**القطـــــــــع والحـــــــــذف في النص القرآنـــــــــــي**

**دراســــــــــــة دلالية**

**Details and deletions in the text of the Quran**

**Study of semantic**

**الأستاذ الدكتور Prof . Dr**

**ليث أسعد عبد الحميد Laith As'ad Abdul Hamid**

**جامعــــة ديالـــــى University of Diyala كلية التربية للعلوم الإنسانية Colleg of Human Sciences**

**E-mail : laith asad @ yahoo.com**

**وليد عبد اللّه أحمدAhmed Waleed Abdullah**

**وزارة العدل – مجلس شورى الدولة State consultation council**

**E-mail: waleed alkhattat @ yahoo.com**

**الكلمة المفتاح : القطع والحذف**

**ملخــــــص البحث باللغة العربية**

عبّر علماؤنا عن القطع والحذف بالإسقاط والترك والاختزال وهو من أساليب العربية وسننها التي تكمن فيها القدرة على الإبداع باللفظ البليغ الموجز ؛ لأنّ في ترك الذكر تذهب النفس كلَّ مذهب في القصد ، وكان العرب يعدّون الإيجاز هو البلاغة .

وقد دلّت على هذا الأسلوب البليغ مجموعةٌ من الدلالات منها دلالة الشهرة وهي نوع من دلالة الحال والمقال ، منها : الدليل اللفظي ، والدليل العقلي والصناعي، ودلالة الاقتضاء ، ودلالة المعنى والمقام من المدح والذمّ والرعاية والمناسبة والانسجام ، ودلالة السياق والتضمين والاكتفاء والتعويض والتخفيف والاختصاص ، وكثرة الاستعمال والبيان بعد الإبهام ، ودلالة العموم ، وكراهة التصريح ، وسرعة الامتثال والاستجابة ، وكلُّها تعبّر عن هذه المعاني التي تعمل الفكر على إيجاد المحذوف وبيانه ؛ لأنّ القليل من الألفاظ يغنيك عن كثيره ، والكثير من المعاني يُطلب في القليل من اللفظ .

**المقدمـــــة**

الحمدُ لله الذي علّم بالقلم ، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكَلِم ، وعلى آلِهِ وصحبهِ وسلّم ... وبعد

فمن دواعي الاعتزاز بالنفس وزيادة الثقة لطالما كان الإنسان ملازمًا لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أودع الله فيه أسرار ملكوته ، وبثَّ في ثناياه بدائعَ حِكَمِهِ ، تتجلى أهمية هذا البحث في تناوله ظاهرة القطع والحذف في النص القرآني ، وهي تأتي ضمن السياق الدلالي ، إذ يسلط القرآن الكريم الضوءَ على هذه الظاهرة وكيفية طريقة تفسيرها وبيان النكت البلاغية والدلالية في سياق هذا المضمار .

وقد سلكت هذه الدراسة منهجًا محددًا من ذكرٍ للنص القرآني الذي نلتمس فيه روائع القطع والحذف ، ومِنْ ثَمَّ تحليل النص بتحديد ضروب الحذف . وقد تنوعت مصادر البحث حسْب ما تقتضيه النصوص القرآنية .

**القطع والحذف في النص القرآني**

**القطع :** إسقاط جزء الكلام أو كلّه ، ويكون هذا لدليل عليه ، وهو أسلوب من أساليب العربية ، ذكره ابن جني بقوله : (باب في شجاعة العربية) وقد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة ، وليس شيءٌ من ذلك إلاّ من دليل عليه وإلاّ كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته(1) ، وأنّك ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون مبينًا إذا لم تُبن ، وهذه جملة تنكرها حتى تُخبر وتدفعها حتى تنظر ، والأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على المحذوف فإنّ " الحذف أبلغ من الذكر ؛ لأنّ النفس تذهب كلّ مذهب في القصد من الجواب "(2) .

فالعرب تميل إلى الإيجاز والحذف في مواطن الإيجاز والاختصار ، إذ يكمن السرّ في عمل الذهن على إيجاد المحذوف وبيانه وتقديره ، قال الجرجاني : " هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه بالسحر ، فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، فالصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجدك ألطف ما تكون إذا لم تنطق ، وأتمّ ما تكون بيانًا إذا لم تُبن "(3) .

فهو من سنن العرب وخصائص العربية ؛ لأنّ " ما كان قليله يغنيك عن كثيره "(4) ، وهو الإيجاز وكان العرب يعدّون الإيجاز البلاغة ، وقد سُمّي الحذف والقطع شجاعة العربية ؛ لأنّه يشجع على الكلام .

وقد بيّن علماؤنا أنّ العامل الناصب للمنادى هو فعل مختزل غير مستعمل الإظهار ، والمنصوب بالفعل المقدر في الاختصاص هو بقية من جملة متروكة ، ويشارك الاختصاص في هذه الظاهرة الإغراء والتحذير والاشتغال ، فالفعل مهمل عند الاستعمال لا وجود له إلاّ في الأصل المتصور الممتنع .

وشغلت هذه الظاهرة العلماء في متابعتهم فعل الاستقرار أو الكون المتروك المتعلق بشبه الجملة الواقعة خبرًا أو صلةً أو صفةً أو حالاً ، والقسم إذا كان بحرف من حروفه ، والفعل الناصب للحال في قولك : أخذته بدرهمٍ فصاعدًا ، والناصب للمفعول الطلق في قولك : قيامًا لا قعودًا .

فالفعل – هنا - متصوّرٌ في الأصل مهمل في الاستعمال ، ومن دلالة الحال التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام فيحسن القطع لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء ، فيكون في تعدادها طول وسآمة ، فيقطع ويكتفى بدلالة الحال وتُترك النفس تجول في الأشياء والمكتفى بالحال عن ذكرها ، ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل ، ففي قوله تعالى : ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ الزمر: 73 ، حذف الجواب ؛ لأنّ وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى فجعل الحذف دليلاً على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه ، وتركت النفس تقدّر ما شاءته .

وتأتي دلالة الشهرة ، وهي نوع من دلالة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال ، فمن دلالة الحال قوله تعالى : ﭽ ﯚ ﯛﭼ هود : 69 ، أي : سلَّمنا سلامًا قال الزجاج : " فأمّا قوله : (سلامًا) فمنصوب على : سلّمنا سلامًا ، وأمّا (سلامٌ) فمرفوع على معنى : أمري سلامٌ "(5) ، ومن دلالة المقال قوله تعالى : ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﭼ النحل : 30 .

ومن الأدلة التي جاء بها القطع الدليل العقلي نحو قوله تعالى : ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ يوسف : 82 ، فالقرية لا تسأل والسؤال موجه إلى أهلها ، ومنـه قوله : ﭽ ﯫ ﯬ ﭼ العلق : 17 ، على إرادة أهل ناديه ، والنادي هو المكان المعروف لا يُدعى ، وإنّما يدعى من تتصور منه الإجابة وهم أهله(6) .

ومن الدليل اللفظي قوله تعالى : ﭽ ﮚ ﮛ ﭼ القيامة : 4 ، أي : نجمعها قادرين ، والعادة دليل على أصل الحذف في قوله تعالى : ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ آل عمران : 167 ، أي : مكان قتال ، والمراد : مكانًا

صالحًا ، والدليل الصناعي الذي عُرِفَ من جهة الصناعة نحو قوله تعالى : ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ القيامة : 1، والتقدير : لأنا أقسم ؛ لأنّ فعل الحال لا يقسم عليه(7) .

وتنوط بالقطع أغراض يؤديها ، ودلالة توصل المعنى إلى إرادة اقتضائه نحو قوله تعالى :ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الكهف : 79 ، فحذفت الصفة (صالحة) ، ومـن دلالة الاقتضاء قولـه تعالـى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ الكهف : 105 ، على إرادة : وزنًا ناقصًا ، فحذفت الصفة – هنا – لاقتضاء المعنى لها(8) ، ومنه قوله تعالى :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷﭼ البقرة : 71 ، أي : الواضح.

ومن ترك ما كان معلومًا أو كان اللفظ يدل عليه قوله تعالى : ﭽ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬﭼ ص : 44 ، والمراد : أيوب ولم يذكره لتقدّم قصته ، وقوله : ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ الذاريات : 48 ، أي : نعم الماهدون نحن ، وفي قطع المخصوص دلالة على قوة من اعتقد أنّه مرفوع بالابتداء، وما تقدّم الخبر ؛ لأنّ المبتدأ قد يحذ كثيرًا إذا كان في اللفظ ما يدل عليه(9) .

ومن ذلك قوله تعالى :ﭽﮎ ﮏﭼ الكهف : 29 ، إذ تقدّم على جملته لفظ يدل عليه بعد حذفه ويفي عن ذكره متأخرًا ، ومنع اللبس والخفاء في المعنى ويسمى هذا اللفظ (المشعر بالمخصوص) سواء أكان صالحًا لأن يكون هو المخصوص أم غيره ، والتقدير : بئس الشراب الماء الذي يغاثون به(10) .

ومن دلالة المدح والذم قوله تعالى : ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ المسد :4، على إرادة : أذمُّ حمالةَ الحطب ، وجـاء قولـه تعالى :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭼ البقرة : 177 ، بعد قوله :ﭽﭵ ﭶ ﭼ ، ومثله قوله : ﭽﯿ ﰀﭼ النساء : 162 ، وبعده :ﭽﰂ ﰃ ﭼ ، فالمقيمين منصوب على المدح بفعل لا يستعمل إظهاره .

ومن دلالة المعنى قوله تعالى :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ الكهف : 16 ، فقد حذف المفعول على إرادة الخير؛ لأنّه معلوم في المعنى ؛ ولأنّ الفعل من الله سبحانه وتعالى فهو الذي ينشر الخير، ودلالة قوله : (من رحمته) والرحمة لا تكون إلاّ في الخير(11) .

ومن قوة الدلالة قوله تعالى :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭼ القيامة : 26 ، فأضمر (النفس) وذلك لقوة دلالة ذكر التراقي عليها ، ويأتي علم السامع دليلاً قويًا في القطع وإرادة المعنى في قوله :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﭼ القارعة : 10–11 ، أي : هي نارٌ ، ومن علم السامع وثقة المتكلم بعلم المخاطب وحصول المعنى قولُهُ تعالى : ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﭼ النساء : 23 ، على إرادة : نكاح أمهاتكم، وقوله تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ الأعراف : 85 ، على إرادة : أهل مدين ، فالضمير الذي هو الهاء والميم في (أخاهم) لا يعود إلى مدين نفسها وإنّما يعود على أهلها ، وقد ظهر هذا الحذف في موضع آخر وهو قوله تعالى:ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ القصص : 45 ، ومن علم السامع ومصاحبة ما يعينه جاء قوله تعالى :ﭽﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ سبأ:10–11 ، أي : دروعًا سابغات ، وقوله :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ الصافات:48 ، أي : حورٌ قاصرات ، ومن علم السامع جاء حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول ؛ لأنّ الفاعل معلومٌ وهو الله سبحانه في قوله : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ المائدة : 96 .

ومن علم السامع قوله تعالى :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ الأعراف : 54، على إرادة : يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل ، ثم حذف لعلم السامع ، أي : يدخل هذا في هذا ، وهذا في هذا(12) ، ومن ذلك قوله تعالى :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ الأعراف : 73 ، أي : فتركوها تأكل في أرض الله العشبَ(13) ، والقول كثيرًا ما يُحذف لقوة العلم بمكانه ، ومنه قوله تعالى : ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الرعد : 23–24 ، أي : يقولون سلامٌ عليكم ، ومنه قوله تعالى :ﭽﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ الزمر : 3 ، أي : يقولون ما نعبدهم .

ومن دلالة المعنى قوله تعالى :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ الكهف : 17 ، على إرادة معنى : فأووا إلى الكهف " فألقى الله عليهم النوم واستجاب دعاءَهم وأرفقهم في الكهف بأشياء "(14) ، وقوله تعالى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ الكهف : 19 ، على إرادة : فبعثوا أحدهم ونظر أيّها أزكى طعامًا وتلطّف ولم يشعر بهم أحدٌ .

ومن دلالة ما بعد الكلام عليه قوله تعالى : ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ الأعراف : 28 ، قال الطبرسي : " وفي الآية حذف تقديره : وإذا فعلوا فاحشةً فنُهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءَنا "(15) ، أي : أنّ جواب الشرط (قالوا) كان للنهي عن الفاحشة لا عن فعل الفاحشة وحسب ، فالمحذوف جملة معطوفة على جملة الشرط كان جواب الشرط دليلاً عليها فكلمة " قالوا جواب للناهين "(16) ، ومنه قوله تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ الأعراف : 30 ، فقوله : " فريقًا الثاني منصوب بفعل محذوف تقديره : وأضلَّ فريقًا ، فأضمر وأضلَّ ؛ لأنّه قد فسّره ما بعده ، فأغنى عن ذكره "(17) .

ومن الحذف لدلالة المعنى قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ مريم : 26 ، فجاء الحذف بين الشرط وجوابه يدل عليه المعنى ، قال أبو حيان : " وبين الشرط وجزائه جملة محذوفة يدل عليه المعنى ، أي : (فأمّا تريّن من البشر أحدًا) وسـألكِ أو حـاوركِ الكلام ، فقولي "(18) ، ومنه أيضًا قوله تعالى : ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ مريم : 31 ، إذ حذف الجزاء على إرادة : جعلني مباركًا ، وحذف لدلالة ما تقدّم عليه .

ومن دلالة المعنى والقرينة حذف الشرط وفعله من قوله تعالى : ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭼ آل عمران : 31 ، أي : إن اتبعتموني ، ونحوه قوله تعالى: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﭼ النساء : 147 ، أي : إن شكرتم وآمنتم لم يعذبكم ؛ لأنّ معنى : ما يفعل الله بعذابكم ، أي شيء يفعل الله بعذابكم ، ومخرج (ما) هذا مخرج الاستفهام ، ومعنى الكلام التقرير بأنّ العذاب لا يكون للشاكر المؤمن ؛ لأنّ تعذيب الشاكر المؤمن لأغراض لحكيم فيه ، فكيف بمن لا تضرّه المضار وتنفعه المنافع سبحانه وتعالى .

ومن دلالة المقام قوله تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭼ البقرة : 135 ، على إرادة معنى : نتبع ملة إبراهيم ، قال الفراء : " وإن نصبتها بفعل مضمر كان صوابًا كقولك : بل نتبع ملة إبراهيم ، وإنّما أمر النبي محمدًا فقال : قل بل ملة إبراهيم حنيفًا "(19) ، ومن قوله تعالى :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ الكهف : 49 ، فقوله : (صغيرةً) و (كبيرةً) وصفان لموصوف محذوف لدلالة المقام على إرادة معنى : (فعلة أو صفة) ، قال النحاس : " أي تراهم خائفين وجلين مما فيه من أعمالهم السيئة ، ويقولون : ما شأن هذا الكتاب لا يبقي صغيرةً من ذنوبنا ولا كبيرة إلاّ حفظها وضبطها "(20) ، ومـن ذلك قولـه تعالى : ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ الزخرف : 87 ، أي : الله خالقنا ، ومن مناسبة المقام والمعنى قوله تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ الكهف : 42 ، أي : متحسرًا ، وقوله : (يقلّب كفيه) يدل على التحسر ، فناسب تقدير الحال(21) .

ومن رعاية المناسبة قوله تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ الأعراف : 145 ، وهو على إضمار القول عطف على كتبنا ، وحذف القول كثير مطّـرد والداعي لهذا التقدير رعاية المناسبة(22).

ومن دلالة السياق على المحذوف قوله تعالى : ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ الكهف : 60 ، فحذف خبر الفعل الناقص (لا أبرح) على إرادة معنى : لا أزال أسير، بالاعتماد على قرينة الحال ، إذ كان ذلك عند التوجه إلى السفر ، واتّكالاً على ما يعقبه من قوله : (حتى أبلغ) فإنّ ذلك غاية تستدعي ذا غاية يؤديها إليها ، وقد تمثّل الأول في حال سفرهم وسيرهم في البحر ، والمعنى : لا أبرح مما أنا عليه، يعني : ألزم المسير والطلب ، ولا أتركه ولا أفارقه ، وتمثّل الآخر بقوله : (حتى أبلغ مجمع البحرين)(23) .

ومن وضوح الدلالة وذكرها قوله تعالى : ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ البقرة : 254 ، على إرادة معنى : ولا خلةٌ فيه ولا شفاعةٌ فيه ، فحذف خبر الثانية والثالثة ؛ لدلالة الخبر الأول ، ومنه قوله تعالى : ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الضحى :3، أراد : وما قلاك ، وقوله تعالى : ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ الضحى : 6 ، على إرادة معنى : فآواك ، فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه(24) .

ومن معنى الانسجام والتناسق في الفاصلة القرآنية أن يحذف المفعول في نهاية الفاصلة ، ويذكر في الآية الأخرى ما يفسر المحذوف ، ومنه قولـه تعالـى : ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الروم : 6 ، ثم ذكر الآية الأخرى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ الروم : 7 ، فحذف المفعول به في نهاية الآية الأولى ، ثم ذكر في نهاية الآية الأخرى ما يفسره ؛ لينسجم الفعل المتعدي (لا يعلمون) مع الفاصلة التي تليه (هم غافلون) ، وقد يُترك المفعول في نهاية الآية ، ولا يذكر ما يفسره لحكمة مقصورة نحو قوله تعالـى : ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ القلم : 44 ، فترك المفعول به ليفيد معنى عميق وهدف تصويري رائع هو أنّهم يأخذون وهم سادرون في غيهم لا يعلمون شيئًا(25) .

ويحذف المفعول ؛ لأنّ الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله يتضمن فعلاً آخر نحو قوله تعالى : ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ الأنعام : 97 ، فقد تضمّن الفعل (يعلمون) الفعل (يفقهون) بدليل الآية الأخرى التي جاءت في السياق نفسه ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ الأنعام : 98 .

ومن الحذف لتأدية أكثر من غرض ترك المفعول في قوله تعالى : ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭼ الحجر : 3 ، وذلك في شأن الكفار والمشركين فحذف ليؤدي غرض الانسجام والفاصلة وتآلف الجرس والتنغيم ومعنى التهديد ، وإثارة الخوف من عذاب الآخرة ، ولتقريب السياق إلى الأذهان ، وغرض الإيغال في تعذيب الكفار ، وإقلاق راحتهم النفسية في الدنيا ؛ لأنّ عدم وضوح الرؤية يؤدي إلى القلق والاضطراب ، قال أبو حيان : " فسوف يعلمون : تهديد ووعيد ، أي : فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما يؤولون إليه في الدنيا من الذلّ والقتل والسبي ؛ ليشعر بهلاكهم ، وأنّه لا يستبطأ ؛ لأنّ له أجلاً لا يتعداه"(26) .

ومن الاكتفاء بالظاهر لوجود مثل المحذوف ذكر في آية سابقة كقوله تعالى : ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭼ الأعراف : 85 ، وقد نصب (أخاهم) بفعل محذوف مذكور في قوله : ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ الأعراف : 59 ، على إرادة معنى : وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًا ، وقوله تعالى : ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ الأحزاب : 35 ، على إرادة : والحافظات فروجهنّ والذاكرات الله كثيرًا ، ومن الاكتفـاء قوله تعالـى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ النحل : 81 ، أي : والبرد ، وذلك أن يقتضي الحديث ذكر شيئين بينهما تلازم فيكتفي بأحدهما عن الآخر(27)، ومنه قوله تعالـى: ﭽ ﮚ ﮛﭼ آل عمران :26، أي : والشرّ ، وخصَّ الخير بالذكر ؛ لأنّه مطلوب العباد ومرغوبهم ومنه : ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ الشمس : 13 ، بتقدير : احذروا .

ومن الاحتباك بأن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول قوله تعالى : ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ هود : 35 ، على إرادة معنى : إن افتريته فعليَّ إجرامي وأنتم براءٌ منه ، وعليكم إجرامكم وأنا بريءٌ مما تجرمون ، قال النحاس : " أي : إن اختلقته فعليّ إثم الاختلاق (وأنا بريء مما تجرمون) أي : من تكذيبكم "(28) .

ومن الاختصار وبيان الدلالة قوله تعالى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ البقرة : 196 ، أراد : فحلقٌ ففدية فاختصر فلم يذكر (فحلق) بدلالة قوله : (ولا تحلقوا رؤوسكم) عليه ، وحذف (عليه) أيضًا ، وهو خبر (فدية) وحذف مفعول (حلق) ، فحقيقة اللفظ : فمن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه فحلق رأسه فعليه فدية(29) ، ومن ذلك قوله تعالى : ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ النمل:10–11على إرادة : إنّي لا يخاف لديّ المرسلون ، بل غيرهم الذي يخاف إلاّ من ظلم ثم تاب فإنّه لا يخاف ، فالمستثنى منه محذوف ؛ لأنّ الرسل (عليهم السلام) لا يوصفون بالظلم ؛ لأنّهم صفوة الصفوة ، اجتباهم الله سبحانه لتبليغ الرسالة(30) .

ومن الاختصار لإفادة إبعاد السأم عن النفوس والاكتفاء بالحال عن الذكر قوله تعالى : ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ آل عمران : 37 ، على إرادة معنى : وأنبتها إنباتًا فنبتت نباتًا ، فحصل نوعان من الحـذف والقطع : أحدهما: حذف المصدر لدلالة فعله عليه ، والآخر : حذف الفعل لدلالة مصدره عليه(31) .

ومن إرادة الاختصار والإيجاز قوله تعالى : ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ يوسف : 45–46 ، فترك ثلاث جمل ، وثلاثة حروف عطف ؛ لقصد الإيجاز ، والمعنى : فأرسلوني إلى يوسف لاستبصره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال له : يا يوسف أيّها الصديق . ومن ذلك قولـه تعالـى : ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭼ الشعراء : 63 ، على إرادة معنى : فضربه فانفلق ، فلم يذكر (فضربه) لأنّه حين قال : أن اضرب بعصاك البحر ، فعَلِمَ أنّه ضربه(32) .

وجاء قوله تعالى :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ النساء : 59 ، والتقدير : إن كنتم تؤمنون بالله فردّوه إلى الله ورسوله ، وقطع جواب (لو) لعلم المخاطب به طلبًا للاختصار ، كقوله تعالى : ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ الرعد : 31 ، ثم قال تعالى : ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ وقدّر الجواب : لكان هذا القـرآن ، وقطع جواب (لولا) في قوله تعالى : ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ الفتح : 25 ، والجواب : لعذبنا(33) .

ومن القطع والتعويض لدلالة الجملة المتقدمة قوله تعالى : ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ الزلزلة : 1-4 ، على إرادة معنى : يوم إذ زلزلت الأرض ، وإذا أخرجت الأرض أثقالها ، وإذ قال الإنسان ، فحذفت هذه الجمل لدلالة ما تقدّم من الجمل وعُوّض منها بالتنوين ، وقوله تعالى : ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ المؤمنون : 34 ، هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي تضاف إليها وعوّض عنها التنوين كمـا في يومئذٍ ، وقد تكون مركبة من إذا التي هي ظرف زمن ماضٍ ومن جملة بعدها تحقيقًا أو تقديرًا لكن حذفت الجملة تخفيفًا وأبدل منها التنوين مثل : حينئذٍ(34) .

وتركت لام التوطئة في قوله تعالى :ﭽ ﮏ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ المائدة : 73 ، أي : لئن لم ينتهوا ، وتركت لام الأمر في قوله تعالى : ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ إبراهيم : 31 ، أي : ليقيموا ، وقطعت لام (قد) في قوله تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ الشمس : 9 ، أي : لقد ، وقطعت جميع هذه الحروف في اللفظ اختصارًا وطلبًا للتخفيف إذا كان في اللفظ ما يدلّ عليها ، وتجري لقوة الدلالة عليها مجرى الثابت الملفوظ به ، وتكون مرادة في المحذوف منه .

وفي الحديث عن الأفعال الصادرة عن الذات الإلهية التي لا تصلح إلاّ لله سبحانه حذف المسند إليه – الفاعل – لأنّ هذه الأفعال مختصة به سبحانه ، ولا يمكن أن تصدر عن غيره نحو قوله تعالى : ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ آل عمران : 26–27 ، فالأفعال هنا مختصة بالذات الإلهية ولا تصلح إلاّ له سبحانه ، وقوله : (إنّك على كلّ شيءٍ قدير) جاء بهذا العام المندرج تحته الأوصاف السابقة ، وقد ذكر قوله : (بيدك الخير) لأنّ الكلام إنّما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين ، ولأنّ كلَّ أفعال الله من نافعٍ وضارٍّ صادر عن الحكمة والمصلحة فهو خير كلّه ، وفي الآية من الفصاحة والبلاغة والبديع ما لا يخفى على أحدٍ(35) .

ومن كثرة الاستعمال ترك الفعل في جواب الاستفهام في قوله تعالى : ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ النحل : 24 ، أي : قالوا لم ينزل شيئًا ، هذه أسـاطير الأولين ، وقولـه تعالـى : ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﭼ النحل : 30 ، أي : أنزل خيرًا ، ومن الكثرة قوله تعالى : ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﭼ الأحقاف : 35 ، أراد : هذا بلاغٌ ، فحذف الذي أظهره في قوله :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ إبراهيم : 52 . قال سيبويه : " كأنّه قال : ذاك بلاغٌ "(36) .

ومن كثرة الاستعمال والتخفيف قوله تعالى :ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ مريم : 67 ، فالأصل : (لم يكن) و" حذفت النون تخفيفًا لكثرة الاستعمال أو تشبيهًا بحروف العلة في امتداد الصوت "(37) .

ومن دلالة الإنكار حذف المسند إليه بعـد حـرف الإضـراب (بل) في قـوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭼ البقرة :154 ، فحذف الضمير (هم) وأبقى الخبر (أحياء) ، وقوله تعالى : ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ آل عمران :169، على إرادة معنى : بل هم أحياءٌ ، فحذف (هم) العائد على (الذين قتلوا في سبيل الله) لتوجيه العناية إلى حكمه وإبراز دلالة التقابل بل في الموت الظاهر في (أموات) والحياة الخاصة في (أحياء) الموصوفة بكونهم (عند ربهم يرزقون)(38) .

ومن الحذف لإرادة التحقير قولـه تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ البقرة :18 ، فالمنافقون هذا حالهم ، فهم صمٌ بكمٌ عميٌ ، وقوله تعالى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ البقـرة : 171 ، فهم كذلك ، قال أبو حيان : " قال الزمخشري : لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بذكر ضرب المثل زيادة للكشف وتتميمًا للبيان ، ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأنٌ ليس بالخفي في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق ، حتى تريك المتخيّل في صورة المُحقق ، والمتوهم في معرض المتيقن ، والغائب بأنّه مشاهد ، وفيه تبكيت للخصم الألدّ ، وقمع لصورة الجامع الآبي ، ولأمرٍ ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثالَهُ، وفشت في كلام رسول الله ، وكلام الأنبياء والحكماء ، فقـال الله تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ العنكبوت : 43، ومن سور الإنجيل سورة الأمثال "(39) .

ومن البيان بعد الإبهام جاء حذف المفعول في قوله تعالى : ﭽﮍ ﮎ ﮏﭼ الأنعام : 149 ، على إرادة معنى : فلو شاء هدايتكم لهداكم ، وذلك بعد فعل المشيئة وفعل الإرادة ، فإنّه إذا سمع السامع : فلو شاء ، تعلقت نفسه بمَ شاء ؟ ولا يدري ما هو ، فلما ذكر الجواب استبان بعد ذلك . ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ البقرة : 220 ، أي : لو شاء الله إعناتكم لأعنتكم ، فحذف لدلالة المذكور في الجواب ، أي : لحملكم على العنت وهو المشقة ، وأحرجكم(40). ومن ذلك قوله تعالى :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ الأعراف : 176 ، فحذف المفعول لكونه من العموم وهو لا يكاد يثبت إلاّ نادرًا(41) ، وفي الآية " لوقوعها شرط وكون مفعولها مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة ، أي : ولو شئنا رفعُهُ لرفعناه "(42) ، ويكثر هذا الحذف في (شاء وأراد) ومتصرفاتهما إذا وقعتا في حيّز الشرط ؛ لأنّ في ذلك نوعًا في التفسير بعد الإبهام .

ومن دلالة العموم والتعميم جاء حذف المفعول في قوله تعالى :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ الزمر: 9 ، على إرادة معنى : هل يستوي من له علمٌ ومن لا علمَ له ؟ ومن المواقف المتعلقة بالذات الإلهية ورد حذف المفعول وأسند الفعل المتعدي إلى الفاعل فقط ، وحُذف المفعول لكي لا يحدد المفعول ويكون عامًّا شاملاً في قوله تعالى :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ البقرة : 258 ، قال أبو حيان : " كأنّه قال : ربّي الذي يحيي ويميت وهو متصرف فيك وفي أشباهك بما لا تقدر عليه أنت ولا أشباهك من هذين الوصفين العظيمين المشاهدين للعالم اللذين لا ينفع فيهما حيل الحكماء ولا طب الأطباء ، وفيه إشارة أيضًا إلى المبدأ والمعاد ، وفي قوله : (الذي يحيي ويميت) دليل على الاختصاص ؛ لأنّهم ذكروا أنّ الخبر إذا كان بمثل هذا دلّ على الاختصاص ، فتقول : زيدٌ الذي يصنع كذا ، أي : المختص بالصنع "(43) .

ومن دلالة العموم حذف الفاعل إذا لم يتعلق غرضٌ بذكره نحو قوله تعالى : ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ النساء : 86 ، فحذف فاعل التحية ليعمّ كلَّ محيي ، فلا حاجة لذكر الفاعل ؛ لأنّ الغرض ردّ التحية على كلّ محّيٍ دون تحديد ، قال أبو حيان : " قال القشيري : في الآية تعليم لهم حسن العشرة وآداب الصحبة ، وأنّ من حمّلك فضلاً صار ذلك في ذمتك قرضًا ، فإن زدت على فعله ، وإلاّ فلا تنقص عن مثله "(44) .

ومن العموم قوله تعالى :

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ الأعراف : 138 ، فحذف المفعول به لإفادة التعميم ، أي : تجهلون كلَّ شيءٍ(45) ، ومن ذلك قوله تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ الأعراف : 179 ، فحذف مفعولات الأفعال (فَقِهَ ، وبَصُرَ ، وسَمِعَ) وذلك " للتعميم ، أي : لهم قلوبٌ ليس من شأنها أن يفقهوا بها شيئًا مما من شأنه أن يفقه ، فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحقّ ودلائله دخولاً أوليًا وتخصيصه بذلك مُخلٌّ بالإفصاح عن كنه حالهم "(46) . فحذف المفعول لقصد التعميم لقوله : (أولئك كالأنعام بل هم أضلّ) .

ومن هذه الدلالة قوله تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ الكهف : 2 ، قال الفراء : " مع البأس أسماءٌ مضمرة يقع عليها الفعل قبل أن يقع على البأس ، ومثله ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ آل عمران : 175 ، أي : يخوفكم أولياء "(47) ، والتقدير هنا : لينذرهم بالعذاب البائس ، أو لينذركم بأسًا ، أو لينذر العباد ، أو لينذر الذين كفروا بأسًا ، واقتصر على أحد مفعولي أنذر ؛ لأنّ المنذر به هو المسوق إليه فاقتصر عليه ، وقصر على المفعول الأول ليعمّ كلّ من يصح قبوله الإنذار ولو تقديرًا ، وليفيد أنّ الغرض بيان المنذر به لا المقدّر ، أو لتهديد المشركين المنكرين إنزال القرآن من الله سبحانه(48) ، ومن دلالة التعميم قوله تعالى : ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ المائدة:66 فحذف مفعول (أكلوا) لإرادة العموم على معنى : لأكلوا أكلاً متصلاً كثيرًا ، وقد يراد به التنبيه على فعل الأكل دون تخصيص للمأكول ، وليـس المراد نوع المأكول ؛ لأنّ فعل الأكل بمعناه المطلق هو المراد من الآية ، والغرض من ذلك هو الدلالة على كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض(49) .

ومن حذف الخطاب مع الكافرين كراهـة التصـريح به قوله تعالى : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭼ الأعراف : 44 ، والمعنى : فهل وجدتم ما وعدكم ربُّكم حقًّا فحذف المفعول من الفعل الثاني إسقاطًا لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عن الوعد .

ومن ذلك حذف شبه الجملة في قوله تعالى : ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ الأعراف : 188 ، ومتعلق الأول محذوف ، أي: نذير للكافرين ، وحذف ليظهر اللسان منهم ، وأراد بعضهم من الكافرين المستمرين على الكفر(50) .

ومن سرعة الامتثال والاستجابة قوله تعالى : ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ النبأ : 18 ، على إرادة معنى : فتبعثون من قبوركم فتأتون أفواجًا إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبثٍ أصلاً ، وقد حذفت الجملة هنا ثقة بدلالة الحال عليها ، وإيذانًا بغاية سرعة الإتيان في موقف البعث والنشور ليوم الحساب ، وبعثهم يكون أفواجًا(51).

ومن كمال السرعة قوله تعالى :

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ البقرة : 60 ، فقوله : (فانفجرت) جملة معطوفة على كلام مقدّر لغرض الدلالة على كمال سرعة تحقق الانفجار ، كأنّه حصل عقيب الأمر بالضرب ، على إرادة معنى : فضرب فانفجرت(52) .

ومن هذه السرعة ورد قوله تعالى :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ الأعراف : 117 ، على إرادة معنى : فألقاها فصارت حيّة فإذا هي تلقف ما يأفكون ، وإنّما حذف للإيذان بمسارعة موسى إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب ، كأنّ لقفها لما يأفكون قد حصل متصّلاً بالأمر بالإلقاء ، قال أبو حيان : " وفي الكلام حذف قبل الجملة الفجائية ، أي : فألقاها فإذا هي تلقف وتكون الجملة الفجائية إخبارًا بما ترتب على الإلقاء ، ولا يكون موحـى بها في الذكر ، ومن ذهب إلى أن الفاء في نحو : خرجتُ فإذا الأسد ، زائدة يحتمل على قوله أن تكون هذه الجملة موحى بها في الذكر إلاّ أنّه يقدّر المحذوف بعدها ، أي : فألقاها فلقفته "(53) .

**نتائـــــــــج البحث**

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد البلغاء والمتكلمين ، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين ... وبعد

**فقد خلص البحث إلى نتائج أبرزها :**

1- إنّ الحذف من الكلام عادةً ما يؤدي إلى الحذف من المعنى بيدَ أنّ اللغة العربية تكاد أن تكون اللغة الوحيدة التي تحذف لغرض الزيادة في المعنى .

2- احتوى القرآن الكريم على كثيرٍ من الظواهر اللغوية ومنها ظاهرة القطع والحذف في نصوصه الكريمة ، إذ تميّز أسلوب القرآن عن سائر أساليب الكلام بأن يحذف من الجمل ما يستدعيه المعنى .

3- قد يحذف القرآن الكريم من التعبير ؛ للدلالة المتقدمة فيكتفي بعدم ذكره مكررًا .

4- لفتت هذه الظاهرة أنظار كثير من العلماء فراحوا يبينون علل الحذف والقطع في التعبير القرآني ويلتمسون مقاصدها كما مرَّ في محتوى البحث .

**ABSTRACT**

Our scientists across the blocks and deletions and the Turks and the projection is a method of transcribing Arabic and follow universal laws that underlie the ability to verbally eloquent summary of creativity , because you go to leave the male self in every doctrine of intent and the Arabs were preparingbrevity is eloquence .

Has shown this method eloquent set of signs which denote fame is a kind of indication of the case and the article of which directory verbal and rational evidence and industry and the significance of appropriate and significance of the meaning and place of praise and condemnation and appropriate care and harmony and the significance of context inclusion and sufficient compensation and mitigation competence and frequent use , the statement of compliance and the speed of response and all express these meanings that are thought to find the deleted and this little because of the terms independent of means for many and required a lot of meanings in a few word .

**هوامــــــــــش البحث**

1. الخصائص : 2/362 .
2. إعجاز القرآن للباقلاني : 262 .
3. دلائل الإعجاز : 162 .
4. البيان والتبيين : 1/59 .
5. معاني القرآن وإعرابه : 3/50 .
6. تأويل مشكل القرآن : 162–164 .
7. ينظر: معاني القرآن للفراء : 3/207 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 5/196 ، ومعاني القراءات : 515 ، والبحر المحيط : 8/535 ، 301–302 .
8. التحرير والتنوير : 13/355 .
9. شرح المفصل : 7/135 .
10. الكشاف : 2/483 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2/845 ، وأضواء البيان : 4/120 .
11. ينظر: روح المعاني : 15/319 .
12. ينظر: معاني القرآن للنحاس : 1/384 .
13. روح المعاني : 8/163 .
14. البحر المحيط : 6/134 .
15. مجمع البيان : 4/239 .
16. روح المعاني : 8/106 .
17. التبيان في إعراب القرآن : 1/271 ، وينظر: التبيان للطوسي : 4/240 .
18. البحر المحيط : 6/230 .
19. معاني القرآن للفراء : 1/82 .
20. معاني القرآن للنحاس : 2/696 .
21. التبيان في إعراب القرآن : 2/849 .
22. روح المعاني : 9/58 .
23. ينظر: التفسير الكبير : 21/124 ، وتفسير أبي السعود : 5/231–232 .
24. إعراب القرآن للنحاس : 5/154 .
25. ينظر: معاني القرآن : 3/177 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 5/164 ، وإعراب القرآن للنحاس : 5/11 .
26. البحر المحيط : 5/573 .
27. معاني القرآن للفراء : 2/112 ، 3/268 .
28. معاني القرآن للنحاس : 1/127 .
29. ينظر: البحر المحيط : 2/125–128 .
30. ينظر: معاني القرآن للفراء : 2/287 .
31. ومثل هذا الحذف والقطع في سورة البقرة : 30 ، وسورة التوبة : 47 .
32. ينظر: البحر المحيط : 7/27 .
33. معاني القرآن للنحاس : 2/1210 .
34. ينظر: معاني القرآن للفراء : 2/234 ، ومعاني القرآن وإعرابه : 4/11 ، ومعاني القرآن للنحاس : 2/778 ، والبحر المحيط : 6/493 .
35. البحر المحيط : 2/667–674 .
36. الكتاب : 1/382 .
37. روح البيان للبروسوي : 5/349 .
38. ينظر: التحرير والتنوير : 4/165 .
39. البحر المحيط : 1/110–111 .
40. الكشاف : 1/133 .
41. البرهان : 2/396 .
42. أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 3/292 ، وينظر: روح المعاني : 9/114 ، وكنز الدقائق : 1/162 .
43. البحر المحيط : 2/462–463 .
44. المصدر نفسه : 3/440–441 ، وينظر: معاني النحو : 2/492 .
45. ينظر: روح المعاني : 9/41 .
46. تفسير أبي السعود : 3/295 ، وينظر: روح المعاني : 9/120 .
47. معاني القرآن للفراء : 2/133 .
48. ينظر: معاني القرآن وإعرابه : 3/218 ، والتبيان في إعراب القرآن : 2/837 ، والتحرير والتنوير : 13/249 .
49. ينظر: الكشاف : 1/690 ، والتفسير الكبير: 1/40 ، وتفسير أبي السعود : 3/60 .
50. روح المعاني : 8/122 ، 134 .
51. ينظر: الكشاف : 4/687 .
52. معاني القرآن للفراء : 1/40–41 .
53. البحر المحيط : 4/460 .

**المصادر والمراجـــــــــع**

**القرآن الكريم مصدر العربية الأول**

* إعجاز القرآن ، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت403هـ) ، تح : أحمد صقر ، دار المعارف – القاهرة ، ط3 ، د.ت .
* إعراب القرآن ، أبو جعفر النحاس (ت338هـ) ، تح : عبد المنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط2 ، 2004م .
* أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، القاضي البيضاوي (ت685هـ) ، تح : محمود عبد القادر الأرناؤوط ، دار صادر– بيروت ، ط1 ، 2001م .
* البحر المحيط ، أبو حيان الأندلسي (ت745هـ) ، تح : د. عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ط1 ، 2002م .
* البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين الزركشي (ت794هـ) ، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية – مصر ، ط1 ، 1957م .
* البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ (ت255هـ)، مكتبة الخانجي– مصر، 1985م .
* تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة الدينوري (ت276هـ) ، تح : أحمد صقر ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط3 ، 1979م .
* التبيان ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت460هـ) ، تح : أحمد حبيب العاملي ، مكتب الإعلام الإسلامي – قم ، ط1 ، 1409هـ .
* التحرير والتنوير ، الطاهر ابن عاشور (ت1284هـ) ، الـدار التونسية للنشر– تونس ، 1984م .
* تفسير أبي السعود ، أبو السعود العمادي (ت951هـ) ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، ط4 ، 1994م .
* التفسير الكبير ، فخر الدين الرازي (ت606هـ) ، دار إحيـاء التراث العربي – بيروت ، ط4 ، 2001م .
* الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني (ت392هـ) ، تح : محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية – بغداد ، 1990م .
* دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني (ت471 أو 474هـ) ، دار الكتاب العربي – بيروت ، ط1 ، 1995م .
* روح البيان ، إسماعيـل حقي البروسوي (ت1137هـ) ، دار الفكر– بيروت ، د.ت.
* روح المعاني ، أبو الثناء الآلوسي (ت1270هـ) ، دار إحيـاء التراث العربي – بيروت ، د.ت .
* شرح المفصل ، ابن يعيش (ت643هـ) ، عالم الكتب – بيروت ، مكتبة المتنبي – القاهرة ، د.ت .
* الكتاب ، سيبويه (ت180هـ) ، تح : عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي – القاهرة ، ط5 ، 2009م .
* الكشاف ، جار الله الزمخشري (ت538هـ) ، مطبعـة مصطفى البابي الحلبي – مصر ، 1966م .
* كنز الدقائق وبحر الغرائب ، محمد بن محمـد رضـا القمـيّ المشهـدي (ت نحو1125هـ) ، مؤسسة النشر الإسلامي – قم ، د.ت .
* مجمع البيان ، أبو الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548هـ) ، منشورات مؤسسة الأعلمي – بيروت ، ط1 ، 1995م .
* معاني القراءات ، أبو منصور الأزهري (ت370هـ) ، تح : أحمد فريد المزيدي ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 1995م .
* معاني القرآن ، أبو زكريا الفراء (ت207هـ) ، تح : أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية – القاهرة ، ط3 ، 2001م
* معاني القرآن ، أبو جعفر النحاس ، تح : د. يحيى مراد ، دار الحديث – القاهرة ، 2004م .
* معاني القرآن وإعرابه ، الزجاج (ت311هـ) ، تح : عبد الجليل شلبي ، دار الحديث – القاهرة ، 2004م .
* معاني النحو ، د. فاضل صالح السامرائي ، مطابع جامعة الموصل ، د.ت .