطه وصححه ووضع حواشيه، فؤاد علي منصور، دار الكتب
العلمية ، بيروت، لبنان، ط1998،1.ص 157/1.

22 عبد القادر سلامي، الفصاحة بين اللفظ والمعن، بجلة بممع اللغة العر بية، دمشق،صغر،1425ه/ أبريل 2005 ،مج 79،ص 2/ 266. 2.
3 ينظر: الرماين أبو الحسسن علي بن عيسى (ت 386هـ)، النكت في إعجاز القر آن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن،

ط3 ،ص26.

1402هـ/ 1982م، ص 51-52.

فهنه الموسيقية الّتي امتازت هِا العر بية، إنما جاءت ماكاة للنسق القر آي، وتتد عناصرها من مراعاة القرب المخرجي حين تأليف الكلمة، إلى غاية مراعاة تأليف الجملة العربية ككل وموسيقية الجمملة العربية، إنا تتجلى فيما يسمى بظاهرة الإيقاع، وقد أحسَّ علماء اللغة هذه الظاهرة في النص القرآين، فها هو الشُّهاب الحفاجي يلمح إل الإيقاع القرآي وإن لم يستطع الإشارة إليه على عِلاته، وإنا انتقى من العبار ات القر آنية ما أمكنه أن يُطِّعه للوزن الشعري. قال في تحديد كمية البحر الطويل :
 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن $\quad$ فَمَنْ شَاَ فَلْيُوْمْنْ وَمَنْ شَاَء فَلْيَكْفُر
وقال في البسيط :

إِنِّي بَسَطْتُ يَدِي أَدْعُو عَلَى فِئُةٍ * لاَمُوا عَلَيْكَ عَسَى تَخْلُو أَمَا كِنُهُم


زد على ذلك أن "اللغة الغنيَّة بالموسيقى يفوق سحرها وتأثيرها سحر الموسيقى وتأثيرها،
لأن اللغة معاين مؤثرة، فإذا انتظمت بطريقة تنغيمية أو موسيقية صار التأتير مضاعفا لوجود عاملين مؤثرين: المعاني أولا والتنغيم ثانيا، والكالام الَّذي يتوفر فيه الإيقاع والتنغيم يبث يف السامع انتباها عجيبا لما فيه من توقع لمقاطع تنسجم مع ما سبق سماعه، فتحفز النفس وتتهيأ لاستقبال المعاني والاستجابة لما أيَّا كانت تلك المعاي. "2

¹ تمام حسان، البيان في روائع القر آن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1413ه/1993م ، ص267،268.


لذا كان لزاما التنبه إلى جانب المعن وعلاقته بالصوت والأداء في كتاب الله عز وجل ، وهو جانب لم يخفى على علماء لعربية، بل أشاروا إلى ضرورة أن يراعى في الأداء المعاني والدلالات، يقول الزر كشي" فحق على كل امرئ مسلم أن يرتله، و كمال ترتيله تفخيم ألفاظه، والإبانة عن حروفه والإفصاح جلميعه ... فمن أراد أن يقرأ القر آن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله، فإن كان يقرأ هديدا لفظ به لفظ المتهدد، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم ... فإذا مرَّ به آية رممة وقف عندها وفرح حما وعده الله تعالى منه، واستبشر إلى ذلك وسألـ وأل الله تعالى أن يعيذه من النار، وإن هو مرَّ بآية فيها نداء للذين آمنوا، فقال : (يا أيها الَّذين آمنوا) وقف عندها، ... وإن كان ما يقرأه من الآي مما أمر الله به أو فهى عنه أضمر قبول الأمر والائتمار، والانتهاء عن المنهي والاجتناب له، فإن كان ما يقرأه من ذلك وعيد أوعد الله به المؤمنين فلينظر إلى قلبه، فإن جنح إلى الرجاء فزَّعه بالخوف، وإن جنح إلى الخوف فسح له يف الرجاء، حتي يكون خوفه ورجاؤه معتدلين، فإن ذلك كمال الإيمان ... وإذا كان موعظة اتعظ هـا، فإنه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل."

فكمال ترتيل كتاب اللهّ عز وجل، وإن ارتبط بأدائه وفق ضوابط العر بية وقوانينها، فإنه لا ييلغه منتهاه، إلا إذا روعي في قراءته المقام والسياق، وليأتي الأداء عملا بما يدل على معاني كتاب الله عز وجل وأغراضه.
"فالقارئ هو الَّذي تكون تلاوته على معاني الكالام وشهادة وصف المتكلم، من الوعد بالتشويق والوعيد بالتخويف، والإنذار بالتشديد، وهذا القارئ أحسن الناس صوتا بالقرآن، فإذا كان التنغيم الباكي مقبولا مثلا في آيات الاستغفار والتوبة، فلا بد له من أن يختلف عن تنغيم الآيات الَّتي تُضُّ على القتال أي يجب أن يوائم التنغيم المعنى ويظهره، ليجعل المقروء مستقرا في

1 الزر كشي، بدر الدين، البرهان في علوم القر آن ،خرَّج حديثه وقدَّم له وعَّق عليه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب
العلمية ، بيروت، لبنان، ط1، ص1/532-533.

ذهن السامع وقلبه. فاللين غير الشدة والأمر والنهي غير الدعاء والالتماس، والخبر غير الاستفهام

$$
\text { والوعد غير الوعيد". } 1
$$

فالترتيل ليس فقط بتويد الحروف بل هو أيضا مراعاة المستوى اللحي، وهذا ما نتبَّه إليه
المفسر الكبير القرطبي بقوله :" القراءة هي أصوات القراء ونغماقمم" . فهي ليست أصواتا يختص علم التجويد بإتقان خارجها وإعطائها حقها ومستحقها فحسب، إنا هي أيضا ملامح نغمية وتنغيمية ينبغي أن تصان وتفظ. إنَّثة صلة وثيقة يين تُقيق الصوامت والمصوتات تحقيقا بجودا وتوظيف ملامح العلو الموسيقي، لذلك فإن القاضي عبد الجبار "يشير إلم ما يسميه بالنغم فيربطه

$$
\text { بصفاء خارج الحروف". } 3
$$

ويتحدث الحدثون اليوم عن النغمات والإيقاع وضرورة مراعاتما في تلاوة كالام الله عز وجل، "والايقاع في النص القر آني يقع من اندماج عنصرين من نغمة خاصة تناسب الفكرة، وتقوم القافية فيها بدور المفتاح ومن لـن ينتظم النغمات بميعا على اختلاف درجاها وي شكل منسجم ومتناسب يخلف في روح المتلقي شعورا ما .فبالنغمات يوقع القرآن إيقاعات شت على أوتار النفس وباللحن المتساوق يترك وحدة الأثر . والعلاقة بين النغمات الَّي تصنع اللحن علاقة ذات أساليب شتى. فقد تقوم على الشوق أو الترقب، أو على الترجيع أو على سواها من قواعد التشكل حت يثير القرآن في أنفسنا ألوانا من الانفعالات تنصهر أخيرا في بوتقة الإحساس النهائي حين تتجه إلى غايتها المنشودة".4

11 دلالة التنغي في الثغة العر بية ، ص15.



"إن للكلام الشفاهي آليات يعمل من خلالما، أوضحها حضور المتكلم وحضور السامع معا، كما أن للكلمة المنطوقة قوة خاصة، ليست للكلمة المكتوبة تتجلى في استحواذها على إحساس السامع، وإثارهًا دلالات خاصة، ليست الدلالات المعهودة من مدلولاتا، بل من قوة الصوت، وهو يعبر ويرمز ويشير ".
"كما أن الكلمة المنطوقة وسط كل العوالم الرائعة اليت تتيحها الكتابة لا يزال لها حضور وحياة، وذلك لأن كل الكتب المكتوبة مضطرة بطريقة ما مباشرة أو غير مباشرة، إلى الارتباط بعالم الصوت، الموطن الطبيعي للغة، كي تعطي معانيها. وقراءة النص تعني توويله إلى صوت ... فالكتابة لا يمكن أبدا أن تستغني عن الشفاهية ". ${ }^{2}$ وبذا يكصل التعاضد يِين الطبيعة الصوتية للنص القر آني وأدائه أداء مرتلا حسنا الَّذي كان مطلبا ابلا نـا قرآنيا أيضا.

من هنا كان لزاما التركيز على حسن الأداء وجعله جزءا من دراسة الأصوات وطرق أدائها، فابراهيم أنيس يرى "أنَّ لطول الصوت أهمية خاصة في النطق باللغة نطقا صحيحا، ³ . فالإسراع بالنطق أو الإبطاء به يترك في لمجة المتكلم أثرا أجنبيا عن اللغة ينفر منه أبناؤها فـا ويرى أبو حاتم الرازي أن تطويل الصوت - أي مدَّه- يدل على معن النداء ،وعلى معنى الشكاية، فربط مد الصوت بالمعنى، وهذا أمر لا يمكن إدراكه إلا بالكالام المنطوق، ويقصر الكالام المكتوب على نقله، ويؤيد هذا الرأي ما ذكره بعض الباحثين من أن الخطاب المكتوب يعتمد في نقل المعن على البنية اللغوية، لأنه يفتقر إلى السياقات الوجودية الكاري الكاملة العادية الَّيت تخيط بالخطاب الشفاهي، وتساعد على تحديد المعنى فيه، مستقلة في ذلك إلى حد ما عن القواعد النحوية ${ }^{4}$.



$$
\begin{aligned}
& \text { 33 ينظر دلالة التنغيم وٌ اللغة العر بية ، ص07. } \\
& \text { + ينظر: نفس،، ص } 14 .
\end{aligned}
$$

وهكذا تتضافر المعطيات والأحداث المتعلقة بكتاب الله عز وجل لترسم لنا بناءا صوتيا متكاملا، لا يحتاج إلا إلى النتقيب والبحث في مكنوناته واستكشاف أسراره، زيادة في فهم كتاب الله عز وج، وتبيانا لمظاهر جديدة من مظاهر إعجازه، ووصولا إلى معرفة أفضل لخصائص و كيز ات اللغة العربية.

## الفصـــلـ الأول :

$$
\begin{aligned}
& \text { الظَّــواهر التَّثـــيـــيـيَّة } \\
& \text { فــــي السُّـور الملـنيَّـــة. }
\end{aligned}
$$

## 1- المماثلة بين الصّو امت :

تشكل المماثلة ظاهرة صوتية، يتجلى من خلالها تعاون أعضاء النّطق في خلق نوع من الانسجام الصّوتي في أثناء النّطق، بكيث لا يكون هناك صوت شاذ عن صوت آخر، ولا حر كة مناقضة لـر كة أخرى فيوّدّي ذلك إلى نوع من التوازن والتوافق، فييسِّر عملية النّطق ويقتصد ين المهد العضلي الذي ييذله الإنسان في أثناء النّطق، ${ }^{1}$ وهو قانون يسري فيشمل الصّوّامت والصّوائت على السّواء، وأظهر أشكالها مع الصّوّامت ما اصطلح عليه القدماء بالإدغام.
أ- الإدغام :

يعرف الإدغام اصطالحا، على أنه رفعك اللسان بالحرفين دفعة واحدة، ووضعك إيّاهما وضعا واحدا، ولا يكون ذلك إلّا في المثلين والمتقاربين ²، فالقدماء يرون أنّ الإدغام يبعل من الحرفين حرفا واحدا طويلا، وقد أورد ابن جني وشارح الشافية نصوصا، تدلّ على أن الصوت المشدَّد حرف واحد من النّاحية النطقية. ${ }^{3}$ ذلك انَنّا إذا نظرنا إلى نطق الصّامت المخفَّف من حيث طبيعته العلمية النّطقية وو حدهّا، قلنا أنّه صامت طويل يشبه الحر كة الطّويلة التي تساوي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1ينظر:فدوى، محمد حسّان، أثر الانسجام الصّوّي في البنية اللّنوية في القرآن الكريع، عالم الكتب الحديث، إربد، } \\
& \text { ص، 2010، } \\
& \text { 2 السيوطي جلال الدين، (ت:911ه) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، شرح وتعقيق: عبد العال سالم مكرم، عالم } \\
& \text { الكتب، القاهرة، 1421هـ/2001م،ص 280/06. } \\
& \text { 33 إستيته، مير شريف، القراءات القر آنية بين العر بية والأصوات اللغوية( منهج لساني معاصر) ، عالم الكتب الخديث، } \\
& \text { إربد ، 2005، ص218 . }
\end{aligned}
$$

ضعف الحر كة القصيرة، هذا من النّاحية الصّوتية، وأما إذا نظرنا إلى أصله من النّاحية الصّرفية،


ويرى فندريس أنّ المشدّد، ا ${ }^{2}$ يقابل صوتين مستقلين إنّا هو صوت واحد أطيل زمن الاعتماد عليه، وُيقول براجستراسر:"التشديد مدّ للحروف الصّامتة ونظير لمدّ الحروف الصّائتة" ${ }^{4}$

لذا فالاتجاه الصّوتي في دراسة ظاهرة الإدغام يكون فيه الصّوت المشدد صوتا واحدا أطيل الاعتماد عليه، ولكن دون أن يستغرق زمان صوتين اثنين في طوله، من منطلق أنّ الدّرس الصّوّي يعتمد في تحديد الصّوت المشدد على ما هو منطوق ومسموع. 5

فالحرف المشدد الذي يحدث من عملية الإدغام هو يُ واقعه حرف واحد لا حرفان، إلّا
أنّ المدّة التي يستغرقها النطق به تبلغ ضعفي مدّة الحرف البسيط أو الاعتيادي، وهذا من وجهة نظر صوتية أمّا من وجهة النّظر الصّرفية، فلابد من اعتبار الحرف المشدد حرفين لأننا نراه

ينظر:شاهين ،عبد الصبور،المنهج الصوتي للبنية العربية (رؤية جديدة في الصرف العربي)،مؤسسة الرسالة، 198م،ص207.
2 اصطلاح المشدّد أو السّاكن المضّفّ، هو اصطلاح مضلل جدّا، لأنه قد استعير من طريقة الكتابة، ففي النّطق يمدّ

 .146



$$
\text { 5 القظره ، ط1، عبد داود، أباث فـ/ اللغة، بيروت، ط2 ، 1400، 1414هـ/1994م ص } 30 \text { - } 32 .
$$

ينقلب الى حرفين في تصاريف الكلمة المختلفة، فالدّال من "مدّ" نراها دالين في "ملدت - لم
يمدد - أمدد - المدد - المديد - الممدود - المداد ... الخ".

ورلحدوث الإدغام ينبغي أن تتهيأ أسباب عحددة، تتوزع بين التماثل والتجانس والتقارب، فأسباب التماثل معناه أن يتحد الصوتان خرجا وصفة، كالباء في الباء والكاف في الكاف، والتجانس، وهو أن يتفقا خرجاو و يُتلفا صفة، كالدّال في التاء والتاء في الطاء، والثاء

$$
\text { في الذال، والتقارب وهو أن يتقاربا خرجا أو صفة أو خرجا وصفة. }{ }^{2} \text { أو }
$$

"فالشرط الأساسي لإحداث التفاعل بين الأصوات في السياق هو التقارب بينهما في
المخرج، فلا يمكن أن يتأثر صوت شفوي مثلا بآخر حنجري أو حلقي، أو يؤثر فيه، فلا يتأثر طبقي أو غاري بآخر أسناين أو لثوي، فُُعد المساحة لا يجعل ثِّة بجالا بينهما لتبادل التأثير والتأثر، فالتفاعل بين الأصوات يتطلب إذا تقاربا في المخرج، فإذا أضيف إلى ذلك التقارب في الصّفات، كان التفاعل بينهما أشدّ وأقوى."3 "ذلك أنه من العسير أن تكون عناصر الكلمة الصّوتية متساوية القيمة في داخلها، فمنها القوي و منها الضعيف، ومنها ما يستسلم بسرعة للسيّادي والغلبة."4

وقد نصّ القدماء بدور هم، ومن بينهم أبو محمد البطليوسي على أنّ الصّوت الأضعف يُقلب الى الأقوى، ولا يُقلب الأقوى إلى الأضعف قال في كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: "وقد أجاز النّحويون في كل سين وقعت بعدها غينٌ أو خاء معجمتان، أو قاف أو طاء أن تُبدل صادًا، فإذا كانت صادًا في الأصل لم يُجُز أن تقلب سينًا نو: سخرت منه، ينظر : الأنطاكي عمد، اليمط في أصوات اللغة ونوها وصرفها، دار الشرق العربي، بيروت، ط3، د ت، ص


43 الشايب، فوزي، أئر القوانين الصوتية فيُ بناء الككلمة ، ص19.
 رأيت من مذا النوع ما يُقَل بالصّاد والسينِ هي الأصل، لأن الأضغف يُرُرُ إلى الأقوى، ولا يرد الأقوى إلى الأضeف.3

فالصوت الذي يمتلك هيمنة و توّة فيّ صفاته وخصائصه الصّوتية يؤثر فيّ موقعه أو


 الإدغام، ويتفت للمتباعد من الشو اص ما يُسو غ إدغاهه.

فالمهم من أي تأثر هو تُقيق الغاية من الإدغام، وهو تقليل الجهد المبنول في نطق




$$
\text { ² سورة الأعماف، الآية } 20 \text { ـ } 20 .
$$

3 البطليو سي، أبو عمد عبد اللهُ ،الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ،تح : عمد باسل عيون السا السود ، دار الكتب العلمية ،
بيروت ، لبنان ، ط1، 1999.ص 197/2.

 المفصل للسيد عمد بدر الدين أبي فراس النعساني اللبلي، تُقيق : سعيد عممود عقيل، دار الجيل، بيروت ،لبنان ، ط1 ، 10 ،

$$
\text { 2003، ص } 510 .
$$

6 معن مشتاق عباس، أساسيات الفكر الصّوّي عند البلاغيين(قراءة في وظيفة التدانل المعريف )، حوليات الآداب والعلوم
الاجتماعية ، الحولية السابعة والعشرون ، 2006/01427م، ص37.

$$
\text { 7 زياد بن عبد اللّ (ت 207ه) ،معاني القر آن، عالم الكتب، بيروت ،ط1، 1955،ط2، } 1980 \text { ص 354/2 }
$$

فثقل تكرار المثلين أوالمتقاربين حاولوا التخلص منه بَحثا عن الخفة""بأن يدغموا أحدهما في

من هذا المنطلق، ظهرت عناية القدامى بالإدغام، فجعلوه أضربا وقسموه أقساما، بسب شروط و معايير معيّنة، من ذلك تصنيفهم إل إدغام صغير وإدغام كبير، فالإدغام الصغير: هو الذي يكون في أوّل المثلين ساكنا والثاني متحر كاً، وهذا القسم ليس له قواعد عددة، لأنّه واجب الحدوث دائما، سواء أوقع في الكلمة الواحدة (العدد - العد) أم وقع في كلمتين مثل (أحبس سعيد- احبسّعيد) وسبب وجوبه الدّائم، هو أن الإنسان ينساق إليه انسياقا لا خيار له فيه، فهو آلية نطقية حتمية. ${ }^{2}$

أمّا الإدغام الكبير، فهو الواقع بين متماثلين تحصل بينهما الحر كة مثل (مَدد- مَدَّ)، ولا يتم إلا بعد حذف حر كة الحرف الأول من المتماثلين إذ يتعذّر الإدغام مع وجود الحر كة العازلة، وعلى هذا يكون الإدغام الكبير هو برّد حذف هذه الحر كة ليتم بعد ذلك عملية الإدغام الصغير بصورة عفوية و حتمية. ${ }^{3}$ العاز

وعلى هذا الأساس جعل ابن جين الإدغام الأكبر لظاهرة الَّي يذوب فيها أحد الصَّوتين في الآخر، والإدغام الأصغر لظاهرة الَّي يكدث فيها تأثير بين صوتين قد يصل إلى حدِّ الإدغام والذو بان. 4 "ذلك و أنه عرَّف الإدغام على أنه تقريب صوت من صوت.
ي ينظر: الخصائص، ص 139/2.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 العييز بدر الدين عمود بن أهمد (ت:855هـ) ، شرح المراح في التصريف ، حقته وعلّق عليه : عبد الستار هواد ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 يُظر: اليط في الأصوات العر بية، ص 123/1، } 124 \text {. } 128 \text {. } \\
& \text { 3 الـالكي، جاسم غالي رومي، الإدغام ظاهرة صوتية، بكلة آداب البصرة، العدد 41، 2006، } 123 \text { صو } 90 . \\
& \text { "4يظر: ابن جين أبو الفتح عثمان (ت 392هـ)، الخصائص، غثقيت: عمد علي النحار، المكتبة العلمية، بيروت ، } \\
& \text { ص1/2/141. }
\end{aligned}
$$

صوتين إلى التقارب أي الاتصاف بصفات متقاربة حتى يسهل نطقهما متتالين، وذلك إذا كانا متباعدي المخرج، أو كانا متماثلي المخرج لكن يختلفان في الصفات. 1 والإدغام هذا المفهوم جزء من المماثلة عند الحدثين، فهي تتني تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا يؤدي إلى التقارب في المخرج أو الصفةٌ ${ }^{2}$.

والإدغام هذا المفهوم مطابق لمفهوم المماثلة عند الخدثين. وعبارقم في تعريف الإدغام؛ (ليكون عمل اللسان من وجه واحد)، تعني الاقتصاد يف المِهد العضلي، وتلك نظر ية يُقِرُّها علم اللغة الحديث، ومنن نادى بـا أندري مارتني، إذ صرّح بأن التغيرات الصوتية الهامة في اللغة ترجع أساسا إلى الميل إلى استعمال الوسائل الفونيمية في اللغة اقتصاديا، وبطريقة سهلة قدر الإمكان. "3 ${ }^{3}$

فعلاقة المماثلة بالإدغام "الاصطلاحي" توضح أها أعم منه من وجه، من حيث كانت شاملة لكل حالات التأثر في حين بجده مقتصرا على حالة الاندماج الصوتي الكامل، حيث يفقد الصوت المتأثر وجوده فقدانا تاما."4

وقد ذكر ابن خالويه أن الحجة في الإدغام "ماثلة الحرفين، لأن الإدغام على وجهين، ماثلة الحرفين ومقاربتهما، فالماثلة كوغما من جنس واحد، والمقاربة أن يتقاربا في المخرج


 1988،ص 119. 4 ينظر: شاهين، عبد الصبور، أثئر القراءات في الأصوات والنحر العري،، أبو عمرو بن العاءء، مكتبة (الانجي، القاهرة، ط1 ، 1408هـ 1987م، ص 236.

كقرب القاف من الكاف، والميم من الباء، والام من النون، وإنما وجب الإدغام في ذلك لأن النطق بالمتامثلين والمتقاريين ثقيل فخففوه بالإدغام. 1 "

فالمروب من الثّقل، أو كما عبّروا هم عنه بِعل عمل اللّسان من وجه واحد، هو نفسه ما عناه الحدثون بالاقتصاد في الجهد الصضلي وجعلوه اهدف الرئيس من وراء حدوث ظاهرة المماثلة. والتأثير بين الأصوات يتخذ منحين اثنين :

- تأتير تقدمي : وهو أن يتغير الصوت الثاني ، ليتقارب في الصفة مع الصوت الأول . - تأثير رجعي : وهو أن يؤثر الصوت الثاني في الصَّوت الأول 2 .

و تفصيل ذلك مما ورد في الشقِّ المدني من القر آن الكريم هو كالتالي:

- المماثلة المقبلة الكلية في حالة اتصال:

3 فالفعل (يُحادد) وقع بجزوما، ويجوز فيه الفكُّ والإدغام، ومثله ما ورد في سورة الحشر:
 الإظهار في مثله جائز ان يف العربية والفكُّ لغة أهل الحجاز و الإدغام لغة بقية العرب6.

1 ${ }^{1}$ ابن خالويه ، الحجه يُ القراءات السبع ، ثُقيق : وشرح : عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق ، دط ، دت ، ص63.
 علم الأصوات ، مكتبة الثقافة الدينية ، ط1 ، 1425 هـ/2004م ، ص ص 201.

$$
\text { 4 }{ }^{3} \text { سورة التوبة، ، الآية } 63 .
$$

5 ينظر: بن عاشور عمدا الطاهر ، تغسير التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، 1984 ، المؤسسة الوطنية
للكتاب ، الجزائر، د.ط ، د.ت، ص75/28 - 246/10.

6 نفسه ، الصفحة نفسها .

الذال وأصله تتذكرون، وقرأه هزة² والكسائي3 ${ }^{2}$ وحفص ${ }^{4}$ وخلف5 "(تذكرون) بتخفيف الذال فحذفت إحدى التاءين اختصارا."6" فطريق التيسير في لفظة (تذّكرون) تتخذ سبيلين إمّا سبيل الحذف وهو أسلوب تخالفي في تغيير الصيغة، وإمّا عن طريق المماثلة التَّامة بيث يفن صوت التاء في صوت الذال.


التحيّة أصلها مصدر (حيّا) (تيّةً ) ثمّ أدغمت الياءان تخنيفا.

$$
\text { 1 سورة النور، الآية } 01 .
$$

2${ }^{2}$ هزة: حبيب بن عمارة بن إماعيل، أحد القراء السيع ولد سنة 80هـ وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم


 الزئًات ،سمي بالكسائي لأنه حكى عن نفسه أنه أحرم فِّ كساء ،(ت 189هـ) ،غاية النهاية في طبقات القراء،ص474/1.







$$
\text { 1998٪/1408 ، ص } 123
$$

88 التحرير والتنوير، ص 304/18.
(تيَّة)

إذا وقع التماثل التّام في لفظة (مدّخلاً)، فالُمدّخل مفتعل اسم مكان للإدخال الذي هو
افتعال من الدّخول، قُلبت تاء الافتعال دالا لوقوعها بعد الدّال؛ ف، فالأصل (مُدْتخلا)، فأدغمت
التاء في الدّال 3.

على أنّ معظم أشكال الإدغام بين المتقار بين هي من هذا الباب فمن ذلكوَوَيُعَذِبُ مَن


ذُنُوبَكُرُ ، . . بإدغام اللام في الرّاء، ويعلل ابن عصفور هذه المماثلة بقوله: "إنّ الراء إذا
أدغمت في اللام صارت لاما، ولفظ اللام أسهل من الرّاء لعدم التكرار فيها، وإذا لم تدغم الراء
2 ينظر:التحرير والتنوير، ص231/10.

 4 سورة المائدة، الآية 18 5 ينظر: ابن البزر ي عمد بن عمد (ت : 833ه) ، النشر في القراءات العشر، ص225/1 .

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 سورة الرعد، الآية } 29 . \\
& \text { 7 ينظر: النشر، ص226/1. } \\
& \text { 8 سورة آل عمران، الآية } 31 .
\end{aligned}
$$

كان في ذلك ثقل، لأنّ الراء فيها تكرار فكأفها راءان واللام قريبة من الرّاء، فتصير كأنك أتيت بثلاثة أحرف من جنس واحد."1 ${ }^{1}$

وإدغام الرّاء في اللّام أمر أيّدته الدراسات الصّوتية الحديثة²، يقول ابراهيم أنيس: "والذي يُيِرِ هذا الإدغام هو قرب المخرج مع اتحاد الصفة، لأن كُلاً منهما صوت متوسّط بين الشدّة والر خاوة، ولا يكاد يسمع للرّاء حفيف، مثلها في ذلك مثل أشباه أصوات اللّين اليت منها اللام، هذا لأن الراء في نظر الحدثين من أوضح الأصوات السّاكّنة في السّمع، و كلّ ما يتطلبه إدغام الرّاء يف اللّم، هو ترك التكرار المختصة به.

والتأثر في هذه الأمثلة هو من قبيل التأثر المقبل الكلي في حالة اتصال.
ومنه كذلك في قوله تعالى
، خفيفا، وقرأ الباقون بالتشديد، وهو الصَّواب، لأن وزنه تفتعلوفا فأدغمت التاء في الدَّال. فصيغة (تعتدوفا) ، مرَّت على مر احل حتى وصلت إلى الصيغة اليز توافق الصياغة العر بية وتيسِّر عمليَّة النطق: تعتددوفا

1 ${ }^{1}$ الششييلي ابن عصفور (597-669هـ) ، المتعع الكيبر في التصريف، ثغيق : فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، ط1، 1996، ص458.
2 ${ }^{2}$ أنيس، إير اهيم ، الأصوات اللنوية ، مكتبة النانيي، ط4 ، 1978،ص 200. 3 سورة الأحزاب ، الآية 49
4 4 ابن خالويه، المسين بن أمما ، إعراب القراءات السبع وعللها ، حقته وقدم له : عبد الرمهن بن سليمان العيمين ، مكنبة المابئي ، القاهرة ، ط2، 1992/01413، ص 203 .
 وتشديد الدَّال، وهو يريد: لا تفتعلوا، فأدغم التاء يف الدال لتقاربمما، ولأن الدال تزيد على
 كذلك يحدث أن يفن صوت التاء يف ما يقار به من الأصوات في المخر ج مت ظهرت صفة من صفات القوة في الصوت الباور له، من هنا ظهرت المماثلة التامة في قوله º الدال من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، " مع تحصُّ صوت الطاء بصفتي الإطباق والتفخيم اللتين ثيز انه .

$$
\text { يَّطهر } \leftarrow ~ ي ت ُ ط ه ر ~ \leftarrow ~ ي ط َ ّ ه ر . ~ . ~
$$

فالعر بية لغة تكره تتابع المقاطع القصيرة البهجدة، لذا فهي تلجأ إلى اختز الها عن طريق إسقاط الحر كة من أحدهما لتشكل من المقطين القصيرين مقطعا متو سطا مقفلا، وبذه الطريقة

$$
\text { تحوَّل كلٌّ من "تَتَفعَّل" و "تَتَفاعل" إلى "تَتْفَّل" و و"تْفْاعل". } 6
$$

"على أنه مت أدغمت التاء في الطاء سقط أول الكلمة فتزيد فيها ألف الوصل، فابتدأت فقلت "اطَّهرَّوا". 7 فز يادة ألف الوصل جاء ومن هذا القبيل - أي مراعاة عدم الابتداء بالساكن -، بَتلب همزة الوصل في (اثاقلتم) بعد


$$
\text { 1 سورة النساء ، الآية } 154
$$

2 نافِ: بن عبد الرهمن بن أبي نعيم أبو رويم ،أحد القُراء السبعة والأعلام ، ثقة صالح ،أقرأ الناس دهرا طويال ، وانتهت

55 الزجاجّ، أبو إسحاق ابر اهيم بن السري، معاي القر آن وإعر بابه ، شر وعثقيق : عبد ابليل عبده شلبي ،عالم الكتب ،
ط1، ، 1988/0 1408 ، ص 155/2.

$$
6 \text { الثنايب فوزي ، أثر القو انين الهُّتية في بِناء الكلمة ، ص207 }
$$

7 الزجاج، أبو إسحاق ابراهمم ابن السري ،معاين القر آن وإعرابه، 1988، ص155/2.

$$
\begin{aligned}
& \text { ³ ينظر : الفار سي ، الحهة ، ص 190،191/3 } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { سورة المائدة ، الآية } 06
\end{aligned}
$$

 طلبا للإدغام، واجتلبت همزة الوصل لإمكان تسكين الحرف الأول من الكلمة عند إدغاهه. 2 كذلك من المماثلة التامة المتصلة ما يقع في كلمتين على نو ما جاءت به قراءة أبي


 لام ألف على كيفية النطق هِا مدغمة، والقياس أن تكتب "إن لا" بنون بعد الهمزة عم لام ألف. 8 "فالتقاء النون الساكنة في آخر الكلمة مع صوت آخر مقارب لما فيا في المخرج في ألون كلمة ثانية، يؤدي إلى أن تتأثر النون بذلك الصوت، وقد يصل ذلك التأثر إلى درجة الإدغام التام ،أي تحول النون إلى جنس الصوت التالي ،فيجد الكاتب نفسه حيئذ بين الاستجابة لواقع النطق فيصل الكلمتين ،وبين أن يـــــظظ لكل كلمة ألمل رسمها. وقد قال أبو بكر أنباري، وهو يتحدث عن قطع ووصل (أن لا ):" فالمواضع التي كتبت فيها مقطوعة كتبت على الأصل لأن الأصل فيه (أن لا) فأدغمت النون في اللام لقرب غر جها منها". 9

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة التوبة ، الآية } \\
& \text { 23 التحرير والتنوير، ص 197/10 } \\
& \text { 3 سورة التوبة ، الآية } 117 \\
& \text { 4 }{ }^{3} \text { بن خالوريه، إعراب القراءاءات ،ص 257/1. } \\
& \text { 5 سورة النور الآية } 15 \\
& \text { 6" ينظر : ابن خالريه ، إعراب القراءات ، ص102/2. } \\
& \text { 7 }{ }^{7} \text { سورة التوبة ، الآية } 39 \\
& \text { 88التحرير والتنوير ، ص 201/10 }
\end{aligned}
$$




## - المماثلة الكلية المقبلة في حالة انفصال :

وقاعدة هكذا ماثلة شرحها ابن جني في قوله: "نإذا كان الأول من المثلين متحر كا ثّ أسكتهه وأدغمته في الثاني فهو أظهر أمرا وأوضح حكما ،ألا ترى أنَّك إنما أسكتنه لتخلطه


 قلبت التاء ظاءًا لقرب خرجههما وأدغمت في ظاء الكلمة. 5 إذ قرأ أهل الكوفة بالتخفيف، وقرأ الباقون بالتشديد، فمن شدّد أراد: تتظاهر فأدغم، لأنه فعل مستقبل وهذا جزم بالشرط، وسقطت النون للجزم، والفاء جوابه، وعلامة الجزم حذف النون، والأصل تظاهر ان6، ومثله كذلك الإدغام في قوله تعالى: هإِن تُبُدُواْ ألصََّدَقَتِ
 وعليه فالإدغام يف كل ما سبق إنّما هو كراهة اجتماع المثليين، يقول ابن جني: "إنا







والإدغام في المثليين المتحرّكين كثير الورود في القرآن الكريع وهو من أشكال التغير

 الكاف، وقرأه السوسي عن أبي عمرو بإدغامهما، وهو الإدغام الكبير ${ }^{2}$.
مع أن العلماء اختلفوا في مدى جودة إدغام المثليين المتحر كين في مواضع من الذكر الحكيم منها جاءت به قراءة جُلَّ القراء العشر ُ لقوله تعالى: وَوَيَخَيَن مَنْ حَحَّ عَنْ بَيَّنةِ وَإِشَنَ أْلَّهَ لَمَمِيعُ عَلِيمُ بالإدغام فالأصل (حَيِي)، فأدغم إحدى الياءين في الأخرى ومن أظهرها فهو أتم وأفصح. 6 وإن كان لمذا الإدغام ما يفسره، ويجعل اللّجوء إليه ضرورة للتيسير، فقد أشار القدامى إلى أن تخرّك الياء الأولى بالفتحة جعلها شببية بالحروف الصحيحة، يقول الفارسي:
 الكلمة متكونة من ثلاث مقاطع قصيرة مغتو حة: /حَـا يٍ/ يَا، وهذا نسيج تسعى العر بية إلى التقليل منه مت أمكن ذلك، فيصبح الإدغام في هذه الحالة، وسيلة لتحقيق الاقتصاد اللغوي، والذي يرى الحدثون أنه يتجلى في أمرين: "أولما أنّ الحر كة اليّ تكون بين المتماثلين قد سقطت، وين هذا تقليل في عدد الأصوات، وثانيها تقليل من عدد المقاطع القصيرة المتوحة المتتالية .

| 1 ${ }^{1}$ سورة البقرة، الآية 200. 2 ${ }^{2}$ الفار سي، الهحة، ص244/2. |
| :---: |
|  |  |

3 ماعدا نافع، وعاصم، ابن كيثير، والكسائي، ينظر: الأزهري معاني القراءات ، ص 440/1.

$$
\text { 4 سورة الأنفال، الآية } 42 .
$$

$$
5 \text { إعراب القراءات، ص } 225 .
$$

$$
6 \text { معاني القراءات للأزمري، ص 440/1. }
$$

7 الـجة، ص 140/4.

88 القراءات القرآنية ين العر بية و الاصوات اللنوية، ص 114.

## - المماثلة الكلية المدبرة في حالة اتصال:

جاءت في قوله تعالى: التاء في الظاء لقرب يخرجيهما²، ومن قرأ (يظّاهرون)، فهو في الأصل: يتظّاهرون، فأدغمت
 أمرين وظهر، مثل ضاعف وضعف، وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير: تظاهر وتظهُّر، ، ويدخل حرف المضارعة فيصير: يَتَهِّرِ، ويتَظاهَر، ثم تدغم التاء في الظاء لمقاربتها لها فتصير:

$$
\text { يظَّاهَر، ويظظَهُّهُ } 6
$$

فقرب المخرج هو أظهر وأوضح التعليلات لحدوث هكذا تأيري، فالتاء صوتٌ مهموس شديد، وهو صوت خفيف لا يصعب التكلم به بسرعة لذلك سمّاه علماء العر بية بالصوت
المهتوت: لأن الهتَّ في الكاملام سرده بسرعة.8.

زد على أنه ورد ساكنا مُعرى من الحر كة، وهذا ما يزيده ضعفا أمام صوت الظاء المفخّم المطبق، مع اشتراكهما في المخرج فكلتاهما من الأصوات الأسنانية اللثوية ،،ما يمع ايمل حدوث المماثلة أمرا ضروريا في هكذا نسيج. فمتى التقت الأصوات من أحياز واحدة ظهرت
4يحي بن وثاب:الأسدي مولاهم الكوفي ، تابعي ثقة كبير روى عن ابن عمر وابن عباس (ت 103هـ) ،غاية النهاية في
طبقات القراء ،ص2/331.
55 الفراء، معاني القر آن، ص138/3.
6 الفارسي، الحّجة، ص278.

$$
7 \text { ينظر: بشر كمال، علم اللغة العام الأصوات ، دار المعارف ـ دط،دت.ص } 101 .
$$

8 ينظر: اليييز بدر الدين عمود بن أممد، (ت855هـ)، شرح المراح يُ التصريف،حققه وعلق عليه : عبد الستار جواد

$$
\text { ، مؤ سسة المختار ، القاهرة، ط1 ، } 2007 \text { ، ص174. }
$$

9ينظ: أمهد غتار عمر، أمدل غنتار عمر ،دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب القاهرة ،القاهرة،1997، ص316.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة الجادلة، الآية } 02 . \\
& \text { 2 ينظر: التحرير و التنوير، ص10/28. } \\
& \text { 33 معاني القراءات، الأزهريري، ص 59/3. }
\end{aligned}
$$

الرّغبة في الاقتصاد في الجهد العضلي الذي يبذله اللسان حال قيامه بإخراج أصوات متقاربة في المخرج ومتتابعة في سلسلة الكلام.

وعلى هذا الأساس أيضا، أدغمت التاء في الصَّاء في قوله تعالى: زهِّنَّ آْمُمُصَّدَقِينَ
 فأدغمت التاء في الصّاد بعد قلبها صادا لقرب خر جيهما، تطلبا لخفة الإدغام . فهذا التماثل تمّ على النحو التالي: الُُصّدقين":

فأصل اللفظة (متَصَدِّقين)، ثم حذفت الفتحة فأصبحت الكلمة (مُتصدقين) ذلك أن الحر كة حصانة للحرفين فوجب حذفها حتى يتمكن من التصرف فيها، ثمّ قُلبت التاء صادا، ثمّ أدغمت الصاد في الصاد.فكان هذا من قبيل التأثر المدبر الكلي في حالة اتصال.
 والكسائي بالإدغام، والباقون بالإظهار على الأصل ومن أدغم فلأنّ التاء ساكنة للتأنيث، فلمّا كان السكون لها لازما كان الإدغام لازما، ولمّا كانت التاء أصلية في وَبَيَّتَ طَآِفَةٌ
و كانت حر كته لازمة وجب أن يكون الإظهار أحسن.5

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سورة الحديد، الآية18. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وإعراب القراءات ص ص351/1. } \\
& \text { 3 سورة النساء، الآية90. } \\
& \text { 4 سورة النساء، ، الآية } 81 \\
& \text { 5 }{ }^{\text {5ن خلاوية إعراب القراءات، ، ص136/1 } 81 .}
\end{aligned}
$$

قال الأزهري: من أدغم فليقرب خرر التاء من الطّاء، ومن أظهر فالأفما من كلمتين،
والإظهار أتُّ وأشيع '.

وقال أبو علي الفارسي في تحليله للإدغام في(بيت طائفة)، "أوجهه الإدغام أنّ الطّاء والتاء والذال من حيّز واحد، فالتقارب الذي بينهما يجريهما برى المثلين في الإدغام، ومّا يسسّن الإدغام أنّ الطّاء تزيد على التاء بالإطباق، فحسُن إدغام الأنقص صوتا من الحروف في


فالتاء حرف ضعيف للهمس الذي فيه والطاء حرف قويّ للإطباق والاستعلاء والشدّة
اللواتي فيها، فهو أقوى من التاء كثيرا، فإذا أدغمت التاء نقلتها من ضعف إلى قوّة مكرّرة"3. والملاحظ على تفسيرات القدامى السّالف سردها أها تركّز على قضية التقارب المخرجي بشكل كبير، وتجعله السبب الوحيد لحدوث الإدغام متم التقى الصوتان المتقاربان، غير أنّ في كام ابن خالويه إشارة مهمّة، ذلك أنه استحسن الإدغام في (حَصرَت صُدورهم) لا للقرب المخرجي بين التاء والصاد، ولا للقوّة الظاهرة في صوت الصاد، ذلك أنّه صوت صفيري ولكن لكون اتصال التاء بالصاد اتصالا مباشر بكيث لم تفصل بين الصّوتين بصوتٍ صائتٍ.

في حين أنه أوجب الإظهار في (بيَّت طائفة) للزوم صائت الفتح لصوت التاء. فهذا
الكالام يُعد إضاءة مهمة وليس بينه وبين ما يتحدّث عنه الخدثون من القوّة الموقعية إلّا القليل من التفصيل، فموقعية التاء فُّ(حَصرِتْ صدور رهم) هي ناية المقطع والصّاد في بدايته والبداية أقوى وأصمد بخلاف النهاية.
11 الأزهري، معاني القراءات، ، ص313/1.
2 النار سي، الحجة، ص173/3.



والملاحظ أن هذا الشكل من الإدغام، يندرج ضمن الإدغام الرّجعي حيث يكون موقع
الصوت المدغم سابقا، وهو في هذا الموقع يكون دائما فاية المقطع، فهو ضعيف عرضة للتأثر بالصوت التالي في حين أنّ الصوت التالي أكثر قوّة لأنّه بداية المقطع، فهو مكمَّن في موضعه ${ }^{1}$ ، أمّا صفات القوّة التي تتميّز هِا الصَّاد، فلا شأن لما في الإدغام، ذلك أنّ الصفات لا تأثير لما حين يتعلّق الأمر بالأصوات اليت من بحموعة واحدة.

ومن قبيل المماثلة الكلية المدبرة المتّصلة، ما جاء في قراءة جمهور القراء لقوله تعالى: ج.
 لأنّ الأصل (تتصدّقوا)، أدغمت التّاء في الصّادٌ3، وما جاء في قراءة رويس عن يعقوب

 تساءل، وأصله يسَّاءلون أدغمت التاء في السّيّن، لقرب مكان هذه من هذه، ${ }^{6}$ فهما بجتمعان في كوغما من حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وبتمعان في الممس 7 .

11 ${ }^{1}$ :يظر: شاهين ، عبد الصبور ،أئر القراءات في الأصوات والنحو العربي، مكتبة الهابيي ن القاهرة ، ط1،
1987،ص237.

$$
\text { 2 سورة البقرة، الآية } 237 .
$$

3 ي ينظ: : ابن خالوية، إعراب القراءات، ص 140/1، الفارسي، الحجة، ص3/96.

$$
4 \text { سورة الأحزاب، الآية } 20 .
$$

55 التحرير والتنوير، ص 302/21.
 تسوّى) مُمالة خفيفة أرادو اجميعا (تتسوى)، فأمّا نافع وصاحبه فأدغما التاء فيُ السّين ${ }^{2}$. تَتْسَوى < تَسَوى. فكل من التّاء السين من خرج واحد، إلا أن السّين ثتاز بصفة قوّة وهي صفة الصغير، زِد على أنّ التاء جاءت ساكن اكنة غير عصصّنة مُما يُعلها عرضة التا لتأثر، ،


- المماثلة الجزئية المقبلة في حالة اتصال:

 يجيتمعا، فأبدلت التاء ذالا، لأفما من غرجهما لتقرب من الذال، ثمّ أبدلت الذّال دالا وأدغمت5، "ذلك أفم وجدوا التاء إذا سكنت واستقبلتها ذال دخلت التاء في الذال فصارت ذالاً، فكرهوا أن تصير التاء ذالاً فلا يعرف الافتعال من ذلك، فنظروا إلى حرف يكون عدلاً بينهما في المقاربة فجعلوه مكان التاء ومكان الذّال." ${ }^{\text {الالا }}$

2 ${ }^{2}$ ابن خالويه، إعراب القراءات ص 134/1، وينظر: الحجة للفار سي ص 161/3-162 ـ 162 33 معاني القراوات، ص1 1 /441. 4 ${ }^{4}$ سورة آل عمر ان، الآية 45.



 العلمية ،بيروت ، لبنان ط2، 2007 ،ص229/1.

وقد فسّر الزجاج هذا الإبدال بأسلوب علمي متاز فذكر أنّ الذّال حرف بههور لا يككن للنفس أن يجري معه لشدّة اعتماده في مكانه، والتاء مهموسة فأبدل من خرج التاء حرفا بجهوراً يشبه الذال في جهرها، وهو الدال فصارت(تذدخرون)،ثمّ أدغمت الذّال في الدّال

$$
\text { فصارت(تدّخرون) وجائزٌ فيها (تذّخرون). } 1
$$

فلهذه الصيغة طريقتان إذن، إحداهما: قلب الذّال المعجمة دالاً وإدغامها فيها فتصير دالاً مشدّدة (ادّخر) وهذا هو الأكثر ²، ويندر ج هذا التأثر ضمن المماثلة الجزئية المقبلة في حالة اتصال. والثانية: قلب الذّال المهملة إلى دال وإدغامها فيها فتصير (اذخر)، وهذا هو الأقل³، وهذا التأثر مدبر كلّي في حالة اتصال. ومن هذه المماثلة أيضا قراءة الكسائي لقوله تعالى هو هَلْ يَسَتَطِيعُ رَبُّكَ 4 بَ بالتاء ونصب الباء واللّام المدغمة في التاء5.يقول أبو علي الفارسي: "وأمّا إدغام الكسائي اللام في
التاء فحسنٌ... إنّما يكسن ذلك بكسب قرب الحرف من الحرف"'.

وحقيقة الأمر أنّ اللام في هذه الحالة في موضع ضعف، فعدم تحصّنها بصائت جعلها غُرضة للفناء والتأثر .ما يجاورها من أصوات، في حين أنّ التاء تحتلّ قوّة موضعية تفرض عليها التأثير على الصّوت السّابق لما غير ذي صائت.

1 ي ينظر: الز جاج، هنذيب معاني القر آن وإعرابه، ص 276/1.
 3 ${ }^{3}$ تسm، الصنحة نفسها
4 سورة الائدة، الآية 112.
55 الفار سي، الحمة، ص 275/38.
6 الفارسي، المجة، ص 275/3.
-
وهي اليت يحدث أن يفصل بين حرفي المماثلة بفاصل عادة ما يكون صوتاً صائتاً، فيُجنح
إلى حذف الصّائت بداية حتي يتيسّر دمج الصّوتين في بعضهما البعض.
من ذلك اختالف القراء في إظهار الدال وإدغامها من قوله عزّ وجل: وِيَيَأَهُّا أْلَّذِينَ

بإدغام الدّالين الأولى في الأخيرة، وقرأ نافع وابن عامر:(من يرتدِدْ منكم عن دينه) بإظهار
الدّالين وجزم الأخيرة².

وحجّة من أظهر هما و لم يُدغم: أن الحرف المُدغم لا يكون إلّا ساكنا، ولا يمكن الإدغام في الحرف الذي يُدغم حتى يَسَكَّنَ، لأن اللّسان يرتفع عن المدغم فيه ارتفاعة واحدة، فإذا لم يسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة، فإذا ملم يرتفع كذلك لم يمكن الإدغام³.من هنا كان لِزامًا من أجل حدوث الإدغام أن يتمَّ التخلّص من الحر كة الفاصلة بين الدّالين وذلك عن طريق حذفها، فالأصل يرتدد، أدغمت الدّال الأولى في الثانية وحُرّكت الثانية بالفتح لالتقاء السّاكنين 4.

ومثله لقوله تعالى: يفعل وقرأ الباقون (يصَّاَححا) ير يدون يتصالحا فأَدغَموا. ${ }^{6}$ والمعنى(يصْطَلِحا) ثم أدغم. 7

1 1 سورة المائدة، الآية 54.
2 الفارسي، الهجة ، ص3 /232. 3 /232.
3 نفسه، ص 232/3.
4 الزجاج، معاني القر آن و إعرابه، ص 182/2. 5 سورة النساء، الآية 128.
6 ${ }^{6}$ ابن خالويه، إعراب القراءاء، ص 128/1، وينظر: الأزهري، معاني القراءات، ص 318/1. 7 النحاس، معاني القر آن، ص 206/2.

فالتماثل في صيغة (يصّالحا) كان على النحو التالي:
يصّالحا


" والعلَّة في أن لم ينطق بتاء افتعل على الأصل إذا كانت الفاء أحد الحروف الّيّ ذكرها
وهي حروف الإطباق، أنّهم أرادوا بتّنيس الصوت وأن يكون العمل من وجه واحد بتقريب الحرف من الحرف ، وهذا يدلك من مذهبهم أنّ للتجنيس عندهم تأثيرا كبيرا."3

(المعتَّرِرن)،من اعتذر، أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرجين بقصد التخفيف .
ومن التمـــــاثل المنفصل في كلمتين ما ورد في قوله تعالى: هِلاَلا رَيْبَ "فِيهِ "هُدَى
لِلّْمُتَّقِينَ

$$
\text { 2 }{ }^{1} \text { سورة التحريبر والتنوي، الآية ص 275/10. }
$$

 البصري، تُقيق: إبراهيم مصطفى، عبد اللّ أمين، إدارة إحياء التراث القتيه، ط1، 1373ه/1954م، ص 324/2.325

$$
4 \text { سورة التوبة، الآية } 90
$$

55 التحرير والتوير، ص 292/10. وينظر: الأزهري، معاني القراءات، ص 460/1. 6 سورة البقرة، الآية 02. 7 ابن خالويه، إعراب القراءات، ص 55/1.

الكلمتين ثقلا يعادل إعادة الحديث مرتين أو كخطوٍ مقيّدٍٍ فأسكن الحرف الأول وأدغمه في الثاني ليعمل اللسان مرة واحدة"1.

أبوعمرو بالإدغام لقرب القاف من الكاف. ${ }^{3}$ وإدغام القاف في الكاف حسنٌ لأها من حروف الظهور 4.

إن الأساس الَّذي تنطلق من منه ظاهرة الادغام كوها أكثر أشكال المماثلة التامة يين الصوامت هو الرغبة في التيسير والجنوح نو السهولة، وشواهد الذكر الحكيم تعزِّز هذا المطلب النطقي المهم، ثم إن التفسيرات العلمية لمذه الظاهرة اللغوية، يراعى فيها الصوت من منطلق صفاته وخصائصه بإزاء بحاوره ،ويراعى فيها نسيج بناء الكلمة من حيث تشكالات البنية المقطعية ،بيث يصبح بالإمكان الوقوف على قانونين كبيرين يضبطان المماثلة ين الصوامت، أحدهما امتلاك أحد الصوتين صفة قوة تُنحه أولوية البقاء، وثانيهما قوة موقعية ذلك أنه متى تُصَّن الصامت بصائت، كان ضمن نواة المقطع مُا يمنحه فرصة البقاء .
2- الــــــماثــــلة بين الصَّــــــائت:

إن الجنوح نو السهولة والتيسير طريق تتخذه العر بية مع الصَّوائت، كما تتخذه مع الصوامت، وإن اختلفت أشكال ذلك تبعا لاختلاف طبيعة الصوت الصائت، ومن أظهر أشكال المماثلة بين الصوائت، مُا تَّ استخر اجه من القر آن المدني، مايلي:
1 ابن خالويه، إعراب القراءات، ص 56/1.

$$
\text { 2 سورة التحريه، الآية } 05 .
$$

33 إعراب القراءات، ابن خالويه، ص 375/1 ومعاين القراءات، الأزهري، ص 77/3.
4 الفارسي، المجة، ص 303/1.
أ- الإتبــــــع:

الإتباع مظهر من مظاهر المناسبة الصوتية، التي تخلق التوافق والتوازن الإيقاعي يين الحر كات المتنافية، التي تؤدي إلى الثقل النطقي، حيث تعمل المناسبة على التخلّص من هذا الثقل عن طريق ذلك التوازن الإيقاعي الذي يقوم على الملائمة بين الحر كات . . فهو من أمثلة الانسجام يين الصوائت ولون من ألوان المماثلة على مستوى الصوائت لضرب من التشاكل، والفرار من
 وله أسباب عدة تؤدي إلى اللجوء إليه، منها: - تُقيق التوافق الحر كي، والتقريب بين الأصوات، ومن أشهر حالاته كسر فاء الكلمة اليت عينها حرف حلق مكسور، وهذا من باب اختلاف اللهجات، فإذا كانت عين الكلمة حرف حلق مكسور، كسروا فاء الكلمة إتباعاً لكسر العين.


يقول ابن خالويه: "أما كسر الماء مع أن أصلها الضَّمُّ فمن أجل الياء أو الكسرة اللتين تقعان قبلها، والماء تشبه الألف لموافتتها لما في المخرج من الحلق ولما فيها من الحفاء، فكما خو بالألف نخو الياء بالإمالة من أجل الكسرة أو الياء كذلك كسروا الهاء للكسرة والياء، وذلك حسنّ ليتجانس الصّوتان و يتشاكالا"، فطلبًا لتشاكل الحروف يحسن الكسر في الماء يف: (فيه هُدى)

ومن أسبابه، عمل اللسان من وجه واحد، ذلك أنه إذا تّّ التقريب يين الحرفين المتجاورين في الحر كات، كان في ذلك خِّة لأن اللسان يعمل عمال واحدا.

1 ي يُظ: عفيفي أمدا، ظاهرة التخفيف في النحو العري، الدار المصرية البنانية ،ط1996،1 ،ص 140 - 143. 22 ينظر:النامدي، عزة بن سعد، التعليل في الدراسات الصوتية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامععة أم القرى، 1

$$
\begin{aligned}
& \text { السعودية ، 2004/01425.ص } 319 . \\
& \text { 3 الفارسي أبي علي،انجة، ص207. } \\
& \text { 4 نفسه، ص208. }
\end{aligned}
$$


كسر أتبع الكسرَ الكسر ،وقرأ هزة والكسائي، (فالإمه الثلث) في قوله تعالى فِفَلِأُمِّهِ
ألسُّدُسُ"، "،بكسر الممزة لكسرة اللّام. ${ }^{4}$ ووجه في قراءة حمزة والكسائي أنّ الممزة حرفٌ
مستثقل بدلالة تغفيفهم ها، فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة، ليكون العمل فيها من وجهٍ

$$
\text { واحدٍ }{ }^{5}
$$




فمن أجل تيسير عمل اللسان، آثر بعض القراء الإتباع في مواطن عحدّدة من القرآن

الجمهور (خُطْوات) بضم فسكون على أصل جمع السّالامة، وقرأه ابن عامر، وحنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم بضم الخناء والطاء على الإتباع، والإتباع يساوي السكون في الخفّة على اللسان 9

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة النحل ، من الآية78. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 سورة النساء، الآية } 11 . \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { ابن خالويه، إعر اب القراءاءات السبع، ص139. } 129 . \\
& \text { 51 الحجّة، لأبي علي الفار سي، ص137/3. } \\
& \text { 6 سورة الهجر ات، الآية } 04 . \\
& \text { 7 الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص226/27. } \\
& \text { 8 سورة البقرة، من الآية } 168 . \\
& \text { 99 الفارسي، الحجة، ص 103/2. }
\end{aligned}
$$

ومن مظاهر الإتباع والدّواعي اليت أدت إلى الحاجة إليه، كراهة الانتقال من الكسر إلى الضّم أو العكس، فالبناء الذي يعتمد على الانتقال من الكسر إلى الضّم مستثقل عند العرب، وإذا كان المروب من الكسر إلى الضمّة للإتباع فيه شيء من الثقل بسبب وجود الضمّتين، فإن تاثلهما مع كوغما ثقيلين أخفّ من الاختلاف . فالثقل في الانتقال من الكسر إلى الضمّ ليس راجعا كما يقول ابن جني إلى الحروف،

$$
\text { وإما هو استثقال منهم للخروج من ثقيل إلى ما هو أثقل. } 2
$$



البصر يين، أفهم كرهوا أن يخر جوا من كسر إلى ضمٌّ، فضمّوا ليُتبعوا الضمّ الضمّ. ومنه جمع الكثرة من (فَعَل) يمّمع على(فُعُول)، والأجوف اليائي منه أخف من الواوين
 قال أبو منصور: من ضمَّ أول هذه الحروف فلأهنا مبنية على (فُُول) بضم الفاء، ومن كسر اعتلَّ بالياء ، فأتبع الكسرة الكسرة، كما قالوا : أبيض وبيض. 7

1 ${ }^{1}$ يظر: الاستراباذي، رضي الدين عمد بن الخسن ت686ه، شرح الشافية ابن الماجب، تح : عهمد عي الدين عبد

23 يُظر: ابن جي، سية سر صناعة الإعراب،ص 34/1.1 الآية.
ـ ابن خالويه، إعراب القراءات السبع، ص 135/1.


$$
\begin{aligned}
& \text { الكتب العلمية ، ،يروت، ص2 } 18 \text { /669. } \\
& \text { 6 سورة البقرة، من الآية } 189 \text { ، } \\
& \text { 7 الأزهري ،معاني القراءات ، ص195/1 }
\end{aligned}
$$

لقد علَّل الحدثون يختلف مظاهر الإتباع منا ذكرنا، ومنا لم يتهيَّء لنا شواهد تثيله بالرغبة في تحقيق الانسحام الصوتي، ${ }^{1}$ فضمٌٌ الميم وهو من باب الإتباع في قوله تعالى: أُوْلَآَكَكَ
 الانسجام مع ما قبلها وذلك تأثر تقدمي. كما يعد الإتباع شكالا من أشكال الاقتصاد في الجهد العضلي، ذلك أن الإنسان في نطقه لأصوات لغته يميل إلى الاقتصاد يف المهد العضلي وتلمُّس أسهل السبل، مع الوصول إلى ما يهدف إليه من إبراز المعاين وإيصالها إلى المتحدثين معه، فهو لهذا يميل إلى استبدال السّهل من أصوات لغته بالصّعب الثّاق الذي يمتاج إلى بهرد عضلي أكبر . 5

 أبو جعفر بضمّ السّيّن ضمّة إتباع. ومنه قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب (نُكُرُ) بضمّتين، فَ قوله


1 ينظر: العبيدي ، شعبان عوض محمل ،التعليل اللغوي في كتاب سيبويه ،منشورات جامعة قار يونس،

$$
\begin{aligned}
& \text { لييا،ط1999،1،1 ص } 181 . \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سورة البقرة، الآية 199 } 159 . \\
& \text { 3 }{ }^{3} \text { سورة آل عمر ان، الآية } 139 . \\
& \text { 4 ينظر: الجندي أمدا علم الدين، اللهـهات العر بية في التراث ، ص } 272 \text {. } 235 \text {. } \\
& \text { 55 إبر اهم أنيس، الأصوات التلنوية، ص 235، } 236 . \\
& \text { 6' }{ }^{6} \text { البقرة ، من الآية } 185 \text { ائرئ } \\
& \text { 77 التحرير والتنوير، ص ص 335/28. } \\
& \text { 8 }{ }^{8} \text { سورة الطادق، من الآية08 }
\end{aligned}
$$

ومنه قراءة أبو بكر عن عاصم بضمّ الزّاي، في قوله تعالى فَرْرهُنَّ إِلَيَكَ ثُمَّ
 حالة اتصال.

إن الإتباع إذن من التغيرات الصّوتية التي قدف إلى إحداث نوع من المماثلة يين الصّوائت، وهي تعكس فهجة من اللهجات أو قراءة من القراءات، والقرآن الكريم بدوره استوعب هذه الظاهرة من منطلق استيعابه للهجات العرب المختلفة، وللقراءات القرآنية ولا يمنحه الإتباع من انسجام ومماثلة بين الصّوّائت. ب- الإمـــــالة:

الإمالة لغة: من الميل، وهو العدول عن الشيء، والإقبال عليه و كذلك الميلان، ومال الشيئ يميل ميلا وممالا وميلا، ومن معانيها: مالت الشمس ميولا، ضيعت للغروب أو زالت عن كبد 3 السماء 3

أما اصططاحا فقد تعددت تعاريفها، فسيبويه بداية يشرح ماهيتها، بقوله " فالألف تال إذا كان بعدها حرف مكسور، وذلك قولك: عِابد وعِالم ومِساجد ومِِِاتيح وعِذافِر وهِابِيل، وإنما أمالوها للكسرة الَّي بعدها أرادوا أن يقر بوها منها."4

1 الرعيني ، أبو عبد الله عمد بن شريح (ت476) ، الكايف في القراءات السبع، تح : أممد عمود عبد السميع الشافيي، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ن ط1، 2000/01421م، ص88/1، 2 سور رة البقرة ، من الأية 260. 2 ،


 الرفاعي، الرياض، ط2، 1982/02م، ص117/04.

ويشير إليها في موضع آخر بقوله" ومَّا تمال ألفه قولمم : كِيَّال وبِيَّاع و ومعنا بعض من

الكسرة الَّتي تكون قبلها نو : سِراج وجِمال."1

ويعرفها المبرد، فيقول " هو أن تنحو بالألف نو الياء، ولا يكون ذلك إلا لعلة تدعو إليه. 2 " و يقول مرة أخرى مبيِّنا أن سببها هو الكسرة أو الياء: "و كذلك إذا كانت قبلها كسرة أو ياء غو قولك: عِبِدهو جِبِال، كل هذا إمالته جائزة، فأما عيال فالإمالة ألزم، لأن مع الكسرة ياء." ${ }^{3}$

وحقيقة الإمالة عند ابن جني "إنا هي أن تنحو بالفتحة غنو الكسرة فتميل الألف الي
بعدها نو الياء لضرب من بتانس الصوت. "4

و يشر حها في الحصائص بقوله:"" ألا تر اك قرَّبت فتحة اليّن فيُ عالم من كسرة اللام منه

$$
\text { بأن نوت نو الكسرة فأملت الألف نو الياء. } 5 \text { " }
$$

ويفصِّل فيه صاحب المفصَّل فيوضح أن "اإمالة هي عدول بالألف عن استوائه،
وجنوح به إلى الياء فيصير خرجه بين خرج الألف المضخّمة وبين خرج الياء."6

وفي شرح الشافية جاء تعريفها مقصورا على إمالة الفتحة نو الكسرة، فيقول :
"الإمالة أن تنحى بالفتحة نو الكسرة7 "،وقد علَّل شارحه ذلك بقوله (( وإنا لم يقل )) ينحى بالفتحة خو الكسرة والألف نو الياء، لأن الإمالة على ثلاثة أنواع : إمالة فتحة قبل الألف إلى الكسرة، فيميل الألف نو الياء، وإمالة فتحة قبل الماء إلى الكسرة كما في ((رحمة))، وإمالة


فتحة قبل الراء نوو (( الكبر)) فإمالة نحو الكسرة شاملة للأنواع الثلالة، ويلزم من إمالة فتحة الألف نخو الكسرة إمالة الألف نخو الياء، لأن الألف الخض لا يكون إلا بعد الفتح الخض، ويميل

إلى جانب الياء بقدر الفتحة إلى جانب الكسرة ضرورة، فلما ألز مها لم تحتج إلى ذكرها ." وهو يشير هنا إلى نقطة مهمة حيث حدَّد الإمالة بقوله: "وإنما تسمى إمالة إذا بالغت في إمالة الفتحة نو الكسرة، ومالم تبالغ فيه يسمى (( بين اللفظين))، وترقيق، والترقيق إنما يكون في الفتحة التَّي قبل الألف فقط. ${ }^{2}$ فكأنما يريد أن يقول أن الإمالة هي المبالغة في إمالة الفتحة ليصل نطقها إلى نطق الكسرة، وما عداها لم تسمَّ إمالة، مع أن كثيرا من العلماء قد عدُّو الإمالة درجات حسب ميل الفتحة أو الألف إلى الكسرة أو الياء. 3 وهي ظاهرة اختيارية يقول السيوطي " الإمالة هي أن تنحى جوازا بالألف نخو الياء،4" فالكالام مبيز على الفتح وللمتكلم أن يختار طريق الإمالة إن هو أراد ذلك، على أن إمالة الألف نوو الياء إنما هي نتيجة لإمالة الفتحة نوو الكسرة، لذلك يتم السيوطي كالامه بقوله " ولا يمكن أن تنحى هِا نـو الياء حتى ينحى بالفتحة نحو الكسرة فيحصل بذلك التناسب". 5 فعلماء العربية يظهر من تعاريفهمَ إدراكهم أن العلاقة بين الكسرة والياء علاقة كمية، و كذلك هي بين الفتحة والألف، وعلى هذا الأساس لم تكن إمالة الألف نو الياء إلا نتيجة لإمالة الفتحة نخو الكسرة،"فحقيقتها أن ينحى بالفتحة نو الكسرة، فتميل الألف - إن كان

$$
1 \text { نفسه ، الصفحة نفسها . }
$$

2 ${ }^{2}$ سفر، علي عبد العزيز ، الإمالة والتفخيم في القراءات القر آنية حتى الرابع هجري (دراسة مع تحقيق كتاب الاستكمال لابن غلبون، الجلس الوطين للثقافة و والفنون والأدب ، ط1، 2001/01421م، ،249. 3 نفسه ،ص49.
4 السيوطي ، جالال الدين ،همع الموامع فـ شرح جمع الجوامع ، شرح وتعيق: عبد العال سالم مكرم ، عالم الكتب ،

$$
\begin{aligned}
& \text { القاهرة ، 2001/01421، ص 200/2. } \\
& \text { 5 نفسه، ص 200/2 }
\end{aligned}
$$

بعدها ألف - نو الياء. "11 فمعنى (أن ينحى) شامل لإمالة الألف، لأن فيها أيضا إمالة التتحة نو الكسرة كما يفيده تقر يره وقضية صنيعه أنا عمل واحد يلزمه - عند وجود الألف- عمل
آخر ."2"2

ويوضح أبو عمرو الدالين هذه الفكرة أكثر حين يقول" من اختار الإمالة نحا بالفتحة غنو الكسرة فمالت الألف الَّتي بعدها نو الياء، فكذلك إذا أريد تقر يبها من الياء لزم أن تقرب الفتحة التي قبلها من الكسرة ،" وإلى مثل ذلك يذهب المكي القيسي، ففي كتاب التصرة يقول: " معنى الإمالة هو أن تقرب الألف نو الياء ... وإذا قربت الألف إلى الياء في الإمالة مل يكن ذلك حت تقرب الفتحة الَّي قبلها نو الكسرة .3 فالإمالة عند صاحب الكشف إذن "ماهي إلا تقريب الألف نو الياء، والفتحة اليّ قبلها نحو الكسرة .4"
فهذه التعاريف بتعل من إمالة الألف نو الياء فرع من أصل هو إمالة الفتحة نو الكسرة، على أن بعض علماء القراءات يتبنون مذهبا غتلفا إذ يمعلون إمالة الألف إجراء مستقلا عن إمالة الفتح غو الكسر، فهاهو ابن الجزري يعرف الإمالة بقوله" والإمالة أن تنحو
 تنحى بالفتحة غو الكسرة وبالألف نخو الياء".6 على أن الفرق بينهما من ناحية الخصائص الصوتية، لا يعدو أن يكون فرقا في الكمية، فالألف فتحة طويلة، والياء كسرة طويلة.

11 ينظر: شر ح الأشوني على ألفية ابن مالكُ (المسمى منهج السالك إلم ألفية ابن مالك )،"تح :عمد عي الدين عبد المميد: مطبعة مصطفى البابي الملي ، مصر ، ط2، 1939/01358م ما ما ص20/4. 2 ينظر: حاشية الصبان على الأنشوي ، ص220/4.


$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }{ }^{4} \text { الكشف ،ص 168/1 } \\
& \text { 55 النشر في القراءات العشر، ص 24/2. } \\
& \text { 6 }{ }^{6} \text { الحاف، ص7/1/18. }
\end{aligned}
$$

والإمالة ظاهرة صوتية شائعة في القراءات القرآنية، وقد جاءت بعض الروايات عن الببي صلى الله عليه وسلّم، أنه قد أمال في بعض كالمه فلمّا سُئل: أتميل والإمالة ليست لغة

$$
\text { قر يش، أجاب أهنا لغة الأخوال في بني سعد. }{ }^{1}
$$

فالإمالة أو التفخيم من أظهر الصور اللّهجية الَّيّي تعكس أثر البيئة الجغر افية والبيئة الاجتماعية في النشاط اللغوي، فمثل هاتين الظاهرتين الصوتيتين، هو الَّني يكدد بحال الاستعمال اللغوي، وييين بيئته وحدوده الجغر افية المعينة، وانتماءه الاجتماعي الخاص، ويفسِّر لماذا يميل بعض الناطقين إلى سهولة اللفظ فُيميل أو يَميل إلى المتانة. ${ }^{2}$ يقول سيبويه: "واعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق غيره من العرب مُن يميل، ولكنه قد يخالف كل واحد من الفريقين صاحبه ، فينصب بعض ما يميل صاحبه، ويميل بعض ما


والإمالة هي مُّا نزل به القر آن الكريی، ${ }^{4}$ وإن لم تكن قاعدة من القواعد الملزمة لأي قارئ من قرَّاء الذِّكر الحكيم، لأنه في موقع المختار بين استعمال قراءة الإمالة وعدمه وإذا ثبت
 التيسير على الأمة في تلاوتا للذِّكر الحكيم .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { ينظر: الاتقان، ص 91/1. } \\
& \text { 23 الكتاب، ص125/4. } \\
& \text { ³ ينظر: ابن اليزري، أبو الخير عمدا بن عمدل، منحد المقرئين ومرشد الطالبين، خلمهو وعين به: عبد المليم بن عمد قابة ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 هادي فر، التفسير اللغوي الاجتماعي للقراوات القرآنية، عالم الكتب اللمديث، إربد، الأردن،ط1، 2008/01429، } \\
& \text { ص. } 89 \\
& \text { 5 تُم حسان، البيان في روائع القرآن، ص303. }
\end{aligned}
$$

على أن الإمالة في حقيقتها ليست إلا صورة من صور نطق الألف أو صورة من صور
 ولذا عدَّها ابن جني ضربا من ضروب الإدغام الأصغر، يقول :"وأمّا الإدغام الأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف، وإدناؤه منه من غير إدغام يكون هناك وهو ضروب، فمن ذلك الإمالة، وإنَّما وقعت في الكالام لتقريب الصّوت من الصّوت، وذلك نوي عالم و كاتب، وتسعى وقضى واستقضى، ألا ثُراك قرّبت فتحة العين من عالم نو كسرة اللام منه بأن نوت بالفت بالفتحة غو الكسرة، فأملت الألف نحو الياء."2 ${ }^{2}$ "فالغرض من الإمالة تقر يب الأصوات بعضها من بعض لضرب من التشاكل،" "3 والدليل
 4. والواو، واجتماع السين والدال

ففي تقريب الياء من الألف تقريب غخرجي يخفف عبء بعد المسافة بين خرج الألف ومنها الفتحة، عن خر ج الكسرة ومنها الياء.
فعلة الإمالة إذن "أن الألف والياء وإن تقاربا في الوصف، قد تباينا من حيث أن الألف من حروف الحلق، والياء من حروف الفم فقاربوا بينهما بأن نووا بالألف نو الياء،.... ولا يمكن أن ينحى بالألف نو الياء حتى ينحى بالفتحة نو الكسرة فيحصل بذلك التناسب . على أنه مت أميلت الألف فلابد من إمالة الفتحة الَّي قبلها، فيكون ذلك مبدأ الإمالة في الفتحة، وتتبعها الألف على النحو الَّني نشأت عليه، فتحصل الإمالة في الألف بككم الابخرار

163 المطبي، غالب فاضل، في الأصوات اللعوية دراسة في أصوات المّّ،منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العر اق،1984،ص
2 ينظر : ابن جي، الخصائص، ص 141/2.

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 شرح الفصل، ص54/9. } \\
& \text { 4 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها } \\
& \text { 5 ينظر : هع الموامع ، ص 200/2. }
\end{aligned}
$$

##  

والتبع للفتحة، والأصل في هذا أن أحرف العلة الثلاثة فروع عن الحر كات الثلاث، وناشئة
عنهن، والحر كات هي أمهات الأحرف الثلاخة وأصولن..

فالغاية من الإمالة إنا هي تُقيق سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والاغدار أخف على اللسان من الارتفاع، فلهذا أمال من أمال، وأما من فتح فإنه

$$
\text { راعى كون الفتح أهنن أو الأصل. }{ }^{2}
$$

واللسان مع الفتح يكاد يكون مستويا في قاع الفم، فإذا أخذنا في الصعود نو الحنـك الأعلى،بدأ حيئذ ذلك الوضع الَّذي يسمى بالإمالة، وأقصى ما يصل إليه الإنسان في صعوده نو الحنك الأعلى، هو ذلك المقياس الَّذي يسمى عادة بالكسرة طويلة كانت أوقصيرة، فهناك إذن مر احل بين الفتح والكسر لامرحلة واحدة، من أجل ذلك كان القدماء يقسمون الإمالة إلى نوعين: إمالة شديدة وإمالة متوسطة. 3

على أن علماء العربية، قد وضعوا لهذه الظاهرة الصوتية الاختيارية، ضوابط عصورة
أشهرها ستة وهي:

- كسرة تكون قبل الألف وبعدها وياء قبلها.
- انقلاب الألف عن الياء.
- تشبيه الألف بالألف المنقلبة عن الياء. - كسرة تعرض في بعض الأحوال. - على أن لا يمنع من ذلك مانع. 4



$$
\begin{aligned}
& \text { 2 ينظر : النشر، ص28/2،و السيوطي، الإتقان في علوم القر آن ، ص259/1. } \\
& \text { 3 ينظر: : النشر، ص24/2.28. } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { ينظ: الكتاب، ص121/04 ص1 }
\end{aligned}
$$

" فالألف تال إذا كان بعدها حرف مكسور وذلك قولك عِابد، وعِالم ومِساجد، وِوفاتيح، وعِذافر وهِابيل،" "و كذلك إن كان بينها وبين الألف حرفان، الأول الساكن، لأن الساكن ليس بكاجز قوي ... وذلك قولمم سربال وشمبِل وعِماد و كِلِاب."1 ومن أسباب الإمالة، كذلك الإمالة للإمالة،" وقال ناس رأي عمِادا، فأمالوا للإمالة، كما أمالوا للكسرة .2" كما أن ابن جني ذكر هذه الأسباب وعبارته في ذلك " والأسباب الّّي بجوز لها الإمالة ستة وهي : الكسرة، والياء، وأن تكون الألف منقلبة عن الياء، أو تكون .متزلة
 على أن صاحب الكشف يحصر لنا أسباب الإمالة في ماور ثلاذة كبرى، يقول "اعلم أن العلل الَّتي توجب الإمالة ثلاث: وهي الكسرة، وما أميل ليدل على أصله، والإمالة لإلمالة."4

وخصها الدارسون العدثون، انطلاقا من كلام العرب، ومَّا قرَّره علماء العر بية في ما يلي: - الإمالة لأجل الكسرة السابقة.

- الإمالة لأجل الياء السابقة. - الإمالة لأجل الكسرة المتأخرة. - الإمالة لأجل الياء المتأخرة. - الإمالة لأجل الكسرة المقدرة. - الإمالة لأجل الياء المقدرة. 5 - ويْ دراسات أخرى حصرت أسباب الإمالة فيما يلي: 2



$$
\begin{aligned}
& \text { 51 إإمالة والتفخيم فُ القراءات القر آكنية ،ص } 114 .
\end{aligned}
$$

- الإمالة لأجل الكسرة العارضة. - الإمالة لأجل الياء العارضة. - الإمالة لأجل الإمالة. - الإمالة لأجل الثبه. - الإمالة لكثرة الاستعمال . - الإمالة للفرق يين الاسم والفعل.

فلإمالة إذن علل تضبط تواجدها في التشكيل الصّوتي للغة، فالإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من الأسباب اليّ ذكرت، فإن فقدت تلك الأسباب لزم الفتح وإن وجد شيئ منها جاز الفتح والإمالة، فعلى هذا " فما من كلمة تمال إلا وفي العرب من يفتحها، ولا يصح أن يقال كل كلمة تفتح فني العرب من يميلها، فاستدللنا باطراد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح وفرعية الإمالة."1
على أن الظاهر أن من أبرز عللها تواجد الكسر في الكلمة ما يستدعي تيسير عملية
النطق والاقتصاد في البمهد الحضلي.
فمن ذلك الكسرة التي تقع بعد الألف على الرّاء والكسرة، كسرة إعراب نو( النّار، النهار) * وشبهه، فما بعد الألف راء مكسورة، أماله أبو عمرو وأبو عمرو الدُّوري، وعلّة من أماله، أنه لما وقعت الكسرة بعد الألف، قرَّبت الألف نو الياء لتقرب من لفظ الكسر، لأن الياء من الكسر، و لم يكن ذلك حتى قرُبت الفتحة اليت قبل الألف نوو الكسر، فحسُن ذلك ليعمل اللسان عملا واحدا مستقال، فذلك أخفٌُ من أن يعمل متصعّدا بالفتحة والألف ثمّ يهبط

متسفِّلا لكسر الراء. وهو مع الرّاء أحسن، لأن الكسرة عليها قوية كأفا كسرتان، فقويت الإمالة لذلك مع الراء لأنّها حرف تكرير، الحر كة عليها مقام حر كتين. ${ }^{1}$ كا وعلة من قرأه يين اللفظين أنه توسَّط الأمر، فلم يُم ، لئلا يخرج ج الحرف عن أصله، ولم ولم يفتح لقوة الكسرة في الراء، فقرأ ذلك يين اللفظين، أي بين الفتح والإمالة، وعلة من فتح أنه أتى به على الأصل، و مل يستثقل التسفُّل بعد التصعل، وإنما الَّذي يثقل في اللفظ هو مثن ألن التصعد بعد التسفل غو إمالة (زاغ). 2
 غِشَشَوْةٌ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمُ والدينار والأبرار والأسرار والفجار والنار، وذلك لأنّ الكسرة في آخر الاسم منخفضة والألف مستعلية، فأمال أول الكلمة ليكون كآخرهار وار وال ومن هذا الباب ما تفرَّد بإمالته أبو عمرو الدوري عن الكسائي، وليست الكسرة فيه

بِأْلَخَفِرِنَ

1 ${ }^{1}$ يُطر: اللكي القيسي ، أبو عمد بن أي طالب ت437ه ، الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحمحها، تح


$$
2{ }^{2} \text { نسس، الصفحة نسسها. }
$$

$$
\text { 3 سورة البقرة، من الآية } 07 .
$$


5 ${ }^{5}$ سور آل عمران الآية 52، وسورة الصفع،الآية 14.
6 سورة المائدة، الآية 22، والشعراءء، الأية 120 .

$$
7 \text { سورة البقرة، الآية } 19 .
$$

والنصب، وقرأ الباقون بالتفخيم فمن فتح فعلى أحل الكلمة، ومن أمال قال: إنا أملت الألف لاجتماع أربع كسرات، كسر الفاء والراء، والياء تنوب عن كسرتين، فلما اجتمعت في الكلمة أربع كسرات جذبن الألف إليهن بقوتّن فأملنها". 1

فصوائت الصيغة كلها كسرة، فيصبح الانتقال من الكسر إلى الفتح م العودة إلى الكسر أمرا مستثقلا، ويتطلب الكثير من الجهد، لذلك تصبح إمالة الألف وهو صائت طويل ،الحلَّ الأمثل لخلق المناسبة يف الصَّوت والتخلُّص من الثقل.

أيضا راء: وَ وَسَارعِوَاْ

وهذه الأحرف تفرَّد بإمالتها أبو عمرو الدُّوري عن الكسائي،وأمال ذلك كله لوقوع الكسرة على الراء بعد الألف زائدة، وأجرى كسرة البناء بجرى كسرة الإعراب،والإمالة مع كسرة البناء أقوى، لأفنا كسرة لازمة لا تتغير، و كسرة الإعراب لا تلزم، إلا في حالة الخفض، فهي أضعف. 9

ومن ذلك ما تغرَّد به ابن ذكوان من إمالة (العراب) إذا كان غخوظا، وذلك في آل عمران ومريه، أمالمما للكسرة الَّيت بعد الألف، وهو ضعيف من وجهين: أحدهما أن الراء إذا انفتحت قبل الألف تنع الإمالة، والثاين أن الكسرة إعراب غير لازمة، لكن تتقوَّى إمالة

$$
\begin{aligned}
& \text { 12 }{ }^{1} \text { (بن خورة البقيه، إعرابة الآية 19. } 19 . \\
& \text { 3 سورة فصلت، الآية } 05 . \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { سورة البقرة، الآية } 15 \text {. } \\
& \text { 5 }{ }^{5} \text { سورة آل عمران، الآية } 133 . \\
& \text { 6 سورة الئومنون، الآية } 56 . \\
& \text { 7 } 7 \text { "سورة آل عمر ان، الآية } 114 . \\
& \text { 8 سورة البقرة، الآية } 54 . \\
& \text { " ينظر: الكشف ، ص1/ } 171 .
\end{aligned}
$$

(العراب) قليال للكسرة الَّي على الميه، وللكسرة على الباء، و كلاهما يوجب الإمالة، فلمَّا

$$
\text { اجتمعا قويت الإمالة بعض القوة. } 1
$$

ومن الإتيان بالإمالة لأجل الكسرة كذلك قوله تعالى:
كسر الزاي فقال: (زادهم)، فإفها من (زدت) أولها مكسور، فناس من العرب، يميلون ما كان من هذا النحو، وهم بعض أهل الحجاز³ الـ

 ومن ذلك ما تكرَّرت فيه الراء، غو (( الأشرار ، الأبرار))، إذا كان عفوظا، قرأه
الكسائي وأبو عمرو بالإمالة، للكسرة الَّتي بعد الألف، وقوي ذلك لأن الكسرة على الراء أقوى منها على غيرها، للتكرير الَّني في الراء، وانفتاح الراء قبل الألف يضتف الإمالة فيه، لكن لَّا أوجبت إمالة الألف أن ينحى بفتحة الراء إلى الكسر، حسُن قليلا الإمالة فيه أما ما أميل لتدُلَّ الإمالة على أصله، فعلى هذه العلة بحري أكثر الإمالات لذا هي كثيرة الورود في القر آن المدي، وشكلها، أن تكون الألف أصلها الياء، أو تكون زائدة رابعة وأكثر، فيكون حكمها حكم ما أصله الياء، أو تكون الألف للتأنيث، فتجب الإمالة لتدل على أصل

| 11 نفسه، ص172/1. |
| :---: |
| 2 سورة البقرة، الآية 10. |



ط2، 1992/01413م: نسب الإمالة إلم ثيم،ص 59/1.
5 ينظر: إعراب القراءات، لابن خالويه، ص 65/1، والحـة ص 239، والكشَف،ص 174/1.
5 الكشف ،ص172/1.

الألف في حكم ما أصله الياء وذلك باب واسع، فالَّي أصلها الياء نو إمالة همزة والكسائي
3. ك لقوله

قرأه نافع وابن عامر بفتح التاء، مشددة السين، وقراءة حزة والكسائي كذلك، إلا
أغما خفَّفا السين وأمالا، وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين، ${ }^{5}$ فمتى كانت الألف أصلها ياء، أو تكون زائدة رابعة أو أكثر، فيكون حكمها حكم ما أصله ياء،أو تكون الألف للتأنيث، ${ }^{6}$ فتجب الإمالة لتدلّ على أصل الألف أو على أن الألف في حكم ما أصله الياء أو زائدة، وذلك باب واسع، فالي أصلها الياء نوو إمالة هزة والكسائي من باب الأفعال:



ومنه في سورة الأحزاب، قراءة حزة والكسائي وهشام (إنّه) بالإمالة في قوله تعالى منقلبة عن الياء، يدلّ على ذلك أفم قالوا في المصدر: إيٌّ، وإنّا، مثل حسيٌ وحسًّا. ${ }^{\text {إلِّ }}$ ومنه كذلك الإمالة في قراءة أبي عمرو وعن الكسائي (كمشكواة) مُمالا من قوله
 وعن أيُهما كان الانقلاب لا تُتنع إمالة الألف، لأهنا إذا تنيّيت انقلبت ياء" 5 ومن أوضح صور الإمالة للدلالة على أصله في القرآن الكريم، ما جاءت به قراءة همزة والكسائي بإمالة ذوات الياء، نو (المُدى والحِمىى، والدُّنْيا والغُزى) مثل قوله تعالى: ألضضَّلَكَةَ بِألْهُدَى ن فعلا، فمن فخَّم فالحجة له أن أتى بالكالام على أصل ما وُضع له، والحجة لمن أمال أنه قرَّب الحرف المستعلي من الياء ليعمل لسانه بالنطق من موضع واحد. كذلك من هذا القبيل من يأتي للدلالة على أن أصل ألفه الثاني واو، بكيث يرجع إلى

9 . الياء في الرباعي نوو

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سورة الأحزاب من الآية } 53 . \\
& \text { 2 إعراب القراءات، لابن خالويه، ص } 205 . \\
& \text { 3 }{ }^{3} \text { الـجة للفارسي، ص } 479 . \\
& \text { 4 سورة النور، ص } 35 . \\
& \text { 5 الفار سي ، الخجة، ص } 322 . \\
& \text { 6 سورة البقرة، الآية } 16 . \\
& \text { 7ينظر : ابن خالويه ، الحجة ، ص71/1 } 16 \\
& \text { 8 سورة النور، الآية } 21 \\
& \text { 9 النساء، الآية } 108
\end{aligned}
$$

كذلك تمال الألف الزائدة، الَّيّ بجري على حكم الأصليَّة، نو( كسالى، ويتامى، وحوايا)، وشبهه أماله أيضا همزة والكسائي، وأمال الكسائي وحده من هذا

"ومن ذلك ((التوراة )) حيث وقعت، أصل ألفها الياء، لأنه من ((وري الزند ))؛
وأصلها (( ووْرْيَهَ)) على وزن (( فَوْعَله))، فأبدلوا من الواو الأولى تاء كما فعلوا في (( بتّاه، وتقاة)) وهما من الوجه والوقاية، ثم لما تحر كت الياء بالفتح وقبلها فتحة، قلبت ألفا فصارت تور اة، التاء بدل من واو، والألف بدل من الياء. فحسست إمالته لذلك". 5 وقد قرأ أبو عمرو ما كان من ذلك في رؤوس الآي نو آيات "طه " "والنجم إذا هوى" و"والليل إذا يغشى"، بين يين .... . فمن أضجع وأمال فالأن يعمل لسانه في موضعٍ واحدٍ، إذ كانت الإمالة تقرّب من الياء." ${ }^{6}$
وعموما فإن ما يعزز تواجد الإمالة في الكالام ،تواجد الكسرة في الكالام، ذلك أنه كلما
كثرت الكسرات والياءات، كلما كان ذلك أدعى للإمالة :" واعلم أنه كلما كثرت الكسرات كان أدعى للإمالة لقوة سببها، ومتى بعدت عن الألف ضعُفت، لأن للقرب من التأثير ما ليس للبعد، ولاجتماع الأسباب حكم ليس لانفرادها، فلذا الإمالة في (( جلباب)) أقوى من إمالة (شنملال)، لأن الكسرتين أقوى من الكسرة الواحدة، وإمالة (عماد) أقوى من إمالة (أكلت عنبا) لقوة الحاجز بالحر كة، وإمالة (أكلت عنبا) أقوى من إمالة (درهمان)، ويين الألف ثلالة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة البقرة، الآية } 58 \text { الما } \\
& \text { 2 سورة الممتحنة، الآية } 01 \text { الية } \\
& \text { 3 سورة البقرة، الآية } 207 \text { الآلية } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { سورة آل عمر انق، الآية } 102 \text { الآي } \\
& \text { 5 }{ }^{5} \text { إإمالة والتفخيم في القراءاءات القر آنية ، ص } 111 . \\
& \text { 6 إعراب القراءات، لابن خالويه، ص 71/1. }
\end{aligned}
$$

أحرف، فلما كانت الكسرة أقرب إلى الألف فالإمالة له ألزم والنصب فيه جائز، و كلما كثرت الكسرات والياءات كانت الإمالة فيه أحسن من النصب."1

فنشاط الإمالة إذن، مرتبط بمدى قوة صائت الكسر وهيمنته على سياق الكلام، فعلى الرغم من أنّ العلماء قرَّروا عدم جواز إمالة الألف عند بحاورقا لأصوات الاستعلاء، وهي القاف، الغين والصاد، والضاد والطاء والحاء والحناء. "وعلَّة ذلك أن هذه الأصوات مستعلية إلى الحنك الأعلى، والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى، فلما كانت منع هذه الأصوات المستعلية غلبت عليها، كما غلبت الكسرة عليها في مساجد ونغوها، فلما كانت الأصوات المستعلية و كانت الألف تستعلى، وقربت من الألف كان العمل من وجهٍ واحدٍ أخف عليهم. كما أن الصَّوتين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضع واحد أخفّ عليهم فيدغمونه". 3 فالقصد من أن الألف يستعلي، أن الفراغ بين الحنك واللسان الذي يستوي في قاع الفم، حيث نُطق الألف يكون كبيراً بما يكفي ليمنح هذا الصوت رنيناً عالياً يشبه رنين الأصوات المستعلية؛ إلا أنّ اقتران الصائت بالصامت، قد يغيّر من التر كيبة الصوتية للصوت الصامت بغعل قوة الصائت؛ فالاستعلاء الخالص في الضاد وأخو اها من الأصوات والاستعلاء قد يضعِّف إلى حدّ تِكن منعه إمالة الألف حين بحاورةًا لفه الأصوات. دليل ذلك ما ورد من إمالة هِ ضِعَفًا ....
 ذلك، أنّ ما كان على فِعالٍ، و كان أوّله حرفاً مستعلياً مكسوراً خو: ضِعافٍ وقِبابٍ، وخباثٍ 1 ${ }^{1}$ شرح المنصل ، ص 56/9.
 دار المدى عين مليلة ، المزائر ،دط ،دت ، صد ص 176. 3 ينظر سيبويه، الكتاب، ص 4/ 129. 12. 4 سورة النساء، الآية 9، وهي قراءة همزة وحده. ينظر الفارسي ، الحجة ، ص 3/ 123.

وغلابٍ يَسن فيه الإمالة، وذلك أنّه قد تصعَّد بالحرف المستعلي ثم الخدر بالكسر فُُستحبّ أن لا يتصعَّد بالتفخيم بعد التصويب بالكسر، فيُجعل الصوت على طريقة واحدة. 1 و ويعمل اللسان عملا واحدا في المتسفِّل 2
وأحسن من هذا تعليل المكي لمذه الإمالة بقوله: "اعلم أنّ الإمالة فيه حسنة مع حرف
الاستعلاء في (ضِعافا)، لأنّ الذي تُتن معه الإمالة لتصعُّده مكسور، وهو الضاد، فلم يعتدَّ به للكسرة اليت هي عليه، لأفا توجب الإمالة، لأنهّ لما انكسر تسفُّل عن استعاءه و وتصعُّده بالكسر الذي هو من الياء، فضعُف تصعُّده عند منع الإمالة فجازت الإمالة للكسرة، وحسُن ذلك، لإِّ
لأفم يميلون مع حرف الاستعلاء³.

فالانتقال من الكسر إلى الفتح، ثم العودة إلى الكسر أمر مستثقل، ويتطلّب الكثير من الجهد، لذلك تصبح إمالة الألف في هذ المقام حسنة باعتبارها الحل الأمثل لخلق المناسبة في الصوت والتخلّص من الثقل. فكثافة تواجد الكسر في الكالام إذن، تقوي من حضور الإمالة في الأداء، وعلى هذا الأساس تظهر الإمالة وفق درجات ختلفة،"فبحسب قرب الموضع الممال من الياء تكون شدة الإمالة ، وبسسب بعده تكون خفتها.4"

لذا قسَّم القراء الإمالة إلى نوعين" إمالة شديدة ومعناه أن تنحو بالفتحة غو الكسرة وبالألف نو الياء كثيرا، ويقال لما الخضة والإضجاع والبطح، ور.ما قيل لما الكسر. وإمالة متوسطة: وهي أن تنحوَ بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف غو الياء قليلا وهي يين


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { أبو علي، الحشa، ص } 134 \text { ص/ } 1734 . \\
& \text { 2ـي ينظر : الكشن ، ص173/1، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 ينظر : النشر ، ص24/2. }
\end{aligned}
$$

والإمالة الخضة هي المرادة عند الإطالاق، ويمتنب فيها القلب الخالص والإشباع المبالغ
فيه.
ويشرح الداين ماهية الإمالة ودرجاهًا في نص طويل إذ يقول " ... فإذا تقرَّر هذا،
فاعلم أن الياء والواو فيما أريده الآن طرفا نتيض، وذلك لتصعد الصوت بالضم، وابخراره بالكسرة والياء، فتبقى الفتحة والألف واسطة بينهما، ثم إن الفتحة يعرض لها أن ينطق هـا نوعا من النطق، فيشبه لفظها لفظ الكسر، فيسمى ذلك إمالة في الفتحة، فإن كان بعدها ألف تبع لفظها لفظ الفتحة في ذلك النحو من التكيف، إذ الألف ناشئة عن الفتحة -كما تقدم فتصير الألف مشبهة للياء، ثم هذا الشبه الحاصل بين الفتحة والكسرة، وبين الألف والياء إن كان قويَّا، سمي إمالة عضة، وإن كان ضعيفا سمي إمالة بين بين، وإمالة بين اللفظين، أعيز بين لفظ الفتح الخالص والكسر الخاص، لأن هذا المعنى حاصل في الإمالة الخضة، وقد يسمون الإمالة: الكسر، والبطح ، والإضجاع، كما يسمون الفتح: النصب، وهذا كله من غير أن ينتهي إلى قلب الفتحة كسرة، والألف ياء. "1

هذه هي أهم أسباب الإمالة وأظهر أنواعها اليت ذكرها اللغويون، وتبقى الإمالة في أصلها ظاهرة لهجية جيء هـا طلباً للخفة، يقول ابن الجزري: "الإمالة لغة قبائل العرب، دعاهم إلى الذهاب إليها التماس الخفّة"..2

ومن أجل تعقيق هذه الخفة جاءت السِّعة في حريَّة الاختيار في تلاوة الذكر الحكيم بين



 22 منحد المقرئين ومرشد الضالين، ص 96.

الُحْسَابِ عو، 1 ففي (جاءهم)، لك الفتح والتفخيم، ولك الإمالة غو الكسر،...فأما الفتح فلغة أهل الحجاز، وهي اللغة العليا القدمى، وأما (جاءهم) بالكسر فلغة تيمم و كثير من أهل العرب، وهي جيدة فصيحة أيضا، فالذي يميل إلى الكسر يدل على أن الفعل من ذوات الياء، والَّذي


(وحساب) إن شئت فتحت الألف وألزمتها جهة الفتح، وإن شئت أملتها إلى الكسر،

$$
\text { لانكسار الحاء، وذلك كثير في لغة العرب. } 4
$$

فالإمالة تنسب إلى جميع القبائل الَّذين عاشوا في وسط الجزيرة العربية وشرقيها وأشهرها تيم وأسد، وطيئ وبكر بن وائل وعبد القيس وتغلب. ${ }^{5}$ ومعلوم أن هذه القبائل تشكل منطقة البدو في الخريطة العر بية، "والقبائل البدوية معروف عنها ميلها إلى عدم وضوح الأصوات، والخلط بينها، ولا ريب أن الإمالة تخلط بين الصوتيين، فهي بحعل الفتحة قريبة من الكسرة، والألف قريبة من الياء، وهكذا تقرب الأصوات، أو تتجانس ، ويحدث التناسب بينها. ${ }^{6}$ "فما هي في حقيقتها إلا نوع من الانسجام الصويّ بين الحر كات، يؤدي إل تغير في الألف". ${ }^{7}$ وهذا يساعد على سرعة النطق، وبذلك عدم بذل بههود عضلي كبير، وهذه خاصية بدوية.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة آل عمران ، الآية } 19 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 33 سورة آل عمران ، الآية } 37 . \\
& \text { 4 الزجاج ، معاني القرآن ، 407/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 }{ }^{7} \text { (انيمي ، الدر اسات اللهجية والصوتية عند ابن جين،دار الطليعة ، بيروت ، لبنان ، ص201. }
\end{aligned}
$$

##  

أما الفتح ، فإنه يؤدي إلى فصل الأصوات، وإعطاء كل منها حقه من النط ، وهذا يكتاج إلى جهد عضلي كبير، وهو من صفات المتحضرين، الَّذين يميلون إلى الأناة، وعدم السرعة في النطق، وحياتم المستقرة تدعوهم إلى بذل بهود أكبر، لإبراز الأصوات في صورة واضحة متناسقة. 1

وهي في القر آن الكريع ظاهرة أدائية، اختيارية، تُقق مبدأ السهول والتيسر كمبدأ في تلاوة الذكر والحكيم، و كقانون صوتي اختارته العربية لنسيجها اللغوي .

# ثانيا : الظَّــواهر التَّخـــالفيَّــــــة : 

"إن الوجه الآخر لتأثر الأصوات فيما بينها هو مايسمى بظاهرة المخالفة، وهي تعين تغير أحد الصوتين المثلين في كلمة من الكلمات إلى صوت آخر خخالف". 1 "وهي الحروف الّتي تحتاج إلى جهد عضلي، وفي غير ذلك يبقى المثلان دون تغيير كاللامين والنونين فلا تتناو لمما عملية المخالفة إلاّ في النادر من الأحيان." ${ }^{2}$
"ومصطلح المخالفة من المصطلحات اللغويَّة الَّي دخلت إلى الدراسات اللُّغوَّة الحديثة ترجمة لمصطلح الغربي dissimillation، وهي تعين إزالة أو سلب أو إزاحة المماثلة، وذلك بإضافة السابقة dis، إلى الكلمة، وهذه السابقة هي السَّلب." ${ }^{\text {المِّ }}$ وتتخذ المخالفة عدّة أشنال، وهي تشمل الصوامت والصوائت على حدّ سواء، ومما ورد منها في القر آن المدني ما يلي:

## 

تيل اللغة العربية للتخلص من توالي المقاطع المتماثلة، فتحذف واحلحاً الماً منها، وهذا ما ما يسمّيه اللغويون العرب بكراهة توالي الأمثال؛ ويقصد بالمقاطع المتماثلة هنا، ما يشمل المقاطع ذات الأصوات الصامتة المتماثلة، أو المتقاربة في المخرج، ويمدث ذلك في ألوّ أوّل الكلمة، أو في آخرها.
كما أنّ العر بية تيل كذلك أحياناً إلى التخلّص من توالي الأصوات المتماثلة، سواء
كانت حر كات أم أصوات صامتة، وإن لم تكن المقاطع متماثلة، والسبب في هذا صعوبة تتابع المقاطع والأصوات المتماثلة في النطق، يقول برو كلمان: "إذا توالى مقطعان أصواقمّا الصامتة متماثلة أو متشابهة جداً، الواحد بعد الآخر فيف أول الكلمة، فإنّه يكتفي بواحد منهما، بسبب الارتباط الذهني بينهما."5
 1989/01409م، ص15

3 ظاهرة المخالفة الصوتية ودور ها في في نو المعحم العربي ،ص 17. 4 رمضان عبد التواب ،بورث ومقالات فيّ اللغة ، مكتبة الهانجي القاهرة ، ط2، 17 1988/0 1408م، ص 27. 5 نفسه، ص 27. نقلاً عن: فته اللغات السَّامية، ص 79.

ويعدّ برجشتراسر هذه الظاهرة من الترخيم، فيقول: "ومن الترخيم ما هو جنس من
التخالف، وهو حذف أحد مقطعين متتاليين، أولمما حرفان مثلان أو شبهان."1 ${ }^{\text {أ }}$
ويُلخِّص الإمام جلال الدين السيوطي حالات المخالفة، وهي مطابقة لما اصطلح عليه
بكر اهية اجتماع الأمثال بقوله "اجتماع الأمثال مكروه، ولذلك يفر منه إلى القلب أو الحذف أو الفصل، فمن الأول قالوا في دهدهت الحجر دهديت، قلبوا الماء الأخيرة ياء، كراهة اجتماع الأمثال ...، ومن الثاني حذفت أحد مثلي ظللت، ومسست ،وأحسست، فقالوا ظلت ومست وأحست ..ومن الثالث عدم إدخال النون الخفيفة على الفعل الَّذي اتصل به ضمير جمع المؤنث ،لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين، وهو ثقيل فرفضوه لذلك ... . . ومن إشارات اللغويين القدامى، ما ذكره ابن قتيبة في أدب الكاتب، بقوله: "قال أبو
 ويُسقطون من الحرف ما هو في وزنه، استخفافاً واستغناءاً بما أبقي عما ألقى، إذ كان في الكا يلكا يلام دليل على ما يَذفون من الكلمة، والعرب كذلك يفعلون ويخذفون من اللفظة والكلمة خو قولم(((لم يك)) وهم يريدون ((لم يكن)) و((لم أبل)) وهم ير يدون ((لم أبال)) ،ويختزلون من من


 حر كة بعدها والحر كة ثقيلة، فلذلك شاع حذف هذه النون في كالمهم كقوله: وَؤِّن تَكُ حَسْنَةٍ يُضَعِفِهُا ${ }^{6}$.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { يطر: التطور النحوي، ص } 70 . \\
& \text { 2ـي يـظر: :السيوطي ، الأنشاه والنظائر ، ص18/1، ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الدين عبد الميدد ،دار الطالع ، القاهرة ، دط ، ددت ، ص } 140 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 }{ }^{5} \text { ينظر :التحرير والتنوير، ص 271/10. } 74 \text { صن } \\
& \text { 6 سورة النساء، من الآية } 40
\end{aligned}
$$

ومن أمثلة حذف الصامت ما يقع في صيغة (تفعَّل)، (تفاعل)، (تفعلل) مع تاء المضارعة، ${ }^{1}$ ذلك "أن نظام اللغة يقرر أن التاء حرف من حرو ف المضارعة وأنّ التفاعل يبدأ بتاء زائدة هي تاء التفاعل، ومعنى ذلك أن التفاعل إذا جاء على صورة المضار ع المبدوء بالتاء، فقد تو الت في الفعل تاءان ملحقان بأوّله، هما تاء المضارعة، وتاء التفاعل، وعندئذٍ تظهر مطالب

$$
\text { الاستعمال، الذي يكره توالي الأمثال، فتجعل حذف الثانية على خير الصياغتين". } 2
$$



فحذفا التاء اليت أدغمها من قال:(لو تتسوَّى)، لأفا كما اعتلت بالإدغام اعتلَّت بالحذف. 4
 ومنه في قوله تعالى للتخفيف، وهو حذف كثير في الاستعمال. 8


$$
\text { ؛(تتيمموا)، حذفت تاء المضارعة للمضار ع (تيمَّم)، .معتن قصد وعمد. } 10
$$

وقرأ الجمههور (تيمموا) بتاء واحدة خفيفة وصلاً وامتداداً، أصله تتيمَّموا، وقراءة البزي عن ابن كثير بتشديد التاء في الوصل على اعتبار الإدغام. 11

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { رضضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص } 72 . \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { مام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها } \\
& \text { 3 سورة النساء، الآية } 42 . \\
& \text { 4 يُنظر: الأزهري ، معاني القراءات ، ص309/1 } \\
& \text { 5 سورة النور، من الآية } 15 . \\
& \text { 6 يُظظر : التحرير والتنوير، ص 177/18. } \\
& \text { 7 سور التوبة، الآية129. } \\
& \text { 8 التحر ير والتنوير، ص 280/18. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10 الفارسي، الحجة، ص 55/3. } \\
& \text { 11 نفسه، ص 57/3. }
\end{aligned}
$$

ومن حذف إحدى التَّاءين كذلك ما قرأ به القراء قوله تعــالى: إلِّاَّأَن تَقَطَّعَ
 إحدى التاءين²،

إحدى التاءين ‘، وفي قراءة ابن محيصن لقوله تعالى: الدَّال، ردا على الزجاجة، أراد: تتوقد، فحذف إحدى التاءين. ${ }^{6}$
على أن المرجح عند العلماء أن الصوت المخذوف هو التاء الثانية، وذلك فيما تم ذكره
 واحد وعدم إمكان الإدغام، وعيِّنت الثانية لأن الأولى علامة، والعالامة لا تخذف." 7 وإن كان لا يهمّ حسب المدثين تعيين الحذوف، فالقول بأنّه المقطع الأول أو الثاني أمر

$$
\text { أتعب اللغويين أنفسهم به ولا طائل من ورائه. } 8
$$

إن التعليل الصوتي بلِّ صور المخالفة حدده العلماء القدامى بما أسموه الثقل "فبيَّوا أن
 صريءة واضحة"10، قال سيبويه "اعلم أن التضعيف يثقل على ألسنتهم" "11، ويُقصصد بالتضعيف

$$
\text { 9 فوزي الشايب،أثر القوانين الصوتية فِ بناء الككلمة، عالم الكتب الحديث ، الأردن ، 2004، ص } 21 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة التوبة، الآية } 110 . \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { ابن خالويه، إعراب الثراءرات، ص 255/1. } \\
& \text { 3 }{ }^{3} \text { سور النحل ، الآية } 32 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 سورة النور، الأية } 35 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 شرح المراح في التصريف، ص } 90 . \\
& \text { 88 يُنظر: بكو ث ومقالات في اللغن، ص } 32 . \\
& \text { 10 نفسه، ص } 21 . \\
& \text { 11 (الكتاب، ص 467/4. }
\end{aligned}
$$

تكرير العين، وقال الرضى في نفس المعنى: "اعلم أفمم يستثقلون التضعيف غاية الاستثقال، إذ
 كما اصطلحوا عليه بالكراهية من تتابع صوتين متنافرين، فممَّا ذكره أبو البر كات الأنباري في الإنصاف، حين حديثه عن صور المخالفة بين الممزتين في (أأكرم) وبابه، قوله: "وإنا حذفت إحدى الممزتين من (أكرم) لأن الأصل فيه (أأكرم) فلما اجتمع فيه همزتان
كرهوا اجتماعهما، فحذفوا إحداهما تخفيفاً."2

على أن حذف إحدى المثلين لا يقف عند تاء المضارعة، بل يقع على مواقع أخرى من
 جعلاه من الاستقرار، لا من الوقار، والأصل واقررن براءين، مثل اقررن يا نسوة، واغضضن،
 ومن أجل تعقيق المخالفة، قد يقع يف الكالام أكثر من عملية صوتية سعياً وراء إلغاء
 في إحدى الروايات (لا يستحي) بياء واحدة، كأنَّه كره الجمع بينهما، فألقى كسرة الأولى على الحاء وحذف الياء الأولى لسكوها وسكون الثانية، والعرب تقول: استحييت، واستحيت. وقرأ الباقون وابن كثير معهم في سائر الروايات (يستحيي) بياءين وشــاهده وِوَوَيَتَحَيُونَ


1 ${ }^{1}$ الاستراباذي، شرح الشافية ، ص 248/3. 2 الأنباري أبو البر كات، الإنصاف في مسائل الملاف،،يين النحويين البصر يين والكوفيين ، ومعه الإنتصاف مع الإنصاف ،
 3 سورة الأحزاب، الآية 33.
4 ${ }^{4}$ ابن خالويه، إعراب القراءاءات، ص 120. 5 سورة البقرة، الآية 26.
6 سورة البقرة ، الآية 49.
7 ابن خالويه، إعراب القراءات، ص 75/1.

ألف على يفتعلون، والأصل ينتجيُون، لأن لام الفعل ياء، من (ناجيت) فاستثقلوا الضمَّة على
الياء فحر كوها و حذفت لسكوفا و سكون الواو ."2²

ولشدَّة شيوع هذه الظاهرة في العربية، فقد جوَّزها الكسائي في كلِّ موضع سُكنّت فيه

$$
\text { لام الفعل سُكوناً لا يناله الصَّائت. }{ }^{\text {لا }}
$$

 وَلَا تَشَتَرُواُ 4. ." قرأ أبو عمرو بياء في الفصل، ووقفبٍ بغير ياء، وقرأ الباقون بغير ياء وصلوا ووقفوا، فمن حذف تبع الصحف، واجتزأ بالكسرة عن الياء، ومن أثتنه وصلاً فعلى الأصل، ومن حذف وقفاً اتباعاً للمصحف"
 "قرأ ابن محيصن (لا يُعجزوي) بكسر النون، أراد يُعجزونين فحذف إحدى النونين اختصاراً، وحذف اجتزاء بالكسرة"،""فمن حذفهما اكتفى بالكسرة التي قبلها دليلاً عليها، وذلك لأفا كالصلة، إذا سُكنت وهي في آخر الحروف واستثقلت حذفت"8، "وذلك تشبيهاً له

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة الجادلة ،الآية 08. } \\
& \text { 2 إعراب القراءات ، ص } 351 . \\
& \text { 3 ينظر: ما ذكره الكوفيو ن في الإدغام،ص } 48 \text { الإي } 48 . \\
& \text { 4 سورة المائدة، الآية } 44 . \\
& \text { 55 إعراب القراءات، لابن خالويه، ص 144/1 الآيه } \\
& \text { 6 }{ }^{6} \text { سورة الأنفال، الآية } 59 . \\
& \text { 7 إعراب القراءات، ص 230/1. } \\
& \text { 8ا الفراء، معاني القرآن، ص 200/1. }
\end{aligned}
$$

برؤوس الآي والقو افي، فإذا لم يكن آخر قافية أو آخر آية فالأكثر إثبات الياء و حذفها جيد بالغٌ أيضا مع النونات". 1

فالحذف على حد تفسير القدامى إنما جاء في هذه الآية، حفاظا على الفاصلة ومراعاة لها. والدراسات الحديثة تعتبر أن ما حدث في هذه القراءات، ليس حذفاً بالمعنى الحقيقي وإنما هو تقصير صائت الكسر الطويل إلى صائت الكسر القصير، وذلك بالتقليل من زمن نطق الياء، ما يؤدي إلى السرعة والسهولة في النطق.
 بالياء السا كنة أخيرا، وذلك لاستثقال الحر كة في حروف اللين". 3 فتقصير الصَّائت في هذه الحالة إنَّما تَّ بفعل عامل الجزم، حيث يؤدي ذلك إلى سرعة في أداء نطق الكلمة كاملة، وهذه السرعة قد تؤثر على زمن أصوات الكلمة كلها، فلا تتريث الأعضاء النطقية عند نطق أصوات الكلمة كلها، فيؤدي ذلك إلى تقصير الزمن الذي تستغرقه أصوات الكلمة، وبذلك تتأثر كمية الصَّائت، فتقل عن وضعها الطبيعي. 4 ويف ذلك كله إقتصاد ين الجهد العضلي .
2- المخـــــــــالفة بالإبــــدال:

تنتهج المخالفة سبيال آخر لتحقيق وجودها، وهو ما يُعرف بالإبدال، " وذلك أن الكلمة
اليت تشتمل على صوتين متماثلين كل المماثلة، يتغيّر فيهما أخذ الصوتين إلى صائتٍ طويلٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { 1² الزجاج، معاني القر آن وإعرابه، ص 259/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3ينظر: البحر اليمي 388/2. } \\
& \text { 4 القر الة زيد خليل، الحر كات في اللغة العر بية"دراسة في التشكيل الصوت"،،عالم الكتب الحديث، الإربد،الأردن،2004، }
\end{aligned}
$$

وهو الغالب - أو إلى أحد الأصوات الشبيهة بالصوائت في بعض الأحيان، ولا سيما اللأَم والنون" ${ }^{1}$.
"فالمخالفة جُري بين الأصوات اليت تُتاج إلى جهدٍ عضلي، وغير ذلك ييقى المثلان
 وقد ذكر ابن جني أن النَّاطق بصوتين متماثلين، يجنح في الغالب إلى تعويض أحدهما بصوتٍ أخفّ وأسهل نطقاً، عادة ما ينتمي الصوت المبل إلى بجموعة المخالفة: الياء والواو والميم واللام والنون والرء، من ذلك قول بعضهم: دهديت بدل دهدهت، فأبدلوا الياء من الماء. ومن هذا السبيـل في السور المدنية، ما جاء في قوله تعالى: وَأَّلَّكَانِ يَأَتِيَيْنِهَا مِنحُ مُ هُ، 4 قرأ ابن كثير وحده (واللذان)، جعل النون عِوضاً من الياء الخذوفة اليّ كانت في (الذي)
 (اقرر)، فأبدل من العين ياءً كراهية التضعيف. كما أبدل من قيراط ودينار، فيصير لما حر كة الحرف المبدل منه، ثم تلقى الحر كة على الفاء، فتسقط همزة الوصل لتحرّك ما بعدها، فنقول:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } 1 \text { أنيس، الأصوات النغوية، ص } 212 . \\
& \text { 22 عبد الغنار حامد هلال، أصوات اللغن العر العية، ص } 212 . \\
& \text { 3 يُظر: ابن جين، المنصف، ص 175/2. } \\
& \text { 4 سورة النساء، الآية } 16 . \\
& \text { 5 إعراب القراءات، ص 130/1. } \\
& \text { 6 سورة الأحزاب، الآية } 33 \\
& \text { 7 الفار سي، الـحة، ص } 475 .
\end{aligned}
$$

إنّ هذه الظاهرة الَّتي وردت ها قراءات كثيرة للذكر الحكيم إنا يقصد هـا التخفيف من
شيء يستثقلونه وهو التضعيف، والذين يذهبون إلى هذا التخفيف هم القبائل البادية ذاتا اليت تضعِّف، يقول السُّيوطي:" وقد يقال في المذكّر (ذانيك و ذينيك)، ويّ المؤنث (تانيك وتينّ وينيك) على لغة من شدّد النون بإبدال إحدى النونين ياءاً. "1

والتثقيل موجود في اللفظة أولى (فذانك) لوجود صائت طويل(الألف) قبل صوت مضعَّف (النون)، ويز اللّفظة الثانية لوجود الممزة قبل اللّام المشدد، والممزة صوت شديد لأنّه صوت انفجاري ${ }^{2}$ إنّ اللجوء إلى صائت الياء أثناء عملية المخالفة يعكس حالة السهولة والتسيير التي يمنحها هذا الصائت للدفعة الكالامية، وبالتالي المروب من نطق تتابع لمتماثلين، ومثل ذلك يقال عن صائت الألف. فمن قبيل حدوث المخالفة بإبدال الصامت إلى صائت ما حدث للفعل (يتسن) في قوله
 النّونات ألفا فيصير يتسنّى ثمّ يسقط الألف للجزم."4

لأنّها أخفّ.""6

و كل هذا قريب منا روته كتب اللغة والنحو من إبدال أحد صوتي التضعيف ياء نـــحو
قولم: "أمليت وقصَّيت أظفاري، ولاريبك ولا أفعل، وتسريت وتظنيت و لم يتسن،وتقضَّى

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 يُظر: عبد الرابححي، اللهجات العر بية فِ القراءات الثقر آنية،مكتبة الععارف ، الرياض ، ط1، 1999،ص180. } \\
& \text { 3"سورة البقرة ، الآية } 259 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 66 (1) }
\end{aligned}
$$

البازي." ${ }^{1}$ إذ كره اجتماع الأمثال، ولا طريق لم إلى الإدغام، فيستريـــحون إلى قلب الثاني ياءا لز يادة الاستثقال. 2 "و يقال هو الإجاص، ولا تقل إبخاص، وهي الإجانة، ولا تقل إلبانة،
ويقال هو الخروب والخرنوب ولا تقل خرنوب."3

وقد حكى بعض اللغويين أن قوما من أهل اليمن يُيدلون الحرف الأول من الحرف
المشدد نونا، فيقولون حنظ، ير يدون حظا،و إبحاص وإبحانة، فإذا بجعوا رجعوا إلى الأصل 4 . "وعادة ما تنسب هذه الظاهرة إلى القبائل البدوية ". ${ }^{\text {ع على أن الملاحظ في الأمثلة التي }}$ سقناها، أنه أوثر فيها بجيء الياء مكان الصامت علَّ الثقل ولعل علة ذلك، هوإبقاء المعنى الذي تتضمنه الكلمة قبل حذف الصامت، فلو أُدخِل صامت غير الياء، مكان الصامت المخذوف لأدى ذلك إلى تغيير المعن، ولو جيء بالواو نصف الصائت لكانت أثقل في أدائها الصوتي من أداء الكلمة بوجود الياء، ولعل إحساس العرب بخفة الياء، إذا ما قيست بالواو كان الدافع لاستعمالها، ولذا فقد كانت الياء شبه صائت هي الصوت الذي يتحاشى المضضلتين. ${ }^{6}$ إضافة لا تتميز به هذه الأصوات من سهولة في النُّطق وكونــها لاتتطلب بُهودا عضليا كبيرا

ثم إن المخالفة تتخذ أشكالا أخرى، من أهمها مايعرف بظاهرة الممز وتخفيفه، وتفصيل
ذلك منا ورد منه في الشق المدني من الذكر الحكيم ، ما يلي :

1 المفصل، ص470، و ينظر، المصائص ،ص231/2، المنصف،ص 175/2
2 ينظر :الاسترباذي، شرح الشفاف،اص 210/3.
 العارض،القاهرة ط4، د.ت، ص176. 176.


 5 ${ }^{5}$ الهـهاتات العر بية في القراءات القر آنية ،ص180. 6' ينظر:زيد خاليل، اللر كات في اللنة العر يبة، ص93.
3- المــــــز وتـــــخفيـــــفه:

تعد الممزة وظيفة صوتية، وظاهرة طبيعية في اللغات الإنسانية قديما وحديثا، فلكلّ صوت طبيعته ووظيفته الخاحّة، حيث تؤدي الممزة دورها في النظام الصوتي الحدّد لها، وجَري عليها القوانين الصّوتية التي بحري على غيرها من الأصوات، من غتلف مظاهر التفاعل الصّوّي
كالإبدال والقلب والتخفيف والخلاف وغيرها¹.

ثَّ إنّ الممزة خصّت من دون أصوات اللغة بتقلّبات صوتية عديدة، كان الهدف من ورائها تنفيف ثقل توصف به الممزة، وهذا الثقل نابع من خصصائصها النطقية ثمّ من الحالات اليت تتموقع فيها داخل السياق . فعن خرجها توصف الممزة بأهنا حرف شديد مستثقل،"وهو بعيد المخرج صعب في اللفظ

ومن عبار ات القدامى في ذلك قول المبرّد: "اعلم أنّ الممزة حرفٌ يتباعد خرجهه من يخارج
الحروف ولا يشر كه يز خرجه شيء ولا يدانيه إلّا الهاء والألف."4
"فمع الممزة ينطبق الوتران الصّوتيان، فيغلقان فتحة المزمار، بييث لا يسمح للهواء بالمرور
مطلقا، فيحتبس داخل الحنجرة ثمّ ينغر جان فينطلق المواء حددثا صوتا يشبه الانفجار ."5 من هنا تفاضل الناس في النطق بالمهزة، على مقدار غلظ طباعهم ورقتها فمنهم من ينطقها مغلظّة، ومنهم من يشدّدها في تلاوته يقصد بذلك تعقيقها، ومنهم من يسِّلّها، وإن كان التسهيل مقيّدا بالرواية القر آنية6.

$$
5 \text { 5اهين، عبد الصبور ،القراءات القر آنية فِ ضوء علم اللغة الحديث ،مكنبة الحابي ، دط ،دت، ص } 24 .
$$

$$
\text { 6 ينظ: التههيد فِ علم التحويد، ص } 115 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ينظر: التعليل في الدر اسات الصّوتي، ص23. } \\
& \text { 2" ينظ: شر : المصنّل، ص107/9. } \\
& \text { 3 الكشف، 72/1، سر الصناءة، ص 85/1. }
\end{aligned}
$$

فإذا ما يَّممنا شطر المنطوق الحي من كالام العرب، وجدنا تُقيق الممزة خاصية بدوية، أمّا قبائل التسهيل فهي تلك التي كانت متحضّرة في الحجاز، وبخاصّة قريش في مكّة، والأوس والخزرج في المدينة 1 .
"فالممزة لّا كانت أدخل الحروف في الحلق ولما نبرة كريهة بجري بحرى التهوُّع، ثقلت
بذلك على لسان المتلفظ هـا فخفَّها قوم، وهم أكثر أهل الحجاز ولاسيما قر يش." ${ }^{2}$ "
هذا إذا ما وقفنا عند الطبيعة المخرجية لمذا الصوت، فإذا ما راعينا البنية التر كيبية للكالم الو ارد فيه الممزة واعتمدنا على ما ذكره الخدثون من اختلاف طبيعة الايقاع الصّوّي، وجدنا تعليل التسهيل عند القبائل الحجازية راجعا إلى إيثار هذه القبائل التأليف المقطيي المتتابع الحر كات، بكيث تبدو فيه استمرارية انطلاق المواء بالصّوت ووضوحه واتساع مداه. في حين تؤثر القبائل البدو ية المقاطع المغلقة، فرارا من تتابع الحر كات. ${ }^{3}$
كما تيل القبائل البدوية إلى النّبر وتستحسنه، وتبرز مواطن النّبر وتبالغ أحيانا فتهمز غير

التخلص من الممز بطرق غتتلفة منها التسهيل والحذف والإبدال."5

لقد خففت الممزة بطرق غتلفة منها: "إلقاء حر كتها على ما قبلها، وإبدالما بغيرها من

$$
\text { الحروف وحذفها في مواضعها، وذلك كلّه لاستثقالم إيّاها. } 6
$$

"فمن أجل المروب من الثقل، اختارت الممزة طريق المخالفة، وذلك وفق القانون الصّوّي الذي ينصّ على أنه في حالة وقوع الصّامت - وبخاصّة الشديد أو الانفجاري-، بين صوتي مدّ،

$$
\begin{aligned}
& \text { 19 عبده الرابحي، اللهجات العر بية فِ القراءات القرآنية، ص127 ـ } \\
& \text { 2 الإستراباذي، شرح الشافية، ص 32/3. } \\
& \text { 3 يُ يُ :التعليل في الدر اسات الصوتية، ص31، } \\
& \text { 4 ينظر: شر ح المفصل، ص 130/10، وسر الصناءة، ص 90/1. } \\
& \text { 55 التعليل في ني الدراسات الصّوّتيَ، ص 72/1. } \\
& \text { 6 ينظر: الكشف، ص 12/1. }
\end{aligned}
$$

فإنّه غالبا ما يضعف أو ينحرف عن خرجه، أو يتحوّل الى صوت آخر، وهذا ما يعرف بقانون الموقعية بين علّتين."1

فالممزة الواقعة أوّل كلمة، إن كان ما قبلها ساكن صحيح، فإنّاك في لغة أهل الحجاز تنقل حر كتها إليه وتخفها نحو قولك: قد اعطى، وقد اعطي، وإن كان الساكن حرف علّة فإمّا أن يكون ألفا فتجعل الممزة بينها وبين الحرف الذي منه حر كتها، وإمّا أن يكون ياءا أو واوًا فتجعل حر كة الممزة عليها، وتخف الممزة، ومنهم من يقلبها إذا كانت مغتوحة مع الياء ياء" ومع الواو واوا، ويدغم أحد حرفي العلّة في الآخر: فيقول أبو آيوب: ومنهم من يستثقل بعض
الثقل الضمّة والكسرة في الياء والواو فيحذفها...².

ولتفصيل ذلك وفق ما تبنته الدراسات الصوتية وما ورد في آي الذكر الحكيم في شقّه المدني
مايلي: أ- إبـــــدال الهمــزة :

الممزة بوصفها حرفا من حروف الإبدال وحروف الزوائد، 3"تبل بأحذ الأصوات الي لاتستلزم بجهودا عضليا، وهي أصوات المدّ واللين، وهذه الأصوات من أوسع الأصوات خرجا، وتخر ج في لينٍ، ومن غير كُلفة، كما أن استعمال هذه الأصوات لا يؤدي إلى تغيير في المعنى." وقد لاحظ الخليل هذه العالاقة، فوضع الممزة مع الألف والواو والياء يف بمموعة واحدة: (و- ا-ي-ء)؛ "وربط بين الممزة والألف في أن الممزة لا هجاء لما، ولذا تكتب مرّة ألفا، ومرّة واوا، ومرّة ياءا، وأن الألف لا حر كة ها، وأنّها إذا تحر كت أبدلت همزة أو واو أو ياءا."6
1 أنيس، الأصوات اللغوية، ص53 و180.

22 ينظر: الإشبيلي، ابن عصفور، المقرب، دراسة وتحتيت: ألمد عبد الستار الجبوري ، ط1، 1972 ،ص2 /2،21.

$$
\text { 3يظر: التههيد نٌ علم التحو يد، ص } 115 .
$$

4 القراءات القر آنية ين الدّرس الصويّ القديع والديث، ص47.
5 ينظر: الثليل بن أمد، العين، ص 65/1.

6 الكشكي، عطية أبو زيد عحور ب ، قراءات الني صلى النى الشّ عليه وسلم(دراسة قر آنية حديثة ) ، جالمعة الملك سعود للنشر العلمي والالطابع، الرياض، 2011/01432م ،ص 139.

فالممزة والألف تتقار بان يف المخرج،فالممزة أدخل في الصدر، ثمّ تليها الألف،ولذلك حرّكوا الألف، اعتمدوا هـا على أقرب الحروف منها إلى أسفل،فقلبوها ههزة، فالممزة نبرة شديدة،والألف ليّنة . . وكل ما يحدث حين إبدال الألف همزة أو الممزة ألفا، هو الانتقال من النبر التوتري الى النبر الطّولي أو العكس².
 من يههز ومنهم من لا يهمز 4، ومثله في قوله تعالى: فمن العرب من يقول (جبرئيل). والعرب تعبر عن هذا الانتقال بالكراهة، فيكثر تعليلهم للتخفيف في مواضع اجتماع
 أهل الكوفة وابن عامر بملزتين، الأولى ألف الجمع والثانية أصلية، والباقون كرهوا الجمع يين الممزتين فليّنوا الثانية فصارت لفظة كياء (أيمة الكفر) 7 .

ورويس عن يعقوب (أؤنبئكم) بتسهيل الممزة الثانية واوا، وقرأه ابن عامر، وهزة وعاصم
والكسائي وروح عن يعقوب وخلف بتخفيف الممزتين .
4 ينظر: الأخنش، معاني القر آن، ص1/ 205، والبحر، ص 171/1.

$$
5 \text { سورة البقرة، الآية } 97 .
$$

$$
\text { 6 سورة التوبة، الآية } 12 .
$$

7 ابن خالويه، إعراب القراءات، ص 235/1.

$$
\text { 8 سورة آل عمران، الآية } 15 .
$$

9 التحرير والتنوير، ص184/3.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جيني } 100 . \\
& \text { 22 يظظر: القراءات القر آنية في ضوء علم اللغة الخديث، ص } 36 . \\
& \text { 3 سورة البقرة، الآية } 40 .
\end{aligned}
$$

 في رواية أبي بكر بضم الممزة وهو خطأ... والباقون يكرهون اجتماع همزتين فيقلبون الثانية
واوا فيبدلون أوتنن."2.

فالتقاء الممز تين في كلمة يوجب في قراءات معيّنة قلب الثانية حرف لين؛"وخُصّت الثانية بالإبدال، لأنّ الأولى يُلفظ بـا ولا مانع لما، والثانية تُتنع مع التحقيق من أجل الأولى اليت قد تثبتت في اللفظ"3، فالثانية إنما تقع للتكرير، وبها يقع الاستثقال .

والتفسير الصوتي لا حدث في الممزات في الآيات الثلاثة السابقة يمثل له بتعليل تخفيف همزة (أمدة)؛ إذ تّ تخنيف الممزة بإسقاطها وإبدالما بنصف صامت: ء -/ ه - م/ م ت/ تصير ء -/ ي - م/ م ت/. ويكون هذا الصامت الضعيف من جنس الكسرة، ويُجتلب الصامت الضعيف ليحلّ علّ الممزة قاعدة أولى للمقطع كي لا يبدأ المقطع بعصوّت. 5 ومن طرق إبدال الممزة طريق ييحث فيه هذا الصَّوت عن أقرب الأصوات منه خرجا،

فتبدل إلى صوت الماء، متى أمكن ذلك، من ذلك في قوله تعالى أنتم) أأنتم فأبدل من الهمزة الأولى هاءاً لأفا أختها، عن أبي عمرو بن العلاء والأخفش، ${ }^{7}$


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة البقرة، الآية } 283 . \\
& \text { 22 ينظر : البحر الغيط، ص372/2 } \\
& \text { 33 إعراب القراءات، ص 105/1. } \\
& \text { 4 يُظر: الكشَف، ص 1/ } 75 . \\
& \text { 5 }{ }^{5} \text { القراءاءات القر آنية ين الدر س الصوي القديع والحديث، ص } 50 \text { - } 51 . \\
& \text { 6 سورة النساء، الآية } 109
\end{aligned}
$$

7 ينظر: البحر اليط، ص510/2، وقد جاء فيه مانصه (قرأ الكوفيون وابن عامر والبزي (هاأنتم) بألف بعد الماء بعدها همزة (أنتم) غعقة .
8ا ${ }^{8}$ خن خالويه، المحة، ص 110.
9 العكري، التيبان في إعراب القرآن، ص 220/1.

ومن أشكال تخفيف الممزة، حذفها، وإسقاطها من درج الكلام، ويتمّ ذلك وفق مرحلتين.
فالأولى، نقل حر كتها إلى الساكن قبلها، والثانية، حذفها تاماً.
ومنه في السور المدنية، ما جاء في قوله تعالى: هِّهِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبَنَا عَلَىْ بَنِّ
إِسْرَءِيلَهُ، ، قرأ ورش عن نافع (من أجل ذلك)، فنقل فتحة الممزة إلى النون، وأسقط الممزة لفظاً، و كذلك يفعل في سائر القرآن، نو "قد أفلح مومنون"، وهي لفظة فصيحة، ومنه في


قرأ أبو جعفر وأبو السَّمال (مل الأرض) بدون همزة، ورُويت عن نافع، ووجهه أنّه نقل حر كة الممزة إلى الساكن قبل وهو اللام وحُذفت الممزة، وهو قياس في كلّ ما كان نخو هذا4.


سأل، يسأل، أصله اسأل، فحذفت الممزة تخفيفاً بعد نقل حر كتها إلى الساكن قبلها6.
 بترك الهمزة في كلّ القر آن إذا تقدمه واو أو فاء، ويكون أمراً إلى المخاطب، وقرأ الباقون بالممزة وحجته في ذلك قوله" لما اتفقت القراء والمصاحف على حذف الألف من: (سل بني إسرائيل)، و كان هذا أمراً مثله خزلت ألف الوصل والممزة، والأصل: اسأل، فنقلوا فتحة الممزة إلى السين فلما تُرّكت السين استغنوا عن ألف الوصل، وسقطت الممزة لسكوها وسكون اللام". 8

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة الائدة، الآية } 32 . \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { ابن خالويه، إعراب القراءاءات، ص 145/1. } \\
& \text { 3 سورة آل عمران، الآية } 91 . \\
& \text { 4 البحر الغيط، ص 520/2. } \\
& \text { 5 }{ }^{5} \text { سورة البقرة، الآية11 } \\
& \text { 6' الحج، للفارسي، ص 288/2. } \\
& \text { 7 }{ }^{7} \text {. } 32 \text { النساء ، الآية } 32 . \\
& \text { 88 إعراب القراءات، لابن خالويه، ص 133/1. }
\end{aligned}
$$

## ب- تـــخــــفيـف المــمــزة:

"إنّ التخفيف يحتاج إلى معاناة شديدة، و كلفة عظيمة من جهتين: إحداهما إحكام اللفظ بالممزة المخفّفة بين بين، والأخرى معرفة ما يُفف بين بين، وما يُبدل ويدغم فيه ما قبله، وما
 يُحكمه إلا من تناهى في علم العر بية، وترّن في إحكام اللفظ بذلك، ودرب في اللفظ بالهمزة المخفغة".

فقراءة قوله تعالى: وأبو عمرو وأبو بكر، ${ }^{3}$ يُمكن ماكاتا لوضوح ماهية التحقيق في حين أنّ تُفيف الممزة يكتاج إلى تر ين اللسان والسماع المباشر، حتى يتأتى له الإتيان هـا غغنّة. "وتعيق المهزة يتمّ بالإتيان
 والتحقيق هو الأصل، وتحقيق الممزة المفردة أسهل لانفرادها، ولأفم حققوا الممزة وهو مكرّر". ${ }^{\text {. }}$ وتقيق الهمزة له عِلل كثيرة تصبّ كلّها في الرغبة في التيسير متى كان التحقيق عققاً له."من ذلك مناسبة معنى الاستفهام، وذلك في حالة اجتماع همزتين، والأولى منهما همزة استفهام، فتحقق هذه الممزة، وتكون علّة تعقيقها، إرادة الاستفهام لا الخبر. " ${ }^{\text {الا }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سورة التوبة، الآية } 106 . \\
& \text { 32 إعراب القراءات، ص 255/1. } \\
& \text { 4 }{ }^{3} \text { التهيديد في علم التحويد، ص } 71 . \\
& \text { 5 الكششف، ص 80/1. } \\
& \text { 6' }{ }^{6} \text { التعليل في في الدر صات الصوتية ، ص301 }
\end{aligned}
$$



وفي مواطن أخرى يُصبح التسهيل مشقّة وصعوبة وثقلاكُ، منا يستوجب العدول عنه إلى التحقيق يقول المكي بن أبي طالب القيسي: "لَّا كان التخفيف للهمز أثقل من الممز،آثر الممز، وترك التخفيف لثقله."4
 واوان في التخفيف، وذلك أثتقل من المنز، أجروا باب الإيواء على سنن واحد في الممز، يلا
يُتنف، لأنّه كلّه من أصلٍ واحرٍٍ من (أوى) 6.

 ظهور الصامت الضيف (نصف الصوت) (الواو غير المديّة) يين مصوّيّين طويلين، وهو ما
 أي نصف الصوت بين الصوّتات، مع إمكان جَّبّب ذلك بإبعاد الصوت الأصلي."




$$
\begin{aligned}
& \text { 2009م، ص } 63 . \\
& \text { 22 سورة آل عمران، الآية } 20 . \\
& \text { 3 سورة آل عمران، الآية } 15 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 سورة الأحزاب، الآية } 51 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 القراءات القر آنية بين الدرس الصوتي القـيَ والحديث، ص } 28 .
\end{aligned}
$$

وَآلصَّدبِبِيِ
 أما من مل يهمز، فإنه قد يكون خفَّف الممزة بأن تبدل منها ياء مكسورة لأن ما قبلها مكسور (وهو الباء)،ثم حذفت حر كة الياء، استثقالاً للكسر والضم على حرف علّة، فاجتمع حرفان ساكنان، فحذف الأول، لئلا يلتقي ساكنان، وإما أن يكون جعله من (صبا، يصبو) إذا مال على هواه. ${ }^{4}$ والقراءة المختارة الممز، لاتفاق أكثر القراء. 5
و"جبريل" اسم أعجمي، وقد ذكر بعضهم أنّ من كسر الجيم أتى به على مثال كالم العرب ... ومن فتح أتى به على خلاف كلام العرب، ليُعلم أنه ليس من كلامهم وأنه أعجمي، و كذلك فعل من همز، ومن أثبت ياءًا بعد الممزة أتى به على خلام خلاف كلام العرب،
لُُعلم أنّه أعجمي ليس من أبنية كالام العرب.6

ثم إنّ الحفاظ على نسيج الكلمة العر بية من كثرة التغييرات التي قد تبعدها عن أصل بنائها


$\bar{ـ}$

23 سورة الائية، الآية 69.
 النجار، عبد الفتاح شلبي، البلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،1999،ص324/1 - 325،والبحر الغيط،ص .531/3

$$
\text { 4 ينظر: الكشف، 246/1 - } 247 .
$$

5 معاني القراءات، لنزٔزهري، ص 155/1.

$$
\text { 6َيظر: الكشف، 254/1، } 255 .
$$

$$
7 \text { سورة آل عمران، الآية } 120 .
$$ جزم الكلمة، فالممزة متى كانت ساكنة للجزم وجب تحقيقها، ${ }^{3}$ ومل ذلك ما جاء سكوها

 فما جاء سكونه علم للجزم، وما جاء سكونه علماً للبناء أصله كلّه الحر كة والسكون فيه عارض، ومن أصله أن يُخفف المتحر كة، فحقَّق هذه على ما كانت عليه في أصلها قبل الجزم أو البناء، وأيضاً فإن هذين النوعين قد غُيرّا مرة من الحر كة إلى السكون، فكُره أن يغيّرهما مرة أخرى إلى البدل، فيقع في ذلك تغيّر بعد تغيّر، فيكون فيه إبححافٌ بالكلمة. ${ }^{6}$ فتخفيف الممز إما جيئ به متى لم يؤد هذا الاجراء الصوتي إلى تغيير في مبنى الكلمة يؤدي إلى تغيير معناها، ويف غير ذلك يكون الجنوح إلى تُفيف الهمزة سواء بإبدالها أم بذذفها إجراءا صوتيا، يقلل من ثقل نطق هذا الصوت في العربية ،لن يستثقل نطقه، وهو اختيار صوتي للبيئات والقراءات التي تفضل الضغط في الكلام ونبر المقاطع، والمخالفة هذه الصورة موجودة في السور المدنية كتواجدها في باقي سور الذكر الـكيم عاكسة هذا التنوع الأدائي، والتر كيي.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة التوبة، الآية } 50 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 ينظر: القراءات القرآنية ين العر بية والأصوات اللنوية، ص } 110 . \\
& \text { 4 سورة البقرة، الآية } 33 . \\
& \text { 5ـيُظر البحر الثيط، ص 149/1. } \\
& \text { 6 يُنظر: الكشَف، ص 85/1. }
\end{aligned}
$$

## الفصل الثَّاني

الظَّواهر ما فوق التَّشكيـيـية
في السُّور المدنيَّة.

أصبح من البديهي اليوم الحديث عن موسيقية اللغة العربية، ذلك أنّ كلّ الدراسات اللغوية قديكها وحديثها، تؤ كّد على هذه الخاصية المميِّزة للغة الضاد، فقد أشار الجاحظ منذ القدم إلى هذه الموسيقية في اللغة العر بية، حين تعليله لصعوبة ترجمة حكمة العرب في قوله: "لو حُوِّت حكمة

$$
\text { العرب لبُطُل ذلك المعجز الذي هو الوزن. }{ }^{1}
$$

"بل إن موسيقية اللغة العربية جليَّة إلى درجة أنَّك لو حاولت نقل أي كلام عربي أوصفحة من كتاب إلى رموز موسيقية وأوزان، لوجدته يتر كب من وحدات تتشابه وتّتلف وتتكرر وتتناظر، ويتألف من بجموعها قطعة موسيقية،"² زد على ذلك فإنّ المستشرقين يعترفون هذذه الخاصية للعر بية، يقول أحدهم:"التر كيب العربي غيٌّ بالوقع الموسيقي. ${ }^{3}$

فالوزن وحسن تقطيع الكلمات والوقع الحسن لأصوات العربية في الأذن حين ائتلافها إلى كلمات كلها أوصاف وأشكال بتسّد الصِّفة الموسيقية في اللغة العر بية.
"والعر بية لم تكتسب هذه الخصائص، إلا لكون جميع ألفاظها ترجع إلى نماذج من الأوزان
المو سيقية في وحدهّا الصوتية والتر كيبية ووحدة الانسجام، والتوفيق في الجرس والنغمة والإيقاع وما يالئمها من تأليف وحدة فنية ونفسية". 4

وهذا التأليف ذو الجودة العالية في بناءه الموسيقي، يظهر في أرقى ما جاءت به العربية وأوضح وأجلّ وأبرز نصوصها ألا وهو القر آن الكريع.

1 ${ }^{1}$ الجاحظ، الهيو ان، تح: عبد السالم مارون، مطبعة مصطفى الباي الهلبي وأولاده، مصر، 1938، ص 75/1.

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }{ }^{4} \text { "نصائص العر بية، ص } 25 .
\end{aligned}
$$

إن النموذج النغمي في القر آن الكريع يُعدّ أفضل مورد يُمكن أن تُدرس من خلاله إيقاعية ونغمية اللغة العر بية، ولا أدل على ذلك من كونه أولّ ما شدَّ الأذن العربية والحس الموسيقي العالي، وهذا بشهادة المنكرين له أول نزوله، إذ يصفه الوليد بن المغيرة بقوله:"إن له الحلاوة، وإنّ
 فالحلاوة اليت يقصدها الوليد هي: الموسيقى الي نتحدّث عنها، فقد أعطيت أوصاف المياه والطعوم من حلاوة أو مرارة، وجرى ذلك على ألسنة النقاد فيما بعد، فقد قال ابن الأثير:"ومن له أدن بصير يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة الأوتار، وأن لها في الفم حلاوة كحالاوة العسل، ومر ارة كمرارة الحنظل، وهي على ذلك بَري بجرى النغمات والطرب." ل2

إن تلك الحاسة المرهفة اليت امتلكها العربي في تذوّق اللغة بتعلنا نقول من غير شكٌّ، أن للتغغيم في القرآن الكريم دوراً كبيراً في تكييف عقل السامع، وقيئته لتلقي الدعوة، واستقبال ما جاء من معان سامية، وإن "التنغيم في القر آن يقع يف مقدمة ما جذب العرب إلى القر آن. 3 وهذا الفاروق عمر بن الحطاب رضي الله عنه، يذهب إلى بيت أخته ليبطش هـا، بعد أن نا إلى سمعه، أها هي وزوجها قد أسلما، ولكنه حين يقرأ الصحيفة اليت بيدها، وفيها آيات من سورة طه، لم يستطع الوقوف أمام بيان القر آن، وروعة نظمه، فسرعان ما سكن غضبه، وهدأت
 فالقـــــرآن الكريــــــ يــمثّل وحدة موسيــــقية لا تخضع لوزن الشعر، بل لوزن الوجدان والنفس. 5 يقول الر افعي" فإنَّه إنَّما يسمع ضر باً خالصاً من الموسيقى اللغوية في انسجامه،

$$
1 \text { تفسير القرطي، ط دار الثُعب، ص } 6865 .
$$





والمراد نسقه، واتزانه على أجزاء النغس، مقطعاً مقطعاً، ونبرة نبرة، كأها توقّعه توقيعاً، ولا تتلوه تلاوة، وما أسلم عمر بن الخطاب على شدّته وعنفه إلا حين رقّ للقر آن". 1

على أنّه ينبغي التأكيد بداية، على أنّ أسلوب القرآن الكريم إنما يبري على نسق بديع، خارج عن المعروف من نظام بجيع كالام العرب، ويقوم في طريقه التعبيرية على أساس مباين للمألو ف من طرائقهم. 2

فهو ليس على أعاريض الشعر في رجزه، ولا في قصيره، وليس على سنن النثر المعروف في إرساله، ولا في تسجيعه، إذ هو لا يلتزم الموازين المعهودة، في هذا ولا ذاك، ولكنك مع ذلك تقرأ بعض الآيات منه، فتشعر بتوقيع موزون، ينبعث من تتابع آياته.

بل يسري في صياغته وتآلف كلماته، وبتد في تر كيب حروفه تنسيقاً عجيباً، بين الرخو
منها والشديد، والبهور و المهموس، والممدود والمقطوع.
ومهجما طفت بنظرك في جوانب كتاب الله تعالى، ومختلف سوره وجدته مطبوعاً على هذا النسق العجيب، فمن أجل ذلك تحيَّ العرب في أمره، إذ عرضوه على موازين الشعر، فوجدوه غير خاضع لأحكامه. 3

فهو معجز في نظمه العجيب وتر كيبه الفريد الذي يأخلذ بالألباب ويسوق إليه أعناق البيان، وهو معجز بحسه وأسلوبه وبلاغته في دقة اللفظ أو دقة التعبير، بحيث يعبّر عن الشيء تعبيراً كاملا"، فلا بخد صوتاً زائداً بلا دلالة، ولا كلمة مترادفة إلى آخرى، والحقيقة أن المعجزة في القر آن ¹ ${ }^{1}$ الرافعي، مصطفى صادق ،إعجاز القر آن والبلاغة النبوية،دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ،دط،دت، ص

$$
\begin{align*}
& \text { 2 شرشر، البناء الصوتي في البيان القرَآين، ص } 14 . \\
& \text { 3 ينظر: نفسه ، الصفحة نفسها . }
\end{align*}
$$

بندها في الصوت وفي خخاطبة ملكات النفس البشرية¹؛ فللقر آن الكريم مسحة خلابة جميلة، تتجلى في نظامه الصوتي و جماله اللغوي.

ويراد بنظام القرآن الكريم الصوتي اتساق القرآن الكريء، وائتلافه في حر كاته وسكناته، ومداته وغناته، واتصالاته وسكناته، اتساقاً عجيباً، وائتالاًاً رائعاً، يسترعي الأسماع، ويستهوي النفـــــوس بطريقـــــة لا يُمكن أن يميل إليها أي كلامٍ آخر، منظـــــوم أو منثــور ² يقــو الرمــــــالي: "إن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكالِم معروضة، منها الشعر، ومنها السجع، ومنها الخطب، ومنها الرسائل، ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث، فأتى القر آن بطريقة مفردة خارجة عن العادة، لها متزلة في الحسن تفوق به كلّ طريقة، ولولا أن الوزن يكسِّن الشعر، لنقصت متزلته ين الحسن نقصاناً عظيماً، ولو عمل عامل من الكتان باليد من غير آلة ولا حفٍِّ ما يفوق الدبيقي في اللِّين والحسن، حتى لايشك من رآه، أنه أرفع الثياب الدبيقيَّة اليّ بلغت في الحسن النهاية لكان معجزاً، ولذلك من جاء بغير الوزن المعروف في الطباع، الذي من شأنه أن يُحسن الكالام بما يفوق الموزون فهو معجز ". 3

والقر آن الكريم يسير في نظمه في موافقة تامة بين نغمه وموضوعاته، فالسور المدنية على الرغم من طابع التشريع الذي طغى على مضموفا، إلا أن الصياغة القر آنية تأتي وفق ما يخدم هذه المعاني، يقول ححمد قطب: "وحين يكون الموضوع الرئيسي في السور المدنية هو التشريعات والتنظيمات وبناء البتمع المسلم، وإقامة الدولة المسلمة، وتثبيت أر كاها إزاء الكيد الذي يكيده لها أعداؤها، يكون الأسلوب المناسب هو الحر كة المتأنيَّة والمخاطبة العقلية التي تدع البحال للتدبر

¹ ينظر:الأشقر ،عمد أممد، الدراسات الأديبة لأسلوب القر آن الكري؟، دار وائل للنشر،عمان الأردن، ط1، 2003، ص131،

$$
.136
$$

2 المرسي، كمال الدين عبد الغني ،فواصل الآيات القرآنية،المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ط1، 1999/01420 ص .84
 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، تحقيق وتعليق: عممد زغلول سالم، مُمد خلف الله أممد، دار المعارف، مصر، ط3،ص111.

والتفكير، ومع ذلك فهو ليس ذلك الأسلوب العقلي الجاف، وإنا هو نسق فريد من التعبير لا مثيل له فيما يكتب البشر، بكيث لا يفقد النبض الحي وابلرس الموسيقي، حتى في آيات التشريع البحت. 1

فبالإيقاع أو الموسيقى، نستطيع أن نعرف المكي ومن المدني، لاسيما في تلك السور التي وقع حولها خلاف، فقيل إذا مكية، كما قيل أهنا مدنية، ويُمكن عن طريق فحص الموضوع والأسلوب وطريقة الأداء والوقوف عند نغم الآيات وإيقاعها أن نحدِّد- ونحن مطمئنون - مكية بعضها مثل التكاثر والعاديات والزلزلة والرعد والرحمن، ومدنية بعضها الآخر مثل الجمعة وعمد والحج والنساء. 2

وموسيقى القر آن الكريم هي نتاج تضافر بجموعة من الخصائص الصوتية، ابتداء بتر كيب الكلمة والجملة وما علاهما، ثم طريقة أداء هذه اللغة وما يتضمنه من ظواهر وضوابط وأو جه، ماسنحاول التعرف على شيء منه في ما يلي من عناصر هذا الفصل .

$$
\begin{aligned}
& \text { ¹ ينظر: قطب عمد، دراسات قرآنية، دار الشرق، لبنان، ط4، 1983، ص } 20 . \\
& \text { 2 نعيم اليافي، عودة إلى موسيقى القرآن، ص } 05 .
\end{aligned}
$$

## 

تُظهر البنية المقطية لأي لغة نطها الإيقاعي الَّذي تنماز به، والعربية لغن هملت من أشكال

 أسس مضبوطة وتعكس أناطا إيقاعية غتلفة، من هنا سنحاول الترف على البنية المقطية وعناصرها فُّ النص القرآين والخصائص الإيقاءية اليّ يقوم عليها هنا الكتاب العظم فُ هذا النصل من هذه الر سالة.


من معاني الإيقاع، التوقيع : أي أنه زمين قريب لا تباعده، كأنه تريد أن توقعه على شيء ،والتوقيع: الإصابة، والتوقيع إصابة المطر بعض الأرض وإخطاءه بعضا، وقيل إثبات بعضها دون بعض، والتوقيع في الكتاب: إلماق شيء فيه بعد الفراغ منه، وقيل هو مشتق من التوقيع وهو خخالنة الثاني للأول. والإيقاع ،إيقاع اللحن والغناء، وهو أن يوقع الألمان ويينها، وسمى الخليل رهمه الهأ كتابا من كتبه، يُ ذلك المعن (كتاب الإيقاع ).

 على الشيء المتعد الأجزاء ، فيصيب قسما منها ويترك الباقي ويتجلى ذلك في التوقيع في الزمن ، وتوقيع الطر، وتوقيع الكتاب، وإيقاع الألحان.

كذلك من أبرز معانيه اللنوية دلاتهه على اتفاق الصوت في الغناء؛، فمتزلة الإيقاع من الغناء هي مثابة متزلة العروض من الشعر، ويسرد الباحث عبد الحميـــد زاهيد بمهوعة من
1 ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ط دار صادر، بيروت لبنان، ص408/8.
2 الخالدي صالح عبد الفتاح، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، دار الفاروق، عمان، الأردن،2016/1437، ص98.

$$
\text { 3 ينظر: فواصل الآيات القر آنية، ص } 166 .
$$

تعر يفات الإيقاع، منها تعريف الأرمـــوي بأنه - الإيـــــــــاع - "جماعة نقرات تتخللها أزمنة عحدودة المقادير على نسبٍ وأوضاع خخصوصة بأدوار متساوية، يدرك تساوي تلك الأدوار
 النغم في أزمنة مـــــحـدودة المقادير والنســـــب"². ويعرّفه الحســـن بن أحــــــمد الكاتـــب "بأنه قسمة زمان اللحن بنقرات، وهو النقلة على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساوية"3. ويُضيــف: "أما الأجزاء الوسطى، فيجب أن تكون متساوية في عدد النغم وفي الأزمان، يعي أزمان الإيقاع الذي هو فيه، وتكون متناظرة في فصول الأزمان، يعي الوقفات، ومتشاهِة الترتيب."4

فالإيــقاع يكدده الزمن الفاصل بين النقرات، حيث بيجل كل تفعيلة تتميز عن غيرها من التفعيلات في انسجام تام بين الوزن والصوت. 5

ومن تعاريف المدثين، تعريف rraiss: "الإيقاع هو توالي الوحدات الصوتية بشكلٍ انتظامي في الزمن ". . وهذا الكالام قريب مما ذهب إليه Robert بأنه: "عبارة عن تكرار منتظم لأصوات مو سيقية هي بدورها تتولّد عن تشاكل العناصر مقطعياً عبر سلسلة عناصر الكالام". 7 وعرَّفه محمــــــد غنيـــمي هــــلال،بقوله: الإيقاع يقصد به و حدة النغمة الَّي تتكرر على نو ما في الكالام أو في البيت، أي توالي الحر كات والسكنات على قدر منتظم في فقرتين أو أكثر

1 ${ }^{1}$ ينظر: الر سالة الشافية، ص 189.نقالً عن علم الأصوات وعلم المو سيقى (دراسة صوتية مقارنة )، عبد الحميد زاهيد، تقدي، مبارك حنون ،دار يافا ، عمان 2010،ص43. 22 المو سيقى الكبير، ص 436 نقالً عن نفسه، ص43 ، 43 .
 4 نفسه، الصفحة نفسها.
55 ينظر :لالو سي عثمان، الإعجاز الإيقاعي في القر آن الكريع، مذكرة الماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، 2009، ص26. 6 ينظر : علم الأصوات وعلم الموسيقى، ص 44. 7 ينظر : كور ديا أممد حسن صالم،النظام الصوتي التوليدي يفي السور المكية القصار،عالم الكتب الحديثة،إربد الأردن، 2012، ص،26.

من فقر الككام، أو في أبيات القصيدة، وقد يتوافر الإيقاع في النثر مثلا فيما سمّاه القدامى الترصيع، حت عاد تعريضك تصريا وصار تعريضك تصحيحا، وقد بلغ الإيقاع في النثر درجة يقرب هِا كل القرب من الشعر، أما الإيقاع في الشعر فتمثله التفعيلة في البحر العرب، فمثلا (فاعلاتن) في بر الرمل تمثل وحدة النغمة في البيت من غير تفرقة يين الحرف الساكن اللين وحرف المد، والحرف الساكن الجامد. ${ }^{1}$

على أنه ينبغي التنبيه إلى أن الإيقاع في الشعر عبارة عن تلوين صوتي ناتج عن فصاحة الألفاظ والتيامها لذلك بخده يصدر عن الموضوع، في حين الوزن يفرض على الموضوع، الأول من
 على فكرة أن الشعر إيقاع لا وزن²".
"فالإيقاع ظاهرة صوتية أعم من الوزن في الكلام المنظوم (وغير المنظوم)، وهو وقف على المادة الصوتية لا يتعداها، وفي ذلك ما يفسر غياب مصطلح الإيقاع من علم العروض ونيابة مصطلح الوزن عنه في الدلالة على مو سيقى الشعر فيه".. ${ }^{3}$
"فمفهوم الإيقاع قد التبس -فعلا- بمهوم الوزن، حتي غلب على أذهان الكثيرين أن هذا
هو ذاك بعينه، وأن مصطلحي الإيقاع والوزن مترادفان. وربما يفسر ذلك بالصلة الحميمة بينهما وهي صلة الأصل بالفرع والكل بالجزء. ومما يفسر ذلك أيضا أن للوزن حضورا دائما في الشعر القديَ وشاملا لأطر اف النص، أما الإيقاع فحضور به عرضي غير مقيد ولامشروط، فكانت النتيجة أن استأثر الوزن باهتمام علماء العروض ونقاد الشعر فقل اهتمامهم بغير الوزن من ظواهر الكالام الإيقاعية بل صرفت أنظارهم أيضا عن ملاحظة الإيقاع الَّني قد يكون في بعض النثر ". 4

$$
\text { 1 ي يظر : هلال، عمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث ، غضة مصر ، القاهرة ، 2001، ص435، } 436 .
$$


3 الطرابسسي، عمد المادي ، في منهوم الإيقاع ، ص13-12، نقلا عن القضايا التطريزية ص127/1.
4 نفسه، الصفحة 16-17

ويوصِّف منير سلطان الإيقاع على أنه "حر كات متساوية الأدوار تضبطها نسب زمانية عحددة المقادير، على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى مساوية كل منها تسمى دورا فهو جماعة


وتوسّع رجاء العيد من دائرة الإيقاع، فتجعل منه بجموعة متكاملة، أو عدداً متداخلاً من السمات المميزة، تتشكل بواسطة التناسق الصوتي بين الأحرف الساكنة والمتحر كة، إضافة إلى ما يتصل بتناسق زمنية الطبقات الصوتية داخل منظومة التر كيب اللغوي من حدة أو رقة، أو ارتفاع

$$
\text { أو انخفاض، أو من مدات طويلة أو قصيرة. } 2
$$

ومن الدارسين من يرى أن الإيقاع هو نتاج التحام قوانين سبعة هي :1- النظام - 2-

$$
\text { التغيير 3- التساوي 4- التوازي } 5 \text { - التوازن 6- التلازم -7- التكرار. }{ }^{3} \text {. }
$$

والإيقاع في العربية من وجهة نظر تقام حسان، يقع إما في نطاق التوازن وإما في نطاق
الموزون، والوزن في العر بية إنا يكون للشعر، والذي في القر آن الكريع متوازن لا موزون.
وذلك ما تنده بعض الظواهر التعبيرية الَّي تتصل ببعض الألوان البالغية والبديعية كالطباق والمقابلة والجناس ومر اعاة النظير، فإفا وجوه وألوان تؤدي إلى توازن الجمل وتعادها في



1 1 سلطان منير،الإيقاع الصوتي فِّ شعر شوقي الغنائي ، منشأة العارف ، الإسكندرية ،ط1، 2000، ص122. 22 يظظ: النظام الصوتي التوليدي يف السور المكية، ص 26.
 4 ${ }^{4}$ ينظر : حسان قام، البيان فيُ روائع القر آن" دراسة لنرية أسلوبية للنص القرآي، عانم الكتب، القاهرة، ط1، 1993،ص

قَدِيرٌ "، 1 " "إذ بَدها جملا متعادلة في التأليف منسجمة في التر كيب، وقد أحدث الطباق ههنا دورا في هذا التعادل والانسجام، ولأن الطباق وإن كان يين الشيء وضده، فإن هذا الشيء يرد في الخاطر مع الضد على سبيل الاستدعاء، فنحن بالطباق لانسير في طريق وعر أو غريب بجهول، وإما نسير في طريق مألوف متوقع، و كل ما تتوقعه النفس الفطنة فيأتي بسبب التوقع يمدث أنسا

$$
\text { واتساقا وانسجاما ". }{ }^{2}
$$

على أنه يمكن تقسيم الإيقاع في ضوء المفهوم الذي يؤول إليه الدرس الصويّ إلى:

- إيقاع تر كيب الجملة (Sentence prosodies)، وهو التنغيم (Intonation). - إيقاع الكلمة (Words prosodies)، مثل ميزة هارمونيكية المصوت التي تيز الكلمات أو تيز طولما بين أكثر من مقطع.
- إيقاع المقطع (Syllable prosodies): الطول (Length)، النغمة (Tone)، النبر (Stress)، و"ممات ثانوية أخرى كالتشفيه (Labilization)، والتغوير (Palatalization)،والتحليق (Nasalization) والتأنيف) (Phyrangalization)
- إيقاع أجزاء المقطع (Syllable part prosodies)، مثل النفسية (Aspiration) والإنفجارية ${ }^{3}$.(Plosure)
- إيقاع التمفصل (Junction prosodies): يميّز الحد العالي من وحدات البنية (الكلمات والمورفيمات)، على سبيل المثال، فاللغة مع النبر الثابت (Fixed stress)، يُمكن أن تتخذ كسمات بروسودية مع مسافة التحديد في الكلمة.

$$
1 \text { سورة آل عمران ، الآية } 26
$$



$$
\text { 3 ينظر: النظام الصوتي التوليدي يف السور المكية، ص } 25 .
$$

- إيقاع الأصوات (Sounds prosodies): من الصوامت والمصوتات، يشمل المصوتات القصيرة والطويلة، والصوامت المائعة [ل، ر]، والأنفية [م، ن] والوقفة الحنجرية [د]، [0] ونصف الصوت ${ }^{1}$.(Sine Vowel) فالنظام الصوت،، يكون إما مقطمي (فونيم، مورفيم، تركيب) أو غير مقطمي (نبر، توقف، .)......

وعلى هذا يأتي نتاج كلا النموذجين، إذ تقوم النصوص الإبداعية على تقديم بنية صوتية ظاهرة، متمثلة في التكرارات الفونيمية والتر كيبية بكلّ تنوعاةًا، وأخرى خفية ("معية) متمثلة في النبر والوزن والوقفات وغيرها؛ فاإيقاع هو الطريقة التي تتوزع بها العناصر المترددة على طول المعن اللغوي، ولاسيما الوقفات، واليت يعطي ترددها شعوراً بوجود الإيقاع. ${ }^{2}$

فإذا ما عدنا للقر آن الكريع وجدنا، عنصر الإيقاع يتحقق بشكل ملحوظ في السور المكية،

 يَسَجُدَانِ هُ، 3" بَد تساوي التكوين في الآيات قد أبرز عنصر الإيقاع إبر ازا مدهشا، وهو أمر أساسي في بناء القرآن المكي في الغالب، ولا يعين هذا أن الوحي المدني خلو من الإيقاع، إذ لا يتصور كالام بدون إيقاع، ولكن الإيقاع يتحقق في السور المدنية بشكل ضمني يدر كه من يتأمل تقسيم الجمل، وتمام المعاني، و كمال الوقوف، في الآيات الطوال، ولولا ذلك ما صلح القر آن لأداء

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { ينظر: نفسه ، الصفحة نفسها . } \\
& \text { 22 يُظر: همود، وداد مكاوي، النناء الصويل غير المقطي (قلى)، و(..) في النص الإبداعي، بلة جامعة بابل العلوم الإنسانية، }
\end{aligned}
$$

الأصوات الجميلة، ولا استطاع كبار القراء أن يتغنوا بآياته طبقا للألحان الموسيقية الَّي يتقنون

وللإيقاع في القر آن الكريع مستويين، مستوى خارجي متولد من تناسق الحروف خرجاً،
وصفة وحر كة، ومن أوزان الكلمات، والفواصل القرآنية، وضروب البديع والتوازن، بين الجمل . . .
"أما الإيقاع الداخلي، فهو حر كة موقعة أو منتظمة في بناء السورة كلها، تحكم نسيجها،

$$
\text { وتيّز معالمها وصفاقا عن بقية السور الأخرى". } 2
$$

" فحينما تلا الإنسان القرآن، أحس بذلك الإيقاع الداخلي في سياقه، يبرز بروزا واضحا
في السور القصار والفواصل السريعة، ومواضع التصوير والتشخيص بصفةٍ عامةٍ".3

ترسم حر كة السحاب البطيئة يف السماء، وما فيها من امتدادات رخية متطاولة، بخلاف ما لو استعمل كلمة (دفع أو ساق). فكلمة (يُزجي) تبدأ بالياء، وتختم بالياء أيضاً، والياء حرف ليّن رخو.

ولكن الزاي حرف من حروف الصفير والجمر، والجيم من حروف الشدَّة والجمهر، غير أن تر كيب الجيم في الكلمة بين الزاي والياء وحر كة الكسر عليها خفَّفت من شدّقّا وجعلتها متتاسقة مع ما قبلها وما بعدها؛ فهذه الكلمة بتوزيع حروفها من حيث المخارج والصفات، وتنويع

> 1 ينظر: البايي أحمد، القضايا التطريز ية في القراءات القر آنية دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية ، ص76/2.

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 البناء الصوتي في البيان القر آين، ص } 29 . \\
& 4 \text { 4 } 4 \text { سورة النور، الآية } 43 .
\end{aligned}
$$

حر كاما وتأليفها من مقطعين "يُز " و"جي" جعل ايقاعها رخياً متداً، كرخاوة حر كة السحاب، وامتداده في السماء. 1

من هذا المنطلق لم يؤ كّد البالغيون على الإيقاع الظاهر فتط، بل حاولوا إدخال (التناسب والتوافق) في النسج و التأليف في الحقل نفسه، وهي مسألة أكدها الحدثون أيضاً، ولاسيما (فانسان داندي) الذي عرّف الإيقاع بأنه انتظام في الصوت وتناسب في البعد، و كذلك (ريتشاردز) الذي

$$
\text { حصره بــ (التكر ار والتوقُع) }{ }^{2} \text {. }
$$

و م يكن هذا التصور من عند الحدثين فحسب، بل إن جذوره تتدّ إلى أقوال علمائنا
القدامى لاسيما البالاغين منهم، إذ جعلوا الإيقاع على نمطن: نمط الوزن الذي يتفرّع إلى عروض النظم ونغم النثر ونط التناسب الذي يعتمد على أساس سبك التأليف والنظم. ${ }^{3}$ البا


 وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُولَأَكِكَ هُمُ أَلْفَسِقُونَ ...

فإن صيغة (ليستخلفنهم) و(ليُمكِّن) و(ليُبِدّنهم) والتناسب في الجِرس بين استخلف و(ليستخلفنهم) وانتهاء مفردات عديدة بالضمير المتصل (كم) مرة واحدة، و(هم) ست مرات،

$$
\text { 1 البنية الايقاعية يُ الأسلوب القرآي، ص } 08 .
$$


الأعلى لثئقافة، ط1، ،2005، ص 185.


$$
\begin{aligned}
& \text { الاجتماعية ، ، المولية 27، 1427 ا } 2006 \text { ، } 20 \text { ، ص } 42 . \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { سورة النور، الآية } 55 .
\end{aligned}
$$

و(ي) في (يعبدوني) اليت تتناسب مع (بي) في (يشر كون بي)، كل هذا يسهم في تقديم إيقاع يتناسب وصيغة الآية، بكيث نشعر ونخن نردّد الآية أن نغمة التمكين والاستخلاف تنبعث من

$$
\text { الإيقاع وتؤ كّد المغزى. } 1
$$

ومن هنا تأكّد أن للإيقاع الصويت المؤثّر دلات بلاغية، لا تقلّ في أهميتها عن دلالة الألفاظ، وتزيد أهمية الإيقاع الصوتي إذا تطابقت دلالتها مع دلالة الألفاظ، أو وستنها أوأكملتها.

بل إن مراعاة الإيقاع ونغمية الآيات تتجسَّد حت في طريقة بناء الكالام، ففي قوله تعالى
 عبارة عن ترتيب الجمل، وترتيب مفرداتما في الوضع والتأليف فيجب على من قصد الترتيب في النظم، أن يقدم الفعل في الجملة الفعلية، ويعقبه بالفاعل، ثم يقدم بعد الفاعل المعول المطلق ثم المفعول به فيقدم منه ما تعدى الفعل إليه بنفسه، ثم يأتي بعده هما تعدى الفعل إليه بغيره، إلا أن يمنع من ذلك مانع لفظي أو معنوي، ومن الموانع ترجيح ضرب من ضروب البديع، على هذا الترتيب يكون الكلام به أفصح وأبلغ، وأخف وأسهل، أو المعنى به أتم وأكمل كهذه الآية، فإفا لو جاء نظمها على الترتيب بكيث يقال: لئن بسطت يدك إلى لتقتلي، كما قال في آخرها ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، يكصل فيها العيب المسمى سوء الجوار الموجب للتر كيب ثقلا يعسر النطق به بعض العسر، فعدل عن الترتيب لأجل ذلك إلى حسن الجوار، وإنا كان سوء الجوار يمصل على الترتيب، لتوالي ثلاثة أحرف متقاربة المخارج وهي الطاء والتاء والياء، عند قوله: لثن بسطت إلى يدك، وإذا جاء النظم على ما جاء عليه أمن هذا الخظور، ولا كان هذا الخذور معدوما في ترتيب



$$
\begin{aligned}
& \text { العدد6، رجب 2010/1422م، ص } 276 . \\
& \text { 3 سورة الائدة، الآية } 28 .
\end{aligned}
$$

نظم عجز الآية، أتى نظم العجز على الترتيب فقدم فيه المنعول الَّذي تعدَّى الفعل إليه بنفسه على

ومراعاة الإيقاع تتجسد أيضا في إنتقاء المفردات، ذلك أن العبارات متى كانت منتقاة
ومتخيرة، فإفا تحدث قوة في السبك، وجمالا في التناسق، فضلا عمَّا تحدثه من إيقاع خاص ينسجم مع دلالة الجملة والعبارة، ولا شكك أن تناغم دلالة المفرات يؤدي تلقائيا إل تناغم صيغ تلك المفردات عند من اختلطت بنفسه فطرة اللغة وأوتي حظًّا من ملكة حسن التعبير، والقر آن ييلغ القمة في ذلك.

فلنأُحذ مثلا قوله تعالى مُّبِينٍ تحدث جر سا وضغطا عند النطق بما بما يصور الغضب، والتهديد اللَّذين يسودان هذا الموقف، وفضلا عن هذا يحدث من توالي التو كيد باللام والنون خاصة إيقاع خاص يتناسب مع قوة المعنى".

ومن مراعاة نط الوزن في إيقاع القرآن الكريع، تلك الموافقات الكثيرة، الي جاءت هِا
العديد من الآيات القر آنية مع أثماط الأوزان الشعر ية، من ذلك في قوله تعالى:

3 شادي عمد إبر اهميم، البا(غة الصوتية في القرآن، مؤ سسة الر سالة، مصر، ط1، 1988، ص59

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { البناء الصوتي فين البيان القر آين ، 26،27. } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سورة النمل، الآية } 21 .
\end{aligned}
$$


يلتئم من ذلك بيت من بر الرمل التام :
فاعلتن فاعلتن فاعلتن - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن".2

ومن ذلك في قوله تعالى: لع ... يَتَأَهَلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرْ ...
بديعي، وهو الاتزان، لأن هذا القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عروضه الثانية المخبولة والمكشوفة، إذ صارت (مغعولات) بمجموع الحبل والكشف إلى (فعلن) فوزنه مستفعلن مستفعلن

فالوزن أو التوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من القيم الصوتية الَّي تصلح أن تكون بحالا للفن والجمال، أما الوزن فبحسبك أن تتأمل ما يمنحه من الجمال للشعر والمو سيقى ونوهما، وأما التوازن فيكفي أن تنصت إلى صوت قارئ بجيد يرتل القرآن الكريع ... وسترى عندئذ أنَّ مافي القر آن من جمال التوازن قد يجاوز أحيانا جهال الوزن. 5

ومن مراعاة التوازن، ذلك التقطيع الجميل، والجمل المتوازنة في قوله تعالى في سورة



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة التحريم، الآية } 5 . \\
& \text { 22 التحر ير والتنوير، ص 362/28. } \\
& \text { 3 سورة الأحزاب، الآية } 13 . \\
& \text { 4 التحر ير والتنوير، ص 285/21. } \\
& \text { 5 ينظر : القضايا التطريز ية في القراءات الت القر آنية ، ص78 } \\
& \text { 6 سورة الطاوق، الآيات من } 1 \text { إلى } 3 .
\end{aligned}
$$

على أنّ الإيقاع في القر آن الكريم لا يسير على هاتين الوتيرتين فقط (إيقاع وزن وايقاع توازن)، بل هو يخرج عنهما طلباً لكسر الرَّابة، والناتج عن تكرار القالب الصوتي تكراراً زائداً، ما قد ييعث المالة والسآمة في نفس السامع أو القارئ حين تتعوّد الأذن نمطاً مألوفاً من الإيقاع عِ الموسيقي فتقلّ متعة النفس به، فيحدث أن يثري القرآن الكريع التعبير بأنغام موسيقية متوعة


وهو في كلّ ذلك يقيم علاقة وطيدة بين المعن والنغم، ساعياً لتكوين وحدة ايقاعية في مستواها الخارجي والداخلي، وذلك من خلالل وحدة التصوير والتعبير، ومما مثل لذلك الإيقاع في

 تتظافر الروابط التعبيرية والإيقاعية والتصويرية في تعتيم الصورة ورسم كثافة الظالم فيها حتى تتناسق مع صورة المنافقين المظلمة، لذلك ييدأ الإيقاع بتكرار كلمة (مثل)، فجيء بالاسم الموصول المعرّف بصلته وليس بذاته، غ جيء بالفعل (استوقد) هذه الصيغة المتضمنة لحروف الز يادة للإيماء بشدة الطلب والالـاح عليه، وهو يكشف عما وراءه من نفوس قلقة معتمة تبحث عن ضياء، ثم جيء بكلمة (ناراً) بالتنكير للدلالة على أي إنارة ولو كانت قليلة، ثم كلمة (فلما) فيها معنى المفاجأة والسرعة، ثم إسناد ذهاب النور إلى اللّ، واستخدام كلمة (بنورهم) بدلاً من ضوئهم. وجمع (ظلمات) وأتبعها بالفاصلة (لا ييصرون) المتناسقة مع سياق التصوير .

فهذه الايقاعية في الآيات منبعثة من الظواهر التعبيرية والتصويرية، لرسم صورة مظلمة عسوسة ملائمة لظلمة نفوس المنافقين، حت إنّ هذه الظلمة وصلت ذروتا حين أفقدتم الرؤية

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 ينظر: فواصل الآيات القرَّينة، ص } 184 . \\
& \text { 22 سورة البقرة، الآيتين } 17 \text { و18. }
\end{aligned}
$$

الصحيحة، فتعطُّلت حواسهم (صمّ، بكم، عمي") فلا رجعة لمم بعد ذلك إلى الحق وانقطع الأمل

$$
\text { منهم (فهم لا يرجعون). }{ }^{1}
$$

فلقد جمع القر آن الكريع بين موسيقى الشعر حيث نغمة الوزن والاهتزاز النفسي لما - وما
هو بشعرٍ - وموسيقى النثر حيث الإيقاع العميق الذي يحدثه حسن التوزيع يين الحروف ذاهًا والكلمات والعبارات، وموسيقى الحس حيث مشار كة الحواس لاهتزازات النفس من تأثير توجات الموسيقى، وموسيقى الروح، حيث النشوة المادئة النابعة من بجموع أنواع الموسيقى الي سبق ذكرها، فالقر آن اكتمال لنماذج مو سيقية حية في تراكيب خالدة للغة العر بية. ${ }^{2}$ الـو

وللإيقاع القر آي بعد هذا "صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القر آن منظوما ولا منثورا إذا قرع السَّمع خلص له إلى القلوب من لذة وحلاوة ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس وتنشر ح له الصدور، حت إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب، والقلق وتغشاها الخوف والفرق، وتقشعر منه الجلود،


 فَمَا لَهُر مِنْ هَادٍِ 4 .
1 يُظر: البنية الايقاعية فِّ الأسلوب القرآين، ص01
22 ينظر: سا(مي عمر، الإعحاز الفني في القرآنن، ص 222.

فعادة ما يمدث الإيقاع تأثيرا جماليا، قائما على الأتر الَّذي يتر كه الصَّوت في نفس المتلقي وفي شعوره، فاإيقاع فن في إحداث إحساس مستحب بالإفادة من جرس وسواه من الوسائل الموسيقية الصائتة. 1

لذا احتاج الإيقاع إلى"سمع يتقبله أو يستقبله ويستجيب له ويتحاوب معه، لأنه ذبذبات وتوجات لا ترى ولا تلمس،" ولعل هذا ما يوضح أن للإيقاع صلة وثيقة بالسمع، الَّذي يعتبر أداة قدي إلى معرفة قيمة وجماليات غتلف الإيقاعات، الأمر الَّني يهتز له شعور المتلقي ونقا للأثر الَّني يتر كه في النفس، بناء على درجة الإيقاع •

كل هذا ناتج عن النغمات الصادرة وفق خصائص يتفرد هِا كل إيقاع، لأنه يؤدي وظيفة

$$
\text { فعالة في إيماد نوع من التواصل بين المتلقي وتلك الأصوات المؤثرة. } 2
$$

إنه الفاعلية الَّيّ تنقل إلى المتلقي ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود حر كة داخلية، ذات حيوية منافية تمنح التتابع الحر كي وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحر كية ، ثختلف تبعا لعوامل معقدة. 3
3 ينظر : أبو ديب كمال، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للملاين، يرو ت، ط21981،ص230-231.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 بوزوراوي عمد، قاموس مصطلحات الأدب ، دار مدني، الجزائر ،2003، ص53. } \\
& \text { 2 الأسلوبية الصوتية، ص } 165 .
\end{aligned}
$$


"تتَّسم اللغة العر بية بيمال نسيجها اللغوي والنطقي المتكون من الأصوات والمقاطع والمفردات، والمؤتلف بشكلٍ موسيقي تتقبّله الأذن وتستسيغه، وقد وظِّف المقطع في الدراسات العروضية توظيفاً كبيراً بوصفه سمة للشكل المو سيقي في البيت الشعري." ${ }^{\text {¹ }}$

فإذا كانت الأصوات هي العناصر البسيطة اليت تتكون منها الكلمة العربية، فإن يين
الصوت المفرد والكلمة المركّبة من عدة أصوات، مر حلة وسيطة، هي مرحلة المقطع. 2
"والوقوف على مقاطع أي لغة من اللغات، يكشف عن خصائصها التر كيبية، ويفسّر العديد من الظواهر الصرفية ذات المنشأ الصوتي، كما يوضّح الأساس الذي انبثقت منه الأنماط النغمية الموسيقية للشعر ."3 فالفونيمات لا حياة لما إلا في داخل المقاطع، لأفا لا تنطق من الجموعة البشرية بشكلٍ منغصل، وإنا على شكل بتمعات، فصفاةًا وخصائصها و كيفية انتظامها في المقطع، إنا يعتمد على المقطع وتشكيلاته الصوتية "إن المقطع الصوتي هو بجموعة من الأصوات اليّ تثّل قواعد صوتية مكونة من أصوات صامتة تعلوها قمّة مكونة من صوائت"، واتفق على كون هذه القمة عالية الإسماع".. 5

$$
\text { 1عبد الكاظم ،عمد ،المساحة الدلالية في الصوت العربي، بجلة آداب البصرة ، العدد 41،2006ص } 46 .
$$

2يُنظر: شاهين عبد الصبور ، النمج الصوتي للبنية العربية "رؤية جحيدة في الصرف العربي" مؤسسة الر سالة
،ط1980/01،1400م يبروت ،لبنان،ص38.

4 يُظر: عبد القادر عبد ابليلي، علم الصرف الصويّ، ، دار أزمنة ، عمان ، الأردن ط1998،1.
 linguistique général, édition, Bejaia, 2002, p. 76.

$$
5 \text { يمي عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفو نولو جيا العر بية، دار الشروق، عمان الأردن، ط1، 2001، ص } 15 .
$$

"وهذا التعريف صوتي فونيتيكي، أما التعريف الوظيفي للمقطع، فيذهب إلى وصفه كأصغر
وحدة في تركيب الكلمة، من حيث ثيّزه من كلّ لغة."1
" فهو تأليف أصواتي بسيط تتكون منه - واحدا او أكثر - كلمات اللغة، متفق مع إيقاع التنفس الطبيعي، ومع نظام اللغة في صو غ مفرداتا. ${ }^{2}$ "
"وهناك من يعرفه بأنه أصغر وحدة تر كيبية في الكلمة، أو أصغر كتلة نطقية يمكن أن يقف عليها المتكلم، ويتألف من عدد من الصوامت والصوائت مصحوبة بظواهر صوتية أخرى كالنبر والتنغيم"، ${ }^{3}$ " فهو مزيج من صنامت وصن ونائت يتقق مع طريقة اللغة وتأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاع النفسي، فكلّ ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين يُمكن أن يُنتج ايقاعاً يعبر عنه المقطع المؤلف في كل الأحوال من صامت وصائت"4.

نستشف من ذلك أن إيقاع المقطع أساساً هو إيقاع عضلي، والعضلات المعنية هي عضلات التنفس، ${ }^{5}$ إلا أنّ بعض النظريات الايقاعية تُشير إلى أنماط من المقاطع القوية والضعيفة وإبرازها في بنية التر كيب المقطعي على أنا سمات ايقاعية للمقطع. 6

وقد رأى بعض اللغويين أن أفضل تعريف عملي للمقطع، ما دعا إليه اللغوي ج.فرث الذي وصف المقطع على أنّه "جزء من أجزاء الكلمة المسلم بـا، شأنه في ذلك شأن غيره من المططلحات اللغوية الأخرى كالاسم والفعل." ${ }^{7}$

2 مالبر ج ، برتيل ، علم الأصوات ،تعريب ،عبد الصبور شاهين ، القاهرة ، 1987،ص164


$$
\text { الجززئر ، العدد 14، ديسمبر } 2000 \text { ، ص168. }
$$


5 يُنظر: النظام الصوتي التوليدي لسور المكية، ص 24. 6 يُظظر:نفسه ، الصفحة نفسها .
7 العناين عمد إسحاق، مدخل إلى الصوتيات، دار وائل للنشر، عمان، 2006، ص 84.
" ويسجّل الصوتيون أن أفضل تعريفٍ أحاط بالمقطع كما هو في تصوّر هذا الإتاه، هو
الذي قال به دي سوسير، حيث يُُصُّ على أنّ المقطع هو تلك الوحدة الأساسية اليت تظهر بداخلها نشاط الفونيم الوظيفي."1

ومن تعريفات الدارسين العرب، تعريف الدكتور رضوان القضمالين، فالمقع عنده "أصغر وحدة كالامية منظومة لا تحمل معنى بذاتما، لكنها بَسد السَّمات النظميَّة الصوتية في الكلام، وتحمل نبر الكلمة، ويتألف من اجتماع صامت وصائت ضمن ترتيب معيَّن يحلِّد طبيعة المقطع
ونوعه."2
"والتعر يف السابق يعتبر المقطع وحدة لا تحمل معن،، وهذا مالا يوافق عليه الباحثون، لأن هناك كلمات تتكَّون من مقطع واحد و تحمل معنى، نَو (عُد، قُم، نَم، ذو ...)، كما يوجد كلمات مقطعها الأول يممل معنن، نو المقطع الأول/دع/ من دغْهُ."

ويعرَّف المقطع كذلك بأنه كميَّة من الأصوات تتتوي على حر كة واحدة يككن الابتداء بها
والوقوف عليها. ${ }^{3}$ وهو عند الدكتور أهد يخنار عمر" قطاع من تيار الكالام يموي صوتا مقطعيَّا ذا حجم أعظم ويحاط بقطاعين أضعف أو كستيكيا ."

واعتبره الدكتور عصام نور الدين"نوعا بسيطا من الأصوات التر كيبية في السلسلة الككامية ،وهو وحدة صوتية أكبر من الفونيم، ويأتي بعده من حيث البعد الزمني في النطق،والبعد المكاين في

1 ${ }^{1}$ فرديناند دي سوسير، عاضرات في الألسنية العامة، شرح: يوسف الغازي، بيد النصر، دار النعمان للثقافة، جونته، لبنان، د

$$
\text { ت، دط، ص } 57 .
$$ 22 حسين صلاح الدين سعيد، التشكيل المقطعي (منهومه وعلاقته بالنبر اللغوي )، بكلة جامعة تشر ين للبحوث والدر اسات

 اللسانيا ، ص 97.
3 ينظر : عبد التواب رمضان ، التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه ، مكتبة الخابني ، القاهرة، ط2 ، 2 ، 62.
4عمر ، أممد غتار ، دراسة الصوت اللغوي ، ص241.

الكتابة، ويتكون من نواة مقطعيَّة تكون عادة مؤلفة من صائت مصحوب بصامت واحد أو أكثر
أو غير مصحوب." 1

وهو في عرف علم الأصوات الفونيتيكي أصغر وحدة صوتية يمكن أن تنفصل في تر كيب الكلمة، فالكلمات ثنتلف من حيث عدد المقاطع الَّيت تتكوَّن منها الكلمة، فهناك من الكلمات ما يتكوَّن من مقطع واحد، وهناك كلمات ثنائية المقاطع، وهناك كلمات تشتمل على أكثر من ثلالة مقاطع. 2

وتكمن أهمية دراسة المقطع الصوتي في كوفا تعرفنا بالصيغ ابلحائزة وغير الجائزة في اللغة المدروسة، ففي العربية مثلا، تعيننا على معرفة الخصائص الصوتية والبنيوية للكلمة العربية، مما يساعدنا على التفريق بينها و بين الكلمات ذات النسيج غير العربي، كما تفيدنا الدراسة المقطعية في معرفة موسيقى الشعر وموازينه، إلى جانب فوائد أخرى لما أهميتها في دراسة بنية الكلمة مقطعيا. 3 كما أنه القاعدة التي ترتكز عليها ظواهر التشكيلة الكبرى فالمقطع الصوتي مصطلح أساسي في علم الأصوات التشكيلي، إذ هو الوحدة الأساسية للكلمة، ويستعمل كجزء من مستوى التحليل الفونولوجي، ويشير إلى بجموعة من التتابعات المختلفة من الصوامت والصو ائت مع ملامح أخرى مثل النبر، الطول مُّا تَتمُّ به اللغات كمـجموعة موحدة للتحليل. ذلك أن الدراسة التشكيلية تنبي على أرضيتن مهمتين: -أ- ": الوحدات المقطعية: وتشمل المقطع المفتوح، والمغلق المنتهي بصامت.

1 1 نور الدين عصام ، علم الأصوات اللغوية ، الفونتيكا ، دار الفكر اللبناني ، ط1،1992، ص189. 112.
 ³ ينظر : مناف مهدي الموسوي، علم الأصوات اللغوية ، ص 122،نقلا:الشريف ميهربي ،المقطع الصوتي وبنية الكلمة،
منشورات جامعة منتوري ، قسنطينة ، العدد14، ديسمبر 2000، ص168،
-ب- الوحدات فوق المقطيَّة:ويقصد هـا الوحدات التنغيميَّة، كالنبر والوقف، والمفصل والانتقال". 1

وقد صنَّف اللغويون المقاطع الصوتية وفقا لاعتبارين أساسيين هما :
1 لا يز يد عن صوتين، والمقطع المتو سط الطول، يشتمل على ثلاثة أصوات، والمقطع الطويل (المديد)،
ويشتمل على أربعة أصوات.

2- ناية المقطع: لقد اصطلح العلماء على تسمية المقطع الَّذي ينتهي بصوت صائت بالمقطع المقتوح، أما المقطع الَّذي ينتهي بصوت صامت، فقد اصطلحوا على تسميته بالمقطع المغلق، وبخد أن معظم اللغات تعرف المقاطع المتتوحة، أما المقاطع المغلقة، فلا تعرفها إلا لغات قليلة، وعلى هذا فالمقاطع الصوتية نوعان: متحرك وساكن أو مغتوح ومغلق، فالمقطع المتحرك، هو الَّذي ينتهي بصوت لين قصير أو طويل، أما المقطع الساكن، فهو الَّني ينتهي بصوت ساكن.
1 1أنواع النسج في المقاطع العربية ثمسة فقط، هي:

المغلقة:
3) صوت ساكن + صائت صغير + صوت ساكن.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { نور الدين عصام ، علم الأصوات النؤية ، الفونتيكا ، ص } 190 . \\
& \text { 22 }{ }^{2} \text { التقطع الصوتي وبينة الكلمة، ص168. }
\end{aligned}
$$

$$
\text { 4) } 4 \text { ( صوت ساكن + صائت طويل + صوت ساكن. }
$$

وهناك من أضاف إلى المقاطع العربية مقطعا سادسا، يأتي استثناء في حالة الوقف، وقد أطلق عليه المقطع المتمادي، وهو مقطع مقفل بصامتين، ووجوده في العر بية الفصحى نادر، ولذلك لم يشر إليه أغلب الدارسين في معالجتهم للمقاطع العربية، وهذا المقطع يتكون من (صامت + حر كة طويلة+ صامتان )، ومثاله كلمة : (رادَّ - وشادَّ )، من (ردَّ) و(شدَّ) ، وذلك في حالة

$$
\text { الوقف ، ورمزه (ص م م ص ص). }{ }^{2}
$$

كما أضاف تمام حسان مقطعا آخر "مكونا من (حر كة قصيرة + صامت)، ورمزه: (م ص) وهذا المقطع قرين همزة الوصل، وهو يُ الفصحى مقطع افتر اضي لا وجود له، لأن بداية هذا المقطع لن تتحقق إلا حين الوصل، حيث يعتمد المقطع على ماقبله وما بعده ليشكل نطا مقطعيا آخر. فإذا قلنا (قال اضرب ) فإفها تتكون من المقاطع التالية (قَا-لَضْــ-ربْ)، ورمز هذه المقاطع هو: ( ص م م-ص م ص- ص م ص )، وهنا لا وجود لذلك المقطع الافتراضي، حيث لا وجود لهمزة الوصل، كما يرى بعض الدارسين. "3
"وقد ثبت أن المقاطع الثلاثة الأولى هي أكثر المقاطع شيوعاً في النسج العربي، يليها في كثرة الشيوع المقطع الرابع، فأما الخامس والسادس فلا يردان إلا في نادر الصيغ وبشروط خاصة، كأن يكون النطق بالكلمة في حالة الوقف، أو أن يكون اشتقاق الكلمة من خغف اللام، وفي حالة الوقف أيضاً". 4

$$
\text { ² يُظر : مالبر ج ، علم الأصوات ، 164، ،وما بعدها . } 201 .
$$

$$
\text { 4 أتر: القراءات يُ الأصوات والنحو العربي، ص } 411 .
$$

وإذا نظر الدارس إلى الكلمة العربية من حيث بناؤها المقطعي، فإنه ياحظ أن أقلّ ما تتر كّب منه هو مقطع واحد، وأن أكثره هو سبعة مقاطع، وتأتلف المقاطع من كلّ شكلٍ من الأشكال السابقة التكوين إلى كلمات ذوات دلالات معجمية، فمن المقطع الأول (CV) تتألف الأفعال الثااثية الجردة الواردة في صيغة الماضي غو (ضرب، أكل، ...)، فكلّ كلمة من هذه الكلمات يأتلف من ثلاث مقاطع من النوع الأول أي (CV ،CV ،CV)، أما ورود أكثر من ثلاثة مقاطع في هذا الشكل فممنوع في الكلمة البرّدّدة من اللواحق، ومكروه قليل في الكلمة الي لحقها شيء من الزيادة نو (شجرتك)'، ومن المقطع الثاني (CVV) تتألف كلمات كثيرة شريطة ألاّ يتكرر المقطع نغسه ثلاث مرات في الكلمة الجرّدة، أما الكلمة اليّ لـتت هـا زيادة ما، فإن ذلك
مسموح نو (زاروها)².
"و يرد المقطع الثالث (CVC) يف تأليف الكلمة كثيراً، فهو يرد في أول الكلمة ووسطها وآخرها، غنو (قتل) (CVC،CVC،)، وتــمتز ج المقاطع السابقة بطرق تشكيلية ختلفة لتشكل معنى الكلام العربي،"3 أما المقطعان الرابع والحنامس، فقد (CV)، وبق أن قلنا إفما قليال الورود، وإفما لا يسوغها إلا في حالات محددة كالوقف، وهما مع قلّة ورودهما، خاصان بالنر، ولا وجود لمما في الشعر ب.... وقد لاحظ بعض الباحثين الحدثين أن الشاعر إذا واجه شيئاً من المقاطع الطويلة، تخّلص من هذه الصعوبة بطرقٍ غختلفة. 5
"فالشعر العربي الذي يكتوي في أوزانه المختلفة بحموعة عددة من المقاطع الطويلة والقصيرة، أي أنه ذو قياسٍ عحدد، لم يتّسع مطلقاً لهذه المقاطع المديدة،" فإذا ما ورد، تلجأ العر بية إلى إعادة

1 يُنظر: أممد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص 113.
2 نفسه، الصفحة نفسها.
33أمد عمد قـدور، مبادئ اللسانيات، ص 113.

6ه هنري فليش ،العر بية الفصحى، ييروت، ط2، ص 44-45.

ترتيب المقاطع، حتى يتسنّى لها التخلّص منه، وقد عدّ هذا التخلّص لخناً حت مع وروده في القراءات الصحيحة السبعية والشعر العربي وسعة الكاملام.


قرأ نافع وابن عامر من السبعة وهشام بخلاف عنه (أتحاجوني) وأدغم باقي السبعة هاتين النونين، ${ }^{2}$ وقد فسّر بعض العلماء المعاصرين هذا التخفيف على أنّه حذف لتوالي الأمثال. ويعيل ييي عبابنة إلى تفسير هذا الحذف بغير قانون الحذف، فيمكن أن تكون كراهة هذا النوع من المقاطع هي التي سببت إعادة ترتيب المقاطع الصوتية على نوٍ يخلّصها منه. ${ }^{3}$ ويُمثّل ذلك بالكتابة الصوتية:

يف قراءة ابن عامر ونافع في قراءة الجمهور
a/tu/hag/ga/ni
أتحاجوني - اتحاجوين
a/tu/hag/gun/ni
تخلص اللغة من أحد المقطعين المكروهين عن
طريق حذف الحد المغلق للمقطع الثاني.
تكرر فيها مقطهين من النوع المكروه

1 ${ }^{1}$ سورة الأنعام، الآية 80.

 4 يُنظر: دراسات في فقه اللغة والفونولو جيا، ص 34.

وإلى مثل هذا التعليل ذهب القادر عبد الجليل في تحليله لكلمة (قُمت)، فبناؤها المقطي

$$
\begin{aligned}
& \text { يفرض عليها هذه الحالة التر كيبية على وفق التالي: س ع س + س ع. } \\
& \text { وهذا هو واقع اللفظة اليت بخري عليه العربية، وأحل تو لاته: } \\
& \text { قام } \Leftarrow ~ ق ا م ~+~ ت . ~ \\
& \text { س }
\end{aligned}
$$

و.ما أن المقط (س ع س س) غير مرغوب في العر بية، حيث يكون ابتداء لا آخراً، وعندما
يوقف عليه، لذاكان لابدّ من تقصيره عن طريق عامل المخالفة الكميةDissimilation Quantity، لذا جاء البناء على هذه الصورة. 1 ومن أمثلته يز كتاب الله عزّ وجلّ، ما يمدث في ضم ميم الجمع أو إسكاها، وذلك أن

ومن هذا المنطلق ضبط الدار سون قواعد يتحدد من خلالما النسيج المقطعي للعر بية، فذكروا
أنه ينبغي:

1- أن يبدأ بصامت، فلا يمكن أن تبدأ الكلمة العربية بر كة شأن الكلمة الإنجليزية (it) أو الفرنسية (ah)، فالشكل المقطعي (م ص) غير موجود يف العر بية ، إلا إذا استثينا المقطع الَّني يبدأ بهمزة وصل في حالة عدم الوصل .

2- أن لا يبدأ بصامتين في أوله، فلا يمكن أن يتضمن المقطع العربي شكل (ص م ص) مثلا أو (ص ص ص م) كما في كلمتي programme الفرنسية، وstreet الإنليزية.

$$
\text { 212 عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصر الصوتي، ص } 112 .
$$

3- أن وسط الكلمة لا يقبل أن يتجاور أكثر من صامتيين، مثل: يكتب أمدا درسه، ففي الكلمة الأولى ججاورت الكاف والتاء مباشرة، ويف الثانية اللاء واليمه، ويُ الثالثة الراء والسين، فإذا بجاورت ثلاذة صوامت في حالة الوصل يين الكلمات حرك الصامت الأول للتخلص من هذا
 فني الأول اجتمع ثلاثة صوامت وهي (النون والالام والمهزة )، ص م ص ص ص م م ...)، وللتخلص من منا التحاور الّْني تأباه العر بية يكر كُ الصامت الأول من الثلالثة الجتمعة فتصير:ص م م ص م ص ص م ...) وكذا الأمر بالنسبة للثانية فقد اجتمع ثلاذة صوامت، وهي : (الباء واللام


والدارسون في ضبطهم هذا إنا ارتكزوا على قيم العربية وقوانينها الصوتية، من كراهية لالتقاء الساكين، إلى التوصل للنطق بالساكن، إل دفع للتوالي المكروه إلى آخر ذلك من السمات
الصوتية للعر بية.

على أنه ينغي الإشارة إلى ماتوصلت إليه بعض الدراسات الحديثة من اعتبار الميزان المقطي أصلح للغة العربية من اليز ان الصريُ لاعتبارات أمهها :

1- أن الميزان الصريف يتعامل مع بُموعة معينة من كلمات اللغة، تتمثل فِّ الأسماء المتمكنة، والأفعال المتصرفة، ويخرج من تعامله المبنيات، كالضمائر وأسماء الشرط وأسماء الأفعال، والأفعال
 بإمكانه أن يزن حرف الجر(عن) أو الفعل الجامد (ليس)، لأن أصلها بكهول وهو يعتمد على فكرة الأصول
" أما الميزان المقطعي، فهو يتوقف عند فكرة الأصول، فكل كلمات اللغة صالحة للدراسة،
ولايو جد هناك استثناء لبعضها، وبإمكان الميز ان المقطي أن يزن كل كلمة واردة في اللغة العربية، انطلاقا من مقاطعها الصوتية وما يقابلها في الميزان."1 ${ }^{1}$

2- أن الوزن الصَّرِيْ نابع من نظرة الصَّرفيين العرب للعر بية وتفسيرهم لكلماتّا، وقد نشأ ذلك الوزن وفق نظرة ومنهج صارا من خصوصيات الصرف العربي. أما الوزن المقطعي فهو وزن عام يمكن أن يطبق على أية لغة بشر ية، ولذلك فهو أصلح لدراسة بنية الكلمة العربية وجعلها أساسا يصلح للمقارنة، ويكنها من أن تعرض خارج حدودها لتتعرف عليها الشعوب الأنخرى بكل سهولة ويسر، فالقارئ الأجبي بإمكانه أن يتعرف على صيغها الفعلية، وما يطرأ عليها من تغيرات حين تُول من صيغة إلى أخرى كتحويل الماضي إلى المضارع، وذلك وفق الوزن المقطي ،وباستخدام الأبيدية الصوتية.

هذه هي أهم خصائصص البنية المقطية للغة العربية، وعلى أساس ضوابطها وخصائصها، سنحاول التعرف على البنية المقطية لكتاب الله عز وجل، وذلك في نماذج منتقاة من القرآن


فيما يلي الدراسة المقطعية لعدد من الآيات من ثلاث مواضع من السور المدنية- الآيات (1)إلى (5) من سورة الطلاق ،(10)إلى (12) من سورة التحريء، من (2) إلى (10) من سورة آل
1 المتطع الصويِ وبية الكلمة ، ص172، نقا : من وظائف الصوت اللنوي ، ص25-40.

$$
\text { 2 استعملت الأرقام ملدلاة على نوع المقطع: ص م =1 ، ص م = } 2 \text { ، ص م ص=3 ، ص م صص =4 ،ص م ص ص=5 }
$$

الموضـــــع الأول : من سورة آل عمر ان









 وَأَوْلَتِكَكَ هُمْ وَقُودُ آلَنَّارِ (C)

$1133121331113^{*} 1233331231112113^{*} 4431$ $313112331133^{*} 1233123313113113321313$ 4133211133213213111321121112133123

1 11 ينظر: حجاري فاطمة، البناء التشكيلي لسورة آل عمران وأثره في الدلالة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الصوتيات العر بية ،جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان، 201/01431م، ص144.

233311312131 *121321133331312321133*
$11312331113213 * 4132131231212121131$ 3133312121213313212113111313321331 1313331123112211331212333311231111 21312131313212131221 3*4322231133212 31213233112312113233 3*3331133131313 1312321312333113321112133 *423132113
*432131112133113











التقط
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 2 & 1 & 5 & 3 & 3 & 2 & 1 & 1 & 3 & 1 & 4 & 1 & 3 & 2\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}4 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}2 & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 4 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}2 & 3 & 1 & 3 & 3 & 2 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & 3 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}2 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}3 & 3 & 1 & 3 & 2 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}2 & 11 & \text { ** } & 4 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}3 & 1 & 3 & 2 & 3 & 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 2 & 3 & 3 & 1 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 2 & 1 & 4 & 2 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 2 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3\end{array}$
$\begin{array}{llllllllllllll}3 & 3 & 1 & * * & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 5 & 3 & 1 & 1 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 2 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 2 & 3 & * * & 3 & 3 & 3 & 3\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 33 & 3 & 1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 3 & 1 & 3 & 2 & 2 & 3 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 & 3 & 2 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 5 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & \text { *** } & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1\end{array}$
$\begin{array}{lllllllllllllll}3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1\end{array}$

$$
\begin{array}{llll}
.3 & 3 & 3 & 1
\end{array}
$$

قال تعالى






$$
\begin{array}{ccccccccccccccc}
4 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\
3 & 2 & 1 & 2 & 3 & 2 & 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 2 & 1 & 1 & 1 \\
2 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 \\
1 & 3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 3 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 \\
w_{* * *} & 4 & 1 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2 & 4 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 & 3 \\
1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 \\
2 & 4 & 3 & 3 & 2 & 3 & 1 & 3 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 4 \\
3 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 3 & 2 \\
3 & 1 & 2 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 3 \\
2 & 3 & 1 & 1 & 3 & 1 & 3 & 1 & * * * & 4 & 1 & 2 & 3 & 3 & 3 \\
1 & 2 & 2 & 3 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3 & 3 & 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\
1 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 3 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 3 \\
1 & 2 & 3 & 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3
\end{array}
$$



- عدد مقاطع الآيات من سورة آل عمر ان

- عدد مقاطع الآيات من سورة: التحريم

- عدد مقاطع الآيات من سورة الطالق

| عددها | نوع المقع |
| :---: | :---: |
| 150 | ص |
| 30 | ص م |
| 103 | ص |
| 04 | ص مصص |
| 01 | ص مص ص |


"إن أي دراسة تعنى بالإيقاع الصوتي، ينبني لما أن تقدم معرفة واضحة عن بنية التشكيل المقطي، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفة المقاطع وأنواعها من حيث المفتوحة منها والمغلقة وعددها، وكيفية توظيف المقاطع القوية (heavy syllables)، والمقاطع الضعيفة (light syllables)، داخل بنية التشكيل المقطعي، إلى جانب معرفة طبيعة بَممع الفونيمات داخل بنية الكلمة والتر كيب
النحوي و كيفية تساوقه مع الإيقاع النفسي ."1

من هذا المنطلق قمنا بتحليل بجموعة من الآيات اخترناها من ثلاث مواضع غتلفة لسور
من القرآن المدني، ومن خلال النتائج المتحصل عليها، لاحظنا احتلال المقطع الأول (ص م) أول المراتب، ويليه المقطع من نوع (ص م ص)، ثم المقطع من نوع (ص مَ)، أما المقطع (ص مَص)، فجلّ مواضعه في حالات الوقف وبعض منها في حالة التقاء الساكنين؛ هذا إذا ما نظرنا إلى المقطع الناحية الوظيفية، لا من الناحية الصوتية، أما المقطع (ص م ص ص)، فتواجده قليل جداً، يظهر فقط في حالات التقاء الساكنين فما فوق.
1 النظام الصوتي التوليدي للسور المكية، ص33
"وتوالي المقاطع من النوع الأول أو من النوع الثالث جائز مستساغ في الكالام العربي، وإن
كانت اللغة العربية في تطورها ثيل إلى التخلص من توالي النوع الأول، أما توالي النوع الثاين فهو
مقيّد غير مألوف في الكالام العربي، فهو لا يسمح بتو الي أكثر من اثنين من هذا النوع."¹

فاللغة العر بية تيل عادة في مقاطعها إلى المقاطع الساكنة، وهي التي تنتهي بصوتٍ صامتٍ
ويقلّ فيها توالي المقاطع المتحر كة خصوصاً حين تشتمل على صوائت قصيرة.²

وقد أشار النحاة من القدامى إلى ميل اللغة العربية إلى المقاطع الساكنة، حيث قرروا
استحالة اجتماع أربعة متحر كات في الكلمة الواحدة، و كراهته فيما هو كالكلمة، ومعنى قوفم هذا (كما يعبّر عنه الخدثون، أن اللسان العربي ينفر من توالي أربعة مقاطع متحر كة فيما هو كالكلمة، إذ تقول (استفهم)"؛، وتفسير ذلك من الناحية الفيزيولوجية، يعلل سرّ هذا التكوين المقطعي، فترتيب المقاطع الصوتية من ناحية الجهد النطقي، يوقعنا على المعطيات التالية:

$$
\text { - المهد المبذول لإنتاج الحر كة، أكبر من المهد المبذول لإنتاج الصامت. } 4
$$

- الحر كة الطويلة أصعب في النطق، من الحر كة القصيرة، لكوها بككانة حر كتين قصيرتين، فالفرق بين حر كة قصيرة، وأخرى طويلة هو تقر يباً مضاعفة القصير أو أكثر.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 إبر اهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص } 166 . \\
& \text { 2 نفسه، ص } 163 . \\
& \text { 3 نفسه، ص } 164 . \\
& \text { 4 أممد ،مهدي عناد، التحليل الصوتي للنص(بعض قصار سور القر آن الكريع أنموذجا) ، رسالة ماجستير ، جامعة النحاح } \\
& \text { الوطنية ، فلسطين ، 2001، ص } 34 .
\end{aligned}
$$

- من الطبيعي أنه كلما زاد طول المقطع، زادت صعوبته لاحتوائه أصواتاً أكثر . 1
- صعوبة النطق بما يُعرف في ميدان الدرس المقطي، بالعنقود الفونيمي أو الصوتي
(Sound clusteur) وهو "اجتماع أكثر من صامت في بداية المقطع أو هايته،"2" وما يُؤ كّد ذلك أن العربية تكره تتابع الصوامت، فلا يبدأ المقطع فيها بصامتين كما لا يبدأ بر كة، ولا ينتهي بصامتين إلا في سياقات معيّنة، أي عند الوقف، أو إهمال الإعراب. ${ }^{3}$

فالعر بية لاتقبل المقاطع المبدوءة بصامت ساكن وفقا لقاعدة المعروفة (أنه لا يتدأ بساكن )،
ولنفس السَّبب لا توجد فيها صيغ (أي تر كيبات مقطعية) مبدوءة بصامت ساكن، كذلك لا يبتدأ فيه بحر كة قبل حرف صامت. 4
"ففي بداية الكلمة يتحاشى العربي أن ينطق بمجموعة من الصوامت الانفجارية المتصلة، وذلك بأن يأتي بمصوت، فُقُقال (آ) كتب بدلاً من: (كتب).... وحيث وجب الإتيان بصامت لبداية المقطع، فقد اصطلح أن تكون الممزة."5

11 رابع: التحليل الصوتي للنص، ص 36.
2 ${ }^{2}$ نسه، ، ص 36.
33 يُظظ: ن نسه، ص، 36.
ينظر: :جبل، حسن حسن عمدل، المختصر في أصوات اللغة العر بية، دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب، القاهرة،ط5،
208/014729م ،ص170.

5 هنري فليش، العر بية الفصحى، ص 43.

هذه الهمزة أو الصائت المساعد يسقط من الكلمة عندما تنتهي الكلمة السابقة عليه
بصائت، إذ يستخدم هذا الصائت في وصل بحموعة الأصوات الصامتة .
"و بيان ابلجانب الصوتي في صائت الايصال أهنا صويت يعين على تحريك الصوت الساكن،
لكي يو افق بناء العر بية التي تقتضي أحكامها أن لا يبدأ بصامت، ولا يوقف على صائت."2

على أن هذه الحقيقة العلمية لا تنفي أهمية المصوتات داخل النسيج المقطي للعربية، "ذلك أن الصوائت تشكل نواة المقط، وترتبط بالمصوت على الأغلب سمات المقطع من الغلق والانفتاح والطول والقِصر إلى جانب القوة والضعف، وينحاز المصوت داخل بنية التشكيل المقطعي بأنه
يجذب النبر، و النغمة و الطول."3

بل إنّ من الباحثين من يُؤ كّد على فر ضية مفادها "أن المقطع المفتوح هو الأصل، وأنّ انتهاء
الكلمة العر بية بحر كة قصيرة أو طويلة سمة من سماقا، ومظهر عظيم الأهمية من مظاهرها."4

ويدلل على ذلك .مجموعة من الإجراءات الصوتية، اليت أجراها العربي في كالمه التماساً للحر كة وجذباً ها، فكثير من العرب لا يقفون على الكلمة بالسكون، بل هم يلتمسون الحر كة

$$
\text { على وجهٍٍ من الوجوه الآتية: } 5
$$

1 ${ }^{1}$ يُظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص 409.

$$
\begin{aligned}
& \text { 33 النظام الصوتي التوليدي في السور المكية ،ص } 35 \\
& \text { 4 الجنابي ، طارق عبد العون ،قضايا صوتية في النحو العربي، ص } 382 . \\
& \text { 5 يُنظر: نفسه، ص } 381 .
\end{aligned}
$$

1-" الروم:وهو الإتيان بالحر كة مع إضعاف صوگّا، والغرض به الفرق بين الساكن

$$
\text { والمسكن في الوقف". }{ }^{1}
$$

2-الإنمام:وهو ضمّ الشفتين بعد الإسكان في المرفوع و والضموم للإشارة للحر كة من غير صوتٍ، ${ }^{2}$ وليس للسمع فيه حظّ، ولذلك لا يُدر كه الأعمى ويدر كه بالتعلّم بأن يضمّ شفتيه إذا

$$
\text { وقف على الحرف. }{ }^{3}
$$

وذلك نو "قراءة الكسائي بإشمام القاف الضم،" " في قوله تعالى:

، 5 ومنه في الأفعال التالية: (سيق)، (جيئ)،(حيل)؛ "وحقيقة الإشمام في هذه الأفعال أن يُنتحى بكسر أوائلها انتحاءاً يسيراً غو الضمة، دلالة على أصلها (فُعِل) كما يُنتحى بألف (رمى) نو الياء، دلالة على أهنا منقلبة منها".

3- إبدال النون ألفاً في المنصوب المنوّن، وين (أذن)، و كذلك نون التو كيد الحقيقية.

 سعيد (371هـ-444هـ) ، التحميد فُ الإتقان والتسديد في صنعة التحويد ، غنقيق ودراسة: أهمد عبد التو اب الفيو مي ،
 3 مهع الموامع، ص 6 / 208. 4 ${ }^{4}$ ابن خالويه إعراب القراءاء ات ، ص 67/1. 5 سورة البقرة، الآية 11.
 قطامش،دار الفكر،دمشق،ط1، 1403هــــص 1 534/1-535.

4- إنباع الضمة لتصير واواً، وإشباع الكسر لتصير ياءاً، وإطلاق الفتحة ألفاً، فكأنما
تستريح السليقة للحر كة، وهي لغة أزد سراة ¹.

و قد أضاف تمام حسان مقطعا آخر وهو الأقصر في رأيه والَّذي يمثل حرفا صحيحا
مشكلا بالسكون، مثل لام التعريف وسين الاستفعال، ولا بد في هذا الحرف الَّني يكون مقطعا كامال من أن يكون مشكلا بالسكون، متلوَّا برف متحرك وأن يكون في بداية الكلمة. ${ }^{2}$
"أما المقطع الرابع فلا يجوز في اللغة العربية الفصحى إلا في آخر الكلمة في حالة الوقف
عليها أو في وسطها، بشرط أن يكون المقطع التالي له مبتدئًا بصامت يُماثل الصامت، الذي ختم به المقطع السابق،"3" حيث يعمد العربي في هذه الحالة إلى تقسيم المصوت الطويل إلى مصوتين قصيرين منفصلين بواسطة همزة، وبذلك يُصبح المقطع المديد مقطين قصيرين، وذلك مثل (إحمأر)، (ولا الضالين)، فقد كان على هؤلاء العرب أن يجروا تقسيمهم المقطعي بطريقة ر.ما أبقت على المقطع المديد، ولكن كراهيتهم له جعلتهم يلجؤون إلى حيلة أخرى لتحاشيه."4
"فهذه الحالات اليّ يرد فيها هذا النوع من المقاطع، ومن ثّمّ فإن الخيء به فصلا في غير ما ذكرنا، مكروه تأباه العر بية ولا تكاد تسيغه،"5 لذلك لجأت إلى عديد الأساليب للتخلّص منه،

11 يُظظر: تضايا صوتية في النحو العربي، ص 382.
22 ينظر : اللغة العر بية معناها ومبناها ، ص69 69
³ لـن العامة والتطرر اللنوي، ص 56.
4 ينظر: العر بية الفصحى، ص 45.
5 5 أثر التوانين الصوتية في بناء الكلمة، ص 114.

ومن ذلك الكسر على أصل التقاء الساكنين، وهو تعبير اتخذه علماء العر بية للتعبير عن نوع من أنواع العمليات الصوتية اليت لجأت إليها اللغة للتخلص من مقطع لا يقبله النظام المقطي للغة العر بية، وهذا المقطع ينتج بسبب بعض العلاقات النحوية الصوتية الطارئة على أشكال عحدودة من

$$
\text { أشكال التراكيب اللغوية. }{ }^{1}
$$



على أن لا حرف في وتضار بجزوم بلا الناهية والفتحة لتخلص من التقاء الساكنين، الَّني نشأ عن تسكين الراء الأولى ليتأتى الإدغام وتسكين الراء الثانية لجزم وحرك بالفتحة لأفا أخف الحر كات. 3
"ومن الأمثلة اليج يُمكن أن نسوقها لتوضيح هذا، حروف الجزم الداخلة على الأفعال
 صوتياً فيجزمه، فيصبح ساكن الآخر، وينضم الصوت المتبقي من المقطع بعد حذف نواته إلى المقطع السابق، مشكلا معه مقطعا جديدا من النوع الثالثي القصير المغلق، وأما همزة الوصل في (ال) التعر يف، فتسقط في درج الكلام، وييقى منها في هذه الحالة صوت اللام الساكنة الذي لا يمكن أن يشكل مقطعاً مستقلا بذاته، لأنه يفتقر إلى النواة التي تحمل النبر، ولا يوجد ما يمكن أن

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ينظر: تُام حسان، الملا(صة النحوبة، عام الكتب ،ط1 ،2000 ، ص } 28 . \\
& \text { 2 سورة البقرة ، الآية } 233 \\
& \text { 3 التحرير والتنوير ، ص432/2. }
\end{aligned}
$$

ينضم إلى هذا الصوت من مقاطع، لأن المقطع السابق مغلق بصامت، وليس في العربية مقطع يُمكن أن يغلق بصامتين، ولذلك نلجأ إلى إعادة ترتيب المقاطع في التر كيب بما يتلاءم مع النظام

> المقطعي للعر بية."1



$$
\text { نَفْسَهُ وَّإِلَى أَلَّهِ أْلَمَصِيرُو، } 2 \text {. }
$$

فقوله تعالى: :
لــا/يت/تـا/خ/ذأل/مؤ/م/نو/ن
ص مَاص م ص| ص م| ص م/ص م ص| ص م ص| ص م| ص مَا ص م

وعندما تلجأ العر بية إلى التخلص من همزة الوصل في درج الكالام تصبح المقاطع نظرياً (لا
يتخذ لمؤمنون).
ص م ص ص| ص م

ولما كان المقطع الأول (1) غير جائز ين العر بية، ولا يُمكن أن ينظم إلى المقطع السابق لأنه
سيصبح (ص م ص ص)، وهذا غير جائز في العربية إلا إذا كان المقطع يكثل كلمة واحدة في الوقف عليه، وهذا ما لا يتوافر في هذا المقطع جلأت اللغة إلى استخدام كسرة أطلق عليها عملية الكسر على أصل التقاء الساكنين.

فيتغيّر ترتيب المقاطع، ويُصبح على النحو التالي:
ص م/ص م ص/ ص م

وهي مقاطع جائزة في نظام العربية المقطي².

على أن وجود مثل هذه الإجراءات الصوتية دفعت بعض الدارسين إلى تقديم اجتهادات حاولوا من خلالما إعادة ضبط تقسيم المقاطع في العربية، فمن خلال نظرة في أنواع المقاطع -يقول أحد الدارسين في عحاولة اجتهادية منه -" رأينا أن الحدثين سابقا اتنقوا على همسة أنواع من المقاطع، ومن ناحيتنا نوافق على (الأول والثاني، والثالث) بشروط، ونضيف نوعا جديدا، ونرفض اعتبار المقطعين الرابع والخامس من المقاطع الصوتيَّة، وسنوضح ما ذهبنا إليه بالآتي:

1 ورد في تّذيب معاني القر آن وإعرابه ،القراءة بالمزم و كسر الذال لالتقاء الساكنين، ص 263/1.
2 ينظر : البناء التشكيلي لسورة آل عمران ، ص148.

- المقطع الرابع (صامت +صائت طويل+صامت): نو كلمة (باب)، وتتكون في نظرنا من

مقطين (با-اب)، وليس من مقطع واحد، وذلك للأسباب الآتية:

- أ - "الكلمة فيها المقطع (با) من النوع الثاني ،وهو نفسه في (بارد ) و(باعد)، وهو مقطع كامل، ولا يبوز إضافة أصوات أخرى إليه، لأنه بذلك يفقد الخصائص الَّي جعلته مقطعا، وهو إلى ذلك من المقاطع ذات النهاية المفتوحة، لأننا نسنطيع مدَّ الصوت خلال نطق الألف بقدر ما يسعفنا النفس، ويمكنا الوقوف عند الانتهاء من نطقها، في حين أن المقطع الصَّوَي لا يمكن عزل أصواته عن بعضها، لأفا تشكل وحدة صوتيَّة غير قابلة للفصل."1 الفاصلة بين عمليتين من عمليات غلق جهاز التصوي، سواء أكان الغلق كاملا أوجزئيا، وذلك لأن جهاز التصويت، أغلق ثم عاد وانفتح خلال نطق الألف، وإذا اعتبرنا (باب) مقطعا واحدا سيحدث في هذه الحالة غلق عند نطق الباء وفتح عند نطق الألف، وغلق عند نطق الباء الثانية ثم فتح لازم ، وذلك لأنه لا يمكن نطق صوت انفجاري دون انفجار يصحبه فتح في الجهاز النطقي، و كل تلك العمليات النطقية من (غلق ، وفتح ، غلق ،وفتح ) لا يمكن أن تتم في مقطع صوتي .

1 1 التشكيل المتطي (مفهومه وعلاقته بالنبر اللنوي ) ، ص74.

-     - المقطع كتلة صوتية لا يمكن فصل أصو اته عن بعضها، في حين أننا يمكن أن نقول (با) ونسكت دون أن ننطق الباء الثانية، وبذلك يتم الفصل بين المقطع الأول (با) والصوت الصامت
الساكن بعده."1
-د- حل إشكالية الصوت الصامت المتبقي: إذا جعلنا (با) مقطعا في كلمة (باب)، فإن الإشكالية تبقى هي معرفة ماهية الباء الساكنة، الَّي بمفردها لا نتتبرها مقطعا، كما لا يمكن نطقها بمفردها ساكنة، وقد وجدنا من خلال فهمنا لعمليَّة القطع الصَّوّي- يقول الباحث- أن الصوت الصامت يسبق بتخامد يحدث قبل، وبذلك يسبق الصوت الصامت الَّذي بعد الألف بحر كة قصيرة نابكة عن التخامد خلال قطعها. ولذا فكلمات مثل (باب -نام- قاد) ، تتكون يف نظرنا -يقول الدارس من مقطين : - الأول يتكون من صامت وحر كة طويلة نو (با ، نا، فا...) . - الثاني يتكون من (تخامد صوت الألف عند قطعه + الصامت الساكن )، نــــحو (اب، ان، اق.... ) ، وهذا ما يحدث خلال نطق همزة الوصل مع الصامت الَّذي بعده." كما أنه يرفض المقطع الخنامس وتحليله كالتالي:


## الظراهر ها هوهة التششحيلمية هيه السر رالهـنية

- "المقطع الحامس (صامت + حر كة قصيرة + صامت + صامت ). ولعل الأسباب الَّي أوردها عن رفضه اعتبار المقطع الرابع مقطعا صوتيا هي أكثر وضوحا في رفضه للمقطع الخامس نو (بنت)، لأن:
- أ- (بنت) فيه (بن) مقطع من النوع الثالث، ولا يُوز أن نكمل نطق مقطع، ونضيف إليه أي صوت، ونعتبر كل تجمع من الأصوات مقطعا.
- ب- لا يمكن تسكين الصَّوت الأخير (التاء)، لأنه مسبوق بصوت ساكن. "1
- ج- نستطيع أن نقول (بن) ونوقف النطق: لأننا بغلق الجهاز النطقي نكون قد أكينا نطق المقطع، ولكن دون التاء.
- د- المقطع (بن) من المقاطع ذات النهاية المغلقة، وهذا يتعارض مع تعريف المقطع، لأن الغلق سيتبعه فتح، ونن نعرف أن بين كل غلق وفتح مقطعا جديدا. ${ }^{2}$

وبناء على ماسبق تكون المقاطع في نظره على الشكل الآتيت :

- 1- مقطع قصير مفتوح: ويتكون من (صامت+ حر كة قصيرة )، وشرطه ألا يأتي بعده حرف ساكن، كيلا يصبح مقطعا من النوع الثالث، وينشأ من تضيُّق أو سد + حر كة قصيرة. 1- الناتج عن التضيٌّ + الحر كة القصيرة: ومثاله المقطعان الأول والثاني من كلمة (صعد) . 2 ${ }^{1}$. الناتج عن السَّد + الحر كة القصيرة: ومثاله المقاطع /ك/،/ت/،/ب/ في (كتب) -2- المقطع الطويل المفتوح: ويتكون من (صامت + حر كة طويلة )، وشرطه ألا يأتي بعده
حرف ساكن كيال يصبح من النوع الرابع، وينتج عن سدِّ أو تضييق + حر كة طويلة.

1- الناتج عن تضييق وحر كة طويلة، ومثاله الصوت الصامت الاحتكاكي مع الحر كة
الطويلة، نو المقطع /فا/ في فارق .

3- الناتج عن مد وحر كة طويلة، و مثاله الصامت الإنفجاري (ت) + الحر كة الطويلة
(الألف) في كلمة (تابع) .
-3- مقطع طويل مغلق، ويتكون من (صامت + حر كة قصيرة + صامت )، وشرطه ألا يأني بعده حرف ساكن كيلا يصبح من النوع الخامس (صامت + حر كة قصيرة+صامت+صامت )،
نــــحو (بنت) .

وهو مقطع يمصل بين عمليتين من عمليات الغلق أو التضييق، ويتكون من :

> - بين غلق وغلق والحر كة القصيرة.
-
. بين غلق و تضييق والحر كة القصير --
-4- المقطع الرابع : حر كة تخامدية + صامت، ومثاله هززة الوصل مع الصامت الَّذي بعدها، وهذا النَّوع أطلق عليه الحدثون اسم المقطع الطويل المغلق، ويمصل قبل الغلق أو التضييق وهو:الناتج عن همزة الوصل والصامت الَّذي بعده ، ومثاله المقطع الأول من /اس/ في استغفر، والمقطع
الأول من (اب) في ابتعد .

- الناتج عن التَّخامد الحاصل في الصوت المستمر عند قطع الصائت الطويل (الألف والواو ، والياء )، ويتمثل بر كة قصيرة، نابتة عن القطع + الصوت الصائت والصامت الَّني بعده . فهذه محاولة لتقديم تقسيم جديد للمقاطع ضمن نسيج اللغة العربية، وهي في بحملها تحاول إيباد تخريج، وشرح لطبيعة المقطين الرابع والخامس في العر بية، ذلك أن تواجدها في النسيج مر تبط بظروف معينة، ثم إن الجنوح للتخلص منهما، يتخذ أشكال عدة.

ومن ذلك حذف الواو:إذ تخذ الـــواو في حــال تكرارها، في مثل قوله تعالى
 اجتزاء بإحداهما إذا كانت الثانية علامة للجمع، أو دخلت للبناء،"4 ويبدو أفم كتبوا الواو للدلالة على علامة الرفع، سواء أكانت في وسط الكلمة، أو في طرفها، فإثبات الواو في وسط الكلمة جاء مطردا، مثل: قولا، قوما، إلا أن بتتمع صورتان للو وو، فقد جرى الرسم على حذف إحداهما". 5 ويعود السبب في هذا الحذف إلى تقصير المقطع الطويل (ص م ص م ص ص) وتحويله إلى (ص م ص ص). وهذا التحليل لم يغب عن النحاة القدماء فقد أفرد سيبويه لمثل هذه الظاهرة بابا

$$
\text { سماه (ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن ). }{ }^{6}
$$

ويقول الاستراباذي "إذا التقى ساكنان يف غير هذه المواضع وأولمما مدة حذف أولما". 7
ومادام ما يلفظ هو الحكم، فإن السقوط اللفظي وازاه سقوط في الكتابة القر آنية الأصواتية، وهذا ما فطن له الدالي بقوله :" وذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ والوصل، دون الأصل

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة آل عمران ، الآية } 153 \text {. } \\
& \text { 2 سورة التوبة } 19 \text {. } \\
& \text { 3 سورة البقرة ، الآية } 251 \text {. } 29 \text { ـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 55 مصطنى ، زيد عمر ، رسم الاصحف يين التحرز والتحرر ، ص } 107 \text { نقالا البايي ، القضايا التطريز ية، ص205 ، } \\
& \text { 6 }{ }^{6} \text { الكتاب، ص 156/4. } \\
& \text { 7 الاستراباذي ، شرح الشافية ، ص225/2 }
\end{aligned}
$$

والقطع. ألا تــرى أنــهم حلَّـ حذــــا الألف واليــاء والواو في نــــو受 $\qquad$ -

من اللفظ لسكوغن وسكون ما بعدهن، وبنوا على الخط ذلك، فأسقطوهم منه. ${ }^{3}$ "ويبرز هذا النص التقاء الساكنين، أو على الأصح السبب المقطي، من جهة ومن جهة ثانية يشدد على تبعية المكتوب القر آني لمنطوقه. "4
 وَلَا عَادٍ توجد الياء يف التحقيق الأصواتي،ومن هنا فإن خطا يعتمد على النطق المنجز سيستبعد لا عالة 3 الهداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، الهكم فُ نقط الأصحف، تح: عزة حسن ،ادار الفكر المعاصر ،بيروت ،دمشق ، 1997/02،1418، م، ص158، 4 القضايا التطريزية ، ص206 18 .


$$
\begin{aligned}
& \text { 2595/01415م ص255/1. } \\
& \text { 6س }{ }^{6} \text { مورة البقرة ، الآية } 173 . \\
& \text { 7 القضايا التطريزية ، ص } 206 \text {. }
\end{aligned}
$$

وهذا ما تنبه إليه الدالي،فقال: "كل اسم غخفوض أو مرفوع آخره ياء ولحقه التنوين فإن
المصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناء على حذفها من اللفظ في حال الوصل لسكوها
وسكون التنوين بعدها."1

وهذا يعد تقصيرا للمقطع الطويل (ص م ص م ص ص ) إلى (ص م ص ص )، ومثل هذا يعلل


فهذا بجمل الحديث عن التشكيل المقطي في القرآن الكريع، وهو يسير وفق ما ارتضته العربية لبنيتها، ووفق ما يُيسِّر عملية النطق والأداء، على أن الملاحظ أن العودة إلى البنية المقطعية أثناء الحديث عمَّا يعتري اللفظ العربي من التغيير أثناء دخوله التر كيب، قد يقدم تعليالات منطقية وعلمية أكثر، لبعض حالات التغيرات التر كيبية؛ هذه التغييرات تعين الكتابة القر آنية على التنبه إليها ومعرفة ما احتفظ به الر سم الكتابي دلالة على سقوطه من الأداء، مما يساهم في ضبط النسيج المقطعي، ضبطا فيه الكثير من الدقة .


يعد النبر من العوامل المساعدة على وضوح مقاصد الكلمات، وفصاحة وقعها لدى السَّامع، ولنبر المقاطع في غير العربية دور خطير، إذ يتوقف عليه - عند السامع- نوع الكلمة أهي اسم أم صفة أم فعل، أما في العربية فنبر المقاطع قيمته أدائية، ولا تغير معاين الكلمات بسبه، .. وعدم تغير معاين الكلمات هو الَّذي يُفسِّر عدم تعرض الأئمة القدماء للنبر. 1

ذلك أن إشكالية وجود النبر من عدمه في اللغة العر بية، ثم قضية تفطن أو عدم تفطن علماء العربية إليه، قد احتلَّت مساحة واسعة من اهتمام المستشرقين، والعرب من دارسي اللغة العربية، فبر جشتراسر يقول أثناء عرضه لهذه المسألة :"والآن بعد هذه التوطئة العامة نوجه نظرنا إلى العربية خاصة فنتعجب كل العجب من أن النحويين والمقرئين القدامى، لم يذكروا النغمة ولا يفيدنا ما قالوه، فلا نص نستند إليه في إجابة مسألة كيف كان حال العربية الفصيحة في هذا الشأن، ومما يتضح من اللغة العربية نفسها، ومن وزن شعرها أن الضغط لم يوجد فيها أو مل يكد يوجد؛ وذلك أن اللغة الضاغطة كثير فيها حذف الحر كات غير الضضغوطة، وتقصيرها وتضعيفها ومدُّ الحر كات المضغوطة، وقد رأينا أن كل ذلك نادر في اللغة العر بية". 2

وذهب هنري فليش "بأن نبر الكلمة فكرة بجهولة تاما لدى النحاة العرب، بل لم بجد لها
اسما في سائر مصطلحاقم، ثم أشار إلى أن النبر لم يلتفت إليه إلا في حالة واحدة في علم الصرف

1" ينظر : المختصر يف أصوات الغة العر بية ، ص174. 2 ينظر : برجشتراسر، التطرر النحوي، ص87.

العربي، وهم يذكرون الاسم المؤنث إشارة منه إلى (غيداء) و(بكلاء)،وذلك حين يلحق بالاسم المؤنث ألف التأنيث الممدود في مقابل المقصورة وهو يريد بالأولى (المنبورة) وفي الثانية غير

المنبورة". 1

1 هنري فليش، العر بية الفصحى، ص49.

ومن جانب آخر نفى الكثير من دارسي العربية هذه الفكرة، حيث يُقرُّ رمضان عبد التواب:" أنه ليس لدينا نص نستند إليه في معرفة حال النبر في العربية، أما كون العربية لا تنبر، فهذا عل شك؛ ويورد دليال على النبر في العر بية الفصحى، فيقول:"من طبيعة العربية الفصحى أن تُقصرِّ الحر كة الطويلة في المقطع المتتوح، إذا كان يسبق مقطعا آخر منبورا ذا حر كة طويلة فأصل مصدر (فاعل) في العربية القدية (فيعال) نبر المقطع الثاني، وقد ترتب على خلو المقطع الأول من النبر أن قصرت حر كته صار المصدر (فعال) مثل "قاتل قتالا"، بدلا من "قتل قتيال". 1 ويقول محمــد صالـــح الضــــــالع :" على الرغم من إحاطة العرب القدماء بالتحليل اللغوي الدقيق والدرس النحوي العميق للغة العربية ونصوصها لم نعثر - حسب علمي- على ما يدل على تناولمم ظاهرتي النبر والتنغيم، ومع أفم قدموا لنا في علمي التجويد والقراءات ما تناولوه عن الوقف والاستغراق الزمني، وهما من المظاهر التطريزية prosodic أو الفوق قطعية suprasegmental التي تشمل النبر والتنغيم إلى جانب هاتين الظاهرتين، فلم يذكروا عنهما


فهذه الأراء تكاد تتفق على النفي القاطع لمعرفة أو فهم النحويين والصرفيين القدامى لظاهرتي النبر والتنغيم بخاصة، أو لتوظيفهم لأي اصطلاح يكيل على النبر، والتنغيم، وفي هذا تعميم يخل بالنسبية العلمية،"ومن شأن هذا الحكم القطي أن يررف أبصارنا وبصائرنا عن


1 ${ }^{1}$ رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره، علله و قوانينه، ص127. 12 .
2 الضالع، عمد صاع، قضايا أساسية في ظاهرة التنغي في اللنة العر بية، الجلة العر بية للعلوم الإنسانية،العدد 67، بِلد
17،1999، ص10.

ص.252/2.

على أن من الدارسين من يقف موقفا مخالفا، فها هو كارل برو كلمان يثبت وجود النبر في العربية القديمة، إذ يقول:"يدخل نوع من النبر تغلب عليه الموسيقية، ويتوقف على كمية المقطع، فإنه يسير من مؤخرة الكلمة نو مقدمتها، حتى يقابل مقطعا طويلا، فيقف عليه، فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، فإن النبر يقع على المقطع الأول."1

تم إن إنکار معرفة اللغويين العرب للنبر، بادعائهم جهلهم لمصطلحه على رأي فليش، مردود بعدهم الهمز والنبر، كما سنرى شيئا واحدا دالا على الضغط دون أن يفصِّوا أوينظِّروا له، لأنــــم لم يهتموا بتسجيل هذه الظاهرة، ور.ما لم تلفت نظرهم لعدم تدخلها في تغيير المعن.

فالنبر في العربية أصيل، غير أن ارتباط قيمته بالجانب الأدائي فقط، وعدم تدخله في
تغيير المعاني، جعل علماء العربية والتجويد لا يلقون أهمية كبيرة لتدوينه .

من هذا المنطلق يبدي الدكتور تمام حسان تحفُّظه أثناء درس ظاهرتي النبر والتنغيم، إذ يقول "دراسة النبر و دراسة التنغيم في العربية تتطلب شيئا من ابلحازفة، ذلك لأن العربية لم تعرف هذه الدراسة في قديمها، و لم يسجل لنا القدماء شيئا من هاتين الناحيتين، وأغلب الظن أن ما ننسبه للعر بية الفصحى في هذا المقام إنما يقع تحت نفوذ لفجاتنا العامية."2

على أننا مت عدنا إلى التراث اللغوي للعربية، وجدنا إشارات من القدامى، قد لاترقى لمستوى التقعيد أو التفصيل الذي عرفته مختلف الظواهر اللغوية من قبل علماء العربية القدامى، ولكنها تدل على وعيهم هماتين الظاهرتين الأدائتين، ومن هذه الإشارات ماقدَّمه صاحب البيان والتبيين حين عرَّف الصَّوت بأنه "آلة اللفظ، والجوهر الَّذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون حر كات اللسان لفظا، ولا كالاما إلا بالتقطيع، والتأليف، وحسن الإشارة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { ظواهر التشكيل الصوت،ص306، نقال عن ، كارل بو كلمان فقه اللغات السَّامية ،ص45. } \\
& \text { 22 مناهج البحث في اللغة، ص 197-198. }
\end{aligned}
$$

باليد والرأس، ومن حسن البيان باللسان مع الَّني يكون، مع الإشارة من الدلّ والشكل ،والتفُّل والتنتِّي ."1 وقد جاء في اللسان : الدل الشكل هو التكسر في الكلام وحسن الحديث، ${ }^{2}$ والنفتل ليُ الشَّيء ، ${ }^{3}$ والتثني هو التلوي في المشية والتكسر والانخناث. فهذه المعاني جميعا تلتقي في أداء الكالام بطريقة فيها التواء وتثن، زيادة للتلوينات الصوتية أوأشكال الجرس الصوتي المصاحبة للإشارة ما يسهم في إبلاغ الدلالة وتيسير الفهم. 4

بل إن الدراسات القر آنية استعملت مصطلح النبر صراحة وهي تدل به على بجموعة من أشكال الضغط، من ذلك ما كان الضغط فيه واقعا على الممزة، ومماه الدارسون الخدثون بــــالنبــر المنــــزي، يقول مكـــي القيســـــي في هذا الصدد : " فيجب على القارئ أن لا يتكلف في الهمز ما يقبح من ظهور شدة بنبرة الصوت، وأن يلفظ بالهمز مع النفس لفظا سهلا، فقد قال أبو بكر بن عياش- صاحب عاصم-: كان إمامنا يهمز (مؤصدة) فاشتهي أن أسد أذني إذا سمعت كمهزها، يريد أنه كان يتعسف في اللفظ بالممز، ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه هِا."5

فالنبرة هنا مرادفة للشدة والضغط على الممزة؛ وإلى هذا المعن أيضا ذهب الداين، وذلك في قوله :" سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إمامنا يهمز مؤصدة فاشتهي أن أسد أذي إذا

$$
\text { سمعته يهمز ها" }{ }^{6}
$$


ط1998/06،1418م ،ص 79/1 .
 العيبيد، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ، لبنان ، 19998/01419، ص 393/4. 3 نفسه، ص177/10. 4 ${ }^{3}$ ينظر: القضايا التطريزية ،ص154 55 التيسي ، اللكي بن أي طالب، الرعاية لتحويد القراءة ولتحقيق لنظ التاووة ، تح أمهد حسن فرحات ، دار عمار ،
الأردن ، ط3، 1417م10م ، ص120

$$
\text { 6 الداني، أبو عمرو ، التحديد في الاتقان والتسديد يف صنعة التحويد، ص } 252 .
$$

وقال ابن الجزري في الممزة:" وهي لا صورة لما في الخط، وإنا تعلم بالشكل
والمشافهة. والناس يتغاضلون في النطق هِا على مقدار غلظ طباعهم ورقتها، فمنهم من يلفظ هـا لفظا تستبشعه الأسماع، وتنبو عنه القلوب ويثقل على العلماء بالقراءة، وذلك مكروه معيب من "1 . . . . .

فالنبر عند هؤلاء يعين الممز، والممز - بحسب ابن منظور -" الضغط، ومنه الممز في
الكلام لأنه يضغط، وقال الليث الممز العصر، فالضغط والعصر والعلو ترادف النبر بدليل قوله: والمنبور المهموز، قال ابن الأنباري: النبر عند العرب ارتفاع الصوت، يقال نبر الرجل نبرة إذا تكلم بكلمة فيها علو، والنبر صيحة الفزع ونبرة المغني: رفع صوته عن خفض." من هذا المنطلق قرَّر الأستاذ عبد الصبــــور شـــــاهين أن الممزة العر بية هي صورة من صور النبر، ويؤ كد سيبوبه في وصفه لمذا الصوت،"أنه صوت شديد ونبرة في الصدر تخرج باجتهاد."3
"فالمهزة إذن صوت يتحقق في نطقه النبر، فكل الذي يستلزمه نطق المهزة هو ذلك العلو الذي يرتبط بحر كة الحجاب الحاجز في ضغطه على الرئتين ليفرغ ما فيهما من المواء، فتؤدي زيادة كمية المواء إلى اتساع مدى ذبذبة الوترين الصوتيين، فيكون من ذلك وضوح الصوت وبروزه، ويرتكز هذا الضغط أو التوتر على الزيادة في واحد من ثلاذة أمور هي مدَّة المقطع أو شدته أو حدَّته."4

فإذ عمَّمنا هذه الكيفية على أصوات العر بية فإن الممز يكون على حد تعبير عبد الصبور شاهين:" كيفية في نطق الأصوات اللغوية حين يخصها الناطق بــمزيد من التحقيق أو الضغط
1 ابن المززري، التمهيد فِن علم التحريده، ص 115،116.
2 (بن منظور، لسان العر ب، مادة نبر، ط دار صادر، ص7./40
3 الكتاب،ص 405/2.

$$
4 \text { ينظر :المهدي بوروبة، ظواهر التشكيل الصوتي في العربية، ص295. }
$$

لاتستأثر بذلك صوتا دون آخر، فإذا ضغط الناطق على مقطع الخاء من الفعل (أخذه) كانت الخناء هنا مهموزة، وإذا ضغط على مقطع الذال كانت مهموزة، و كذلك إذا ضغط على مقطع
الهمزة في بدايته كانت الفمزة مهموزة."1

كذلك فإنَّ بعض ظواهر الهمز الواردة في القراءات القرآنية تشكل نمطا نبريا، وفي هذا الصدد لاحظ أيوب السختنيالي، وغيره أن النبر الهمزي يكافئ المد أو لنقل نبر الطول. يقول ابن خالويه :" قرأ أيوب السختياني (ولا الضألين) بالهمزة، فقيل لأيوب لما همزت

؟ فقال إن المدة التي مددتوها أنتم لتحجزوا بها بين الساكنين هي هذه الممزة اليت همزت. "2 ثم إن تعاريف النبر عند الحدثين، تقوم بدورها على فكرة الضغط على مقطع من المقاطع يقـــــــــول كانتـــــينو: "النبرة هو إشباع مقطع من المقاطع، بأن تقوى إما ارتفاعه الموسيقي، أو شدته أو مداه، أو عدة عناصر من هذه العناصر في نفس الوقت، وذلك بالنسبة إلى نفس العناصر في المقاطع البماورة،"3"أو هو إبراز ميزات المقطع بالتلفظ به على درجة كبيرة من الشدة والدقة وبنوعية تصويت أشد ارتفاعا أوبزيادة مدته"، "وهو وضوح نسبي للصوت أو مقطع، إذا قورن ببقية الأصوات و المقاطع في الكالام، ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عو امل الكمية و الضغط و التنغيم .

 الهدى عين مليلة ، الجزائر ، دط ،ددت ، ص 34
 التونسية ن مر كز الدراسات والبحوث اللاجتماعية والاقتصادية ، ص1966ص194.

 (المشاكلة،التغيم)، دار حامد، عمان، الأردن، ط2004/01، 1425م ص49.

إن أبرز ما يلفت الانتباه ين هذه التعاريف هو اتفاقها على لزوم حدوث الضغط، لكي يتحقق وجود النبر، والعرب عنت بالنبر ارتفاع الصوت وجعلته مرادفا للهمز، إذ قصدوا به تحقيق نطق همزة القطع في مقابل تسهيلها أو تخفيفها على النحو الذي ذكره أبوزيد الأنصاري، فقد قال:"أهل الحجاز و هذيل وأهل مكة والمدينة لاينبرون، وقف عليها عيسى بن عمر:فقال ما آخذ من قول تيم إلا بالنبر وهم أصحاب نبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا."¹
" فالمر حين ينطق بلغته يميل عادة إل الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجعله
بارزا، وأوضح ين السَّمع من غيره من مقاطع الكلمة، وهذا الضغط هو الذي نسميه النبر. .2² إنَّ الصَّوت الذي يتم عنده الانتقال من طبقة صوتية إلى طبقة صوتية أخرى، يتطلب قدرا من ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين يزداد به مقدار النفس المطلوب لإحداثه، فعندما يسلط هذا القدر الزائد على الوترين الصوتيين، يعلو الصوت عمَّا جاوره فيحظى في السمع

$$
\text { بوضوح أكبر من وضوح ما يكيط به من الأصوات، هذا الوضوح النسبي يسمى النبر. }{ }^{\text {النـو }}
$$

كذلك من أشكال النبر في العر بية ما يظهر على شكل زيادة في المدة والطول، واصطلح عليه الحدثون بالنبـــــــر الطـــــولي، ولقد حاول شاهين أن يفسر ظاهرة تـنفيف الممز بأهنا نبر طول، وانطالاق من مفهوم التكثيف يمكن أن تفسر الإشارات الواردة في كتب القراءات

 يكون في غيره، نـــحو معد يكرب (...) والآخر كثرة استعماله، وهم لما كثر استعماله أشد تغييرا. وذلك الحرف قوطم في عبد شمس: هذه عبشمس بفتح السين.... فعلى هذا ينبغي أن نوجه قوفم في جبراييل وميكاييل بياءين والمد، وذلك لأن المد إنا كان فيه لبقاء الممزة المخففة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سان العرب (مادة نبر)، ص40/7. } \\
& \text { 22 إبراهيم أنيس، الأصوات النكوية، ص170. } \\
& \text { 33 ينظر:ثام حسان، الييان في روائع القر آن، ص262. }
\end{aligned}
$$

ولفظه فيه، هذا القول كقولهم بالمد وإن كانت الألف والياء بعدها أتم صوتا وأبعد ندى منها وبعدها غيرها من الحروف الصحاح، نحو غرابيل وسرابيل وسراحين وميادين؛ وقد يجوز بعد هذا أن تكون ياء صريكة من حيث كان الأعجمي يتلعب فيه بالحروف تلعبا."1

ومنا يدعم هذه الفرضية كون النبر من العوامل اليت تسهم في طول الكالام قول ابراهيم أنيس " أما العوامل المكتسبة التي تؤثر في طول الصوت اللغوي فأهمها: النبر ... فالصوت المنبور أطول منه حين يكون غير منبور."2
"ولعل ما ينبغي أن يدرج في إطار نبر الطول ما عالجه القراء معالجةة مستفيضة تحت مسمى المد والقصر، ذلك أننا نزعم أن ما اعتبره القراء مدا إنا هو في واقع الأمر نبر طول، وبخاصة ما اصطلحو اعليه المد للسكون." ${ }^{\prime \prime}$

بل إنَّ الملاحظات اليت قدَّمها الفاسفة حول ظاهرة النبر، تُنبئ عن وعي كبير هذا المفهوم للنبر، فقد ورد في الموسيــــقى الكبير للفارابي؛ حديث مهم عن النبرة في الكالام، ووظَّف النبرة مععن الضغط في قوله:"والحروف المتحر كة إذا مدَّت حر كاهًا أدن مدٍّ أو قرنت حر كاقا بنبرات أو(هاء) خحيفة كانت قريبة من سبب خفيف."4 و كأنه يشير بقوله (كانت قريبة من سبب خفيف) إلى مايعرف بالنبر الطولي، إذ أن الزيادة في طول الصَّائت يــجعل المقطع ينتقل من نوع(ص م) إلى(ص م )، الأمر نفسه يمدث إذا ما اتصل الصوت المتحرك بــهـمزة أو هاء خفيفة.

¹ ابن جني، الغتسب فُ تبيين وجوه القراءات والايضاح عنها ، ص 98/1 .
2 أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص155.
3 القضايا التطريزية ، ص65/2 .

4 الفارابي، أبو نصر عممد بن مُمد بن طرفان، المو سيقا الكبير،،تُقيق وشر ، ،غطاس عبد المالك خشبة ،مراجعة عممود أحمد حنفي، دار الكتاب العربي ،القاهرة، ،دط،دت،ص1084.

كذلك من نصوص الفـــــــــارابي التي مَّمَّها ما يشعرنا بإدراكه النَّبر .معناه العلمي المعهود في الدرس الحديث، نذكر قوله الذي أشار فيه إلى أن النبر في العربية يُفضِّل المقطع الطويل أينما حلَّ في الكلمة، ${ }^{1}$ فذكر أنه:"متى توالت متحرِّكات كثيرة وتناهت إلى متحرك
ووقف عليه، فإنه ر.ما جعل المتحرك الأخير ممدودا أو مقرونا بنبرة."2²

ويقول الحسن بن أمد بن علي الكاتب: " والنبرات حروف في أوائلها هززات، وهي
تقع أبدا في المصوتات،" "حيث ربط عملية النبر بالهمز أي الضغط ورفع الصوت النَّني يكون حصر اعلى المصوتات لا غيرها.

ولكن ابــــن رشد سيحدد ذلك بالتدقيق في نصه الطويل: "والنبرات تستعمل إما في أبعاد مايين الأقاويل، وإما في أبعاد ما بين اللفظة المفردة، وإما في أبعاد مايين الأرجل والمقاطع، وإما في أبعاد مابين الحروف، واليت تستعمل منها في أبعاد مايين الأرجل والمقاطع تخص الوزن الشعري، واليت تستعمل منها في أبعاد ما يين الحروف تخص الأغاني، فإن الَّذي يخص الأقاويل الخطابية من ذلك ما كان مستعملا في أبعاد مايين الألفاظ المفردة والأقاويل، والأقاويل صنفان:منها قصار ومنها طوال، ومنها التام ومنها غير التام... فالنبرات يستعملها الخطيب في أحد ثلاث مواضع: إما في هناية الألفاظ المفردة، والأقاويل القصار اليت هي أجزاء الأقاويل الطوال، وإما في أطراف الأقاويل التامة بالوجه الثاني، أو في أنصافها أعين في أجزاء الخطبة الكبرى... .

فهذا النَّص يقترح بعضا من قواعد النبر أبرزها :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ظواهر التشكيل الصوتي في العر بية ،ص302. } \\
& \text { ² الموسيقا الكير ،ص1085. }
\end{aligned}
$$

3 ينظر: الكاتب،النسن بن أمهم بن علي، كمال أدب النغاء، تح: غطاس عبد الملك حسين، الميئة الالصرية العامة للكتاب،
القاهرة ، مصر،ص79.
 دط، دت، ص285.

- أن هناك أششكالا نبرية متعددة، منها ما يخص الشعر، ومنها مايميز الغناء، ومنها مايخص الأقوال النثرية الخطابية، وبخصوص ما يهم هذه الأخيرة فإن ابن رشد يميز بين نبر الكلمة ونبر ابلجملة، أو ما يصطلح عليه بنبر السياق. - إن النبر إنا يقع في الألفاظ وكذا في الأقاويل القصار على المقطع الأخير ولا يكون إلا طويال، فإن لم يكن طويالا يتم تطويله. - إن نبر السياق يقع أيضا في أجزاء الجملة على الأطراف، أولنقل المقطع الطويل الختامي، وما ليس طويلا فهو يطول، ومععن هذا أن الطول المرتبط بالوقف إنا هو نبر، والأقاويل إنا هي أقاويل قصار، والأقاويل القصار إنا هي تأليف لألفاظ مفردة، وبـهـذا فهو يميز في الجوهر بين نبرين: نبر لغظي ونبر جملي أو سياقي. - إن المقطع هو المتحكم في الطول. ${ }^{1}$ كذلك تحدث الدارسون عن شكل ثالث من أشكال النبر مرتبط بظاهرة مد الصوت سمّوه بــــــــــبر النضــــــعيف، (أو الطــــــول الصــَّمتي ): فهذا النوع من النبر يندرج ضمن النبر الطولي، ومن مظاهره وقوعه على الصوت المشدَّد وإن عدَّه بعضهم شكلا من أشكال النبر التوتري إلا أنه يمكن إلحاق هذا النوع بالنبر الطولي، من حيث كان التضعيف في الصوت الصَّامت طولا يف مدته وأداءه.

ويُدر ج ضمن هذا النَّمط النَّبري الوقف بالتضعيف، يقول ابن باذش:" تشديد الحرف
يز الوقف، ولا يكون في الحرف الذي قبله ساكن نـــحو (العجل) لأنه لا ييتمع في كلامهم ثلاثة سواكن. ونقل الحر كة يكون فيما سكن ماقبل آخره، فتحرك لكر اهيتهم التقاء الساكنين، فإن كان ذلك منا يــجوز في الوقف نو (منه، عنه وبالصبر، وهذا بكر) ولا يكون في

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 القضايا التطريزية، ص167. } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { ينظر :القراءاتات القر آنية في ضو صو علم اللغة اللديث، ص } 26 . \\
& \text { * ت تتبنا مواضع النبر الرئيسي فقط دون الثانوي. }
\end{aligned}
$$

المنصوب فأما المنصوب المنون فلا يكون فيه شيء من هذه الوجوه لتوسطه بإبدال التنوين ألفا، فهذا حكم الحرف الصحيح الموقوف عليه عند العرب.فأما عند القراء في ذلك فذكر أبو الفضل

الخز اعي وغيره أن الرواية وردت عن همزة والكسائي بالروم والإشمام."1

فالتضعيف يعين تطويل الحرف والوقوف عليه بعد إسقاط الحر كة مع ما يرافقه من تغيير في البنية المقطعية. ويمكن أن ندرج في هذا النبر كذلك الوقف على الحرف المشدد. 2

فالوقف على الحرف المشدد، وحالة سقوط الممز مع الوقوف على الحرف المضعف أمور تتعلق بالطول التعويضي، وبتدر الإشارة إلى أن للتضعيف (الطول) مزية الإبراز والتشديد. 3
" فهذا الَّذي سماه حنون مبارك إبرازا مع التشديد، اعتبره البايي نبر طول، وهو يرى أن هذا النمط النبري الذي هو نوع من الطول يسعه تنظير الفلاسفة، وخاصة قول ابن رشد السابق: "وبابلملة إنما يمدون المقطع المقصور عند الوقف.4"

فهذه أنماط نبرية يمكن استنباطها من القراءات القر آنية، ويبقى أن التنبيه على هذه الأنماط لاتلغي ارتباط النبر دوما بأساس مقطعي. ${ }^{5}$ فعلم العروض العربي، يقوم على المتحرك و الساكن، وفكرة المقطع العربي وبطريقة نبره. 6

بل يــمكن استخــــالاص علاقـــة المقطع بالنبــر، من خــــلال أقوال تراثيــة على نــــحو قول ابن رشد:" إلا أن العرب يستعملون النبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة، كانت

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 ينظر : حنون مبار ك، في بنية الوقف وبنينة اللغة، ص452/2 } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { (بن رشد، تلخيص الخطابة، ص100. } \\
& \text { 5 }{ }^{5} \text { القضايا التطريز ية ، ص69/2 . } \\
& \text { 6" ينظر :عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص244. }
\end{aligned}
$$

أواسط الأقاويل أو في أواخرها. وأما المقاطع المقصورة فلا يستعملون فيها النبرات والنغم إذا كانت في أوساط الأقاويل. وأما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإفم ميجلون المقطع المقصور ممدودا ... وقد يمدون المقاطع المقصورة في أواسط الأقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار ينتهي إلى المقاطع مقصورة في أقاويل جعلت فصولا الكبار تنتهي إلى مقاطع مُدوة ... و بالجملة إنما
يمدون المقطع المقصور عند الوقف."1

وبــهـا فإن العرب - حسب ابن رشد- تقرن النبر بالمقاطع، ولعمري إن هذا الفهم
متقدم على تصور تلك المدارس اللسانية التي ربطت النبر بالقطع لا بالمقاطع، وبخاصة المقاطع الممدودة سواء كانت في أوساط الأقاويل أو في أواخرها. ومعنى هذا أن النبر يقترن تحديدا بالنو اة المقطعية المديدة، ولا تحمله البتة المقاطع القصيرة، فإن حملته في أواخر الأقاويل، أي عند الوقف، تحولت هذه المقاطع القصيرة في الأصل إلى مقاطع طويلة، لتحقيق بتانس مقاطع هذه الفصول، أي هدف إيقاعي عض، فالنبر يقع على المقاطع القصير، فإذا حدث ذلك لزم تطويلها، وذلك عند الوقف وهذا يعني تلازم النبر والوقف في هذه الحالة.2 وعلى هذا الأساس المقطي ظهرت محاولات تحديد موضع النبر في الكلمة العربية، على أن الدارسين الحدثين قرَّروا مسبقا،"أن مكان نبرة الكلمة في العربية الفصحى معروف، وإن كانت حقيقة هذه النبر بجهولة ،وبندهم عادة قد وضعوا القاعدة التالية في هذا السياق، تقع النبرة على أول مقطع طويل من الكلمة ابتداء من آخرها، وإذا خلت الكلمة من المقاطع الطويلة وقعت النبرة على المقطع الأول منها، ثم إن النبرة لا تقع البتة على المقاطع الطويلة الأخرى وذلك نــــحو: (يقاتلوا) و(قاتل)،و(يقاتلوا) (النبرة على قا)". 3
1 ابن رشد، تلخيص الخطابة، ص100 .
2 ينظر: القضايا التطريز ية، ص ،163،162 .
3 جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، ص194-195.

فللنبر مواضع في اللغة العربية وتحكمها قواعد مطردة وتتسم بأها قليلة لانَّـــهـا تدور
حول توالي العدد القليل من المقاطع في الكلمة أو السياق، ومن ثَّ فإنَّه يسهُل تطبيقها،
ومعالجتها واستخالاص ما تشمل عليه من نتائج: 1
1)-نبر الكلمة: و هو ينقسم بكسب قوة النطق ودرجة الدفعة إلى نوعين:

أولا: النبر الرئيسي (الأولي)
يقع النبر على المقطع الأخير في الكلمة إذا كان من نوع (ص مَصص) أو (ص م ص ص)أي من النوع الطويل مثل: قال، استقال، قلَّ استقل أو من النوع المتوسط في الكلمات الأحادية المقطع، كفعل الأمر من قال. ${ }^{2}$ ولا يــمكن أن يوجد هذان المقطعان في اللغة العربية

الفصحى، إلا في حالتين:
1)-في حالة التقاء الساكنين عل حدهما، أي إن الصامت الأخير في فاية المقطع هو

نفسه الصامت الأول في بداية المقط التالي، مثل ذلك قولنا: وللضالين، حيث تتألف الكلمة من المقاطع الآتية:

ضال لين= ص م ص-ص + ص م -' بنبر المقطع الأخير. ${ }^{3}$
2)-في حالة الوقف: ويكون النبر فيها هكذا: ص م ص + ص م־ص، و كذلك أمثلة،

يفعلان، بتسكين الآخر، فيكون النبر على المقطع الأخير هكذا: ص م ص + ص م+ ص م

1 ${ }^{\text {ينظر: البهنساوي حسام، الدر اسة الصوتية عند العرب والدرس الصوتي الحديث،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، }}$ ط2005،1ص177. 2 ينظر: : تام حسان، مناهع البحث في اللغة، ص175. 3 ينظر: البهنساوي حسام ، الدر اسة الصوتية عند العرب و و الدرس الصوتي الحديث، ص180.

ص، و كذلك في أمثلة (فعل) أو (فعل) أو (فعل)، و هي تتألف من مقطع واحد هو: ص م ص ص و يقع عليه النبر الرئيسي.
(ب) ويقع على ما قبل الأخير إذا كان متوسطا والآخر متوسطا، سواء كان هذا
المتوسط من نوع (ص م ص)أو (ص مَّ) مثل: علَّم - سلَّم - عبدك.. أو كان ما قبل الأخير من نوع (ص م)القصير مبدوءة به الكلمة أو مسبوقا بصدر إلحاقي نو: كتب، حسب،عترم،

يقع النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الآخر، إذا كان الآخر يقع مع قبله في إحدى
الصور الآتية: *(ص م+ ص م ص)=غو: علمك- حاسبك
(ص ק+ص م م) نخو : علموا - حاسبوا - ضربك- ولا يقع النبر على المقطع

$$
\text { السابق لفذا الأخير. } 2
$$

ثانيا: النبر الثانوي:

النبر الثانوي أضعف جهدا من النبر الأولي لأن ضغط الحجاب الحاجز على الرئتين عند إيقاعه أضعف منه عند إيقاع النبر الأولي، ${ }^{3}$ م إن بجال النبر الثانوي في الكلمة أضيق منه في الجملة أو البمموعة الكلامية، ومع هذا فإن النبر الثانوي يوجد في الكلمات ذوات المقطين فأكثر، فالمقع المنبور نبرا ثانويا يمكن وجوده على مسافات مددة من النبر الأولى؛

1 ${ }^{1}$ ينظر: تمام حسان، اللغة العر بية معناها و مبناها، ص182. 186.

$$
\text { 2 }{ }^{2} \text { ينظر :مناهنج البحث فيائع القر آن، ص269. ص196. }
$$

4 مناهح البحث فِّ اللغة، ص. 196، و ينظر اللغة العر بية معناها و مبناها، ص184.

1-يقع الثانوي على المقطع الذي قبل المقطع المنبور نبرا أوليا، إذا كان ذو النبر الثانوي طويلا مثل (ضالين) تتألف هذه الكلمة من مقطعين ص م صَ ص+ ص م الرئيسي على المقطع الأخير في حين يقع النبر الثانوي على المقطع الأول. 1

2-يقع على المقطع الذي بينه و بين المنبور نبرا أوليا مقطع آخر، إذا كان المنبور الثانوي يكون مع الذي يفصل بينه و بين المنبورة الأولي أحد الأنساق الآتية: أ)-مقطع متوسط + آخر متو سط (ص م ص) أو (ص م ب)-مقطع متو سط + مقطع قصير مثل: مستقيم، صاحبوهم. 2

3-يقع على المقطع الثالث قبل المنبور نبرا أوليا إذا كانت الثالثة السابقة لهذا المنبور الأولي تكون نسقا في صورة (متوسط + قصير + قصير أو متوسط) نو : مستحمين، يستفيدون، ما عرفناهم، عتملون.

$$
\text { ولا يقع الضغط الثانوي على المقطع الرابع السابق للمنبور الأولي في الكلمة. } 3
$$

على أنه بيب تبيين قاعدة هامة تبين أثر السوابق والكواسع في موضع النبر، مفادها أن السوابق لا تغير من مكان النبر لأن الحساب من آخر الكلمة، أما الأحشاء والكواسع فإها تغير من مكان النبر بأن بتعله يتأخر قليلا، وتأخير موضع النبر بالكواسع مشروط بأن تكون الكلمة مكونة من ثلاثة مقاطع كحد أدن. وعن قواعد النبر في الصيغة الإفرادية فقد لخصها إبراهيم أنيس بصورة أكثر وضوحا ناظرا إلى مقاطع الكلمة المفردة من الآخر أي من مقطعها الأخير، فإذا كان المقطع الأخير من

$$
\text { 23 }{ }^{1} \text { ينظر :نظاهر :الدر اسات الصحث فئتية عند اللغة، ص197 العرب و الدرس الصوتي الحديث، ص186. }
$$

النوعين( ص م־ص) أو (ص م ص ص) الزائد الطول المغلق، أو المديد المغلق فإن النبر يقع عليها، وإلا نظرنا إلى المقطع الذي قبل الأخير، فإن كان من النوع الثاي أو الثالث الطويل المغلق (ص م ص) والطويل المغتوح (ص م-)، حكمنا بأنه موضع النبر، أما إذا كان من النوع الأول، القصير المفتوح (ص م) نظرنا إلى ما قبله، فإن كان من مثله، أي من النوع القصير (ص م ) أيضا كان النبر على هذا المقطع الثالث من الآخر،و يكون النبر على المقطع الرابع من الآخر في حالة كون المقاطع الثالة التي قبل الأخير من نوع المقطع القصير المفتوح (ص م). وعلى كل حال فإن نبر الصيغة الصرفية لا يؤمن هو الآخر حدود الكلمات، وسبب ذلك أن السياق يدخل على الكلمات من اللواصق وحروف المعاين، ما قد يكون في صورته على صوت واحد ، فيبدوا كأنه جزء من بنية الكلمة تتغير به البنية ، فيدعو إلى تغيير موقع النبر

فتجاور الكلمات في السياق اللغوي تنشأ عنه ظروف جديدة تفرض على النبر أن يقع في مواقع من الكلمات لم تكن له يف حالة الإفراد، وهذه الظروف الجديدة هي مقتضيات الإيقاع الذي ينسب إلى السياق، ولا ينسب إلى المفردات. ${ }^{3}$

فهذه قواعد النبر كما فصَّل تمام حسان، وابراهيم أنيس وهي تشمل نبر الكلمة المفردة والنبر في السياق، ذلك أنه يمكن دراسة النبر في اللغة العربية بإحدى وجهتي نظر، أوَّلما في الإفراد والثانية في السياق المتصل، والنبر الإفرادي نبر الصيغة الصرفية والسياقي نبر الايقاع. ${ }^{4}$

وقد قرَّر تمام حسان بداية أنه انطلق في درسها من قراء عصره المصريين ليضع نظاما نبريا للغة العر بية، حيث قال بعد تقديمه لقواعد النبر :" ... هي نظام النبر في صرف اللغة العر بية

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ي يظط: ابراهمه أيس ، الأصوات اللغوية ،ص 182-183. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3³ يُظ: :ـُ روائع القر آن، ص266. } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { قام حسان، مقالات في اللنة ص260. }
\end{aligned}
$$ الفصحى كما يلاحظها المرء عند قراءة القر آن وهي الشكل الوحيد للفصحى الَّذي يشتمل على عنصر التواتر المتعمد."1 وإن لم يوافق بعض الدار سين على هذا الاعتماد على القراءة القر آنية، يقول داود عبده:" إلا أنَّه لا يصح - في نظري - اعتبار قواعد النبر كما نسمعها عند قراءة القرآن مثثلة تاما لقواعد النبر في الفصحى، وذلك لاختلاف قراءة القر آن في نطق المد، فلو أخذنا مثلا (أولى ببعض) لوجدنا أن المد في فاية (أول) طويلة في القراءة القر آنية وقصير في غير ذلك (حت عندما يلفظه القارئ ذاتهه، مُما يُعل النبر يقع على المقطع الأخير في القراءة القر آنية وعلى الأول في اللفظ العادي للفصحى (أولى بعض)، في القراءة القرآنية تنطق كـــ (أولاد بعض) في اللفظ العادي للفصح ، حيث يقع النبر على (لا) يف كلمة (أولاد) بينما يقع على (أو) في كلمة (أولى)

ويعلق البايي على هذا الكالام بقوله، "فنحن نرى أنَّ الأمثلة المقدمة غتلفة مقطعيا ومن ثم كان لزاما أن تُتلف في النبر، بل إن القواعد المقدمة زكاها تفحصنا لأداء بعض القراء المغاربة. ${ }^{3}$

فقراءة القرآن -يقول كمال أبو ديب - قد تكون (الظاهرة) الوحيدة اليت احتفظت بخصائصها الإيقاعية عبر القرون، ونفترض هنا أن قراءة القرآن جسَّدت إما النَّبر اللغوي في خصائصه العامة، أو النبر الشعري . لكننا نعرف أن العرب أحسُّوا أن القر آن لم يكن شعرا، حت حين ورد موزونا. من هنا يمكن أن نقترح أن نبر القرآن لا يتحد بالنبر الشعري بصورة
11 حسان تام، اللغة العر يية معناه ومبناها، ص304،305
22 داود عبده، دراسات في علم أصوات العر بية، مؤسسة الصباح، الكريت ، ص130-129
3 القضايا التطريزية في القراءات القر آنية ، ص295 مطلقة أو إلى حد توحيد إيقاعه بإيقاع الشعر. وييقى احتمال كون نبر القرآن اتحد بالنبر اللغوي أو قاربه وطوره."1

وعلى هذ الأساس كان للنبر وظيفة إيقاعية تظهر من خلال التشابه أو قرب التشابه يين كميات المسافة الفاصلة يين النبرات، ذلك أنَّنا إذا تأمَّنا كاماما متصلا لاحظنا تشابه المسافات يين نبر ونبر أو تقارب الشبه بينهما، فقد يكون بين النبرين المتواليين مقطع واحد أو مقطعان أو ثلاثة على أكثر تقدير، دون أن يقع النبر على أحد هذه الثالثة. ثم إن النبرين المتواليين قد يكونان من قبيل النبر الأولي وقد يكون أحدها ثانويا. وهذا التشابه أو قرب الشبه بين كميات المسافات يمنح الأذن إحساسا بالإيقاع......

فهذا بجمل ما توصلت إليه الدراسات الصوتية في ما يتعلق بموضوع النبر، وهي ترتكز في تقعيدها لمذه الظاهرة التطريز ية على تلاوة كتاب الله عز وجل وفق ضوابط القراءات القر آنية، وهي بذلك تبين منهج دراسة النبر في اللغة العربية، وذلك من خلال تتبع قواعد النبر في أداء معين لقراءة معينة، وعلى هذا الأساس قمنا بكحاولة الوقوف على مواضع النبر في آيات من الذكر الحكيم من خلال مراعاة القواعد اليت ضبطها الدارسون الخدثون -ما تمَّ ذكره آنفا-

وبالاستئناس إلى السَّماع للتلاوة الحية ، للآيات المختارة للتحليل من أفواه القراء الجيدين :




1 ${ }^{1}$ ديب ديب كمال، في البنية الايقاعية للشعر العربي ، ص291

$$
\text { 32 ينظر : اللغة العر بية معناها ومبناها، ص.. } 30 \text { البقرة، الآية }
$$

:
و/إذ/قا/ل/رب/ب/ك/لل/م/ע/یئ/ك/ة/إن/في/جا/ع/لن/فل/أر/ض اخ/لي/ف/تن/قا/لو/أ/تج/ ع/ل/في/ها/من/يف/س/د/في/ها/و/يس/ف/كد/د/ما/ء/و/نح/ن/ن/سب/ب/ح/ب/حم/د/ك| و/ن/قد/د/س/لك/قا/ل/إن/ني/أع/ل/م/ما/ע/تع/ل/مون .




و/عل/م/ءاد/مل/أس/ماء/كل/ل/ها/غ/م/ع/ر/ض/هم/ع/لل/م/لاءئ/ك/ة/ف/قا/ل/أن/
ب/ئو /ني/ب/أس/ما/ء/ها/ؤ/ل/ء/إن//كن/ت/صا/د/قين.




قا/لو /سب/حا/ن/ك/لا/عل/م/ل/نا/إل/ע/ما/عل/\&/ت/نا/إن/ن/ك/أن/تل /ع/لي/مل/ح/كيم فهذه عينات منتقاة من سورة البقرة، حاولنا استخراج مواضع النبر فيها وفق القواعد التي تحكم نبر الصيغة الإفرادية، ذلك أن نبر السياق يحتاج في ضبطه إلى معامل صوتية، تمكننا من تييز النبر الأولي من النبر الثانوي،" فالدراسات الصوتية المعملية، تثبت مثلا أن الذبذبات الأولية للمقاطع المتتابعة في جملة خبرية ما، تبدأ من المستوى الثاني لدرجة الصوت (أي الدرجة

$$
\text { 21 سورة البقرة، البقرة، الآية } 32 \text {. } 31 .
$$

المتوسطة) ويتد هذا المستوى خلال التعبير حتى المقطع الأخير، حيث يتزل فجأة إلى المستوى الأول (أي درجة الصوت المنخفضة). ويكثل هذا النمط من الكالام المتوازن المستمر والَّذي يخغض عند الوقف، ويظهر المستوى الثالث، فين هيئة قمم عندما يشدد (يز عملية النطق )، على
بعض المقاطع أكثر من غيرها".

وتحديد مواضع النبر وفق هكذا منحن نغمي لا يمكن الوقوف عليه بوجه دقيق، إلا . مساعدة الآلة، فالنبر في الكالام ظاهرة موقعية لأنه نبر الجمل المستعملة فعالا، وهي ميدان الظواهر الموقعية.2 إذ أن المفردة إذا انتضمت داخل السياق تغيرت أحوالما الَّي كانت لما عند الإفراد، وذلك لأسباب تشتمل عليها بيئتها الجديدة. ${ }^{3}$ ولذا قرَّ المدثون أن لا الا سبيل تعين على تحديد النبر في نطق العر بية الفصحى " سوى ما يمكن أن يؤخذ من نطق القر آن الكريم. "4 فإذا ما عدنا إلى توصيف أشكال النبر وفق بنية الكلمة العربية - منا تم ذكره آنفا-، وجدنا أن معظم مواضع النبر في النماذج اليت تم تحليلها، ترتكز على الصوت المشدَّد وعلى الصَّوت الممطول:

ففي الموضع الأول ظهر ارتكاز النبر على المقطع من نوع ( ص م-)، إذ يصل تردده إلى عشر (10)مواضع من بمموع مواضع النبر في الآية الكريمة والبالغ عددها أربع وعشرين موضعا

كما أن النبر يظهر بشكل كبير على الصوت المضعف ففي النموذج الثان، كل مواضع الصَّوت المضعَّف وقع عليها النبر، إذ ظهر في ثلاث(3) مواضع من بمموع (12) موضعا، وفي النموذج الثالث ظهر في (3) مواضع من بكموع عشرة مواضع (10) للنبر.

1 ${ }^{1}$ العبد عحمد، المفارقة القر آنية (دراسة في بنية الدلالة) ، مكتبة الآداب القاهرة ، ط2، 2006/01426م، ص47،48. 22 ينظر: اللغة العر بية معناما ومبناها، ص 170 ـ

3 يُ يُظ: مقالات في اللغن، ص175 .
4 ينظر: القراءات القر آنية في ضوء علم اللنة الحديث، ص 28 ـ

إن هذا النوع من النبر يندر ج ضمن النبر الطولي، كذلك فإن وقوع النبر على الصوت المشدَّد، يعد شكالا من أشكال النبر الطولي، وإن عدَّه بعضهم شكالا من أشكال النبر التوتري، إلا أنه يمكن إلحاق هذا النوع بالنبر الطولي، من حيث كان التضعيف في الصَّوت الصَّامت طولا ¹. .

والنبر في القر آن الكريع يُعزِّز من إيقاعية الذكر الحكيم خاصة ما كان مصدره التوازن
والتوازي، وذلك ما لمسناه في السور المدنية، إذ يقع النبر ضمن مسافات معينة تضمن تعقيق الموسيقية والانسجام في آي الذكر الحكيم، ففي قوله تعالى قَالُواْ سُبْحَحَنَكَ لَا عِلْمَ لَبَاَ إِلَّا
 الكريمة وإيقاعا متناغما ومتوازنا، فيين المقطع الأول والثاين (2)مقطعين، ويين الَّني يليه ثلالة مواضع(3)، وبين الثالث والرابع مقطين (2)، وبين الرابع والخامس مقطين (2)، والخامس والسادس مقطعين (2)، والسادس والسابع مقطين(2)، والسابع والثامن مقطين (2). فكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو انتظم اختلاف بعضها عن بعض حسُن إيقاعها والعكس صحيح، ،معنى أن هذه الكميات بين نبر وآخر إذا تباينت و لم تتقارب أحسَّ السَّامع و كأن المتكلم يتعثر في مشيته، بل إن المتكلم نفسه لا بد أن يسس هذا الإحساس. أما أن هذا التقارب وذاك الانتظام فهو الذي بجده في إيقاع الأسلوب القرآني، كما رأينا في المثال



$$
\begin{aligned}
& \text { 1" ينظر: القراءات القر آنية في ضوء علم اللغة الخديث،ص } 26 \text {. } \\
& \text { 22 سورة البقرة، الآية } 19 \text {. }
\end{aligned}
$$

إذ بين النبر الأول والثاني مقطع واحد هو (ك) وبين الثاين والثالث اثنان هما (يب) وبين هذا والَّني بعده اثنان هما (ن السا) وبين النبر التالي مقطع واحد هو (ء) وهكذا يستمر الفارق ¹. ${ }^{1}$.
"إن التناسب أو الاتزان في التعبير هو مظهر في بيان القرآن، وهذا المظهر الإيقاعي المتلاحم ينسجم مع طبيعة السَّماع أو التلقِّي، فالأذن ترفض أن تقبل الارتكاز المتتالي أو النبر الشديد يف كلمتين متعاقبتين، بل إفا ترفض صيغة النقرة القويَّة يليها نقر تان خفيفتان أو زمنان ضعيفان، وإعادة ذلك بصورة معكوسة أو صيغة نقرة قوية فضعيفة ثم أخرى قوية فرابعة ضعيفة تساوي زمن الثانية، وإنَّما تقبل أو تستريح للتوازن وتلذ به وتنتشي".

وهكذا فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين، لسان موسيقي تستمتع الأسماع بلفظ كلماته، وتخضع مقاطعه في تواليها لنظام خاص ير اعيه الناظم مراعاة دقيقة، ويعمد إليه عمدا... وتتردد في كلماته مقاطع بعينها فتستر يح إلى ترددها الأذان ... و كل هذا يكسب الكالام جمالا

فوضع الصوت أو الكلمة أو الجملة على هذا النحو من الأنحاء، إنا يكون لملامح فنية تأتي في مقدمتها الموسيقا وبذلك يضحى التعبير أبر ع والتأثير أروع .... فليس لزاعم أن يزعم بأن وضع اللفظ على هذا النحو إنا كان لمعنى في السياق وليس لضرورة الإيقاع.

1 ${ }^{1}$ ينظر: البيان في روائع القر آن، ص187/1 1 .
22 اليافي نعيم، عودة إلى موسيقى القر آن، بعلة التراث العربي ، دمشق ، العدد 25، 187 1986/01407م، ص. 3 ينظر :إبر اهيم أنيس، مو سيقى الشعر ،ص 306.


إذا ما انتبهت: "لتصغي إلى إيقاع الكلمات المنسوقة في عبارة تامة، وأحسست أن تناغما خاصاً ينظمها، فقد وقفت على ما تسميه الصوتيات الحديثة (التنغيم)، وجوهر التنغيم أن يعطي المتكلم العبارة نغمات معينة تنجم نفسياً عن عاطفة يكسها، وفكرياً عن معنى يختلج في ذهنه، وعضوياً عن تغيّر في عدد المزات، التي تسري في وتري الحنجرة، فيزيد الاهتزاز أو ينقص، وفق الغرض الذي يتوجه إليه الكالام.
ارتفاع الصوت والنغنغاضه لغة "جرس الثناء الكلمامة، وحسسن الصوت في القراءة وغيرها. و واصطلاحا: "هو

وربَّـــــــما يعرّف التنغيم أنه التغيرات الَّي تحدث في درجة نغمة الحدوث في الكالام والحديث المتواصل، هذا الاختلاف المتواصل يحدث نتيجة لتذبذب الوترين الصوتيين. ${ }^{4}$ فالتغيم مرتبط بالاهتزازات اليت تحدثها الأوتار الصوتية، فكلما زادت عدد الاهتزازات و كانت ذات سرعة كان عدد التغيرات في التغيمات أوضح. 5 ويذهب ماريوباي إلى أنّ التغيم التتابع

$$
\text { الايقاعي في أحداث كلام معيَّن. } 6
$$

والتغيم مصطلح لساني يقابل لفظ" intonation"، ويعد ابراهيم أنيس أول من أدخل مصطلح التنغيم في الدراسات اللغوية العربية المعاصرة، وسماه موسيقى الكلام، حيث ذكر" أن

$$
\begin{aligned}
& \text { 1'ينظر:التحليل الصوتي للنص،ص23.نقأعن: فيْ علم النغة، غازي غتار طليمات،دار طاس،دمشق،،ط2، 2000،ص } 154 . \\
& \text { 2 ابن منظر ر، لسان العرب، ط د دار صادر ، ص590/12 . }
\end{aligned}
$$

${ }^{4}$ Jones Daniel, An outline of English phonetics, Cambridge, 1967, p 275.
5 دلالة التغيم في اللغة العر بية، ص 03.

$$
\text { 6 عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللنوية، ص } 256 .
$$

الإنسان حين ينطق بلغنه لا يتبع درجة صوتية واحدة في النطق بمميع الأصوات، فالأصوات الَّي يتكون منها المقطع الواحد، تختلف في درجة الصوت و كذلك الكلمات قد تختلف فيه ... ويمكن أن نسمي نظام توالي درجات الصوت بالنغمة الموسيقية. 1

وينعته محمود السَّعران، بقوله: "المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع والانخفاض في
درجة المهر في الكلام."²

والمقصود منه التنويع في أداء الكالام بسسب المقال المقول فيه. فكما أن لكل مقام مقالا فكذلك لكل مقال طريقة في أدائه تناسب المقام الَّذي اقتضاه، فالتهنئة غير الرثاء، والأمر غير النهي، سطوة وردعا وغيرهما شفقة، وهما غير التأنيب والتوبيخ، والتساؤل والاستفهام غير النفي وهكذا.3

ولعلماء العر بية إشارات مهمة لمذا الملمح الصوتي، من ذلك ذكرهم إضافة المدة بغرض
 والواو ."4

ومن أشهر النصوص الدالة على وعي القدامى لظاهرة التنغيم ما ذهب إليه ابن جني في الخصائص،"إذ هو يتفنَّن في ضروب المصطلح الدال على التنغيم، كما يظهر من كلامه الصلة الوثيقة يين النبر والتنغيم، و كون العالقة بينهما تلازمية." ${ }^{\text {( }}$

ي: "وقد حذفت الصفة ودلّت عليه الحال، وذلك فيما $\qquad$
 حكاه صاحب الكتاب من قولم، سير عليهم ليل، وهم يريدون ليل طويل، و كأن هذا إنَّما

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { الأصوات النكوية ، ص } 176 \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { عمود السعران، علم اللنة، مقدمة للقار ئ العربي،دار النهضة العر بية ، يبروت ، دط ،دت ـ ص ص } 2010 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }{ }^{4} \text { يُر: الكتاب، ص 220/2. } \\
& \text { 55 عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللنوية، ص } 256 .
\end{aligned}
$$

حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها، وذلك أنّك تسسّ في كلام القائل لذلك من التطويح والترويح، والتفخيم والتعظيم، ما يقوم مقام قوله: طويل أو نخو ذلك، وأنّك تسس هذا من نفسك إذا تأملته، وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول: كان والله رجالً، فتزيد يد يف قوة اللفظ بــ ((اللّ)) هذه الكلمة، وتتمكن في تُطيط اللام، وإطالة الصوت هِا وعليها، أي رجلا فاضلا وشجاعا أو كريماً أو نـــحو ذلك و كذلك سألناه فوجدناه إنسانا، وتُمكن الصوت بإنسان وتضخِّمه، فتستغين عن وصفه بقولك إنسانا سمحا أو جوادا، أو نو ذلك، وإن ذمـــــــهـ ووصفته بالضيق، قلت: سألناه و كان إنساناً، وتزوي وجهاك وتقطِّه، فيغني ذلك عن قولك إنسانا لئيما أو خزا أو مُبخلاً أو غخو ذلك.

فحذف الصفة - حسب النص أعلاه - منسوب لإمام النحو سيبويه، ويعوض الخذوف بقر ينة أداء الكالام، أي التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم، وهي تلوينات صوتية تسد مسد
 ويرفع ويعلى ويزاد في مده، أي أن المتكلم يمدث تغييرات في طبقة الصوت." إلذ ورد يف يف لسان العرب: تطوَّح إذا ذهب وجاء يُ المواء وفيه أيضا طرَّح الشيء طوَّله، وقيل رفعه وأعلاه ${ }^{4}$ ألمِّ وير جح البايي، من خلال هذا ومن قول أبي الفتح في موضع آخر في المدات "وذلك من شأن المدات، ولذلك استعملن في الأرداف والوصول والتأسيس والخروج وفيهن يمري الصوت للغناء والحداء والترنُّم والتطويح. 5 "أن التطويح و كذا التطريح - يُ كي كتاباته- هما المر ادفان الاصطلاحيان للتنغيم يف الدرس الصوتي الحديث ${ }^{6}$.
4 ـينظر : سسان العر ب ، ط دار إمياء التراث العربي ، مادة (طوح) ص215/8. مادة (طرح) ص137/8.
5 الخصائص ، ص233/2
6' التضايا التطريزية ، ص149

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { المصائص، ص 370/2-371. } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { التضايا التطريزيزية ، ص } 149 \\
& \text { 3 حنون مبار ك ، فِ بِية الوقف وبينينة اللغة ، ص356/2 }
\end{aligned}
$$

ثم إن ألفاظ التطويح والتطريح والتفخيم تدور من خلال معانيها اللغوية حول تطويل الصوت ورفعه؛ والنبر بعفهومه الحديث عملية عضوية تؤدي إلى علوّ الصوت، و كذلك تراعي في النبر قوة الصوت، وهذه تفهم من قول ابن جني: "فتز يد قوة اللفظ وتتمكن من تمطط اللام وإطالة الصوت هِا"، فتعيين اللام في كلمة رجلاً، لتكون معلا للتمطيط والإطالة، يدل بوضوح على أن هذه القوة والتمكُن في النطق، لا تقع على جميع مقاطع الكلمة، وإنا على جزء جاء منها، كذلك يكون الصوت المنبور أطول منه، حيث يكون غير منبور، ${ }^{1}$ فالتنغيم ظاهرة الِّي بالموازاة مع ظو اهر أخرى، أبرزها النبر، وما ينجم عنه من المدّ والتفخيم. ويقول ابن يعيش في باب الندبة: " اعلم ان المندوب مدعو ولذلك ذكر مع فصول النداء لكنه على سبيل التفجع فأنت تدعوه وإن كنت تعلم أنه لا يستجيب كما تدعو المستغاث به، وإن كان بييث لا يسمع كأنه نعده حاضرا وأكثر ما يقع يف كالام النساء لضعف احتمالمن وقلة صبرهن، ولا كان مدعوا بكيث لا يسمع أتوا في أوله (بيا أو وا) لمدِّ الصوت ولما كان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا الألف آخرا للترنيم كما يأتون به في القوافي المطلقة وخصوصا بالألف دون الواو والياء لأن المد فيه أمكن من أختيها. ${ }^{2}$ إن رفع الصوت وملَّه، والترن به هي ملامح تنغيمية بامتياز . والنغمة من السمات فوق الحزئية SUPRA SEGMENTAL FEATURES، المميِّة الَّيّ ترتبط
 " وتتمّ النغمة (TONE)، بتغيير ارتغاع طبقة الصوت أو الخفاضها فوق المقطع الواحد أو مقاطع متعددة؛"4 وتعدّ من ممات إيقاع المقطع، ويتمّ في عملية التحليل اللغوي إبراز النغمة في

$$
\text { 3 برتيل مالبر ج، الصوتيات، ترمجة: عمدد حلمي خليل، عين للدر اسات والبحوث الإسانية والاجتماعية، ص } 101 .
$$

$$
4 \text { " سير إبر اهيم وحيد العزاوي، التتغيم اللغوي يُ القر آن الكريع، دار الضياء، عمان الأردن، 2000، ص } 27 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 عبد الكريع بعاهد، علم اللسان العربي، دار أسامة، عمان الأردن، ط1، 2005، ص } 37 \text { و38. } \\
& \text { 2 ابن يعيش ، شر ح الفنصل ، ص13/2. }
\end{aligned}
$$

المقطع أو تحديده، وفق خصائص وسمات المصوّت الواقع في المقطع ذات النغمة العالية أو النغمة المنخفضة . فالكالام لا يبري على طبيعة صوتية واحدة بل يرتفع الصوت عند بعض مقاطع

$$
\text { الكالام أكثر مما يرتفع عند غيره ، وذلك ما يعرف باسم التنغيم. } 2
$$

وعموماً، فالتنغيم يظهر في صورة ارتفاعات وانخفاضات أو تنويعات صوتية، ${ }^{3}$ في أثناء
الكلام، وهذه الارتفاعات والانخفاضات ترجع إلى التغيّر في نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين، هذه الذبذبة التي تحدث نغمة مو سيقية، 4 "تز يد من خصوبة المو سيقى اليت تُحدثها الأصوات التر كيبية، لذلك يقع على عاتق هذه الارتفاعات والاغنفاضات إحداث التغييرات المو سيقية في الكلام، فالكالام، مهما كان نوعه، لا يلقى على مستوى واحد بحال من الأحوال،"5 وهو يخضع لعامل المقاطع المخصوصة والي يُحددها نوعها الموقف والجرس الصوتي، أو تردد بعض الحروف تردداً ملحوظاً. 6

ذلك أن كل جملة أو كلمة ينطق هجا لابد أن تشتمل على درجات مختلفة من درجة الصوت، مابين عالية ومنخفضة، ومستوية، ومنحدرة،تتاسق و تتناغم لتؤدي الكلمة والجملة. فاختلاف درجة الصوت في الكلمة وتباينها من مقطع إلى مقطع آخر قاعدة عامة تخضع له جميع اللغات، إذ أنه من المستحيل أن نــجد لغة تستعمل نغمة واحدة في الكلمة أو الجمملة وتحعلها سائدة في كل أجزاء ابلمملة، فلابد أن تكون هناك عدة نغمات متآلفة متناسبة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } 1 \text { النظام الصوتي التوليدي في السور المكية، ص . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 33 كمال بشر، علم الأصوات، ص } 533 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 يُظظر: البلاغة الصوتية في القر آن الكريع، ص } 56 .
\end{aligned}
$$ في الكلمة. وقد أشار العلماء إلى أنواع النغمات مايين هابطة إلى أسفل وصاعدة إلى أعلى

$$
\text { وثابتة مستوية. } 1
$$

"فالنظام النغمي في العربية يُقسّم إلى مستويات، تبعاً لدرجة الصوت. فهناك الدرجة

$$
\text { المنخفضة، الدرجة المتو سطة، الدرجة العالية والدرجة العالية جداً". }{ }^{\text {الد }}
$$

ومن المؤ كّد أنّ هذه المستويات الأربعة ليست مطلقة بل نسبية، ويُلاحظ أن المستوى


$$
\text { كالدهشة الشديدة، أو الحزن أو الفرح الشديد، وغيرها. } 3
$$

ويُميّز هاليداي Halliday بين خهس نغمات رئيسية تبعاً للحر كة النغمية Pitch
.movement

| الميل النغمي عند النهاية | الحر كة النغية | الرمز البصري | النغمة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| - منخفضة <br> - عالية | - هابطة <br> - | 1 | 1 |
| - عالية | - هابطة <br> - | 7 | 2 |
| - متوسطة | - صاعدة | 7 | 3 |
| - متوسطة | (صاعدة) - هابطة - صاعدة | 7 | 4 |
| - منخضض | (صاعدة) - صاعدة - هابطة | 7 | 5 |

1 ي يُظ: مناهج البحث في اللنة ، ص 166


$$
\text { 3 نفسس، ص 141. الأدي الثقافيّة، ط1، (1403/01983م)، ص } 141 .
$$

${ }^{4}$ Coulthard, M, m, Introduction to discourse Analysis, Ibid, p. 117.
"على أنّ تحديد طبيعة النغمة، إذا كانت صاعدة أو هابطة، إنما يتمّ بالنظر إلى فايتهمها
فقط، أما إطارهما الداخلي فينظم عدداً من التنويعات الجزئية الكثيرة، فحسبان النغمات اثنين فقط، إنا هو بالنَّظر إلى النهاية، لا إلى الوحدات الداخلية المتناثرة في المنطوق المعيّن ". وقد جعل بعض الباحثين أنواع النغمات على ثلالة أنماط، وهي الأكثر شيوعاً:
2- 1- نغمة هابطة.

$$
\begin{aligned}
& \text { لكنّ الدكتور سعد مصلوح جعلها على أربعة أنواع: } \\
& \text { 1- نغمة مستوية. } \\
& \text { 2- نغمة صاعدة. } \\
& \text { 3- نغمة هابطة. } \\
& \text { 4- نغمة هابطة صاعدة. } \\
& \text { أما الآخرون، فقد رصدوا الأنواع الخمسة الآتية في أغلب بكثهم: }
\end{aligned}
$$

1- النغمة المستوية: وتشمل (أ)- نغمة مستوية منخفضة، (ب)- نغمة مستوية مرتفعة،

2- النغمة الصاعدة.

3- النغمة المابطة.

$$
\text { 1 بشر كمال ، فن الككام، دار غريب القاهرة ، دط ، دت ،ص } 263 .
$$



4- النغمة الهابطة الصاعدة.

5- النغمة الصاعدة الهابطة. 1

فالنغمة المستوية تعبير يُطلق على الأداء الطبيعي للجمل بحسب المستوى الموضوع لما أصالً، فمثلاٍ الإخبار له أداءٌ يُميّزه مُما سواه من أساليب العربية، فالثبات على ذلك المستوى يولّد من خالال أدائه (نغمة مستوية، ثابتة). ${ }^{2}$ وهي عادة ما تكون عند الوقوف على الكامام غير التام، كالوقوف على الشرط قبل الدخول في الجواب.

والنغمة الصاعدة، تتطلب وججود درجة منخفضة في مقطع أو أكثر أو مستوية تليها درجة أكثر منها علوا، وقد تكون النغمة الصَّاعدة مر كبة من نغمة منخفضة عليها نغمة متوسطة، وقد تكون مركّبة من نغمة متوسطة تليها نغمة عالية، ${ }^{4}$ وفيها يشعر السامع ببعض الأشياء التي لم تتم بحيث يتوقع أن يتلقى بقية الكالام، أو يتوقع إجابة، وتنتهي هذه النغمة أو التنغيم بأعلى درجة إسماع. 5 ثم النغمة المسطحة، وتكون عند الوقوف على الكالام غير التام،

$$
\text { كالوقوف على الشرط قبل الدخول في الجواب. } 6
$$

ويقدم تمام حسان تصورا لقواعد التنغيم، .ما فيه من نغمات ولحون وفق ما أسماه
بالموازين النغميَّة، إذ ضبط المصطلحات الدالة على التنغيم فيما يلي:

1 وضع هذه الأناط الخمسة الدكتور عبد الرحمن أيوب، إذ أشار إلى ذلك الدكتور زين الخويسكي في كتا كابه علم

 ص 99.

$$
\text { 2 يُظظر: كمال بشر ، علم الأصوات ص } 534 \text { وما بعدها. }
$$

3 يُنظر: حسَّان تام، مقالات في اللغة والأدب، ص 178/2.

$$
\text { 4 ينظر: الاتساق الصوتي في فج البالغة، ص } 104 .
$$

$$
\text { 5 ينظر: عبد القادر عبد ابلجليل، الأصوات اللغوية، ص 258، وظاهرة التشكيل الصوية، ص } 320 .
$$

6 ينظر : مقالات في اللغة، ص 178/2.

شكل النغمة الَّني يقسمه إلى قسمين: - 1- اللحن الأول الَّذي ينتهي بنغمة هابطة.

- 2- اللحن الثاني الَّذي ينتهي بنغمة صاعدة أو ثابثة أعلا مما قبلها.

المدى بين أعلى نغمة وأخفضها سعة وضيقا، ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: 1 كمية أكبر من المواء الرئوي، باستعمال نشاط أشد في حر كة الحجاب الحاجز. 2 المدى التنغيمي العام في اللغة المدروسة، أي المدى الَّذي يين أعلى وأخفض نغمة كاملامية تستعمل في الخادثة، وذلك لأنه ليس هناك سعة مطلقة وضيق مطلق بل كل شيء في هذا البال نسبي
3- المدى السلبي، ويستعمل في الكالام الَّذي تصحبه عاطفة كتبط بالنشاط الجسمي العام كالحزن مثلا. ${ }^{1}$

وهو يقسم النغمات، انطلاقاً من فيزيولوجية النطق ها، إذ بخده يقف على ثلاث نغمات: النغمة الواسعة: وتكون نتيجة إثارة أقوى للوترين الصوتيين بواسطة المواء المندفع من
 أقل تطلباً لكمية الهواء وما يصحبها من علو الصوت السابق ذكره، وأخيراً النغمة الضيقة: وتستعمل في العبارات الحزينة. ${ }^{2}$ وهو يقصد بالنغمة تنغيم المقطع الواحد في عموم الجموعة الكلامية، فتوصف النغمة بالصاعدة أو المابطة أو الثابتة، بينما اللحن يطلق على بجموع

$$
\text { 12 }{ }^{1} \text { يُظظر : مناهنج البحث البحث في اللغة ، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1986، ص 198-201. }
$$ النغمات الَّيّ في البمموعة الكامدية أي الترتيب الأفقي للنغمات، أما اليزان فهو النموذج التنغيمي الَّذي يشمل اللَّحن والمدى. 1

فمعرفة تنغيم جملة ما إذن، إنا هو بالنظر إلى آخرها فقط، يقول مارتيني معرِّا إياه "بأنه ما يبقى من المنحى التناغمي .مجرد أن تعطي الضرورات ذات الطابع النغمي والنبري."2 ثم ييين مصطلح التناغمية بأفا حينما تكون ستنها الملائمة في الابتاه العائد لجزء من المنحى
التناغمي صاعد ، هابط ، أو موحد. "3

وهذا ما دعا (ديفيد كريستال) إلى القول " ليس التنغيم نظاما متفردا من المناسيب يأتي يف هاية الجملة ولكن خصائص معقدة من غتلف الأنظمة البروسودية تشمل النغمة، درجة الصوت، المدى، علو الصوت، التزمين؛ هذه الأمور كلها بجتمعة تأتي متناغمة ذات إيقاع. "4 ولقد ظل الدارسون مترددين في حصر التنغيم فقط في حر كة درجة الصوت (pitch)؛ بيد أنه عندما يسأل ما أثر التنغيم في توجيه المعن، حيئذ معايير أخرى غير درجة الصوت يشار إليها على أفها جزء مهم وأساس في التأثير على المعنى

فالتنغيم أوسع من أن يحصر في ما يسمى كبوط النغمة، أو صعودها، ولكن كل ما يكيط بالنطق من طرق الأداء. هذه الطرق تشمل الوقف، والسكت، وعلو الصوت، نبر المقاطع، وطول الصوت وغير ذلك، ثم أن التنغيم يقتصر على التراكيب المسموعة دون التراكيب المقروءة، فالأداء وما يممل من نبرات، وتنغيمات ، وفواصل له أثر كبير في نفوس السامعين ومتابعتهم، وحسن إصغائهم، وفهم المراد. ولقد تناول سليمان بن ابراهيم العايد ، ذلك في

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { نفسه، ص201. } \\
& \text { 22 مارتين، أندريه، وظيفة الألسن وديناميتها ، ترهمة : نادر السراج ، دار المتخب العريي ، دط ،دت ، ص206 . } \\
& \text { 3 نفسه، ص } 203 \text {. } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { النغة العرية صية معناها ومبناها، ص06. } \\
& \text {.D. Crystal :Intonation,p110 }{ }^{5}
\end{aligned}
$$

مقال (القراءة الجهرية بين الواقع وما نتطلع إليه )، يقول:" فأنت حين تقول (اخرج ) وأنت تأمر أمرا عاديا لك أداء يختلف عنه حين تقولما وأنت تنهر شخصا وتطرده . ومثلها (قم) في الحالين، و كذلك حين تأتي باستفهام تريد به بحرد الاستفهام، أو تريد به الانكار، أو التعجب، أو التقرير.

من هنا كان تتبع النغمات في اللغة العربية أمرا صعبا، ومردّ ذلك أن للتنغيم درجات لاحصر لما، ولا تخضع لمذا النمط القسري من التقسيم، ما دام يعبّر عن غرض المتكلم، و حالاته النفسية والانفعالية2.
"فالتنغيم قرينة صوتية لا رمز هلا، أو يعسر أن يتحدد لما رموز، ومن ثثة لم يكن موضع عناية اللغويين القدامى، ولكنّه وجد من الخدثين اهتماما خاصا بعد أن أضحت اللغات المحكية موضع دراسة في المختبرات الصوتية."3

على أن هذا الكالام ليس دقيقا إلى حدِّما، ذلك أن مصنَّفات الفلاسفة وعلماء التجويد تقدم لنا إشارات مهمة لهذا الملمح التمييزي، فابن سينا مثلا يبرز أن للتنغيم وظائف تعبيرية ودلالية، وأن لكل نطاق تنغيمي مناسبة مع انفعالات وأخلاق معينة، فالانتقال من نطاق إلى آخر إنما هو في الواقع نتيجة للانتقال من حالة انفعالية إلى حالة أخرى، ويوضح ذلك ابن زيلة عندما يقول: "إن الانتقال إلى النغمة الحادة يماكي شمائل الغضب، والانتقال إلى الثقيلة يماكي شثمائل الحلم والدراية، والانتقال إلى هبوط يتدارك بصعود راجع يعطي النَّفس همة شريفة مقوية مع شجى مخيل، وضدها يعطي هيئة لذيذة مائلة إلى الحق مع شجى. 4 ويضيف أيضا :" أفضل الانتقالات في تر كيب النغم هو الانتقال المدث للسرور، وهو اللَّي يكون فيه من ثقل النغمات
4 ابن زيلة ، الكافي في المو سيقى، ص43 نقلا عن : القضايا التطريزية ، ص1/1/164.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { يظر : دلالة التنغيم في اللغة العر بية ، ص07 . } \\
& \text { 2ُ يُظظر: قضايا صوتية في النحو العربي، ص } 274 . \\
& \text { 33 نفسه، ص } 374 .
\end{aligned}
$$

إلى حدهّا، فيتبعه انتقال الصوت من خفض إلى رفع، وأما ما أشبهه فهو الذي يكون الانتقال فيه من حد النغمات إلى ثقلها، فيتبعه انتقال الصوت من رفع إلى خفض، ومنها انتقالات في تر كيب النغم تحدث السخاء، وأخرى تحدث الشجاعة، وأخرى تحدث الحمية والألفة، وأخرى تيل بالنفس إلى القوة ، وأخرى تيل بها أضداد هذه الشمائل". 1

فلأداء أدوار انفعالية ودلالية متنوعة، يتم الانتقال يين النطاقات التنغيمية، حيث توظف الحدة والثقل إلى جانب عمليي الصعود والمبوط، يقول حنون " وهكذا يتضح أن هناك نطاقات تنغيمية ختلفة يناسب كل نطاق تنغيمي منها حالة أو موقفا للمتكلم يخص ما يرمي إليه، وعليه فكل تشكيل تنغيمي متميز يسند إلى القول وظيفة انفعالية أو تعبيرة متفردة وبطبيعة الحال، فالأمر لا يتعلق فحسب بصعود النغم وهبوطه، وإنا يتعلق أيضا بالحدة والثقل. "2 وهذا التفاعل بين هذين المقومين هو ما انتبه إليه ابن زيلة، قائلا :" إما أن يكون من طرف الثقل هابطا إلى الحدة، أو يكون من طرف الحدة صاعدا إلى الثقل، أو من الوسط هابطا إلى الحدة مرة، وصاعدا إلى الثقل مرة".3

ففي هذا الكالم تغصيل جيد لأنواع النغمات وتوزيع لما إلى ثلاذة مستويات:" النغمة العالية حيث تنتهي بدرجة إسماع عالية، ففي حالة الاستفهام والشرط، والغضب مثلا، تتوتر الحبال الصوتية عند هاية الجملة، فيكون الصوت حادا، ولنلك حق لابن زيلة أن يخلص إلى أن الانتقال إلى النغمة الحادة يماكي شنمائل الغضب، وإلى هذا السبب يرد وجود النغم.النغمة المتوسطة : وتكون في الحالة العادية .النغمة المابطة (الثقل):حيث تنتهي بدرجة اسماع منخفضة، وحسب ابن زيلة إن الانتقال إلى الثقيلة يماكي شثمائل الحلم والدراية، ففي حالات
33 (بن زيلة ، الكانِّ في الموسيقى، ص41 ،نقا عن : القضايا التطريزية ، ص164/1.

$$
\begin{aligned}
& \text { 22 حنون مبارك، في بينة الوقف وبنينة اللغة، ص263 }
\end{aligned}
$$

الضعف والعجز، والهدوء، والحلم، أو في الجمل التتريرة عموما، ترتخي الحبال الصوتية في ناية


ومن ذلك قول السمرقندي :"مثال ذلك: (ما قلت)، وبرفع الصوت ب(ما) ، يعلم أفا نافية، وإذا خفض الصوت، يعلم أفا خبرية، وإذا جعلها بين بين، يعلم أهنا استفهامية، وهذه
العادة جارية في جميع الكلام ويز جميع الألسن."2

على أنه في دراسة الأساليب البلاغية ما يعد مدخلا لدراسة التنغيم، من هنا قرّر العلماء
أن الأساليب قد تحدد نمط التنغيم ونوع النغمة؛ ذلك أن التنغيم في الأساليب قسمان:

الأول: ينتهي بنغمة هابطة، ويكثر استعمال النغمة المابطة فيْ التقر ير لإفادة انتهاء الجملة
وتمام المعنى. والثاني: ينتهي بنغمة صاعدة، وغالباً ما يكون في أسلوب الاستفهام. 3
حيث أنّ العلوّ في النغمة يدلّ على الاستفهام إذا كان منطلقاً من قاعدة خبرية مثلا كنطق: (قرأ عمد قصيدة) بأسلوب الاستفهام؛، فهذا الارتفاع عن المستوى الثابت للتر كيب الخبري يسمى بــ (نغمة صاعدة)، والانغناض عن المستوى يشكل نغمة هابطة، ${ }^{5}$ وأسلوب الاستهزاء أو الاستفهام، أو غيرها هي الأساليب الككامية اليت يبرز وجود هذه النغمة فيها أكثر
من غيرها من الأساليب.

فللتنغيم إذن أهمية عظيمة الأثر في دراسة الأساليب، حت لقد ذهب بعد الدارسين الغر بيين، وهو يتحدّث عما يُسميّه بالاستخدام الفعلي بين الإسناد والتغيم "إلى أنّ هاتين

$$
\begin{aligned}
& \text { 12 القضايا التطريز ية ، ص165 } \\
& \text { ² ينظر: القدور ري، غان همد، الدر اسات الصوتية عند علماء التجو يد، ص479. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }{ }^{4} \text { الاتساق الصوتي في فئج البا(غة، ص } 19 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6ُنظر: التشكيل الصوي، ص } 146 .
\end{aligned}
$$

الظاهرتين - والتنغيم في المقام الأول - تكونان ابلجملة،"1 "وهو في كثيرٍ من الأحيان يكون قرينة أعظم أثرًا من القرينة اللفظية (أي الأداة) بحيث بحرّدها وابلجملة المر كّبة معها من المعنى

الذي تُحمل عليه."2
"إن ما يُذكر من خروج التر اكيب إلى أساليب غختلف، أو دلالة الأداة على أكثر من
معنى، واختلاف النحاة في ذلك، إنا يرجع إلى التنغيم، ودواعي هذا الاختلاف أفم ينظرون غالبًاً - إلى النص المكتوب دون المنطوق. "3

من هذا المنطلق أغنى التنغيم الصوتي عن أداة الاستفهام، في بيت عمر بن ربيعة:
عدد النجوم والخصى والتراب.
تم قالوا: تحبها؟ قلت هبراً
يقول الدكتور تام حسان: "فقد أغنت النغمة الاستفهامية في قوله (تبها) عن أداة الاستفهام، فحذفت الأداة، وبقي الاستفهام مفهوماً من البيت."4

وفي قول بجيل:
أخذت عليّ مواثقاً وعهوداً.
لا، لا أبوح بحبّ بثينة إنّها
تقول رجاء عيد: "ويرى الدكتور تمام حسان أنه يستحسن الوقوف تنغيماً عند (لا) الأولى، و كأها مكتفية بذاها، وأنه لا معنى لتورط النحاة في اعتبارها حرف نفي مؤكّد تأكيداً لفظياً، ور.ما تُضيف إلى هذه الملاحظة ملاحظة، وهي أنّ (لا) الأولى، والوقوف عندها تنغيمياً، 1 ${ }^{1}$ كراتشا كابو شان، نظرية أدوات التعر يف والتنكير وقضايا النحو العربي، تر: جعفر دك الباب، دمشق، 1980، ص .26
23 تضايا صوتية في النحو العربي، ص 376. 3 نفسه، ص 378. 4 رجاء عيد، التُول الشُعر (منظورات معاصرة)، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط. د.ت، ص 31 - 32.

إنا تُضفي دلالة شعو رية على أنّ صراعاً داخلياً في ضمير الشاعر بين البوح واللابوح، و كأن
(لا) هذه متصلة لا شعورياً بما يدور في الداخل".1

فالتنغيم إذن ظاهرة أدائية، تعكس غتلف المواقف الشعورية والنفسية، ويظهر أثرها من الناحية الفيزيولوجية، وذلك ما تضبطه المعامل المخبرية، وفي غياها، يمكن للدارس الاستئناس بالأساليب البلاغية، إذ هي مُعين مهم لمعرفة النغمات وضبطها، لاسيما في آخر الأقاويل، إذ آخر نغمة في الكالام هي من يكدد هـا نوع التنغيم وشكله.

ولقد أدرك اللسانيون الحدثون، القراءات والتأو يلات اليّ يقدمها معرفة تنغيم جهلة أو نص، لاسيما إن وظف في فهم النص القرأي، يقول" و كم يكون جميال أن يهتم به دارسو الأدب ورجال النقد الأدبي، إذ هم بذلك يستطيعون الحكم على المعاي حكما صادقا، ومن الواجب علينا أيضا أن نراعيه في تلاوة كتاب الله فنحن إن فعلنا ذلك سهل علينا فهمه وتذوق معانيه. ${ }^{2}$ من هنا كان لزاما استنباط شيء من التنغيم في السور المدنية ، منطلقين مَّا توصَّل إليه

> اللسانيون، ويظهر ذلك فيما يلي :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { التول الشعري (منظور ات معاصرة)، ص } 32 . \\
& \text { 22 بشر كمال ، علم اللغة العام ، الأصوات ، ص163 }
\end{aligned}
$$

الأشكـــال النغميَّــة في القـــــر آن المدنـــــي :

من الآيات المدنية اليت يظهر فيها التنغيم، من خلال دراسة أساليب ما يلي :
أ- النغمة الهابطة:

في مقام الاستئذان، وهو استئذان فُكمّي، لأنه قد نبّأهم بذلك دون أن ينتظر جو اهمم. 2

(إذ) "إذ تبدو الآية هذا القدر استفهامية - للوهلة الأولى - بناء على القرينة اللفظية، وهي
أداة الاستفهام، إذا نظرنا إليها مكتوبة، فإذا عرضناها على أسماعنا من أفواه القراء، أو نظرنا إليها في سياق المعنى القرآي، لم تكن ابلجملة استفهامية، والآية بصياغتها من أساليب التحقيق والتأكيد، ومن ثثة جعل أكثر النحاة والمفسّرين (هل) بمعنى (قد)، والقرينة الي كانت لها الغلبة على (هل) هو المعنى والتنغيم المعبّر عنه، وهذا بجّرّدت الجملة من معنى الاستفهام مع توافر قرينة الاستفهام اللفظية المعروفة". 4 "فالاستفهام ينبغي أن يُفهم من التر اكيب وما يُصاحبها من قرائن معنوية وأدائية، لا من الأداة وحدها."5

فلفظ الآية استفهام ومعناه الخبر والتقرير، وهذا عحل للنغمة المنخفضة أو المابطة.

$$
\begin{array}{r}
\text { 3 } \\
\text { 3 }
\end{array}
$$

ومن ذلك الجمل التي تعتبر مغتريات، يقول النووي، ومن الآداب إذا قرئ نـــــر
 صوته و كذا كان النخعي يفعل. 3
"إن هذه الآيات فيها جرأة على الله وتقوُل عليه، و كفر وتحد، أو افتراء عليه، لذلك فهي تؤدى على مستوى طبقات الصوت بصوت خفيض تسفيها لقائلها وتعظيما للّ واستحياء منه. وهذا مانبَّه عليه الدر كزلي وهو يمدد النغمات اليت ينبغي أن يقرأ هـا القرآن، حيث اعتبر أن المفتر يات ينبغي أن تقرأ بالإخفاء والترقيق، وهي من الملامح الموازية للخفض." " حيث قال: "قال بعض الغققين: ينبغي أن يقرأ القر آن على سبع نغمات: فما جاء من أسمائه تعالى وصفاته فبالتعظيم والتوقير، وماجاء من المقتريات عليه فبالإخفاء والترقيق، وماجاء في ردها فبالإعالان والتفخيم، وماجاء من ذكر الجنة فبالشوق والطرب، وماجاء من ذكر النار والعذاب فبالخوف والرهبة، وماجاء من ذكر الأوامر فبالطاعة والرغبة، وماجاء من ذكر المناهي فبالإبانة والرهبة. 5

## ب- النغمة الصاعدة:


 كنايةً عن التعجب من حال فريق المشر كين الذين هم من أصحاب العقول، ومع ذلك قد


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة التوبة ، الأية } 30 \\
& \text { 23 سورة المائدة ، الأية } 64 . \\
& \text { 3 ينظر : السيوطي ، جالال الدين ، الإتقان فِّ علوم القرآن ، ص107/1. } \\
& \text { 4 القضايا التطريزية ،297 } 2 \text { ، } \\
& \text { 5 }{ }^{5} \text { ينظر: القّدور ري، غاني همد ، ،الدر اسات الصوتية عند علماء التجويد ، ص } 569 \\
& \text { 6 سورة النور، الآية } 41 .
\end{aligned}
$$

أثنر نعمة الوجود والرزق، والاستفهام هنا إنكاري مكين الوقع، ${ }^{1}$ ومثله في قوله تعالى: ... مَنٌ أَنْبَأَكَ هَـذَا ....

والاستفهام عادة ما يتطلب تنغيما عالي وتصاعدي ففي قوله سبحانه وتعالى: يَوْمَ
 أْلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ 4

يظهر تنغيم الآية بدرجة إسماع عالية ويظل النغم يسير وفق هذه النغمة المتصعدة حت
هاية الآية مما يمنح الآية وقعا وحضورا قو يين.

فهذه نماذج من الأشكال النغمية في الجزء المدني من القرآن الكريع، وهي تساهم في تحقيق الفهم الصحيح لكلام الله عز وجل، وتبيان المبتغى من الآيات، وتساهم يف توجيه الدلالة، بل حتى في تحديدها كما سنرى في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 يُنظر:التحرير والتنوير، ص 258/18 - } 259 . \\
& \text { 2 سورة التحريه، الآية } 3 . \\
& \text { 3 التحرير والتنوير، ص 354/28. } \\
& \text { 4 الآية (106) من سورة آل عمران. }
\end{aligned}
$$



لمادة (فصل) في اللغة أصل واحد تلتقي عليه الاستخدامات المختلفة هذه المادة، وهو الفصل بين الشيئين، والفصل من الجسد:موضع الفصل وبين كل فصلين وصل، مثل ذلك: الحاجز بين شيئين.
"وأما الفاصلة فهي الكالام التام المنفصل مما عداه، والكلام التام قد يكون رأس آية و كذلك الفواصل يكنَّ رؤوس آي وغيرها، فكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آي، فالفاصلة تعمُّ النوعين و.تحمع الضر بين."2

وموقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب ،على حد قول الزركشي، ويوتىى هـا
لتحسين الكالام هِا، وهي الطريقة الَّي يباين هِا القر آن سائر الكلام، وتسمى فواصل، لأنه ينفصل عندها الكالمان. 3ُ وعرَّفها الرمالي والباقلالي" على أفا حروف متشاكلة في المقاطع، يقع هـا إفهام المعاني."4 وقد نقض عبد الكريم الخطيب في كتابه إعجاز القر آن هذا التعريف بقوله : "وعلى هذا فالتعريف الذي عرَّف به القاضي أبو بكر الفاصلة ليس تعريفا جامعا مانعا كما يقولون، إذ أن قوله (يقع هـا إفهام المعاني )، يلزم منه أن يكون للفاصلة دلالة مستقلة يتقابل مع المعاين الَّذي تحمله الآية الَّيّ هي فاصلتها، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في كثير من الفو اصل الَّيّ هي بعض الآية ، أو الفواصل الَّيت هي آيات مستقلة بذاها. 5

1 ${ }^{1}$ ينظر: ابن منظرر : لسان العرب ،ط دار إحياء التراث العربي ، ص273/10.
 ط، 1414،1994، ص 126.


 5 ينظر: النقيب، عمد حسين، الفاصلة في السياق القر آي، ص04.

وناقش محمد الحسناوي غختلف الأراء حول تعريف الفاصلة ورجَّح أن الفاصلة "كلمة آخر
الآية كقافية الشعر وسجعة النثر.1
"وعموما فالفاصلة هي آخر كلمة في الآية ليعرف بعدها بدء الآية الجديدة بتمام الآية السابقة لما، وقد نقصد هـا الحرف الأخير من هذه الكلمة خاصة عند الحديث عن التكرار في المستوى الصَّو تي."2 وبحموع تعاريف الفاصلة تتفق في مواطن محددة هي كالتالي : 1- موقع الفاصلة آخر الجمملة.

2- دور الفاصلة في إفهام المعنى . 3- التشاكل و التشابه في الحرو ف والمقاطع •

4- غالبا ما يتم مقارنتها بالقافية في الشعر والسجع في النثر ليتضح دورها.
"وعلى هذا فالفواصل حروف متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهام المعاين وفواصل القر آن كلها بالغة و حكمة، لأها طريق إلى إفهام المعاني الَّيت يمتاج إليها في أحسن صورة يدل جكا عليها". 3
"وقد كثرت في القرآن الكريم الفواصل بوصفها وسيلة تعبيرية بالغة التأثير، فعليها يتوقف اكتمال المعن، وفيها ذروة النغم، وبــها ينتهي إيقاع القرينة، فهي إذن مشحونة بالنغم والإيقاع، وبما لا يمكن للفظة أخرى في النسق أن توازيها في الكمِّ الموسيقي، و كثيرا ما تتزاح بعض الألفاظ عن مواقعها المألوفة في الجملة لتهيئ الفرصة للفظة أخرى أن تأخذ الموقع لأن الأخرى هي المناسبة أن تكون."4
1 الحسناوي عمد ، الفاصلة في القر آن، دار عمار ، ط2000/02،1421م، ص29

$$
2{ }^{2} \text { ينظر : غوادرة، فيصل حسين طحيمر، التكرار في الفاصلة القر آنية الجزء الأخير من القر آن أنوزذها (دراسة أسلو بية }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { )،جامعة القدس المقتو حة ، ص. } 10 \\
& \text { 3 البناء الصوتي في البيان القر آين ، ص6 } 69 \\
& \text { 4 البنية الإيقاعية في الأسلوب القرين ، ص26 }
\end{aligned}
$$

إن الوزن والفاصلة في القر آن الكريه، أكسبا نظمه قوة في التعبير، لأن انسياب النغم الموسيقي في الآيات بمما، وتدفعه مع المعاني قوة ولينا، متمم للأثر القوي، الَّذي يمدثه القر آن في
نفوس السامعين عن طريق الحس السَّمعي."1
"فالفاصلة تكمل معن الآية، ويتم هـا النغم الموسيقي، فمكانة الفاصلة من الآية، مكانة
القافية من البيت، إذ تصبح الآية لبنة متميزة في بناء هيكل السورة".2

إن عودة النقرة على الوتر، تحدث التجاوب مع سابقتها، فتأنس الأذن بازدواجهما وتآلفهما، فإن عودة الحرف في الكلمة تكسب الأذن هذا الأنس الَّذي لو ملم يكن لعودته مزية أخرى تعود إلى معناه لكفته، فإذا كان ما يزيد المعن شيئا أفاد مع الجرس الظاهر برسا خفيا
لا تدر كه الأذن، وإنا يدر كه العقل والوجدان وراء صورته."3
"على أنه من أبرز خصائص الفاصلة القر آنية مايلي:

- اطراد الفاصلة:ونعين هِا تواليها باستمرار، فلا يوجد في القر آن الكريع آية بدون فاصلة. - اعتماد الفتحة على روي الفاصلة الَّي تليها الألف: وقد جاء هذا كثيرا في القرآن الكريع
وفي الوقت نفسه جاءت مستساغ غقبولة من مثل (بصيرا، عليما،،حكيما). -
- تنوع الفاصلة أو تغيرها أو تاثلها:منا يمقق عنصر الإثارة والتشويق ويساهم في تطوير أسلوب التعبير، و م يخضع لقالب الرتابة الممل. - انسجام أداء الفاصلة الصوتي مع المعن: وهذا الذي ميَّزها عن قافية الشعر، والسجع في النثر أنا لا يغني غيرها عنها.


$$
\begin{aligned}
& \text { ط1، مصر، ص243. } \\
& \text { 22 البناء الصوني فيْ البيان القرآين ، ص69. } 6 \\
& \text { 3 نسسه، ص89. }
\end{aligned}
$$

- شيوع نظام الفواصل المبني على حرف النون والميم، المسبوقتين بياء أو واو، والوقوف عليها بالسكون". 1

فالفاصلة القر آنية ترد وهي تحمل شحنتين في آن واحد: شحنة من الوقع الموسيقي، وشحنة من المعن المتمم للآية، ولو أمعنا النظر في فواصل القرآن، ودرسنا الحروف الَّي يكثر ورودها فيها، ولا سيما في خاتتهها، لوجدنا النون، والميم، والألف، والواو، والياء ، وحكمة ذلك وجود التمكن من التطريب، لذلك يقول سيبويه : "إذا ترنَّموا يلحقون الألف والياء والنون لأفهم أرادوا مد الصَّوت، ويتر كون ذلك إذا لم يترنَّموا ؛" وقد جاء في القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطع ."

ويقول الزر كشي:"كثر في القرآن الكريع ختم كلمة المقطع من الفاصلة بكروف المد، واللين، وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك." ${ }^{3}$ وبالتالي يتحقق إيقاع المناسبة، ولهذا الإيقاع تأثير بالغ يف اعتدال نسق الكالام، وله موقع حسن في النفس، ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها.

قال أديب العربية مصطفى صادق الرافحي : " وما هذه الفواصل الَّتي تنتهي هِا آيات القر آن إلا صورة تامة للأبعاد الَّتي تنتهي هِا جمل الموسيقى، وهي متققة مع آياهةا في قرار الصوت اتفاقا عجيبا، يلائم نوع الصوت، والوجه الَّذي يُساق عليه هما ليس وراءه في العجب مذهب، وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها، أو بالمد، وهو كذلك طبيعي في القر آن، فإن لم تنته بواحدة من هذه، كأن انتهت بسكون حرف

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 الفاصلة في السياق القر آني ،ص } 08 . \\
& \text { 22 سييويه ،الكتاب ،220/2. } \\
& \text { ط2007،1ص98 } \\
& \text { 4 نفسه، ،ص97. }
\end{aligned}
$$



من الحروف الأخرى، كان ذلك متابعة لصوت الجملة، وتقطيع كلماتا، ومناسبة للون المنطق .

فأصوات المد واللين، وصوتا النون والميم، بميعها تحمل للنا إيقاعيا لا يتوافر في الحروف الأخرى، ثلاثة منها تستعمل للمدود، وتقابل تسمية الإطلاق في البيت الشعري، وحرفان سهلا
 فالمدود يف الفواصل هي فاية الدفقات الصوتية للآيات عند الوقف، و"بخد لما في القرآن الكريم من الحلاوة والإطراب حظا يثير الحكم بأن لما دخلا كبيرا في الإعجاز، وهي إما مدود مطلقة يوقف عليها بصوگّا، وإما ملحقة برف صائت تسبقه، وقد تتكرر في كلمة الفاصلة ،فيضاعف التكرير قيمتها، بما لا يخفى جماله، وأمر إيقاعه. ${ }^{3}$.

وبالرجوع إلى القر آن المدين نـــجد على سبيل المثال، فواصل سورة الأحزاب تسير على فاصلة واحدة هي الألف، وجاءت فواصل على حروف أخرى في مواضع مــحـدودة، على




1 الرافعي ، إعجاز القر آن والباغئة النبوية ،ص213،212. 23 ينظر:الفاصلة القر آنية شكالِ وباغياغ، ص 99.

$$
\text { 4 }{ }^{3} \text { البناء الصور الأحزي، يُ الآية 04ان القر آي ، ص78. }
$$

"وسورة الرحن جميع آياتــها تحتوي على مدود إلا في آية واحدة اقتضى الحال أن لا يوجد فيها مد، وبذلك تتوحد النغمة الموسيقية من بداية سورة الرحمن إلى آخر آية فيها،"1 2 وهي

فاللام والنون هما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها، أو بالمد وهو كذلك طبيعي في القرار، فإن لم تتهه بواحدة من هذه، كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى، كان ذلك متابعة لصوت الجملة، وتقطيع كلماهًا ومناسبة للون المنطق، بما هو أشبه به، وأليق .كوضعه، وعلى أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصار، ولا يكون إلا
 بل قد يحدث تغيير في فاية الآية رغبة في تحيق ماسمي بالنظم الموسيقي، من هنا كانت مراعاة فواصل الألف المديَّة في قوله تعالى
 الألف، لأن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف، فتزيد على النون ألف لتساوي المقاطع، وتناسب فايات الفواصل، أو حذف حرف". 5

$$
5 \text { السيد، عمد يوسف هاتم ،الناسبة ينن الفاصلة القر آنية وآياءًا (در اسة تطيقية لسور ريّ الأحزاب وسبأ)، رسالة }
$$

ماجستير، البامعة الإسادمية ،غزة ، ص52.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 الموسيقى القر آنية والبرس الدلالي(بكث موجز يُ النغمة القر آنية )، ص11،موقع } \\
& \text { aldhiaa.com/magazin/maab/7pdf } \\
& \text { 23 سورة الرمنى، الآية } 78 \\
& \text { 3 ينظر : فوراصل الآيات القر آنية، ص } 83 \\
& \text { 4 سورة الأحزاب، الآية } 10 .
\end{aligned}
$$

فقد كتب (الظنونا) في الإمام بألف بعد النون، زيدت هذه الألف في النطق للرعاية على الفواصل في الوقوف، لأن الفواصل مثل الأسجاع تعتبر موقوفا عليها، لأنَّ المتكلم أرادها كذلك .

فسورة الأحزاب" بُنيت على فاصلة الألف مثل القصائد المقصورة ،كما زيدت الألف في
قوله تعالى: (( وأطعنا الرَّسولا))، وقوله (( فأضَلُّونا السَّبّال))"..

وعن أبي علي في الحجة، "من أثبت الألف في الوصل لأها في المصف كذلك وهو رأس آية ورؤوس الآيات تشبَّه بالقوافي من حيث كانت مقاطع، فأمّا من طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رؤوس الآي بقواف... والأحسن الوقوف عليها لأن الفواصل كالأسجاع والأسجاع كالقوايف".2 "ذلك أن مبن الفواصل على الوقف. ${ }^{3}$ " قال القزويني:"واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقوفا عليها، لأن الغرض أن يزاو ج بينها، ولا يتم ذلك يف كل صورة، إلا بالوقف". 4 وقال الدكتور بدوي: "فمكانة الفاصلة من الآية مكان القافية من البيت، إذ تصبح الآية لبنة متميزة يف بناء هيكل السورة، وتتزل الفاصلة من آياهًا، تكمل من معناها. 5

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { التحرير والتنوير، ص 282/21. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 القزو يين، حلالل الدين، الإيضاح في علوم البا(غة، شرح وتعليق:عمد عبد المنعم خفابي،ييرو ت،دار الكتاب العربي، } \\
& \text { ص549/2 } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { نفس، الصفحة نسسها، وينظر : الموي،تقي الدين، خزانة الأدب، ثحقيق: عصام شعيتو، بيروت، دار مكنبة المالل، } \\
& \text { 1987، ص413/2. } \\
& \text { 5 بدوي أهمد أمهد، من بالاغة القر آن، غضة مصر، 2005، ص75. }
\end{aligned}
$$

فنظام الفواصل القرآنية، يتطلب الوقوف على رؤوس الآيات لتبرز موسيقاها، وتستريح الآذان إلى سماعها، كما تستريح إلى القواين الشعرية، ولا تتضح موسيقى الآيات إلا بالوقوف . على رؤوسها

يقول الدكتور ابراهيم أنيس: وحين نتتبع الفواصل القر آنية، نراها بوجه عام، قد بنيت في السورة الواحدة أو في معظم آياقا على حرف واحد، يتكرر ويتردد مع كل آية، فكأنما هو كثابة الروي في القوافي الشعرية، فإذا لم يتكرر نغس الحرف، تكرر ما يشبهه من الناحية الصوتية كالنون والميم مثلا. ${ }^{1}$ فالوقع الداخل في فواصل كيز ان ذي حسٍِ شديد، يميل إلى أخف الحر كات والتمؤُجات. 2

ومن مراعة النغم الموسيقي ما تحدث عنه العلماء من من مشاكلة الفاصلة لآيات السورة في



العلماء لم يعدوا (ويأت بآخرين) فاصلة لعدم تشاكل طرفها مع طرف الآية التَّي قبلها،
 تعالى (وَكَانَ آْلَّهُ عَلَن ذَلِكَ قَدِيرًا)، فاصلة لتشاكل الطرفين. ${ }^{4}$ ومعن هذا أن الإيقاع الموزون للقر آن الكريع يتحقق باعتبار مراعاة اتفاق الوزن ومراعاة الإيقاع في بمموع الآيات المتتالية.

1 شرشر ، البناء الصوتي في البيان القرآين ،ص 79.


$$
4 \text { الفاصلة في السياق القرآني، ص07. }
$$

ومن أساليب مراعاة النغم، اختيار التعبير واللفظ، ونسج التر كيب الحققين هذا النغم" ذلك أن المعن الواحد يمكن أن يؤدى في اللغات الراقية في صيغ متعددة، ويمكن أن يؤلف الكالام في صور شتى، تختلف في تراكيبها وأساليب تأليفها، و كثيرا ما يعدل عن الطرق المألوفة في التر كيب المعتاد، والتأليف المعهود، لأهداف فنية ومقاصد بالغية .ففي قوله تعالى وْوَإِذْ يَرَفَعُ
 "التر كيب النحوي يقتضي أن تقول: "وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت "، فجاء في الآية ""القواعد من البيت" بدلا من قواعد البيت، وفرَّق بين إبر اهيم وإسماعيل، لينتهي الكالام بلفظ إسماعيل، و تتو ازن أجزاء الكالام من حيث الجرس و النغمة". 2

و كذلك قوله تعالى فَلَا خَوْفُ عَلَيْتَمْ وَلاَ هُمْمَيَزْنَونَ والجزء الثاني (الحزن) صياغة فعلية، ولو صيغ كلاهما صياغة إسمية، (لا حزن عليهم ولا خوف) أو صياغة فعلية، (لا يخافون ولا يحزنون)، لما كان للكالام هذا الوقع ابلمميل. "3

كما يلحظ العلماء ومنهم الزمخشري، أن القرآن قد يعدل عن لفظ إلى لفظ مراعاة لحق الفاصلة، إذ أن الفواصل القرآنية في سور كثيرة، يتحد نغمها الصَّوتي وفي وحدة النغم هذه، تأثير يبلغ مداه في نفس قارئه وسامعه ... فالز خخشري من قلَّة البلاغيين يرون هذا الرأي، لذلك يفسِّر بعض الخصائص القر آنية تفسيرا مبنيا على اهتمامه بالناحية الصوتية. 4
3 المبارك عمد ،دراسات أدبية لنصوص من القر آن، دار الفكر المعاصر، ط4، 1973، ص149.
4ينظر:أبو موسى محمد محمد،البالاغة القر آنية في تفسير الزخشري وأثرها في الدر اسات البلاغية،دار الفكر العربي،القاهرة،

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سورة البقرة ، الآية } 127 . \\
& \text { 2 البناء الصوتي في البيان القرآني، ص } 55 .
\end{aligned}
$$

 وزيادة الألف، لإطلاق الصوت، جعلت فواصل الآي، كقوافِ الشعر. وفائدمًا الوقوف والدلالة على أن الككام قد انتطع، وأن ما بعده مستأنف. ${ }^{2}$


 على الحال من(ذكر) اللوالي له وأن أصل أشد نعت له ونظم الكلام : أو ذكرا أشد، فقدم النعت فصار حالا، والداعي إلى تقدئ النعت حيئذ هو القيام بوصفه كونه أشدل، وليتاتَّى إشباع حرف الفاصلة عند الوقوف عليه، وليباعد بين الذكر المتكررة ثلاث مر ات بقدر الإمكان."4 فهذه غنازج من خصائص الفاصلة القرآنية كما تتجلى فئ السور المدنية، على أن موسيقى الفاصلة وأنواعها وخصائصها، تظهر بصورة أبرز فِ القر آن المكي، مقارنة بالقر آن المدي، فالآيات المدنية نظرا لطولما وطابعا التشريع، يتحقت المستوى الموسيقي فيها بتضافر المبن والمعنى ومراعاة السياق والمقام ،وذلك أكثر من جليه في الجانب الصوتي الأدائي .

يقول الأستاذ نعيم الياف:" وإذا كان لنا أن نفرق بين السور المدنية والسور المكيَّة ، يين النمط الفكري أو (النثري) التعييري، والنمط الوجداني أو (الشعري) له، وإذا كان لنا أن نـونم أن الموسيقى تظهر في النهطين إلا أهنا في الثاين أوضح وأبرى، وأنريا وأن للفاصلة- جانيهيا الإيقاعي والموسيقى بعلمحيه التآلف والتناغم- فإنٍ مانود أن نتر ره هنا هو أن ناصلة الآيات المدنية

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة الأحزاب، الآية } 67 . \\
& \text { 2 الكشاف، ص 100/5. } \\
& \text { 3 سورة البقرة، الآية } 200 . \\
& \text { 4 ينظر: الفارسي،الحجة ،ص 246/2 . }
\end{aligned}
$$ ترتبط بالإيقاع ، ويقتصر دورها عليه في حين أن فاصلة الآيت المكية ترتبط بالإيقاع والمو سيقى معا."1

ويضيف هذا الباحث بييبا عن سؤال يتعلق بوظيفة الفاصلة في السور المدنية ، إن لم يكن الجانب الموسيقي مبتغاها في القر آن المدني ، فيقول " ما وظيفة القافية في السور المدنية ؟ لكي بنيب عن هذا التساؤل علينا أن نتذكر أن حرف الروي في هذه السور قليل التنوع وهو على

 بعضها إلى نيف وأربعين كلمة ، ودرجة الأصوات أو شدها قليلة التفاوت . . . في مثل هذه الصورة أو الحالة حيث يُتمع الطول مع ندرة التنوع في الروي وضآلته في الصوت تتتاج الآيات إلى أداة تضبطها ، تضبط فيها هايتها، وتعمل على تحاسكها، وهذه الأداة هي الفاصلة، وظيفة الفاصلة إذ في الآيات المدنية أها تضبط الآيات، تحد رؤوسها، تسنح بالوقفات والاسترواح عندها، وهذه الوظيفة إيقاعية وليست موسيقية"'.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1986، ص147. } \\
& \text { 2 نغس ، ص198-149-149. }
\end{aligned}
$$

## الفصل الثالث :

أثـر البـنائين التَّشكيلي
وما فوق التَّشكيلي في الدلالة .

## أولا : أثر البناء الصوليّ في الدلالة :

إن مراد أي دراسة لغوية، آيَّا كان المستوى الَّني تتناوله من اللغة إنا هو خدمة المعنى،
بإيضاحه أو إبراز0، أو توضيحه أو تقديمه في صورة جميلة فريدة، واللغة العر بية لغة معروفة بخاصيتها الجمالية وبتحقيق، جميع معطياقا من أجل تحقيق الفهم والإفهام، ولكل معطى لغوي نصيبه كثُر أم قلَّ في الإسهام في إيصال المعن وتبيينه، والدراسات اللغوية قديمها وحديثها، تثنح الجانب الصوتي للغة، نصيبا من خدمة الدلالة، دليل ذلك تلك العناية الكبيرة اليّ حضيت هِا قضية نشأة اللغة.

إذ شغلت قضيَّة العلاقة يين اللفظ والمعن الدرس اللغوي زمنا غير يسير، وتضاربت آراء الدارسين حولما، هل هي طبيعية أم وضعية، ويقف أحد الباحثين من هذه القضية موقفا وسطا وذلك بعد أن ناقش غتتلف الآراء الواردة حولما مُقررا أن هناك فرقا دقيقا بين الاعتقاد بوجود علاقة ومناسبة وضعية يين اللفظ والمعنى، والاعتقاد بالمناسبة الطبيعية بين اللفظ والمعنى، وأغلب من درس هذه القضية لم يتوقف عند هذه التفرقة نتيجة عدم اطلاعه على مباحث علم الوضع الذي كان منهجا مقررا في الدرس اللغوي القديه، والفرق بينهما أن العالقة بين اللفظ والمعنى وإن كانت وضعية فلابأس من القول هِا، أي أن الواضع (الله أو البتمع) إلا أنه عندما وضع الألفاظ لتدل على المعاي، لاحظ مناسبة بين المعنى القوي والأصوات القوية والمعنى الضعيف والأصوات الضعيفة؛ ${ }^{1}$ وهي أشبه ما تكون بعملية وضع المصطلحات اليوم، فإننا نتتخب من المعجم اللفظ الَّذي نرى وزنه وصيغته وأصو اته ومعناه أكثر مناسبة من غيره ليكون اللفظ دالا إزاء المعن الاصطلاحي، والفرق يين العمليتين أن في عملية الوضع الاصطلاحي تكون الألفاظ المنتقاة لها معنى أصلي في حين تكون اللفظة في عملية الوضع الأول خالية من

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { ينر، فتحي يونس عمد ذنون، إشكالية زيادة المبن ودلالتها على زيادة المعن، دراسة تطبيقية على السين وسوف في } \\
& \text { القر آن الكرئم، ، جامعة الموصل ، العراق، ص } 2 .
\end{aligned}
$$

المعنى قبل عملية الوضع، ثم يضع واضع اللفظة التي ير اها تتناغم موسيقيا مع المعنى المدلول عليه، و.ما أن الله تعالى حكيم على القول بأن واضع اللغة، والمتتمع الإنساني فلا ييعد أنه قد راعى وجود علاقة يين المالين والدوال عليها، وإما تغيب هذه العلاقة أحيانا نتيجة عوامل الزمن البعيدة بين الوضع والدرس اللغوي أو نتيجة ضعف الدارس في استكناه العلاقة بين الدال

وهذا الاعتقاد بوجود المناسبة الوضعية ذكره ابن جني ودافع عنه بقوله "بأن يكون الحاضر شاهد حال فعرف السبب الَّذي ومن أجله ما وقعت عليه التسمية، والآخر لبعده عن الحال لم يعرف السبب للتسمية. "2

أما القول بأن الأصوات تدل على معاين بذو اتا دون وضع الواضع للفظ والمعن، أي أن
 فساده. ${ }^{3}$ لأنَّ الألفاظ لو دلَّت على المعاين بأنفسها دون عملية الوضع يلزم منه أن نفهم معاني


ثم إن الدرس اللغوي الحديث ينفي (المناسبة الطبيعية يين اللفظ والمعنى وليس المناسبة الوضعية بين اللفظ والمعن). ${ }^{5}$ وهو ما نفاه الجمهور من اللغوين العرب القدماء أيضا، لكن نتيجة عدم اهتمام الدرس اللغوي الغربي الحديث بفكرة (الوضع اللغوي) نتيجة توههل أن هذه القضية مرتبطة بموضوع (نشأة اللغة) وما بتره من آراء يصعب إثباما لم يناقش -المناسبة

2 ينظر: الثصائص، ص 66/1 .

³ ينظر: السيوطي، جالال الدين، اللزهر في علوم اللغة وأنواعها ،تح: عمدم جاد المول، عمد أبو الفضل ابراهيمه، علي عمد.

4 ينظر: نفسه، ص16-17.

مكتبة الشباب، مصر، ص22-25.

الوضعية - في دراساته اللغوية، مع أن التفكير السهل يجرنا إلى القول بأن البتمع الإنساني عندما يتواضع على إطالق لفظ إزاء معنى، قد يلاحظ ويختار أصواتا معينة دون غيرها يكدها ذات قيمة تعبيرية وجمالية مقصودة، فكيف إذا كان الواضع هو الله تعالى سواء وضع البعض واستلهم الجتمع طبيعة العملية الوضعية فأكملوا ما بدأ به بنفسه حسب احتياجاتم وطبيعة أفكارهم
وأحوال بيئاقم وأشكال تضاريسهم......
"والنتيجة من هذا المطلب أن هناك علاقة بين اللفظ والمعن تظهر في بعض الألفاظ قد قصدها الواضع ولاحظها عند وضعه لألفاظ اللغة، سواء كان الواضع هو الله تعالى أم البتمع، لأن اكتشاف اللغة كنظام إشاري عمل عقلي جبار، فلماذا لا يستطيع هذا المستكشف ونوابغه من انتخاب الأصوات المناسبة إزاء معانيها المراد التعبير عنها."1

هذه خلاصة سجال كبير حول قضية العلاقة بين اللفظ والمعنى، وإنَّما كان مرده إلى قيمة المعن في أي دراسة لغوية، من هنا صرَّح الأستاذ تام حسان، "بأن كل دراسة لغوية ينبغي أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى، وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة،
فالارتباط يين الشكل والوظيفة هو اللغة ... وهو صلة المبن بالمعنى.2

لأن الألفاظ( الأصوات الكالامية) والعبارات في اللغة ترجمات للفكر الإنساني إذ للألفاظ أثر في السلوك الإنساين، فهي الأداة الي يستخدمها الأفر اد يف أحاديثهم والوسيلة الفعالة اليت هِا يتم التعامل الإنساني بصفة عامة وبعدئذ تحمل هذه الألفاظ دلالة ومعنى. ${ }^{3}$
' إشكالية زيادة البمن ودلالتها على زيادة المعنى، ص 04.
 3 ينظر: عباه داود، دراسات في علم اللغة النفسي، مطبوعات جامعة الكويت، ط1، 1984، ص19،22.
"وعلى هذا فاللغة سلوك يفسر المنحى النفسي الذي يكون عليه المرء يف أثناء كالامه وما
تنبض به مكونات اللغة من انفعالات تكشف الحالة النفسية للمتكلم."1 ${ }^{1}$
فاللغة إذن هي الوعاء أو الظظهر الخنارجي الذي يتم تقديم الفكر من خلاله، وهي تتخذ
من الأصوات أولى طرقها. من هنا ركّز البلاغيون على تذوقهم للجرس اللفظي، وما يؤديه من

 "أخلاق، ولطافة مزاج

من هذا المنطلق ظهر جليا صلة علم الأصوات بالدرس الدلالي، "فالأصوات مرتبطة بالدلالة، سواء أكانت دلالة إفرادية أم تر كيبية، ولكي تشكل هذه العلامة ينبغي أن يولد عند عامة الجماعة اليت تسمعه وتتداوله". 3

لذلك فالبحث العلمي اليوم يؤ كد أن الدراسات الدلالية قد لا تكون مثمرة، ما لم تركز على دراسة الصور الصَّوتية والتنغيمية ؛ كما أثنتت الدراسات أثر الصوت في يقظة النفس وفعله البالغ في بعث رؤاها وذكر ياها، وقد أكَّد علمائنا السلف أن الأصوات وإيقاعاهًا أفعل في النفس من الصور والمعاني والأفكار، وأن السراديب الخفية الضضمرة الأحاسيس والمشاعر لا تبعثها إلا رنَّة الصوت في تنظيم وتتابع.
"وهكذا لاحظ علماؤنا مناسبة حروف العربية لمعانيها وغووا في الحرف العربي القيمة
التعبيرية الموحيَّة، إذ مل يعنهم من كل حرف أنه صوت، وإنَّما عناهم من صوت هذا الحرف أنه

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 النظام الصوتي التوليدي، ص18. }
\end{aligned}
$$




معبِّر عن غرض، وأنَّ الكلمة العر بية مر كبة من هذه المادة الصوتية، الَّي يمكن حلُ أجزاءها إلى



فالنظام الصَّوَي يعمل على احتضان هذه الانفعالات والمضامين الَّي تتناغم مع السلوك والفكر .عقتضى نظرية المثير stimulate والاستجابة reponse بغية التوصل إلى التواصل اللغوي، وظهورها في الألفاظ أو الكلمات الَّي تعد الأصوات بمثابة الحاضنة لبذور الكلمة في مراحل تكو ينها، والَّي تنمو في أرضية أي نص سواء أكانت نثرا أم قصيدة، ومن ثم تتفاعل مع الْا عناصر البنية اللسانية الأخرى.
"وتتجلى فاعلية الأصوات في قدرگّا على إضافة (طبقة دلالية) - إن جاز التعبير - من
 سواهما، و كأغها لذلك معنى فوق المعن. " ${ }^{\text {" }}$
"فمادة الصوت إذن هي مظهر الانفعال النفسي، وإن هذا الانفعال بطبيعته، إما سبب يف تنويع الصوت، بما يخرجه فيه، ملَّا أو غنة، أو لينا، أو شدة، وبما يهيئ له من الحر كات المختلفة، في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولما، ثم هو يُعل الصوت إلى الإيماز والاجتماع، أو الإطناب والبسط بمقدار ما يكسبه من الحدَّة والارتفاع والاهتزاز


1 الصالح صبحي، دراسات في فنه اللغة، ط16،دار العلم للما(ييين، ييروت، 2004،ص142. 2 ينظر: منهج النقد الصوتي، ص 45-85.

4 البناء الصوتي في البيان القرآين، ص 39.
"إِذا تعلق الأمر بالقر آن الكرئه، كانت قيمة الصوت فيْ التعير، والإيماء، أبرز وأظهر إذ
 العتادة إل صياغة خاصة في الكلام. "1 ${ }^{1}$

من هنا قرَّر العلماء أن الأصوات اللينة المائة الجرس تبعث الارتياح، والقويَّة تناسب مواقف الزجر والتعنيف، والمدودة تناسب مواطن النصح والإرشاد إلم غير ذلكا ولكا ولكل هذا شأن في باغة القول وروعته ومطابتهن المتضى الحال وبحد ذلك واضحا في الأسلوب الخكم العحجز للقر آن الكريع وباغغته. ${ }^{2}$

فحين يرسم القر آن الكريم صورة الرمهة مثلا فإنه يتتقل من الألفاظ الغليظة، والمرعبة
 الصحراء، وللظظر مثلا إلى القر آن الكريع وهو يصور لنا النعيم الموجود يف الجنة، وذلك بلفظة
 يتفجَّر من شدة القوة، فلو استعمل كلمة (جاريتان) لا تا تركت فِّ النفس من تشويق وانتباه. و
 حِسَانٍهُ، 4 "فرفرف تعني (ثياب خضر يتخذ منها الخابس)، فهو ثوب رقيق ناعم يشعر فيه الإنسان بالارتياح النفسي والجسدي."

1 در داسة أدبية في نصوص من القر آن، ص 153.
22 عبد الميديد حسن، الألفاظ اللنوية خصائصها وأنواعها، دار الكتب، 1971، دط ، ص16. 16.
33 سورة الرمحمن، الآية 66.
4 سورة الر همن، الآية 67.
55 الموسيقى القر آنية والجرس الدالالي، ص 67.
"فالقر آن الكريع هو دستور النفس الإنسانية وهو فـج تربيتها وسبيل استقامتها وطريق نقائها وخير علاج لأدو ائها، فما يكلبه من وقع في الأذن، أو أثر عند المتلقي، يساعد على تنبيه الأحاسيس في النفس الإنسانية، لهذا كان ما أورده القر آن الكريك في هذا السياق متجاوبا مع معطيات الدلالة الصوتية، اليت تستمد من طبيعة الأصوات نغمتها وجرسها، فتوحي بأثر موسيقي خاص، يستنط من ضم الحروف بعضها لبعض، ويستقرئ من خلال تشابك النص الأدبي في عبارته، فيعطي مدلولا متميزا في بعالات عدة: الألم، البهجة، اليأس، الرجاء، الرغبة،
الرهبة ، الوعد، الوعيد، الإنذار، التوق، الترصُّد، التلُُث... الخ."11

وأثر الصوت في الدلالة في كتاب الله عز وجل يمتد عبر تسلسل، يبتدأ بالصوت مغردا
ومر كبا، ويظهر في طريقة صياغة المفردة وما يعتر يها من تغيير، بل ويشمل البنية التر كيبية بجميع عناصرها وأشكاهلا، وسنحاول أن نقدم وقفات مع آيات الذكر الحكيم في شقه المدين، ضمن هذه العناصر الصوتية .

ونبتدأ بالمبحث الأول، من منطلق أن جرس المفردة ما هو إلا صوت حروفها من حيث الشدَّة والرَّخاوة، والمهر والممس، وما إلى ذلك، وهي مع هذا تحمل وتدل على معان، كما ألن ترتيب أصوات المفردة، يوحي کمعناها قبل أن يوحي مدلولما اللغوي عليها، وقد توصلت الدراسات إلى أن المفردة القر آنية امتازت بثلاث ميزات رئيسية هي: 1- جمال وقعها في السَّمع.

2- اتساقها الشامل في المعن.

3- اتساع دلالتها كما لا يتسع عادة دلالات الكلمات الأخرى.

¹ الصغير عحمد حسين علي ،الصوت اللغوي في القر آن، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط1، 2000/01420، ص

## -1

أ- التُّنــاسب بين اختيــار الصَّــامت والــــَّلالـــة :
كُّا أصبح شبه مقررا عند الدارسين المدثين، بعض التحليات اليّ تعكس وجود صلة يين طبيعة الصوت وخصائصه النطقية، ويين السياقات والمواقف بل وحتى البيئات اليت يتواجد ويرد فيه، فقد نصَّ الدكتور ابراهيم أنيس على "أن البداوة، ثيل إلى الأصوات الانفجارية، لكوها تناسب غلظتها، وجفاء طبعها، كما تيل الخضارة إلى الأصوات الاحتكاكية، ففيها من التؤدة واللِّن، ما يناسب بيئتها وطبيعتها. "1 ويرى الدكتور علي يونس:" أن الصَّوت اللغوي، الَّذي يشابه صوتا بشريَّا غير لغويٍّ، قد يكتسب شيئا من دلالته، فالماء والحاء يشبهان إلى حدِّ ما أصوات التنهُّد والتأوه، وتنفّس ارتياح بعد تعب، والحر كات الطويلة تشبه صيحات الانفعال، والفاء تشبه الزَّفَّرة الَّيّ تعبر عن
الضحر، أو الغضب، أو الحزن."22
"كذلك لم تكن الرَّاء لتدل على التكرار، إلا بلمح التكرار الَّذي تحمله، و مل تكن الشين، لتدل على الانتشار، إلا بلمح التفشّي الَّذي تُمله.... لذلك يُعتقد أن الملمح التمييزي يكثل وحدة دلالية أصغر من الصوت اللغوي في الكامام، ونَّا يويِّد ذلك أن الصَّوت اللغوي نفسه، تشكله الملامح التمييزيَّة، وأن لفذه الملامح قدرة على تيييز معنى منطوق، من معنى منطوق آخر ."3

ومنهم من توسَّع في دلالة الأصوات اللغوية، فاستخلص لكل صوت لغوي دلالة ذاتية، تثّلّ الو حدة الدلاليَّة الصُّغرى في الكاملم، متخطيَّة بذلك الكلمة، ومن ذلك ما نصَّ عليه الشيخ

$$
1 \text { أنيس إبراهيمه، في اللهجات العر بية، ص88، } 89 .
$$

2 يونس علي، نظرة جايدة في الشُعر العريه، الميئة الانصرية العامة للكتاب، 1993، ص239.

$$
3 \text { التحليل الصوتي للنص، ص } 58 .
$$

عبد اللهّ العلايلي في قضية التطور اللغوي، أن الممزة تدل على الجوفية، وما هو وعاء للمعنى، وتدل على الصفة تصير طبعا، والباء تدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوغا تاما، والتاء على الاضطراب في الطبيعة، والجيم على العظم مطلقا، والذال على التفرد، والرَّاء على الملكة، وشيوع الوصف، والشين على التفشي بغير نظام، والعين على الخلوِّ الباطن، أو الخلوِّ مطلقا، والغين على كمال المعن في الشيء، والميم على الاجتماع. ${ }^{1}$

ثم إن الماء في بعض المواضع قد يكون ناتحا عن الحالة النفسية للمتكلم اليت تنعكس في نطقه، ويككن القول، أن هذه الماء تلحق مثل هذه الضمائر "هوه، هيه " عندما يكون المتكلم في نفسية متوترة وتغلب عليه العصبية والاضطراب، ومعلوم أن هذا التوتر والاضطراب يفرض على الشخص تتابع النفس بقوة وشدة، ذلك التتابع القوي يسمع على شكل صوت الهاء في هاية الكلام .

وها هو العقاد يوضح أن القيمة الدلالية لا تتحقق كيفما اتفق في جميع الأصوات،
وحيثما كانت، فهناك أصوات لا نستطيع ملاحظة هذه الخصيصة فيها إلا إذا كانت واقعة في أول الكلمة فقط، وأصوات أخرى لا تلاحظ فيها إلا إذا كانت آخر الكلمة، فمن ذلك الحاء "اليت تصور معنى السعة بلفظها ووقعا في السَّمع، ولكن على حسب موضعها ملا من الكلمة، ومصاحبة ذلك الموضوع للدلالة الصوتية، وليست دلالتها هذه مصاحبة للفظها، حيث كانت من أوائل الكلمات أو أو سطها، فالهكاية الصوتية واضحة في الدلالة على السِّعة حيث يلفظ الفم بكلمات الارتياح والسَّماح، والفلاح والنجاح، والفصاحة والسَّماحة، والفرح، والمرح،


$$
\text { 1 ينظر: التحليل الصويَ للنَّص، ص } 56 .
$$

2 العقاد عمود عباس، أثشتات بُتمعات فيّ اللغة و الأدب، دار العارف، القاهرة، ط6، ص 43.
"والسين: يدل على الليونة والسهولة والنقص في أكثر أحواله كيفما كان موقعه في الكلمة. "1 "والغين: تدل على الاستتار والغيبة والحفاء إذا كان في أول الكلمة." ${ }^{2}$
"والفاء: أغلب أحواله للدلالة على الإبانة والوضوح إذا وقع في أول الكلمة." " "
القاف: يدل على الاصطدام والانفصال والقطع كيفما كان موقعه في الكلمة"، " "الكاف: يدل
على التمكن في الشيء في أغلب أحواله كيفما كان موقعه في الكلمة". 5 "الميم : يدل على 6 الانتطاع والاستئصال". 6 "النون : يدل في أكثر أحواله على الظهور كيفما كان موقعه في الكلمة". 7 "التاء: يدل على القطع إذا جاء ثاني، الثناء: يدل على الانتشار والتفريق إذا جاء ثاني الكلمة. والحاء يدل في غالب أمره إذا كان آخر الكلمة على السِّعة والانبساط. الخاء : يدل في أكثر أحو اله على الضِّعة والمبوط إذا كان في أول الكلمة. الدَّال : يصاحب غالبا معنى اللِّن والنعومة"8."الذَّال: يدل على القطع، إذا وقع حرفا ثانيا للكلمة. الراء : تدل على التكرار وديمومة الحدث في أكثر أحواله كيفما كان موقعه في الكلمة." ${ }^{\text {الح }}$

كما ويقدم العقاد تفسيرات، هي أشبه ما تكون بضوابط تعين على توجيه الدلالة اليّ توحي هِا بعض الأصوات، إذ يقول: "قد تنبّهت بطول المراجعة إلى أن حرف الفاء هو نتيض
11 مبارك عمد،، فقه اللغة، ص101.

22 الفاغري صالح سليم عبد القادر ،الدلالة الصوتية في اللغة العر يبي، مؤ سسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2007ص 150
3' أثتات بجتمعات، ص 45.
4 ${ }^{4}$ عمد مبار ك، فنه، اللغة وخصائص العر بية، دراسة تليلية مقار نة للكلمة العر بية وعرض لمنهج العر بية الأسهل فِ التحديد. والتوليد، دار الفكر، دط، ،دت، ص102. 55 الدلالة الصوتية، ص 151.
6 أثتات وبتمعات، ص 45. 7/ الألفاظ اللنوية، ص42.
8 8نسه، الصفحة نسسها .
9 ع عمد المبارك، فقه اللغة، ص 101.

الغين بدلالته على الإبانة والوضوح : فتح، فرح، فلق، فجر، فسر ... الخ، وأن حرف الضًّاد خص بالشؤم يسم جبين كل لفظة بمكرهة لا يكاد يسلم منها اسم أو فعل، وبعكسه الحاء التي تتتكر أشرف المعاني وأقواها: حب ، حق ، حرية."¹

فإذا يُّمنا شطر كتاب الله عز وجل، وجدنا هذه الإيماءات الدلالية تتجلى بأشكال ودرجات غتتلفة، تنبَّه إلى بعض منها الدارسون لكتاب الله عز وجل، من ذلك تعليق الأستاذ سيد قطب على آيات من سورة الرعد، إذ يقول " هذه السورة من أعاجيب السور القرآنية الَّي تأخذذ في نفس واحد وإيقاع واحد وجو واحـد، وعطر واحد من بدئها إلى هنايتها ... إفا ليست ألفاظا وعبارات وإنَّما هي مطارق وإيقاعات، صورها، ظلالما، مشاهدها، موسيقاها، لمساهًا الوجدانية الَّي تكمن وتتوزع هنا وهناك. ."2.
"وهذ السورة تطوف بالقلب البشري في بحالات وآفاق وآماد وأعماق، وتعرض عليه
الكون في شت بحالاته الأنَّاذة، في السموات المرفوعة بغير عمد، وفي الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ....، فهي تلاحق القلب أينما توجَّه، تلاحقه بعلم اللها النافذ الكاشف الشامل يلمُّ بالشارد والوارد، والمستخفي والسارب، ويتعقَّب كل حيٍّ فيحصي عليه الخواطر والخواج. "3 ${ }^{3}$

ويتناسق في السورة التقابل المعنوي مع التقابلات الحسيَّة، وتتسق مع الجو العام، ومن ثم يتقابل الاستعلاء في الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر، ففي قوله تعالى هِأنَّهُ


$$
1 \text { أشتات بتمعات في اللغة والأدب، ص45. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ² سيد قطب، في ظاكل القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط1972 120، ط2003/032،1423، ص } 2039 . \\
& \text { 33 نسه، ، ص } 2040 .
\end{aligned}
$$

 قرب خارج الحروف واعتدالما في هذه الألفاظ، فالسين والتاء في لفظة (استوى) من أول الفم ومن طرف اللسان وبعدها حرفا مدٍّ هما الواو والألف المقصورة مما يعطي النفس إعانة في النطق
وراحة في الأداء. "2"

والمد موحي بعظم هذا الاستواء، إن لم نقل أن الكلمة تشخص مهابة هذا الموقف وجلالة هذا الاستعلاء، وامتداده بامتداد أصوات كلمة (استوى) من أول الحلق إلى آخر الفم مع مدٍ وطول دالين على عظم هذا الاستواء.
"وين (سخَّر) تتمة لمعنى هذه العظمة في (الشمس)، (القمر)، وهذه الألفاظ بجتمعة تؤدي معنى العظمة الكاملة والقوة القادرة، وهذه الحروف في همسها وصفيرها كأنما تتع أحداث هذين الكو كبين العظيمين، وسرياغهما في جوانب الكون الفسيح المتر امي الأطر اف". 3

 جاءت هذه الآية ضمن سورة من أبرز خصائصها أهنا متضمنة لقواعد وأصول وضوابط الأدب مع الله ومع نبِّه، والآية في سياقها جاءت لتبيين أدب الحديث مع البي صلى الله عليه وسلم، وجاءت ألفاظ الآية عاكسة عظم التوجيه، وأهميته في اختيار لفظة (حبط) للدلالة على جزاء عدم الامتثال لهذا الأمر الربَّاني .

$$
\text { 2 }{ }^{2} \text { البناء الصورة الرعدي، الآية 20 اليبان القرآي، ص } 24 .
$$

" فالحبط إنما هو تثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفر"، فهي تدل على بطالان أو ألم، يقال أحبط الله عمل الكافر، أي أبطله. 2 "والحبوط في الأصل من
 الجلد ، إذا كانت به جراح فبرأت وبقيت هـا آثار ". ${ }^{\text {إلـ }}$

فإذا ما عدنا إلى الآية وجدناها تدل على أمرين هائلين، أحدهما : "أن فيما يرتكب من يؤمن من الآثام ما يكبط عمله. والثاني : أن في آثامه ما لا يدري أنه حكبط، ولعله عند الها كذلك، فعلى المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شائك لا يزال يكترز ويتوقى

فالموقف موقف جزر وتعنيف، واختير له أصوات قوية تناسب هكذا موقف. ${ }^{6}$ فانفجارية الباء والدال، 7 تعكس الغلظة والشدة الدَّالين على قوة التحذير، زد على ذلك حفيف الحاء وعمق خرجها، ${ }^{8}$ ثم الانتقال إلى خرج ج الباء الشفوي، ثم الارتداد إلى غرج ج الطاء الأسناني، 9 فكأن في عمل العبد ارتدادا وانتكاسا بعد جهد وعمل، وتفخيم الطاء يوحي بعظم

1 التحرير والتنوير، ص221/26.
 ، 129/2.
330 الكشاف، ص 560/05.
4 مقايس اللغة ، ص130/02.
55 الكشاف ، ص 561/2.
6 ينظر: عبد المميد حسن، الألفاظ اللنوية خصائصها و أنواعها، دار الكتب، 1971، د دط ط، ص 16.


9 ينظر: عبد البليل عبد القادر، الأصوات اللنوية، ص161.

الخسارة الَّيّ تنتظرهم إن هم رضوا بأن يصيب الحبط أعمالمم. "وقد عمل هذا النّداء الحبيب في نفوس المؤمنين، وهذا التحذير المرهوب، عمله العميق الشديد."1 الـي

 "سياق الآية الحديث عن قصة سيدنا موسى مع قومه الَّذين أرسل إليهم، والَّذين فضنَّوا الانخراف عن رسالته، والتنكُرُ لأمانتهم، فلم يعودوا أمناء على دين اللهّ في الأرض، ونى وجاء هذا التنكر والاخراف معبرا عنه بلفظة الزيغ؛ فالزيغ : الميل عن الحق، أي لَّا خالفوا ما أمرهم
 واختيرت مادة (زيغ) وهي في المعجم" أصل يدل على ميل الشيء، يقال زاغ يزيغ
 الفيء."

وهي من ناحية الأصوات مكونة من صوت الزاي الأسناني اللثوي الرخو المهور المرقق. ${ }^{5}$ ثم صي صوت صفيري، وذلك بسبب الاحتكاك الشديد في أثناء نطق هذه الأصوات، نتيجة لتقارب أعضاء النطق تقاربا شديد، إذ تترك منغذا ضيقا يكر منه المواء محدثا احتكاكا، فينتج من هذا الاحتكاك صوت ضعيف يشبه صوت الحفيف، فإذا كان منفذ المواء ضيِّقا جدَّا يتحول الصوت إلى ما يشبه الصفير الحاد 6. أما الغين فهو" صوت طبقي رخو بههور مرق،

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 فـ ظالال القرآن ، ص } 3339 . \\
& \text { 2"س سورة الصف، الآية } 05 . \\
& \text { 33 التحرير والتنوير، ص 179/28. } \\
& \text { 4 مقايس اللغة ، ص 40، 41/03. }
\end{aligned}
$$

وإن ارتبط بقيمة شبه تفخيمية في بعض المواقع، ويتم النطق به برفع مؤخر السان حت يتصل بالطبق وخلق صلة تسمح للهواء الرئوي من المرور، ولكن مع احتكاك باللسان والطبق في نقطة تلاقيهما، وهذا هو عنصر الرخاوة في الغين، وفي نغس الوقت يرتفع الطبق ليسد البرى الأنفي،
وتحدث ذبذبة في الوترين الصوتيين. "1

والموحي في هذه الأصوات أن صفير الزاي يمنح معن الاغر اف تو كيدا وتثثيلا، زد على ذلك الحفيف المشترك بين الزاي والغين النَّاجم عن الممس الَّذي يشتر كان فيه، والغين توحي في
 وكيف وهم ينكرون الحق بعدما أن تبيَّن فم .

الآية تصوير للمنافقين المتظاهرين بالإسلام وهم له كائدون، فهم يعتمدون على إتقان فن النفاق وعلى خفاء أمرهم في الغالب على المسلمين. ${ }^{4}$ واختار القر آن التعبير عمَّا في نفو سهم ما يتقنون ستره وإخفاءه بلفظة الأضغان .

و(الضغن) "أحل صحيح يدل على تغطية شيء في ميل واعوجاج، ولا يدل على خير، من ذلك الضِّن والضَّغن: الحقد، وفرس ضاغن، إذا كان لا يعطي ما عنده من الجري إلا

> 1 مناهج البحث في اللغة ، ص129.

2 ينظر: العاليلي عبد اللّ،مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد، المطبعة العصرية، القاهرة،
دت،دط،ص211.
3 سورة عمد، الآية 29.
4 ينظر : في ظالال القر آن، ص293298.

بالضَّرب". 1 "وهو في سياق الآية دال على الحقد والعداوة "، ${ }^{2}$ "وإخراجها إبرازها لرسول اللّ صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وإظهارهم على نفاقهم وعداوفمّ له."3

فهذه اللفظة تر كيب بديع من أصوات خفية عميقة، وبا شيء من الغلظة توحي ببشاعة ما تنطوي عليه أنفسهم، فالغين صوت طبقي رخو، ذو تفخيم جزئي، وهي ترتبط بشكل وثيق مع معاني الاستتار والغيبة والخفاء.

ثم إن هذا التفخيم يظهر مكتملا مع صوت الضاد، "ذو المخر ج العسير والأداء الصَّعب وقد خُصَّ هذا الصَّوت بالشؤم، يسم جبين كل لفظة مككرهة لا يكاد يسلم منها اسم أو فعل". 5 وليتسرب المواء من الأنف مع صوت النون عاكسا مدى حرصهم على إخفاء هذا القبيح الَّذي تموج به صدورهم.

" فالغيظ: الحنق والغضب". 7 يقول ابن فارس:" الغين والياء والظاء أصيل فيه كلمة واحدة، يدل على كرب يلحق الإنسان من غيره، يقال غاظي يغيظي". 8 "فالظاء صوت مطبق وهو النظير المطبق لصوت الذال، لإصدار هذا الصوت يوضع طرف اللسان يين أطراف الثنايا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 مقايس اللغة، ص 264/03. } \\
& \text { 22 التحرير والتنوير، ص120/26. } \\
& \text { 3327/02 الكشاف، ص. } \\
& \text { 4 ينظر: الدلالة الصوتية، } 150 . \\
& \text { 5 أشتات بُتمعات فِّ اللغن والأدب، ص45. } \\
& \text { 6 }{ }^{6} \text { سورة الأحزاب، الآية } 25 . \\
& \text { 7 التحرير والتنوير، 310/21. } \\
& \text { 88 مقاييس اللغة، ص405/04. }
\end{aligned}
$$

العليا والسفلى، وتندفع كمية من المواء من الرئتين مرورا بالحنجرة، حيث يهتز الوتران الصوتيان ويرتفع مؤخر اللسان بجاه منطق أقصى الحنك (الطبق)، ويرجع قليلا إلى الخلف مع تقعُر وسطه". 1

واجتماع الظاء بالغين الحلقي والياء الشجري على هكذا ترتيب، يوحي بمدى الحنق والأذى النفسي، الذي يصيب الشخص المغتاظ، فكأن المواء يخرج يف منافذ ضيقة وصعبة تبتدأ بصوت الغين الحنجري، ثم الياء حيث يتسرب المواء من الجنبات وأخيرا الظاء بما فيه من غلظ وفخامة وصعوبة أداء.


 " اللَّمز ذكر ما يعده الذَّآكر عيبا لأحد مواجهة، فهو المباشرة بالمكروه، فإن كان بق فهو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا فهو وقاحة و كذب." "المعنى في الآية الكريمة، "وخصيُّا

هي وخزة حسيَّة لا عيبة معنوية"."5-ـ

وأصوات هذه الصيغة توحي بشيء من هذا الأثر المؤ لم الَّذي يسببه سلوك اللَّلمز، فاللام
صوت جاني، يتسرب المواء بالخرو ج من جنبات اللِّسان، والميم صوت أنفي يتسرب المواء في

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 عبد الجليل، عبد القادر، الأصوات النغوية، ص160. } \\
& \text { 11. 2ـ سورة الححر ات، الآية } \\
& \text { 33 التحر ير والتنورير، ص248/26،و ينظر مقايس اللنة ، ص209/05. } \\
& \text { 4الكشاف، ص 560/05. } \\
& \text { 5 في ظالدل القر آن، ص } 3344 .
\end{aligned}
$$

إخراجهه من الأنف، والزاي صوت صفير مُدود، فكأنَّ في تعييب الناس بحانبة للحق و كذبا وبتانا لاينبغي أن يكون من خلق المسلم المؤمن، عَ إن الميم تُمل "معتن الانقطاع والاستئصال"1. وجليٌّ ما يسببه التَّعيبب والسخرية من الغير في قطع أواصر الخبة، وعرى الأخوة .


"الرجز: الراء والجيم والزاي، أصل يدل على اضطراب، من ذلك الرَّجز: داء يصيب
الإبل في أعجازها فإذا أصاب الناقة ارتعشت فخذاها، ومن هذا اشتقاق الرَّجز من الشنّعر، لأنه مقطوع مضطرب". ${ }^{3}$

وأصوات الصيغة تُمثل هذا الاضطر اب أَيَّما تُثيل، إذ في تكرارية الرَّاء اضطر اب اللسان وخروج للصَّوت على شكل ترددات، والزاي صوت صفير، يوحي بالحر كة وعدم الثبات، فهذه الخصائص الصوتية ما يعزز سلوك الاضطراب الذي تدل عليه صيغة (الرجز).

كذلك مما تنبه إليه الدارسون من القيمة الإيمائية للصوت، ما تَّ ذكره من قول العقاد "بأن الحاء تحتكر أشرف المعاني وأقواها : حب ، حق ، حرية؛"4 وهي عند بعضهم تشبه أصوات التنهل والتأوه، وتنفُّس الارتياح بعد التُّعب. ولعل صوت الحانِ الحاء هِذه القيمة التعبيرية، هو صدى لما توحي به ألفاظ الرحمة (رحم، رمهة)، مُّا ورد في الذكر الـكيم، "إذ تنطلق في القر آن أصداء حالمة ، في ألفاظ ملؤها الحنان، تؤدي معناها من خلال ألصواها راتا، وتوحي بمؤداها بحردة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 أشتات بجتمعات في اللغة والأدب، ص45. } \\
& \text { 2 سورة البقرة، الآية } 59 . \\
& \text { 3 مقاييس اللغة ، ص489/2. } \\
& \text { 4 أشتات بتمعات في اللغة والأدب، ص } 45 .
\end{aligned}
$$

عن التصنيع والبديع، فهي ناطقة ممضموها هادرة بإرادهًا، دون إضافة وإضاءة، وما أكثر هذا

$$
\text { المنحنى في القر آن، وما أرو ع تو اليه في آياته الكريمة". } 1
$$


 وتارة في الإحسان البرد عن الرقة: نو رحم الله فلانا إذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان البرد دون رقة، وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف. 3



"نلحظ أن الخواص الصوتية الكامنة في لفظة (نكثوا) تصور بدقة متناهية عملية النكث والنقض. فالنون صوت صميمي قوي من قيمه الانبثاق والخروج، يوحي بخروج الناكث عن عهلده ويمينه بقوة، كما يعبر الكاف الصوت الطبقي، أن هاجس نكث الإيمان والرغبة فيه قد أطبق خيامه على قلب الناكث الَّذي استمرئ النكث، ثم إنَّه بسمته الانفجارية الَّتي يندفع المواء ويتدفق بسرعة كبيرة في أثناء إزالة التحام الصضوين وانفصالفما، يتوافق ودلالة أن الناكث يكسر عهلده ويخرج منه بقوة واندفاع: أي يعبر عن فجائية نكث المشرك للأيمان بما يعبر عن

> 1 الصوت اللغوي في القرآن، ص176.
> 2 سورة البقرة ،الآية 157.
 4 سورة التوبة ، الآية 13.

مباغتة المؤمنين بذلك، ثم يأتي صوت الثاء المهموس الرخو ، الَّني يتراجع اللسان إلى الداخل في أثناء خروجه ليصور تراجع الناكث عن كلمته وعهده، ثم إن التصاق طرف اللسان بمقدمة اللثة وتعلقه به، يعبر عن شدة تعلق الناكث بنكثه وشدة إصراره عليه وبعثرة النفس وخروج المواء مصابقة لـال الناكث الَّذي يستمر في النكث ونقض العهود والمواثيق المبرمة. وياكي قيام طرف اللسان بشق الأسنان (القواطع) الأمامية السفلى وقطعه عن العليا وبروزه إلى الخارج وخروج اللسان، قطع الناكث ليمينه وخروجه التام من العقد والمعاهدة المبرمة يين المشر كين .ما تشير إليه الأسنانية الأمامية السفلى، وبين المؤمنين .با تشير إليه الأسنانية الأمامية العليا، وذلك
 استطاع الدارسون الخدثون من خلالما تبيان عمق الصلة بين أصوات الصيغ ودلالتها، لاسيما في الحطاب القرآني .

ومن قبيل هذا التحليل، تضيف فخرية القادري يف قوله تعالى لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمُمَّا



تقول: "يممل التشكيل الصوتي قيمته المعجمية والسياقية الدائرة في فلك الجنون
والاضطراب العقلي والفساد، وتفكك الشيء الملتحم، فأول صوت لها هو الخاء: الصوت الطبقي المهموس الرخو، يعبر بما يمتلكه من خنخنة وتضييق للهواء واضطرابه واستمراريته وضعفه عن أولى مراحل الجنون، وهو التضييق على العقل والفهم وطول الاضطراب للحد منه

1 ${ }^{1}{ }^{1}$ القادري فخر ية، بتليات الدلالة الإيمائية في الخطاب القر آني في ضوء اللسانيات المعاصرة، سورة التوبة أنموذجا، عالم

$$
\text { 2 الكتب المديث ، إربد ، الأردن ، } 2001 \text { ،ص26،25 الألوبة، }
$$

(من العقل) كما يتوافق مع دلالته السياقية من أن المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين كانوا سيحدثون بلبلة وتغر يقا وقو يشا بألسنتهم المتطاولة."1 ${ }^{1}$
" ثم يأتي بعده صوت الباء وهو صوت انفجاري شديد يحاكي بصداه القوي أن مرض الخبل يشق العقل ويبدده إثر الاضطراب الدائم، مثلما يبدد ويشق المواء المضغوط وراء نقطة الانسداد اللاجز الواقف أمامه، ويخرج بتدفق وقوة، هذا من حيث الدلالة المعجمية، أما السياق فيوحي بأن خروج الفئة المنافقة مع المؤمنين فيه تفكيك لوحدقَم وشق لصفوفهم الملتحمة فهو 2". مثابة داء عضال يشل تفكير المسلمين ويفتك بوحدفَم وتماسكهم

وتختتم الكلمة بصوت اللام وهو صوت جاني منحرف ينحرف المواء واللسان عن مساره عند النطق به ليصاقب بذلك المر حلة النهائية لمرض الحبل وهو الاخراف الكلي للعقل، كما أن اخر اف اللسان والتصاق مقدمته معقدمة الحنك اللين في أثناء خروج صوت اللام، يصور حال الفئة المنافقة المنحرفة عن جادة الصواب والاستقامة واليت تندس بين صفوف المسلمين، فيحاكي عملية التصاق مقدمة اللسان بالجزء الأمامي للحنك اللين، تيكن المنافقين وأقواهمم في نغوس ضعاف الإيمان من المسلمين فبضاعة الفئة المنافق ورواجها يجد القبول من لدذم، وعليه فإن السمة الغالبة للأصوات الثالة (خ،ب،ل) هي الاضطر اب والحر كة الدائبة، وبعثرة النفس لتصاقب بذلك الاضطر اب العقلي للمصاب بعرض الحبل"."

$$
\begin{aligned}
& \text { ' }{ }^{\text {1 بجليات الدلالة الإيائية، ص31. } 31 . ~} \\
& \text { 2 نسسه الصفحة نفسها. } \\
& \text { 33 نسه، ص.31،32. }
\end{aligned}
$$

كذلك منا يُمكن التماس صلة يين أصوات كلماته والدلالة، ما جاء في قوله تعالى

 فصيغة (شدَّ)، تدلُّ على قوة في الشيء، وفروعه ترجع إليه؛ من ذلك شددت العقد شدَّا أشدُّه، والشدَّة المرَّة الواحدة. 2 "والمعنى أفمّ أقو ياء في معاملة أهل النار الَّذين و كَّلوا هِم، يقال اشتد فلان على فلان، أي أساء معاملته، ويقال اشتدَّت الحرب واشتدَّت البأساء والشدَّة من
 وشدَّة، أي جفاء وقوة أو في أفعالمم جفاء وخشونة، لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامر اللّ
والغضب له والانتقام من أعدائه."4

وقد ساعد على أداء هذا المعنى الانفجار والشدة اليت يوحي هـا كل من صوتي الدال
 صوت شديد بجهور، يتكون بأن يندفع المواء مارا بالخنجرة، فيحرك الوترين الصوتيين ثم يأخذ براه في الحلق والفم، حتى يصل إلى خرج الصوت، فينحبس هناك فترة قصيرة جدا لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا التقاء عكما، فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمع صوت ش 6

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 1 \\
& \text { 2 ينظر : مقاييس اللغة، ص 179/03. } \\
& \text { 33 التحر ير والتنو ير، ص 366/28. } \\
& \text { 4 الكشاف، ص161/6. } \\
& \text { 5 مقدمة لدرس لغة العرب، ص210. } \\
& 6 \text { ينظر: : ابر اهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص48. }
\end{aligned}
$$

وهو بــهذا الأداء النطقي يعكس قوة هذه الفئة وصرامتها وعدم تحاوهنا في أداء واجبها
وتنفيذ أوامر المولى عز وجل. وين تفشي الشين دلالة على التفشّي واستيعاب قوتّم للمكان
 العذاب الَّذي هم مو كلون به.

ومن ذلك قوله تعالى
ألنَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَمَهُمْ شَهِيدًا

فصيغة (ليبطئ) "خطاب لعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبطئون منهم المنافقون لأفم كانوا يغزون معهم نفاقا، ومعنى (ليبطين) ليتثاقلن وليتخلفن عن الجهاد وبطء

$$
\text { .معنى أبطأ". } 2
$$

" والملاحظ أن أصوات هذه الصيغة (الباء، الطاء، الهمزة)، تشترك في خاصية الشدة، الَّتي هي في أصلها تعثّرٌ لجريان الهواء يف منطقة معينة من الجهاز النطقي، فيجد عائقا وإقفالا
 حال المتعثر ين في تنفيذ أوامر البي صلى الله عليه وسلم، فصورة التَّطئة ترتسم من خلال جرس العبارة، فيحس القارئ أن اللسان يتعثر فيعمد إلى البطء في التلفظ حت يصل إلى فايتها وبذلك تتماثل هذه الأصوات بير سها وتتطابق مع الدلالة تطابق وجهي الو رقة مع بعضهما." ${ }^{3}$.


 وتشديد الهاء من وهَّن يوَهِّن، وقرأ الباقون (( موهن "كيدَ الكافرين))، بإسكان الواو وتخفيف الماء من أوهن يوهن فهو موهنٌ. "والواو والماء والنون: كلمتان تدل إحداهما على ضعف، والأخرى على زمان."2" "ومعنى الآية أن الغرض إنا هو إبلاء المؤمنين، وتوهين كيد الكافرين." ${ }^{3}$



فرب العزّة" ينفي الوهن عن عباده المؤمنين، وهم في وضع أخهروا فيه أن نبيَّهم قُتل وعلى الرغم مُن ذلك، ما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو، وهذا تعريض بما أصاكمم من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل رسولمم وبضعفهم عند ذلك من بماهدة المشر كين واستكانتهم للكفار،حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبي وطلب الأمان من أبي سفيان. 2ـ مقاييس اللغة، ص 149/06. 3 الكشاف، ص25672. 4 سورة آل عمر ان،الآية 146.

ويتتمل أيضا أن يفسَّر الوهن باستيالاء الخوف عليهم، ويفسَّر الضَّعف بأن يضعف إِعافم، وتقع الشكوك والشُّهات في قلوهم، والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم. 1

و كان من الممكن التعبير بصيغة ضعف، فالوهن في اللغة هو "الضعف، يقال : وهن الشيء يهن وهنا ، ضُعف"؛ ${ }^{2}$ إلا أن صيغة (وهن) تر كَبَت من صوت الواو بما فيه من خفاء ورقة ولين، مع قرب خرجهه لكونه شفهيا فينظر إلى مناسبة لينه ورقته وخفائه، إلى معنى الضعف والوهن والإعياء، والهاء صوت خفي عبارة عن هواء، فكأفنا تعبِّر عن تأوه الإنسان الواهن الَّني لا يستطيع حمل جسمه ولا التحرك إلا بمشقَّة، والنون صوت أنفي لا يتسرَّب الهواء معه من الفم بل يختار الخروج من الأنف على شكل غنة مدودة يزيد من طولما اتصالها بصائت الضم الطَّويل، ذو المخر ج المنغلق والشفتين المستدير تين. فصيغة (وهن) إذا تحمل صورة الضعف والتأوه والتوجُّع، وتستمد هذه اللفظة هذه الدلالة من تضافر (الواو، والماء والنون)، ومن تحمُّل صوت الهاء لقدر كبير من هذه الدلالة نظرا لخصائصه الصَّوتية فهو" عادة ما يعد صوتا أساسيا من ضمن الأصوات الَّي تعرف بالأصوات الانفعالية interjections الَّيّ هي عبارة عن أصوات قصيرة تعبِّر عن التَّوجع والدَّهشة أو الألم أو ما إليها من الوجدانات العابرة، وهي شائعة في جميع اللغات قيل: آه، وي،
أواه، ها، هيا، واه، واه، اوه .

1 ينظر: الرازي فخر الدين التنسير الكيري أو "مفاتح الغيب"، عنقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوقيفة،
مصر.دط،دت، ص24/9.
2 مقايِس اللغة ، ص 150/06.
3 حسن ظاظا، اللسان والإنسان، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، ييرو ت، ط2، 1990، ص33 .
"ولعل ذلك لأنه من أسهل الأصوات نطقا، لأن الهاء نفس،"1 يحدث بواسطة الزفير الاعتيادي دون أن يستعمل الإنسان في نطقه أيَّا من اللسان أو الأسنان أو الشفتين، إنه هواء الزفير الخنارج من الفم دون أي جهد، مُا يمعله صوتا أساسيا في إنتاج الصيحات أو الصرخات الانفعالية من شهقات أو آهات أو تأوهات، فيظهر صوت الهاء عورا لمذه الانفعالات فكلها لاتخلو منه، وهي لا تبتعد عن كوها زفرات خارجة من الفم دون عناء. فعند التوجح أو التألم أو التأوه نقول "آه" وهو صوت اندفاع للهواء خارج الفم، وقد اشتق العرب منه أفعالا ومصادر وأسماء أفعال وأسماء أصوات، "فقالوا : "آه ،واه، أوها " أي شكا ونا وتوجع، وهكذا "أوه أوها "وقد دعوا مرض الحصبة "آهة" والجدري "مآهة" و كل ذلك لتناسب في المعنى واللفظ ... فإفم بتشخيصهم الحصبة "آهة" كأفم يشخصون ما يرافق ذلك الداء من تأوه المرض.

وير بط حسن عباس بين آلية نطق صوت الماء وما ير افقها من انقباض وتوتر في أغشية الحنجرة وأنسجتها والدلالة على التوتر الوجداين ومشاعر الخوف والألمه إذ (( أن الإنسان الانفعالي الَّني يدخل في حالة يأس أو بؤس أو حزن أو ضياع ولو لعارض مفاجئ لا بد أن ينقبض منه نفسه، فينعكس ذلك على جملته العصبية، وتبعا لذلك لا بد أن ينقبض لها بدنه هما يف ذلك جوف الصدر، ويفرق بين نطق الماء المشبعة (ألف الإطلاق) ونطق الماء الساكنة الغردة من ألف الإطلاق، فإذا لفظ صوت (الماء) مشبعا أوحى بالإضراب والسحق والقطع والكسر وإذا نطق غنفا (ساكنا بحردا من الإطلاق) كان أكثر عرضة للتأثر المباشر بمختلف الانفعالات اليّ تجيش في الصدر من حدة وقساوة أو حزن وأسى أو هُكم أو سخرية أو رقة أو شفافية. ${ }^{\text {أ }}$

1 ابر اهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة ألجلو، ط4، 1980، ص23.
22 السان ، ص472/13.

³ ينظر: عتيق عمر عبد المادي، الأسلوبية الصوَّتية في الفواصل القر آنية، بلة المنار، جامعة آل البيت، الجلد 16، العدد3،

فصوت الماء من أكثر الصوامت العربية، قدرة على بتسيد معاني الألم والاعتلال، والضعف، ووروده على هكذا معنى كثير في كتاب الله عز وجل.


 الكريع، ومنها وصف البحر بأنه لجِّي، "و(اللُّجِّي) منسوب إلى اللُّجَّة، واللُّج هو معظم البحر، أي بر عميق". 2 "ومن الباب ُُجُّ البحر، وهو قاموسه، و كذلك بلجنه، لأنه يتردد بعضه على بعض. ${ }^{3}$ "وتأثير صوت الجيم واضح في الدلالة على معنى العمق، لا سيما أن بعض الباحثين رأى في صوت الجيم دلالة على العظم المطلق". ${ }^{4}$

والجيم صامت رخو حنكي بههور، ${ }^{5}$ يتكون برفع أقصى اللسان ابتاه أقصى الحنك (أو
الحنك الليّن)، والتصاقه به مع ارتفاع أقصى (الحنك الأعلى نفسه، ليسد بحرى المواء من الأنف ثم يضغط المواء لمدة من الزمن ثم يطلق سراح البخرى الموائي، فيحدث انفجار ولا يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة النور، الآية } 40 . \\
& \text { 22 التحرير والتنوري، ص 256/18، و250 ، ويظر: الكشاف، ص309/04. } \\
& \text { 3 م مقايس النغة، ص201/05. } \\
& \text { 4 التحليل الصويَي للنَّص ،ص2/ } 56 \\
& \text { 5 ينظر: بسام بر كة، علم الأصوات العام، أصوات اللنة العر بية، مر كز الإناء التقومي، دط ، د.ت ، ص124. }
\end{aligned}
$$

ففي الانتقال من صوت اللام اللثوي الجاني نوو غرج الجيم، الذي يتسرب فيه المواء بقوة يعكسها الانفجار، وشساعة مساحة يعكسها سعة المخرج، إياءاء بعظم هذا الوصف للبحر وعمقه .

ومنه كذلك قوله تعالى

"فقد جسَّمت الحر كة الإيقاعية الداخلية لمم بحر كة إيقاعية خارجية تثّلّت في الصيِّب النازل والرعد المادر، والبرق الخاطف، وحر كة الأصابع في الأذان، وحر كة الفزع المتحفزة للإفلات كلما سنحت الفرصة، فإيقاع كلمة (صيِّب)، يوحي بالانصباب الشديد عليهم، ساهم في ذلك صوت الباء بشدته وجهره الموحيان ببلو غ المعنى في الشيء بلوغا تاما. "2 "وزيادة في استحضار الصورة وشخوصها في الآذان جاء قوله (من السماء)، ثم قوله (يُعلون أصابعهم في آذافم ) تتناسق مع جو الرعد القاصف، والبرق الخاطف، والموت الماحق، ثم كلمة (قاموا) بدلا من وقفوا، (و إذا أظلم عليهم قاموا) للدلالة على ما في نفوس المنافقين من
خوف وقلق وحيرة، فهم يكاولون الإفلات حين تين الفرصة."³

 علماء اللغة في معناها، ولعلَّهم مل يعثروا عليها في كلام العرب الختج به، قال الزجاج : إن أهل

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2ـينظر :التحليل الصوتي للنص، ص20/56. } \\
& \text { 33 البنية الإيقاعية :ين الأسلوب القرآليّه ص 16،17، } \\
& \text { 4 سورة الحج، الآية } 29 .
\end{aligned}
$$

اللغة لا يعلمون التفث إلا من التفسير، أي من أقوال المفسرين"، 1 "فعن أبي عبيدة : التفث: قص الأضافر والأخذ من الشارب و كل ما يمرم على الغرم، ومثله قول عكرمة ومجاهد، ور.ما زاد مجاهد مع ذلك: رمي الجمار"². وعن صاحب العين والفراء والزجاج : "النفث الرمي، والذبح، والحلق وقصُّ الأظافر والشارب وشعر الإبط وهو قول الحسن ونسب إلى مالكُ بن أنس أيضا "." وتتفق معاجم اللغة على هذه الدلالة. 4

وأصوات هذه الصيغة التاء والفاء والثاء، يحاكي صوهّا صوت دفع ورمي ما يستقذر من الفم إلى الخارج، فالتاء صوت شديد مهموس، يوحي بالبتر والقطع، ثم هو قطع لأمور ظاهرة جلية يدل على ذلك صوت الفاء الشفوي الشديد، فالفاء من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، ${ }^{5}$ إذ يتلاصق هذان العضوان مع حدو بالثاء الصوت الرخو المهموس، ${ }^{6}$ والموحي بالانتشار والتفريق فكأنه أي التفث، قطع لكل مستكر0، وتنقية من كل درن.

كذلك من النماذج المستنبطة من القر آن الكريع، قوله عز وجل وهو وَلَن يُوَّخِّرَ النَّهُ نَفُسًا
 بفتح الفاء، وهو المواء الَّذي يخر ج من الأنف والفم، من كل حيوان ذي رئة، لأن النفس يتولد

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 3نسه، الصفحة نسسها. وينظر الكشاف، ص1700/4. } \\
& \text { 4 ينظر: مقايس اللغة ، ص 350/1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 7 \text { س سورة المنانقون، الآية } 11 .
\end{aligned}
$$

منها، كما سمي مرادف النفس روحا لأنه مأخوذ من الروح بفتح الراء". 1 "والنَّفَس : كل شيء

$$
\text { يفرَّج به عن مكروب". }{ }^{2}
$$

وتتكون هذه الصيغة من ثلاث أصوات هي النون والفاء والسين، والثلاذة تشترك في صفة الرَّخاوة وخروج المواء وفق امتداد يعكس لون الصوت وطبيعته، "فالنون يخرج باندفاع المواء من الرئتين مرورا بالحنجرة، أين يتذبذب الوتران الصوتيان، ثم يتخذ المواء مسارا عبر
 الأنفي، ويف صناعة هذا الصوت يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللَّة "3."والفاء صوت شفوي رخو مهموس، والسين صوت أسناني لثوي رخو مهموس مرقق".4 "والكلمة هذه الأصوات تعكس امتداد النفس وخروجه سواء من الأنف مع النون ومن الفم مع
الفاء مع امتداد وسهولة وليونة. "5 يعززها صوت السين الرخو الصفيري . كذلك قال تعالى
"المظاهرة التعاون، يقال ظاهره، أي أيَّده وأعانه، ولعلَّ أفعال المظاهرة، ووصف ظهير


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { التحرير والتنوير، ص255/28. } \\
& \text { 2 مقايس اللنة ، ص 460/05. } \\
& \text { 33 عبد البليل عبد القادر، الأصوات اللنوية، ص180 ص173،174. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 55 عمد مبار ك ، فته اللغة ،ص101. } \\
& \text { 6 سورة التحريع ، الآية } 04 . \\
& \text { 7 التحرير والتنوير ، ص 358/28. }
\end{aligned}
$$

كما أها تدل على القوة والبروز". 1 و في التعاون قدرة على البروز والظهور، فإذا ما تكوَّنت أصوات الصيغة من صوت الظاء البحهور الرخو المطبق المفخم ²، مع امتداد للصَّوّ باتص باتصاله بصائت المد واتصاله بصوت الماء المدعوم بصائت الفتح، ثم انتهاء الكلمة بصوت الراء المكرر والبُهور، كانت الدلالة على البروز والظهور أقوى وعلى معاني التعاضد والتعاون أكثر.

فَلَمَّا تَبَبَّبَ ـَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ ألنَّهَ عَلَّ كـلِ شَىْءِ قَدِيرٌ
"فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ننشرها) بالراء، وقرأ عاصم وابن عامر وحزة

$$
\text { والكسائي (ننشزها بالز اي)". } 4 \text { "فمعنى قراءة (ننشرها) أي إحياؤها و بعثها بعد موكا". } 5
$$

والنشز الارتفاع، والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم بها فحصل من القراءتين معنيان لكلمة واحدة. ${ }^{6}$ وقيل ننشزها معناه بجعلها بعد بلاها وهجودها ناشزة ينشز بعضها إلى بعض، أي يرتفع. 7
"وحاصل القراءتين أن الله بين كيفية إحياء الموتى، وذلك بإحياء الطظام وبعثها من موتتها الَّي كانت فيها كما ولَّت عليه قراءة الراء، وبيَّنت القراءة بالزاي كيفية إحياء العظام، وذلك برفع بعضها إلى بعض حتى التأمت فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين تنبيها على عظيم
1 مقاييس اللغة ، ص 471/3.

2 ينظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العراصر العي، ص276، وحسان تمام، مناهج البحث في اللغة، ص127. 3 سورة البقرة، من الآية 259.


قدر ته، فدلَّ بالقراءتين على عظيم قدرته سبحانه في البعث والإحياء والتر كيب من غير تناقض أو تباين أوتضاد". 1





وقد تضافرت كلمات المفسرين على تفسير يهيج (ييبس) أو يَف، ولم يستظهروا بشاهد من كالام العرب يدلٌّ على أن من معاين الهياج الجفاف، "وقد قال الرَّاغب، يقال: هاج البقل، إذا اصفرَّ وطاب، وفي الأساس من الجاز هاج البقل إذا أخذ في اليس...." والوجه أن الهياج الغلظ ومقاربة اليبس، لأن مادة المياج تدل على الاضطراب وعدم التوازن، وسمِّيت الحرب هيجاء ... والزرع إذا غلظ يكون لـر كته صوت فكأنه هائج، أي ثائر، وذلك ابتداء جفافه. 3

فهذا زرع أعجب به الكفار ابلاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات، فبعث عليه العاهة فهاج واصفر وصار حطاما عقوبة لمم على جحودهم. والمعنى أن الدنيا ليست إلا من عحرات الأمور وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر، وأما الآخرة فماهي إلا أمور عظام، وهي : العذاب الشديد و المغفرة و رضوان اللّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' الاختلاف في القراءات القر آنية وأثره مي اتساع المالي، ص } 26 . \\
& \text { 2ـ سورة المديد، الآية } 20 . \\
& \text { 33 يظر، التحرير والتنوير، ص207/27. } 405 . \\
& \text { 4 ينظر: الكشاف، ص49/06. }
\end{aligned}
$$

وقيل أن الجيم تدل على معظم الشيء، فكأنما في كلمة (يهيج) دلالة على شمولية
الميجان وقضاءه على جميع ما نبت.
فهذا شيء يسير من الشواهد والمواضع الَّي يمكن استكناه واستنباط أثر الصوت اللغوي وخصائصه في الدلالة، وبالتالي الانتصار لما يسمى بالدلالة الصوتية وذلك بالنظر إلى إسهامات الصوت في مدَّ عتوياقا، على أنه ينبغي مراعاة التتابع الصوتي وتنوُّعاته داخل تيار الكالام، إذ يوجهاها بدورهم، ثم هي تخضع لما يمنحها المتكلم من قدرة، وديناميكية داخل التر كيب. ${ }^{1}$ فهذه العناصر الثلاث منا لا ينبغي إغفاله عند ماولة استنباط الدلالة الصوتية من أي نص، وينبغي الحرص على استيفاؤها حين يتعلق الأمر بالنص القر آين.

## ب- تـــكرار الصَّــامت داخـــل الصِّــــيغة وأثـــره في الدلالة :

من صور ظهور أثر الصوامت في الدلالة، تلك الصورة اليت يتكرر فيها وجود الصامت
في الكلام، عاكسا سماته الصوتية على دلالة الكلمة مع مراعاة السياقات الواردة فيه.
"فالدلالات لا ترجع إلى قيمة الصَّوت في حدِّ ذاته بقدر ما تكون وليدة السِّياق وخليته، فالسياق هو الَّذي مَّلّ الصَّوت هنا المعنى، وهو الَّذي استخدم الحرف أو الكلمة كصوت يلبسها دلالة سياقية حينية مؤقتة، وليست دلالة دائمة تستصحب في غيره من السِّياقات، فكل سياق له دلالته الَّيّ يجعلها على أصواته، و كل قارئ أو سامع له ذوقه الخاص يف استكناه دلالة تلك الأصوات وتأثره ها، وإن كان هذا لا ينفي وجود حسٍٍ أو ذوق عام يكاد يشترك في فهم دلالات كثير من تلك الأصوات في السِّياقات والمواقف المختلفة."2 ${ }^{2}$ يلا

1 ينظر: عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصَّريّ ،ص 152.


من ذلك مثلا، "الممزة والباء وما ثلثها: يدل على النفور والانفصال". ${ }^{1}$ "والجيم والراء وما ثلثهما: مدلولمما، الجذب والسحب".2 "والخاء والسين وما ثلثهما: مدلولمما اللين والسهولة، والسين واللام، مدلولمما وما ثلثهما، خروج الشيء"." كذلك "الشين والباء والـاء ومدلوهما: الامتداد والانقطاع". ${ }^{4}$ وغير ذلك من المر كبات اليت وقف عندها الباحثون وحاولوا تحديد أبرزها.

وهاهو نعيم علوية، يضرب لنا مثلا في أثناء دراسته هذه الظاهرة، فيقول: أبرز ما يصل !إلى ممع الإنسان من أصوات (الرفرفة)، عنصران هما: (ففففف) و(ررررر)، الصوت الأول ينقل صورة لصوت احتكاك جسم الطير بالهواء، والآخر ينقل صورة، لتكرر اصطفاق الأجنحة بأجسام الطيور والمواء معا، واللفَّظان: (رفنَّ)، و(فرَّ)،يشتملان على ذينك العنصر ين بصورة غتصرة 5.ومن الباحثين من ذهب أبعد من ذلك، فرأى حسن عبَّاس، أن بعض الأصوات يوحي بأحاسيس لمسيَّة، وبعضها بأحاسيس ذوقيَّة، و كذلك الشم والبصر، والسمع. " ولكي يكتسب الصَّوت اللُّغوي إيكاء تعبيريَّا، يجب أن يتردَّد بدرجة بتعل له وجودا

$$
\text { بارزا ولافتا في الكالام". }{ }^{7} \text { ويتضح ذلك ما يلي : }
$$

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 مبار ك عمد ، فنه اللغة ، ص } 120 . \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { نسيس، } 102 . \\
& \text { 3 نغسه، ص } 101 .
\end{aligned}
$$

4 ينظر: الدلالة الصوتية، ص1555-156.

6 ينظر : التحليل الصويّ لنص ، ص56.
7 ي يونس علي، نظرة الآيدة اليدة في موسيقى الشعر العربي، ص239.
"زلَّ: الزاء واللام أصل مطَّرد منقاس في المضاعف، و كذلك في كل زاء بعدها لام في الثلاثي، وهذا من عجيب هذا الأصل، تقول: زلَّ عن مكانه زليالا وزلًّ، والماء الز لال العذب،

الأرض: اضطربت ، وزلزلت زلز الا."11

فالزلزال : اضطراب الأرض، وهو مضاعف زلَّ تضعيفا يفيد المبالغة، وهو في الآية الكريعة استعارة لاختلال الحال اختلالا شديدا بيث تخيَّل مضطربة اضطرابا شديدا كاضطراب الأرض وهو أشد اضطرابا للحاقه أعظم جسم في هذا العالم، ويقال: زُلز ل فلان، مبنيا للمجهول تبعا لقوفم: زلزلت الأرض، إذ لا يعرف فاعل هذا الفعل عرفا، وهذا هو غالب
 وعدة. 2

وصوت الزاي: أسناني لثوي، وهو رخو بجهور مرقق، ${ }^{3}$ واللام صوت أسناين لثوي
بهور، مائع، ${ }^{4}$ وهو صوت منحرف، جاني (حاين)، ويتميز بأن طرف اللسان يرتفع يف النطق هـا حتى يعتمد على الحننك، وتنخفض حواف اللسان بطريقة تسمح للهواء بأن يمر من جوانبه. 5 فكل من صفير الزاي وجانبية اللام، توحي هذا الانخراف والتذبذب وعد الثبات الَّذي تدل عليه لفظة (زل) .
' ${ }^{\text {1 ابن فارس، مقايس اللغة ، ص 04/03. }}$
2 ينظر: التحرير والتنوير، ص283/21.
3 يظظر : عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللنوية ، ص163.
4 كمال بشر، فن الككام، ص219.
5 ندر ريس، اللغة ، ص53.

إن لتكرير الحرف في الكلمة مزيَّة سمعيَّة ترجع إلى الموسيقا وأخرى فكرية تعود إلى







 فصوت القاف، يظهر ظهورا عجيبا في السياق، مع كثير من الحروف المكررة، كاللام والنون والتاء والسين والكاف والشين، فهذا التكرار قد يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن نمطية الوزن المألوف ليحدث فيه إيقاعا خاصا يؤ كده التكرار، وإما أن يكون لتأكيد أمر اقتضاه القصد فتساوقت الحروف المكررة في نطقها له مع الدلالة في التعبير عنه. ${ }^{3}$

ويرى ابراهيم أنيس" أن تردد بعض الحروف أو الكلمات قد يكسب الشطر لونا من الموسيقى تستريح إليه الآذان وتقبل عليه، فالتكرار المعتدل يزيد المو سيقى حسنا وجودة، وذلك كالموسيقى الَّتي تتردد فيها أنغام معينة في مواضع اليه خاصة من من اللحن فتزداد هِذا التردد جمالا

1 ينظر: التكرار في الناصلة القر آنية ،ص 06.
2 سورة النساء، الآيات 76-78.
3 ينظر: منذر عياث، مقالات في الأسلوبية ، منشورات الحاد الكتاب العرب ، 1990،ص82.

وحسنا، فتكرار الحروف لا يكون قبيحا إلا إذا وقعت عليه المبالغة، أو كان الصوت المكرر عسير النطق". 1

وون الشنّعر مثلا قرَّر الباحثون أن اختلاف التجارب ييعث على اختلاف الأصوات الدَّالة عليها عند الشاعر الواحد، فشعر الغزل ينسجم مع أصوات لا ينسحم معها شعر الفخر، وشعر الطبيعة ينسجم مع أصوات لا ينسجم معها شعر المعارك، ومن هنا فإن الأصوات تنقسم إلى قسمين: "أحدهها ينسجم مع المعن العنيف والآخر يناسب المعنى الرقيق المادئ، ومرجع هذا التقسيم في الحروف إلى صفاقًا ووقعا في الآذان". 2
 ألرَّحِيمُ 名، 3 "تكرَّرَ في العبارة الكريمة صوتا التاء والباء اللتان تسهمان في التشكيل الصامتي لألفاظ مادة (توب) ومشتقاةًا (تكرر صوتا التاء أربع مرات وصوت الباء ثلاث مرات ) وتحدر الإشارة أن سورة التوبة تعد من أكثر سور القرآن احتواء لألفاظ مادة (توب) ومشتقاهِا؛ إذ
 "والتوبة هي : الإنابة والرجوع عن الذنب، أو ترك القبيح على أجمل الوجوه".و 5 يرى بعض الدارسين أن تشكيلتها الصوتية تعبر تمام التعبير عن مضموفا،ويتجلى ذلك في أمور متعددة منها: 1- "يتسم صوتا (التاء والباء) بالانغتاح المنافي للانغلاق والانتباض، ووقوع المصوت الطويل (الفتحة الطويلة والضمة الطويلة ) في (تاب، يتوب) بينهما يزيد من رقعة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ينظر: مو سيقى الشعر، ص43. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 }{ }^{3} \text { سورة التوبة ، الآية } 118 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 ي يظر: المقايس، ص375/1. }
\end{aligned}
$$

انفتاحيتهما واتساع مداهما، ويز ذلك إشارة إلى أن التوبة تبعث على الراحة والانشراح
 2- "اجتماع صوتين متضادين أحدهما هامس خافت (التاء)، وآخر بههور واضح قوي (الباء)، يعبر عن طبيعة التوبة الجامعة بين النيّة الصَّادقة الغائبة عن الأنظار لكون علها القلب، ويين العمل الصالح المعلن الواضح في كل خطوة يخطوها التائب، ثم إن سمة الممس تتوافق مع حقيقة التوبة الَّيت هي النَّدم على ارتكاب الذنب، أما المهر فيتوافق وقوة العزيمة على عدم العودة إليه. ${ }^{2}$

3- "يحاكي المواء الخبوس وراء نقطة الانسداد في أثناء خروج (التاء، الثاء) الانفجاريين، وتسريمهما الفجائي تخلص التائب من سجن المعاصي، ودرن الذُّنوب وهمومها، كماء الثما أن كثافة تيار المواء الَّذي يزول على أثرْ، وينفصل العضوان الملتحمان، تتوافق ودلالة أن التوبة تححو
الذنوب وتز يلها."3

كذلك قال تعالى




1 بجليات الدلالة الإيائية في الخطاب القر آين ، ص68.

$$
\text { 2 }{ }^{2} \text { نفسه، }{ }^{4} \text { نسورة الصفحة التوبة، الآية } 120 .
$$

"تكرَّر صوت الصاد أربع مرات في الآية الكريمة، اليت تفوق جُلَّ نظيراتما في السورة في تكرار كم هائل من الأصوات المطبقة والمفخمة (ص، ض، ط، ظ) وتردادها لتظهر تعظيمها وتجليلها لشأن أهل المدينة ومن تأسى هم، وإشادهًا بموقفهم الإمماني وصفاء طويتهم، كما
تتناسب مع عظم الأجر المعد لمم وفخامته."1
"وتكثر في الآية الأصوات اليز لما سمة الاستعلاء والختمعة في عبارة: خص قظ ضغط، إذ
احتوت الآية على ثلاذة عشر صوتا مستعليا وورود هذا الكم في خطاب جامع بين ين الثناء على أهل المدينة ومن حولمم من أعر اب البادية وتبرئتهم من التخلُّف، ويين تذكير وتأنيب خفي لمن تخلف منهم أمر في غاية الاتساق والتناغم، إذ توحي الأصوات المستعلية أن أهل المدينة يعلون على الشدائد والصعاب، ولا يليق بم إلا أن يكونوا من ذوي الممم العالية والنفوس المستعلية على المكاره والصعاب كما كان عهد الإسلام كمم دائما، ونلمح في السورة أيضا ورود كمية كبيرة من الأصوات المهموسة، إذ احتضنت الآية ستا وثلاثين صوتا مهمو سا، والصَّوت المامس يتسم بالانسيابية والرقة والسالاسة نظرا لصمت الوترين الصوتيين وتوقفهما عن الحر اك حال النطق بالأصوات المهموسة، مُا يؤِّلها لتكون أقدر الأصوات على توليف إيقاع قادر على امتلاك ناصية التأثير في مواقف اللين والموادعة، وإذ علمنا أنَّ السياق سياق عتاب خفي موجه إلى قوم رقاق القلوب ذوي حس إماين مرهف، يؤدي التشديد عليهم إلى انفطار قلوبم فرقا و ألما فناسبه تكرار الأصوات المهموسة الرقيقة مراعاة لنفسيتهم وتريكا لنخوتم وعاطفتهم
الإمانية وتذ كيرا فم .مواقفهم النبيلة اليت ينبغي أن ييمدوا عنها."2

فهذا نزر من فيض من المعاني القرآنية، اليّ جاءت عباراتما موحية هِا ودالة على تفرد الصياغة القر آنية، وعلى مظهر الاعجاز الصوتي فيها، وعاكستا بحالا خصبا للبحث في الدلالة

$$
\text { 2 نجّليات ، الدلالة الإيائية ، ص ص } 72 .
$$

الصوتية ومكوناتا من صوامت ومن صوائت، وسنحاول فيما يلي الوقوف على أثر الصوت الصائت في توجيه الدلالة أو توضيحها .

## -2

تلعب الصَّوّائت دورا رئيسا، في تُقيق التنوع الدَّلالي الإفر ادي والسِّياقي. فبالحر كات تفهم خصيصة الكالام والغاية منه، يقول المكي القيسي: "فإن الكالام إنَّما جيء به لتفهم المعاني الَّتي هي نفس المتكلِّم وبالحر كات واختلافها تُفهم المعاني، فهي منوطة بالكالام مرتبطة به ونيطت به، إذ به نفرِّق بين المعاني الَّيّ من أجلها جيئ بالكـلام ومام ". ثم إن لكل واحدة منها هويتها الصوتية، الَّي تضفيها على السياقات الَّتي ترد فيها، وقد يكون حضورها حضور بارزا ظاهرا، وقد يكون خفيا مستترا يكتاج إلى فحص دقيق ومتأني، وسنحاول في ما يلي سبر أغوار شيء من دلالة الصوائت في القر آن الكريع في شقه المدني.
أ- اختيــــــــار الصَّـــــــائت :

معلوم أن العرب في توزعهم القبلي ضمن خريطة الجزيرة العربية، اختارت كل قبيلة بجموعة من الأصوات تؤثرها عن غيرها، بييث يغلب نطقها على لساها، وقد بيَّنت الدراسات اللهجية ميل البيئات الخضرية (الحجاز) إلى الفتح ،في حين مالت بيئات البادية من العالية ونجد وتيم وأسد إلى الضم. ${ }^{1}$ كما أن قبائل البادية المذكورة آنفا عرف عنها ميلها إلى الكسر . 2 وعلى هذا الأساس يظهر ميل البيئة المتحضرة (الحجاز) إلى الحر كة الأخف (الفتح)، في

حين مالت بيئات البادية الَّيَ تتَّسم بالخشُونة والشدَّة إلى الكسر .

$$
\text { 2 }{ }^{3} \text { نيسه، } 32 \text {. } 32 \text { دمد داود ،الصوائت والمعن في العر بية ، دراسة دلالية وعحم ، دار غريب ، القاهرة ، } 2001 \text { ،ص33 . }
$$

ومن هذا الباب- باب الأخف والأثقل- يمكن فتح باب لربط الصوت الصائت بالدلالة
وتوجيهه ها؛ إذ ذكر الدارسون أن الصوائت الأقوى ترافق المعاني الأقوى، فالضمة مثلا أقوى الحر كات، ونلحظ تفوُقها على أختيها الكسرة والفتحة في بعض الأبنية الاشتقاقية اليت تُتلك الجذر اللغوي ذاته، من حيث الصَّوامت وتسلسلها، وتختلف في صائت واح ، لذلك فإفها ترافق أقوى المعاني.

ويدلنا على ذلك أمثلة كثيرة منها (المرويَّات اللُّوية) الَّتي تدل في أكثر الأحيان على أن الضمة أقوى من غيرها، ${ }^{1}$ " ضد العز، و كأفم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان والكسرة للدَّابة، لأن ما يلحق الإنسان
 ي夫عل ابن جني من الضمة والكسرة فونيمين يوجه كل منهما المعن ويخصصه فالكسرة لضعفها تخصص الذل إذا كانت على الذَّل للدابة، وإذا كانت الضمة على الذال فتخصص كلمة الذّل للإنسان وذلك لقوها. ${ }^{3}$

ويقول عبقري العر بية في موضع آخر: " وخصوا غلا في القول بالغلو لأن لفظ فعول أقوى من لفظ فعال للواوين والضمتين، وضعف الألف والفتحتين، وذلك أن الغلو في القول أعلى وأعنى عندهم من غلاء السعر ".وههكذا وَجَّهت الواو بالضمة لقوتّا المعنى غو الغلو في القول لأنه أمر معنوي بعكس الألف والفتحة الضعيفتين فيوجدان في الغاء الموجه للسعر . 5
3 ينظر : المالكي، مطير بن حسين ،دور الصوائت العرية في وضوح المعنى وأمن اللبس ، ص26.
4 ينظر: الغتسب، ص2/140.

$$
\text { 5 يظر :دور الصوائت العر بية في وضوح المعن، ص } 26 \text {. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ينظر : أئر الصوائت في الدلالة ،ص } 156 .
\end{aligned}
$$

ومن ذلك قولم": جُمام المكوك دقيق، وجِمام القدح ماء، وذلك لأن الماء لا يصح أن
يعلو على رأس القدح، كما يعلو الدَّقيق وغوه على رأس المكوك، فجعلوا الضمَّة لقوَّها فيما


فهذه التفاسير ما يستأنس به في تأويل بعض المواضع، التي يظهر فيها جليا توجيه صائت ما لدلالة ما، فمما ورد يف القر آن المدي من ألفاظ تضفي فيها الضمة فيها بظطلالما، فتعكس قوة


 وقيل: الكُره بالضم المشقة ونفرة الطبع، وبالفتح هو الإكراه. ${ }^{3}$ فلفظ (الكُره) بالضم تزيد في معناها الَّذي تشترك فيه مع (الكَره) بالفتح بوجود المشُقة والصُّعوبة.






فالغَرفة بفتح الغين في قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر وأبي جعفر، المرَّة من الغرف ،
وأخذ الماء باليد، وقرأه هزة، وعاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف، بضم الغين ، ومعناه المقدار المغروف من الماء. 1

فكأن في لفظ الغرفة بالضم تقييدا وتحديدا لحجم الماء المغروف وهو يعكس تخكما ودقة ، أكثر من لفظ الغرفة بالفتح، إذ هو يعي مطلق الأخذ دون تحديد .


 "فالوُجد بالضم، مثلث الواو، وهو الوسع الطاقة، وقرأه الجمهور بضمِّ الواو، وقرأه روح عن يعقوب بكسرها". ${ }^{3}$ فنظم الوسع وشساعةه تعين على تصويره صوت الضمة بقوتّا، وخرجها الشفوي الظاهر .
 يَعْمَلُونَ 4 " "الجُنُّة: الوقاية والسترة، من جنَّ إذا استر، أي وقاية من شعور المسلمين بمم


ليتمكنوا من صد كثير مُن يريد الدخول في الإسام عن الدخول فيه". 1 "فهم جعلوا أيمافم كالجنة يتقى هِا ما يلحق من أذى."2

فهم كانو ايبالغون في عاولة سترهم لـا في صدورهم، وحرصهم على عدم اكتشاف أمرهم، وفي ضيق الضمة انعكاس لهذا التكتم، وفي قوها انعكاس لمدى حرصهم ومبالغتهم يف التحرُّز .

كما تضفي الضمة ضلال قوتا على لفظة (غُرور) فيُ قوله تعالى وِوَإِذْ يَقُولُ

"والغُرور: ظهور الشيء المكروه في صورة الخبوب". ${ }^{4}$ والقر آن الكريم اختار التعبير بلفظ الغُرور الوارد على لسان المنافقين، عاكسا عمق بخرئهم وإنكارهم الحق حت أفم جعلوه باطال و كذبا وتتو الى الضمة في صيغة (الغرور) معززة قوة إنكارهم وتدليسهم.

 فِرَارًا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 التحرير والتنوير، ص 49/28 } \\
& \text { 2 نفسه، ص236/28. } \\
& \text { 3 }{ }^{3} \text { سورة الأحزاب، الآية } 12 . \\
& \text { 4 التحرير والتنوير، ص248/21. } \\
& \text { 5 سورة الأحزاب، الآية } 13 .
\end{aligned}
$$

عاصم بضمِّ الميم، أي عل الإقامة". 1.فمعلوم أنَّ عل الإقامة أعظم وأكبر من مكان القيام، فيمكن القول أن الضمة ساهمت وعززت قوة وعظم دلالة لفظة (مُقام) .

 عَذَابُ عَظِيمٌ وُو . ${ }^{2}$ (الكِبر) بكسر الكاف في قراءة الجمهور، ويبوز ضم الكاف، وقرأ به يعقوب وحده، ومعناه: أشلُ الشيء ومعظمه، فهما لغتان عند جههور أئمة اللغة، وقال ابن جني والزجاج: المكسور .كمعن الإثم والمضموم: معظم الشيء. ${ }^{3}$ ففي صيغة (الكِبر) بالكسر دلالة على الإثم وين ذلك تعقير وتشنيع بصنيعهم، فيحين أن (الكُبر) بالضم توحي باعتزازهم الشديد بأنفسهم ومبالغتهم في العناد والمكابرة، فعكست الكسرة معنى التحقير وعكست الضمة معنى . التعظيم

وإن كان لبعض الدارسين تخريبات أخرى لدلالة الصوائت إذ قرَّر بعضهم أن الفتح ينبئ عن الكثرة ويشار به إلى السِّعة، لذلك بتد الأخرس والأعجم بطبعه إذا أخبر عن شيء
 للشَّيء يشير إليه بضمٌ فم أو يد، كما فعل رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وسلم حين ذكر السَّاعة،
لأنه ضم يين إهامه وأصبعه.""5
4 ينظر :السهيلي، أبو القاسم، نتائج الفكر، تح : عادل أمدا عبد الموجود، علي عمد عوض، دار الكتب العلمية، ييروت

$$
5 \text { اليجزية، ابن القتم ، بدائع الفوائد، تح: سيد عمران ، عامر صلاح، دار المديث ، القاهرة ، 2002، ص44/4. }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ا التحرير والتنوير، ص 284/21. } \\
& \text { 22 سورة النور، الآية } 11 . \\
& \text { 3 ينظر: التحرير والتنوير، ص 11 النير، 173/18. } \\
& \text { ، لبنان، ط1، 1992/1416، ص } 71 .
\end{aligned}
$$



 المُّصف بالتغرير، والمراد به الشيطان، أي بإلقاءه خواطر النفاق في نفوسهم". 2
 ،ولذلك يطلق على المشقة. 4

وجاء في قوله تعالى


 الزَّريعة بتراب الأرض، والكَفر بالفتح الستر، أي ستر الزَّريعة. ${ }^{6}$ فلفظة (الكفر) بالضم تحمل معنى ختلفا عما تحمله وهي مشكلة بالفتح، فقوة الضمة، تعكس فعل الزرع ورمي الزريعة، ثم يأتي الفتح للدلالة على ستر هذه الزريعة وإخفاءها . 3 ${ }^{3}$ سورة النور، الآية 53.
4 ${ }^{4}$ التحر ير والتنوير، ص20 ص2718/18، 5 سورة الحديد، الآية 20. 6 ${ }^{6}$ التحرير والتنوير، ص ص 405/27.
"أما الكسر فعادة ما يكون دليل التحضر والرقة في معظم البيئات اللغوية، فهي حر كة المؤنث في اللغة العر بية، والتأنيث عادة معل الرقة أو ضعف الأنوثة، والياء علامة للتصغير في العر بية والكسرة في عديد اللغات ترمز إلى الرقة وقصر الوقت". 1 "كما أهنا توحي بصغر الحجم.

 "الكِفل بكسر الكاف وسكون الفاء: النصيب، وأصله الأجر المضاعف، وهو معرَّب من
 بالمثن للز يادة من حجم الأجر، حتى لا يغدو قليلا بفعل تأثير الكسرة.

ومنه قوله تعالى

"الذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام، ويطلق على التذكر بالعقل، وقد يخص
 تقتصر على اللسان وحده دون سائر الجوارح والملكات.

1 ${ }^{1}$ ابراهيم أنيس، في اللهجات العر بية ، ص 82، 81.
 وأممد غتار عمر ،علم الدلالة ، عالم الكتب ، ط5، الألم، 1998، ص39، 3 سورة الحديد، الآية 28. 4 التحرير والتنوير، ص428/27 428.

5 سورة المادلة ، الآية 19. 66 التحرير والتنوير، ص55/28.

## أثر البناءيخ التششحيليم وهاهرون التشـحيليم هيهى الدلالة الهمل الثڤلهث

فللصوائت إذن من ناحية خواصها الصوتية تأثير على الماني، سواء أكان ذلك بطرق مباشر أم غير مباشر. على أن تأثير الصوائت يتجلى بصورة أكبر من خلال وظيفتها التر كيبية، باعتبارها حر كات إعر ابية، من هنا وجب التوقف عند دلالة الحر كة الاعرابية .

## ب- دلالـــة الحــــــر كة الإعـــرابيـــــة :

استمدت الحر كة الإعرايية وظيفتها في التر كيب اللغوي العربي القدير من حقيقة الإعراب الَّذي هو الفارق بين المعاني، فتغيُّر أواخر الكلمات مرتبط بما يصيب معانيها من تغيير، يقول الزجاج : "إنَّ الأسماء لَّا كانت تعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولا هِا ومضافة ومضافا إليها، ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاين بل كانت مشتر كة جعلت
حر كات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني"¹.

وبذا تكون وظيفة الحر كة الإعرابية هي الفصل بين الأسماء من الناحية الوظيفية، كما بيَّن ذلك ابن فارس بقوله: " الإعراب هو الفارق بين المعاني، ألا ترى أن القائل إذا قال "ما أحسن زيدا" لم يفرق بين التعجب والاستفهام والذمِّ إلا بالإعراب. ${ }^{2}$
"فالمعن يمكن أن يستدل عليه بأقل عنصر من العناصر الداخلة في السياق اللغوي، وهي الحر كة فالفعل ((قَتَلَ) بثلاث فتحات، يفيد معنى أن شخصا قام بالقتل، وإذا حذف الصَّائت القصير من وسط الفعل وتغيَّر نوع الصائت القصير من البناء على الفتح إلى ضمة إعراب فحيئذ سندرك أن هناك حدثا قد وقع من شخص وشارك فيه شخصا آخر (قالت) ، وإذا غيَّ نا نوع الصائت القصير من مبن (قاتل) بكيث كسرنا العين وضممنا اللام بدلا من فتحي البناء فستتحول الصيغة إلى اسم الفاعل، وبذا تكون الصيغة قد تحوَّلت من صيغة فعل إلى صيغة اسم، والمعوَّل في ذلك هو كم الصائت و كذا نوعه، و كمُّ الصائت يبدو تأثيره في حشو الصيغة أما نوعه فنالبا ما يكون له تأثير في فاية الصيغة وبه تتحدد وظيفة الصيغة و كذا دلالتها". 3

1 الزجاج أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو ،تح : مازم مبارك ، دار النفائس، دط ،دت ، ص 69. 2 ابن فارس، أبو الحسين أممد (ق4)، الصاحي في فقه اللغة العر بية ومسائلها وسنن العرب في كامامها ، علّْق عليه ووضع

حو اشيه : أممد حسين بست ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1، 1997/01418م ، ص35. 3 عبد الرحمن، مُدو ح، القيمة الوظيفية للصوائت (دراسة لغو ية) ، دار المعرفة الجامعية ،مصر ، 1998، ص205،

فبالإعراب يتم التمييز بين المعاي، وجُعلت الصوائت الثلاث (الفتحة والضمة والكسرة)
علامات إعرابية أو دوال على اختلاف وظائف الكلمة الواحدة باختلاف أواخرها.
"ذلك أن العربية الفصحى اختصت بنظام دقيق للإعراب دون سائر أخواها، فإن
لحر كات الرفع والنصب والجر اللاحقة بأواخر الكلمات في العربية شأنا كبيرالووهي حر كات تبيِّ وظيفة الكلمة المعر بة في العبارة، وعلاقتها بما عداها من أجز اء الكالام، ولعل أكثر الكلام
 على سكون في جميع أحو اله أو في معظمه وهذا ما يسمى مبنيا." ${ }^{1}$ مـلم
"فالإعراب سمة أصلية من خصائص العربية بل من خصائص معظم اللغات السامية، احتفظت به العر بية في مستواها الفصيح حتى اليوم ونقدته أخواتما الساميات، وبقيت لما منه
 وتيُّرُ متنه وإثبات رواياته، وتوثيق سنده حتى جاء بذلك آية من الضبط والإتقان لا يأتيه الباطل
من يين يديه ولا من خلفه. "2

لذا عوَّل عليه العلماء بقوة في تفسير كتاب اللّ عزو جل إذ المدف منه الإفصاح عن المعن وتبيانه ، وهو لا يقل في ذلك ضرورة عن التفسير .



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 عبد الر حمن، ممدوح، القيمة الوظيفية للصوائت (دراسة لغوية)، ص213. } \\
& \text { 2 نسنس، ص227. } \\
& \text { 3 سورة المائدة، الآية } 47 .
\end{aligned}
$$

وفتح الميم ، وقرأ الباقون (ولْحُحكمْ) بززم اللام والميه، وقرئت بكسر اللام وفتح الميم على معنى ،و وأن يكحم ، ومن جزم الميم فلأن اللام لام الأمر. 1 فقراءة فتح الميم مدلولها التعليل ،أي أن الإنجيل أنزل لكي يمكم أهله بما جاء فيه ${ }^{2}$ ، ففيها تبيان للحكمة من نزول الإنيل، وقراءة الجزم ، معناها أمر أهل الإنبيل بحكم .ما جاء فيه. فالمعنيين ختلفيين باختلاف القراءتين وإعر ابمها .

 والرفع ، وبالتاء والنصب. فالحجة لمن قرأ بالرفع: أنه جعل الفعل للّ تعالى فرفعه به، وهم في هذا السؤال عالمون أنه يستطيع ذلك، فلفظه لفظ الاستفهام، ومعناه معنى الطلب والسؤال. والحجة لمن قرأ بالنصب: أنه أراد: هل تستطيع سؤال ربك ؟ ثم حذف السؤال، وأقام (ربك) مقامه كما قال ((واسأل القرية)) يريد أهل القرية. ومعناه: سل ربك أن يفعل بنا ذلك فإنه عليه قادر ."

ثم إن الدراسات الحديثة، تفسر بعض التقسيمات للأبواب النحوية وفق هيمنة الصوائت وما تضفيه من دلالات، فالمرفوعات أكثر الأبواب في العر بية، وقد اختارت الضمة علامة لها لـا تدل عليه من "القوة والقرب وأساس استخدامها أن الإنسان في العادة إذا أراد أن يعبر عن قوته أو يخيف أحدا أو يفزعه أصدر صوتا يمدثه بضم الشفتين فإذا لحق هذا الصوت أو الحركة بكلمة دلت على قوها وقرهـا والمرفوعات قليلة وثقيلة لذا خصت هما القوة .ويتكلف الانسان

> 1 يظظر: الأزهري، معاين القراءات، ص332/1.

3 سورة المائدة، الآية 112 ـ
4 ${ }^{4}$ ابن خالوية، الـجة في القراوات السبع ، ص 1135.

يف إخراج الضمة إلى تريك الشفتين مع إخراج الصوت، وتستخدم الضمة مع الأسماء والأفعال (الفعل المضارع) لأنه لم يقدم بعد ولا أتى عليه زمان، وقد سمي مضارعا لأنه ضارع الأسماء بوقوعه موقعها. 1 "

والفتحة علامة الضعف والبعد ... وفلسفة استخدامها عند العرب تستند إلى البكاء أو طلب النجدة أو الصياح، و كلها حالات يكون الانسان فيها ضعيفا، و يخرج فيها أصواتا يدثهها بفتح فمه (حر كة الفتح) وهي حر كة سهلة خفيفة أكثر انتشارا من الضمة. وقال الزجاج الفعل ليس له إلا مرفوع واحد، وينصب عشرة أشياء، وتستخدم الفتحة مع الفعل الماضي لأنه انقضى وزال وأتى عليه أزمنة لا أقل من ذلك، زمان وجد فيه وزمان خبر فيه عنه ، فالفعل الماضي إذن حدث بعيد . "والكسرة تشير إلى علامة وارتباط بين كلمتين وتشبه هذه الحر كة الصوت الذي ينشأ نتيجة احتكاك شيئين ، والاحتكاك علاقة التصاق مباشر". ${ }^{2}$ فللصوائت إذن دور مهم في بناء الكلمة في العربية، وفي تبيان مدلوله، ومراعاته في حشو الكلمة أو في آخرها منا لا يجب إمهاله أو التقصير في الإتيان به، لذا فالاقتصار على دور الحر كة الصوتي مع إغفال الوظيفة الدلالية لما، أمر يرفضه الواقع اللغوي في ضوء المناهج اللغوية الحديثة واليت تقوم على وصف الحقائق اعتمادا على استقراء ظواهر اللغة نفسها، وبعيدا عن التحليل العقلي والتفسير المنطقي.

$$
\text { 2 }{ }^{1} \text { نغسه ، الر من منمد ح، القيمة الوظيفية للصوائت، ص229. }
$$

## 3-الدلالــــــــــة الصَّـــــرفيَّــــــة :

يندر ج ضمن إسهام الصَّوت في خدمة الدَّلالة ما يعرف بالدَّلالة الصَّرفَّةَ، وهو باب لم يغفله الصَّرفيَّون، فقد تنبَّهو' إلى الظَّواهر الصَّوَتية وعلاقتها بالدلالالة. ور كَّزا اهتمامهم على أصوات المدّ الطويلة (الألف - الواو -الياء)، وأصوات المدّ القصيرة، وهي الحر كات الإعرابية
 مبنى الكلمة ومعناها وهذا كله يخضع إلى التفسير اللغوي النّذي يشترط فيه أن يكون مقبولا للظو اهر اللغويَّة ضمن نطاق علم اللغة، والتصريف العربي وقوانينه الصَّارمة 1 .

ومن أبرز الأبواب الصَّرفية الَّي تتجلَّى فيها علاقة الصَّوت بالدَّلالة، باب زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعن، ومعناه أنه كلما طرأت زيادة على عدد الحروف الأصليَّة المؤديَّة لأصل المعن ازداد المعن ودلَّ على تفر يعات جديدة في مفهومه ملم يدل عليها اللفظ في جز جـه الأهلي

ويوضح ابن جني ذلك عندما يُعل الأصوات تابعة للمعاني، فمت قويت قويت ومت ضعفت ضعفت، ويكفيك من ذلك قولمم: قطع قطُّ، و كسر كسَّر، زادوا في الصَّوت لز يادة المعنى، واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه. 2

وتلقَّف الصَّرفيُّن هذه الفكرة وأخذوا يطبقوها على (معاني أبواب الزيادة) فيجدون آثارها واضحة عند بيافم الفرق بين البرد ومعناه والمز يد فيه ومعناه، كأبالثم المشهورة في المزيد على الثالثي البرد ب大رف وحرفين وثالثة أحرف، فقرَّروا أن المعن في (اكتسب) أزيد من المعن في (كسب)، وأن معنى (اعشوشب) أزيد من معنى (عشب)، وأن معنى (قطَّ) أقوى من (قطع).
2 ي ينظر: :داود عبله، دراسات في علم أصوات العربية، مؤ سسة الصباح الكوبيتة، الكو يت، ص200.

ويلخِّص الرضى ذلك بقوله : " اعلم أن المزيد فيه لغير الإلحاق لابد لز يادته من معنى،
لأها إذا لم تكن لغرض لفظي كما كانت في الإلحاق ولا معنى كانت عبثا، فإذا قيل مثلا: إن (قال) .معنى (قال) فذلك منهم تسامح في العبارة، وذلك على نو ما يقال: إن (الباء) في(كفى بالله) و(من) في (وما من إله) زائدتان لا لم تفيدا فائدة زائدة في الكالام سوى تقرير المعنى الحاصل وتأكيده، فكان لابد في الممزة في (أقالي) من التأكيد والمبالغة". 1

ومن ذلك زيادة المبن لزيادة المعن، وقد فصَّل ابن الأثير يف ذلك فقرر :"أن اللفظ إذا
 أكثر مما تضمنه أولا، لأن الألفاظ أدلة على المعاين وأمثلة للإبانة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أو جبت القسمة زيادة المعاني... وهذا لا يستعمل إلا في مقام المبالغة، فمن ذلك خشن واخشوشن، فمعن خشن دون معنى اخشوشن، لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو نو : فعل وافعوعل و كذلك اعشب المكان، فإذا رأوا كثرة العشب قالوا اعشوشب .

فابن الأثير يرى أن زيادة المعنى تقع تبعا لزيادة المبن وهذه الز يادة مقيَّدة بما يعدل به

بل يذهب ابن فارس إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن جميع الأوزان وضعت لمقابلة المعاني، فمثلا: (فَعِل) يكون يُ الوجع غنو: وجبع، وحبط، و(أفعل) للصِّفات بالألوان نو : أهمر

$$
\text { وأسود، و(فُعال) للأدواء. }{ }^{4}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 شرح الشافية ، ص83/1. } \\
& \text { 2 ابن الأئير، الثل السائر، ص15/2/25، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 ينظر: الصاهي يُ فينه اللغة، ص } 171 .
\end{aligned}
$$

ويئئ مصدر (فعيل) للدَّلالة على السَّير كالرَّحيل، وقد يأتي للدلالة على الصَّوت مثل العويل والصَّهيل والزَّئير. ${ }^{1}$ ووزن (نُعال) بضم الفاء وفتح العين ثمُ ألف مدِّ بعدهما، فأكثر ما ما يأتي لما يستكره أو يستقذر أو يكتقر أو يستصغر فمن ذلك: الدُّوار النَّني يصيب الإنسان إذا ركب البحر أو علا في الجو، ... والسُّعال، و كل ذلك مُا يستكره والمخاط، والعطاس، و كل ذلك مما يستقذر والبغاث والجفاء والغبار والمراء و كلها مُا يكتقر، والغلام والقراد والغراب مما يستصغر. 2 "أما مؤنث هذا الوزن والن وهو (فُعالة) فإنَّه يدل دائما على البقية من الشيء الحقير، غو


ومثل هذه القضايا والمعاني جاء هِا القر آن الكريع، عاكسا أثر الصِّيغة الصَّرفية في توجيه




فالر كام مشتق من الرَّكم، والرَّكم ابلممع والضم، ووزن فُعال وفُعالة يدل على معنى المفعول، ومادة ركم المكونة من (الراء والكاف والميم)،" أحل واحد يدل على بتمَّع الشيء، تقول ركمت الشَّيء، ألقيت بعض على بعض، وسحاب مرتَكم ورُكام"." 5

$$
\begin{aligned}
& \text { 1ـ ينظر: الد.لالة الصوَّتية، ص209. } \\
& \text { 2 ي ينظر: كام العر ب، ص39. } \\
& \text { 3 نسسه، ص39. } \\
& \text { 4 } 4 \text { سورة النور، الآية } 43 . \\
& \text { 55 ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ص430. } 43 .
\end{aligned}
$$

ومثله صيغة (المكاء) في دلالتها على الأصوات، على نو ما جاء في قوله تعالى ووَوَمَا
 فالمكاء مصدر على فُعال، لأن الأصوات تييئ عليه كثيرا، كقولمم:النُّاح والصُّراخ، والعُواء والدُّعاء. 2

ومن الزيادة في تصاريف الكلمة مُما جاء في القر آن المدني للدَّلالة على المبالغة ما جاءت
 أَكْتَبَتْ وُو. ${ }^{3}$ رسم المصحف: (اكتسبت) على افتعل والمُنى تصرَّفت واجتهدت في تحصيله، وبالغت فيه من المعاصي. وقيل: نسب الفعل على (افتعل) إلى السيِّة تنغيرا منها وقويلا وتشنيعا



 كان فيُ الأرض أم كان في الجو ومنه تخطف الكرة"."

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سورة الأنفال ، الآية } 35 . \\
& \text { 2ا الفارسي ، الحهة ، ص147/4. } \\
& \text { 3 }{ }^{3} \text { سرورة البقرة ، الآية } 286 .
\end{aligned}
$$


 5 سورة الدج ، الآية 31. 6 6 التحرير والتنوير ،ص255/17 .

ويكثر بجيء صيغة (استفعل) في القر آن الكريم للدَّلالة على المبالغة،غو قوله تعالى


الممزة والسين والتاء من طلب ومشقَّة."2²

 استجاب يدل على قبول الطلب، والسين والتاء فيه للمبالغة، أي تحقيق الططلوب".ـ



 الإنسان وملائمه ... والسين والتاء فيه للمبالغة في قوة التمتُّع."6

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } 1 \text { سورة البقرة ، الآية } 17 . \\
& \text { 22 من أسرار النظم القرآين ، ص55. } \\
& \text { 33 سورة الأنفال، الآية } 09 . \\
& \text { 44 التحرير والتنوير، ص 274/09، } \\
& \text { 55 سورة التوبة ، الآية } 69 . \\
& \text { 6 التحرير والتنوير ،ص258/10. }
\end{aligned}
$$

كذلك في قوله تعالى
 تَعَمَمُوأ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِلِكَ فَتْحَا قَرِبًِا في نوعه، فالسين والتاء للمبالغة.2

كذلك صيغة (استحوذ) في قوله عز وجل
" الاستحواذ الاستيالاء والغلب، وهو استنعال من حاذ حوذا، إذا أحاط شيئا وصرَّفه كيف يريد، يقال: حاذ العير إذا جمعها وساقها غالبا لما، فاشتقوا منه استفعل للَّذي يستولي بتدبير ومعالجة، ولذلك لا يقال استحوذ إلا في استياء العاقل، لأنه يتطلب وسائل الاستياء؛ ومثله استولى، والسين والتاء للمبالغة في الغلب". 4

ومنه كذلك قوله عز وجل


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة الفتح، الآية } 27 . \\
& \text { 2 ينظر: التحرير والتنوير، ص209/27 الانية } \\
& \text { سورة البادلة ،الآية19. }{ }^{3} \text { ، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 55 سورة التوبة، الآية } 07 .
\end{aligned}
$$




للتأكيد".

أَمثَثَلُكُمُ ، 4 " "فالسين والتاء للتأك كيد". 5


الرضا الكامل الشَّديد، لأن هذه الصيغة تُشعر بالمبالغة مثل الغفران والسُّكران والعصيان".'

غَيرِ هَاسِنِّهُ. 7 "فكلمة( أسن )، وصف من أسن الماء من باب ضرب ونصر وفرح، إذا تغَّرّ لونه ، وقرأ ابن كثير (أسنٍ) بدون ألف بعد الممزة على وزن فعِل للمبالغة."8

3 التحرير والتنوير، 151/10.

5 5 التحرير والتو ير، ص200/10
66 التحرير والتنوير ، 149/10.
7 سورة عمد، الآية 15.
88 التحرير والتنوير، ص 97/26.

كما يكثر في كتاب اللّ عز وجل أن تأتي الصيّغ الصَّرَّيَّ المزيدة، دالة على التكلف من


 ما". 22 "ويو أن يكون اختيار صيغة المغنّر ين من لطائف القر آن لتشمل الَّذين صدقوا في العنر والَّذين كذبوا فيه." ${ }^{3}$

 (ير تدد) افتعال من الردِّ دال على معنى التعمُّد والتكسُّبُ لأنه متكلف، إذ من باشر دين اللق يبعد أن يرجع عنه"."





رَّحِيمًاً). ${ }^{1}$ "رسم المصحف: (تعمَّدت) على (تفعَّل)، دال على التكلف، قيل: وقد تعمَّده،
وتعمَّد له: قصد."22


 وفيه دلالة على التكلف، من التبرج : التبختر والتغنج والتكسُر ".

 لَعَلَّهُمْ شَحْذَرُوبَ ووجَّه الزخشري الصيغة على معنى التكلف، فقال : "ليتكلفوا الفقاهة فيه، ويتجشَّموو المشاق في أخذها وتحصيلها." ${ }^{6}$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة الأحزاب، الآية } 05 . \\
& \text { 2 الصيغ النعلية في القرآن الكريم، أصواتا وأبية ودلالة، ص986. } \\
& \text { 3 سورة الأحزاب، الآية } 33 . \\
& \text { 44 البحر اليّط، ص223/07. } \\
& \text { 5 سورة التوبة، الآية } 122 . \\
& \text { 6، الكشاف، ص108/3. }
\end{aligned}
$$




" فـــــــ(يسارعون) تدل على المشار كة استعملت بدلا من (يسرع) للدلالة على مبالغة مرضى القلوب من المسلمين في الإقبال على اليهود والنصارى ومو الاتمم، وأفم يتسابقون إلى ذلك، ولأن الفعل (يسارعون) ضمن معنى فعل آخر وهو(يدخلون) ليكون المعن، يسارعون بالدخول في الكفار والارتاء في أحضافم والاتصال هم أي يدخلون فيهم ويصبحون منهم"."

على أن صيغة المفاعلة تدل في أشهر معانيها على المشار كة، من ذلك ما جاء يف قوله

 بغير ألف، وقرأ الباقون (عاقدت) وهو الاختيار،لأن المفاعلة لا تكون إلا بين اثثين والمعاقدة: الحالفة. "4

ومن ذلك
 3 سورة النساء، الآية 33.
4 ابن خالويه، إعراب القراوات ،ص 133. 5 سورة الجادلة، الآية 08.

التَّفاعل، من ناجى المزيد، وقرأه همزة ورويس ويعقوب (وينتجون) بصيغة الافتعال من بنا


كذلك من دلالة الصيغ الصَّرفية، دلالة المطاوعة الَّي يمنحها صيغة (تفعَّل) في غو قوله
تعالى
 عَذَابُّ أَلِيمُ, ، '، "رسم المصحف:( يتسلَّلون) على (تغنَّل) الدال على المعاودة وحصول
الشيء مرة بعد مرة."3





رسم الصحف: (نزيَّلوا) على (تفعَّل) دال على المطاوعة، يقال: زيَّلته فتزيَّل، أي فرَّقته فتفرق. وقيل هو هنا بمعنى التفرُق والتميُّز من غير مراعاة مطاوعة لفعل فاعل، لأن أفعال 5 المطاوعة كثيرا ما تطلق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة المبنى على زيادة المعنى

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 التحرير والتويري، ص31/28. } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سورة النور، ص636 } 6 \\
& \text { 3 الصيغ الفعلية، ص } 990 . \\
& \text { 4 سورة الفتح، الآية } 25 . \\
& \text { 5 ي ينظ: التحرير والتنوير، ص ص 192/26. }
\end{aligned}
$$

فهذه نماذج منتقاة من آيات متفرقات من السور المدنية، جاءت فيها الصيغ الصرفية مساهمة في إبراز الدلالة وإيضاحها، ومعينة على ضبط دلالات الصيغ الصرفية في اللغة العربية.

## ثـــانيا : دلالــــــة الظَّــواهــــــر التَّشكيـــــــلية :

-1
تعد هذه الجزئية تتمة لما تحمله الصيغة من إيضاح للدلالة وتبياها، إلا أنه تَّ إدراجه ضمن دلالة الظواهر التر كيبية، لماهية التشديد وذلك كونه تضعيفا للحرف، وإتيانا به مرتين حال سكونه، وحال حر كته.

وين القر آن الكريع كثر بكيء وزن (فنَّل) وهو في أشهر دلالاته دال على معنى الكثرة،
حتى دفع ذلك بعض اللغويين إلى أن يتصوَّر أن هذا الوزن لا يراد إلا لهذا المعنى، فقال :"(فعَّلت) لا يكون إلا للتكثير، كقولك : أغلقت الباب وغلَّقت الأبواب، فإن قلت غلَّقت لم
يجز إلا على أن تكون قد أكثرت إغلاقه"."

ومن ذلك ما جاءت به القراءات لقوله تعالى
 وقرأ الباقون (للوَّوْ) مشدَّدة، فأما التخفيف فيصلح للقليل والكثير، وأما التثئقل فيختص بالكثرة"." "وهذا الوصف نزل في عبد اللهّ بن أبي، لَّا قيل له: تعالى يستغفر لك رسول الكّ الهُ صلى اللّا عليه وسلم، فحرَّك رأسه استهزاء."4


$$
\text { ³ 2 سورة النانقون، الآية } 05 .
$$

4 القرطي ، الجامع لأحكام القر آن ، ص 128/18.
"فلفظة (لووا) صورة معبرة عن تصرف وحر كة يقوم هِا المنافق المراوغ، (فلوُو)
بالتشديد دالة على الكثرة، إذ تقتضي كثرة اللَّلي منهم، أي لوى جمع كثير منهم رؤوسهم ." وهذا السلوك، إنما هو ناجم عن خبث ومكيدة، وسوء نيَّة من صاحب، و كلمة (لوَّو) كلمة متحرِّكة تحمل حر كة اللَّلي والنَّفس اللَّئيمة المنبعثة منها.
 يَأَتِيَ. مِن كُلِ فَجّ عَمِيقِ تم صار .مععن بلغه الحبر، فجاء منه آذن بمعنى أخبر.
"وأذَّن بما فيه من مضاعفة الحروف مشعر بتكرير الفعل، أي أكثر الإخبار بالشَّيء، والكثرة تحصل بالتكرار وبرفع الصَّوت القائم مقام التكرار. ولكونه بمعنى الإخبار يعدَّى إلى المفعول الثاني بالباء". 3 "و سياق الآية أمر سيدنا إبراهيم بإبلاغ الناس بفريضة الحج، وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: لَّا أمر إبر اهيم عليه الساام بالأذان تواضعت له الجبال، و خفضت وارتفعت له القرى". 4

فإذا ما نظرنا إلى معنى التكرير، المرجو منه حصول التبليغ، والَّذي يمنحه الصَّوت المضعَّف، ونظرنا إلى سياق الآية، ظهر بصورة جليَّة العلاقة الواضحة بين التضعيف الَّذي يطبع صيغة (أذنّن) و بين معنى التكرير والتبليغ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { التحر ير والتنوير، ص244/28. } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سورة الحج، الآية } 27 \text { ورير } 27 . \\
& \text { 3 التحرير والتنوير، ص242/17 الانية } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { الرازي ، التفسير الكبير، ص 28/23. }
\end{aligned}
$$



فصيغة (قطّعت) جاءت للدلالة على الكثرة،"فالتقطيع المبالغة في القطع، وهو فصل بعض أجزاء شيء عن بقيته، والمراد : قطع شقة الثوب، وذلك أنَّ الَّني ير يد اتخاذ قميص أو نوه يقطع من شقة الثوب ما يكفي كما ير يده، فصيغة الشدَّة في القطع للإشارة إلى السرعة في إعداد ذلك هم فيجعل هم ثياب من نار، والثياب من النَّار ثياب مرقة للجلود وذلك من
شؤون الآخرة. "2

على أن صيغة التشديد هذه (فعَّل) قد تخرج من معنى الكثرة إلى معاين أخرى قر يبة من هذا المعنى، كدلالة التشديد لصيغة (فرَّضناها) من قوله تعالى سُورَةُ أَنزَلْتَنَها وَفَرَضَنَنَها
 بتشديد الرَّاء للمبالغة ، مثل نزَّل المشدد."4
"ورجَّح ابن خالويه قراءة التشديد على معن: بيَّاها وفصَّناه وأحكمناها فرائض غتلفة". 5 "وقال الفراء: من شدَّد فمعناه: فرضناه عليك وعلى من يبيء بعدك، فالتشديد للتَّكثير والدَّوام، ومن خفَّف يجعله من الفرض فرضنا، لأن اللّ تعالى ألزم العباد به لزوما لا يفارقهم حت الممات". 6

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة المج، الآية } 19 . \\
& \text { 2ا التحرير والتنوير ، ص 230/17. } \\
& \text { 33 سورة النور ، الآية } 01 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 ينظر : ابن خالويه ، إعراب القراءاءات ، ص } 98 . \\
& \text { 6 نسسه ، الصفحة نسسها . }
\end{aligned}
$$

"فمعن المبالغة من حيث إفا حدود وأحكام فلا بد من المبالغة في إيباها ليحصل الانتياد
لقبولما، وأما التكثير فلوجهين (أحدهما) أن اللّا تعالى بيَّن فيها أحكاما غتتلفة، و(الثان) أنه سبحانه وتعالى أوجبها على كل المكلفين آخر العمر ."1 ${ }^{1}$

وذهب القرطبي إلى أن معنى التشديد: قطَّناها في الإنزال بنما بنما، والفرض القطع،
ومنه فرضة القوس. وفرائض الميراث وفرض النفقة، وعنه أيضا "فرَّضناها"، وقيل: هو على التكثير، لكثرة ما فيها من الفر ائض ${ }^{2}$.

وإن كانت هذه المعاني تشترك في دلالة عامة، فسياق الآية جاء في سورة النور، وهي
متضمنة الأحكام مهمة في بال الميراث والنفقة وفهم الحقوق وتبيين الواجبات، ومن هنا كان ذكر الفروض تبيانا لما وتأكيدا على وجوب الالتزام كا مع تفصيلها وبيان أحكامها، وبذا كله


كذلك من دلالة المبالغة اليَ يمملها التشديد ما جاء به قوله تعالى وهُ لَن تَنْفَكُمْم

"قرأ الجمهور (يُفصل بينكم) بيناء (يُفصل) للمجهول ينفَّا، وقرأه عاصم ويعقوب (يُفصل) وقرأه مزة والكسائي وخلف (يُفصِّل) مشدَّد الصَّاد مكسورة مبنيا للفاعل مبالغة في الفصل ، والفاعل ضمير يعود إلى الله المعلوم من المقام . وقرأه ابن عامر (يفصِّل) بضم التحتيَّة

،ط1، 1981/م، ص1401/23.

2 القرطي ، البامع لأحكام القر آن، ص 158/12. 3 سورة المتتحنة، الآية 03

وتشديد الصَّاد مفتوحة مبنَّا للنائب من فصَّل المشدَّد. فمن شدَّد فلأن ذلك أيين في الفعل الكثير المكرَّرَ المتردِّد". 1

 والمضاعف للدلالة على قوة الفعل، فيجوز أن يكون من قلب الشيء إذا تأمل باطنه وظاهره ليطّّع على دقائق صفاته، فتكون المبالغة راجعة إلى الكمِّ أي كثرة التقليب، أي تردَّدوا آراءهم وأعملوا المكائد والحيل للإخرار بالبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين . "وييوز أن يكون (قلَّبوا) مبالغة في قلب الأمر إذا أخفى ما كان ظاهر| منه، وأبدى ما

$$
\text { كان خفيضا، كقولم : قلب له ظهر الجنن". } 3
$$

"ويجوز أن يكون (قلَّبوا) من قلب بمعن فتَّش وبحث، استعير التقليب للبحث والتفتيش
لمشابهة التفتيش للتقليب في الإحاطة بكال الشيء كقوله تعالى ((نأصبح يقلِّب كفَّهـ))فيكون المعن، أنَّهم بكثوا وتجسَّسوا للاطلاع على شّأن المسلمين وإنخبار العدوِّ به. 4

ويف صيغة (قلَّبو) إياء .مدى مكر المنافقين وتربُصهم بالبي صلى اللّا عليه وسلم،
واتِّخاذهم جميع الو سائل والطرق لنيل والكيد له عليه الصالة والساملام.



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 القرطي، جامع لأحكام القر آن ،ص55/18. } \\
& \text { 22 سورة التوبة، الآية } 48 \\
& \text { 3 ينظر: التحرير والتنوير، ص219/10 } \\
& \text { 4 نفسه، ص 219/10. }
\end{aligned}
$$

 عَزِيزّ ع ،، ${ }^{1}$ "فلفظة (هدِّمت) من هدمت البناء أي نقضته فاهدم". 2"وقراءة التشديد من المبالغة، أي المبالغة في المدم، أي لهدِّمت هدما ناشئا عن غيظ بكيث لا يبقون لها أثرا".'وٌهذا ديدن الكارهين لِأن يعبد الله في الأرض، إلا أن رمهة ربِّ العالمين أوسع من أن ينال بيوت اللهّ هـديم أو تخريب .

 الدَّال على شدة حصول العوق، يقال: عاقه عن كذا، إذا منعه وثَّطّه عن الشَّيء، فالتضعيف فيه للشدة والتكثير، مثل قطُّع الحبل، إذا قطعه قطعا كبيرة .... والمعنى يعلم اللهّ الذين ير صرون على تثبيط الناس عن القتال، والخطاب بقوله (منكم ) للمنافقين الَّذين خوطبوا بقوله ((لن ينفعكم الفرار))". 5

ومن الملاحظات الدقيقة للشيخ الطاهر بن عاشور للكلمات الَّي صبغها التشديد بدلالة



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة المج، الآية } 40 . \\
& \text { 22 القرطي، الجامع لأحكام القر القآن ، ص70/12. } \\
& \text { 33 التحرير والتنوير، ص277/17. } \\
& 4 \text { " سورة الأحزاب، الآية } 18 . \\
& \text { 55 التحرير والتنوير، ص 294/21. }
\end{aligned}
$$

 له بفتح السين خنفة إذا أوجد له فسحة في مكان، وفسح المكان من باب كرم إذا صار فسيحا، ومادة التفعٌّل هنا للتكلف، أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان وذلك بمضايقة الجلَّاس". 2
"فالمولى عزو جل لَّا فَى عباده المؤمنين عمَّا يكون سببا للتباغض والتنافر، أمرهم الآن .ما يصير سببا لز يادة الخبة والمودة، وقوله (تفسَّحوا في البالس ) تو سعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض، من قولمم : افسح عني، أي تنح، ولا تتضاموا، يقال بلدة فسيحة، ومغازة فسيحة، ولك فيه فسحة، أي سعة."3
"فسياق الآية تأديب للمسلمين وتوجيهمم لحسن سلوك بكا يمقق الأنس وينشر الخبة بل إن التفسُّح في الآية الكريمة أوسع من المكان، ذلك أن من وسَّع على عباد الله أبواب الخير والراحة، وسَّع اللّ عليه خيرات الدنيا والآخرة، ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسُّح في الجلس، بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم، وإدخال السرور في قلبه، ولذلك قال عليه السام " لا يز ال الله في عون العبد مازال العبد في عون أخيه المسلم".

فمجيئ الكلمة في العر بية على وزن من الأوزان ، إنا يؤتى به لتحديد دلالة معينة ، تغهم من سياق الكلام ومما ضبطه العلماء وأهل المعاجم للأوزان وما تأتي به من معاني، وهذا تعد الأوزان والصيغ الصرفية رافدا من روافد إظهار الدلالة وتجليها .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' }{ }^{\text {' }} \\
& \text { 2 التحرير والتنوير ، 37/28. } \\
& \text { ³ الرازي، التنسير الكيبر ، ص279/29/2720 } \\
& \text { 4 نغسه، ص270/29. }
\end{aligned}
$$

## 2- دلالــــــة الإدغـــــام:

يُفسَّر الادغام كظاهرة صوتية، تقوم على زيادة مدة النطق في صامت ما، مع طلب
الخفة والسهولة، إذ فيه إخفاء صوت ما و إفناءه في ما يماثله أو ما يقار به، وهذا المفهوم الصوتي قد يلقي بظلاله يف بعض المواضع فيظهر بصورة جليَّة واضحة، إذ مُا يظهر منه في القر آن المدي،



أَأَاَخِرَة إِلَّا قَلِيلُ و، 1

فهنه الآية خطاب للمؤمنين للتحريض على الجهاد في سبيل الله، بطريقة العتاب على التباطؤ، بإجابة دعوة النفير إلى ابلجاد، ولا اختالاف يين العلماء في أن الآية نزلت عتابا على من تُنَّف عن غزوة تبوك، إذ تُلَّف عنها قبائل ورجال من المؤمنين، والمنافقون. ${ }^{2}$

وتنطوي هذه الآية على مفارقة عجيبة تبدع في رسم مشهد مؤثر، فوسط النداءات الطويلة المتلاحقة الَّتي تحث المؤمنين على النفير، ترسم صورة شاخصة ييدو فيها هؤلاء وقد ركنوا إلى الأرض وأخلدوا إليها، وقعدوا عن كل همة، ولم تفلح محاولات الاستنهاض الَّي بذلت لأجلهم. هذه الصورة يرسمها جرس "اثَّاقلتم" وإيقاعها، إذ يتصور الخيال ذلك الجسم


و"آَّاقلتم": أي تباطأتم وتقاعست، والتثاقل: تكلف الثقل، أي إظهار أنه ثقيل لا يستطيع النهوض. والثقل حالة يف الجسم تقتضي شدَّة تطلُّبه للتزول إلى أسفل، وعسر انتقاله،

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سورة التوبة، الآية } 38 \\
& \text { 2ـينظر: التحرير والتنوير، ص38 ص195/10،196، } \\
& \text { 3 ينظر : سيد قطب ، التصوير الفي فيُ القر آن ،دار الشُروق ، القاهرة ، حط ، دت ،ص } 78 .
\end{aligned}
$$

وهو مستعمل هنا في البطء بحازا مرسالا. وفيه تعريض بأن إبطأهم ليس عن عجز، ولكنَّه عن تعلُق بالإقامة في بلادهم وأموالمم. 1

ويرى كثير من الباحثين "أن في إدغام التاء من "تثاقلتم" مع الثاء ليكون منهما معا ثاء
مشددة أطول في نطقها مدة من الصوت المفرد وأكثر دلالة على إفراغ الطاقة والركون إلى المكث والتخلف وذلك بإياء الصوت". ${ }^{2}$ بل ترى فخرية غريب قادر "أن كل صوت من أصوات اثاقلتم إلى الأرض يستشف منه دلالة التباطؤ والسكون والإخلاد إلى الأرض أي دلالة التقاعس والتكاسل. فالثاء صوت مهموس رخو يتوقف الوتران الصوتيان عن الحر كة عند النطق به، ليخرج ببطء وتراخ دون جهد زائد، وهو بسماته هذه وسكونه يماكي تباطؤ المتناقل وتوقفه عن الحر كة، ثم إن تعلق مقدمة اللسان بالأسنان الأمامية وشدة التصاقه هِا في أثناء النطق بالثاء، يماكي تعلق المتثاقل و شدة تسسه بالقعود، ثم إن حبه للقعود يتضاعف ويتمادى .ما يشير إليه الألف (الفتحة الطوية) والتضعيف (تشديد الثاء)"3، ثم إن الصوت المضعف (المشدد) الَّذي ينطق بمدة أقصر وبذل بكهود أقل مما لو نطق صوتان متماثلان، يتناغم ورغبة المتثاقل في صرف بهود قليل (أدن جهد). فالمد يشير أيضا إلى إطالة حالة التباطؤ وتماديها ودوام تلكؤ المتقاعس حت يصل إلى ذروته، وهذا ما يعبر عنه صوت القاف القصي الانفجاري المهموس، الَّذي يممل دلالة السكون من خلال توقف الوترين الصوتيين عن الحراك في أثناء النطق به، ومن خلال كونه صوتا وقفيا .

1 ${ }^{1}$ ينظر :بين دومة ، خالد قاسم ،دلالات الظاهرة الصَّوَّية في القرآن الكري؟، عالم الكتب الخديث إربد ، الأردن ، 237 ،
2006، ص237 نقلا التحرير والتنوير ، 96/10.
2 تمام حسان، اجتهادات لغوية ،عالم الكتب ، القاهرة ، ط1، 2007،ص265.
 الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، 2011 ،26.
"ثم إن ما تتضمنه الميئة النطقية للقاف من ضغط وحبس للهواء وانفجاره وبحيء الفتحة لقصيرة المتسمة بالخفة والحر كة اليسيرة بعده، يصور تصويرا حر كيا مشهد المتثاقل الذي يضغط على نفسه وبقوة كي ينهض، غير أن التصاقه وتسكه بالر احة والسكون بما يشير إليه صوت اللام الساكن الواقع بعده يمد من حر كته، فسرعان ما يقع ويرتد إلى موضعه أو إلى أبعد من مو ضعه ومكانه السابق، وهذا ما يشير إليه صوت التاء الَّذي يعد أبعد خرج جا من الثاء وتنبثق من وجود التاء بوارد التوقف والسكون، لكونه صوتا وقفيا هامسا، يتوقف الوتران الصوتيان عن الحر كة في أثناء خروجه، وبيئ الضمة القصيرة اليت تتسم بالثقل، يظهر ازدياد تثاقله، وتنتم الكلمة بصوت الميم الساكن الذي تطبق الشفتان حال النطق به، ليعبر عن التوقف الكلي للمتثاقل عن الحر كة وإطباق حالة السكون، ثم إن حيادية اللَّسان، وانبساطه وعدم تحر كه في داخل الفم في أثناء النطق به يشير إلى الانبساط والسكون والر احة التي ينشدها المتثاقل."1 "من هنا فالقرآن يستثمر هذه الخاصية في اللغة العربية، في رسم صورة المتثاقل عن الجهاد، وشدة الروابط الأرضية الَّي تشده للقعود وعدم الخروج، كما أن الكلمة ترسم هيئة المتتاقل والحر كة المزدوجة له في القعود عن الجهاد، حتى ينتهي إلى التشبث بالحياة بقسوة وعنف كقوة المقطع الأخير (ت) في كلمة (اثاقلتم). فإيقاع الكلمة يرسم المعنى المراد بكل تفصيلاته هيئة، وحر كة، وصوتا، وهذا منتهى التعبير الإيقاعي المعجز ."2

ومن دلالة الإدغام ما جاء في قوله تعالى
 المشاقة والمعاداة، وقد أوثر هذا الفعل عنا لوقوع الكالام عقب ذكر حدود الله، فإن المادَّة 3 سورة الجادلة، الآية 05.

مشتقة من الحدِّ لأن كلَّ واحد من المتعادين، كأنه في حدٍّ خالف لمد الآخر مثل ما قيل أن العداوة مشتقة من عدوة الوادي، لأن كلاَّ من المتعادين يشبه من هو من الآخر في عدوة
" والحادَّة : المخالفة، فكأنه الممانعة"2. "والحاء والدَّال أصلان: الأوَّل المنع، والثاني



"لقد تكرر في النص الكريم، صوت الدال ثلاث مرَّات، وهو صوت انفجاري (شديد)
يتَّسم بالقوة، ويولد وروده وتكراره في سياق الآية، جرسا وإيقاعا قويا شديدا موائما مع موقف إظهار السخط والعذاب الإلاهي لمن يبادر الله سبحانه وتعالى بالحادًّاة والحرب." ${ }^{\text {اللا }}$ "ويعكن القول إن الصورة الصَّوَتية الأولى لفعل العادَّة (مدغما) تناسب الصورة الطبيعية
 ينطوي في حقيقته على إخفاء صوت عن طريق دبكه - أو إدغاهه - يف صوت آخر من جنسه، وهذا يَّسق مع مبدأ المساترة الَّذي تتبناه الحادَّة الأولى. "6

$$
5 \text { فخرية غريب قادر ،جليات الدَّلاة الإيكائية في الخطاب القرآي ، ص60. }
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 التحرير والتنوير، ص23/28. } \\
& \text { 2 ا ابن فارس، مقايس اللنة، ص 04/02. } 0 \text { ص. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }{ }^{4} \text { سورة التوبة، صالآية } 63 \text {. } 63 \text {. }
\end{aligned}
$$

"كما أن الصورة الصَّوتية الثانية لغعل العادَّة (مفكو كا) تناسب الصورة الطبيعية الثانية
للمحادَّة الَّتي تتخذ من الجاهرة وسيلة لما، وذلك من حيث إن فك الإدغام يتمثّل في إظهار صوت بعد أن كان مدغما في صوت آخر من جنسه، وهذا ما يَّسّق مع مبدأ الباهرة الَّذي تعتمده الحادَّة الثانية". 1

وفي سياق الإدغام ودلالته كذلك، جاء تكرار الباء يف كلمة (تبون)، (يكبكم)، في
 غَفُورٌ رَّحِمٌٌ و"، 2 و والملاحظ أن تكرار الباء في الموضع الأول قد جاء مع الإدغام عن طريق التشديد مُا أضفى على الكلمة نوعا من الإجلال والوقار يزيد عبة العباد لربم فهي ليست
 لحبتهم إياه، فقد جاء التكرار بفك الإدغام في الصَّوت المشدَّد مناسبا، لمضاعفته سبحانه تلك الحبة عليهم، كما أن لهذا الفك لإدرغام معن آخر نستطيع أن نستشفه من الآية وهو أن في لفظ (يكبكم) بفك الإدغام من الرقة ما ليس في اللفظ المدغم، فالنَّاطق بالكلمة هذه الطريقة يستشعر - وله المثل الأعلى - يف اللفظ تدليلا وتنغيما للمخاطبين، كما يوحي تكرر الباء الشغهية ذات المخر ج القر يب بز يادة تتر يبه سبحانه إياهم ومضاعفة الخبة لمم إزَّاء عبته إياه



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { نفسه ، الصفحة نفسها . } \\
& \text { 2 سورة آل عمران، الآية } 31 . \\
& \text { 3 ينظر: الإعجاز الصوتي، ص107،108. }
\end{aligned}
$$

 خيرية سماع البي صلى الله عليه وسلم ورمة لا تدخل عليكم سوى بالخير، يستر عيوبكم ويخنيها ويتغاضى عنها، ولا يضضحكم رممة بكم، ثم إن عدم وجود الغنة فيها يوحي بتمية هذه الحقيقة، وسرعة للاق الخير المنبعثة من ذات البي صلى الله عليه وسلم بالناس وبالمؤمنين، وأهنا حقيقة محجو بة (مستورة عن إدراكهم و بصائرهم) ". 2

تُجَمَحْونَ اليربوع أو المسلك الضيِّق المستتر الذي يحتاج الدخول إليه جهدا ومشقة. وورود هذه اللفظة هيأهنا معبرة معضدة لبنيتها الدَّلالية ومصورة لما لاسيما في سياقها، وذلك من عدة أوجه: - يُتاج نطق لفظة (مدَّخل) إلى جهد كبير نتيجة توالي المشددات، و كذا يحتاج الدخول إلى المسلك الضيق إلى جهد ومشقة.

- يوحي إدغام التاء في الدال برغبة الداخل في الاستتار والتخفي بأقصى سرعة ممكنة، وهذا ما يحققه التماثل (الإدغام) الَّذي هو في جوهره إدخال صوت في صوت آخر ودبحه وإخغاؤه في، كما يُغيب الادغام التمهُّل والتريُّث الموجودين في (متدخلا) وذلك أن (مدَّخلا) يستغرق نطقها زمنا أقصر من زمن (متدخلا).

كذلك منا ورد في الذكر الحكيم، صيغة (يشاقِّ) بالإدغام و(يشاقق) بالفك وذلك في
 وي قوله تعالى

 ويذهب البقاعي في بيان موجب الإدغام وفكه، مذهبا أظهر فيه استطاعته على تلمس الدلالة الصوتية الدقيقة لإدغام وفك الادغام، وربط ذلك بسياق الحال، وخلاصة رأيه في الآيات الثلاث :

1- ترك الإدغام على حاله في آية (الحشر)، لأن اليهود ما أظهروا معاداة، وإنَّما كان ما فعلوا مكرا ومساترة، و لم يعد ذكر الرسول صلى اللّ عليه وسلم، تفخيما له بإفهام أن مشاققته مشاققة لله، وإشارة إلى أفم بالغوا في إخفاء مشاقتهم، فلم يظهر عليها غير اللّ، فلم يكصل
 حين أعلمه الله .عكرهم، بخلاف ما هو بي في الأنفال. 4

$$
\text { 12 }{ }^{1} \text { سورة سورة النساء ، الآلية } 104 \text { الآية } 115 .
$$

 ،ادار الكتب العلمية ، بيروت لبنان،1995/01415م، اصم 515/07.

2- إن المقام في (الأنفال) اقتضى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنَّهم مكروا به، كما


"وهو - صلَّى الله عليه وسلم - أخفى أمر هجرته وأعمل الحيلة في الخلاص من مكرهم، على حسب ما أمره الله به فحصلت المفاعلة".2 "وأظهر الإدغام في المضار ع لأن القصة للعرب، وأمرهم في عدواتمم كان بعد الهجرة شديدا وبعاهرة، واختاروا أن يكونوا .كخالفة الأوامر والنواهي في شق غير الشق الَّذي فيه حزب الهدى في مكر منهم وخداع وشاقوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بإشهار السَّيف جهرا، فناسب ذلك فك الإدغام."3

3- "أظهر القاف في آية النساء - أي فك الإدغام- إشارة إلى تعليقه بالجاهرة، ولأن السياق لأهل الأوثان وهم مجاهرون، وقد جاهر سارق الدِّرعين الَّذي كان سبب لتزول الآية في
آخر قصته."44

كذلك ورد لفظ "يرتد " بالإدغام مرَّة واحدة، في قوله تعالى يَيَّأَهُّا أَلَّذِينَ ءَامَنْوا



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سورة الأنفال، الآية } 30 . \\
& \text { 22 البقاعي، نظم الدرر، ص 515/07 } \\
& \text { 33 نفسه، ص194/318 } \\
& \text { 4 نغس،، ص 318/2. }
\end{aligned}
$$



"فالارتداد في الدين يتَّخذ طريقين : الأولى طريق السريَّة والخفاء، ويناسبها الادغام لأنه في حقيقته إخفاء للصوت، والثانية طريق الباهرة والإظهار، ويناسبها الفك لأنه في حقيقته إظهار للصوت." ${ }^{3}$

كذلك من المتقابلات التّي ذكرها خالد بن دومة للإدغام وفكه، ما جاء في قوله
 كَرِيمٌ

"فالتقابل حاصل بين(المصَّدقين)، و(المتصدقين)، ويككن القول أن لصيغة (المصَّدِّقين)في آية الحديد دلالتين، الأولى: الإكثار من الصَّدقة، والثانية إخفاء الصَّدقة والسريَّة فيها وربما تتتمل دلالة ثالثة تتمثل في لصوق هذه الصفة هم حتى صاروا يعرفون هِا "6. " كما أن صيغة

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 54 \text {. } 1 \\
& \text { 2 سورة البقرة ، من الآية } 217 \text {. } \\
& \text { 3 دلالات الظاهرة الصوتية، ص178. } 17 \text { ص18 } \\
& \text { 4 }{ }^{4} \text { سورة الهديد، الآية } 18 . \\
& \text { 5 سورة الأحزاب، الآية } 35 . \\
& \text { 6 دلالات الظاهرة الصوتية، } 187 .
\end{aligned}
$$

(المتصدِّقين) في آيت "الأحزاب" و"يوسف" لها دلالتان: الأولى الإطلاق، أي أن الله عز وجل يجزي المتصدِّقين مطلقا على اختلاف درجات تصدُّقهم، وعلى تعدد حالاهِا، والثانية التكلُّف، أي ممل النفس على التصدق."1

ويقول البقاعي فيُ موجب الإبدال والإدغام في آية الحديد، ما نصُّه " ولعلَّه أدغم إشارة إلى إنفاء الإكثار من الصَّدقة حتَّى تصير ظاهرة. "2 "وعن موجب ترك الإلِّبدال الإبدال في سورة الأحزاب يقول "والمتصدِّقين : أي المنفقين أموالمم في رضى اللّ بغاية المهـد من نفوسهم؟ .ما أشار إليه إظهار التاء فرضا وتطوعا سرَّا وعلانية ، و.عا أشار إليه الإظهار أيضا تصديقا

$$
\text { خلشوعهم". } 3
$$

وللفارسي تعليل آخر للتخفيف والتشديد في صيغة (المتصدقين ) من سورة الحديد، يقول" وحجة من قال: (الصدقينن) فخفف، أنه أعم من (الصصدِّين)، ألا ترى أنَّ (المصَّدِّقين) مقصور على الصَّد ، و(المصدِّقين) تعم التصديق والصَّدقة، لأن الصدقة من الإممان فهو أذهب *) ${ }^{4}$.

كذلك من المعاني المستوحاة من ورود التر اكيب والصيغ وفق ظاهرة الإدغام، ما علَّلت

 "أصل (المطهر) هو (المتطهر)، ونلحظ أن اللفظة متمكنة في موقعها وتدل وفق مبدأ المساترة

| . 188 |
| :---: |
| ² ينظر: نظم الدر ر، ص 105/6 450/7. |
|  |  |
|  |
| الوبة، الآية 108. |

والخفاء (إحدى آليات الإدغام ) على حرص المؤمنين (الصحابة) على تطهير بواطنهم وتخليصها من الشرك؛ فمن طهارة القلب تنبثق طهارة البدن، لذا ابتعدوا عن الرياء وحب الإعلان والظهور، ثم أن التشديد يوحي .مضاعفة جهدهم لأجل الحفاظ على سالمة القلب (قلوهمم) من الر ياء ومن درن الشرك و النغاق."1

وهكذا إذن بند معاني المساترة والخفاء يوحي هما الادغام، وللمجاهرة والاعلان فك
الادغام، كما أن طول زمن نطق الصامت حال إدغامه، توحي بطول مدة الحالة النفسية أو المعن الَّذي تُعبر عنه الكلمة.

على أن هذه التأويالت تبقى اجتهادات للباحثين ولمن سبقهم من علماء الذكر الحكيم، وهي إن دلت على شيء فإفا تدل على الإعجاز الصوتي في كتاب الله عز وجل . ثالـــثا: دلالـــة الظَّوّاهر ما فوق التشكيلية: -1

يتميز النسيج المقطعي للغة العربية، أنَّه يسير وفق توزيع يكقق موسيقية اللغة العربية، وهو يتخذ أشكال عدة تتوزع مابين الوزن الشعري، وعناصر إيقاعية مصاحبة للكالام، وما بين التوازن، الظاهر بشكل بارز في النص القرآن، وعلى أساس نظام المقاطع، تحدث العلماء عما أسموه الإيقاع الشعري والإيقاع المتوازن للقر آن .

فالإيقاع - كما تم تناوله أنفا - ظاهرة صوتية أعم في الوزن في الكالام المنظوم (وغير المنظوم ) وهو وقف على المادة الصوتية لا يتعداها وفي ذلك ما يفسر غياب مصطلح الإيقاع من علم العروض ونيابة مصطلح الوزن عنه في الدلالة على موسيقى الشعر فيه. 2

$$
\text { 1 بجليات الدلالة الإيحائية، ص } 99 .
$$

2 ينظر: الطرابلسي عمد المادي ، في مفهوم الإيقاع ،ص 12، 13 ،نقلا عن: القضايا التطريزية ،ص127/2.

فمفهوم الإيقاع و إن كان قد التبس - فعلا- ـهفهوم الوزن حت غلب على أذهان الكثير ين أن هذا هو ذاك بعينه ،وأن مصطلحي الإيقاع والوزن مترادفان .فإن ذلك بالصلة الحميمة بينهما وهي صلة الأصل بالفرع والكل بالجزء. ومما يفسر ذلك أيضا أن للوزن حضورا دائما في الشعر القديم وشاملا لأطراف النص، أما الإيقاع فحضوره عرضي غير مقيد ولا مشروط. فكانت النتيجة أن استأثر الوزن باهتمام علماء العروض ونقاد الشعر فقل اهتمامهم بغير الوزن من ظواهر الكلام الإيقاعية بل صرفت أنظارهم أيضا من ملاحظة الايقاع الَّذي يكون يف بئ بعض

والإيقاع كما يشمل الوزن فإنه يشمل عناصر أخرى نو حسن توزيع المقاطع في الككام، وأحسن ما يظهر فيه الإيقاع هِذه الصورة ، كالام الله عز وجل ، لاسيما السور المكية منه، ذات الآيات القصار المتساوية يف التكوين، "وأقرأ معي هذه الآيات الكريمة
 وَآلشَّجَرُ يَسَجُدَانِمُ2 لتجد أن تساوي التكوين في الآيات قد أبرز عنصر الإيقاع إبرازا مدهشا وهو أمر أساسي في بناء القرآن المكي يف الغالب، ولا يعني هذا أن الوحي المدني خلو من الإيقاع ، إذ لا يتصور كلام بدون إيقاع، ولكن الإيقاع يتحقق في السور المدنية بشكل ضمين يدر كه من يتأمل تقسيم الجمل، وتام المعاني، و كمال الوقوف، في الآيات الطوال، ولولا ذلك ما صلح القر آن لأداء الأصوات الجميلة، ولا استطاع كبار القراء أن يتغنوا بآياته طبقا 3 . للألحان المو سيقية اليت يتقنون أداءها

1 ن نسه، ص 16-17، نقاد عن: التضايا التطريزية ،ص127/2 .
2 سورة الرمنن الآيات1-6.

$$
3{ }^{3} \text {. }
$$

ثم إن النسيج المقطي قد يتدخل في رسم دلالة ما، وقد يعكس جوَّا نفسيا معينا، فالباعث على إيقاع ما يكون مرتبطا بنوعية المقاطع و كيفية توز يعها، بكيث يكون الإيقاع بطيئا
أو سريعا بكسب التجر بة والمغزى والجو .1

وعلى هذا الأساس أصبحت الدراسات الصوتية الحديثة تولي عناية بالمقاطع وأشكاها وترتيبها خاصة في القرآن الكريع، إذ أصبح مُقرَّرا، أن طول المقاطع وقصرها مرتبطان بالانفعالات والمضامين المختلفة، كما تكشف نحارطة التشكيل المقطي الَّني يتويه الآيات إلى جانب الدلالات الخفية، ومدى انسجامها مع الإيماءات التي تبعثها (النص) أي القرآن الكريع. بل إن الحالة النفسية هي اليت تتحكم يف نطق الكلمات ذات المقاطع، بكيث يوجد هناك تناسب طردي بين السكينة وزيادة المقاطع، فكلما كانت النفس هادئة كثر استخدام الكلمات ذات
 "وعن الشعر فقد درس ابراهيم أنيس أغراض الشعر، وحاول الربط بين الغرض الشعري والوزن العروضي المبين على المقاطع، وخرج من ذلك مطمئنا بأن الشاعر في حالة يأسه وجزعه
 شعره وقت المصيبة فإنه يتأثر بالانفعال النفسي الَّذي يتطلب بحرا قصيرا يلائم زيادة نبضات قلبه، في حين أن شعر الحماسة والفخر النَّي يتطلب بكرا قصيرا يالايم زيادة نبضات قلبه، والذي يتطلب ثوران النغس لكرامتها وانفعالما، يغلب على ناظمه استعمال البحور القصيرة أو المتو سطة، إلا أن طابع التأني والرزانة كان يغلب على حماسة الجاهليين، لذلك جاءت قصائدهم طويلة ذات أوزان كثيرة المقاطع. ${ }^{3}$ "أما بالنسبة للمدح فمن المعلوم أنه غرض بعيد عن الانفعال

$$
1 \text { شادي عمد ابراهيم ، الباخغة الصوتية في القر آن الككيَ ،مؤ سسة الر سالة ، ط1، 1998/01409م، ص55. }
$$


3 نفسالة، صم باجستير ، الجامعة الإسالمية ، غزة، ص50 .

النفسي والاضطراب، لذلك جاءت قصائده طويلة وبكوره كثيرة المقاطع، وهذا ما ينطبق على الوصف أيضا."1 ${ }^{1}$

ثم إن بييئ هذه المقاطع الصوتية في الكلمات وتواليها على نسق معين، ذو أثر كبير في إحداث أنواع من الموسيقى الداخلية المنبثة من إيقاع المقاطع ونغمها ويزداد التعبير قدرة على التأثير عندما تتناسب نغمات المقاطع وإيقاعاها مع الأفكار التي تعبر عنها وتصورها، فالمقاطع المقغلة تستغرق في نطقها زمنا أقل من الزمن الَّذي تستغرقه المقاطع المفتوحة وتلائم مواقف الحزم والجزم والقوة أكثر من المقاطع المفتوحة ولذلك كان استخدام المقاطع المقفلة يناسب لونا من التعبير لا تؤديه المقاطع المفتو حة، و كذلك فإن المقاطع المفتو حة تناسب لونا آخر من التعبير لايتأتى مع المقاطع المقفلة. 2

فهذه بعض تنظيرات الدارسين، حول قدرة المقطع على توجيه الدلالة، وتطبيق ذلك في
نماذج من القر آن الكريع في شقه المدني هو كمايلي :

## 

"من خصائص هذا المقطع، وضوحه وبساطة تكوينه، بالإضافة إلى حر كته الإيقاعية البارزة
ورالمثيرة للانتباه، لبنائه على صورة واحدة صامت + صائت."3 ${ }^{3}$
ففي قوله تعالى
413311231131331321324112 :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 مو سيقى الثتُر، ص181. } \\
& \text { 2 ينظر : البينة الايقاعية في الأسلوب القرآني، ص 18، وينظر: التحليل الصويّ للنص، ص66. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { + الأردن، ط1، النتح، الآية 1998،ص.ص1. } 01 .
\end{aligned}
$$

حيث يبرز في الآية الكريمة المقطع القصير (ص م) حتلا المرتبة الأولى ، عاكسا خفة حر كة الزلزلة، وحالة الانفعال النفسي،" فالزلزلة شدة حر كة الشيء، فكأن السَّاعة هي تزلزل الأشياء
 ووصفها بأهول صفة، والمعنى أن التقوى تقتضي دفع مثل هذا الضَّر العظيم عن النفس، ودفع الضرر عن النفس معلوم الوجوب، فيلزم أن تكون التقوى واجبة. 2 "

و.عثل هذه الحر كة القصيرة، وبصياغة الكلمات صياغة يكثر فيها المقطع القصير جاء التعبير القر آين عن الدهشة ورد الفعل السريع والمفاجئ، الذي يبديه الناس من أهوال يوم القيامة، مثثلا بأشد الفئات حرصا على ما في يدها، ألا وهي الأمهات حوامل ومرضعات، يقول عز وجل يَوَمَ تَرَنْنَهَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاَ أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ عُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ مَمَلَهَا وَتَرَى

"فمعنى (تذهل كل مرضعة عمَّا أرضعت ) ، أي تذهلها الزلزلة، والذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة ... وقيل المرضع ليدل على أن ذلك المول إذا فوجئت به، وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه، لما يلحقها من الدهشة."4

وفي دراسة شاملة للمقطع في سورة البقرة، توصَّل صاحبها إلى ربط بين النسيج المقطي والدلالة، ومُفسِّرا شيوع المقطع القصير (ص م) بقوله :"إن طول السورة (سورة البقرة) وطول آياها، بل وجود التشريع والأحكام الَّتي غلبت عليها جعلها تتطلب مقطعا قصيرا (ص م) رشيقا

1 الرازي ، فخر الدين عحمد ، التفسير الكيير (مفاتيح الغيب )، دار النكر ، لبنان ، ط1981/01،1401م، ص23/03.
2 نفسه ، ص23/4.

$$
\text { 3سورة الهج، الآية } 02 \text {. }
$$

4 التنسير الكير،، ط دار الفكر، ص05/23.

خفيف ليزيل بذلك اللل والسأم عن القارئ والمستمع للسورة ويخنف من حدة الطول بقصر المقطع، وبالتالي لا يشعر القارئ أو المستمع هذا الطول."1
"إن خغة ورشاقة هذا المقطع وسرعة حر كته، وتّتعه برية الانتقال من مكان لآخر في الكادم العربي واللفظ القرآلي بشكل خاص، جعله العرك الأساسي لضبط الإيقاع الصويّ من خالال هذه المرية بتكراره على مدار آيات السورة و كلمامًا مجيعها على الرغم من كون

 ليكون المقطع الأساسي والرابط الصوتي القادر على ضبط الإيقاع الموسيقي من بداية السورة إلى فايتها". 2

فسورة البقرة المدنية الزتول وقد اختصت بالأحكام والتشريعات الغتمعية والأسرية إذ قد بنيت على المقطع التصير (ص م)، من بداية السورة حت فنايتها حيث لا تُنلو آية من هذا المقطع، فقد بلغت نسبة ورود هذا المقطع 41.67٪ وأن 70٪ \% من آيات السورة بنيت على المقطع القصير (ص ز)، ولعل الـكمة وراء استخدام المقطع القصير هو: "أن طول السورة تطلب معطعا قصيرا لإزالة المل والسآمة عن نغس المتلقي والسامع. أما بالنسبة للقارئ فكان لبناء السورة على المقطع القصير دور فيُ إراحة النفس من النطق بسبب طول السورة، فلو واصل المقرئ قراءته وكانت المقاطع طويلة فإن هنا الطول لا لا يككن معه مواصلة النسس بالقراءة ثم إن رشاقة وتصر المقطع، أكسبت السورة إيقاعا مو سيقيا رائيا كان له


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } 1 \text { المقطع في سورة البقرة ، ص86. } \\
& \text { 22 نفسه، ص86 . } \\
& 3{ }^{3} \text { المقطع في سورة البقرة ، ص } 98 .
\end{aligned}
$$

## :المقطــــــــع (ص م-ا)

يكثر تواجده حيث تكثر المدود، مُا يسمح بر حابة المكان واتساع المساحة كنحو الدعاء



## 13112111121321111111215122111213 4231321

حيث ورد المقطع (ص م-) عشر مرات من بمموع تسع وثلاثين مقطعا تتشكل منه الآية، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالمدى المعتاد لتواتر هذا المقطع في الكالام العربي عموما وفي القرآن الكريع على وجه الخصوص، فوظيفته قد انصرت في وجوده في الكلمات المز يدة، أوفي الصيغ الاشتقاقية أو في كلمة حدث فيها إعلان، فدوره يكمن في زيادة معنى على المعنى الأصلي للكلمة .

ويسيطر هذا النوع من المقاطع على النسيج المقطمي في قوله تعالى : هوَوْمَا كَانَ قَوْلَهُمر
行行

## 21322123121212133213223233131221 .41233312332123331

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 البناء التشكيلي لسورة آل عمران وأثره هي الدلالة ،ص207،208. } \\
& \text { 2 }{ }^{2} \text { سورة آل عمران ، الآية } 194 \text { الياء } \\
& \text { 33 سورة آل عمران ،الآية } 147 .
\end{aligned}
$$

ويصل تواتر المقطع من نوع (ص م-) إلى سبع عشر(17) مرَّة ،وهو لطوله ورحابته يعكس بطءًا في الحديث، وتهُّالا عند دُعاءٍ فيه الكثير من الحنشية والأمل . فما كان من المقاطع فيه ملٌّ فدلالة على قبيله في المعنى وهو الطول في الغرض الذي جيء بالآية والفاصلة له، وهو المتو افر في المقطع الثاني والرابع والسادس، إحداها أرفع درجة من الآخر، حسب طول الصَّائت الممطول .

## المقطــــــــع (ص م ص):

ويؤتى به للدلالة على الانقطاع والتقطع ، قال تعالى هِيَعِظُمُمُ أَلَّهُ أَن تَعُودُواً لِمِثِّلِهَ أَبَدَا إِن كُنتُم مُؤُمْنِيِ والمعنى يعظكم اللهّ هِه المواضع الَّيت هِا تعرفون عظم هذا الذنب، وأن فيه الحدَّ والنَّكال في
2 الدنيا والعذاب في الآخرة، لكي لا تعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا ما داموا أحياء مكلفين .

ويحتل المقطع (ص م ص) المرتبة الثانية بتعداد يصل إلى 08 مرات ، وهو من ناحية بناءه يممل وقفة بعد حر كة وتقطع بعد امتداد، فإذا ما ظهر وجوده بشكل بارز، أعان على أداء معنى الانقطاع والتوقف الَّذي تضمنته الآية القر آنية .


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { سورة النور، الآية } 17 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 سورة الهجرات، الآية } 01 \text {. }
\end{aligned}
$$

413211213124131121112411321312212121432
فهذا المقطع على قلة استعماله، ظهر بصورة بارزة في هذه الآية الكريمة، وهو يعين على الدلالة على التوقف والانقطاع عن فعل ما، والآية الكريمة، نداء للمؤمنين من أجل التوقف عن فعل كان يؤذي النبي صلى اللهّ عليه وسلم. وعموما فإن هذا النوع من المقاطع إضافة إلى النوع الخامس والأخير (ص م ص ص)، وجودهما يرتكز في الفواصل القرآنية وبعض مواضع الوقف ولعل تفسير ذلك، أذما: يمنحان المستمع أو القارئ فسحة من الوقت للر احة والتأني والتدبر في فاية الآية وذلك يهيئه لاستئناف القراءة أو الاستماع من جديد بنشاط وحيوية ."فالوقف على المقطع الطويل المغلق (ص م م ص)، والمقطع المزدوج الإغالاق (ص م ص ص ) يساهم في خلق جو من المدوء النفسي كي ييدأ من جديد رحلته مع الآية التالية". ${ }^{1}$ 2

يقسم الدارسون النبر من حيث تأثيره في المعن إلى شكلين، نبر حر ونبر ثابت، ويعنون بالنبر الحر ما أمكن تغيير معنى الكلمة أو الشكل عن طريق تغيير موضعه. وفي هذه الحالة إذن يؤدي موضع النبر دورا لسانيا ويكون ظاهرة ميزة ناقلة للمعنى. واللغة الانخليزية هي مثال جيد للغة ذات النبر الحر، فإذا نطقنا كلمة import، بنبر زفيري expiratory على المقطع الأول، فهي تكون اسما (وتعين استيراد) .

إن النبر في الكلمة يلعب دورا تييزي يا في بعض اللغات، فيفرق بين الصيغ أو المعاني فيها، بيث لا يفهم المراد إلا بوجوده، ومن هذا الصنف اللغات الهندوأوروبية القديمة، ففيها ثيز

النبرة بين الصيغ النحوية، أوبين الكلمات وذلك بسبب وقوعها منها أو بسبب جنسها،
ولنلك عالج ناة هنود ويو نانيون ولاتينيون، مسألة نبرة الكلمة الموسيقية وتَحديد مكانهِا. ومن اللغات التي تظهر فيها الوظيفة الدلالية للنبر بصورة أساسية اللغة الصينية اليت تستعمل الكلمة الواحدة في معاني غتلفة بطريق تغيير مكان النبر و درجاته، 2 "فنطق الكلمة لايكون صحيحا إلا إذا روعي فيه موضع النبر، فالفرنسي حين ينطق بالإنليزية يضغط على المقاطع الأخيرة من الكلمات متأثرا بعاداته اللغوية فتنفر الأذن الإبخليزية من نطقه الذي تشي


وفيما يتعلق باللغة العر بية يرى فريق من الباحثين أن اللغة العربية لا تنتمي إلى اللغات ذات النبر الحر، بل تصنف اللغة العر بية في إطار اللغات ذات النبر الثابت. وذلك لعدم قيام النبر يز هذا الصنف من اللغات بالوظيفة التمييزية. يقول مخنار عمر" ومعظم أمثلة النبر في اللغة
 أن لاعلاقة بين النبر ومعاني الكلمات العر بية.

على أن النبر في العر بية، قد يسهم بطريقة ما في تحديد الدلالة، وذلك ضمن ما أسموه بالوظيفة الدلالية للنبر واصطلحوا عليه، بنبر الجمل أو النبر السياقي، وعنوا به أن يعمد المتكلم إلى كلمة في جملة فيز يد في نبرها ويميزها على غيرها من كلمات الجملة، رغبة منه في تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خاص؛ 5 "إنه مرتبط بالأداء والمعنى العام المراد إيصاله إلى السامع، فإذا قلنا مثلا: بنح عمد في الامتحان، فإن الغرض من ابلجملة يختلف باختلاف الكلمة اليت ينبرها

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ي يطر: هالل عبد الغفار حامد، أصوات اللغة العر بية ، مكتة وهبـ ، ط3،1996، ص217. } \\
& \text { 23 كمال بشر، علم اللنة (الأصوات)، ص163. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 ينظر: حسام البهنساوي، الدر اسات الصوتية عند العر ب و الدرس الصري الصوي الحديث، ص170. }
\end{aligned}
$$

المتكلم، فإذا كان التر كيز على الفعل (بخح)، فالمراد التأكيد على الحدث، حدث النجاح، وليس غيره وإذا كان التر كيز على اسم (عمد)، فالمراد التأكيد على أن عمدد بنح و ليس خالدا أو غيره. " 1
"وفي اللهجات يظهر هذا النوع من الاختلاف بوضوح، ففي جملة (عممد إجه) إذا كان
النبر على المقطع الأخير من الكلمة الثانية، كانت تعني الاستفهام عن بجيء عحمد، وإن كان النبر على مقاطع الكلمة الأولى، فيعين إثبات بحيء عمد. "2

فنبر الجملة أو المر كب -ين اصطلاح آخر- يسهم في إبراز كلمة معينة فتشكل البؤرة، وهي الَّي تتضمن المقطع البارز إيقاعيا الَّذي يقترن به نبر العلو المو سيقي فتتأكد أهميتها عند المتلقي، وهذا البروز لا تتحكم فيه قواعد النبر بمفردها بل تتحكم فيه البنية التنغيمية بعامة، ونبر الجملة ويعكن تسميته أيضا نبر العلو المو سيقي بخاصة ... ويسمى أحيانا بالنبر التأكيدي. ومن الأمثلة القر آنية الي ذكرها بعض الباحثين، والتي يمكن هنا لنبر الجملة أو تحديدا لنبر العلو المو سيقي أن يحدد البؤرة أي الخبر الجديد والهام في الجملة ويمدد مصدر اختالف تأويل بعض الآيات، ما جاءت به القراءات الصحيحة و الشاذة لقوله تعالى وهوَوِهَى تَّجِى بِهِمْمَ فِف


تثل نواة المقطع الحامل لنبر العلو الموسيقي ، فصارت بؤرة بكسب هذه القراءة الشاذة) .
1 عبد اللميد السيد، درراسات في اللسانيات العربية، ص51.
2 ${ }^{2}$ سامي عبد المييدا، تربية الصوت و و فن الإلقاء، مطبعة الأديب البغادية 1974، ص56. 33 سورة هوده ، الآية 42 .


 (ب) ، و/حـُن/ في الكلمة (البؤرة) المراد تأكيدها لدى السامع ".

كذلك من إسهامات النبر ما يظهر في قدرته على التفريق يين الففرد والتثنية والجمع ،
فقد لاحظ البايي أن ما تذكره كتب القراءات فِ باب المد والقصر، إنا هوا هو من فيّل تويل
 أطيع الهّ).

فهذه حالة يكذف المد الثابت فيها خطا في حال وصل القراءة إذا لقيه سكون ، يقول أهد غختار عمر " من المعروف أن اللغة العر بية لا تسمح بالمّطع (ص م - ص) إلا قبل سكتة أي في حال الوقف فإذا طرأ موقف سبب حدوث (ص م - ص) فِّ غير ما سا سبق السماح به

 وقع فيُ الوسط وهذا عظر فقد تخلص اللغة من هذا الغظور عن طريق تقصير العلة الطويلة وتويل المقطع الأول إلى(ص مص) ${ }^{2}$.
"ومذا الإسقاط للمد (يُّ المقطع المسطر عليه) يعين تويلا للنبر، حيث يتحول إلى المقطع الَّذي قبل الأخير (وهو في هذه الحالة المقطع المكتوب بخط مضغوط)، وهذا يسهم النبر

1 ${ }^{1}$ القضايا التطريز ية في القراءات القر آنية ، ص 75/2 ـ
2 ينظر : دراسة الصوت اللغوي ، ص391.

يف هذه الحالات الملبسة من التمييز بين المفرد والمثن والبمع وذلك بتحويل موقع النبر في المفرد

$$
\text { إلى موقع جديد في المثن والجمع". } 1
$$

"إنَّ النبر ينفث الحياة في هيكل الأصوات العظمي أو على حد تعبير بحازي لقدامى النحاة، النبر (روح) الكلمة، فهو الذي يعطي للكلمة طابعها وشخصيتها،سواء أكان نبر علو أم
نبر شدة، ولكن النبر مع كل هذا لا يكفي لتحديد الكلمة."2

إذ على الرغم من ذلك ييقى النبر في العربية من النوع غير التمييزي، أي لا تأثير له في المعن، "فمن الواضح أن اللغة العربية الفصحى، لا تعتمد على النبر في تصنيفها الصَّرف، فلا علاقة بين النبر ومعاين الكلمات"،"،وأنه وإن كان يَسهُل على السامع تييزه ه، فإنه يصعب فئ الوقت نفسه على الدارس تحديده وتقعيده، وهو أمر عان منه الأصواتيون الخدثون من العرب وغيرهم، "4 حتى قال أحدهم وهو يناقش قضية النبر والتغغيم في اللغات:" ومن الأسلم ألا يحاول المرء وضع قانون صارم، يُحدد طريقة النطق." ${ }^{5}$


يرى أندري وظيفة أن للتنغيم وظائف يقوم هـا ، منها :
1- "وظيفة أدائية هـا يتم نطق الجملة في اللغة حسب نظم الأداء فيها وحسب ما يقتضيه العرف عند أهل اللغة .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ينظر: القضايا التطريزية ، ص74/2 . } \\
& \text { ² ينظر: فندريس ، اللغة ،ص87. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 55 ماريو باي، أسس علم اللغة، ص95. }
\end{aligned}
$$

2- وظيفة دلالية هـا يتم معرفة المعاني المختلفة، وعلى رغم من أن هاتين وظيفتان مختلفتان إلا أنه لا يمكن أن نفصل الوظيفة الأدائية عن الدلالية ، فهما متلازمتان ومتكاملتان . لذا فإن إيجاد قو اعد عامة توضح التنغيم، وأهمية ما يسمى بدرجة الصوت (pitch) وتتابعها إنما هو على سبيل المقاربة. فالتنغيم- في رأيه - بحموعة معقدة من الأداء الصوتي .ما يممل من نبرات، وفواصل صوتية، وتتابع مطرد للسكنات والحر كات ، الَّيت هـا يحدث الكالام و تتميز دلالاته". 1 "ذلك أن من مظاهر التنغيم أنه يزيل اللبس عن معنى الجملة وبه يدرك الفرق بين المعاني، وهذا يتأتى بإتقان بمموعة طرق الأداء في النطق والتي تتمثل في النبر، والوقف، والسكت والإيقاع، ووصل الكالام، واختالس بعض الأصوات والاستغناء عن بعضها ومد بعضها لتكون واضحة. هذه الأمور هي علامات بارزة وهي ما يكوِّن التنغيم. فالمتكلم قد يهدف بحديثه وتتابع نغمات كلامه العتاب، أو الاستحثاث، أو لفت النظر، أو الامتعاض إلى غير ذلك". 2 "لذا فنغمات الكالام دائما في تغير من أداء إلى آخر ومن موقف إلى موقف، ومن حالة نفسية إلى أخرى. وللنغمات مدى من حيث الارتفاع والاغخفاض تحسه الأذن المدربة". 3

تم إن النغمات المختلفة تأتي مصحوبة بسمات صوتية أخرى، كالنبر القوي لبعض المقاطع وتطويل الحر كات، مع بعض الحر كات أو الإشارات الجسمية أيضا، كرفغ اليد أو الحاجب، أو هز الكتف، أو الابتسام أو تقطيب الوجه، أو رفع الصوت أو خفضه ...الخ، contextual ولها مع أنماط التنغيم المختلفة تقود إلى الاختلاف أو التباين في المعنى السياقي ${ }^{4}$. meaning

$$
\text { 2 } 1 \text { 2 نلالة التنغيم في اللغة العر بية ،ص 09. }
$$

$$
3 \text { الغامدي منصور، الصوتيات العر بية ،مكتبة التوبة ، الرياض ، ط1، 2001/01421م، ص } 533 .
$$

$$
4 \text { ينظر الغامدي ، منصور، الصوتيات العربية، ص540 . }
$$

يقول ابن سينا "ومن أحوال النغم : النبرات، وهي هيئات في النغم مدية غير حرفية، ييتدأ ها تارة، وتخلل الكالام تارة، وتعقب النهاية تارة، ور.ما تكثر في الكلام، ورعما تقلل، ويكون فيها إشارات نغو الأغراض، ور.ما كانت مطلقة للإشباع، ولتعريف القطع، ولإمهال السامع ليتصور ولتفخيم الكلام ور.عا أعطيت هذه النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير هِا دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل إنه متحير أو غضبان، أو تصير به مستدرجة للمقول معه بتهليد أو تضر ع أو غير ذلك، ور.ما صارت المعاني غتتلفة باختلافه ، مثل أن النبر قد يجعل الخبر استفهاما، والاستفهام تعجبا وغير ذلك. "1 ${ }^{1}$
"فالكلمة الواحدة أو الجملة قد تُقام بنغمات متعدِّدة، فيتغيّر معناها النحوي والدَّلالي مع كل نغمة بين الاستفهام والتو كيد والتقرير لمعان مثل الفرح والحزن والشَّك والتأنيب، والإعراض والتحقير، حيث تكون النغمة هي العنصر الوحيد الذي نشأت عنه المعاني المتباينة"² وقد لاحظ أسلافنا أن الأسلوب الواحد يخر ج إلى معان متعددة ودلالات غتتلفة، ولا شك أن التنغيم هو العامل الوحيد المتحكم في هذا التنوع الدلالي، مع مايرافقه من ملامح تطريزية أخرى أو ملامح اللسانيات الخارجية، أي ما سماه القدماء القرائن الحالية .
"كما أن التنغيم في الجملة العر بية يوازي، من حيث الدلالة، عبارات بأكملها من قبيل استمهال المتكلم للسامع، وإعلامه باستمرار الكالام، وذلك في باب التذكر، أو من قبيل إعلام السامع وإيقافه على مدى النفجع والتحسر على المندوب وذلك في باب الندبة، والإطالة لإفادة الاستنكار والتعجب في باب الإنكار."3ي يقول ابن جني في مدِّ التذكر" وأما مدُّها أي الألف في التذكر، فنحو قولك: أخواك ضربا، إذا كنت متذكرا للمععول به أو الظرف أو نو ذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { 22 مدكور عاطف، علم اللغة ين التراث والعاصرة ، دار الثقافة، القاهرة ، } 1987 \text { ص } 104 . \\
& \text { 33 القضايا التطريزية ،ص } 267 .
\end{aligned}
$$

أي ضربا زيدا ونوه، و كذلك تمطل الواو إذا تذكرت في نو: ضربوا إذا كنت تتذكر المفعول أو الظرف أوغو ذلك أي ضربوا زيدا، أو ضربوا يوم الجمعة، أو ضربوا قياما فتتذكر الحال، و كذلك الحال في نو: اضربي، أي اضربي زيدا ونوه، وإنا مطلت ومددت هذه الأحرف في الوقف وعند التذكر، من قبل أنك لو وقفت عليه غير مُطولة ولا مُكنة المدة، فقلت: ضربا وضربوا واضربي وما كانت هذه حاله وأنت مع ذلك متذكرا لم توجد في لفظك دليالا على أنك متذكر شيئا، ولأوهمت كل الإيهام أنك قد أتمت كالامك و لم ييق من بعده مطلوب متوقع لك، لكنك لما وقفت ومطلت الحرف علم بذلك أنك متطاول إلى كالام تال للأول منوط به معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بيملته. ${ }^{1}$

فعند التذكر يرتفع الصوت ويزيد وذلك يعين من المتكلم أنه في حالة استذكار، وأن رسالته الكا(مية لم تنته، ومن ثم لم تكتمل الدلالة بعد، منا يمعل المتكلم في حالة انتظار لبقية الكلام. 2

ثم إن التنغيم هو الصورة المعكوسة للروح المتعبة بتلك التغيرات والتفردات الصوتية المتتالية ولا يمكن الحديث عن التغيم دون الحديث عن نفسية المتكلم، لأن علاقتهما هي علاقة مرآة عاكسة وشيء معكوس، وعندما يتحد الصوت بالشعور، نكون كما يقول fonagy في غنى عن تلك الإشارات اليدوية والجسمية " إن العلاقة القائمة بين تردد الذبذبات والحر كة الفضائية تتيح لنا اختز ال الحر كات اليدوية أو الجسمية، إلى أبعاد متو اضعة وإخفاءها عن النظر هائيا، إن الإمماء الحنجري ينسجم هاهنا أكثر من الإشارات اليدوية في إرسال الخطاب السري. 3
3 ينظر: :زاهيد عبد الميد ، علم الأصوات وعلم الوسيقى، ص39،40.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ينظر: الخصائص، ص 128/3-133. } \\
& \text { 22 ينظر: القضايا التطريز ية ، ص268 ـ }
\end{aligned}
$$

والقصد من كل هذا التعبير عن الأحاسيس والانفعالات الَّيت تختلج داخل نفس المتكلم من قبيل: الخوف، والشجاعة، والحزن، والفرح، والتعجب، والتطظيم، والحسرة، والرضى، والغضب، واليأس، والأمل، والشك واليقين ... وهو ما يطلق عليه مالمبرج وبرزهان الأهداف

فالتأثير الصوتي من أهم المداخل إلى النفس البشرية، ² إذ يقول الذين كتبوا في علم النفس الموسيقي: " أن هناك ميال غريزيا لدى الإنسان إلى الكالام ذي الجرس الموسيقى الجميل. ${ }^{3}$ "ومن ثم فإن" الكالام الإنساني يممل كثيرا من عناصر الانسجام الصوتي حتى في غير النصوص الشعر ية الَّتي تتع نظاما من التتابع المططي والإيقاعي تتميز به عن الكلام المنور ". 4 فإذا ما تعلق الأمر بكلام العزيز الحكيم، وجدنا النغم الموسيقي في القرآن يَختلف من سورة إلى أخرى وقد يَختلف في السورة الواحدة تبعا للانتقال من موضوع إلى موضوع،" "وهو يُشكل نمطا من أناط التصوير في الذكر الحكيم، ذلك أن التصوير الفي في القر آن، تصوير باللون، وتصوير بالحر كة، وتصوير بالتخيُّل، كما أنه تصوير بالنغمة، تقوم مقام اللون في التمثيل، و كثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق، في إبراز صورة من الصور تَملأها العين والأذن، والحس و الخيال، والفكر و الو جدان. " ${ }^{\prime \prime}$

Crystal.d.ADictionary of linguistics.p182. ${ }^{1}$


 5 يُظر: بغدادي بلقاسم، المعجزة القر آنية، ديوان المطبوعات الجاميعية، الجزائر، ص311. '6التصوير الفين يُ القر آن،ص33.

فمثلا إذا نظرنا إلى سورة الرحمن من ناحية مو سيقاها الداخلية فإننا أمام عبارات تتفجر النغمات من داخلها وهي لا تَتوي اوزانا ثابتة فحينما، نقرأ قوله تعالى هآلرَّرَمَنْنُ عَلَّمَ
 وَألنَّجْمُ وَألشَّجَرُ يَسَجُدَانِيُمِ فنجد السورة قد ابتدأت بنغمة هادئة، نغمة الرحمة اللاهية التي تسيطر على أجواء السورة كلها، فتكون هذه النغمة هي الخور الرئيس الذي تسير عليه السورة. وإن هذه الآيات ليست على وزن واحد ولا مشطرة تشطيرا متساويا، ومع ذلك فهي بجري على صوت واحد يلفت النظر، إنا الموسيقى الداخلية التي تتمتع هنا هذه الكلمات. 2 فإذا ما أردنا معرفة أشكال التعبير في كتاب الله عز وجل، نظرنا إلى المضامين والمناسبات الواردة فيها الآيات، مع الاستئناس باجتهادات الباحثين في بكال استنباط النغمات
و كيفية معرفتها ، ومن ذلك النموذ ج الَّذي قدَّمه تمام حسان:

أ- الايمابي المابط، ويستعمل في تأكيد الإثبات كقولك في جواب من أنكر أنه هو من قام بغعل معين: أنت فعلت هذا لا غيرك، ويستعمل أيضا في تأكيد الاستفهام بكيف واين ومتى وبقية الأدوات فيما عدا هل والممزة .

ب- الايمابي الصاعد، ويستعمل في تأكيد الاستفهام هل والممزة .
ت- النسبي المابط يوظف في الاثبات غير المؤ كد، ومن ذلك التحية والكالام التام وتفصيل المعدودات والنداء وما عبر به عن فكرة مكملة لكلام سابق مباشرة كما في لقد قابلت أخاك ... على دراجته، والاستفهام بغير هل والممزة . ث- النسبي الصاعد، ويستعمل في الاستفهام هل والهمزة، أو بلا أداة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' س سرة الرمن الآيات (1-6). } \\
& \text { 2الـو سيقى القر آنية والجر س الدلالي ، ص10 ـ10 . }
\end{aligned}
$$

ج- النسبي المابط، ويوظف في تعبيرات التسليم بالأمر نخو لاحول ولا قوة إلا باللّ، وعبارات الأسف والتحسر و كل ذلك مع خفض الصوت .
ح- السلبي الصاعد، ويوظف في التمني والعتاب المنتهي بنغمة ثابتة أعلى مما قبلها. ${ }^{1}$ ع ذلك أن التنغيم يقوم بوظائف نوية، يتم من خلالما التمييز بين أسلوب تر كيي وآخر. فلكل جملة قالب تر كيي خاص هِا، تنفرد به ولا تتقاسم فيه جملة أو جملا أخرى، "وهذا النمط يجب اتباعه ومر اعاته في النطق بكل جملة من هذه الجمل وإلا عُدَّ المتكلم لاحنا، و كان شأنه شأن رفع المعول ونصب الفاعل".2 وهذا تتنوع القوالب التنغيمية بتعدد الجمل وتنوع الأساليب ما بين الخبر، والاستفهام، والتأكيد، والأمر، والنهي، والإثبات، والنفي، والقسم، والنداء ... فالمنحنيات التنغيمية الموظفة في الخبر تختلف عن المنحنيات التنغيمية المستعملة في الاستخبار، وتلك الواردة في الأمر لا تطابق نظيرقا في النهي وهكذا ... .

وربــهـا فالتنغيم حكم في دلالات التراكيب والجمل، إذ يغير الجملة من تركيب إلى آخر ومن باب إلى باب ...3 وما أسلوبه الأمر ومعناه الخبر له نطاق تنغيمي يختلف اختلافا تامام عمَّا أسلوبه ودلالته الأمر، وما لفظه الحبر ومعناه الأمر - أي عكس السابق- له نطاق أدائي تنغيمي يختلف اختلافا بيِّا عما لفظه ومعناه الخبر. فكل نوع من هذين النوعين له قالب تنغيمي خاص فممَّا لفظه الأمر ومعناه الخبر ويؤدى بنغمة قريبة من نغمة الجمل الأمرية الخضة الَّي توحي بنوع من الثقل على النفس ولكنه منخفض الدرجة، وأقرب ما يكون إلى اللوم أو العتاب، وهذا مغزى إبرازها والتعبير عنها هذذا القالب اللفظي أو التر كيب، وأما ما لفظه الخبر ومعناه
1مناهج البحث في اللغة ، ص202-203 .

22 الفيومي ، أممد عبد التواب ، أب大اث في علم أصوات العر بية ، مطبعة السعادة ، ط1، 1991،ص187.
 التحاد الكتاب العر ب، دمشق، العدد 369، كانون الثاني ، 2002، ص38.

الأمر فئدىى بنغمة قريبة من نغمة الجمل الَّي أريد بها بجرد الأخبار فنغمتها صاعدة وفوق نغمة المستوية قليا. 1

فتحديد النغمات مرتبط بالمعاين والأغراض ارتباطا وثيقا من هنا كانت الأغراض الَّتي هدف إليها القر آن الكريم تتتضي نطاقات تنغيمية خاصة هـا لتحمل دلالتها أبلغ ما يكون، فإذا كان التنغيم الداعي الخاشع مقبو لا مثلا في آيات الاستغفار والتوبة فلابد له من أن يختلف عن تنغيم الآيات الَّتي فيها هديد ووعيد، أي يجب أن يوافق التغيم المعنى ويظهر ، ليجعل المتلو في ذهن السامع وقلبه، فاللين غير الشدة، والأمر والنهي غير الدعاء والالتماس، والخبر غير الاستفهام،
والوعد عير الوعيد.2

ومما يمكن استنباطه من الأشكال التنغيمية في القرآن الكريع، كمن تحدد الدلالة، أو توجهه
حسب الأغراض والمعاني ما يلي :

## أ - النَّــــغغـــــــة الصَّـــاعدة :

وهي تظهر في الجمل الاستفهامية بالمهزة، ويف الجمل المعلقة اليّ لم يتم معناها بعد إذ يشعر السَّامع و كأن المتكلم مازال لديه ما يقوله، كما أن عبارات العتاب تتتهي بنغمة ثابتة أعلى مما قبلها، أي يبدأ الكاملام بنغمة هابطة أو مستوية، ثم ينتهي بنغم متصاعد، من ذلك



1 ${ }^{1}$ الفيومي، أبحاث في علم أصوات العر بية ، ص195. 2 القضايا التطريزية، ص 257.
 + سورة الحديد ، الآية 16.


ومن الاستفهام دال على الخبر، والمستعمل فيه المهزة أداة للاستفهام ما جاء به قوله تعالِ


يقول الفارسي" لفظه لثظ الاستفهام ومعناه الخبر، ومثل ذلك قوله : ما أبالي أشهجدت
أم غبت، وما أدري أٔقلت أم أدبرت، وإنا جرى عليه لفظ الاستفهام، لأنك ترى أنـا أنك إذا
 بعينه، كما أنك إذا أخبر ت فقلت: سواء علي أقعدت أم ذهبت فقد سويت الأمرين عليك، فلما عمَّتهما التسوية جرى على هذا الخبر لنظ الاستفهام، لمشار كته له في الإلمامه، فكل
استفهام تسوية، وإن ل ي يكن كل تسوية استغهاما"."3


"حيث ينبض المشهد بالمياة والحر كة والحوار، على طريقة القر آن بنغمة صاعدة على




$$
\begin{aligned}
& \text { 1 سورة التوبة ، الآية } 43 . \\
& \text { السور البقرة، الآية } 06 . \\
& \text { 33 الحجة في علل القراءات ،ص 270/2. } \\
& \text { 4 الآية (106) من سورة آل عمران . }
\end{aligned}
$$

屋

يتمثل المشهد بطضرة البارئ الجليل، والر سل بجتمعين."1

والملاحظ أنَّ النغمة الصَّاعدة تتطلب الكثير من المشاهد المععمة بالحر كة والحوار، وهي تلائم مواقف السَّرد والحكي، إذ الكالام يستدعي بعضه بعضا و كأنك بالسَّامع يقول (تز ماذا؟) و(ماذا بعد؟)، ولأن السور المدنية يكثر فيها التشريع وما تعلق بأحكام الجهاد، والحوار العقلي المفعم بالبراهين والحجج العقلية، فهي لمذا لا تتطلب الكثير من النغم التَّصاعدي ذو الدرجة الإسماع العالية.
 وَرَسُولْهُرْ أَحَقُ
التنغيم مكانه، والأصل، "أيكلفون."3

غَفُورٌ رَحِييٌ و، 4 فبالرغم من حذف حرف الاستفهام، إلا أن التنغيم ينقل دلالة الاستفهام، إذ الأصل "أتبتغي" وذلك وفق نغمة صاعدة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 في ظالل القرآن، ص 420/3. } \\
& \text { 2 سورة التوبة، الآية } 62 . \\
& \text { 4 سورة التحريى، الآية 01. }
\end{aligned}
$$

## ب- النَّــــغمة الهابطـــــة :

ترد هـا الجمل التقريرية، والجمل الاستفهامية بالأدوات الخاصة، والجملة الطلبية التي

$$
\text { تتوي على فعل أمر أو غوه، } 1 \text { كذلك صيغ الطلب اليت تحيل على الخبر. }
$$




 شُمَّ إِلَيْهِ تُرَجَوُوِ فالاستفهام بـــــــــــيف"، وغرضه التويخ، منا ييلي الكالام الم نغمة منخفضة. ومُا جاء على أسلوب الاستغهام ودلالته التعجب، ونغمته بالتالي هابطة، قوله
 عِقَابِ 4 ، ي يقول أبو حيان، ويْ توله: (فكيف كان عقاب ؟) استفهام معناه التعحب بكا حل، وين ضمنه وعيد معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار. 5

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } 1 \text { كمال بشر، فن الكالام، ص165. } \\
& \text { 2 سورة المتحتنة، الآية } 09 \text {. } \\
& \text { 3 سورة البقرة، الآية } 28 \text {. } \\
& \text { 4 سورة الرعد ، الآية } 32 \text {. } 38 \text {. } \\
& \text { 55 البحر الهيط، ص 384/5 . }
\end{aligned}
$$

كذلك من التقرير والتوييخ، يقول النحاس في قوله تعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبَرَهِمَمَ
 ومن ابتداء وهو اسم تام في الاستفهام وابلحازاة (يرغب) فعل مستقبل في موضع الخبر وهو تقرير


ونستطيــع أن نلمس رفع الصــوت مع ما يرافقه من ملامـــح تطريزية أخرى عند ترتيل هذه الآيات اليت يختلط فيها الدعاء توجه ورجاء، واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء الل؛







L


فالصوت يرتفع على امتداد هذا الدعاء الطويل ليعود للانخفاض بانتهائه أي من: "فاستجاب فم ربهم ..."، يقول قطب مفسرا الآيات المذكورة : "تنطلق ألسنتهم بذلك الدعاء

1 ${ }^{1}$ سورة البقرة، الآية 130 .
22 النحاس ، أبو جعغر ،معاني القر آن الكريع ، تح : عمد علي الصابو ني ن مر كز إحياء التراث الإسالامي ، جامعة أم القرى ، ط1، 1988/01408، ص214/1 . 33 ${ }^{3}$ رة آل عمران، الآيات (191-195).

الطويل، الخاشع الواجف الراجف المنيب، ذي النغم العذ، والايقاع المناسب، والحرارة البادية في المقاطع والأنغام ... فهذا المد يمنح الدعاء رنة رخية، وعذوبة صوتية، تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال". 1

يقول صبحي الصالح "ولقد استشعرنا هذا الجو الغنائي كله ونن نتصور نبيا يتهل وحده في خلوة مع اللّ، و كدنا نصغي إلى ألحانه الخفية تصَّاعد في السماء، فكيف بنا لو تصورنا جماعة من الصديقين الصالحين وصفهم الله أفهم من أولى الألباب هِهُ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
 يشتر كون ذكرانا ،و إناثا ،شبانا وشيبا، بأصوات رخوة متناسقة تصعد معا، وگبط معا وهي جأر إلى اللهُ وتنشد هذا النشيد الضخم والجليل. ${ }^{3}$ و كل هذا إنا تم وفق نغمة ها هابطة ورزينة. ومَّا ورد بأسلوب استفهامي ولكن على دلالة التوبيخ، قوله تعالى وَلَا تُؤُمِنُوَا إِلَّا

 ابن كثير وحده (أن يؤتى) على الاستفهام في اللفظ ومعناه التوبيخ.

$$
1 \text { القضايا التطريزية ، ص292. }
$$

2م من الآية (191) من سورة آل عمران
5 ابن خالويه، إعر اب القراءات السبع وعللها ، ص114/1.

$$
\begin{aligned}
& \text { 3الصالح صبحي ، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للما(يين ، بيروت ، ط10، 1977، ص338. } \\
& \text { + } 4 \text { سورة آل عمران ، الآية } 73 .
\end{aligned}
$$

ومن النغمة اليَ تبدأ هابطة ثُ تبدأ بالتصاعد ما جاء يُ قوله تعالى: يْ يَسَعَلُونَكَ عَنِ

الثاي (قتال فيه) ينغم على الاستفهام، وهذا ما أشار إليه أبو حيان الأندلسي قائلا: وقرئ شاذا : قتال فيهه بالرفع، وقرأ عكرمة : (قتل فيه قل قتل فيه)، بغير ألف فيهما، ووجه الرفع في
 الاستفهام، وهذه البملة المستفهم عنها هي في موضع البدل من الشهر الحرامه، لأن سألى، قد أخخذ مفعوليه، فلا يكون في موضع المعوله، وإن كانت هي عطط السؤال، وزعم بعضهم أنها
 يسألوا عن كينونة القتال فيُ الشهر الحرامه إنا سألوا : أيوز القتال في الشهر الشرام ؟ ؟ فهم

$$
\text { سألوا عن مشروعيته لاعن كينونه. } 2
$$

فتحديد النغمات يعين على ضبط الدلالات، كما أن تتع منحيات الككام، أثناء السلسلة الكال(مية، وما يتبعه من تنوع عفي الأساليب والأغراض، يعين على تحديد شكل التِل النغمة، ومن ثم معرفة الغرض والقصود من القول. وهكذا دراسة فيُ القر آن الكرىم، تعد باباب مهما الثهم معاين الذكر الحكيم وأغراضه.

على أن تتع تاووات القراء للقر آن الكريم وفت طبيعة النغمات يعين على تحديده بـدة وبشكل مضبوط، الععامل والمختبرات الصوتية، إذ تقدم تحليا أكثر دقة وضبطا، مانما يكون أنفع وأصوب لمثل مكذا دراسات.
1 سورة البقرة، الآية 217.
22 ينظر : البحر اليّيط، ص154/2.21.2

الخـاتهـة

لقد تُخَّضت عن هذا البحث نتائج هي كالتالي :

- يشكّلِ القر آن الكريم أهم مصادر الدرس الصَّوتي للغة العر بية. - يبدأ البحث الصوتي للقرآن الكريع، منذ لحظة نزوله على البي الكريع، إلى ما لا هاية، إذ ساهمت أمية الإنسان العربي، في الحفاظ على المستوى الصوتي، المتناقل عن طريق السماع ((والسمع أبو الملكات )) غضا طريَّا كساعة أنز ل. - مبدأ السِّعة، الَّذي تنشده العر بية في جميع مستو ياها يعد القر آن الكريه، أعظم حاضن له، إذ يشكل تعدد القراءات، واستيعاب القرآن للهجات العرب، سببين رئيسيين في قدرة القر آن الكريع على استيعاب الظاهرة الصوتية، ونقيضها، كالإدغام والفك والإمالة والفتح ، والهمز وتخفيفيه .... وغيرها.
- تحكم الظواهر الصوتية في القرآن الكريم بمموعة من القوانين، تحقق مبدأ السهولة والتيسير، أبرزها الاقتصاد في البهد العضلي، والرغبة في التيسير، والتخلص من المقاطع القصيرة المتماثلة .
- تسعى الظوهر الصوتية في كتاب الله عز وجل إلى خلق التجانس بين الأصوات (صوامتا وصوائتا)، وجعل عمل اللسان من وجه واحد، وتعقيق مبدأ الهروب من الأثقل إلى الأقل ثقلا. - الوجه الثاني لورقة التيسير والابتعاد عن الثقل هو المخالفة، وهي ظاهرة صوتية ذات أصول هجية، تظهر في كالام القبائل البدوية طلبا للخفة واستثقالا منهم للتضعيف. - تتجلى موسيقية اللغة العربية من نحلال القرآن الكريع، إذ به نمط من الإيقاعية يستوعب، إيقاع الشعر وإيقاع النثر معا، وما اصطلح عليه الدكتور، تمام حسان من الإيقاع المتوازن، يعد أفضل توصيف لماهية الإيقاع في الذكر الـكيم.
- يشهد القرآن الكريم في شقه المدني نوعا من الرتابة في الإيقاع نتيجة طول آياته، وطبيعة مو اضيعه التشريعية في معظمها. - المقطع الأرضية الحاملة للنبر والتنغيم، ويقوم في أساسها على إيقاع تنفسي تراعى فيه الدفقة التنفسية ونظام اللغة، وهو وسيلة مهمة لمعرفة الأنسجة اللغوية المقبولة من غير المقبولة في العربية. - حلَّد اللسانيون ضو ابط تحكم النسيج المقطعي للعربية، ويعد القر آن الكريم من أفضل النصوص الَّي تعكس البنية المقطعية للعر بية في أفضل أشكالها وأحسنها. - النبر في تعريفه الوظيفي يصعب تتبعه في العربية ، إلا أنه من الناحية الفونيتيكية يظهر في أشكال عدة تناولتها الدراسات العربية القديمة والحديثة، فالضغط على صوت ما وزيادة الطول في صوت ما، إنما هي في حقيقتها أشكال نبرية عرفتها العربية، وجاءت هـا القراءات القر آنية.
- النبر ظاهرة أدائية صرفة لا يمكن ضبطه إلا بععاينة الجانب الأدائي والشفاهي للغة، و كتاب الله عز وجل يقدم خحدمة كبيرة لدرس هذا الجحانب المهم باللغة العربية، إذ تضمن التلاوة المتواترة قراءة نموذجية لأي دراسة تتوخى الوقوف على الأشكال النبرية و كيفية تو ضعها في اللغة العربية . - التنغيم ملمح ثمييز مهم في اللغة العربية، وهو في القر آن ظاهرة أدائية مهمة، حرص أهل علوم القرآن والتجويد، على ضرورة مراعاهًا في تلاوة آي ذكر الحكيم - فهم وإن لم يعرفوا المصطلح - إلا أنمم حرصوا على تبيان ضرورة أن تقر أ مواضع التهلديد بما يلائم التخويف، ومواطن النعيم يما يلائم البشارة ، وقس على ذلك ، مُا يعد التنغيم أساسا لتو اجلده .
- تستأنس الدراسة التنغيمية في القر آن الكريع بالأساليب البلاغية، وهي تظهر في الشق المدن من القر آن الكريع بصورة ضعيفة مقارنة بالشق المكي - ما زالت كيفية التعامل مع النبر في القرآن اللكريع، تسير بخطى حذرة، إلا أن الدراسات والبحوث أثتتت وجود أشكال وأنماط نبرية يمكن الاستعانة هـا حين تحليل النبر في القرآن
الكريم خاصة ويف كلام العرب عامة.
- تقدم القراءات القر آنية مادة مهمة وزممة، يظهر من خلالما تنوع أداء اللغة العربية، مما .يخدم البحث والدرس الصوتي
- ربط الصوت بالدلالة باب مهم ويعد ملمحا مهما ييين عبقرية اللغة العربية، وهو في القرآن الكريع، يعد شكلا من أشكال الإعجاز، مُا يؤ كد على ضرورة أن يڭظى هذا الفرع من الدلالة بمزيد العناية.
القرآن الكريع زاد لغوي لا حدود لوجوه الإعجاز فيه ، وستظل الأبحاث والدراسات تلقي الأضواء على مظاهر وأشكال من إعجازه اللغوي ، والجانب الصوتي واحد من الجوالي ، اليت يقدم القر آن الكريع خدمات جليلة في درسه ، ويععله النموذ ج الأمشل لضبط قواعد العر بية وقو انينها

وآَ

فهـرسـتـتالمصـادروالمـراجـع

- القر آن الكريم ، برواية حغص عن عاصم .

1- أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الخابني، ط4، 1978.
————— - 6
مكتبة أنجلو، القاهرة، ط4، 1972.
، دلالة الألفاظ
، مكتبة أُخلو، ط4، 1980.

5- إستيته، سمير شريف، القراءات القر آنية بين العربية والأصوات اللغوية ( منهج لساني معاصر) ، عا لم الكتب الحديث، إربد، 2005.

6- أولمان ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ترجمه وقدَّم له، وعلَّق عليه: كمال بشر، مكتبة الشباب، دط، دت .

7- الأخفش، سعيد بن مسعدة البلخي البحاشعي، معاني القرآن، دراسة وتحقيق: عحمد أمين الورد، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط1، 2002.

8- الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد(ت 980/0370)، معاني القراءات، تحقيق ودراسة: عبد مصطفى درويش، عوض بن محمد الفوزي،دار المعارف،ط1،

1991/01412م.
9- الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن ت686ه شرح الشافية ابن الحاجب، تح :
عحمد عحي الدين عبد الحميد، محمد نور الحسن، عحمد الزفزاف، دار الكتب العلمية،1902/01402م.

10- الإشبيلي، ابن عصفور (597-669ه)، الممتع الكبير في التصريف، تحقيق: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، ط1، 1996.

، المقرب، دراسة وتحقيق: أحمد $\qquad$
عبد الستار الجبوري،ط1، 1972.
12- الأشموي، شرح الأنموني على ألفية ابن مالك (المسىى منهج السالك إلم ألفية ابن مالك)، تحقيق: محمد ححي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي الحبلي،مصر،ط2، . 1939/01358

13- الأشقر، محمد أحمد، الدراسات الأدبية لأسلوب القر آن الكريع، دار وائل للنشر، عمان

$$
\text { الأردن،ط1، } 200 .
$$

14- الأصبهاني، أبو بكر أممد، المسوط في القراءات العشر، تغيق: جمال الدين عمد
شرف، دار الصحابة، 14240/2009م.

15- الأنباري أبو البر كات، الإنصاف في مسائل الخلاف، ين النحويين البصريين والكوفيين ، ومعه الانتصاف مع الإنصاف، تأليف: عمد ئي الدين عبد الميده، المكتبة العصرية
بيروت، 2007/01428م.

16- الأندلسي، أبو حيان عمد بن يوسف، البحر الغيط، دار الكتاب الإسالامي، القاهرة،
ط2، 1992/01413م.

17- الأنصاري، أبو زيد، النَّؤادر، المطبعة الكاثوثولو كية للؤباء اليسوعيين، بيروت، 1894. 18- الأنطاكي عمد،، الغيط في أصوات اللغة ونوها وصرفها، دار الشرق العربي، ييروت، ط3، دت.

19- أبو ديب كمال، في البنية الإيقاعية للشعر العربي، دار العلم للمايين، ييروت، ط2 .1981.

20- أبو موسى، عمد عمد، الباغة القر آنية في تنسير الزغشري وأثرما فيْ الدراسات البلاغية، دار الفكر العريي، القاهرة.

21- ابن الأثير، المثل السائر، تــحقيق: عمد عحي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،

$$
\text { بيروت، } 1995 .
$$

22- ابن باذش، أبو جعفر أحمد بن علي بن أممد بن خلف الأنصاري (ت540ه)، الإقناع
في القراءات السبع، تُقيق: عبد الجيد قطامش، دار الفكر، دمشق، ط1، 1403ه. 23- ابن المزري، محمد بن محمد الدمشقي (ت833ه)، النشر في القراءات العشر، قدَّم له: علي عمد الضباع، خرَّج آياته: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ط

بر جستر اسر ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة جديدة مصححة، 2006. ، منجد المقرئين ومرشد الطالبين، خدمه وعيز به: عبد $\qquad$ -25
الحليم بن عمد قابة، دار البلاغ، الجز ائر، ط1، 2003/01424م.

26- ابن جي، أبو الفتح عثمان (ت: 392ه)،سر صناعة الإعراب، تُقيق: عمد حسن عمد حسن إسماعيل، شارك في التحقيق: أمد رشدي شحاتة عامر، دار الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان ط2، 2007.

، المنصف، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن $\qquad$ $-27$

جين النحوي لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازين النحوي البصري، تعقيق:
إبر اهيم مصطفى، عبد الله أمين، إدارة إحياء التراث القديم، ط1، 1373هـ/1954م. - الخصائص، تحقيق: عمد علي النجار، عالم

الكتب، بيروت.
اللَّمع في العربية، تحيق: سميح أبو معز، دار بجدلاوي، —، -29

عمان، 1988م.

، المتسب في تبيين وجوه شواذ
القراءات والإيضاح عنها، تحقيق: علي بندي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح شلبي، البملس الأعلى للشؤون الإسالمية، القاهرة، 1999.

31- ابن خالويه، أبو عبد الله الحسين بن أحمد، الحجة في القراءات السبع، تعقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق د.ط. د.ت.

، إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم، تحقيق : $\qquad$ $-32$

محمد ابراهيم سليم، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، دط ،دت.
إعراب القراءات السبع وعللها، حققه وقدم له: عبد الرممن بن
سليمان العثيمين، مكتبة الخانيي، القاهرة، ط2، 1992/01413م.
34- ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسين الأزدي البصري (ت: 321ه)، جمهرة اللغة، دار صادر ،بيروت، د.ت.

35- ابن رشد، تلخيص الخطابة، تحقيق وتقديم: عبد الرممن بدوي، و كالة المطبوعات الكويت، دار العلم، بيروت، لبنان، دط، دت .

36- ابن زبنلة أبو زرعة، حجة القراءات، تحقيق: سعيد الأفغاين، مؤسسة الرسالة، ط5،
1418ه/1997م.

37- ابن السكيت (186ه-244ه)، إصالح المنطق شرح وتحقيق: أحمد حمد شاكر، وعبد السالم عحمد هارون، دار المعارض.

38- ابن سينا، الخطابة، تحقيق: عحمد سليم سا لم، منشورات دار المعارف، القاهرة ،مصر. 39- ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن زكريا، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر ، 1979/01399م .
 عليه ووضع حواشيه: أحمد حسين بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، . 1997/01418

41- ابن قتيبة، أبو عمد عبد الله بن مسلم ،أدب الكاتب، حققه وضبط غريبه، وشرح أبياته والمهم من مفرداته، عحمد محي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع ، القاهرة ، دط، دت 42- ابن منظور ، لسان العرب ،دار صادر ، بيروت ، لبنان ، دط، دت. 43- ابن يعيش النحوي بن علي (ت:643ه)، شرح المفصل، الطباعة المنيرية، مصر، د.ط،د.ت .

44- بدوي، عمار توفيق أحمد، الفاصلة القرآنية شكلا وبلاغة، مر كز الدراسات الإسلامية
والمخطوطات، اكاديمية القاسمير، ط1، 1428/2007.

$$
\text { 45- بدوي أحمد أحمد، من بلاغة القر آن، فضة مصر، } 2005 .
$$

46- برجشتر اسر، التطور النحوي للغة العربية، أخر جه وصححهه وعلق عليه: رمضان عبد التواب، مكتبة الخابني، القاهرة ،ط1، 1400هـ/1980م، ط2، 1414هـ/1994م. 47- بكوش،الطيب، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، المطبعة العربية، تونس، ط3، 1996.

48- بسام بر كة، علم الأصوات العام، أصوات اللغة العربية، مركز الإنماء القومي، د.ط،
.د.ت
49- بشر كمال، علم اللغة العام الأصوات، دار المعارف، دط، دت.
 51- بوزواوي محمد، قاموس مصطلحات الأدب، دار مدني، الجز ائر،2003. 52- البايي أحمد، القضايا التطريزية في القراءات القرآنية، دراسة لسانية في الصواتة الإيقاعية، عالم الكتب الحديث، إربد، 2012.

53- البخاري، إسماعيل بن إبراهيم ، صحيح البخاري، شر كة الشهاب، الجز ائر، د.ط، د.ت

54- البيلي أمد، الاختلاف بين القراءات، دار الجيل، بيروت،ط1408/1،1988ه. 55- البطليوسي، أبو محمد عبد الله، ،الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تح :عمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1999.

56- البهنساوي، حسام، علم الأصوات، مكتبة الثقافة الدينية، ط1425،1 ه//2004م ، الدراسة الصوتية عند العرب و الدرس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء $\qquad$ -57 الشرق،القاهرة، ط2005، 1.

58- بن عاشور محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، المزائر، د.ط ، د.ت. 59- بين دومة، خالد قاسم ، عالم الكتب الحديث ،دلالات الظاهرة الصَّوتية في القرآن

$$
\text { الكريم إربد، الأردن، } 2006 .
$$

60- بغدادي بلقاسم، المعجزة القر آنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
61- البقاعي، برهان الدين أبي الحسن ابر اهيم، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق : عبد الرزاق غالب المهدي ،دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،1995/01415م. 62- جبل، معمد عمد حسن، المختصر في أصوات اللغة العربية، مكتبة الآداب، القاهرة،
ط4، 2006/01427م.

63- جوزيف فندريس، اللغة، تعريب: عبد الحميد الدواخلي وعمد القصاص، مكتبة أبخلو
المصرية، د.ت.

64- جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربية، نقله إلى العربية وذيَّله .بمجم صوتي فرنسي: صالح القرمادي، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية

والاقتصادية، 1966.

65- الجريسي، معمد مكي نصر، فاية القول المفيد في علم التجويد، راجعه وقدَّم له وعلَّق عليه: طه عبد الرؤوف سعيد، مكتبة صفا، ط1، 1999/01420.

66- الجندي، أحمد علم الدين، اللهجات العربية في التراث، القسم 1:النظامين الصوتي والصريف الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، دط،1978.

67- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بر ت2550، الحيوان، تحقيق: عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده، مصر، 1938.

، البيان والتبيين ،تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، $\qquad$
ط1998/01418،6م
69 - الجوزية، ابن القيم، بدائع الفوائد، تقيق: سيد عمران، عامر صلاح، دار الحديث، القاهرة، 2002. 70- حسّان عمد فدوى، أثر الانسجام الصّوّي في البنية اللّغوية في القرآن الكريع، عالم الكتب الحديث، إربد، 2010.

71- حسان تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآلي، عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1413ه/1993م. ، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،1421 $\qquad$ $-72$ هـ


 77- الحسناوي عحمد، الفاصلة في القر آن الكري، دار عمار،ط2، عمان ، 2000. 78- حسن عبد الحميد، الألفاظ اللغوية خصائصها وأنواعها، دار الكتب، 1971، دط.

79 - حسن ظاظا، اللسان والإنسان، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت ط2، .1990

80- الحمد، غانم القدوري، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار،ط2، .2007/01428

، المدخل إلى علم أصوات العربية، منشورات البممع العلمي، بغداد، $\qquad$
. 2002
 القرن 15ه، العراق، ط1982،2م.
83- الحموي، تقي الدين، خزانة الأدب، تعقيق :عصام شعيتو، بيروت، دار مكتبة الملال، . 1987

84- الخفاجي عمد بن سعيد بن سنان (ت 466 ه)، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط1، 1402هـ/ 1982م.

85 - الخالدي صال عبد الفتاح ، نظرية التصوير الفين عند سيد قطب، دار الفاروق، عمان، الأردن، 2016/01437.

$$
\text { 86- داود عبد، أبحاث في اللغة، بيروت، } 1973 .
$$


.1984
88- داود عبده، دراسات في علم أصوات العربية ، مؤسسة الصباح الكويتية، الكويت . 89- داود محمد، الصوائت والمعنى في العربية، دراسة دلالية وعجم، دار غريب، القاهرة، . 2001

90- الداين، أبو عمرو عثمان بن سعيد (371هـ-444ه)، التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد، تحقيق ودراسة: أمدد عبد التواب الفيومي، مكتبة وهبة، ط1، 1993.
-91 -_ـ_ـ_ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، تحقيق: نورة بنت حسن بن فهد الحميد، تقديم: ابراهيم بن سعيد الدو سري، عمد بن سريع السريع، دار التدمرية، ط1، 2010/01431م
 بيروت، دمشق،ط1997/02،1418م .
،البيان في عد آي القر آن، تحقيق: غانم همد القدوري، منشورات مر كز $\qquad$ $-93$
المخطوطات والتراث والوثائق ، ط1، 1994/01414.

94- الدمياطي، البنا(ت: 1117 ه/1705م)، إتحاف فضاء البشر بالقراءات الأربع عشر، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت ،ممتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ، ط1، 1407 هـ/1987م.

95- الذهبي، شثمس الدين بن عبد الله عمدل بن أحمد بن عثمان 748/637، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، حققه وقَّدّ نصوصه، وعلَّق عليه: بشار عواد معرو ف

،شعيب الأرناؤوط، صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة ،ط1، 1998م/1408.
96- ريتشاردز، مبادئ النقد الأدبي وعلم الشعر، تر جمة: عحمد بدوي ، مراجعة : لويس عوض وسهير القلماوي ، البجلس الأعلى للثقافة، ط1 ،12005، ص 185. 97- الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1421هـ/2000م.

ـ


،دط،دت.
99- الرعيي، أبي عبد الله محمد بن شريح (ت476ه)، الكافي في القراءات السبع، تُقيق : أحمد محمود عبد السميع الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، .2000/o1421

100-الرازي، فخر الدين محمد، التفسير الكبير أو "مفاتيح الغيب"، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوقيفية، مصر.دط ، دت . 101 ، 1981/01،1401م.

102-الرماين، أبو الحسن علي بن عيسى (ت 386ه) ، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآي ، الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تُقيق وتعليق: عممد زغلول سلام، محمد خلف اللّ أممد، دار المعارف، مصر ، ط3. 103-زاهيد عبد الحميد، علم الأصوات وعلم الموسيقى (دراسة صوتية مقارنة )، تقديم

$$
\text { :مبارك حنون ، دار يافا، عمان، } 2010 .
$$

104-الزجاج، أبو إسحاق ابراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، شرح وتحقيق: عبد الجليل عبده شبلي، عالم الكتب، ط1، 1988/08م.

105-الزجاج أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو، تحقيق: مازم مبارك، دار النفائس، دط

106-الز رقاني، عمدد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القر آن، تُقيق : فواز احمد زمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1995/01415م.

107-الزر كشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، خرَّج حديثه وقدَّم له وعَّق عليه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1.

108-الزخشري، أبو القاسم عمود بن عمر (467-538ه)، المفصل في علم العربية، وذيّله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للسيد عمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي، تحقيق: سعيد مُمود عقيل، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1 ، 2003. ، أساس البلاغة، تعقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، $\qquad$ -109 بيروت، ط1، 1419/1998.

110-سالم، محيسن عحمد، المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية، دار محيسن،
ط2003/01442،6م.

111-سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180ه) الكتاب، تحقيق: عبد السالم هارون، دار ابليل، بيروت ، ط1، د.ت.
 .2003/01423،32b

، التصوير الفين في القرآن ، دار الشروق، القاهرة، دت. $\qquad$ $-113$ 114-سامي عبد الحميد، تربية الصوت وفن الإلقاء، مطبعة الأديب البغدادية 1974. 115-سفر، علي عبد العزيز، الإمالة والتفخيم في القراءات القر آنية حتى الرابع هجري (دراسة مع تحقيق كتاب الاستكمال لابن غلبون، البحلس الوطي للثقافة والفنون والأدب، ط1، .2001/01421

116-سلطان منير، الإيقاع الصوتي في شعر شوقي الغنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،ط1، . 2000

117-سلام، محمد زغلول، أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى أواخر القرن 4ه، قدَّم له: عمد خلف الله أممد، مكتبة الشباب، ط1، مصر. 118-سمير إبراهيم وحيد العزاوي، التنغيم اللغوي في القرآن الكريء، دار الضياء، عمان الأردن، 2000.

119-السيوطي جهال الدين،(ت:911ه)، الإتقان في علوم القرآن، مطبعة الحجازي، القاهرة، دط ،دت.

، الأشباه والنظائر في النحو، راجعه وقدَّم له: فايز الترجيين ،دار الكتاب $\qquad$ -120 العربي،ط1، دت .

، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد جاد المولى، محمد أبو $\qquad$ -121
الفضل ابر اهيم، علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت .

، همع الموامع في شرح جمع الجوامع، شرح وتحقيق: عبد العال سا لم $\qquad$ $-122$ مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 1421ه/2001م.

123-السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد ، بستان العارفين ويليه تنبيه الغافلين، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ،لبنان.

124- السيد، عبد الخميد، دراسات في اللسانيات التطبيقية (المشاكلة، التنغيم)، دار حامد، عمان، الأردن، ط2004/01،1425.

125-السهيلي، أبي القاسم، نتائج الفكر، تحقيق: عادل أمد عبد الموجود، علي عمدد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1992/01416

126-السعران، محمود، اللغة والجتمع، دار المعارف، الاسكندرية، ط2،1963،.
،علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية، بيروت، دط، دت. $\qquad$ -127

128-السامرائي عامر رشيد، آراء في العربية، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1965. 129-الشايب فوزي، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، عالم الكتب الحديث، الأردن، . 2004

130-شاهين عبد الصبور، المنهج الصوتي للبنية العربية (رؤية جديدة في الصرف العربي)، مؤ سسة الر سالة، 1980م.

، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، أبو عمرو بن العلاء، مكتبة $\qquad$ -131 الخنابني، القاهرة، ط1، 1408هـ/1987م.

، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، مكتبة الخنابني، القاهرة، $\qquad$ -132
. 1987 ،

، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة الخابني، دط، $\qquad$ -133

دت.
، المنهج الصوتي للبنية العربية "رؤية جديدة في الصرف العربي"، مؤسسة $\qquad$ -134
الر سالة، ط1400،1980/01م ،بيروت ،لبنان.

135-شادي محمد إبراهيم، البلاغة الصوتية في القر آن الكريع، مؤسسة الرسالة، مصر، ط .1988/01،1409م

136-شرشر، معمد حسن، البناء الصوتي في البيان القرآني، دار الطباعة الغمدية، ط1، 1988/01408م

137- الشنقيطي، أممد بن الأمين (ت 1331ه)، الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع، وضع حواشيه، عمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،
ط1، 1419/ 1999م.

138-صالخ كورديا أحمد حسن، النظام الصوتي التوليدي في السور المكية القصار، عالم

$$
\text { الكتب الحديثة، إربد، الأردن، } 2012 .
$$

139-الصالح صبحي، دراسات في فقه اللغة، ط16، دار العلم للملاييين، بيروت، 2004. 140-الصغير، عمد حسين علي، الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط1، 2000/01420.

141-طليمات غازي غختار، في علم اللغة، دار طلاس، دمشق، ط2، 2000.
142-عفيفي أحمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، الدار المصرية اللبنانية، ط1996،1. 143-عمر أحمد غتار، البحث اللغوي عند العرب "مع دراسة لقضية التأثير والتأثر"، عالم الكتب، القاهرة، ط6،1988. ، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، 1997. $\qquad$ -144 ، علم الدلالة، عالم الكتب، ط5، 1998. $\qquad$

146-عمر فروخ، عبقرية اللغة العربية، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،
1401هـ1981م.

147-عبد الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرَآنة، مكتبة المعارف،،الرياض،ط1، .1999

148-عبابنة يكي،دراسات في فقه اللغة والفونولوجيا العربية، دار الشروق، عمان،الأردن،ط،
.2001
149-عصام نور الدين، علم الأصوات اللغوية، الفونتيكا، دار الفكر اللبناين، ط1992،1.
150-علي يونس، نظرة جديدة في الشعر العربي، الميئة المصرية العامة للكتاب، 1993. 151- علوية نعيم، بموث لسانية، بين نحو اللسان ونو الفكر، المؤسسة ابلحامعة، بيروت، ط2،
.1986
152-عياش منذر، مقالات في الأسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1990. 153-عيد رجاء، القول الشعر (منظورات معاصرة)، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ط.

154-عبد العليم، ابراهيم ، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، دار المعارف، مصر. 155-عبد التواب، رمضان، التطور اللغوي مظاهره علله وقوانينه، مكتبة الخانبي، القاهرة، ط2، 1412ه1 1990م.
 1988/01408م

، لـن العامة والتطور اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، ط2،


158-عبد الجليل، عبد القادر، علم الصرف الصوتي، دار أزمنة، عمان، الأردن، ط.1،1998

، الدلالة الصوتية في فجة الإقليم الشمالي، دار الصفاء، عمان الأردن، $\qquad$ -159 ط1، 1997م/ 1414.

، الأصوات اللنوية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط1، $\qquad$ -160
.1418/1998
، هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي (رؤية لسانية ححيثة )، $\qquad$ -161 دار الصفاء، عمان، الأردن، ط1، 1998.
 163-العبد عمد، المفارقة القر آنية (دراسة فيْ بنية الدلالة)، مكتبة الآداب القاهرة، ط2، 2006/01426

164-العسقلاني، أمه بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،نقيق: عبد العزيز بن عبد الهلّ بن باز، دار الفكر ،بيروت، لبنان، 1996.
 وعلق عليه : عبد الستار جواد، مؤسسة المختار، القاهرة، ط1 ، 1007 ، 2007 . 166- العكرب أببو البقاء عبد الله بن المسين بن عبد الله (ت606هـ)، التيبان في إعراب القر آن، وضع حواثيه ،عمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1998 ، 1

167-العييدي، شعبان عوض عمد، التعليل اللنوي في كتاب سيبويه، منشورات جامعة قار


168- العناين عمد إسحاق، مدخل إلل الصوتيات، دار وائل للنشر، عمان، 2006.
169-العقاد عمود عباس، أشتات بجمعات فِ اللغة و الأدب، دار المعارف، القاهرة، ط6. 170-العلايلي عبد اللّ، مقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع العقتم البديد، الططبة العصرية، القاهرة، دت ، دط .

171-الغزالي، أبو حامد (ت505هـ)، جواهر القر آن، تحيق: عحمد رضا رشيد الفياني، دار
إحياء العلوم، بيروت، لبنان،1986.

172-الغامدي منصور، الصوتيات العر بية، مكتبة التوبة، الرياض ، ط2001/1،1421م. 173-الفاراهيدي الخليل بن أممد(ت175ه)، العـــين، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت،لبنان،2003.

174-الفراء، زياد بن عبد الله (ت 207ه)، معاين القرآن، عالم الكتب، بيروت،ط1، 1955،ط2، 1980

175-الفارسي، أبو علي الحسن (ت377ه)، الحجة للقراء السبع، أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام، تُقيق: بدر الدين قهوجي، بشير حوياياتي، راجعه عبد العزيز، رباح أممد، يوسف الدقاق ،دار المأمون للتراث ط1، 1987.

176-فرديناند دي سوسير، عحاضرات في الألسنية العامة، شرح: يوسف الغازي، وبجيد النصر، دار النعمان للثقافة، جونته، لبنان، د. ت، دط.

177-الفارابي، أبو نصر عمد بن عممد بن طرفان، الموسيقا الكبير، تحقيق وشرح: غطاس عبد
المالك خشبة ،مر اجعة : محمود أحمد حنفي، دار الكتاب العربي ،القاهرة ،دط، دت. 178-الفاخري صالح سليم عبد القادر ،الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2007.

179-الفيومي، أحمد عبد التواب، أبحاث في علم أصوات العربية، مطبعة السعادة،ط1، .1991

180-قدور أحمد عمد، مبادئ اللسانيات، دار الفكر المعاصر، دمشق، سورية، ط1999، 2199،2م

181-القرالة زيد خليل، الحر كات في اللغة العر بية "دراسة في التشكيل الصوني"، عالم الكتب
الحديث، الإربد، الأردن ،2004

182-قمحاوي، محمد الصادق، البرهان في بتويد القرآن، ويليه رسالة في فضائل القرآن، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان، 1407هـ/1987م.

183-القادري ،فخرية غريب، بتليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآين في ضوء اللسانيات المعاصرة، سورة التوبة أنموذجا، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2001.

184- القرطي ، أبو عبد الله محمد بن أمد، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، دط ، 1942/01361م

185-القرطي ،أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد ت461ه ،الموضح في التجويد، تحقيق: غانم قدوري الحمد، دار الكتب العلمية، بيروت.

186-القزويني، جالل الدين، الإيضاح في علوم البالغة، شرح وتعليق: عحمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الكتاب العربي.

187-القيسي أبو محمد المكي بن أبي طالب، (ت437 هـ)، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق: عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة،
. 1428 هـ هـ
الرعاية لتجويد القراءة ولتحقيق لفظ التالاوة، تحقيق: أحمد حسن $\qquad$ -188

فرحات، دار عمار، الأردن، ط3، 1996/01417م.
189-قطب محمد، دراسات قرآنية، دار الشرق، لبنان، ط4، 1983. 190-القالي أبي علي، الأمالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. 191-الكواز، محمد كريع، كالام الله الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنية ، دار الساقي ؛ بيروت، لبنان.

192-الكشكي، عطية أبو زيد محجوب، قراءات البي صلى الله عليه وسلم(دراسة قرآنية حديثية)، جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع، الرياض، 2011/2432.

193- كراتشا كابو شان، نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي، ترجمة: جعفر

$$
\text { دك الباب، دمشق، } 1980 .
$$

194-المبرد أبي العباس محمد بن يزيد (ت: 285ه) المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1926م. 195-المبارك، محمد، خصائص العربية، فضة مصر، 1960. ، دراسات أدبية لنصوص من القرآن ، دار الفكر المعاصر ؛ ط4، $\qquad$ -196
.1973
، فقه اللغة وخصائص العربية، دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية $\qquad$ وعرض لمنهج العر بية الأسهل في التجديد والتوليد، دار الفكر، دط ، دت. 198- المرسي، كمال الدين عبد الغن، فواصل الآيات القرآنية، المكتب الجامعي الحديث،
الإسكندرية، ط1، 1999/01420.

199-المسدي، عبد السلام ، التفكير اللساني في الخضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ليبيا

$$
\text { تونس، ط2، } 2 \text { ،1986. }
$$

200-المطلي، غالب فاضل، في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات المدّ، منشورات وزارة

$$
\text { الثقافة والإعلام، العر اق، } 1984 .
$$

201-المالكي، أبو عمد (ت705)، شرح كتاب التيسير للداين في القراءات، تُقيق: عادل أممد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،
.1424،2003،1ط
202-مالمبرج، برتيل ، علم الأصوات، تعريب ، عبد الصبور شاهين، القاهرة، 1987.
203-مدكور، عاطف، علم اللغة بين القديع والحديث، منشورات جامعة حلب، 1991.

، علم اللغة يين التراث والمعاصرة ، دار الثقافة ، القاهرة ، 1987. $\qquad$ -204

205-مارتيين، أندري، وظيفة الألسن و ديناميتها، ترجة: نادر سراج، دار المنتخب العربي،1996، 1996

206-ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة وتعليق: أحمد غختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،
ط2 ، 1403هـ/1983م.

207-ممدوح عبد الرحمن، القيمة الوظيفية للصوائت (دراسة لغوية)، دار المعرفة الجامعية، مصر، .1998

208-فر هادي، التفسير اللغوي الاجتماعي للقراءات القرآنية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن ، ط1، 2008/02929.

209-النحاس، أبو جعفر، معاين القرآن الكريى، تحقيق: عحمد علي الصابوني، مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى ، ط1، 1988/01408. 14 التراني

210-النعيمي ، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جي، دار الطليعة ، بيروت ، لبنان. 211-هريدي، أحمد عبد البيد، ظاهرة المخالفة الصوتية ودورها في نمو المعجم العربي، مكتبة الخناني، القاهرة، 1989/01409م.

212-هلال عبد الغفار حامد، اللهجات العربية نشأة وتطورا، دار الفكر العربي، القاهرة، .1998

، أصوات اللغة العر بية، مكتبة وهبة ، ط3، 1996. $\qquad$ 214-هلال ، عمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، غضة مصر، القاهرة ، 2001. 215-هنري فليش، العر بية الفصحى، بيروت، ط2،دت. 216-هنداوي عبد الحميد، الإعجاز الصَّوتي في القرآن الكريع، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ط1، 20004/01428م،

217 2002/01423،

## - المراجع باللفة الأجنبية :

Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique général, édition, -218
.Bejaia, 2002
Jones Daniel, An outline of English phonetics, Cambridge, -219 .1967
.Coulthard, M, m, Introduction to discourse Analysis, Ibid -220

- الرسائل الجامعية :

1 1 أحمد مهدي عناد، التحليل الصوتي للنص (بعض قصار سور القرآن الكريع أنموذجا)، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2001.

2- بوروية المهدي، ظواهر التشكيل الصوني عند العرب حتّى أواخر القرن 3ه، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 1423هـ/2002م 3- تريا عبد الله عثمان إدريس، الصِّيغ الفعليَّة في القرآن الكريع، أصواتا وابنية ودلالة، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، السعودية، 1989/01410م.

4 شهادة الماجستير في الصوتيات العربية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، .201/2010-01432/1431

5- حنون مبارك، في بنية الوقف وبنينة اللغة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة عمد الخامس، الرباط.

6- رجب، إبر اهيم مصطفى (ابراهيم، البنية الصوتية ودلالتها في شعر عبد الناصر صال، دراسة تاريخية وصفية تُليلية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسا(مية، غزة.

7- السيد، عحمد يو سف هاشم، المناسبة بين الفاصلة القر آنية وآياهًا (دراسة تطبيقية لسورجي
الأحز اب وسبأ)، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.

8- الغامدي، عزة بن سعد، التعليل في الدراسات الصوتية، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، 1425/2004.

9- لالوسي عثمان، الإعجاز الإيقاعي في القرآن الكريء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة ، 2009.

- الدوريات:

1- أبو السعود ، عبد الله بدر، الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم، بجلة الإعجاز العلمي ؛

$$
\text { العدد07، أوت } 2000 .
$$

2 التحرير، 1958.

3- إستيتيه سمير، روافد البلاغة، بحث في أصول التفكير الباغي، بحلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، العدد6، رجب 2010/01422م.

4- أونج ، والترج، الشفاهية والكتابية، ترجة: حسن البنا عز الدين، سلسلة عالم المعرفة،
العدد182، فبراير1994.

5- البياتي، سناء حميد، التنغيم في القر آن الكريع، دراسة صوتية، مر كز إحياء التراث العلمي والأدبي ،العر اق.

6- بصل، محمد اسماعيل، صفوان سلوم، أثر الصَّوائت في الدلالة اللغوية (الإفرادية والتر كيبية)، بحلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم

$$
\text { الإنسانية، البحلد 2، العدد1، } 2010 .
$$

7- الجورانة، يوسف عبد الله، التنغيم ودلالته في اللغة العربية، بجلة الموقف الأدبي، بجلة أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 369، كانون الثاين، 2002.

8 - جمود، وداد مكاوي، البناء الصوتي غير المقطي (قلى)، و(..) في النص الإبداعي، بحلة جامعة بابل العلوم الإنسانية، البحلد 17، العدد 6، 2009. 9- حسين، صلاح الدين سعيد، التشكيل المقطعي (مفهومه وعلاقته بالنبر اللغوي )، بحلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، بجلد 31، العدد 2، 2009.
.10 - رماني، زهر الدين، دلالة التنغيم في اللغة العربية، من موقع.revue.ummto.dz
 12- سلامي ،عبد القادر، الفصاحة بين اللفظ والمعنى، بجلة بجمع اللغة العربية، دمشق،

$$
\text { صفر،1425ه/ أبريل } 2005 \text { ،مج } 79 .
$$

13- سلمان العاين، التشكيل الصوتي في اللغة العربية (فونولوجيا العربية)، ترجة: ياسر الملاح، مراجعة عحمد محمود غالي، النادي الأدبي الثقافي بجدّة، ط1، (101403 1983م

14 - صالُ ،إياد سالم ،الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع المعاني، جامعة تكريت.

15- الضالع، محمد صال، قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم في اللغة العربية، البملة العربية
للعلوم الإنسانية، العدد67، بجلد17،1999.

16- عبد السالم راغب، البنية الإيقاعية في الأسلوب القر آني، منشورات موقع رابطة العلماء
السوريين : islamsyria.com.

17- عبد الكاظم، محمد، المساحة الدلالية يي الصوت العربي، بحلة آداب البصرة، العدد .2006،41

18- عتيق، عمر عبد المادي، الأسلوبية الصَّو تية في الفواصل القرآنية، بجلة المنار، جامعة آل البيت، الجلد 16، العدد3.

19- غوادرة، فيصل حسين طحيمر، التكرار في الفاصلة القرآنية الجزء الأخير من القرآن
أنموذجا (دراسة أسلوبية )، جامعة القدس المفتوحة.

20- فياض رائدة عاظم، الاتساق الصوتي في فنج الباغة (التنغيم أنموذجاً)، بجلة العميد ، العدد6، شعبان ، 2013/01434.

21- فتحي يونس عممد ذنون، إشكالية زيادة المبن ودلالتها على زيادة المعنى، دراسة تطبيقية على السين وسوف في القرآن الكريع ، جامعة الموصل ، العر اق. 22- المصري، عبد الفتاح، الصوتيات عند ابن جي، بعلة التراث العربي، دمشق، العدد 15، 1984م.

23- ميهوبي، الشريف ،المقطع الصوتي وبنية الكلمة، جامعة منتوري، الجزائر،العدد 14،

$$
\text { ديسمبر } 2000 \text {. }
$$

24- المالكي، جاسم غالي رومي، الإدغام ظاهرة صوتية، بعلة آداب البصرة، العدد 41، . 2006

25- معن مشتاق عباس، أساسيات الفكر الصّوتي عند البلاغيين (قراءة في وظيفة التداخل المعرين )، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية السابعة والعشرون، 2006/01427م.

26- الموسيقى القرآنية والجرس الدلالي (بحث موجز في النغمة القرآنية ) ،موقع .aldhiaa.com/magazin/maab/7pdf 27- النقيب، محمد حسين، الفاصلة في السياق القرآين، موقع: alarbiah .conference.org 28- اليافي نعيم، عودة إل موسيقى القرآن، بحلة التراث العربي، العدد25-26، دمشق،

$$
\text { أكتوبر /يناير } 1986 .
$$

29- اليافي نعيم، قواعد تشكُّل النغم في موسيقى القرآن، بحلة التر اث العربي ،العدد25-26،

$$
\text { دمشق، أكتوبر /يناير } 1986 .
$$

فهرست الموضوعات

| الصفحة |  |
| :---: | :---: |
| i |  |
| 01 | الــــنـــلـ: <br> المعطيات الصوتية للقر آن الكريع |
| 02 | المعطيات الصوتية للقرآن الكريم......................................... |
| 23 | الفـــــــل الأول: <br> الظواهر النشكيلية في السور المدنية |
| 24 | أولا الظواهر التماثلية ......................................... |
| 24 | 1-المماثلة بين الصوامت ....................................... |
| 24 | ......................................................الادغاما |
| 31 | -المماثلة الكلية المقبلة في حالة اتصال ............................... |
| 36 | .المماثلة الكلية المدبرة في حالة انفصال ............................. |
| 39 | -المماثلة الكلية المدبرة في حالة اتصال................................... |
| 43 | - المماثلة الجزئية المقبلة في حالة اتصال ................................ |
| 48 | 2-المماثلة بين الصوائت.............................................. |
| 48 | أ- الإتباع................................................... |
| 53 | ب-................................................. |


| 72 | ثانيا: الظواهر التخالفية ....................................... |
| :---: | :---: |
| 72 | 1-.......................................... |
| 79 | 2 |
| 83 |  |
| 85 | أ-إبدال الهمزة.............................................. |
| 89 | ب-تخفيف المهزة ..... |
| 92 | الفـــــل الثــاين: <br> الظواهر ما فوق تشكيلية في السور المدنية |
| 93 | أولا : الإعجاز الموسيقي في القرآن الكريع ............................ |
| 99 | 1-الدراسة المقعية في السور المدنية ................................ |
| 99 | أ-إإيقاع |
| 114 | ب-ا.لمقطع با.................................................... |
| 124 | ج-التحليل المقطي ................................................ |
| 146 |  |
| 171 | 3- التنغيم في السور المدنية ...................................... |
| 171 | أ- أهية التنغيم في القر آن الكريم......................................... |


| 185 | ب-الأشكال النغميَّة في القر آن المدي ................................ |
| :---: | :---: |
| 189 | 4-نظام الفواصل .............................................. |
| 200 | الفــصل الثـــلث: <br> أثر البناءين التشكيلي وما فوق التشكــيلي في الدلالة |
| 201 |  |
| 208 | 1- دلالة الصوامت .......................................... |
| 208 | أ- التناسب بين اختيار الصامت والدلالة ............................. |
| 234 |  |
| 241 | 2- دلالة الصوَّ ائت................ |
| 241 | أ- اختيار الصائت ......................................... |
| 250 | ب- ........................................... |
| 254 | 3- الدلالة الصرفيَّه...... |
| 266 | ثانيا: |
| 266 | 1- |
| 273 | 2-............................................. |
| 284 | ثالثا: دلالة الظواهر ما فوق التشكيلية.................................. |


| 284 | 1 |
| :---: | :---: |
| 292 |  |
| 296 | . 3 |
| 303 | أ- النغمة الصاعدة .... |
| 306 | بـ-....................................................... |
| 309 | الــخاتـــــــة.... |
| 313 | فهرست المصادر و المراجع . |
| 337 | فهر ست الموضوعات |

تعد الدراسات اللغويَّة للقر آن الكريم بابا مهما لمعرفة خصائص العر بيَّة وميِّز اها وعناصر القوة فيها ، إذ
أن النّص القر آني هو أعلى شو اهد العر بية وأغناها وأمتنها؛ من هذا المنطلق جاء هذا البحث محاولة لتتبع الظو اهر
الفونيتيكية والفونولوجية في السور المدنية من القر آن الكريه، مع معرفة مدى إسهام هذه الظواهر في توجيه
الدلالة وضبطها، فكان عنوان هذه الأطروحة :" البناء الصَّوَّي لقسم المدني من القر آن الكريع و ؤثره في الدلالة".

$$
\begin{aligned}
& \text { الكلمات المفتـــاحية : } \\
& \text { القر آن الكريع -الظواهر الفونيتيكية -الظواهر الفونولوجية - الدلالة - البناء الصوتي }
\end{aligned}
$$

## Résumé:

Les études linguistiques du coran, sont considérées comme des moyen importants pour comprendre les spécificités de la langue arabe et se qui la distingue ainsi que ses éléments de force. Vue que le texte coranique et le plus important témoin de l'importance de la langue arabe, sa richesse et sa consistances de ce fait, cette recherche a pour objectif premier le suivi des phénomènes phonétiques et phonologiques dans les verset coraniques «medinites», pour savoir leur rôle dans la dimension sémantique, doi l'intitulé de ce projet «la structure phonétiques des versets coranique, et son impacte sur la sémantique».

## Les mots clés :

Le Coran - Phénomènes phonétiques -Phénomènes phrénologiques -sémantique la structure sonore.


#### Abstract

: The linguistic studies of the holy Qur`an, are the most important area to learn Arabic language characteristics and its elements of power, as the text of the Qur'an is the highest and richest Arab evidence, from this standpoint, came this research who attempt to trace the phonetics and phonological phenomena of the medina surahs of the Qur`an, to know how these phenomenon contribute in the direction and precision of the semantics, so the title of this thesis was . "the sound structures of the medina surahs of the holy Qur`an and its impact on semantics".


## Key words:

the holy Qur`an - Phenetic Phenomena- phonological Phenomena- semanticsthe sound structure.


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


كلية الآداب واللغـــات
قسم اللغة العربية و آداهِا


اُطروحة معّدمة لنيل شهادة الدكّوراه في الصوتيات العربة شخصص: الصونيات العربية ببن التراث والمعاصرة

البناء الصَّوتي للقسم المدني من القرآن الكريمروأثره في الدلالة

إشــــراف:
أ.ط. أُحمЭ قُريشن

إعداد الطالبة :
فاطمة حجاري

السنة الجامعية : 1438-1439هـ/2017-2018م


عرفت علوم اللغة تطورا ملحوظا عبر قرون من الزمن، وقد تدرَّجت في مراحل النمو والتشعب إلى أن وصلت إلى ما اصطلح عليه الخدثون باللسانيات . هذ العلم الحديث النشأة في الدراسات اللغويةّ الغربية، الأصيل والمتجذر في التراث اللسِّاني العربي، حمل معطيات وتقسيمات جديدة للدراسة اللغوية منحت فرصة لكي يكتل كل مستوى لغوي من مستويات دراسة اللغة باهتمام وعناية مستقلين عن غيره من المستويات اللغوية، فكانت اللغة بمفهوم اللسانيات الحديثة عبارة عن دراسة كل من المستوى الصوتي، والمستوى الصريف ،والمستوى النحوي التركيي، والمستوى البلاغي، والمستوى الدلالي، ولكل مستوى من هذه المستويات مفاهيمه ومعطياته ومصطلحاته، وطرائق لدرسه والبحث فيه، و كان حقا أن يخظى كل مستوى بدراسات خاصة، تعنى به وبتحليل معطياته .

والدرس الصوتي واحد من مستويات الدرس اللغوي والَّذي ينبغي أن يعطى أولية في البحث والدرس، على اعتبار أن الأصوات هي الحاملة لنسيج اللغة والمؤلفة لتر كيبها والمفهمة عن معانيها، فما اللغة إلا أصوات يعبر هِا كل قوم عن أغراضهم، على حد قول كبير اللسانين أبي الفتح عثمان ابن جني.

ولأن دراسة اللغة بغضِّ النظر عن أي مستوى يتم تناوله إنما يقام على أساس نصٍّ أو مدونة يعنى ها اللغوي، ويتتبع قضاياها وخصائصها الباحث عنها، سواء أكانت قضايا صوتية أو نوية أو دلالية، فإن هذا النَّص مفتوح على كل ما بَّود به الألسن، إذ يتوزع بين كالام فصيح شعرا ونثر ا
وقصيدا، وبين كلام عكي منطوق، كاللهجات والتراث الشفهي.

على أن هذه النصوص قد تقدم نتائج مهمة، تخص جهة جغرافية حين يتعلق الأمر باللهجات والموروث الشعي، وقد يتعلق بجانب دلالي وجداين حين يتعلق الأمر بالقصيدة، إذ

ير اعى فيه المقام والسياق وحال الشاعر وغيرها، ما يمعل النتائج آنية ظرفية تصدق على وضع ولا تصدق عل غيره، ما يُعلها غير قابلة لتعميم والتقعيد.

من هنا كان لزاما البحث عن مدونة لها صفة الخلود والشمول والتفرُّد بيث تكون نوذجا لا يمكن بحاراته، جاءت به اللغة فحفظها واستوعب جميع خصائصها في ختلف الظروف والأحوال وفي غتلف المقامات والسياقات .

والعر بية في هذا الوضع هي "أكثر اللغات شأنا وأوفرها حظا، إذ هـا جاء النص المقدَّس الخفوظ من التحريف والتغيير، الخالد بلفظه ومعناه ونصه، الباقي ما بقيت السموات والأرض، إنه القر آن الكريء، لذلك كان من باب أولى أن تعنى الدراسات اللغوية بالمستويات اللغوية في القر آن الكريم آية وسورة، وجزءا و كتاب ككل متكامل.

وعلى هذه الأسباب جاء هذا البحث متناولا الجانب الأصواتي للغة العربية في أرقى نصوصها وهو القر آن الكريم، ولعظم هذه المدونة وضخامتها كان الوقوف على النصوص الَّي أنزلت بالمدينة المنورة في مايعرف بالسور المدنية، في مقابل السور الَّتي نزلت بمكة المكرمة - فيما يعرف بالسور المكية -، فكان عنوان هذه الأطروحة " البناء الصوتي لقسم المدني من القرآن الكريع وأثره في الدلالة".

وقد جاء هذا العمل في مدخل :عنونته بالمعطيات الصوتية لقر آن الكريم .
وفصل أول : تناولت فيه الظواهر التشكيلية في السور المدنية .
وفصل ثاني : تناولت فيه الظواهر ما فوق التشكيلية .
وفصل ثالث :ربط المعطى الصوتي المستخرج بالدلالة .
فالمدخل كان تقديما بمموعة من المعارف والوقائع الَّيّ تثبت أوليَّة الجانب الصَّوّي يُ القر آن الكريم ومدى الحرص الإلمي على وصول هذا الكتاب المقدس إلى نفوس المسلمين غضنّا طريَّا

كساعة أنزل . فكان التلقين الصَّوتي أولى مبادئ التعامل مع كتاب اللّ عز وجل، إذ لقَّنه جبريل عليه السلام على البني صلى اله عليه وسلم مماعا ومشافهة، وتلقى الصحابة هذا الكتاب مشافهة، وتوارث المسلمون هذا المنهج يف تلقي كتاب اله عز وجل، فأصبح القر آن الكريم يلقى مشافهة من أفواه المشايخ، ووسَّع المولى عز وجل على عباده في تلاوة كتابه، فخبَّرنا البي الكريم أنه أنزل على منى سبعة أحرف، تضمن هجات العر بية وخصائصهم النطقية، كنوع من التوسعة على المسلمين في تلاوة كتاب اللهّ عز وجل وإيضاحا لمدى استيعاب كتاب اللهّ عز وجل للغات العرب .

تم تفتحت عقول العرب لدراسة الذكر الحكيم، فحظيت أصواته وطرائق تشكيلها فيما بينها بعناية العلماء، فضبطوا نسيج الكلمة العربية وما يعتريها من ظواهر بسب تأليف الأصوات، كل ذلك وفق ضوابط وقواعد صوتية بكتة أدرجوها ضمن أبواب الإبدال والإعلال والإدغام والإمالة... وغيرها.

وظهرت عناية الفلاسفة بموسيقا اللغة العر بية ونغماتا، وبرزت إشارات إلى إيقاع الذكر الحكيم في أبواب قر آنية كالفاصلة وغوها .ثم إن أهل التصوف وعلماءه ظهرت عندهم جوانب مشرقة حول ربط الصَّوت بالدلالة، و كيف أن الصَّوت قد يوحي بالمعنى نوعا ما أو يوجهه . فهذه الأبواب والقضايا هي ما سيتم تغصيله واستخراج شواهد ثثثله وتوضحه ضمن فصول هذه الر سالة. إذ عنيت بالظواهر التشكيلية كالإدغام والابدال والامالة والمخالفة في الفصل الأول من هذا البحث .

ففي الفصل الأول تتبعت أبرز الظواهر التشكيلية الواردة في السور المدنية من الذكر الحكيم، إذ أن أول ما يثير الانتباه في الدرس الصوتي، هو طرائق تأليف الأصوات فيما بينها،
 الجانب النظري والقواعدي التي تحكم الصياغة العربية، وأدرجوها ضمن بابين كبيرين، طريق تجنح فيه الأصوات نو التماثل، وطريق ثان بتنح فيه الأصوات نو التخالف، فأما طريق التماثل ، فهو

أن يفن الصوت في بحاوره، بيث تحافظ الصيغ على صوت واحد، أو يڭنح إلى التقريب، بيث يلجأ إلى صوت يكون قريا من الصوت الأقوى من حيث خرجهه وصفاته وموقعيته، على أنه ليس كل تغير مسموح به، وإنا متى ظهرت الحاجة إليه رغبة في جعل عمل السان على مستوى واحد، جيث يتحقق الاقتصاد ين الجهد العضلي وبالتالي تيسر عملية النطق .

وآيات الذكر الحكيم خير الشاهد على تعقق هذه القاعدة الصوتية الكبرى في تأليف كلماته، ثم فيما تمنحه القراءات القر آنية من سعة ، تظهر ابلانب الأدائي للغة، وما تحمله من مراعاة لقواعد الصياغة العربية من جهة، ولطريقة العربي في نطق لغته من جهة أخرى، فتظهر في الآية الكريمة ، الظاهرة ونتيضها كالإدغام وفكه والامالة والفتح، وغيرهما، كما أن الظاهرة التشكيلية سواء التماثلية منها أم التخالفية، تسير وفق القواعد والضوابط الَّيّ حدَّدها علماء اللغة، وفصَّل فيها علماء التجو يد وأهل القراءات .

ثم تناولت في الفصل الثاني، مستوى أرقى من الدراسة الصوتية، تظهر فيه العناية مستوى تأليف الكلمات داخل الجمل، بييث يتم النظر إلى الكالام ككتلة واحدة، يتم تفكيكها إلى أجزاء اصطلح عليها بالمقاطع.

على أنه قبل الحديث عن الصياغة المقطعية للآية القر آنية، كان لزاما الوقوف على الخاصية الإيقاعية لذكر الحكيم، هذه الخاصية التي تظهر في شكل خخالف لما عرفته العربية في كلامها، إذ هو ليس كإيقاع الشعر، وإن جاء منه ما يوافق القصيد، وهو ليس بإيقاع مسجوع نمطي كالَّذي يعرف به النثر في أكثر صوره موسيقية، وإنا هو إيقاع متساوق يـمع الخاصيتين ويضيف إليها توازنا يظهر على أكثر من مستوى، توازن في توزيع المقاطع، ويف إيقاع النبر عليها، وتوازن في طول الآيات، وتوازن في الفواصل، ما جعل الباحثين يصنفون الإيقاع القرآين ضمن ما أسموه بالإيقاع المتوازن .

ويظهر فيه هذه الدراسة نماذج تطبيقية يبرز من خلالها ماهية الإيقاع المتوازن، كما أن بقيَّة القضايا التطريزية المقدمة في هذه الرسالة، إنا تسير وفق تتبع الموسيقية في الذكر الـكيم وكيفية جكليها وأبرز صورها .

فالمقاطع في اللغة العربية، كغيرها من اللغات، تحكمها بجموعة من الضوابط والقواعد، تظهر من خلالما موسيقية العربية، وتعلها ميزة لما عن غيرها من اللغات، بكيث أن نظرة في النسيج المقطعي لعبارة ما قد توضح لك عر بية هذا الكالام من عدمها، والعناية بالمستوى المقطعي للآية القرآنية في هذا البحث يأتي كمحاولة لإبراز إمكانات وأشكال البنية المقطية في أرقى النصوص العربية ، ثم إذ دراسة المقطع تعد الأرضية التي ستظهر من خلالها بقية الظواهر ما فوق التشكيلية، من نبر وتنغيم، وتشاكل في الفاصلة .

على أن الظواهر ما فوق التشكيلية أو الظواهر التطريزية، قليل التظير لما من قبل علماء العربية الأوائل إذا ما قورن ذلك بالظواهر التشكيلية، سوى ما جاء من صنيع الفلاسفة، إلا أن المبادئ الكبرى التي تحكم هذه الظواهر التطريزية، يكاد يتفق الدارسون قدماءهم وعدثيّهم على ماهيتها وعلى كنها، فالنبر في العربية ، ما هو إلا ضغط على مقطع من المقاطع، هذا الضغط، قد يتخذ أشكال متعددة، تتوزع بين تطويل المقطع المنبور، أو تضعيف الصوت يف المقطع المنبور، أو إحداث همزة في المقطع المنبور، وذلك لخاصية الضغط المتهيِّة سلفا في صوت الممزة .

وهو أي النبر يظهر في آي الذكر الحكيم، بين كل حين وحين وفق مسافات تكاد تكون متساو ية متو ازنة، وهي تتساوق مع الدفقات التنفسية، والمعاين التي يحملها الكلام، والملاحظ أن القواعد اليت ذكرها اللسانيون الحدثون عن النبر ، تبقى قواعد توضيحية أكثر منها تقنينية وحاصرة ، ذلك أن تنوع المقاطع في الكلام وطريقة توزيعها لا يكاد حصرها، و كل ترتيب مقطعي يممل معه توزيعا نبريا، قد تقترب القاعدة من تحديده، وقد يكون للجانب الأدائي رأي آخر، لذا تصبح ظاهرة النبر ظاهرة أدائية بكتة، تشعر الأذن حين سماع الكالام بالمقاطع المنبورة، وتساعد القواعد

التنظيرية على تحديدها، وتبقى المعامل أكثر الطرائق والوسائل قدرة على ضبط مواضع النبر في

والنص القرآني إن توفَّرت هذه المعطيات لاستخراج مواضع النبر في آياته، يكون حظ الدارسين من دقة عملهم أوفر، ذلك أن تلاوة القر آن الكريم مضبوطة محددة، وقراءاته المتواترة، تسمح بتقديم نتائج دقيقة واضحة.

تم تناولت التنغيم بالدراسة ، وهو يعد من أكثر الظواهر التطريزية عناية واهتماما ، و وذلك لتضافر بجموعة من العوامل في إظهاره وإبرازه، إذ يرتبط بمدى علو الصَّوت، وبتوقيع الألحان، ويؤتى بالنغمات مراعاة لمقام والحال وطلبا لدلالة محددة معينة .

ولأن السلسلة الكالامية تحمل في طياها مدى نغمي يتراوح بين الصعود والهبوط والايماب والسلب ، فقد قرَّر الدارسون أن الحكم على تنغيم جملة ما إنا يقع بالنظر إلى آخر نغمة جاءت في الكالام، من هذا المنطلق قمت بتتبع النغمة الأخيرة من الآيات القرآنية المنتقاة، وقد قدمت الأساليب للبلاغية لي دفعة مهمة في الحكم على تنغيم آية ما، إذ يؤتى بالأساليب البلاغية وفق نغمات مناسبة ومتالائمة مع المواقف والأغر اض .

ولأن الفاصلة القرآنية جزء مهم من المنحى النغمي في الذكر المكيم، فقد كان لزاما الوقوف عند فواصل السور المدنية، باعتبارها شكال من الأشكال التي تبرز الإيقاع القرآن. على أن مبن الفواصل في السور المدنية إنا هو تتبع رؤوس الآيات والإتيان هـا دلالة على تمام المعن وانتهاء الآية.

وبعد هذه الجولة في البنية الصَّوتية للسور المدنية كان لزاما ربط هذا الجانب بالدلالة، والمعنى ، ذلك أن الغاية من أي تركيب لغوي إنما هو تحقيق دلالة معينة وحدة .

على أن علاقة الصَّوت بالدلالة هي قضية تعرف خلافا بين الدارسين، يين مؤيد لوجود عاقة واضحة بيِّنة بين الأصوات والمعاي، وبين منكر لأن تكون للأصوات ارتباط بالمعاي، وقد عالجت هذه القضية في المبحث الأول من الفصل الثالث، عرضت فيه للآراء المخالفين والمؤيدين، وانتهيت فيه إلى أن العلاقة يين الصوت والدلالة وإن كان يصعب تحديدها وتقنينها، إلا أنه لا ينبغي إنكار تأثير أصوات الكلمات في نفوس المتلقين ، ومنحها نوع من الإيماء على دلالة معينة . فالأصوات اللينة المادئة الجرس تبعث الارتياح، والقويَّة تناسب مواقف الزجر والتعنيف، والممدودة تناسب مواطن النصح والإرشاد إلى غير ذلك، ولكل هذا شأن في بالغة القول وروعته ومطابقته لمقتضى الحال وتحد ذلك واضحا في الأسلوب الغكم المعجز للقر آن الكريع وبلاغته. وقد تراكب بجموعة من الأصوات لتدل على معنى، هو من نسيج خصصائصها الصوتية، كما يمدث في الاشتقاق الأكبر الذي ذكره ابن جني، وقد يتكرَّر الصوت، صامتا كان أو صائتا في صيغة ما وفي السلسلة الكالمية مما يمنح المتلقي شعورا .معنى ما، على أن تأثير الأصوات لا يكون عبثا وإما يقع ضمن نطاقات وأشكال معينة، إذ قد تظهر هيمنة وبروز لصوت معين في المفردة، ما يقوي معنى ما.

فالدلالات لا ترجع إلى قيمة الصَّوت في حدِّ ذاته بقدر ما تكون وليدة السِّياق وخليقته، فالسياق هو الَّني همَّل الصَّوت هذا المُعن، وهو الَّذي استخدم الحرف أو الكلمة كصوت يلبسها دلالة سياقية حينية مؤقتة، وليست دلالة دائمة تستصحب في غيره من السِّياقات، فكل سياق له دلالته الَّتي يمعلها على أصواته، و كل قارئ أو سامع له ذوقه الخاص في استكناه دلالة تلك الأصوات وتأثره هـا، وإن كان هذا لا ينفي وجود حسٍ أو ذوق عام يكاد يشترك في فهم دلالات كثير من تلك الأصوات في السِّياقات والمواقف المختلفة .

ثم إن الإتيان بالكلمات وفق صيغة محددة ومعينة مما ضبطه علم الصرف، يمعل ضبط الدلالة أمرا ظاهرا، إذ لكل صيغة صرفية دلالة معينة، ومن أبرز الأبواب الصَّرفية الَّيت تتجلَّى فيها

علاقة الصَّوت بالدَّلالة، باب زيادة المبنى ودلالتها على زيادة المعنى، ومعناه أنه كلما طرأت زيادة على عدد الحرو ف الأصليَّة المؤديَّة لأصل المعنى ازداد المعنى ودلَّ على تفريعات جديدة في مفهومه لم يدل عليها اللفظ في جزءه الأصلي

ومن باب الدلالة الصرفيَّة ما تحمله صيغة التشديد، وقد كثر في القر آن الكريم بحيء وزن (فعَّل) وهو في أشهر دلالاته دال على معنى الكثرة، حتى دفع ذلك بعض اللغو يين إلى أن يتصوَّر أن هذا الوزن لا يراد إلا لهذا المعنى، فقال :"(فعَّلت) لا يكون إلا للتكثير، كقولك : أغلقت الباب وغلَّقت الأبواب، فإن قلت غلَّقت لم بيجز إلا على أن تكون قد أكثرت إغالاقه.

وانطالاقا من هذه القواعد والمبادئ التنظيرية جرى تتبع الصِيّغ الصَّرفية في الآيات المدنية ، مبينة مدى دورها في إبراز الدلالة وإظهارها .

تم تطرقت إلى الدلالة اليت تظهرها بعد الظواهر التشكيلية وأبرزها الادغام، إذ يُفسَّر الادغام كظاهرة صوتية، تقوم على زيادة مدة النطق في صامت ما، مع طلب الخفة والسهولة، إذ فيه إخفاء صوت ما وإفناءه في ما يماثله أو ما يقاربه، وهذا المفهوم الصوتي قد يلقي بظالله في بعض المواضع فيظهر بصورة جليَّة واضحة.

وفي المبحث الأخير تطرَّقت إلى دلالة الظواهر التطريزية من مقطع ونبر وتنغيم، ويعد تتبع هذه الظواهر وتبيان إسهاماها في الدلالة من الاجتهادات التي يقدمها الباحثون ، واليت تخضع إلى مدى قدرة الدارس على إيباد ربط منطقي ودقيق بين مظاهر التطريز والدلالة . إذ قرَّر الدارسون أنَّ النسيج المقطعي قد يتدخل في رسم دلالة ما، وقد يعكس جوَّا نفسيا معينا، فالباعث على إيقاع ما يكون مرتبطا بنوعية المقاطع و كيفية توزيعها، بحيث يكون الإيقاع بطيئا أو سريعا بحسب التجربة والمغزى والجو.

وعلى هذا الأساس أصبحت الدراسات الصوتية الحديثة تولي عناية بالمقاطع وأشكالما وترتيبها خاصة في القر آن الكريه، إذ أصبح مُقرَّرا، أن طول المقاطع وقصرها مرتبطان بالانفعالات والمضامين المختلفة، كما تكشف خارطة التشكيل المقطعي الَّذي تتويه الآيات إلى جانب الدلالات الخفية، ومدى انسجامها مع الإياءات التي تبعثها (النص) أي القرآن الكريع. بل إن الحالة النفسية هي اليت تتحكم في نطق الكلمات ذات المقاطع، بيث يوجد هناك تناسب طردي بين السكينة وزيادة المقاطع، فكلما كانت النفس هادئة كثر استخدام الكلمات ذات المقاطع الكثيرة، و كلما كانت النفس مضطربة قل استخدامها، وهكذا حسب درجة الانفعال.

ثم إن بجيئ هذه المقاطع الصوتية في الكلمات وتواليها على نسق معين، ذو أثر كبير في إحداث أنواع من الموسيقى الداخلية المنبثة من إيقاع المقاطع ونغمها ويزداد التعبير قدرة على التأثير عندما تتناسب نغمات المقاطع وإيقاعاهًا مع الأفكار اليت تعبر عنها وتصورها، فالمقاطع المقفلة تستغرق في نطقها زمنا أقل من الزمن الَّذي تستغرقه المقاطع المفتوحة وتلائم مواقف الحزم والجزم والقوة أكثر من المقاطع المتتوحة ولذلك كان استخدام المقاطع المقفلة يناسب لونا من التعبير لا تؤديه المقاطع المتتوحة، و كذلك فإن المقاطع المفتو حة تناسب لونا آخر من التعبير لايتأتى مع المقاطع المقفلة.

فهذه بعض تنظيرات الدارسين، حول قدرة المقطع على توجيه الدلالة، وتطبيق ذلك كان
في نماذج من القر آن الكريع في شقه المدني .
وفي سياق الدلالة دائما تناولت علاقة النبر بالدلالة، ويقسم الدارسون النبر من حيث تأثيره في المعن إلى شكلين، نبر حر ونبر ثابت، ويعنون بالنبر الحر ما أمكن تغيير معنى الكلمة أو الشكل عن طريق تغيير موضعه. وفي هذه الحالة إذن يؤدي موضع النبر دورا لسانيا ويكون ظاهرة ميزة ناقلة للمعن. والعربية لا تتتمي إلى هذا النوع من النبر بل النبر فيها من النوع الثابت الَّني لا يؤدي غلى تغير في المعنى. إلا أن النبر في العربية قد يسهم بطريقة ما في تحديد الدلالة، وذلك ضمن

ما أسموه بالوظيفة الدلالية للنبر واصطلحوا عليه، بنبر الجمل أو النبر السياقي، وعنوا به أن يعمد المتكلم إلى كلمة في جملة فيزيد في نبرها ويميزها على غيرها من كلمات ابلجملة، رغبة منه في تأكيدها أو الإشارة إلى غرض خاص؛"إنه مرتبط بالأداء والمعن العام المراد إيصاله إلى السامع، فإذا قلنا مثلا: بنح عمد في الامتحان، فإن الغرض من الجملة يختلف باختلاف الكلمة اليّ ينبرها المتكلم، فإذا كان التر كيز على الفعل (بخح)، فالمراد التأكيد على الحدث، حدث النجاح، وليس غيره و إذا كان التر كيز على اسم (عمد)، فالمراد التأكيد على أن عمد بنح و ليس خالدا أو غيره. وي القرآن الكريع، يعين الأداء الشفهي المسموع على بتسيد موضع النبر، ولا سيما أنه أداء مضبوط بقراءات متو اترة، وعادة ما يكون نبر مقطع معا زيادة وتأكيدا وإبر ازا لدلالته ومعناه، وفق السياق الوارد فيه .

بقي مظهر التنغيم ، وهو عنصر صوتي تتجلى فيه الدلالة بوضوح ذلك أن من مظاهر التغغيم أنه يزيل اللبس عن معنى الجملة وبه يدرك الفرق بين المعاني، وهذا يتأتى بإتقان بمموعة طرق الأداء في النطق واليت تتمثل في النبر، والوقف، والسكت والإيقاع، ووحل الكامه، واختلاس بعض الأصوات والاستغناء عن بعضها ومد بعضها لتكون واضحة. هذه الأمور هي علامات بارزة وهي ما يكوِّن التنغيم. فالمتكلم قد يهدف بحديثه وتتابع نغمات كامه العتاب، أو الاستحثاث، أو لفت النظر، أو الامتعاض إلى غير ذلك. ودراسته في هذه الر سالة كانت ضمن نطاق الأساليب البالاغية إذ هي مُعين مهم على تحديد طبيعة النغمات وعلى تحديد المراد من صيغة ما. وبــهـه العناصر اكتمل هذا البحث العلمي مفضيا إلى بمموعة من النتائج كان من

أبرزها:
-

- تحكم الظواهر الصوتية في القر آن الكريم بمموعة من القوانين، تعقق مبدأ السهولة والتيسير، أبرزها الاقتصاد في الجهد العضلي، والرغبة في التيسير، والتخلص من المقاطع القصيرة المتماثلة.
- تتجلى مو سيقية اللغة العر بية من خلال القر آن الكريع، إذ به نمط من الإيقاعية يستوعب، إيقاع الشعر وإيقاع النثر معا، وما اصطلح عليه الدكتور، تمام حسان من الإيقاع المتوازن، يعد أفضل توصيف لماهية الإيقاع في الذكر الـكيم. - حدَّد اللسانيون ضوابط تحكم النسيج المقطعي للعربية، ويعد القر آن الكريم من أفضل النصوص الَّتي تعكس البنية المقطعية للعر بية في أفضل أشكالها وأحسنها. - النبر ظاهرة أدائية صرفة لا يمكن ضبطه إلا بمعاينة الجانب الأدائي والشفاهي للغة، و كتاب الله عز وجل يقدم خدمة كبيرة لدرس هذا الجانب المهم باللغة العربية، إذ تضمن التلاوة المتواترة قراءة نوذجية لأي دراسة تتوخى الوقوف على الأشكال النبرية و كيفية تموضعها في اللغة . العربية
- التنغيم ملمح تيييز مهم في اللغة العربية، وهو في القرآن ظاهرة أدائية مهمة، حرص أهل علوم القر آن والتجويد، على ضرورة مراعاقا في تلاوة آي ذكر الحكيم - فهم وإن لم يعرفوا المصطلح - إلا أهم حرصوا على تبيان ضرورة أن تقر أ مواضع التهديد بما يالئم التخويف، ومواطن النعيم يما يلائم البشارة ، وقس على ذلك ، مما يعد التنغيم أساسا لتو اجده . - ربط الصوت بالدلالة باب مهم ويعد ملمحا مهما يبين عبقرية اللغة العربية، وهو في القرآن اللكريء، يعد شكلا من أشكال الإعجاز، مما يؤ كد على ضرورة أن يمظى هذا الفرع من الدلالة .كزيد العناية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


## INTRODUCTION

In the name of Allah ,the beneficent, the merciful. blessings and peace be upon the prophet, and on his family, his companions and his descendant followers .

Praise be to Allah, lord of the words .
Al -Rafi once Said "the Arabic language is featured by an extraordinary force that catches man's fancy, as if it were a magic act. In fact, this is due to its being a circular orbit of the great men on earth, the glorious Quran and the sunnah of the prophet Muhammad peace be upon him- this what gives the Arabic language strength and eternity.

Hence the ability to acquire and learn the glorious Quran and the sunnah doesn't come from nothingness .It really is a reflection of its strength and core values that shape its composition .

Thanks to the language power through which the difficult equation of the holly Quran, whose components are letter, word, phrase, expression, and sentence is achieved .

Although it is the speech of the Arabs, their language and their dialects, they came to a standstill, looking thorough at its strange system and sound from. It convert their dazzle to study and research that is embodied and interpreted in books of linguistics, rectories and miracles

Retracing the steps of scholars, whose main concern is the Arabic language

We attempt to explore syllabification through texts of Quran focusing on the continuous stream of sound in the holy book.

Because speech sound is a complete construction and because the language used in Quranic texts varies according to the variety of subject and purposes' this study tries to give some information about the civil part of the glorious Quran since it is considered as a basic code for the development of phonetic and phonological aspects of the Arabic through witch Arabic appears in a high level of quality level of quality in its expressionistic style, its distinctive performance and its multiple aspects of reading.

So , the now of this study is to investigate, ,
> " Sound structure of civil section in the glorious Quran and its impact on significance "

I avail of the chance to keep studying in the field of civil Quran to complete the study already performed in the Master . yet, the aim of this work is to unravel shed light an the sound structure Ali - Imrane which is known as a civil verse .

I reached a range of results and I want to know to what extent they can be general rules to fix used master and determine the sound wordings of the holy Quran in its specific civil part, especially the
acoustic Quran that are less visible, less apparent and less prominent when compared to the Meccan

The latter which needs further study to reveal the advantages of its sound And because the book of Allah serves each other, I try to know to what extent the ability of the auditory system can direct the Quranic significance .

Suffice it say that the research problem of my study is built upon these concerns .

How to reflect the employment of Quran to the aspects of sound ? its characteristics ? its manifestation ? as well as its levels? Can it be a miraculous sound phenomenon in the Holly Quran?

How does the principle of ease and facilitation projected in the performance and soundly in the civil part of the holy Quran appear?

How do sound phenomena manifest in Quran?
To what extent do the supernatural phenomena emerge in the civil Quran?

How do tengim samples appear in the book of Allah?
Can the syllabification system contribute to the phenomenal performance in directing and demonstrating significance?

In such a case the first step, in fact highlights primarily the sounding part in the glorious Quran , say, priority is given to pronunciation among Arabic lessons, in eluding the most important
stages of sound control of the Holy Quran, then to shed height on the vocal phenomena that are identified earlier by the Arabic linguistic studies .

The first chapter deals with the most overriding phenomena that appear in the civil part. The phenomenon of assimilation such as coalescence, twinning catenation, linking intrusion ,.....and other differences such as, Elision , weakening , reduction,.....

The second chapter deals with the phenomena above from, beginning with rhythm and the study of syllable, stress and intonation and finally the Quranic ( rising and falling tone).

In the third chapter ,attempts are made to connect sound with meaning, starting with phonemes (sound alone), then in combination with other sounds i.e. in a structure or in connected speech that is a technical term used for words that combine to produce complex constructions . Unlike spelling, this has number of interesting consequences concerning the rhythmic organization of stress and intonation.

And finally a conclusion that comprises the most prominent findings .

This study is priced by studies varying from memoirs of magister and doctoral theses, I am interested in the study of the voice in the Holy Quran, whether by putting emphasis on Quranic tests such
as this study or focusing on the book of interpretations and the sound contest there in .

This work includes in its construction procedures of previous studies, as it means the level of speech sound of an important of God 's Almighty book.
viewing thoroughly to the soundness of voice with the help of books of interpretations and reading , as the publication of $\mathrm{Ibn} \mathrm{Al}-$ Jazri and disclosure of Makki Ben -Abi- Taleb and the care of achiving utterance reading. And books of interpretation such as the liberation and enlightenment of sheikh Taher Ben Ashour and scouts of Zamakshari, and in the shadow of Quran of Sayid Qutb and the ocean surrounding of Abu Hayyan Al-Tawhidi. Besides I relied on the reference books of linguistics such as the book of sibawih and the characterics of Ibn Al-djini,

The meaning of Quran of ferraa, the meaning of Quran of Uahass,

The meanings of readings of Azhar and books of modern phonology, toward the Appuaches of research in the language of Tamam Hassan . The linguistic sounds of Ibrahim Anis $\qquad$ and others.

Despite the ramifications of any study dealing with the Quran at various levels, I have often seen to weakness of analysis of some of the Quranic evidence, books of interpretations and readings all fall into line with one analysis exhibiting the word and its meaning in
meaning in more than one work and more than a science that distracts efforts on very important group among sources and references resulting little or us analysis in most of the times.

Moreover, the issue of how to deal with the phenomena above pattern /prescribed from in the Holy Quran. The task is based on two main pillaB, the Quranic performance and the Arabic rules reached by researches, though issnes remain purely performance phenomena that need sound mechanism to be adjusted appropriately .

In this work, I have used the descriptive and analytical methodology that is appropriate to the data of the message.

Finaly,I would like to extend my thanks to the honorable professor ,dr.ahmed quraish. For his patience, great cooperation and support, and for his advice and guidance, wich he did not spare us until this message reached light .he has great thanks and gratitude.

## Fatima Hadjari

05/10/2017

Tlemcen.

## Conclusion

The results of this research are :
Quran is regarded as the most important sources of sound themes of the Arabic language.

The voice search of the holy Quran ,in fact ,begins from the moment it descends upon the prophet Mohammed peace be upon him

The maintenance and presentation of vocal level, where has been passed from generation to another ,is thanks to the contribution of the Arab man's illiteracy

The latter which imposes the hearing skill on Arab man
The principle of capacity ,the term in its broadest sense, sought by the Arabic language at all levels is considered the glorious Quran, the greatest incubator of it .

The multiplicity and plurality of readings , and the absorption . .Of the Quran the Arab dialects are two main reasons that make Quran possesses the ability to absorb sound phenomenon, and its contrast such as coalescence , resyllabification , opening , aspiration weakening..and the like.

The phonetic phenomena in the holy Quran are governed by a number of rules that achieve the principle of ease facilitation and get ride of similar short sections.

Sound phenomena in Quran seek to create certain homogeneity between sounds ( voiced and voice less :/unvoiced )to as make tongue movement of one face and consequently to achieve the principle of escape from the heaviest to the last heavy

The second side facilitating and getting away from the weight is violation . the latter witch is the sound phenomenon of origins that appear in the everyday speech of the Benders tribes for the sake of lightening and weaken rig.

The Arabic language muse is clearly demonstration through the glorious Quran . it has a pattern of rhythm that can accommodate both poverty and pose rhythms. What is referred to by ?Dr. Tamam Hassan of balanced rhythm is the best characterization of the rhythm in the holy Quran .

In it civil part , Quran witnesses a hind of rhythmic monotony due to the length of its verses and the nature of its legislative subjects for the most part of it

Syllables carrying stress and pitch (rising falling tones) based on aspirated rhythm taking into account the flow of air and the language system, which is an important means to learn acceptable and unacceptable textual Wels of the Arabic language.

Linguists determine rules that govern textual connected speech of the Arabic language .Quran is considered as one of the best text that reflects sectional structure of Arabic in its best forms .

In Arabic ,it seems somehow difficult to follow stress in its functional definition. However, in terms of phonetics it appears in several forms dealt with in ancient and modern Arabic studies .

The force put on a sound and the increase of its length, that is in fact forms of stress known in the Arabic language and show in Quran readings.

Stress is a pure performance. that can only be determined by examining the spoken function of the language .Quran indeed truly serves this important aspect of Arabic .

The frequent recitation includes a typical reading of a my study that aims at identifying the eloquent forms and how they are placed in Arabic .

Toning is an important distinguishing feature in Arabic, just at it is an important phenomenon in Quran. Quran readers recites take it into consideration. They insist on the necessity of the use of toning that goes in accordance with the nature of the subject. it acts in response to the call of fear or joy and the like. so the presence of toning is essential in conveying different meaning.

Toning studies in Quran accompany rhetorical styles these in fact, project a weak picture in civil Quran when compared the Meccan one .

The way to deal with stress in Quran is still proceeding very cautions steps though studies prove the existence of forms and
patterns of stress that can be used when in need of analyzing stress in Quran in particular as well as the Arabic speech in general. Reading of Quran present a very important and rich field of study through which varieties of performances are shown in Arabic.

Linking voice to significance is an important feature that shows the genurs of the Arabic language . it is in fact considered as from of miracles which emphasizes the need for more care and concern as far as significance is concerned

Quran is undoubtedly a linguistic background which does not believe in borders by no means just as no restrictions are put to its linguistic miracles.

Researches and studies will keep on shedding the light on manifestation and forms of its linguistic miracle. The aspect of sound to which Quran greatly serves its study and makes it an ideal model to set the structural rules and usage of Arabic .

Praise be to Allah, the lord of the worlds

# وزارة الثتعيم العالثي و البحث اللعلمـي  <br> كليـة الآداب و اللغـــــــــــات ـ قطب العفرون - <br> - مخبر اللغة العربية و آدابهـا - الصوتيـات 



> حولية أكاديمية محكمة متخصصنة
> تصدر عن مخبر اللغة العربية و آدابها - الصوتيات البليدة - الجزائر

اللعدد إلزابع عشر - ديسمبر 2013<br>رقم الإداع : 2762-27605<br>ISSN : 1112-6426

$$
\begin{aligned}
& \text { كلية الآداب و اللدفات- هطّب المففرهن } \\
& \text { مخبر اللغغة اللعربيةّ وآدابها- الصونيات- }
\end{aligned}
$$

## 


جامعة سمد دحلب - البلبدة -
ـ الرنيس الشزفئ: ‘لأستاذذ عبالدية محمد الطاهر
رئيس جامعة سعط دطلب-البلبِلدة


 -*- الهيئة الاستشثارية اللفمية: - أ. د/ عبد الرهمـن الحاج صالح - الـجزائر.


 ـ ـ أده/ أحمد عزهز -
 ـ أـد/ ماجد أبو ماضي - سوريا . ـ ـ أده/ مكي دَرار - وهران


 ـ أ. د/ خلف الخريشة - الأردن . ـ دا د/ سبي علي صحراوي - البيليدة. ـ أ.د/د دليلية براكني - البليلية. - أهد/ جيلاني بن يششيو - هستغاتم. - أ.د/ جمال مـيثوق - البليلية. - أـد/ عبد/الرزاق بن عمر - تونس. - أـد/ عبدالقّادر سلامئ - تلمسان. - أه د/ محجوب بلمحجوب - البليدة .
 كلية الآداب و اللفات - جامعة ستد ذحلب - تَطب العفرون-البليدة - الجزانير
Fax : 21325431164 Dr.saciamar@yahoo.fr Tél : 213772930659

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| \% 1 | عمار ساسي | 2 ا |
| 20, | عنوان المداخلة | الأستاذ |
| 04 | من أسرار النون في القرآن الكوع- وهرانـ | د. تارة حلدّاشٌ |
| 32 |  | أ. فاطهة حكّاري |
| 46 |  | أ. مكّّد |
| 57 | إختلاف القراءات القرآنية في نظر المستشرقين - تيارت | \| |
| 68 |  | 1. |
| 82 | تاء افتعل بين الثبوت والتحول -دراسة تأصيلية - جامعة الملك فيصل- المملكة السِودية | د. |
| 111 |  | \| أ سعيد |
| 128 |  | \| أ. فصيلة هانيلة |
| 134 |  | الألا |
| 153 |  الكربي والدراسات اللّسانية المدينة - بامبعة الجائرائر 2 | ألـ سعاد |
| 165 |  | \| أ. |
| 181 |  | \% إ. |
| 207 | جاليات اللون في شِ | \% أحمد. |
| 230 | \|الاغغتراب ... الشاعر ... l المدينة - | بحمد لخضر با با باجي |
| 237 | " | سليم |
| 244 | فسيفساء المادة الحكائية في: حكاية اليشاق في الحبّ | رجهاء |
| 257 |  | خولة |
| 270 |  | نوال |
| 279 | \|البعد الاجتماعي في أسطورة أنزار - بكاية | بالم |
|  |  |  |
| 288 |  | رثيد |
| 299 | النظرية الاجتماعية وظاهرة العن. | - جبد الله |
| 321 |  | كا فال |
| 342 | \| ألقضاء الدولي الجنائي المؤقت و دوره في تطوير تواعد القانون اللدولي المنائي - البليدة | جrer |
| 351 | Sul cammino della cultura italiana : Antonio Gramsci - Univ Blida | Abbes Djawic |

## 而 (ن)

الأستاذة : فاطمة حجَّاري

# 1/ المنهج الصوتي لائتالاف الأفوات في اللغة العربية 

بَنح العربية إلى طلب المفة فين صياغة ككلامها، وترص على سالامة نسيجها من كل مـا بِعله ثقيلا ومنفِّرا ؛ وما ظواهر


غير أنه وقبل أن تسنح الفرصة كلثل هنه الظواهر لعمل عملها ، فإن اللُّغة العربية اهتمت بتأليف الأصوات داخل بنية اللكلمة ، بل وسعى علماء الكربية: إلي ضبط معاير هذا الائتلاف، وأدرجوا ذلك كله ضمهن حسن التَأليف؛ وعلُّوا من شروط
 أعرابيا سئل عن ناقته، فقال تركتها ترعى الهـختعْ¹. وإن كان معيار هذا الـكم يرجع بالنهاية إلى النَّوق ،ووقْع الكلمة في أذن السَّامع وقلبه؛ ولا يوجد أحسن من النُّص القرآني مراعاة
 العرب فين ائتلاف أصواتها . أشـار علمـاء العربية إلى خرورة مراعـة الانسحام بين أصوات الكلمة وقدَّموا في ذلك أفكارا مهمـة


قولْهم:حيَّهل." فهِما لايأتلفان في كلمة أُصلية الأصوات لقرب يزرجيهما".
 الحروفغ إذا تقاربت متخارجها كانت أتقل على اللسان منها إذا تباعدت،، لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلنو

$$
\begin{aligned}
& \text { 2ـ السبوطي ؛ المزهر ثي علوم اللمة وأنواعها ،ص 153/1 } \\
& \text { ² ـُ تِيب اللغنة ص65/1. }
\end{aligned}
$$

بامف大ة ة.


دون حروف الفم، ودون حروف الذلاقة كلفته جرسا واحلا أو حركات مختلفة ؛ ألا ترى أنك لو ألفت بين الههمزة والهاء والحاء ،فأمكن لوجلدت الهمزة تتحول هاءا في بعض اللغات لقربها منها بنحو قولهم في:(آم والله ) ، هم والله وكما قالوا في (أراق) هراق، ولوجلدت الحاء في بعض الألسنة تتحول هاءا...وإذا تباعدت مخارج الحروف حسُن وجه التَّليف...واعلم أنه لا يكاد يجيء في الككلام ثلاثة أحرف من جنس واحلد في كلمة واحدة؛ لصعوبة ذلك عليهم؛ وأصعبها حروف الحلق ، فأما حرفان فقد اجتمعا في كلمة مثل أخ"1".

ففي الجمع بين أصوات متقاربة المخرج تكليفُ اللُّسان جُهبا كيبرا، إذ يظل اللسان يعمل في منطقة واحدة في فترة زمنية متقاربة ، ودون وجود فاصل وفي ذلك من الإحهاد الككير.

وزاد السبكي على ذلك ، مانقله عنه السيوطي(ت911هـ) ،" بأن الكلمـة تَخِخف وتَتُقْل بحسـب الانتقال هـن
 عشرة تركييا على النحو التَّالي : الأول- الإنحلار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى ، نحو(ع د ب) الثاني- الإتنقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط،نحو (ع ر د). الثالث- من الأعلى إلى الأدنى إلى الأعلى،نحو( ع م هـ). الرأبع - من الأعلى إلى الأوسط إلى الأعلى ، نحو (ع ل ن). الخامس-من الأدنى إلى الأوسط إلى الأعلى ، نحو (ب د ع) . السادس-من الأدنى إلى الأعلى إلى الأوسط ، نحو(ب ع د). السابعح - من الأدنى إلى الأعلى إلى الأدنى ،نحو(فـ ع م). النَّامن -- من الأدنى إلى الأونسط إلى الأدنى ، نحو ( ف د م). التاسع - من الأونط إلى الأعلى إلى الأدنى ، نحو(د ع م).

$$
\begin{aligned}
& \text { العاشر- من الأوسطظ إلى الأدنى إلى الأعلى ، نحو (د م ع). } \\
& \text { الحادي عشر - من الأوسط إلى الأعلى إلى الأوسط، نحو (نّع ل). } \\
& \text { الثاني عشر - من الأوسط إلى الأدنى إلى الأوسط ، نحو(ن م ل) ¹. }
\end{aligned}
$$

فالواضح من هذه التراكيب ،الحِرص على عدم المُمع بين الأصوات المتقاربة في المخرج، وإيثارهم بناء الككلام من أصوات متباعلدة المخارج ، يقول ابن جني (ت392هـ): "وإذا اختلفت أحوال الحروف حَسُن الئَأليف²"؛ وخلُص إلى أن الأصوات في التأليف على ثلاظة مراتب : "أحدهما : تأليف المتباعد وهو الأحسن.
والآخز: تضعيف الحرف نفسه ، وهو يلي القسم الأول في الـسن .


والحدا ،ففي نطق اللسان صوتا بعيد المخرج عن الصوت الأول ،اختلاف في الصدى وتَنُّع في الصوت والموسيقا .
وهنا مـا أكَّده ابن سنان الخفـاجي (ت466هـ) إذ نصًّ "على أن يكـون تأليف اللفظة مـن حروف متباعـدة
 إذا جُهـتت كانت في المنظر أحسن من الألوان المتقاربة ،ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصُفَرةَ ،لقرب
 حُسن اللفظة المؤلفة من المحروف المتباعلـة هي العلة في حنسن النقوش إذا مُزجت من الألوان المتباعدة. ويتهد ابن سينان في هـار النَّص الكثشف عن الاتفاق في طبيعة ألتناسب في كل من الشُعر والرسم ،ومادامـت الألوأن
 متباعدة يقع بينها بَكانس ،أحسن منظرا من الأخرى التي تتشُكل من ألوان متقاربة ،وكذلك الأصوات في الكلمـات تَخضع للمبدأ

| المزهر،ص 157/1. <br>  $431 / 2$ |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

نفسه ؛كلما تباعدت غخارجها كانت أحلى في السمع ،من الأصوات التي تتقارب خخارجها ، فحال الأصوات شببيه :ڭال الألوان . ${ }^{1}$. سواء بسواء

على أنه يككن أن يُشْاف إلى الاعتبار الصضوي و المخرجي ،اعتبار القيمة الصَّوتية من تفخيم وترقيق،"فيمكن بهذا أن
نلّعي مثلا ندرة تجاور أحد المطبقات مع أحد الغاريات وهي أثدل الحروف استنقالو". 2
وتد قًَّم الجاحظ(ت255هـ) بدوره إسهامات فِي هذا الباب بل هو أول البلاغيين الندين تنهوا إلى هذه القضية ، حيث تناولا فِ كتابه البيان والتبيين ، عندما تناول الاقتران بين الحروف والألفاظ ،كما تذ يكدث بينهما تنافر ،فذكر "أن الجيم لوّ تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقليم ولا تأخير، والزابي لا تقارن الظاء ولا المسين ولا الضناد ولا النَّال بتقديم ولا تأخير "3 .

وغير بعيد عن ذلك ميز الرماني (ت386هـ) بين التلاؤم في الثرآن والتلاؤم في كلام الناس ، وذلك بإضافة مرتبة "أثنة عليا إلى الطرفين الذين تحدث عنهما الجاحط في مبحث الاقتران (التنافر والتلاؤم) فقال :"التلاؤم نقيض التـافر ، والتلاؤم تعديل الحروف

قال الإمام أبي الحسسن الُلرمأني : "مخأرج الأصصوات مختلفة ، منها ما هو من أقصى النحلق ومنها ما هو فئي الوسائطُ بين ذلك ،واللسبب في التلاؤم، تعليل الأصوات في التأليف، فكلّما كان أعدل كان أشذّ تلاؤما وأمّا التنافر فالكبب فيه ما ذكره الخحليل من الُعلد الشُديل أو القرب الشُديل ، فإذا قرب القرب الشُديد كان بهنزلة المششي المقيد لأزنة بمنزلة رفع اللسان وردّه إلى مكانه ،وكلامما صعب على اللسان ، والسهولة من ذلك في الاعتدال ولذلك وقع فيل في الككلام الإدغام والإبدال 5 .
 نقلاعن ،جابر عصفور ، هفهوم الشُعر ص224،224.
2- اللنة العربية معناها ومبناها ،ص270.
3- الباحظ ، البيان والتيين ، ص52/1.
 والمارسة الشُعرية ،إفريقيا الئشرق ،لبنان ، 2001،ص109.



فأن تكون حروف اللفظة متآلفة غير متنافرة ،شرط أساسي لقصناحتها ، وذلك بأن تكون سهله في النطق ،غير ثقيلة في السَّمع ؛ وتكون متلاثمة إذا كان الالتقال في النطق من حرف إلى حرف معتدلا ، أي لا تكون غخارجها قريية من بعضها قربا
شـديلا ، ولا بعيلدة بعدا شديلا .

ثمَّ إنَّ البحث في تأليف الأصوات لم يقتصر على النحاة والبلاغيينَ وإنا تعداه إلى علماء التقمية ، نقد توصَّلوا. إلى حصر الثنائيات التي لا تأتلف من الأصوات العربية على سبيل الإحصاء لا الانتقاء؛والتهوا إلى تقسيم الأصوات حسبـ بحاور بعضها مع بعض إلى :

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- مايقارن بتقدي. } \\
& \text { 3- ما يكرر من الحروف في أوَّل الكلمات. } 1 \text { ما }
\end{aligned}
$$

 ذلك نتيجة لابحادها في المخرج مع هذه البمّوعة عن الأضوات.

الأهصلية التمي لو تتغيَّر أبيدا". "

إن جهود القدماء هذه، ابتداءً من التراكيب التي تدمها السبكي وانتهاءً بيهود علماء التُّعية كالككندي وابن


الثنائيات التي يتركب منها الكلام العربي هي التي تتكون من صوتين شفهيين أو حلقيين أو شفهـي و حلقي . وعموما فإنَّ قواعل: تتابع كل صوت مع باقي أصوات العربية التَي قدمها غلم آتحمية، تُعل عملا ميزا ورائدا، نتيجة
تطابقها شبه اللَّام مع ما توصلت إليه المُراسات الحديثة .5

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- } \\
& \text { 3 - }{ }^{\text {2- نفسه ،ص248. } 248 . ~} \\
& \text { 4- ينظر: أهمد يحمد قدور ، مبادئ اللمسانيات ،ضن } 126 .
\end{aligned}
$$





كما أن العربية حرصت على الاعتدال في عدد الأصوات التِ تألف منها بنيتها وكان الخليل يرى أن أبنية الكلمات نلا'ّية، و رباعية وخماسية ، لا تِقل عن ثالة أصوات" حرف يبتدأ به وحرف يحشى به الكلمهة وحرف يوقف عليه" . ${ }^{1}$ ويرى

ابن جني "أن الثلاثي أخف الألفاظ في الككلام، وأنَّ الكلمات كلما كثرت حروفها زاد تقلها، ومن ثم يثقل استعمالها" .
ولم يختلف رأي الحدثين عما قدمه القدامى يقول هنري فليش "وفي العربية علد قليل. من الأصول ذوات الصامتين أي الثنائية وهي مقتصرة على سبع وثلاثين كلدة هي في ذاتها أصولها وذلك نحو (يلـ ...) وهناك علدد كبير من الأصوات ذات الصَّوامت الأربعة أي الرباعية ،وهي مُسـجَّلة في المعاجم ،ولكن بعض الإحصاءات التي أُجريت على النُص القرآني كشئت عن وجود خمسة عشر أصلا رباعيا فحسب مقابل ألف ومئة وستين 1160 أصلا ثلاثيا ، ودي نسبة ضعيفة في نص يُعتبر أساسيا في تراث اللغة ... والجانب والأكبر من المفردة العربية يأتي من أصل ذي ثلاثة صوامت "3 .
 الدَارسون القلامى والعدلّون، أنه كلما كثرت أصوات الككلمة قلَّ استعماها . 4

 5. وَاللَّهُ عِنْدُهُ حُسْنُ الْمَأَبِ

كما أنَّ للحركات دخلا في تنافر الكلمة أو عدم تنافرها ، فقل تكون اللفظة هي هي لكن تغيير الحركة قد يؤدي إلى تقلها على اللسان بغلاف المبنية غلى حركات خفيفة ، فخفة الحركات تؤدي إلى سرعة نطقها من غير عناء ولا كلفة ، فإذا ما التقت حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستكره ، ولم تثقل بكلاف الحركات الثقيلة، فإذا توالثت اثُتتان منهـما في كلمة واحلدة استكرهت واستثقلت لما يعانه ناطقها من عسر ومشققة ولزا ثقلت الضمة على الواو ، والكسرة على الياء ، لأن الضمة من جنس الواو ، والكسرة من جخسن الياء وتتاوت مراتب الـُركات خغة وئقلا هن حيث هي، فالفتحة أخخف الحركات وتليها



فالفراء(ت207هـ) مثلا لا يعتمد في تعليله على قواعد النحاة ذقط، وإنّا يرجحع إلى المس اللغوي والذوق الصوتي، كما

 الاسمم الواحد مثل : إٍٕل فكسروا المدال ليكون على المثال من أسمائههم" ". والحق أنّ هذه الحركات المنسجمة وإن تعارضت
 الكلمة الواحدة ، ولا شـكَ أنَّ الكلمة الواحلدَ يستئقل فيها الانتقال من ضمّة يتُلوها كسرة أو العكس فآتروا الكسرتين حينا مع
أنَّ الحمد مبتدأ مرفوع².

هذه هي أهم القواعد التي الختارتما العربية لتأليف كلماتَا وبناء نسيجها وهي في ذلك مدينة للقرآن الككري كونه أرقى
نص ورد با، وكونه استوعب كلام العرب كله، وهذا ما ستعمل على استكشاف شيء منه.

## 2/ المنهج الصوتي لأتـالاف الأصوات في سورة آل عمران:

سنعتمل في هذا اللعنصر على الضوابط العامة التي اعتمدها إبراهيم أنيس لتنافر الأصوات في اللغة الكربية ،ذلك أن عمل القدامى وعلى الرغم من دقته؛ إلا أن مفهوم بحاور الأهوات عندهم كان غير واضح ؛فقد بنوا قواعدهم على هطلق التحاور، في حين أن اللراسات الصوتية المديثة تُغرق بين التَّجاور التَّام للأصوات وبين التّجاور غير التَّام ؛ لمذا يرى إبراهيم أنيس
 المجاورة بين الحرفين يجب أن تكون مباشرة فلا يفصل بينهما بحرف أو حركة"3. وعمل الدراسات الحاسوبية،على الرغم من دقته إلا أته عمل إحصائي بحاراته تتطلب عمليات رياضية وإحصائية،وذلك
مُا هو غير ميسَّر الآن ويكتاج إلى دراسة خاصة.
والضوابط التي سنعمل على تتبعها في النص القرآين هي كانتالي:

ل - ندرة تلاقي أصوات الحلق بعضها مع بعض ،بل لا يكاد يلتّي نيها إلا العين والماء ،ونرى العين أسبق دائما

: يمدحه ويلغنه ويسلخه، .

ل - ندرة تالاقي الأصوات القُريِة المخرج أو الصفة.

$$
1 \text { ـ الفراء ، معافِ القرآن ،ص 03/1. }
$$



-- وكذللك تلاقي الميم والفاء والباء بعضها ببعض غير معروف في تراكيب الكلمة العربية .

- ندرة التقاء صوتين من أصوات الصفير، أو بعبارة أدو من تلك الأصوات الكثيرة الرَّخاوة مشل: الزاي- السين الذال - الثاء - الشُين ${ }^{1}$.
ندرة التقاء صوتين من أصوات الإطباق أو التقاء صوت واحد مع نظيره غير المطبق.
- التقاء أصوات أقصى الحنك بعضها مع بعض نادر أيضا في اللغة العربية وتلك هي : القاق -لاكاف-ابليم القاهرية . - التقاء أصوات وسط اللسان نادر أيضا ، مثل الجيم (المعطشة )مع الشين ². وفي ضوء هذه المعايير فإن التَّلاؤم وعدم التتنافر في سمورة آل عمران يتحقق كالتالي:

هذه الأصوات،وإن تم فإنه لا يكون التقاءا مباشرا.

الْهمزة مع الهُمزة:
. الفتح القصير بينهما

وبَّاورت الثهمزة مع الهاء بتاورا غير مباشر أي بوجود فاصل؛ عادة ما يكون صائتا ، وذلك في تخو قوله تعالى:


أما في قوله تعالىى التّي تتصل فيها الكلمة بضمير الغائب ،فعلّة هذا الاتصال نووية دلالية .

22- موسيقى الشُر ،ص28
"--
واشتراكها في الحيز.
4
5 - من الآية (15) من سورة آل عمران .
6
3- من الآية( 87) من سورة آل عمران .
8- من الآية(105) من سورة آل عمران
9- من الآية (120 ) من سورة آل عمران .

بوجود فاصل.
هذه هي الأصوات التي وردت بماورة للهمزة، أما باقي أصوات الملق، فلا تتقع الممزة لا بتقدلى ولا بتأخير "فحرف (أ)
 اللذي لا يتكر, في موقعيين متتالين في الجذر الواحد باستشناء الجذر الثنائي (أل) على حين تتكرر باقي الحروف، وأيضا
حرف (أ) لا يتبع أو يسبق حرفي (ع،غ)5.

 الأصوات ،ممن تدانيها أو تشترك معها في المخرج، سواء أكان الاتصال مباشرا أم غير مباشر .

## ندرة تلاقي الأصوات القريبية المخْرج أو الصِّفة :

في الملام والرُّاء والنون : نظرا للا تتميز به هذه الأصوات من خصائص صوتية فإها ترد مع جميع الأهوات" فلا يتنافر مع أي منها صامت بعينه في كل حالات الجوار القريب ولا يشترك معها في التنافر أي صامت في البوارين : القريب والبعيد؛
 هو الوحيد اللذي يشترك تتابعا مع جميع الأصوات الأخرى، ولنلك فهو أقوى الأصوات ترددا .
1- من الآية(85،77 ) من سورة آل عمران.
2ـ- من الآية(153) من سورة آل عمران .
3- من الآية(81) من سورة آل عمران . .
4-- من الآية(168) من سورة آل عمران .

7- من الآية(107،106) من سورة آل عبران .
8ــ من الآلَية) 77) من سورة آل عمران.
 دت، ص105

إلا أن هذه الأصوات الثلاثة تتنافر مع بعضها بعض ،ووجودها متحاورة في سورة آل عمران يظهر في الآيات التالية竍 على التوالي قد ساهما في إلناء هذا التجاور ،مُما لايُبيز القول بالتقاءهِا التقاءً ثقيلا ومنفرا .

هوالراء والام في الآية الأخيرة اتصالا مباشرا؛ إلا أن العربية تخلصت من هذا الاتصال غير المستخب بما يعرف بالإدغام بغنة .

## تلاقي الديم والفاء والباء بعضهها ببعض غير معروف في تراكيب الُعبية7 :

ويُ المقيقة فإن هذا الحكم فيه شيء من المبالغة ، ذلك أنَّ المعابم العربية نصَّت على وجود تراكيب بَكَتمع فيها صوتان من الأصوات الشفهية ،وإن كان كل من صوتِي الفاء والباء لا يقعان في جوار قريب؛ والصوتان يشتركان في الليز وصفة الانفتاح. وفي سورة آل عمران لم يرد مثل هذا الالتقاء إطا>ا ،وقد ذكر بعض اللارسين "أن الميمه يشترك في التنافر مع كل من الأصوات الثلانة في حالات الجوار القريب ،حين يقع الصوت فاء للفعل ،أوعينا لـه مسبوقة بالميميم ،أولاما له"،وإِن تواجد تواجد في سورة آل عمران ؛ ولككنه اتصال غير مباشر وذلك في قوله تعالى نلدرة تلاقي أحوات الصفير:

يشتركك صوت الزاي مع السين يف الرخاوة والانتتاح ،وينغرد عنه بالِهر ،ويشترك الصباد مع السين في الرخاوة والممس ، وينغرد عنه بالإطباق ،والأصوات الثلالة تشترك فِ صفة الصفير المميزة لمذه المجموعة ؛ وهذه الأصوات لم ترد متصلة مع بصضها

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ³ - من الآية( 129) من سورة آل عـريران. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7- موسيقى الشُعر ، ص28 } \\
& \text { 8 - تراكب الأصوأت ،ص } 110 . \\
& \text { 9 - من الآيةَ 188) بن سورة آل عمران . } \\
& \text { 010- من الآية( 159) بن سورة آل عـبران . }
\end{aligned}
$$

البعض لامن تُرِبب ولامن بعيد في سورة آل عمران؛ سوى أن السِّين تكررت مع نقسهها مع وجودّ الصَّائت كفاصل بينهما في


## ندرة إلتقاء صوتين من أصوات الإطباق أو التقاء صـوت واحل منها مع نظيره غير المطبق:

فأما التقاء صوتين من أصوات الإطباق نورد من هذا الباب في سوزة آل عمران، صيغة وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بمدى ائتلاف الأصوات في السورة الكريعة. وتكررت الصاد مع نفسها من غير بكاور تام في لفظة (الْقصص) من قوله تعالى ولعل ندرة وقوع هذا الالتقاء إنا ناجم عن صعوبة النطق بالهوت ألطبق ،لما يتطلبه نطته من التفخيم وما ينخر عنه من عمليتي الإطباق والتحليق ،فالُُطق بصوت مطبق واحد مكلف ،فما بالك النُطق بصوتين يشتركان في هذه الصفات إضافة اللى
التقاء أصوات أقصى الححلك: (القاف ، الكاف)

وُلُ تَتلمَس له وجودا في سورة آل عهران، فدخرج كل من القان والكاف واحده، إذ القاف صوت لموي يتم نطقه برفع مؤخر الطبق ،حتى يلتصق بالجلار الخلني للحلق ورفع مؤخر اللسان حتى يتصل باللهاة ؛والكاف يتم نطقه برفع مؤخرة اللسان في ابكاه الطبق، وإلصاق الطبق بالجدار الملفي للحلق ليسد الغرى الأنغي.4 وعلى الرغم من اششتراك كل مل من القاف والكاف في. النُبلة والممس ،إلا أن القاف يتميز بقيمة تفخيمية في حين أن الكاف مرقق ،فكل هذه العوامل الصوتية بَعل من 'اتصال القاف والكاف أمرا ئقيلا على اللسان .

وكذلك فان التقاء أصوات وسط اللسان (الجِيم المُطشّة مع الشّين) أمر غير وارد في سووة آل عمران وذلك نتيجة
للتقارب المخرجي بين الصوتين .

وئكن أن نلخص نتائج ها سبق فيما يلي :

- التقارب بين المخارج هو أهم ما يبب تُنبه غي تأليف الأصوات في العربية . - تأليف الأصوات من أصوات متباعدة بلرجات مقبولة هو أهم طرت العربية في التأليف بين أصواهًا .

$$
\begin{aligned}
& \text { 2-- من الآيات (174،120،47) بن سورة آل عمران . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 - مناهنج البحث ،ص124. }
\end{aligned}
$$

- هناك أصوات لا يمدت بتاورها تنافرا شديدا ، إلا أن حالات تقارهها تبقى حالات قليلة نادرة . - استوعبت سورة آل عمران طرائق العربية في تأليف أصواتَا بل زادت على ذلك احتوائها على بعض الـلالات القليلة النادرة ،وإن كان بجيئها في وسط النسق الصوتي يكعلها تضفي نوعا من الموسيقية التي يمتاز بها القرآن الككيع عن سواه. - - اللة الأساس لتنافر الأصوات هي تقارب المخارج ينضاف إليها انختلاف الصفات الأساسية من إطباق وانفتاح من تفنخيم أو ترقيق أما الصفات العامة فلا دخل لما في إحدأث التنافر أو الانسـجام. وعلى العموم فمهما حاولنا البحث أو الاستقصاء فلن بجد أي شكل من أشكال التنافر بين الأصوات في القرآن الككيع عموما ،ووني سورة Tل عمران خصوصا باعتبارها مدونة اللدراسة؛ إذ أن أصواته تتميز بكسن التـلاؤم مع بعضها، فقد نزل بأفصح اللغات وأصحها وأبلغها ،وأوضحها ، وأثبتها ، وأمتنها. 2

ومـا يتميز به أيضا عن الكالام البشري لخنه الموسيقي الغريب ، فهو لا يشبه أي للن آخر ، وأوضح دليل على ذلك،أن تسمع للقرآن وسط بمموعة من الأصوات الأخرى فستجل له لحنا ميَّزا لا يككن أز يلتبس عليك بغيره ، ،حتى ولو لم تفهـم منه شيئا ${ }^{3}$.

وليس أدلَّ على إعجاز القرآن في أسلوبه ،وانبهار العرب ودهشتهم لنلك التنغيم في التنظيم كأي تنظيم الأصوات والكلمات والعبارات ،أن من عارضه كمسيلمة الكذَّاب جنح في خرافظاته إلى ما سحسبه نظما موتيقيا أو بابا ننه ،فصـبَّ اهتمامه على موسيقى العبارة ،وطوى عمَّا وراء ذلك من التُّصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ،ودقائق التركيبب اللبياني ،وكأنه نطن إلى أن الصَّدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في موسيقى القرآن ،في أوزان الككلمات ،وأجراس الحـوف دون ما عداها. 4

1 - ينظر:المعجزة القرآنية،ص110
2 - بصائُر ذوي التمييز في لطنائف الكتاب الزعزيز المكيمبم، 67/10.

4 -الرافتي كإعجاز القربَّن والبلاغة النبوية ،ص214

## قائهـة المعصادر والهماجع:

1-1-الأزهري، فَذيب اللغة، دار الكتب العلمبة ،بيووت،لبنان،ط1 2004
2- إبراهميم أنيس،موسيفى الشُعر، مكتبة ألخلو المصرية ،ط2، 1952
 1978


7- تام حسان، اللفة العربية معناها ومباها، دار الثقافة ، الدار البيضاء \& المغرب ، 2001
8-ت تام حسان ،مناهت البتحث، دار الثقانة ، الدار الميضاء ، 1986.



$$
\text { لبنان ، ط2 ، } 2007 .
$$


12- 11- النفاجي سعيد بن سنان (ت 466هـ) ،سر النصاحة،دار الكتب العلمية ،بيوت،لبنان،ط1 ، 1998 13- ابن دريد أبني بكر كمد (ت: 321هـ )، جهرة أللفة، دار صادر، يووت،دط، دت .



16- السيوطي،اللزهر في علوم اللغة وأنواعها، ضططه وصححه ووضع حوائيه، نؤاد علي منصور،دار الكتب العلمبة ، يروت، لبنان ، ط1 ، .1998،

العريية ، دمشق ، دط دت



 غضة دصر ط2، جمادى الآنرة 1406هـ فربرير 1986م
 ط1993/83،1414م

23- 23
24- مصطفى السعدني،البناء اللظظي في لزوميات المعري(دراسة بلاغية تحليلية) منشأة المعارف الإسكندرية.
 ت.


Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Université Saad Dahleb - Blida -
Faculté des Lettres et des Langues Laboratoire de la Langue Arabe et Littérature - Phonétique


## Revue Annuelle Spécialisée Editée par le Laboratoire

 de la Langue Arabe et Littérature - PhonétiqueBlida - Algérie


ISSN : 2170-0583

## مجلة اللممارسات اللمنوية مجلة علمية عالمية محكّمة

الهيكل الإداري للمجلة
ـ المدير الشرفي: أ د د ناصر الدين حناشي،
 ـ رئيسة التحرير : الجوهر مودر، ـ هيأة التخرير:


+ علجية أيت بوجمعة + عيني بطوش + علجية أوطالب . ـ الهيأة الاستشارية :
- محمد العربي ولد خليفة : رئيس البرلمان الجزائري؛
 ـ عبد الرحمان الحاج صالح : رئيس مجمع اللغة العربية الجزا الئرئ
 - محمود أحمد السيد: نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق؛ - سالم شاكر: باحث في المازيغيات في inalco بفرنسا؛ - وفاء كامل فايد: أستاذة اللغويات في جامعة القا القاهرة؛ ـ علي القاسمي: خبير في الأسيسكو وباحث في في المصط المطلحات والمعاجم؛ - عبد السلام المسدي: أستاذ كرسي في جامعة تونس؛
- Valérie Orlando, Professor,University of Maryland, U.S.A. - Kathryn Lafever,Professor, University of Miami,U.S.A.
- Zerar Sabrina, Maitre de conférences, University of Tizi-ouzou, Algiers.
ــ المدير الفتّي: أ د صـلاح يوسف عبد القادر.

مجلة الثممارسات اللغويةّ
مهِلّة الممارسيات اللغويةَ مجلة علمية عالمدية محكمّة

قواعد النششر في المجلة
1-1 مجلة (الممـرسات اللغوية) لسانُ حال المختبر ، فتستقبل كلّ الأبحات/
 ذات العلاقة بالممارسات اللخوية؛؛
 اخنصاص المجلة (الممارسات اللغوية)؛

 كتاب متخصتص؛

4
 بالعربية و آدابها؛

5- يقدّم البحث في صورة والـة ورقية، يذكر الباحث: اسمه ولقبه ودرجنّه
 للمص واست 6- تُرسل البحوثُ إلى رئيس نـحريرِ مجلة (الممارسات اللفوية) بجامعة

 laboling@yahoo.fr

7ــ تَتْر المجلّةُ البحوثِ الأصيلة المعدّة أصلاً باللغة العربية، كما تَتْشُ البحوثْ المحرّرةَ باللغاتٍ: المازيغية والإنجليزية والإسبانية و الفرنسية، شرط أن يتصدّر ها ملخصن باللغة العربية؛
8ــتشنر المجلةُ البحوثَ ذات اختصاصِ المجلةِ في بُعدها ألعام؛ بعد أن
تخضعَ للتحكيم ولا تردّ إلى أصحابها سواءٌ قُبُت أم لم تُقْبك؛ 9ـ بـيّلّى تحكيم البحث محكّمان أو أكثر حسب هيأة التحرير؛ 10ـ يُششترَط في البحث المقّمّ للنشر ألاّ يكون قد نُشِر سلفاً، إلاّ، إذا كان البحثُ قد أضيف فيه نسخة مزيدة ومُنقّحة أو من الأبحاث التي تاني
 11- كلّ بحثٍ منشورٍ في مجلة (الممارسات اللفوية) لا يُنشر في فير قناة أخرى إلاّ بالإشارة إلى أسبقِية صدوره في هذه المجلة، ويشير إلى ذلك في صدز القناة التي ظهر فيها؛
12ـ يُكافأ صـاحبٌ البحثٌ المنشور بخمسِ (5) نُسَخِّ من المجلة التي نُشِير فيها بحثُه؛
13ـ على صاحب البحث التقتّد بشروط استقبال البحث وهي:
 لللصـادر والرسوم، والتفريق بين اللتهمي للكتب والتهميش للمجلات، واستعمال علامات الوقف، وكل" منتعّقات المنهجية.... ـ كتثابة البحت بخط simplified Arabic ببنط 13؛ ـ ــ ـول الكتابة 24 بعرض 12؛ - توضع الرسوم والبيانات ضمن إطار 12 x 12 -- المسافة بين السطور 1.0؛


14ــــي يلتزم صاحبُ البحث بالثُعديل حالةَ ما أقرّ المحكّمون نشزَه بشرط التُعديل؛
15ـ الأبحاثُ المنشورة في مجلة (الممارسات اللفوية) تعبّر عن أصحابها، ولا تعكس توجّهاتِ المخثبر أو جامعة مولود معمري، أو الو وزارة الالتعليم العالّي والبحث العلمي في الدولة الجزائرية؛ 16ــ ترسل الأبحاث عن طريق البريد على العنوان التالي: السيد رئيس تحرير مجلة الممارسات اللغوية/ مخبر الممارسات اللغوية. جامعة مولوري معمري. تَزي وزو. الجمهورية الجزائرية.

روابط الاتصّلل:
 ـ ــ الهاتق الثابت: 026213291

ـ الناسوخ: 026411400


| 219 | البيان والنّحو في فكر ابن الأثبر الأستاذة: زينب عمارة | 10 |
| :---: | :---: | :---: |
| 243 | أبعاد النظربة الحجاجية ومظاهر ها عا عند المفسرين و علماء الأصول الأستاذ: عباس حشاني، ج/ محمد خيضر - بسكرة | 11 |
| 261 | دلالة اللسياق وأثرها في تأويل الخطاب دراسة في المورووث اللساني العربي الأستاذ: بن زحاف يوسف، المركز الجامعي غليزان | 12 |
| 273 | أثر التّتغيم في توجيه دلالة الجملة أ/ بودالية رشيدة،ج. أكلي محند أولحاج - و لاية البويزة- | 13 |
| 293 | المصطلحات اللنحوية عند الطاهر الإدريسي الحسني ومنهجه في استعمالها، من خلا كتابه (اللار المنظوم شزح مقدمة ابن أجرو). أ. جريو فاطمة، ج/ جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف | 14 |
| 319 | اللغة من الحتّز اللفسي السائد إلى الحيّز العقلي البائد الأستاذ: صابري بوبكر الصديق، ج/ محمد البشير الإبر اهيمي برج بوعزيريج | 15 |
| 01 | Racism and Gender in James Baldwin's Selected Essays <br> Z. Tafroukht \& A. Khelifa Faculty of Letters and Languages <br> Mouloud MAMMERI University of Tizi-Ouzou | 16 |
| 17 | Re-evaluation of Prophet Mohammed's Image in Victorian Literature. <br> Ouiza Amziani Zerar Sabrina <br> Mouloud Mammeri University Department of English | 17 |
| 27 | Humanism, the Reformation and the Debate over the Nature of Women in the Elizabethan and Jacobean Periods <br> Mouloud Mammeri University <br> Department of English <br> Gariti Mohamed | 18 |

الأصوات اللغوية وتنوّعاتها في القرآن الكريم (دراسة إحصائية تحيلية لسورة آل عمران)
أ/ فاطمة حجاري، ج/ تلمسان
لا يختلف اثنان في كون الدرس الصوتي هو أولى مسنويات الدرس
راه
ري
$.1 \pm$

ـاء: الصوتيات في تفسير مختلف القضايا اللغوية فإنها تمر بمرطلة وليا فقا لعلم الأصوات، أي أصورات اللغة من مخارج وصفات وكل ما بيتعَّق بتحقيق اللنطق السليم لأصوات اللغة. واللغة العربية أوفر حظ من من مُمظم لغات العالم كون نظامها الصوتي أحيط بعناية فائقة منذ أن نشأث الار اسات اللغوية العربية، فكان أول كتاب خصنص للأصوات
 (ت392هـ) ولا يخفى على أحد أنّ علة هذا الاهتمام إنما راجع للاهتمام أساسا بالأداء السليم لأصوات القرآن آلنا الكزيم، فالقرآن الكريم صوت" العربية، وبه ضبط النطق الفصيح ، ومن ألجاء الونه يراعى الأداء
 لسّوره وآياته، من هنا كان النظر إلى النظام الصنوني في في في القني
 بأحكام علم التجويد، وكبداية أحاول في هذا الثجحث دراسة الأصو الصوات
 السورة الكريمة، ثم النظر إلى كيفية وصول قارئ الـئ القر آن إلى الأداء السليم للصوت اللغوي دون أن يميل إلى تنوّع صوتي قد يعرض لـي لـ

أثناء نطق أي نص لْوي آخر ثم لا يتحرج من النطق به، وبصيغة أخرى هل اعترف القر آن الكريم بالنتوعات الصونية ثم كيف تعامل علماء التجويد مع الأوضـاع التي تُهيئ حدوث نتوع صوتي؟ - الار (سنة الإحصنائية لأصوات سورة: آل عمران: إنّ الغرض الأسـاس من وراء الدر اسة الإحصائية لأصوات سورة آل عمران إنمّا هو معرفة النسيج الصوني للقرآن الكريم، وعلة شيوع استُعمال صوت لغوي ها أو قلّة استعمالله ومدى ارثباط ذلك بخصـائصده الصموتية، مع مقارنة ذلك بالإحصاءات التي اهتمت بمتن اللغةة. الأصصو ات (الصامتة:


| 5,54 | 633 | , | 1,96 | 224 | 0 |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 3,93 | 450 | - | 0,72 | 83 | 00 |

- الجدول رقم 08 :

- الجدول رقم 09 :


التحطيل والتعليق: تقترب نسبة شيوع الصووامت بين ما نوصصلتُ إليها في إحصاء الأصوات في سورة آل عمران وبين ما فدّمه الفقيروز أبادي في بصنائر ذوي التمييز وبين إحصائيات الكندي في رسالتـن والإحصائيات الحديثة مثل إحصائية حلمي هوسى لجذور وهعجم الصحاحا، فقد احتلث اللام والميم والنون أعلى المر اتب إلما إلمافة إلى


 الإحصائيات، حيث تحتل الظاء المرتبة الأخيرة، إضـافة إلى كليّ من -الصـاد، والثاء و الضاد والزاي و الثين

فأمّا احتالد اللام والنون والراء المراتب الأولى، فذلك أمر متوقع نتيجة لما تتميز به هذه الأصوات من خصائص صوتية، من جهر ووضوح ، وقوة إسماع إضبافة إلى قربها من الأصوات الصائتّة، وقد ذكر إبراهيم أنيس أنّ نسبة شيوع النون وأخو اتْها في اللغةً العربية تُعدّ أكبر النسب، ففي كل ألف حرف نجد حوالي 117 نونا و124 ميما و127 لاما³، ويعلل الكندي شيوع اللام مقارنة بالياء والواو وكذللك الهاء بكون "المصوتّة في اللسان العربي إتمّا تظهر في الخط إذا كانت عظاما، فأمّا صغارها فإنتّها لا تظهر في الخطّ، فلذلك توجد بعض الحرف الخرس -أعني التّي ليس بمصوتة- في اللسان العربي أكثر من بعض المصوتة"4. أمّا شيوع الباء والكافُ والتاء، فيعلّل ابن عدلان ذلك بكون التاء والكاف تستعملان للخطاب لذا كثرتا في الكتاب العزيز 5 . والمُلاحظ أيضأ احتلال الهاء والهمزة المراتب الأولى، وقد نصّ المحدثون على الاطراد الكبير للانطق بالأصوات الحلقية6، وهذا ما نزكيه إحصائيات كل من علم الثتمية والفيروز أبادي وحلمي موسى وإحصائي لأصوات سورة آل عمران. 7 الـا * تحتّ الأصوات المجهورة نسبة عالية، تقّرّ بحوالي 65,67\% في حين تصل نسبة الأصوات المهموسة إلى 33,94\% وهذه النتائج تقترب من النتائج المتحصل عليها في حساب نسبة الأصوات المجهورة والمهموسة في معجم الصحاح ،حيث تصل نسبة الأصوات المهموسة إلى حوالي 30,12\% ونسبة الأصوات المجهورة إلى

حوالي 69,87\%8، ويمكن تفسير ذلكك بمجموعة من العوامل منها: - أن تعداد الأصوات المجهورة أكثر من تُداد الأصوات المهموسة فهي خمسة عشر (15) صوتا مجهورا، مقابل اثنتا عشر (12) صوتاً

موموساً، وعلّل إبراهيم أنيس ذلك بأنّ الأصوات المجهورة هي ممّا يكسب اللغة موسيقيتها ورنينها لذلك تظهر بصورة كبيرة ومستمرة في الكلام، وإلاّ دخلت اللغة حيّز الهمس والإسرار نتيجة لفقدها موسيقيتها المتركزة في الأصوات المجهورةٌ9، كما أن " الأصوات اللجهورة يندرج ضمنها مجموعة من الأصوات ذات الخصائص اللّتي تكسبها ميزات أكبر مما يجعلها أكثر شيوعا نحو أصوات القلقلة، والأصوات المائعة وأنصاف الصوائت، إضـافة إلىى أنّ الصوت المجهور أوضح في السمع من نظيره المهموس، فالمجهور يسمع من مسافة، قد يخفى عندها المهموس، وحين يتحدث اثنان بعُدت بينهما المسافة يحس السامع منها بوضوح (الدال) إذا ما قورن بنظيره المهموس وهو التاء10. ففي البيئة الصحر اوية اللّتي تتنشر فيها الأصو ات في مسافات شاسعة لا يعوقّها عائق ولا يحول دونها حائلّ، يلجأ إلى توضيح الأصوات بطرق عدّة من بينها الجهر بالصوت ليصبح أكثر وضوحا في أذن السامع أنّ نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام تزيد عن 25\% في حين إنّ (أربعة أخماس) 4/5 الكلام يتكون من أصوات مجهورة212. ثم إن العلماء قد اهتموا بمعرفة مقدار الجهر في كلّ صن صوت علّ على حدة، فقرّروا أنّ صوت الراء أكثر الأصوات الصـامتة جهرا والأصوات الأنفية (اللنون والميم) أقل من ذللك جهزا، وأقلّ الأصوات جهرا هي: الدال والذال والثاء فهي أُقرب إلى الهمس 13 . * الأصوات المائعة، جميعها أكثر ترددا من كل الأصوات الشديبة والرخوة¹4 باستنثاء صوت الباء الشّديد اللّي تفوق نسبة تردده نسبة تردّد صوت الراء، حيث تصل إلى حوالي 5,03\% وتصل نسبة

الأصوات المائعة في سورة آل عمران إلى 41,02\% وهي نسبة قريبة مما توصل إليه في إحصاء هذه الأصوات في الإنية اللعربية حيث بلغت 42,85\%، وهي نسبة عالية ومهمة، إذ أنّ هذه الأصوات تتميز بقوتها التصويتية العالية، لأنتها تتمتع بخاصبة الجهر، وتكاد مع الصوائت وأنصاف الصوائت نشكل نسبة عالية للقوة الإسماعية الصوتية ${ }^{15}$ فهي تعدّ حقة وسطى بين الأصوات الساكنة والصمَّوائت، ففيها من صفات الأولى، أنّ مجرى النفس معها تعترضبه بعض الحو ائل، وفيها أيضا من صفات الصمَّوائت أنّها لا نكاد يُسمع لها ألها أي نو ع من الحفيف وأنّها أكثر وضوحا في السمع "16، إضافة إلى أنّها تظهر بصور متعدّدة، وهو ما لاحظناه من تنوعات صوتية لكا لكّ من
 * نتّكل أصوات الاستعلاء نسبة كبيرة جدا تصل إلى 93,8\% مقابل نسبة ضعيفة جدا للأصوات المستفلة هي 5,6\% وذلك أمر متوقع ، ذلك أنّ الأصوات المستعلية نتطلب مجهودا كبيرا لإنتاجها فهي تحدث نتيجة تصعُعٌٌ اللسان إلى الحنا الأعلى 17 مما يؤدّي إلى خروج الصوت من أعلى الفم، وذلك أمر مكلف ويتطلب مجهودا عضليا في حين أنّ الأصوات المستفلة يخرج الصوت معها من فاع الفم لانخفاض اللسان عند النطق به إلى الحنك الأسفل، 18 وذلك مما يَسـرل

على أعضاء النطق تأديته. * ونفس القضية مع الأصوات المطبقة، والأصوات المنفتحة، حيث تصل نسبة الأصوات المطبقة إلى 2,02\% في حين أنّ نسبة الأصوات المنفتحة هي 97,56\%
"فاللغة الهربية بصفة عامة قـ مالت في تطورها إلى التخلص من أصوات الإطباق أي الصاد، الضاد، الظاء، الطّاء، إذ نسبة شبيوع هذه الأصوات في النص القرآني ضئيلة هدا، فنسبة شيوع الصاد
 مرات، والطاء أربع (4) مرات والظاء ثُلاث (3) مرات في حين أنّ صوتا كالنون مثّلا نسبة شيوعه مثّلا حوالي 112 مرّة في كل ألف من الأصوات الساكنة"" * أمّا الصوائت الثلاثة (طويلة أو قصيرة) فإنّ نسبة ورودها في النطق العربي تختلف، إذ تجد الفتحة أكثر الصوائت ورودا، ${ }^{20}$ تصل نسبتها في سورة آل عمران إلى حوالي 58,25\% تليها الكسرة بــ \%22,71 \% ثّ الضمّة بـ 19,03\%وقد ذكر (لكندي "أنّ الحروف المصوتة الّتي هي موضوع لكلّ نوع من الكتب هي أكثر في كل لسان من الّتي ليست بالمصوتة، وقد يعرض فٌ الألسن أن تكون بعض المصوتة فيها أكثر من باقي المصوتة"121. إنّ الأصوات اللغوية تتجمع في وحدات أكبر منها تبعا لقوة إسماعها، وأنّ تجمعها في تلك الوحدات، يكون حول أقوا اها إسماعاء وأنّ أقواها إسماعا داخل تلك الوحدات يكون في أغلب الأحوال لا كلّها صوتا صائتا، ${ }^{22}$ وعلى العموم فإنّ تصنيف جسبرسن للأصوات من حيث قوة الإسماع ودرجة الوضوح، يمكن أن يكون أحسن تعليل لمدى شيوع صوت من الأصوات، وقد تدرَّج في تصنيفه من

الانخفاض إلى الارتفاع:

- المهموسة الانفجارية متل: ت/كـ الانـ
- المهموسة الاحتكاكية مثل: ش/س/ث/ف
- المهموسة المزدوجة مثل: تش - المجهورة الانفجارية مثل: ب/د/ الجيم القاهرية. - المجهورة الاحتكاكية مثل: ف/ذ/ز / الجيم الشامتة - المجهورة المزدوجة مثل : الجيم الفصيحة - الأصوات الأنفية و التكرارية مثل : ر/ل - الحركات الضيقة مثل: الضمة والكسرة. - وأوضح الأصوات جميعا هي الصوّوائت المتسعة كالفتحة المفخمة"23
إنّ الصياغة القر آنية وإن كانت صياغة خاصـة إلاّ أنهّا تسير وفق ما اعتاده اللسان العربي وألفه، فعلى الزغم من وجود اختلف في نسبة شيوع الأصوات بين النص القرآني ممثلا في سـورة آل عمران و النصوص العربية الفصيحة إلةَّ أنّه اختلاف طفيف لا يعدو أن يكون تقدّم صوت على صوت آخر بمرتبة أو مرتبتين،أمّا نقّم مجموعة من الأصوات كاملة كثقّم الأصوات الحلقية على الأصوات اللثوية فذلك ما لم نقف عليه في در استنا هذه. الأصوات اللغوية وتنوّعاتها (الصنَّوتية الواردة في سورة آل عمران: إنّ الحديث عن جميع الأصوات اللغوية في سورة آل عمران لا يسعفنا المقام لبلوغه لذا سنكتفي بالأصوات التي تعرف بإمكانية ورودهها وفق تنوّعات صوثية تغير من وضعها الأصليّ ذلك أنّ الصوت اللغوي إن كان مشتملا على فون (أو صوت موضوعي) فهو في الكثير الأعمّ يشتمل على مجموعة من الفونات المتشابهة أو التنوعات الصورتية ،التّتي بتوقف استعمال كل منها أساسا على موقعه في الكلمة (أوّلا - وسطا -و أخيرا... الخ) وعلى

الأصوات المجاورة له (قبل صـائت - قبل صامت - قبل صـائتين ملاحق الصوت مجهورا أو مـهوسا... الخ) 24. وعادة ما تتمتع

اللتوّعات الصوتية بخصائصس هي كالآتي: التحقق المادي، أي أنها أصوات يمكن سماعها، كما يمكن

نطقها.
اختلافاتها الموقعية، أي إنّها تختلف باختلاف المو اقع التي
تحل فيها وإن كان هذا الاختلف محدودا عادة.
الثقارب الأصواتي من حيث المخرج والصفة، بحيث يشبه
كلّ تنوع سائر التنوعات الصوتية الأخرى التي تتضوي معه تحت تفس الصوت
التوزيع النكاملي، أي أنّ كلّ عضو من أعضاء الصوت يأخد موقعا أصواتياً لا يشاركه فيه الآخر، بحيث يكون كل عضو مكملا بحلوله موقعا معينا للعضنو الآخر الذي ينتمي إلى نفس الصوت، فيتحقق بذلك التوزيع اللنكمالي للتنوعات الصنوتية للصوت ذاته.
التخيّر الحرّ، وهو يقتضي جواز إبدال صوت بآخر دون تغيير معنى الكلمة، وهي خصيصة من خصـائص النتوعات الصوتية، لأنه لو تزتب على هذا الإبدال تغيير في المعنى لكانت العالقة بين الصوتيين علاقة صوت بصوت آخر 25 هذه هي أهم مميّزات التنوعات الصوتية وعلى أساسها حاولنا تتبع التتوعات الصوتية لمجموعة من الأصوات في سورة آل عمران. فمن ذلك صوت الباء: ويتم نطقه بانطباق الشفنين إحداهما مع الأخرى، وهو يتو اجد في سورة آل عمرانْ بسورة مكثَّة، إذ يقع في
,
 ليس بالصموت الأساسي من أصو ات اللغة إلعربية، 26 ويتكون بنفس الطريقة الّتي يتكون بـها الباءء فيما عدا أنّ ذبذبة الوترين الصوتيبين هعه تكون ضئيلة هما يمنع حدوث الجهر • وقد بحدث في بعض مو اقع (الباء) في الكلام، كأن نكون (الباء) مسكنة في آخر الكلمة أو نكون في نـهاية المقطع المفرداتي ${ }^{27}$ من مثل ذلك قوله تنعالىى: مَ

 مسكنَّة في آخر الكلام. وفي هاتثين الآيتين حرَص قراوء الذاكر الحكيم على الضَّغط على صوت الباء في صيغة (ابنغّاء) وصيغة (ه) وذلك بقلقلته، حفاظا على صفة الجهر فيههما، فمهموس الباء صوت لا وجود له في القرآن الكريم، ولهذا نصّ العرب على وجوب تحريك الباء بصُويت إذا كانت ساكنة حتّى يتحقق الانفجار (الثدة) و الجهر التام؛ 30 وهو مـا عبّر عنه القدماء بظاهرة القلقلة، وخصّوها بمجموعة من الأصوات هي: (ق، ط، ب جه د) فهي "تّك الأصوات
 الحرفّ منها نبرة نتبعهd وإذا شددت ذلك وجدتّه". 31 وقد أدرك النحاة أنّ الخاصبة الصوتية الّنتي تشثرك فيها هذه المجموعة من الأصوات راجعةُ لكونهـا شديدة ومجهورة، هذه الخاصية في هذا الصوت الذي يتبعع هذه الُّـو امت عندما تكون (ساكنة)، و الذي يحدث عندها يتبعها صوت صـائت قصير، أو صوت صـائت طويل؛ 32 الأرجح أن يكون

هذا الصوت صـائتا مركزيا ضتيفا ${ }^{33}$. كما أنّ للباء تنوعا صوتيا آخر، يحدث نثيجة لمجاورته الأصوات المفخمة، فهو مفضم تفخيما


 القراء لصوت الباء في لفظة (بصير) ونطقهم لنفس الصوت فير في لفـة الصّة (بالمباد) وقل متل ذللك في(الصتَّبرين) (بالأسححار) فالصمَّوت المفخَّم
 نسبيا إذا جاور صوتا من الأصوات الموصوفة بالتفخيم المشروط وهي الخاء والغين والقاف، الكّتي يشترط لتّفخيمها تفخيما (بين بين) أن تكون متلوّة بفتحة أو ضمة طويلة طولة كانت أم قصيرة، ${ }^{37}$ من ذللك قوله تععالى:
 أصوات الإطباق، كما أنّه مشروط بأن بكون متاو ا بفتحة أو ضمّة أما

 سيبويه أن "بين طرف اللسان وأطرافـ الثنايا مخرج الظّاء والذالو



 القراء على إظهارها خاصصَّة عند سكونها أو اتِّصـالها بصوت مهون حتَّى لا تفقد جهرها. ومن الأصوات الأسنانية اللثوية: صوت التاء

فكل الذي يتطلبه إنتاج هذا الصوت، هو أن يقف الهواء وقوفا تاما حال النطق به، عند نقطة الالقاء طرف اللسان بأصول الثنابيا العليا ومقدم اللثة، ويضغط الهواء مدّة من الزمن، ثمّ ينفصل اللسان فـان تاركا نقطة الالتقاء، فيحدث صوتا شديدا ولا يتذبذب الوتران الصوتيَّان حال النطق بالتاء، ${ }^{45}$ ورأى علماء العربية أنّ هذا الصا خفيف، لا يصعب التكلم به بسرعة لذلك سموه بالصوت المهتوت، "الأنّ (لهتَ في الكلام سرده بسرعة"66. وقد يصحب التاء شيء من الإجهار في بعض السياقات؛ كما إذا جاءت صـامتّة متلوة بصوت مجهور 47 وذلك غير وارد في تلاوة الذكر الحكيم، ففي نحو قولله

 صوت شديد مجهور، يتكون بأن يندفع الهواء مار ابالحنجرة، فيحرك الوترين الصوتيين، ثّمّ يأخذ مجراه في الحقق والفم، حتّى يصل إلى مخرج الصوت، فينحبس هناك فترة قصيرة جدا لالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا الثقاء محكما، فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمع صوت شديد نسميه الدال51. وفي تالوا عامة وفي سودة آل عمران خاصنَّة يحرص القراء على تمكين جهر الدال، لاسيّما إن التقى بالنون خوفا من أن يصير غنّة مدغمة في
 بالخاء والحاء والفاء وهي حروف دهموسة

 كان بعد الدال ألف لفظ بها مرققة، ${ }^{57}$ نحو قوله تعالىى:
 والصاد والزاي ومخرجها عند القدامى هو من بين طرف اللسان فويق الثثايا اللسفلى 59 ووصفها المبرد بأنّها "حروف تنسل (انسلالا"60. ونعتها الخليل بالحروف الأسلية" لأنّ مبدأها ثمن أسلـة اللسان، وهي مستدق طرف اللسان"61. وذكر الأففش العضو الذي يشترك مع طرف اللسان في إنتاج هذه الأصوات يقول:(ثمّ الثصاد والسين والزاي، ولها من وسط اللسان شباته(*) ومن فويق الثثايا
 فصوت اللسين أسناني لثوي رخو مهموس مرقق، ينطق به بوضع طرف اللسان بحيث يلتصق بالأسنان العليا ،ومقدمه يلتصق باللثة؛ مع رفع الطبق بحيث يلتصق بالجدار الخلفي للحلق ليسدّ المجرى الأنفي في طريق الهواء الخارج من الرئتين؛ مع خفض مؤخر اللسان وفتح الوترين الصوتيين في وضع التتفس المهموس. ${ }^{63}$ وقد حرص القراء على تحقيق هذا الصوت لئلا يلتبس بمقاربه من الأصوات، "فإن أتى بعده صوت من أصوات الإطباق في كلمـة، يلزم إنعام تلخيصه والتوصل إلى سكونه في رفقَ وتؤدة، وإلا "صار صادا بالاختلاط". 64 نحو قوله تعالى: بعده قاف توصل إلى اللفظ به في حال سكونه وتحريكه برقة ورفق
 ولِِّّص لفظه ومُتع من الجهر، وإلاّ انقلب زايا لما بين الزاي والجيم
 إليه برقة ورفق وأخلص تفخيم الراء، وإلا ربما انقلب صـادا، وذلك


 فالنون في كتاب سليبويه نوعان أصلية وفر عيهة ووسم الأخيرة باللنون
 اللتي تشكل الغنة، الّتي ليسشت في حقيقتها الصوتية إلاّ تأنيفا لبعض الأصو ات72. وسمَّاها ابن جني بالنون الـيمَّاكنة73 فهذه الغنذ عبارة عن"صوت هركب في هسم النون، وهخرجيه هن الانيشوهم، وهو
 صوت أسناني لثوي أنفي مجهور. 75 والنون بهذا الوصفك صوتبة لـها وظيفة مستقلة في البناء الصوتي للكلمة، "ولكن هذه اللنون
 |لفقعلي 76 فمن ذلك:

- النون اللثوية: فهي صورت أنفي مجهور، ينتج عندما يلنقي صوت النون الأصلية بأحد الأصوات الأسنانية اللثوية (النتاء، الداله، الطاء؛ الضاد) وقد عدَّها القر اء مخففة مع هذه الأصو ات، 77 كما أنّه ينتج عند النقائها بأحد الأصوات اللثوية (السين ، الز ابي الصـاد) فيصبح مخر الان

 اتصـال طرف السان مع اللثة في هذه الحالة لا بیكاد پحدث، إل
 - النون الغاريَّة: وهي صوت أنفي مجهور، ينتج عندما بلّقي صوت النون الأصلية بأحد الأصوات الغارية وهي (الجيم، الشين، (الياء)

فيتأخّر مخرج النون إلى حيث مخرج الصوت التاللي لها 84.

全

ملاحظة صحيحة إلى حدٍ بعيد. - النون اللكهية: صوت أنفي مجهور يرد قبل صوت القاف، ويُنطق به برفع مؤخر اللسان، وسحبه إلى الخلف حتّى يتصل باللّهاة تمهيدا
 - النون الأسنانية: وهي صوت أنفي مجهور، يُنطق به بإخر اج اللسان، أي بوضع طرفه ضدَّ أطر اف الأسنان العليا، وخفض الطبق، وإحداث ذبذبة في الوترين الصوتيين؛ وهو صوت النون قبل الذال و التاء والظاءء ولذلك يمكن وصفه بالتفخيم إذا وليه الظاء وبالتزقيق
 - النون الطبقية: صوت أنفي مجهور، يتلوه الكاف في اللغة الفصحى، ويتمّ النطق به برفع مؤخر اللسان إلى الطبق وخفض الطبق إليه، حتّى ينفتح المجرى الأنفي، ويكون ذلك مع إحداث ذبذبة

 إن" اتّصـال النون هع هجموع هذه الأصوات يشكل الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة ونعني به الإخفاء يقول ابن الجزري : "وأمـا الـكم الزَّابِع وهو (الإذْهاء) وهو عند هروف المعجم وفي جملتها





 إظهارها عندهن من أجل البعد". 106 ومخرج هنا القدامى من الخياشم فقط، فلا دخل للِّسان في إنتاجها. 107 وإن كان الدراسات الحديثة قد لاحظت عمل اللسان في إصدار صوت الانون

 كذلك يظهر في النطق نوع من النون يتميز بأنه صوت شفهي ألـو أنفي، مجهور، مائع "وهو ينتج عندما مـا تتجاور في النطق (نون
 النون ميما مخرجها هو الشفة السقلى وأطراف الث الثنايا العليا"108. وهي بهذا الوصف عبارة عن صوت الميم هذه الأخيرة صوت من الأصوات الثفهية وإن كان الهواء يتسرب معها عبر الأنف، فهي
 النون المتحركة مشربـة غنّة، والغتّة من الخياشيم 109. وهذه الميم
 قوله تعالى:





المجيدين من القراء في هذه المواضع، حيث تُسمع غنة الميم إلا أن انطباق الشفتين لا يتحقق، بل بخرج هذا الصنَّوت من اتصنال الشال الشفة السُفلى بأطر اف الثُّنايا. ومنه صوت الراء وهي وهي في معظم اللغات
 الوترين الصوتيين117 وعدّت من الأصوات المائعة لأنّ اللسان قد يتجافى معها بعض التجافي نتيجة للتكرار الذي فيهِا فيجري معها الصوت118."واللراء المائعة ترجع إلى ذبذبة في الأجزاء المطاط


 وأخيرا هناكّ الراء التّي من اللهاة الناتجة من اهتزاز الللهاة، وهي الراء المسماة بالدسمة وأحد الأصوات التّي يصعب إنتاجها على من لم يستحوذ عليها بالطبيعة. 111 الاء فهذه التتوّعات الصوتية للراء لا تعني العربية بل هي شكل من الأشكال الصوتية تختف باختلاف اللغات. أما في العربية فية فالراء نكون تارة مرققة وتارة مفخمة، فمن الناحية الصوتية تملك العربية

 إليه الجمهور، لتمكنها في ظهر اللسان، وقال آخرون ليس لها ولها أصل في تفخيم ولا ترقيق، وإنّما يعرض لها ذلك بحسب مجاورتها ${ }^{121}$ فاللراء إذا تحركت بالفتّح أو الضن أو سكنت ولم يقع
 حال ما حُدِّدَ من الفتح الخالص بإجماع من القراء، وكذللك حالهـا إذا

وقحت طرفا في الكلمة في الوصل والوقف جميعا، وسواء وقف على مضمومه بالسكون أو بالروم أو بالإششمام. 122 فالمفتوحة نحو قوله

 والمكسورة في الوصل وأمّا في الوقف فإنّ أهل الرون الروم يرققونهانها، وأهل الإسكان ينظرون إلى ما قبلها، فإن كان قبلها مكسور أو أو راء ساكنة قبلها كسرة رققو ا، فإن لم يكن قبلها شيء من ذللك فخموا، إن كانت الراء لازمة أو كسرة إعراب، ${ }^{126}$ فالرَّاء داخل التركيب تخضع للكثير من التغيُّرُ ت حتى يتحقّق الانسجام والابتتحاد عن الثقلّ. وأخيرا النلام، وهي"تخرج من حافة اللسان، من أدناه إلثي منتهـي




 يمرّ من جو انبه. 129 . واللام على هذا صوت أسناني، لثو الثوي، مجهور، مائع ${ }^{130}$ والأصل فيّ النلام الالترقيق، وذلك أنّ اللام لا تغلظ إلاّ لسبب،







للصوت، أو ما يسمى بالثنتوعات variants وفقاً للمصطلح الصوتي
 مسنتلين. 138 وإن كان للفخر الرازي رأي آخر حيث أصرّ على
 كل منهما عن الأخرى يقول: "نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة






 عن ثمانية وعشرين صوتا اللمتعارف عليه وكأنه يشير بذلك إلى ما يعرف في الدراسات الصوتية الحديبّة بالأبجدية الصوتيةّة فيزه إلذن نماذج من الأصوات اللغوية في سورة آل عمران وتتو عاتتها الصوتية والملاحظ أن علماء التجويد تفطنوا إلى التغيير اللذي يمكن أن يلحق
 على تلك المواضع وحذَّروا من الوقوع فيها ولنلكَ فعلم التجويد لا لا يؤخذ إلاّ بالمران والمشافهة و التّلقين المباشر •


 اللفصحى ضمنت لأصواتها الصيانة هن التحريف هني الريتبـات

بقر اءة الذكر الحكيم، فققراءة القرآن الكريم بمجموع ضوابطها ومعاييرها تعدّ المعيار السليم في نطق الأصوات، ويجري على أساسها الوصف العضوي لمخارج الأصوات، بل إنّ أسلوب القدامىى في الحث على تحقيق صوت من الأصوات والتحذير من إفنائه في مجاوره في حالة ما إذا كان أقوى منه، نبّه على فكرة وجوب أن يُشْكَل الصوت الفاني -إن صحّ الثتعبير - بالسكون بحيث يتّصل الصوت بما جاوره اتصصالًا مباشراً لا يفصل بينهما فاصل، لذلك فالقر اء حريضون عل تمكين النطق بالصوت الساكن على اعتبار أنه في حالة ضعف، كما أن موقع الصوت في البناء المقطعي، قد يؤثر في شيء من خصائصسه الصوتية. اللهو (مش:

1- الفيروز أبادي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، صص 158/1. ومحمد مراياتي ويحي مير علم ومحمد حسان طيان، علم التعمية واستخراج المتنى عند العرب نقديم شاكر الفحام، مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق، ص128/1 وعلي طلمي موسى، دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978 ص 109 وما بعدها
2- ابن دريد، جمهرة اللغة، دار صـادر، بيروت، دط، دت، ص 11/1. 3- محمد فتح اله الصغير، الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط2008،1.ص 82 4--ينظر: علم التعمية واستخراج المعنى عند العرب، رسالة الكندي، ص .137،236/1

5- علم التعمية واستخراج المعنى عند العرب، رسالة ابن عدلان، .275/1 ص
6- هنري فليش، العربية الفصحى(نحو بناء لغوي جديد) تعريب وتحقيق:
عبد الصبور شاهين، ط المشرق، بيروت،ط2 ،د دـ، صـ، ص 37 . 7- ينظر الجدول الخاص بإحصـاء الأصوات الصـامتة. 8- علي طلمي موسى، دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتز ، ص 115.
9- إبر اهيم أنيس،الأصوات اللغوية، مكتبة الخانجي، ط1978،4، 15 ، 21. 10- إِراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، ط3، ص 90.
11 المعارف، الرياض ط1 1420ه/1999م ، ص 176. 12- إيراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، صن 21. 13- حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والارس اللصوتي الحديث ص 62. 14- علي طمي موسى، دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتر ص 28.
15- ـينظر: عبد القادر عبد الجليل، علم الصرف الصوتي، دار أزمنة، عمان، الأردن ط1 1988 ص 85.
16- إيراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 27.
 18- عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص 273.

19- إبراهيم أنيس، في اللهججات العربية ، ص 111. 20- هنري فليش، العربية الفصحى، ص 36.

21-علم التعمية واستخر اج المعنى عند العرب؛ رسالة الكندي؛ صـ .215/1
22-15 خلدون أبو الهيجاء، فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه اللسمعي، عالم الكتب الحديث الإربد، الأردن، ط1، 2006 ، ص 159. 23- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1982 ص 100. 24- أسس علم اللغة، ماريو باي، تر: وتعليق: أحمد مختار عمر، عالم الكتب القاهرة ط2، 1403هـ/1983م، ص 144 وينظر عاطف مدكور؛ علم اللغة بين النزاث والمعاصرة، دار الثقافة، القاهرة، 1987، ص 124. 25 - محمد محمد يونس علي، المعنى وظله المعنى في العربية، دار المدار الإسلامي ط2 2007 ص248، 249 26 - إبر اهيم أنيس، الأصـوات اللغوية، ص 45. 27 -بسام بركة، علم الأصـوات العام، أصوات اللغة العربيةء مركز الإنماء القومي، د.ط د.ت، ص 114.
28- من الآية (07) من سورة دآل عمران.
29
30- كمال بشر،علم اللغة العام (الأصوات)دار المعارف، دط، دت، ص .101
31- ابن يعيش، شرح المفصل، ص 128/10. 32 - محمود السعران، علم اللغة العام مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربية بيروت، دت، ص 160. 33 - صـلاح الدين صدلاح حسنين، المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنة دار الأتحاد العربي، ط1، 1981م، ص 35. 34 - كمال بشر، فنّ الكلام، دار غريب، القاهرة، د.ط، د.ت، صـ 231.

35- من الآية (17) من سورة آل عمران.
36- من الآية (20)، (15)من سورة آلآل عمران.

38- من الآية (37) (35) من سورة آل عمران.
39- من الآية (19) من سورة آل عمران.
40- من الآية (21) من سورة آل عمران.
41- سييويه، الكتاب، صن 433/4، والزجاجي عبد الرحمن بن إنحاق (ت:340ه) الجمل في النحو حققه وقلدم له: علي توفيق الحمد، مؤسسّسة الرسالة، ط5، 417هـ/1996م ص 411، ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز

42- من الآية (191) من سورة آل عمران. 43- الداني أبي عمرو عثمان بن سعيد (371هـ-444ه) التحديد في الإنقان والتسديد في صنعة التجويد، تحقيق ودراسة: أحمد عبد التواب الفيومي، مكتبة وهبة، ط1، 1993 ص 310. 44- من الآية (41) من سورة آل عمران. 45- كمال بشز، علم اللغة العام، ص 101. 46- العيني، شرح المراح في التصريف، صر 174. 47- كمال بشز، علم اللغة العام، ص 101.
48 - من الآية (108) من سورة آل عمران
49- من الآية (58) من سورة آل عمران.
50- من الآية (101) من سورة آل عمران.
51 - إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، صن 48. 52 - من الآية (144) من سورة آل عمران.
53- من الآية (123) من سورة آلل عمران.

54 - من الآية (167) من سورة آل عمران. 55 - من الآية (137)، (1674) من سورة (147) من آل عمرانـ 56- من الآية ( 18) من سورة آل عمرانـ (آل 57- المكي القيسي، الرعاية في تجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، ص .201 58- من الآية (24) من سورة آل عمران.
59- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ص 160/1 وينظر: الإثببيا ابن عصفور (597-669ه) الممتع الكبير في التصريف، تح: فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ط1 1996، ص ب1 424، والسيوطي جال الادين (ت:911ه) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع شرح وتح: عبد
 60 - المقتضب، ص ص 224/1. 61- العين، ص 42/1.
(*)- الشباة: الحدّ والطرف، ابن منظور، لسان العرب، ص ص 389/3. 62 الرحمن، مؤسسة الرسالة، د.ط ، 1986م، ص 30 د 30 دا 63- مناهج البحث في اللغة، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1986، ص 128.
64- التحديد في الإتقان والتّسديد في صنعة التّجويد ، ص 319. 65- من الآية (18) من سورة آل عمران. 66- من الآية (21) من سورة آل عمران. 67- الداني، التحديد في الإنقان و التسديد في صنعة النتجويد، ص 320. 68- من الآية (113) من سورة آل عمران
69- من الآية (134) من سورة آل عمران.

$$
70 \text { - سر الصناعة 60/1. }
$$

71- الكتاب، ص 433/4 وينظر شذا العرفَ في فنّ الصرف، ص 147. 72 - سمير شريف إستيته، القراءات القرآنية بين العربية والأصوات الغوية (منهج لساني معاصر) عالم الكتب الحدبث، إربد، 2005، صص .37
73 - سر الصناعة ، ص 61/1.
74 - السيوطي جلد الدين، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ص .294/6
75-76 كمال بشر، علم اللغة العام، ص 150. 76- محمد فتح اله الصغير، الخصائص النطقية والفيزيائية للصوامت الرنينية، تقديم: سمير شزيف إستيت عالم الكتب الحديث، إربد الأردن، ط1، 1428 هـ/2008م، ص 170.
77 - أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، ص 227.
78- نفسه ، ص 227.

80- من الآية (126) من سورة (126) من آل عمران.
81-80 من الآية (137) من سورة (126) من آل عمران
82- من الآية (147) من سورة آلآ (137) من سمران.
83- من الآيات : (4، 7، 84 ) 84 من سورة آلّ عمران.
84- أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، صن 84 الات 227.
85- من الآيات (03) ، (48) ، (65) ، (65) من سورة آل عمران.

87- من الآية (73) من سورة آلآل عمران.
88-ـ من الآية (85) من سورة آلّ عمران.

89- من الآية (85 )، (91) من سورة آلل عمران. 90- من الآية (92) من سورة آلآل عمران. 91- من الآية (111) من سورة آلآل عمر آل 92- من الآية (124) من سورة آلك عمران 93- من الآية (145) من سورة آلك عمران 94- من الآية (160) من سورة آل عمران.
 96- من الآية (93) من سورة آل عمران.

 99- من الآية (15) من سورة آل عمران. 100- من الآية (36) من سورة آل عمران. 101 - ينظر : مناهج البحث في اللغة ، ص 135 ، 135. 102- من الآية (67) من سورة آل عمران. 103- من الآية (97) من سورة آلآل عمران. 104- من الآية (114) من سورة آلك عمران 105- من الآية (142) من سورة آلا (142 معران . 106- ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، دار العن الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط3ـ 2006، ص21/2. 107- نفسه ص22/2. 108- عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنّحو العربي، مكتبة الخانجي القاهرة، ط1، 1408هـ/1987م. 109- المبرد، المقتضب، تح: محمد عبد الخاق عظيمة، دار الكتب العلمية، لبنان ،ط1926،1 ص1 ص224/1.

110 - من الآية (49) من سورة آل عمران.
111- من الآية (61) من سورة آل عمران ، كما وردت لفظة أنفسهم في الآيات التالية (69) (117)؛ (135)، (154)، (161)؛ (164)، (165)؛
(168)، (178)، (186)من سورة آل عمران.

112
113- من الآية (83) من سورة آل عمران.
114- من الآية (134) من سورة آل عمران.
115- من الآية (159) من سورة آل عمران
116- من الآية (180) من سورة آل عمران.
117- مـاريو باي، أسس علم اللخة ، ص 86.
118- ابن عصفور، المقرب، تح: أحمد عبد الستار الجبوري، ط1972،1،1، ص .7/2.
119-جوزيف فندريس، اللغة ، تعريب: عبد الحميد الاواخلي ومحما القصاص، مكتبة أنجلو المصرية، د.ت ، ص 53. 120 ـ مصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا العربية، المكتبة العصرية صيدا بيروت، ط1، 1418ه/1998م ، ص 19. 121- البنا الدمياطي (ت: 1117 ه/ 1705م) إتحاف فضهلاء البشر بالقر اءات الأربع عشر، تح: شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ط1 ، 1407 ه/ 1987م ، ص 295/1.

122- الداني، التحديد في الإتقان، صس 333.
123- من الآية (159) من سورة آل عمران.
124- من الآية (120) ومو اضـع أخرى من سورة آل عمران.
125- من الآية (55)، ومو اضِع أخرى من سورة آل عمران.
 القراءات السبع تحقيق وتعليق: جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة لاللشر، طنطا، د.ت، ص 56. 127- ابن خالويه عبد اله الحسين بن أحمد، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تحقيق: محمد إٕراهيم سليم، دار الهـى، عين مليلة، 131- البنا الدمياطي ، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر، صص .307/1
132- القيسي أبي محمد المكي بن أبي طالب ، (ت437 هـ) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعلاها وحججها، تح: عبد الرحيم الطرهوني، دار الحديث، القاهرة، 1428 هـ/2007م ، ص 2 و 270/1.

133 - من الآية (89) من سورة آل عمران.

135- من الآية (161) من سورة آلآل عمران
136- من الآية (164) من سورة آل عمران
137- النشر في القراءات العشر، 170/1، ينظر من الآيات (41)، (5)،
(7)، (11) ومواضح أخرى من سورة آل عمران.

138- حسام البهنساوي، الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة، ط1 ، 2005م،ص 71. 139- الرازي فُخر الدين (ت606) التفسير الكبير"مفاتيح الغيب" تحع: عماد زكي البارودي، المكتبة النتوقيفية مصر .د ط، دت، ص100/1.


## Revue académique indexée

## $\mathrm{N}^{\circ} 20$

$3-25$


