

الـعـد الـعـاشـر
مـحـرم •
www.imamu.edu.sa
E.mail : journal@imamu.edu.sa



## المحتوى

## الصفحة"

## الموضوع

المُحْدَثين :الشاعر ، والحديثي ، وقباوة ، نموذجاً
د. خلود إبراهيم العموش

 د. دها بنت عبدالعزيز العسكر ............................................................
irv
r- بلاغة العرب بين الدراسات القرآنية والبلاغة اليونانية. د. ...............................................................

YIV $\quad$ - مسلك الإمام عبدالقاهر المرجاني في حديثه عن الجاز العقلي في كتابيه : أسرار البلاغة ودلانل الإعجاز . أ. د. يحمود موسى حمدان
rur 0- القصائد المقصورة : تاريغها وتطورّرها ودلالاتها الإيقاعية . د. عبدالله بن سليم الرشيد
العست العاهر مسر:

# ه. مهابنت عبدالعزيز بنس سعد العسكر قسر اللفة العربيةـ الاقابسار الأبيبة كلية التزبية للبناتبالرياض 

إتحاف أولي الألباب بشرح ما يتملق بسيّ من الإعراب، لمحملـبن أحمل

دراسةوتحقيق

يسرُ اللُ لي العُورَ على نسختين خطوطتين وثالثة مطبوعة من كتاب : ( إتحاف اولي الألباب بشرح
 شتات ( لا سيما ) المتناثرة في بطون الكتب ، وما يتعلق بها من أحكام وارراء العلماء فيها ، وتد سلك
 نغيسة دنيقة تناولت ما يلي : إعراب الاسم الواتع بعد ( لاسيما ) ، معاني ( ما ) وحكمها الاعرابي وجواز حذنها ، المواضع التي يبب فيها حذن المبتدا ، معنى ( سي ) وحكهها الإعرابي ، نوع الـواو الداخلة عليها ، خروج ( لا سيما ) عن معناها الغالب ، نوع الواو بعدها ، خروج ( لا سيها ) عن ، ون الم


 أدوات أخرى ادعي فيها أنها من ألغاظ الاستيناء وهي : بَلنه، لَّا ، دُون .

## المقدمهة :

الحمــد لله رب العـالمين ، والـصلاة والـسلام علـى نبيـه الأمـين ، وعلـى آله وصـحبه أجمعين ، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين . . . وبعد : فمن نعـم الله سبحانه وتعالى علي" أن يسر لي العثور علمى نسختين غخطوطتين ونالثة مطبوعة من كتاب : ( إتحاف أولي الألباب بـشرح مـا يتعلـق بسي مـن الإعـراب ) لمحـــ
 المتناثرة في بطون الكتب ، وما يتعلق بها من أحكام وآراء العلماء فيها ، وقـد سـلك فيـه منهجاً وسطاً في الشرح كما نصّ على ذلك في مقدمة كتابه ، فاشتمل الكتاب على مـادة علمية نفيسة دقيقة تناولت ما يلي : إعـراب الاســم الواقـع بعــد (لاسـيما ) ، معـاني ( مـا ) وحكمهـا الإعرابـي وجـواز حذفها ، المواضم التي يبب فيها حذف المبتدأ ، معنى ( سي ) وحكمها الإعرابي ، نوع الـواو الداخلـة عليهـا ، خـروج (لا سـيما ) عـن معناهـا الغالـب ، نـوع الـواو بعـدها ، خروج (لا سيما ) عن الوزن الشائع وتخفيفها ، ما يتعلق بالواو ، و (لا ) من أحكـام، ، والقول بحذفهما ، الخلاف في عدّ (لا سيما ) من أدوات الاستثناء والعلـة في ذلك ، ثــم خاتّة ذكر فيها ثلاثة تنبيهات : الأول : الإبدال في (لا ) و السين من ( لا سيما ) . الثاني : ما ألحوّ بـ ( لا سيما ) في معناها .
الثالث : ذكر فيه ثلاث أدوات أخرى ادعي فيها أنها من ألفاظ الاستثناء وهي : بَلْه، لَّمّا ، دُون .

هذا وقد كان لصاحب الكتاب محمد الجوهري مكانة خاصـة عنـد النـاس في عصره ، إذ كان من كبار علماء عصره مشاركاً في كثير من العلـوم ، وقـد وفـدت إليـه الوفـود مـن كل مكان لتنهل من علمه ، وتتزود من كتبه .

والله أسال أن أكون بهذا الجهد المتواضع قد أسهمت في إحياء كتاب من كتـب التـرات لخدمة لغة القرآن الكريم ، وأن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم ، ومـا توفيتي إلا بالله العلي العظيم ـ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . خطة البحث:

ويأتي هذا البحث في مقدمة ، وقسمين رئيسيين هما : اللدراسة والتحقيق ، ثم ذيلته

- اسمه ونشاتّه .
- شيوخه. .
- مؤلفاته .
- وفاته .

ثانياً : التعريف بالكتاب ، ويشمل :

- توئيق اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه . - منهج المؤلف. -
---- القسم الثاني : النص" المعقق . - فهرس المصادر والمراجع

$$
\begin{aligned}
& \text { بنهرس للمصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة والتحقيق } \\
& \text { - القسم الأول : الدراسة ، وتشمل : } \\
& \text { أولاً : التعريف بالمؤلف ، ويشمل : }
\end{aligned}
$$

# القسم الأول :اللدراسة : 

أولاً : التعريف بالمولف :

## اسمه ونشاته :

هو : عحمد بن أحمد بن حسن بن عبد الكريم الخاللدي ، المصري ، الشافعي ، أبو هادي ، الشهير بابن البـوهري ، ويعرف بالصغير ، لأنه أصـغر إخوتـه الثلاثـة ، فقيـه أصولي ناظم (1) .
وصفه الجبرتي بالإمام الألمعي ، والذكي اللوذعي ، من عجنت طينته بماء المعارف ، وتآخت طبيعته مـع العوارف ، العـــدة العلامـة ، والنحرير الفهامـة ، فريـد عصره ، ووحيد دهره ${ }^{(r)}$
ولد في مصر سنة إحدى وخمسين ومئة وألف (1101 الهـ - الـ ام ) ، ونشأ في
 والغوص والاقتدار على حل المشكلات ، أقرأ الكتب ، وألقى الدروس بالأشرفية . أظهر التعفف والابتعـاد عـن خلطة النـاس ، والـذهاب والـترداد إلى بيـوت الأعيـان
 الغنى والثروة ، وشهرة والده ـ وكانت شفاعته لا ترد عند الأمراء والأعيان مع الشكيمة والصدع بالأمر ، والمناصحة في وجوههم إذا أتوا إليه . اتخذ له مكاناً خاصاً بمنزل والده ييلس فيه في أوقات ، وكـل من حضر عند أبيه في حال انقطاعه يأمرهم بزيارة ابنه والتلقي عنه .
(1) انظر ترجمته في : عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي : Y/ ؟ £ ، حلية البشر في تـاريخ القرن



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) عجائب الآثار : Y/ \& § . }
\end{aligned}
$$

ولما مـات أخـوه الكـبير الـشيخ أحمـل وكـان قـد تصلر بعـد والـده في إقراء الـدروس أجمع الخاص والعام على تقـديم الـشيخ محمـد في إقراء الـدروس في الأزهـر ، والمشههد

الحسيني
وحـجّ في سـنة سـبع وثمـانين ومئـة وألـف ، وجـاور سنـة ، وعقـد دروسـأ في الحـرم .
وازدادت شهرته ، وطار صيته ، ووفلت عليه الوفود مـن الحـجـاز والمغـرب ، والهنـد ،
والشام ، والروم .
وحجٌ أيضأ سنة تسع وتسعين لما حصلت الفتنة بـين أمـراء مـصر ، فجـاور سـنة وأقرأ الـدروس ، واشـترى كتبـاُنفيسة ثـم عـاد إلى مـعر يقرئ ويملـي الـدروس بالأشـرفية ،

وأحياناً بزاويتهـم بدرب شمس الدولة ، وأحياناً بمنزله بالأزبكية .
ولما حضر الفرنساويون إلى مصر ، اختلت الأمور ، وشارك الناس في تلقي الببلاء ،
وذهب ما كان له بأيدي التجار ، ونهب بيته وكتبه التي جمعها (1).
شيوخه :
اتصل بالعلماء والفضلاء من أهل عصره ومشايغه وقرنائه ، وقد قرأ على والـده ، وعلـى أخيـه الأكـبر الـشيخ أحمــد ، وعلمى الـشـيخ خليـل المغربـي ، والـشـيخ محمــ الفرماوي، وأجازه الشيخ محمد الملوي بمـا في فهرسته ، وحضر دروس الـشيخ عطية الأجهـوري في الأصـول والفقـه وغـير ذلـك ، ولازمـه وبـه تخرج في الإلقـاء ، وحـر دروس الشيخ علي الصعيدي ، والبراوي ، وتلقى عن الشيتخ حسن الجبرتي كثيراً من العلوم ، ولازم التردد عليه والأخذ منه مع الجماعة ومنفرداً ، ولما حجّ مع والده سنة ثمان وستين اجتمـع باللشيخ الـسيد عبـد الله الميرغـني صـاحب اللطـائف ، واقتبس مـن
. ${ }^{(r)}$.
 . انظر المصلرين السابقين (Y)

مها


له تآليف جمة في فنون عدة ، منها : - إتحاف الأحبة في الضبة أي المفضضة .

- إتحاف الآمال بجواب السؤال في الحمل والوضع لبعض الرجال . - إيحاف أولي الألباب بشرح مـا يتعلق بسيّ مـن الإعراب . وهو الكتـاب العقق
 الكتب المصرية Y: / 0).
- إتحاف الطرف في بيان متعلق الظرف .
- إتحاف الكامل بييان تعريف العامل .
- 
- امتثال الإشارة بشرح نتيجة البشارة
- تحقيق الفرق بين عَلم الجنس واسمه . - ثمرة غرس الاعتناء بتحقيق أسباب البناء . - حاشـية علـى شـرح ابـن قاســم العبـادي إلى بـاب البيـوع ( الأزهريـة : ( 291 / r
- 

 الخديوية : YYO/ (Y).

- الدر المنثور في الساجور .( الأزهرية : Y/ Y / Y ) . . والساجور : خشبة تعلق في عنق الكلب )
- الدر النظيم في تعقيق الكلام القديم . - رسالة في أركان الحـج
- رسالة في إهداء القرب للنبي

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- الروض الوسيم في المفتى به من المذهب القديم
- 
- 
- شرح لامية أبي العباس الجزائري ( الخديوية : Y/
- 
- شُرح منقذة العبيد . ( وهو شرح عقيدة والده المسماة منقذة العبيد ) .
- القول المشني تتحقيق تعريف الشكر العرئ . ( الأزهرية : YY/7) .
- اللمعة الألمعية في قول الشافعي بإسلام القدرية .
- مرقى الأصول إلى معنى الأصولي والأصول . ( الخديوية : Y/ Y Y ) .
- منهج الطالبين في خختصر منهج العابدين .
- نظم عقائـد النسفي ( نظـم الجـواهر الإيكانية في شـرح العقائد النـسفية ) .

- نهـج الطالـب في أشسرف المطالـب ، الختصره مـن ( مـنهج الطـلاب ) في

الفقه. ( الأزهرية : (ا
وتحقيقات (1).

. Irrr

العتد العاهر مهره •

## 

تراكمـت عليه الههـوم والأمراض ، وحصل لـه اختلاط لـا دخـل الفرنساويون إلى

 عليه بالأزهر في مشهد حافل ، ودفـن عند والـده وأخيه بزاوية القادريـة بـدرب شمـس الدولة (1)
ثانياً : التعريف بالكتاب : تويُيق اسم الكتاب ، ونسبته إلى مولفه :
 وتقع المنظومة في خمسة أبيات من البحر الطويل وقافية اللام المكسورة. وما يؤكد صحة اسم الكتاب ونسبته إلى محمد الجـوهري أن مـن ترجم لـه نص على اسم الكتـاب ونسبته إليه ، فقـد ذكره البــدادي في ( هديـة العـارفين ) عند ترجمته لـه





$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) } \\
& \text {. } 09 / V \text { : } \text { : نهرس الخديوية (1) } \\
& \text { E9A ، ETY/ / : نهرس الأزهرية (V) }
\end{aligned}
$$

وذكره أيضاً يوسف سركيس باسم : إتحاف أولـي الألبـاب بـشرح مـا يتعلـق في سي من الإعـراب ، بـدلاً مـن ( بسسي ) ، وقــل عنـه : وهـو شـرح علـى منظومته في إعـراب لا

إضافة إلى ما ورد في الصفحة الأولى من الكتاب من ذكر عنوان كـاملأ ونسبته إليـه ، والنصّ في الصفحة الثانيـة علمى أنه ألفـه في شـرح نظـم لا سيما . كـل ذلك يـدل دلالـة قاطعة على صحة نسبة الكتاب إليه بعنوانه المذكور ، وال山ه أعلم . أما المنظومة في ( لا سيما ) فقد نصّ على نسبتها إليه سـركيس في معجـم المطبوعـات العربية والمعربة ، إضافة إلى ما ذكر في فهرس دار الكتب المصرية . منهج المولف :
 منه ، وطريقته فيه فقال : " فهذه جُمل مسبوقة، ونُبذ لشرح لاسيما بعد مسوقة ، تركـت


فهو شرح على منظومته في إعراب ( لا سيها ) وما يتعلق بها من أحكام ، سـلك فيـه طريقاً وسطاً في الشرح ، حيث يذكر كل بيت من المنظومة على حدة ثم يشر حه بتقسيم البيت إلى أجزاء من الكلمات والِمهل ويشرحها ، ثم ختم الشرح بتنبيه ذكر فيـه حعصل

أحوال لا سيما ، وفي نهاية الشرح ذكر خاتّة للكتاب تحتوي على ثلاثة تنبيهات . مصادره :

أفاد الجوهري من علماء النحو واللغة والبلاغة على بختلف عـصورهم ومـذاهبهم ، وقد جاء كتابه زاخرأ بآرائهم بدءأ بالخليل المتوفى سنة • 7 اهـ ، إلى الأجهوري المتوفي سنة 77 • 17 هـ .

وكانت طريقته في الإفادة منهم غختلفة ، فتارة يذكر اسم العلم دون ذكر لكتابه مثل :
(1) معجم المطبوعات العربية والمعربة : VYY/ 1 (1)
*

An

## د. ـها بنت عبدالعزيز العسكر <br> إنحاف أولم الألباب بشرح ما يتعلق بسيّمن الإعراب

المبرد ، والسيرافي ، وابن عقيل ... وتارة يذكر اسـم الكتـاب دون ذكر لـصاحبه مشل : التسهيل، والمغني ... وتارة يذكر اسم العلم وكتابه مثل : الأخفش في الأوسط ، وان د وأبو حيان في شرح التسهيل .

والعلماء الذين ورد ذكرهم في كتابه هم على النحو التـلي مرتبين حسب وفيـاتهم :
الخليـل ، سـيبويه ، الكــسائي ، قطـرب ، الأخفـش ، ابـن الأعرابـي ، أبـو حــاتم


 ابن عقيل ، الدماميني ، الفنري ، يس ، الأجهوري . أما المصادر التي نسبها لأصحابها فهي : الا الأوسط للأخغش ، شرح الإيضاح لابن هشام الخضراوي ، شرح التسهيل لأبي

 والمصادر التي لم ينسبها : التسهيل ، الخلاصة ، المغني ، التلويح
 أكثر من موضع ، وضمّن شرحه نصوصأ لهـم ، مثّل : شـرح التسهيل لأبي حيــن ان ، وشرح المغني للدماميني ، والرضي الـذي تكرر ذكر اسمـه دون ذكر لكتابه الذـي نــل
عنه وهو كتاب ( شرح الكافية ) .

جـاءت الشواهد قليلة في شـرحه ، فقـد استشهد بـثلاث آيـات قرآنيـة فقـط ؛ الأولى
 النات ملك النات إِلَهِ النات ، والثانية نسبها لابـن مسعود ، وهي قوله تعـالى : الـا

مِنَّا لما لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومّهُ ، والثالثة لم ينصّ على القراءة فيهـا ، وهي قولـه تعـالى : إِنْ
. كُلُ نَفْسِ لَمَّا عَلْيْهَا حَافِظُ مِّا
واستشُهد بتسعة شواهد شعرية كاملة بشطريها ما عدا بيتأ لامـرئ القيس : فقـد ذكـر عجزه فقط ضمن نص منقول .
وقد نسب أربعة منها إلى قائليها ، وهي :

- 1

ولاسيما إذا اشتَدَّ الأوارُ

ولا سيما يوم بدارة جلجلِ

سيما من حالت الأحراس من دون مناهُ

جواد فما يبقي من المال باقياً

ولم ينسب بقية الأبيات ، اثنان منها بجهولة القائل ، وهما :
ا- لتد بسملت ليلى غداة لقيتها فياحبا
ولم يأتِ به شاهداً نحوياً ، وإنا ليبين مدح العرب لتالي البسملة في حديثه .
Y Y
وثلاثة منها معروفة القائل لكنه أهمل نسبتها ، وهي
1 - وقالت حنان ما وقوفك ههنا أذو نسبِ أم أنت بالحي عارفُ
وهو من جملة أبيات للمنذر بن درهم الكلبي

وهو لإبراهيم بن هرمة .

وهو لكعب بن مالك .

A

9

وهكذا نجد أنه استدلَّ ببيت لأبي العلاء المعري ، وهو ليس من عصور الاحتجـاج ، كما أنه استدل ببيت لإبراهيم بن هرمة ، وهو آخر الشعراء الذين يحتـج بشـعرهم ، فقـــد قال الأصمعي : ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة (1) وصف النسخ : 1-النسختان المخطوطتان :

النسخة الأولى : وهي الأصـل وقـد رمزت لها بـلرمز ( ا ) ، وهي نسخة عحوظة
 وتقع في تسعة ألواح ونصف بالإضافة إلى صفحة العنوان أي تسع عشرة صفحة ، وفي كل صفحة تسعة عشر سطرا ، وفي كل سطر من ( 4 الأولى عنوان الكتاب بقوله :
" هذا إتحاف أولي الألباب بشرح ما يتعلق بسيَّ من الإعراب ، تـأليف الفقير إلى الله النصير عحمد الجوهري الصغير كان الله له معين آمين " .
وكتب عن يسار العنوان : تم تحـت يـد الحقير الفقير كمـد الجـوهري الصغير وختم على الصفحة الأولى والأخيرة ختم الكتبخانة الأزهرية . وقد ذكر في أسفل الصفحة الأخيرة ما أنشده من شعره تحت عنوان : شعر كاتبه :


وقد ميزت الكلمات المشروحة مـن الأبيـات المنظومـة بلـون أغمـق مـن لـون الشـرح ؛
وهي نسخة مصححة ومقابلة وواضحة الخط ، ولم يـذكر تـريخ نسخها ، ولامكانه ،
ولااسم الناسخ.
النسخة الثانية : وقد رمزت لها بالرمز ( ب ) ، وهي نسخة عحوظة ضـمن بجموعـة
(1) خزانة الأدب : 1 / \& .


كغطوطات مصورة عن مكتبة دار الكتب المصرية بروض الفـرج تحـت رقـم \& بـ بـاميع ،
 كل صفحة واحـد وعشرون سطراً ، وفي كل سطر ( • 1 ) كلمـات تقريبـاً ، وذكـر في الصفحة الأولى عنوان الكتاب بقوله :


ذكر تحته عدة فوائد لا علاقة لها بموضوع المخطوط (1" .

وقد ميزت الكلمات المشروحة من الأبيات المنظومة بلون أفتح مـن لـون الشُرح ، لم
يتبين أغلبه في النسخة المصورة .

وقـد كتبها لنفسه علـي أبو الليل بـن سـليمان بـن سـعد المالكي ، ولم يـذكر يـاريخ نسخها ، ولا مكانه.

Y - النسخة المطبوعة : وهي مطبوعـة طبعـة قديـة تـتـاج إلى تعليق وتوضـيح ـ وقـد

 مصر (r) " وتقع في عشرين صفحة ، وقد ختم على صفحة العنوان والصفحة الأخـيرة ختم المكتبة الأزهرية .

وقد ميزت الكلمات المشروحة من الأبيات المنظومة بحصرها بين قوسين هلاليين .
المنهج المتبع في التحقيق :

1- إبّات النص محققأ كما أراده مؤلفه وفق القواعد الإملائية والنحوية .
( ( ) انظر حاشية رقم (Y (Y) من الصفحة الأولى في النص العهقق .
(Y) انظر : معجم المطبوعات العربية والمعربة : 1 / VYY ، فهرس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات
الإسلامية .

95

Y- مقابلة النسخ المخطوطة والمطبوعة ، والإشارة إلى أوجه الاختلاف بينها في الحاشية .

$$
\begin{aligned}
& \text { r- تمييز أبيات المنظومة والكلمات المشروحة منها بخط مغاير للشرح. } \\
& \text { ६ - تخريج الشواهد القرآنية والشعرية . }
\end{aligned}
$$

0- توثيـق الآراء والأقـوال بــالرجوع إلى مـصادرها الأصـلية أو مظانهـا ، وذلك عند عدم العثور عليها في مصادرها.

7- توثيق المسائل النحوية والصرفية واللغوية .
-V - 1 - ترجمة الأعلام الواردة في المتن ترجمة موجزة .

9- تذييل البحث بفهرس للمصادر والمراجع المتتمدة في الدراسة والتحقيق.

ميلا




وال




 موما
للح

.


بإتْر


الما
النسخة الاولى (1)



ختام النسخة الأولى ( i )
－ ——＂


R
＂
4－1
为

نَ
血

نستمَ


－
我
为

A
ك

النسخة الثانية（ ب）
－


## د. مها بنت عبدالعزيز العسكر إيكاف أولي الألباب بشرح ما يتعلق بسي" من الإعراب

## القسه الثاني : النص المحقق :

/ هـذا (") إتحـاف أولـي الألبـاب بشرح مـا يتعلق بـ ( سيّ ) من الإعراب ، تـأليف الفقير إلى الله ، النصير ، عمد الجوهري الصغير ، كان الله له معين . آمين (r)
(1) (1) في : ب ، ج ج : هنا همن كا كتاب إتحاف ....

" فائدة : هل البسملة تحرم في العحرم والمكروه أو تكره فيهها ، أو تحرم في الحرم وتكره في المكروه ، ومن المحرم
وطء الزنا ووطء الزوجية في حال حيضها ونفاسها ، ومن المكروه وطء الزوجية ثانيأ فبل غسل فرجها ،
والوطء المؤدي إلى التيمـم .
 حسنات إلى يوم القيامة "
قال علي الأجهوري : فائدة : لنا أم ما خُلِقت ، وأم ما وُلدَت ، وأم ما وَلَتْ ، أما التي لم تُلْقَ فهي أم
 والدال المهملة فهي أمنا عائشة . فائدة : السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل ؛ الجهر والسر ، والـسورة ، وفي عقـد
 وني النفل لا شيء عليه " . انتهى .

> / بسم الشه الرحمن الرحيم

أشرح ( لاسيَّما ) ، والكتاب مبدوء بها مستفتح ، والأحاديث منوهة بعلاها ،
والعرب مادحة لتاليها ، متعطرة بشذاها ، قال شاعرهم :

## 

والله أحمـدُ على مـا منـح مـن البيـان ، وفتـح مـن المغلقـات بنحـو التبـــان ، وأصـلي وأسلم على صفوته المبعوث بأفصح لسان ، وعلى آله وصحبه النجباء ما دار الملوان (1) ، وبعد :
فهذه جمل مسبوقة ، ونبذ لشرح نظم ( لاسيما ) بعد مسوقة ، تركت عنها المخلين ، وسلكت فيها بين بين ، راجياً منه القبول مؤملاُ حيث أقول :





(1 ( البيت بههول القائل


(Y) الملـوان : الليـل والنهـار ، وقيل : الملوان : طرفا النهـار ، واحدهما مـلا ، مقـصور ، لسان العـرب :

(r) انظر / الكتاب : :

 سيوجد " . سرح الـدود النحوية : MY .

بإرشـاده إلى / الـصراط المستقيم والـدين القـويـم وآلٍ، أي : أتبـاع، إذ هـو أيـضاً معنـى

 المقترنة بالتعظيم حـال كون تلك التحية متحققة. فِي كُـلِّ، أي : مـع جميـع مـا أُمْلمي مـن هذه الأبيات وغيرها، وجملة الصلاة إنشائية المعنى أيضاً (r) ، فهي معطوفة على جملة الحمد. تـم شرع في المقصود على طريق الا قتضاب فقال :

 و( ما ) عبارة عن الاسم ، أي : والاسم الذي بَعْدَ لا سِيّ، أي هذا اللفظ المُركُّبِ مـع ( ما ) غالباً ، المنبه على أولوية ما بعده بالحكم الذي قبله ، قال في التسهيل : " والمذكور بعد لا سيما منبه على أولويته بالحكم لا مستثنى (1) ".
 تكون ( ما ) مفعولا (v) لقوله : ( أعربوا ) ، فتكون الجملة فعلية ، ومعنى ( أعربـوا) :
(1) آل الرجل : أهله وعياله ، فإما أن تكون الألف منقلبة عن واو ، وإما أن نكـون بدلاْ من الهاء ، وتصغيره أويـل


(Y) ب : فالصلة .
(Y) قال الفاكهي : " وجملة -



(0) ذهب الكوفيون والأخفسُ وتبهم ابن مالك إلى أن الواو قد تكون زائدة ، وذهب جمهور البصريين إلى أن الواو لا


(V)

## إتحان اولي الألباب بشرح ما يتعلق بسي" من الإعراب د. د. مها بنت عبدالعزيز العسكر

 عائداً للعرب (r)


 لذلك نص عليه أبو حيان (1). وقوله : ونَصْبٍ ، أي بتقـدير : أعـني مطلقـــأ ، أو على
(1) ب : عائد. .
(1)النشارح هو الناظم للأبيات ، فمن الغريب تردده في مرجع الضمير ، ولعله تصد أن يكون الضمير صالمان
لأكتُ من مرجع.
(r) أبو علي عمر بن عمد بن عمر الأزدي الأشبيلي ، الشُلوبين ، الأندلسي ، روى عن السهيلي ، وابن




وقد عد أبو علي النارسي ( ما ) مح لاسيها في حالة الجمر من مواضع زيـادة ( ما ) زيادة لازمة لا تفارقها . rIV : المسائل البغلاديات
(0) انظر : المساعد على تسهيل النوائد : 09V/1. .


وقد عد الفارسي من أضرب ( ما ) الزائدة الملازمة للكلمة ( ما ) الداخلة على ( سيّما ) . انظر : المسائل
البغداديات : rIV .

وذكر القرافي أن المنفض على زيادة ( ما ) والإضافة فيه ضعف من جهة زيـادة الحرف ، وإن كان قد جاء .




والنحاة : ٪ • • • .

## مبان <br> -

التمييز إن كان الاسم نكرة (1) ، أو على الاستناء فيهما (") وسيأتي ما فيه .
 في شرح التهذيب " فعدم تجويز النصب إذا كان معرفةُ وهمٌ من الأندلسي (0 "، "(1) ومنه


















 المعرنة والنكرة " شرح الكانية : 1
وهو رأي ابن مالك أيضأ إذ قال : " "إذا وتع بعد ( لا سيما ) غير ظرف امتغ نصهبه إلا أن بكون نكرة فيجوز نصبه
 والقرافي يـث قال : " وإن كان معرذة جاز فيه وجهان ؛ ؛ الرفع والجر خاصة ، ولا يكرز النصب ، لأن التمييز لا

(7) حاشية المطول للفنري : Y . .

## $1 \cdot 1$

تعلم ما في منـع الجمهور له ، وقول ابن الدهـان (") : لا أعـرف (1) له وجهأ. وتوجيه



(1) هو : أبو حمد سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان ، أخـن عن علي الرماني ، وأخذ عنه الخطيب
 ، إشارة التعيين : 1r9 .
(Y) سقطت ( لا أعرف ) من ب.










 من بيت لامرئ القيس سيرد قريباً.







وإطلاق ( ما ) على آحادٍ من يعقل في بعض المـال (1) والمشهور أنه لا يبـوز • وإن أجيـب


كون (ما) لغير الحقلاء قول بعض أئمة اللنة ، والأكثرون على أنه للعقلاء وغيرهـم( (1) ، كما أفاده يس (v) والخطب في ذلك سهل فـافهم يــأَخَا الفَضْلِ مـا قـرد في حكـم الاسـم

الذي بعد لاسيما .
وأما حكم ( ما ) فهو مـا أفاده بقوله :

(1) وذلك إذا كان المرفوع معرنة فيزداد الرفع قبحاُ لوتوع ( مـا ) فيـه على شـخص مـن يعقـل وهـو : ( زيـد )


الاسشناء :
(Y) ب ب : غعقيقاً أو وقوفاً .
(r) قال الشيخ خالد الأزهري : " ويستنى من اشتراط الطول : لا سـيما زيـد ، فبانهـ جـوزوا في ( زيـد ) إذا




بالنعت " التصريح إ

(0)هو : كتاب التلويح على التوضيح في حل غوامض التنقيح ، للتفتازاني.

شرح البممل لابن الضاتع : 9rv/1




مهلد
العـد العاهر مبر:

وَفِي الجَرِّ، أي : وفي حـال جـر" (الاسـم الـنـي بعـد ( لاسيما ) ، ( مَـا ) أي هـذه
 ولذلك جاز حذفها نو : لاسيّ زيد ، نص" عليه سيبويه (r)




 الاسم متحقق، وقد أغنت / عن الإضـافة لفظا ، فهي زائدة كافة أغنت عـن المضاف
(1) ب : جزء
(Y) هو أبو بشر عمرو بن عئمان بن قنبر ، مـونى بـني الحـارث ، أخـذ عـن الخليل ، ويونس ، وعيسى بـن
 طبقات النحويين واللغويين : 77 .
. IVI/r : نص سيبويه : " "وإن حذفت من وما فعربي " الكتاب
وقال : " وسأتت الخليل رحمه الله عن قول العرب : ولاسيما زيل: ، فزعم أنه مثل قولك : ولا مـل زيد ، وما لغو " .الكتاب : Y/ Y

 (0) هو : محمد بن يكيى بن هـام الخضراوي ، أبو عبـد الله الأنصـاري الخزرجي الأندلسي ، أخـن عن ابن







 لتنزيلهم (لاسيما ) منزلة (إلا) في مطلق مخالفة ما بعدها لـا قبلـها ، فناسـب أن لا لا يـذكر


وبقي مواضع أخر يبب فيها حذف المبتدأ ، وهي مع ما ذـر أكر مُانية .
أولها : النعت المقطوع لذم ، أو مدح ، أو ترحم ثانيها : ما أخبر عنه بمخصوص نعم و بئس (اله
ثالثها : قولهم : في ذمتي لأفعلن ؛ التقدير : عهد أو ميثاق (9)
(1) أ :

(r) ب : الرنع •
( ( ) ويروز أن نكون ( م ا ) نكرة موصوفة بالجملة بعدها ، والتقدير : لاسي شيء هو زيلد . وتد ذكر القرافي لـ (ما) ستة
 (0) ب : بحتيقأ






(A) بسرط تأخير المخصوص ، وأما إذا قدرا مبتدأين وخبرهما البملة قبلهما أو كذوف فليست من المواضع المذكورة .



1.0

رابعها : ما أخبر عنه بمصلر بدل عن فعله ، نحو : سمـع وطاعة ، ومنه قوله .
وقالت حنان ما وقوفكك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف (1" .
أي : أمري حنان .
خامسها : ما أخبر عنه بمبين فاعل أو مفعـول مـصدر واقـع بـدلاً عـن الفعـل ، نحـو :

كما كان يلي الفعل (٪)
سادسها : لاسيما إذا وقع بعدها اسم مرفوع كما تقدم . سابعها : قول العرب : من أنـت زيـد (r) ، والتقـدير : مـذكورك زيـد ، والبمـلـة حـال

من أنت ؛ لأنه مفعول في المعنى ، إذ الغرض تحقيره وتعظيم زيد ، نص عليه سيبويه (! • ثامنها : قولهم - أعني العرب - لا سواء ، إذ التقدير : هذان لا سـواء ، أو لا همـا
(1) البيت من جملة أبيات للمنذر بن درهم الكلابي .





 عن الفعل ، غو سقياً لك ، ورعياً لك ، فلك خبر مبتدأ حكنوف وجوباً اليلي الفاعل أو المفـون في المعنى المصدر


 . YY./I


ميلد x

سـواء ، فالمبتـدأ واجـب الحـنذف في هـذا أيـضأُنـن سـيبويه (1)، وأجــاز المـبرد (r) ،
والسيرافي (إظهاره فيه (£ )، وقد أشرت إلى تلك المواضع في بيتين فقلت :


ثم لما فرغ من المعاني المختلفة في ( ما ) باعتبار إعراب الاســم ، شـرع في المعنى الـنـي
لا يختلف باعتبار ذلك ، وإن اختلف وصفه ، وهو أن تكون نكرة تامة أو ناقصة ، كمـا
ستعرفه ، فقال :
أَوْتُنَكِر علـى صـيغة المبني للمـجهـول ، والـضـمير عائـد على ( مـا ) يعـنـي أو يقـصد كونها نكرة في الكُلّ (ه) ، أي في كلّها ، ، أعـني وجـوه (1)الإعـراب الثلاثـة ، فـ ( أل ) بدل عن الضمير ، والاسم حينئذٍ (V) في حال الجر بدل من ( ما ) (^) ، وفي حال النصب
 الحالين تامـة ، وني حـال الرفـع ناقصة ، والاســم خـبر مبتـدأ عحـنوف وجوبـأ كمـا مـرَّ ،
(1) المصدر السابق : Y/Y/Y.


إنباه الرواة : Y/ Y § . .
(Y) الحسن بن عبد الله بن المرزبان ، أبو سعيد السيرافي ، قرأ القرآن على ابن عجاهل ، واللنة علمى ابـن دريـد ، والنحـو


(0)دخول (أل) على (كل) فيه خلاف .انظر : اشتقاق أسماء الله للزجاجي : Y Y أزاهير الفصحى لعباس أبو السعود : $1 \varepsilon$.
(7): في وجوه.

$$
\tau^{i(v)}
$$

(^) قال الرضي : "فإن جر مابعد فبأضافة ( سي ) إليه ، و (م) زائدة ، ويكتمل أن يكون نكرة غير موصـوفة ،
 Alafl deala dx
العصت العاثر مهر +

## والجملة صفة لها (1)




 لم يذكروا غيره (8). وظاهر أن وزنها وزنه ، فهي بعمنى (لا ما مئل مـا ) وبوزنه (0)، وقد تخرج عنهما كما سياتي .

 (1) (1) المبقيث عنها في مواضع متقدمة من التحقيق. ولبيان الفرق بين النكرة التامة والناقصة انظر : حديث مـ ، د. عمدى المفدى ، ص
(Y) أي ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال تم الإجمال ثم مالكل واحل! من غير تعيبن بأن السامع يرده إليه ،
(r) الإيضاح فى علوم البلاغة ب/ •r.
(₹) قال سيبويه : " وسألت المليل رحمه الهَ عن قول العرب : ولاسيما زيـد، فزعم أنه مئل قولك : ولا منل زيد"
الكتاب : צ/ Yیч .

والسيَّ الملل . وسيّان بعنى سواءء ، يقـال : هما سيّان ، وهم أسواء ، وقل يقال : هم سيّ كما بقال : هم سواء ؛ فال

$$
\begin{aligned}
& \text { وهم سيّ إذا ما نسبوا } \\
& \text { والسيان : المثلان . قال ابن سيده : وهما سواءان وسيّان مئلان والواحد : سيّ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \sim^{\sim} i(7)
\end{aligned}
$$

 ( ( ) قال ابن يعيش : " والسي منصوب بـ ( لا ) وليس بمبنى ؛ لأنه مضاف إلى مـا بعـهـ ، ولا يبني مـا هـو


موجود بين القوم الذين قاموا ، أي : بل هو أخص منهم وأشدهم اعتتاءُ بالقيام (1) وقال أبو حيان في شُرح التسهيل : وخبرها حــئوف لنهم المعنى ، والتقدير : ولا




 ( سيّ) عن الإضافة من غير عوض م
 عليها اعتراضية كما نَّه عليه الرضي (2) و وقيل حالية (0)، وقيل عاطفة (1).
 ، وهي لا تعمل إلا في النكرة لأن (سي ) بمنزلـة ( مئل ) معنى وحكمـأ ، فالإضـافة إلى المبرفة لا تخصصه كمـا لا تخصص ( مثلا ) . انظر : المسائل البغداديات : YIV ، شرح التسهيل : Y / / Y ، الاستغناء في أحكام الاستثناء
. Y انظر شرح الكافية : (1) (1)
(Y) انظر ارتشاف الضرب : Y (Y)
(r) قال أبو حيان : " وزعم الأخفش أن ( أن ( ما ) في موخع رفع بمنىى ( الذي ) ، وهو خبر ( لا ) ، و ( سيّ ) اسههـا" " ارتشاف الضرب : Y / /
 اعتراضية . . إذ هي مع ما بعدها جملة مستقلة . . " تم قال : " ويـجوز بجيء الـواو فبـل (لاصـيما ) إذا جعلته بعننى المصدر ، وعدم جيئهـا ، إلا أن بجئها أكثـر وهي اعتراضية - كما ذكرنا - وتجوز أن يكـون عطفاً ، والأول أولى وأعذب" . شرح الكافية : و/ه ع وألرضي هو : حمدل بن الحسن الأستراباذي ، الرضي ، الإمام المسُهور ، الملقب بنجم الأئمة ، صاحب شرح الكافية
(0) انظر ، ارتتشاف الضرب : Y Y / Y ، شرح العلامة الأمير على نظم العلامة الـسجاعي في لاسـيما . بجلة جامعـة أم



وحكمها ، أعني ( سي" ) عند الفارسي إذا لم تـذكر الواو (") النصب على الحـال ، و( لا مهملة لتكرارهـا معنى ؛ إذ التقدير في نـو : قـام القوم لاسيما زيـد ، قاموا في






 وذلك بطريق النتـل مـن بـاب ( لا ) التبرئة إلى بـاب المفــول المطلق ، كمـا نــل : أيّهـا

(1) ذكر ثعلب أنه يُب اقتان (لا ( ) بالواو ، وخطا من استعمله على خلاف ذلك ، وجوز غيره حذنها . انظر : مغني

$$
\text { اللبيب : / / } 1 \text { r| - • ع ، همع الهوامع : r/\& Y . }
$$

(Y) قال أبو حيان : " وزعم أبو علي في الشيرازيات أن ( لا ) ليست عاملة النصب في ( لاسيما ) بل ( سي ) منصوب
 الهوامع :


(r) انظر : ارتشاف الضرب : Y ب/ Y .
(0) كحمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي ، القرشي ، المالكي ، الإسكندراني ، بدر الدين ، المعروف بابن الدماميني ، النحوي الأديب ، من مصنغاته : تعفة النريب في حانـية مغنـي اللبيب ، وشُرح التسهيل ، وشرح البخاري ـ ت ، ATV هـ . بغية الوعاة : TV/TV

 (ون) ( ) ب (

أفعل كذا آيها الرجلُ ، منصوب المحل على الحال مع بقـاء ظـاهره على الحالـة الـتي كـان




وأما الواو التي بعدها فحالية ، وقيل عاطفة على مقدر ، فإذا قيل مثلاُ : زيـد شـجاع
لاسيّما وهو راكب ، فالتقدير : لاسيما هو لا بس السلاح ، وهو راكب (8) ،
هذا خلاصة ما ذكره الرضي (0) ، مع زيادةٍ (1) لا لا
ثم أشار إلى خروج (لاسيما ) عـن الوزن الشائع المتضمن ذلك لــروج (سي) عن وزن ( مثل ) فقـال : أَوْ (V) بمعنى الـواو العاطفـة على ( يفـي ) أي : أن ( لاسيما ) قـد يفي بمعنى خصوصاً ، وقد يُخَفَّفُ ، أي بحذف عين (سي) التي هي الياء الأولى . أعني
الساكنة المدغمة في الثانية ، فيصير ( سي ) على وزن ( فل ) ؛ إذ الياء الباقية / متحركـة لـي فالظاهر أنها الثانية ، وأن الحْذوف هي الأولى الساكنة (^) ، وإن كـان حـذف العـين أقل

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ب : والشُروط : (Y) } \\
& \text { ( (Y) } \\
& \text {. } \sim_{\tau}:(Y)
\end{aligned}
$$


 rya/r




ب : و (V)
( ( ) (Vأصل ( سي" ) ، ( سوي ) ، عينة واو سـاكنة ، قلبت ياء لـسكونها وأدغمـت في الياء ، انظر : همـع الهوامـع :

$$
. r q \varepsilon / r
$$

A1818
相

## 

من حذف اللام ، وادَّعاء أن المذوف الثانية ، وأن حركتها ألنيـت على الأولى ، وإنـا
 الحذف ، وضـغنها بوقوعها طرفاً تككلف لا موجبب له ، وإن ذهـب إليه الإمام ابـن
جني(1) لأولوية اللام بالحذف ؛ لأنه فيها أكثر منه في العين (".

قال أبو حيان : والأحسن عندي الوقوف فيها مع الظاهر ،وأن يكون المذوف العين وإن كان أقل من حذف اللام (r)



 الأخفـش في الأوسط : ومـن الـرب مـن ينفـ ( سيما ) ، وحكـاه أيضاًأبو جعنـر
(1) (أبو الفتع عثماذن بن جني المصلي ، النحوي ، اللنوي ، أخذ عن أبي على الفارسي ، وأخذ عنه







 صارتآخر الاسم : وذلك تكلف لا موجبده " . (0) ع : نتل
.tyl certudus

قال الشـاعر :
(1) عَقْلُ (0) وَفَاءٌ يهِ مِن أَعْظَم القُرُبِ

فِهْ بِلعقوِد وَبِالَأَمانِ لاسَيْما
 وفى يفي ، يقرأ بحذف اللهاء ، وإمنا ينطت بها في الوقف ، فيكتب بها وفاء بقاعـلدة الخـط

المشهورة
وقال أبو العلاء المعري ، عفا الله عنه(9) :
ولا سيما إذا اشتد الأُوارُ (•)
وللماء الفضيلة كل حين



 (Y) (Y) سقط من النسـخ الثّلاث

 . 11
(§ ) (انظر : ارتشاف الضرب :
(0,
( ) البيت لا يعرف قانله .

 (V)

الصبان : 17N/r
(9 ) أَحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ، المعروف بالمعري ، أخــ عنه أبـو زكريـا الخطيـب التبريزي ، لـه
تصانيف كيرة ، وأشعار جمة ، كسقط الزند ، ولزوم مالا يلزم ، سمى نفسه رهين المحبسين ت Q ؟ § هـ .
نزهة الألباء : YOV ، إنباه الرواة : A/ / .
( ( ا ) قاله أبو العلاء المعري يجيب بعض اللشعراء في ديوان سقط الزند : • 9 ، وهو من شواهد تحفـة الغريـب بشرح مغني اللبيب للدماميني : Y Y . .
| ALYL
IIT -

إنحاف أولي الألباب بشرح ما يتعلت بسيّمن الإعراب

فاستعـملها عخففة لكن مـع إبـات الواو •
والأُوار بضم الهمزة حرّ الحطش (1) .
هذا وخالف ثعلب (r) في صسحة التخفيف حيـث قال : " من استعمله علـى خـلاف مـا
جاء في قول امرئ القيس (r) "
(ع) لا سيِمـا يوُم يدارةِ جُلْجُلِ
فهو حخطئ (0) "
 لأن ذللك لم يكفظ من كلام فصيح ، ولا يقتضيه القيـاس ؛ لأن تخفيفها يـؤدي إلى بقـاء
(1 ) الأوار بالضـم : شـدة حر النــمس ولفـح النـار ووهجها ، والعطش ، وقيل :الدخان واللـهب .لـسان العرب :
. (أور) $\mathrm{Hol} \mathrm{\varepsilon}$
( ) أبو العباس أحمد بن يميى الشيباني المعروف بثعلب ، إمام الكوفيين في النحو واللنة ، روى عنه علي بن سـليمان الأخفش ، وأبو عمر الزاهد ، وأبو بكر الأنباري وغيرهم ، من مصنفاته : الفصيح ، اختّلاف النحـويين، معـاني

$$
\text { القرآن . ت | Y هـ إنباه الرواة : | IVr/T ، إشارة التعيين : } 0 \text {. }
$$

( ( ) امرؤ القيس بن حجر الكندي ، وهو من أهل نجد من الطببَة الأولى ، قال لبيد بن ربيعة : أشعر الناس ذو القـروح

(ع ) عجز بيت لامرئ القيس من معلقته ، وهو في ديوانه : YY ، وصلره : أَلاَ ربَ يومْ لَكُ مِنْهُنَ صَأَهُ



 ودخول الواو ، فهو يلد على وجوب دخول هذه الثلاثة على ( لاسيما ) عند نُعلب بدليل قول ابن هشام بعد ذلك : وذكر غيره أنه قد يخنف ، وقد تحذف الواو . وقول السيوطي : "وذكر نعلب أنه يجب افتران ( لا ) بـالواو " همـع






مهلك a
العتـ العاهر مسر•

$$
\| \varepsilon
$$

الاسم المعرب على حرفين وثانيهما حرف علة ، وذلك غير حكفوظ في حـال إفراد ولا في
 انتهى

وهما عحجوجان بما مرّمن النقل الصحيح عن أهل اللسان.
 بمنزلة ( مشل ) وزناً ومعنى ، وعينه في الأصل واو (r) . "(8) أي (0) بـدليل أمثلـة الاشتقاق

 الياء



أو نقول (9) : قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها حال كونها مفردة عن الإدغـام لفظاُ على حدّ ميزان (1.).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text {. } \\
& \text { ( ) ( ) مغني اللبيب : ا } \\
& \text { (0) سقط من : ب ، ج } \\
& \text { (7) ب : الياء. }
\end{aligned}
$$


الصبان : 17V/Y

( ) ب


قال أبو حيان في شرح التسهيل : أوَّلهما معاً .

الجمهور ، فقال :

وَحـذْفُكَ ، مـن إضافـة المصـر لفاعلـه ، ومفعولـه قولـه (لاً ) أعـني هـنا اللفـظظ (Z)
المذكور في ( لا سيما ) فَامْنَعْ ، أي احكم بأنه منوع ، والفاء زائدة ، والجملـة خـبر عـن
حذفك ، ولا يكتاج إلى تقدير القول خلافأ لابن الأنباري (0). أو أن ( امنـع ) عامـل فيـه النصب كمـا هـو ظـاهر ، وإنــا امتــع ذلـك ؛ لأن حـذف [ الخرف خارج عن القياس فلا ينبني أن يقال بشيء منه إلا حيث سمع ، وسبب ذللك / A الا أنهم يقولون : إن حروف المعاني إنما وضعت بدلأ من الأفعال طلبأ للاختصار ، ولـنلك
(Y)
.






 نو : كيف أنـت ؟ فـلا يتــع نُبوته جملة بالقيـاس ، ورد أيضأ بســاع وقوع الخبر جملة طلبيـة في كلام العرب ، وذهب ابن السراج والفارسي إلى وجوب إضمار القول إذا وقعت الجملة الطلبية خبرأ ، فنحو : زيد اضربه ، على تقدير : زيد مقول فيه أو أقول لك اضـو اضربه ، فيكون المقـر هو الخبر ، والمِملـة الطلبية



العتص العاشر مبره:

كان أصلها أن تكونه على حرفِ أو حرفين، وما أدى معنى الفعل اختصاراً لا يناسبه الحذف ، ولم يسمع حذفها في كلام من يكتج به ، وإما سمع في شعر المولدين (") ، غـو قول الحسين بن الضحاك الحليع (r)
 يريد : لاسيما ، ولا يغغنى أن هـذا مـذهب الجمهـور كمـا يـشعر بـه قولـه فيمـا سـيأتي
 " وتصرف في هذه اللفظة تصرفات كثيرة لكثرة استعمالها ، فقيل : سيما ، ولاسيما ، بتخفيف الياء مع وجود (لا ) وحذفها (o) "إلى آخر كلامه .
 الحذف، لجواز الاعتراض بغير الواو ، وبجيء الجملة الحالية مع رابط آخر ، وجواز حذف الواو العاطفة مع إرادة معناها ،وهي لا تخلو عن ذلك كما مر ، لا سيما وقـد ورد ذلك في قوله : فه بالعقود ... إلخ .
(1) قال أبو حيان : " وكذلك حذف (لا ) من ( لاسيما ) إنا يوجد في كلام الأدبـاء المولـدين لا في كلام مـن
 . $\mathrm{ra} \mathrm{\xi /r}$
 لولد سلمان بن ربيعة الباهلي الصحابي ، وهو شاعر مـاجن ، ولـنلك لقـب بـالخليع ، وعـداده في الطبقة
 (r) ب
( ) (البيت منسوب إلى المسين بن الضحاك ، وهو غير موجود في شعره.



(7) ب ، ج : واوه .

فلا معنى لمخالفة ثعلب فيه حيث أوجب ذكرها فلينظر ما وجهه عنده (1)
 بالمعنيين ، وكل منهما مع التخفيف وعدمه ، وكل منها مـع ذكر ( لا ) وعــمها ، وكـل من الثانية مع الواو وعدمها ، فليتأمّل .


 وركوب لهزيل الأوهـام مع الاستغناء (r)


 لهم، فلو كان هذا المعنى حقيقة في الاستثناء للزم أن تذكر حتى في أدوات الاستثناء " (8).
 ، وقد سبق المديث عنه هفصلا
(Y) وهو رأي جههور النحويين منهم : ابن مالك في شرح التسهيل : Y/


المساعد : (r) علي بن حمد بن علي بن يوسف الكتامي الإنبيلي ، أبو المـسن المعروف بابن الـضائع ، لازم الـشلوبين ، سمع



 الهوامع :
وقال ابـن عصفور : "وزاد بعضهم في هذه الأدوات لاسبيا ويله ، وإدخالهـا في هذا البـاب خطا" شسرح الممـل : r ra/r

 المَّرْ ، وكذا الكوفيون (7) قال ابن هشام : " "لا كـان مـا بعـدها بعـضاً مــا قبلـها ، وخارجـأ عنه بمعنـى الزيـادة
 النابغة (V)
(1) ب ، ج : على .


 ( ) انظر : همع الموامع :
 عيدة ، والأصمعي ، وأخذ عنه : أبو بكر بن دريد وغيره ، من مصنفاته : إعراب القرآن ، لــن العامـة ، خلق










 العربية : Y9.
 من شعره كان معمرأ مات بأصبهان وهو ابن مائة وعشين سنة . الشعر والشعراء : • . 1 . .
(1) فتَىْ كَمُلَتْ خَيْرِاتُه غَيْرْ أَنَّ

لأن كونه جواداً خير، لكن زاد في هذا الحير على غيره بما هو خير " (r) لما
هذا وقد علمت خلاف الرضي في الأول ، وتعلب في الثاني ، فلا عود ، ولا إعـادة إلا بعا فيه إفادة واستفادة .


 وقد ورد برواية : فتى كملت أخلاقه .
 Ma


## خاتمـة : وفيها تنبيهات :



تاء فوقية ، فقالوا : لاتيما ، كما قالوا في الناس : النات ، وفي الأكياس : الأكيـات وقرأ بعضهم :
 الوجوه الثلاثة فيما بعدهما (0) وكذلك : لا تلا الجرور ؛ لأن ( ترى ) فعل فلا يضاف (v)، وحذف ألفه على طريق الـشذوذ (N) إلا إن

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) قال الراجز : } \\
& \text { عَمْو بن يربِوْعِ شِرار الناتِّ . } \\
& \text { لَيْوا بساداتِ ولا أكْياتِ . }
\end{aligned}
$$

يريد : الناس ، وأكياس . الإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي : ع 0 .
(r) سورة الناس : ( ( 1 :


(0) ب : بعدها .

وقد نص ابن الأعرابي على أن ما بعد ( لا مثل ما ) يرفع ويجر كما بعد (لاسيما ) . انظر : ارتشاف الضرب ,
(7) ب : بعدها .
 (ما) بعدها زائدة ، وينجر بالإضافة ؛ لأن الفعل لا يضاف ، فيتعين أن تكون ( ما ) موصولة مفـول (تر)
 . ra7/r.



فإن قلت كيف أدت هذه الجملة الفعلية معنى ( لاسيما ) وهي جملة اسمية ؟
 ترى إلى / خلا وعدا وحاشا إذا انتصب ما بعدها كيف أدت مؤدى إلا في الاستثناء مـع ألا الاختلاف المذكور
قال أبو حيان بعد ذلك : ولم أجد كلامأ فيهما ، وإنــا خرجنا ذلك على قواعـد مــا اقتضته صناعة العربية (r) . انتهى . العـي
الثالـث : كمـا ادعي في ( لاسيّما ) أنها (8) مـن أدوات الاستئناء ، كـذلك ادعي في ألفاظ أخر أيضاً: - الأول منها : ( بلـه ) ، ويقـال فيها : ( بَهْل ) (0) أجـاز الكوفيون والبنـداديون


 كيف كما ذكره قطرب
(1) وذلك في : (لا ترما ) ، والتقدير : لا تر أيها المخاطب الني هو زيد . والمعنى في : قام القوم ولا تر ما زيد ، ولا
 . انظر المصر المر السابق
.
( ) (1) ستط من : ب ب
(0) رواه أبو زيد بقلب اللام في موضع العين ، روي بسكون الهاء وفتحها : بهل . انظر : كتاب الـُسُعر للفارسي :

همع الهوامع : rav/r .
(V) حمد بن المستنير الملقب بقطرب ، أخذ عن سبيويه ، وهو الذي لقبه قطربأ لمباكرته إياه في الأسـحار للقراءة علبه ، ،




## 

وذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يكوز فيما بعـدها إلا البـر علىى أنهـا مصدر بمعنى
الترك لا فعل له من لفظه ، وما بعدها مضاف إليه (1).





وعلى الأوجه الثلاثة قول الآخر :

(1) قال سيوبيه : " وأمـا بله زيد ، فيقول : دع زيداً ، وبله ههنا بجزلة المصدر كما تقول : ضرب زيـبـ"
الكتاب : \&/r זr .

وتد ذكر السيوطي حجة البصريين ئ عدم عدها من ألفاظ الاستيناء ، وذلك لأن ( إلا (لا لا تقع مكانها ، ولأن
 .rav/r






(؟) وقيل هي اسم فعل بعنى ( بقي ) الجنى الداني : ro ـ .



(يشني ) بالياء ، و ( به ) بالتذكير .


فالنصب على (1)"منـى : دع الأكف فـلا تتعرض للإخبار عنها بـذلك ؛ لأنه أمر
 كأنها لم تخلق رأساً ، فلا فرق بين معنى بله ، ولا ولا كيما .

 بالجماجم بل صفتها أنها . . . . إلخ . والرفع على معنى : كيف الأكف لا تبينها وتزيلها ، بل هي كأنهـا لم تخلق










، العدد ، ت 1^9 هـ ، نزهة الألباء : O^ ، إشارة التعيين : YIV .

$$
.6: r(v)
$$

 معلوم . فهذا نص على أن ( لـا ) بمعنى ( إلا ) وكذلك حكى اللنويون . . " رصف المباني : ror.


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text {. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

وقالوا : نشدتك الله لما فعلت كذا ، وقد يقال : بالله (1) لما صـنعت كـذا ،أي : نشدتك
بالّه " إلا صنعت كذا
قال أبو حيان : وهي قليلة في كلام العـرب وينبني / أن لا يتسع فيها ، بـل يقتصر [ الا بـ ]

.
حافظ



وينبغـي أن يتوقـف في إجــزة هـنذه التراكيـب ونـوهـا حتـى يثبـت سماعهـا أو سمـاع


(1) ب : تان山 :
.


شرح التسهيل : \&/1 • ، ، الجنى الداني : بهوه .
( ( ) ارتشاف الضرب : :
(0) سورة الطارق : ع .
(7) قرأ بن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر : إن كـل نغسِ لما ، بالتشـديد ؛ أي : مـا كـل نغسِ إلا عليهـا










## إيحاف أرلي الألباب بشرح ما يتعلق بسيّ من الإعراب

نظائرها من لسان العرب (1). انتهى .

 قلت : قعد زيد دون عمر ، فالمعنى أن قعود زيدِ في مكان منخغض عن المكان الذي فيه

وقد تستعمل في المكانة على طريق التشبيه بالمكان ، وقد تستعمل في لازم معناهـا ،

 الآخر ، ويلزم منه كون الموت إذا وجد في محـل مانعـأ وحـائلاً بـين بلـوغ كـذا وبينه وهـو

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |

وقد يتجوز بها ، فيصير كالوصف للأفعال، ولا يكاد يلحظ فيها المكان ، فتّول :







( )

هذا وي كلام بعض فقهاء الحنفيين (r. ما يدل على أنها من أدوات الاستشناء ، وكان
 الضرب حلَّ بزيدٍ لا عمرو ، مع أن ذلك المفهوم ليس بعربي إلـي





.
(r) انظر : ممع الموامع : r/ •/ .




 العلالين .

سنة I YVA هـ بمحروسة مصر .

ههرس المصادروالمراجي :

- الإبدال والمعاقبة والنظائر ، للزجاجي ، حققه : عز الدين التنوخي ، بيروت : دار

- إتحاف نضلاء البشر بـ ( تراهات القراء ) الأريعة عشر ، للشيخ : أحمد الدمياطي ، بيروت : دار الندوة الجديدة .
- ارتشاف الضرب من لسان العرب ، لأبي حيان الأندلسي ، تحقيق : د ـ مـصطفى




- الاستغناء في أحكام الاستنناء ، للقرافي ، تَعيق : د. طه كحسن ، بغداد : مطبعة
- إشارة التعيين ئ تراجم النحاة واللغويين ، لعبد البـاقي اليمـاني ، تحقيق :د ـ عبد المجيد دياب ، الرياض : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط: :
T/
- اشتفاق أسمـاء الل ، لأبي القاسـم الزجـاجي ، تعقيق : د. عبـد الحسين المبارك ،

- أشعار الخليـع الحسين بـن الضحالك ، جمعـه وحققه : عبـد الستار أحمـد فراج ، بيروت : دار الثقافة ، •هזاهـ - - •
- الأصـول في النحـو ، لابن السراج ، تعقيق : د ـ عبـد الحسين الفتلـي ، بيروت :

- إعراب ثلاثين سورة من القركّن الكريم ، لابن خالويه ، بيروت : مؤسسة الإيمان ،

مصر :دار الكتب المصرية : •19ミ1-197.
-

- إنباه الرواة على أنباه النحاة ، للقفطي ، تحقيق : عحمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة : دار الفكر العربي ، بيروت : مؤسـسة الكتـب الثقافيـة ، ط : 1 ، 7 • عاهـ -
- 
- الإيضاح العضدي ، للفارسي ، حققه : د . حسن شاذلي فرهود ، مصر : مطبعـة

$$
\text { دار التأليف، ط : } 1 \text { ، 1r^999-89 - مـ }
$$

الإيضاح ذن علوم البلاغة ، للخطيب القزويني ، شرح وتعليق :د . عمد عبد المنعم


- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لإسماعيل باشا البغدادي ، بيروت : دار العلوم الحديثة .

- البدر الطلى بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني ، القاهرة : مكتبة ابن تيمية ،
- |rN1
- البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، تحقيق : عحمد أبو الفضل إبراهيم ، بيروت :
- بغية الوعاة في طبقات اللنـويين والنحـاة ، للـسيوطي ، تحقيق : محــد أبـو الفضل
- البلنـة في تـراجم أنمـة النحـو واللنـة ، للفـيروز آبـادي ، حققـه : عحمـل المصري ،

الكويت : جمعية إحياء التراث الإسلامي ، مركز المخطوطات والـتراث ، ط : 1 ،

$$
\cdot p 19 \wedge v-\infty \quad \varepsilon \cdot v
$$

- تاج العروس من جواهر القاموس ، للزبيدي ، مصر : دار الفكر ، 7 • هاهـ .
akil deala -
- تحفة الغريب بشرح مغني اللبيـب ، للـدماميني ، طبـ بهـامش كتـاب (المنصف مـن

الكلام على مغني ابن هشام) للشمني ، مصر : المطبعة البهية ، 0 هبا هـ .

- تـسهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد ، لابـن ماللك ، حقتـه : عـمـد كامـل بركـات ،

- التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري ، دار إحياء الكتب الحربية ، عيسى
البابي الحلبي وشركاه .
- تعليت الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني ، تحقيق : د . عحمد المفدى ، الرياض :
مطابع الفرزدق ، ط : 1 ، 9، اءهـ - 9^9ام .
- التهذيب الوسيط في النحو ، لسابق الدين الصنعاني ، تحقيق :د . فخر صالح سليمان

$$
\text { قدارة ، بيروت : دار الجيل ، ط : 1 ، ا؟٪ اهـ - } 1991 \text { م . }
$$

- التوطثة ، لأبي علي الشلوبين ، تحقيق : د . يوسف أحمد المطوع ، الكويت ، ط :

$$
. \rho \mid 9 \wedge 1--1 \varepsilon \cdot 1 r
$$

- المنى الداني في حرون المعاني ، للمرادي ، تحقيق : د . فخر الـدين قبـوة ، محمـد

نديم فاضل ، حلب : المكتبة العربية ،

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، للصبان ، القاهرة : دار
إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- حاشية المطول ، لـحسن الجلبي ( الفنري ) ، قم : دار الذخائر ، مطبعة النهضة ، ط هIYIY 1:
- الحـجة في القراهات السبع ، لابن خالويه ، تحقيت : عبد الحال سالم مكرم ، بيروت

- 
- حروف المعاني ، للزجـاجي ، تحقيق : د . علـي توفيـق الحمــ ، بيروت : مؤسسة
*ها
العـت العا

$$
1 \pi^{\prime \prime}
$$

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ، لعبد الرزاق البيطار ، تحقيق : عحمد بهجة

- خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب علـى شـواهد شـرح الكانيـة ، لعبـد القـــدر

البغدادي، بيروت : دار صادر .

- خلاحة الأثر في أعيان القرن الحلادي عشر ، للمحبي ، بيروت : دار صادر .
- الدرر اللوامـع على همـ الهوامـ شرح جمع الجوامع في العلوم العربية، للشنقيطي ،


ديوان سقط الزند ، لأبي العلاء المبري ، شرح وتعليق : د . ن رضا ، بيروت : دار
مكتبة الحياة .
- ديوان كعب بن مالك ، تحقيق : سامي العاني ، بغداد ، 1977 م.
- رصف المباني في شرح حروف المعاني ، للهالقي ، تحقيق : د . أحمد محمد الخراط ،
- الـسبعة في القـراءات ، لابـن بجاهـد ، تعقيـق : د . شـوقي ضـيف ، القـاهرة : دار
المعارف ، ط : r ،
- 
- شرح التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق : عبد الرحمن السيد ؛ د . محمد بلوي خختون ،
مصر : هجر ، ط: 1 ، •1ڭاهـ - •1991م.
- شرح البمهـل ، لابـن الضائع ، ضـمن رسـالة دكتوراه بعنـوان ( ابـن الـضائع وأثره

النحوي ) مع دراسة وتحقيق القسم الأول من شرحه بلمـل الزجاجي ، إعداد : يحيى
|


- شرح جمل الزجاجي ، لابن عصفور ، تحقيق : د . صاحب أبو جناح ، الممهورية العراقية ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، إحياء التراث الإسلامي ، . . عاهـ -
- 
- شرح الحدود النحوية ، لجمال الدين الفاكهي ، دراسة وتحقيق : د ـ صالح العايد ، الريـاض : وزارة التعلـيم العــالي ، جامعـة الإمـام عحمــد بـن سـعود الإسـلامية ،
-199.-هاع11
- شرح شذور الذهب في معرنة كلام العرب ، لابن هشام الأنصاري ، تعقيق : عحمد كيي الدين عبد الخميد ـ دار الفكر ، 190r م.
- 

الحميد ، القاهرة : المكتبة التجارية ط : عا ، ع^^اهـ .

- شرح العلامة الأمير على نظم العلامة السّجاعي في ( لاسيما ) ، تُعقيق ودراسة : د

- شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات ، لأبي جعفر النحاس ، بيروت : دار
الكتب العلمية ، ط : 1 ، 0• 1٪ه - ا910 م .
- شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ، تحقيق : د . عبد المنــم هريدي ، مكة المكرمة ، جامعـة أم القـرى ، مركـز البحـــ العلمـي وإحيـاء الـتراث الإســلامي ، ط : 1 ،
- شرح الكانية في النحو ،للرضي ، بيروت :دار الكتـب ، ط : Y ، Y99 اهـ -
pl9va
- شرح المفصل ، لابن يعيش ، بيروت : عالم الكتب ، القاهرة : مكتبة المتبي .
- شرح المقدمة المزولية الكبير للشُلوبين ، درسه وحققه : د ـ تركي العتيبي ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط : ب ،
allyl arestar

- شعر إبراميم بن هرمة ، تُقيق : محمد نفاع ، وحسين عطوان ، دمشوّ : بجمع اللغة
العربية ، 1Y199 / /97919م.
- الشعر ( شرح الأبيات المشكلة الإعراب ) لأبي علي الفارسي ، تحقيق وشرح : د.

- شعـر النــابغة الجمــدي ، دمـشق : المكتـب الإسـلامي ؛ ط : ا ، 1 -

$$
\text { . } 197 \varepsilon
$$

- الـشعر والـشُراه ، لابـن قتيبـة ، تحقيـق : د ـ مفيـل قميحـة ، بـيروت : دار الكتـب
الحلمية ، ط : 1 ، 1 1 أهـ - ام .
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، للسلسيلي ، تحقيق : د . الشريف عبد الله البركاتي

$$
\text { ، مكة المكرمة : الفيصلية ، ط : } 1 \text { ، 7•عاهـ - } 7917 \text { ام . }
$$

- الصاحبي ، لابـن فـارس ، تحقيق : الـسيد أحمـل صـق ، التـاهرة : عيـسى البـابي
الحلبي وشركاه ، l9VVم.
- طبقات النحويين واللغوين ، لأبي بكر الزبيدي ، تحقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم،

$$
\text { مصر : دار المعارف ، ط : Y } 9 \text { ، } \text { ، }
$$

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار ، للشيخ عبـد الـرحمن الجبرتي ، بـيروت : دار
البحيل، ط :
- الفـصول في العربيـة ، لابـن الـدهان ، حققـه : د . فـائز فـارس ، بـيروت : مؤسـسة
الرسالة ، إربد : دار الأمل ، ط : 1 ، 9•عاهـ - 9 \& ام .
- الكتاب ، لسيبويه ، تحقيق : عبد السلام هارون ، بيروت : عالم الكتب ، ط:
. pla^r-هـ -
- لسان العرب ، لابن منظور الأفريقي ، بيروت : دار صادر .
- غختصر في شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع ، لابـن خالويـه ، عـني بنـشره : ج •

براجشتراسر ، القاهرة : مكتبة المتنبي
*
العسد العاهر بمرث -

## إبحان أولي الألباب بشرح ما يتعلق بسمّ من الإعراب د．هـا بنت عبدالعزيز العسكر

－المسانل الشيرازيات ، لأبي علـي النارسي ، الريـاض ：كنوز إشبيليا ، ط： 1 ، ．هノそそ
－المسائل المشكلة المعرونة بـ（ البغداديات ）، لأبي علي الفارسي ، دراسة وتعقيق ：

－المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل ، تحقيق ：د．عحمد كامل بركات ، دمشق
－معاني القرآن ، للفراء ، بيروت ：عالم الكتب ، •19＾م．

－معجم المولفين ، لعمر رضا كحالة ، بيروت ：مكتبة المشنى
－معجـم المطبوعـات العريـة والمعربـة ، يوسـف سـركيس ، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، ． 1919 －－ه14ra
－مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب ، لابن هشام الأنصاري ، تعقيق ：عحمد عيي الدين عبد الـميد ، بيروت ：دار إحياء التراث العربي
－المفصل في علم العربية ، للزغشري ، بيروت ：دار الميل ، ط ：r
－المقتضب ، للمبرد ، تحقيق ：عحمد عبد الحالق عضيمة ، بيروت ：عالم الكتب ． －الملخص في ضبط توانين العربية ، لابن أبي الربيع ، تعقيق ودراسـة ：د ．علي

－نزهـة الألبـاء في طبــات الأدبـاء، ، لأبي البركـات الأنبـاري ، غعقيق ：د ．إبراهيم
 －هدية العارفين أسماء المولفين وآثار المصنفين ، لإسماعيل باشا البغدادي ، بيروت ：

- ممع الموامـع في شـرح جمـع الموامـع ، للسيوطي ، تحقيق : د ـ عبـد العـال سـالم
 pl9vo

