المجلد (1-1) - الملدد (1)

مجلة |الهلوم المربيةَ وإإنلسانيّة
محرم ^بعاهـ - أكتوبر רו • 「

## المحتويات

## صفحة

القسم العربي
أبوطالب المفضل بن سلمة "مكانته اللغوية وآراؤه واختياراته النحوية"
1 عبدالهّ بن عحمد بن جار اللّ النغيمشي.

جوابات ابن الحاجب النّحوية في أماليه عما أورِد على كافيته "دراسة غويّة ومنهجيّة" TV د. عبدالها بن عبدالعزيز الوقيت
"سَوَاء" دراسة في البنية والمُنى والإعراب
lir د. عحمد بن سليمان بن صالح الحزيّم

الإطالة التعويضية في اللغة العربية : دراسة صوتية صرفية معاصرة "قراءة الزهري
نوذجا"

17
د. علي سليمان الجوابرة
متاهة الأدب بين ثقافة السلطة وسلطة الثقافة فٍ القرن الرابع الهجري "الصولي في كتابه : (أخبار الراضي بالله والمتقي لهّ) أنموذجاً"
rrv
د. إبراهيم بن محمد أبانمي
البُعْد الحِجَاجي في قصيدة (الدمعة الخرساء) لإيليا أبي ماضي (ت ITVV اهـ rvr خلود بنت عبداللطيف الجوهر

القيم الخضارية والإنسانية في حوار جعفر بن أبي طالب "قراءة تاريخية حضارية" rır د. بسام بن عبدالعزيز الخراشي.

متابعة وتوجيه الملك عبدالعزيز لرجاله وقادته في مرحلة التأسيس "دراسة في نماذج غختارة من رسائله" د.

هروب عاملات المنازل في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية (دراسةٌ في الجنرافيا الاقتصادية) د. د. آمنة بنت عبدالرمن الأصقة . القسم الإنجليزي
وجهات نظر العاملين يف المجال الطبي والرعاية الصحية حول دور إتقان اللغة الإنجليزية في مكان العمل في المملكة العربية السعودية (ملخص عربي 10 د. عبدالعزيز بن فهد الفهيد

# جوابات ابن الحاجب النّحوية في أماليه عما أورِد على كافيته دراسة نحويّة ومنهجيّة 

د. عبدالله بن عبدالعزيز الوقيت

$$
\begin{gathered}
\text { الأستاذ المساعلد في قسم اللغة العربية وآداجا } ا \text { الغة العربية واللدراسات الاجتماعية } \\
\text { جامعة القصيم }
\end{gathered}
$$

ملخّصُ البحث. لفت نظري في أمالي ابن الحاجب جواباته فيها الدقيقة عما أُورد على كافيته، وقد رأيت جمع تلك الجوابات، ودراستها من خلال عرضها على أقوال النحويين، وعلى أقوال ابن الحاجب نفسه يف كتبه الأخرى، وبيان
 ضعغه، ومثله الجواب، وذلك وفق المباحث الآتية:
المبحث الأول: الإيرادات وجواباتها ـ (مناقشة غوية) .

الجوابات في بعض شروح الكافية - التقويع - الحاثقة .

## مقدمة

في أثناء قراءتي لأمالي ابن الحاجب ووقوين على الكتاب وجدته مليئاً بالمسائل النحوية المتعددة، والتي تحدّث عنها ابن الحاجب بعقلية جديدة، وحجج منطقية مؤصلة، وقد لفت نظري في الأمالي جواباته فيها عما أورد على كافيته ، ومحاولة مناقشة الإيراد الذي أورده معاصروه على بعض مسائل الكافية . وقد رأيتُ عرض تلك الإيرادات، ودراسة جواباته عنها والوقوف على آراء النحويين حولها، وبيان قوّتها من ضعفها . والذي دعاني إلى دراسة هذا الموضوع غير ما سبق أمران : أوّلهما : المنزلة العظيمة لكافية ابن الحاجب، وكون تلك الجو الجوابات تكون تصحيحاً وتأصيلاً لبعض ما أورد عليها . ثانيهما : إبراز المحاورات النّحوية التي دارت بين النحويين، وخاصة المبرزين، وابن الحاجب منهم، وجعلها في كتاب مستقلّ، خاصةً أن أكثر تلك الحوارات تصب في ضبط الحدود .
ويهدف هذا البحث إلى حصر تلك الجوابات في بحث مستقلّ، وبيان مدى قوتها من ضعفها، والتعرف على احتجاج النحويين لها، أو عليها خصوصاً، والوقوف على الحوارات النحوية المباشرة عموماً، والإشارة إلى بعض جوانبها النحينا الإيكابية

و العكس
هذا وقد وضعت خطة لهذا العمل، وجعلتها في مبحثين تسبقهما مقدمة وتههيد
وتتلوهما خاتّة على النّحو الآتي :

المقدّمة

أحدهما : ترجمة موجزة لابن الحاجب .
ثانيهما : نبذة بختصرة عن الكافية وعن الأمالي لابن الحاجب . المبحثُ الأوّل: الإيرادات وجواباتها مناقشة نحوية.
وقد جمعت في هذا المبحث الإيرادات النحوية وجواباتها، وقد بلغت (• (1) إيرادات، واعتراضات، ورتبتها حسب ورود مسائلها في الكافية، وعرضت مسائلها على شروح الكافية، وعلى أقوال النحويين، وسوف أحاول تسجيل الخلاف في مسألة الجواب بين النحويين -إن وجد - عحاولاً الوقوف على الأقوال في مسألتها ولته. المبحث الثاين: الدراسة، وفيها المطالب الآتية : المطلب الأوّل: أسباب الإيرادات . المرات المطلب الثاني : مصادرُ ابن الحاجب في جواباته . المطلب الثالث : تأثير الجوابات في بعض شروح الكافية . المطلب الرابع : التقويم .

الخاتمة
الفهارس
وفي الختام أرجو أن أكون قد وفّقت إلى ما ابتغيته من هذا العمل، ورجوته، ، وأدعو الهه أن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا امحمد وعلى آله وصحبه ألجمعين.

## التمهيد

أولاً: ترجمة موجزة لابن الحاجب
 المقرئ، الفقيه المالكي، الأصولي، النّحوي، المعروف بابن الحاجب، وأصوله تعود

إلى الأكراد؛ حيث يُنسب إلى (دَوين)، وهي قرية من قرى الأكراد(1)، وكان أبوه جندياً كردياً حاجباً للأمير عز الدين موسك الصّالاحيّ، واشتهر بهذا فسمّي ابنه بابن الحاجب، ولد في إحدى قرى الصعيد في مصر عام•OOV، وانتقل إلى القاهرة فطلب العلم بها صغيراً، حتى برّز في عدد من العلوى الحبد في منها منها القراءات والفقه وأصوله، والنحو، ومن أشهر شيوخه في القاهرة القاسم الشّاطبي (ث)، وأبو الفضل بهاء الدين

فيها عن بعض الإيرادات على كافيته (0).


 خروجه من السجن إلى القاهرة، واستقر بها، ودرّس بالمدرسة الفاضلية، وفي آخر أيامه انتقل إلى الإسكندرية، وبها توفي سنة TE 7 هـ 7 هـ. قال عنه ابن خلكان، وقد زامنه:"خالف النحاة في مواضع، وأورد عليهم إشكالات وإلزامات تبعد الإجابة عنها، وكان من أحسن خلق الله ذهنا""(N)
( ( ) معجم البلدان لياقوت (YN/T (Y (

. 0 ( $)$ (
( ( ) ترجته في معرفة القُراء الكبار
(0) أمالي ابن الحاجب (8)
( (



وقد تأثر بعلمه ونقل عنه كثير من النحويين المققين كابن مالك وغيره من جاء بعده، وكان له دور جلي في ضبط الحدود النحوية، والعناية بها. مؤلفاته:
صنف ابن الحاجب عدداً من المؤلفات الجيدة في بابها، فصنف في العربية والفقه والأصول والتاريخ، وغيرها، ومن أهمها : الأمالي، والكافية وشرحها، والشافية، والإيضاح في شرح المفصل، وجامع الأمهات، ومنتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، وختصره، وسردها موجود لدى دارسي كتبه، ومحققي آثاره . ثانياً: نبذة يسيرة عن كافية ابن الحاجب، وعن أماليه 1 - الكافية في النّحو لابن الحاجب:
ألف ابن الحاجب الكافيةَ في النحو، وبناها على الإيكاز والاختصار، ورغم هذا الإيماز والاختصار إلا أنها تعدّ من أعظم المؤلفات في النّحو العربي، وقد الند الانداع صيتها، وانتشر في كلّ البلدان الإسلامية، وقد أعجب بها كثير من العلماء في الأمصار الإسامية أيما إعجاب، حتى أصبحت كططّ أنظار جلّ النحويين، وقد كثرت الشروح
والتعليقات عليها، حتى تجاوزت مائة وخمسين شرحاً بالعربية، والتركية والفارسية .
 ونظمًا ، وإعرابًا، وتعليقاً، يقول كعقها :" إن الكافية هي المقدمة النحوية التي سطع نجمها، وذاع صيتها في القرن السابع الهجري، وغطّت على ولى غيرها من المختصرات النحوية" (9)

وقد عمد ابن الحاجب إلى جعل الكافية ختصراً كافياً، وأخرجه بصياغة جديدة
أهلته بأن يُّل مرحلة جديدة من مراحل التألئليف النحوي، تتميز بالمنهجية


 من إحدى وثلاثين سنة، مكا جعله يرابع بعض مسائلها، ويستمع إلى الإيرادات عليها، ويتمّم ذلك بشرحها، والإجابة عنها . ومن أبرز ميزات الكافية لابن الحاجب ضبطها للحبا للحدود، وإيجاز عبارتها فيه، ، وفي غيره من المسَائل النّحويّة.
r - أمالي ابن الحاجب :

حُقق الكتاب مرتين : أولاهما: : تعقيق الدكتور هادي حسن حمودة، والثانية :
تعيق شيخي الدكتور فخر صالح قدّارة.

وكتاب الأمالي كتابٌ جليلُ القدر عظيم الفائدة، قال عنه السيوطي :" وله
 مواضع من الْمفصّل ومواضع من كافيته وأثنُياء نثرية"(11). وقد درس الكتاب الأستاذ الدكتور فخر صالِ سليمان قدّارة دراسة جادّة ،


$$
\begin{aligned}
& \text {. ONT/T (1.) }
\end{aligned}
$$

قد ذكر الدّكتور قدّارة أنّ المصادر التي ترجمتْ لابن الحاجب أشارت إلى هذا

 وقد أملى ابن الحاجب أماليه ما بين سنةه • 7هـ وسنة 7 و 7 هـه في عدد من المدن الإسلامية، منها القاهرة ودمشق وغزة وبيت المقدس، وقد ذكر في بعضها مكان الإملاء وتاريخه.
وكتاب الأمالي ينقسم إلى ستة أقسام: القسم الأول: الأمالي على آيات من القرآن الكريم، والثاني : الأمالي على مواضع من كتاب المفصل للز الخشري، والثالث : الأمالي على بعض مسائل الخلاف بين النحويين، والرابع : الأمالي على الكافي الحافية لابن الحاجب، والخامس : الأمالي على أبيات من الشعر، والسادس : الأمالي المطلقة.
 قسم منها يقف لوحده مستقلاً، وذلك طبيعي لاختلاف طبيعة المادّة المعالجة في كلّ قسم") (1).
أمّا أماليه على الكافية، وهي التي أدرس جزءاً منها في هذا البحث، فقد بلغ الإملاءات عليها (9V) إملاء"، منها عشرة إملاءات هي موضوع هذا البحث ؛ وذلك

 فقال في معرض حديثه عن مؤلفات ابن الحاجب في مقدمة تحقيقه لرسالتين من رسائل
(६ (1) مقدمة تحيق د. هادي حسن همودة للأمالي 17/1 .

هادي حسن ممودة للكتاب // 1-9 1.

ابن الحاجب: "ولا أرى حاجة لإعادة ما ذكروا، إلا أن ثمةَ أوهاماً أكثرها متعلق بالأمالي، إذ سُمّي له كتبٌ هي جزء من أماليه، أو هي أماليه نغسها، وهي : 1 موجود في مكتبة الحرم المكي، والصواب كما ذكر طارق نجم في مقدمة تحقيقه للمؤنثات السماعية أنه الجزء الأول من الأمالي. Y - المفضَّل، ذكره بروكلمان باسم (إلى ابنه المفضل)، وأن منه نسخة في الأسكوريَال، قال طارق الجنابي: وعند مراجعة فهارس الأسكوريَال ظهر أن المخطوطة الأمالي.
r - المسائل الدمشقية، قال د. حسن عثمان: والصواب أنه تلك المسائل
والإملاءات التي سئل عنها ، وأملاها في دمشق "(1').
هذا بعضُ ما يتعلّق بأمالي ابن الحاجب مختصراً .

المبحثُ الأوّل: الإيرادات وجواباهِا دراسة نويّة
الإيراد الأوّل، وجوابه: حدّ الإعراب
ا - قال ابن الحاجب في حدّ الإعراب : "وهو ما اختلف آخره به ..."(IV). وقـال ممليـاً عنـد قولـه السّـابق : "... لـيس عنـدي اخـتالاف، هـو إعـراب البتـة ، وقولههم: إن ثَمَّ اختالافاً هو الإعراب، إنما هو نزاع في عبارة ...
(1 (1) رسالتان لابن الحاجب حققهما الزميل د. فريد الزامل السُّليم، وهما منشورتان في بجلة الدراسات اللغوية
 (IV) شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب

فأُورِد عليه أن قيل : عنينا بالاختلاف قبول الاسم الإعراب، فأجاب بأن قال : إذا قلت : زيدْ بكرْ، عمرْو خالـدْ معـدداً، فلتـكن هـنه الأسمـاء معربـاتٍ لأنهـا قابلـة،

 أو بالحروف فيما أُعرب بالحروف، فهو عبارة عنده عن نفس الحركاب الحرات، والحروف فيما أعرب بالحروف (19). وهو مذهب ابن خروف، والشلوبين، وإليه ذهب ابن مالك"(•)، ونسب إلى سيبويه والمققين، والإعراب على هذا لفظ لا معنى.
ويرى آخرون أنّ الإعراب هو نغس الاختلاف، ، وهو التغير الحاصل في آخر

 حيان (rv)، وعلى هذا فالإعراب عندهم معنى لا لفظ.
 .








وأما الإيراد الذي أورد على ابن الحاجب، وهو أن المتصود بالاختلاف هو
 معربة، وقابلة للإعراب، وعليه فلا يلزم من وجود القابل وجود المقبول على حد قوله.
ومع هذا الجواب من ابن الحاجب فإنه لا يرقى إلى التسليم بأن الإعراب لنظي ،


 لا ألفاظ، وتغير الحركة أمارة على الإعراب لا هي الإعراب نفراب نسه، أو هي آلة
الإعراب (r.).

وييضد هذا أن الإعراب ضد البناء، والبناء ليس نسسَ الحركات"(1).
الإيراد الثاين، وجوابه: حدّ المنعول به



 منها كلها معنى دلالتها على المعنى المذكور فيها، فإذا قيل مثل ذلك فيلك فالمعنى هو ما دا دلّ
. انظر: الارتشاف (Y (Y )


( (


على أنه وقع عليه فعل الفاعل، وإذا قيل : ما نُسِبَ إليه في حدّ الفاعل فمعناه ما دلّ على أنه الذي نُسِب إليه الفعل، وإذا كان كذلك فليس (زيد) في قولك : زيد ضربته موضوعاً دالاً لما وقع عليه الفعل، وإنا وضع دالاً لما يكاكم عليه..."(r). خلاصة الإيراد الذي أورد على ابن الحاجب في حدّه
 مفعولاً حقيقة من حيثُ كان زيد قد وقع عليه فعل الفاعل عقلاً، وليس بمفعولٍ اصطِلاحاً(گ) ، ما استمرّ مرفوعاًا.

هذا وقد أجاب ابنُ الحاجب عن هذا بما يأتي (r"):
 - أنّ (زيدٌ) لم يوضَع لوقوع الفعلِ عليه، وإنا وضع ليحكـم عليه، بمعنى أنه أصبح مسنداً إليه بكمم الموضع.

- أنّ الهاءَ في (ضربته) هي الموضوعة ليقع عليها فعل الفاعل .
 حدّ واحد بالنسبة إلى الفعل ، وإن تُوهّم ذلك . وواضحُ أن المورد قد جمع بين الصناعة والمعنى، وخلّط بينهما، وهناكُ فرقُ جلي بينهما، خاصة إذا كان الحديث عن الحدود؛ إذ مراعاة الصنعة في الحدود أكثر

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

( $V$ ( $V$ ( $/ 1$ ( اللباب في علل البناء والإعراب
( انظر : أمالي ابن الحاجب

من مراعاة المعنى ؛ لأن ضبط القواعد صناعة، وليس معنى" (rV)، والدليل على هذا أن بعض النحويين قد حدّ المفعول به بما يبعده عن المعنى (^٪). على أن ابن الحاجب قد سبق إلى هذا الحدّ، فلم يكن من ابتكاراته(ra). وقد افترض هذا الإيراد في كتاب (جهود الشريف الجرجاني مع تحقيق كتابه (شرح الكافية)، وهو منسوب للشريف خطأ(ء)، وكأن مؤلفه لم يطلع عليه في أمالي ابن الحاجب، فهو يقول: "ولقائل أن يقول: التعريف المذكور منقوض بـ(زيد) في قولنا : زيدٌ ضربته؛ لأنه يصدق عليه التعريف المذكور مع أنه ليس بمعول به؛ ؛لأنه مبتدأ، ويمكن أن يجاب عنه بأنه مغعول من حيث المعنى، إلا أنه لم ينصبه، وإنما يلزم لو لم يعمل الفعل في ضميره ، أو في متعلقه"(٪६) الإيراد الثالث، وجوابه: حدّ عطف البيان

جاء في الأمالي لابن الحاجب قولُ الناسخ : "وقع في بعض نسخ المقدمة في حدّ عطف البيان قوله: تابع من ابلمامدة أوضح من متبوعه، فسُّل عن ذلك، فقال مملياً: هذا كان في النسخة الأولى، وأولى منه المذكور الآن في النسخ، وهو تابع غير صفة يوضّح متبوعه ، فقيل له : وماذا يرد على الأول؟ .
( انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف $9 / 1$ (rv)

( . 7 .
. يرى المققون أن هذا الكتاب هو نسخة للوافية (r (


فقال : يرد عليه مررت بهذا الرجل، فإنه تابع من الجامدة، وليس بعطف بيان،
 تقدير وروده متيسراً، فأردنا أن نذكر هذا ليندفع الوارد من أوّل الأمر"(ז؟ ).
 أن الإيراد الذي أورد على حدّه لعطف البيان كان في النسخة السابقة لكتابه الكافية .

الكافية الذين تعاقبوا على شرحها(گ\&).

ويتبين من هذا الاستدراك من ابن الحاجب مدى حرصه على التحسين والتعديل على كافيته، وأما المورد فلم يضف على الاندن المسالة شيئاً جديداً، غير أن للكافية نسختين ، والثانية نسخ للأولى، وملغية لها . الإيراد الرابع، وجوابه: حكم تقديم الخصور بـ(إلاّ) من فاعل أو مفعول
 أورد بعضُ الأصحاب اعتراضاً، وقال : هل يبيوز أن يقال : ما ضـرب إلا زيـلُ عمـراً ؟

 أرسلناهم بالبينات، والزبر..."(8).



$$
\text { شرهه } 199 \text {. }
$$

يذهبُ ابن الحاجب في جوابه للمعترض إلى أنه لا يموز تقديم الخصور بـــ(إلّا) مطلقاً، سواء كان فاعلاُ، أم معنولاً .
ومسألة الإيراد هذه وجدت الناي النحويين يختلفون فيها على ثلاثة أقوال :

 زيدٌ عمْراً .


الحصر على سننٍ واحد (84).

القولُ الثاني: التفصيل، وهو أنه لا يكوز تقديم المصور بها إذا كان فان فاعلاً، ،
وييوز إذا كان مفعولاً، وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري (.0).

وهو قول الكسائي(01)
وحجته ظهور المعنى مـ (إلاّ)، والتوسع مـع ظهور المننى في المسالة أولى من
التضييق (r)
ومن خلال العرض السابق يتضح أنّ هذا الإيراد الذي أورده المعترض لا يتجه


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

$$
\begin{aligned}
& \text {. تمهيد القواعد \&/Or) }
\end{aligned}
$$

مستنداً إلى مذهبه في المسألة ، وهو منع التقديم مطلقاً، ولم أره خالف رأيه هذا في كتبه
الأخرى، وإن خالفه عددٌ من شراح كافيته فيه (or).


 وأخرت (عمراً) انعكس ذلك المعنى ، وفيـه النظر المتقـدّم علـى الشـيخ ؛ لأنه لـو قدّم
 وهذا الكلام مع النظر هـو كلام مؤلف شرح الكافية المنسوب خطأ للشـو الجرجاني (00)
على أن ابن الحاجب لا يمنع المثال الذي أورده المعترض مطلقـاً، وإنـا في المسألة
 بغيره من المعاني كمـا سيأتي، في حين أراه يميز المثال المورد عليه، ولمـي ولمـن بصورتين كختلفتين:

الأولى: يميزه على تقدير عامل حذذف، فيكون (ضرب) في المثال الموردَد عليه للظاهر من المعمولات، وأمّا المعنول فيقدّر له فعلٌ آخر يدلّ عليه المذكور ، يقـول ابـن

$$
\begin{aligned}
& \text { (or) انظر: منهاج الطالب إلى تحيق كافية ابن الحاجب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (00) ينظر : شرح الكافية المنسوب خطأ للشريف الجرجاني }
\end{aligned}
$$

(7) وهذا ظاهر من خلال حديثه عن المسألة في شرحه للوافية . ينظر : شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب





فيتبيَّن ما سبق أنّ الإلبـاس بـين المعاني هـو علـة المنع لـدى ابــ ابـن الحاجـب، فهـو
داخلٌ في المعاني، بخلاف الإيراد على الحدود فأغلبها تخص الصّنعة. هـذا ولـو كـان إيراد المـتـرض حـول مسـألة ليست حـلّ خـلاف لكـان أولى مـن الإيراد على محلّ الخلاف بين الفرق النحوية . الإيراد الخامسُ، وجوابه: حدّ النعت
قال ملياً على قوله في باب النعت : تابع يدل على معنى في متبوعه من غير تقييد".
قال : "احترز بقوله : من غير تقييد عن الحال، فإن الحال مقيدة والصفة مطلقة،
 فلتكن كالصفة، وأجاب بأن قال : إما أُتِي بقوله : من غير تقييد، على سبيل التبيين لا
 هيئة الفاعل أو المغعول لوردت الصغة، ، إذن نقول في الصفة : من غير تقييد، فتخرج

. orr-orr/r/rer (or)


الصّفة والحال متفتتان معنى" مفترقتان إعراباً، وفي الحدّ تخرج الحال لكون الصفة
 دائماً، وهذا الفرق البيّن بينهما يجعل في قول ابن الحاجب : من غير تقييد نظراً؛ إذ لا معنى لذكره في الحدّ، وهو وجه اعتراض المعترض على الحدّ الحّ من أنه إذا كان يفرق بين الحال والنعت أن الحال مقيدة المعنى، والنعت مطلقُ المعنى، فإن هنا وناكِ حالِّلاً مطلقةً، وهي الحال المؤكدة ؛ إذ هي ملازمة لصاحبها، فرجع ابن الحاجب إلى قوله: : تابع، وبه
تخرج الحال بنوعيها، فيكون قوله : من غير تقييد لا معنى له في الحدّ(م(7).

والغريب أن جواب ابن الحاجب هنا يخالف ما ذكره في شرحه للمغصّل من أن
قوله من غير تقييد المقصود منه إخراج الحال(1").

 نو : زيدٌ أبوك عطوفاً ؛ فإن (عـطوفاً) يدلّ على معنى في متبوعـه مطلْقَـاً ؛ لأنها تفيد الثبوت والاستمرار فلو ترك الاحتراز من الحال لكان أولى ؛ لأنها غير داخلة"((Tانـ) الإيراد السّادسُ، وجوابه: حدّ النعت
 متبوعه، أَوْرَدَ عليه بعضُ الأصحاب: : جاء القوم كلُّهم، متوهماً أنّ (كلهم) لما لما كان تأكيداً أنه دال على معنى في المتبوع، وهم الاصح القوم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (7.) (7) ينظر: منهاج الطالب إلى تحقيق كافية ابن الحاجب }
\end{aligned}
$$

فقال ملياً: إن كان (كلُّم) دالاً على معنى في المتبوع فليكن قولك : جاء زيد زيدٌ دالاً على معنى في المتبوع.
وليس دالاً على معنى المتبوع، وبيانه: أن التومّم الني رُّفِعَ بزيد الثاني ليس


 المتبوع، وكذلك قولنا: جاء القوم كلهم ، لم يأت المتكلم بلفظ (كلهم) إلا رافعاً بلا بها التوهم عن السامع ليلا يُقدَّرَّ أن بعضهم جاء، ، فليس في المتوبع الذي هم القوم احتمالٌ

اعترض المورد على ابن الحاجب حدّه النعت بما ذكر أعلاه، فتوهم أن التوكيد

 كالُهم يدلّ على الشمول الذي يفي القوم" (18).
وقد ساق ابن جماعة هذا الإيراد أيضاً، واعتذر لابن الحاجب بقوله في آخر الحد: مطلقً( (70).
وكان الأولى بصاحب هذا الإيراد أن يورد عليه عدم ذكره النعت السببي في
الحدّ، والني آخذه عليه الرضي (Tآ).

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (70) انظر : شرح كافية ابن الحاجب . } 1 \text { (7) }
\end{aligned}
$$

واستدركه عليه ابن مالك في حدّه للنعت (TV)، وسلّم بهذا الحدّ على إطلاقه
صاحب مغتاح الرّاغب (¹).

ومعلومٌ أنّ التوكيد يُؤتى به لرفع توهّم ججاز (79)، لا ليدلّ على معنى زائد في
متبوعة إلا عند بعض النحوبين في التوكيد المفيد للإحاطة، كما ذكر الرضي . ويمكن أن يلتقي هذا الحدُّ مع بدل الاشتمال ؛ لأنّ النّحويين يرون أنه دال على الِّى

معنى في متبوعه(••)، وقد يحصل الفرق بينهما بالاشتقاق .
الإيراد السّابع، وجوابه: مسوّغات الابتداء بالنّكرة
قال الكاتـب : "قال محلياً علـى المقدمـة بجيباً عـن سـؤال ورد إليـه بالقـاهرة سـنة خمسس عشـرة وسـتمائة : اعـترض بعـض الأصـحاب علـيَّ فيمـا وقـع في المقدمـة الـتي أنشأتها من ذكر مواضع الابتداء بالنكرة، وقال : قد بقي علـيكم مثل قولـه : تــرة خـير من جرادة، فقلت: إنما جاز هذا على أحد وجهين كاهمما مـذكور، الأول هـو الظاهر على أنه غير ختص بتمرة مميزة، فكان فيه معنى العموم، كما في لا رجل أفضل منـك ، وذلك من وجهين : أحدهما : أنه لما فَضُل واحد من جنس على واحد مـن جـنس عُلِـم أنه لا خصو صية لمفرد منه على مفرد ؛ لأنه يفهم أنّ الأفضلية إنــا وقــتْ باعتبـار كونـه من ذلك القبيل...الوجه الثاني : أن يكـون قـولهه: تـمرةٌ خـيرٌ مـن جـرادة، على معنىى الإخبار عن اللفظ، كأنك قلت : لفظُ تمرة مدلولها كذلك..."(اv).
(TV)
(TA) انظر: مصباح الراغب MV (7V)
(79) انظر شرح الكافية الشافية (79r) 11 (79r
. انظر : توضيح المقاصد V (V.)
(VI)

استدرك على ابن الحاجب أحدُ المعترضين له بالمثال المذكور في الإمـلاء أعـالاه في
مسألة مسوغات الابتداء بالنكرة .
وقد رأى ابـن الحاجـب أن مـا ذكره المعـترض داخـلٌ في إحـدى صـور مسـوّغات
الابتداء بـالنكرة ؛ لكـون أكثر مواضـعها مبنيـة علمى إطـالق الكـلام فيهـا تسـاحاً بحكـم حصـول الفائـدة، وحصـر تلـك المواضـع يخضـع لتفصـيلات، مردُّهـا جميعـاً حصـول الإفـادة، ودور النحـويّ ينحصـر في بيـان حصـول الفائـدة، وأسـباب تصـحيح الابتـداء بالننكرة في ذلك الموضـع ؛ وبعـض التفصـيلات التصـحيحية للابتداء بـالنكرة قـد تَخِيـبُ أمثلتها أحياناً ؛ وهذا المثال مما غاب عن المعترض جهتـه، وقـد أوضـح ابـن الحاجـب أن هذا المثال المذكور داخلٌ في أحد أمرين (Vr) : أحدهما : ما فيه مـن معنـى العمـوم ؛ لكـون (تـرة) في المثال غير بختصـة بتمـرة معيّنة ، وكون التمر جنساً، والجراد جنساً آخر. والثاني : جاء على معنى الإخبار عن اللفظ، فكأنك قلت : لفظ تمرة، أو مدلول تمرة كذلك.
ثم قال : "فيكون المصحّح للابتداء كونه معرفة" في التقديرين جميعاً"(Vr). وقد عدّد ابن الحاجب في كافيته مسوغات الابتداء بالنكرة، وجعلها على النحو

1
طالب علمِ زارنا.
Y - ما سبق بنغي، أو استغهام، مثل : أرجُلٌ عندكم؟ ما ضيف قادم .
. O9Y-0NY/Yيه (VY) . أمالي ابن الحاجب (Vr)
r - ما أوّل بأنه فاعل ، مثل : شرٌّ أهرّ ذا ناب (VE).
を - تقدّم الخبر، وهو ظرفٌ، أو جارّ وبجرور؛ مثل : في البيت دراهمٌ .
0

$$
7 \text { - ما دلَّعلى العمُوم، مثل : كُلٌّ يُوت (vo).. }
$$

وقد ركزَّ النحويون على أنه لا يبجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدْ، وقد حاولوا
حصر مواضع إفادة النكرة المسوّغة للابتداء بها ، وذلك في أمور عدّة (V).

ورُوِي عن ابن الدّهان قوله: "إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أيّ نكرة شئت..."(vv).
قال محمد بن أحمد بن داود اليمنيّ : "وما أحسن ما قال"(VA).
وهذا نفسه قول ابن السّراج عندما قال : "والمعوّل في هذا الباب وغيره على الفائدة"(va) .

هذا ولم يشترط سيبويه والمتقدِّمون جلواز الابتداء بالنّكرة إلاَّ حصول الفائدة، وقال جمـعٌ من المقّقين كابن هشام والمراديّ: إنّ مرجع المسوّغات إلى التّعميم والتّخصيص (•)


 للسهيلي 10 .

 . الأصول في النحو لابن السراج (Vq)


ورأى المتأخّرون أنّه ليس كلّ واحٍٍ يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتّبّوها فمن

 هذه المسوّغات هو حصول الفائدة التي اعتمدها المتقدمون، وعولوا نص على ذلك ابن السراج آنغاً، وقال أيضاً: "إنا امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المضة
 حصر تلك المسوغات في عشرة أمور (10).


 الإيراد الثّامن، وجوابها: حــدّ المععولِ فيه


 نتعرّضْ له" "(N).
. 11 (^ヶ)
( ينظر : توضيح المقاصد والمسالك / (
( الأصول في النحو لابن السراج / ( 1 ( 1 (

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أمالي ابن الحاجب ( } \mathrm{l} \text { ( }
\end{aligned}
$$

يريد المورِد على ابن الحاجب في حدّه للمفعول فيه أن يعترض هذا الحدّ ويـدخل الخنلل فيه في نــو قـولهمَ: ضـرِبَ يـومُ الجممعـة ؛ لأنّ (يـوم) الآن نائـب فاعـل مرفـوع، وكيف تحدّ المفعول فيه بما ذكرت، ونحو هذا ليس داخلا فيه، هذا خُلاصةٌ الإيراد . وقـد أجابـه ابـن الحاجـب بمـا ذكـره مـن أنّ مـا تـذكره إعـرابٌ، وأنـا قـد حـددت المفعول فيه بما وقع فيه الفعل، وهو الحدث، وأما الإعراب فمن وجه آخر لم أتعرض

وواضـحٌ أن المعـترض خلّطط في هـذا بـين الإعـراب والمعنـى، وابـن الحاجـب لم يتطرق في حدّه للمفعول فيه إلى الإعراب، وإنما كان حديثه منصباً حـول وقـوع الحـدث في هذا الظرف، أعني المفعول فيه دون تطرق إلى الإعراب . فحدُّ ابن الحاجب للمفعول فيه غير مدخول، ولم أقف على مـن اعترضـه بمثل هذا ، أو أشـار إليـه مـن شـرح كافيته، ، واطّلعـت عليـه، أو مـن تعـرض لهـذا الحـدّ مـن النحويين.
بل قد اعتمده أصحاب المؤلّفات الخاصّة بالتعريغات(^1) ، و كذا استـفاد مـن هـذا
الحدّ عددٌ من النّحويّين، ودوّنوه في مؤلّفاتهـم (19) .
علـى أنـي أرى أن أَنْصَـنَ مـن اسـتعمله ابـنُ القـوّاس في شـرحه لألفيّـة ابـنِ مُعْطي (9) ؛ وذلك لأنه لم يقف مـن ابن الحاجـب إلا موقف الإعجـاب ، بخـلاف ابـن مالك وأبي حيّان.
( 1 ( 1 )

$$
\text { التعاريف ا ابَ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلومץ/\& آ } 1 \text {. . }
$$


المساعد


## الإيرادُ التّاسِع، وجوابه: تنوين (غير) متحتَّنًأ عنها


فقال بعض جماعته: أييوز غيرُ، أو غيرّ بالتنوين؟





 وسواءُ حكمه كذا، وإن كانت متصرفة أعربته لا غير، وإن كان مبنياً حُكِي كالأفـال والخروف"(4)
تحدّث ابن الحاجب عن حكم كلمة (غير)، وجعلها متحدثاً عنها، فاعترضه أحدهم بضبطها مستفهما .
فأسهب ابن الحاجب في جواب هذه المسألة، وفصّلها في إملائه السابقى ، فجوّز

 المتكلم على حسب ما أورده دون تنيير إعرابي، أو نوهوه (4).

الإيرادُ العاشر، وجوابه: في معاني اللّام





 الاستعلاء، و(اللام) تفيد الملك والاستحقاق، ولازم ذلك أن معنى الملك ينطبق على المى الغالب وهم المسلمون ، ومعنى الاستعلاء ينطبق على المغلـوب وهـم الكغــار ، فالغلبـة نفع، والمغلوب وقع عليه الضّر، ومثله : نصحت لزيد على خالد، وهذا منطق. وخلاصَة الإيراد أن ابن الحاجب ذكر أن مـن معـاني (الـلام) معنى (عَنْ)، ولم
يذكر أنّها بمعنى (على).
 والاستعلاء داخلُ في هذا المُنى ، فلا حاجة لأن يذكر أن (اللام) بمعنى (على)، وهـنا
 معها دون التصريح به، ومتضمّنة له. قـال ابـن الحاجـب في الكافيـة متحـدّثاً عـن معنـى اللام : "واللّام للاختصـاصن ،
 فهذه معاني اللام عند ابن الحاجب في كافيته، ولم يذكر من بينها أنها بمعنى (على) .

وابن الحاجب لم يذكر هذا المُنى لها في شرح الوافية نظْم الكافية (90)؛ لأن مـا
ذكره في الأمالي جواباً على هذا الإيراد هو رأيه في المسألة . هذا ويف المسألة خلاف على قولين :










$$
\text { (r • (1) أدب الكاتب } 110 \text {. (تقيق د. الدالي، مؤسسة الرسالة) . }
$$



$$
\begin{aligned}
& \text {. rvo الجمل (9v) } \\
& \text {. النحل \& (9 } \\
& \text { (99) }
\end{aligned}
$$

ويندرج تحت هذا القول من يرى أن الحروف لا يقوم بعضها مقام بعض (T•1). قال ابن تيمية -رحمه الله - وهو ممن يمنع تناوب الحروف : "والعرب تُضْمِّن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلِط من جعل بعض الحروف تقوم مقام ( $1 \cdot v$ ) " بعض "
والراجحُ أن (اللام) تأتي بعغنى (على)، وهو أسلم من تأويل مـا ورد من ذلك على التضمين ؛ لأن الحرف أضعف من الفعل ، وتضمينه لمعنى غـيره أولى مـن تضـمين الفعل الذي هو أقوى منه.

## المبحثُ الثّالي: الدراسة

المطلبُ الأوّل: أسباب الإيرادات
السببُ الأوّل: توهّم اللَّبس في عبارة الكافية، ومن ذلك :
-ما جاء في حدّ الإعراب من قوله : "هو ما اختلف آخره..." ؛ إذ تُوهِم هذه العبارة أنه يوافق القائلين بأن الإعراب هو اختلاف الآخر، فبدأ يوضح الفرق في أماليه بين قوله وقولههم، ومن هنا جاء المورد بقوله: عنينا بالاختلاف قبول الاسم الإعراب بعد ما نتى ابن الحاجب وجود الاختلاف (^•1). حيثُ دفع ابنُ الحاجب كونَ الإعراب اختلافاً، وأنكر وجود الاختلاف بمعناه الحقيقي، وأُورِد عليه المورد بأن الاختلاف هو قبول الاسم الإعراب، وهذا الإيراد سببه الاختلاف بين النحويين في حدّ الإعراب، فكلّ فريق يريد أن يحتجّ لمذهبه،


ويدفع حجَّة غيره، ومن هنا جاء هذا الإيراد ليوضتح المراد بالاختلاف في تعريف أصحاب المذهب المخالف، و كذلك مسألة جوابه عن إيراد أحدهم عليه في مسوّغات

الابتداء بالنّكرة
السّبب الثاين: اختلاف نسخ المقدمة الكافية :
وذلك ظاهر عندما أورد عليه بعضهم في حدّه لحَطف البيان بقوله: هو : تابع
من الجامدة أوضتح من متبوعه .
فسُئل عن قوله هذا، فقال : " هذا كان في النّسحة الأولى، وأولى منه المذكور الآن في النّستخ، وهو تابع غير صغة يوضح متبوعه"(9•")، فلوجود هذا الاختلاف بين النسخة الأولى، والنسخ الأخيرة لما وجد هذا الإيراد، وهذا يدلّ على أن ابن الحاجب كان قد عدّل على نسخة الكافية، ولم يطّلع المورد على الأخيرة منها . الثالث: شبه الاضطراب في بعض الحدود، والزيادة فيها ، وذلك ظاهر السبب في الآتي :
عندما حدّ ابن الحاجب النعت ختمه بقوله : من غير تقييد، فكان هذا سبباً في الإيراد الذي أورد عليه، وهو أن الحال داخلة في هذا الحدّ، ثم ذهب يبين أن قوله: من غير تقييد، فقط لزيادة المعنى، و كان الأولى به تجنبه، يقول الرضي : "قد خرج الحالُ عن الحدّ بتوله: تابع..."(11)، ويقول السيّد :"وفي التحقيق أنها قد خرجت (يعني الحال) من قوله: بإعراب سابقه، إذ لا يلزم أن يكون إعرابها كإعراب سابقها، وإن

اتغق ذلك في بعض الأحوال فليس لازماً، وأيضاً لو لم تكن قد خرجت من قبل للزمت الحال المؤكدة..."(111) .
المطلب الثالي: مصادر ابن الحاجب في جواباته

- خزونه العقلي والمنطقي، والجدلي، وقد أثبت عحقق أمالي ابن الحاجب هذا الأمر فقال : "ابن الحاجب تناول في أماليه مسائل فقهية ولغويةً ومنطقية ..."(r"). وقال : "إلى جانب هذا كله فإنه في الأمالي تناول فلسفة النّحو والتعليل لكثير من ظواهره..." (IIr) .
وقال أيضًاً : "كان مغرماً بالعلل إلى حدّ الإغراق، ويرجع ذلك إلى تأثره الواضح بالفقه والمنطق ، وكان يعتمد عليها في إثبات آرائه ودعمها ، أو مناقشة آراء النحاة، وتأييدها ، أو نتضها..." (1\&). ومن أمثلة هذا التأثر بجواباته جوابه عن أن الاختلاف هو قبول الاسم الإعراب قائلا : "...لا يلزم من وجود القابل وجود المقبول"، ومثل للأسماء في بنائها في أثناء تعدادها ، وللإنسان وقبوله العلم، وليس عالماً في الغالب(110). -أئمة النّحو السابقون له، فقد كان يعود كثيراً إلى أقوالهم في جواباته التي أجاب بها عن بعض الإيرادات على كافيته، ومن ذلك عندما أجاب عن إيراد بعضهم

$$
\begin{aligned}
& \text {. MA ( } 111 \text { ( }
\end{aligned}
$$

( 110 ) ينظر : الإيراد الأول وجوابه (

عليه في مسالة الابتداء بالنكرة، فقد اعتمد في رذّ لهذا الإيراد على أقوال من سبقه(11).
المطلبُ الثالثُ: تأثير الجوابات في بعضِ شرّاح الكافية:
أولاً: ابن مـــالك :
تأتّز ابن مالك في جوابات ابن ابن الحاجب، وإن لم يصرح، كما هي عادته (11)، ، فقد جاء في شرح التسهيل في معرض اعتذاره عن التغير الحاصل في المعرب قوله : "أن ما صلح لمعنى، ولم يقم به لا يو يوف به حقيقة (1) ا')".
وهذا منىى قول ابن الحاجب في جوابه، ، ونصه: :" فأجاب بأن قال: إذا





 الكيلاني شارح الكافية، حيث شرع فيّ ذكر جوابه بنصّه على إيراد بعضهم على حدّه الإه

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

. KY६/19 ينظر: الوافي بالوفيات (IT.)

للإعراب، واستعان به في تقوية مذهبه في الحد المذكور(Irr(Ir)، على أنّ أكثر الشراح لم

$$
\begin{aligned}
& \text { يذكروا تأثرهم بجوابه عن الإيراد عليه حول حدّ الإعراب((٪) . } \\
& \text { ثانياً : رضيّ الدين الإستراباذي : }
\end{aligned}
$$

حيث ظهر تأثر الرضي بجوابات ابن الحاجب، ومن ذلك في معرض حديثه عن حدّ النعت، حيث يرى ابن الحاجب ألا يغهم المعنى الموجود في النعت من المنعوت، وقد استفاده الرضي منه من جوابه لمن اعترض حدّه للنعت(1r0). ومثل ذلك أيضاً عندما خرجت الحال عن الحدّ، فيقول الرضي متأثراً ببواب ابن الحاجب لمن اعترضه بأن الحال المؤكدة تدخل في الحد، يقول الرضي :"أقول : قد خرج الحال عن الحدّ بقوله: تابع..."(TIT)، وهو جوابه نفسه الذي أجاب به المورد عليه (ITV).
ومثل ذلك مسألة تقديم المصور بــــإلاّ) فقد تحدّث عنها ابن الحاجب في جوابه للمورد عليها، وقد استغاد الرضي منه ذلك، بل بعض لفظه هو بعض لفظ ابن الحاجب في تفصيلات المسألة(1ז1).



. أمالي ابن الحاجب ( ( 1 TV

ثالثاً: صاحب مفتاح الراغب، وهو محمد بن عز الدين :
قد تبين أثر جوابات ابن الحاجب في صاحب مصباح الراغب، ومن ذلك الك ألك أنه عندما ذهب إلى أن الحال خرجت عن حدّ ابن الحاجب للنعت بقوله : تابع، وهذا

رابعاً: شهاب الدّين الزوالي :

هذا من شراح الكافية أيضاً، ويُرى أثر تأثره بجوابات ابن الحاجب في كتابه

 في المسالة نفسها(1'1).
ومثله في المسألة نفسها الإمام حمزة بن يحى العلويّ ؛ حيثٌ أخذ من الجواب ما يدعم به قوله في المسألة ، وإن لم ينصّ على أنه استقاها من أمالي ابن الحاجب، الما ولما وذلك في كتابه الأزهار الصافية في شرح المقدّمة الكافية (بابا). خامساً: صاحب كتاب شرح الكافية المنسوب إلى الشريف الجرجاني : وذلك عندما نقل جوابه عن إيراد بعضهم عليه في باب المفعول به، حيث نقل هذا الشارحُ جواب ابن الحاجب كاملاً، ولكنه لم ينسبه (1)




(

سادساً: الردولي صاحب كتاب غاية التحقيق :
تأثر به الردولي في جوابه عن الإيراد الذي أورد عليه في باب الفاعل، وامتناع
تقديمه إلا مع (إلاّ)، حيثُ استعان بجواب ابن الحاجب لتحرير المسألة، وضبطها(عזا). وقد بان تأثير جوابات ابن الحاجب في شرحه لمسألة حدّ النعت، وإيراد المورد
عليه بأن يدخل فيه التوكيد الدال على الشّمول، وأنه دال على معنى في متبوعه؛ حيث نقل كلامه هذا، ودوّنه في كتابه سالف الذكر(ror).
سابعاً: صاحِب كتاب النّجم الثاقب المهدي صلاح بن علي الحسني :
تأثر به صاحب النجم الثاقب على كافية ابن الحاجب، حيث ذهب يذكر جوابه
عن الإيراد عليه حول حد الإعراب، حيث ذكر الجواب وشرحه للمقصود من الإعراب(آها).
وكما تأثر ببعض جواباته شراح الكافية أيضاً ظهر تأثيرها في النحويين من غير شراح الكافية، كابن هشام في قوله عندما نقل جوابه عن الإيراد الذي أورد عليه في حده للمغعول به( (1rv). وكذلك السيوطي في المسألة نغسها، وقد عرفه بتعريف ابن الحاجب له، ،
 وقد جاء أثر جواباته في الأخفش الصنعاني صاحب كتاب (نزهة الطرف في الجلارّ والمجرور والظرف) ، فذكر جواب ابن الحاجب على الإيراد الذي أورد عليه في

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y\& . ينظر : غاية التحقيق (شرح الكافية) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. Y انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى (I (I YV) }
\end{aligned}
$$

حدّ المفعول فيه، وتوهم المورد أن ابن الحاجب يعني بهذا الحدّ الصنعة والإعراب، ولهذا جاء اعتراضه، وبيّن الصنعاني أن المقصود بقوله في الحدّ: ما فعل فيه فعلٌ
مذكور هو المنعول في المعنى لا المفعول الإعرابي(+1).

والفنون، وذلك عندما جلب جوابه في معرض حديثه عن تعريف المفـول فيه عنـدما
 هذه إشارات تدلُّ على التأثير النحوي لجوابات ابن الحاجب فيمن جاء بعده، وتثبت ذلك التأثر. المطلبُ الرابعُ : التقويم
عددُ الإيرادات التي أوردت على ابن الحاجب على كافيته والتي أجاب عنها

 الحدود، وقد جعلت تقويمي لما دار في هذه الإيرادات، وفي جواباتها على قسمين: قسم دونت فيه المآخذ، وهي نوعان: مآخذ على ابن الحاجب، ومآخذ على المعترضين له. وجعلت القسم الثاني في المحاسن .

النوعُ الأول: مآخذ على ابن الحاجب، ومنها:
ابن الحاجب لم يوفق في إبعاد بعض حدوده عن الاضطراب، وإلا لسلم من بعض تلك الإيرادات، ومن ذلك :
1 أنه قد أُخِذ عليه في حدّه للنّعت عدم كونه مانعاً جامعاً، مع أن ابن الحاجب قد سبق بمن حدّ النعت، بما يدفع عنه هذا الإيراد لو اطلع عليه" (1٪).
r -أنه قد أورد على حدّ ابن الحاجب للمفعول به، مع أنه مسبوق بهذا الحد، ،
 اجتناب هذا الإيراد عند رسم الحدّ من ابن الحاجب. r - عندما حدّ ابن الحاجب النعت ختمه بقوله: من غير تقييد، وقد أورد عليه في هذا، فكان جوابه أن قوله : من غير تقييد، فقط لزيادة المعنى، وكان الأولى به تجنبه في الأصل ؛ إذ لا جمع ولا منع في ذكره، بل كان سبباً في الإيراد عليه كما مرّ انِّ،
 خرجت بقوله تابع، ولا حاجة إلى هذه الزيادة، وقد أخذ عليه الرصاص الي في في شرحه
乏 - ابن الحاجب رحمه الهه قد ناقض نفسه، وذلك عندما ذكر : مطلقاً، قاصداً بها إخراج الحال، فلما اعترضه المعترض بأن الحال المؤكدة تدخل في الحدّ الحدّ إذن،

$$
\begin{aligned}
& \text {. المفصل في علم العربية . ( } 7 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

ذكر أن ذكره لكلمة (مطلقاً) لِجرّد التبيين وليست من تتمة الحدّ، وقد نص في شرحه للمغصل على أنها ذكرت لإخراج الحال (180).

- -ضعف رأي ابن الحاجب في مسألة كون اللام لا تأتي بععنى (على)، إذ
. يظهر في مذهبه هذا التكلّف .
النوع الثاين: مآخذ على المعتزضين لابن الحاجب
ومن ذلك :
1 -ضعف بعض الإيرادات، ومنها: الإيراد المتعلق بحدّ النعت، وكون الحال داخلة فيه، مع أن الحدَّ صريح في إخراجها منه بعبارة : تابع، وقد أشار إلى ذلك ونك النحويون، كما سبق، وكذلك الإيراد حول حدّ المفعول به، ومثله المفعول فيه؛ ؛ ولضعف هذه الإيرادات فقد تناساها شارحو الكافية إلا ما قلّ، وقد أشرت إلى بعضه في معرض حديثي عن التأثر .「 「 -و كذلك الإيراد على مسألة عجيء اللام بمعنى (على) وضعفه ؛ وذلك لكونه في ظاهر المسألة، وليس في عمقها. ولعلّ ضعف هذه الإيرادات يعود إلى أنها قد تكون من صغار طلبة البة العلم، وأجدني أميل إلى هذا لأني لم أجد ذكراً لاسم أيٍِ من المعترضين، فقد الإيرادات من ذكر أصحابها الموردين لها، على أني وقفت على بعض من شرح
 الحاجب(184).



ثانياً: العاسن
لو لم يأت من ححاسن هذه الجوابات إلا فحص الحدود التي ذكرها ابن الحاجب، وتأصيلها لكفى، حيث تبيّن أنّ بعض الحدود لديه قد زاد فيها بما ليس منها. 1


r - r ب大ثاً تفصيلياً قل مثله عند غيره، وظهر من خلال ذلك بعض الفروق الدقيقة، وقد
 يفهمها فضلاً عمّن تنبه لها"(\$1) .
والحقُّ أن بحث ابن الحاجب في هي هنه المسألة كان مركزاً ودقيقاً، وهذا يعدّ من محاسن الإيرادات وجواباتها، وقد تأثر بجوابه عددٌ مُن شرح كافيته، ، كما سبق عرض ذلك (89) ".
( أشار ابن اللاجب إلى أنه انتهى من نسخ كتابه شر المقدمة سنة (IVV) الشرح في الأمالي سنة VIV V ا انظر : مقدمة شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب / / . ،، وأمالي ابن

$$
\text { الحاجب/\&/£ . } 1
$$

. ONN/T ( أمالي ابن الحاجب ( 1 (
(

## الحاتمة

ظهر لي من نتائج هذا البحث ما يأتي :
-بلغ عددُ الإيرادات على كافية ابن الحاجب •1 إيرادات، وغاتي الِيالب تلك الإيرادات كانت متعلقة بالحدود التي دوّنها ابن الحاجب في كافيتهن. -أنّ لهذه الإيرادات ولجواباتها الأثر الواضح في تصحيح انـي بعض الحدود وتأصيلها، وبيان ما يدخل فيها مّا يتنع. -خلو مسائل الإيرادات من الاستدلال بالأدلة السماعية إلاّ نادراً؛ وذلك لكون مسائل تلك الإيرادات عائدة في غالبها إلى العقل والمنطق . -اتّضح أن أسباب الإيرادات متعدّدة، فهي إما بسبب توهّم اللبس في عبارة الكافية، أو بسبب شبه الاضطرات في بعض الحدود، والزيادة اللفظية فيها . -تبيّن أن ابن الحاجب يعتمد في جواباته على الاعتراض له بمخزونه العقلي والعلمي، ويستند إليه، مع استئناسه في أحيان قليلة بأقوال السابقين. -ظهر أثر جوابات ابن الحاجب على بعض شرّاح كافيته جليّاً، وبان استنادهم عليها.

- تبيّن أن ابن الحاجب لم يوفّق في إبعاد بعض حدوده من الاضطراب، وإلا لسلم من بعض تلك الإيرادات.
- اتّضح أن بعض تلك الإيرادات ضعيف، ولم يعرف أصحابها . - من محاسن هذه الإيرادات إثارتها لبعض قضايا الحدود ؛ حيث تبيّن أنّ بعض الحدود قد زاد فيها ابن الحاجب بما ليس منها. - من محاسنها أيضاً الاستدراك على ابن الحاجب في كثير من المسائل، وقد سبق عرض بعضها تلك الاستدراكات .
$1 \cdot 0$


## ثبت المَـراجع

ابن النحوية وحاشيته على كافية ابن الحاجب، رسالة ماجستير تحقيق د. حسن عحمد أحمد، بإشراف الدكتور فتحي أحمد عليّ الدين ، جامعة أم القرى ، عام
9•عاءه ، 19^1 م.
[ヶ] أدب الكاتب. ابن قتيبة الدينوري، كتب هوامشه وقدم له الاستاذ علي فاعور،

$$
\text { دار الكتب العلمية (بيروت)، ط (1) ^• عاهـ - ا } 19 \wedge \wedge \text { ام. }
$$

[س] الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية، للمؤلف عبدالحميد مصطفى السيد . رتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلسي، تُقيق د. رجب عثمان،
 [0] الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج، تحقيق د. عبد الخسين
 إعراب القرآن. أبو جعفر النحاس، تحقيق د. زهير غازي زاهد، عاهِ عالم الكتب، ط (Y)
[V] أمالي ابن الحاجب. أبو عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق د. فخر صالح قدارة،

[10] الأمالي النحوية لابن الحاجب، (أمالي القرآن الكريم) . تحقيق د. هادي حسن حمّودة، مكتبة النهضة، عالم الكتب، 0 • عاهـ اهـ .
[9] إملاء ما من به الرحمن من وجوه القراءات والقرآن المسمى التبيان في إعراب
 [• [] الإنصاف في مسائل الخلاف. أبو البركات الأنباري، تحقيق الشيخ حمد كيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، V• \& اهـ/ ا9AV ام.
[1ا] الإيضاح العضدي. أبو علي الفارسي، تُقيق د. حسن شاذلي فرهود، دار

[٪ [1] الإيضاح في شرح المفصل. أبو عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق د. موسى بناي
العليلي، دار إحياء التراث الإسلامي(العراق).
[س1] بغية الطالب وزلفة الراغب لمعرفة معاني كافية ابن الحاجب، لمحمد بن أحمد بن أمير المؤمنين الحسن بن داود اليمني، تحقيق أحد طلبة الماجستير، وهو خالد بالد بن

زويد العطري السلمي في جامعة أم القرى في العام الجامعي
[^1] [ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين السيوطي : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، صيدا - بيروت.
[10] التحفة، نقد وتعليق على كافية ابن الحاجب، أملاه العلامة جمال الدين بن مالك؛ جمعه ابن جماعة، حققه د. أحمد المصباحي، بإشراف الدكتور

[7 1] التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. أبو حيان الأندلسي، تحقيق د. حسن

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. عحمد بن عبداله بن مالك، تحقيق د. محمد

[1A] التصريح على التوضيح. خالد الأزهري، تحيق تحمد باسل عيون السود، دار
[19] التعريفات. علي بن محمد الجرجاني، تحقيق الأستاذ عبد الحكيم القاضي، دار



 السلام للطباعة والنشر ، ط (1) (1) اهـ


 عالم الكتب، ط(1) • اعاهـ، •199 م.
[Yع] الجنى الداني في حروف المعاني. الحسن المرادي، تحقيق د. فخر الدين قباوة

 ماجستير في جامعة أم القرى بإشراف الأستاذ الدكتور سعد بن اين حمدان
[Y] الخصائص. أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية. [YV] رسالتان لابن الحاجب، إحداهما في (لو) والأخرى في لفظ (العشر) حققهما




 و د. عحمد المختون، دار هجر للطباعة والنشر، ط(1) • ؟ ا هـ.
[•" أ -القسم الأول: درسه وحققه د. حسن بن حمد الحفظي. ب -القسم

الثاني : حققه د. يحيى بشير المصري، منشورات جامعة الإمام، ط( () . [آ[ شرح الكافية الشافية. محمد بن عبدالله بن مالك ، تحقيق د. عبد المنعم أحمد

[ץץ] شرح المقدمة الجزولية الكبير. أبو علي الشلوبين، تحقيق الأستاذ الدكتور تركي

[سץ] شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب. عثمان بن الحاجب، تحقيق د. جمال
 [६؟ شرح جمل الزجاجي. ابن عصفور الإشبيلي، تحقيق د. صاحب أبو جناح،

$$
\text { عالم الكتب (بيروت)، ط (1) 191٪ اهـ - } 999 \text { م. }
$$

[0 [0] شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين ححمد بن الحسن الاستراباذي، تحقيق
 [7ल] شرح قطر الندى وبل الصدى. ابن هشام الأنصاري، تحقيق طمد خير طعمة،
[rV] شرح الكافية للشريف الجرجاني، رسالة دكتوراه في جامعة الإمام حممد بن سعود الإسلامية للدكتور خليل العباس بإشراف الدكتور عبدالله المهوس للعام

$$
\text { الجامعي } 1 \text { اهـ . }
$$

[ [ ] شرح كافية ابن الحاجب، لابن جماعة، تحقيق د. محمد ححمد داود، دار المنار [هـ] شرح الکافية في النحو للعلامة منصور بن فلاح اليمني حميد الدين، بإشراف الأستاذ الدكتور حسسن سالم العميري، جامعة أم القرى .
1.9
［• ع］شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب، تحقيق د．موسى بناي العليلي، مطبعة

［٪］غاية التحقيق（شرح الكافية）لصفي الدين بن نصير الدين الردولي، رسالة دكتوراه أعدها الدكتور سعد سويف العنزي، بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد
 ．هになり／にな．
［ヶ६］الفصُول الخمسون．زين الدين ابن معطي، تحقيق د．محمود عممد الطناحي، عيسى البابي الحلبي وشركاه．
［＾£］فوات الوفيات．محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق د．إحسان عباس، دار الثقافة
بيروت.




［7 §］اللباب في علل البناء والإعراب．أبو البقاء العكبري، تحقيق د．عبد الإله نبهان،


المساعد على تسهيل الفوائد．بهاء الدّين ابن عقيل، تحقيق د．حمد كامل［EV］

[¿^] مصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجب المعروف بحاشية السيّد للعلامة محمد بن عز الدين المفتي الكبير، تحقيق د. عبداله حمود الشمام، مكتبة التراث

[9][ معجم البلدان . ياقوت الحموي :دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ

[0•0 معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم •^. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911 هـ). تُقيق: أ. د عمد إبراهيم - عبادة، مكتبة الآداب - القاهرة/ مصر، الطبعة: الأولى،
. r・を
[01] [0 [0 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لشمس الدين الذهبي . [0Y] معونة الطالب على الكافية في النحو لابن الحاجب، لعلي بن محمد بن هطيل،
تعيق د. علي قائد، رسالة ماجستير عام Y + . 「 م .
[or] مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ابن هشام الأنصاري، تحقيق د. مازن المبارك،

[0\& [0 المصل في علم العربية. جارالله الزخشري، تحتيق ودراسة د. فخر صالخ قدارة
[00] المتتصد في شرح الإيضاح. عبدالتاهر الجرجاني ت (2VIهـ)، تحقيق د. كاظم بحر المرجان، وزارة الثقافة والإعلام(العراق)، دار الرشيد للشُر 19^r م. [07] المقتضب. أبو العباس المبرد، تحقيق د. عحمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب.
[OV] منهاج الطالب إلى تحقيق كافية ابن الحاجب، لأحمد بن حمد الرصّاص من علماء القرن التاسع، رسالة دكتوراه أعدها الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله السالم عام 7 • ع اهـ في جامعة الإمام ححمد بن سعود الإسلامية .
 بإشراف الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي في العام اللجامعي .
[09] نتائج الفكر في النحو. أبو القاسم السهيلي، تحقيق د. ححمد إبراهيم البنا، دار الرياض للنشر والتوزيع. [•7] الوافي بالوفيات. خليل بن أيبك الصفدي، دار النشر فرانز شتايز -جمعية
[7] وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أحمد بن خلكان، تحقيق د. إحسان عباس،
دار صادر (بيروت).

# The Answers Of Ibn Alhajeb Towards The Raised Defects In His (Kafyah) Book 

Dr. Abdullah Bin Abdul-Aziz Al-Wegait

Qassim University


#### Abstract

What caught my attention are the accurate answers of Ibn Alhajeb in his (Kafyah) book. I decided to collect these answers to be studied by comparing them to the grammarians' opinions and Ibn Alhajeb himself in his other books in addition to clarify their beauty and impact on originating limits and other grammar issues during this presentation. It shall lead to clarify the strength and weakness of defects as well as his answers according to the following themes : - First one : Defects and their disproving (Grammatical discussion) . - Second one : The study which includes the following topics : Reasons of defects - Ibn Alhajeb Answers resources - His answers impact on some of his Kafyah explanations - Evaluation - Conclusion .


