# المملكة العربية السعودية <br> ورارة التعليهم جامحة القصيم <br> كلية اللفة العربية والدراساتات الاجتمـاعية ققسم اللفة العربية وآدابهـا 

# المسائل الخلافيـة بين البصريين والكوفيـين في آثثارالهُكبري هما لم يذكره ني كتاب التبـيـين 

رسالة مقدمة لاستكمـال متطلبـات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات اللفوية

> إعلداد الطالب:

$$
\begin{gathered}
\text { عمَّــار بن محملد الخضيـري r.r.rrus }
\end{gathered}
$$

$$
\begin{gathered}
\text { أ.د. علي بن إبراهرافـيم الســــود }
\end{gathered}
$$

المـام الجـامعي


## المقدّمـة

الحمد لله رب العالمين، والصالاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعل :

فلم يـزل الدارسـون مـن قـديم يُؤودّون شـيئا يسـيرا مـن حـقّ تـراثهم العلمـي الـذي خلّفـهـ
أسلافهم العلماء، يدرسونه وينقحونه ويشرحونه، وهو ما أثمر لأجله نتاجا علميا وازدهـارا فكريا ونضجا معرفيا، وهذا في جميع سبل العلم وفنونه .

ولاريـب أنّ علوم العربيـة لمـا الحـظّ الأعلى والقـدح المعلى مـن هـذا النتـاج الزاخحر، وعلـم النحو والصرف منهما هما أساسُ العربية وقِوامها وأكثر مصنفات العربية فيهما .

وقد كثُر في علم النحو والصرف تصانيفُ العلماء ورسائلهم منذ بدأته وجذوته ونشأت لإثر ذلك مدارسُ ومذاهب همَ وكان مـن أبرز المذاهب مذهبا البصرة والكوفة فظهر الخـلاف بـين المـذهبين بـاكرا، واشتلدّ عوده، ونما غرسـه شيئا فشيئًا حتى اكتمـل نضـجه في أوائل القـرن الرابع الهجري .

والخـلاف بين هذين المذهبين طريفٌ وبميل، ففي هذا الفنّ ـ فنّ الخـلاف ـ ندرك ونعلم أصول كلِّ مذهب وأسسه، ومدى صحة مايأتي به كل مذهب من أدلة وأقيسة .

وقد ألّف النحاة قديما في الخلاف بين البصريين والكوفيين، وأفردوا له كتبا خاصة ورسائل عدة كابن جعفر الدينوري وثعلب وابن كيسان وابن النحاس والرازي وأبي البركات الأنباري وأبي البقاء العكبري، وغيرهم مُن جاء بعدهم أيضا .

ومن أميز العلمـاء الذين ألفوا في الخلاف بين المذهبين وأوعبوا فيه ورصدوا أكثر المسائل الخلالفية مـا وصل إلينا مُصنّفه هو أبو البقاء العكبري فقد أفرد له كتاب سماه " التبيين عن مـذاهب النحـويين البصريين والكـوفيين "، لم يسـبقه مــا وصـل إلينـا غـير كتـاب أبي البركـات الأنباري " الإنصاف في مسائل الخلاف .

وقـد بقيتُ بعـد دراستي التمهيدية مـدّة أبحـثُ عن موضوع أسجله لنيل درجـة الماجستير حتى جاء تواصل مباركُ مع أستاذنا المكرّم أ.د. علي بن ابراهيم السعود ـ وفقه الله ـ فاقترح علي موضـوعا جيــاً يسـتحق أن يـدرس، وفكرتـه أن بُحمـع وتُـدرس المســائل الخلالافيـة الـتي ذكرهـا العكـبري في آثناره ومصنفاته النحويـة مـن غـير كتابـه التبيـين، لكي يكـون سِـدادا لما نقص من كتاب التبيين، فوافقت على هذا الموضوع مباشرة، فهو موضوع مُتع ومُهمّ، وأهميته تكمن بـأن كتـاب " التبيـين " مـن أبرز كتـب الخـلاف وأشـهرها، ولأنـه جـاء ناقصـا؛ فكـان لابـدّ أن يُوفّ بمسائل ذكرهـا العكبري في كتبه الأخرى مـن غـير كتـاب التبيـن، وذلك بممعهـا ودراستها، ثم تشرّفت بأن كان الأستاذ الدكتور عليّ بن ابراهيم السعود مشرفًا على رسالتي . جزاه الله عني خير الجزاء . .

## وهدفُ البحث وأهميته تبرز فيما يلي :

1/ أنّ العكبري عُني عنايةً بالغة بـالخلاف النحوي، وخاصّة في الخـلاف بين مـذهبي البصريين والكـوفيين، فقـد أفرد كتابًا خاصـا في الحـلاف بـين المـذهبين سمـاه " التبيـين عـن مـذاهب
البصريين والكوفيين ".

ץ / أن هذا البحث نرجو به أن يكون سِدادا لما نقص من كتاب " التبيين " الذي جاءنا غير مكتمـل، فجمع المسـائل الخلافيـة التي بـين الفـريقين هي محاولةٌ لخدمـة القـارئ والباحـث بتعويضه عما نقص من كتاب " التبيين " .

ץ/ دراسة الخـلاف النحوي بين البصريين والكوفيين فيها إظهار لمدى صحة وضعف آراء كل فريق، وفيهـا كشفٌ للطرق والأصول التي ينطلق منهـا كل مذهب، وعرضهـا على القـارئ والباحث .

ثم يعزّ ذلك أني لم أقف على دراسة علمية سابقة تناولت مسألة الخـلاف بين البصريين والكوفيين عند العكبري، ولم أقف إلاّ على بحوثٍ تتنـاول شخصيته النحوية وآراءه وأثره فيمن جاء بعده.
فمن البحوث التي تناولت منهج أبي البقاء العكبري في النحو والصرف :

- اختيـارات أبي البقـاء العكـبري النحويـة والصرفية في كتابيـه (الممتع، والنبيـين ) جمعـا
ودراسة لـ د. عبد الرممن المقبل .
- أبو البقاء العكبري وأثره في الدراسات النحوية لـ د. عحمد فؤاد علي الدين . - أبو البقاء العكبري صرفيا لـ د. بجيد خير الله الزاملي . وبعد جمعي مـادّة البحث باستخراج المسائل الحلالافية بين البصريين والكوفيين من كتب العكبري بادرتُ إلى قَسِم الرسالة إلى قسمين سبقهما تمهيد، وتلاهما خاتةة وفهارس : التمهيد : ويشتمل على مبحثين : المبحث الأول : العكبري، حياته وآثاره . المبحث الثاني : لغة في الخلاف النحوي، أسبابه والمصنفات فيه .

القسم الأول : مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين في آثار العكبري مما لم يذكره في التبيين، جمعًا ودراسة ، ويشتمل على فصلين : الفصل الأول : المسائل الخلافية النحوية الفصل الثاني : المسائل الخلافية الصرفية .

القسم الثاني : مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين عند العكبري ( دراسة منهجية). ويشتمل على همسة فصول :

الفصل الأول : منهجه في عرض الخلاف النحوي، ويشتمل على أربعة مباحث : المبحث الأول : منهجه في عرض الخنلاف .

المبحث الثاني: منهجه في التوثيق .
المبحث الثالث : منهجه في عرض الأدلة .
المبحث الرابع : منهجه في التزجيح .

الفصل الثاني : مصادره، ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : العلماء .
المبحث الثاني : الكتب .
الفصل الثالث : موقفه من الأصول النحوية، ويشتمل على أربعة مباحث : المبحث الأول : السماع .

المبحث الثاني : القياس .
المبحث الثالث : الإجماع
المبحث الرابع : أدلة أخرى .
الفصل الرابع : موقفه من الخلاف النحوي ومذهبه النحوي، ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : موقفه من البصريين .
المبحث الثاني : موقفه من الكوفيين .

المبحث الثالث : مذهبه النحوي .
الفصل الخامس : التقويم، ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول : السمات .
المبحث الثاني : المآخذ .

الخاتمـــــة : وفيها ذكرت أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، ثم ألحقتها بفهارس .

$$
\begin{aligned}
& \text {. فهرس الآيات القرآنية . } \\
& \text {. } \\
& \text {. فهرس الأبيات الشعرية . } \\
& \text {. فهرس أمثال العرب وأقواهمم . } \\
& \text {. فهرس المراجع والمصادر . } \\
& \text {. فهرس الموضوعات . }
\end{aligned}
$$

## وقد أخذت بالمنهجين الوصفي والتحليلي مع مراعاة الآتي:

- وضـع عنـوانٍ لكـل مسـألة، وأحـرصُ كثـيرا على أن أضـع عنوانـات (الإنصـاف) لأبي البركـات الأنبـاري، إذا كانـت المسـألة في كتابـه، خاصـة إن كانـت المسـألة الـتي أدرسـها مماثلـة للمسـألة التي في الإنصاف، وليسـت جزءا منهـا، وقد أخـالف أبـا البركات في نصّ العنوان إذا كان عنوان الإنصاف غامضا، أو ناقصًا غير شامل للمسألة التي أدرسها . - إيراد مسائل الحلاف حسب ترتيب ألفية ابن مالك . - تصدير المسألة بنصّ العكبري، ثم دراسة المسألة، ثم الترجيح . - الاعتماد على نصّ العكبري في دراسة المسـائل من كتـاب (اللبـاب)؛ لأنه أكثر كتبه ذكرا للخـلاف بعد التبيـين، ثح أذكر كتبه الأخرى إن لم تكن المسـألة في اللبـاب، إلا في حالـة واحـدة، وذلك إذا لم يستوف العكبري المسألة في اللبـاب، فأذكرهـا حـين ذلك مـن كتبه
الأخرى .
- أدرس المســألة إذا كانـت عنـد العكـبري بــن البصـريين والكـوفيين أو بــين البصـريين وبعـ الكوفيين، أو بين البصريين والكسائي أو الفراء من الكوفيين .
- التركيز على مسـائل الخـلاف التي نقلها أبوحيـان في التذكرة، والسيوطي في الأشباه والنظائر عـن كتـاب التبيـين للعكـبري، كـي يُسـدّ بــا نقـص الكتـاب، ومـن أجـل ذلـك قـام هـذا
- أذكر في دراسة المسألة الأدلة والحجج بين الفريقين مـا لم يذكره العكبري في نصه، حتى لا تطول دراسة المسألة .
- لا أحيـل إلى كتـب العكبري في الحاشـية في دراسـة المسـألة، لـئلا أكثر مـن وضع الحواشي، فذكرها في مقدمة المسألة كافٍ .
- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريء، وذلك بذكر السورة ورقم الآية، معتمدا في ذلك على مصحف المدينة .
- نسبة القراءات الواردة إلى أصحابها وتوثيقها من كتب القراءات المعتمدة . - تخريج الأحاديث الشريفة من كتب السنة المعتمدة . - نسبة الأبيات إلى قائليها، وإرجاعها إلى أهم مصادرها، مع ضبطها بالشكل . - توثيق الأمنال وأقوال العرب من مظاها، ككتب الأمثال والمعاجم اللغوية المختلفة . تَ بعـُ، فإني أحمـُ الله كثير الحمـد، وأشكره عظيم الشكر على مـا أتمّ به عليّ مـن الفراغ من الرسالة، وما توصلت به على ختمها من تيسير وتسهيل منه تعالى، فله الفضل أولا وآخرا وظاهراً وباطناً.

وين الأخـير فـإين أتوجّه بالشـكر العظيم والـدعاء الجزيـل لأسـتاذنا المكرّم أ.د. علـي بـن ابراهيم السعود، مشرف الرسالة، على مـا أفاض به عليّ مـن علمـه ومعروفه وكريم خلقه، فقـد كـان نعـم المعين والناصـح، فقـد صـبر عليّ كثيرا، وكـان صـدره عليّ أوسعَ صـدر، وخلقـه معي أجمل خلق، ومعروفه عليّ أحسنَ معروف، أسبغ عليّ من وافر علمه وأرشدني بجميل نصحه، وقوّم أود البحث بسديد رأيه، رعاه أتمّ رعاية، وسقاه أحسن سقاية حتى استوى على سوقه،

وإني لأعجز عـن ردّ بعض فضـول شـيخنا وأستاذنا، فلـه مـني الشـكر والعرفـان والثنـاء الكثير - والدعاء الوافر الجزيل إلى يوم الدين

كمـا أشــكر والِـديّ الكـريمين ابلحليلـين، فقـد شـجعاني حـتى تشـجّعت، وصـبّرالي حـتى
تصبّرت، ولم يألوا جهدا في إعانتي والدعاء لي ليلهم ونهارهم، فجزاهم ربي عني خيرا وافرا . ولـن أنسـى زوجـتي المباركـة الـتي أعـانتي، فـدفعتني لإتمـام الرسـالة، وطوّعـت كـل صـعب
لإ كمالها، فجزاها الله عني خيرا كثيرا.

والشكر موصول أيضًا إلى أستاذيّ المناقِشَين اللذين تكرما بقبول مناقشة رسالتي، وشرّفاين بقراءتـا وتقويمهـا وتنبيهي على مافـاتني، وإتمام مـانقص وإصـالح مـا أخـلّ، فأحسن الله إليهمـا وبارك فيها ، كما أتوجه بالشكر والامتنان لجامعة القصيم مثثلة في كلية اللغة العربية .

ولايفوتني أن أشكر كل من قدمت يده إليّ عونا ومعروفا، وكل من أعـانني وآزرين ودلني على مصـدر أو أرشـدني إلى أو فائـدة أو معلومـة أو رأي، فجزى الله الجميع لما قـدموه لي خـير الجزاء.

وين الختم أرجو أن أكون قد وُفقتُ في هـذا العمل، فإن كنتُ أحسنتُُ فمن الله وحده،
فله الحمد والمنة، وإن كنـت أخطأتُ أو سهوت أو أزريت أو أنقصت فمن نفسي، وجلّ من لايخطئ، وحسبي أني اجتهلدت وبذلت ما استطعت، واللَ أسأل أن ينفعني وغيري بـذا العمل، وأن يجعل ما بذل فيه من جهـد خالصا لوجهه الكريء، وأن ينفع به .

وآخر دعوانـا أن الحمـد لله رب العالمين، وصلى الله وسـلم على نبينـا محمـد وآلـه وصححبه

## التمهيد

## المبـحث الأول : الصكبري، حياته وآثاره

(1) اسمه ونسبه :

هو محبٌّ الدين أبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري البغدادي الحنبلي المقرئ
الفقيه المفسر الفَرَضي النحويّ اللغوي
والعُكبَري ـ بضم العين وفتح الباء ـ نسبة إلى ( عُكْبَرا ) بلدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين، وهي أقدم من بغداد، وقد

قيل بجواز ضمّ بائها، لكن الصواب هو فتحها، ونُسب أبو البقاء إليها لأن أسرته منها (r) ويقـال لـه الأزَجَيّ أيضـا، نسـبةً إلى بـاب (الأَزَج)، وهـي عحلّة كبـيرة ببغـداد ذات أسـواق كثيرة، وكان منها جماعة كثيرة من العلماء والزهاد والصالحين (r) .

## مولده ونشأته :

ولـد أبـو البقـاء العكـبري في بغـداد سـنة (\% (\%) علـى الـراجح، وهـو الـذي عليـه أكثر
( المؤرخين (غ)

 Vr/ V V V V الوعاة (「) الظظر : الأنساب . rol/r



وقـد ذهـب بصـره في صـغره بسـبب البُــدَري (1) لكـن هــذا لم يمنعـه مـن طلـب العلـم
وتحصيله، فقد سمع في صباه من أبي الفتح محمد بن عبدالباقي المعروف بابن البَطّي، وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، وشيخه النهرواين توفي والعكبري في الثامنة عشرة من عمره، وبذلك يكون قد أخذ الفقه قبل هذا السنّ، وهذا يدلّ على حرصه على طلب العلم من صغره (؟) .

عُرف عن أبي البقاء أنه صاحب دين وورع وزهد وخلق ، وكان رقيق القلب سريع الدمعة، ثقـةً متـدينا متواضـعا صـدوقا فيمـا ينقلـه ويمكيـه، وكـان قليل الكـلام فيمـا لايمـدي نفعـا، غزير الفضل كامل الأوصاف (؟) ، وقال عنه الذهبي : " كان ذا حظ من دين وتعبّد وأوراد " (\&) (

أخــن أبـو البقـاء العلم عـن علمـاء أجـالاء في القـراءات والحـديث والفتـه والنحـو واللغـة،
وغيرها من العلوم، فمن أبرز شيوخه :
. أبو حكيم ابراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن ابراهيم النهرواين الحنبلي، المتوفى

$$
\text { سنة : (7 } 7 \text { 0 هـ) . (0)، فقد أخذ العكبري منه الفقه (7) }
$$

ـ أبو يعلى الصغير محمـد بن محمـد بن الحسـين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، المتوفن





انظر : المختصر الغتاج إليه

(1) .أخذ العكبري عنه الفقه ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف والأصول

ـ أبو المظفر يهيى بن محمـد بن هبيرة بن سعد بن الحسن الشييباني الحنبلي الوزير المتوفى سنة

وسمع منه العكبري الحديث (0)
. أبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن النقور البغدادي البزاز، المتوفن سنة
(70 0هـ) (7) . فقد سمع منه العكبري الحديث (V) .
. أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر الشيباني المقدسي الممذاين، المتوفن سنة (7 7 7 هـ) (^) . فقد
سمع منه العكبري الحديث حين قدم بغداد (9) .

ـ أبو محمـد، عبـدالله بن أحمـد بن أحمـد بـن أحمـد بن الخنشـاب النحوي البغـدادي المتوفن سـنة

$$
\cdot^{(1 \cdot)}(\infty-7 V)
$$

تأدّب العكبري عليه، وأخذ عنه النحو والحديث (1)" .
(Y)
والمنهج الأحمد Y/ IVV .







. أبو البركات، يميى بن بناح بن مسعود بن عبدالله اليوسفي الحنبلي الأديب الشاعر المتوفن سنة (1) $(\operatorname{sov} 9)$
أخذ العكبري عنه النحو (r) .

 أخذ العكبري عنه اللغة (o)

ـ أبو الفرج، عبـدالرحمن بن علي بن محمـد بن علي ابن الجوزي القرشي الحنبلي، المتوفن سنة . ${ }^{(7)}(\infty \circ 9 \mathrm{~V})$
كان العكبري معيدا لأبي الفرج في المدرسة (V)" .

اشتُهر أبو البقاء في البلاد فقصده الناس من الأقطار والأمصـار وأخذذوا عنه وانتععوا به، فمن أبرز تلاميذه :




 الأمد

(1) انظر ترجمته في : وفيات الأعيان


. أبوعبدالله، ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي البغدادي، المتوفن سنة (7 7 7 هـ) (1)
. أبو عبدالله، حمد بن أحمد بن محمد بن بركة بن صديق بن صروف الحراين الحنبلي، المتوفن سنة
. أبو الفرج، عبدالرحمن بن بنم بن عبدالوهاب بن الحنبلي الدمشقي ناصح الدين، المتوفن سنة
(ヶ) (
. أبو الحسن، محمد بن أحمد بن عمر، بن الحسن بن خلف البغدادي القطيعي الأزجي، المتوفن


ـ أبـو عبـدالله، محمـد بـن سـعيد بـن يميى بـن علـي بـن حجـاج الــُّبُيتي الشـافعي المتوفن سـنة (0) (s $\rightarrow \tau \vee$ )
. أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن أممد بن عبدالرحمن بن إسماعيل السعدي المقدسي الحنبلي،
. أبو عبدالله، محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي المشهور بابن النجار،

 . Y Y / \&


 طبقات الحنابلة
. أبو عبدالله، محمد بن محمود بن عبدالمنعم البغدادي المراتبي الحنبلي، المتوفن سنة (ع ₹ 7ه) (

$$
\text { . أبو الحسن، علي بن عدلان بن مماد بن علي الموصلي، المتوفن سنة (77 7 } 7 \text { هـ) . . }
$$

ـ أبوطالـب، علي بـن أبخـب بـن عثمـان بـن عبـدالله بـن عبـدالرممن بـن عبـدالرحيم البغـدادي

$$
\text { المعروف بابن الساعي، المتوفن سنة (7V () . }{ }^{\text {(TV) }}
$$

ـ أبـو أحمــد، عبدالصــمد بـن أحمــد بـن عبــدالقادر ابـن أبي الجـيش البغــدادي، المتـوفن . سنة)

ـ أبو زكريـا، يهيى بن منصور بـن أبي الفتت بن رافع علي بن ابراهيم الحـراني، جمـال الـدين بـن
الصيرفي، المعروف بابن الحبيشي، المتوفن سنة (7VAهـ) () .
. أبو الفرج، عبدالرحمن بن عبداللطيف بن محمد البغدادي الحنبلي، المشهور بابن الفُوَيره، المتوفن (7) (79V) (هن (9)

مكانته العلمية :
لماكـان شـيوخ أبي البقـاء الـذين أخــن عـنهم كثـيرين ومـن جميـع العلوم، أخـرج ذلـك لنـا شخصية أشبه بالموسوعية، فتنوعت ثقافته واتسعت مداركه فشملت كثيرا من العلوم والفنون، فنجـد أنه يُنعت في كتب التراجم بالفقيه والمفسر وبالمقرئ وبالنحوي وباللغوي والفرضي، كـّ هذا لأجل أنه متغنن ومتقن لكثير من العلوم، وبهذا أحرز مكانة رفيعة بين علماء عصره، ورحل إليه الطـالاب للقراءة عليه والإفـادة منـه، وقد أثنثى عليه تلاميـذه ومن ترجم لـه ثنـاء عطرا يـبرز

$$
\begin{align*}
& \text { انظر ترجته في : الوافي بالوفيات } \tag{0}
\end{align*}
$$

سبقه في العديد من العلوم .

من ذلك ماقاله عنه تلميذه ياقوت الحموي بأنه " شيخ زمانه، وفرد أوانه، ومنحة الدهر،
وحسنة العصر، إمامٌ في كل علم من النحو واللغة والفقه والفرائض واللكام " (1).
وقال أيضا : " وكان تفرّد في عصره بالعلوم خصوصا علم العربية والفرائض، وكان النـاس
يقصدونه من أقصى الشرق والغرب لأجلها " (Y) .

وقال عنه أبو الفرج الحنبلي الملقب بناصح الدين : " كان إمامـا في علوم القرآن، إمامـا في الفقه، إماما في اللغة، إماما في النحو، إماما في العروض، إماما في الفرائض، إمامـا في الحساب، إمامـا في معرفة المذهب، إمامـا في المسائل النظريات، وله في هـذه الأنواع من العلوم مصنغات مشهورة " (r) . وقـال عنـه ابن الدُّبَيتى : " كـان متفننـا في العلوم، له مصنفات حسنـة في إعراب القرآن وقراءاته المشهورة، وإعراب الحديث والنحو واللغة، سمعت عليه، ونعم الشيخ كان " (£). وقال عنه ابن النجار : " وبقي مدة في عمره فقيد النظير، متوحدا في فنونه التي جمعها من
علوم الشريعة والآداب والحساب في سائر الباد " (ه) .

وقـال عنه ابن رجـب : " وبرع في فنون عديـدة مـن العلمّ، وصنف التصـانيف الكثيرة، ورحلـت إليـه الطلبـة مـن النـواحي، وأقـرأ المـنـهب والفـرائض والنحـو واللغـة، وانتفـع بـه خلـق كثير "(7).

> . $1010 /$ (1)
> معجم الأدباء \&/ 1017 .


الذيل على طبقات الحنابلة


## شعره :

قرض أبو البقاء الشعر، لكنه كان مقلا، قال عنه ابن الشعار : " وكان قليل الإلمام بقول الشعر " (1) ، ولم يكن شاعرا مطبوعا يكسن الشعر ويبيده إجـادة تامة، وإنما روي شيء قليل متكلّف.
ومن شعره قوله في مدح شيخه ابن القصّاب، وقيل في مدح ابن المهلدي الوزير :

بـــك أضــحى جيـــد الزمـــان يُحلّـى بعــد أن كــان مـن حُــَلاه مُنلّـى


ومن شعره في الغزل :

صــاد قلـبي علـى العقيـق غـــزالٌ ذو نِفـــــار، وِصــــــالُه مايُنــــــالُ
فــاتر الطـرف تحسـبـ ابلجـن منــه ناعسًـــا، والنعـــاسُ منـــه مـــزال
مصنفاته :

قضى العكبري حياته متعلما ومعلّما، حتى قيل عنه : " مـا يمضي عليه سـاعة، إلا وواحد
يقرأ عليه أو يطالع له " (؟).

ونتيجـة لــنه الحيـاة العلميـة الحافلـة صـنف عـددا كبـيرا مـن الكتـب الـتي وُصفت بأهــا مصـنفات حِسـان، وقيـل عنها " وهـي كثـيرة جــدا " (\&)، وقيـل : " بلغـت مصـنغاته سـتين
$\qquad$



الذيل على طبقات الحنابلة r/1/T . .

طبقات المفسرين ro/r

كتابا"(1). منها :

والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين (0)، وشرح المقامات الحريرية()، وشرح لامية
 مغردة(• ()، والمشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم (') .

توفي . يرحمه الله . ليلة الأحد، في الثامن ربيع الآخر، من سنة (7 7 آهـ) (٪ (1)، وقد قارب الثمـانين (†')، وصُلّي عليـه بمدرسـة ابـن البحوزي بـدرب دينـار الكبـير، ودفن بمقـبرة الإمـام أحمـد بـباب حرب
طبقات النحاة واللغويين ص ص
طبع بدار عالم الكتب بتحقيق اللغة العبية مرتين بتحتيق الدكتور عبدا السيد .لإله نبهان، وطبع أيضا بتحقيق الدكتور حسن موسى الشاعر.
(๕ (٪) طبع عدة طبعات باسم (إملاء مامنّ به الرممن)، وطبع طبعات أخرى باسم (التبيان في إعراب القرآن) بتحقيق
الأستاذ علي محمد البجاوي .

طبع بتحقيق الدكتور عبدالرمن العثيمين بدار الغرب الإسلامي، وأعيدت طباعته بككبة العبيكان، ونشر الدكتور


 الشحات، ونشر ضمن كتاب (دراسات عربية وإسامامية) .
نشره مركز بمعة الماجد بدبي، بتحقيق الدكتور غازي طليمات والدكتور عبدالإله نبهان . نشرته جامعة قاريونس بليييا، بتحقيق الدكتور عبدالحميد الزوي






## المبحث الثاني :

## لمحةٌّ في الخلاف النحوي، أسبابه، والمصنفات فيه

 هـو: عـدم الاتفـاق، فتخـالف الأمـران واختلفـا، أي لم يتفتـا، وكـلُّ مـالم يتسـاو فقـد تخـالف الـف واختلف. (1)

أما اصطلاحاً، فقد ذكر الجرجاني بأنه : " منازعة جُري بين المتعارضين لتحقيق حقّ أو إبطال باطل " (ك)، وقال الراغب الأصفهاني : " الخلاف والاختلاف والمخالفة : أن يأخلذ كلّ واحد طريقا غير طريق الأول في فعله أو حاله " (ك)

وموضوع الخلاف موضوع طويل واسع ومتشعب، وهو قديع أيضا، فلم يكن وليد الخلاف
 المتنازعين؛ لأنّ النحاة لم يكونوا قبلُ قد اصطلحوا ومّمّا كثيرا من قواعد هذا العلم، فقبلُ كانت
 المنـاظرات في وقتها، منـاظرة الكسـائي والأصـمعي، ومنـاظرة الكسـائي وسـيبويه ، ومنـاظرة الكسائي واليزيدي، وبحالس ثعلب والزجاج، وبحالس الرياشي وتعلب، وغير ذلك من المناظرات والمالس.

وبعد أن تعدّى النحو مرحلة نوّه وتطور ونا بدأت التقسيمات والتفريعات بعد أن أصبح لكل فريق مدرسة خاصة به، وبذلك بدأ بينهما الخـلاف الذي جاوز المسـائل الأصولية إلى الفروع والجزئيات .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : لسان العرب • (Y (Y } \\
& \text { ( التعريفات للجرجاين ص٪ (Y) }
\end{aligned}
$$

## * من أسباب الخلاف بين المدرستين :

1- اختلاف المكان والسـكان، فمدينة البصرة تقع على حافة البادية فكانت أكثر إيغالا في
البادية أكثر من الكوفة التي تقع في أحضان الحاضرة وتتصل بها اتصالا وثيقا .

وأكثر سكان البصرة من قيس وتيمه، وتحفُّ هما قبائل عربية سليمة السليقة، وكانت هذه
القبائل ترد سوق البصرة المشهور ( المربد ) (1) .

أما الكوفة فسكاها بيوت من دارم وفزارة وزبيد وشيبان، وهي أدخل في العراق من البصرة وأقرب إلى الاختلاط بالأعاجم، ولغة أعرابها ليس لما سلامة لغة أعراب البصرة، فأكثرها يمن، وأكثر اليمن لايحتج بلغتهـا لتغيرهـا بـالاختلاف بـالفرس والأحبـاش، ثم بـين الكوفـة وجزيرة العرب صحراء السماوة الشاسعة (ب) Y - النزعة السياسية :

لاريب أنّ البصرة أيّام دولة بني أمية كانت في صفّ بني أمية في النصرة والولاء، فعليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أول ماقدم العراق اتخذ الكوفة مقرا لخلافته، وذلك لما علم أنّ ميلهم إلى طاعته أكثر من البصرة، ومن ذلكم الحين فالكوفة علوية والبصرة أموية، ثمّ بعـُ لما ظهر بنـم العباسيين، وبدأوا في إرساء دولتهم وقامت أوّل ماقامـت في العراق، كانت الكوفة هي الحاضنة الأولى لدعوة العباسيين، وذلك لأنّ هواها وولاءها ليس مع بني أمية، وتمّت البيعـة لأول خلفائهـا، فحفـظ العباسيون لـم ذلـك الصـنيع أول الأمر، فـأكرموهم وقربوهم في بحالسـهـم، وعزّوا بعـد أن كـانوا في ذلّ، وأفـل بنـم البصـرة بعـد تـألق، وانتــل
علماء الكوفة بعلُ إلى بغداد مما رجح كفتهم عند الخلفاء (r) .

$$
\begin{aligned}
& \text {. V. انظر : الحلاف النحوي ص ا (1) } \\
& \text { ( انظر : أصول النحو ص1919 (1) } \\
& \text {. انظر : نشأة النحو ص\& (Y) }
\end{aligned}
$$

r- اختلافهم في الأسلوب العلمي :

سبقت الكوفة البصرة في رواية الشعر ودراسته والاهتمـام بـه، وكـان رواجُ الأدب والشعر فيها أكثرَ من البصرة، ومن ذلكم الوقت فالكوفة أصبحت تُعنى بجمع اللغة ورواية الشعر، أمـا البصرة فلأنها تقـع على حافّة البادية ويسـنـها قبائل عربية سليمة السليقة، فكانت تُتنى بضبط اللغة

ونفيه عن اللحن والكالام المولد والأعجمي الذي ظهر مـع انتشار الدولة الإسلامية أيام
الخلفاء الراشدين (1)
ومن هنا فقد اختلفت طرائقهم، فالكوفيون استشهدوا في النحو بكل ما وقع بأيديهم من شعر، واحتفوا بكل مسموع، وأخذوا اللغة عن أهل السّواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز، وتوسّعوا في الرواية عن قبائل العرب، حتى اعتدّوا بالقراءات الشاذة، ولذا فقد أجازوا كثيرا من الكلام، وقلّ الشاذ عندهم، وقاسوا على الشاهد الواحد ولو كان خخالفـا للكثرة الكاثرة المتفق على القيـاس عليها، بخلاف البصريين فإفم رووا الشعر عن فصحاء العرب، وأخـذوا اللغة من حَرَشة الضباب وأكلة اليرابيع، وتحروا للغتهم، واشترطوا أن تكون جارية على ألسنة الفصحاء الموثوق بمم، واشترطوا الكثرة في القياس عليها (Y) .

- أشهر المصنفات في الخلاف النحوي :

لقد سبق العكبري علماء صنفوا في الخلاف النحوي من أكثر ثلاثة قرون، فلم يكن هذا الفنّ جديدا في زمانه، وليس هذا العلم بحهولا عند علماء دهره، لكن أكثر الكتب التي صُنفت في الخـلاف منـذ نشـأته لم تصـل إلينـا، وبغضـل وجهود العلمـاء الـذين جـاءوا مـن بعـدهم فقـد أشاروا إليها في كتبهم، وأفادوا منها .

ومن أشهر الكتب التي تناولت الخلاف النحوي بين الفريقين ：
．المهذب، لأبي علي، أحمد بن جعفر الدينوري، المتوفن سنة（Yへ9）．

．المسائل على مذهب النحويين ما اختلف فيه البصريون والكوفيون، غلمد بن أحمد، أبو الحسن بن كيسان، المتوفن سنة（99 9هـ）．

ـ المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين، لأبي جعفر أحمـد بن محمـد بن النحـاس، المتوفن سنة －（ه円へ人）
．الردّ على ثعلب في اختلاف النحويين، لعبد الله بن جعفر بن دُرستويه، المتوفن سنة（ڭV \＆ه）． ．الاختلاف، لعبد الله الأزدي، المتوفن سنة（ی \＆ ．الخلاف بين النحويين، لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني المتوفن سنة（£ّهـ）．

ــفـايـة المتعلمـين في اخـتلاف النحـويين، لأحمـد بـن فــارس بـن زكريـا الـرازي، المتـوفن سـنة ．（sr90）
．الاختلاف، أو المختلف، لعلي بن حسين الباقولي الأصفهاني المعروف بـ（جامع العلوم）المتوفن سنة（ه0）．
．الإنصاف، لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري، المتوفن سنة（هVV）． ـ المسـائل التي اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة، لعبدالمنعم بن محمد الغرناطي، المعروف بـ（ابن الفرس）المتوفن سنة（ه9 9（ه） ．التبيين، لعبدالله بن الحسين العكبري، المتوفن سنة 717 هـ．

ـ مسـائل الخـلاف، لإبراهيم بـن عيسى الأزدي، المعروف بـ（ابن أصـبغ）و（ابن المناصف） القرطبي الأندلسي، المتوفن سنة（TYیه）．

ـ نزهـة العـين في اخـتلاف المـنهبين، لعفيـف الـدين علـي بـن عــلان الموصـلي، المتـوفن سـنة (จ777)
. الإسعاف في مسائل الخلاف، للحسين بن بدر بن إياز البغدادي، المتوفن سنة ( 7 I هـ) .
. الذهب المذاب في مذاهب النحاة، ليوسف الكوراين الكردي، المتوفن سنة (هی) . . ائتالاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد اللطيف الزبيدي، المتوفن سنة(٪هـ).



## (1) (كِلا وكِلْنتا )

قال أبو البقاء: " وأمَّا (كِلا وكِلتا) فاسمانِ مُفردان مقصوران.
وقال الكوفيون: هما مثنَّيان لفظا ومعنى.
وحجةُُ الأولين (T) من وجوه:

أحدها: أغما بالألف في الأحوال الثالا إذا أُضيفا إلى الظاهر، وليس المثنى كذلك.
والثاني : أنه لا يُنطق بالواحد منهما، فلا يُقال في الواحد (كِلْ) بخلافِ المثنى.

والثالث: أغما يُضافان إلى المثنى، ولو كانا مثنيين للزم أن يُضاف الشيءُ إلى نفسه، وهو
باطل .
ألا ترى أنك لا تقول: (مررت بهما اثنيهما)، كما لا تقول: (مررتُ به واحدَه)، فإن قيل: فكيف يقـال: (مررتُ فـم خمستَهم)، فيضاف البمـعُ إلى ابلمع ؟ قيل: إنما أجـازوا ذلك لأنَّ ضـميرَ المِمع يحتمل العـد القليل والكثير، فلا يلزمـه من إضافِة الخمسـة ونوهـا إضافةُ الشيء إلى نفسه.

 واحتجَّ الآخرون بالسماع والقياس:

أما السَّماع فقولُ الشاعر:


 يعني بذلك البصريين، وهو لايسمي البصربيين غالبا في اللباب، خاصة عند ابتداء المسألةا أو ذكر الحجة . سورة الكهف ، آية رقم: r.

في كِلــتَ رجليهــا سُـــالمى واحـــَه وأما القياس فمن وجهين:

أحدهما: أنّ الضمير يعود إليه بلفظ التثنية في بعض المواضع، كقول الشاعر:
قـــد أقلعــا، وكــــالا أنفيهمــــا رابي (Y) كالاهــا حــينَ جــدَّ الجــري بينَهمـا والثاني : أغما في الجرٍّ والنصب بالياء، وين الرفع بالألف إذا أضيفا إلى مضمر. والجواب أنَّ الشعرَ لا يُعرف قائله، على أنه محمولٌ على الضرورة، وقد جـاز حذف شِرِ الكلمة في الضرورة، كقول لبيد: ( $\left.{ }^{( }\right)$

(\&) قواطنًا مـكة من وُرق الخمــــى أراد ( الحَمَام )، وهذا لايقاس عليه، ولايثبت به أصل.



$$
\begin{align*}
& \text { صدر بيت من بحر الكامل، للبيد بن ربيعة العامري، وعجزه: } \\
& \text { فتقادمت بالمِبسِ فالسُّوبان }
\end{align*}
$$

 ص ص بيت من بیر الرجز للعجاج، وهو في ديوانه

وأما عَودُ الضمير المثئى إليه فعلى المعنى، والإفراد على اللَّفظ، وهذا مثل (كُل) ، و (مَن)




 - دراسةُ المسألة:
 الإيضاح ، فني اللباب ذكر للبصريين أربع ححتج وللكونيين ثالاثا، واحدة سماعية وحختين
 الححع، وكذلك في المتع إلا أنه ذكر للبصريِن ثالانً فقط.

وأغلب الحمج التي ذكرما العكبري تكررت في كتبه التي بسط المديث فيها في المسألة، ثم أجاب عنها، وردّ بِضها.
 كألف (عصا ورحا)، ليست بألف تنية. (ك)

| (1) |
| :---: |
| (Y) |
| .V^ (r) |
| ( ) |
| (0) |




 وزِيدت الألف للتثنية، وتُزاد التاء إذا أردتَ بها التأنيث.

والنـونُ في تثنيتهمـا قـد حُـذفت وجوبًا؛ لأنَّ الأصـلَ فيهمـا (كــلان وكِلتـان) للزومهـمـا
(الإضافة، وأصلُ (كال وكلتا) لايُتكلم به وقد جاء في الشعر ضرورة.
ولابنِ مالكك قولٌ بأفمـا مفردان لفظا ومثنيـان معنى كالبصريين، ويخـالفهم بأفمـا يُعربـان
(r). إعراب المثنى حال إضافتهما إلى مضمر

والعكـبري قـد ذكـر أكثـر احتجاجـات الفـريقين وشـواهدهم، وذكـر ردّ البصـريين علـى الكوفيين، ولكن بعضا من ردّهم على لكوفيين قد أغفله، ومن ذلك:

قـولُم بـأنّ الألف تنقلـب في حـالتي النصـب والحـر بإضـافتهما إلى المضـمر، وقـد أجـاب البصريون بأن علةَ قلِبها في هذه الحالة جاءت من وجهين:

الأول: أنّ (كـلا وكلتـا) أشـبهت (على ولـدى وإلى) في أغمـا يشـتركان في أن آخحر كـلٍ منههما ألف، وأغما ملازمان للإضافة، وأنّ كليهما ليس له تصرّفٌ في الإفراد والتثنية. الثاين: لما كانا يُضافان إلى المضمر تارةً ويُضافان إلى الظاهر تارةً أخرى، وهما مفردان لفظا ومثنيانِ معنى، أدَّى ذلك إلى جعلهما في الإضافة إلى الظاهر بمنزلة المفرد، وين الإضافة إلى المضمر بمنزلة المثنى، ليعدلوا بينهما استحساناً. (r) أمّـا قـولم بـأن العرب قـد تخـبر عن المثتى بـالمفرد في غـير (كـلا وكلتـا)، وأنّ الأصـل فيـه الإخبار عن المثنى بالمثنى كقولك: (كال الأخحوين يضربان)، وهـذا يدلّ على جواز الخروج عن أصله، كما قال الشاعر:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: المثني لابن فلاح (YV9/1، وشرح الرضي 9r/1. } \\
& \text { (Y) انظر: شرح التسهيل (Y/ (Y) } \\
& \text { (Y) انظر : الإنصاف ص. }
\end{aligned}
$$

(1) $\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
筷 $\qquad$
$\qquad$

فابلواب أنّ الإخبار عن (كلا وكلنا) بالإفراد كثير جـداً في الكلام بخلاف غيره، وهو مع
قلته في غيره إلا أنه لايموز في الشيئين المتلازمين كالعينين واليدين. (Y)
أمّا قولم بأنَّ (كلا وكلتا) مثنيـان لفظا ومعنى، وأنه يخبر عنهمـا بالتثنية كمـا يخبر عن أيّ مثنى غيرهما، فالجواب: أنّ هذا مع قلته يُحمـل على المعنى، فهمـا مفردان لفظاً مثنيان معنى كمـا


وقد ردّ بعضُ الكوفيين على البصريين بأنّ (كِلا وكِلتا) مثنيان لفظا ومعنى، إلا أغمما جـاءا على لغة بني الحارث بن كعب ومن تبعهم، في كون المثنى عندهم بالألف دائما. وأجاب البصريون بأنّ جميع العرب تستعمل (كال وكلتا) إذا أضيفا إلى مظهر بالألف، ولم

يكن بعض العرب يتكلم بها دون بعض. (\&)

- الترجيح:

وبعد عرضِ الاحتجاجات والأدلةِ يظهرُ لي أن قولَ البصريين هو الراجح؟؛ لأغمـا لما كانا مفردين في اللفظِ مثنيين في المعنى، رُوعيَ لفظُهما مع المظهر، فأُجريا بُحرى المقصورِ في الإعراب بالحركاتِ المقدرة، ورُوعي معناهما مع المضمر، كما ذكر ذلك أكثرُ النحاة، والله أعلم.
(1) بيت من بزوء الوافر، ينسب لامرئ القيس، وهو في ملحق ديوانه ص

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح ابن عصغور TVN/1 }  \tag{r}\\
& \text { سورة يونس ب٪. }  \tag{}\\
& \text { انظر: التنييل والتكميل roo/1. } \tag{६}
\end{align*}
$$

## (1) (ألقابُ الإعرابِ والبناء )

قال أبو البقـاء: " اعلم أنّ النحويين فرّقوا بين ألتـابِ الإعراب وألقـابِ البناء فيُ اللفظ؛ لوجود الفرقِ بينهما فِّ المعنى، وذلك أنّ ضمةَ الإعراب مثلُ ضمة البناء فِّ اللفظ، ولكن ضمة
الإعراب حادثةٌٌ عن عاملٍ فسمّوها رفعا.

وضـمةُ البناء حادثـة عـن عامـل () فسمّوها ضـمّا، إذ كانت كالضـمّ في أولِ الكلمـة وفي وسطها، وكذلك الفتحةُ والكسرة والسكون.

وهذه عادةُ العرب في كل شيئين أو أشياء اتنقت من وجه، واختلفت من وجه. فأما تسميةُ المبنٍٍ المضمورِ مرفوعاً، والمفتوحِ منصوباً ، والمكسورِ بحروراً، والساكنِ بجزوماً،

فلا يراه عحقّق البصريين، وقد استعمله الكوفيون " (')

هذه المسألة مّا اختلف فيها الفريقان في الاصطلاح، وفيها ثلاثة أقوال:
فأصحاب القول الأول: يرون أن حركات الإعراب والبناء فيهما فرق واختلافٌّ في المعنى والحكم، فلابد إذًا أن يكون بينهمـا فرقٌ فيْ التسمية، ولا يأخـذ أحدهما اسمَّ الآخر، ولايموز الخلط بينهما، وهو قول معققي البصريين. (8)

وأما أصحاب القول الثاني: فيرون فرقًا في المعنى والحـم بينهما كالبصريين، إلا إفم يكيزون

$$
\begin{align*}
& \text { في الأصل: حادثة عن عامل، والصواب: غير حادثة عن عامل. } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : البيان في شرح اللمع صזّب. } \tag{§}
\end{align*}
$$

أن تأخحذ حركات البناء أسماء حركات الإعراب، والعكس مطلقـا، فيسمّون المنصوبَ مفتوحـا، (المرفوع مضموما، والبحرور مكسورا، والمخوم موقوفا

وإن كانت الأسماء متفقةً بينهما معنى إلا أغما ختتلفتان صورة. ومن أمثلة عدم تفريقهم بينهمـا قولُ الفراء: " وكذلكَ إذا كان ماقبلها بجزوما لم يكن في
الأمّ إلا ضمّ الألف، كقولك: من أمه وعن أمه " (ث).
حيث استعمل مصطلح الجزم هنا للبناء، وهو من ألقاب الإعراب.

القول الثالث: قول بعض البصريين في موافقتهم للكوفيين، فيُسمّون المنصوب مفتوحـا، والمرفوع مضـموما، والبحرور مكسـورا، والمحزوم موقوفا. (\&) ، إلا إن الأجـود عنـد منـ يقـول هـذا (0).القول هو عدم الخلط بينهما، وإن كان جائزا

ونستطيع أن نقول إن هـذين مـذهبان للبصريين، فـالأولُ، لايُجيز إطلاقـه، حتى لايكـون
هناك لبس بينهما، والثاني يجيزه بحازا، بشرط أن تشهد له قرينة تبينه. (7) وقد ذكر العكبري حجة البصريين في التفرقة، ولم يذكر للكوفيين فرقا غيرَ أنه اختالافُ اسمٍ فقط. ومما احتج به البصريون في علة التّفرقة ولم يذكره العكبري: قوهم بأن التسمية اختلفت بينهما؛ ولذلك لكي يُغرّق بين ماينتقلُ من الحركات وبينَ مـا لاينتقل منها، وأيضاً فإن في التفرقة بينهما تقريبا للمتلقي، وإيمازا في اللفظ، ففرقٌ بين أن تقول في المرفوع: عَمِل عاملٌ فيه فرفعه، وبين أن تقول - مُوخِزا -: مرفوعا. ${ }^{\text {(V) }}$

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر: البيان في شرح اللمع صזّه. } \\
& \text { V/ انظر: شرح الرضي (r) } \\
& \text { ( } \\
& \text { انظر: البيان في شرح اللمع صّس. } \\
& \text { المتصد } \tag{0}
\end{align*}
$$

وهناك علة ذكرهـا بعضهم بأن الإعراب جعلت ألقابه مشتقة من ألقـاب عوامله، فالرفع مشتق من رافع، والنصب مشتق من ناصب، والجر والخفض مشتق من جار وخافض، والجزم من جـازم، وهـذا كاشتقاق المصـدر مـن الاسـم، كالأبوة والأمومـة والعمومـة والخئولة، مشتقات (1). (1أب وعّ وعمّ وخال وقـد يطلق البصريون لقبًا مـن ألتـاب الإعـراب يريـدون بـه لقبـا مـن البنـاء؛ وذلك توسعًا واعتمادا على وضوح المعنى، وأيضا إذا حلّت قرينة تفهم، كأن تقول: بالضمة رفعاً.(٪) وقد خلط بعضُ البصريين بين المصطلحين، ولم يمايز بينهمـا في بعض كالامهـم وهو منثور

في كتبهم، مثل سيبويه حين يقول: "ورفعوا المفردَ كما رفعوا قبلُ وبعلُ، وموضعهما واحد" (؟). وقال أيضا: "وتقولُ يالَزيدٍ ولعمروٍ، وإذا لمُ بتحئ بـ (يا) إلى جنـب اللامٍ كسرتَ ورددتَ إلى الأصل " (گ).

ومثله المبرّد حين يقول: "فالماءُ في قولك فيها بخفوض" (®)، ويقول أيضاً في موضع آخر : " فإن جمعت المؤنثَ ألحقتَ علامة الجزم نوناً، فقلت أنتنّ تفعلن، وهن يفعلن" (7) ".

بعـد عـرض المسـألة يـترجح أنّ الخلـط بـين المصططلحين يجـبُ ألا يكـون في الكـلام حتى لايُلبس على المخاطب؛؛ فلايـدري المخاطَب حينئذٍ هـل قصـَ المتكلم في حُكمـه الإعراب أو البناء؟ إلا إذا كان ثمةَ قرينة تشهـد له، فبالقرينة إن جاءت لايزول الفرق، ويكشف للسامع مـا التبس، ولايمعل ذلك مطردا في الكالام، وإنما توسعا، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الأشباه والنظائر }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ( } \\
& \text { (7) (1) المتضب }
\end{aligned}
$$

(1) (أعرفُ المعارِف )

قال أبو البقاء: " أعرفُُ المعارفِ المضمر عند سيبويه ومن تابعه.
وقال ابن السَّراج: أسماء الإشارة أعرفُ منه ومن العلم.
وقال الكوفيون: العلمُ أعرفُ منهما.


 غير إقبالِ واحد، مل يُعلم المرادُ إلا بانضمامِ الإقبال إليه.

واحتجَّ ابنُ السراج: بأنَّ اسمَ الإشارة يُعرف بالعين والقلب، فهو أقوى، وهذا ضعيف،
لأنَّ ذلك راجحٌ إلى تعرُّفه عند المتكلم.
فأما السامعُُ فلا يَعلم ما فيُ قلب الناطق بـ (هذا)، وإنا يَعرفُ المشارَ إليه بالإقبال عليه،
 ذِذُر، فهو فيْ ذلك كالمظهرِ الغض.


" رُبَّ " في قولـم: ( رُبَّه رجحال).

صه . .


والحِوابُ: أمَّا العَلَم فيُعرف بالوضع ويَفتقر تعريفه إلى إعـلامِ المسمَّى به غيرَه بـأين سمَيَّت
هذا الشيءَ كذا، ثم تقعُ فيه الشِركة، وقد زيدت فيه الألف واللام، نغوُ قولِ الشاعر:
باعـــدَ أَمَّ العَمْــروِ مِــن أســيرِها
يُروى بالعين والغين، وكلُّ ذلك لا يوجد في المضمر، ثم إنَّ العَلَم يتنكر كقولك: (مررتُ
بزيدٍ وزيدٍ آخر)، وفي التثنية وابلجمع والإضافة، والضميرُ لا يتنكَّر.
فأما عودُه إلى نكرة فلا يُنكِرُه، لأنه يَقطع على مَن عُني بالضمير، فهو متعيّن.
فأمَّا (رُبَّه رجلاً) فشاذّ، وقد جُعلت النكرةُ بعده مُفسّرةً له، بمنزلة تقدّمها عليه" (Y)

- دراسةُّ المسألة:

لكـلا المـذهبين في هـنذه المسـألة أكثر مـن قـول، فقـد ذهـب سـيبويه (ّ) والمـبرِّد وجمهـورُ
(البصريين إلى أن أعرفَ المحارف هو الضمير، وهو اختيارُ الصيمري.
وذهـب آخرون إلى أن العلمَ أعرفُها وهو قولُ الفراء والكوفيين، ويُنسـبٌ هـذا إلى سيبويه
وأبي سعيد السيرافي، واختاره أبو حيان، ونسبه للصَّيَمري، وعليه ابن معط (*)
وابنُ السَّراج - فيمـا نُسـب إليـه - ذهـب إلى أنَّ اسـمَ الإشـارة هـو أعرفُهـا، ونسببه ابـُ
عصفورٍ إلى الفراء (7) وقـد عَزا أبو البركات الأنباريٌّ وابنُ ماللك القول بأن اسـَ الإشـارة هو

والممع 1/191، والدرر 1/70 1.

(Y) (Y) لم يصرح سيبويه بذلك، وإنا اسُتنبط ذلك من حديثه في قضية أنواع المعارف، انظر: الكتاب



(1) (أعرف المعارف إلى الكوفيين.

وذهب قوم إلى أن المعرَّف بـ (أل) هو أعرفُها، وهو مذهبُ ابنِ كيسان. (Y)
والعكبري هنا قد ذكر مذهبَ الفريقين وأدلتهما وذكر أيضـا مذهب ابنِ السراج وحجته فيهـا، وأجـابَ فيهـا عـن مـذهب سـيبويه والجمههور في قـولم: إن الضـمير أعـرف المعـارف، ثمَّ صحح مذهبهم. لكنَّ بعضا من حجج الكوفيين وابن السراج لم يذكرها في المسالة. من ذلك:

أن الكـوفيين احتحـوا بـأنَّ العَـمَ يَلزمُ مسـماه في كـلّ حـال، بخـالف الضمير فهو ينتقـل،
فالمخاطَبُ يكون متكلماً والغائبُ يكونُ مخاطباً والعكس. (r)
وابنُ السـراج احتتجَّ على أنَّ اسـم الإشـارة هـو أعرفهـا أنـه لا يَقبـل التنكـير مطلقـا حلافـا للضمير والعَلمَ، ولأنه كذلك يُقدَّم على العَلَم في قولك: هذا زيـّه، ولم يُقدَّم عليه إلا لأنه أقوى منه.

وقد رُدَّ على الكوفيين قوفُم بأن العَلَم موضوعٌ لشيء بعينه لايقع على غيره، بأنَّ هذا هو علامةٌٌ لكلّ معرفة وليست غختصةً للعَلمَ وحده، وحدُّ المعرفة - كما يُعلم - هو مانُّصَّ الواحد من الجِنس أو ماوُضع ليستعملَ في معيَّن (0)، وهـا لكلّ معرفة، ومع أن العَلَم موضوعٌ لشيء بعينه لايقـع على م-ن سـواه إلاَّ أنـه باشتراك غـيرِه معـه قـد أضـعَفه وأنزل موضعَه مـن المعرفيـة، وكذلك لتمييز الصفة له أيضاً، فلهذا لابدَّ من أن يُوصف.

المضـمراتُ عنـد النححاةِ تتفـاوتُ فيمـا بينهمـا في قوةِ المعرفـة، فالضـميرُ المتكلم هـو أقواهـا وأعرفُهـا؛ لأنـه لايشـارِكه أحــُ في التـكلم، نحو (أنـا) والتـاء في (فعلـت) واليـاء في (غلامي)، ثمّ المخاطب؛ لأنّ المخاطب قد يكون أكثرُ من واحد، بينما المتكلمُ واحد، ثم الغائب؛ لأنه يُكنى به عن معرفةٍ أو نكرة، وابنُ مالك قال بأنّ ضميرَ المتكلم أعرفُهها وبعده المخاطب، ثم العَمَم، ثمَّ

ضمير الغائب، خلافا بلمهور البصريين في قولمم بأن أعرفَها هو الضمير على إطلاقه. (1)

والذي يترجحُ عندي فيهـا هـو قولُ الكوفيين في أن العَلَم أعرفها؛ لأنه في وضعه وأصلِه لايُمكن أن يَشركَ معه غيرُه بخلافِ الضمير، فضميرُ المتكلم هو موضوعٌ لكل متكلم يَستعمله في كلامه، وضميرُ المخاطب لكلّ مخاطب يُوجه إليه الكالام وكذلك الغائب، واسمُ الإشارة أقلُّ منهما لأنَّ قوة المعرفة إنما تكون في نفسِ المخاطب لا نفسِ المتكلم، وإذا قلنا " هـا " لم يُعلم مَن المعنيُّ إلا بحضور المشـار إليـه ، فالاشـراك إذًا حاصـلٌ في الضـمير والإشـارة وضـعا وابتـداء، والله أعلم.

## (1) (هوَ، وهيَ، وما الاسم منه ؟)

قال أبو البقاء: " (هو) و (هي) الاسمُ بكمالها.

وقال الكوفيون: الهاءُ هي الاسُمُ، وoا بعدَها مزيدٌ للنَّكثير.
وحجـةُ الأولينَ : أنَّه ضميرٌ منفصل قائمٌ بنفسه، فلم يكن على حرفٍ واحـدٍ كـ (أنا) و (خن)، وذلك أن قيامَه بنفسه يدلُّ على قوته، والحرفُ الواحلُ ضعيف. واحتجَّ الآخرون من وجهين:

أحـدها: أنَّ (الواوَ واليـاء) تحـذفان في التثنيـة والجمـع، نحو: (همـا وهـنَّ وهـم)، وفي الواحـد المتصل، نحو: رأيتُه، ولو كانا منه لما حذفا. والثاين: أغما قد حذفا في الشعر كقول الشاعر: فبينــاهُ يشْــري رحلَــه قــالَ قائـــُ وقال آخر:

دارٌ لسُعدى إذْهِ مِن هَواكا ()
وضرورةُ الشعر تُردُّ إلى الأصل.

والجِواب: أما التثنيةُ والبحمع فصيغٌ مربتلة لما ذكرناه في هذين.



79/1، والخزانة 10/10، والدرر 9/1 • .

19/1، والممع 9/1، والدرر 9/1.1. .

والثاني: أغم حذفوا الواوَ والياء فرارا من الثقل، وذاك أن الهاء مضمومة، والميمُ تشبه الواو، فلو أثبتوا الواو متحركة ثُقُل اللفظ، أو ظُنَّ أهنا كلمتـان، ولو سـكنوها بلمعوا بين سـاكنين، فكان الوجهُ حذفَها.
وأما حذفُها في المتصل ففرارا من الثقل.

وأمـا حذفُها فيْ الشـعرِ فلاحجـةَ فيه للاضطرار إليه، وقد حـذفوا مـالا يُشَشَكُ أنه أصْل، كقوله:
(1)


أي: المنازل.
:9
(r)


أي: الحمام " (ث)

- دراسةُ المسألة:

أفاض العُكبريٌ في المسألةِ بذكرِه للخلاف بين الفريقين وحججهمـا، مع إغفالِه لبعض مـا ذكره النحـاة مـن أدلتِهمـا، وين المسـألة ذهـب فيهـا مـذهبَ البصريين في أصـليةِ الـواو واليـاء في (هو) و (هي).

جزء بيت من بر الكامل، للبيد بن ربيعة العامري، وتمامه:

وهو في ديوانه ص • • ا، وانظر: تأويل مشكل القـرآن ع •r، والغتسب


 والدرر



والبصـريون هنـا قـد ذهبـوا إلى أنَّ بجمـوعَ كــلّ مِـن (هُـو) و (هِـي) اسـمٌ، والـواوُ واليـاء (1). (1)

وذهب الكوفيون والزجاجُ وابنُ كيسان إلى أنَّ الاسمَ من (هو) و (هي) هو الماءُ فقط، والواوُ والياءُ منهما زائدتان جيء بهما لتكثيرِ الكلمة ولإشبباع.

ومن حجج البصريين التي لم يذكرها العكبري احتجاجهم بأصليةِ الواو والياء بأنَّ الضمير
المنفصل لايكون بناؤه على حرفٍ واحد مطلقا، لأن الابتداءَ يكون على حرفٍ والوقفَ على حرفٍ آخر، وإلاَّ أدَّى إلى أن يكون الحرنُ الواحد ساكناً متحركاً في نفسِ الحال. والضمائرُ إنما أُيت بما للإيجاز والاختصار، فالزيادةُ لا تليقُ بمن جيء به لنحوِ هذا ولاسيَّما الواو ؛ لأها ثقيلة.

وقـالوا إن الـواوَ واليـاء في (هُوَ) و (هِيَ) متحركتـان، ولو كانتـا زائدتين ولم تكونـا أصـلا،


والكوفيون احتجُّوا بـأن زيـادةَ الـواوِ واليـاء مـع المـاء إنـا جـاءتْ للإشباع ولتكثيرِ الاسـم وكراهيةِ أن يبقى على حرضٍ واحد إذْ ليس في كلام العرب ماهو على حرضٍ واحد من الأسماء المتمكنة أو المبنيَّة. وأنَّ زيادة الواو في (هو) تشبه زيادهَّا في (ضربتهو)، فالضميرُ المنفصل كالمتصل.

واستدلوا كذلك باللغةِ المشهورة فيهما، تقول: (هُوْ) و (هِيْ)، بسكون الياء والواو . (٪)

وردَّ البصريون حجةَ الكوفيين بأن تشبيُهـم (هو) بالضـمير المتصل في (ضربتهو) باطل؛

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: شرح ابن يعيش ب/人 ب/r، والتنييل والتكميل 199/1. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

لأنّ الأولَ ضميرٌ منفصل، والمنفصلٌ قائمٌ بذاته وهو مُكوَّن من حرفٍ يُيتدأ به وحرٍٍ يُوقف
 واو (ضربتهو) ، وحرفُ الإشباع لايتحرك، ولايثبت إلا ضرورة. (1) - الترجيح:

الذـي يظهرُ لي أنَّ ماذهـب إليه البصريون في أصليةِ الواو واليـاء في (هـو) و (هي) هو
 الواو والياء فيهما لا تليقُ بالضمائر؛ فقد جيء بكما للاختصار والإيماز، وماجاء من الشعر في حذفهما فهو ضرورة لايتتجّ به، والله أعلم.
(1) (أصلُ نَحْنُ )

قال أبو البقاء: " وأمنا (غنُ) فلفظٌ يقعُ على المذكر والمؤنّث وابلمع.
وإنما كان كذلك؛ لأفم استغنوا بالمتكلم عن دلالةٍ على معنى آخر.
وكان القياسُ أن تُسَكّن نونُه، إلا أنها حُركت، لئلا يَمعَ بين ساكنين.
وضُمّت لوجهين:

أححُهما: أها للمتكلم، فتضمّ، كما ضُمّت التاء في (قمتُ).
والثاني: أها لما وقعت للاثنين والجماعة أشبهت (حيثُ)، إذ كانت تقعُ للمكان والزمان.
وقال بعضُ الكوفيين: أصلُها (ثُن)، بضمّ الحاء، إلا أخها نُقلت إلى النون.

وهـنا ليس بشيء، إذ لا دليلَ على أن أصـل الــاء الضـمّ، وقـال الزجـاج: لما كـان يقع
للجماعة، وكانت الواوُ من علاماتِ الجمح ضُمّ؛؛ لأنّ الضمّة من جنسِ الواو " (ك) لـا


تحدّث العُكبري كغيرِه من العلماء عن علّة اختيارِ العرب (نَنُّ) للضمير الِممع، وعِلّة ضمّ آخره، ثمُ أشار بعلُ إلى أصل (نُنُ) ووزها عند بعض الكوفيين، ثمُ ردّ حجته بعد ذلك.
ولم يُشر العكبري إلى من قالما منهم، فقد أطلقها لبعض الكوفيين.

وقد اضطرب بعضُ النحاة في نسبة قائلها، فبعضهم نسبها إلى هشامٍ بن معاوية، منهم




ونسبها بعضهـم، ومنهـم ابنُ الدهان وابن يعيش إلى قطرب. (Y)
لكنـا قـد رأينـا أن الزجـاجي وافـق الكـوفيين في ذلـك حيـث حـــم بـأنّ أصـل الحـاء فيهـا الضّمّ، ثُم نُقلـت حركتهـا إلى النـون، ولم يُشر أحـلـ مـن النحـاة مّمن عرض هــنه المسـألة إلى رأي
() .الزجاجي فيما أعلمه

ولم يذكر العكبري رأي البصريين في المسألة، وين إغفاله لرأيهم تنبيهٌ على أنه لم يُمسّ منهـا
شيء لابقلبٍ ولابحذف، وأها باقية على أصلها.
وقـد احتتجّ البصريون كـالمبرد، أن زنتنهـا كزنـة (قَبْـُلُ وبَعْـُ)، وفيهـا شـبهٌ بــا، إذْ لما كانـت
(ثنْ ) متعقلة بشيء وهو الإخبار عن اثنين وأكثر، أشبهت في ذلك (قبلُ وبعلُ) في التعلق. (گ)
والعكـبري في المسـألة ذكر أن ضـمّة الحـاء في (نُن) قـد نُقلـت إلى النون، وأنّ أصـلها أولا على زنـة (فَعُل)، فُنقلـت حركـة الحـاء إلى النـون، واكتفى بــذا، بينمـا غـيرْه أشـار إلى أن الحـاء (أُسكنت بعدما نقلت حركتها للنون .

وقد علّل ابنُ يعيش قولَ من قال: إن أصلها بضمّ الحاء (نُن)، وأنّ الدافع إلى قوهم هـا هو أهم لـا رأوا أن المتكلم إذا وقف على (نُنٌ) نقل ضمةَ الحرف الأخحير إلى ماقبلها، فيحسب
 وضّمّ الحرف الثاني هرباً من اجتماع الساكنين.

وردّ ابن يعيش هـذا التقـدير، وأشـار إلى أن النقـل إنمـا هو مـن عـوارض الوقف، فـلا يجِعل


(


(1). أصلاً وقاعدة يُبنى عليه حكما

- الترجيحُ:

يظهر لي أن قول البصريين هـو الراجح؛ إذ القـول بـأنّ أصـل (نُـن) إنـا هـو بضـمّ الحـاء يحتاج إلى دليل، وهو وإن كان قول الكوفيين يصحّ أن يكون لغة مـن لغات العرب، كمـا هو لهجة عند بعض العرب اليوم، إلا إنه لا دليلَ يدلّ على أصلية كوها بضمّ الحاء، والله أعلم.
انظر : شرح ابن يعيش T/T •T 「.

## (1) (أصلُ إيّاي وإيّاك )

قال أبو البقاء: " واختلفوا فيها على أربعة مذاهب:
فمذهبُ سيبويه أنّ (إيّا) اسمٌ مضمر، و الياءُ واللكافُ وغيرهما حرونُ معانٍ.
والدليل على ذلك أنّ حدَّ الاسم المضمر موجودٌ في (إيّا)، وذلك لايتنكر بحال.
والياء والكافُ لوكانا اسمين لكانا في موضعِ رفٍ أو نصب، ولا عاملَ لمـا هنا.
أو في موضع جرّ بالإضافة، والاسم المضمر لايضاف، فصارت الكافُ هنا كالكاف في

وقال الخليل: " كالاهما مضمر؛ إلا أنّ الأول أشبة المظهر لكثرةٍ حروفه ".
وحُكي عن بعضِ العرب أنه قال: " إذا بلغ الرجل الستين فإيّاه وإيّا الشوابّ" (ب)
وهذا ضعيفٌ لماتقدم، والحكاية شاذّة لاتُقوّي الاحتجاج بها.
وقـال الفراء: " (الكاف) هـو الضـمير، و (إيّا) أُتي همـا ليعتمدَ الضميرُ عليهـا، إٍِ الحرفُ
الواحد لايقومُ بنغسه ".

وهـذا ضـعيفٌ أيضـاً؛ لأنّ (إيّـا) علـى أربعـة أحـرف، وتلـك عــّة الأسمـاء المتوسطة بـين الخماسية والثالاثية، فهي أقوى من الأصل الثالاتيّ، فيبعد أن يُؤتى بها لتقويةِ ماهو حرفٌ واحد، ولانظيرَ له.

وقال آخرون: الجمميعُ اسمٌ واحد، وهو بعيدٌ أيضا، إذْ ليس في الأسماء مايتغير الحرفُ منه
لتغير المعاني.
أما الحروفُ الزائدة على الاسم والفعل فتختلف لاختلاف المعاني " (1)

- دراسةُّ المسألة:

هـذه المسـألة ذكرهـا العُكـبري في أكثرِ كتبـه الـتي حـوتٌ مسـائلَ الخـلاف، وألفاظـُه فيهـا ورصدُه للخلاف قريبٌ بعضُه من بعض، وقد صرّح في نسبة قول البصريين والكوفيين إليهم في كتابٍ دون الآخر، ففي اللبـاب لم بخـده يصرّح بمـهب البصريين ولا الكوفيين، وفي المتبّع أتى بــذهب البصـريين دون الكـوفيين، وين التبيـان وشـرحه للإيضـاح أتـى بمـنهب الكـوفيين دون البصريين ولم نره أيضا ذكر نسبة قول لأحد من العلماء غير الخنليل وسيبويه. وقـد ذكـر العكـبريّ في اللّبـاب همســة أقـوال في المسـألة، وأنقـص قـولاً منهـا في اللّبـاب

والتبيان، وأنقص اثنين في شرح الإيضاح، ومذهبه في المسألة مذهبٌ سيبويه وجمهور البصريين، وضعّف قول غيرهم، وفنّده.

والمسألة هـذه مـّا اختلف فيهـا العلمـاء اختلافا كثيرا، ويُلاحظ مع كثرة اختالاف العلماء فيها أنّ أقوالهم لاتخرج عن أنّ الضميرَ هل هو الأول في (إيّاك) أو الثاني، أو كالاهمـا، وشذّ ابنُ كيسان حيث جعلها اسماً ظاهراً، وهو قول بعيدٌ شاذّ.

فأمّا البصريون فقد تِبَع أكثرهم قولَ سيبويه في أنّ (إيّا) اسمّمٌ مضمر، والكاف والهاء والياء
 والتبيـان V/V، وهــه المسـألة من مسـائل التبيـن، وليسـت في المطبوع، انظر : تـذكرة النحـاة ص VII، والأشباه والنظائر / / /

هي حروف، وقد عُزي هذا القول إلى الأخفش، واختاره أبو عليّ وابن جنيّ وابن هشام. (1)

واختلف النحـاة في نسبة قول الكـوفيين، فذهب بعضهـم إلى أن مـذهبهم هـو أنّ مابعـد (إيّا) هو الضمير، وهو الكافُ والياء والهاء، أما (إيّا) فدعامةٌٌ له، وهـذا المذهب مذهبُ الفرّاء والمشهورُ من قولِ ابنِ كيسان، وحسّنه الرضيّ، واختاره أبوحيان. (「) والعُكبَري عزا هذا القول إلى بعض الكوفيين تارةً، وعزاه إلى الفراء تارةً أخرى.() وقال بعضهم إنّ مذهبَ الكوفيين في (إيّاك) هو أنّ كلها اسم مضمر. (\&)

والنحاة الختلفوا أيضاً في نسبة قول الخليل فذهب بعضُهم، ومنهم العُكبري إلى أنّ مذهبـ أن (إيّاك) بجميعها مُضمر، والأولُ أضيف إلى المضمر الثاين، ويحسن أن يكون الثاني مضمراً، ويكره ظاهراً، لأنه الإضافة في (إيا) اختصت بالمضمر، وتبع الخليلَ في مذهبه الأخفشُ والمازين والزجاج، واختار هذا القول ابن مالك. ${ }^{\text {(0) }}$

وقال بعضهـم: مـههبُ الخنليل هو أنّ (إيّا) اسمّمٌ ظاهر نابَ عن المضمر، وما بعدَه اسمٌ مضمر، فالأوّل أُضيف إلى الثاني، والثاين في محلّ جرّ بالإضافة. (7) وقـد ذهـب إلى هـذا الرأيِ السّـيرافي، وعُزيَ إلى الزّجـاج، وإن كـان مذهبـه في كتابـه المعاني

وحكى ابـن كيسـان أن بعضـهم ذهـب إلى أن (إيـاك) بكمالمـا اسـم، وهــذا القـول عـزاه العُكبري إلى الكوفيين، وهو غريب منه، فلم ينسبه غيرُه إليهم، وإن كان الرضي قد نسبه إلى

وابن درستويه ذهب إلى أها بين الظاهر والمضمر.()

أمـا العُكبري فجعل مذهبب الخليل أنّ كليهمـا مضمر، لكن الأول (إيّا) أشبه الظاهر في
كثرة حروفه. (£)

ومع أنّ العُكبري صرّح أنّ (إيّا) مضمرٌ أشبه الظاهر في بعض كتبه، إلا أنه لم يشر كمـا أشار غيره أن للخليل قولين، فللخليل قول واحد عنده، وهو أن كليهما ضمير.

ولا أدري إن كان غيره قـد زاد قدر المشـابهة إلى أن جعلهـا بـذاتها اسمـا ظـاهرا نـاب منـاب
الضمير، أو أنه لم يكن من ذلك.

وسنذكر هنا بعض احتجاجات الفريقين وغيرهما مّا لم يذكره العكبري:
احتجّ البصريون:

فقالوا: إما أن يكونَ الضمير هو (إيا) أو يكون الکاف والهاء والياء، والمعلومُ أنّ الضمائر المنفصلة لاتكونُ على حرنٍ واحد، فبطل أن يكون الكاف والهاء والياء ضمائرَ منفصلة؛ لأغها من حرضٍ واحد، ولانظير للضمائر للحرف الواحد ضميراً، فوجب أن تكون (إيّا) هي الضمير، والكاف والمـاء واليـاء حروف، ولو ادعى مُمدع أهـا أسمـاء معربة لرُدّ عليه بأنّ الأسماءَ المضمرة

لاتضاف لما بعدها؛ لأن الإضافة تُرادُ للتعريف والتخصيص، أمّا (إيّا) وغيرها من الضّمائر فهي

واحتـجّ الخليـل ومـن ناصـره كـابن مالـك، بـأنّ (إيّـا) ضـمير مُـبهـم كـالنكرة لايفيـد معـنى بانفراده، فاحتاج إلى مايُخصّصه، فأضيف إلى الضمير بعده، وأخـذ ابن ماللك يُدلّل بأن هـذه اللواحق أسمـاء لا أحـرف، وحكـم بأفـا مضـافٌ إليهـا إضـافة معنويـة للتوضيح؛ لأنّ المعرفـة قـد تُضاف زيادةً في الوضوح، كما قال الشاعر:


واحتـج الفرّاء وبعض الكـوفيين: بـأنّ الكانَ والهـاءَ واليـاء هنـا هي ذاڭُـا التي تكـونُ في الاتصال، فلا فرقَ بين الاتصال والانفصال، فكالاهما ضمير، وإنما أُتي بـ (إيّا) هنا؛ لأنّ ضمير الانفصال على حرفٍ واحد، ولايقوى الحرفُ الواحد إذا انفصل، فجيءَ بها ليقوى بما ولتعتمدَ عليه.

ومما يدل أيضاً على أغا ضمائر أنّ التثنية والجمع يلحقاها، فتتصرف فيه وتدخلها، كمـا
تدخل في الضمير المتصل، أما (إيّا) فتلزم لفظاً واحداً.(ث)

وقـد رُدَّ على الخليـل قوله بـأن (إيّا) ضمـير قـد أُضيف؛ لأنهـ ليس بمعرفـة، فـدخلـتْ عليـه
الكافُ والهاء واليـاء لتخصيصه،، بـأن ذلك باطل، بـل هو معرفـٌ مُبهمٌ قـد دخلـت عليه هـذه
( الأحرف لتبيّنه وتوضحه، ويدل على أنه معرفة أنّ علامات التنكير لاتدخل عليه.
وقول ابن مالك بأن هذه الإضافة هي إضافة توضيح، باطل؛ لأن الضمائر لشدة تعريفها
لاتضاف.
(1 انظر : سر صناعة الإعراب /\& ا؟.


$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف ص } 007 . \\
& \text { انظر : الإنصاف ص.00v. } \tag{£}
\end{align*}
$$

أما القول المنسوب للخليل بأنه اسم مظهر، فهو باطل جملة؛ لأنه لو كان مظهراً لأُجريت عليه علاماتُ الإعراب الثلاثة، ولم يقتصر على ضرب واحد فقط، فهو مثل أنا وأنت وهو . وحكاية الخليل " إذا بـغ الرجـل الستين فإيّياه وإيّا الشوابّ" شـاذة؛ حيـث لم يسـععها
سيبويه عن الخليل بنغسه، وإنما سمعها عن غيره.(1)

ولو كان (إيّا) المما مظهرا لجاز أن تدخل عليه العوامل والأفعـال كمـا دخلت في غيره،
فجاز أن تقول: ضربتُ إيّاك، كما جاز أن تقول: ضربتُ زيداً، وما جاء فيّ الشعر على هـا هـا النحو، فهو من الضرورة الشعرية التي لابتوز في النثر.

وقد ردّ ابنُ مالك على البصريين في قولمم إنّ الكاف وأخواتَا حروف، وقال : بأهنا لو


 الإجماع على الميته ويُختلف فيه هنا، والأولى أن يؤخذ مـا أجمع عليه في كثير، وتركُ مـا الختلف إليه في قليل، والكاف إنما لـقت أخواتها ليكونوا جميعا على سَنَن واحد، وكذلك فإنّ النّ الأصل ألا يشترك اسمٌ وحرف فيز لفظ واحد، والقول باسميتها بخاةٌ من ذلك.

ومـا رد به ابـنُ مالكك على البصريين حكايـة الخليـل " إذا بلغ الرجـلُ الستينَ فإيّاه وإيّا

(r).

ورُدّ على المبرّد بأن الاسم المبهم معرفة، والمعرفة لاتضاف، لأنه اكتفى بتعريفه في نغسه.(8)

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف صه00. }
\end{align*}
$$

وردّ على الكوفيين بقولم إن الكاف والهاء والياء كما أخا ضمائر في حـال الا الاتصال، فهي ضمائر فيُ حال الانفصال، رُدّ عليهم بأنها فيُ حالِ الاتصال أسماء، وهنا حروف، فبينهما فرق؛ فهي هنا كمثلِ التاء في: (أنتَ) حيث أشبهت تاءَ (قمتَّ) وإن كانا فيُ الصورة سواء، إلا أنها حرفٌ في الأول واسم في الثاني.

وعمّا يُضعّف قولَ الكوفيين أيضاً أن يُقتال إنَّ بينَ الضمائر المتصلة والمنفصلة فرقا، فهمـا


أمـا استدلالهم بأنّ التثنية والجمـع يدخلان الكاف والمـاء واليـاء إذ همـا ضمائر، و(إيّا)
 والتاء حرف، والتثنية والجمع قد دخلا يف الحرف، وحكم (إياك) كحكم (أنت).

صيغٌ مربتلة للتثنية والجمع، وكذلك (أنتما وأنتم) فهما صيغ مربتلة للتثنية والِمع. (T) أما قول بعض الكوفيين بأهنا يمميعها ضمير، فقد ردّ بالبطلان، وذلك لأنّ الكاف فيها

بنزلة التاء في (أنتَ) .

- الترجيحُ:

يظهر لي بعد بسط مذاهب النحاة واحتجاجاقّم، أن الراجح هو ماذهب إليه سيبويه وأكثر البصريين من أنّ (إيّا) ضمير، والكاف وأخواتها حروف، وذلك لقوّة ما الحّا احتجّوا به، وقلة المداخل عليه، وللزوم ما بعد (إيّا) الحروف، أمّا حكاية الماية الخليل بمجيء مابعدها اسما ظاهراهرا كـ
 دخول الظاهر عليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح ابن يعيش Y/ (Y) } \\
& \text { (Y) انظر : الإنصاف ص. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## ( (

قال أبو البقاء: "في (الفصل) ويسميهِ الكوفيون (العمادَ)، وهو (أنا) و (نحن) و (هو)
للغائب، و(هي).

ولا يُغصـكُ إلا بضـمائر المرفوع المنفصـلِ على حسَـب مـا قبلـه مـن المتـكتّم والمخاطـَب والغائب.

وإنما سُمي "فصلا" لأنه يمّمع أنواعا من التبيين، فيؤكُُ الخبرَ للمخبر عنه، ويغصلُ الخبرَ
من الصفة، فيعيّن ما بعده للإخبار، لا للوصف، ويعلمُ أنَّ الخبرَ معرفةٌ أو قريبٌ من المعرفة"(T). - دراسة المسألة:

ببيَّن العكبري الخـلاف الاصطلاحي بين الفريقين كغيره، وإن كان الكثير منهم يتجاوز
الحـلاف في الاصطلاح إلى الخلاف في علّه من الإعراب.

فمصطلحُ (الفصل) مصطلح بصري، ومصطلح (العمـاد) مصطلح كويف، ذكر ذلك
الزجاجيُّ وغيره ().

وسبب خـلاف الفريقين في المصطلح إغـا جـاء مـن اختلالفهم في الفهـم لـكـم الضـمير
وعلّه.
فالبصريون سمّوا الضمائر هذه التي بتيء يُ مثل هذه التراكيب فصلاً؛ لأنه قد فُصل بين
النعت والخبر، فلايكون مابعده إلا خبرا.



والكوفيون سموهـا عمـاداً؛ لأن الذي يليه وهو (الحبر) قـد اعتمـد عليه فلم تسقط خبريته
بسببه، ولأهم أعربوها إعراب ضمائر الرفع، وضمير الرفع عماد.(1)

وبعضـهم يسـميها دِعامـة؛ لأنـه يُدعَم بـه الكـلام، أي يقويـه ويؤكـده، ومن المتأخرين مـن
(Y) سماها صفـة

ومصـطلحُ (العمـاد) قـد انـدثر بتقـادم الزمـان ولم يسـتعمله العلمـاء المـدثون؛ لأغــم آمنـوا بالرأي البصري بأن ليس لما موضعٌ من الإعراب.

- الترجيح:

ولأنّ الخـلاف الاصطلاحي هو نتيجة للخحلاف في هل للضمائر هذه موضع أم لا، فإنا
نقول إنّ رأي البصريين في أنْ ليس ها ححلٌّ هو الراجح؛ وبهذا فالمصطلح البصري هو الصحيح، والله أعلم.

الهمع //FM/
موسوعة المصطلح النحوي ص7 717.

$$
\begin{aligned}
\text { قال أبو البقاء: " ولا موضعَ له من الإعراب. ( ضمير الفصل، هل له محلٌّ أم لا ؟ (1) }
\end{aligned}
$$

وقال الكوفيون: له موضع، فعند بعضهـم هو تابعٌ لما قبله، وعند بعضهـم حكمُه حكمُ مـا
بعله .

والـدليلُ على أنـه لا موضع لـه دخـول الـلام عليـه في خـبر كـان، كقولـك: إنْ كنّا لـنحنُ
 وجاز ذلك هنا، لأنّ أفعل منك قد يخصص فقرب من المعرفة.

وين موضع يصلح أن يكون توكيدا، فيكون له موضع، ويحتمل أن يكون مبتدأ، ومـا بعده
الخبر " (r)

## - دراسة المسألة:

ذكر العكبري الخلافَ بين الفريقين في حكمَ الضمير، فالبصريون قالوا بأنه ليس لها موضعٌ
من الإعراب، والكوفيون قالوا بأنّ لما موضعا، واختلفوا على قولين في إعرابها: القول الأول - وهو قول الفراء -: أهنا تابعة لما قبلها، واختاره ابن الحاجب.


 سورة المزمل ، آية رقم : . r . اللباب 79/1

والقول الثاين - وهو قول الكسائي -: أن حكمها حكمُ مابعدها (1)، ولم يذكر العكبري في المسألة إلا دليالً فرداً للبصريين، وهو جوازُ دخول الـلام على هذه الضمائر في خبر كـان، كقولك: إنْ كنا لنحنُ الذاهبين.
وجمهور البصريين يرون الضمائر هذه حروفا لاعحل ها من الإعراب. (r)

ويرى الخنليل وسيبويه أغها أسماء لاعحلّ لما من الإعراب، وأيّد هذا القول ابنُ مالك.
وللمبرّد رأيٌ بأهنا تعرب، فيكون الضمير مبتدأ، وما بعده الخبر، وأبحاز زيادتّا أيضا. (\&) وقال بعضهم: إذا وقع الضمير بين مبتدأ وخبر، وكان الخبر نكرةً ملم يكن فصلا، وإن كان الخبر معرفة أو مايشبهه احتمل كونه فصالا، واحتمل مبتدأ. (0)

والعكـبري في المسألة يرى رأيَ البصريين في أنّ لـا محـلا في مواضع، و يرى رأيَ الكوفيين بأنْ ليس لما محل في مواضعَ أخر، وهو في هذه المسألة لم يستوفِ القول عن أدلة الفريقين.
ومن حجج البصريين التي أغفلها:

هـو أهـا لـيس لمـا موضـع؛ فضمير الفصـل إنـا دخـل في الكـلام لمعتنى، وهـو للفصـل بـين النعت والخبر.

وأما الكوفيون فقد ذكر العكبري أحد القولين همَ، وأغفل الآخر، وهو أن حكمَها حكمُ
مابعده، فالضمير مع مابعده كالشيء الواحد، فلذا أخذ حكمه. ()

$$
\begin{align*}
& \text { الإيضاح في شرح المفصل } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف صو7. } 0 \text {. } \tag{0}
\end{align*}
$$

وردّ البصريون قول الكوفيين، بأن الضمائر هي توكيد لما قبلها، كالنفس والعين في قولك: (جاءين زيد نفسُه) بأن هذا باطل؛ لأنّ الضمير لايكون بحالٍ توكيدا للظاهر في الكلام، ولأنه
 الضمير في قولم: (إنا كنا لنحنُ الصالحين)، فحين إٍٍ لا يقال: (جاءيخ زيد لنفسه).

وأما قولم: بأنه مع مابعده كالشيء الواحد، فهو باطل؛ لأنه كيف يتعلق بما بعده، وهو

> في الأصل كنايةٌ عما قبله. (1)

- الترجيح:

والذي يظهر لي أنه لايمكن أن نهكم في جميع الكالام على الضمائر بأها إما أن يكون لما
موضع، أو ليس لما موضع ، بل يصحّ أن تكون معربة في محالّ، ويصحّ جعلها فصلاء لاعحل لما في محالّ أُخر، أو يصح أن تأخذ كلا الإعرابين في نفس المثال، ففي قولك: (زيد هو القائم)، يصح في الضمير أن يكون بدلا أو مبتدأ أو فصلا، كما عليه مذهب العكبري وابن عصفور،

والله أعلم. (Y)

[^0]( ( المسألة الُزُنْبُوريّة )
قال أبو البقاء: " وتتول: كنتُ أظنُّ أنَّ العقربَ أشدٌّ لسعةً من الزُّبور، ،إذا هو هي.
وقال الكوفيون: فإذا هو إياها.

وحجة الأولين: أن (هو) مبتدأ، والخبر لا يخلو إما أن يكون (إذا) التي للمفاجأة، لأهنا
 ضمائر المنصوب لا المرفوع، فإذا بطل القسمان تعيّن هي خيرٌ المبتدأ. واحتَّ الآنرونن من وجهين:
 وأصحابه بقول الكوفيين.

والثان: أنّ التي للمفاجأة يكوز أن يرتنع مـا بعدها بأنه همبتدأ وخبر، وأن يتتصب على إضمار (أجد)، وعلى ذلك جاءت المكاية. وقال ثعلب: هو عماد، أي: وجدته إياها. والجواب عن الـكاية من وجهين:

أحدهما: أن الذين اجتمعوا بياب يكيى بن خالد من العرب بذل هم أصما أصحابُ الكسائي والفراء مالاً على أن يقولوا با يوافق تولمّ، ولم يشعر بذلك الكّ الكسائيُّ والفراء.

والثاني: أنّ ذلك من شذوذ اللغة، كما شذّ فتحُ لام البر، والِر بـ (لعلّ) والجزم بـ (لن) ،

هذه مسألةٌ مشهورة جرت بين سيبويه والكسائيّ لما وفد سيبويه إلى بغداد يريد البرامكة، فجمع ييمى بنُ خالد بينه

 | / /

وأما النصب بعد (إذا) فلا يكون إلا على الحال.

و (إيَّا) لا يكـون حـالاً، ولا يصح النصـب بـ (يجـد)، لأنها تفتقر إلى مفعولين، وليسـا في الكالام على أن تقدير ذلك لادليل عليه. ولا يصحّ جعل (هو) فصالً، لأنّ الفصل يكون بـين اسمين ، وليسا هنا " (1)

## - دراسة المسألة:

ذكر العكـبري أكثر أدلـة الفـريقين في المسـألة، ومـال فيهـا إلى مـذهب البصريين، وأبطل حجج الكوفيين وردّها. والمسألة هي نتاج مناظرة جرت بين الفريقين وليست خلافاً مأخوذاً من كبتهم كمـا هو الغالب، فالفريقان استدلوا بالسماع والقياس.

فأهـل البصرة ذهبوا إلى أن كل مابعـد المبتدأ وسبق بـ (إذا) الفجائية فإنه يجـب فيـه الرفع على الخبرية ولايجوز النصب ألبتة، وأهـل الكوفة قالوا بجواز الوجهين، رفعاً على الخبرية ونصباً على الحالية أو تقدير (إذا) بـ (وجدت).

وأغفل العكبري بعض أدلة الكوفيين وبعضَ ما ردّ به البصريون عليهمه فمن أدلة الكوفيين التي لم يذكرها:

استدلالهم بالسماع بحكاية أبي زيدٍ عن بعض العرب في بجيئها نصباً (فإذا هو إياها) واستدلوا في القياس، وفيه ذهب أبو بكر بن الخياط إلى أن (إذا) ظرفٌ بمعنى وجدت، وله


(1). (1)

وذهب بعضهم بأنّ ضمير النصب (إياها) ناب عن ضميرٍ الرفع هنا، والعرب تُنيب بعض
الضمائر بغيرها .
وأمّا ابن مالكك فذهب إلى أن الضمير منصوبٌ على المفعولية والتقدير، فإذا هو يساويها.
ورأى ابـن الحاجـب بــأن (إياهـا) منصـوبة على الحـال مـن الضـمير في الخـبر الحــنوف،
والأصـل: (فـإذا هـو مثلهـا)، ثم حُـذف المضـاف، فانقلـب المضـافُ إليـه (الضـمير) منفصـالً، ("). ${ }^{(+1)}$

وردّ البصريون حجَ الكوفيين، من ذلك قولُ تعلب بأها عِمَاد، ورُدّ عليه بأن العِماد عند
الفريقين يجـوز حذفـه يـي الكـالم، ولايختلّ معنـاه إذا حـذف، كقولـك: (كـان زيـّه هـو القـائم))، ويبوز حذف (هو) منه، لكن لايبوز حذفه من (فإذا هو إياها) إذ لايستقيم الكالام بدونه. ويُبطل مـا قـال ابن الخياط بـأن (إياهـا) منصوبة بمعنى (إذا) هي (وجـدت)، بأنّ المعـاني لاتعمل النصب في المفاعيل وإنما في الظرف والحال.
(أما قولم بأن ضمير النصب استُعير في مكان ضمير الرفع فباطل لايستقيم. (\&)

وقد ترجّح لي في هذه المسألة قولُ البصريين، فالشواهد تؤيده والقيـاس يعضُده، وأما سمـاعُ الكوفيين بالنصب فهو من شاذّ اللغة، ولايعتدّ به.

$$
\begin{align*}
& \text { ( }  \tag{T}\\
& \text { انظر : الإنصاف ص070، ومغني اللبيب 10/0 Y }
\end{align*}
$$

## (1) ( أصليةُ الألفِ في اسِم الإشارة " ذا "

قال أبو البقاء: " واسم الإشارة للمذكر (ذا).
وقال الكوفيون: الاسم (الذال) وحدها و (الألف) زائدة للتكثير. وحجةُة الأوَّلين من وجهين:

أححـهما: أنَّ اسـمَ الإشـارِ منفصـلُ في حكــمـ الظـاهر، وليس في الأسمـاء الظـاهرة القائمـةِ بنفسـها مـاهو على حـرٍِ واحـد، ولا القيـاسُ يقتضـيه؛ لأن القيـاسَ يقتضي أن يُــدأ بحـرفٍ
ويُوقف على آخر .

ومن الناس من جعل (ذا) اسماً ظاهراً، لأنه يُوفُ ويُوضف به. والثاني: أْمْ قالوا فيُ تصغيره " ذيَّا " فأعادوه إلى أصلِه، إذْ هذا شأنُ التصغير.

وسيتضحُ لك في بابه.
فإن قيل: فقد يُزاد في المصغَّر ما ليسَ منه، كما سمَّيَتَ بـ (هل) و (قد) ثم صغَّرَه، فإنك تزيدُ عليهِ حرفاً آخر .

قيلَ: دعتِ الحاجةُ بعدَ التَّسميةِ إلى تكملتهِ في التصغير، ولم يقمـ الدليلُ هنا على زيادة الألف قبل التصغير ليقالَ: الزيادةُ ختصةٌ بالتصغير .

واحتجَّ الآخرونَ بأنَّ تثنيةَ (ذا) (ذان)، والألف والنونُ للتثنية، فلم ييقَ سوى (الذال).
والجِواب عنه من ثلالِةِ أوجه:

$$
\begin{aligned}
& \text { ron/l، وائتلاف النصرة ص0. } 7 \text {. }
\end{aligned}
$$

أحدها: أن (ذانِ) ليس بتثنية (ذا)، بل صيغةُ موضوعةٌ للتثنية بـدليل أنه لا يتنكر كمـا
يتنكر (زيد) إذا ثني، فعُلم أنه بمنزلة (أنتما) في أنه غير مثنى.

والثاني: يقـدَّر أنه مثنى، ولكنَّ الألف سقطت لالتقـاء السـاكنين، ولمُ تُقلب لإيغالمـا في

والثالث: أنه قد عُوض من الذاهبِ بتشديد النون، فكأنه مُ يذهب " (1)

أفاض العُكبريّ يف ذكرِ مـذهب الفريقين وأدلتِهمـا مـع رِّه على أدلِةٍ الكـوفيين، وفيهـا ذهب مذهبَ البصريين في أصليةٍ الألفِ فيِ (ذا)، غير أنّ بعض احتجاجات الفريقين لم يذكرها في بعض كتبه.

وين المسألة هذه ذهب البصريون إلى أنَّ (ذا) كلها اسم، وهي على ثلاثة أحرف، والألف فيها منقلبـة عن يـاء، وقيل عـن واو، ولامهـا محذوفـة تخغيفـاً، ووزهــا على (فَحَل)، وقيـل عـن

وذهب السيرافٌ إلى أنَّ أصلها على حرفين، فهي مبنية كـ (مـا) و (كم)؛؛ فلا تتصرف،
والألف فيها أصل، واختاره ابن يعيش وأبوحيان ووافقهما ابنُ إياز . (r)
والكوفيون ذهبوا إلى أنّ الاسمَ فيها هو النّال وحـدها، والألف ليست منها وإنما زائدة
عليها تكثيراً للكلمة وتقويةً لما، وهو قول السُّهيلي. (ث) ومن حجج البصريين التي أغفلها العكبري، هي:
(1) اللبـاب (1 / (1)

.rr./r

أهْم استدلوا على أنّ (ذا) لما أخَذَت أحكام الاسـم الظاهر من وصف وتثنيـة وتصغير
حُكِم عليها بأهنا تشبه الأسماء المتمكنة فأصبحت ثلاثية الوضع وهي بكاملها اسم. (1) والكوفيون احتجوا على مذهبهم بأن الذال هي حرف واحد بأنه يقال: (ذِهِ أمةُ الله)، فدلَّ على أن الذال هي وحدها الاسم. (r)

والذي يظهر لي أنَّ ماذهب إليه البصريون في أصليةِ ألف (ذا) هو الصواب؛ لأنَّ كلَّ اسمٍ
 وحرف يُوقف عليه، ولايكونُ في الحرف الواحد ابتداءٌ ووقفٌ في الحال نفسها، واللّ أعلم.

## ( (أصلُ الذي )

قال أبو البقاء: " والياءُ واللام في (الذي) أصلان، وقال الكوفيون: الاسمُُ الذالُ وحدَه، وماعداه زائد.

وحجـة الأولـين: أن (الـذي) اسـم ظـاهر فلـم يكـن علـى حرف واحـد، كسـائر الأسمـاء الظاهرة. يدل عليه أن الذال لم تُستمعل في هذا الاسم وحدها، فلو كانت الياء واللام زائدتين جلجاز حذفهما في هذا الجنس. واحتج الآخرون من وجهين:

أحدهما: أن الياء تسقط في التثنية فلو كانت أصلا لم تسقط، وأما اللام فزيدت ليُمكن
النطق بالذال ساكنة، ولتدخلَ الألف واللام على متحرك.

والثاني: ماجاء في الشعر من حذف الياء وتسكين الذال، كقول الشاعر:

ولا نظير له فيما هو على أكثر من حرف.

والجواب: أمَّا حذف الياء في التثنية فقد أجبنا عنه في باب التثنية، وحذفُ الياء في الشعر
شاذٌّ لا يدلُّ على أها زائدة؛ لأنه قد حُذف في الشعر كثيرٌ من الأصول، كقول:
$\left.{ }^{( }\right)$ $\qquad$ درسَ المُنَ

 النصرة ص 70.


سبق تخريَه في مسألة (كلا وكلتا) ص \& ז.
(1) وُرق الخمى ....

وقد تقدم ذكر ذلك " (†).

- دراسة المسألة:

أشـار العكـبري إلى مـذهبي الفـريقين، وثنّى بحجـةٍ واحـدةٍ للبصريين، وحجتـينِ للكوفيين سماعيةٍ وقياسية، ثم أجاب عن حجة الكوفيين وردّ عليهم بمثلِ ما احتجّوا به من سماعِ وقياس، لكنه أحال جواكمم القياسي إلى باب التثنية.

وقد ذهب الزجاجي والمروي وابن الشجري وغيرهم بأنّ مذهب الفراء في أصل (الذي)

$$
\text { هو (ذا) و (التي) هو (تي). }{ }^{\left({ }^{(+)}\right.}
$$

وذهب السُّهيلي بأن أصل (الذي) هو (ذو) بعنى صاحب.(\&)
وردّ الرضي مذهب الكوفيين في قولم بزيادة أحرف أربعة على أصل (الذي) وهو الذال،
بأن هذا أقربُ إلى علمِ الغيب.(0)
ومن حجح البصريين التي لم يذكرها العكبري:

أنّ (الذي) أصلُه من ثلاثة حروف، والحرف الواحد لايكون اسماً، ولايكون الاسمُ على حرضٍ واحد، ولام التعريف لاتدخل على ماكان مـن حرفٍ واحد أصلاً، وإنما أصل (الذي)
سبق تخريجه في مسألة (كلا وكلتا) ص \& ז.
(Y) اللباب (Y/ (Y)
والنظائر r/ . .

انظر : شرح الرضي lv/r. .

بثالثة حروف وهو (لَذِيْ) أو (لذً)، (1) وهذا لـه نظائر في كـامر العرب، فهو على زِنَةِ (شَحْيْ،
وعَمِيْ)، والثنلاثة أحرف هي أقلّ الأصول في العربية. (؟)
واحتجـوا أيضـاً في دلالـة أنّ اليـاء هي أصـلٌ في (لَلَذي) أنـه عنـل التصـغير يُقـال (اللّلَذَيَّا)،
والمعلوم أنّ التصغير يَردُّ الأشـياء إلى أصـولا، ولو لم تكـن اليـاءُ مـن أصـلِ الكلمـة لـا ثبتـت في التصغير .

ولو قيـل بـأنّ التصنير قد يحُحِث زيـادةً في الكلمـة، وليس - كثيراً - بأنه يَردٌّ الأشياء إلى
أصـولها، فلـو أنـه سُّمي رجــلٌ بـ (هَـلْ وبـل)، ثم صُغّر، فـإن التصـغير يزيـل حرفـاً لـيس في أصـل الكلمة، فابلحواب: بأنّ الحروف إذا سميّـت فتـ انتقلـت من الحرفيّة إلى الاسمية، فإذا صُغّر صُغّر على أنه اسم، فوجب أن نزيد عليه حرفاً يُوجبه الاسمية.

وقـد ردّ البصريون مقالـة الكـوفيين بأنـه لـو كانـت اليـاءُ في (الـلـي) أصـليةً لما حُـففت في التثنيـة فيقـال (اللّنـانِ)، وأنهـا ليسـت كثنيـة (زيــ وععمـرو) (زيـدان وعمـران)، ردّوا علـيهم بـأنّ
(اللّذان) صيغةٌ مربحلة للتثنية، كما أن (هؤلاء) صيغة مربتل، وأيضاً لأجل التقاء الساكنين.

ومــا يـدل علمى أن (اللـذان) مثنى ليس كتثنيـة (زيـدان وعَمـران) أن التثنيـة تردُّ الاسـَمَ مـن التنخير إلى التعريف، ومعلومٌ أن اسمَ الموصول معرفة، فكيف يدخلى التعريف على معرفة، فهـذا دليـلٌ على أن التثنيـة هنـا صـيغة مربتلـة، وقـد عاملوهـا كمــا عـاملوا التثنيـة الحقيقـة، فلـيس إذًا حكمُهـا كحكـم تثنيةِ (زيلٍ وعَمْرو )• (گ)

وردّ الكوفيـون على البصـريين بأنـه لـو كانـت اليـاءُ أصــلا في (الـذي) لمـا حُـنفت كمـا لم
تحذف ياء (عَمِي وشَشْي).
(1) انظر : الكتاب r (1/

( انظر : شرح ابن يعيش (Y)


وابلحـواب بـأنّ يــاء (عَمِـي وشَـحِي) يـدخلها النصـب بـــلاف يـاء (الـذي) فالنصـب
لايدخلُها، بل السكون لازمٌ ها.

وقول الكـوفيين بـأنّ الاسـمَ الـذال وحـدها، ومازيـد عليهـا تكثيرٌ لما، يرُدّ بـأنّ الزيـادة إنــا
تكون في حرفٍ واحد، وليس أن يزاد فيها أربعة أحرف، فهذا لانظير له في كالامهم.. (1)

- الترجيح:

بعد إيراد أدلة المذهبين يظهر لي أن قولَ البصريين هو الراجح، حيث ما مليُيءْ في كلام

 فِّ (الذي) أربع لُعات، والنّا أعلم.

## ( هل اسمُ الإشارة بمعنى الاسمِ الموصول )

وقال أبو البقاء: " اسمُ الإشارة غيرُ موصول.

وحجةُ الأولين: أنه اسمٌ تامُّ بنفسه يكسُنُ الوقفُ عليه، فلم يكن موصولا كسائر الأسماء الظاهرة، ولذلك يكسُن أن يممعَ بينه وبين (الذي) ، فيقال: (إنَّ هذا الذي عندنا كريع).

## 



بـــوتِ، وهــنا تحمـلـــنَ طليـقُ (\&)
عــدسْ مالعبـادٍ عليـــكِ إمــارةٌ
والجواب عن الآية أن (تقتلون) و (تحبوغم) حالٌ وليسَ بصلة، وقد استوفيتُ القول على
ذلك في إعراب القرآن ، وأما البيت ففيه ثلاثة أوجه:

أحـدها: أنَّ (طليقـاً) خـبر (هــنا) و (تحملـين) حـال مـن الضـمير في (طليق)، والعائـد

$$
\begin{aligned}
& \text { مخذف، أي: تحملينه. } \\
& \text { والثاني: هو خبر بعد خبر. }
\end{aligned}
$$

 والارتشـاف

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة ، آية رقم : } 0 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة آل عمران : آية رقم : } 119 \text {. } 11 \text {. }
\end{align*}
$$


 .|Vを/\

والثالث: أن يكون حالاً والعامل فيه معنى الإشارة " (1)

- دراسة المسألة:

استوفن العكـبري المسـألة في ذكر مـذاهب الفـريقين وحججهـم، فالبصريّون احتجوا على صحّة مذهبهم بالأصل واستصحاب الحال، والكوفيّون احتجّوا بالسّماع.

وقد ردّ العكبري حجة الكوفيين وخرّج أدلتهم، وأشار في التبيان إلى مذهب الفريقين مع عدم ذكره لحججهم، حيث اكتفى بالإعراب وذكر أوجه الآية على مذهب البصريين.

ثخ إنّ سيبويه يمنعُ أن يحون اسـُمُ الإشارةِ بمعنى اسـمَ الموصول إلآّ في حالة كـان معه (ما) (r). ${ }^{\text {(r) }}$ والرضيّ اشترط في جعل (ما) بمعنى (الذي) ألا تكون زائدة.()

واشـترط بعضهـم أن تكـون (ذا) اسمـاً موصـولاً هـو ألاّ يكـون مشـاراً بــا، وسُـكت عنـه
لوضوحه. (£)

أمـا الكوفيون فيرون أنّ كلّ اسم إشـارة يصحّ أن يكون اسمًا موصولا، وإن لم تكـن معـه

ومما لم يذكره العكبري حجةٌ للبصريين، وهي:
أهـم منعوا أن يكـون اسـمٌ مـن أسمـاء الإشـارة اسمـا موصولا، فليس ثمـة دليلٌ على الــكـم بكواز أن يعربَ اسمـا موصولا، فالأصـل بقـاءُ الإشـارة على أصله والاسم الموصول على أصله؛

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

دَفْعاً للاشتراك الذي هو خـالف الأصل. (1)

فقد استدلوا هنا ببقاء الأصلِ واستصحاب الحال.

والكوفيـون احتتجوا بالسـماع، فقـد أوردوا بعض الآيـات، وشـيئاً مـن الشـعر، وقـد ردّهـا العكبري وخرجها تخريجاتٍ عدة، ومن أشهر الآيات التي تنازع في إعرابها الفريقان قوله تعالى:
 لم يذكره هو: أن يكون (هؤلاء) تأكيدا لـ (أنتم) وليس خبراً له، والخبر هو (تقتلون).
 (هِذه)، وأعربها الزجاج بمعنى (التي) (£)، وردّ البصريون هذه الأعاريب، وقالوا بأها على أصلها، و (وما تِلكَ) أيْ: أيُّ شيءٍ هـذهِ بيمينك، و (يمينك) إمـا أهنا متعلقـة باسـم الإشارة، أو حالاً من المشار إليه، واستبعد الفارسيٌّ هذا الوجه(0) ، أو تكون بمعنى: أعني بيمينك. (7) أما قولُ الشاعر:
 فقد أجاب العكبري عنه، وذكر له ثالثة أوجه.

ومن أعاريب البيت المشهورة مّا لم يذكرها أن يكون (هـذا) اسم إشارة، والاسم الموصول مخذوف، تقديره: (وهذا الذي تحملين طليق)؛ لأن حذف الاسم الموصول جائز ضرورةً. وهـذا الإعـراب هـو حجـةٌ على الكـوفيين، فهمـ يجيزون حـذف الموصول مـن غـير ضـرورة

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة البقرة : آية رقم } 10 \text {. } 1 \text { (Y) } \tag{}
\end{align*}
$$


 انظر : التذييل والتكميل r/ . 0.


الموصول (r).

وقـد يعرب (تحملـين) صفة لموصوف مـــوف، تقــديره: وهــا رجـلٌّ تُملــين، والمـاء قـد حذفت فيه.

- الترجيح:

بعـد استقصـاء المسـألة، ومعرفــة رأي الفـريقين فيهـا نتـول بــواز أن يُحمـلـ رأي الفـريقين
 أصله أولى وأحقّ من حمله على التقدير والتأويل، إلا أنه لاضير أن يُعربَ اسما موصولا وما بعده صلةٌ له، والمعنى تامٌّ به، والهّ أعلم.

(1) ( بناء " أيُّهم " إذا حذف عائده ؟ )

قال أبو البقاء: " (أئهـم) يكونُ بعنى (الذي)، فإن وُصِلت بيملة كانت معربة اتفاقاً، كقوطم: (لأضربنَّ أئَّم هو أفضل) . فإن وصلتها بفرد كانت مبنية عند سيبويه.

وذهب بعضُ البصريين والكوفيون إلى أها معربة.
وحجة الأولين: أنَّ الأصل في (أي) أن تكون مبنية في الشرط والجزاء والاستفهام لتضمنها
معنى الحرف.
وإذا كانت بعنى (الذي) يمب أن تُبنى لنتصاها.
إلا أن ذلك خُولفَ لما نذكره في الاستغهام، وإذا حُذف من صِلتها شيء خالفت بِية


تعالى
واحتجّ الآخرون بـا قال الجرمي: "خرجتُ من البصرة فلم أسمعْ منـُُ فارقتُ المنـدقَ إلى
 الموضع فتكون معربة هاهنا. قالوا: والآية محمولةٌ على غيرِ ماذكرت، ويْ ويْ هذه المسألة ألة أقوالٌ قد ذكرناها فُ إعراب القرآن.

والجِواب: أمّا حكاية الجرمي فيجوزُ أن يكون مامسعـه لغنةً لبعض العرب، فإن سيبيويه
حكى خلافها، فيُجمع بين المكايتين ويماُُ الأمر فيه على لغتين، إلا أن الأقيسَ البناء.

 وشرح الرضي r/ • • و، وشرح ابن يعيش Y

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم : آية رقم } 79 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وأمـا قياسهـا عليهـا في الاستفهام والجزاء فـلا يصـُّ لأغـا هنـاك تامـة، وهي هاهنـا ناقصـة مخالفة لأخواتا من الموصولات " (1) - دراسة المسألة:
 (أيّ) إذا جـاءتْ مضافةً وحُذف عائدُها، فقـد تنازعوا فيها هـل تُعرب هنا أم تُبنى على الضـمّ

والعكبري قد ذكرَ في اللباب مذهبي الفريقين واحتجاجهمـا، فقد ذكر لسيبويه ومَن تبعه
حجتـين اثنتـين، حجـةٍ سماعيـة وحجـة استصـحاب الأصـل، وذكر للكـوفيين ومـن تـبعهم مـن البصريين حجةَ حكايةِ الجرمي عن العرب في عدمِ سماعِه البناءَ إذا حُذف العائُُ من (أيّ). وفي التبيان ذكر العكبري مذهبين للنحويين في المسألة من حيثُ إعرابُها وبناؤها، وذلك في
 واحدا في مَن قال بالبناء، أمّا من أعرب فأورد هم همسةَ أقوال في إعراب الآية. وأقوالُ مَن أعرب (أيُّهم) - مـّا لم يـذكره العكبري - وحجــة كـلّ قول منهـا، سنعرضـه إجمالاً:

فقد ذهب الخليل إلى أنّ (أيُّهم) مبنيةٌ إذا أضيفتٌ وحُذف عائدها، ويْعل إعرابَ الآية: (أيّهم) مبتدأ، و (أفضلُ) خبرٌّه، والحملةُ محكية، والتقـدير : (لننزعنّ من كلّ شيعةٍ الفريقَ الذي يقال هم: أيُّهم أشدُّ ؟ ) فُ (أيُّهم) عنده استفهامية. (r)
 نصب (أيَّهم) في الآية في إعراب القراءات الشواذ انظر: تذكرة النحاة ص VITr سورة مريم : آية رقم : 79 . 19 .
انظر : الكتاب r/. . ع، والأصول rro/r، وشرح الرضي r/r/r.

ثمّ احتج لقوله بكثرة الشواهد، وأنّ حذفَ القول في كتاب الله أكثرُ من أن يحصى، ولقد
حسّن هذا القولَ ابنُ السراج. (1)

أمّا يُونس فذهب كما ذهب له الخنليل في أنّ (أيُّمم) مبتدأ وهو استفهام، و (أشلُّ) خبره، إلاّ أنه يُعلّق (لَنْنْعِعنّ) عن العمل فيجعل حُحمها كحكـم أفعالِ القلوب، كأنْ تقول: (علمـتُ
(r) (َيُّهم في الدار؟؟

وذهـب الكسـائيٌّ والأخفـشُ إلى زيادة (مِن) في قوله: (من كـلِّ شيعةٍ) والتقـدير عنـدهم: (لننزعنّ كلَّ شيعة)، و (كلّ شيعة) منصوبة بـ (لننزعنّ)، أمّا (أيُّهم أشدّ) فجملة مستأنّنة، و
(أيّ) هنا استفهام، ونسب أبوحيان هذا القول للكوفيين أيضا. (ث)

ونزع المبرد إلى غير هـذا، فقد جعل (أيُّهم) مرفوعاً بـ (شيعة)؛ لأنّ (شيعة) معناهـا عنـده
(تَشيع) والتقدير لديه: (لننزعنّ من كل فريقٍ يَشيعُ أيُّهم أشدّ) وهي عنده بمعنى (الذي). (\&)
أمّـا قولُ الفراء، فهو قولُ أكثر الكـوفيين كمـا نسبه إليهم غيرُ واحـد، ويـذهبون إلى أنّ (ننزِ) تُعلّقِ عن العمل، فمعناهـا عندهم الشرط، والشرطُ لايَعمل مابعده فيما قبله، والتقدير :
(لننزعنّهم تشنيّعوا أو لم يتشيعوا) (ل)
وقد ضحّف ذلك العكبري، بينما الزجاجي ججّده وأجازه.(7)
وروى الزجـاجي عن الفـراء قولاً ثانيـاً لـه بـأن التقـدير في الآية: (لننزعنّ بالنداء، فنُنـادي:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر : شرح الرضي }
\end{aligned}
$$

(أئُهم أشذُّ)، وروى قولاً ثالناً له أيضاً يُوافق ماقاله الكسائيّ والأخفش، الذي ذكرناه آنفاً. (1)
فهذه هي أوجهُ إعراب مَن قال بإعراب (أُئهم)، وقد استوف ذكرَما العكبريُّ في التبيان.
ويٌ هذه المسألة بجد أنّ أكثيرَ ما خاضَ فيه العُكبريّ وغيرُ واحتجّوا له هما قولا سيبويه
والفراء، فقد أطالوا فيهما عرضاً واحتحاجاً، وأجابوا عن أكثرِ ما قالوه.
أما مذهب البصريين فقد ذكر العكبرئُ قول سيبويه وحجته مُفصا .
غيرَ أنّ الرضي روى حجةً لسيبويه وهو أنه إنما بُني على الضمّ تشبيها بـ (قبلُ وبعدُ)؛ لأنه
قد حُذف منه بعضُ مايوضحه ويُيينه أعني الصلة؛ لأغها المبنية للموصول. (r)
وقيل إها بُنيتْ؛ لشدةِ افتقارها إلى ذلك الخذوف، وهو العائد. (r)
وسيبويه على أنه يختار البناءً على الضمّ هنا، إلا أنّ إعراب (أئهم) لغةٌ جيّدّة عنده. (\&)
وأمّا مـذهب الفرّاء وأكثر الكوفيين فتـد احتجّ له بكايـاية الجرمي فقط، وأغفل غيرهـا من
الحجج.
وقد احتجّ الفرّاء وغيره بقراءة من نصب (أيَّهم) ()، حيث قالوا بأنّ رواية الضّمّ (أيُّهم)، ، لاينبغي أن تكـونَ حجـة في مَن قـال بالبنـاء، لأنّ هنـاك قراءةً بالنصـب قـد قُرئتـ، ورواهـا غيرُ واحد من القراء.

وخرّج العكبري قراءة النصـب بالبنـاء كقولِلِ سيبويه ببنائهـا على الضـّم، إلا أنّ من قرأهـا


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : شرح الرضي } \\
& \text { ( ا انظر : المدع (Y/ }
\end{aligned}
$$

 إعراب القرآن ص٪

بالنصب علّل بناءها على الفتح بأهنا أخفٌّ في الياء.
(1) أو قد تكون معربةً منصوبةً على الخافض

واحتج الكوفيون أيضاً بأنّ (أيُّهم) بالضم، ليستِ الضمةُ فيها ضمةَ بناء، ولا يُسلّم هذا لمن قال به، بل هي ضمّةُ إعراب، وذلك أن (أيُّهم أشلُّ) مبتدأ وخبر، وقد ترافعا، فرفع بعضهم الآخر، و (لننزعنّ) قد عملتْ في (مِن) وما بعدها.

أو يكـون إعـراب (أيُّهـم أشـدُّ) أهـا عُلّقـت عـن العمـل، والتقـدير : (لننزعنّ مـن كـلّ قورٍ شـايعوا، فتنظروا أيُّهـم أشدّ) والنظر هنـا مـن أفعال القلوب كـالعلمِ والمعرفـة، ومعلومٌ أنّ أفعـال القلوب يسقطُ عملهنّ إذا كان بعدهنّ استفهام، فلذا دلّ على أنه مرفوع، وهو مبتدأ. واستدل الكوفيون على خطأ مذهب البناء أنّ المفرد من المبنيات إذا أُضيف أُعرب، نحو : (قبلُ وبعدُ) فصارت الإضافة تُوجب إعرابَ الاسمَ، و (أيٌّ) إذا أُفردَتْ أُعربت، ولو قيلَ إنـا (إذا أضيفت بُنيت لكان هذا نقصاً للأصول، وذلك (الك محال أمّا ابنُ مالك، فيرى قوّةَ قولِ من أعربها؛ لأهـا في الثّرط والاستفهام تُعرب قولاً واحداً،
فكذلك في الموصولة. (צ)

وقد ردّ البصريون حجة الكوفيين في احتجاجهم بقراءة النصب، بأهـا قراءة شاذة، حيـُُ جاءت على لغةٍ شاذة لبعض العرب.

وردّوا أيضاً إعرابهم بقراءة النصب بأنّ (ننزعنّ) فعلٌ متعدٍّ لا قاصر - كماقالوا- فلايكتفي الفعل بما ذكر معه، بل لابدّ له من مفعولٍ ظاهر لأن (أيُّهم) يصلحُ أن يكون له مفعول مقدر .

$$
\begin{align*}
& \text { (r) انظر : البيان (Tr } \\
& \text { ( } \tag{६}
\end{align*}
$$

أمّا تقديرهم (فتنظروا أئُهم أشدّ) فليس في اللفظ مايدلُّ على تقدير هذا الفعل، وجديرٌ


أمّا قول الكوفيين إنّ المفرد من المبنيات إذا أُضيف أُعرب كـ (قبلُ وبعدُ)، فيُرُدّ بالبطلان، لأنّ الإضافة إما تَرُّ الاسم في حال الإعراب إذا استحقّ البناء في حال الإفراد. وأما حكاية الجرمي فيُرد عليها بأها لغة مسموعة، وقد حكى مايخالفها أبوعمرو الشيباني،
(1)



فإذًا، كاهاهما لغتان مسموعتان، لايردُّ أحدها الآخر، ولايقوى عليه.
وقد ردّ سيبويه والبصريون مذهبَ الخليل بحمله على الحكاية، بأن هذا جائزٌ في الشعر، لافي اختيار الكامك؛ لأنه لو كان جائزاً في الكالام لقيل: (اضربِ الفاسقُ الخبيدُُ)، وهذا غيرُ جائز بالإجماع. وردوا أيضاً قولَ يونس بتعليق (ننز) وغخوه من الأفعال، بالبطالان؛ لأنّ هذا الفعل وأمثاله
 وأيضاً فإنّ المعَلِّق يجبُ أن يكون في صدر جملة، نحو: (اضرب واقتل)، وهذان لاتكون الجملة (r).

> واعتذر بعضهـم ليونس فقال: إنّ النزع قد يكونُ بالقول. (\&)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بيت من بحر المتقارب، ينسب لغسان بن وعلة، انظر: الإنصاف صOVV، ورصف المباني ص\&TV، والمقاصد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : أمالي ابن الشجري ک/ }
\end{align*}
$$

الذي يظهر لي هو قول البصريين، فالسماع والقياس واستصحاب الأصل يؤيد قولمه، أما الكوفيون فحجتهم بإعراب (أئهم) هي حكاية الجمري.

وقراءة النصب التي استدلوا جا قراءة شاذة، ويعكن أن تخّزِّ بأن البناء على الفتح أختّ فين الياء، والهّ أعلم.
(1) (الاسم الظاهر إذا دخلت فيه الألف واللام )

قال أبو البقاء: " الاسمُ الظاهر إذا دخلت عليه الألف واللام م يكنْ موصولاً لما ذكرنا
من قبكُ.
وقال الكوفيون: يكون موصولا، واحتجوا بقول الشاعر:

أي: أنت الذي أكرم، وجوابه من وجهين:
أحدُهما: أنَّ (البيتَ) مبتداً ثُانٍ، و (أكرٌُ أهلهَ) الخبر .
والثاني: أنه أرادً: البيت الذي أُكرم، فحذفَ (الذي) للضرورة " (ّ)

- دراسة المسألة:

ذكـر العكـبري مــنهبي الفـريقين، واكتفى بكجـة الكـوفيين السّـماعية، ثم ردّ عليهـا مـن
وجهين.

وقد أشـار العكبري إلى أن حجة البصريين قد ذكرهـا قبلَ هـذه المسألة في كتابه، لكن لم
أقعْ عليها.

أما حجة البصريين التي لم يذكرها، فهي:


ص^ج، والدرر IVV/\.


( اللباب

أهْم يرون أنّ الاسـمَ الظاهر ابلحامـــ لا يصحٌُ أن يكون موصولا، وأن وصلَ هـذا الاسـم
 (الذي) المبهم، فهو لايدلّ على معنى غخصوصٍ إلا بصلةٍ تبينه، فإن كان لم يكن بمعناه فلا (1). يصار إلى أن يقوم مقامه بكال

والكوفيون يرون أنّ كلّ اسمٍ معرّفٍ بـ (أل) أو اسمٍ مضافٍ إلى معرفة أو نكرة مضافة إلى
نكرة، فإنه يجوز أن يكون كل ذلك موصولاً.
 الشعر، وتأوّله البصريون بتأويلاتٍ عدّة، ذكر العكبري بعضها، ومنا لم يذكره: أنه لايموز أن يكون (البيت) موصولا، لأنه ليس مبهما كسائر الأسماء الموصولة، بل هو

ظاهر بيّن.
أن يُعرب (البيتُ) مبهماً، فلا يدلّ على معهود و (أُكرُُ) وصفٌ له، فكأنه قال: لأنتَّ
 وأوصافٌ للرجل، لأنه مبهمٌ لايدلّ على معهود.

وقد يُعربُ (البيتُ) خبرَر المبتدأ (أنت)، و (أُكرُُ) خبرا آخرَرَ له، كما تقول: هذا حلوٌ حامض فـُلْو، خبرُ هذا، وحامضٌ، خبر ثانٍ له، ويكون (أنت البيت) تعظيما له، أي أنتَّ البيت المعظّم منزلة أن تقول: أنت الرجلُ، أي أنت الرجل العظيم، وهذا كثير في الكالام.
(乏) هذه كلمة رواها أبوعلي الفارسي عن الأخفش عن قول بعض العرب، انظر : الخصائص ץ/ ا ـ . .

$$
\begin{align*}
& \text { ( انظر : شرح الرضي } 10 / \text { ( } 10 \text { ( } \\
& \text { انظر : الإنصاف صهمه0. }  \tag{0}\\
& \text { انظر : شرح ابن عصفور /.IV.I. } \tag{7}
\end{align*}
$$

(أو أن تكون صفةُ (البيت) حخذوفة، والتقدير : لأنتَ البيتُ المبوبُ عندي أُكرمُ أهلَه. فإذا صارت التأويلات هذه مككنة له وصحيحة، بطل الاحتجاج بالبيت.

- النرجيح:

يظهرُ لي في هذه المسألة أنّه لايبوزُ جعلُ الاسم الظاهر الجامـد موصولا وله صلة، إذ هو غير مبهم كي يحتاجَ لصلة، أما الكوفيون فلم يكن هـم غير بيتٍ فرْدٍ قد حكموا به على كونه صلة، ثم اتخذوا عليه قاعدة يُطرد عليها، وهذا البيت يستطاع فيه أن يُؤوّل لأكثر من تأويل، ثم إنه كان حقيقاً على الكوفيين أن يبعلوه مـا حُذف منه الموصول وبقيتْ صلته، فهم يرون هـا جائزاً من غير ضرورة، وهو أخفُّ التأويلات، لا أن يككموا على الاسمَ ابلحامد بأنه موصولٌ له صلة، والله أعلم.

## (1) (الآن، لم بُني ؟)

 الآن)، وكذلك الألنُ واللام.

 تقديُ ذلك فيه.
ومي اسمٌّ للوقت الحاضر.

وقال قوم: (الآن) حدُّ مابين الزمانين، أي: طرنُ الماضي وطرف المستقبل، وقد يُتجوّز جها عمّا وُرُب من الماضي ويقرُب من المستقبل.

 واتنقوا على بنائها. فلى قول الفراء: هي فعلّ ماضٍ، فاريب فِّ بنائها.

الأهل استُعملتٌ من أولِ وضعها بالألف واللام، وبابُ اللام أن تدخل على النكرة.
 الآن، أي: في هنا الوقت.




وقال أبوعلي: بُنيـت لتضمنها معنى لام التعريف؛ لأفها استُعملت معرفةً وليستْ علماً،
(1) "(الألف واللامُ فيها زائدان

- دراسة المسألة:

استوفن العكبري المسـألة، وذكر اختـلاف العلمـاء في أصـلها وسببِ بنائهـا، حيـثُ أورد ثلاثة مذاهب للعلماء في أصلِها من حيثُ الاسمية والفعلية، أورد مذهبا يرى بأها اسمّ، ومذهبا يرى بأها فعل، وثالثا بأها بين الاسم والفعل.

ثم ثنى بأن أورد اختلافَهم في سبب بنائها، فذكر أربعة أقوال:
قول للفـراء، وهـو القـول المشـهور للكـوفيين - ونسبه الزّجـاجي إلى الكسـائيّ والفـراء -،
وقول للزجـاج، وهو قولُ الخليل وسيبويه والأخفش والجرميّ والمازني، وهـو قولُ البصريين عامّة وقال به ابنُ مالك، وذكر قولاً للمبرّد وقولاً لأبي علي الفارسي أيضاً، ثخ ردّ العكبري قول الفرّاء بأنها فعلُ، واستبعده، وأشذّ دخولَ الألف واللام على الفعل. (ب)

وأكثرُ النحـاة على أنّ (الآنَ) مبـنيّ، لكـنهم اختلفـوا في سـبب البنـاء - سـواء مـن قـال باسميته أم بفعليته -، وقد شذّ قول بعضهـم بأنه مُعرب، وفتحة نونه فيه فتحة إعراب.

وقـد استعرض العُكبري أقوالَ العلمـاء وذكرَ أكثرَ المـذاهب في هـذه المسألة، لكنـه أغفـل أقوال بعضهم فيها وحججهم وشواهدهمّ، فمن ذلك:

مـذهب السّـيرافي، حيـث قـد ذهـب إلى أنّ (الآنَ) مبنيّ؛ لأنـه قـد أشبةَ الحـرف في لزومـه موضعا واحدا، فكذلك (الآن) حيث لزم صورةً واحدة، فلا يُتنّى ولا يُجمع ولا يُصغّر بخلاف (ح) (حين ووقت ومدّة)، وشايعه ابن مالك في هذا القول، وصحّحه.
(1) اللباب rN1/r، وذكر العكبري الخلاف في المسألة في التبيان VV/ وهذه المسألة من مسائل التبيين، وليست في




وقد ذكر الزجاجيّ للفّاء قولاً انفرد به، وهو أنّ (الآنَ) يجوز أن يكون اسما محلّى بالألف
(1) واللام قد تُرك على فتحه الحه

أما البصريون فاحتجوا بأنّ الألف واللام إنما أصلهما أن تدخلا لتعريف الجنس ك : المؤمن

 المعاني الماضية، وكانا بمعنى الإشارة إلى الوقت الحاضر، وصار معنى (الآن): هذا الوقت، وجب؟

بناؤه لمضارعته لأسماء الإشارة.
وقد احتجّ الفرّاء والكوفيون بأن (ألْ) التي دخلـت على (آنَ) هي بمعـنى (الذي) وتـيّلّ محلها، فإذا قلتَ: ( الآنَ كان كذا وكذا) صـار المعنى (الوقتُ الذي كان كذا وكذا)، والألف واللام تقام مقام (الذي) لكثرة الاستعمال وطلباً للتخغيف.

وقد قال الشاعر في حلول (ألْ) ملل (الذي):

أي: (الذي تُرضى)، فهو دليلٌ على أن ماتدخل عليه الألف واللام لايتغير، كمثل
(الآنَ) حيثُ بقيت على فتحتها، ومن ذلك قول العرب (من شَبّ إلى دَبّ) (م) حيّ (ا) حيث بقيتا

(1 (1) انظر : اللامات للزجاجي ص7.07.
سورة المزمل : آية رقم : 17 . 17 .



أصل المثل (أعييتني من شُب إلى دُبّ) بالضمّ، وروي بغتحهما، ومعنى المثل: أعييتني من لدن كنـتَ شاباً إلى أن


$$
\begin{align*}
& \text { انظر : معاني القرآن ا/79 \&، الإنصاف ص9 • ع. } \tag{7}
\end{align*}
$$

أما من قال بأن (الآن) معرب، فالذي دفعه إلى ذلك أنه لم يثبت لبنائه علة معتبرة، فهو
منصوب على الظرفية، وإذا دخلته (من) جرّ بما. (1)
وردّ النحاةُ مذهب الفراء والكوفيين، وحكموا بأنّ دخولَ (ألْ) على الفعل إنما كان ضرورةً شعرية، ولايبوز في كلّ كالام، وأما قول العرب (مِن شَبَّ إلى دَبّ) حيث لم تتغير صورة الفعل

كمـا لم تتغير (الآن) يومَ دخلـت عليهـا الألف واللامه، فإنّ هـذا المثل وغيرَه إنما هو مـن
باب الحكاية، لأن الحكاية تدخل عليها العوامل، فتحكى، ولاتدخل عليها الألف واللام؛ لأن العوامل؛ لأن العوامل لاتغير المعاني، بخلاف تغيير الألف واللام على ماتدخل عليه.(٪)

وقد رد ابنُ مالك قولَ المبرد وابنِ السراج والزخشري بأنه لو كان سببُ البناء هو وقوعه ابتداء بالألف واللام - حيث إن ذلك مخالف للأسماء؛ لأغها أول مـاتكون وضعا بحرّدة - للزم بناءُ قولمم (ابلحمّاء الغفير) حيث وقعتٌ أول ماسمّيت هكذا بالألف واللام، ولو كان - أيضاً كلّ ماخـالف الأسمـاء مـن جهـة وشـابة الحرف موجباً للبنـاء إذاً لبُني كلّ اسـمٍ خـالف الأسمـاء، وهذا باطل بالإجماع.

وردّ ابنُ مالك أيضاً قولَ أبي علي وضعّفه وذلك لأن تضمّن الاسمَ معنى الحرف - وهو اللام- للاختصار ينافي زيادةَ مالا يُعتدّ به، هذا مع كون المزيد غير المضمّن معناه، فكيف إذا كان إيّياه. (乏)

وأبوحيان قد رد مذهب السيرافي وابن ماللك بمثل مـاردّوا به على المبرد وابن السراج، بأنه
لو كان كلّ ماخالف الأسماء وشابةَ الحرفَ موجباً للبناء للزم بناءُ كلّ اسِم يخالف الأسماء. (o)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الممع } \\
& \text { (Y) انظر : الإنصاف ص٪ (Y) } \\
& \text { (Y) انظر : شرح التسهيل (Y) }
\end{aligned}
$$

أمّـا مـذهب البصريين فقـــ رُدّ عليـه بـأن تضـمين الألـف والـلام معـنى الإشـارة بمنزلـة اسـم
الإشارة، واسم الإشارة بالاتفاق لاتدخل عليه (أل). (1)

- الترجيح:

يظهر لي أنّ أقربَ الأقوال إلى الصّواب قول الفراء بأنّ (الآن) فعل، والألفُ واللام دخلتا عليـ، كمـا دخلتـا على أكثرِ الظروف، إلا أنه بُنيَ هـذا اللفـظ لأنه منــولٌ أصـلا مـن الفعـل الماضي، وهو (آنَ)، فبقيَ على بنائه استصحابا للأصل، وليس من قبيل الحكاية، لكنه شُبّه بهـا في دخول العامل على شيءٍ من غير أن يؤثر فيه، أمـا بقية الأقوال فهي متكلفة لا يثبت فيها دليلٌ قويّ قاطع، والله أعلم.
( د دخولُ "أنْ" على العدد إذا كان التمييز مضافاً إليهُ مُعرّفا )
قال أبوالبقاء: " إذا كان المميّز مضافاً إليه، وأردتُ تعرينَ العددٍ أدخلتَّ أداةً التعريف


 فجمعتَ بينهما مَ ميزْ عندنا إلاّعلى زيادة الألفِ واللام فيُ الاسم الأول.

وأجازه الكوفيون وشّبّهوه بـ (الحسن الوجه) " (T)

## - دراسة المسألة:


 ذلكّ، إلا أن تدخل على الجزء الأول (أحد) دون البزء الثاني (عشر) .

وقد ذكر العُكبري فيها مذهب البصريين فُ العـدِد المفرد المضاف إلم تيبزه، وجـوازَّمم








$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الإيضاح } \\
& \text { انظر : التبيين ص\&ז٪. }
\end{align*}
$$

قولَ البصريين على قولمم كما هي عادته.

وقد ذكر البصريّون بأنّ الأصلَ إذا جاء العددُ مع تيييزٍ بحرور به مضافٍ إليه، وجب ألاّ تدخل (ألْ) على المضـاف حينئـذٍ، وإنمـا تـدخل على المضـاف إليه فتعرّف المضـافَ والمضـاف إليه، فإذًا، كلُّ عددٍ فُسّر بمخفوضٍ مضاف إليه، فإنـك تُعرّفه بإدخحال (ألْ) في المضاف إليه، نو قولك: (ثمسةُ الأثوابِ) و (ثلاثمائةُ الدرهمِ) و (ألفُ الدينارِ)، فهذا هو القياس، والشواهُُ تعضُد هذا الأصلَ وتؤيده.

قال ذو الرمة:
(1) ثـــلاثُ الأنــافي، والرســومُ البلاقــعُ


ولم يقل: الثالثُ الأثافي.

وقال الفرزدق:
فســما فــأدركَ خمســةَ الأشــبارِ مـــازالَ مُـــْ عقـــدتْ يـــداهُ إزارَه ولم يقل: الخمسة الأشبار.

وإذا دخلت (ألْ) على المضاف، فإنه - إن صحّ عن العرب - فهو محمولٌ على الزيادة، وهو شاذّ يَفظ ولايقاس عليه. (r)

والمبرد قـد حكى إجمـاع النحـويين ببطلان دخـول (أل) على المضـاف، وجعـل إجمـاعهم

انظر : المقتضب vo/r ، المساعد r/r. . .

حجة على من خالفهم في ذلك. (1)

أمّا الكوفيون فيُجيزون دخول (أل) على المضاف، فيقولون: (مافعلتْ الخمسةُ الأثوابِ) و (والعشرةُ الدّراهم) و (الثناثُ المائةِ الدرهم)، فيجمعونَ بين الألف واللام والإضافة وقد روى (r). الكسائي ذلك عن العرب

وقد ردّ البصريون قياسَ الكوفيين في دخول (أل) على المضاف بـ (الحَسَنِ الوجه) بضعفه
وبطالنه من جهتين:
جهة القياس: بأنّ هذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ المضاف في (الحسَنِ الوجه) صفة، والمضاف إليه يكون منصوبا وبحرورا، وإذا قلـتَ أيضاً: (هـذا حسنُ الوجـهِ) فـــد أُضيفَ إلى معرفة، لكنـه لم

جهة السماع: بأنّ رواية الكسائي هذه قد ردّهـا أبوزيدٍ الأنصاري ووصف من قالها بعدم الفصـاحة، حيـثُ لْم يُعهـد عن العرب قول: (النصفُ الـدرهم)، ولا (الثلـثُ الـدّرهم)، فكيـف جـاز أن يقـال (المائـُُ الـدرهمَ) ولم ميجـز (النصـف الـدرهم) و (الثلـث الـدرهم))، وكيـف فُصــل بينهما؟
وإذا امتنع اطراد دخـول (أل) على أكثر أجزاء الـدرهم دلّ هـذا على ضـعفِه في القيـاس
(أيضا. (غ)
وقد ردّها الأخفش أيضاً بأنّ هذه الرواية غيرُ مأخوذٍ هها.
وحكم ابلرجاني بأنّ دخول (أل) على المضاف مّّا أولعت به العامّة، وقالته كثيرا، ولكنه
ليس كثيرا في كلام العرب، ولايعدُّ من فصيح كالامها، ولايُقتاسُ عليه أيضا. (م)
$\qquad$
(1) انظر : المتضب (IVo/r





القول الراجح فِّ هنه المسألة هو قولُ مَنْ منع دخولَ (ألْ على المضاف؛ لأنّ دخولما على المضاف ضعينٌ قياساً، وشاذٌّ بماعاً.

## (") بناء " كان " للمبني للمجهول )

قال أبوالبقاء: " لايموز أن تُبنى (كان) لما لم يُسمّ فاعله، لما ذكرنا في الباب الذي قبله.
وقال الفراءُ يجوز، وهو فاسدُّ لما تقدّم "(T)

أشار العكبري لمذه المسألة بحديثٍ يسير فلم يُطل الوقوف عندها، وقد ذكر رأيَ الفراء
فيها، ث ضعّفه، وعلّل لضعفه بحديثٍ له تقدّم بعلّّين:

العلة الأولى: أنّ خبر (كان) لايُمكن أن يقومَ مقامَ اسمها؛ لأنّ الاسم والخبر متحدّان في
 بخلاف قولك: (ضربَ زيدٌ عمراً)، فزيدٌ غيرُ عمرو، ولذلك صحّ أن تقول: (ضُرب عمرو)، ولم
يصح أن تقول: (كِينَ قائم)، وقد علّل ابن السراج جهذا في أصوله. (ّ)

الثانية: أنّ خبرَ (كان) مُسندٌ إلى غيرِه في الأصل، فإذا بُني للمجهول أُسند إلى نفسه،
وهذا لايصح.
فهذا تعليل العُكبري لفسادِ بنائِه على البمهول، ومنع جوازه فيْ الكالام ألبتة.(צ)
والمسألة هذه عند النحاة لها قسمان:



 . $1 \mathrm{~V} / 1 / \mathrm{C} / \mathrm{C}$

انظر : اللباب 1/17/.

القسم الأول: الكلامُ عن حكم بناءٍ (كان) للمجهول، وهذا القسمُ على ثلاثة مذاهب:
الأول: ذهب جمهور البصريين إلى منعِ بناء (كان) للمجهول وإقامةِ الحبر مقام الاسم. الثـاين: ذهـب الكسـائي والفرّاء وعامّـة الكـوفيين إلى جـواز ذلـك، ولـذا صـحّ عنـدهم أن

يُقال: (كِينَ قائمّ)، وقد ذهب إلى هذا القول من البصريين سيبويهِ والسّيرافي. (1)
وقيل: بأنّ سيبويه لم يذهب إلى هذا، بل مَنْ جـاء بعده اضطرب في فهم عبارته: (كائن
ومَكون)، إذْ لم يقل ببنائها للمجهول، وإنما أراد أن يُمثّل على تصرّف (كان) بهذا اللفظ.
وتأوّل بعضهم . كالفارسي والأعلم . قولَه بأنّ (مَكُون) من باب (كان) التامة.(r)
والثالـث: ذهـبَ طائفـةٌ مـن البصـريين إلى جـواز بنائـِهِ علـى البمهـول بشـرط ألاّ يكـون خبرُ( كـان) هـو نائـب الفاعـل، بـل النائـب يكـون فضـلةً، فهـو إمـا ظـفٌّ أو جــارّ وبحرور أو

غيرهما. ${ }^{\text {® }}$
واحتجّ البصريون على منع بنائه للمجههول بأنّ هـا مـا لم تقلْه العرب، وليس مـن كامهـا والقياس يأباه أيضا، ويلزم من بنائه للمجهول حذفُ المخبَر عنه وهو الاسم، وبقاءُ الخبر، ولابدّ
 وأيضاً فإن الخبر في (كان زيد يقومُ) يتحمل ضميراً يعود على زيد، فإذا حذفتّه لم يعُد على شيء. ${ }^{(0)}$

واحتج الرضي على منع البنـاء بأنّ (يقوم) في (كان زيد يقومُ) لا تقومُ مقـامَ الفاعل إلاّ




(1). محكيّة، أو مُؤوّلة بالمصدر المضمون

وقد علّل ابن السراج منع بنائه للمجهول بأنّ (كان) فعلٌ غير حقيقي، وهو يدخل على المبتدأ والحبر، فالفاعل فيه غيرُ فاعل في الحقيقة، والمفعولُ غير مفعول به على الصححة، إذ ليس (「). فيه مفعول يقوم مقام الفاعل القسم الثاني: في الكالام عمّا ينوبُ الفاعل إذا بُنيتْ (كان) للمجهول، وهو على أربعة

مذاهب:

الأول: أنّ نائب الفاعل هو ضميرُ المصدر، وعليه فإنّ اسـَّ وخبر (كان) يُحـذفان، وإلى
هذا القول ذهب السيرافي والأعلم وابنُ خروف. ()

الثـاني: أنّ نائب الفاعـل هـو الظرفُ أو ابلـار والبحرور، وذلك لأنّ (كـان) تعمـلُ فيهمـا أصـال، واسمهـا وخبرهـا يُحـذفان أيضاً، واشـترط بـأن يكـون الظرف أو البـار والمحرور متعلقـين بـ ${ }^{(\xi)}$ (كان)، وإلى هذا القول ذهب ابنُ عصفور
 وغير جائز أن يكون متعلقاً بـ (عجباً) ولا (أوحينا)؛ ذلك لأنّ (عجباً) مصدر، و (أنْ أوحينا) مقدّر به، فلا تتقدم صلتهما عليهما. (7)

الثالث: مـذهب الكسائي حيث يبِعـلُ نائبَ الفاعل هو ضميرُ (كِين) المستتر فيـه أي:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) انظر : المقرب ( } \\
& \text {. }{ }^{\text {r (0) }} \\
& \text { (7) انظر : التذييل والتكميل Y0/7. }
\end{aligned}
$$

الرابع: أنّ خـبرَ ( كـان) المفرد هو مـاينوبُ عن الفاعل، فتقول: (كِينَ قـائمٌ)، أو جملة،

(1). السابقين

وقد ردّ ابنُ عصفور مذهب السيرافي بأنّ (كان) وأخواتها لامصـدر لما، فلا تنوبُ عن
الفاعل.

- الترجيح:

كمّا لاشـكّ فيه عند المققين أنّ بناءً (كان) للمجهول لم تـكـلمّم به العرب، وبناؤه على هذا النحو لم يُعرف في نثرها أو أشعارها، والقياس يأباه ولايعضُده، والله أعلم.

## 

قال أبو البقاء: " إذا وقع الفعلُ الذي دلَّت عليهِ (عسى) بعد الاسمِّ كان موضعُه نصبا، كقولك: عسى زيدّا أن يقوَم.
والدلديُ على القوفيون: موضعُه رفعٌ على أنه بدلٌ مـَّا قبله.

أحــُهما: أنَّ (زيـدا) هنـا فاعـلُ (عسى)، ومعناهـا: قـاربَ زيــُّ، فيقتضي مفعولا، وهـو كقولك:(أن يقوم).

والثاني: أنَّ عسى دلَّت على معنى في قولك (أن يقوم) كمـا دلَّت (كان) على معنى في الخبر، فوجب أن يكونَ منصوباً كخبر (كان) يشهلُ له قولُ الشاعر:

لا تَلحــني إين عَسَـــيتُ صــائماً () $\qquad$
ومنه المثلُ (عسى الغُويرُ أبؤُسا) (")، ولا يصحُّ أن يقـَّرَ بـ (أن يكونَ أبؤساً) لما فيهِ من حذبِ الموصولِ وإبقاء صلتِه، ولايصحٌُ جعلُه بدلاً لثلاثةِ أوجه:








أحلُها: أنَّ البدلَ لايلزمُ ذكرُه، وهنا يلزمُ ذكرُه.

والثاني: أنه في معنى المفعولِ والخبر الذي دلَّت عليهِ (عسى)، وليس هذا حكمَ البدل. والثالـثُ: : أنـه قــد جــاء الفعـلُ الــني دلَّت عليـــه (عسىى)، وإبـدالُ الفعـلِ مـن الاســم

هذه المسألة قد اختلف النحاة فيها اختلافاً كثيراً في إعرابها ويف عمل (عسى) ومابعدها، فقد اختلفوا في إعرابِ قوهم: (عسى زيلٌ أنْ يقوم) وهذا غير خلافهـم لقول : (عسى أن يقومَ زيدّ)، وبعضهم يجعل إعرابها في كلٍّ واحد.

والعكـبري في هـذه المسـألة ذكر مـذاهب الفـريقين، واحتـجّ للبصريين بـثلاث حجـج، ولم يذكر حجة للكوفيين، بيد أنه ردّ على مذهبهم البدل من ثلاثة أوجه.

ومن الغريب أن يختلف العكبري في توجيه إعراب (عسى زيد أن يقوم) عند البصريين في كتبه، فتجده يعربُ (أنْ والفعل) في اللّباب وشرح الإيضاح مفعولا به منصوبا، بينما في شرح المتّبع يُعربه خبرا، كخبرِ (كان)، ويمكن أن يزولَ العجب إنْ رأيناه في اللباب يجعل المفعول بـه كالخبر شبهاً به.

ولابـدّ مـن التـول إن البصـريين مختلفـون في إعرابـه، فقـد اختلفـوا على خمسـة مـذاهب في

الأوّل: ذهب أكثرُ البصريين إلى أنَّ (عسى) تعمل عملَ (كـان) الناقصة في افتقارهـا إلى مرفوعٍ ومنصوب، فترفع المبتدأ اسما لما، وتنصب الخبرَ خبراً لما، (وأنْ والفعل) هنا في موضع خبر


قولك: (عسى زيدٌ أن يقوم)، فلفظُ الجلالة: اسمُ عسى، وأنْ الفعل خبرها في موضع نصب. واختـار هـذا القـول ابن عصفور، وصـرَّح ابـنُ هشـام وغـيره بأنه مـذهب الجمهـور، وهـو
المشهور عنهم (1).

الثاين: ذهب سيبويهِ والمبرّد إلى أنَّ (عسى) لاتعمل عمل كان، وإنما هي كأيٍّ فعل متعدِّ
 بِّالْفَتَع ) بالمصدر، ثَّ خرج الكلام عن الأصل، وذلك في دخول (عسى) في الجملة، وهي تفيد إنشاء الطمع، كما أفادت (ما) في: (ما أحسنَ زيداً) إنشاءَ التعجب.

وهـذا القولُ هو ظـاهرُ مـذهب الزجـاج، ونقـل الرضيٌّ هـذا المـذهب، وقـال: إن الخبر هنـا
مشنَّه بالمفعول به، على خلاف مانقل النحويون في إعراجها عن سيبويه والمبرد. (£)
الثالث: أنَّ (عسى) فعلٌ قاصر ليس متعدياً، وخبر (عسى) منصوب على نزع الخافض، لأنَّ الأصل أن تقول: (عسى زيدٌ من أن يقوم) أو تقول: (عسى زيد للقيام). فحُذف حرف الجر منها فكانت (أن والفعل) منصوبةً على نزع الحافض.

ونسب المراديٌّ هذا القول إلى سيبويه والمبرد، ورجَّحه ابن الناظم. (®)
الرابع: أنَّ (عسى) ناقصـة، والمرفوع اسمهـا، و (أن والفعل) يُعرب بـدلَ اشتمال مـن اسم عسى، وهذا البدلُ سدَّ مسدَّ اسم عسى وخبرها معاً، كما سدَّ مسدَّها لو لمَ يُوجد المُ المبدلُ منه،

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) انظر : التذييل \&/ \& }
\end{aligned}
$$


 رأي ابن مالك ()

الخامس: ذهب أبوعليٌ الفارسي أن قولك: (عسى زيدٌ أن يقوم) ، تقديره: (عسى زيد ذا قيام)، أو (عسى زيدٌ صاحبَ قيام) ، فيُقدرُ مضافٌ في خبر عسى؛ لأنّ (عسى) تعملُ عمل ارِل كان، فلما كان خبرُ كان في الغالب اسما قدَّر لـ (عسى) مضافاً حتى يكونَ شبةَ أصله في كون
 بالإضافة.
ومما لم يذكره العكبري من احتجاج جمهور البصريين قولمم:

إنّ الدليلَ على أنّ (عسى) تعملُ عملَ (كان) هو أن خبرها يكون مرفوعاً إذا جردته من
(أن)، ولا يُرفع الفعل - دائماً - إلا إذا وقع موقع الاسم (®) ، نو قول الشاعر:
(7)


أمَّا المبرد فقد احتجَّ لمذهبه بأنه لو قلنا إنَّ (أن والفعل) خهبرٌ لـ (عسى) لوقعنا في محذور إذ لايجـوزُ الإخبـار بالمصـدر عن الجثة، فكان لابـَّ أن تكـون منصـوبةً على المفعوليـة لاخـبراً لـ
$\qquad$



> والنشر IVN/T.

انظر : شرح الرضي
انظر : شرح ابن يعيش

ا ( V/ V/ وشواهد المغني

والمarkr

وقـد ردّ البصريون على مذهب الكوفيين بالبطلان؛ وذلك لأنه لايجوز الإبدالُ قبل تمام
 (أن والفعل) لازمة، والفعل لايكون لازماً، وأنه لو قدرنا الفعل باسم الفاعل إذا حذفت منه
 وردُّوا احتجاج المبرد، وقالوا بأنّ الإخبارَ عن الذات جاء على على سبيلِ المبالغة، أو أنه على حذف المضاف في اسمها، كأنك قلتَ: (عسى أمرُ زيدٍ أن يقوم)، وكذلك جيء بـر بـ (أن والفعل) على هذه الصيغة لتدلَّ على أنَّ في الفعل تراخياً وليصيرَ استقبالاً مضضاً، ودليل ذلك ألنَّ (أنْ أنْ
 بعضٍ) (ل)، والمشهور في (لعل) أهنا لاتدخل إلآّعلى المبتدأ والخبر، ولم يقلْ أحد بتقدير خبر (لعل) هنا بالمصدر.

ورُدّ على ابنِ مالكٍ بأن قراءةَ (ولاتحسبنَّ الذين كفروا أنَّاّ تُلي لمم) أنَّ مفعولَ (حسِب)
(الثاني قد حُذف للعلم به ولفهم معناه.
وقد ردَّ بعض النحاة هـذه المذاهب - مضععاً لما - بأنّ معايْ أفعـال المقاربة تتغيّر إذا
أُولّت ألفاظُها بمثل هذه التأويلات، وأهنا لا تسوغُ في جميعها.

 باب موعظة الإمام للخصوم 9 / 9 ، ورواه مسلم في كتاب الأقضية، بـاب الحكم في الظاهر واللحن بالحجة في

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : التذييل ع/ . OT. }
\end{align*}
$$

## - تعقيب:

يرى الشيخُ حممد عبدالحنالق عُظيمة أنَّ سيبويه والمبرد لمُ يميدا عن مذهبِ جمهور النحاة في أنَّ (عسى) تعمـل عمـل (كـان) - مخالفـاً بـذلك مَن نقـل مـذهبهما -ه، وفسَّر عبارة المبرد: (قارب) أها من تفسير المعنى، ولا يُريد هها لفظ الإعراب، ولفظةَ (مفعول) يريد هما الخبر، كما قد عبَّر بـا في بـاب كان، ويرى كذلك أن سيبويه قد عبَّر بلفظة (الفاعل) وهو يريد بـا اسـمَ (1) كان.

## - الترجيح:

والـذي يظهر لي مـا ذهـب إليـه جمهور البصريين في أن (عسى) تعمـل عمـل كـان؛ لأفـا داخلـة على المبتـدأ والخبر في أحوالها جميعاً كمـا تدخل على (كـان)، ولنطقِ العرب في خبرهـا على أصلها، ومـا ضعفتُ رأي الكوفيين - في جعلهـا بدلاً وهي لازمـة في المعنى - إلا مقوّ لما ذهبَ له الجمهور، أمّا مذهب سيبويه والمبرد فهو في الحقيقة مذهبُ ابلمههور كمـا رأى ذلك الشيخُ محمد عُظيمة، والله أعلم.

[^1](1) حكمُ اللام إذا دخلت على خبر "إنْ" المخففة )

قال أبو البقاء: " (وإنْ كانتٌ): (إنْ) المخنّفة من الثقيلة، واسمُها محذوف، واللامُ في قوله:
(لَكبيرة) عوضٌ من المذوف.
وقيل: فُصَل باللام بين إنْ المخففة من الثقيلة وبين غيرها من أقسام (إنّ).
وقال الكوفيون: (إنْ) بععنى (ما)، واللامُ بمعنى (إلا)، وهو ضعيفٌ جداً من جهة أنّ وقوع
اللام بعنى (إلاّ) لايَشهد له سماغٌ ولاقياس" (٪)

- دراسة المسألة:

ذكر العُكبري في التبيـان وإعراب الحـديث مـذهبي الفريقين لـنـه المسـألة في ماهيّة الـلام

 ولاقياس يعضد قوهَم.

ولهذه المسألة أكثر من قول، وقد احتجّ كل فريق لصواب قوله ببعضٍ من الحجج. القول الأول: ذهب أكثئرُ البصريين هنا إلى أنّ اللامَ الداخلة على خبر (إنْ) المخفّفة من



 (TV/1

 سورة الشعراء ، آية رقم : 1ヘ7


 اللام فِّ خبر (إنْ) المخنَّنة.

وهو قولُ ميبيوه والأنغشُشينِ وأكثرِ البغداديين وغيرهم، واللام عندهم للتأكيد أصالا،

وصحّع ذلك ابنُ مالك. (0)
وتسمى اللام هذه عندهم بام الإيجاب أو لام الفعل. (1)
التول الثاني: قول أبي عليّ الفارسي، وتبعه ابثُ جني وبعض المغاربة، حيث ذهبوا إلى أن
 هي التي تدخل على (إنّ) المشددة. (")




$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة ، آية رقم : } \tag{1}
\end{align*}
$$


انظر :اللامات للهروي صرم.

سورة الأعراف ، آية رقم : r . . . . .

الرابع: قول الكسـائي مـن الكـوفيين فيفرّق؛ فبإذا دخلـتِ الـلامُ على اسـَم صـارت (إنْ)
غخنّةً من الثقيلة كالبصريين.
وإن دخلـتِ الـلامُ على فعـلٍ كانـت نافيـة؛ لأنّ المخففـة بالاسـم أولى، نظرا إلى أصـلها،

وردّ البصريون قولَ الكوفيين واحتجوا بـأنّ اللام مل تُعهـد في كـلام العرب أن تكـونَ بمعنى (إلاّ)، ولو أنه سـاغ وجاء في كالمهم لصحّ أن يُقـال: (جاء القومُ لَيدا) أي: إلاّ زيداً، وذلك غيرُ صحيح. ${ }^{\text {() }}$

أما أبوعلي الفارسي ومن تبعه فاحتجّوا بأنّ اللام ليست للابتداء؛ لأهنا لْ تدخل على مبتدأ أو خبرٍ في الأصل، أو راجٍِ إلى الخبر كالمفعول، ومثال ذلك قول الشاعر :
 شــلَّتْ يمينُــك إنْ قتلــتَ لَمُســلما

فقوله: (إنْ قتلتَ لَمسلما) دخول اللام هنا دليلٌ على أها ليست بـلام ابتداء؛ إذْ إنّ لام
الابتداء لاتدخل على مثل هـذا، ولو كانت لام ابتـداء أيضاً لوجـب أن تعلق في قولك: (إنْ علمتُ لزيداً قائما).

ولأنّ لام الابتداء أيضـا منويّة التأأخير من تقـديه، أمّا هـذه الـلام فليست كـذلك؛ إذْ إذـا تـدخلُ علىى الجملـة الفعليـة، أمّـا الابتدائيـة فلاتـدخل، وأيضـاً فالابتدائيـة لايَعمـل ماقبلهـا فيمـا

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الملك ، آية رقم : • . . }  \tag{1}\\
& \text { انظر : شرح الرضي \&/r \& } \tag{array}
\end{align*}
$$



انظر : شرح الرضي \&/rTV.

بعدها، بخلاف هذه اللام، فلايُقال: (إنك قتلتَ لَمسلما).
وردّ البصريون بأنّ ذلك كله إنـا جاز تبعاً على خـلاف الأصل لضرورة الفرق، فإنها تبيح
أكثرَ من ذلك.

وردّوا عليهـم أيضاً بـأنّ الفعل والفاعل إنما هـا بمنزلة الشيء الواحد، وقد حالٌّ ححل الجمزء
الذي يلي (إنْ) وهو (قتلت)، والمفعول (مسلما) كالجزء الثاين. (「)
وشذّذ الرضيّ البيـت بعد أن أوَّل الآيات التي ذكرناهـا آنفـا بـأن الـلام الدانحلة فيهنّ قـد دخلـت على ماكان خـبرا في الأصل، ولام الابتـداء إنـا تـدخل على المبتدأ أو الخبر، أو القـائم مقامه.

ولابـدّ مـن القول بـأنّ سببَ اختـلافِ النحـاة في هـذه المسـألة؛ لأهـا نتـاجُ حكـمٍ إعرابي، تظهَر ثرتـه في أنـك لـو قلـتَ: إنّ الـلام هنـا للفـرق وليسـت بابتـداء، لم تعلّق الفعـل في بـاب (علمـتُ وأخواهــا) وإن كانـت عنــــك للابتـداء فإنــك تعلّـق الفعـل حينـــن، كمــا قـرر ذلـك

يظهر لي أنّ ثمرة الخلاف فيما بين جماهير البصريين وبين أبي علي ومن تبعه أن يفصل في حكـمِ إعرابي ويقطع فيه، أمّا قول الكوفيين فأقلّ مايقـال في ضعفِ قولمم وردّه، بـأنّ الـلام لم تكن في كالام العرب قط بمعنى (إلا)، ولم تكن في أيٍّ من معاني قولم وليس تمّ شواهد تؤيدها ويَتجّ بها، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر : شرح الرضي \& }
\end{aligned}
$$

## (1) ( التأكيد بـ " لا " (

قال أبو البقاء: " وأمّا قولم: (جئتُ بالشيء) و (غضبتُ من لاشيء) فـ (لا) فيه حرفٌ عند البصريين، ولم تمنع تعدّي العامل إلى مابعدها؛ لأها زيادة في اللفظ دون المعنى.
وقال بعضهـم: هي اسمٌ بمعنى (غير)، وبترّ بالإضافة. وأمّا قول الشاعر:
(T) أبى جُــودُه لا البخــلُ، واسـتعجلتْ بــهِ

فيروى: (البخـلِ) بـابلرّ علىى أنـه جعـل (لا) اسمـاً، وأضـافها إلى كلمـة البـحلل، وبالنصـب
بدلاً من (لا)، وبالرفع على إضمار (هو) (ّ)
 كما قالوا: جئتُُ بلاشيء، فأدخلوا عليها حرفَ الجر، فيكون لما حكم (غير).

وأبـاب البصـريون عـن هـنا بـأن (لا) دخلـت للمعـنى، فتخطاهـا العامـل، كمـا يتخطى
الألف واللام "(0).

## - دراسةُّ المسألة:

أجمل العكبري الحديث في هذه المسألة، وصرّح بمـهـب البصريين في اللبـاب وأغفل ذكر

 والجنى الداني ص . . r، والارتشاف

 اللباب
سورة الفاحة ، آية رقم v . . التبيان .

الكوفيين، وأشار له بـ (بعضهم)، ولكن في التبيان نراه قد صرّح عن مذهب الكوفيين، وسمّاهم. وهذه المسألة ليس فيها كثير حديث بين النحاة، إلا أنّ مواضع (لا) عندهم بتيء بمعانٍ ختلفة غير زائدة، وتأتي أيضا زائدة، وذلك إذا جاءت بمعنى (غير) عند البصريين، والزيادة فيها لفظيةٌ لامعنوية.

وابن الشجري والمرادي نسبا قول من قال إن (لا) اسم بمعنى (غير) إلى بعض الكوفيين، أما غيرهما فقد وافق العكبري في نسبة القول إلى الكوفيين عامة. (1)

والمسألة هذه اتفق فيها الفريقان من طريق، واختلفوا فيها من طريقٍ أخرى.
فأمّا ما اتفقوا فيه، فهو أنّ (لا) تأتي بمعنى (غير)، وذلك إذا حلّت بين الجـار والبحرور أو بين النعت والمنعوت أو بين المعطوف والمعطوف عليه.

فأمـا الأول ففي قولك: (غضبتُ م-ن لاشيء) و (جئـتُ بـلازادٍ)، وهـنان المثـالان ترددا كثيراً في كلام النحاة عند إيرادهم للمسألة، ومن ذلك قول الشاعر:



برجلٍ لاضاحكٍ ولاباكٍ.




$$
\begin{align*}
& \text { 100/T } 100 \text { ومعجم شواهد العربية ص. } 0 \text { ع } \\
& \text { سورة البقرة ، آية رقم : } 1 \text { ه . }  \tag{}\\
& \text { سورة الواقعة ، ، آية رقم ب } \tag{£}
\end{align*}
$$

عَلَيْهِْْ وَلَا آلذَّآلَّنَ (1) ، وقولك: مارأيتُ زيداً ولاعَمراً.
فهذه المواضع والأمثلة كلها على معنى (غير) عند الفريقين. ${ }^{\text {(r) }}$
فأمّا مـا تنازعـا فيـه الفريقـان، فهو أنّ البصريين يرونَ أنّ (لا) في هـنه المواضع حرفٌ زائد لفظا لامعنى، وأنّ حرفَ الجِرّ (مِن) في قولك: (غضبتُ مِن لاشيء) قد عَمِل في (شيءٍ)، ولم يعمل في (لا) نفسها، إذ هي هنا زائدةٌ لدى البصريين، والزيادة عندهم لفظية لامعنوية، إذْ قد أفادت معنى، ولو بْ تُفـد معنى بلـاز حـذفها، وهو لايمكـ؛ إذ قـد ينقلـبُ النفي حينئذٍ إثباتا، وإنما جاءت أصالً للنفي، فالزائُُ هو المعترضُ بين شيئين متطالبين، وأنّ ماقبلها قد عَمِل في ما

بعدها، ولم يعملْ فيها نفسها، وهذا معنى الزيادة عند البصريين. ()
وأمّا الكوفيون والهرويّ فيجعلون (لا) المما، وحرفَ الجر (مِن) في المثال عمل في (لا) الجرّ بما، وعملتْ (لا) في (شيء) الجرّ بالإضافة، وهي بمعنى (غْر) كما تقدم، والذي جعلها عاملةً عنـدهم هـو أغـم شـبهوها بغيرهـا مـن الحروف إذا دخلـت عليهـا حروف الجمر جُعلـتْ أسمـاء،
وذلك كـ (عن وعلى)، فإذا قلتَ (مِنْ عليها) صارت (على) هنا اسماً. (\&)

ورد البصريون هنا على الكوفيين بأنه إنما حُكِمَ على (لا) بالزّيادة، حينَ الجرّ، حيـث لم
 (0). ${ }^{(0}$. وعلى) وغيرها، فلم تثبت لمما الزيادة، فإذاً لاتساوي بينهما ونرى بعض النحاة خحالف العكبري وغيرَه في جعل (لا) في قوله تعالى غَيْرِ الْمَغْنُوِج

$$
\begin{aligned}
& \text {. V: سورة الفاتحة ، آية رقم (Y) } \\
& \text { (r) انظر : رصف المباني ص/(Y) }
\end{aligned}
$$


. جعلوها بمعنى (غير) (ب)

ورويَ عنـد بعضـهـم (جئـتُُ بلاشيءً) بـالفتح، وحكـم عليـه بالشـذوذ؛ وعلـة بنائــِهِ على


- الترجيحُ:

يظهر لي قـول البصـريين فيهـا؛ إذ إنّ زيـادة (لا) كثـيرٌ في الكـالام وهـو شـائع في القـرآن
والشعر، فلا يُمكنُ أن يكونَ له عملٌ فيما بعده، أو عمل ماقبله فيه، وإن كانوا أجمعوا على أهـا بمعنى (غير)، أما قياسُ الكوفيين (لا) بـ (عنْ وعلى) في أفما صـارا أسماء بدخول الجـارّ عليهمـا فقياسٌ غيرُ صحيح، فالزيادة لم تثبتْ لمما كما ثبتت في (لا)، غير هذا فصيرورة بعض الحروف أسماء بـدخول الجـارّ عليهمـا لايتعدى ثالثة حروف ( الكاف، عن، على) على الراجح، والله أعلم.
. V: (1 (


$$
\begin{align*}
& \text { انظر : التصريح 1/1 }
\end{align*}
$$

## (1) حذف أحدِ مفعولي "ظنّ" اقتصاراً واختصارا )

قـال أبوالبقـاء: " ولا يَــوزُ الاقتصـارُ علـى أحــد المفعـولين هنـا لما تـــدّم، ويترتّب عليـه
مسألتان:

إحـداهما: إذا وقعـت (أنَّ) ومـا عملـتْ فيه بعـد هـذه الأفعـال، فعنـد سيبويه قـد سـَّات الجملة مسدّ المفعولين، وليس فِ الكالام حذف؛ لأنّ الجملةَ مشتملةٌ على الجزءين لفظاً ومعنى. وقال الأخفش: المفعولُ الثاني محذوف؛ لأنّ (أنَّ) مصدرية، فتكونُ هي وما عملت فيه
يُ تقديرٍ المصدر المفرد، كقولك: (علمتُُ أنّ زيداً قائم)، أي: (علمتُ قيامَ زيدٍ كائنا)، وهذا
مستغنزً عن تقديره لثلاثة أوجه:

والثاني: أنَّ ما تعلّق به العلم والظن مصرَّح به، وهو القيام.
 لاييتاج هناك إلى تقدير مغعول، كذلك ههنا.

والمسألة الثانية: قولك: ظنّ زيدٌ قائمـا أبوه، فـ (زيد) فاعل، و(قائماً) مفعول، و (أبوه) فاعل القيام، وهذا لايُوز عندنا، إذْ ليس في الكاملام سوى مفعولٍ واحد. وأجازه الكوفيون، واحتجوا بقول الشاعر:



（1）بعــــاديتَّي تكذابُــــهـ وجععائلُــــهه؟

أَظْـنَّ ابــنُ طُرثـــوث عتيبــةُ ذاهبًــا

- وهذا شاذٌّ ، لا يعرج عليه " (r)

لم يــدّد العكـبري في بيانه لهـذه المسـألة أيّا مـن أضـربها الـذي اختلـف فيـه النحـاة، فقــد جعلها مسألة واحدة، والمسألة كما هو معلوم عند جماهير النحاة على ضربين：الأول：حذفُ أحـدِ مفعـولي（ظنّ）－مـن أفعـال الشــكّ واليقـين－اقتصـارا، والثـاني：حـذف أحـدِ المفعـولين اختصـارا، فالاقتصـارُ مــا لم يَدلّ في الكـالام عليـه دليـل، والاختصــارُ مــا دلّ عليـه دليـل، وكـلٌّ منهـما لهُ حكمُهُ．

والعُكبري قد خالف جماهيرَ النحاة في زعمه الخلاف بين الفريقين، بينما النحاة مـن ذكر هـذه المسـألة قـد حكـوا الإجمـاع على المنع في حـذف أحـدهما اقتصـاراً، وجـوازه قلـةً في حـذف أحدهما اختصارا، أما العكبري فقد جعلها مسألةً خحافية بين البصريين والكوفيين．

وهذه المسألة تختلفُ عن مسألة حذف أحد المفعولين إذا كان（أنّ والاسـم）بعد（ظنّ）، أو كان（أن والفعل）بعد اسـم ظنّ، فهـذه المسألة ليس بهـا أيٌٌ شيءٍ من ذلك، وإنما هي من باب ما إذا كان مفعولا（ظنّ）أصلهما المبتدأ والخبر．

والنحاة قد أجمعوا على منع حذف أحد المفعولين اقتصارا، واحتجوا على ذلك بأن（ظنّ） وأخواتها داخحلاتٌ على المبتدأ والخبر، ففكما أنه لايموز حـف المبتدأ اقتصـارا، فكذلك لايجوز حذفُ أحدهما اقتصـارا، ولأنك إذا قلت：（علمت زيدا فاضلا）، فالتقدير ：علمتُ فضلَ زيد؛ لأنّ المراد العلم بالصفة، والموصوف ذريعة إلى ذلك، والمفعول في الحقيقة جملة الفعلين، وحذف

$$
\begin{align*}
& \text { معجم شواهد النحو ص^ror } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {.^「• ، (入. } \tag{r}
\end{align*}
$$

أحدهما كحذف جزء الكلمة، وهذا مننوع.(1)

أمّا حذف أحد المفعولين اختصارا - وهو مـا دلَّ عليه دليل - فهـذا جائز عند ابلمههور مع قلته (「) لأنه قد دلَّ دليل على حذفه، وقد احتجوا على جوازه بالسماع.

## 

أي: لايحسـبنّ الـذين يبخلون بخلَهمـ هـو خـيراً (\&) فـحـف المفعول الأول للدلالـة عليـه، واحتجوا أيضاً بقول الشاعر :
(0) $\qquad$

ولقـــــد نزلــــتِ فلاتظـــني غـــــيره
() أي: فلاتظني غيرَه واقعا.

فالآية قد حُذف منها المفعولُ الأول، والبيتُ حُذفَ منه المفعول الثاني. ${ }^{\text {(² }}$ وهذا الضرب قد أجازه البحمهور ومنعه ابن مَلْكون، وردَّ رأيَه المرادي، ولم يوافقه على المنع،

> ولم يجز ابن عصفور القياس عليه. (^)

$$
\begin{align*}
& \text { آل عمران: . } 11 \tag{}
\end{align*}
$$



(TM/ Y

 انظر : شرح المرادي /ror/1.

أمّا ابنُ الناظم فقد حكم بأن أكثرَ النحويين على منعه، وهو خلافُ ما قاله أكثرُ النحاة كّنّ فصّل في المسألة.

وقد علّل ابن الناظم منع النحويين له بأنّ المفعولَ هنا إنا هو مطلوبٌ من جهتين:
1/ من جهة العامل.
「/ من جهةِ أنه أحلُ جزئي الجملة ، فلما تكرر طلبه لم يبز حذفه.
ثم ردّ حجتهم بأهـا منتقضـة بخبر (كان) فإنَّ خبرهـا مطلوبٌ من جهتين، ولاخـالف في
جواز حذفه إذا دلَّ عليه دليل.
ويبدو للقارئ أن ابن الناظم قد خالف ابلجهور بكايتهم المنع عنهم، وليس كذلك، فإنّ
النحاة يمنعونه، ولابييزونه إلا على قلّة، فحينئذ يسقط التناقض.

والذي أميل إليه هو منع حذف أحـد المفعولين اقتصـاراً، وجواز حذف أحدهما اختصـارا إذا دلّ عليـه دليـل مطلقـا، ولـيس عـن قلّة كمـا عليـه البمهـهور؛ وذلـك لـوفرة السـماع مــا مرّ، وقياسه بـ (كان) حيث أجمع النحاة على حذف خبرها إذا دل دليل عليه، والله أعلم.

## (1) (الاسم المرفوع بعد إنْ الشرطية )

قال أبو البقـاء: " وإذا وقع بعد أداة الشـرط اسـمٌ كـان العامـل فيه فعـلا، إمَّا الذي يليه كقولك: (إن زيداً تضربْ أضربْه).
 فـ (أحدٌ) فاعل، أي: (إن استجارَ أحدٌّ).
وقال الكوفيون: يرتفع بالعائد، وقال بعضهم: هو مبتدأ .
ودليل الأول: أنه لا معنى لـ (إن) إلاَّ في الأفعال، ولذلك لا تقع بعدها جملة من اسمين،


الشاعر:
(r)


وقال عَديّ:
هُ ، وتُعطفْ عليه كأسُ السَّاقي (צ) " (®)

(1 (1 انظر المسـألة في الكتـاب



سورة التوبة ، آية رقم : 7 .




اللباب
التبيين، وليست في المطبوع، انظر: تذكرة النحاة ص. VI

- دراسة المسألة:

استوفن العكبري مـذاهب المسـألة، غير أنه ذكر حجـة واحـدة من حجـج البصريين، مع ذكره لشواهدهم، وأغفـل حجـج الكوفيين، وقـد ذكر مـذهب الأخفـش غير أنـه لم يُسـمه، ولم يتخذ العكبري لنفسه مذهباً، ولم يصحح أيّا منها أو يضعفه.
واشتهر عن الأخفش في هـذه المسألة مذهبـه في الابتداء، إلا أنه جعل مذهب البصريين
 ليس بعد الاسم فعلٌ بحزوم، مع حكمـه بأنّ حروف الجزاء لايبتدأ بعدها إلا في (إن) لتمكنها وحسنها إذا وليتها الأسماء، أمـا في غير (إن) ولم يكن بعده فعل بحزوم، فالاسـم حينئذ مرفوع بتقدير فعل. ${ }^{\text {(r) }}$
وأشـار صـاحب التصريح إلى أنّ مـذهبَ الكوفيين هو مـذهبٌ الأخفـش في جعل الاسم
مرفوعاً بالابتداء.
ومن حجة البصريين التي لم يذكرها العكبري:
قوهم: بأنّ الاسم مرتفع بتقدير فعل؛ لأن الفصلَ بين حرف الجزم وبين الفعل الذي يليه
لايجـوز، فقولك: (إنْ زيـلٌ جـاءني جئتُه) يمنـع أن تُفصـل بـين (إنْ) والفعـل (جـاءني) باسـم لم يعمل فيه الفعل (جاءي)، ولا يجوز أيضا أن يكون الفعل عـاملا فيه لأنه لايجوز تقـديم مايرتفع بالفعل عليه، فدلّ ذلك على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل، والفعل الظاهر الذي يعقب الاسم مفسّر له.

وأما الكوفيون فقد جوزوا أن يتقدّم المرفوع مع (إنْ) خاصة، وفصلها عن فعل الشرط مع عمله، لأهنا أصلٌ في باهما، وقد ارتفعت بالعائد لأنّ الاسـم الأول (زيد) هو الذي رفعه الفعل، فينبغي أن يكون مرفوعا به، وما دام أنه قد رفع به، لم يحتج إلى تقدير فعل.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة ، آية رقم : 7. }  \tag{1}\\
& \text { انظر : معاني الأخغش r/r / 000. }  \tag{Y}\\
& \text { انظر : التصريح //979. } \\
& \text { انظر : الإنصافص•9 \&. } \tag{६}
\end{align*}
$$

وقد أجيب عن حجج الكوفيين بأنّ (إنْ) وإن كانت أصلا في باهِا إلا أنه لايُخوّل ها بأن يتقـدّم الاسـمُ المرفوع بالفعل عليهـا؛ لأنه في هـذه الحـال يُوجـب أن يتقـدّم مرفوع الفعل عليه، وهذا لانظير له في كالام العرب، فلذا لابدّ أن يكون مرفوعا بفعلٍ مقـدر، والفعل الظاهر مغسرٌ


وقول عديّ:
هُ ، وتُعطـنْ عليـه كــأنُ السَّـــقي



(إن) كما قاله سيبويه وغيره.(1)


 المبدل منه.

وردّ البصريون على الأنغفش بأنّ الاسمَ (زيـد) مرتفع بالابتداء، بالبطانان، لأنّ حرفَ
 في حـال يـبـ فيه تقـدير الفنـل، فشـرطُ الابتـداء أن يتخلّالص مـن العوامـل اللفظية الظاهرة (「) والمقدرة

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر : الإنصافص19) }
\end{aligned}
$$

لاخلاف في أنّ حروف الشرط تقتضي الفعل كثيراً، وأنّ الفعل أولى بها، بيد أن لاخحلاف

 في حُكمِه على رفع الاسم بالابتداء، ورفعه بالفاعلية إذا تقدّمه فعل، وحكمهـا هنا هِما كحكمهـا
 أعلم.
( إعراب " أنْ تضِلُّوا " )

أحدها: هو مفعولُ (يُبيّن)، أي يُبَيّن لكمْ ضَلالَكُم؛ لتعرفوا الهدى.
والثاين: هو مفعولٌ له، تقديره: مخافةَ أنْ تضلوا.
والثالث: تقديرُه: لئلاّ تضِلّوا، وهو قولُ الكوفيين، ومفعولُ (يُبيّن) على الوجهين محذوف؛
أي: يُبَيّن لكمُ الحق "(؟)

أورد العُكبري مذاهب المسألة عند النحاة، حيث ذكر ثلاثة أقوال مشهورة، ولم يرجح أيا منها أو يضعّفه، فذكر قولَ الأخفش، وقول جماهير البصريين وقول الكوفيين، وذكر في موضعٍ آخر مـن الكتـاب مـنهبي البصـريين والكـوفيين، وأغفـل الثالـث، وصـنع مثـلَ ذلـك في إعـراب

الحديث النبوي.
وأصـُ المسألة والخـلاف بين الفريقين، أنّ الكوفيين يجيزون حـذفَ (لا) النافيـة بعد (أنْ)
الناصبة إذا كان الفعلُ الذي بعده غيرَ دالِّ على علمٍ أو ظنّ، كأن تقول: (أحلفُ أن تذهب) و (جئتك أن تلومني) فهـا يبجوز أن تُـذفَ منه (لا) النافية، وأصله قبل الحـفـ : (أحلفُ ألاّ تذهب)، و (جئتُكَ ألاّ تلومني) فإن كان دالاً على علمٍ أو ظن، لم ميجز الحذف. (\&)




انظر : الأضدادص • اז.

أمـا البصريون فلايجيزون حـذف (لا) النافيـة هنـا ألبتـة، ويجيزونـه في موضـعِ غـير هـذا مـع أفعـال الاستمرار مـن أخـوات كـان، (زال، برح، فتـئ، انفـك) بشـرط أن تكـون مضـارعةً، ويف جواب قسم. والمسألة هذه بتفصيلها على ثلاثة مذاهب:

أولاً: جمهور البصريين ذهبوا إلى عدم جواز حذفِ (لا) النافية في الكلام، فلايبجعلون قولَه تعالى قولَه (أنْ تَضلّوا) بحذفِ مضـاف وهو (مغعول لأجله) وتقديره: (كراهةَ أن تَضِلّوا) أو (خشيةَ أن تضلوا)، فهو على حذفِ المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والمخذوف (كراهة) في موضع
 قول الشاعر:

فأعْجلْنــــا القِـــرَى أنْ تشـــتُمونا ()


أي: كراهةَ أن تشتُمونا.


الثناني: مـذهب الكسـائي والفراء وابن قتيبـة وجمهور الكـوفيين، فهم يرون إضـمارَ حرف النفي (لا)، ويقـدّرون قولَـه (أن تضـلّوا) بـ (لـئلاّ تضـلّوا) فـ (أنْ والفعـل) في موضـع جرّ بـرف

> سورة سوسف ، النساء ، آية رقم رقم MT . . . . .



انظر : تفسير غريب القرآن صIrv. .

ويويّد ذلك قولُ الشاعر:



أي: كيلاّ تُباعا.
ونسب النّحاسُ والأصبهاني قولَ الفرّاء إلى الكسائي (「)
وقد نقل الأزهريّ في معانيه عن الفراء أنه يقدّر (أنْ) معنى (لا)، فـ (أن تضلوا) عند الفراء

وقد رجح الأزهري قول الفراء وجعله أصحّ من قول المبرد. (\&)

الثالث: مذهب الأخغش، حيث يرى أنّ (أن والفعل) على تأويل مصـر، وموضع (أن)
نصبٌ بـ (يُيِيّن)، وتقديره: يُيِّن اللّه لكمُ الضّالال لتجتنبوه.(o)

وقـد احتـج النحـاس لمنع البصريين حـذف (لا) بـأنّ العرب لاتحـذ (لا) مـــ (أنْ) في
كالامها، وحذف المضاف أسوغُ وأشيع من حذف (لا) (لا
ولاييوز أيضا حذفها لأنّ (لا) تدلّ على النفي(").


$$
\begin{align*}
& \text {. IVT/\& \& }  \tag{1}\\
& \text { انظر : معاني القرآن للنحاس }  \tag{T}\\
& \text { سورة آل عمران ، آية رقم Vr }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء ، آية رقم: IV7 . } \tag{V}
\end{align*}
$$

#   


وقولَ الآخر:
(s)
 أوصــيكَ أنْ يممــــَكُ الأقــــاربُ

وغيرَ ذلك من الآيات والشواهد بأنه يُمكن تقديرُ المحذوف منها (لا) مع صحّة المعنى وسالمته في كلّ ماذكر.

أما قولُ البصريين فيُمكن تقديرُم في مثلِ هذه الشواهد، لكنّ المعنى لائؤودي المقصود حقّ التأدية، لأنّ به تقديرَ مخدوفٍ مضاف، وهو (خافة أو كراهة)، وهذا التقديرُ يُقْلّل من المقصود؛ لأنّ المقصودَ هو قطعُ الحدث ونفيُه تماماً، وليس بجرد معنى الخوف أو الكراهة أو ماشاكهـ.
خصوصاً أنه سمع حذف (لا) كثيراً في كلام العرب وأشعارهم.

وأيضاً فإنه لايموز حذف (لا) عند الكوفيين إذا حصل اللبس، كأن تقول: (ظنتُتُ أنْ
تذهبَ معنا)، وأنت تريدُ النفي (ألاّ تذهب)، لأنه لادليل على الحذف.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل ، آية رقم : } 10 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة فاطر ، آية رقم : اء ع آ }  \tag{}\\
& \text { سورة الممتحنة ، آية رقم : } 1 \text {. } 1 \text { الم } \tag{}
\end{align*}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة : آية رقم : YQ. } \tag{0}
\end{align*}
$$

قالوا إنّ التقديرَ في الآية هو: إين أريلُ بُطـالانَ أنْ تبوءَ بإثثي وإثْكَ، فحذفَ البُطلان والزوال والدفع وغيره من التأويلات، وردّ أبو البركات الأنباري بأنّ هذا القول وهـنده التأويلات بعيدة؛


وضعف غيره (r)

## - الترجيح:

يَظهر لي هنا رُجحانُ قولِ الكوفيين، حيث إنّ الشواهد كثيرة في حذفِ (لا) في أشعار العرب وأمثالمم، ولايُنكره مُنكِر، ولايمكن أن يُقدر ذلك بتقدير معانين الكراهة والخشية وغيرها، بل المرادُ به قطعُ الحدث ونغيه إطالاقاً، واللّا أعلم.

[^2]
## ( ${ }^{\text {( }}$

قال أبو البقاء: " وأما (وسط) فإذا سكّنتَ سينها نصبتَها على الظرف، وإذا استعملتَها
 السين كان المعنى: يُ وسْطِ الدارِ آجرٌّ مطروح، منفصـالً عن أرض الدار، وإن فتحتَ السـين رفعتَ بالابتداء، وجعلت (آجرًا) خحبره، وكان المعنى: أنّ وسَطُ الدار متخـذٌ من الآجُرّ، متصلٌ .
وللكوفيين في (وسط) كالٌٌ آخر، ليس فيه كبير تحقيق " (r) . - دراسةُّ المسألة:

اختلف النحاة في كلمة (وسط)، وكان اختلافهم فيها في مسألثين: المسألة الأولى: هل سكونُ السين ين (وسْطَ) وفتحها سواءٌ أو غختلفان، ومامعنى كلّ لفظةٍ منهما إن لم يكونا في المعنى سواء، وأيّهما ظرفٌ، والآخر اسم؟ والمسألة الثانية: متى تخرجُ الدالةُ على الظرفية إلى الاسمية، وهل هو قليلٌٌ أم كثير. فـالأولى هـي الـتي تحـدث فيهـا العكـري، وفصّـل في شـيء منهـا، ثم أشـار بعــُ إلى أن للكوفيين رأيا خالفوا فيه البصريين، ثم ضعفه، حتى إنه لم يذكره ولم يذكر حجتهم فيه. فالمذهب البصريّ - كمـا هو معلوم - يغرّقون بين سكونِ السـين وفتحهـا، ولايبِعلوغمـا ظرفين كالكوفيين كما ذكر ذلك العكبري.

والتفرقة في سكون السين وفتحها عند البصريين له طريقتان تدلّ عليه:




$$
\begin{align*}
& \text { وr/r/r } \\
& \text { شرح الإيضاح } \tag{}
\end{align*}
$$

الأولى: إذا جـاءتِ السـينُ سـاكنة (ونْط) فهـو اسـمٌ يمكـن أن ينفـك عمّـا يمـيط بـه، أي ليس من نفسه فإذا قلت: (وسْطُ رأسِه دهـنٌ)، فاللَّهنُ هنـا شيءٌ منفــك عمّا أحـاط بـه، ليس من نفس الرأس، وإنما مفترق عنه، أمّا إذا قلتَ: (وسَطُُ رأسِه صُلْب) فالصّابة من نفس الرأس

لاتنفكّ عنه، وهي جزء منه. (1)

الثانية: أن تكـون السـينُ متحركةً إذاكـان آخرُ الكـالام هـو نفس الأولِل أو منـه، وإن كـان آخرُ الكالام ليس الأول فإنــك تسـكّن السـين، كمـا في المثـالين السـابقين، فهاتـان طريقتـان وإن

كان مؤدّ|هما ومشربكما واحد. (Y)

وابن هشام اللّخمي فرق بين اسمية (وسط) وظرفيته بفرق، وهو جـواز دخول (في) عليه، فإذا صلُح دخولـا عليـه، فإنه ظَرفٌْ وتُسـُن سينها، وإن لم يصلُع كـان اسمـاً، فـالأولُ مثلُ أن تقـول: (جلســتُ وسْـطَ الـدار) فيصـلُح لـه دخـولُ (فن) أي في وسْـطه، أمّـا إذا قلـتَ: (حفرتُ

وسَطَاَ الدار بئراً) فهنا لاينبغي دخول في عليه.
أما الكوفيون فيفرقون بين (وسْطط ووسَط) فـالأول ظرف والثاني اسـم كالبصريين، إلا أهـم يجيزون أن ينوبَ أحـدها الآخر، فيجيزون لمتحركك السـين أن يكون ظرفـا، ولسـكوها أن يكون اسمماً، وإن كانوا يرون السكون أحسنَ للظرف، والتحريك أحسن للاسم.

وقد خالف أبو حيّان والسيوطي غيرهما في أن الكوفيين - غيرَ الفراء وتعلب - لايفرقون بينهمـا، بينمـا الفـراءُ وثعلـب يفرّقـان بينهمـا مـن حيـثُ الأصـل، ويبـوز أن يأخـذ أحـدهما حكـم
(الآخر، وقد تابع المرزوقيّ الفراء وثعلبا يُ حكمهـما. (گ)

ووافـق الکوفيـون البصـريين في أصـل التفرقـة بـين ســكون السـين ومتحركهـا، وخـالفوهم في
هيئتهـا فُُمْم يـرونَ أنـه إن أمكن إحــلال (بَـْنْنَ) مكـان (وسـط) فحكمـه حينئـن ظرفنٌ سـاكنُ





السين، وإن لم يمكن فهو اسـمٌ متحرك السين، ويموز أن يتقارضا الـكـم فهـذا قول الفراء في وجه التغرقة.

ووذر تعلب : بأن الشيء إن كان متفرقَ الأجزاء فإنه يسـَّن، فتقول: (ونّط القوم)،
ويكرّك إن لم يكن مغرّق الأجزاء كـ (وَسَط الرأس). (1)
إلا أهم يرون أن أكثر ما تأتي به (وسط) أن تكون ظرفا، فيحكمون على مثل قولك: (ضربتُ وسَطَه) بأنه ظرفُّ بمنزلة وسْط.

وأكثر أهل اللغة قد رأى رأيَ الكوفيين في جعل (ونّط) بسكوها وفتحها بمعنى واحد.
 حالات معدودة كأن تكون مبتدأ أو خبرا، أو اسماً بجرورا، وهو عندهم قليٌُ جداً ولم يجئ إلا
في الشعر (r).

فمن ذلك قولُ الشاعر:
دَلِ، طــورا يخنــو، وطــورا ينــيرُ (\&) وسْــطُهُ كـــاليراعِ أو سُــرُجُ المــــْ

وقول الشاءر :



$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر : الارتشاف r/ } \tag{11}
\end{align*}
$$





فـ (وسْط) في البيتين الممانِ مرفوعان على الابتداء، مع جواز نصبها على الظرف أيضا. (1) (r). والمبرّد وغيره يكيز خروجها عن الظرف إلى الاسم في الكالام، ولايقيده في الشعر

يظهر لي أنه لافرقَ بين سكونِ (وسط) وفتحها، ولاجعل سكوغا ظرفاً، وفتحها اسماً،

 والله أعلم .

## ( ${ }^{\text {( }}$ ()

 وهو معرفة، وأصلُه: سفهتْ نفسُه.

قيل: نُصب هذا عندنا على أنه مفعولٌ به؛ لأنّ معنى (سِغَه) جَهِل، والمعتى: جَهِل حالَ نغسه في أها يلزمهها تعظيمُ الله وتصديق أنبيائه.

وقيل: التقديُر : سَفِه فِي نفسِه، فلما حذف حرفَ الجر، وصل الفعل إليه بنفسه.
والذي ذهب إلى أنه تيييز بعضُ الكوفيين، وفيه من الضّعف ماذكُر " ()

## - دراسةُ المسألة:

أوجز العكبري الحـديث فيز المسألة، فبدأ حديثه الحـلافيّ بين الفريقين مـن آيةٍ قُرآنية قد
تُتُوزع في إعرابهـا، ثم ذكـر للبصريين رأيـين فيهـا، ورأيـاً واحـداً للكـوفيين، وضـعّف بعـُ رأي الكوفيين.

والبصريون في المسألة قد احتجّوا بحجة القياس والتأويل، أمّا الكوفيون فاحتجّوا بالسّماع من القرآن وكام العرب، ومملوا الشواهد على ظاهرها.

وقد نسب العكبري القول بالتمييز إلى بعض الكوفيين، وإن كان هو رأي جمهورهم، وقد



$$
\begin{align*}
& \text {.VY/\& } \\
& \text { سورة البقرة ، آية رقم : • • } 1 \text {. . }
\end{align*}
$$


(1). ${ }^{(1)}$

ويُنسب إلى يونس أن (سَفِة) متعدّية، وهي لغةٌ من لغات العرب.(「)
وقال بعض النحـاة رأياً غير مـاذكُر من مـذهب البصريين والكـوفيين، أنّ إعراب (نفسَهـ)
توكيد لـ (مَن) إذْ هو منصوب على الاستثناء، كأن تقول: ماقامَ أحلٌ إلا زيداً نفسَه. وهناك رأيان مشهوران للبصريين قد أغفلهما العُكبري في هذه المسألة:

أولمها أن يكون (سِفَّ) منصوباً على التشبيه بالمُعول به، وتال به الكسائي (8)، ويؤوّل
(سَفِه) معنى فعلٍ متعد، كما هو القولُ الأولُ للبصريين(o)

وإن كان النصب على التشبيه بالمفعول واقعاً على الفعل، إلا أنه قد أُجري بحرى الصفة،
وهذا الإعرابُ حگم عليه ابنُ مالك بالشّذنوذ إن كان في الأفعال، وأبازه ين الصّفات.(7)
والثاني: أن يكون (نفسَه) مضافاً منوياً فيه الانفصال، كأنه أراد: (إلا من سَفِه نفسَاً له)،
 بدرهم. (V)ومذهب البصريين الذي ذكره العكبري فقد جاءوا فيها بحجّة التضمين، حيث تأولوا الآية وغيرها مُن جاء تيييزه معرفةً.

فالفعل في قوله تعالى ضُمّن (سَفه) معنى فعل متعدٍ، وإلا فهو لازم أصالً، ومثله أن تقول: وِحَعَ بطنَه وأَلِ رأسَه وغبن

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : الارتشاف r/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة ، آية رقم : • . } \tag{V}
\end{align*}
$$

رأيَه، والتقـديرُ مضمناً: شكا بطنَه، وشكا رأسَه، وسوَّأُ رأيه، (1) ومع أن كثيراً مـن المعربين قـد اختلفت عباراتمم في تقدير التضمين، وما اتفقوا على لفظ واحد، إلا أفهم أجمعوا على تضمينه فعالً متعديا.

وهذا قولُ أبي عبيدة، والمبرد، والزجاج، وابن كيسان، والزخخري.
أمّـا مـذهب الكـوفيين، فقـد أجـاز الفراء كـلّ ماجـاء محوّلاً عـن فاعل كــ (سَفِه نفسَهـ) أن يكون من قِبَل تمييز المعرفة، إذ ليس يقصد به الدلالة على الجنس، وإنما على شيء واحد معين، ويعنعـه فيمــا ســوى ذلــك، وجعـل إعـراب (سَـفـِه نفسَــه) كإعرابـه قولَـه تعـالى مُعِيشتْهًا (٪) ، وجعلها معرفةً كالنكرة، وإن كان التمييز في أكثر الكالام نكرة. (£) وخالف ابن مالك بعض البصريين مُن أوّل (سَفِه) بالنصب على نزع الخـافض، بأن هـا غيرُ مطّرد، ولايُقاسُ عليه، إلا في (أنّ، أنْ). ()

وردّ البصريون مـذهب الفرّاء والكـوفيين بـأن التمييز إنمـا أُريـد بـه الدّلالـة على ابلـنس أو النوع، وعليـه لابـدّ أن يكـون نكـرةً لكي يكـونَ شـائعاً في نوعـه إذٍ المعرفـةُ لاتفيـد شيوعاً، وإنـا

خصوصاً. (7)

- الترجيحُ:

يظهر لي أنّ قول الكوفيين أوفق وأقرب للصواب، والسماع من القرآن وكالام العرب يقوّيه ويشـهـد لـه، أمّـا مـذهب البصريين ففيـه مـن التعسّـف والتكلـف مـاهو ظـاهر، ويُحوج معـه إلى

انظر : شرح التسهيل rیv/r.


$$
\begin{align*}
& \text { هورة القصص ، آية رقم : ها ما } \\
& \text { انظر : معاني القرآن } \\
& \text { انظر : شرح التسهيل 10/T 1 }  \tag{0}\\
& \text { انظر : المقتضب r/r/r. } \tag{7}
\end{align*}
$$

التأويل والتضمين ونقله من اللزوم إلى التعديـة بلاحجّة وحاجـة إلاّ أن يكون خوفاً مـن خرقِ القاعدة.

والحقّ أنه وإن كان التمييز الموّل عن الفاعل أكثر ماييجيء نكرة، إلا أنه قد جاء في كثيرٍ من الكام معرفة، وهذا ظاهر كثير، والله أعلم.

## (1) اصطلو ح الجرّ والخفض )

قال أبو البقاء: " إنما مُمّيت كسرةُ الإعرابٍ جراً؛ لتسفُّلها فيْ الفم، وانسـحاب الياءٍ التي من جنسها على ظهرٍ اللسان كجرّ الشيء على الأرض، ومنهُ قيل لأصل لجبل جرّ لتسشُّله. والكوفيون يُسمّونه (خفضا)، وهو صحيح المعنى؛ لأنّ الانغفاض الاغباط وهو تسفّل"(()

## - دراسة المسألة:

 الاصطلاحين، وحديثه جاء هنا عن كيفية وطريقة نطقِ الكسرة التي اصُطلح عليه ـ إعراباً ـ بـ (الجرّ)، وكيفية خرجها، ثم صدّقه بعـُ بععناهـا اللغوي، وكـذلك صنع للكوفيين مثل ذلك، ثم بعاُ صحّح مصطلحهم، ولكنه ملمشرٌ إلى الوضعِ الاصطلاحي للفريقين.
والحديث عن هذه المسألة سيكونُ على قسمين:

القسم الأول: عن استعمالِ النحاة للمصطلحين وأوّلِ من استعمله.
القسم الثاني: تعريف العلماء للمصطلحَينِ لغةً واصطلاحاً.
فالأول: مما هو معلوم بأنّ هذين المصطلحين قد تكلم عنهما النحاة المتأخرون، وأشاعوا
بأن الجرّ من استعمالات البصريين، والخفض من استعمالات الكوفيين.()

ومـن خـلال النظر في صححة هـذا الزعم، نـــُُ أنّ الفريقين يستعملان كـلا المصطلحين، ولايفرقون بينهما، فالبصريون يَستعملون الخفض بدلاً عن الجِّرّ في اصطاحاحهم، وأبرزهم وأوّهم

 اللباب /ror/rath.

الخليل، إذْ قال في حرف (مَنْ):" هو حرفٌ من حروف الخنض"، وهذا النصّ وغيره يبيّن لنا أنّ مصطلح الخفضِ قد قال به البصريون قبل الكوفيين، لكنّ الكوفيين كانوا أكثرَ استعمالا له حتى اشتُهروا به.

فالكسائيّ كان أكثرَ من استعمل هذا المصطلح حتى نُسـب إليه، ويتضح في إعرابه لقوله
 في موضع خفض بإضمار الباء " (r)
والفراء أيضاً قد استعمله في إعرابِ (الحمد) أول الفاتحة، حيث قال: " وأمّنا من خَغَضَ الـدالَ مـن (الحمـد لله) فإنـه قـال: هـذه كلمـةٌ كثُرت علمى ألسُـنِ العرب حـتى صـارتٌ كالاسـم الواحد " (r)

وأمّا مصطلح (الجمرّ) فمعلوٌٌ أنه منسوبٌ إلى البصريين ومُشتهرٌ عنهم، قال الفـاكهي: "
حدّ الجرّ، ويُعبّر عنه الكويّّ بالخفض، وهي الكسرةُ التي يُحدثها العامل.. " (\&) فيُفهم من ذلك أنّ الجرّ اصطلاحٌ للبصريين كما أنّ الخفض اصطلاحٌ للكوفيين.
والحقّ في ذلك . كما قلنا من قبل . أنّ كال المصطلحين استعملهمـا الفريقان، فالكسائي

 (يُخافا) (7) بالضمّ (أنْ) في موضعِ جر بإضمار حرف ابلحر " (V).

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة ، آية رقم : YO } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { معاني القرآن ب/ r/ } \\
& \text { الحدود النحوية ص7 } 197 .  \tag{}\\
& \text { سورة البقرة ، آية رقم MY9 . }
\end{align*}
$$


 انظر : معاني القرآن 1 ٪ 1 .

ثم إنّ للبصريين في تسمية هذه الحروف اصطلاحين، ومثلهما للكوفيين.

فالبصريون يسمّوها ب:

$$
1 \text { - (حرف الجر)، r - و(حروف الإضافة). }
$$

والكوفيون يصطلحون عليها ب:

$$
1 \text { - (حروف الخفض)، r - و(حروف الصفات). }
$$

القسم الثاني: تعريفُ العلماء لـ (الجرّ والخفض) لغةً واصطلاحاً.
(الجـرّ والحنـضُ) لغـةً قـد أفـاض فيهـمـا العكـبري، وأصـل حديثه في المسـألة إنـاكـان عـن
موضعِ مخرجِ (اليـاء) التي الكسرةُ فرعٌ عنـه، والجحرّ والخنغض همـا (كسـرةٌ) أصـالً، لكـنّ النحـاة أنشؤوا هذين المصطلحين ليفرقوا بين معاني الكسرة ومواضعها إعرابا وبناء.

والعلماء ذكروا علةَ تسميتهم للخفض قريبا مّا ذكره العكبري عن علة تسمية الجرّ، حيثُ ذكر الزجـاجي هـذا المعتى بقوله عـن علة تسـمية الخفض أنه " لانخفـاضِ الحنـكِ الأسفلِ عنـد النطق به وميله إلى إحدى المهتين " (1)
ولاشكّ أنّ هذا التعليل ليس بتعليلٍ نوي، وإنما عن صفةِ مخرجه وطريقته.

وأيضـاً لاشـكّ أنّ التغرقـة بين المصطلحين والتسـمية بهمـا قـائمٌ قـديما منـذ عهـد الخليـل، وذلـك لأجــل أنّ الخليـل قـد سـأل الأصـمعي مـرّة عـن الخفـض والجـر والفـرق بينهمــا، فقـال الأصمعي " بأنّ الخفض دون الشيء كاليد إذا جعلتها تحت الرِّجل، والِلرُّ أن تميلَ الشيء إلى الشيء، وتُقيم شيئاً مقام شيء، كقولك: هذا غلام زيد، فزيد أقمته مقام التنوين " (Y). فتبيّن من جواب الأصمعي أنه قد أراد المعنى اللغوي، وتبيّن هنـا أيضاً أنّ التسمية بممـا

$$
\begin{align*}
& \text { (1 (1) الإيضاح في علل النحو ص٪ } 9 \text {. } \\
& \text { بحالس العلماء صr } 19 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

والفرق بينهما كان قد أُنشيء لُغَياً في عهد الخليل تم تطور بعد ذلك، فالأصمعيّ لم يحدّه حدّاً نوياً في جوابه ذلك．

ويذكر الخوارزمي في المسألة أنّ الخليل كان قد فرّق بينهما، حيث جاء حدُّه أشبةَ بالحدّ النحـوي، حيـث قـال الخنيـل：＂إنّ الخنفض هـو مـا وقعَ في أعجـاز الکِلــم مُنونـاً، نخـو（زيـدٍ）، والكسرُ مـا وقع في أعجـاز الكـلام غيرَ منون، نحو لام（الجمـلِ）، أمّا الجرّ فمـا وقع في أعجـاز الأفعال المزومة عند استقبال ألفِ الوصل، نو ：（ لم يذهبِ الرجلُ）＂（1）

ويتضـح أيضـاً أن الخنليل قـد فـرّق بـين الجـرّ والكسـر، فـالجرّ عنــده للكسـرة التي وُضـعت لالتقاءٍ الساكنين، والكسر للكسرة التي في آخر الكلمة غيرِ المنوّنة． ثم إنّ（ابلحرّ والخفض）من الناحية الاصطالحية لم يعرّج العُكبري بالحديث عنهمـا، فنقول

إنّ العُلماء قد علّلما اصطلاح（الجرّ）؛ ذلك لأنه يجرّ مابعده من الأسماء، أي：يخفضها．（Y） أو＂لتجرّ هذه الحروف معنى الأفعال إلى الأسماء، نحو ：ذهب بزيدٍ، وانطلقت به＂（）． أمّا مصطلح（الإضافة）فهو مصطلحٌ بصري، قد استعمله سيبويه لِيدلّ به على حروف الجرّ، كقوله في بعض مواضع الكتـاب：＂وإنما فُصلَ هـا أفها أفعـالٌ تُوصل بحروف الإضـافة، فتقول：اخترت فلاناً من الرجال وتميته بفالن．．＂（\＆） ويعنى بحروف الإضافة هنا：حروف الجرّ، وهذا كثير عنده．

وأيضاً فالمبرّد قد استعمله لحروف الجر، حيث قال：＂وأما حرف الإضافة التي تضاف بــا
الأسماء والأفعال إلى مابعدها ف (من، إلى، رب، في....) " (ْ).

$$
\begin{align*}
& \text { (1) مغاتيح العلوم ص.٪. } \tag{1.}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الكتاب }  \tag{६}\\
& \text { المقتضب \&/ォケ1. }
\end{align*}
$$

وقـد علّـل ابـنُ يعيش هـذه التسـمية وجعلهـا مصـطلحا بصـريا بقولـه: " سُميّـت بحروف
الإضافة لأها تضيفُ معايَ الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها " (1)
أما الكوفيون فلهم في حروف الجر اصطلاحان، الأول: الخفض، والثاين: الصفة. أمّا مصطلح (الخفض) فكُنا قد تكلمنا عنه في الحديث عند مصطلح (الجرّ) وأنّ النحاة
قد قرنوا بينهما في أحاديثهما.

وأمّا مصطلحُ (الصّفة) فهو اصطلا حٌ كُويْ كمـا قرّر ذلك ابنُ يعيش، ولكنـا وجـدنا أنّ هذا الاصطلاح استعمله شيخُ البصريين الخنليل، حيتُُ قال: "(وحاشـا)، كلمـة استثناء، وربّما (r) ." ${ }^{(r)}$ (Y) ولذذا بجد أنّ الخليل هو أولُ من استعمل هذا المصطلح هذذا المعنى. أما معناه الاصطلاحي، ولم سُمّي بذلك؟ فقد ذكر ابن يعيش ذلك بأها قد سُمّيت حروف (٪). ابلر بذلك لأها تقعُ صفاتٍ لما قبلها من النكرات

وقـال غـيره، بأفها سميـت بـذلك؛ لأهنا تنوب منـاب الصـفات، وتحـلّ محلّهـا، فـإذا قلـتَ: مررتُ برجلٍ من أهل الكوفة، فالمعنى: مررتُ برجلٍ كائنٍ من أهل الكوفة.(0) - الترجيح:

لاشكّ أنه لامشّاحة في الاصطلاح، فمن اصطلح بأحـد هـنين الاسمين، لا يُؤاخـذ على ذلـك ولايُخطّا، فالـذي اصطلح بـالجرّ فهـو قـد أراد أنّ هــه الحروف بحرٌُ الأسمـاءَ إلى عملهـا، والذذي اصطلح بـالْفضِ أراد صفةَ مخرج الياء والكسرة في حرفِ الإعراب، الحرفِ الآخرِ من الكلمة، وكلٌّ صوابٌ صحيح، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة يوسف ، آية رقم : 1 } 0 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

(1) (مِن، هل تكونُ لابتداءِ غايةِ الزمان )

قال أبو البقاء: " فأما دُخولما (ث) لابتداءِ غاية الزمـان فقد منعه أكثئرُ البصريين، وأجازه
بعضهم وأهرُ الكوفة.
واحتجّ الأولون من وجهين:
أحدهما: أنّ بييئها في الزمان قليل، والقليرُ لايُقاس عليه.
والثاني: أنّ دخولما على الزمـان يُوجب اشتراكا بينها وبين (مُنـذ) ولاخحـلافَ أنّ (منـذ)
ختتصّ بالزمان فيجبُ أن ختتصّ بالمكان حذاراً من وقوع الاشتراك .

أَوْكَيوّرٍ (")، ومنه أيضاً قولُ زهير:



وأمّا القياس فهو أنّ ابتداءَ الغاية يجمعها.
والجِواب: أمّا الآيةُ فتقديرُها من تأسيسِ أولِ يوم
وكـلك البيـتُ تقــيره: مـن ممرّ حِجـج، وهـذا التـــديرٌ عنـدي بعيد؛ لأنّ التأسيسَ والممرّ



الأدب q/9/q٪.

أي حرف (من).
( سورة التوبة ، آية رقم ^ • . .



مصدران لامكانان، ولو قدّرنا هنا مكانا لم يصحّ.
وأمـا قياسـها على (مُنـذ) فبعيـد؛ لأنّ الاشـتراكَ لـو كـان علـة لجـاز في كـلّ واحـدة منهمـا

> ماجاز في الأخرى، وليس كذلك " (1)

## - دراسة المسألة:

استوفن العكـبري المسـألة، وذكر مـذهبي الفريقين وأدلتهمـا، حيـثُ ذكر كلبصريين ثـلاثَ
حجج قياسية، وللكوفيين حجةً سماعية وثلاث حجج قياسية.
فأورد في شرح الإيضاح حجةً للبصريين ذكرها بعينها في المتبع، وحجتان ذكر واحدة منها في شرح الإيضاح والأخرى في المتبع.

أمّـا الكوفيون فـذكر هـم حجـة ذكرهـا في المتبع والتبيـان وهـو قيـاس (مـن) على الظرفيـة، وذكر في شرح الإيضاح حجتين، إحداهما ذكرها في المتبع، وذكر فيه أخرى غير التي جاء بمـا في شرح الإيضاح، ثم بعلُ أتى بجواب البصريين لحجج الكوفيين، ولم يرتض جوابهم، وردّه واستبعد صحته، ثمّ صحّح مذهب الكوفيين.

أمـا مـذهب البصريين في المسألة، فجمهورهم يرى عدمَ جواز دخول (مِن) على الزّمـان، وما جاء فإنه على تأويلِ مصدرٍ مخذون.

وأمّا الكوفيون فيرون جواز ذلك، وتبعَهم في ذلك من البصريين الأخفشُ والزجـاج والمبرّد


أمـا الفارسي فله رأيٌ ختتلفٌ عـن الفريقين، فقـد ذهـب إلى أنّه لابـد أن يُنظر في شواهد

 الأشباه والنظائر r/
انظر : معاني القرآن للأخفش

الباب فإن كثُرت جاز دخولُ (من) في كلّ ماهو ابتداءُ غاية للزمان، وإن كان ماقيل من شواهدَ
 (1) الزمان، وأوّل كل ماجاء فيه

وقد احتجّ الفريقان بحجج، ذكر أكثرَها العكبري هنا، وذكر غيرها في كتبه الأخرى، فممـا لم يذكره هنا:

احتجـاج البصريين بأنّ حرفّ (مِن) غيرَ مشترك المعنى، فإذا وُضع لابتداء غاية الزمـان، وأصله إنما هو موضوغٌ لابتداء غاية المكان، صـار هنـاك اشـراك، والأصـل في الحرفِ أن يـدلّ على المعنى الواحد، لا أن يشترك.
 ويومُ ابلجمعةِ زمان، فدخلت (مِن) على ما دلّ على الزمان. (צ) وبقول الشاعر :

مـن اليومٍ قـد جُرّبنَ كـلّ التَجـارِبِ (0) تُشــيّرنَ مــن أزمـــانِ يــورٍ حليمـــةٍ

فـدخلت (مِن) علـى كلمـةِ (أزْمـان) وهـو دليـلٌ علـى أن (بِـن) بتحيء لابتـداء الغايـة في الزّمان.واحتجوا أيضاً بقياس (مِن) على الظرفية، لأنه كمـا أنّ للظرف زمانا ومكانا، وله بداية وانتهاء، فكـذلك (مِن)، وكثيرا ماتدخل (مِن) على (قبلُ) التي يراد بهـا الزمـان، وهـذا كثيرٌ في القرآن وكامام العرب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح ابن عصفور (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. } 9 \text { : سورة الجمعة ، آية رقم ( } 9 \text { ( } 9 \text { ( } \\
& \text { انظر : الإنصاف ص0 الـ }
\end{align*}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { ( } 1 \\
& \text { انظر : التبيان ז/•77. } \tag{7}
\end{align*}
$$



حروف الجر بعضها مقامَ بعض.
وقد أجاب الأخغش بغير ما أجاب به البصريون، وجعل (منن) إذا دخلتٌ على الزمان

أما البيت فإنّ الرواية الصحيحة فيه هو:


وحكم أبو المسن الأنغش .كما ذُكر آنفاً . بزيادة (من) هنا؛ لأنه يكوز عنده أن تُزاد في

 يغضّوا أبصارهم. (5)


 الزمان.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الجمعة ، آية رقم } 9 \text {. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الروم ، أية رقم ع . } \tag{0}
\end{align*}
$$

أمّا ابن عصفور وابنُ أبي الرّبيع فدفعا ردّ الكوفيين هنا على البصريين بأنّ محلّ الخلاف إنما هو في الموضع الذي يصلُح فيه دخول (مُنذ)، وليس في كلّ مادخلـت عليه (مِن) من ظروف


ثم إنّ (قبلُ وبعلُ) ليسا بظرفين في الأصل، وإنما هما صفتان، فكأنك يوم تقول: (سرتُ قبلكَ، أو سرتُ بعـكك) أصلُه: (سرتُ زماناً قبل زمانك، وسرتُ زماناً بعد زمانك) فالظرفيـة

فيهما غيرُ متمكنة، فلذا جاز دخول (مِن) عليهما. (r)

يظهر لي هنـا قـول الكـوفيين؛ لـوفرة الشواهد وكثرهـا في هـذا البـاب، وكيـف يُؤوّل شيء ويُحال عـن غيرِ معناه، وهو كثيرٌ في كـلام العرب، بل إنّ دخول (مِن) على ابتداء غاية الزمـان صحيح، والقياس به صحيح، أمّا تأويلاتُ البصريين واحتجاجامّم فهي متكلّفة، والفارسيّ كان أوفقَ وأحكـم إذْ نظر فجعل المسـألة إن كانت شواهدها كثيرة صـحّت وصحّ القيـاس بــا، وإن كانت قليلة فإها تُؤول، والله أعلم.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح ابن عصفور (9/9 . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

(1) (مُنذُ ، هل هي مفردةٌ أم مُركَّبة ؟

قال أبو البقاء: " و (مُنذ) مفردٌ عند البصريين، ومرَّبَ عند الكوفيين، واختلفوا في تركيبه، فقـال: الفَّـراء: (مِن ذو) الـتي بمعـنى (الـذي) في اللغـة الطائيـة، وقـال غـيرٌه: أصـلُه (مِـن إذْ) ثم
 (مارأيته منذُ يومانِ)، أي: مِن الذي هو يومانِ، فُ (يومان) خبرُ مبتدأ محذوف.

وقال الآخرون: هو فاعلُ فعلٍ محذوف، أي: مِن إذْ مضى يومان.
وعلى قول البصريين (منـذ) مبتـدأ، و (يومـان) خـبره، والتقـديرُ (أمـلُ ذلكك يومـان)، أو:
(أولُ ذلك يومُ الجمعة).
وحجةُ البصريين أنَّ الأصلَ عدمُ المركَّب، والانتقالُ عن الأصل يفتقرُ إلى دليلٍ ظاهر، ولا دليـلَ عليـه، وأكثرُ مــا ذكـروا أنَّ المعنى يصـحٌّ على تقـديرِ التركيـب، وهــا القــْرُ لا يكفـي في الانتقال عن الأصل، وإنما يكون حجةً إذا انضمَّ إليه تعذُّر الحمل على غيرّ غيره. وهنا يصحٌّ المعنى على تقدير كوها مفردة.

فنفيُ دعوى التركيب تحُُمّ لا يعلم إلاَّ بخبر الصادق، ثمَّ دعوى التركيب تفسُد من جهةٍ أخرى، وتلك المههةُ هي ما يلزم من كثرة التغيير والحذف والشذوذ.

فالتغييرُ ضمُّ الميم، والحذفُ إسقاطُ النون والواو من (ذو) والألف من (إذ)، وإسقاطُ أحدِ
جُزئي الصلة، أو حذفُ الفعلِ الرافع على جهِة اللُّوم، وذلك كلُّه يخالفُ الأصول "(ب)



اللبـاب 1/1


## - دراسةُ المسألة:

ذكر العكبري مذاهب الفريقين، واختلاف الكوفيين على قولين، ثّلّ احتجّ للبصريين فيّ أنّ الأصـل في (منـذ) الإفراد، ودعوى التركيب ضعيفة لادليل عليها، وصـنع مثل ذلك في شـرح الإيضاح.

فالبصريون قد ذهبوا إلى أن (مُنُ) كلمةٌ مفردةٌ لم تُرّبّب، ومعناهـا الأمد، وهي اسمٌ مبتدأ وما بعدها خبرٌ عنها، أو تكون أيضاً حرف جر، و مابعدها بُرور بها. (1)

أمـا غير البصريين من الكوفيين وغيرهم، فقـالوا بالتركيب، ثم اختلفوا بعـُُ في أيّ شيءٍ ركَّبت منه، فهم في التزكيب على أربعة أقوال:

الأول: ذهـب الكوفيون إلى أنَّ (مُنذُ) ليسـت مفردة، وإنما هي مركبةٌ مـن (مِن إذْ)، مـن
الجارّة، وإذ الظرفية، ثم حُذفت الممزة واتصل الثاني بالأول وضُمَّت الميم ، وبهذا تغيزَّ المعنى. الثاني: ذهب الغراء من الكوفيين إلى أهنا مركَّبة من (مـن ذو) الموصولة في لغة طيّء، أي بععنى (الذي)، فمِن البارة، وذو الطائية، وفيه قال الشاعر:

فـــإنَّ المـــاءَ مـــاءُ أبي وبــــَّي ثم غيّرت بجذفِ الواو منه وضُمَّت الميم لتدلَّ على الحذف ثمُ اتصلا وصـارا كلمةً واحدة،

وهو قول الفراء. ()
الثالـت: وهـو قـول العَزْزي، فقــد ذهـب إلى أن أصـلَها (مـن إذ) مـن الجــارة، وذا اسـم



(1) (إثارة)

الرابع: قول الرضي، حيث جعل (مُنذ) مركبة من (من إذ)، فذ (من) لابتداء الغاية، و (إذ)
للزمـان الماضـي؛ لأنّ كــلَّ مواضـع بحـيء (منـن) في اللــلام هـي علـى معـنى الابتــداء والوقـتِ
الماضي (ب).

واحتجّ البصريون لصحّة مـذهبهـم باستصتحابِ الأصـ، وأنّ خلافه محتاجٌ إلى دليلٍ بـيّن،
وقد شرح ذلك العكبري في كتابيه.
أما الكوفيون فقد احتجوا لمذهبهم بالتركيب من (مِن إذْ) بالسماع والقياس.
فأمّا السّماع فقد حُكي عن العرب كسرُ الميم في (مُنذُ)، فيقـال: (مِنذ)، وهـذا يـلُّ على أنَّ أصلها (مِنْ إذ)، مكوّنة من حرف الحر (مِن) و (إذ) الظرفية.

وأيضاً فإهْم قد استعملوا الفعلَ بعلدها كثيراً في قولمم (مارأيتُه منـُُ قـِمَ)، فـ (منذُ) تدخلُ
 هِيَّقَكُمْ ومركبة من (من إذ) فبهذا تِبعتْ أصلَهِا في الدخول على الفعل. (0)

أما الفراء فقد احتجّ لتركيبها بمثلِ هذا، وهو أنَّ الاسـم الذي بعـدها يرتفع بأنه خبرٌ لمبتدأ محـنوف؛ لأنَّ (منـذ) مركبـةٌ مـن (مسن) و (ذو) الطائيـة التي بمعنى (اللذي)، وههي اسـمٌ موصـول تفتقرُ إلى صـلةٍ وعائد، ومعلوم أنَّ الصـلةَ تـأتي مبتـأً وخـبراً فيمـا تأتي، فالتـــدير في: مارأيته مــ يومـان، هـو : (مارأيتُه مـن الـذي هـو يومـان) ، فحـذنت (هـو) المبتـدأ، وبقي الخـبر الـذي هـو
(Y) انظر : شرح الرضي (Y)

( ) البقرة:

(يومان) ، وهو مثلُ (ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً) وتقديره (بالذي هو قائل)، فكذلك (مُنذ)
تدخل على المبتدأ والخبر كما دخلت (ذو) الموصولةُ عليهما. (1)
وقد احتجَّ الرضيّ لقولِه بالتركيب بـأنَّ كلَّ مواضِع بحيء (منذ) في الكـالم هي على معنى الابتداء والوقتِ الماضي كما هو الحال في معنى (من إذ) قبل أن يدخلَها الضمّ، وقد حُذفت هزة (إذ) فكانت (مِنذْ) بالكسر، وضُمت الذالُ للحاجة إلى تحريكها للساكنين ثم احتاجوا إلى أن يضـمُّوا المـيم لاستتقالهم الخـروج مـن الكسـر إلى الضـم، والنـون السـاكنة هنـا حـاجزٌ غـير حصين، والغرضُ من التركيب هو إيبادُ كلمة محددةٍ بزمانٍ معين محدود. (r) أما البصريون فيردّون مذهبَ الكوفيين بأمور :

أولاً: أنّ المسموع بكسر ميم ( مِنذ ) لغةٌ شاذة نادرة، ليس فيها حُجة على أهنا مركبة، وقد جاءت بالكسر كما جاءت بالضم وإن كان الضمٌٌ أشهر وأفصح. وأيضـا فقـد استعمل العربُ كلُّهم لفظة (منـذ) بينمـا لم يستعملْ (ذو) التي بمعنى الاسـم الموصول إلا قبيلةُ طيء، فكيف يُحكم بتركيبِ شيءٍ مشهور مستعملٍ، من شيءٍ لم يُستعمل إلا عند قورٍ قليل.

وكــنلك، فإنـه إذا وَلي (منـذ) الفعـل - كمـا احتجَّـوا بـه - فإنمـا هـو علـى تقـدير زمـنٍ محـذوف مضـاف إلى الفعـل، فقولـك: (مارأيتُـه مـنـ كـان كــذا) فهـو علـى حــذفِ مضـاف، والتقدير : مارأيتُه مذ زمانِ كان كذا، فأقيم الفعلُ مُقامه.

أما قوهُم في خفض الاسم الذي بعد (منذ): (مارأيته منُُ ليلتين) أنه مخفوضٌ بتقدير (مِن إذ) وصـار خفضـاً اعتبـاراً بـ (من) ، باطلٌ ؛ لأنّ الشيئين بمجرد التركيـب يبطُل حكـُ أحـدهما

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف ص. . }  \tag{1}\\
& \text { انظر : شرح الرضي } \\
& \text { انظر : الإنصاف ص : }
\end{align*}
$$

مفرداً ولايكونُ لأحدهما اعتبارٌ، إذ يكُُث لمما حكم آخر. (1)
وأيضا، فإنّ تقدير الفراء لقولِه: (مارأيته منذ يومان)، بـ (مارأيته من الذي هو يومان) غيرُ مستقيم؛ لأنـك إذا قلـَ: الـذي أخـوك زيـد، بمعتى: (الـذي هـو أخـوك) ، فإنـك هنـا حـذفتَ
(المبتدأ من صلِة الموصول وهذا لايجوز إلاَّ إذا طال الكالام.
وقد حكم الرضي على مذهبي الكوفة بالتكلف. ()

- الترجيح:

والـذي أميـل إليـه هـو مـا ذهـبَ إليـه البصريون إذِ الحـذفُ والتقـدير خـلانُ الأصـل عنـد النحاة، ودعوى التركيـب عند الكوفيين دعوى لادليـلَ عليهـا في الكـلام، ولابـَّ أيضاً من بينـة ظاهرة للحكم بتركيبها، والله أعلم.
(r) انظر : شرح الرضي r-9/r r

## (1) (المرفوع بعد مُذْ ومُنذ)

$$
\begin{aligned}
& \text { قال أبو البقاء: " واختلفوا في طريقِ الرفع. } \\
& \text { فقال الكوفيون: فيهِ قولان: } \\
& \text { أحلُهما: هو خبرُ مبتدأٍ محذوف. }
\end{aligned}
$$

والثاني: هو فاعلُ فعلِ مخوف، وقد ذكرناهما في أولِل الباب.
وللبصريين مذهبان:

أحـدُهما: أنَّ (مُذ) مبتدأ، وما بعده الحبر، والتقديرُ: (أولُ ذلك يومُ الجمعة) ، و (أمـُـُ
ذلك يومان)، وهو قولُ الأكثرين.

والثناني: أنَّ (مُنـ) خـبرٌ مقـدَّم، والتقـدير : ييـني وبـين انتطاعِ الرؤية يومان، وهو قولُ أبي إسحاقَ الزَّحاجي، وهو بعيدُ؛ لأنَّ (أنَّ تقع بعد (مُذ) ، كقولك: (مارأيته مُذْ أنَّ الشَّ خلقني)، و (أنَّ) لاتكون مبتدأ.

وليس لـ (مذ) ومابعدها موضع عند الجمهور، بل هو جواب كالام مقدّر، لأنه إذا قال:
مارأيته، فكأنك قلت: ما أمد ذلك، أو ما أول ذلك؟ فقلت: مذ كذا.
وقال أبو سعيد السيرافي موضعه حال، أي: مارأيته متقدماً أو مقدّرا " (؟).

 /TT/
 وليست في المطبوع، انظر : الأشباه والنظائر r/ror.r.r.

## - دراسةُ المسألة:



 وربّح القول الأوّل للبصريين.

وللبصريين فِّ هذه المسألة ثالثة مذاهب:


 وقد عزا ابنُ مالك هذا القول لجميع البصريين، ولم يوافقه المراديّ، وهو قول الأكثرين منههم، وطائفة من الكوفيين. (Y)

 قولُ الأنغش والزَّاجَ والزجاجي ومن تبهجم. والثالث: مـذهب السيرائه حيث ذهـب إلم أن (مـذ يومـان) متتصب على الـال، أي مارأتيه متقدمأ أو متباعداً، ذكر ذلك العكبري، وغير. (5) أما الكوفيون فلهم يُ المسألة مذهبان:
(1) انظر : الإنصاف ص الr





(السُّهيلي، وابنُ مضاء، وابن مالك
الثناني: أنه خبر لمبتدأ حــذوف، وتقـديره: (مارأيته من الذـي هـو يومـانِ)، على أهـا فـ
الأصل مركَّبة من (من ذو) الطائية، وهذا قول الفراء. (()

واختلاف الكوفيين في إعرابهما إنما هو مبنيُّ على اختلافهم في التركيب، فمن ذهب إلى
أخا مركبة من (من) الجارة و (إذ) الظرفية، قال: هو فاعل لفعلٍ محذوف، ومن ذهب إلى أنّ أصلها (من ذو) الطائية، قال: هو خبر متبدأٍ عخذوف، والِمملة صلة الموصول.

وقد احتجَّ الكوفيون لمذهبهـم في رفع الاسم بأنه فاعل لفعلِ محذوف؛ بعلةِ تركيبها مِن (مِن إذ)، و(إذ) كمـا هو معلوم كثيراً مـا تُضاف إلى الفعل والفاعل، نيؤ قولك: إذ قام زيـد، فكذلك (مُنذ) التي هي في الأصل (مِن إذ) أُضيفت إلى الفعل والفاعل، لكنَّ الفعلَ فيها قد حُذف. (r)
 الطائية التي بمنى الذي، و (الذي): اسمٌ موصول يفتقر إلى صلةٍ وعائد، والصلةُ كثيراً ماتكون مبتدأ وخبراً، فإذا قلت: (مارأيته منذُ يومان)، فالتقدير عنده: (مارأيته من ابتداءِ الوقت الذي هو يومان)، على حذفِ المضاف (ابتداء) وحذفِ المبتدأ أيضاً (هو) وإبتاءٍ الخنبر (يومان)، وحذْفُ المبتدأ من الاسم الموصول جائز كما هو معلوم. (\&)

وردَّ البصريون على مذاهب الكوفيين بأنه إنما قلنا إنَّ مابعـد (منـُ) خحبرٌ عنه لأن معنـاه


انقطاع الرؤية) مبتدأ، فكنلك مـا قام مَقامه يكون مثلَه، وحينئذ لابدَّ للمبتدأ من خبر، وخبره هنا (يومان).

وقوفم بـأنَّ مابعد (منذ) فاعلٌٌ لفعل محـنوف؛ لأنَّ الأصلَ في (منذ) (من إذ)، هو غيرُ صحيح؛ لأنَّ حُكمَ الشيء في التركيب غيرُ حكمـه في الإفراد، وأحـُهها لايترتَّب على الآخر، (1) فبطل أن يكون فاعلاً لفعلٍ مخذوف

وينجرُّ هـذا الرد على قول الفراء أيضـاً في التفرقـةِ بـين حكـم التركيـب والإفراد ومايترتـبُ عليهمـا ، وبـأن (ذو) اسـم موصول عنـد طـيء فقـط، وأمـا قولُـك: (منــن يومـانِ) بـالرفع فهـو مستعمل عند العرب كافنَّة. (「)

## ت تنبيـه:

يُقــِّر جمهـورُ البصريين لفظـةَ (منـذ) إن كـان خبرُهـا (معرفـةً) بـأولِ الوقـت، فـإذا قلـتَ: (مارأيته مـن يوم الجمعـة) فالتقـدير : (أولُ انقطاع الرؤية يومُ الجمعـة)، وإن كـان خبرُهـا (نكرةً) فيقلِّرونه بـ (الأمد) فإذا قلتَ: (مارأيته مُذ يومـانِ)، فتقديُره: (أملُ انقطاع الرؤية يومان)، على أنَّ بعض البصريين قد خلط في هـا ، فيقـِّر منـذ بـ (أولِ الوقت) سواءٌ جـاء خبرُهـا معرفةً أو (r)

## - الترجيح:

والذذي يظهر لي فيهـا هو مـاظهر لي في المسـألة التي قبلهـا في القول في إفرادهـا وتركيبهـا، وأن الكوفيين جميعَهم إنـا بنوا المسألةَ على أصل فاسـد وهو التركيـب، فبالتركيـب قـدَّروا أن في الجملة حذفا وهو المبتدأ، أو الفعل كمـا عند جمهورهم، والتركيبُ دعوى منهم بلادليل أوبينة، وبذا قوِيَ عندي مذهب إفرادها كما هو مذهب البصريين، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: الإنصاف ص آr. } \\
& \text { (r) انظر : الإنصاف صr (r } \\
& \text { ( انظر : شرح الرضي }
\end{aligned}
$$

## ( (' ('بَّ، بين الحرفية والالاسميّة )

قال أبو البقاء: " وأمَّا (ربَّ) فحرفٌ عند البصريين واسمٌ عند الكوفيين، وحجةُ الأولينَ
من أوجه:
أحدُها: أن معناها في غيرِها، فكانت حرفا كسائرِ أخواتها.
والثاني: أنَّ ما بعدها بحرورٌ أبداً، ولا معنى للإضافةِ فيها، فتعيَّن أن تكونَ حرفَ جرّ.
والثالث: أها تتعلق أبداً بفعل، وهذا حكم حرفِ الجر.
وحجةُ الآخرين من أوههِ:
أحـُّها: أنه أخبر عنها، فقالوا:

فرفعُ (عار) يدلُّ على أنَّهَ خبرٌ عنها.
والثاني: أهنا لو كانت حرفَّ جرٍ لظهر الفعلُ الذي تُعدِّيه ، ولا يظهرُ أبداً.
والثالث: أخان نقيضهُ (كم) ، وكمْ اسمٌ ، فما يقابلُه اسم، يدلُّ عليه أخا جاءت للتكثير،



جزء بيتٍ من بحر الكامل، ثثابتِ قُطنة، وهو في ديوانه صq ؛ ، وتام البيت:

إن يقتلوك فإنَّ قتلك لم يكن



$$
.0 \vee 7 / 9
$$

والجوابُ: أمَّا الإخبارُ عن (ربَّ) فغيرُ مستقيم، لأنَّ (ربَّ) ليس لما معنى في نفسِها حتى
يصِحَّ نسـبةُ الخـبرِ إليهـا، ولـنلك تكـونُ الصفةُ تابعـةً للمجـرور بـ (ربَّ) في التـذكير والتأنيـثِ والإفرادِ وابلمـع، و(رُبَّ) متحـدةُ المعتى، فعُلم أنَّ الخبرَ ليس عـن (ربَّ)، فأمَّا قولُـه: ربَّ قتـلٍ عارُ، فشاذٌّ، والوجهُ فيه أنه خبرُ مبتدأ عحذوف، أي: (هو عارُ)، وابلحملةُ صفةُ لقتلـ .

وأمَّا الفعلُ الذي تتعلقُ به (ربَّ) فيجوزُ إظهارُه، غيرَ أفـم اكتفوا بالصفةِ عنه في كثيرٍ من

أحـدهما: أنَّ التسـميةَ لاتثبـتُُ بالإلحـاقِ في المعـنى، ألا تـرى أنَّ معـنى (مِـن) التبعـيض، ولايقالُ: هي اسمّ، لأنها في معنى التبعيض، وكذلك معنى (مـا) النفيُ، وهي حرف، وهو اسم، فعُلم أنَّ الاسميَّة تُعف من أمرٍ آخر.

والثاني: أنَّ (كـْ) اسمٌ لعدد، ولذلك يُخبر عنها، وتدخل عليها حرونُ الجر، ولو جُعل مكاهـا عـددٌ كثـير أغـنى عنهـا، كقولـك: مائـةُ رجـلٍ، أو ألـفُ رجـل، وربَّ للتقليـل، والتقليـلُ كالنفي، ولذلك استعملوا (أقلَّ) بمعنى النفي، كقولم: أقلكُ رجلٍ يقولُ ذلك إلاَّ زيد، أي: مـا

رجل " (1)

- دراسةُّ المسألة:

استوفن العكبري المسـألةَ في أكثر كتبـه، وذكر مـذاهبَ الفريقين وحجـجهمـا، ثم ردّ على الكوفيين وأجـاب عمّا احتجوا بـه، وقد أطال عرض المسـألة في اللّبـاب، وقصر قليلا في غيره، فقد ذكر في اللباب ثالاث حجج للبصريين ومثلها للكوفيين وذكر شاهد شعرٍ همم، وفي شرح المتبّع ذكر حجتين للبصريين، وأغفل حجج الكوفيين، وين شرحه للإيضاح لم يذكر سوى حجة واحدة لكل فريق، وردّ شاهد الكوفيين.

وقد نسب القول باسميتها إلى الكوفيين في اللباب وشرح اللمع، ونسبه إلى بعض الكوفيين



- في شرح الإيضاح

ومع أن العكبري أطال الحديثَ فيها، إلا أن شيئا مّا قيل في المسألة، وبعضاً من حجج
الفريقين لم يذكره، فنقول:
إنّ البصريين قد ذهبوا إلى أن (ربَّ) حرفُ جر، وذهب الكوفيون والأخفش في أحدِ قوليه

(1) في تذكرته هذا القول إلى الكسائئي

ومّا لم يذكر العكبري من حجج الفريقين، حجة البصريين:
حيثُ قالوا إن (ربّ) مبنية، ولو كانت اسماً لكان حقَّها الإعراب، حيث إنّ الأسماء معربة
لامبنية. (Y)
واحتجوا بأنه لو كانت (رُبّ) الماً لتعدَّى إليها الفعلُ بنغسه إنْ كان متعدياً، أو بحرف إن
كان لازماً، فيقال - مثلاً - رب رجلٍ جاهلٍ لقيتُ .
وأيضا، فإن الضمير لايعودُ إليها كما يعود على الأسماء، بدليل قولك: ربَّ امرأةٍ لقيتُها.
أمّا الكوفيون فاحتجوا على صحّة مذهبهم، فقالوا:




(T) انظر : شرح ابن يعيش \& \& (Y

(६)
(0) قرأ البمهور بتشديد الباء، وقرأ الأعمش وأبوجعفر ونافع وعاصم بتخفيفها، انظر: غختصر شواذ القرآن ص•V،


لايدخل الحروف فدلَّ على أهنا ليست بحرف. (1)
وكذلك فإن (ربّ) تخالف حروف الجر، وذلك في أربعة أشياء:
أولاً: أغا لاتقع إلا في صدر الكلام، وحروف الجر لا تقعُ في صدر الكالام، وإنما تقع متوسطةً؛ لأهنا إنما دخلت رابطةً بين الأسماء والأفعال.

ثانياً: أغا لاتعمل إلا في نكرة ، وحروف الجر تعمل في النكرة والمعرفة.
ثالثـاً: أهنـا لاتعمـل إلا في نكـرة موصـوفة، وحـروف ابلحر تعمـل في نكـرة موصـوفة وغـيرِ

رابعاً: أنه لايجوز إظهارُ الفعل الذي تتعلَّق به. (r)
أما حججُ الكوفيين فلم يُسلِّم بما البصريون، ويردُّوها بما يلي:

- أولاً: الإخبـار عـن (ربَّ) غيرُ صـحيح ويظهر هـذا في قولك: (ربَّ رجـلٍ لقيته)، فـلا
يكون (لقيته) خبرا من وجهين:

أحدها: أنه لو حلَّ محلَّ (لقيته) لفظٌ مغرد لكان بحروراً، فتقول: (ربَّ رجل ملقيّ) ، بجرّ (ملقي) ويكون نعتا لرجل.

الثاني: إظهار الضمير في عودِه إلى رجل لا إلى ربَّ، بدليل قولك: ربَّ امرأةٍ لقيتُها (ب) أمّا قياسها بـ (كم) فيرد البصريون بـ:

أن النصبَ يمتنع بعد ربَّ كما يبوز في (كم) ، وكذلك يمتنعُ حذف المضاف بغير كافِّ

كما جاز في (كم) في قول بعض النحاة. (1)
وكذلك مُا يُغَّقَ بينها وبين (كمْ)، جواز حذفِ مخفوض (كم) فتقول: كم عندي، وكم ضربتُ ، تريد بذلك: كم رجلِ ضربتُ ، وكم غـلامٍ عندي، ولايجوز أن تقول: (ربَّ عندي) ، تريد: رب غلامٍ عندي. (Y)

وكذلك جوازُ الفصل بين (كم) وبين ماتعمل فيه، ولايبوز ذلكَ بين ربَّ وبرورهـا كباقي
() الحروف

أمَّا حجتهم في كوها لاتأخذ خصائصَ الحرف فهذا ليس من علامـاتِ الاسميَّة، بدليلِ أنَّ (مـا) تفـارقُ حرونَ النفي بإعمـالِ أهـلِ الحجاز إيَّاهـا في رفع اسمهـا ونصـب خبرهـا، ولايوجـبُ
(٪) ذلك في اسمينَّها.
أمّـا قـولُ الكـوفيين بـأن (ربّ) تخـالف حـروف الحـر في كوهـا لاتقـع في صـدرِ الكـالام، فيجيـُ البصريون بأنه إنما كـان كذلك لأنّ معناهـا التقليل، وتقليلُ الشيء يقـارب نفيَه، فمـن هذا شابهت حرفَ النفي، وحرف النفي له الصدارة.

وحجتهم بأهنا لاتعمل إلا في النكرة، فالجوابُ عنه بأنه وجـب ألا تعملَ إلاَّ في النكرة إذ
كان معناها التقليل؛ لأنها تدلّ على الكثرة فبهذا يصحّ فيها معنى التقليل. (o)

أمّا عدمُ جواز إظهار الفعل الذي تتعلق به بخلاف الحروف فهو إنما فعلوا ذلك للإيجـاز والاختصـار ، كقولك: (ربَّ رجلٍ يعلم) ، وتقـديُره: (رب رجلٍ يعلمُ لقيـُّ) ، فحذف المتعلَّق

لد

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف ص الآب، وائتلاف النصرة ص0 \& ا. } \tag{0}
\end{align*}
$$

وبعدُ فالذي أميلُ له بعد عرضِ أدلة الطرفين وححِحهـم، أنَّ مـذهب البصريِين أقوى


 لأحدهما حكماً هو في الأصل على الآخر، والهُ أعلم.

## (

قال أبو البقاء: " وتضمر (ربَّ) بعد الواو، والبُرُّ جها.
وقال المبرِّد والكوفيون: الجر بالواو.
وحجةُ الأوَّلينَ أن الواوَ في الأصلِللعطف، والعطفُ يكونُ للأسماء والأفعال والحروف،
فهي غير غتصـة، وما لايختص لا يعمـل إلاَّأن أن ينوب عن غختص لا يظهر معـه ألبتة كـ (واو القسم)، فإنها تدخل على (الباء) وهما للقسم، ومن هنا لم تعمل حروف العطف لأنَّ العامل يظهر معها، فكذلك (واو ربَّ) هي للعطف.

وتدخل على (رُبَّ) كما تدخل عليها (الفاء) و (بل)، وقد أُضمرت بعد (الفاء) و (بل)،
 فمن (الفاء) قول الشاعر:

نــــواعمَ في الـــبرود وفي الرِّيــاط (ت)


ومن (بل)، قولُ الرَّاجز :









فإن قيل: الواو قد تأتي في أول الكـلام، وليس هنـاك معطوف عليه، قيل: إن لم يكن
المعطوف عليه في اللفظ فهو مقدر، وهذه طريقة للعرب في أشعارهم.
وفيما ذكرناه جواب عما يتعلقون به " (').

استوفن العكبري المسألة في كتابيه اللّبابِ وشرِح الإيضـاح، وإن كـان قـد أطـال العـرضَ والاحتجـاج للفـريقين في شـرح الإيضـاح أكثرُ منـه في اللبـاب، غيرَ أنـه لم يُسـمّ الحــلاف بـين الفريقين في شرح الإيضاح، فنسب قولَ الكوفيين فيه إلى بعض النحويين، بينما عزاه في اللباب إلى المبرّد والكوفيين.

وقد ذكر العكبري في شرح الإيضاح ثلاث حجتٍ للبصريين، وحجتين اثنتين للكوفيين، وردّ على الكوفيين وضعف حجحهمّ، بينـاه قـد ذكر حجتين للصريين في اللبـاب، ورد على حجةٍ واحدة للكوفيين.

والبصريون في هذه المسألة قد ذهبوا إلى أنه إذا حُذفت (رُبّ) وبقـي معناهـا في الكـلام،
 (وربّ ليلٍ سريتُ فيه) و (ربّ) الهذوفة هي من عملتْ الجرّ لـ (ليل). ووذكر ابن يعيش بأن الواو هي نائبة في اللفظ عن (ربّ) وإن لم يكـن لـ (ربّ) أتثرٌ في العمل، فكذلك العامل فُ المضاف إليه هو حرف الجِّر المراد لامعناه. (٪) أمـا الكوفيون والمبرّد فيرون أنّ (ليل) بحرورة بالواو التي قبلها، وأنّ الواو هي التي عملت
(1) اللباب (1 /
 انظر : شرح ابن يعيش To/r

الجرّ، وليست (ربّ) المخذوفة. (1)
ثم إنّ النحويين اتفقوا على أنّ البرور بعد (الفاء، و بل) هو على إضمار (رُبّ) والعمل لـ
(ربّ) وليس للفاء وبل، حكى الاتفاق ابن عصفور. (「)
أما الواو فإفم الختلفوا فيها كما أشرنا لما آنفاً، فالمبرد والكوفيون قالوا بأن العمل للواو، ، والبصريون أكثرهم، قال بأن العامل (ربّ) مضمرة.

وقد احتجّ البصريون بأكثر من حجة ذكرها العكبري، أما الكوفيون فمما احتجوا به: أنّ الواو نابت عن (ربّ)، و (رُبّ) تعمل الخفض، فكنلك مـا ناب عنها، فهي هنا قد أشبـهت واو القسـم في عملهـا، حيـث نابـت عـن البـاء، وهـي مثل (حتى) أيضـاً في نـو قولـه


واحتج الكوفيون أيضاً بأنه لو كانت الواو هنا حرفَ عطف، لما جاز الابتداء بها، في نوٍِ
قول الشاعر:
(\&)
 أ .
 وبلــــــةٍ لـ

فدل ذلك على أها ليست عاطفة، وإنا عاملة. ()
وقد أجـاب البصريون عن حجـج الكوفيين في قولم " بأهـا نابت عـن (رُبّ) كمـا نابت واو القسم عن الباء " بأن ذلك فاسد؛ لأن الجرّ بإضمار (ربّ) من غير عوض منها، قد جاء في نو قول الشاعر:

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر : المتضب (19/r } \\
& \text { (Y) انظر : شرح ابن عصفور / (Y) } \\
& \text { سورة يوسف ، آية رقم : 0. }
\end{align*}
$$


 انظر : الإنصاف صYY KY.

فلو كانت الواو عوضا من (رُبّ) لما حذفت، لأنه لايبوز حذف العوض والمعوض عنه، وأيضـا فإن يبجوز أن بتمع بين الواو و (ربّ) فتقول: ( ورب بلدٍ ) والفـاء معهـا أيضاً، فتقول: ( فربّ حورٍ )، ولو كانت عوضاً لما جاز الجمعُ بين العوض والمعوض عنه. (Y)

وأيضاً فإنه قد جاءت (الفاء) و (بل) بدلا من الواو، وقد ذكر العكبري ذلك مفصلاً. أما قول الكوفيين بأنّ الواو هنا، كواو القسم عوضٌ عن الباء، فرُدّ عليهم بأنّ هناك فرق، فإنه لايبوز أن يُجمع بين واو القسم والباء، فلاتقول: (وبالله لأفعلنّ)، فدلّ هـذا على أن الواو عوضٌ

منها، أما في واو (رب) فإنه هيجوز الجمـعُ بـين الواو و (ربّ)، فدل ذلك أن الواو ليست
بعوضٍ من (ربّ). (ث)

وردّ البصريون كذلك حجةَ الكوفيين بـأنّ الواو ليست واو عطف، لأنه لايجوز الابتـداء بكرف العطف، كما في قول الشاعر:


 وبلــــــــــة

وقد فندها البصريون بأهنا واوُ عاطفةٌ على ماقبلها، فكأنه قال كلاماً قبلها، ثم جاء بالواو عاطفةً على ماتقدّم من كالام، فهي مثل قولك: (أمّا بعد) فقد كـان كذا وكذا، أي: أمّا بعد ماكنا بسبيله فقد كان كذا وكذا. (\&)

$$
\begin{align*}
& \text { والمقاصد النحوية } \tag{T}
\end{align*}
$$

يظهرُ لي بأنّ قولَ البصريين بأن الجمرّ على إضمار (رُبّ) هو الصواب، إذ يقطعُ ذلك


فلو كان العمل للواو حقـا، لما جـاز أن يُتـال: (وربّ رجـلٍ رأيته)، فتجمع بين الواو و
 فتحذف الواو و (ربّ) معاً، فدلّ كلٌُ ذلك إلى أن العامل هي (ربّ) المذونة المّار المقدرة، لاغير، واللّ أعلم.

## ( (1)

قال أبو البقاء: " فإن حذفتَّ حرفَ القسم وعوضتَه نصبت بالفعل المقدر، وهو كقولم:
(r)



 فحذذُهُ كحذفِ جريُ منهما إذا بِيَّ عملُهُ

 - دراسةُ المسألة:






 .rry/s
(T) جزء بيت من بحر البسيط والبيت غتلفُّ فيه وتمامه: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مالٍ وذا



اللباب TVV/

حذف حرف القسم وحلّ العِوض، وجب جرّه، لأن العِوَض مثل المعوَّض في إعماله، لكنه في شرح الإيضاح وشرح اللمع خالف قوله هنا، وجعل الجر مما لابد منه إذا وقع العوض.

وقـد اختلـف الفريقـان، إذا حـذف حرف القسـم ولم يعوض، هـل يبرُ كـلّ مقسَمٍ بـه، أو
بيجوز جرّه في اسم الله خاصة ؟

فقـال البصريون بعـدم جـواز جـر المقسـم بـه بــدون عـوض إلا إذا كـان المقسَـم اســَ الله، حسب، أما غيره فلايجوز، فتقول: (اللِّه لأقومنّ)، أما في غير اسم الله، فلابد من نصبه إن لم يعوّض، تقول: (يمـينَ الله) و (أمانةَ الله)، ولايجوز الجرّ حينئـذ؛ لأنّ المقسَمَ بـه ليس لفظَّا اسم اله.

أما الكوفيون فأجازوا جرّ كلِّ مقسَم بـه بـدون عوض، فتقول: (الله لأقومنّ) و (يمـينِ الله) و (أمانةِ الله).

والعوض عند النحاة إمّا أن يكون ألف استفهام، نحو قولك للرجل: (آللِّها فَعَلْتَ كذا)، أو هاء التنبيه نحو : (ها اللهِ)، أو قطع همزة الوصل، نحو: (أفألنّلِ لتفعلنَّ).

واحتجَّ البصريون لقولمم بأنه لايُجرّ القسـم مع حذف حرفه إلا بشرط العوض، وحكاية الكوفيين ليس بمـا حرف القسـم ولاعوضـه، فلابدَّ حينئذ من البقـاءِ على الأصل واستصححابِ الحال فيها.

أما الكوفيون فاحتجوا بالسماع بأن العرب تحذفُ واوَ القسم وبترٌّ المقسـمَ به، كمـا نقل
ذلك الفراء عنهم قوهم: (آللِّ لتفعلنَّ)، فيقول المجيب: (اللِّه لأفعلنَّ)، بألفٍ واحدة. (1)
وكمـا تقول: (والكعبـةِ لأفعلنَّ) و (المصحفِ لآتينَّ) و (أبيـك لأفعلنَّ)، يَرُرُّونه بنيةِ نُطقـه تقديراً، وذلك قياساً بإعمال حرف الجر إذا حُذف، في قول بعض العرب: (مررتُ برجلٍ صالٍ

فطاحِ)، أي: (إلاَّ أكنْ مررتُ برجلٍ صاحٍ، فقد مررتُ بطالِ). وكذلك فيما روي عن رُؤبةَ أنه إذا قيل له: كيف أصبحتَّ ؟ فيقول (خيرٍ عافاك الله)، أي بخير.

وكما قال الشاءر:
رســــــ دارٍ وقنـــتُ في طللِــــهـه
وأجاب البصريون بأن لفظ اسم (اللّ) تعالى لكثرة سماعه في القَّسَم اختُص عن غيره مع غخالفته القياس، وهو مثل دخول حرف النداء مع الألف واللام عليه دون سواه، ومع هذا لا لا بنـُُ العربَ تقيسُ عليه ، أمـا فِّ غيرِ اسمـ (اللّ) فلا يكون له إلا منصوبا بإضمارِ فعل أو مرفوعاً بالابتداء، هذا إن لم يكن فيه عِوض. (\&)

ولاسم (اللّ) خصائصُ كثيرة غير مـا ذُكر، وماكثُرُ سماعه في الكالام قد يُختص عن مثله في
 ولايْوز أن يقاس عليها؛ لأنك لابد أن تقدِّر فيها أكثر من كلمة، وهذا بعيد في القياس، وهي كذلك لاتستعمل إلا قليلاً ، فقد جاءت في لغةٍ من اللغات.

- الترجيح:

والذي يظهر لي في هذه المسألة أنّ مذهب البصريين هو الراجح؛ لأن حذفَ حرفِ المِرِّ وإبقاء عملِه مخالف للقياس، وما وَرد عن العرب - مَحَ قلَّه - فهو شاذٌّ لا يقاسُّ عليه، واللّ

$$
\begin{align*}
& \text { (T) } \tag{}
\end{align*}
$$




$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف صVr } \tag{§}
\end{align*}
$$

## (1) (لامُ الابتداء )

قال أبوالبقاء: " وإذا قلتَ: (لزيٌُ منطلقٌ) من غيرِ يمينٍ في اللفظ فليست لامَ القسم بل
لامُ الابتداء.
وقال الكوفيون: هي لامُ القسم، قالوا: والدليُُ عليه أها تدخل على الفضلات، كقولك:
(لطعامَك زيدٌٌ اككل)، وليس الطعام مبتدأ.

وحجـة البصريين: أنّ اللامَ إذا دخلدت على مغعول (ظنـتُ) ارتفع بالابتداء، ولم يمكن تقدير القسم فيه، لأن (ظنتت) لا تلغي بالقسم، فعُلم أن تعليق (ظنت) لتَحَحُقّق الابتداء، كما
 لأنها في حِّز الخبر، إذ كانت معمولة له مقدَّمة عليه فكأهنا داخلةٌ على المبتدأ ". (r) - دراسةُ المسألة: ذكر العكبري مذهبي الفريقين باختصار، ثم ذكر لكل فريق حجته القياسية. فالبصريون ذهبوا إلى أن الـلام التي تـأتي في ابتـداء القـول هي لامُ ابتـداء وليسـت بـلام قسم•• ${ }^{\text {ق) }}$



 اللباب
 النحل: •r.
 هي لامُ جـواب قسـمِ مــدَّر، والتقـدير: (واللّه لزيـلٌ أفضـلُ مـن عمـرو)، واليمـينُ المــنوف مقدَّر فيها اكتفاء باللام، ودلالةً عليها. (Y)

والزجاجيٌّ قد أشار إلى أها تأتي على المعنيين كليهما، والسياقُ يوضحُ المعنى المراد.
أما ما احتج به الفريقان، ولم يذكره العكبري، فقد احتج الكوفيون بأنها لامُ قسم بصحّة تقـدير القَسَـم قبلهـا، وذلـك لتوكيـدها الشـديد، وفي قولـك: (لزيــلٌ قـائم)، تقـديره: (واللهِ لزيــٌ قائم)، ويدل على ذلك معناها، إذ إنَّ القسَم من معانيه التوكيـُ والمزم، ومعنى اللاحم هنا دلَّت عليه. (غ)

وقـد ردّ الكوفيون حجـة البصريين بـأن الظـنَّ إنـا يُحمـل على القسَـمَ، فـاللامُ فيهـا للقسَمـ كقولك: (واللِّهِ لزيٌ منطلق)، ولامُ القسم - كما يُعلم - تبطلُ عملَ (ظننتُ).

وجـوابُ القسَم هنـا مرفوعٌ ليس بالابتـداء وإنـا بمـا بعـده ؛ لأهـا لا يعمـلُ مـا قبلهـا فيمـا
بعدها ولا مابعدها فيما قبلها.

وقـد أجـاب البصـريون علـى هـذا الاعـتراض بأنـه لا يُكـن أن يكـونَ الظـنُّ قسَـما؛ لأنـه
لايُقسَم بالشيء إلا إذا كان عظيماً عند الحالف، كقولك: (واللهِ، والقرآنِ، وجلالِل الله. .)
وقد أجابوا أيضاً على حجتهم بقول: (لطعامَك زيدٌ آكلٌّ)، واستدلالِهم بأنّ اللامَ دخلت في فضلة، فلم تكن لامَ ابتداء، بأنه يبجوز دخوليٌا في حيّز الخبر، إذ كانت معمولةً لابتداء وقد
بيت من بحر الوافر لامرئ القيس، وهو في ديوانه ص9 • 1، ويروى: ليالٍ بذات الطلح... من ليالٍ على أقرِ، انظر:

$$
\begin{align*}
& \text { انظر :اللامات للزجاجي ص va. V9. } \\
& \text { انظر : اللامات للزجاجي ص VA. الاحات }  \tag{६}\\
& \text { انظر: الإنصاف ص گ־ז. }
\end{align*}
$$

قدمت عليه، فكأنَّ اللامَ حينئذٍ دخلت على المبتدأ. (1) والفرقُ بـين لام الابتـداء ولام القسَم بـأن لامَ القسـم إنما تصـير في الزمن المستقبل مقرونةً بنون ثقيلةٍ أو خفيفة سواءٌ ذُكر فعلُ القسَم فيها أم لمُ يُذكر فهنا تكون لامَ قسـم حتماً، كقوله (1) $\qquad$
(1)

وقد سأل سيبويه الخليلَ عن كلمة (لتفعلنَّ) هل هي ابتداءٌ أم قسَمَ، فأجابه بأهـا جـاءت على معنى اليمين.

- الترجيح:

والذي يظهر لي أنَّ ماذهب إليه الزجاجي هو الصوابُ فيها إذ إنَّ كالا المعينين قائمٌ فيها، والمرجّح لأحدهما على الآخر هو السياق، والله أعلم.

[^3]
## （1）（ايمُنُ اللهِ، هل هي مفردةٌ أم جمع؟ ）

قـال أبـو البقـاء：＂ومـــا يسـتعمل في القسَـم（ايُـُن الله）، وهـي مفـردةٌ عنــد البصريين، واشتقاقُها من اليُمن، أي：البركة أو القوة．
وقال الكوفيون: هي جمع يمين.

واحتجَّ الأولون بشيئين：
أحدهما：كسرُ هززَا، فإفها لغةٌ مسموعة، وهزةُ الجمع لا تكسر．
والثاني：أها هزمُ وصل، بدليل قول الشاعر：
نعمْ، وفريقٌ لايْمْنُ اللِّهِ ماندري（「）
فقــال فريــقُ القـوِمٍ لمــا نشَـــُّهُم
وهمزة الجمع ليست همزةَ وصل．
واحتجّ الآخرون من وجهين：
أحدها أنه جمعُع يكين كقول الشاعر ：
 $\qquad$

اللمع للواسطي ص


． $119 / r$／


.0.r/4

فقابلها بالأنشملِ ، وين جمعها في القسَم زيادةٌ توكيد.
والثاين: أن هزهتا مغتوحة ، وهمزة الوصل لا تغتح مع غيرِ لام التعريف.
والبحواب: أمَّـا الأولُ فلاحجـةَ فيـه، لأننـا لا ننكر أنَّ اليمـين يُجمـع على (ايمـن) في غـير
القسَم. وأما ما ذكروه فلا تعرَّض له بالقسم، وأمَّا فتحُ هززهّا فلغةٌ فيها.

وللعرب فيهـا لغـات: فتح الهمزة وكسرها مـع النون، وفتحهـا وكسرها مـع حـذف النون، كقولك: ( ايم اللهِ ) والخامسة (آم الله) بكسرها وفتحهـا مع حذف الياء والنون، و (مِّن اللهِ) بضمّ الميم وكسرها، و (مُحِ الله) بالضمّ والكسر.

وقال سيبويه: إنَّ (من) هنا حرنُ جر، وليست الباقية من (ايعن) ، ولو جعلت هذه الحـروف والتصـرفات في هـذه الكلمــة دلـيلا علـى أهــا ليسـت جمعـاً كــان متمسَّعاًا صحيحاً" (1)

## - دراسةُ المسألة:

ذكر العُكبري مـذهب الفريقين وأدلتهمـا، فذكر في اللبـاب للبصريين حجتين، وللكوفيين مثلهما، وأجاب عن حجتي الكوفيين وردها، واكتفى في شرح المتبع بحجة واحدةٍ للبصريين. وقـد ذهـب البصريون في هـذه المسألة إلى أنّ (ايمن الله) اسـمٌ مغردٌ مشتقّ مـن اليُمن، أي البركة والقوة، والممزة فيها هززةُ وصل مفتوحة، كهمزة لام التعريف، ونقل عن سيبويه أنه مشتق من اليمين (Y)

وذهب الكوفيون إلى أنّ (ايمُنُ اللِّ) التي تقـال في القسـم هي جـع يمـين، وهزهتا همزة قطع، إلا أها صارت وصلا لكثرة الاستعمال، وهو مذهب الزجاج، وعليه ابن كيسان وابن درستويه،


وأجازه السيرافي وابن جني. (1)

أما ما احتج به الفريقان محا لم يذكره العكبري، حجة الكوفيين:
حيثُ قالوا إنّ الدليل على أنه جمع يمين، بأنه جاء على وزن (أفْعُل) كـ (أفلُس)، وهو وزنٌ
 بيئه جمعاً قول الشاعر:

بُقُسَــــمة تمتـــورُ بهـــــا الـــــلدماءُ (Y)


وكذلك إذا قلتَ: علمَّ أيكُنُ الله، أي أيمانُ الله. (گ)
وأيضا فإن هزهـا ههزة قطع إلا أهنا وصلت لكثرة الاستعمال، ودليل ذلك أهنا لاتكسر كما تكسر ههزة الوصل، وكذلك بقاؤها فيُ قولمم (أمُ النّهِ لأفعلنَّ) إذ لو كانت وصنا وصلا لوجب أن تحذف لتحرُّك مابعدها. (0) وقد ردَّ البصريون على ما احتج به الكوفيون بأمور :

أولاً: قولم: إن الأصل فيز الهمزة أن تكون قطعًا لأنه جمعُ يمين، رُدّ عليهم بأنه لو كانت قطعا حقيقةً للزمـت هزته القطعَ والفتح، ولما جـاز بأي حـالٍ كسرها، فتقول كمـا سمع عن العرب: (إِمُنُ اللهِ) 6 حكاها يونس. (7)
العروس r/00 .

$$
\begin{equation*}
\text { وشرح ابن يعيش \& } 90 \text { ٪، والجنى الداني ص9 ه ه. } \tag{§}
\end{equation*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 انظر : الكتـاب }
\end{aligned}
$$

وكلُّ ما كان جمعا على وزن (أفعُل) ، فلايجوز كسرُ الهمزة فيه، وهذا يدلّ على أن الهمزة
وصل لا قطع. (1)
ثانيـاً: قولم: إنـه جــع يمـين؛ لأنـه على وزن (أنُعُل) ، وهــذا الـوزن يختص بـالحمع دون المفرد، ورُدَّ علـيهم بأنـه قـد جـاء في المفرد ألفـاظٌ علمى هــا الـوزن، يقولون: (رصـاص آنُك)، و(آجُر) و (أسنُمة) لاسم موضع، و (أشُُُّ)

ثالثـاً: قـولم: إنّ الهمـزة هنـا مفتوحـة، ولـو كانـت الهمـزة وصـالاً لكـان يجـبب أن تكـون مكسورة كغيرهـا، وردَّ عليهم بأنه لكثرة الاستعمال فتحوا الممزة لأهنا أخفـ من الكسرة كمـا فتحوها في هزة التعريف لكثرة الاستعمال. ()

رابعا: قولم: الدليل على قطعها هو بقاؤها في قوهم: (أمُ اللِّه لأفعلنَّ) إذ لو كانت وصا لوجـب أن تُحـذف لتحـرك مابعـدها، فـابلحوابُ عـن هـذا أفـا ثبتـت لأن المـيمَ في(أمُ الله) حركـة إعراب فإذا وقفتَ عليها سقطَتْ، فلذا ثبتت هزة الوصل، وكذلك لأن أصلَ الكلمة هو (أيُن) فالهمزة داخلة على الياء، وهي ساكنة، ثم لما حُذفت الياءُ بقي حكمها. (\&)

- النرجيح:

والذي يظهر لي قوة المذهب البصري، فحجة الكوفيين في السماع لاتنتقض بالقول بأنَّ (ايمُن) مفـردٌ، فـابلمع في البيتـين هـو جمعٌ في غـير القسـمَ، وقـد جـاء في الشـعر الهمـزة فيـه قـد سقطت، وهذا دالٌّ على أن الساقط هي همزةُ وصل لا قطع إذ ههزة القطعُ لا تسقط، وما يدلُّ كذلك على أنه مغرد أن كلّ ما كان جمعاً على زنة (أفعُل) فلايبوز كسر همزته بحال، و (ايمن) قد جاء كسر همزهّا في بعض اللغات، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر : إصلاح الخلل ص VY V }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) انظر : الإنصاف ص7 §٪. }
\end{aligned}
$$

( ( البناءُ والإعرابُ للظرفِ إذا أُضيفَ إلى الفعلِ الُمعرب )

مضافٌ إلى مُعرب، فبقيَ على حقّه من الإعراب.
ويُقرأ: (يوקً) بالفتح (؟)، وهو منصوبٌ على الظّرف، و (هذا) فيه وجهان: أحدهما: هو مغعول قال، أي قال اللّهُ هذا القولَ في يوم.

والثاني: أنّ هذا: مبتدأ، ويومَ: ظرفُ للخبر الخذوف، أي هذا يقعُ، أو يكون يوم ينفعُ.
وقال الكوفيون: يومَ: في موضع رفع خبر هذا، ولكنه بُنيَ على الفتح لإضافتِه إلى الفعل،
 - دراسةُ المسألة: أوجز العكبري حديثه في مسألة ما إذا أُضيف الظرف إلى فعلٍ معرب، فهل يـيوز بناؤه وإعرابه، أم يقتصر على إعرابه؟

فالبصريون يرون وجوبَ كونِ الظرف معربا إذا أضيف إلى فعلِ معرب أو جملة الميـة،




. 119 : 19 : 1 المورة
 للقراء السبعة التبيان

ويجوز بناؤه وإعرابه إذا أضيف إلى فعلٍ مبني أو أضيف إلى مبهمات ك (مثل، غير، حين) (1). أمّا الكوفيون فيرون أنه يجوز بنـاءُ الظرف إن أُضيف لفعلٍ مُعرب أو جملةٍ اسمية إلا أنّ إعرابه أرجح من بنائه، ورجّح مذهبهم ابن مالك وابن هشام وابن عقيل، وحكى النحاس عن الكسـئي أنه أجـاز ذلك اضطرارا في الشـعر، ونتـل المرادي بـكويز الفارسي لصـحة البنـاء إن
أضيف لفعل معرب.(())

واحتتج البصريون لقـولمم بـأنّ سـبـب البنـاء مـع الماضـي المبـني إنــا قُصــد بــه المشـاكلة
والتناسب، فلا وجهَ للبناء مع الاسم والفعل المعرب، لضعف علتها. (r)
والكوفيون وابنُ مالك احتجّوا بالسّماع والقيـاس على صحة قولمم، فأمّا السّماعُ فقـد
 النصب نصبُ بناء، ولو كان نصبَ إعراب لامتتع أن يكون اسمُ الإشارة عائدا إلى (اليوم)؛

لأنه لابد من اتحاد الظرف والمظروف.

 (أعني) فيها؛ لأن تقديرها لا يصلح إلا بعد ما لايدلّ على المسمى دلالة تعيين، و (يوم الدين) دال على مسماه دلالة تعيين، فتقدير (أعني) خطأ.
(1) انظر : أمالي ابن الشجري TN/1.


$$
\text { سورة المائدة ، آية رقم : } 119 \text {. } 1
$$

انظر : شرح التسهيل roo/r.

سورة الانفطار ، آية رقم : 19 .

Uأزهري Y/TV I ، حجة القراءات صVOr.

واستشهد الكوفيون بالشعر أيضا على جواز البناء، فمن ذلك قول الشاعر:

علـى حــينَ التواصـــلُ غــيرُ دانِ (1)
تـــذكّرَ ماتــــذكّرَ مـــن سُــــليمَى

وقول الشاعر:

إذا قلـتُ هــا حـينَ أسـلو يُهيجـني
واستدلوا بالقيـاس، حيـث قالوا إنّ بناءه على الفتح أحقّ وأولى له؛ لأنّ أصل الفعل فيـه
(). البناء، ولأنه (يوم) وغيرها، مضافة إلى غير متمكن

وقال ابن الشـجري : بأفم بنوه على الفتح لأجل أغهم مملوا الفعل المضـارع على الفعل
( ( )
الماضي.
وقد دفع البصريون أدلةَ الكوفيين، وخرجوا لبعضها وتأوّلوا.
 بأهنا تحتملُ وجهين:

الأول: أن يكون (يومَ) مفعولَ (قال)، أي (قال اللُّ هذا الكالام يومَ ينفعُ الصـادقين)، فـ (يوم) ظرفٌ للقول.

والثاني: أن يُعربَ المعـنى على الـكايـة، والتقـديرُ : (قـال اللُّ هـذا الذـي اقتصصنا يقـع يومَ ينفع الصـادقين) فـ (يوم) خـبر للمتبـدأ الـني هـو (هـذا)، لأنـه إشـارة إلى حـدث، والبحملة في




$$
\begin{align*}
& \text { انظر : أمالي ابن الشجري 19/1. } \tag{}
\end{align*}
$$

موضع نصب بـ (أها) في موضع مفعول. (1)

وقال الزجاج: ومن نصب فهو على الظرف، أي (قال الله هـا القول في يوم القيامة يوم ينفع الصـادقين صـدقهم)، ولا يجـوز أن يكـون النصـب لأجـل أنـه مضـانٌ إلى الفعـل المضـارع كقول الكوفيين، حيث ينصبونه في كل كالم، ويقيسونه على (يومَئذٍ).

يومَ الدّين يومَ لاتملك نفسٌ لنغسٍ شيئاً) ( (\% . .

- الترجيحُ:

أرى أنّ ماذهـب إليـه الكوفيـون هـو القـولُ الـراجح لقـوّة أدلتتهم العقليـة والنقليـة، حيـثُ السّـماع في الآيـة قـد وَرَد بـالوجهين، فقـرأ نـافع بالبنـاء وقرأ السّتـة بـالإعراب، ووروده في الشـر حالَ البناء كثيرٌ لايحصى، وقد وافقهم كثيرٌ من النّحاة المتقدمين والمتأخرين، والله أعلم.

## ( (1 إضافةُ الشيءٍ إلى نفسِه إذا اختلف اللفظان )

> وألجاز أبو البقاء: " لاتجوز إضافةُ الشيء إلى نفسِه، وإن اختلف اللفظان.

وحجـةُ الأولـين: أنَّ الغرضَ بالإضافة التخصيصُ، والشيءُ لايُُصّص نفسَه، ولو كـان كذلك لكان كلُّ شيء خخصّصا.



والجـوابُ أنَّ جميعَ مـاذكروه متـأوَّل علـى غـرِرِ ظـاهرِه، وذلـك أن التــدير : (دارُ السـاعةِ
 الوريـد فعلى ذلك أيضاً، والتقـديرُ: (حبـُ الشَّراب الوريـد)، (والـدمُ الوريـد)، أي: الواردُ فيه،، وفعيل بعمنى فاعل كثير، وأمـا (حـبُّ الخصيد) ، فتقـديره: (حـبّ الزرعِ الخصيد)، لأنَّ الـذي يُُصدُ هو الزريُ لا الحَبّ " (1)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف } 9 \text { •1 1. } \\
& \text { سورة ق } 7 \text {. } 1 \\
& \text { سورة ق } 9 \text {. }  \tag{£}\\
& \text { سورة الروم TM IT. } \tag{0}
\end{align*}
$$




## - دراسةُ المسألة:

ذكر العكبري مذاهبَ الفريقين، وذكر احتحاج الكوفيين بالسماع وتأؤَلَ البصريين له، وقد أورد هذه المسألة فِ كتبه الثاثة.

فالبصريون فيها لايجيزون إضافة الشيء إلى نسسه، حتى وإن اختلفَ لفظُ المضاف عن لنظ المضاف إليه، وئأَلون ماورد من السماع. أما الكوفيون فإفمَ يِيزون إضافة الشيء لنفسه بشرطِ ما إذا اختلفتٌ ألفاظه، وحصلتْ منه فائدة.


 معنى.

 فاليقينُ فُن الآية فيُ أصلها هو نعتُ للحق، والمعنى واحد فيُ النَّعت والمنعوت، وقد أضاف هنا المنوت إلى النعت. ومن الشّعر تول الشاءر:
 وقــرَبَ جانـــبَ النــرٍِّ يــأدو

$$
\begin{align*}
& \text {.V (1) سورة النمل (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البينة } 0 \text { ( } 0 \\
& \text { سورة الواقعة } 07 .
\end{align*}
$$



والأصل أن يقول: (ابلحانب الغربي)، فالغربيُّ صفة للجانب.
وقول الآخر أيضا:

عرفــتَ الـــنُّلَّ عِرفـــانَ اليقــــنِنِ (1)
ولــو أقــوتْ عليــك ديــارُ عــبسٍ
والأصل أن يقول: (عرفاناً ويقينا).
ومن قول العرب: بقلةُ الحمقاء، وجَردُ قطيفة، وسحقُ عِمامة، وسعيدُ كُرز، صالة الأولى.
واحتجوا أيضـاً بالقيـاس فقـالوا بـأنّ العربَ إمـا أجـازت أن تعطفَ الشيء على نفسـه إذا اختلـف اللفظـان، وإن كـان الأصـلُ في العطـِ المغـايرة، والمضـافنُ والمضـاف إليـه كـالمعطوفِ

والمعطوفِ عليه. (r)

ورد البصريون احتجاجـاتِ الكوفيين، وجعلوا الشواهد محمولةً على حـذفِ المضـاف إليـه
وإقامة صغته مُقامه. (ث)

فقولـه تعـالى:


حبُّ الزرع الحصيد.
أمـا قولُ العرب: جَردُ قطيفة، وسحقُ عِمامة، وسِمْلُ سربال، فالأصل فيهـا: قطيفةٌ جردٌ، وعمامةٌ سحْقٌ، وسربالٌ سمْل .

$$
\begin{align*}
& \text { ( } \\
& \text { ( ( ) انظر : الإنصاف ص) }  \tag{}\\
& \text { سورة الواقعة ، آية رقم : } 90 \text {. }  \tag{}\\
& \text { سورة النحل ، آية رقم : •r . . . }  \tag{0}\\
& \text { سورة ق ، آية رقم : } 9 \text {. }
\end{align*}
$$

وقـولم:: صـلاة الأولى، والحبـةُ الحمقــاء، فالأصـل: صـلاةُ السـاعة الأولى، وبقلـُةُ الحبـِـِ

وأما احتجاجهم بالقياس فردَّ عليه البصريون بأنه قياسٌ مع الفارق؛ لأن عطفَ الشيء
على مرادفه خاصٌّ برف واحد من أحرف العطف وهو الواو .(1)

والحقُّ عندي أن المذهبين يجوز أن يُؤخـذ بَما، ولا ضعيفَ فيهما، فكلاهما لـه وَجاهته
 والمذهب البصري بتأويلهم له يُييَّن به المعنى غير أن المذهب الكويف عندي أقوى؛ لأنه لاحاجة للتأويل إن كانت إضافة الشيء إلى نفسه لايكون جـا المعنى غامضا غيرَ بيّن، واله أعلم.

## (1) (عملُ اسمِ الفاعل الماضي )

قال أبو البقاء: " فأمّا اسمُ الفاعل، إذا كان للمضيّ، فلايُعمل.
ومن الكوفيين من يُعمله.

وحجهُُ الأولين في ذلك: أنّ الماضي لايُشبه اسـمَ الفاعل، ولا اسـمُ الفاعلِ يُشبهه،، فلم
تحمْن علّته في العمل، كما لم يمملِ الماضي على الاسم في الإعراب.

 وبقوهم: هذا معطي زيدٍ درهماً أمس، ولا ناصبَ للدرهم إلاّ الاسم.
والجواب: أمّا الآية الأولى فحكايةُ حالٍ كمـا يُكُكى الماضي بلفظ المضارع مثلُ قولك:
مررتُ بزيدٍ أمسِ يكتب.

وأما الآية الثانية، ففيها وجهان:
أحدهما: أنه على الحكاية أيضا؛ لأنّه سبحانه وتعالى في كلّ يومٍ يفلقُ الإصباحَ ويجعلُ الليل سكناً والشمسَ والقمرَ حُسبانا.
والثاني: أنّ الشمسَ والقمرَ ينتصبان بفعلٍ حـذوف، أي: وجعلَ الشّمس،، وهكذا يقدّر




(1) " (1) المسألة المستشهد بها، أي: أعطاه درهما - دراسةُ المسألة:

استوفن العُكبري المسألة ـ مسألة عمل اسم الفاعل الماضي دون (أل) • في كتابيه، وذكر مـا
احتجّ لـه الفريقـان من سمـاع وقيـاس، ثم ردّ على الكوفيين من أوجـه، وصرّح في شرح الإيضـاح بذكر الكسائي مُن قال به من الكوفيين، بينما في اللباب نسَبه إلى بعض الكوفيين ولم يسمّه. وقد تابع الكسائيَّ من الكوفيين هشامُ الضرير وأبوجعفر، وابنُ مضاء من المتأخرين. ${ }^{\text {(Y) }}$ وين اللبـابِ ذكر العكبري للبصريين حجةً واحـدة قياسية، وكذا في شرحه للإيضـاح، أمّا مـذهب الكوفيين فذكر للكِسـائي دليلا سماعيـا في اللبـاب، وزاد عليـه في شرح الإيضـاح دليلا آخرَ قياسيا، ثمّ بعد أجاب عن أدلة الكوفيين في كتابيه، وردّ في شرح الإيضاح دليلهم القياسيّ من وجهين.
أمّا احتجاجُ الكوفيين القياسيّ الذي ذكرَه في شرح الإيضـاح، فقـد احتج الكوفيون بأن الماضي يصحّ أن يُوصف به كما يُوصف بالاسم، ويكونُ اسمُ فاعله على زنته، نُو: قَلِقَّ، فهو قَلِقٌْ.

وردّ البصريون حجتهم بـأنّ هـذه الأسماء قليلة على هـذا البناء، ولو جُعلت تُعمـل لكـان
ذلك مخالفـا للقيـاس؛ لأن هـذه الأسمـاء لاتعمـل، ومـا عملـت إلا لقوّة الشّبه بالفعل، أمـا هـذه فإنها تشبه الماضي من قِبَل الوزن، فهو شبهٌ من وجه واحد.

وزاد ابنُ يعيش وابن عصفور وغيرهم دليلا استدلّ بـه الكوفيون على عمـلِ اسـمَ الفاعل الماضي، وذلك في ماحكاه الكسائيّ عن العرب: (هذا مارٌّ بزيد أمس)، فُ (مارّ) عمِل في المحارّ
والبحرور الذي بعده مع مضيّ الاسم.

وأجاب عنه البصريون بأنّ العملَ فيه إنما كان في البحارّ والبُرور، وليس في المفعول الصريح،
والجلارّ وابلجرور مثل الظرف، والظروف يُعمل فيها روائح الأفعال. (ث)

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الرضي } \tag{}
\end{align*}
$$

جماهير النحاة قد حكموا في هذه المسألة بمنع الإعمال، وما انفرد به الكسائيّ وقليلٌ معه بقوله في جوازِ الإعمالِ إنما هو احتجاجٌ ضعيفٌ لا يَقوى على الثبات لما قد رُدّ عليه من تأويلٍ لما سُمع، والله أعلم.

# ( معمولُ الصّفةِ المشبّهة المقترن بـ (أل) إن كان مرفوعاً ) 

قال أبو البقاء: " والسّادس (٪): مررتُ برجلٍ حسنٍ الوجهُ، فتنون الصفةَ وترفع الوجه، وفيه
ثلاثة مذاهب:
أحدها: تقديره: حسنٍ الوجهُ منه، وهو قولُ الزّجّجاج وغيره من النحويين، ومثلُه قوله تعالى

والمذهب الثاني: أنّ في (حَسَن) ضميرُ الرجل، والوجهُ بدلٌ مـن ذلك الضمير، وهو قولُ 'أبي علي، واستضـفنَ حـذفَ العائد، وليس بضـعيٍٍ في الحقيقـة؛ لكثرةٍ ماجـاء منه، كقوله
 والمذهب الثالث: قولُ الكوفيين، وهو أنّ الألف واللام بـدلٌ مـن المـاء؛ لأنّ كلّ واحـدٍ منهما للتعريف، فكأنه، قال: حسنٍ وجهُه، وهذا بعيد؛ إذ لايصحّ هذا في كل موضع، ألا ترى أنـك لو قلتَ: ضربَ زيداً الغـلامُ، وأنت تريد: غلامُـه، لم يمز؛؛ لأنّ التعريفَ بالألف والالام مخالفٌ للتعريف في الإضافة.

 والإغفال ז/



أي من صور ومسائل (حسن وجهه) في باب الصفة المشبهة. سورة النازعات ، آية رقم اء . سورة البقرة ، آية رقم ^\& . سورة ص ، آية رقم .0 .

وقوّى أبوعلي مذهبَه بأنـك تقـول: فُتحـتِ ابلجنـانُ إذا فتحـت أبوابُــا، فأقامَ الجنـان مقـام
الأبواب" (1) .

## - دراسةُ المسألة:

استوفن العكبري المسألة، وبيّن مذاهبها، وضعّف مذهبب الكوفيين، ولم يذكر حجةً فيهـا لأحـد، غـيرَ حجـةٍ للكـوفيين وردِّ البصريين علىى مـذهبي الكـوفيين والفارسي من جهـة السّـماع والاسـتعمال؛ لأنّ المسـألة في أصـلها تأويـلٌ لصـورةٍ جـاء معمـولُ الصّـفة المشبهـة فيهـا مرفوعـا ومقترنا بأل، واختالافهم هـل (أل) التي في معمولِ الصفة المشبهة عوضٌ من الضمير المذـوف، أم متعلّق الصّفة فيها مخذوف أم غير ذلك، وهـذه المسألة من المسائل القبيحة عند النحاة، ولا (r). بحوز إلا في ضرورة الشعر

وقد ذكر العكبري في المسألة ثلاثة مذاهب في التبيان وشرح الإيضاح، واقتصرَ في اللباب على مـذهبي الفريتين، وين شرح الإيضـاح صرّح بمـهـب الفارسي، وأشـار إلى الزجـاج يمّن قـال بمذهب البصريين.

وقد نسب بعضُ النحاة المذهب الأول للبصريين وبعضِ الكوفيين، ونسبه ابنُ يعيش إلى أكثرِ البصريين، أمّا مـذهبُ أبي علي فقـد تبعـه الزخشـري في كشّافه، واختـاره ابنُ أبي الربيع، وجعلـه ابـنُ الحاجـب أقـوى مـن قـول الكـوفيين، كمـا هـو الحـال عنـد العكـبري، أمّـا مـنـهب الكوفيين فقد تابعهم عليه بعضُ البصريين كابنِ مالك، وكثيرٌ من المتأخرين.

والزجاج في المسألة قد ساوى مذهب الكوفيين بمذهب البصريين من حيث المعنى، إلا أنّ تقـديرَ (منها) أجـودُ عنـده من كـونِ (أل) عوضاً مـن الضمـير، فقـد قبِل مـذهب الكـوفيين من
 $.119 / \varepsilon$

ص070.

حيثُ المعنى، ولم يقبله صناعة. (1)
وابنُ مالكك قد جعل الفراء موافقـا لسيبويه في هـذه المسألة، فسيبويه كـان قـد سوّى بـين (ضُرب زيـلٌ ظهرُه وبطنُه) و (ضُربَ زيـٌُ الظهرُ والبطنُ) فجعل في هـذا المثـال (أل) والضـمير
 وقد أغغل العكبري كثيرا من احتجاجات المذاهب، وردّ بعضهم على بعض، فممّا احتج
 للعلم بـه وفهـمـ المعتى مـن السـياق، والعربُ قـد تحـذف العائـدَ للعلم بموضعه، كمـا في حـذفِ
 وقد حكى سيبويه في حذف عائد الصفة قوهَم: (الناسُ رجـلان، رجـلٌ أكرمـتُ، ورجلٌ أهنتُ) والتقدير : أكرمتُه وأهنتُه، وقولَ الشاعر:
(0) وطــولُ العهــد، أم مــالٌ أصـابوا

ومثله كثير . (7)

واحتجّ الكوفيين على عوضِ (أل) من الضمير ببعضِ السّماعات عن العرب، من ذلك:
حكاية الفراء بأن بعضَ العرب تقول: (مررتُ على رجلٍ حسنةٍ العين، قبيحٍ الأنف) والتقدير : حسنةٍ عينُه وقبيحٍ أنفُه.


سورة ص ، آية رقم . O .
سورة الفرقان ، آية رقم اء .

وأمالي ابن الشجري // 1. .


وقول الشاعر.
(1) ببغدادَ ماكادت عن الصّبح تنجلي

أيــا ليلـةً خُـرسَ الــدّجاجُ، سـهرتها
والتقدير : خرسا دجابُهها.

وقد ردّ البصريون مذهبَ الكوفيين بأنّ العوض ليس بشيءٍ، فقد يجتمع العوضُ والمعوضُ عنه، وذلك مثل قول الشاعر:
() ()
رحِيـبٌ قِطـابُ الجيـبِ منهـا رقيـــةٌ

فهذا دلّ على أنّ (أل) لاتكون عِوضا عن الضمير، ولو صحّ ذلك؛ لما اجتمعا هنا. (8) وضّف البصريون مذهبَ أبي علي الفارسي، بأن مذهبَه البدل ـ بدل بعض من كل ـ لابدّ

له من ضميرٍ يعودُ على المبدلِ منه، ولاييوز حذفُه إلا في بعضِ الكالام، وذلك قليل وردّ الرضيّ مذهب أبي علي الفارسي فيُ حُكمه على رفع (الوجه) بأنه بدلٌ مـن الضمير المستكنّ في (حسَن)، حيـثُ ضمّفه وجعلـه هـذا كمـن يغسـلُ الـدمَ بالـدم؛ لأنّ بـدل البعض والاشتمال أيضاً لايخلوانِ من ضمير المبدل منه في الغالب، أما هذا فقد خلا منه. (7) وردّ أيضا على الكوفيين بأنّ المسائل التي يُشترط فيها الضمير لايموز أن يُبدل بها (أل)،

$$
\text { وهو قبيح. }{ }^{\text {قr }}
$$

 اللسان r/\& 9، ورواية اللسان عن الكسائي: (طويلةً) و (بيغدان)، مكان (سهرةًان) و (ببغداد).

بيت من بحر الطويل لطرفة بن العبد، وهو في ديوانه ص. والتصريح ז/ 0. 0، والحزانة \&/r.r.r.



انظر : شرح الرضي r/ 1٪ \&.

وحـاجّ الفارسي الزجـاجَ في تضعيفه لمـنهب الكـوفيين مـن حيـثُ الصـناعة، وردّ عليـه ردا
افتراضـياً بأنه يمكنُ أن يحتجّ الكوفيون: بـأنّ العوضَ حاصـلٌ في صـورة (هــنا حسـنٌ الوجـة)، والتقدير : حسنٌ وجهَه، فلمَ مُنع العوضُ في الأولى، وصار في الثانية؟

وأيضـا فـإفم كثـيرا مـا يُـدخلون (ألْ) في (الحسـن) إذا قــالوا (هـو الحسـنُ الوجـهِ) تـارةً، ويتركوها تارةً أخرى فيقولون: (هو الحسنُ وجهِهِ) فدلّ على أنّ (ألْ) تقومُ مقامَ الاسمَ، وأفمـا (1) (1)

وردّ الفارسي على مـن ضـعّف مـذهبَ البـدل، وأنّ البـدل يلزمُ حكـَّ المبـدل منـه غالبـا، حيثُ قال بأنّ ذا لايلزم؛ ومعنـاه هذا هو غيرُ مـا أراده النحاة، لأهـم يقولون: التنوينٌ بـلٌ من الألف والـلام ومـن الإضافة، وإنـا يَعنون أنه لايجتمـع مع مـاهو بـدلٌ منـه ين اللفظ، ويقولون أيضـاً: المـيمُ في (فـم) بـدلٌ مـن الـواو الـتي هي عينهـا، ثم نـراهم يُعـاقبون الحركـات على المـيم، ولايعاقبوها في الواو، فهذا دلّ على أنه لايلزم أن يأخلذ البدل حكم المبدل منه خالصا. وأيضا فإنّ ابن مالك قد ضعّف رأي أبي عليّ، وردّه بأن القولَ بالبدل من ضمير مستكنّ
 جعل (أل) خلفاً عن الضمير، فالحاجة إليه كالحاجة إليه في الإسناد.(٪)

أقول هنا كما قال الزجاج بأنّ تقديرَ الكوفيين كتقدير البصريين من حيثُ المعنى، أمـا من حيث الصناعة فبعيد؛ لأنّ (ألْ) حكمُها ليسَ كحكمـ الضمير من جهة التعريف؛ فايمكن إذا أن يعيض أحدهما الآخر إذا كانا غختلفين، والقول في هذه المسألة هو قول البصريين بأنه على تقدير محذوف، والل أعلم.


## ( ${ }^{(1)}$ ) توكيدُ النَّكرات

قال أبو البقاء: " ولا توكَّد النكرات، وأجحازه الكوفيون. وحجةُ الأولين من وجهين:

أحدهما أنَّ التوكيد كالوصف، وألفاظُه معارف، والنكرةُ لا تُوصف بالمعرفة.
والثاني: أنَّ النكرة لا تثبت لما فِّ النفس عينٌ تُتمل الحقيقة والبحاز، فيفرَّق بالتوكيد بينهما
بخلافِ المعرفة؛ ألا ترى أنك لو قلتَ: (جاءين رجل) لم ميتِمل أن تفسِّرَه بـ ( كتابِ رجل)، لأنَّ
 استعمالها في الأكثر، فإذا أردتَ الجميعَ أَكَّدت لرفع البماز الغالب.

ومثلُ ذلك الاستثناء، فإنه دخل الكـامَ ليرفعَ مـلَّ لفظ العموم على الاستغراق، لأنه
يُستعمل فيه غالباً.
واحتعَّ الآخرون: بأنَّ ذلك قد جاء في الشعر، فمن ذلك قولُ الراجز :
وهـــي ثــــاثُ أذرع وإصــــعُ (T)


وقال الآخرُ:
يومـــاً جديـــداً كُنـــــه مُطنَّـردا (T)
إذا القَعـــود كـــرَّ فيهــــا حَفَــــدا



 rr•V/r


وقال آخر:
قـد صـرَّت البكـرةُ يومــاً أجمعـاً (1)
والجوابُ عن هذه الأبيات من وجهين:

أحدهما: أن التوكيدَ فيها للمعرفة لا للنكرة، فقولُه (أجمع) توكيدٌٌ لـ (هي)، ولكنه اضطُرُّ، ففَصلَ بالخبر بين الموكَّد والموكِّد كما في الصِّفة، وقيل: في (فرْع) ضمير، والتوكيدُ له، وهذا بعيدٌ. وأما قوله (جديدا كلّه) فهو مرفوع على أنه تأكيد للضمير في (جديد).

والوجه الثاين: أن هذه الأبيات شاذة، فيها اضطرار، فلا بُحعل أصلاً " (r)

## - دراسةُ المسألة:

أطلق العكبري نسبه البواز إلى الكوفيين في كتابيه، والمشهور عنهم أفتم كيجيزون توكيد النكرة بشرطين، وليس على الإطلاق وقد ذكر في اللباب حجتين للبصريين، وحجة للكوفيين سماعية، وأجـاب عنها، وردّهـا بالشذوذ، وفي شرحه للإيضـاح لم يذكر سوى شواهد الكوفيين، ثح ردّها وأجاب عنها.
وقد افترق النحويون في توكيدِ النكرةِ على ثلاثةِ مذاهب:

المذهب الثاني: يجيز توكيدَ النكرة مطلقا، وهم بعضُ الكوفيين، ذكر ذلك ابن مالك(٪) المذهب الثالث: يبيز توكيـدَ النكرة بشرط إفادتَا بـأن تكون محـودةً ومعلومـةَ المقـدار أو (1) بيت من مشطور الرجز، وهو بالانسبة، انظر: الإنصاف صY ال TVV/Y (r) اللباب (r

مؤقتة، وشرطِ أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطةِ والشمول، وهي (كلّ) و(جميع) و (عامّة)، وهم جمهورُ الكوفيون وتبعهم الأخفش ، وعليهِ مذهبُ ابن مالك والرضي. (1) والخلاف الظاهر في كتب النحو إنا هو بين المذهب الأول والثالث.

وقد ذكر العكبري بعض حجج الفريقين وأجاب عن بعضها، ومّا لم يذكره: احتجاج البصريين بأنّ النكرةَ تدلُّ على العموم، والتوكيدُ يدلُّ على التخصيص، ونى وكالاهما ضلُّ الآخر فلا يصلح أن يكون مؤكِّدا. (r) أمـا الكوفيون فقـد احتجـوا بالقيـاس لأنَّك إذا قلـتَ: (أكلـتُ رغيفـا)، جـاز أن يُغهـم منـه أكلُه جميعا، وجاز أن يُغهم أيضا أككُ بعضه، وإذا قلتَ: (كلَّه)، فإنه يفيلُ العموَّ والإحاطة، وكذلك قولك: (قعدتُ يوماً كله)، و (قعدت ليلةً كلها)، فإنّ اليوم فيها مؤقت فلذا بيجوز أن
 وقـد ردّ البصريون شواهد الكـوفيين وتأولوهـا وخرجوا لمـا، وأشـذّوا بعضـها، وقالوا بأنه لـو سلمنا أن هذه الأبيات التي ذكروها صحيحة الرواية عن العرب، لكان لشذوذِها وقلتها في بابهـا حجةٌ في ردّها ودفعها، ولو جعلنا هذه الشواذّ أصالً لاختلط المطّرد بالشاذ واختلطت الأصول (£) (غغيرها

- الترجيح:

والـذي يظهر لي بعـد عرضِ الأدلة إلى أنَّ المنع أرجـح؛ وذلك لشـذوذ وقلـِِ بحيء توكيـدِ النكرة المعنوية، إذ لو طرَدْنا القياس في كلّ ما جاء شاذا خخالفـا للأصول، وجعلنـاه أصـل، لأدَّى إلى أن تختلطَ الأصولُ بغيرها، كما ذكر ذلك الأنباري (م)، واله أعلم.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف صر : الإص7. } \\
& \text { انظر : الإنصاف ص الانصپ. } \tag{0}
\end{align*}
$$

## (1) العاملُ في المعطوف (

قال أبو البقاء: " الرابع (؟): العاملُ في الاسم الثاني، وقد اختلفوا فيه، فقال المققون: العاملُ فيه هو العاملُ في الأول، واستدلّوا عليه بأشياء:

أحلُها: قولك: زيدٌ وعمروٌ قائمان، فالعاملُ في الاسم الأوّل الابتداء، والثاني كذلك.
ولو كـان العامـل في الثـاني ابتـداء آخر، لاختلف العامـلُ وتعـدّد، فلم يرتفـع عنهمـا خـبرٌ واحـد كمـا في الفعلـين في قولك: قـام زيـلٌ وذهـب عمـروٌ العـاقلان، لايبـوز أن يكـون العـاقالن صفة لماذكرنا في موضعه.

وثانيها: أنّ الثاني لايصحّ أن يعملَ فيه عاملٌٌ ثانٍ في بعض المواضع كقولك: اختصمَّ زيدٌ وعمرو؛ لأنك لو قدّرت: واختصم عمروٌ لكان الاختصام من واحد.

وثالثها: قولك: مازيلٌ ولاعمرو ذاهبين، ولو كان العامل غيرَ الأول لكان التقـدير : مازيدٌ
ولاعمرو، ولو أظهرتَ هذا لم يبز، فكذلك لايبوز تقديره.

والرابع: قولك: كان زيدٌ وعمرو وخالد كراما، فالنصبٌ في كرام نصبٌ واحد، فلو كان كلّ واحـد مـن الأسمـاء يرتفـع بغـير الأول لتعـدّد الرافع والناصـب، ويلـزم مـن تعـدّد الناصـب تعــّد النصب.

وخامسها: أنّ العطف في بعض المواضع بمنزلة التثنية، فقولك: قام زيدٌ وعمرو بمنزلة: قام الزيدان، والعامل في المثنى واحد.
 (بن يعيش ع/\&، والبسيط ص . . $.17 \mathrm{~V} / 0$
أي الرابع من مسائل وقضايا حروف العطف التي تكلم عنها العكبري.

فكذلك ماتنزّل منزلته.
وسادسها: أنّ حروف العطف وُضعتْ للاختصار، فلو قُدّر عامل لكان بنزلة إظهاره،
ويف ذلك نتض لغرض العطف.
وقال الكوفيون: العاملُ في الثاين غيرُ العامل في الأول إلا أنه حُذف، قالوا: وعلة ذلك أن الفعل لايكون له إلا فاعلُ واحد، ومتى قُدّر العاملُ فيُ الأول عاملا في الثاني لَزِم منه أن يكون للفعل فاعلانِ فصاعدا.

والجواب: أنّ العطف صيّر الاسمين كاسمٍ واحد من جهة الإعراب، والسّبب في ذلك أنّ الواو قوّت الفعل حتى عمِل فيُ الاسمين كما ذكرنا فِّ باب الاستثناء والمفعول معه.

فاعلين" (1)

- دراسةُ المسألة:

استوفن العكبري مـذهب البصريين هنـا وجعله مـذهب العققين، واحتيّ لـمـ بـأكثرُ مـن
 مشهور لم يشر إليه، إلا في معرض ردّه على احتجاجه للجمهور، وقد ضعفه، وذلك في الدليل السادس.

والعُكبري قد نسَبَ القول الثاني إلى الكوفيين، ولم أجد مَن نسَب هذا القول إليهم غيره. والمسألة فيها ثلاذة مذاهب:

المـنهب الأول: مـذهبُ سيبويه وجماعـة مـن البصريين وهـو أن العامـل في المعطوف هـو العامل في المعطوف عليه، ذكر هذا ابن يعيش، ونسبه صاحب الفصول المفيـدة إلى سيبيويه

وجمهور المققين، كما هي نسبة العكبري.
المـذهب الثـاني: مـذهب أبي علي الفارسي وابـن جـني، وهـو أن العامـل في المعطوف هـو الفعل الحذذوف المقدر، والعامل في المعطوف هو في معنى عامل المعطوف عليه، والواو جيء هــا لتغني عن إعادة الفعل، واختار هذا القول السهيلي وابن القيم.(1) والمـذهب الثالـث قول ابن السـراج، وهـو أن العامـل هـو حرف العطف، وقـد نسـب ابن

برهان وابن كليكدي هذا القول إلى أبي علي الفارسي وابن جني وعلي ابن عيسى الرَّبَعَي.(「) فالأوّلان ذكرهما الحكبري، والثالث أغفله.

وأكثر من تكلم في المسألة هذه يُضحّفون قولَ من قال إن العامل حرف العطف.
أما الأوّل فقد احتجّ له العكبري بحجـ كثيرة، واستوفن أطرافها، لكنّا بجد ابن يعيش قد زاد عليه شيئا، وهو أنّ العمل يختلفُ فيه ويتغيّر لاختلاف العامل، فالعملُ لايكون واحدا؛ لأن العاملَ ختلفٌ، فلتغيّره واختلافه اختلف العمل، بعكسِ ما إذا كان العاملُ هو الحرف، فإنّ
العاملَ واحد، فيجب حينئذ أن لايتغير العمل.

والحرف العاطف جاء ليشرك بين الاسمـين، والفعل فيه قد عمل في الاسم الثاني بواسطة

واحتجّ مَن قال بـأنّ العامـل في المعطوف فحـلٌ مقـدّر محـوف، بأن الدليلَ على هـذا هو إظهارهم العامل بعده في نحو: ضربتُ زيدا وضربتُ بكرا، ونظرتُ إلى جعفر وإلى خالد، فلو كان العامل هو الأول لما جاز إظهار الفعل الثاني، فكما أنه حين ظهوره عامل، فكنلك حين

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : سر الصناعة } \tag{r}
\end{align*}
$$

حذفه لفظا ومرادًا معنى عامـل، وإن كـان ابن جني يرى أن العامـل وإن كان مقـدرا، إلا أن مــا يقدر من الأشياء من إذا أبرزتَه لفظاً قبُع، ثم استشهد لذلك بشواهد. (1) وأيضاً فإنّ حرف العطف لايعمل ماقبله فيما بعده، فالفعل الذي قبله قد أخذ معموله،

فلا يسلط على مابعد الحرف.

ويدل عليه السماع أيضاً في إظهار العامل قبل المعطوف، قال الشاعر:
(「)


والمراد: لنا فيهم قتلى وترة، وهو مطّرد في كل حروف العطف، إلا في الواو الجامعة التي


أمّا مَن قال بأنّ العاملَ هو الحرف، فقـد احتجّ على أنه قد جِيء به لينوبَ عن العامل ويكون فيه غُنيةٌ عن إعادته، فإذا قلت: (قام زيدٌ وعمرو) فالواو هنا أغنت عن (قام) مرة أخرى فتعمـل كمـا تعمل (قام)، وكذللك في المنصوب والبحرور، فإذا قلت: (إن زيدًا وعمرًا منطلقـان) فإن الـواو تنصـب كمـا تنصـب (إن)، وكـذلك في الجـر إذا قلـت: (مـررتُ بزيـدٍ وعَمْرو) فـالواو جـرّت كمـا جـرّت البـاء وبعضـهم جعـل الحـرف عـاملاً قياسـاً على قـولم: (أمّـا أنـتَ منطلقـاً انطلقتُُ)، حيـث إن الأصل: أنْ كنـتَ منطلقـاً انطلقـتُ معك، فحـذف (كان) وأنيب الحرف (ما) مكاها (\%)

وقـد ردّ البصريون والعكبري على مـذهب أبي علي الفارسي وابنِ جني بالضعف، وذلك لأنّ العامل إنما حُذف لأجل الإيماز والاختصـار، وجعله عـاملا في المعطوف فيه نقضٌ للغرضِ


 المفيدة ص 09.

من حذفه، ولو كان مذهب حذف الفعل تقديرا صحيحا، لصحّ أن تقدر في قولك: (اختصـم زيد وعمرو) بـ (اختصم زيدٌ واختصم عمرو ) وهذا لايكون، ويفسد المعنى فيه.

وأيضا فإن إرادة العامل تنتقض في العامل غير السّببي، فإذا قلت: مررتُ برجلٍ قائمِ زيدٌ وأخوه، فأبدلتَ الحرف بـ (قائم) قائمٍ زيدٌ قائمٍ أخحوه، فإن فيه نعتاً للرجل بما ليس من سببه (1)
(r). ${ }^{\text {(r|عترضوا على البيت بأن الأصل عدم التقدير إلا بدليل، ولادليل عليه هنا }}$

أمّا مذهبُ ابن السراج فقـد ردّ عليه البصريون والعكـبري بمـا رُدّ بـه على مذهـب الفارسيّ وابـنِ جـني، ويضـاف لـه ردّ الممهور بـأن الحـرف لايعمـل حتى يختص، وحروف العطف غـير مختصة، وغير المختص لايعمل، وأيضاً فإنه لو كان الحرف هو العامل لما اختلف عمله في كل حالاته فهو إما يرفع أو ينصب أو يبر أو يجزم، لكنا وجدنا أن العمل يختلف فيه، فلابد حينئذ ألا يكون هو العامل.

وردّ ابن جني عليه أيضـا بأنّ الحرف العاطف لو كـان عـاملاً لما ظهر في قولك: قام زيد وقام عمرو، فلا حاجة في (قام) الثانية هنا لو كان الحرفُ عـاملا، فهـذا يدلك على أن الواو موجودة سواء ظهر العامل أو حذف.

والذي يظهر لي من هذه المذاهب هو قولُ أبي عليّ الفارسيّ وابنِ جني، فالاسمُ الثاني قد عمـل فيـه فعـلٌ مقـدّر دلّ عليـه العامـلُ الأول، والـدليلُ فيـه إن شـئتَ أبنتَه وإن شـئتَ قدرتـه، ، لأجل أنه لما كثُرُ عطفُ الأسماء وتعددت الأعلام والِمـل في الكالام، استُغني بعامل الأول عن عامل الثاني ومابعده، حتى لايطول الكالام ويخفّ هذا على اللسان، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح ابن يعيش ع/0. } \\
& \text { (Y) انظر : الفصول المفيدة ص.7. }
\end{aligned}
$$

## (1) ( وقوع واو العطف زائدة )

قال أبو البقاء: " ولا تُزاد الواو عند أكثر البصريين لوجهين:

أحدهما: أنّ الحروف وُضعت للاقتصار أو عوضا عن ذكر الجمل، كالهمزة، فإها بدلٌ عن (أستفهم) أو (أسأل) و (ما) بدلٌ عن (أنفي)، فزيادتّا تنقض هذا الغرض.

والثـاني: أنّ الحـروف وُضعت للمعـاني، فـذكُهـا دون معناهـا يُوجـب اللـبس وخلوَّهـا عـن المعنى، وهو خلافُ الأصل.

والفعل جوابُ (إذا)، ولذلك لم تكن في الموضع الأول.


$\qquad$


 والجِواب: أنّ جـواب (إذا) في هـذه المواضع محـوف، فالتقـدير في الآية: حتى إذا جاءوهـا
وفُتحت أبوابها، عرفوا صحة ماوُعدوا وعاينوه.
 حتى إذا فعلتم هذه الأشياء عرفَ غدركم، وفجوركّم، ولؤمكم "(م)


 صV صا سورة الزمر ، آية رقم Vr لماني



## - دراسةُ المسألة:

استوف العكبري المسألةَ بذكر مذاهب الفريقين وحججِهم، فالكوفيون احتجوا بالسماع، والبصريون تأولوا المسموع وخرجوا له، ولم يمعلوه من زيادة الواو.

وقد نسب العكبري مذهب البصريين في المسألة إلى أكثرهم، حيث الأخفش والمبرّد وابن بَرهان ذهبوا إلى رأي الكوفيين في حكمهم بزيادة الواو، وتابعهم ابن مالك، وابن عصفور أجاز

الزيادة وقصرها على الشعر حسب.
أما الأخغش فقد أجاز زيادة الواو في خبر كان فقط، وذلك حين تقول: (كان ولا مالَ له)، والتقدير : (كان لامالَ له) وعلةُ جواز ذلك هو أنّ خبر كان يُشبه الحال، وواوها كواو


والفراء صرّح في معانيـه أن الأولى ألا تقــم الواو مزيــة في الشـر والكـلام، وإن كانـت
الزيادة عربية ليس جها بأس.(ث)

وقـد زعم أبو البركات الأنباريّ أنّ المبرد قد تـابع الكـوفيين في هـذا، ولم أجـده يـ كتابه المقتضب، بل وجدته قد خطًّأ مذهب الزيادة، وجعل حذفَ الجواب في مـاسُمع جيداً، والزجحاج أيضاً حكى عنه اتباعه لمذهب البصريين وذلك في إعرابه لآية الزمر.(\&) والكوفيون هنا احتجوا بأن زيادة الواو جاءت كثيرة في كالام اللّ وكلام العرب، من ذلك

الداني صغج1 1 .

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : معاني القرآن للفراء } 1 \text { ان } \tag{}
\end{align*}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) سورة الأنبياء ، آية رقم } 97 \text {. } \\
& \text { سورة الأنشقاق ، آية ا-0 هـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة الصافات ، آية رقم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النحو ص\& }
\end{aligned}
$$

فالواو في (وينوي) مزيدة.
والشواهد على هذا النحو من أشعارهم أكثر من أن تحصى.

أمّا البصريون فيُجيبون عن هـذه الشواهد بالتأويل، وأنّ الحوابَ في كل المواضع محـوف، وعلةُ حـذفِ الجمواب فيهـا إنـا هـو للعلم بــا وإرادة الإيمـاز والاختصـار، وحـذفُ المِواب عنـد العرب أبلغ في المعنى من إظهاره، فإذا قلتَ لرجل: (واللهِ لئنْ قمتُ إليك)، ثم سكتّ عن مّا بعده من الجواب، فسيريبُ بسكوتك ويبري في ذهنه أنواع الجزاءات وكلّ عقابٍ يمكن أن يُععل به، ثم إنّ في الريبة من سـكوت المتكلم عن إظهار الجمواب وتمثل المخاطب لما يمكن أن يفعله المتكلم وقعاً أخطرَ في النفس، وأحكـم موضعاً في الفؤاد، ولو أنه قـال بـدلَ ذلك: (واللِّ لئنْ قمـتُ إليـك لأضربنّك)، لم يتمثل في ذهـن المخاطب إلا الضـرب، ليس سـواه، وأن يتمثّل في ذهن المخاطب كلّ أمر أخطرُ وأحبّ إلى المتكلم من أن يتمثل في ذهن مخاطبه الضرب.(1) والخطيـب القـزويني في إيضـاحه عضّـد لــنا المعـنى عنـد إيـراده آيـةَ الزمـر، حيـث يـرى أنّ حذف جواب الشرط إنما هو ليدلّ على أنه شيءٌ لايحيط بـه وصفٌ أو ليذهبَ السامعُ كلّ مذهبٍ مُكن فيه، فلا يتصوّر شيئاً حسناً كان أو كَرها إلا جاز أن يكون أعظمَ مُا تصوره، ولو أن المتكلم أفصح عنه، لربما هان على المخاطب ذلك.

ثم إن حـذف البحواب كثيرٌ لايُصى في كتـاب الله وكـلام العرب، ومـن ذلـك قولـه تعـالى:
 والتقدير : أردك ثوابنا ونال المنزلة الرفيعة عندنا، وليس الواو مزيدة.(\&) وحذفُ ابلجواب إنما هو للعلم به وإرادة الإيجاز، والشواهد في مثله كثيرة لاتُصى.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر : سر صناعة الإعراب Y/7 (Y) } \\
& \text { (「) انظر :الإيضاح ص7•1. } \\
& \text { سورة الصافات ، آية رقم }  \tag{}\\
& \text { انظر : سر صناعة الإعراب } \tag{£}
\end{align*}
$$

يُمكنُ أن يُتـال في هـذه المسألة إنّ حـذف الأجوبـة في كـام العـرب كثيرٌ لايُصىى وهـو
الظاهر في المسألة، والنحاة قد تأولوا الحذفَ سواء كانت زيادة الواو فيه أو لم يكن، وإنْ زيدتِ الواو في الكامام، فينبغي أن يقدّر؛ لأنّ الواو ذاتُ معنى، فكيف تكون ولامعنى لما تحمله، واللّ

أعلم.
(1) (" أو " الـمعنىى " 6 " وبل "

قال أبو البقاء: " ولا تكون (أو) بمعنى (الواو)، ولا بمعنى (بل) عند البصريين.
وأجازه الكوفيون.
وحجـةُ الأؤَّلينَ: أن الأصـلَ استعمال كـلِّ حرف فيمـا وُضـع لـه لـئلّا يُفضي إلى اللبسِ،
وإسقاطِ فائدة الوضع.
واحتجَّ الآخرون بأن ذلك قد جاء في القرآن والشعر، فمن ذلك قوله تعالى: وَآَرْنَّنَّهُ



وقال الشاعر:
وصورِها ، أو أنتِ في العينِ أملحُ (8)
بدت مثلَ قَرنِ الشمسِ في رونقِ الضُّحى
أي: بل أنتِ.
والجوابُ: أنَّ (أو) في الآية الأولى لشكِّ الرأي، أي: لو رأيتهم لقلتَ: (همم مائةُ ألف أو
يزيدون).




( ${ }^{(Y)}$


وقيل: هي للتخيير، وقيل: للتقريب، وقيل: للتفصيل، أي: (بعض النـاس يحرزهم كذا، وبعضهم كذا).

وأمَّا الآيـة الثانيـة فـ (أو) تُنْبِّه على تحريٍ هـذه الأشياء، وإن اختلفـت مواضعها، أو على حِلِّ المستثنى وإن اختلفت مواضعُه.
وهذا كما ذكرنا في دلالة ( أو ) على تفريق الأشياء على الأزمنة.

وأما البيتُ فالمفوظُ فيـِ (أْمْ أنتِ) ولو قُدرَ صحة مـاروَوْا فهيَ على الشكِّ، أي: صورتا
 - دراسةُ المسألة:

استوفن العكبري المسألة، وذكر مذهبي الفريقين وأدلتهما، فقد أورد للبصريين حجة البقاء على الأصـل، وللكوفيين حجـة سماعية، آيتين من كتـاب الله وبيتاً من الشعر، ثم ردّهـا جميعا، ونلحظ أن العكبري نسب في اللباب المذهب الأول إلى البصريين، وفي التبيان إلى أكثرهم، وقد حكى في التبيان عن البصريين أفم منعوا مـل (أو) على الواو ماكانت في مندوحة، ولم يضطرّ إلى ذلك.

وقد ذهب جمهور البصريين إلى منع أنْ تكونَ (أو) بمعنى الواو، أومعنى (بل)، وأن (أو) لا تأتي إلا على أصلها.

وذهـب الكوفيون إلى جـواز ذلك، وقـال بمجيئهـا على معنى (بـل) مـن البصريين أبوعلي
الفارسي وابن جني، وابن برهان، وبمعنى (الواو) الأخفش والجِرْمِي وتبعهم ابن مالك. (٪)

 والنظائر r/ 1 آ


وقد احتجّ الفريقان بأكثر من حجة، وذكر كثيرا منها العكبري، ومما لم يذكره وقد أغفله:

 لاتسكن؛ لأهنا مفتوحة، والمفتوح لايخفف، وبهذا دلَّت على الإضراب. (و) (و)
 واحتجوا أيضاً بقول الشاعر:

بكيــتُ علــى جُبــيرٍ أو عُفـــاقِ (0)


أي: وعُفاق.
وكما قال الشّاعر:

كمـا أتـى ربَّـهُ مُوسـى علـى قـدرِ (7)
جــاء الحْلافــةَ أو كانــتْ لــه قـــَرَا
وكأن تقول: (أنا أخرج)، ثم تقول: (أو أقيم)، فبهـذا تُضربُ عن الخروج، وتُثبتُ لنفسِك الإقامة، فكأنَّك قلت: لا، بل أقيم.

والآياتُ والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وحكى الفراء في بجيئها بمعنى (بل) قوله: (اذهب
سورة البقرة • •

هي قراءة أبي السمال وهي قراءة شاذة، انظر: الغتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ا/99، إعراب القراءات الشواذ 9 /

سورة الإنسان \& Y



إلى زيد أو دغْ ذلك فلاتبرح اليوم) (').

 سبحانه وتعالى وإِما من المخلوق على سبيل الـكاية، فكأنَّ الرجل إذا رآهم شـكّ لكثرتم في عددهم، فيشكّ هل هم مائة ألف أو هم أزيد من ذلك.
 قد أبحتُ لك عدمَ طاعة أيّ منهما أو كليهما، وكما تقول: جالسن الحسنَ أو ابنَ سيرين. وقـال سيبويه بـأن (أو) تـأي للإضـراب في حالـة إعـادة العامـل وقـد سبق بنغـي أو فهي،

لستْ بشرا أو لستْ عَمْرًا، ولا تضرب زيدا أو لاتضرب عمرا. (0)

والذي يظهر لي في هذه المسألة هو أن معاني الحروف ينوبُ بعضها عن بعض، فلذا رأي الكوفيين هو الراجح ، والله تعالى أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح الكافية الشافية ب/ T ا . }
\end{aligned}
$$





## (1) (بَلَمى (

قال أبو البقـاء: " قولُه تعالى (بلى): حرفُّ يُتْبتُ به البِيبُ المنفيّ قبلَه، تقول: أمَا جـاء زيد؟ فيقولُ الجيب: بَلَى، أي قد جاء.

وهذا يصحّ أن تأتي بالخبر المثبتِ بعد (بلى)، فتقول: بلى، قد جاء.
فإن قلتَ في جوابِ النفي: نعمْ، كان اعترافا بالنفي، وصحّ أن تأيَّ بالنغي بعده، كقوله:
ماجاء زيد؟ فتقول: نعم، ماجاء، والياءُ، من نفس الحرف.
وقال الكوفيون: هي بلْ، زِيدت عليها الياءُ، وهو ضعيف " (r) - دراسةُ المسألة:

أوجز العكبري الحديث عن معنى (بلى) ومثّل له، وبين الموضع الذي يصلح أن يُؤتى بـه، والفرق بينه وبين (نعم)، ثم ذكر رأي الكوفيين في أصل (بلى)، وضعفه.

و (بلى) كما قرّر لها النحاة، لاتأتي إلا بعد نفيٍ لفظاً أومعنى سواء كان بحرداً أم مقروناً باستفهام، وتفيـد أيضـاً إبطالـه، ولايجـوز أن تقـع جوابـاً لاستفههامٍ مُثبـت، فلـو قيـل: ألـيسَ لي
 تكونـوا ربـع أهـل الجنـة، قـالوا: بلمى " (ّ فهـذا عنـد النحـاة قليـل، أو مـن تبـديل الـرواة للفـظ




$$
\begin{align*}
& \text { التبيان }
\end{align*}
$$

جزءٌ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، باب: كيف كانت يكينُ البي صلى الها عليه وسلم
 مسند عبدالهّ بن مسعود YKY/V. باب.

ومذهب البصريين في المسألة أهنا حرفٌ بتمامها، وليس أصلها (بَل).
أما الكوفيون فقال الفراء، إن أصلها (بل)، وزِيدت الألفُ بعدها لإمكانِ الوقف عليهـا، وقيل: لأجل أنّ السكوت عليها مُكن، فلا تكون كـ (بل) يُعطف مابعدها على ماقبلها. و(بلى) من حيثُ الأصل عندهم هي (بَّ))، إلا أها تختلف عنها بأنّ لما معنيين:
الأول: الرجوعُ عن النغي، والثاني: والإقرارُ بما بعده.

أمّا (بَلْ) فهي رجوعٌ عن النفي فقط، فإذا قلتَ (أما لكَ مـالٌ)، ففي (بَلَى) رجوع عن النفي، وإقرار بما بعده وهو : (لك مالك) أمّا (بل) فقاصرةٌ على الرجوع عن النفي، وذهـب ابن (「) خالويه وابن فارس والسهيلي إلى هذا القول

غير أنّ السّهيلي يـرى أنّ (بلى) مركبـةٌ مـن (بـلْ) و (لا)، بخـالافِ غـيره يُّن قصَرَ الزيـادة
على الألف وحدها.
والألف عند القائلين بزيادهّا لها ثلاثة معانٍ:

قيل: إثا للإيماب، أي جاءت إثباتا بعد نفي، حيث تنقضُ النفي المتقدم.
وقيل: إفها للإضراب، أي إزالة حكم ماقبلها عما بعدها.
وقيل: إنّ ألفهـا للتأنيث، مثل التاء في (رُبّتَ) و (تُّتََّ)، ولما كانت للتأنيت أُمِيلت كمـا

( $\mid \wedge v / 1$
انظر : أمالي السهيلي ص ع ع .
أُميلت (سكرى وذكرى). (1)

والعكبري وبعضُ النحاة والمعربين يُسمّون الألف في (بَلَى) ياء، وعلةُ ذلك أفهم رأوا رسمها في المصحف على شكل (ياء) فكانت عندهم كذلك، ولأنّ بعضَ القراء أيضا يميلون كثيرا في (r). الحروف التي يجيء رسمها ياءً في المصحف اءي

يظهر لي أنّ (بَلْ) أصلٌٌ لـ (بَلَى) كما قال الكوفيون، وذلك لأنّ فيهما تقاربا من حيث
 لإبطال المنغي، ويبدو أيضاً أن (بلى) جاءت اختى المتصاراً للجملة وإيمازا للكـلام، فإذا قُلنا: أمـا

 الرجوع عن النفي، وبزيادة الألف فيها، زاد فيها معنى الإقرارِ بـا بعده، أما التقارب في المبنى فكلاهما بحرفين متماثلين، وتزيد الألف في (بلى)، والله أعلم.



## (') (العطفُ بـ " لكنْ " بعد الإيجاب )

وذال أبو البقاء: " ولا يُعطفُ بها إلا بعد النفي.

وحجةُ الأوَّلين: أن الاستدراكَ لازمٌ هلا، والاستدراكُكُ لايكونُ إلا لمختلفَين، فإذا كان الأولُ




 بعد الاسم دليلٌ على أنه لم يكن مقدراً بعد لكنْ.

واحتجَّ الآخرون بأنَّ (لكن) ك (بل) في المُنى، فكانت مثلَها في العطف.
وهذا باطلٌ لوجهين:
أحدهما: ماذكرنا من اختلافهما في المعنى.
والثـاني: أغهـا لـو استويا في العطف لأدَّى إلى الاشـتراك، والأصـلُ أن ينغردَ كـلٌُ حرضٍ
بك
وقد ذكرنا ما يُيَيَُّ به الفرقُ بين الحرفين في الفصلِ قبله " (「)


التصريح /vo/r .


$$
\begin{equation*}
\text { من مسائل التيين، وليست في الططبع، انظر: الأشباه والنظائر ז/ M } 1 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

## - دراسةُ المسألة:

ذكر العكبري مذهبي الفريقين وأدلتهما، وذكر للبصريين حجة واحدة، وللكوفيين مثلها،
ثم أبطل ماقاله الكوفيون وردّه من وجهين، وذكر أيضا عدم جواز تقدير النغي بعد العطف بـ (لكن)، وعلّله في اللباب من وجه، وفي شرح الإيضاح من وجهين.

وقد أجمع البصريون والكوفيون في هذه المسألة على جواز العطف بـ " لكن " في النفي، لكنهم اختلفوا في العطف بها في الإيماب.

فذهب البصريون إلى منع العطف بها، واشترطوا العطف بما في الإيماب أن تكون بعدها
جملةُ خخالفة ما قبلها.
أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز العطف هما، نو: (أتاني زيد، لكن عمرو) (").
وذكر العكبري شيئا من حجج الفريقين، ومنا لم يذكره من حججهما، ومن ردِّ البصريين
لما جاء به الكوفيون مايلي:
فقد احتجّ البصريون بأنّ الأصل في (لكن) هو مغايرة مابعدها لما قبلها، والأولى هو البقاء
على الأصـل، وإذا قلت: (جـاءين زيـد لكـن عمـرو)، صـار: (جـاء زيـد) ، إيماباب، و (لكـن
 الأول، وبْد العرب قد استغنت عن (لكن) بـ (بل) في العطف بها بعد الإيماب.

فقولك في الغلط والنسيان: (جاءني زيد لكن عمرو) بعد الإيماب، يُغني عنها (بل) في قولك: (جاءني زيد بل عمرو) لشهرقَا ولأهنا سُمعت عن العرب كثيرا، أما (لكن) فلم يسمع عن العرب ورودها بعد الإيماب؛ فلا حاجة هِا إذا، وهذا مثل تركهم لـ (ودع) لاستغنائهم عنها بـ (ترك) في الماضي، واستغنائهم بـ (إليك) عن (حتاك) وبـ (مثلك) عن (كك). (r)

وتقدير الفعل بعد (لكن) يكون بتقدير إيباب؛ لأنَّ (لكن) استدراك مابعدها لما قبلها، ولايصحّ الاستدراك بها بالنفي، فلا تقول: (قام زيد لكن ماقام عمرو)، بأن تقدر النفي بعدها؛ (1) لأنّ الإثبات أكثئر من النفي في الكالام

واحتجّ الكوفيون على جواز العطف بها بأنك تحمل (لكن) على (بل) في العطف بعد
الإيماب، كما تحمل (بل) على (لكن) في العطف بها بعد النفي؛ لأن (بل) معناها الإضراب وهو في الغلط والنسيان، و (لكن) معناها الاستدراك.

وقـد رد البصريون على الكـوفيين بـأنّ بحيء (لكـن) بعـد النفي ليس مـن قبيـل الغلط
 أن يكونَ هـذا المعـنى في (لكن) لئلاَّ تكثرَ الحروف في استعمالها للغلط والنسيان؛ لأنه قليـُ نادر، بخلاف الصواب. (ث)

والذي يظهرُ لي أنه لو كان للكوفيين شيءٌ من سماعٍ يعضُد ماقالوه، لكان قولا وجيها؛ لأنّ قولك: (جاءين زيد لكنْ عمرو)، دلَّلَ على المغايرة حتماً فلاحاجة لقولك: (لم يأت) في
 كان لقول الكوفيين شواهد لكان قولاً صائبا لكن هذا لم يُسمع عن العرب، والله أعلم.

## ( ( العطفُ على الضميرِ المرفوع المتصل )

قال أبو البقاء: " ولا يُعطفُ على الضميرِ المرفوِعِ المتصلِ حتى يؤكد.
وقال الكوفيون: يجيزز من غيرِ توكيد.
حجـة الأولـين: أن الضـميرَ إنْ كـان مسـترا
الألفاظِ لا المعاني، وإن كان ملفوظا به فهَوَ في حُكـِ جُزء من الفعلِ بدليلِ أنَّ الفعلَ يسكَّن

وأدلةٌ أخرى قد ذكرناها في باب الفاعل، فالعطف عليه كالعطف على بعض الكلمة، فإذا
أكَّد قويَ.
وبأنّ العطف كالتوكيد والبدل.

والجواب: أما الآية فإنَّ (لا) سدّ فيها مسدّ التوكيد، وأمّا البيت فقيل: (الواو) واو الحال، و (زهر) مبتدأ، وقيل: شاذٌّ لا يُقاس عليه.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأنعام } 1 \text { ٪ } 1 \text {. }
\end{align*}
$$




## - دراسةُ المسألة:


 وأتى بقولِ يردّ تأويلَ البصريبن لانـا لانيا
وقد ذهب البصريون فُ المسألة إلى منعِ العطن على الضمير المرفوع المتصل إلا على قبحٍ

 تأكيدٍ أو فاصل، غو: (قمتُ وزيدّ)، ونُقل هذا عن أليي علي، وإليه ذمب الأنباري واختاره ابنُ (1). مالك

وقد احتعِ الفريقان بأكثرّ من حجة، وذكر العكبري منها شيئاً، ومّا مل يذكره وقد أغفله في كتبه:
 (ㅅ) (0) (0)

(استوى)، أي: (استوى هربريلُ وعمد بالأفق الأعلى).

واحتجوا أيضاً بقولِ الشّاعر:

ذ (أب) معطونٌ على الضمير المرفوع يٌ (يكن).

 سورة النجم 7 ، V 7 .



وقـد حكى سـيبويه لبعضـهـم قولَه: (مـررتُ برجـلٍ سـواءٌ والعـدم)، فعطف (العـدم) على
(1) الضمير في (سواء) دون فصل

وهي شواهلُ دلَّتْ على جـواز العطف على الضـمير المتصـل المرفوع من غـير تأكيـدٍ ولا
فاصـل، واحتجـوا أيضـاً بالقيـاس فقـالوا: إنّه مشـبهٌ بالضـميرِ المنصـوب المتصـل في نــو قوِلـك:
(「). (أكرمتُك وزيداً)
 ( ${ }^{(4)}$ (

وأن الـواو في (وهـو) واو عطف، بـأنّ ذلـك باطـل، فـالواوُ هنـا واو الحـال؛ لأنّ المعنيّ في (استوى) هو جبريل، حيثُ استوى بالقوّة في حالة كونه بالأفق.

 على الضـمير (نـا) في (أشـركنا) وإنــا هي مبتـدأ خـبر محـذوف، تقـديره: (ولا أباؤنـا أشـركوا)، والفارسي يجعل (لا) نائبةٌ عن الضمير. (7)

أما تشبييُهم الضميرَ المرفوع المتصلَ بالضمير المنصوب فلا يُترُّ به؛ لأنَّ الضميرَ المنصوب المتصـل هـو في النيّـة بتقـدير الانفصـال خحلافـاً للضـمير المرفـوع المتصـل فهـو لـيس علـى نيّـة
تقديره. (V)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر : الإنصاف ص (Y) } \\
& \text {.V ( } V \text { ( }
\end{aligned}
$$

والـذي يظهـر لي أنّ مـذهب الكـوفيين في عــدم وجـوب التأكيــد بالضـمير أو بفاصــلٍ مستساغ؛ لوفرة الشواهد في هذا واطّرادها كما قال بذلك الفراء وابنُ مالك (")، مع أنّ توكيد الضمير أولى من عدمه بالإجماع.

## ( ( العطفُ على الضميرِ المجرورِ من غيرِ إعادة الجارّ )

قال أبو البقاء: " ولا يُعطفُ على المضمرِ البُرور إلا بإعادةِ الجارّ، وأجازه الكوفيون من غير إعادة.
وحجةُ الأوّلين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنّ الضمير البُرور مع الجارّ كشيءٍ واحد، ولنلك لم يكن إلاّ متصلا. فالعطفُ عليه كالعطف على بعضِ الكلمة.

والثـاني: أنّ المعطوف لـو كـان مُضـمرا لم يكـن بــّ مـن إعـادة البـرّ، فكـذلك إذا كـان معطوفاً عليه.

والثالث: أنّ الضمير كالتنوينِ مع الإضافة، وأنه على حرفٍ واحد، كما لايُعطف على التنوين كذلك الضمير.
 الجرّ (艹) ، وبأبيات أنشدوها.

أمّا الآية فقراءةُ البر فيها ضعيفة، والقارئ بها كويٌٌُ تنبيها على أصولم، وقيل: هي واو
 (T/r



$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء ، آية رقم } 1 \text {. }
\end{align*}
$$



القسم، وجواب القسم ومابعدها.

وقيل: أراد إعـادةَ (البـاء) فحـذفها، وأمّا الأبيـات فمنهـا مـالا يثبـتُ في الروايـة، ومـا يثبـتُ
منها فهو شاذّ، وبعضهم يمكن إعادةُ الحارّ معه، وله نظير نذكره من بعد " (1) - دراسةُ المسألة:

استوفن العُكبري المسألة في بعض كتبه، وبيّن مذاهب الفريقين وحججهم، وزاد في بعضها حججًا وأنتص في أخحرى، فني اللبـاب احتـج البصريّون على المنـع بثلالثـة أوجـه، وفي المتبع والتبيـان بـوجهين، وقـد عزا العكـبري الوجـه الثالـث مـن احتجـاج البصريين إلى المـازني في كتابـه (r). المتبع، وقد نسبه إليه أيضا القيسي في كتابه، وغيره أيضا

والكوفيون في المسـألة احتجّوا بالسماع على جحواز العطف على الضمير البحرور من غير إعـادة حـرف الجمر، واحتجـوا أيضـا بالقيـاس، وذلك أهنم أجـازوا العطف؛ مــلا على عطفِ ("). الظاهر على الظاهر، وليس مثل المضمر على المظهر

أمّا البصريون فيردّون ذلك بحجتج عقلية وقياسات، ويتأوّلون ماجاء في كالام الله والشعر مــا جـاء على تـلك الصـورة، ويرون للزوم إعـادة ابلــار حـال السـعة والاختيـار، وتـرك إعادتـه (غ) اضطرارا

وقد تفرّد العكبري عن غيره في التبيـان بأنّ الكوفيين يجيزون العطف على ضعفٍ غيره في نسبتهم للكوفيين بالجواز فقط من غير أن يكون ضعفاً عندهم، وإن كان هو قد أشار في كتابه اللباب وغيره بابلمواز من غير أن يعلّق الضّحف فيه، و قد نسب للبصريين المنع، وأفهم اللباب /r /
 انظر: الأشباه والنظائر r/N/
(!). ${ }^{(1)}$ والعكبري بجده قليال ما يتكلم في مسألة خلافية بعينها في أكثرَ من كتاب وموضع، وقد ذكر المسألة هذه في كتبه كلها عدا كتابه إعراب الحديث.

وقد تبعَ جماعةٌ من البصريين مذهبَ الكوفيين في جواز العطف، منهـم يُونس والأخفش وقطرب والفارسيّ، واختـاره الشّلوبين ابن مالك وأبوحيـان وابن عقيل، وأجـازه ابن يعيش على قلة.

وين المسـألة رأي ثالثْ، وهـو أن جماعة مُّن منعوا العطفَ على الضـمير . مـنهم الجرمي والزيادي ـ قد أجازوا العطفَ بشرط ما إذا أُكد الضميرُ المعطوف عليه بمؤكد، مثل: مررتُ بكَ أنتَ وزيدٍ، أو: مررتُ بهِ نفسِه وزيدٍ، وهذا حاصل كالام الفراء. ${ }^{\text {(٪) }}$ وليس ثَّ قولٌ وحجـةٌ للفريقين في المسـألة أغفلهمـا العُكـبري إلا ححــة واحـدة للبصريين وبعضا من الأدّلة والسماعات في كتـاب الله وين الشعر استشهـد بها الكوفيون، وأوّلما البصريون وخرّجوا لها.

أمّا البصريون فاحتجّوا على منع العطف على الضمير ابمحرور من غير إعادة ابحـار ذلك؛ لأنّ حقَ المعطوف والمعطوف عليه صـالحانِ لأن يــلّ أحـدهما محـلَّ الآخر، وضميرُ الجمرّ ليس
 واحتـج الكوفيـون ببعضِ ماجـاءَ في السّـمـاع مـن كتـابِ الله وين الشـعر أيضـا، وقـد ردهـا البصريون حجةً، وخرجوا لها ببعض التأويلات.


$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1) انظر : الكتاب Y/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح التسهيل rvo/r.r. } \tag{६}
\end{align*}
$$

عَلِيَحعٌم حمُ (1) حيث قالوا: إنّ (ما) هنا في محلّ خفض، وهو عطفٌ على الضمير المخفوض في (فيهن).
وردّ البصريون احتجاجهـم ذلك من وجهين:

الوجهه الأول: أنه يمكن أن تكون (مـا) ليست في ححلّ جر، وإنـا هي في ححلّ رفع عطفـا على لفظ الجلالة (الله)، أي (يفتيكم فيهن مايتلى عليكم) وهو القرآن.

الثاني: أنه يُمكن أن تكونَ (مـا) عطفاً على (النساء) وهي في ححلّ جرّ، أي: (يستغتونك في النساءٍ وما يُتلى عليكم)، والوجه الأول أقوى الوجهين في الردّ على ماقاله الكوفيون.

 فـ (المقيمـين) في محـلّ خفضٍ عطفـا على الكـاف في (إليـكَ)، وتقـدير ذلك: (يُؤمنون بمـا أُنزل إليك وإلى المقيمين الصالة)، وردّ البصريون على هذا من وجهين:

الأول: أنّ (المقيمين) ليس في موضع جرّ، بل هو في موضع نصبٍ على المدح، والتقدير : أعني المقيمين، أو أمدح المقيمين.

الثـاني: أنه يمكن أن يكـونَ (المقيمـين) في موضعِ جرّ بـالعطف على (مـا)، فكأنـه قـال: (يُوُمنون بما أُنزل إليك وبالمقيمين).
 حيث عطفَ (المسجد الحرام) على الماء من (به)، وردّ البصريون بأن ذا لايُسلم به، بل هو عطـنٌ على (سـبيلِ الله) والتقـدير : (وصـدّ عـن سـبيل الله وعـن المسـجد الحـرام)، وذلـك لأنّ

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء ، آية رقم ITV I I }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء ، آية رقم r }  \tag{Y}\\
& \text { سورة البقرة ، آية رقم MIV } \tag{}
\end{align*}
$$

(الصدّ) أكثرُ وأولى في الكالام أن يكون عاملا في جارّ (المسجد) من لفظ (الكفر)؛ لأنّ كثيرا ما تقول: (صددتُه عن المسجد)، بخلافِ قولك: (كفرتُ بالمسجد). واحتج الكوفيون بالشعر أيضاً، فمن ذلك قول الشاعر :

فاليومَ قرّبتَ فَجونا وتشتِمنُا فالأيام: خغضٌ بالعطف على الكاف في (بكَ)، والتقديرُ: (بكَ وبالأيام). وردّ البصريون على استشهادهم بالبيت بمثل ماردّوا به على آية النساء، وذلك أنّ (الأيـام)
هنا بحرورةٌ على القسم لا على (بك). (T)

ولم يرض ابن مالك ما احتج به البصريون مـا ساقه العكبري وغيره، فقد ردّه وضعفه.
فأما الحجة الأولى التي احتجوا بها، وهي: أنّ ضميرَ المرّ شبيه بالتنوين ومعاقبٌ له، فلا يُعطف عليه كما لايعطف على التنوين.

وقد رد ذلك: بأنّ شَبَه ضميرِ الجُر بالتنوين لو مُنع من العطف عليه لمنع من توكيده أيضا
والإبدال منه؛ لأنّ التنوين لايؤكد ولايبدل منه.

أمـا حجتهـم الثانيـة وهـي أنّ المعطوفَ والمعطوف عليـه صـالحـان لأن يمـلّ أحــُهما محـلّ الآخر، وضمير الجحر ليس بصالِ لأن يمـلّ محلّ مـايعطف عليه، فلذلك امتنع العطفُ إلا مع إعادة الجلارّ.

وقد رد هذا ابنُ مالك بأنه: لو كان حلولُ كلّ واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في صـحة العطف لما جـاز أن تقول بـالعطف: (ربّ رجـلٍ وأخيـه)، ولا: (كـلّ شـاةٍ وسـخلتِها بدرهم)، فكما أنه لم يمتنع العطف في هذه الأمثال، فإنه لايمتنع أيضاً في نو : مررتُ بكَ وزيلٍ،
 ص ص انظر : الإنصافصع ص\&Va.rv.rv

يظهر لي في هذه المسألة قولُ أبي عليّ الفارسي بأنّ العطفَ على هذه الصورة ضعيفٌ في القيـاس قليلٌ في الاستعمال، وتركُ الأخـذِ بـه أحسنُ من أخـذه، ولم يبيء في السّماع إلا نـادرا قليلا، وينبغي أن يخرج للنادر ولا يقاس عليه، واله أعلم.

## الخلاف في إعراب "قتال" في قوله تعالى

(1) (يَنْألونَكَ عنِ الشّهرِ الحرامِ، قتالٍ فيه )

 القتالِ فيه.

 - دراسةُ المسألة:

هنا ذكر العكبري الملالافَ بين الفريقين من خلال إعراب آيةٍ، وذلك عند إيراده لمسألةِ بدل الاشتمال.
وقد أورد رأيَ الكسائي فيه، وهو رأيٌٌ للفراء أيضا، ولمُ يُشرٌ بأنه مذهبُ الكوفيين، ثم بعدُ ضهّف رأي الكسائي وردّه.
والبصريون يعربون (قتالٍ فيـه) بـدل اشتمال، أمّا الكوفيون فيعربونه على التكرير، وهو مصطلح للكـوفيين يقابل البـدل عـند البصريين، ومعـنى التكرير عنـدهم أي: على نيـة تَكـرار العامل .

وهناك قولٌ ثالـث في إعرابـا بأهـا بحرورةٌ على ابلِوار، أي بجـاورة (قتالٍ فيه) لـ (الشـهر

 وی/r . MIV سورة البقرة ، آية رقم
. الصو(

(الحرام) الذي قبلها، وهذا قول أبي عبيدة.
ونقل ابنُ مالكٍ أنّ الكوفيين لايجيزون إبدالَ النكرة من المعرفة إلاّ أن يكونَ لفظُ البـدل
كلفظ المبدل منه، والبصريّون يردّونه.(Y)

وأيّا مـا كان الخـلاف بينهمـا إلا أنّ المسألة هـذه ليسـت داخلةً تحـت مسألة إعرابِ الآيـة المختلفِ فيها هنا؛ إذ إنّ لفظَ البدل ليس من لفظِ المبدلِ منه في هذه الآية. - الترجيحُ: وبعـد قراءة المسـألة وأعاريب الفريقين والخـلاف بينهمـا، تبيّن أنّ الفريقين غير غختلفين في إعراجها، بل متفقان، لاكما قال به العكبري، وتوهم فيه بعضُ من النحاة.

إذ إنّ إعرابَ الكســئي لـا بأهـا بحـرورةٌ على التكريـر الـذي يُقابـل مصطلح البـدل عنــد البصريين، يـدلّ على أنّ مـذهبهما واحـد هنـا، فـ (التكرير) من المصطلحات الكوفيـة المعروفة، وهو مصطلح اتخذه الكسائي كمـا سبق، وهو عند الفراء بمعنى البـل في أحـد إطلاقاته، وهو كثير عنده.

والقول بعدم الفرق بين المذهبين قول أبي حيان والسمين الحلبي.(\&)
ويبـدو أن مـا أدخـل الوهمَ عنـد بعض النحـاة مـن بيجعل بـين الفريقين خحاففا فيهـا، قولُ الفراء بأها على " نيّة (عن) مضمرة " فتوهموا أنه قال على حذف (عن)، وكذلك إيراده لقراءة من قرأ (عن قتال فيه) (م) أوهم أيضاً أهنا على حذفِ (عن) هع بقاءٍ عملِ الجِرّ.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : البحر الميط : }
\end{align*}
$$


للنحاس 9/1• 1.

والذي يدفع هذا تصريح الكسائي بأنه على الخفضِ بالتكرير .

بأنه لو قيل: (ولقد صدَق إبليسُ ظنُّه) برفِع إبليس والظنّ، لكان صحيحاً على التكرير. .(ث) فإذًا ليس بين الفريقين خلاف، والله أعلم.


## ( ${ }^{\text {( }}$ ( نداءُ النكرةِ المقصودة )

قال أبو البقاء: " واختلفوا في النكرة المقصودة، كقولك: يارجلُ أقبل.
فمذهب البصريين أنه لايجوزُ حذفُ (يا) هنا.

وقال الكوفيون: يجوز.
واحتجّ الأولون بأنّ الأصـلَ في قولك: يارجلُ، يأيّها الرجلُ، ليكونَ معرفةً بـأداةِ التعريف
الخالصة، ولما تعذرَ ابحمُع بين (يا) والألفِ واللام، لتعذرِ اجتماع تعريفين أو معرفتين متواليتين جـاءووا بـ (أيّ) فـدخلت عليهـا (يا) فصـارت وُصلةً إلى نـداء مافيه الألفُ والـلام، فإذا قـالوا: يارجلُ، فقد حذفوا (أيّها)، والألفُ والل(ام، فلو حذفوا مع ذلك (يا) لكان ذلك إجحافا، ولم يبقَ على التخصيص دليلٌ محكم.

واحتجّ الآخرون بأنه لما جاز في العَلم لكونه مُخاطبا خخصوصا جاز في النكرة المختصّة.

جــــاريَّ لاتَســتنـكري عَــنـيري (Y)
أي: ياجارية.

والجحواب: أمّا العَلَم فجـاز حـذفُ (يا) معـه لكثرةٍ استعماله وشهرته، وأنه لم يُحـذف معـه شيءٌ، بخلافِ النكرة.






أما البيتُ فمحموولٌ على الشّذوذ، فاليُجعل أصال " (1) - دراسةُ المسألة:

 والكوفيون احتحِّوا بالسّماع، وأشذّه البصريون.

والبصريون فِ مسألة الـذف يرون منحّ حذف حرف النداء، إلا فِّ مسائلّ قليلة، كالعَلَم،
والمنادى المضاف، والحذفُ سائعٌ فيهما؛ لأجل أنّ المثنى معلوٌٌ بدليل المال.
وتأكيداً لما قاله العكبري فُ مسألة الخلاف، فالبصريون يرون أنّ حرف النداء في اسمـ
 هنالك شيٌ منه.

ويزاد على ذلك، فإنه لو حُذفَّ حرفُ النداء لالتبس المنادى النكرةُ بالخبر الذي بعده،

 وأيضا فإنه م مُسمع حذفُ حرف النداء فيُ النكرة المقصودة.

أمتا الكوثيتون فيرون أنه قد سمع هـا كثيرا، وأتوا بشواهد لـ، مثل قوله تعالى فيُ قراءة


$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الإيضاح Y/ 「 }  \tag{1}\\
& \text {. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المؤمنون ، آية رقم : } \tag{Y}
\end{align*}
$$




$$
\begin{gathered}
\text { وقنوق (1)،وأصبحِ ليلُ. (Y) }
\end{gathered}
$$

يقولـون نـوّرْ صُـبحُ، والليــلُ عَــاتُ (ّ) وحتـى يبيـتَ القـومُ في الصّـيف ليلـة وغيرها، وكلّها قد جاءت بحذف حرف النداء.

وردّ المـبردُ والبصريون شـواهد الأمثـالَ الـتي استشـهـد بــا الكوفيون بأنـه يُستتجازُ فيهـا مـا
يُستجاز في الشّعر لكثرة الاستعمال هلا. (\&)

أما قراءة:
أمّا قولُ الشّّاعر:
جـــــاريَ لاتســــتنكري عَـــــنـيري






انظر : إعراب القراءات الشواذ 〒/ Y . .

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : المتتضب \& \& } \\
& \text { سورة المؤمنون ، آية رقم } 7 \text { ب . } \tag{0}
\end{align*}
$$

الضرورة، وبعضهم يمملُه على الشذوذ، وقيل بأنه ضرورةٌ إذا وقع نثراً، وشذوذٌ إذا وقع شعرا.(1) وردّ بعضُ النحـاة ماذهـب إليه البصريون، وقـال بـأنّ حـذف حـرف النـداء قـد أجـازه
بعضهم، واستشهدوا له، كما سبق ذكره.

وردّ مقالتهم بأهنا عوضٌ فلاتحذف، حيثُ لوكان كما قالوا لما حُذف الحرفُ في المنادى العَلَم والمضاف، فلايقال: عبدالله، ويُراد: ياعبداله، لأنّ (يا) عوضٌ عن الفعل (أنادي) .

وردّ الالتباس بالخبر، بأنه غير واقع كثيرا، وبعض الكالام فيه جواب يمنع من الالتباس.

- الترجيحُ:

الراجح عندي في المسألة هو ماذهب إليه البصريون، ويعضُده القياسُ والسماع، حيث قد دخل اللفظَ حذفُ كثيرٌّ، وهو إجحافٌ في بِنية الكلمة لاتحتمله، وما سُمع من الشواهد فقليلٌ يُيُمل على الضرورة.
انظر : ماييوز للشاعر في الضرورة للقزاز ص\^9.

## (1) (لحاق علامةِ الندبةِ الصفة )

قال أبو البقاء: " لايجوزُ أن تلحقَ علامة الندبةِ الصفةُ، نوٌُ : (وازيلُ الظَّريفاه).
ووجهُ المذهبِ الأوَل من وجهين:

أحـدهما: أنَّ الصفةَ غـيرُ مندوبةٍ ولا لازمـةٍ للمنـدوب، فلـم تلحقهـا علامـةُ الندبـة بخـالوِ
المضاف إليه، لأنه من تتمةِ المضاف.

والثاني: أنّ الصفةً اسمٌ معربٌ مفرد، فلا تلحقُها علامةُُ الندبة كالنكرة، وعلَّةُ ذلك ألاَّ
واحتجَّ الآخرون من وجهين:
 (r) (الشَّاميَّتيناه)

والثاني : أنَّ الصفةَ في بعض المواضع تلزمُ كصفةٍ (أي) في بابِ النداء، وصفةِ (مَن) و (ما)
النكرتين، فجرى بَرىى المضاف إليه، ولأهنا توضّح كما يُوضّح " (٪) (٪)





اللباب

## - دراسةُ المسألة:

استوفن العكبري المسألة في ذكرِ مـذاهب الفريقين وحجحهمّ، وذكر للبصريين حجتين وللكوفيين مثلها، ومل يمب عن شيءٍ من قولِ الكوفيين على غير عادته.

ولابن الخباز قولٌ آخر في المسألة، وذلك بأنه يتقصر بيواز لحاق علامة الندبة الصفة إذا
كانت ابنا بين علمين، نوو : وازيدُ بنَ عمراه.
أمّا العكـبري فقـد ذكر احتجاجـاتِ الفـريقين وشواهدهم، ومُـا لم يورده مـن المسأللة ردُ
البصريين على الكوفيين:

حيث رد البصريون قول الكوفيين بتشبيه الصفة والموصوف بالإضافة بعدم التسليم؛ وذلك لأنّ المضاف لايتمّ بدون ذكر المضاف إليه بخلاف الموصوف مع صغته، ودليلُه أنك لو قلـَّ (غلام) في كلمة: (غلام زيد)، وأهملت (زيد) منها لما كان سائغا، أمَّا لو قلتَ (زيد) في كلمة (هذا زيد الظريف) لتَّمَّ الكلام، فإن شئتَّ قلت، وإن شئتَّ تركت.

وردّوا ماحكوه من قول العرب: (واجُمحُمتيَّ الشَّاميَّيناه) بأنه شاذ لايقاس عليه. (r)
وقال الأنباري : بأنه يُتمل أن يكون هذا الإلحاق مـن قياس يونس، ثم حكم بشذوذه
كما شذّ قولمم: (وامن حفر بئر زمزماه). (ّ

وقال ابن عصفور: إنه ليس بشيء؛ لأغم يلحقوغا بما ليس منادى ولا مندوب، كقولمم:
(قام زيداه)، والمراد: (قام زيد) ، وكما قيل أيضاً: (ألا ياعمروُ عمراء) .
فلذا سقط ما احتجوا به. (\&)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : التصريح (Y\&N/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ( انظر : الإنصاف ص9. }
\end{align*}
$$

 والموصوف بالمضاف والمضاف إليه من حيث أهنما كالشيء الواحد، والبصريون لايقولون به، والذي يظهر لي أنّ الصفة والموصوف ليسا كالشيء الواحد، أما ما استشهلد به الكوفيون فهي نادرةٌ لايقاس عليها، واللّ أعلم
(1) (

قـال أبـو البقـاء: " فأمّا (شتّان) فـاختلف النححويـون فيهـا، فقـال الفرّاء: هـي معربـةٌ تثنيـةُ
شَتّ، وكَسَر نوغها، وجعلها مرفوعةً بالابتداء، وما بعدها الخبر.

وقال البصريون: هي اسمٌ مفردٌ ناب عن افترق وبُعَد، والدليل على هـا القول أن العفوظ عن العرب فتحُ نوهِها، ولو كانت تثنيةً لَلَزمِ كسُرها، ومـا ذكره الفرّاء لايكادُ يعرف، ويـدلّ على ضعفِ قوله أها لو كانت مبتدأة بلاز أن تقعَ خبرا، بل كان الأولى ذلك؛ لأهـا نكرة ومابعـدها معرفـة، ولم تُستعمل مُؤخرة، وإذا ثبـتَ ذلك كـان مابعلدها فـاعلاً ولزَمَ فيـه أن يكونـا اثنـين؛ لأنّ

شتّ وافترق لايكون في واحدٍ أبدا " (؟)

- دراسةٌ المسألة:

بـدأ العكبري المسـألة برأي الفرّاء على غـير عادته، ثم ثنّى بتـول البصريين، وذكر حجّتهـم
وفصّل فيها، ورد مذهب الفراء وضعفه، ولم يكن ذكر للفرّاء إلا مذهبه فيها.

والعكبري قد خالف غيره حيث نسب للفراء قوله بأن (شتّان) تثنية شـتّ، وإنما الصحيح والمنقول عنه أنه حكاها بكسر النون، وأخها لغةٌ من اللغات.

ورأيٌ أكثر البصريين مشهور في أن (شتان) اسمُ فعلٍ مغتوح النون دائما.

فالخليل وسيبويه يبَعلان نوها زائدة كنون سُبححانَ، ولكن ليسـت نون تثنية، وههي مغتوحة دومـاً كفتححـة هيهـاتَ، أمـا أبـوعلي الفارسي فتـد وافقهـم في لزومهـا للفـتح، وخــالفهم في أهــا


 شرح الإيضاح VNI//.VI/

ليست بزائدة (1)
وبعض البصريين كالسّجستاين والزّجـاج جعـلا (شَتّانَ) مصـرا وقعَ موقع الفعل، وحكـم الزجـاجُ بأهـا إنــا بُنيـت على الفـتح لأهـا مصــرٌ لانظير لـه جـاء على زنـة (فَعْـلان) فخـالف أخواتِه، وليس أيضا فعلُها منطوقا مستعملا كبقية المصادر، ووافقه المرزوقي.

وقد عزا العكبري هذا القول إلى المازني، ولم أر أحدا من العلماء ذكر هذا، ونسبه إليه.
وناقلُ رأي الفراء هـو ثعلب في سِفْره الفصيح، ثم جـاء الشّراح من بعده فأخـذوا في رأيه
وفصلوا فيه، فبعضهم علل وخرّج له، وبعضهـم ضعفه وردّه. (\&)
ولم نقـف على رأي الفراء في أيّ مـن كتبه، ولم ينتـل عنـه مـن العلمـاء إلا ثعلـب، غـيرَ أن البغـدادي قـد عزا قول الفراء لكتابه معاني القرآن، وقال إنه حكى كسرَ النون فيـه، ولكنـا لم (o). ${ }^{(0)}$.

وزعـم الفارسي والرضـيّ بــأن (شـتان) تثنيــة شـتّ هـو قـولٌ للأصـمعي، وأهــا خـبر لمـا (7) بعلها

وقـد رأينـا أبـا البركات الأنباري وافق الفراء في بتحويزه لكسر النون، لكنـه جعل الجواز في حالة، ومنعها في حالة أخرى، فقد وافقه في قولك: شتانَ ما أخوك وأبوك، حيث أجاز الكسر هنا، وزاد على الفراء بأن جعلها ثنية شتّ، ومنعه في قولك: شتانَ مابينَ أخيك وأبيك، وذلك

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الكتاب r/rar، المسائل المثنورة ص\&. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.V气)// انظر : شرح الإيضاح (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الرضي r/r •1. } \tag{7}
\end{align*}
$$

(1). لأجل أها رفعت اسمًا واحدا

والصاغاني قد صحّح رواية الكسر كالفراء، وجعلها لغةً في فتحها.
وقد خالف العكبري شرّاح الفصيح في جزمهه برأي الفراء في (شَتان) وأهنا تثنية (شتّ)، بينمـا غيره فسر رأي الفـراء بتثنيـة (شَتـان) بأنه جـاء نتيجـة لكسر نوغِها، فلم يقطعوا كقطع
العكبري بأنّ الفراء قال بككم التنتية فيها.

فابنُ دُرُستويه فسّر حكاية الفراء بكسر النون، لأنه ظنّ أهـا مثنى (شتّ)، ثم بعـُ ردّ حكايته
بالكسر، وأخها لم تسمع إلا مغتوحة، والكسر لايقولُ به عربي.
وأبوسهل المروي أيضا فسّر قول الفراء بأن الكسر فيه لأنه أصلٌّ لالتقاء الساكنين، ويكـن
أن يكون جعلها تثنية (شت) .
بينما ابنُ خالويه ردّه قطعًا من غير تأويل، فلم يقبله لا سماعًا ولاقياسًا، وأنّ الفراء لم يكن يقول بالكسر، وإن كـان قـد رواه مـن عـريّّ فالخطأ مـن الـراوي العريّ، وردّ أن يكـون الكسر
مقيساً على كلمة، فالقياسُ عليه خطأ. (غ)

وقد ردّ الرضي قول الزجاج بأها مصدر لانظير لما، بأن ذلك باطل، لأن (ليّان) مصدرٌ
مثله فحيئذٍ سقط عدم النظير . (0)
وعلى هذا فقد أجمعوا - غير الفراء والأصمعيّ وأبي البركات الأنباري والصاغاني- على خطأ رواية الكسر، وأنها لم تسمع، وأن الصواب بالفتح وقفاً على البناء، وإن كان بعضهـم قد تأول للفراء قوله من غير تصويب له.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الزاهر (Y) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر : إسفار الفصيح (Y) } \\
& \text { ( ) انظر : المزهر } \\
& \text { (0) انظر : شرح الرضي }
\end{aligned}
$$



 يكون مقيسا كما قال ابنُ خالويه، واللّ أعلم.
(1) (وَيْ )

قال أبو البقاء: " قوله تعالى: (ويْ حَأنَّ الهّ) (ويْ): عند البصريين منفصلةٌ عن الكاف،


كذا وكذا؛ ولذلك فُتحت الممزة من (أن).

لوجهين:
أحدهما: أنّ ممنى الخطاب بعيد.
(T) " والثاني: أن تقديرَ (ويْ) اعلم لانظير له، وهو غيرُ سائغٍ في كل موضع - دراسةُ المسألة:

أعرب العكبري (ويْ) إعراب البصريين، ثم ذكر رأي الفراء وضغغه، ورده من وجهين، وفي
موضع آخر جعله مذهب الكوفيين.
والنحاة اختلفوا في هذه المسألة وتكلموا فيها، وأكثر كامهمم كان إعرابا لآية القَّصَص.
فالبصريون قالوا بأنّ (ويْ) هي كلمةٌ لوحدها منغصلة، وليس شيءٌ منها عذوفا، ويٌ قوله




 خزانة الأدب التبيان
 حرف تنبيـه، والكاف في (كأنّه لايُغلح الكافرون) حرف خطـاب وقيل للتشببيه، وهو تابعٌ لـ لأنـه، وهـي ومابعـدها جملـة منفصـلةٌ عنها، والتقـدير : " أعجـب لأنـه لايفلـح الكـافرون" فلمـا (「) سقط الجلار في (لأنه) وصل الفعل، فنصَبَ

فإذًا، (ويْ) معناهـا الحَجـب والتندّم، فكأفهم تندّمّموا على ماسَلَف، فقـالوا (ويْ)، والعربيّ إذا تنـدّم وأسِفـَ على شيء، قالهـا، ويوقف عليهـا؛ لأن المعتنى منفصـلٌ عـن مابعـدها، فحسُن الوقف هما، وهذا المذهب قال به الخليل ويونس وسيبويه.(٪)

أمّـا الكُوفيـون فتــالوا إنّ (ويْ) أصـلها (ويْــكَ) وهـي محذوفـةٌ مـن (ويلــكَ)، كمــا قـال الكسـائي، فـ (ويكَ) كلمـة واحـدة برأسهـا، والكاف ضـمير بحرور، واللامُ حُـذفت منهـا تخفيفـا
 ( ويلك أ لم ترَ أنه ) كما عند أبي زيدٍ، فمعناهـا عندهم للتقرير، ويُوقف على (ويْكَ) ثم يُوصل بعدها كما كان يفعل يعقوب، وهذا قول أبي عمرو بن العلاء. ${ }^{\text {(0) }}$

أما الفراء فيراها بسيطة من (ويْكأنّ) والتقدير (أما ترى إلى صنع الله)، وهي أيضا للتقرير عنده، فهو لم يرهـا كمـا رآهـا البصريون من أهـا مركبة من (ويْ) و (كأنّ)، ولم يرهـا أيضًا كمـا نقله عن بعض النحويين، وهو أبو عمرو بن العلاء من أهنا مركبة من (ويكَ) و (أنه) ومعناهـا: (7) ويلك اعلم أنه

وقـال الأخفـش إنّ أصـل (ويْ) (ويْكَ) كمـا قـال الكوفيون، وتقـدير الآيـة عنـده كتقـدير

$$
\begin{align*}
& \text {. IIV سورة المؤمنون ، آية رقم } \tag{1}
\end{align*}
$$

سورة المؤمنون ، آية رقم

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : معاني الفراء : } \tag{0}
\end{align*}
$$

الخليـل وسيبويه: " أعجـبُ لأنّ الله يبسط الرزق" إلا أنّ الخليـل وسيبويه لايعـّان الكـاف مـن
(1) (وي) تبعا لها

وقـال بعـض النحــاة: إنّ (ويْخَأنـه) كلمـةٌ واحـدة بـمـلتهـا، وكانـت كــلك؛ لـئلا يُفصـلَ الكلاوُ بعضه من بعض.

ونقل ابن قتيبة بأن بعضهم جعل معنى (ويْكأنّ) أي رمةً لك، على لغة ممير.
واحتتج البصـريون على أن (ويكأنـه) ليسـت كلمـة، بـل منفصـلة مـن كلمتـين: (ويْ) و (كأنّه) بأنه قد تخففُ في بعض الكالام، ومنه قولُ الشاعر:

فهـذا دل على أن (كأن) هي التي للتشببيه، وليس كلمـة واحـدة مـع (وي)، ومعلـومٌ أن
(كأنّ) قد تخفف في الكالام.(0)
واحتجّ الكوفيون على أنّ (ويْ) أصلها (ويْكَ) بقول عنترة:
قيـلُ الفـوارسِ، ويــكَ، عنـترَ أقــدمٍ (7)
ولقــد شـفى نفسـي وأبـرأَ سُـقمَها

واحتج الفراء على معنى (ويكأنه) بيكايته أنّ شيخًا من أهـل البصرة، سمعَ أعرابيةً قالت
 انظر : المتسب 107/r انظر : تأويل مشكل القرآن ص\& \& \&.


انظر : الغتسب 100/r.



لزوجها: أين ابُُك ويلَكَ؟ فقال لما: ويكأنه وراء البيت، قال معناه: " أما ترينه وراء البيت؟
فدل على أن معنى (ويكأنه) (أما ترى) ونخوها. (!)

ومُا احتجوا به على أنّ أصلَها (ويْكَ) أنه قد وقفَ عليهـا بعضُ القراء، كمـا وقفَ عليها

ويصحّ أن يُتـال إن تخريجات النححاة إنـا جـاءت نتيجةً لأقوال المفسّرين، فمـذهب الفراء اعتمد على مارُوي عن المفسرين كقتادة في قوله: إنّ (ويكأنه) معناه: (أولا يعلم).
(Y) أما مذهب البصريين فاعتمد على قول ابن عباس بأن (وي) صلة في الكامام

وعند البصريين تكتب (ويْ) منفصلة عن (كأنّه)، أما الكوفيون فيكتبوغها متصلةً هكذا
(ويكأنه)، وحكى ذلك الفراء ولم ينكره، إلا أن الأصل عنده أن تكتب منفصلة، وأجاز
اتصالها؛ لأجل كثرة استعمالها، حيث وصلت بما ليس منهـا، كمـا وُصلت (يابْنَؤُمَّم) كتابةً لكثرة استعمالها.

وردّ الزجاج والنحاس وابن جني قول الكسائي بأن (ويكَ) أصلها (ويلكَ) واللامُ حذفت منها، بأن الخطاب لم يكن موجها لأحـد، فلم يخاطبوا أحـدا حتى يقولوا لـه (ويلك) وحـذف اللام منها غيرُ صواب، ويحتاج إلى خبر نبيّ كي يقبل. (\&)

وردّ الزجـاج والنحـاس والأعلم احتجـاج الكوفيين في (ويْكأنـه) أصلها (ويلكَّ، اعلـمْ أنّه) وقـال لو كـان ذلك صـحيحاً لصـحّ أن يُقـال: (ويلـكَ أنّ زيـداً قائم)، بفتح همزتـا، وهـنا غـيرُ

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) انظر : تأويل مشكل إعراب القرآن ص\& (Y) } \\
& \text { ( انظر : معاني الفراء (Y) } \tag{६}
\end{align*}
$$

صواب، وإنما هو بالكسر.(1)

ورد الفراء تقدير من قدر (ويكأنه) معنى (ويلك أعلم أنه) بأنه باطل، فـلا تكون (أن)
منصوبة بفعل محذوف؛ حيث إن العرب لم تعمل الظن والعلم مضمرا في (أنّ). (ب)

- الترجيحُ:

عند ذكر الرّابح والمرجح فُ المسألة، ينبغي أن يُنصل فُ المسألة بين حكمها بجردةً: (ويك)، وحكمها مركبة ك (ويكأنه)، فإن عرفنا ذلك عرفنا كيف نهكم عليهما.

فالصححيح في (ويـك) أخها مركبـة مـن (ويْ) وكـاف الخطاب، وليس كقـول الكوفيون إفـا كلمـة واحـدة، وأن أصـلها (ويلـك)، فهـي في كـل كـلام (وي) بحـردةٌ أصـلاً، بمعـى (أعجـب) والكاف إنـا لصـت فيهـا في بعض الكـالام؛ لأنـه كثـيراً مـايُقرن معهـا (كأنـه)، وأمـا (كأنـه) فليست للتشبيه وإنا هي لليقين والإثبات، والسياق يدل على ذلك، والله أعلم.

## (1) (أصلية النّون الخخيفة والثقيلة )

وقال أبو البقاء: " النونُ الخفيفة أصل، كما أنّ الثقيلة أحل.

وحجة القولِ الأول: أنّ الثقيلة أشدُّ توكيدا من الخفيفة، وأصلُ التوكيد سابقٌ على زيادته. والسّابق أصلُ للمسبوق. وتخفيفها من الأخرى يدلّ على أنّ الثقيلة أصلٌٌ فهي بأن تكون فرعاً على الخفيفة أولى من العكس، ولأن التخفيفَ تصرّفٌ والحروف تبعد عنه " (٪). - دراسة المسألة:

ذكر الأكبري مـذهبي الفريقين، ثم ذكر حجّة البصريين وردّهم على المذهب المخالف، تاركاً حجة الكوفيين.

والمذهب الأول هو مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين.
والثاني هو الذي عليه أكثر الكوفيين، وقال بعض النحاة بأنّ المفيفة هي أصلٌ للثقيلة.(8) وقد ذكر العُكبري ثلاث حجتٍ للبصريين، وهي أنّ أصليّة التوكيد سابقةٌ على الزيادة، وأنّ اعتماد تّنيفها من الثقيلة يدلّ على أصليّة الخفيفة، وأنّ فيّ التخفيف تصرُّفا.
ومن حجج البصريين التي لم يذكرها العكبري:

$$
\begin{align*}
& \text { اللباب }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الأشموني r/1•1.1 } \tag{}
\end{align*}
$$

أنّ النون الخفيفة والثقيلة وإن كانتا مشتركتين في التأكيد إلا أهما متغايرتان في الحقيقة.
فالخفيفة بمنزلة تأكيده مرتين، والثقيلة بمنزلة تأكيده ثلاثا.(1)

وأنّ النون المخغّفـة لـا أحكام ليست في النون الثقيلة، فيتغيّر حكمهـا باختلاف مبناهـا، فتُقلبُ ألفـاً حـين الوقف، وتسقُطُ إذا دخلـتْ عليهـا ألـفُ وصـلٍ، وهـذا بخـلاف أحكام النّون الثقيلة.

 ولَيكونا ) هو بالألف لاغير. وقول الشاعر:



فقـال (يَعْلمـا) ، ولايصحّ قلُُهـا نونًا لأنّ عجُز البيـت (مُعمّمـا) بالألف، وإذا قُلبتْ نوناً (7) هُنا كان في البيت إكفاء، وهو عيبٌ في الشّع انظر : الإنصاف ص

$$
\begin{align*}
& \text { سورة العلق ، آية رقم : } 10 \text {. } \\
& \text { سورة يوسف ، آية رقم : MY. }
\end{align*}
$$

بيتان من مشطور الرجز، غختلف في نسبتهما، فقيل هما للمساور العبسي وقيل للعجاج وقيل لأبي حيان الفقعسي



الإكفاء: هو أن لايلزم الشاعر باتفاق أبيات القصيدة في حرف الروي، وذلك بأن يأتي بكرفين متقاربين، انظر: القوافي للأخغش صم، قواعد الشعر ص ع 7، ماييوز للشاعر في الضرورة للقيرواين ص7 1 . .

فلما كان هناك تغيّر في النون الخفيفة حالَ الوقف دلّ على أها ليست مخففةً من الثقيلة، ودلّ أيضاً على أنّ النون الخفيفة تُحذف في الوقف إن كان ماقبلها مضموماً أو مكسوراً، مثل: (هل تَضربِنْ زيداً، وهل تضربِنْ عَمراً) فإذا وقفتَ قُلتَ:(هـل تضربِبْنْ زيدا) مثلها، إلا أنكَ قد

حذفتَ نونَ الرفع حالَ التوكيد، فلمّا وقفتَ عليها حذفتَ نونَ التوكيد ورددتَ نونَ الرّفع. (1) واحتجّ الكوفيون بأنّ المخففةَ إنما هي فرعٌ عن الثقيلة، لأغها ختصرة من الثقيلة، فالخفيفـة داخلـة في الثقيلـة، جـزء وبعضٌ منهـا، ولأن التوكيـد أيضـاً بالثقيلـة أبلغ، فـدل على أن الثقيلـة أصل، والمخففـة فرع، كمـا أنّ (إنْ ولكنْ) فرعٌ عن الثقيلة في (إنّ ولكنّ)، فقيـاس نون التوكيد بنون (إن ولكن) سائغ.

واحتجوا أيضا بأنه - ولو كان للنون المخففة أحكامٌ تخصّها عن الثقيلة - فإنه قد يختصّ الفـرع بمـا لـيس للأصـل، مثـل: (أنّ) المفتوحـة فهي فـرعٌ عـن المكسـورة وتختصّ بأحكـام عـن (艹). المكسورة التي هي أصل

وردّ علـيهم البصـريون بأنـه لـو كانـت مخففـةً مـن الثقيلـة لكانـت بمنزلـة نـونِ (لكـنْ وأنْ) المخغّفتــن مـن (لكـنّ) و(أنّ) وليسـت كـنلك، لأن حكمَهـا في الوقـف يخـالفُ حكــَّ نـون التوكيـد، فــالنونُ المخنّفـة تُحـنف في الوقـف، ونـون (لكـنْ وأنْ ) لاتحـنف، والنـون المخفّفـة في الفعل إذا دخلت على ألفِ وصلٍ سقَطت، ونونُ (لكن وأن) لاتسقط. (\&)

 الزيادة، ؤنّّ حْفيفَ النون من الثقيلة يدلّ على أنّ المنّة هي الأصل فيه، وليس الثقل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الإنصاف ص (Y) }
\end{aligned}
$$

ومــا يـدلّ أيضـا أنّ الخفيفـة بسـيطةٌ، والثقيلـة مركبـة، فالبسـيط فـرٌٌ عـن المركـب، وحينئـذٍ فالخفيفة أحقّ بالأصالة والثقيلة أحقّ بالفرعية. وهو ما أشار له الككبري بقوله: "فهي أن تكون فرعًا عن الثقيلة أولى من العكس" ، وهذا قولٌ مرجّحٌ عندي، والله أعلم.

# (1) (دخولُ نون التوكيد الخفيفة على المثنى ونونِ النسوة ) 

 وقال يونس الكوفيون: يجوز .

وحجة الأؤَلين: من وجهين أحدهما أن السمأَ لا يشهد به، والقياس على الثقيلة متعذِّرِ
 فيهما وتاثلّ المكمين.

والثاني: أنه يلزم من ذلك البمع بين ساكنين والثاني غير مُدغمب، وذلك لايكوز، ولا يكوز
 بعدها.

واحتج الآخرون بأغنا نون توكيد فلحقت ما تلحقه الثقيلة، واعتزضوا على ما ذكرنا من
و. وه:
أحدهـا: أن الألف فيها مدٌّ يشبه الحركةَ فيجوز وقوع الساكن بعدها.
والثاني: أنَّ الممع بين ساكنين قد ورد كذلك: (التقت حلقتا البِطان) (")، وغير ذلك.



 هذا المثل يضرب للشدة إذا بلغت في الأمر متتهاها، والبِطان هو الحزام الذي يُجُعل تحت بطنِ البعير، فإِيا حلقتاه عند المرب وشـدة العدو بييث الراكب لايقدر مـن الخوف أن ينزل فيشده، فقد تناهى في الشر، انظر : الأمثال لابن سلام صץ

والجواب: أنَّا قد بينا الفرَق بين الخفيفة والثقيلة.
وأما مدةُ الألف فلا بتري بحرى الحركة لاستحالة تحرك الألف، ولأهنا لو كانت كالحركة بلحاز أن يليها كل ساكن ، وليس كذلك ، وأما وقوع المدغم بعدها ، نو : (دابَّة) و (أصيْمّ) و (تُمودّ الثوب)، فسبب ذلك أن المدغَمَ حرفٌ متحرك في اللفظ، وإن كان في التقـدير حرفين، ولذلك حسُنَ فيه ولم يكسُن في غير المدغم. وقد دعا توهمُ المِمع بين ساكنين هنا بعضهـم إلى قلبِ الألف هزةً مفتوحة ، فقال: (دأبَّة وشأبَّة)، وأما حَلَقَتا البِطان فشاذٌّ لا يُقاس عليه " (1) - دراسة المسألة:

تحدّث العكبري هنـا عـن دخـول نون التوكيد الخفيفـة على فعـل الاثنـين وجماعـة النسوة، مبتدأ بذكر مذهب البصريين، وثنّى بقول الكوفيين ويونس، ثم احتجّ للبصريين بحجتين، وذكر حجة الكوفيين واعتراضهم على قول البصريين بالمنع باعتراضين، ثم أجاب عنها آخرا. ونُسب المذهب الأول وهو مذهب المنع إلى الخنليل وسيبويه، وهو مذهب جماهير البصرة،

وقد نسب أيضا إلى الكسائيّ.
(أما المذهب الثاني فهو قول يونس والكوفيين، وجماعة من نحاة البصرة. وقد تغرّد العكبري بدليل البصريين الأول، فلم يذكره غيره.

وأما الثاني فأشار إليه إجمالا، ولابدّ من التفصيل فيه، فيقال: بأنه إذا سقطت نونُ التثنية للبنـاء علـى الأمـر (افعــا)، ثُّ دخلتـه بعــُ نـونُ التوكيـد المخففعـة، احتملـه ثالثــة أثـــياء، الأول:حذف الألف، والثاين: كسر نون التوكيد، والثالث: إبقاؤها ساكنة.

فالأول يبطُل؛ لأنه بحذفها يلتبس فعلُ الواحد والاثنين، والثاين يبطل كذلك، لأنه بذلك لايُعلم هـل هي نـونُ توكيـد أو نـونُ إعـراب، والثالـث يبطل؛؛ لأنـه لايبـوز الجمـعُ بـين سـاكنين


$$
\begin{align*}
& \text { انظر : التخمير \&/10/0. } \tag{T}
\end{align*}
$$

ظاهرين غير مدغمين.
أمّـا جماعـة النسـوة، فـإن دخلتـه نـونُ التوكيـد، احتملـه ثلالثــة أمـور، إمـا أن تُبـيّن النـونين
مظهرتين، نونَ النسوة ونون التوكيد، أو تُدغم إحداهما بالأخرى أو تُلحق الألف.
فالأول باطل، لأنه بذلك يجتمع مِثالان، وهو لايبوز، وبطل الثاني لأنّ لامَ الفعلِ ساكنة وكـنلك المـدغَم، فـالتقى سـاكنان، والسـاكنان لايجتمعـان، وبطـل أيضـاً إلحاقهـا الألـف، لأنـه بإلحاقها صارت شبيهةً بغعل الاثنين، ولأنه أيضاً لايخلو إمّا من كسرِ النون، وهذا لايجوز، لأنها تأخذ حكم نونِ الإعراب، أو جعلها ساكنةً مع الألف، وهـا لايجوز أيضا لاجتماع ساكنين، فكان لابدّ من دخول نون التوكيد الثقيلة ومنع المخففة. (1)

ومـا احتجّ بـه الكوفيون مــا لم يـذكره العكـري أنّ السـماعَ قــد ورد بـدخول نـونِ التوكيـد
 ساكنين الألف والنون، فقـد جـاء كثيراً جـاء في كـلام العرب، لأن الألف فيهـا فرطُ مـد، والمدّ
 (عحياي)، (\&) فاجتمع ساكنان، وهما الألف والياء

وقـد نتـل سـيبويه عـن يـونس بجـواز إبـدال النـون همـزة وفتحهـا، فتقـول: (اضـرباء الغـلام
يارجلان)، و (اضربناء الغلام يانسوة)، وحكم عليه سيبويه بأن هذا لم تقله العرب.(م) وقد ردّ البصريون مذهب الكوفيين قولمَ " أنّ النون الخفيفة تلحق مـايلحق الثقيلة " بأنّ بينهما فرقا، فأحكامُ النون الخفيفة في الوقف ووصلها بساكنٍ بعدها مختلف عن الثقيلة، فهي

$$
\begin{align*}
& \text {. } 19 \text { سورة يونس ، آية }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنعام ، آية رقم IT IT . }
\end{align*}
$$




ثابتةٌ في كل حال.
وردّوا على الكـوفيين إبداهمم النـون همزة بأنـه لم تقلـه العرب، والقيـاس هـو حـذفُ النـون لالتقـاء السـاكنين، والألف لالتتـاء مع الساكن الذي حذفت له النون فتقول: اضربَ الغلام،

واضربِنَ الغلام. ${ }^{\text {(1) }}$
وردّوا استدلالهم بقـراءة نـافع، بـأن نافعًا قـد نوى الوقف فحـذف الفتح، أو على إجـراءٍ
الوصلِ بجرى الوقف، وذلك ضرورة، وقد يخّج بأن النونَ فيها للرّفع، وليست للتّوكيد.

والرّاجح في المسـألة بـأنّ كـلّ مسـموع ومعكيّ عـن العرب و ماجـاء مـن بعض القـراءات السبعيّة في بحيء النون الخفيفة في فعل الاثنين وجماعة النسوة، واجتمـاع سـاكنين قليلٌ وروده،
 والله أعلم.

## ${ }^{(1)}$ ( أفعل منك، هل يُصرف ؟

قال أبو البقاء: " يجوز للشاعر أن يَصرف ما لاينصرف للضرورة على الإطلاق. وقال الكوفيون: ليس له ذلك في (أفعل منك).

وحجّة الأولين: أنه اسمٌ معرب نكرة، فجاز للشاعر صرفه كبقية الأسماء التي لاتنصرف.
واحتجّ الآخرون: بـأنّ (منـك) بجري بحرى الألف والـام والإضافة، ولذلك ينوبـان عـن
(من) فكما لا تُون مع الألف واللام والإضافة لا تنون مع (من).

والجواب: أنّ ذلك لايصح، لأنّ (مِن) وإن خُصصت، ولكن بعضَ التخصيص، والاسم
بعد ذلك نكرة، بخلاف الألف واللام والإضافة " (T)

حديث العكبري كان في تقريره لمسأللة جواز صرف (أفعل منك) وعدم صرفه، وخلاف الفريقين وأدلتهما في ذلك.

فالكوفيون يقولون بقول البصريين في أنه لا يجوز صرفه، إلا أنّ البصريين اشترطوا لأجل أن يُصرف أن يكون في ضرورة الشعر .

وقد تبع العكبريٌُ البصريين في جواز صرفها في ضرورة الشعر، وذكر بعض أدلة الغريقين
وأغفل أخرى، وما أغفله من حجج البصريين:

أنّ الأصـل في الأسماء كلهـا الصـرف، فلايعـل عـن أصـل إلا بعلـةٍ عارضـة تنعــه مـن




الصرف، وهي الموانع التسع المعروفة.
واحتجّ الكوفيون بأنه لـا اتصلت " من " بـ (أفعل) التفضيل منعت من صرفه، لأهـا بـه قويَ اتصالها، ولذا بتحدها في المذكر والمؤنث والتثنية والجمع على لفظٍ واحد، نحوُ (زيلّ أفضلُ من عمرو) و (هندٌ أفضل من دعْد) و (الزيدان أفضل من العمرين) وما أشبةَ ذلك. (1) وأجيب عن قول الكوفيين: بأن (من) قويَ اتصالها بـ (أفعل) ومنعته من صرفه، بالبطلان؛ لأنّ اتصالها بأفعلَ ليس له تأثير في منع الصرف، وإنما المؤثر في المنع هو وزن الفعل والوصف، ومُا يدلّ على هذا قولم: (زيلٌ خيرٌ مِنك، وشرٌ منك) فلذا صرفوا مع اتصال (من) به. ويُبطل قولَ الكوفيين بأها لاتؤنث ولاتثنى ولابتمع لاتصالها بـ (من) بأن ذلك لأجل أهـا تضمّنت معنى المصدر؛ لأن معنى (زيٌّ أفضل منك) هو (فضلُ زيدٍٍ يزيلُ على فضلك)، ولأهـا (أيضاً تُشبه البعضَ الذي يقع به التذكير والتأنيث والجمع بلفظ واحد. (r)

ويُجاب أيضا عن قول الكوفيين بأن (مِن) تقوم مقام الإضافة، فلايجوز الجممع بين التنوين
والإضافة، بأنه لو كان الأمر كذلك، لوجبَ أن يكون جرا في موضع الجرّ، كحُكم الإضافة.
ولم يكتفِ البصريون ببطلان عـدم صرف (أفعل) عند الكوفيين، بل أبطلوا فهمهـم لعلة
قاعـدة الجمـع بـين التنـوين والإضـافة المتغـقِ عليهـا بأنـه لم يُجُز الجمـع لأفهمـا دليلان مـن أدلّة الاسم، بل لأنه لو اجتمعا لاجتمع ضدّان في كلمةٍ واحدة، وهو التعريفُ في الإضافة والتنكير
في التنوين، واجتماعهما في كلمةٍ واحدة يفسده، لاجتماع الضدّين.

ولأن الإضافةَ أيضا علامةُُ وصل، والتنوين علامةُّ فصل، ولو اجتمعا لاجتمـع ضدّان في كلمةِ واحدة.

ومنزع الخـلاف بين الفريقين عند أكثر العلمـاء الـذين ذكروا المسألة إنـا هو أن الكوفيين

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : الإنصافصر ص90. }
\end{aligned}
$$

منعوا الصرف لأجـل أنّ (مِن) قامـت مقـام الإضافة، والبصريين أجـازوا الصرف لأن المانع هو
(1). الوزن والوصف - الترجيح:

ولأنّ الأصـل في الأسمـاء كلهـا الصـرف، لـزم أن يكـون (أفــل) مصـروفاً في أصـله كبـاقي الأسمـاء، ومنعـه إنــا جـاء لعـارضٍ تحتملـه الضـرورة، والعربي كثـيراً مايركـب الضـرائر، في الشـعر خاصـة، حتى صـار هـنا في لسـانه مألوفاً، وحجـة الكوفيين يبطلهـا السـماع في نـو (زيـٌ خـيرٌ منك) وعللهم في وجوب منعها ضعيفةٌ لاتقوى.

## ( بَمَ يرتفعُ الفعلُ المضارع ؟ ) (1)

قـال أبو البقـاء: " وقوله (T): ( فـالرفيُ فيهـا لوقوعهـا موقعَ الأسمـاء ) يُشــير إلى مـذهب البصريين، وقد خالفهم الكوفيون في ذلك، فقال الفراء: تُرفع؛ لسلامتها من الناصب والمازم. وهذا فاسد لوجهين: أحدُهما: أنه جعلَ العامل عدما عِضا، والثاني: أنه جعل أولَ أحوالِ الفعل النصـبِ والجززه، فلمّا عُدم الناصـبُ والجـازم رُفع، وذا عكس الصواب؛ لأنّ أولَ أحوال الفعل الرفعُ إذْ كان يَستقل بنغسه.

وقال الكسائي: تَرتفع برروف المضارعة، وهذا فاسدٌ لوجهين:
أحدهما: أنّ هذه الحروف صارتٌ من نفس الفعل، وبعضُ الشيءٍ لايَعمل فيه. والثاني: أنّ هذه الحروف موجودةٌ مع الناصب والمازم، وليست بعاملة.

ووجهُ قول البصريين أنّ الاسم هو الأصل، فإذا وقع موقعَه اكتسب بذلك قوةً شابَة بها المبتدأ، فكان عاملُه معنوياً.

والمراد من وقوعه موقعَ الاسم أنكا لو وَضعتَ موضعه اسماً مشتقاً منه لصحّ، وسواء كان
موضعه رفهاً أو نصباً أو جراً.

فإن قيلَ: فقولك: (سوف يقوم زيد)، مرفوع، ولايقومُ اسمُ الفاعل مقامَه.
قيل: ليس كذلك؛ لأنّ (سوف) لمُتُغِّر معنى الاسم الذي هو قائم، بل خصصته بزمهان،
وليس كذلك (لنْ، مُ) فإن قيل: فأنتَّ تقول: كاد زيدٌ يقوم، فترفع ولايقع موقعَه قائم.


 .rvr/r
يعني صاحب الإيضاح أباعلي الفارسي.

قيل: كان الأصل أن يكونَ كذلك، ولكن خُصّ بالفعل، ليدلَ على المقاربة " (1)

- دراسة المسألة:

استوفن العكبري المسألة وجمع أطرافها، فذكر فيها وبقية كتبه التي أورد فيها المسألة ثلاثةَ
مذاهب مع حجج كلِّ فريق، فقد ذكر مذهب البصريين ومذهبي الفراء والكسائي، لكنّا بنده هنا قد سمّى الكوفيين وفرّقهم لمذهبين، مذهبٍ للفراء وآخر للكسائيّ، وفي غير هذا الموضع لم يسمّ الكوفيين، واكتفى بذكرهما.

وقـد أورد العكـبري مـذهب البصريين، ثم ثنّى بـذكر مـذهبِ الفـراء وضـعّفه مـن وجهـين،، وذكر أيضاً مـذهب الكسائي وضعّفه مـن وجهـين أيضا، ثمّ شرح مـذهب البصريين بأنّ الفعل المضـارع ارتفعَ لوقوعـه موقعَ الأسماء، وأجـاب عن بعضِ الاعتراضـات التي أُوردت على مـذهب البصريين.

وقد صنع في شرح المتّبع مثلَ مـا صنعه في شرح الإيضاح بذكرِ مذهبي الفراء والكسائي، وإجابته عنهما، وتضعيفهما، وزاد في اللباب رداً ثالثاً لكليهما.

ويّ هذه المسألة، مسألة رافع الفعل المضارع، فيها سبعة مذاهب، عدّها أبوحيان جميعها:
الأول: مـذهب سـيبويه وجمهـور البصريين أنّ الفعـل مرتفـع بوقوعـه موقـع الاسـم، وهـذا المذهب نقضه ابن مالك ببعض الاعتراضات التي بينت ضعفه.

الثــاني: التجـرّدُ مـن الناصـب والجـازم، وهـو مــذهب الفـراء، ونسـبه بعـضُ النحــاة إلى الأخفش، وبعضهم نسبه إلى الكوفيين عامة كالأنباري والعكبري وغيرهما، وقد اختاره ابنُ مالك وججوّده. (r)

الثالث: التجرد من العوامل اللفظية مطلقـا، وهو مذهب جماعة من البصريين، وعُزي إلى
الفراء والأخفش.
الرابع: أنه مرتفع بالإهمال، وهو قول الأعلم.
الخامس: أنه مرتفع بمضارعة الاسم، وهذا قولُ ثعلب، وزعم ابنُ يعيش أنّ ثعلبا توهّم أن هـذا هو مـذهب سيبويه، ولم يكن كـذلك، بل مذهبـه هـو بإعرابـه بالمضارعة، ورفعه بأنـه وقع

موقعَ الاسم.
السادس: أنه مرتفعٌ بالسبب الذي أوجب له الإعراب؛ لأنّ الرفعَ نوعٌ من الإعراب. السابع: مذهب الكسائي، وهو أنه مرتفع برروف المضارعة. وقد أورد العكبري بعضَ الحجج التي احتجّ بها الفريقان هنا، وفي غير هذا الموضع. فممّا لم يذكره من بعض حجج الفريقين:

حيثُ احتجّ البصريون بأنّ علةَ رفع الفعل المضارع بقيامه مقام الاسم، من وجهين:
الأول: أنّ قيامَه مقـامَ الاسـم عامـلٌ معنوي، وهـو في هـذا يُشبه الابتـداء في قيـام العامـل
فيه، والابتداءُ يُوجب الرفع، فكذلك ما أشبهه. ()
الثاني: أنه بقيامـه مقـام الاسـم وقعَ في أقوى أحوالـه، فلمّـا وقع هكـذا، وجـب أن يُعطى أقوى الإعراب، وهو الرفع، فلذا كان مرفوعاً لقيامه مقام الاسم. أما الكوفيون، فقد احتج الفراء منهم لمذهبه بحجتين:

الأولى: أنّ الفعل المضارع قد أشبهَ المبتدأ بتعرِيـه واستقالله، فكمـا أنه ارتفع بعامل معنوي

(T)
H. Tr / / / \&

وهو تعريه وخلوه من عامل لفظي، فكذلك الفعل المضارع.
الثانية: أنه لو كان مرتنعا لوقوعه موقع الاسـم لأبطله خبر (كاد) فإنه مرفوع، ولم يقع موقع الاسم، ولو كان أيضا يقعُ موقعَ الاسم لدخلل الناصبُ والجازم الاسمَ، كمـا دخل الفعل، فدل ذلك على أن ارتغاعه ليس لوقوعه موقع الاسمّ، بل لتعريه. (1)

واحتجّ الكسـائيٌّ بـأنّ الفعل المضـارع قبل دخول حرف المضـارعة عليه مبنيّ، وقد ارتفع وأُعرب بعد دخوله عليه، فكان لابدّ أن يكون هو العامل؛ إذ لاعاملَ لفظي سواه، وقد يبطلُ عمله حين يدخل عليه عامل أقوى منه.

ثم إنّ العكـبري قـد جــاء بـبعضِ مـاردّ بـه البصـريون علـى احتجاجـات الكـوفيين، مـن الكسائيّ أو الفراء، فمما لم يذكره:

حيـث ردّ البصريون على حجـة الفـراء " بـأنّ الفعـل لو كـان مرفوعـاً لقيامـه مقـامَ الاسـم لانتصـب إن كـان الاسـم منصـوباً، وجـرّ إذا كـان الاسـم بحـروراً " فقـالوا: بـأن عوامـل الأسمـاء لاتعمل في الأفعال، وهذا فعل، فعاملُ الاسم غيرُ عامل الفعل.

وردّوا على مقـالتهم أيضاً بأنه " لوكان مرتفعاً لوقوعـه محلّ الاسم، لـدخل الاسـمَ ناصـبٌ
وجازم

كمـا دخحل الفعل " فقد قالوا: بـأنّ الفعل لم يرتفع بمـا ارتفع بـه الاسـم، بل ارتفع لقيامـه
مقام الاسم، والقيام مقام الاسم ليس بعامل للرفع في الاسم، والمعنى الذي رفعت به غير المعنى الذي أعربت به.

وأيضـاً فبإنّ التجرّد من الناصـب والجـازم عـدميّ، والرفـعُ وُجُودي، والعَدَمِي لايكـون علـةً للوجودي، والتعري معناه عدم العامل، فالعامل ينبغي أن يكون له اختصاص بالمعمول، والعدم

نسبتُه إلى الأشياء كلهـا نسبة واحـدة لا اختصـاص لـه بشيءٍ دون شيء، فلايصحّ أن يكـون (1) عاملا

وأيضا فإن وقوعه موقع الاسم ليس عاملا لفظيا، فكان كالمبتدأ الذي ليس بعامل لفظي،
فعمل مثل عمله. (T)

وقد رُدّ على قول ثعلب بـأن المضارعة إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، ثم يكتاج كل
نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه. ()
وردّ الكوفيون بأنه لو كان الفعل إنما رُفع؛ لوقوعه موقع الاسم لكان ينبغي أن يُنصب إذا كـان الاسـم منصـوبا، ويُجـرّ إذاكـان الاسـم بحـرورا، فالاسـمُ يكـون مرفوعـا ومنصـوبا وبحـرورا،

فكيف يقوم الفعل مقامَ الاسم في الرفع ولم يقم مقامَ النصبِ والحرّ. (\&)
وأيضاً فإنّ مـذهب البصريين غيرُ مطّرد، إذْ لو كان مرفوعـاً لوقوعه موقع الاسـم لما ارتفع بعد (لو) وحروف التحضيض ك (هلاّ) وغيرها؛ لأهنا غختصة بالأفعال، فليس المضارع بعدها في موضع الاسم، وقد رفعوه بعدها، نحو: لو يقومُ زيدٌ قمت، وهلاّ تفعل ذاك، فلذا عُلمَ أنّ الرافع (0) له هو بترده من الناصب والبحازم

ولم يسلّم الكوفيون لمقالة من اعترض عليهم بأنّ التجرّد عَدَميّ، والرفع وجودي، فلايكون العدمُ علةً للوجود، حيث رُدّ عليه بأنّ هذا غيرُ مسلّم؛ لأنّ التجرّد أمرٌ وُجُودي، وهو خُرُّلُّوه من ناصبٍ وجازم، لاعدم الناصب وابلحازم. (7)

وقد أجيب عن ثعلبٍ بأنّ الكوفيين إنما يرون أنّ إعرابَ المضارع هو بالأصالة، لا بالحمـِ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح ابن يعيش \&/ (1) } \\
& \text { (Y) انظر : شرح ابن يعيش (Y)/ (Y) } \\
& \text { (Y) انظر : التصريح }
\end{aligned}
$$

على الاسم ومضارعته إياه. (1)

- الترجيح:

يظهر لي أنّ قول الفراء هو الراجح فيُ المسألة، وهو أنّ الفعل المضارع مرتفعٌ بتعريه مـن
 وجودي، وهو ُُلّوه من ناصبٍ وجازم، لاعدم الناصب وابلحازم، كما قال ذلك ابن مالكِ وإن كانت المسألة هذه لافائدة في الخلاف فيها، ولاينشأ عنها حكم تطبيقي أيضًا كما قال أبوحيان، والله أعلم.

## (1) (عملُ لام " كي" بعد " أنْ " المضمرة )

قال أبو البقاء: " وتضمر (أن) بعد اللام.
وقال الكوفيون: هي العاملة بنفسها.
حُجة الأولين (T) أنّ اللام حرف جر داخلة للتعليل، وهي التي تدخل على المنعول له، وحرف الجرّ لايعمل في الفعل فتضمر (أن) ليصير الفعل معها في تقدير الاسم، فتدخل اللام عليه، ولذلك يجوز أن تظهر (أن) معها كقولك: (جئتُ لأن تكرمني).
 فكذلك ما هو في معناها.

والثاني: أنّ جعلها جـارةً يفسـد دخولـا على الفعل، وتقـدير (أنْ) لا يصحح ذلكَ، ألا ترى أنه لايموز أن تقول: (أمرتك تكرم زيداً)، تريد: (بأن تكرَمَ زيداً)، فيتعيَّن أن تكون هير الِي الناصبة. والجواب عن الأول من وجهين:

أحدهما: أنَّ (كي) حرف جرٍّ أيضاً، و(أن) بعدها مضمرة، فلا فرق بينهما.
 المعتى يوجـب اتحادهــا في العمـل، ألا ترى أنَّ (أنَّ) الناصبة للاسـم مثـل (أن) الناصبة للفعـل المستقبل في الممنى، إذ كل واحدة منهما مصدرية يعمل فيها ماقبلها، ولم يلزم من ذلك اتحادهما




(Y) (Y)

، فإنَّ تلك تختصُّ بالأسماء حتَّى لو وقع الفعل بعدها مغنَّفة لم تعمل ، بخلاف (أن) الخفيفة، ولذلك استعملت اللام مع صريح المصدر ، ولم تستعمل (كي) معه وإن كانا سواءً في المعنى. وأمَّا الفرق بينها وبـين البـاء فلأن اللام تـدلُّ على غرض الفاعل ، ومـا مـن فاعل إلا ولـه غرض في الفعل ، وليس كل فعل يكون له سبب تستعمل الباء معه، فلمَّا كثر استعمالُ اللام جاز أن تحذف (أنْ) لظهور معناها كما كثر حذف (ربَّ) مع الواو والباء في القسمَ، وحذف
(لا) في جوابه " (1)

- دراسة المسألة:

في هذه المسألة بيّن العكبري فيها عن مذاهب الفريقين، وفيها صحّح قول البصريين، وردّ قول الكوفيين وأجاب عن حُجتهم.

والكوفيون هنـا قد قالوا بـأن الـلام ناصبة بنفسهـا، غـيرَ أنّ تعلـب ذهـب إلى أهـا ناصبة؛ لقيامهـا مقـام (أن)، أمّا ابن كيسـان فقـال: إنـه يبكوز أن تكـون الـلام ناصبة، ويبـوز أن تكـون (「) (كي) كما هو قول السيرافي.

وقد استوفن العكبري حجج الفريقين، بيد أنه أغفل بعضَ حجـج الكوفيين من المسموع
والمقيس.
فمـن السـماع فقـد احتتجّ الكوفيون على أنّ الـلام هـي الناصبة أنـه سُمع في كـلام العرب تقـديءُ معمـول الـامام عليهـا، وتقـديم معمـول الشـيء علمى عاملـه، دليـلٌ على عملـه وهـو قـولُ الشاعر:
 والنظائر r/ .

(1) (1) مقالتَهـــا مادمـــتُ حيّــا، لأسمعـــا

لقـــل عــنذلتني أمٌّ عمــروٍ ولم أكــن



ومـن القيـاس، احتُجّوا بأنـه لـو كانـت (أنْ) هـي الناصـبة لوجـب أن تظهر مـرةً في الکكاللم،
لكنها لم تظهر في بحيء اللام أبلاً.
 تفيل معنى الشرطّ مثل: قمـتٌُ لتقوحَ، فأشبهـت بذللك (إنْ) الشـرطية في عمـل النصـبك غـير أنّ

() الشرط عملتْ عـمَلهـا

وقد أجاب البصريون عن البيـت بأنه ضرورة، أو أنّ (مقالتهـا) منصوبةٌ بإضـمـار فعـلك أي
(ولم أكن لأسمع مقالتها. . . )

وعلى قولِ الکوفيين "بأنه لو كانت (أن) ناصبة لظهرت في بعض الکالام" بأنّ ذللك غـير


وردّ البصـريون قول الكـوفيين "أن الـلام اشتتملت ععلى معـنى كيك فالابـدّ أن تشتـمل أيضـا
على عملهـا في النصب" أجابوا عنه بأنّ (كي) كما أكها جاءت ناصبة، فإنفا أيضـاً بحيء جـارّة، فـال فـرق بـين (كي) الناصسبة و (كـي) الــارّة في المعـنى، فالحرفـان يمكن أن يتفقـان في المعـنى ويختلفان ين العمل.





لكن الكوفيين ردّوا بأنه لو كانتت اللام الداخلـة هي خحضـة وليسـت ناصبة، لصـحّ أن
يقال: (أمرتُ بِتُكرِمَ) على تقدير : (أمرتُ بأن تُكرم)، فالباء خافضة كما أنّ اللام كذلك، وردّ
البصريون هذا بأن حروف ابلر لاتتساوى.(1)

وقـد ردّ العكـبري على هـذا الشـبهة أيضـاً بمثـال آخر وهـو (أنّ) الناصبة للاسـم، و(أنْ) الناصبة للفعل، متشابهان في المعنى، ولايلزم في شبههما في المعنى اتحادهما في العمل.

أمّا قولُ الكوفيين " إنّ اللام من عوامل الأسماء وعوامل الأفعال كذلك " فقد ردّ عليهم البصريون بأنه إذا تقرر أهـا من عوامـل الأسمـاء، بطل أن تكون مـن عوامـل الأفعـال، إذ العامـل لايكون عاملاً إلا باختصاصه.

وقول الكـوفيين "إنّ الـدليل علـى أن الـلام هـي الناصـبة هـو أهـا في بعـض أحواهـا بتـزم الفعل، فكما أهنا بخزم الفعل، فكذلك جاز أن تكون ناصبةً له "

فقد ردّ البصريون بأن هذه اللام لاتجزم، وحُكمُ لام الجرّ غير حكـم لام الجزم، ومـا هـذه اللام إلا جارّة، ودليل ذلك أها لاتقع مبتدأة، بل لابد من تعلقها بفعل أو بغيره. (r)

- الترجيح:

يقول البصريون ساغ حذف (أن) الناصبة المضمرة هنا لأنّ اللام صارت عِوضا عن (أن)، فكانت كالموجودة لوجود الحِوَض، وهذا باطل، لأنه لو كان كذلك لعاضت اللام عن الناصب (أن) في العمـل كمـا عاضـت عنها في الظهور والوجود، لكـن هـذا لايضعف حجتهمه، في أنّ (أنْ) هـي الناصـبة، ولـيس الـلام، لأن الـلام مـن اختصـاص الأسمـاء لا الأفعـال، ولأنـه لايلـزم للعامل أن يظهر كما في بعض كالام العرب، والله أعلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح ابن يعيش \& \& }
\end{aligned}
$$

## 

قال أبو البقاء: "وتُضمر (أن) بعد (حتى) إذا كانت غاية، أو كان ماقبلها سببا لما بعدها. فالأول كقولك: (لأُنظرنَّه حتى يقـدُم)، فالانتظار يتصل بالقـدوم، لأن المُمنى: (إلى أن)، (فحتَّ) ها هنا جارةٌ فلذلك أُضمرت بعدَّها أن.

وأمـا الثـاني: فكقولـك: (أطِعِ الله حتى يُدْخلَك الجـنـ). أي: (كي يُدخللك)، فالطاعـُ سبب للدخول ، ولا يلزم امتداد السببب إلى وجـود المسبب، وكمـا أنَّ (كي) والـلام تُضمر بعدها (أن) كذلك (حتى).

وقـال الكوفيـون: (حتى) هـي الناصـبة لأن (أن) لا تظهـر معهـا في غالـب الاستعمال فصارت بدلاً منها.

وقال الكسائي: النصبُ بـ (إلى) و (كي) بعد (حتَّى) لأنَّ المعنى عليهما، و (حتَّى) غير عاملة ، ولذلك تدخل على الجملة ، فلا تعمل فيها. والمذهب الأول: فاسدٌ؛ لأن (حتى) حرف جر بعمنى (إلى) وبعمنى اللام، وليسـت بدلاً من (أن)، أما عندنا فلأغها جارةٌ و ( أنْ ) ناصبة.

وأما عندهم فيجوز إظهار (أن) معها، ولو كانت بدلاً منها لما بمع بينهما.
وأما مذهب الكسائي فقد بيَّنا في باب (حتى) فساده بأها جارةٌ بنفسها " (r)



$$
\begin{equation*}
\text { وائتلاف النصرة ص } 10 \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$




## - دراسة المسألة:

بيّن العُكبري مذاهب الفريقين فيها وبعض حجتهم، وعضّد قولَ البصريين وجعله مذهبا له، وأبطل قول الكوفيين، ولم نره في المسألة قد أحاط بـا احتتج به الفريقان، ولا بـا أحاط به الكوفيون خاصّة في اختلافهم في عامل النصب والجر، وحجة كلّ قائل بقول.

ثَ إنّ البصريين اتفقوا بأنّ (حتى) جـارةٌ في كـال الحالين، فتنصب الفعل بـ(أنْ) مضمرةً وجوبا، وبترّ الاسمَ بعدها بنغسها.

والكوفيون اتفقوا في أنّ ناصب الفعل بعد (حتى) هي نفسها، لكنهم اختلفوا في خافض الاسم، فأكثرهم قال بأها خافضةٌ له من غير تقدير .

أمّا الكسائي فهي عنده خافضة لما بعدها بإضمار (إلى)، وقد تظهر في بعض الكلام، والفراء قال: هي خافضة لما بعدها لنيابتها مناب (إلى). فقد رأيناهم اتفقوا في ناصب الفعل، بيد أفم اختلفوا في خافض الاسم.

والبصريون حكموا بأهـا حرف جرّ، بيرها للاسمّ، وجرهـا للفعل مع (أن)، فالفعل مع (أن) بتقدير مصدرٍ مؤوّل بجرور .

وقد تفرّد العكبري من النحاة بمذهب الكسائي في أنّ ناصب الفعل هو (إلى وكي) بعد
 والعُكبري قد ذكر بعضَ ححج الفريقين، وغفل عن كثيرٍ منها.

ونّا لم يذكره من حجج البصريين حجّتهم بأن (حتى) هي عاملٌ من عوامل الأسماء، فلا
 بتقدير (أن)، وقد كانت " أنْ " مع الفعل لأهنا أمّ الباب، فهي مع الفعل بمنزلة المصدر .

ومما احتجّ به أيضاً في أن الفعل منصوب بـ（أن）لابنغسها قول الشاعر：
حتى المصيف، ويغلوَ القِعـدانُ（1）

ووجهه الاستشهاد أن الفعل（يغلوَ）عطفٌ على（لمصيف）البحرور بـ（حتى）، فلو لم يكن الفعـلُ منصوباً بـ（أن）لما جـاء الفعل بعـد الاسـم، لأن（حتى）لاتصـير جـارةً وناصبةً في نفس （「）الحال وين موضعٍ واحد، وكانت（أن）والفعلُ عطفاً على المصيف في محلّ جر أمّا الكوفيون فقد احتجوا بأنّ（حتى）إنما نصبت بنفسها لأهنا قامت مقام（كي）والمعلوم أنّ（كي）تنصب الفعل، فكذلك ماقام مقامها، وكذلك الحال في（إلى أن）فإنها قامت مقام （أن）في قولك：（اذكرِ الله حتى تطلََ الشمس）، أي：（إلى أن تطلعَ الشمس）．

والكسائي احتجّ في أنّ الاسم البمرور بعد（حتىّ）إنـا هو بـ（إلى）مضمرةً أو مظهرة، لأن （حتى）عنـده ناصبة بنفسـها، فلاتكون ناصبةً وجـارةً معاً في حالـة واحـدة، فلذا جعـل الجرَّ بـ （إلى）إضماراً، وبقيت（حتى）ناصبة بذاهتا

وقد خـالف الكـوفيين بأن مذهبه لايَرد عليه أن تكون（حتى）عـاملا مـن عوامـل الأسماء فلاتعمل في الأفعال، وأها لا تخفض وتنصب في حالٍ معاً．

ولأنــك إن قلـتُ：（ضـربتُ التـوم حـتى زيـدٍ）، فالتقـدير ：（حـتى انتهـى ضـربي إلى زيـدٍ）،

وقـد ردّ البصـريّون حجـة الكـوفيين في قـولم＂إنّ（حـتى）ثمِلـت معـنى（كـي）، وقامـت مقامهـا، فكمـا أنّ（كي）تنصب، فكنذلك（حتى）＂وررّدّ عليهم：بأنه لو كان كذللك لشـمِلت

$$
\begin{align*}
& \text { بيت من ب大ر الكامل، لايُعرف قائله، انظر: الإنصاف صV9٪. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف ص VVA. }
\end{align*}
$$

(1). معنى (كي) في حال جرّها كما شمملته في حال نصبها، فلا فرق بينهما في المعنى وين جعلهـم (حـتى) حـرف نصـب مـع الفعـ، وحـرف جـر مـع الاسـم، فإنـه يلـزم منـه

الاشتراك، فمرةً يكون ناصبا، ومرةً جارا، والتقدير أولى من الاشتراك. (Y)
وقـولَ الکـوفيين إنّ قولـك (اذكـرِ الله حـتى تطلـعَ الشـمس)، فـ (حـتى) بعــنى (إلى أن)
فنَصبت (حتى) بنفسها، وقد قامـت (إلى أن) مقام (أن) فيردُّ عليه بأنه ذلك فاسد، لأنّ (أن) تظهر بعـد (حتى) وهـنا جـائز، ولو كانـت بـلا عنهـا لما جـاز ظهورزهـا بعـدها، فلايجبوز عنـد النُّحاة أن يُجمع بين البدلِ والمبدل منه. (r)

وقد رُدّ قولُ الكسائي" إنّ الاسم مخفوض بـ (إلى) مضمرةً أو مظهرة" بفساده؛ لأنه يلزم من ذلك جواز الجمع بينهما، وظهورهما في الكالام، ويفسد أيضاً لأنه بعيدٌ تقديرا، لأن حذف البـارّ وبقـاء عملـه في غاية الندرة، ولتغيّر معنى (حتى) مع الأسماء، واختلاففه عن معنى (إلى)، ولأنّ (حـتى) تقـوم مقـام (إلى) في مثل: (أقم حـتى يقـدم زيـد)، وإذا كـان كـذلك فلايُصـلُح أن (غُجمع بينهما، لأنّ أحدهما مغنٍ عن الآخر وكلاهما بمعنى واحد. ومـن رأى قـول الكســائي، فقـد ردّ علـى البصـريين بأنـه كمــا أغّـم أضــمروا الناصـب، فالكسائيّ قد أضمر الجارّ، فالحال واحدة. وقد دُفح هذا القول بأنّ إضمار الناصب أولى في الكالام، لكثرته واتساعه . ورُدّ قـول الكسـائي بـأنّ حـكمـه عُتــاجٌ إلى إضـمار كــلامٍ غـير البــارّ، ولـيس كـذلك

البصريون()

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الإنصاف ص } 7 \text { § §. } \\
& \text { (Y) انظر : المصول (Y) } \\
& \text { ( } \left.{ }^{( }\right) \text {انظر : الإنصاف ص• }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر : المصول (T). }
\end{aligned}
$$

وقد رَدّ بعض النحاة قول البصريين بأنه إن كان الحرفُ مقدّرا بحرف فإنه يظهر في بعض الكلام، بأنّ ذلك غيرُ لازم؛ وله شواهد كما في قولك: زيداً ضربته، ولعمرك لأقومنّ، فالتقدير هنا لايجوز إظهاره.
(1). وأما الذي يصحّ إظهاره فهو إن كان الحرفانِ بحتمعين وكانا بعمنى واحد

## - الترجيح:

بعد ذكر المسألة ومذاهبها وحجّة كلّ فريق، يتبيّن أنّ قول البصري أولى وأحكمُّ في القياس وأشهر في السماع. فـالعريي يقـدّر الناصـب اللفظي أكثر مـن غيره، وهـذا كثيرٌ في كالامهمّ، ويِعلُـه عـاملا بنغسه. ومن الشواهد المتوافرة قولُ الشاعر:

أو أنْ يــينَ جميعـاً، وهـو ختـــارُ (٪)


فناصب (يكونَ) هو (أن) مقدرةً، دلّ على هذا ظهورها المعطوف، في قوله (أو أن يبينَ)، فلابدّ لذا أن يكون الناصب فيّ المعطوف عليه هو (أنْ) مقدرة.

أما قول الكوفيين فيَرد عليه أن تكون (حتى) جارةً وناصبة في حال واحدة، ويَرد أيضا أن يكون عاملُ الاسم عاملا في الفعل، وأما الكسائي فيردُ على مذهبه بقاءُ عملِ الجرّ مِّ مع حذف الجلارّ، وهذا في غاية الندرة، والله أعلم.

## (1) حكهُ المضارع بعد الفاء )

قـال أبـو البقــاء: " تُضـمر (أنْ) بعـد الفــاء في جـوابِ الأشـياء الثمانيـة: الأمـر والنهـي والاستفهام والنفي والتمني والدعاء والعرض والتحضيض. وقال الجِرمي: تعمل الفاءُ بنفسها، وقال الكوفيون: ينتصب الفعل على الخلاف. وحجّة الأولين: أنّ الفاءَ لاتنفـكّ من معنى العطف بعد الربط ولاتختصّ، بل تدخل على الكلمات الثلاث، وما هذا سبيله لايعمل، فعند ذلك يُحتاج إلى إضمار؛ لاستحالةِ العطف هنا على اللفظ.

ألا تـرى أنّ قولـك: زُرين، لايصـحّ أن تعطـف عليـه: فــأزورَك؛ لأنّ العطـف يُشـرك بــين الشيئين، ومعلومٌ أن الأمر لايُشارك الخبر، وأنّ الأول سببٌ للثاني، والسببٌ والمسبّب ختلفـبـان، فعنـد ذلك يُعـَل إلى العطف على المعنى، ولايتحقـق ذلك إلا بإضـمار (أن) وأنّ يقـدر الأول بعصدر، فالتقدير : لتكنْ منك زيارةٌ فزيارةٌ مني ، وبذلك يتبيّن ضعف قلا قول البرمي. وأما مذهب الكوفيين فقد أبطلناه في غير موضع" (؟) - دراسة المسألة:

أشار العكبريّ إلى مـذهب الفريقين ومـذهبِ غيرهما، وذكر حجـة البصريين وأغفـل حجة الكوفيين، وعلّل ذلك بذكرها في غير موضع. وهو ليس كما قال، فقد أتيتُ على مذهب الحلالف عند الكوفيين في مسـائل اللباب فلم


 اللباب
(أجد شيئا من ذلك، وقد صنع ذلك في شرحه للإيضاح.
وقـد ذكر العكـبري حجـة البصريين وصـححها، ولم يـذكر حجـة الكـوفيين، وردّ مـذهب الجرميّ يي أن عامل النصب الفاء نفسها، وابن مالك قد عزا هـذا الرأي للكوفيين، مخالفـا غيره، ونسب بعضهم الرأيَ إلى بعض الكوفيين كالكِسائيّ وأصحابه. (٪)

أمّا حجة الكوفيين مما أغفل العكبري في المسألة فهي: (*)
أنّ الفعل بعد الفاء إنما هو منتصبٌ على الخـلاف وهو عند الفراء منصوب على الصرف أي "عطفٌ حرفٍ على غير مايشاكله، وكان أولُّه حادثٌ لايصلح للثاني" كمـا هو نصّ قولِ الفراء .

والخلاف يُعنى به مخالفةُ ما بعد الفـاء لما قبلها، فـُحمم مابعد الفـاء ليس كحُكم مابعدها معنيً وإعراباً، فإذا قلت: (زرْنا فنكرمَـك)، كـان الذي قبل الفـاء أمرا، ومابعـده خـبرا، فخـالف مابعـدها ماقبلهـا في المعتى، ومـا كـان مخالفـا لمـا قبلـه وجـب أن يكـون منصـوبا علـى الخــلاف عندهـم.

وقد نحالف ثعلـبُ جمـاهير الكـوفيين بقوله إنّ الفـاء إنـا نصَبَت؛ لأهـا دلّت على شرط،
فقولك: (هل تزورُين فأحدّثَكَ)، تقديره: (إن تزرْني أُحدثْكُ)، والفاء هنا نائبةٌ عن الشرط، فلمّا

$$
\text { (1) انظر : شرح الإيضاح r/r017. } 1 \text {. }
$$



انظر : معاني الفراء TV/1.

فرّق أبو البركات الأنباري في اصطلاحِهِ للمنصوب بعد الواو عن المنصوبِ بعد الفاء، فجعل الأول منصوباً على
الصرف والثاني منصوباً على الخلاف، واصطلح الكوفيون عليه بالنصب على الصّرف، وأول من أطلما أطلق ذلك هو

 |rr/1

نابت عن الشرط كانت على معنى (كي) فلزمت المستقبل كما لزمته (كي) فعمِلَت عملها. (1) وقد ردّ البصريون حجة الكوفيين في أنّ النصب على الخـلاف فاسدّ؛ لأنّ الخـلاف معنى، والمعاني المجردة لم يثبت النصـب بـا، ولو كـان هـذا مطّرداً في كـلام العرب لقالت: (ماقامَ زيـلٌ لكنْ عمراً)، و(يقومُ زيدٌ لاعمراً)، لكنها لم تقله. (Y)

والصـواب أنّ الفـاء عاطفـة، قـد عطفـت مصـدراً مقـدراً علـى مصـدر متـوهَّم، فقولـكك: (لاتـدخلْ علينـا؛ فتؤذيَنـا)، أي لايكـنْ منــك دخـولٌ علينـا فأذيّـة، وهـو معـنى مـا قالـه ابـن السراج.

وقد ردّ ابن يعيش معنى المخالفة عند الكوفيين، فبيّن أنه إن كانت المخالفة تعني أن أولَ الكالام قد خحالف آخره في المعنى فذلك صحيح، وإن كان الخلالف يعني أنه هو عاملٌ للنصب، فذلك فاسد؛ إذ المعاني لاتنصبُ الفعلَ، وإنما تعمل فيها الرفع. (\&)

ومُـا ردّ بـه البصريون أنـه لـو كانـت الفـاءُ ناصـبةً بنفسـها، بلـاز دخـول حـروف العطف عليها، كما دخلت على واوِ القسم في قولك: (واللهِ ووالرحمنِ لأفعلنّ)، فلمـا لم ميجزْ أن تقول: (ما أنت بصاحبي فأكرمَك وفأحدثكك)، وجب أن تكون حينئذٍ غير عاملة. (0)

- الترجيح:

مـن المشـهور أنّ حـذف الناصـب وتقـديره كثـيرٌ في كـالام العـرب، ومنـه في هـذه المسـألة وغيرهـا، والمعتى أقـلّ عنـد العـربي مـن أن يُجُعـل بنفسـه عـاملا، فـاللفظ أقوى مـن المعتى، فلابـدّ حينئذ أن يكون اللفظُ أولى في العمـل من المعنى، ومن الدلائل على أنّ العرب تُقدّر الناصـب
(1 (1 انظر : ارتشاف الضرب \&/N77 ا.
(0) انظر : شرح التسهيل \&V/ זV.

اللفظي وبتعلُه عاملاً بنغسه قولُ الشاعر في ناصب الفعل بعد (حتى):
أو أنْ يـــينَ جميعــاً، وهــو مختـــارُ (1)

فناصـب (يحـونَ) هو (أن) مقـدرةً، دلّ على هـذا ظهورهـا في المعطوف في قوله (أو أن يبينَ)، فلابدّ لذا أن يكون الناصب في المعطوف عليه هو (أنْ) مقدرة.

والكالام صادق على مثل هذه المسألة وأشباهها، إذِ العاملُ لفظيّ مقدّر، والهّ أعلم.
(1) مبق تريهه في المسألة السابقة ص Y07.

## (1) النصبُ بعد واو المعيّة )

قال أبو البقاء: " وتُضمرُ (أنْ) بعد الواو فِّ قولك: (لا تأكلِ السمك وتشربَ اللبن)، إذا هيتَه عن الجمع ، ونصبُه عند الكوفيين على الصَّرف، وهو معنى الخلاف.

حجةُ الأوَّلين: أنَّ الواوَ هنا ليست عاطفةً في اللفظ لأنَّ ذلك يُوجب كونَ النهي عن كل
 تقـديرٍ يصحٌُ معه هـذا المُنى، وذلك بإضـمارِ (أنْ) ليصيرَ الممنى: (لا تأكلِّ السـمكَ مـع أن تشرب اللبن)، لأنك تريد لا يجمع بينهما.

والـواو و (0-ع) تنيـدان الجمـع، ولكن لا يصحعُ ذلـك إلا مـع (أنْ لأنَّ الـواوَ لا تعمـكُ
بنغسها كما أن (مع) لا تضاف إلى الفعل.
(「) " ومذهبُ الكوفيين مبنيُّ على النصبٍ على الحلاف، وقد بيَّنا فسادَه

## - دراسة المسألة:

هذه المسألة حكمها حكمُ مسألة النّصب بعد فاء السببية في الخـلاف في عامل النصب ومـذهب كـل فريق وحُجتههم، وقد أشـار العكبري إلى مـذهب الفريقين فيها، غيرَّ أنه أغفـل مذهب الجرمي الذي بيّنه في مسألة الناصب بعد فاء السببية، ولم يذكر حجّة الكوفيين أيضا. ومما لم يذكره العكبري أن الكوفيين عللوا بأن قولمم: (لاتأكـِ السمكَ وتشربَ اللبن) نُصب على الصرف أي الخلاف؛ وذلكَ لأنه ما لايَسِنُ فيه تكرارُ العامل، فلايصحّ أن تقول: (لاتأكـلِ السـمكَ ولاتشـرب) اللـبن بـالنهي عنهمـا منغـردين، فــلّ هــنا علـى أن (تشـربَ)




منصوب، وإنما كان نصبه، لأنه غيٌ عن الجمع بينهما، وليس عنهما، فلو أنه أكل تارة، وشرب ين تارة أخرى لم يكن منهياً، وإنا الشأنُ والنهي في جمعهما بآنٍ واحد.

ولما كـان النهيئ عـن الأكـل منفـردا ولم يكـن الشـرب كـذلك، صـار الأولُ حينئـذ مخالفـا
للثاني، فكان النصب على الخلاف في الإعراب.(1)
وخالف ثعلبُ جمهور الكوفيين في قوله إلى أن الفاء إنما نصَبَت؛ لأهنا دلّت على شرط،
فقولك: (هل تزورُين فأحدّثَكَ)، تقديره: (إن تزرْني أُحدثْكُ)، والفاء هنا نائبةٌ عن الشرط، فلمـا نابت عن الشرط كانت على معنى (كي) فلزمَت المستقبل كما لزمته (كي) فعمِلَت عملها. ${ }^{\text {(r) }}$ وردّ المبرّد والبصريون مـذهب الجرميّ بأنه لو كانت هي ناصبةً بنغسـها لـدخلت حرونٌ العطف عليهـا كمـا دخلـت على (أن) ودخلـت على واو القسـم، فجـاز: (والله ووالله)، فصـار حكمها حكمَّ واو (ربّ)، إذ أصلها عطف. وبعضُ النحويين جعل واوَ المعية هنا على معنى الجواب، فتقديره: (إن أكلتَّ فلاتشرب، وإن شربت فلا تأكل). وملخص القول أن البصريين ذهبوا إلى أنّ (تشرب) لاتتمل إلا النصب، ولو كانت جزما لفسد المعنى وبطل؛ لأنّ الواوَ هنا ليست بعاطفة، فلابدّ أن تكون منصوبةً بـ (أنْ) مضمرة لأنه

لم ينهَ عن الأكل والشرب بحدّ ذاتما، وإنما هِى عن الجمع.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الإنصافصץ؟؟ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر : شرح التسهيل \&/ף }
\end{aligned}
$$

فهو مثلُ قول الشاعر:
عـــرٌ عليــك إذا فعلــتَ عظـيمُ (1) لاتنــهة عــن خلــقٍ، وتـــأيَ مثـَـــهـ فالنهيُ إما كان عن أن يميمَ المرء بين النهي عن فعلِ خلقٍ ثم يأتيه ويركبه. أما رفع (تشربُ) فهو على إضمار مبتدأ، والواو للحال لا الاستئناف.

القول في الراجح مـن المذاهب هنـا كالقول في مسألة الفـاء، إذ لـو كانـت الواو ناصبةً

 (أن) مصـر مؤول معطوف على مـا سبقها، فلم تكن إلا حرفا يؤدي غرضاً، وهو عطف مابعدها على ماقبلها، واللّ أعلم.


(1) ( " أنْ " هل تحذف وتعملُ من غير بدل ؟

قـال أبو البقـاء: " إذا حُـففت (أنْ) فالجيـُدُ أن لاييقى عملُها إلا أن يكونَ شَّ بـدلٌ مثـُ
الفاء ونكوِها.
وقال الكوفيون: يبقى عملُها.

تعملُ عخوفة.
واحتجَّ الآخرونَ بأشياءَ جاءت في الشعر، وهي شاذَّةٌ أو متأؤَّلة، وقد قاسوا على عوامل الأسماء، وهو قياس فاسد؛ لأها أقوى من عوامل الأفعال.

ولو جاءت مثل ذلك بلاز: (يضرب زيد) وأنت تريد: (ليضربْ) " ()

- دراسة المسألة:

بيّن العكبريّ مذاهب الفريقين وأدلتهما مع ردِّه على الكوفيين بضعف أدلتهم وشذوذها وخطـأ قياسـهم، وقـد ذهـب فيهـا مـذهبَ البصريين، وذلـك في ردّه علـى الكـوفيين وتضـعيفه

والبصريون يمنعون القيـاس على مــانمع مـن عمـل (إنْ) بعـد حـذفها، والكوفيـون يجيزون


وائتّاف النصرة ص . 10 والهمع
سورة الزمر ، آية رقم \& . .
( اللباب (Y/ (
(1).القياس، وصحّح أبوحيان مذهب البصريين؛ لقلته، وحكم ابن عصفور بمنع القياس وما لم يذكره العكبري من أدلة البصريين أن السّماع والشواهد تؤيد إبطال عمل (أن) عند حذفها، فالرواية المشهورة في قول الشاعر :

ألا أيّهــذا الزاجــري أحضـرُ الــوغى وأن أشهـَدَ اللذاتِ، هل أنت مُنلدي (Y) بالرفع، وحكاها سيبويه.

ومَن رواها بالنصب على جودحّا، فهو على توهّم أنه أُيتّ بـ (أن) في البيت، فنصب توهّما،
والتوهم كثير في كالام العرب. (٪)

ومـن الجيـد قوله أنّ (أنّ) التي تنصـب الأسمـاء لاتنصـب مابعـها مـع الحـذف، فكيف بـ (أنْ) المخففـة، لأكهـا أولى بعـدم العمـل، فهـي فـرعٌ في العمـل عـن المشــددة، والفـرعُ أولى أن
لاينصب مع الحذف. (\&)

ومْا استدلّ به الكوفيون ولم يذكره العكبري احتجاجهم بقوله تعالى من قراءة (ْ) : وَإِذ
 مقدرةً.



سورة البقرة آية N . .

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف ص. } \tag{}
\end{align*}
$$

ومن الشعر قولُ عامر بن الطفيل:
وهنهتُ نفسي بعد ما كدتُ أفهلَه (1)
فلــــم أزَ مثلَيهــــا نُباســـة واحــــدٍ
فنصب "(أفعلَه) بأنْ مقدرة، أي: أن أفعلَه.
وقد ردّ البصريون أدلة الكوفيين، وحكموا على الآيـة بشـنوذها (Y) وعـدم الحجية فيها، وذلك بأنّ (لا) في (لاتعبدوا) هي ناهية وليست نافية.

أمّا قولُ الشاعر :


فهو إمـا نصـبٌ على التوهّم عـن طريق الغلط، وإمـا أن يكـون الضـمير في (أفعَلَه) راجـع على الخَصلة، فحـذفَ الألف، لأن الأصـل فيها (أفعَلَها)، ثم ألقى فتحـة المـاء على ماقبلهـا، (0). ${ }^{(0)}$

والأمثلة على حذف الألف، وأخحذ حركة ماقبلها وإلقـاؤه في آخر حرف أصلي، كثير في كاما العرب، وهي لغة للَخْم. (7) ومن ذلك، مـارُوي أنّ بعض العرب قتل رجالاً الممه (مَرقمة) بيت من بحر الطويل يُنسب لعامر بن الطفيل وهو في ديوانه ص٪؟، وُينسب لامرئ القيس، وهو في ملحق ديوانه


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

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزمر ،آية رقم: غ7 . }
\end{align*}
$$

 العكبري.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصاف ص عor } \tag{0}
\end{align*}
$$

وقد غصبه القاتل على أن يأكل وصاحبَه جردانَ الحمار، فامتنعا، فقتل مرقمة، فنادى صاحبه: (طـاح مرقمـة)، فقـال القاتل: (وأنـت إن لم تلقمَهـ)، يريـد: (تلقمُهـا)، فحـذف الألفـ، وألقـى حركة الماء على الميم، (1) والأمثلة في هذا كثيرة. - الترجيح:

اطّّردت الشـواهد على إهمـال الفعـل عنـد حـذف (إن) مـن كــلام العـرب، ومـا جـاء في النصـب عنـد الحـذف فنـادر، ويُخرّج على التـوهم في بحـيء (أن) في الكـلام، وقـد يخرج على حذف الألف، وإلقاء حركة ماقبلها إلى آخر حرف أصلي، وهذا أيضاً ظاهرٌ ويخرج على بعض كالام الناس اليوم.

## (1) (الجازم لجواب الشرط )

قال أبو البقاء: " واختلف الأوّون في البازم لفعل الشرط وجوابه. فقال عققو البصريين: (إنْ) هي البحازمةُ لمـا. وقال بعضهم: (إنْ) بجزمُ الأولَ ثم بجزمان الجواب.
 وقال الكوفيون: (إنْ) بخزم الأول وينجزمُ الجِوابُ على الجوار.

وحجة الأولين: أنَّ (إن) تقتضي الفعلين فعملت فيهما كالابتداء وكـ (كـان) و (إنَّ) و

واحتجَّ القائل الثاني: بأنَّ (إن) ضعيفة فلا تعمل فِ شيئين فتقوَّى بالثاني كما ذكرنا في
عامل الخبر.
واحتج الثالث: بأنَّ الفعلَ الأول يقتضي الثاني فعمل فيه.
واحتج الرابع: بـأن الحرفَ ليس في قوته العمـل في الفعلين، والفعل لا يعمل في الفعل،
فتعين أن يكون على الجوار لما فيه من مشاكلة للأول، وقد جاء الإعراب على الجوار كثيراً.
والجـواب: إنَّ عمـلَ الفعـل فين الفعـل غيرُ سـائغٍ لأن الفعـلَ لا يقتضي الفعـل، ولا عمـلَ بدون اقتضاء العامل للمعمول، وهذا يمنع أن يعمل وحدَه أو مع غيره.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : المسـألة في الكتـاب }
\end{aligned}
$$

وأما الإعراب على ابلجوار فلا يصار إليه إلا عند الضرورة ، ولا ضرورة " (1)

## - دراسة المسألة:

سـرَد العكـبري جميع مـذاهب هـنـه المسـألة إلا مــذاهب الأخفـش والمـازني والأنبـاري فقـد أغفلهـا، وأوجز في ذكر بـاقي المـذاهب، وفي حجـج أصـحابها، مـع إغفالـه لقائليها إلا مـذهبي جمهور أهل البصرة والكوفة فقد أبان عنهما.

وقـد اضطرب العكـبري في ميلـه لأحـد المـذاهب، وتصـحيحه لقـولٍ وتضعيفه لغـيره، فقـد رأيناه في شرحه لإيضاح صحّح قولَ من قال بأن "الحرف والفعل يعمان في الجواب"، وضعّفه
(r). ${ }^{\text {(Y) }}$

وقد أغفل في شرحه لإيضاح قول الكوفيين، ولم ينسب مذاهب المسألة إلى قائليها.()
ثم إنه تبيّن في هذه المسألة أن البصريين افترقوا لأكثر من قولٍ ومذهب، وقد بيّن كل فريق قوله ودليله.

فأمـا قول من قال: "إن حرفَ الشرط عامـلٌ في الفعل وين الجمواب معاً"، فهو قولُ أكثر البصريين، ونُسب هذا القول إلى سيبويه، وعبارتُه تُتملُ هذا القول وقولَ من قال بأنّ الحرف والفعل يعمـلان في الجواب، وصحّح هـا القول السيرافي، واختاره ابن عصفور والأبدي، وقال العكبري وغيره بأنه قولُ المققين. (£) ومـذهبُ مَن قال إنّ حرف الشرط وفعله عـاملان في البحواب، هو قولٌ معتمد عند كثيرٍ

اللباب 1/r (0، وذكر العكبري الخلاف في المسألة في المتبع وشرح الإيضاح من غير نسبة الأقوال إلى قائليها، انظر :
المتبع النحاة ص.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الإيضاح (179r/r المتبع } \tag{array}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح السيرافي r/r } \tag{}
\end{align*}
$$

مـن البصريين وعققيهم(")، وقد عُزي إلى الخليل وسيبيويه. (ث) ونسبه العكبري إلى المبرّد وابن جني.

وضعّف هذا القول ابن مالك. (8)
ومن ذهب إلى أنّ حرف الشرط يعمل في الفعل، والفعلَ يعمل في الجـواب، فقـد نسب
هذا القول للأخفش، واختاره ابن مالك، وحمل قول سيبويه عليه ها
ونقل ابن جني عن الأخفش مذهبا له لا أعلم له موافقا، وهو أنّ فعل الشرط والجواب
بحازما، وكلّ واحد منهما جزم الآخر، كما مذهبُ الكوفيين في المبتدأ والخبر بأفهما ترافعا.(7)
وقد انفرد الأنباري بمذهب له، وهو أنّ (إنْ) هي العامل فيُ جواب الشرط بواسطة فعل الشرط، ولابدّ من هذا الفعل، لأنه لاينفكّ عنه، فالِرفُ يعمل فيّ الجِواب بشرط وجوِدٍ الفعل، وقد مثّل له بثالٍ حسي، وهو أنّ النار تُسخّن الماء بواسطة القدر والحطب، ولو لم لم يكن القدر


وقد يجيء العُكبري بحجّة بعض المذاهب وذلك في سببل الردّ على غيره ودفع حجـة المخالف، مقتصراً على ذلك، وقد يرجع للأصل بأن يحتج كل فريق من غير أن يكون على سبيل الردّ.

أمّا ما احتج به أهل المذاهب فقد ذكر لكلّ فريقٍ حجّته، وأغفل بعضاً منها.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح الأثنموني roo/r. } \\
& \text { (r) انظر : الكتاب }
\end{aligned}
$$

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

ومّـا لم يـذكره العكـبري مـن الحجـج حجّـة مـن قـال إنّ حـرفَ الشـرط وفعلـه يعمـالان في الجواب، فقد احتج بأنّ حرفَ الشرط وفعله اقتضيا الجواب، فلا ينفصلُ أحدهما عن صاحبه. وهذه الحجّة تكررت عند الأنباريّ في أكثرَ من مذهب.(1)

ومما احتج به الأخفش قوله: بأنه لايصحّ أن يكون العامل هو (إن) وحدها، لأنّ حرف الجَزم يُشبه حرفَ الجر، وابلِرّ لايعمل في شيئين، فكان أولى أن يكون مـادون حرف الجر في (Y).القوة كابلحازم ألا يعمل في شيئين

ومن قـال بـأنّ الحرف يعمـلُ في الفعل، والفعـلَ يعمـل في الجـواب، فقـد احتجّ بـأن حرف الجـزم حـرف ضـعيفٌ لايقوى على العمـل في شـيئين، وإنـا عملـه في شيءٍ واحـلـ، فوجـب أن يكون العامل في الجواب هو الفعل، كما أن العامل في الفعل هو الحرف.

واحتجّ المازين فيمـا ذهب بأن الجزم إنما هو مبنيّ على الوقف، وذلك لأنّ الفعل المضارع الأصلُ فيه البناء، ولم يُعرب إلا بوقوعه موقعَ الاسمَ، وجوابُ الشرط لايقع موقع الاسمه، لأنه ليس من مواضعه، فوجب أن يكون مبنياً، ويبقى على أصله، ومثله الفعل.

أمّا الكوفيون فقد احتجوا بأن الجواب بجزوٌ على الجوار أي جواره بالفعل؛ لأنّ الجواب بحاور للفعل، لازم له لاينفكّ عنه كثيراً، فلمّا كان كذلك حمُل بجزمه على الجوار، أمـا العُكبري فقـد ذكر علة أخرى، وهي أنّ علة الحمـل على الجـوار إنـا كانت لضعفِ الحرف، فـلا يَقوى بنفسه على العمل في الفعلين، فلذا كان حملُه على الجوار أولى.

وقد ردّ الأنباري حجة قول بعض أهل البصرة بأنّ الحرف والفعل يعملان في ابلجواب، بأن فيـه ضعفا؛ وذلك لأنـه يجـب في تلـك الحـال أن يعمـل الفعـل في الفعـل، أي (فعـل الشـرط في الجواب)، والأصل ألا يعمل فعلٌ في فعل، فإذاً لامزية في اجتمـاع حرف الشرط (المؤثر) وفعل

$$
\begin{equation*}
\text { انظر : أسرار العربية ص . . . } \times \text { والهمع \&/ اس } \tag{T}
\end{equation*}
$$

انظر : الإنصاف ص ^^٪؛.
الشرط (عدم المؤثر) في الجواب، وبقي حرفُ الشرط حينئذٍ هو العامل.(1)

ورُدّ بمثله على مـن ذهـب إلى أنّ الحرفّ يعمـل في الفعل، والفعـل يعمـل في البـواب، بـأن
الفعل لايعمل في الفعل.(T)

أمّا حجتهـم بـأنّ حرف ابلجزم لايقـوى على العمـل في شيئين كحرف الجـر، فقـد رُدّ بـأنّ
حرف ابلر لايقتضي معمولين كما هو الجازم، فبينهما فرق.

وردّه ابنُ مالك بأن أيّ عامل من العوامل فهو مركّب من شيئين لايجوز أن ينفصلا عن
بعضهما، ولا أن يكذف أحدهما، بخلاف ما إذا كان حرف شرط وفعله، فإنه يبوز فيهما الانفصـال والحـذف، كـأن تقول: أطعْ أبـاك وإلاّ يسـخطْ عليـك، والتقـدير : وإلا تُطِعْه يسـخط
عليك، فقد حذف فعل الشرط.(؟)

أما المازين فقد رُدّ بقوله "بأن ابلمواب إنما بُني على الوقف" بالفساد؛ لأنه قد انعقـد اتفـاق النحاة أنّ الأفعال الداخلـة على (لمه، لما، لام الأمر، لا الناهية) مـاهي إلا معربة، ولم تكن هي واقعةً موقع الاسم، فوجب أن يكون الداخلُ على فعل الشرط وجوابه معرباً بجزوماً، مع كونه لم
يقع موقع الاسم، ووجب أن يكون شرطُ وقوعه موقع الاسم ليس بشيء.(\&)

وردّ البصريون شواهد الكوفيين وأمثلتهم في جعلهـم عامل الحواب هو الجوار، بأنّ ذاك لم
يكن لعلة الجوار، وإنما تُحمل الشواهد على التقدير والعطف (م)
ولأنّ الخفضَ على الجـوار مختلفٌ عـن الحمـل على الجـوار مـن غـير خفض، ويتميز عنـه

[^4]منهـا：أنّ الخفض على الجوار ليس بمحتّم واجـب، أمـا جزم جحواب الشرط فهو واجـبٌ لابد منه．

ومنها：أنه يبـبُ ين الخفض على الحموارِ الاتصـال، بخـلاف جزم الجحواب فيجوز الاتصـال والانفصال أيضاً．

وأن الخفض على الجـوار يكون بعـد خغفوض ظاهرا لتحقق المشاكلة، أمـا جـواب الشرط فيكون بعد ظاهر وغير ظاهر، فالمشاكلة متعذرة في بعض الكاملام．（1）
 （المشركين）خخفوضٌ على جـواره للمخفـوض（الكتـاب）، مـع أنه معطوف على مرفوع（الذـين كفروا）، بأنه غير مستقيم؛ لأن（المشركين）لم يكن معطوفا على（الذين كفروا）، وإنما معطوف على（أهل الكتاب）، فكان بجروراً لعطفه على بحرور لا على الجوار．
وقول زهير:
（「）بعــدي، ســوافي المــورِ والقطـرِ


فتـالوا بـأنّ（القطر）مخفوض على جـواره لـ（المور）، لأنّ القطر ليس لـه سوافي، ورُدّ بأنـه يبجوز تسمية ما تسفيه الريح من المطر سافية، وذلك حين نزوله، كما يُسمى ما تسفيه الريح من الغبار سوافي．

أما قولم：（جحرُ ضبٍ خربٍ）（乏）فهو شاذٌ؛ لمُ يُسـمع ولايقاس عليه، ولا تُحمل مسألة

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر : شرح التسهيل \&/V9. } \\
& \text { سورة البينة ، آية رقم } 1 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

（ ب（ ${ }^{(Y)}$

والإنصاف ص ع^؟، والخزانة 人N/0.
(1).جزم جواب الشرط على هذا المثال كما تقدم

- الترجيح:





 فِّ بحاورة البرور، ولم تسمع فِّ بحاورة الجزوم.

ولأنّ الشيء إذا اقتضى الشيء عمل فيه، فحرف الشرط اقتضى فعل الشرط وجوابه، وقد عمل فيهما، والهّه أعلم.

## (1) إنْ، بمعنى إذْ )

قال أبو البقاء: " لاتكونُ (إنْ) بمعنى (إذْ) ، وأبحازه الكوفيون. حجة الأولين من وجهين:

أحـدهما: أنَّ (إذْ) اسـم و (إنْ) حـرف ، ووقـوع الحـرف بمعـنى الاسـم بعيـد في السـماع
والقياس.
والثاني: أنَّ معنى (إن) مخالف معنى (إذ).
واحتج الآخرون بقوله تعالى: (وإن كنتُم في ريبٍ)، والمعنى: (إذ كنتم)، لأنَّ (إن) للمتردد،
ولم يكن في ريب اليهودِ تردد.

وابلجواب: أنَّ العربَ تذكر مثل ذلك على جهة الاحتجاج والإلزام للخصـم حتى يعترف.
وكذلك يقول الرجل لابنه: إن كنتَ ابني فأطعني.
(r) " ويدلُّ على أها للشرط بحيء الفاء في جوابها، وأنه لا يعمل فيها ماقبلها

- دراسة المسألة:

ذكر العُكبري مـذهب الفريقين وحججهـم كمـا ذكرهـا غـيره مُن عرض الخـلاف، ولم يزد العكبري شيئا غير أنه أوجز في عرض الخـلاف وأنقص في شيء من الحجت، فالمذهب البصريّ احتجّ بحجج قياسية، والكويّّ بحجٍِ سماعية.

واضطرب الرّضي في حكمه على (إنْ) فقال في أوّل الأمر إنها ليس للشكّ، بل هي لعدم



والنظائر r/ . rr.
 رَيْبٍ (1) بأنه لَمّا كان ذلك فين نفسه عتمالً ريُهُم وعدمُه جاء بـ (إن) . وقد ظاهر العُكبرَي البصريين في المسألة، وردّ على الكوفيين حجّتهم.
ومّا لم يذكره من رأي الفريقين حجة البصريين:

أنّ الأصل في (إنْ) هو أن تكون شرطا، فأصلها موضوعةٌ للشّرط، ولم تُوضع للظرف كـ

الأصل فلابدّ له من دليل.(r)

وقد احتجّ الكوفيون بالمسموع من الآياتِ والحديث والشّعر، فمن ذا احتجاجهم بقوله تعالى: : كتتم مؤمنين.
 لايصحّ أن تقول: إنْ قامتِ السّاعة كان كذا وكذا، بخافِ ما إذا قلتَ: إذْ قامتِ الساعة.
 اللّهُ بكم لاحقون " (0) أي إذْ شـاء الله، لأنه لو كانت على أصلها شرطيّة، لكان في ذلك شـكُّ باللحوق بمّ، وهذا لايصحّ.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة ، آية رقم r ب . } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة ، آية رقم rV^ . }
\end{align*}
$$

 . $\varsigma 7 \% / \ \leqslant$

واحتجّوا بقول الشاعر :
(1) وبمِعــتَ حلفتَهــا الـــتي حلفــتْ

أي إذْ كان، لأن سمعَه ليس بوقْر، ومعلوم أنه قد سمع حَلفتَها.
والشواهد في احتجاجهم كثيرة.

وقـد ردّ البصريون على الكـوفيين احتجــاجَهم بالسّسماع بتـأويلهـم لـ (إنْ) بـ (إذْ)، فقولـه
تعالى: "وإِنْ كنتُم في ريبٍ مـانزلنا على عبدنا" فقد هربوا إلى تأويل (إن) بـ (إذْ) لأجل أنّ (إنْ) تفيدُ الشك، وهذا غير مستقيم، وتردُّه طريقة كالام العرب، فالعرب من سننهم في كالامهم أن يُخرجوه مخرج الشّّكّ، وإن لم يكن هناك شكّ في الأصل، كما إذا قلت "إن كنتَ ابني فأطعني"، ف (إن) هنا لاتحتمل الشك، ولايراد بما، ولكنه أراد بها التهييج والإلماب.


- (٪) (

إذ كيف يتكلّم الله بكالام فيه شكّ، وهو عالم بـم سبـحانه بأفم سيدخلون المسجد. وقد أجيب عليه بأن (آمنين) هنا إمّا أها مقدّمةٌ على المشيئة، والتقدير : لتدخلُنّ المسجد الحرام آمنين إن شاء الله.

أو يكون ذلك لقصد التأديـبِ للنـاس، حتى إذا تكلموا بكالامٍ مستقبلي قرونه بالمشييئة،

( ) بيت من بحر الكامل، يُنسب إلى الأعشى ويُنسب إلى المسيب بن علس، وليس في ديوانيهما، انظر : الإنصاف

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : المغني ص9، }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : الإنصافصץ ب.0. } \tag{}
\end{align*}
$$

قد تبين لي أنّ (إنْ هي بُعناها الأصلي " الشرط " في الأمثلة الواردة، ولاتْمل الظرفية،




 الخذتوتمه أولياء.

 (1) بصحیيح
 (إذْ)، لأنّ لككّ سياقٍ معناه، ولابدّ من دليٍ على اكتساب الـرفِ معنى غير أصله.

على أني لم أجد من النحاة من قال إفا قد تكون للشرط على أصلها، وتكون للظرفية

 مُستحسنٌ ليس به شططُ، وليس بيعيد عن التأويل.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة ، آية رقم OV }  \tag{1}\\
& \text { انظر : النحو الوافي \& \& Y / }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المائدة ، آية رقم OV . }
\end{align*}
$$

## （1）（الجزاء بكيف ）

قال أبو البقاء: لا يُجازى بـ (كيف)، وقال الكوفيون: يُجازى بها.

حجـة الأولين：أن（كيف）لو جُوزي بهـا إمـا أن يُعرفَ ذلك بالسـماع أو بالقيـاس على

$$
\begin{array}{r}
\text { المسموع، ولا وجه إلى الأول في فإنه لا يثبت فيه سماع. }
\end{array}
$$

أحـدها：أنَّ معتى أدوات الشرط تعليقُ فعلٍ بغعل، و（كيف）لو عَلَّقـت لعلقـت حـالَ الفاعلِ أو المفعول بحالٍ أخرى ، والفعلُ يمكنُ الوقوفُ عليه لظُهورٍِ ، والحـال لا يمكـن ذلك خلخائها．

والثاني：أنَّ من الأحوال ما لايدخل تحت الاختيار، فلا يصحُّ أن يعلق عليها حال، ألا
 جواب الشرط، ومثل ذلك لو كان فعلاً لم يصحَّ البازاة به، كقولك：إنْ متُّ مِتُّ．

والثالث：أن تلك الأدواتِ التي هي أسماء يرجع إليها ضمير لا عالة، و（كيف）اسم لا
 الضمير كما تقاس بقية الأسماء على（أن）في عدم عود الضمير إليها．

واحتجّ الآخرون بأنه يصح أن يقـال：（كيف تصنع أصنع）بالرفع، فكذلك في المزمه،
والجواب عنه من وجهين:

أحدهما：أنَّ استعمالَ مثل هـذا بعيد، ولو ورد عـن ثقـةٍ فوجهه أنه قصد حـالا معلومة

 ولماr／r／r

بقرينةٍ تُميزّهُـا عنـده، وهـذا يصـُّ مـع الرفـع لا مـع الجمزم؛ لأن أسمـاءَ ابلحزم حكمُهـا العموم إذا
جَزمت" (1)

## - دراسة المسألة:

ذكر العكبري مـذاهب الفريقين، وفصّل في أوجـه حجـة البصريين، ثّمّ أورد حجـةً واحـدة للكوفيين، وأجاب عنها بإجمال، وقد قال بأنّ الحوابَ عن حجتهم من وجهـين، فذكر وجها، وأغفل الآخر.

وقد جوّز بعض البصريين البحازاة بـ (كيف) ووافقوا الكوفيين في هذا الحكم. (r)
وكره الخليلُ بن أحمد البحازاة بـ (كيف)، لكنـه لم يحتجّ على حكمـه عليهـا، ثم بعد خحالف رأيه، وجعلهـا للمـجـازاة في قوله بـأنّ معناهـا (على أيّ حـالٍ تكنْ أكنْ)، ذكر ذلك السيرافي،

وأشار سيبويه بأن الخليل جعل خخرجها على الجزاء ومعناه، وإن لم تكن من حروف الجزاء. () وجوّز قطرب ابلمازاة جها قياسا، لأنه لم يسمع بها عن العرب، وإنما جـازت البـازاة بها لأن

فيها معنى الشرط. (\&)
وأكثر البصريين على جواز ابلمازاة بـ (كيف) معنى لاعملا.(0)
والنحاس لايرى الجزاء بـ (كيف) ألبتة.

وقـال بعـض النحـويين بأهـا بتـزم إذا لـقتهـا (مـا) كــ (حيـث)، فتـــول: (كيفمـا تگـنْ
 والنظائر r/ / .
(Y) انظر : إصلاح الخلل صهז؟.



انظر : المساعد

ويرى الفراء بأنه يجوز أن يبازى بـ (كيف) مطلقا، سواء اتصلت بها (ما) أم لم تتصل. (1) ومُا لم يذكره العكبري من حجج البصريين حجتهم:

بأن (كيف) لايمكن البمازاة بــا؛ لأن جوابهـا لايكونُ إلا نكرةً، كمـا هو مـذهب الحـال، بخـلاف غيرهـا، فـإنّ الجـواب فيهنّ بالمعرفـة وتكون بـالنكرة، فحينئـذ لم تكـن شِبها لأخواهــا في الحال هذه.

وأيضاً فإنّ (كيفَ) لايجوز الإخبار عنها كسـائر أخواتِاكـ (مَن، مـا، أي، مهما)، لأغها
(个). قد نُحلقت للحال، وليس لإخخبار (ب)
ومُا يُخرج (كيف) من أن تكون للمجازاة قولمم أنّ الأصل في الجزاء أن يكونَ بالحرف لا بالاسـمَ إلاّ في حــال الاضـطرار، وليسـت هنـاك ضـرورةٌ لأن بتعـل للمـجـازاة، مـع أن هنـاك حروفا يمكن أن تكون غنيةً عنها، ويجازى بها، ك (أيّ) إذا قلت: (ين أيّ حالٍ تكنْ أكنْ) أو غيرها من الحروف.

وقال الكوفيون بأنه يبـازى بـا واحتحّوا بأنه لما شـابت (كيفَ) أحرفَ البمازاة أخـذتٌ حكمها، فكما أنّ (كيفَ) للسّئال عن الحال، فإنّ (أين) للسّؤأل عن المكان، و (متى) للسُّؤال عن الزمان.

وأيضاً فإنّ معنى (كيف) في المُازاة كمعنى غيرهـا، فـ (كيفمـا تكُنْ أكُنْ) على معنى (في أيّ حال تكُنْ أكُنْ) تماماً.

وقد أخرجها الخليل بن أحمد خخرج الجزاء وعلى معناه، وإن لم تكن من حروفه. (\&)
وقـد ردّ البصريون على الكوفيين حجتهمم بأهـا شبَهٌ لأحرفِ البِـازاة، فأخـذتٌ حكمهـا، (1) انظر : معاني القرآن (Y)/
(Y) انظر : شرح السيرافي ( انظر : شرح ابن يعيش


بأن الحجـة هـذه لاتُسلم لمه، وليس كمـا ذكروا مـن المشابهة بينهمـا، لأنك إذا قلـَّ：（كيف تكنْ أكنْ）كان معناها（في أيّ حالٍ تكونُ أكون）، فإنّ ذا غير معقولٍ بأن يكون المجازِي مثلَ أحوال وصفات الجحازى، فأحوالُ الشخص كثيرةٌ، وصفاته متعدّدة، ولا يمكن أن تكون أحواله （1）كأحوال الآخر جميعها، وصفاته كصفاته تماماً، فهو متعذّر

ورُدّ على الكوفيين قوفُّم بأنه كما جاز أن تقول：（كيف تكونُ أكون）جاز أن يُجازى جـا أيضاً، ورُد بأنّ بينهما فرقاً، فبرفع الفعل بعد（كَيف）يكونُ الكالامُ مستقراً على حـالٍ يعلمهـا البحازَى ولايجهلها، فيصحّ الكـام ويُغهـم، والأصل في الجزاء أن يكون على غير معلوم، وأسماء الجزاء حكمها العموم، فبذا بطل أن يجازى بـ（كيف）واقعة على حال معلومة． وردّ الكوفيون هذا، وقالوا بأن قولك（كيف تكنْ أكنْ）عمومٌ يُخرج يَرج الخصوص؛ لأنّ المخاطب يعلم أنه لايجوز ولايُمُكن أن يكونَ على جميع أحواله من صحةٍ وسُقم وحياةٍ وموت، بل يُشترط أن يكون على حاله فيما يُمكن، كما إذا وعدتّ صاحبك شيئاً، فأعاقك عـائق، لم تكن بمخلفِ وعد، لأنّ الوعد مُعلّقٌ بالسّلامة وارتفاع الموانع، وهذا يصدُق على جميع حروف
الجزاء مثل التي تكون للأزمنة والأمكنة ك (متى، وأين).(r)
－الترجيح：
وقـد تبـيّن لي بعـد هــا الاستقراء أنه لم يُسـمع عـن العرب في كلامهـا ولا أشعارها بحيءُ （كيف）بُحازَى بـا، وقياسُها على حروف الجزم فيه نظَر؛ لمخالفتها إيّاهـا في أحكامها كـجواز الإخبار بها وعودِ الضمير وكوها تردُ معرفةً ونكرة، وغير ذلك مُـا خالفت فيه（كيف）حروفَ الجزم، ولذا فالراجح عدم ابلمازاة بها؛ فالسمّاع والقياس لايشهدان لما بذلك، والله أعلم．

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{C} \text { ( انظر : الإنصاف ص \&) }
\end{aligned}
$$



قال أبو البقـاء: " وقد أجـاز الكوفيون تمييز (عشرينَ) وباهِها، وتمييزُ (كَمْ) في الاستفهام (「) " بابلمع، وفيه من القبح ماذكرتُ لك، مع أنه لايكاد يأتي في استعماهم (٪) * دراسةُ الدسألة:

قرّر العكبري قول البصريين في مسألة جمع تييز ألفاظ العقود و (كم) الاستفهامية، حيث ذكر مـذهبهم في المنع كمـا اختـاره مـذهبا، ثم أشـار إلى مـذهب الكـوفيين وردّه بـالقبح قياسـا، وعدم وروده سماعا.

مـع أن الفراء قـد تفرّد من الكوفيين بقول جمـع تمييز ألفـاظ القعود والعدد المركب، إلا أن العكـبري قـد نسبه إلى الكـوفيين عامـة، ولم أجـد أحـدا من العلماء من نسبه لعامـة للكـوفيين،
ووافق الزخخري الفراء في ماذهب إليه.()

بينما نسبته بلمع تمييز (كم) الاستفهامية إلى الكوفيين صحيحة، وقال بها غير واحد. أما مسألة تمييز ألفاظ العقود، فقد منع الجمهور جمع تمييز ألفـاظ العقود، فليس لك أن تقول: عندي لك عشرون جيادا، والصواب: عندي لك عشرون جوادا. (£)

واحتج البصريون لذلك بحجّةٍ طلب الخفة، حيـث إنّ العدد من الثلاثة للعشرة الأصلُ في تييزه الجمـع؛ لأنه مضـافٌ ومضـاف إليه، فالمضـافُ والمضاف إليه أشبه الموصوف هنـا في أنه

 ،VT/\& \&
شرح الإيضاح r/r/r • . .

جمعٌ فهو كمثله في أنه ليس بفضلة، ثم إنّ الإضافة لما امتنعت في ألفاظ العقود والعدد المركب وكان تمييزه واجب النصب، أصبح فضلة، فلم يكن كالموصوف عُمدة، فُقدّم له الإفراد الذي هو اختصار له، فالعدد المفرد يناسبه الجمع، والمركب يناسبه الإفراد.

أمّا الفراء فقد أجازه قياسا وتماعا، فأما القياس فقد قاسه على الضمير العائد على اسم الجـنس وجمع التكسـير، فيجـوز عند العلمـاء فيـه البمـع والإفراد، فمـن جمـع الضـمير نظر إلى المعنى، ومن أفرد نظر إلى اللفظ، فهو كما قال الشاعر: منـــُ الفــراخِ نُنْــتْ خَواصِــُه فقال: حواصلُ،، ولم يقل: حواصلها، نظرًا إلى اللفظ.

فإن كان اسمُ الجنس وجمُعُ التكسير يجوز أن يعود الضمير عليهما إفرادا وجمعا على اعتبار اللفظ والمعنى، جاز هذا في ألفاظ العقود، فتقول: عندي عشرون رجالا نظراً إلى البمع، وتقول: عندي عشرون رجالاً نظراً إلى المفرد. أما السماع، فقد قال الشاعر:
(r) فيهـــا اثنتـــانِ وأربعــونَ حلوبــةً

فوصف الحلوبة بـ (سودا) وهو جمع، فكأنه قال: فيها اثنتان وأربعون سودا. (r)
والسيرافي جوّز أن تقول: أعشرون غلماناً لك، إذا أردت به طوائف من الغلمان. (8)
 ورسالة الغفران ص7 اء 1 .


$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الرضي 100/r. }
\end{align*}
$$

 أعرب: (أسباطا) تمييز، وهو جمع، وخرج أن لفظة (الأسباط) هنا القبيلة، وكل قبيلة (أسباط) لا سبط، كمـا تقول: رأيت أحـد عشر أنعاما، إذا أريـد بــا إحـدى عشرة جماعـة، وكل جماعـة
(「) أنعام

 وتقـديره: (فرقة)، وقيل: بـأنّ (فرقة) تمييز محــوف، و(الأسباط) نعـت لـه، فـأقيم النعـت مقـام
(گ). المنعوت

وأنه لو كان (أسباطا) ثمييزاً، لنُكّر العددان (اثنتي عشرة)، لأن (السّبط) واحد الأسباط،
(0). وهو مذكر

وأجـاب بعضـهم عـن استشـهاد الفـراء ببيـت عنترة بأنـه قـد يُغتفر في الثواني مـالايغتفر في
(7). الأوائل

والرضي اعترض على تخريجات البصريين من حيث إنّ الأصل في التمييز هو الجمع، فإذا خرج عن ابلمعع إلى غيره، فإنه خـارج لعلة مـا، فإذا استعمل جمعاً في الكـالام فلا يأوّل بغيره؛ (v).لأن الجمع هو الأصل

وابنُ مالك قد قَبل رأي الزخخشري في إعراب الآية بأهنا تييز جمع، صناعة، وردهـا معنى،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف ، آية رقم • } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 17 \text {. } 17 \text {. }
\end{aligned}
$$

إذ يرى أنّ ماقال الزغششري لايَّضده سماع، أما تأويله الأسباط فلا يوافقه إذ إنّ الأسباط جمع سِبط، والسِّبط هو القبيلة من ذرية إبماعيل، وليس اسما لِمماعة أو قبيلة يقال لما الأسباط كمـا (1).

وإن كان يعضد علةُ الأصل السماعَ، فالسماعُ أقوى منه وأولى، إلا أنه قد جاء بقلةٍ جمعا في ألفاظ العقود والعدَدَ المرّبّ، وهذا لايُسقطه وإن كان قليلا، فهو وإن كان كذلك فهو معتبر ظاهر .

وما خرج له البصريون نّا استشهد الكوفيون فهو تكلّف ظاهر كما قال به أبوحيان.(r) أما المسألة الثانية فهو تكييزُ (كم) الاستفهامية جمعاً، فقد منع البصريون بجيء تمييزه جمعا،
ولايموز فيه إلا الإفراد، فتقول: كمْ غُلاماً لك؟ ()

وعلل البصريون إفرادَ تمييزٍ ونصبَه ذلك لأنه أشبه ألفاظَ العقود ك (عشرين) وباهها فِّ إفراد
تييزها ونصبه . (\&)
وقـد أجـاز الأخفـش أن يجمـع تميـزه في حالــة واحـدة، وذلـك إن كـان الاستفهامُ عـن الجماعـات، فتقول: (كـم غِلماناً لـك) إذا أردتٌ أصـنافاً مـن الغلمـان، وتقول: (كـم رجـالاً

عندك)، تريد:
(كم جمعاً من الرجال عندك)، لأنه هنا بنزلة المفرد، واختاره الرضي. ${ }^{\text {(0) }}$
أما الكوفيون فيرون بجيء تمييزه جمعا جائزا مطلقا، وحكى جوازهم له الأخغش. (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح التسهيل (Y/r (1 }
\end{aligned}
$$




وردّ البصريون مذهبَ الكوفيين وقالوا بأنّ التمييز في المثال حـذوف، وابلمـع الموجود إنـا
(1) هو منصوبٌ على الحال، والتقدير : (كم نفساً من الغلمان لك)

وغير هـذا فإنه لم يُسمع بجيء تمييز (كم) الاستفهامية جمعا، فلم يسمع فيه إلا الإفراد،
ولو سمع ذلك فليس هم فيه حجة إذ يصحّ حمله على الحال، والتمييز مخذوف. (Y)

- الترجيحُ:

في مسألة ألفاظ العقود ترجّح لي أنّ مذهبَ الكوفيين هو الصحيح، فقد ورد سماعا بجيء التمييز فيه جمعا كمـا أنه قد قيس عليه مـا سُمع من الضمير العائد على جمع التكسير واسم
 التمييز قليلا إلا أنه معتبر، وتخريجاتُ البصريين لما جيء من التمييز جمعاً ضربٌ من التكلّف، وكذلك فإن الأصل بالتمييز الجمع، وما استعمل من التمييز جمعاً فقد ردّ إلى أصله، فلا يؤول.

وكم الاستغهامية، فهي مثل ألفاظ العقود ومشبهة به، فيجوز ورود تيييزها بمعا كما جاز
في ألفـاظ العقود، وإن كان في المسألتين الأصـل فيها والأكثر هو بحيء ثتييزهـا مغردا، إلا أنّ الجمع معتبر جائز مستعمل، والله أعلم.

$$
\begin{align*}
& \text { شرح الألفية للمرادي /r/r/r. } \tag{1}
\end{align*}
$$

## ( ) ( مـلٌّ المقصـور )

قال أبو البقاء: " وأما مدّ المقصور فغير جائز عند البصريين لأنه زيادةٌ في الكلمة، ولذلك لم يُسغ للشاعر أن يزيدَ أيَّ حرف شاء بخلافِ قصرِ الممدود فإنَّه حذفُ الزائد، والأصـُ عدمُ الزيادة.

وقال الكوفيون: هو جائزٌ واحتجُّوا بقولِ الشاعر:


سُــــيغنيني الـــنـي أغنــــاكَ عـــنِّ
فمدَّ (الغنا) وهو مقصور .

والبِـواب: أنـه يُروى بفـتح العـين على أنـه مصـدر أغنيـتُ عنـه غَنَاء وإغنـاءًا ومَـن رواه
بالكسر جعله مصدر غانيتُ وتغانيتُ، مثلُ قولِك: قاتلتُه قِتالاً ، وترامينا رِماء، أي ترامياً|"(ّ).

## - دراسة المسألة:

اكتفـى العكـبري في هـذه المسـألة بـذكر مـذهبي الفـريقين، وذكـر دلـيلا قياسـيا واحـدا للبصـريين، وسماعيـا واحـدا للكـوفيين، ثم أجـاب عـن شـاهد الكـوفيين وردّه بروايـة أخـرى لـه مسموعة، وتخريج لغويّ، وقد كان في هذه المسألة موجزاً، فلم يذكر باقي حجـج الفريقين، ولم يشر فيها إلى من وافق رأي الكوفيين من البصريين، وهما الأخفش وابن ولاد.




ومايتمل الشاعر من الضرورة ص اللباب 9V/T، وهذه المسألة من مسائل التبيين، وليست في المطبوع، انظر: تذكرة النحاة ص VIT.
ومن وافق رأي الكوفيين من المتأخرين ابن خروف.(1)

ومن النحاة من يجّعل مدّ المقصور جائزا من غير اضطرار، إذ عده لغة.
والعُكبري قد نقل مذهبَ الكوفيين في الجواز دون ذكره أنّ الجواز مشروطٌ بضرورة الشعر كما هو مذهب الفراء والكوفيين، حيث أغفل ذلك.(Y) وما احتجّ له البصريون، ولم يذكره الحكبري هنا:

قولمم إنّ علة عدم جواز مدّ المقصور، لأنّ المقصور هو الأصل، والممدود فرعٌ عنه وزيادة، وألف المقصور من بنية الكلمة، وأصلية فيه، أمـا ألف الممدود فهي زائدة اتفاقا، وإن اشتبه في الاسم هل هو مقصور أم ممدود ألحق بالمقصور، فدل على أنه أصل.

واحتج الكوفيون بالسّماع والقياس أيضاً في جواز مدّ المقصور، فمن السماع قولُ الراجز :
قـــد علِمـــتْ أُمٌ بـــني السِّــعْلاءٍ


يَنشـــبُ في المســــعِلِ واللُّهَـــاءِ
والسِّعلاء والخـواء واللهاء، كلهه مقصورٌ في الأصل، والمدّ ضـرورة، وأصله السِّعلى والخوى
(६)

واللهىى.

> (1) انظر : ضرائر الشعر صا
> (Y) انظر : المقصور والممدود للفراء ص0 \&.

$$
\begin{align*}
& \text { والدرر ז/7 } \tag{£}
\end{align*}
$$

وقول الشاءر:


إِنـــا الفقــــرُ والغِنـــاءُ هـــن اللّهِ فَدَّ الغناء فيها، فدلّ على جوازه. وقول الشاءر:

فـــــال فقــــرٌ يــــــومُ ولاغِنـــــاءُ
ســيُغنيني الـــذي أغنـــاكِ عـــني فقال: غِناء، ولم يقلْ غِنى.

فمدّ (السّناء) الذي أريد به الضوء، وهو مقصور .(\&)
واحتجّ الكوفيون بالقيـاس، بـأنّ إجـازظم لمـدّ المقصـور جـاء قياسـا على جـوازهم - في الضّرورة - إشباع الحركاتِ من ضمّة وكسرةٍ وفتحة، فينشأ عن الإشباع الواوُ والياءُ والألف، فبجواز الإشباع - باتفاق النحاة - جاز إشباعُ الفتحة التي قبل الألف المقصور، فينشأ لأجل (الإشباع حرفُ ملّ في الأخر

وقد احتجّ بعضُهم بأنّ سيبويه قد أجاز فيّ الشّعر مدّ (مساجيد ومنابير)، فمدُّ المقصور
وزيادة هزة في آخره، كزيادة (مساجيد) في الشّعر . ${ }^{\text {(7) }}$
وردّ البصريون حجة الكوفيين السماعية بروايات لما، وتخريكات لغوية.
سيت من بكر النور ، آية رقم rی لايعرف قائله، انظر : الإنصاف ص7 • .7.

هي قراءة طلحة بن مُصَرّف، وهي قراءة شاذة، انظر : العتسب
انظر : ضرائر الشعر ص.r r.
انظر : الإنصاف صه • ج، وضرائر الشعر ص ابّا

فالبيت الذي ذكر فيه (السِّعلاء) لايعرف قائله، ومن ثمّ فلا حجة فيه.

وما احتج به الكوفيون في قياسهم مدَّ المقصور بإشباع الحركات عند الضرورة، فهو باطل، لأنّ بينهمـا فرقًا، فإشبـاعُ الحركات ينشأُ عنـه تغيـيرٌ واحـد، وهـو هــه الحـروف، أمّـا في إشـباع الفتحـة التي قبـل الألف، فينشـأ عنـه حرف مـد، فإنه ينشـأ عنـه تغيران، زيـادة الألف الأولى،

وقلب الثانية هزة. (1)

- الترجيح:

والذي يظهرُ لي في المسألة هو مذهبُ الكوفيين في جوازِ مدّ المقصور في ضرورةٍ الشعر،
لكثرة ماسُمع فيه، ولبعد ماتأوّل المانعون، أمّا طعنهم بصحة رواية بعض الأبيات، فهو أمرٌ بعيد لما عُرف عن الرواة من ثقةٍ وأمانة، والله أعلم.

## (1) قَصْرُ الممدود )

قال أبو البقاء: " ويبوزُ للشّاعر قصرُ الممدود مطلقا. وقال الفرّاء: لايموز إلاّ إذا كان له بعدَ القصر نظيرٌ في الأبنية. وحجة الأولين: أنّ القصرَ جاز للضرورة، وهو حذفُ الزائد والرجوعُ إلى الأصل، فسُوّي فيه بينَ ماله نظير، وما لا نظير له. واحتجّ الفرّاء بأنّ الضّرورة تُردّ إلى أصل. وجوابُه من وجهين:

أحـدها: أنّ هـذا لايَطّردُ في كـلّ موضع، ولـذلك جـاز تأنيـثُ المـذكر، وهـو رجـوعٌ مـن

والثاني: أنّ قصرَ الممدود ردٌّ إلى الأصل من وجه، وهو حذفُ الزائد ولايُعتبر أن يكون ردّا
إلى كلّ الأصول، إذْ ذلك عحال " (٪)

## - دراسة المسألة:

استوفن العكبري مسألة قَصْر الممدود، فذكر رأيَ البصريين والفراء، وحجتيهما، ثّ بِلُ ردّ

ومما لابد من ذكره في المسألة أن البصريين بُجمعون على جواز قصرِ الممدود، لأنّ بالقصر



 اللباب 9V/T، وهذه المسألة من مسائل التبيين، وليست في المطبوع، انظر: تذكرة النحاة ص VIT.

يُرَدُّ اللفظ إلى أصله، ففي قول الشاعر مثلا:
(1) لابـدّ مـنْ صـنعا، وإنْ طـالَ السَّفَفْر

أصـلها قبـل القَصْر ( صنعاء)، بـالممز في الأخـير، وهمزة (صنعاء) هي في أصـلها ألف: (صنعا) فاجتمعت ألفـان، وقـد قُصَرت الكلمـةُ بحـذف الألف الأولى منهـا؛ لأفـا زائدةٌ لغير معنى، فلمـا حُذفت الأولى، رجعت الهمزةُ إلى أصلها وهي الألف؛ لأهـا مبدلة أصلاً من ألف التأنيث، فأصبحت (صنعا)، وقد قلبت الألف همزةً بعد ذلك لاجتماع ألفين.

والبصريون إنما أجازوا قَصْرَ الممدود حملا لشَبَهِه بصرفِ مالا ينصرف، ومنعوا مـدّ المقصور
محلاً على منع المصروف، إذْ هو مُنوعٌ عندهم بالاتفاق، وعختلفٌ فيه بين النحويين. وقـد احتجّ البصريون بقصرِ الممـدود بأنّ هـذا مـن قبيل التخفيف، والتخفيفُ من سمـاتِ كامِ العرب، كالترخيم وغيره، والعرب تُقدّمُ تخفيفَ كالامها على زيادته. () وأما الفرّاء فقد أجاز قصر الممدود في حالةٍ، ومنعه في حالتين: أما إجازته له فقد ذكرها العكبري في المسألة، وأما منعُه له ففي حالتين : الأولى: ألا يُقصرَ ماكان على (فَعْلاء) مؤنثِ (أفْعَل)، ك (حمراء وصفراء). وأيضـاً مـا كــان علـى (فُعَـاءاء) إنْ كــان جمعـاً لـ (فَعِيـل) كــ (فُقَهـاء، وكرمـاء) جمـع (فقيه، كريم).

الثانيـة: ألا يُقصرَ المــدود إذا كـان منصـوباً في نـوِ قولكـ: رأيـتُ قضـاءَكَ، فلايصـحّ أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) بيت من مشطور الرجز، ينسب للراجز، انظر: المقصور والممدود للفراء صهغ، والمقصور والممـوود لابن ولاد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : مايُتمل الشعر من الضرورة ص10 } 1 \text { ها } \tag{T}
\end{align*}
$$

تقول:

ومررتُ بقضاك، وقد حكى السكري هذا المنع عن الفراء والكسائي. (1)
وقد ردّ البصريون قولَ الفراء يِ عدم إجازته قصرَ الممدود الذي يجيء مذكره على (أفْعَل)
بشواهد، منها قولُ الشاعر:

فقصر: (صفراء) الذي مذكره (أصغر) على زنة (أفعل).

وردوا أيضا على الفراء شرطَه فيُ جواز قصرِ ماجاء فُ بابه مقصور، بأنه ورد في الشّعر
قصرُ ممدودٍٍ لم يبيءْ في بابه مقصور، كقول الشاعر:

مــا أن تنــالُ يـــُ الطويـلِ قــذالمَا (ت)


فقصر (العداء)، وهو فنّال من العدو، وهذا الوزن لايبيء في بابه مقصور.
وكذلك قول الشاعر :

وكـــان مــع الأطبّــاءٍ الأســـاةٌ (8) فــــو أنّ الأطبّــا، كـــانُ حــــولي

$$
\begin{equation*}
\text { (1) انظر : ضرائر الشعر ص } 9 \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$



بيت من بحر الكامل للأعشى، وهو في ديوانه ص • \& ا، انظر: مايمتمل الشعر من الضرورة صى • 1، والإنصاف

$$
\text { ص • (77) وضرائر الشعر لابن عصفور ص Y } 9 \text {. }
$$

بيت من بحر الوافر، لايعرف قائله، انظر : مايمتمل الشعر من الضـرورة ص Y I (1، والإنصـاف ص • (7)، وضرائر

(1) فقصر (الأطباء) وهو جمع طبيب، ولايبيء هذا في بابه مقصور.

وردّوا على الفراء بأنّ شواهدَ عـدة قـد قُصرَ فيهـا المـمدود قد استشـهـد بهـا بنغسه، كمثل
قول الشاعر:

لابــدّ مــنْ صــنعا، وإنْ طــالَ السَّــفَرْ (T)
وغيره كثير .

- الترجيح:

المعلوم أن الممدود لفظٌ مزيدٌ فيه، فإذا حُذفَ الزائُُ منه، صـار على أصله واستوى على جذره، فكيف يُمنع الشيء إذا ردَّ إلى أصله، والشواهد في قصر الممدود لاتحصى وأكثر من أن تحـاط، والحـالات التي منعهـا الفراء قـد رُدّت بشـواهدَ ذكر بعضَهـا بنغسـه وذكرهـا غـيره، وهي مشهورة معلومة، والله أعلم.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : مايتتمل الشعر من الضرورة ص•11. } \tag{}
\end{align*}
$$

(1) (الخلاف في استأصلَ اللهُ عِرْقَاتَهُمْ )

قال أبو البقاء: "واعلم أنّ (التاءً) هنا حرفُ إعراب؛ لأهنا تثبت في الرّفع والنصب والجر،
وتعتورُ عليها الحركات، كما تعتور على (دالِ) زيد.
وكـان القيـاس أن تفتح في النّصـب كمـا فُتحـت (تـاءٔ) التأنيـث في الواحـد، نـو : (رأيـتُ
مسلمةً)، وكما فُتحت تاءُ الأصل، نوو : سمعتُ أصواتا، وأنشدتُ أبياتا، إلا أنّ العرب كسروها في النصب استحسانا، وذلك أنّ جمع المؤنث هنا فرعٌ على جمع المذكر في نو : الزيدون، وكما سوَّى هناك بين المنصوب والمُرور سوَّى هنا بينهما ليكون الفرعُ على مثال الأصل، فلو فتح في النصب لكان الفرعُ أتمّ حُكما من الأصل، وأوسعَ منه، وذلك لايُستحسن في الحكمة. وقـد حكى الكوفيون (استأصـلَ اللهُ عِرْقَاتَهُم) (؟) و (جـاءوا ثُبُاتـا) بـالفتح، وزعمـوا أنّ



وإن شئتَ جعلتَ الألف في (ثُبات) بدلاً من الواو التي هي لام الكلمة " (£'. - دراسةُ المسألة:

ذكر العُكبري أنّ هـنه المسألة مُما اختلـفَ فيه الفريقـانِ هـل التـاءُ في (عِرْقَاقُم، وُثُبَات)



والتصريح vi/l.


في الأصل: عرفات، والصواب: عرِزقَات.


أصـلية أم تـاء جمـع التأنيـث، لكن لم أجـد أحـدا مـن النحـاة واللغوييين ذكر أهـا مـن مسـائل الخـلاف بـين الفريقين، كمـا قـال العُكبري، وإنما هو اختـلافنُ لغات، وأكثر مـن أشـار لما مـن
العلماء قد أجاز فيها الوجهين ولم يرجّح أحدهما على الآخر .

فمن فتح التـاء جعلهـا مغردا، وألفها لإِلحـاق بـ (هِجْرِ)، ومـن كسر التـاء جعلهـا جـع
مؤنث سا لم، والألف هي الألف التي تصاحب ابلمع.(1)

وقـد أشـار سـيبويه أن كلتـا اللغتـين (عرقـاتِمَ وعرقـاهَّم) قـد سُمـع مـن العـرب، وأنّ هـذا
اختلاف لغتين (†)، وليست لغةٌ بحجة على الأخرى.

ومُا يقوّي أها من قِبَل اختلاف اللغات، رواية ابنِ جني أنه قد حدّث عن أبي عمرو بن العلاء، وذلك " أنه سـأل أباخَيْرة عـن قوهم (استأصـُُ اللهُ عِرقَاهَمْ)، فنصب أبوخيرةَ التاءَ من (عِرقـاهَم)، فقــال أبـو عمـرو : هيهـات أبـاخيرة، لانَ جلــُكك، وذلـك أنّ أبـاعمرو استضـعفِ النصب بعدما كان سمعها منه بالجرّ، ثمّ رواها أبو عمرو فيما بعلُ بالنصب والجر، فإما أن يكونَ سمع النصب من غير أبي خيرة مـن يرضى عربيّته، وإمّا أن يكون قَوِيَ في نفسه ماسمعه من أبي ()" خيرةَ من نصبها

فهـذا دليـلٌ على أن اللغتـين كليهمـا قـد سُمعـت، وقـد أقرّهـا أبو العـلاء بعـدما أنكرهـا، ثم رواها بالجرّ بعدما سمع أباخيرة وغيره يحدّث بها.

وخـالف الليـثُ أكثرَ العلمـاء حـين خطّأ مـن رواهـا بـالجرّ، وقـال بـأنّ روايتها بالكسـر،
وجعلها جمَع (عَرْقَة) خطأ. (\&)

وهناك رأيٌ لصاحبِ القاموس غيرَ الذي ذكره العلماء، وقد خالف فيه الجمهور، وهو أنّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح ابن يعيش (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ( الخصائص (Y) }
\end{aligned}
$$

(عرِقَا ََم) إن فتحتَّ أولَه، فآخرُه مفتوح، أي مفردٌ منصوبٌ بالفتحة، وإن كسرتَ أوله كسرتَ
(1). آخره، وجعلته جمعا)

أمـا (ثُبَات) فحكمهـا كحكمم (عرقات) فقول الأكثرين بأنّ تاءهـا تاءُ تأنيث عوضٌ عن لام الكلمـة حيـث إن أصلها (ثَبَوٌ)، ثم جمعـت تكسـيراً، وصـارت (ثُبَات)، وليسـت تاءهـا تاء جمع مؤنث سا لم.

- الرّبحئ:

يظهرُ لي مـن خـلال هـذا العرض أنّ الاختـلاف في (عِرْقَاتم وثُبَات) اخـتالاف لغـات، وأيضا، فإنه ليس هناك من النحاة من أشار أنه اختلافٌ بين البصريين والكوفيين، والله أعلم.

## (1) (تصغير التعظيم )

قال أبو البقاء: " التصغير: التحقير، ويقع ين الكلام على ثلاثة أضرب:
1- تحقير مايُّوهم عظيما، كقولك: رُجيل.
Y- Y- وتقليٌُ مايُتوهم كثيراً ك دريهمات.
r- وتقريبُ مايُّوهم بعيدا كقولك: قُبيل العصير، وبُعيد الفجر. وقال الكوفيون: في كامههم تحقيرُ التعظيم، كقول الشاعر :

 وهو عندنا على التحقير، أي أنَّ أصغرَ الدواهي تغسلُ الأحوالَ العِظام. وكذلك قولُ الآخر:

فُويـقَ جُبيـل سـامقِ الـرأسِ لم تكـن
أي: إنه جبلٌ صغير العرضِ دقيقٌ طويلٌ فيُ السماء، شاقُ المصعد لطوله. وأما قولم: فلان أُخيّ وصديقي، فهو من لطف المنزلة وصغر الأمر الذي أحكم الوصلة

## - دراسة المسألة:

استوف العكـبري المسألة، وذكر مـذهبي الفريقين فيها، ثُ أورد شواهد الكوفيين وتخريج






البصريين لـا في كلّ من كتابيـه اللبـاب والمتبّع، وذكر للكوفيين في اللباب شـاهدي شـر، وفي
المتبع شاهدا واحدا ومثلا.

والبصريون في هـذه المسألة يقسمون التصغير إلى أربعة أقسـام عـّها العكبري إلا واحـدا، وهو: تصغيرُ مايُتوهّم أنه كبير، مثل: جُبيل، وزاد الكوفيون خامسا، وهو تصغيرُ التعظيم.

وقد أتى العكبري في مسألة تصغير التعظيم باحتجاجـاتِ الكوفيين، ثم عطفَ عليها بردّ
البصريين، وتخريبهم لكلّ ما احتجّوا به.
ومما لم يذكره العكبري من أقوال الفريقين واحتجاجاهِم:

أنّ البصريين يردّونَ كلّ ماجاء مصغرا في الكالام من الشّواهد والأمثال إلى معنى التحقير، ولابيجعلونه قسـماً خامسـاً، فكـلّ ماجـاء في بـاب التصـغير، فهـو محقّر، والتحقـيرُ إمّا أن يكـونَ تصغيرا أو تقليالا أو تقريبا .

وقـد احتجّ الكوفيون على أن هناك معنى للتصغير زائدًا على ماذكر وهو تحقيرُ التعظيم
بشواهد عـدّة، منهـا قولُ عمرَ بـنِ الخطـاب لابـن مسعود: (كُنَيـفٌ مُلمئَ عِلْمـا)، وقولِلِ بعض العرب في المثل المشهور : (أنا جُذَيْلُها المحَّكَك، وعُذَيْقُهُا المرجّب). (1) واحتجوا أيضاً بقول الشاعر:

كنـــارِ بحــوسَ تســتعرُ اســتعارا أحـــارِ، تــرى بُريقــاً هــبّ وَهْنــا فقوله: (تستعر استعارا) دليٌٌ على عِظَم هذا البرق وخطره. أمـا البصريون فقـد ردُّوا هـذا القسـمَ من التصغير، وأجـابوا عن شواهدِ الكوفيين بالتأويل، فأمّا قولُ الشاعر:

$$
\begin{align*}
& \text { شرح المفضليات لابن الأنباري rr/T/ } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ص•7، والمقرب ص٪ז٪. } \tag{}
\end{align*}
$$

ص•7، والمقرب ص7ヶ٪.


فقد أُوّل بتأويلات عدة غير ماذكره العكبري، منها، أنّ (الدويهة) هنا إنما يرادُ بهـا الموت، وأنّ الناس مذ قديٍ في غفلةٍ منه، وين غيّهم يعمهون، فكأنهم بذلك يمتقرونه ولايرونَه عظيما، فعبرّ بالتصغير لمذا المعنى، أي: قد يأتيهم مايمتقرونه مع أنه عظيم تصغَرٌّ منه الأنامل.(1) أو يكـون صـغّر الداهيـة لأجـل أفــا خغيّـة لايُعلـم سـببها، فصـغّرها بـالنظرِ إلى خَفائهـا، (r). ${ }^{\text {(r) }}$

وقـد يكون تصغيرُه مـن بـاب أنّ الشيءَ إذا جـاوز حـدّه انقلـب إلى ضـدّه، وهـذا كثيرٌ في كالام العرب وأمثالها، فقد يقلبونَ الشيءَ إمـا تفاؤلا أو تشاؤما، كتسمية اللديغ سليما، والفـلاة مغازة، وغير ذلك.

أما قول الشاعر:

أحـــار، تــرى بريقــاً هــبّ وَهْنــاً
فقد صغّر (البرقَ) هنا لأجل أنه حبوب؛ لكونه قد ظهرَ على إثرِ جدبٍ، أو لأنه لاح
من جههةِ أفق محبوبه، فيكون قد صغّره من باب (أُخَيّ وصُحَيْتِي) لتقريبه. (ڭ)

- الترجيح:

وقد ترجّح عندي أن هذه الشواهد ليس من باب تصغير المعظّم؟ لأنه لايمكن أن يُجعل الصـغير كبيرا والحقـير عظيمـا، ويظهر لي أن هـذا التصغيرَ مـن بـاب الكنايـة وقلـبِ الشيء إلى ضدّه، وهو بابٌ من أبواب المبالغة عند العرب، وليس هذا موضع بسطه وطرحه، والله أعلم.

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح ابن عصغور ra/r. ra. } \tag{६}
\end{align*}
$$

## ( ${ }^{\text {( }}$ (

قال أبو البقاء: " وكلّ مُصغر ثانيه ياءٌ، نوو : (شُيَيَخ وعُيُنة) ففيه عند البصريين وجهـان، ضمُّمٌ أولِهَ على القياس وكسرُه؛ ليناسبَ اليائين.

وأجـاز الكوفيون وجهـا ثالثنا، وهـو قلـبُ اليـاءٍ واوا بعـد الضـمّة، فقـالوا (شُوَيْخ وعُوَيْنـ)،
وأرادوا بذلك مناسبة الثاني للأول " (T)

- دراسةُّ المسألة:

استوفن العكبري المسألة بذكر مذاهب الفريقين في ماكان من ثلاثةِ حروف، ثانيهـا يـاء، فذكر للبصريين قولين في تصغيرها، وللكوفيين في إجـازة قولٍ ثالـث، وجـاء بعّلة الكوفيين، ثم ردّها بالضّعف.

إذا، فـالكوفيون يجيززون الأوجـه الثلالثـة في الكـلام، أمّـا البصريون فـيردّون الوجـهَ الأخـير، حيث حكم بعضهم عليه بالشذوذ، وبعضهم بالضّعف، أمّا ابنُ مالكٍ فذهبَ إلى جوازه، لكنه (r). جعله مرجوحا

وقد احتجّ البصريون بالسّماع والقياس، والكوفيون احتجوا بمما أيضاً، وأتى الكوفيون بعلة الخفة في جواز ماذهبوا إليه، ولاخلاف في سماع البصريين وقياسهم. أمـا الكوفيون فـاحتجوا بقـول العرب: (بُوَيضـة) إذ إنّ ثانيهـا يـاء في الأصـل، فقُلبـت يـاءُ
(1) انظر : المسـألة في الكتـاب r
 المتبع 「

(1). التصغير واواً، خلافاً للأصل في كوها ياء

وقد حُكَي عن الفراء في تصغير (طَيْف) (طُوَيف)، فقلبَ ياءَ التصغير واواً هنا.

وذهب الصّفدي إلى أن تصغير (عين) بـ (عوينة) إنـا هو من قِبَل غلط العامة. والصواب

ومـا كان بتويز الكوفيين لمذا القلب إلا لأجل علة الاستخفاف، فقُلبت الياءُ واوا؛ لأن الواو تناسب حركة الحرفِ الأوّل التي جـاء بــا التصغير، فقـد رأوا أن في عدم القلب ثقـلاً على اللسان وعسراً في نطقه بكون أول اللفظ ضمّا بعده ياءان.

وإن كان البصريون يرون أن العرب إنما كسَرت أولَ الحرف (شَيَيخ) كراهةَ اجتماع الضمّ والياء، فإن الكوفيين يرون العِلَة نفسها حدثت في القلب، إلا أنّ الأولين كسروا، والآخرين قلبوا الياء واواً للعلة نفسها.


والـراجح ماذهـب إليـه البصـريون، إذ إنّ حكايـة الكـوفيين في قلـب اليـاء واوا شـاذّة، فلمم يُحكَ عنهم غير (بويضة) حسْب، والله أعلم.


الفصل الثاني:
(المسائل الخلافية الصرفية )


## () ( وزن خزعال )

وضَال أبو البقاء: " ومن زيادتَا أخيراً: امرأة ضَهياء. وقيل: التي لا ثدي ها، وقال الزجاج: همزتا في القصرِ أصل. وحجةُ الأولين من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن اشتقاقَها من المضاهاة وهي من الياء، والمرأة التي هذه صفتها تُضاهي الرجال.
والثاني: أهنا لو كانت أصالِ لكانت الياءُ زائدةً فكان البناءُ لا نظيرَ له إذْ ليس في الكالام
فعيل - بفتح الفاء - ، فإن قيل: لَّ لا تكونُ الياءُ أصلاً أيضاً ؟ لأنَّ الياءَ لاتكون أصلاً مع ثلاڭثة أحرٍٍ أصول.

والثالـث: قوهُمْ في معناهـا: ضَـهياء - بالمـدِّ - وهـذا قـاطع بزيـادة الممزة، لأنّ الممزة هنـا

$$
\begin{aligned}
& \text { فإن قيل: لم لا تكون أصلاً على وزن فَعلال، كناقة خَزْعال (Y) ؟ } \\
& \text { قيل: لثالاثة أوجه: } \\
& \text { أحدها: أنّ الياء لاتكون أصلاً مع ثلاثة أحرف أصول كما تقدم. } \\
& \text { والثاني: أغا غير مصروفة ولا سبب إلا هززة التأنيث. }
\end{aligned}
$$

(1) انظر : المسألة في إصلاح المنطق ص/Y (Y) وجمهرة اللغة




والثالث: أنّ (فَعلالا) ليس في كلامهم .
و (1) (1 (1) لا يثبتُه البصريون، وإذا ثبتَ كان شاذَّا

## - دراسة المسألة:

اختلف النحاة في زنة (فَعْلال) هل له نظيرٌ في كالام العرب، وهل ثَمَّ ألفـاظٌ على ميزانه، أم أنه شاذٌّ لايُقاس عليه.

والعكـبري كـان قد ابتـدأ حديثه في المسـألة عن همزة (ضَهْهِياء) أهي أصـلٌ فيهـا أم زائدة، فقال فريقٌ بزيادحّا، وقال آخرون بأصليتها، وزيادة يائها وأفها يُمكن أن تكونَ على (فَعْلال) كـ (خَزْعال) ثم ردّ البصريون بأنّ (فَعْلال) ليس في كلام العرب حتى يستدل بأصالتها.

ثم إن البصـريين ذهبـوا إلى أنّ وزن (فَعْـلال) لم يــأتِ في كــالام العـرب إلا مكـررا، أي: مضـاعفاً، كـ (زَلْزال وتَلْتُـال وسَلْسـال) وغيرهما، مُّاكُرر عينه ولامـه، أمّا مـا لمُ يكن مكرراً فلم يأتِ عند العلماء في كلامِ العرب إلا في ألفاظ يسيرة.

وقـد فصَـل أكثر البصـريين بـأن وزن (فَعْلال) لم يـأتِ منـه شيء على هــذا الـوزن، أمـا (نَزْعال) فهو لفظٌ نـادر لايُحمـل عليه، وسيبويه لم يـذكر لفظاً بـذا الوزن، وقال المعري: هـو (r) ضرورة (خرع ()

أمـا الفـرّاء مـن الكـوفيين قـد صرّح أنـه لـيس في الكـلام بــذا الـوزن مـن غـير المضـعّف إلا


أمّا بعضُ الكوفيين فيرون صحة هذا الوزن، وأن ثمَّ ألفـاظٌ غير (خزعـال) قد جاءت على

ذلك الوزن، من ذلك: (قَهْتـار) قد حكاه ثعلب، و (دَأْداء) (1) ذكره الشّنتمري، و (قَشْعام، بغـداد) ذكرهــا ابـنُ القطــاع، و (نَرْطـال) ذكـره الفيروزبـادي في قاموسـه (٪)، و (قَسْـطال، (r) (َصْطال
(ع) وقد اشتُهر لفظانِ أعجميّان على هذا الوزن، وهما (بَهْرام، شَهْرَمر)

- الترجيح:

والذي يظهر لي أن كثيراً من فواتِ المعاجم والألفـاظ مــا لم يدركه العلمـاء الأقـدمون قـد ظفِر بها ثلة من علماء المتأخرين، وقد يكون الشيء مستعمالً في كالام العرب، إلا إنّ الرواة لم يرووه، والعلماء لم يحصوه، وفي كثرة الرواية وازدهار العلم ظهر بعض مـا اندرسَ من الألفـاظ مــا لم يُرْوَ قديماً، ومن ذلك (فَعْلال)، واله أعلم.


انظر : شرح الأشموني \&/No.

## (1) (

قال أبو البقاء: " وأمّا النونُ في (عَنْتر)، فأصلٌ عند البصريين؛ لأنّ له نظيرا، وهو جَعفر، ولم يقـمْ دليلٌ على الزيّيادة من طريقِ الاشتقاق.

وقال غيرهم: هي زائدة؛ لأنه مشتقٌ من العَتْر، وهي الشدة، يُقال: عترَ الرمحُ إذا اشتدّ. (r). وعتر أيضاً: اضطرب

ويموز أن يكون من (عَتَر) إذا ذبح، ومنه العتيرة " (٪)

- دراسة المسألة:

ذكر العكبري مـذهبين في المسألة عند حديثه في أصليّة النون وزيادتَا عند العلماء، وقد سمّى مذهبَ البصريين، أمّا المذهبُ الآخر فقد عزاه إلى غير البصريين، ولم يسمّهمه، وهو قولُ ابنِ الأنباري وغيره، وقد استدلّ للبصريين فيها بالقياس، وللآخرين بالسّماع.

وأصـلُ اخحتلافِ العلمـاء في هـذه المسـألة إنمـا جـاء مـن قِبَل أن النون والتـاء تزاد كثيرًا في الكالام، ثم إن البصريين قد فصلوا فيها، فقالوا بأنه متى ماجاء أحلُ هذين الحرفين مقابلا لأحد الأصول حُكم بأصليته، وإن جحاء خخالفاً فيحكم بزيادته، فمن أمثلة ذلك: (عنتر) وقد حُكم بأصول حروفه، فقد جاءت النون مقابلةً للعين من (جعفر) والتاء مقابلةً للفاء منها.(\&)

 ص1717
(r)

$$
\begin{equation*}
\text { انظر : سر صناعة الإعراب 1/V/ 1، وشرح الملوكي ص^7 } 1 . \tag{६}
\end{equation*}
$$

وقد ذكر العكبري للبصريين دليلين قياسيين، وهو في هذا تابعٌ لابن جني في ذكرهما، وهما:
الأول: وجود النظير له، أي أنّ العرب قد قالت ألفاظا رُباعية، على زنة (عنتر) فدل أنّ
هذا الوزن موجود في كلام العرب وتستعمله في خطابها، فحينئذ لم تكن النون فيها زائدة، ووزن
(عنتر) على (فعلل) ك (جعفر) وغيره.

الثاني: عدمُ ثبوتِ الدليل على الزيادة من جهة الاشتقاق، يعني أنه أصلٌٌ بنفسه، ولم يكن مشتقاً من شيء. ${ }^{\text {(1) }}$

أمّا غيرُ البصريين فيرون أنّ أصلَ (عنتر) ثلاتيّ الأصول، والنون فيها زائدة، وأصل الكلمة من (عَتَر) ثلاثيّاً، ثم اختلفوا بعـد ذلك مـن أيّ جهـة اشتُقّ هـذا اللفظ ويْ أصل معنـاه، وهو اختلافٌٌ لغوي. وقد أجـاز ابنُ الأنباري قول البصريين في أصلية النون، وأجـاز أيضا أن تكـون النونُ فيه

زائدة، ثم ذكر لزيادتّا ثلاثة وجوه 1- أن يكون (عنْترة) مُشتقاً من (العَتِيرة).

Y Y أو مشتقاً من (العِتْر)، والعِتْر هو الذّكَر .
r- أو يكون مأخوذاً من (العِتْرة).(r)

وابن الأنباري في هذه المسألة قد حكم الاشتقاق الذي عدِمَه البصريون.(گ)


- الترجيح:

والذي يظهرُ لي هنا أنّ ماقاله أبو البركات الأنباري بعيدٌ عن الصواب؛ وذلك لبعدِ المُتى
 اشتقاقات (عَتَر) بعيدةٌ عن معنى (عنتر)، والله أعلم.
(1) (وزنُ أوّل )

قال أبو البقـاء: " (أوّل) هي أفعل، وفاؤهـا وعينُها واوان عنـد سيبويه، ولم يتصرّف منهـا
 ضمًّا لازما، ولم تخرجْ على الأصل كما خرجتْ (وقّتت ووجوه) كراهيةَ اجتماع الواوين.

وقـال بعض الكـوفيين: أصـلُ الكلمـة مـن (وَأَلَ ييَّل) إذا بنـا، فأصـلها (أوأَل)، ثم خُفّفـت الهمزة بأن أُبدلتْ واواً، ثم أُدغمـتْ الأولى فيها، وهـذا ليسَ بقياس، بل القياسُ في تخفيفِ مثلِ هذه الممزة أن تُلقى حركتُها على الساكن قبلها وتُخذف.

وقال بعضهم: من (آلَ يَيُول)، فأصلُ الكلمة (أَوْل) ثم أخِّرت الهمزة الثانية فجُعلت بعد
(Y) " الواو، ثح عُمل فيها ماعُمَل في الوجه الذي قبله، فوزنه الآن (أعْفَل) (ا

## - دراسة المسألة:

ذكـر العكـبري في التبيــان واللبـاب مــذهبين للبصـريين في وزن (أوّل)، ومــذهبًا واحــًا
للكـوفيين، وصـحّح مـنهب سـيبويه وجمهـور البصـريين، فيمـا قـد خطّـأ المـذهب الآخـر فـمّ، ومـذهب الكوفيين أيضاً وضعّفهما وردّ مـا احتجوا بممـا بضعف القيـاس والشـذوذ، وقد صرّح العكبري بمذهب سيبويه ونسب قولَ الكوفيين إلى بعضهم.

والكوفيون متفقون في بعض الأقوال مع البصريين وذلك في موافقة مذهب الفراء لمم بأنّ (أوّل) علـى زنـة (أفعـل) وأن أصـله مـن (وَألّل)، وهـنا موافـق لقـول بعض البصـريين كمـا عنـد (r). الرضي
 وسرّ الصناعة
 انظر : شرح الرضي r/ • 7 7 .

ثم إنّ العُكبري هنا ذكر أصلَ (أوّل) عند البصريين وأنه من واوينِ ولام، لكنه لم يستوفها
أو يذكر حجتهم فيها، وللبصريين في أصل (أوّل) قولان.

فمنهم من قال إنَ جذرَ بنائه من الهمزة والواو واللامه ومنهـم من جعل جـذرَه من واوينِ
ولام.
فمن قال إنه من همزةٍ وواو ولام فُ (أفعلُ منه) أصلُه عنـده (أَأْول منه) ثُّ أدغمـت الهمزتان فصـارتا مـداً (آوَلُ منه) كقولك: (آبَ يؤوبُ فهو آوِب) ثم احتجوا بأنّ المدّة هنـا أُدغمـت في الواو لكثرة ماجرى على الألسن.

ومـن قـال: إغــا مـن واويـنِ ولام، فـالممزة فيهـا ألـف (أفــل) ثمّ أدغـم إحــى الـواوين في
(1). الأخرى، وشدّدهما

أمـا الرضـيّ فقـد رأى أن البصـريين متفتـون في زنـة (أوّل) وأنـه علـى (أفعل)، غـيرَ أفـم
ختلفون في أصلها على ثلاثة أقوال:
جمهور البصريين على أنّ أصلها (وَوَل) كـ (دَدَن)، وهـذا التركيـب غيرُ مستعمل في كـلام
العرب إلا في (أوّل).
القول الثاني: أنه مـن (وَألَ) أي: بحـا، و (أوّل منه)، أصلها: (أوْألك منه)، ثم طرأ مـا طرأ
عليهـا من قلـبِ الممزة واواً، وإدغـام الواوين ببعضـهما، ثّمّ إنّ الرضي قـد جعـل هـذا القـول مـن مـذاهب البصريين، بينمـا ابـن جـني قـد حكـاه عـن ثعلـبٍ عـن قـولٍ للفـراء، وتبعـه على ذلـك العكبري بنسبته إلى بعض الكـوفيين، وقد يكون قـال هـذا الرأيَ ثلـةٌ مـن الفريقين، حكـاه ابنُ جني عن ثعلب عن الفراء، والرضيّ قد سمعه من بصريين.

القول الثالث: أن (أوّل) أصله (أَؤْل)، من (آل) إذا رجع؛ لأنّ كلّ شيءٍ يرجع إلى أوله،
فهو أفعـل بمعنى المفعول، كـ (أحمـد)، ثم قلبـت الهمزة في الوجهين واواً قلبـاً شـاذّاً، وهـذا أيضـاً

حكاه ابن جني عن ثعلب عن الفراء، وأن أصله (أول). أما الكوفيون فلهم في وزن (أول) قولان:

الأول: أن الفراء جعل وزنه على (أفعل) لأنّ أصلَه من (وَألل)، و (أوّل) أصلها (أَؤَّل) ثم خُففت الممزة الثانية فأبدلت واواً، وأدغمت الواوان، ويـوز أن يكون أصلُه من (آل)، فيكون أصل (أوَّل) (أَوْول) هنا.

الثـاني: ذهـب بعض الكـوفيين إلى أن وزنـه (فَوْعـل)، وأصـله مـن (وَوَل)، وأصـلُ (أوّل)
 ('). (أوائل)، و (أوالي) قلبُ (أوائل)

أمّا الرّضي فحكم بأنّ (أول) عند الكوفيين وزها على (فَوْعل)، وأنّ أصلها من (ؤَلَّل)
( ${ }^{\text {( }}$.
وردّ ابن جني قولَ الكوفيون بأن أصلها (أَؤأل) وقطع بأنه لو كان كذلك لسُمع مرةً بكيئه على أصله، لكنهم مل ينطقوا به هكذا أبداً.

وأيضا فإنّ زعمهـم بأنّ الممزة التي بعد الواو قد حُففت يُ (أوأل) كمـا خُففت فيْ النبيّ والبريّة زعمٌ باطل؛ لأنه لوخُّفّفت لقيل (أَوَل) كما قيل فيُ (موءلة): (مَوَلة) (ب) بينما الرضيّ وابن عصفور قد ردّا على الكوفيين بأنه لو كان (أوّل) على غير زنة (أفعل) لما دخلتْ عليه (مِن) ولما مُنعت من الصّرف، كقولك: (لقيتُه أولَ من أمسِ)

ولابـد من القول بـأن الكوفيين قد وافقوا البصريين في أصل (أوّل)، وأنه قد يكون مـن (ؤأَل) أو (آل) ووافقوهم أيضاً في زنتها بأهنا على (أفعل) كما عليه مذذهب الفراء، والعكبري قد خطّأ قولين للبصريين، واعتلّ لذلك كما تقدّم.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر: شرح الرضي } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

يظهر لي هنا صححة قول البصريبن، بأنّ أصل (أوّل) من (وَولّ) ووزنه على (أنعل)،
 منع غيرها ما هو على زنة أنعل التفضيل.


قـال أبـو البقـاء: " وأصـل (صـِّب): (صَيْوِب) على فَيْعِـل، فأبــلت الواو يـاء، وأدغمـت
الأولى فيها، ومثله: ميّت وهيّن.

وقال الكوفيون: أصله (صَوِيب) على فَعِيل (Y) وهو خحطأ؛ لأنه لو كان كذلك لصحّت
(r) الواو كما صحت في طويل وعويل

- دراسةٌ المسألة:

أوجز العكـبريّ المسـألة في إعرابـه لـ (صـيّب)، حيـث ذكرَ مـذهبي الفـريقين ووزن الكلمـة
لدى البصريين، ثم خطّأ مذهب الكوفيين، وعلّل لتخطئته.
وين المسـألة ذهـبـ البصـريون إلى أنّ (صـيّب وسـيّد وميّـت ) وأمثالهــا علـى وزن (فْيْعِل)، حيـث إنّ (صـيّب) أصـلها (صَيْوب)، فاجتمعـتْ الـواوُ واليـاء، وسُبقت إحـداهما بالسـكون، ثم قُلبـت الـواو يـاء، وأدغمتـا، وهـنا الـوزنُ على ظـاهر اللفـظ، وقـد أُوقـف هــنا على المعتـلّ عنـد البصريين، فلانظير له عندهم على غيرِ المعتلّ.

والمعتلّ عند البصريين له أبنيةٌ تخالف أبنية الصحيح ك (فُعَلَة) في (قُضَاة) وك (فَّيْعَلُولة) في

(1) انظر : المسـألة في الكتـاب \&/ \&

 V19/Y (NVT/ Y ض(Y) (Y (Y العلماء.



والبصريون هنا أخذدوا مذهب الظاهر على غير عادقم في كثيرٍ من المسائل حيثُ يلجؤون كثيرًا إلى التأويل والتقدير والقياس.

أمّا الكوفيون فقد اقتصر العُكبري على قولٍ واحد همم، وهو أشهرها، ولمم فيها قولان:
الأول: أنّ أصـلها على زنـة (فَيْعَل) ثم نُقـل إلى (فَيِعِل)، وهـذا مـذهب الرؤاسي كمـا عنـد أبي العلاء المعري، ونسب ابنُ قتيبة هذا القول إلى الفرّاء، ونسبه غيره إلى البغداديين، والمراد بـم (1). الكوفيون

وحجة من قال هذا هو بأن هذا الوزن له نظير" من الصحيح، فمن أمثالها من الصحيح: (صَيْرَف، ضَيْغَم)، أما زنة (فَيْعِل) فلانظير له في الصحيح.

والقول الثاني، وهو أهـا على (فَعِيل) وهو مـذهبُ الفرّاء وهو مشهور عنه، حيـث قُلبت
الواوُ إلى مكان الياء، والياءُ إلى مكان الواو، ثحُ قُلبت الواوُ ياء، وأدغمتا، واحتجّوا لذلكَ بأنّ (فَعِيل) له نظير مـن الصححيح، وقاس الفراء هـذا في الصّفة المشبهة، واحتجّ أيضاً بأنّ (فعيل) بيجمع على

أفْعِلاء، كَو : هـيّن، وأهْوِنـاء وبيّن وأبْينـاء، وهـا دليـلٌ على أنّ أصـلها: (هَوِين وصَوِيب وسَوِيد) لأنّ بعضَ جمع (أفْعِلاء) يبجيء من (فَعْيل).

وقيل: إغـم قلبوا واو (صَويب وهَوِين وسَوِيد) ألفًا، فـاجتمع سـاكنان، فحُـذفت الألف لسـكوها وسـكونِ مابعـدها فأصبـحت (صَيْب) ثم كرهـوا أن يلتبس (فَحِيـل بفَعْل) فزيـدت يـاءٌ على ياء.

وقـد ردّ البصريون مـذهب الفـراء بـأن قلـبَ يـاء (فَعِيـل) إلى موضـع ماقبلهـا، وماقبلهـا في موضع الياء، بأنه على غير قياس، ولانظيرَ له في الصحيح، فـ ياء (فَعِيل) لاتتقدّم على عينه في

$$
\begin{align*}
& \text { انظر: الإنصاف ص9 } \tag{T}
\end{align*}
$$

الصحيح، ولو كان أصلُه على (فَعِيل) لكان قد سُمع بحيئه على الأصل، ولو في موضع واحد، (1).

وردوا حجتهم على جمعه بـ (أهْوِنَاء وأجْوِدَاء) بأن هذا ابلجمع لم يقتصر على جمع (سيّد وهيّن وصيّب) بل جـاء البِمُع على غيرِ زنـِهِ هذه الألفـاظ، وأيضاً فقـد يُجمع الشيءُ على غير بابه، فقد جمعوا فاعلاً وفَعَالا على (فُعَلاء) مملاً على فَعِيل، فإذًا هو هنا محمول على غير بابه. ورد البصريون أيضاً على مَنْ قال بأنّ وزها (فَيْعَل) ثم قُلبت على (فَعِيل) بالكسر بأنه لو كان كذلك لما احتيج إلى تغييره بالكسر؛ فله نظائر، كما قالوا (عَيَّن، تَيَّحَان). - الترجيحُ:

في هـنه المسـألة يـترجح لي قول البصريين، حيـث لم يـكُ في قوهم تـــدير ولا كثرةُ تغيـير، وليس فيه إلا الإعلال الذي يجري على الأصول، والله أعلم.

## ( ${ }^{(1)}$ ( تثنية المقصور الثلاثي

قال أبو البقاء: " ولامُ (الرّبا) واو؛ لأنه من رَبَا يربُو، وتثنيته رِبَوَان، ويُكتب بالألف.
وأجاز الكوفيون كتبَه وتثنيتَه بالياء، قالوا: لأجلِ الكسرة التي في أوّله، وهو خطأٌ عندنا " (؟) - دراسةُ المسألة:

بيّن العُكبري مذهبي الفريقين في تنثية المقصور الثلاثي، وذلك في إعرابه لكلمة (الرّبَا)، ثم بعدُ خطًأ مذهب الكوفيين.

والمقصورُ هو كلّ اسمٍ وقعت في آخره ألفٌٌ لازمة، غنو: رَحَى، وعَصَا، ورِبا، وهي لازمة

ومذهبُ البصريين فُ تثنية المقصور الثلاثي إنا هو بردّ ألفه إلى أصلها إذا عُلم، فإن كان
 عَصَوان، ورِبَا رِبَوَان، والثاني مثل: فَتَّ، فَتَيان، ودليل أصل الياء فيها هو إمالتها، وإن لمَتُّل

فهي واو . ${ }^{\text {(8) }}$
وقد يكون للكلمة أصلان ك (رحى) فإنه يموز عند بعض البصريين فيها الوجهان، تقول: (رَحَيَان ورَحَوَان)، وقال بعضهـم: إنّ المحمَ في تثنية مثلِ هذا على الغالب الأكثر، فإن كان

$$
\begin{align*}
& \text {.0.N/r } \\
& \text { التيان /rr/r. }  \tag{Y}\\
& \text { انظر : شرح الرضي ror/r ror } \\
& \text { انظر : الأصول } \tag{६}
\end{align*}
$$

(1). ${ }^{(1)}$

وقـال ابـنُ عصفور في (رِبَا وِحَمَى) هاتـان الكلمتـان سُمعتـا باليـاء والـواو، تقـول: (ـحَمَوان
ورِبَوان) و (جَمَيان ورِبَيان)، فكالوهما أصل. (r)
أمـا الكوفيون فمذهبهم في تثنيـة المقصور، ينظرون إن كـان الحرفُ الأولُ مفتوحـا، فإفم يردّوهـا إلى أصـلها كالبصـريين، وقـال بعضـهم: إن كـان مغتوحَـا عنـد الكـوفيين فـإفم يثنونـه بالواو، () ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$ كان الأولُ مضموماً أو مكسوراً قلبوا الألفَ ياء، من غير النظر إلى أصلها، ولو كان الأصلُ واواً.
وفي الرّسم أيضاً يكتبوها بالياء نحو : الضُّحَى والرُّشَى، وغيرها. (\&)
(0). وقال بعضهم: إن كان الأولُ مضموما أو مكسورا قُلبت واوا، وليس ياء

وقد قال الكوفيون رأيَهـم هذا قياساً على بعض مـاسُع، حيـث أجـاز الكسائي في (رِضا
وعُلا) أن تثنّى بالياء قياساً على قولِ العرب في (رِضَا) رِضَيَان، والبصريون عدّوا ذلك نادراً. (7)

واحتجّ الكوفيون على ذلك لأجلِ المشاكلة في المكسور، حيث الياءُ تناسبُ حركة الحرف الأول، مثل: رِضَى، رِضَيَان، ولأجل طلبِ الخنفة إن كان مضموماً، ولئلا تتتاقلَ الكلمة بالواو (v).

وردّ البصريون سماع الكوفيين في (رضا، رِضَيَان)، و (عُلا، عُلَيان)، وقياسهم على ذلك،

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) انظر : شرح الرضي roo/r. }
\end{aligned}
$$

بأن هذا قياسٌ على النادر والشاذّ، والشاذّ لايُقاسُ عليه.
وأيضاً فإنّ الكسائي - وهو رأسُ الكوفيين - قد سمع وحكى: (بمَىى، حِمَوَان) و (رِضَا،
رِضَوان) فلمَ لايكون ماسمعتم قياسا. (1)
أما ما لم يُعلم أصلُه، أو كانت الألفُ أصلا فيه في حرضٍ أو شبهه، فالبصريون فيه على
ثلاثةِ مذاهب:
الأول: أن تقلبَ إلى ياءٍ إن أُميلت، ك (بَلَى ومتى)، وواواً إن لمُتُّل كـ (إلى وعلى)، وهذا
مذهبُ سيبويه.

والثاين: أن تقلبَ ياءً إن أُميلت أو انقلبت في حال من الأحوال، كـ (بلى وعلى)، وواواً
إن لم مُتَّ أو لم تنقلب، وهو مذهبُ بعضِ البصريين.

والثالـث: أن تقلـبَ يـاء في جميع أحوالمـا مسن غـيرِ اعتبـار إمالـةٍ أو قلـب، قـال بـه ابـن
مالك.

- الترجيحُ:

قاس الكوفيون قولَم في المسألة على سماعٍ نادر، والقياس على النادر الشاذّ لايصحّ، ولو
 (رِضا رِضَوَان)، ولو أنّ القياسَ على ذلك لايموز ؛ لندرته، والهُ أعلم.
 .1 $1 / /$

## ( (1) المضَاعَفُ الرُّباعي )

 من الضمير في (يذكرون).

والجممهورُ على فتح النّال على مالمُ يُسمّ فاعلُه، أي: أنّ نفاقَهم محلهم على التغلّب. ويُقرأ بكسر الذّال الثانية، أي: متقلّبّين. وليست الذالُ الثانية بدلاً عند البصريين، بل ذبذبَ أصلٌ بنغسه. وقال الكوفيون: الأصلُ ذبَبَ، فأُبدلَ من الباءِ الأولى ذالا " (r)

- دراسةُ المسألة:

قصَرَ العُكـبري حديثه في المسـألة بإشارةٍ يسـيرة لمـذهبي الفريقين، فلم يُطنـب في عـرض
المسألة، أو يحتجّ للفريقين، وإن كان يُعذر له ذلك؛ لأن المقامَ مقام إعراب، وليس مقام عرضٍ لمسألة خلافية.

والمسألة هذه فيها أربعةُ أقوال تَنازع العلماء فيُ صواجها، واحتجّ كل فريق لما بما يدفعُ به حجةَ المخالف، وهذه الأققال سنعرضها إجمالاً.

لكـن ينبغي أن يُقــل أولا إنّ الكـوفيين يـرون أنّ منتهى الأصـول في الكـلام ثلاثـة، أمـا



 سورة النساء ، آية رقم ז६! . .

التبيان //... \&.

البصريون فلايرون ذلك، ويرون أن الرباعي يمكن أن يكون أصلا بنفسه.
والمضاعفُ ينقسم إلى ضربين، الأول: ماله مضعّف بمعناه، أي مـا يصحّ إسقاط ثالثِه مع سلامة المعنى، مثل: (كفْحَف، كبْخَب، زلزل) إذْ يصحّ إسقاطُ الثالث، فتقول: (كفّ، كبّ،

والثاني: ما ليسَ له مضعّف بمعناه، مثل: (فلفل، قلقل)، فلا يصحّ إسقاط ثالثه.
فمذهبُ البصريين أن الرّباعي المضاعف مثل: (ذَبْذَبَ، زَزَزْلَ) على وزن (فَعْلَّل)، وأنّ كل حروفهـا أصـول، سـواء صـحّ إسـقاط ثالثـه أم لم يصـحّ، وهــا هـو المشـهـهرُ عـنـمه، واختـاره (1). أبوحيان

وحكى ابنُ السّكيت قولاً للفراء يُوافق فيه مـذهب البصريين في رأيه أنّ (فَعْلال) لم يأتِ هـذا الوزن مـن غـير التضعيف إلا في كلمـة واحـدة، وهي (خزعـال)، فأمّا التضعيف فيأتي منه (「).

واحتجّ البصريونَ بأنّ أصالة اثنينِ من الكلمة متيقّن، فلابدّ من حرفٍ ثالث مكِمّل لأقلّ الأصول وأن نحكم بأصالته، فإن حُكم بأصالةِ الثالث كان المتبقي زائداً، وكيف يكـمـ بزيادته؟ والزيادة لابدّ هلا من دليل، بِل الدليُُ أن بتعل الأربعة أصال كلهـا، فإن كان حرف منها زائداً، فأيها هو الزائد؟ أهو الأول أم الثاني أم الثالث أم الرابع؟ ولو وضعناه في أيّ منها، كان تركيبٌ البناء غير موجود في العربية في جميعها، فإذاً لابد أن يُحم بأصل الأربعة. أمّا بقية الأقوال فالنسبةُ إليها مضطربة وعُزي لبعض البصريين أقوال غير ماقاله الجمهور في وزنه على (فَعْلَلَ)، ونُقل أيضاً عن الكوفيين فيها أكثرُ من مذهبب، ولكنّ المتفق عندهم أهم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : الارتشاف إ/£. }
\end{aligned}
$$

(1) يرون أها من ثلاثةِ أحرفٍ أصلية، والرابع زائد، واختلافهـم إنما كان في وزنِ المضاعَف والكوفيون قد اختلف قولمم في أصل المضاعف وزنته إلى ثلاثة مذاهب:

المـنـهب لأول: أنّ الرّبُــاعي المضَـاعف علـى وزن (فَعْفَـل)، وهـو رأي الفـراء، كمــا قـال الرضي، ونُسب هذا القولُ إلى الخليل، وتبعه بعض البصريين كالزّجاج وقطرب، وهو أحد قولي ابن كيسان، فهؤلاء يرونَ أنّ الفاء مكررة، والثالث هو الزائد، حيث إن أصل (ذبْنبَ، زلْزلَ، صَرْصَرَ) من (ذبَّ، زلَّ، صرَّ) .

الثـاني: أنـه علـى وزن (فنَّل)، سـواءٌ صـحّ إسـقاط ثالثـه أم لم يصـحّ، وهـو قـولُ بعـض الكوفيين، كابن السكيت وابن الأنباري،(ث) وههو المشهـور عنهـم، ونُسـب إلى الفراء (\&) ونسبه ابنُ جني والشاطبيّ إلى الكوفيين عامة.(0)

وقيل بأنّ الكوفيين يُغرقون بين ماصحّ إسقاطه وما لم يصحّ، فما صحّ إسقاطه، فهو على
زنة (فعّل)، وما لم يصح، فهـم تبع للبصريين في زنته على (فَعْلل).
وابنُ القطّاع وأبوحيان ذهبا إلى أنه قولُ سيبويه وأصحابه، وكتابُه يشهـُُ بخلاف ذلك(7)، والحروفُ عنده كلّها أصلية، وجعل ابنُ جني والثّاطبي هـا القول قول ابنِ السراج، وصحححه الزُّبيـدي، فـ (ذَبـذَبَ، زلْزلَ) عنـدهم أصـلهما (ذبّبَ، زَلَلَ)، حيـث أبـدلوا الحـرفَ الوَسَط مـن جنسِ الأوّل؛ وذلك أفـم استثقلوا الأمثالَ وتكرارهـا، فجعلوا الحرفَ الثاني من المثلِ من جنسِ (v). الحرفِ الأول
(1) انظر : شرح الشافية للخضر اليزدي / / צT.

 ( ) انظر : معاني القرآن

(7) انظر : الكتاب \&/\&9.

والارتشاف // غ .

ونسب العكبري هذا القول إلى الكوفيين، إلا أنه جعل المبدلَ عندهم هي الباءُ الأولى، بينمـا أصـحابُ هـا القول جعلوه الحرفَ الوَسَط، أي المثل الثاني، ولا أردي كيف تُبدلُ البـاءُ الأولى عنده ذالاً، حتى تكون (ذبّب): (ذَذْبَب)، فهي لم تكنْ على وزن (فَّل) ولم يقلْ أيضاً هذذا أحٌُ من النحاة.

الثالث: أنه على وزن (فَعْنَع)، وأن الفاء والعين تكررتا، ونسبه أبو العَلاء المعري إلى بعضِ أهـل اللّغـة المتقـدمين (') ونسـبه ابـن القطـاع وأبوحيـان إلى الفـرّاء، ونسبتهمها إليـه غريــة؛ لأنّ الشّنتمري رده بروايـة عن الفراء في وزن (صَمْحَمحح) حيـث ذهـب إلى أنه على (فعلّل)، وليس



وردّ البصريون مذهب الكوفيين في زنته على (فعَّل) وقوفَّم بأنّ الحرف الوسط أُبدل من جنس الحرف الأول، حيث قالوا بأنّ الإبدال إنما يكون في مـا تدانتْ مخارجه، فليس بين الزّاي والـلام ين (زلزل)، والثـاء والحـاء في (حثحـث) تقـاربُ في خرجيهمـا، والـذي جعل التوهم عنـد بعضهم أنّ كليهما من المضاعف، فـ (حثحث) من مضاعف الرباعي و (حثَّثَ) من مضاعف الثالثي. - الترجيحُ:

يُكُن أن يُقـال بعد هذا العرض إنّ النحاة أنفسَهم قد اختلفوا في المسألة، فبعضهـم كان له قولان، كالفرّاء والخليل، وبعضهـم عُزيَ له أكثرُ مـن قول مـا قد فُهـم من قوله، إلا أنّ أشهر قولين فيها ـ ولايَعـد الصّواب عـن أحـدها ـ قولُ البصريين على زنـة (فَعْلـل) وقول جمهور الكوفيين على زنة (فعّل).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : رسالة الملائكة صV^. } \\
& \text { ( ا ( }
\end{aligned}
$$


انظر : سر صناعة الإعراب |/••1.

والراجح أن يُقـال إن كـان قد صحّ في الكالام إسقاطُ ثالثه، مثل (كفكف، زلزل) فهو على (فّـل) وفي اللفـظ زيـادة، وإن لم يصـحّ إسـقاط ثالثه، مثـل (قلتـل، فلفـل)، فهـو ربـاعيّ الأصل على زنة (فعلل)، والله أعلم.

## (1) (أثنْـَاء (

قال أبو البقاء: " اختلف النّاس في (أشياء)، هل هي جمُعُ (شيء)، أم لا، على قولين: فقال بعضهم: هي جمعُ (شيء)، مثل: بيتٍ وأبيات، وتُرَّ صرفُه لكثرةٍ الاستعمال، وهذا بعيدٌ جداً؛ لأنّ كثرة الاستعمال لاتُوجب منعَ الصّرف عند الجميع.

وقال آخرون: بُمُع على (أشياء) شاذاً، كما قالوا: سَمْح ومُمُحاء، فجاءوا به على الشّذّوذ
 ألفات، أو ثلاث هززات، فوزنُ الآن، أفعاء.
 على ماذكرنا على مذهبِ أبي الحسن. وقال الخليل وسيبويه: أصلها شَئَّاء، اسم البِنس، مثل حَلْفـاء، وقَصْبَاء فُقُدّمت الممزةُ

الأولى لما تقدّم، فوزنه الآن لفعاء " (') - دراسةُ المسألة:

استوف العُكبري المسألة في كتابيه اللباب والتبيان، وعرضُ المسألة فيهما متشابه بعضهما
من بعض، وقد يزيد في أحدهما حجةً أو مثلاً أو قياساً وينقصه في الآخر.

وقد أورد أربعة مذاهب في كتابيه إلا أنه لم ينسِب القول الأول في اللباب إلى الكسائي
 القرآن للزجاج
 النصرة صهم.
اللباب
التبيين، وليست في المطبوع، انظر: تذكرة النحاة ص VIT.

وأبي حـاتم السجسـتاني، ونسـبه إلى بعض النحـويين كمـا فَحـل الفـراء(1) "، وقـد ذكر حجــة كـلّ مذهب، وصحّح في التبيـان قول الخليل وسيبويه، ولم يضعّف غيرهما إلا قولَ من قال إنه جمعُ شيء، وإنه مُنع صرفه لكثرة استعماله، فردّه في اللباب واستبعده، وقال عنه في التبيان هو قولٌ غلط، كما عليه كثير من النحاة.

وللبصريين في المسألة رأي واحد، وللكوفيين رأيان، ويُّمَّ أقوالٌ خرجت عن مذهب الفريقين مشهورة وغير مشهورة، والأنباريّ قد سمّى رأي الفراء رأيًا للكوفيين، ولم يسـمّ ـ كغيره ـ مذهب الكسائي، وعزاه لبعض النحويين.

والنحـاة أفاضـوا في هـذه المسـألة كثيراً وشرحوها، وبينـوا عللهـا، وصـححوا فيهـا وغلطوا، والعكبري منهم قد أدلى بدلوه فيها، غير أنه أنقص بعضاً من حجج بعض المذاهب. وقد وافق جمهور البصريين قول الحليل وسيبويه إلا الأخفش والزيادي.(「)

واستدلّ أصحاب المذاهب بأدلةٍ ذكر بعضهـا العكبري، وأغفل بعضهـا، فممّا لم يـذكره
من حجة مذهب الخنليل وسيبويه:

حيـث احتجـا على صححة مـذهبهما، أفـم جمعوا (أشْياء) على (أشايا) على زنـة فَعَالى، كما قالوا في صحراء: صَحَارى، كما قالوا فيه: أشاوى، وقد استدلّ المبرد بقول الأصمعي " إن أعرابياً سمع كالام خلف الأحمر، فقال: يا أحمر، إنّ عندك لأشاوى، فقلب الياء واواً، وأخرجه (r) "خرج صحراء وصحارى

كمـا يمجمـع أيضـا علـى (أشْـَيَوات)، كما قـالوا في جمـع فعـالاء فعـاوات، نحـو : صـحراء وصحروات.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : معاني الفراء (Y (Y)/ } \\
& \text { (Y) انظر : معاني الزجاج (Y/r (Y) }
\end{aligned}
$$


 (r). الممدودة

أمـا مـذهب الكسـائي . وقد وافقـه أبوحـاتم السجستاني . فـاحتجّ على منع الصرف في (أشياء)، لمشاهتهها الاسمَ الذي آخره هزة التأنيث، نو : حمراء، وأشار إلى ذلك الفراء.

والأخفش والفرّاء هما على مذهب واحد، إلا أغما اختلفا في مفرد (أشياء)، فقال
الأخفش: هو جمع (شيْء) بالتخفيف، ويمَع فعْل على أفعِلاء.

والفـراء جعلـه جمـعَ (شَميّء) بالتشـديد، مثـل: شـيّع، لـين، ثم بعـد حـذفت المهـزة طلبـا
 وتُمُحاء، وفُعَلاء نظيرُ أفْعلاء، ودليُُ هذا أنك تقول: طبيبٌ وأطبّاء وحبيبٌ وأحباء، والأصل:
 من جنسٍ واحد، فاستُتقل ذلك، فصار : أطْبِباء ثم نقلوا حركة الحرف الأول إلى الساكن قبله، فسخَن، فأدغموه في الحرف الذي بعده، فصار: أطبّاء. (ء) وهما مع الكسائي قد عضدوا رأيهم واحتجّوا بأن (أشياء) جمعٌ ليس بعفرد، والدليل عليه أنـك تقول: ثلاتُةُ أشياء، والثلاتـة ومابعـدها مـن العـد إلى العشـرة يضـاف إلى الجمـع لا إلى المفرد.

واحتجوا بأنك تقول: (ثلاثة) في الجمع، ولو أفها كانت مفردةكـ (طرْفاء)، لما جـاز،

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة ، آية رقم ، 1-1 }  \tag{1}\\
& \text { انظر : المقتضب 1./T. } \tag{Y}
\end{align*}
$$



(1). ${ }^{(1)}$.

وقد ردّ البصريون على الأخفش والفراء بأنه لو كان أصلُ (أشْياء) أفْعِلاء لامتنع أبداً جمعه على فَعَـالى؛ لأنـه ليس فيْ كـلام العرب أْنْـِلاء يُجُمـع على فَعَـالى، وردّ المازني عليهمـا بأنـه لو كانـت جمعاً لشيء، لما قيـل في تصغيره (أُشَشَيَّاء)؛ بـل يردّه إلى مغـرده فيقـول: شُيَيْئات، لأنّ (أفْعلاء لايبوز تصغيره على لفظه، بل لابدّ أن يرد إلى الواحد ثم يصغر ويجمع (r)

ورُدّ على الأخفش أيضاً بأن لو كان (شيْء) أصله (شيّء) لكان جاء في بعض الكالام، كما جاء في (سيْد، هيْن ميْت) حيث خفّفـت من (سيّد، هيّن، ميّت)، فدلّ ذلك على أهنا دعوى لادليل عليها، وأيضاً فإنّ فعْلارً لايُجمع على أفعلاء.

وردّ على الكسـائي بأنه لو كانت (أشْياء) على زنـة أفعـال لوجـب أن تُصرف، أمـا منـُ
صرفها لمشابتهها همزة التأنيث، فهذا لو صحّ؛ لامتنع (أسماء، أبناء) عن الصرف. ()

يظهر لي بعـد المناقشـة أنّ قـولَ الخليـل وسـيبويه أقربُ إلى الصّـواب والتحقيـق، فلـيس ثمَّ تكلفٌ ظاهر فيه ولاحذف كما في مذهب غيرهما، وللأدلة والحجج التي ساقوها، والله أعلم.
 ( ص.77•



المبـحث الأول:

منهجه في عرض الخحلاف

يعرِض العكبري في أول المسألة . في أكثر كتبه ـ رأيَ البصريين كأنه قاعدةٌ مسلمة وقول
فصلٌ، ومابعده أقوال تتملُُ الرجحان والضعف، ثم يأتي بخلاف الفريق الثاني وغالباً ما يكا يكون قول الكوفيين، وربما صدّر القول الثاين بعلماء الكوفيين كالكسائي أو الفراء (1)، وهو أقل من الِّ سابقه.

مثل ذلك قوله " (هو) و (هي) الاسـمُ بكمالها، وقال الكوفيون: الماءُ هي الاسمُ، ومـا
بعدَها مزيدٌ للتَّكثير " (()
ومثل قوله أيضاً " اسمُ الإشارة غيرُ موصول، وقال الكوفيون: هو موصول " (").
فهـذا هـو الأصـل عنـده، حيـث يبـدأ بــول البصريين ولايسـميهم، ثم يثـنى بعـده بقـول
. الكوفيين
وربما ذكر الأكثرية في الخلاف، فيقول: " فمذهب أكثر البصريين .. " (\&) وهذا قليل.
ثم يبدأ بعد ذلك بالتفصيل في رأيٍ الفريقين فيأتي بحجِ البصريين أولاً، وذلك بأن يقول




(1 انظر : مسألة (الآن، لم بني) من البحث صV9 ، واللباب NN/Y .


. (§)

وُصِلت بجملة كانت معربة اتفاقاً، كقولم: (لأضربنَّ أيَّهم هو أفضل)، فإن وصلتها بمفرد كانت مبنية عند سيبويه وذهب بعضُ البصريين والكوفيون إلى أها معربة " (1)
(Y) وربما قدم حجة الكوفيين على البصريين، وهذا نادر، كما في مسألة (لام الابتداء) ثم إذا عرضَ لرأي الفريقين أتى بعد ذلك غالبًا بجواب البصريين على حجة الكوفيين، ثم يُعصّل رأي الكـوفيين ويردُّ عليهـم ويضعّفه، أو قـد لا يـأيتي بــواب الكـوفيين وأدلتهم ويكتفي بأدلة البصريين فقط (٪)

وهذا المنهج يأتي به العكبري غالبا في أكثرِ مسائل الخـلاف التي عرضهـا في اللباب، وهـذا شبيه بمنهجه الذي سلكه في التبيين في عرضِ الخناف فيه.

أما منهجه في شرح الإيضاح فيختلف بشيءٍ يسير عن اللباب فهو قد يعرض فيه المسألة الخلافيـة دون ترجيح أو إبـداء رأي كمـا في الخـلاف الـذي ذكره في ألف المقصـور المنوّن حـين الوقف عليها، أهي لام الكلمة أم مبدلة من التنوين. (\&)

بيـد أنّ الأغلـب في منهجــه هـو عـرض المسـألة مـع إبـداء رأيـه فيهـا وترجيحـه لأيّ مـن الأقـوال، كمـا في مسـألة العامـل في المعطوف( ()، ومسـألة نــداء النكـرة المقصـودة(7) "، ومســألة شتان (V)، وغيرها .

وكثيراً ما يعتمد أيضًا على رأي البصريين في صدر المسألة الخلافية كما لو أنه قول مُسَلّم
عنده، ثم يعرض أقوال غيرهم، كما يفعل ذلك في التبيين واللباب.




$$
\text { انظر : شرح الإيضاح } 111 \text {. }
$$





أما في كتابه المتبع فينحو غيو اللباب حينًا فيعرض رأي البصريين ثم يتبعه برأي الكوفيين


ومسألة تصغير شيخ وعين (")، ومسألة " إياي وإياك " (s)، ومسألة " هو وهي " (0)،
وغيرها.

وحينًا يعرض أقوال الفريقين بأن يسميهم فيقول: قال سيبويه وقال الكسائي وقال الفراء
 العطف على عاملين (")، والأول أكثر .

ويصنع فِ التيان كما يصنع يُ اللباب يُ عرضه قول البصريِن من غير أن يشير إليهم،

ما"(9)وسألة "صيب" (.1) وغيرها.

وأككر منهج العكربي في التبيان هو عرضُ أقوال العلماء وأعاريبهم فُ آيات القرآن، فتارةً



$$
\begin{aligned}
& \text {. MVV: سورة البقرة ، آية رقم (1) } \\
& \text { ( انظر : مسألة (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) من البحث ص (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { انظر : مسألة (أصل إياي وإياك) من البحث صّع، والمتبع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : المتبع }  \tag{V}\\
& \text { ( ( انظر : مسألة (بلى) من البحث ص ( } \\
& \text { (9) انظر : التبيان (9) }
\end{align*}
$$

الخلالف بين الفريقين بخلاف كتبه الأخرى اللباب وشرح الإيضاح والمتبع.
والعكبري في منهجه بذكر الخلاف يعتملُ كثيرا على الإيجـاز، فلايُفصّل كثيرًا بعرض أقوال العلمـاء بل يوجز في عبارته، ويثنّي سريعا بـذكر حججهـم، فيـذكر مايحضُر لـه منهـا، ويكتفي بالشاهد والشاهدين والحجة والحجتين، ثم يرجّح ويضعف، وينهي المسألة .

ويبدو أنّ سبب ذلك وعلته هو أنّ العكبري إنما كان يُملي كتبَه إمـاء، ولايرقُمها بنغسه كغيره من العلماء، لأنه كفيفُ البصر . كمـا هو معلوم .، وكتبه إنما هي من خططّ تلاميله وَتْبْهم.

ثم إنه ليس للعكبري في عرضـه للخـالاف منههجٌ واضـح في الإطنـاب والاختصـار، فبعضُ المسائل بندها قد ذُكرت قبله كثيرا، وبُسطت في أكثر كتب الخلاف للمتقدمين، إلا أنا قد نراه يُطيل في عرضها ويفصّل فيها، وبعض المسائل يُوجز في ذكرها، وربا أخلّ في شرحها وبسطها، مع أنك لاتكاد بتحد غيرَه أشار إليها.

## المبحث الثاني: منهجه في التوثيق

كّا يميز العكبري عن غيره من النحاة أنه كثيرُ الاطلاع على آثارِ من سبقوه، كثير الإشارة إلى ذلك في ثنايا كتبه، ولذا كان له ذلك الأثر الكبير في إيراد أقوالهم وعَرْضه لاختياراگّم، فهو مكثرٌ جداً في نقوله عنهم، فلا تكاد بتحد مسألة لم يورد فيها قولاً لأحدهم.

وإذا ذكر العكبري قولا فإنه ربما نسبه إلى صاحبه، فإذا لم يعرف صاحبه، بناه للمجهول كأن يقول : " وقيل .. "، وهـذا كثير جـدا، أو نسبه إلى طائفة مـن العلمـاء فيقول: " وذهـب بعض البصريين "(1) أو " ومذهب المققين .. " (T) أو " وذهب الجمهور إلى ... " (r) أو يعرض الأوجه والأقوال دون النسبة إلى أصحابها اختصاراً أو لشهرة هذا القول أو هذا الوجـه عنـد العلمـاء، وهـذا ظـاهر كثـيراً في عرضـه للمسـائلل، وأكثر مـا يفعـل ذلـك في ابتـداء المسـائل والفصول، فيـذكر قول البصريين مـن غـير أن ينسبه إليهم، ثم يـذكر مـذهب الكوفيين ويعتمـد العكـبري كثيرا في تلخـيص أقوال العلمـاء في كتبـه، أو يأخحذ معـاين أقوالهم، ولا يأتيها بلفظها ونصّها؛ فهو يمليها على غيرِه إملاء؛ لأنه كفيف البصر. ثم إنّ العكبري ـ وهذا ملاحظ في بعض كتبه . يهِمُ بعض الأحيان في نسبة بعض الأقوال إلى أصحاهِا أو بعض الأشعار إلى قائليها.

فمن وهمـه مثـالً في مسألة " ألا مـاءَ باردًا أشربُه "، في حكـم رفع صفة اسمـ (لا)، حيـُ قـال العكـبري: " وقـال أبـو العبـاس: " موضـعه علـى ماكـان عليـه قبـل المــزة، ورفـع صـفته جائز "(₹)

$$
\begin{align*}
& \text { (1) اللباب } \\
& \text { ( اللباب } \\
& \text {. } \\
& \text { اللباب } \tag{६}
\end{align*}
$$

وبالرجوع إلى المقتضب بند أنّ المبرّد لم يُشر إلى رفع الصفة وجوازهـا، بل أشار إلى تنوين
الصفة من عدمها، حيث أجاز الوجهين (1) .

ومن وهم العكبري أيضاً في نسبة بعض الأقوال وهمه في مسألة أعرف المعارف، حيـثُ
أشار إلى أنّ أعرف المعارف عند الكوفيين هو العَلَم (ك) ، بينما أكثر النحاة والشرّاح أشاروا إلى
أن اسم الإشارة عند الكوفيين هو أعرفها، وليس العلم (()" .
والقول إنّ العلم أعرف المعارف هو قولُ أبي سعيد السيرافي، وهو مشهور عنه(ڭ) .

ومــا أخطـأ في نسـبته العكـبري، نسـبته إلى المبرّد أن المنـادى العــم بـاقٍ علـى علميتـه،
والصوابُ أنّ هذا قول ابن السراج (®) .

وأيضًا وهمه في نسبة جواز وصف (اللهمّ) في النداء للمـازني، والصحيح أنه قول المبرد
(7)

وأيضًا فإنّ من المآخذ يِ توثيق العكبري نسبةَ قولٍ من الأقوال لعالٍِ معيّن، وإغفاله لمن
 هذه الحروف ناشئة عن إشباع الحركات، والإعراب يقع على ماقبلها، فإن هذا القول يُنسب إلى الزجاج أيضاً، وأغفل العكبري نسبته له (A) .

ومـن ذلـك أيضـاً مسـألة (دخلـتُ البيـت) هـل تتعـدى بـ (في) أو بنفسـها، فقـد نسـب

$$
\text { (0) انظر : شرح الإيضاح } 1119 / r \text {. } 111
$$

(7) انظر : شرح الإيضاح llvr/r .
(V)

انظر : الهمع /البا/

العكبري (1) حكم تعديتها لنفسها إلى الجرمي، وأغفل رأي الأخفشن. (ب)
ومن أخطائه في توثيقـه أنه يهكي الإجمـاع في المسـائل المختلف فيهـا، مـن ذلك قوله عن (عسى) : "هـي فعـلٌ باتفـاق"(؟) ، وهـنا خطـأ؛ إذ إنّ القـول بحرفيتهـا مشـهور عـن الكـوفيين

وبعض البصريين (ء)
ومن ذلك قولُه عن (كان) : " لاخـلافَ أها تعملُ في المرفوع " (ْ)، والصواب أن هناك
خلافًا فيها، فبعضُ الكوفيين قالوا بأن الاسم الذي بعـه باقٍ على رفعه قبل دخوله عليه، ولم يعمل فيهـا مباشرة. ()، وقد أشار العكبري في كتابه المتبع إلى الخـلاف في ذلك ()، لكنـه في شرح الإيضاح جزمَ بأنْ لاخلافَ في عملها في الاسم بعدها.

شرح الإيضاح ا/\& .0 .

(V)

## المبحثث الثالث: منهجه في عرض الأدلة

اهتمّ العُكبري في كتبه بالدليل والشاهد، سواء كان ذلك دليلا سماعيًا أو قياسيا، وأكثر
مـا يـأتي بـه العكبري في كتبه هي الأدلة القياسية العقليـة، فيـأتي بالأوجـه الكثيرة والعلل الوافرة على صحة قول أو ضعف قول.

ففي الدليلِ السماعي عند العكبري كانت سمةُ منهجه فيه الإيجـاز والاقتضاب، فنادرا مـا يأتي بشاهدٍ قرآي أو شعري، وإذا أتى بشاهد، فلا يفسّر معناه أو يُوضح غريبه أو يملّ غامضـه أو يبين وجه استشهاده إلا نادرا.

وأكثر الأدلة التي يكثر ذكرهـا العكبري هي شواهد الشعر، ثم الآيات القرآنية، ثم أمثلة

وأكثر إيراده للأدلة السماعية إما يذكرها في مسائل الحـلاف، فيذكرها في مقدّمة احتجاجِ
كلّ فريق أو عا لم، ولايكادُ يزيلُ على شاهدٍٍ واحد .

وإذا أتى العكبري بآية قرآنية أو شاهدٍ شعري، فلا يزيُُ على واحدٍ أو اثنين غالبا، وأحيانا مـا تكون هـذه الشواهد اعتراضـاتِ فريق جيء هــا ليُردّ عليهـا، أو كـان الشـاهد شاذا أو مخالفًا قاعدة أو قياسا، فيذكره ليوجهه، ويخرج اعتراضه.

ويقدم العكبري أدلة البصريين أولا، ثم الكوفيين، تمامـا كتقدمته للمذهب في بدء المسألة،
لكنه قد يقدم دليل الكوفيين أحيانا على البصريين (1)

والشواهد غالبا ما ينسبها العكبري إلى قائليها، وأحيانا ما يهملها إذا جهل قائلها، فيقول مثلا : " قال الشاعر " أو " قال الراجز " .

أمّا الأدّلة القياسية والعقلية فكتابه اللباب محشّ فيه حشواً كثيراً، فهو غايةٌ في فنّ التعليل
(1) انظر : مسألة (لام الابتداء) من البحث ص • 17 ، واللباب rva/ .

والدليل العقلي، ولاغرابة في أن يكفِل اللبـاب بذلك فقد خصّه العكبري دون غيره بذكر العلة والأقيسة، وهو غايته من تأليفه، لكنـا بنـد هـذا النوع موجود في غير اللبـاب كـشرح الإيضـاح والمتبع والتبيان وإعراب الحديث، وإن كانت أقلّ من اللباب في ذلك، إلا أنّ هذه السمة ظاهرةٌ في جميع كتبه، فالعكبري يحبّ عرض الأوجه والخناف والأقوال، وإذا ذكر العلة أو الدليل يوجز فيه ويقتضب اقتضابا.

## المبحث الرابع: منهجه في الترجيح

عُنيَ العُكبري في كتبه بالخلافات النحوية وذكره لأقوال العلماء في كل مسـألة، فهو يورد
المسألة ويعرِِ رأيَ الفريقين فيها، أو رأي كلّ عالمه ثمّ يُرجّح لصحّة أي منها. وللُعكبري طريقتان في ترجيحه:

الأولى: أن يعرض رأي الفريقين، فإذا انتهى، أجاب عن ضعفِ قولِ أحدهما، وردّه بأكثرُ مـن وجـه غالبَا (1)، وردُّه لقولٍ إنمـا هـو نصـرة للقول الآنحر، وغالبـاً مـا يكـون ترجيحـه لقول البصريين.

وطريقة ترجحيه كطريقة ابتدائه للمسائل، فهو يعرض رأي البصريين كأنه قوله، فإذا رجح قال : والجواب ... ، أو : وجواب ذلك ... ، ولا ينسب الجواب عن الكوفيين للبصريين، بل كأن الجواب جوابه، أو يقول: وهذا ضعيف، أو هذا فاسد، أو ليس بشيء، ونحو ذلك. وأحياناً يسميهم فيقول : " وأجاب البصريون عن ذلك ... " (Y).

وهذه الطريقة هي الغالب عليه في أكثر المسائل، وخاصة إذا كان الخـلاف بين البصريين
والكوفيين، حيث نصر فيها كلها المذهب البصري، والأمثلة على هذه كثيرة جداً.

الثانيـة: يعرض المسألة دون ترجيح أو إبـداء رأي، وهـذه الطريقـة أقلُّ مـن الأولى، وتكـاد تكون ربع المسائل .

وأكثر ما يفعل هذه الطريقة إذا كان الخلاف بين النحاة، وليس بين المدرستين، وأحسِبِ علـَة ذلك لأنه يكـره الإطالـة، فإذا عرض أقوالهم رأى أنّ المسـألة قـد نالهـا طول، فهو يعرض للقارئ ويُطلعه على أراءِ العلماء واختلافهـمَ، ويعدل عن التزجيح، ثم ينتقل لمسألةٍ أخرى.
 (Y) التبيان (1./1 (Y)

ومن أمثلة هذه الطريقة: مسألة بناء (الآن) عند النحاة، ولَ بُنيت؟ فقد ذكر رأي الفراء
(1) والزجاج وابن السراج والمبرد وأبي علي وآخرين، وعرض أقوالمم، ولم يرجح لأي منهم

وأيضا في مسألة ناصب المنادى، فقد حكى فيه قولين دون ترجيح، قول سيبويه وقول أبي علي الفارسي ومن تبعه.

وكذلك مسألة لـاق علامة الندبة الصفة، وعرضه لمذهب البصريين والكوفيين ويونس،
دون ترجيح (٪) .

انظر : شرح الإيضاح
( انظر : مسألة (لحاق علامة الندبة الصفة) من البحث ص الاح


## مصـادِرْه

## - ويشتمل على مبحثين :

. المبحث الأول: العلماء .
. المبحث الثاني: الكتب .


## المبحثث الأول: العلماء

بالنظر إلى تراث العكبري بجد أن العكبري نقل عن جمعٍ كبير جدا من العلماء، يصعب
الإحاطة بهم، وبمواضع ذكره إياهم.

لكنـا نستطيع القـولَ بأنّ العُكبري قـد هــج في مصـادره وذكره لأقوال العلمـاء والنحـاة
وأرائهم في أكثر كتبه على طريقتين :

الأولى: أن يذكر رأي العـالم في سياق كلّ مسألة دون أن ينسب قوله إليه، وهو كثير،
فيقـول مــثال : " وقيـل في هــنه المســألة قـولان "، ثم يــذرهما دون نسـبة، أو يقـول : " ومـن النحويين مـن يقول كـذا .. "، أو " قـال بعضـهم " أو " قـال قوم " أو " قـال آخحرون " أو " والأكثرون على كذا .. " أو " قال بعض المققـين " ثم يذكر الأقوال ولا ينسبها، وأكثر مـا يفعل هذا في كتابه التبيان، فنجده يذكر أعاريب العلماء لككلّ آية، ويسردها سردا، كأن يقول: وقيل .. وقيل .. ، ولا يذكر قائليها.

أمـا في غير التبيان، فتأتي دونه في فجه لماته الطريقة، فينسب كثيرا، ويترك كثيرا، ومثال ذلك في غير التبيان مسألة (كاد) حيث ذكر فيها أربعة أقوال، من غير أن ينسب أيا من هذه الأقوال لأحد (1) ، وأيضا في مسألة (هلمّ) ذكر فيها قولين، من غير أن ينسبهما لأحد (') ، ومسألة (أكلوني البراغيث) (")، وأيضًا في مسألة معنى الصرف (8).

وقد نرى العكبري يسمّي في بعض المواضع الأقوال أوجها، فيقول ويف المسألة وجهان، أو فيها ثلاثة أوجه، وليس يريد بها الاحتمالات، إنا أراد بها أقوال العلماء والنحاة .

ثم إننا نلحظ إغفاله للنسبة لآراء العلماء يف الشواهد من قرآن وشعر ومثل، ويقلّ إغفاله


لها في اختلافهم في أصول المسائل وأحكامها، فنراه هنا ينسبها. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ العُكبري كثيراً ما يأخذ المسائل بأن يذكر في مسألةٍ مّا أكثر من قول، فينسب بعض الأقوال فيها، ويترك نسبةَ بعضها، وهذا وها كثير.

الثانية: يذكر الأقوال مع نسبتها إلى أصحاهها، وهو أكثر من أن يكصى.
وهـذا إن دلّ فإنما يـدل على سعة محفوظه، وإيلائـه لأقوال العلمـاء والنحـاة أهميـة بالغـة،
وكثرة حفظه لمذاهبهم وأرائهم وكتبهم.
ومثالُ نسبته لأقوالهم، إيراده لمسألة حروفِ المدّ (1) ، ومسألة رافع الفعل المضارع (٪) .

وهنا فإنّ العكبري يكتفي . غالباً . بذكر العا لم الذي ينقلُ عنه، ولايميل إلى مصدره أو كتابه الذي نقل عنه.

وقد يَهِمُ العكـبري في نسبة قول فيعزوه إلى غير صاحبه، وقد أشرنا لذلك في منهجه في
التوثيق.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : اللباب 1 1 •1 .1 . } \\
& \text { (Y) انظر : اللباب Y Y Y } \\
& \text { ( } 11 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثاني: الكتب

كتابا اللبـاب والتبيـان للعكبري فيهمـا شبَهٌ كبير في طريقة سردِ الأقوال وغزارة مخفوظ أبي البقاء، وذلك لأنّ الأولَ بسط فيه العلل النحوية بأنواعها، والثاين بسط فيه أعاريب الآيـات، وتخريبات النحاة واللغويين لكل كلمة وآية، ولذا قلّ فيهمـا خاصة ذكر العكبري لمؤلفـات من سبقوه، ونسبة الأقوال إلى قائليها.

والأصل عند العكبري أنه لا يسمّي كتب النحاة في كتبه ـ وإن كان قد اطّلع عليها وقُرئت عليه وحغظها .، وإنا يكتفي بأقوالهم، فربّا نسبَ القولَ إلى صاحبه أو أغفله.

ففي اللباب اكتفى العكبري بذكر ثلاثة من كتب العلماء، سماهـا مقرونة بأسماء مؤلفيها، وهـي : كتـاب الشـعر لأبي علـي (1) ، وكتـاب الجمـل للزجـاجي (Y) ، وشـرح الجمــل لابـن بابشاذ (r)

أما في شرحه للإيضاح فذكر ما ينيف على اثني عشر كتابا، حيث ذكر كتاب سيبويه في أكثر من موضع (8)، والمفضليات (®)، وحماسة أبي تمام ()، والأصول لابن السراج (V)، الإغفـال لأبي علي (1)، والحلبيـات لـه أيضـاً (9)، وكـنلك كتـاب الشـر (•')، والصـحاح للجـوهري (')،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر: اللباب } 1 / 1 \\
& \text { ( انظر : اللباب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVor/r انظر : شرح الإيضاح (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) انظر : شرح الإيضاح (1) }
\end{aligned}
$$

وشرح الإيضاح للعبدي (1)، وشرح جمل عبدالقاهر (「) و وشرح مقدمة الوزير ابن هبيرة (؟) "
وين كتابه شرح اللمع بنده أحـال على كتابين اثنين، وصرح باسمهما، وهما كتاب المعالي للزجاج (\&)، فقد جاء به معترضاً على معنى عنده، وكتاب أبي عبيدة المشهور بغريب المصنف حيث نقل كلمة غريبة منه (o)

أما في كتاب التبيان فقد ذكر العكبري ثلاثة كتب، اثنان منها لأبي علي الفارسي، وواحد لابن جني، حيـث ذكر كتـاب الإيضـاح لأبي علي (¹)، وكتـاب الشعر لـه أيضًا ()، والمتسـب لابن جني (^) .




(0) (0) انظر : المتبع (1)

(V)
( CV (


## المبحث الأول : السماع

ذكرت كتب المعاجم تعريف السماع لغة بأنه : مصـرٌ لـ سمع يسمع سمعا وتماعا، فهو مصدر من مصادر " سمع "، ولم تـذكر له معنى إلا أنه يُطلق على " مـا التنّت بـه الأُنُّن من
غناء وغيره " (1) ، ولم تشرٌ إلى غيره.

وقـد عـرّف العلمـاء السّـماع اصطلاحاً بأنـه: " الكــلامُ العـري الفصـيح، المنتـول النـــل الصّحيح الخارج عن حدّ القلة إلى حد الكثرة " ( (')، وهذا تعريف الأنباري، حيث عرّنرّه بالنقل. وأما السيوطي فيعرفه بأنه : " ما ثبتَّ في كالام من يُوثق بغصاحته، فشملَ كلامَ الله تعالى وكام نبيه
نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر " (؟) وهذ أهمّ التعريفات التي قيلت في السماع.

والقـارئ في تراثِ الُُكبري يـدرك تــام الإدراك عناية العكـبري الوافرة بالشواهد النحويـة
 البصريين والكوفيين، إذ كثيراً ما يَستشهد على حجد قيلى قول بشاهد، أو يأين بالشاهد للاعتراض


والعُكبري إنا يأتي بالشواهد لغرض، فليس من المستكثرين منها في أيّ مسألة ذكرها، بل يكتفي بشاهدٍ أو اثنين، ويركز كثيرا على أهمّ الشواهد في المسائل الخلافية، وخاصة الماصة المذكورة في كتب من سبقه، فليس من منهجه أن يُهمل شاهدًا له أثر في هحكم من الأحكام في قضية خلافية .

$$
\begin{align*}
& \text { لمع الأدلة ص } 1 \text {. } 1 \\
& \text {. الاقتراحصص } \tag{}
\end{align*}
$$

والشواهد في مؤلفـات العكبري قد تنوّعت وتعددت مـابين شواهدَ نثرية وشواهد شعرية،
واشتملت الشواهد النثرية على القرآن وبعض الأحاديث والآثار والأمثال من كالم العرب .
وسأذكر كلّ نوع من هذه الأنواع بإجمال :

1 - شواهد القرآن :

أكثرَ العُكبري في كتبه من الاستشهاد بالآياتِ القرآنية، وكانت هي الزاد الأوفر والنصيب الأكبر من شواهده كما هو الحال عند غيره من المصنفين النحاة.

وغالب منهجِه في إيراد الشواهد أن يكتفي بآية واحدة في المسألة الواحدة، وقد يزيد على آية أو آيتين إلاّ أن هذا ين فهجه قليل .

ومثلُ زيادته على أكثر من آيـة في شواهده مسـألةُ كـلا وكلتـا (1)، فــد ذكر فيهـا سـتَّ آيات، ومسألة إضافة الشيء إلى نفسه (†) فقد ذكر أربع آيات، وغير ذلك .

وقد بلغتْ شواهد القرآن التي ذكرها العكبري في اللبـاب نحمًا من مائتين ونمس وثلاثين

وقـد يـذكر العكبري الآيـة في أكثر مـن موضع إذا لزم الأمر، وهـذا عـامٌّ في الشواهد، ولا تختص شواهد القرآن بذلك .
ولم يغفل العكبري قطّ ذكره للقراءات المتواترة (r) والشاذّة، فمهمّة النحو وأساس أمره أن
يُستدلّ بـالقرآن . بصحيح قراءاته وشواذها . لصحّة قاعـدة أو فسـادها، وهـذا مـا عليـه جميع النحاة من قديع أو حديث، فيستشهدون بالقرآن بقراءاته الصحيحة والشاذة إذا وافقت العربية
(ب) انظر : مسألة (البناء والإعراب للظرف إذا أضيف إلى الفعل المعرب) من البحث صVV// I ا، والتبيان . .

$$
\begin{aligned}
& \text { أما في شرحه الإيضاح فبلغت نحًا من خمسين وأربعمائة آية. } \\
& \text { وبلغت في شرح اللمع نُوا من ثلالثائة آية. }
\end{aligned}
$$

 وأبلغه، والاستشهاد بقراءاته المختلفة جائزٌ بالاتفاق كما ذكر ذلك ابن جني والسيوطي. (1) وقد بلغت القراءاتُ المختلفة التي استشهد بما العكبري في اللّباب نخوًا من عشرين قراءة، منها ماهي سبعية ومنها ماهي عشرية ومنها ما هي شاذة، وعلى هذا النحو في أكثر كتبه. أما في شرح الإيضاح فذكر نحمًا من إحدى وأربعين قراءة .
ويو شرح اللمع قد ذكر غيًا من خمس وثلاثين قراءة.

ولم يخرج العكبري عمّا عليه نحاة البصرة من تأويل بعضِ القراءات الشاذة مما لا تتوافق مع القواعـد التي قررهـا النحاة، فقـد عُني بتوجيه كثيرٍ من القـراءات التي ذكرهـا حتى الشـاذة، ومن ذلك ردّه قراءة مزة بن حبيب وقد نرى بعضَ القراءات عند العكبري مكرّرة في أكثر من كتاب، كمـا هو الحـال في قراءة


من القراءات.

Y - شواهد الحديث:

لم يُعن الأوائل من نحاة البلدين بالاحتجاج بالحديث لأسبابٍ كثيرة ذكرها مفصّلة كلُّ من
تناول هذه القضية، وما ورد أغهم احتجوا به قليل نادر ساقوا بعضَه مساقَ أقوال العرب، ولم يكن كثيراً ذا بال .

والعكبري، مع أنه من أولى الحديثَ عناية لا بأسَ بها، حيثُ كتب فيه كتابا مستقلا، في إعرابه وتخريج غرائبه، إلاّ أنه كغيره من النحاة لم يكنْ يكثر من الاستشهادِ بالحديثِ فيْ كتبهـ، وهذا منهج عامٌّ عند أكثر النحاة.

وما يـلّ على أنه يستشهُهُ بالحـديث كمـا يستشهـلُ بـالقرآنِ والشعر من حيـُ أهميته وحجيتُه على صحةِ قاعدة أو فسادها، أنه أورد لفظة في الحديث تستعملها العرب في كلامها، وليست كلمة غريبة نادرة في حديثهم، ولا يُعرف سندها ولا في أيّ حديث، فدلّ ذلك أنّ كِّ كِل لفظ جاء في الحديث فهو إنما هو عنده حجة، ويأخذ به.

وقد بلغتِ الأحاديث التي ذكرها الُُكبري في كتابه اللباب عشرةَ أحاديث، ليس شيءٌ
منها في كتابه إعراب الحديث.

وبلغت في شرح الإيضاح أحدَ عشر حديثا، أربع منها جاء في اللباب.
أما الأحاديث التي جاءت في المتبع فهي دون ذلك، فقد بلغتْ ستة أحاديث، اثنان منها
جاءا في اللباب، وواحلٌ في شرح الإيضاح.

أمّا في التبيان فلم يذكر العُكبري شيئا من الحديث إلا حديثين اثنين لم يَسسبهما إلى النبي


شـ شـ شواهد الشعر:
موقف العكبري من الشّاهد الشعري وحكمـه عنده كموقفِ غيرِه من سـائرِ النّحاة، فلم يكـنْ لـه فيـه رأيٌ متميـز عـن غـيره، فهـو يـرفضُ الشّـاهد إذا لم يطّرد، بكجـة الشــنوذ(1) أو الضرورة(Y)، أو يتأوّله( () أو يطعن في روايته(£)، وهو أيضاً يتمثل بالشعراء العدثين الذين جاءوا بعد عصور الاحتجاج كأبي تحام والمتنبي وغيرهم، فيتمثل بأشعارهم استئناسا.

وقـد أولى العُكـبري الشواهد الشعرية عناية خاصـة، فهي تأتي عنـده في المنزلة الثانية بعـد الشواهد القرآنية من حيث عددها، والعناية بتوجيهها.

فقد بلغت شواهد الشعر في كتابه اللباب نغوًا من مائة وتسعين شاهدًا غير ماكُرّر منها. وبلغت في شرح الإيضاح نوًا من ستة وثمانين وثالائمائة شاهدا .

وين كتاب المتبع بلغتِ الشواهد نحوا من مائة وخمسين شاهدا . أما في التبيان فبلغت واحدا وستين شاهدا .

وربما نَسب العكبري بعض الشواهد، فيعزوها إلى قائليها، وربّا أغفل نسبة بعضها. أما الشواهد التي لشعراءَ لايُتتجّ بمم فهي نادرة عنده.

ومـن شـديدِ عنايـة العكبري بالشواهد اهتمامـه بروايـة بعض الأبيـات، فتراه يوجههـا بـأنّ رواية لها أخرى صحيحة تختلفُ عن المشهورة وحينئذٍ لاشـاهد فيها، أو أن هـذه الرواية ضعيفة

أو شاذة أو غير ثابتة (0)
₹ - أمثال وأقوال العرب :
عُني العكبري بأقوال العرب وأمثالمم كمـا عُني بأشعارهم، وهـذا سبيلُ جمهور النحاة إذْ
 عكـمُ البناء بليعُ العبارة شائع الاستعمال بين الناس، وأكثيُر الأمثال التي ذكرهـا العكبري قد ذكرها من قبله من النحاة.

وهو كغيره من النحاة كثير الاحتجاج بأمثال العرب وأقواهمم، وإن كان الاحتجاج جها أقلّ من الشعر؛ لأنّ رواية الأمثال أقلّ من رواية الشعر عند العرب، فالمثرٌُ لايعرف ولايؤخذ به إلا إذا سار وذاع، وسيرورة المثل وذيوعه قليل ليس كالشعر، ومتى ما ذاع القول وانتشر، فهو مَتَّهُ، بخلاف الشّعر .

وقد بلغتِ الأمثال والأقوال في اللباب سبعة وثلاثين مثلا وقولا. أما في شرح الإيضاح فقد بلغت عشرة أمثال ومائة. وقد بلغت في المتبع ثمانية عشر مثلا وقولا .

أمّا في كتابه التبيان فهي أقلّ كتبه ذكرا واحتحاجا بالمثل، حيث بلغتْ فيه نوًا من ثمسة
أمثال.

## المبحث الثاني : القياس

يُعدّ القياس الدليلَ الثاين من أدلة النحو الإجمالية، وهو دليٌٌ عقلي مقابل السماع، الذي هو الدليلُ النقلم، وإنکار القيـاس في النحو لايتحقق؛ فـالنحو كلّه قياس، فمـن أنكر القيـاس فقد أنكر النحو، (1) ويكفي القياس أهميةً أنه يُغني المتكلم عن سماعِ كلّ ما يقوله العرب . والقيـاسُ لغة معنـاه: التقـدير، وهو مصـدرُ قايسـتُ الشيءَ بالشيء مقايسة وقياسا، ومنـه (r) المقياس أي المقدار

أمـا اصطلاحَا، فيعرّفه بعض العلمـاء بأنه " حمـلُ غيرِ المنقول على المنقول في حكـم علةٍ جامعة " (؟)، أو هو " حمل فرع على أصلة بعلة وإجراء حكـم الأصل على الفرع " (£)، وعرّفه ابن الحاجب بأنه " مساواة فرع على أصل في علة حكمه " (0) .

ثم إنّ القياسُ له أركان وأقسامٌ وعِلل ليس هنا موضع بسطها، والعُكبري من النحاة الذين عُنوا عناية كبيرة في القيـاسِ والعلل، حتى إنه ألّف فيهـا كتابـا خاصـا في ذكر علل النحو وهو اللباب، فقد أطال في ذكر العلل وفصّل فيها، فتعليل الأحكام النحوية غايةُ الكتاب والغرض منه، وأصولُ السماع في الكتاب أقلّ من أصول القياس فيه، وليس من المبالغة القولُ إنه حاول أن يُعلل لكلَ قاعدة نحوية حتى المسألة التي شذّت عن القاعدة حاول أن يلتمس لها علّة . وقد يستعمل العكبري للحكم الواحد أكثر من علة بعضها له وبعضها حكاه قوم آخرون فيها، كمثل مسألة (قبل وبعد) (7)

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : لمع الأدلة ص90 } 9 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { ( }  \tag{Y}\\
& \text { () الإغراب في جدل الإعراب ص0 ع . }  \tag{}\\
& \text { لمع الأدلة صرّ } 9 \text {. }  \tag{§}\\
& \text { الكافية }  \tag{0}\\
& \text { انظر : المتبع ا/ الr اه . } \tag{7}
\end{align*}
$$

وقد يشرح العلل في بعض المواضع كشرحه لعلة المشابة (1) . .

وليس العكبري بأول من ذكر العلل، وألّف فيها، بل هي قديمة قدمَ النحو، فتتابع النحاة
في ذكرها والتأليف فيها حتى انتهى الأمر إلى العُكبري، فاطّلع على ماقاله السابقون ومـا عللوا به فلمّ شتاته وبمع ماتفرّق منه وزاد إليه اجتهاده .

وكلٌّ كتب العكبري قد حوت أصول القياس وعلله، فهو مولٌٌ هـذا الأصل، وليس مسألة
خلافية إلا وفيها ذكر القياس، فتراه يردُّ قولا ويمعله شاذا لأنه خحالف القياس(ب)، ويقوّي قولا لأنه وافقه، وإذا تضارب أصال سماعيان رجّح بالقياس أحدهما()، وقد يردّ بعض الأقيسة؛ لأن السماع فيها قليل، والقليل لايقاس عليه (\&)، أو يردها لأهنا بعيدة كمثلِ ردّه على مَن قال بأنّ النون في (صَنْعاني) بـدلٌ مـن الممزة؛ وهـو قيـاس شَبَه؛ لأنّ الألف في (حمراء) تُشبه النون في (غضبان وسكران)، حيـث اشتركا في منع الصرف، فحكم بـأن هـذا القيـاس بعيد؛ لأن النون
لاتشبه الممزة إطلاقا، ولم تبدل منها في موضع آخر (®)

ومـن الأمثلـة على أهميـة القيـاس عنـد العكـبري، قولُـه في مسـألة أواخـر الأسمـاء السـتة إنّ حروف العلة فيها هي حروف إعرابٍ عند سيبويه والإعرابُ مقدّر فيها، ثم عرض أقوال النحاة وأراءهـم فيهـا، ثم قــال في الأخـير: " ومـنـهـبُ سـيبويه أقـوى لخروجـهـ علـى القيـاس وموافقتـه
(1) لأصول"

ومعرفته وحفظُ، لمذاهب بعض النحاة في صحة قياس مسألةٍ ما أكثرُ من أن يحاط، فمثال

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : المتبع 170/1 }  \tag{1}\\
& \text { (Y) انظر : ( ( } \mathrm{H} \text { ( } \\
& \text { ( ( انظر : (مسألة أيهم إذا حذف عائده) من البحث، واللباب (Y ( }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) انظر : اللباب (1) } \\
& \text { اللباب } 1 \text { / } 9 \text {. } \tag{7}
\end{align*}
$$

ذلك ذكره أنّ بعض النحويين يُصحح قياس مسألة (مـا أنتَ وزيـدا) و (كنتَّ أنتَّ وزيـدا)، وبعضَ النحويين ردّ القياس على هذا السماع وأبطله، واقتصر على المسموع منه (') .
ومثل هذا تبيانه في مسألة ألفاظ الإغراء(r) .

وتراه يردّ بعض قياسات الكوفيين، ويصحح قياس البصريين، ويعلل ذلك وهذا جليّ في . مسألة أصل كلمة (أوّل) ()

أو يخّجّ لمسموع يردُّه القياس بوجهٍ يقبله القياس من جهةٍ أخرى، كما في مسألة (أكلويج (البراغيث)

وإذا تعارض قولان مُمعا عن العرب، فإنه يرجح أقيسهما (o) .

## المبحث الثالث : الإجماع

لم تذكر كتب المعاجم لفظ الإجماع الذي يرادُ به اتفاق جماعةٍ على شيء، وإنما ذكرتٌ معنى العزيكة على الشيء (1)، والاتفاق فيه معنى العزئة، فإذا اتفق جماعةٌ على شيءٍ فإفهم عزموا وأجمعوا عليه
(والمراد بالإجماع اصطلاحا : " هو إجماعُ نحاة البلدين، البصرة والكوفة ". (r)
وقـد ذكر ابنُ جـي حجيّة الإجماع، فجعل الإجماع حُجـةً إذا لم يخـالف المنصوص ولا
 ثم إن العُكبري قليلاً ما بُحده ينقلُ الإجماع عن النحاة، فهو مولٌ بذكر الحـلاف النحوي في جميع كتبه، ومولٌ بذكر مذاهب النحاة في المسائل التي يعرضها، فإذا كان هان هذا شأنه فليس بغريب قلة ذكره لإجماع النحاة أو الفريقين البصريين والكوفيين.

وهو إذا أراد نقل إجماع النحاة في مسألةٍ مـا سمّى النحاة بـ (الجميع)، فهو يريد به جميع النحاة، فيقول مثلاً : والِميع على أنّ ذلك كذا وكذا .. ، ولم يرد مرة أنه سمى اتفاق النحويين إجماعاً، بل ينتعهم بـ (الجميع).

ومن أمثلة حكايته للإجماع كمسألة نونِ المثنى، فقد حكى إجماعَ النحويين على أنّ النون ليست بكرفِ إعراب عند الجميع (\&)

وفي مسألة جوازِ تقديم خبر (ليس) على اسمها، ومنع تقديم خبر (مادام) عليها (ْ) .

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : اللباب 170/1 } 171 \text { ، } \tag{६}
\end{align*}
$$

وين مسألة عمل (لا) النصب، فقد حكى إجماع النحاة على النصب (1) .

وفي مسألة (مِن) الزائدة إذا جاءتٌ بعد إيباب، فقد حكى الإجمـاع بعدم جواز أن تكون
(من) صفةً لمذذف عند النحاة (r) .

أو نراه يصفُ إبماع النحاة بالاتفاق، فيقول: واتفقوا على كذا وكذا ...، ويقصد به بميعَ النـحـاة، وذلـك كمسـألة الحَـَم، فقــد بـيّن أنّ النحـاة اتفتـوا علـى أنـه لا عامـل يُسـتدلّ عليـه

$$
\text { بالعدم }{ }^{(r)} \text {. }
$$

أو كمسـألة التنـازع، فالنحـاة اتفقـوا على جـواز إعمـال أيٍّ مـن العـاملين في المتنـازع فيـه،
(غ) واختلفوا في الأولى منهما بالعمل
أو يُطلـق علـيهم بـالنحويين هكـذا، وذلـك كمسـألة الظرف، فقـد بـيّن أنّ الظرف عنـد النحويين ما حسُن فيه إظهارُ (فن) وليست في لفظه (ْ)، وغير ذلك من الأمثلة .
(1) انظر : اللباب (YY/1
. انظر : التبيان (Y (Y)
( انظر : اللباب (Y) ا

(0) انظر : اللباب (0)/

## المبحث الرابع : أدلة أخرى

لم يكنِ العُكبري مقتصرا في كتبه على السّماع والقياس وذكرِ العلل فحسب، بل أشاع
 كان العكبري في كتابه اللّباب جاء بـظٍٍ وافرٍ من ذكر هذه الأدلة عمـا سواه من كتبه، فقـد حشاه من كلّ دليل منها، وليست كتبه الأخرى خلوا من هذه الأدلة غيرَ أهنا أقلّ من اللباب. وقد تحدّثنا من قبلُ عن اهتمام الُُكبري بأدلّة السماع والقياس، وإعطاء كلّ مسألة وباب منها حظا كبيرا، إلاّ أنّ بعضًا منـ الأدلة التي عُني بــا النحـاة غير السماع والقياس لم يغفلهـا العكبري، فقد استدلّ جها وأكثر من ذكرها، فمن الأدلة :

$$
1 \text { - استصحاب الحال : }
$$

وهـو " إبقـاءُ حـال اللفـظ علـى مايستتحقّه في الأصـل عنـد عــدم دليـل النتـل علـى .الأصل"

وهو دليلٌ معتبر عند النحاة، والمسائل التي استدلّ بها النحاة فيه كثيرةٌ لاتصى.
وهو دليلٌ يؤخذ به ما عُدمَ دليلٌ سماعي أو قياسي، فإذا تحصّل سماعٌ أو قياس يخرجه عن
الأصل فلا اعتبار له حييئذ، ولا يبوز التمسّك به كما قال ذلك بعضهمـ.
ومن الأمثلة التي ذكرها العكبري في دليل استصحاب حال الأصل، مسألةُ حروف العلة، فقد استدل على أهـا حروفُ إعراب وليسـتْ بإعراب لأنّ الأصل فيُ كل معربٍ أن يكون له


$$
\begin{align*}
& \text { الإغراب في جدل الإعراب ص7 }  \tag{1}\\
& \text { انظر : لمع الأدلة صr ع . }  \tag{r}\\
& \text { انظر : اللباب 1/1/1 }
\end{align*}
$$

ومسألة زيادة حرف الجر، فقد ذكر أنّ الأصل في حرف الجر ألا يُزاد (1) .

ومسألة بناء (كم) على السكون فقد ذكر أنّ السكون هو الأصلُ في الأسماء المبنية (؟). ومسألة فعل الأمر وأنه مبني؛ لأنّ الأصل في الفعل البناء () ومسألة مذهب الفراء في القول بتركيب (منذ)، ورُدّ بأن الأصل عدم التركيب (\&) ومسألة "أو "بمعنى الواو وبل، وردّ البصريون ذلك بأنّ الأصلَ استعمال كلِّ حرف فيمـا وُضع له لئلا يُغضي إلى اللبسِ، وإسقاطِ فائدة الوضع (م) . وين مسألة (كلّ) إذا أفردت مع تنوين، فالتقـدير عنـده أن يُضـاف لما ضمير، أو حرف جر مع ضمير، لأنّ الأصل في (كلّ) أن تستعمل مضافة (7)
 القراءة لأنّ الأصل أن يتقدم الفاعلُ على المفعول (^)
 جعلها ضعيفةً في السماع؛ لأنّ (مائة) تضاف إلى المفرد، لكن الإضافة إلى الجمع هنا قد حُمل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : اللباب (Y) } \\
& \text { (Y) انظر : اللباب (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. IVV (V) } \\
& \text { ( ( ) انظر : التبيان ( } \\
& \text { (9) سورة الكهف ، آية رقم Y . }
\end{aligned}
$$

على الأصل، وهو إضافة العدد إلى ابلمع (1)

وين مسألة الفعل المنغي، فإنك إذا نفيت شيئًا، فلا يحتاج النفيُ منـك إلى توكيد، فتقول:
و واللِّهِ ما فعلت، من غير أن تؤكد؛ لأنّ الأصلَ العدم، والوجود فرع عنه (٪) .


ومن أمثلة هذا الدليل مسألة وجوبِ اشتقاق الحال، فقد ذكر أنّ الحـال لابدّ أن تكون مشتقة؛ لأهـا صفة، وكـلّ صفة مشتقة، فلمّا كانت الحـال صفةً، وجـبـ أن تكـون مشتـقة حيئذ (\&) وفي هذا الدليل بيانُ علة الحكم على وجوب اشتقاق الحال، وذلك لأها صفة .

وأيضاً في مسألة بناء (هؤلاء)، فقد ذكر أنّ علة بنائها أهنا تضمنت معنى حرف الإشارة،
والإشارة معنى كالحرف تاما، فقد جيء بها لإفادة المعاني، فُبُيتْ حيئذ كما تبنى الحروف (م) . ومسألة مَن قال إنّ الألف في الاسم المقصور هو بدل التنوين، حيثُ علّل بأنّ التنوين في الاسـم الصـحيح قـد أُبـدل ألفـاً لمكـان الفتحـة قبلـ، والعلـة هــه موجـودة في اسـم المقصـور المنون (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) انظر : شرح الإيضاح (r) } \\
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (17) انظر : شرح الإيضاح 170/1 . }
\end{aligned}
$$

## ش- الاستدلال بعدم العلة:

ومعناه : " أن يُيين العلة ، ثم يستدلّ بعدمها في موضع الخلاف ليعدم الحـم " (1) وهـذا الـدليل ضـدّ لـدليلِ بيـان علـة الحـكم، وضـدّه استدلال لعـدم العلـة في الــكم على مسألة .

ومن أمثلته عند العكبري مسألة الواو إذا وقعت بين ياءٍ مفتوحة وكسرة، فإن الواو تحذف كمـا في (وعد يعِد، وزن يزِن)، لكن إذا انفتح مابعد الواو، لمُ تسقط الواو لعدم علّة الحـذف هنا

وأيضـاً في مسـألة دخـول الضـمّ والكسر على الأسمـاء المعتلّـة كـ (ظبٍِ وغزوٍ)، فقــد علّـل العكبري لدخولمما على هـذه الأسماء، لأنه لا ثقـلَ فيهما إذا دخلتْ على هـذه الأسمـاء، وإنمـا امتـع دخولممـا على مـا قبـل يائه متحرك هـو النّقـل، وقـد فُقـد الثقـل هنـا، ولا وجـودَ لـه، فلـذا
دخلتا عليها، فعلةُ الثقل معدومة حينئذ ()
६- الاستدلالُ بعدم الدليل:

وهذا يذكر للشيء الذي لا يخفى دليله، فيستدل لثبوته بعدم وجود الدليل على نفيه (\&)
وذلك كمسـألة التعجـب في لوني البيـاض والسـواد، فقـد أجـاز الكوفيون التعجّـب منهمـا لأغما أصلُ الألوان، وضعّف البصريون ذلك، وعلّلوا تخصيص التعجّب من البياض والسواد عن غيره من الألوان لا دليلَ عليه (1) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر : اللباب (Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : اللباب (1/1 (1) }
\end{aligned}
$$

ومسـألة (إلاّ) للاسـتثناء فقـد ذكـر الكوفيـون أهــا مركبــة مـن (إنّ) و (لا)، وقـد أبطلـه
العكبري لأنّ دعوى التركيب هنا خلاف الأصل، ولادليل على هذا التركيب (1) .
ومثله في مسألة تركيب (لن) من (لا) و (أنْ)، فقـد ردّه العكبري ذلك لأن التركيـب هنـا
لادليل عليه (「)، ومسألة أصل الألف في اسم الإشارة (ذا) () .

وأيضٍـا مسـألة مَن قـال بـأن (مْنْذُ) أصـلها (مِنْ ذو) الطائيـة، التي هي بمعنى (الـذي) ثم غُُيّرت إلى (منـذ)، فـإنّ هــنا القـول يلزمُ منـه الحــنف والتغيـير، والحـذف والتغيـير هنـا لا دليـلَ
عليه( (\%) .

## 0- الاستدلال بمخالفة الأصل:

وهذا الدليل ضدٌّ لدليل استصحاب حال الأصل، ويستدل به على كلّ قول ليس يعضده
سماعٌ أو قياس، وكان خارجاً عن الأصل الذي وافق دليال (o)

وذلك كمسألة زيادة الواو، فالبصريون منعوا دعوى زيادة الحروف، وذلك لأهنا وُضعتْ
للمعاني، فذكُها دون معناها يُوجب اللبس، وهو يؤدّي إلى خلاف الأصول (7) .

ومسائل التركيب في الحروف أيضا، قال النحاة عنها إهـا خحلافُ الأصل، والأصلُ عدم
(1) التركيب


انظر : مسألة (وقوع واو العطف زائدة) من البحث ص او 191 19، واللباب 19/1 \& .
انظر : اللباب T/T •/r/r/r . . .

بمعنى (الـذي) ثم غُـيرّت إلى (منـذ)، فـإنّ هــا القـول يلزم منـه الحـذف والتغيـير وهمـا خـلافُ
الأصل، ولا دليل عليه أيضا (ا) (دلا
-
وهذا الدليل يستدل به على نفي وجود الشيء لعدم النظير له (r)
وهو كثيرٌ ذكرْه عند العكبري، وخاصة في مسائل الصرف وأوزان الألفاظ .
كمسألة النون في (بُُنُدُب) فهي زائدة عنـد سيبويه، لأهنا مشتقة من الجــْبُ، ولعـدم
النظير في زيادة نون لما أصله ثلاثي، وكان على هذا الوزن (٪)
(ع) (تلفظة (تَنْضُب) فالتاء فيها زائدة لعدم النظير؛ لأنه ليس في الكامام (فَعُلّ)
ومسألة أصل (الذي) واحتجاج الكوفيين بعدم النظير في حذف حرف من كلمة مكونة
من أكثر من حرف (®)
ومسألة (وي))، ومذهب الكوفيين بأن معناها ( اعلم) وهذا التقدير لانظير له (7)
وكذلك مسألة المضاف إلى ياء المتكلم ك (غُلامي وداري) حيث إنّ بعضَ النحاة ذكر أنّ
هذا النوع ليس بمعرب ولامبني، واعتُرض على هذا القول بأنّ المضاف إلى ياء المتكلم هنا، مبنيّ عند الأكثرين لخروجه عن نظائره (1)

ومن مسائل عدم النظير مسألة مَن قرأ (الأَبْيِل) بغتح الممز، فقد ردّهـا العكبري، لأنه








لانظير لهذه اللفظة، فليسَ في الكالم (أَفْعِيل) (1)
V- الاستحسان:

وهـذا الدليل قليلٌ عند العكبري، كمـا هو في القلّة عند علمـاء النحو، لأن فيه شيئا من التحكم وترك القياس، وقالوا في معناه : " هو ترك قياس الأصول لدليل " (؟)

ومـن أدلـة الاستحسـان الـتي ذكرهـا العكـبري مســألةُ إعـراب الفعـل المضـارع، فقــد ذكـر
العُكبري أنّ إعرابه استحسان؛ لأنّ الإعراب يفرُق بين المعاني المختلفة، وقد أُعرب الفعلُ لشبهه
إعراب الأسماء (ث) .

ومسـألة القلـب في ألـف (كِكْتـا) يــاءً في ابلـر والنصـب، فالقــبُ عنـد العكـبري هنـا استحسان، وذلك ردّاً على ابلجمي لأنه قال: إنّ الألف لو كانت للتأنيث لم تُقلب ياءً في الجرّ
 $\qquad$

وقد ذكر العكبري أنّ نصبَ (عمرو) في قولك: (قام زيـٌ وعَمْرًا كلمته) لأغهم استحسنوا
النصبَ بفعل محذوف بلحاورة الجملة اسماً قد عَمِل فيه الفعل (0) .
^- الاستتراء :

وهو قليل أيضا، ويكثُ ذكره عند النحاة في الحديث على تقسيماتِ الأبواب والمسائل.
وذكر منه العكبري في مسـألة انصـار الكالام في ثـالاث، حيـثُ ذكر أنّ الدليل على أنّ الكـلام لايخرج عن اسـِ وفعلٍ وحرف أنّ النحويين استقروا كـام العرب فلم يمـدوا زيادةً على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : التبيان / (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( انظر : اللباب (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) ( ) } \\
& \text { (0) (8) انظر : التبيان }
\end{aligned}
$$

هذه الثلاث، فلو قُدّر كلمة رابعة لكان لها معنى لايمكن العبارة عنه (1) . وأيضـاً في مسـألة المعرب والمبني، حيـث ذكر أنّ الأسمـاء والأفــال إمـا أن يكـون أحـدهما

معرباً أو مبنياً، فالقسمة فيهما حاصرة، ولا ثالث لمما (Y) .
9- الدليل الباقي:

مثل ذلك في إعرابه كلمة (أولئك) حيث ذكر أنّ الكافَ فيها حرف خطاب، وليست باستٍ، إذ لو كانت اسما لكانت إمّا مرفوعة أو منصوبة، ولايصحّ شيء منها، وإما أن تكون بحرورةً بالإضـافة و (أولاء) لاتصحّ إضافته لأنـه مبهمه، فبقـي أن تكـون الكـاف حرفـاً بُـرداً للخطاب (")

وغي مسألة (كيف) أيضا فقد ذكر أهنا ليست حرفا، بدليل إفادتّا مع الاسم، والحرف مع الاسم لايفيد إلا في النداء، وليس فعال لأن الفعل يليها بلافصل، فإذا بطل القسمان بقي أن تكون اسما (\&)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح الإيضاح (Y/ الا } \\
& \text {. انظر : شرح الإيضاح (Y) } \\
& \text { ( انظر : التبيان (Y./ }
\end{aligned}
$$



موقفُه من الخلافِ النحوي، ومذهبه النحوي

* ويشتملُ على ثلاثة مباحث :
. المبحثث الأول: موقفه من البصريين .
. المبحث الثاني: موقفه من الكوفيين .
. المبحث الثالث: مذهبه النحوي .



## المبحثث الأول : موقفُه من البصريين

كان العكبري ينزعِ منزع البصريين يُ أقوالمم ومذاهبهم، إذْ إنه بصريُّ المذهب، وإذا أدركنا ذلك أدركنا موقفه منهم ورأئه فيهم، فكان انثيريا ما يعظّم مذهبهـم ويميل إلى قولم ورأيهـم في غالب الأحيان.

وقد ذكر العكبريٌُ سيبويه نيوًا من سـتٍٍ وستين مرة في اللباب فقط، وبـلُده في بعضها يُعظّم قوله ويصحّحه، كأن يقول: وقول سيبويه أقوى، أو ورأي سيبويه أقيس هنا، أو يقرِنه بقـول المققــين، أو يقرنـه بـرأي الجمهـهور، ولا ريـب في هــذا؛ إذ إنّه شـيخُ النحــاة والبصـريين ورأسهم، وإذا جاء سيبويه جاء الخليكُ معه، فمذهبهم وقولمم واحد في أكثر المسائلل .

والعكبري كثيرا ما يمتجّ لمذهب البصريين ويقوي مذهبهم، بل ويمعله أولا في الذكر، ور.ما
 أنّ مذهب البصريين منتشرٌ معروف لا يُكتـاج معه إلى نسبة، وهو الحقّ الذي يُقاس عليه باقي المذاهب والأقوال، أما غيرُهم فلابدّ أن تنسب أقوالمم وتُعلم وتُشهر .

وهو في حكمـه على الآراء بنــُه يفرّق بـين قول المذهب وقول العـا لمه فنـادرا مـا يخطّئ
 قولمم، وهذا لم يمنعه على بصريّته المعلومة من العدول عن مذهبهم في بعض المسائلما لمائ، كما صار ذلـك في تضعيفه لآراء الخليـل في مسـائل التركيـب (1) والأخفـش في بنـاء كسـرة جمـع المؤنـث


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : اللباب (Y / ال }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر : شرح الإيضاح } 107 r / r \text {. } \tag{६}
\end{align*}
$$

(كائن) ( "، ونصب المستثنى (Y) .

وضّف رأي أبي علي في عامل الخبر (ث)، ورأي الزجاج في أصل التعجب (ڭ)، والزجاجي في فاعل (ما) التي للتعجب (ه)، وضعف رأي ابن السراج في مسألة أعرف المعارف (1)، ورأي (لسيرافي في مسألة نصب جملة (مذ يومان) أمّا تضعيفه لأقوال الأخفش فكثير، وهو أكثرُ البصريين تضعيفا له.


## المبحث الثاني : موقفُه من الكوفيين

لا ريـب أن العكـبري شـديدُ الـرفض للمـذهب الكـويف شـــيدُ الزرايـة علـيهم، يــدضُ مـذهبهم على نحوٍ لـيّنٍ حينـا، وعنيف في بعض الأحيـان، حتى إنه اتهـم الكـوفيين في بعض المسائل بالرشوة، كما في المسألة الزنبورية في بعض كتبه (1)

ثم إنّ العكبري إذا جاء بمذهب الكوفيين فإنه قد ينعت مذهبهم بعد أن يذكره تامًا مرة
 (1) (أو شاذّ (9)، أو قبيح (+ () أو ليس فيه كبير تعقيق (1")، وربـا وصف مذهبهـم مرةً بالضعف الشُديد (广) ، وربـا ردّ عليهم من وجوه، ورجّح قول غيرهم من غير أن يصفَ قول الكوفيين بشيءٍ من فساد أو خطأ، وهذا كثير (ir) .
وقد يذكر حجع البصريين ويغفل حجج الكوفيين ولا يأتي بشيء منها (\&) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : اللباب } 1 \text { (1)/1 ع . } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) انظر : المتبع Yo/l . }
\end{aligned}
$$

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

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

وقد يذكر رأي البصريين، ولا يسمّي الكوفيين، وذلك بأن يقول : وقال غيرهم (1). وهذا يُحتمل أن يكون لايرى همم حجّة أصلًا، أو يرى أنّ حجتهم ضعيفة لا تستحق أن تذكر في المسألة .

أو ربـا عرض المـذهب الكوفي دون أن يَعطي رأيه فيه بـالقبول أو بـالرفض، أو يردّ عليه،
وهو كثير أيضا (「)

أما علماء الكوفة، فإذا أتى العكبري بأقوالهم بحردةً من غير مذهبهم، فربما صحّح مذهب
بعضهم "(r)، لكن أكثر أقواهمم يرفضها.

وقد يذكر حجة البصريين، لكنه إذا جاء ذكر الكوفيين، قال : ومن الكوفيين من يعمله،
وقد يكون رجلا واحدا (غ) .

ولم يذهب العكبري مذهب الكوفيين في كتبه إلا نادرا، لأجل أنّ نزعته واتحاهه بصريّ .
ولم يمنع العكبري . على بصريّته . من أن يوافق مذهب الكوفيين في بعض المسائل .
ولاغرابـة في هـذا؛ فهـذا هـو المنهـج السـائد في عصره، إذٍ الغالـب على نــاة ذلك العصر مذهب أهل البصرة مع الأخخذ بما يرونه سديدا من أقوال الكوفيين وغيرهم .

وذلـك مثـلُ موافقته هـم في مسـألة معنى اصطلاح الجـرّ والخفض، حيـث صـحّح معـى
الخفض الذي قال به الكوفيون، ولم يردّ قول البصريين فيها (o) .

ومسألة إعمـال المصـر عمل المصدر، فقـد أجـاز الإعمال كالكوفيين، والبصريون يمنعون

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : مسألة "وزن عنتر "ص ص (Y) }
\end{aligned}
$$

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

ذلك مطلقا (1)

وغي مسألة نصـب (حتى) الفعل بنفسـها، فقـد قـال بقـول الكوفيين بجواز نصبها الفعل
بنغسها، والبصريون يرون الفعلَ منصوبا بـ (أنْ) مضمرة (Y)

## المبحث الثالث: مذهبه النحوي

لاشاكّ أن العكبري بصريُّ المذهب، يقول بقولمّ، ويتتجّ لمه، ويردّ أقوال غيرهم، وهـا أمر ظاهر ينصّ عليه بالعبارة ويدل عليه بالرأي والحجة، وهذا يتضح في أمور :

1- أنه ينعت البصريين بأصحابنا (")، أو يذكر رأي الكوفيين، ثم يقول: وهذا عندنا خطأ (')

البصريين.

ץ- أنّ مصطلحاته وتقسيماته بصرية، ولم يستعمل المصطلحات الكوفية إلا في أحيانٍ قليلةٍ جدا، كمصطلح النعت والنسق (ء)
r- ترجيحه للمذهب البصري، وتخطئته للمذهب الكويف في أغلب المسائل، وجلّ الأبواب. ومما يميّز العكبري أنه صاحب رأي لايردّد أقوال البصريين مكتفيا بها، بل تراه مرة يردّ على جمهور النحاة ويختار لنفسه قولاً غير قولم (م)

ولا أدلّ على ذلك من أنه خالف قولا لسيبويه مشهوراً عنه، مع العلم أنّ العكبري نادرا مـا يخالف سيبويه ويذهب عن قوله، وذلك كمسألة المفعول المطلق في قولمم (أبغضه كراهيةً) فقد جعله العكبري منصوبا بالفعل الذي قبله، أمّا مذهب سيبويه فهو منصوبٌ بفعل مقدر (1). ولا بـّ من القول بأنّ هناك من الباحثين من جعلَ العكبري ليس بصريّا، بل صنغه مـن النحاة البغداديين، ينحو غوهم، وذلك لأنه على صلةٍ كبيرة بتراث أبي علي النارسي وابن جني (1) انظر : اللباب 1//1 (r) انظر : التبيان
(
 (0) انظر : مسائل خلافية ص11 11 . (7) انظر : اللباب (77/1 .

وشرح كتبهم، ولأجل أنه وافق طريقة البغداديين بالأخخذ من مدرستي الكوفة والبصرة (1)،



 ميالين إلى مذهب البصريين لأجل أنه أصحّ سماعاً وأقوى قياساً. وهناك بعض الباحثين (ث) من أبعد النّجعة قليلا، فنسب العكبري إلى مذهب الكوفيين، ولاشكّ أن هذا القول يُعوزه الدليل، وينتقر إلى شاهدٍ صحيح، وصاحبُّه لم يطلع على تراث
 البصري مذهبا.


## المبـحث الأول: السمات

اتّسـمت كتـبُ العكـبري بسـماتٍ عـدّة بوأته مكانـة عاليـة في أنظار العلمـاء والنحـاة في عصره وبعد عصره وقد نقل المتأخرون عنه كثيراً من كتبه، وأحالوا إلى كثيرٍ من أرائه وفوائده، وما نقلوا ذلك إلا لشيءٍ وجيهٍ سديد ذي بال. ومن تلك السماتِ التي اتسمت هما آثار العكبري:

1- حفظه لآراء العلماء، ووفرةُ مصادره عنهم، ونقله لمذاهبهم وشواهدهم، وهذه السمة تعسُ
 كثيرة عن علمـاء فُقـد تراثهم، ونصّ في بعض الأحيان على كتبهـم، والذي يـلّ علّ على اطاعه لكتبِ العلماء، أنه أيضاً كان على اطلاع بيّن واسعٍ يفِ باقي الفنون والعلوم، فله كتبٌ في الفقه والتفسير والحديث والفرائض والحساب وغيرها، حتى بلغت مصنفاته ستين
كتابا (1) .

فهـذه لاريـب أهـا سمـٌٌ تزود القـارئ بــا يشتهي مـن الآراء وتطلعه على مـذاهب العلمـاء والمصنفين، وخاصةً مُن ليس كتاب، ويقلّ من يَنقل عنه، وهم كثير .
r- دقته الشديدة في عبارته النحوية :
وخاصـةً في التعريفـات والحــدود النحويـة، فنجـد العكـبري أحيانـا يأنحـن على أبي علـي
 أبوعلي أنّ مضارعة الاسم للأفعال أوجب لما الإعراب الذي هو الرفيُ والنصب والجزه، وقد ردّ أبو البقاء بأن ذلك " تسامحٌ فيُ العبارة وليس بالتحقيق .. " (Y) ثم بعـُ علّل لرده على أبي

وردّ على أبي عليّ أيضاً في حدّه للمبني، حيث حدّه أبوعلي بأنّ المبني " هو ألا يختلف الآخر باختلاف العامل "، واعترض أبو البقاء بأن هذا الحدّ يخص بعض المبنيات وليس كل
(1) مبنيّ

وردّ عليـه في بـاب الجــازاة أيضـا، فقـال أبـوعلي " حـرف الجـزاء (إنْ) المكسـورة المهـزة المخفغة..."، فأخـذ عليه العكبري قوله (المخففـة)، ثم ذكر بـأن لفظ (الخفيفة) أصلح منهـا، وعلّل لذلك.

وقد ردّ العكبري أيضا على ابن جني في بعض التعريفات والحدود، فابنُ جني مثلاً قد قال يف باب الكامام : " الكالام ثلاثة أضرب "فردّ تعريفه بأن فيه تساعاً، ثم قال " إذا كان الكان الكالام عبارةً عن الجمملة المفيدة م ميصحّ أن بتعله ثلاثة أضرب ... " (r) r- تفرُّدُه ببعض الآراء، وسبقه بها:

وتغرّد العكبري لبعض الآراء نادرٌ في كتبه، بقطع النظر عن صحة هذه الآراء أو ضعفها.
من ذلك قد ذكر في باب التحنير، عند قولمم (إيّاك والشرّ) تقدير النحاة لـ (الشرّ) بأنه منصوبٌ بفعل مخذوف، والتقدير (واتقِ الشر، أو ابعلْ من الشرّ)، ثم ذكر رأيه بأنّ (الشرّ) إنما هو منصوب بفعل متعدٍّ لمعولين، و (الشرّ) المفعول الثاني، أي (جنبْ نفسَكَ الشر) (8)، ولا أعلم أحدًا من النحاة سبقه إلى هذا القول . من ذلك أيضا رأيه بأنّ المكي يُبنى كما لو سميتَه (يضربوا وضربن)، والمعلومُ أن الذي عليه

النحاة أنّ حركة الإعراب ليست إعرابا ولا بناء. (®)

$$
\begin{aligned}
& \text {. المتبع ( } 117 / 1 \text { ( } \\
& \text { ( ) ( ) انظر : اللباب }
\end{aligned}
$$

## ๕ - عنايته في آثاره النحوية ببعض العلوم الأخرى:

وهـذه إن دلـت فإنمـا تـدلّ على موسـوعيته وتفنــه واطلاعـه البـمّ على كثـير مـن العلـوم
والمصنفات، فقـد كـان إمامًا في الفقـه وله فيـه مصنغاتٌ ظـاهرة، ويظهر ذلك في بعض آتاره، فمن ذلك مثـلاً في مسألة الاتسـاع والحـذف التي ذكرهـا أبوعلي، حيـث قـال: " ومثلُ هـذا في الاتسـاع والحـذف قولمم في صريح الطـلاق: (أنـتِ واحـدة)، وتقـديره: أنـت طلقـةٌ واحـدة " ثم عقب أبو البقاء على هذه المسألة، وذكر بأنّ أبا علي لا يريد بقوله (صريح الطالق) ماقصد به الفقهاء؛ لأنّ صريح الطلاق لايفتقر عندهم إلى نيّة، وقولمم (أنتِ واحدة) لايقع به طلاقٌٌ إلا بنية (1)

ومن اهتمامه بالحديث حيث خصّ كتابًا في إعرابه وحلّ غريبه، ولم يكتفِ بذلك، بل زاد
بأن صار يذكرُ بعض الأحاديث في مصنفاته النحوية، ويحتج بها، وحكم على مسألة (إلى) التي لانتهاء الغاية، ومسألة أن الحدّ لا يدخل في المددود ولا ينفيه (r) .

وله اطّلالع واسع أيضا في علم العروض والقوايف، ودلّ عليه قوله: " الياء والواو بينهمـا تشابهٌ في المد والاعتلال، وكذلك حركاتّما الضمة والكسرة، بكيث يجوز وقوعهما في القصيدة
الواحدة " (٪).

وذكر أيضـا أنـه إذا تـوالى اسمـان في بيتـين متتـاليين أحـدهما نكـرة والآخـر معرفـة لم يُعـدّ
إيطاء (8)، وإنما يعدّ كذلك إذا كان كالهما نكرة أو كالامهمما معرفة ()

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : شرح الإيضاح } \\
& \text { (r) انظر : اللباب } \\
& \text { ( }{ }^{(r)}
\end{aligned}
$$

(£ ( الإيطاء من عيوب القافية، وهو أن تتكرر القافية في قصيدة واحدة مع اتفاق المعنى، فإن اختلف المعنى فليس

## 0- عنايتُه بوضع الحدود والمصطلحات النحوية:

لاريب أن العكبري معتنٍ كثيرا بوضع المدود على أبواب النحو ومسائله، ويیظظ كثيرا من
حدود العلماء لكثير من الأبواب، ولا أدلّ على ذلك من أنه اشترط لصحةِ الحدّ شروطاً ذكرها (1) في مسألة علامات الاسم

ومن أدلة عنايته هجا قوله في حدّ الحرف " هو ما دلّ على معنى في غيره فقط "(') ثم ذكر

وقولم (ماجاء) بيانُ العلة التي لأجلها جاء، وعلة الشيء غيره () .

وأيضاً قوله: "وقد ذكرنا في أول الباب معنى الإعراب وحـَّه، ونحن نذكر في هذا البـاب
معنى البناء وحدّه ه .. " (8) .

وغيرها، وهذا دليلٌ بيّن على اهتمامه بالحدّ وتعريفات الأبواب .
وهو . العكبري . مهتمٌّ أيضا بالمصطلح النحوي، فتجده يستعمل المصطلح الكويف مع بصريّته كالنعتِ والنسق، وقد صحّح مصطلحاً للكوفيين وهو الخنض (0)، سبق الإشـارة إليه، وتنـاول بعض مصطلحات الكوفيين وفسّرها كمصطلح القطع الـذي هـو مقابـل الحـال عنـد البصريين (7)، ومصطلح الخلاف الذي يقابل المنصوب بعد فاء السببية (ل).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح الإيضاح (Y/1 } \\
& \text { ( } 0.11 \text { ( } \\
& \text { ( انظر : اللباب 0./1) } \\
& \text { ( انظر : اللباب ( }
\end{aligned}
$$

## المبحث الثاني: المآخذ

 بيّنّة ومآخذ قد تكرّرت فيْ كتبه.

ومن أبرز تلك المآخذ :

## 1- الومم في نسبة الأقوال إلى أصحابها :








 يكون سبيا أؤليا في وقوع العكبري في هذه الأخطاء .

ومن بضض تلك الأوهامٍ التي وقع بـا العكبري فيُ كتبه، نسبته إلم المههور بناءً المضاف
 جميعها، وقليلٌ من العلماء من يرى بناءه، ونُسب إلى ابن جني أنه ليس بعربٍ ولا مبين (1) . ويُ مسألة تصغير (اللّنون) جمع (الني) تصغيره عند سيبويه (اللنّيُون) بضمّ الياء، وألف التصغير مذوفة كأنْ لم تكن، وقد نسب العكبري إلى المبرّد القول بتصغير (اللّنون) بـ (اللنّيَّون)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر : اللباب 90/个 }
\end{aligned}
$$

(1) بفتح الياء لتكونَ الفتحة دالةً على الألف العخذوفة كالمصطفَين والأعلَين وبـالرجوع إلى المقتضـب بجــُ المبرد يـذهب إلى قـول سـيبويه بضمّ اليـاء، ولـيس بفتحهـا،
والقول المنسوب إليه هو قول الأخفش وقد رفضه صراحة في كتابه. (r)

ومُا أخطأ فيه العكبري نسبته إلى المبرّد أن المنادى العلم بـاقٍ على علميته، والصوابُ أنّ
هذا قول ابن السراج.
وأيضاً وهمـه في نسبة جـواز وصف (اللهـمّ) في النـداء للمـازني، والصـحيح أنـه قول المبرّد
والزجاج.
وقـد نسـب إلى المبرّد أيضـا القول بـأنّ (حاشـا) فعلٌّ، والصّواب أنه يراهـا فعـلا في موضع وحرفاً في موضع آخر، والعكبري ذكر المسألة بالإطالق.

وأيضـاً نسـب إلى الأصـمعي جـواز قولمم (شتـان مـابين زيـد وعمـرو) (ْ () ، والصـحيح أن
(7) الأصمعي يمنعه ولا يكيزه

Y- الوهم في نسبة بعض الأشعار إلى قائليها :
(V) من ذلك نسبته قول الأخططل

كأنه واضحُ الأقراب في لِقَحِ


حيث نسبه لذي الرمة، والصواب أنه للأخطل، وهو في ديوانه (') .
ونسبته قول سحيم عبد بني الخسحاس : (Y)

فجال على وحشيّه، وتخالُه على ظهره سِبّا جديدا يمانيا
فقد نسبه إلى العبدي، والصوابُ أنه لسُحيم عبد بني الحسحاس، وهو في ديوانه (*)
r- ترك نسبة قول مشهور إلى قائله :
ومن المآخـذ على العكبري نسبةُ قولٍ من الأقوال لعالم معيّن، وإغفاله لمن سبقه إلى هـا القول، أو اشتُهر عنه .

فمـن ذلك مسـألة حروفِ العلة، فقـد نَسَبَب العكبري للمازين (\&) أنّ هـذه الحروف ناشئة عـن إشباع الحركات، والإعـراب يقـع على ماقبلهـا، فإن هـذا القـول يُنسـب إلى الزجـاج أيضـاً، وأغفل العكبري نسبته له (م)

ومـن ذلـك أيضًا مسـألة (دخلـتُ البيـت) هـل تتعـدى بـ (في) أو بنغسـها، فقـد نسـب
العكبري (7) .

حكم تعديتها لنفسها إلى الجرمي، وأغفل رأي الأخفش (V) *

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1) ديوانه ص^ه } \\
& \text { (T) انظر : شرح الإيضاح (TVV/1) }
\end{aligned}
$$

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

๕ - ذكره مسائل لم يقلها أحدٌ من العلماء :
مـن ذلـك نسـبته إلى الكـوفيين اصـطلاحهم لنـونِ الوقايـة بـ (عمـاد)، وهـذا مـا لم يقلـه
الكوفيون، ولم يذكره أحلٌ من العلماء عنهم (1) .

وأيضاً مسألة (حوّى) فقد ذكر العكبري أنّ المصدر فيها مذهبان، الأول: حِيْواء، والثناني:
حِوّاء (Y)، وبالرجوع إلى المعاجم والقواميس بنحد أنّ المذهب الأول (حِيْواء) لم يذكره أحـدٌ مـن العلماء مصدراً عن (حوّى)، ولم تذكره المعاجم أيضًا التي فصّلت في مسألة (حوا).

0- حكايته للإجماع في المسائل المختلف فيها:

البصريين والكوفيين نُقل عنهم حرفيتها.
وقولـه عـن (كـان) " لاخـالف أهـا تعمـل في المرفوع " (گ)، وهـذا القـول قـولُ البصريين
والفراء، وليس عن جميع النحويين، فبعض الكوفيين يذهب إلى أنه باقٍ على رفعه قبل دخولها . 7- عدمُ إيفائه بوعده في ذكر بعض المسائل والأوجه :

وهـا غير قليل منه، وسببه . في رأيي ـ أن العكبري لا يكتبُ الكتاب بنفسه، وإنما يمليه ويكتبه غيره عنه، ولم يكن يراجع ما يكتب، أو يُعرض عليه لمراجعته.

فمـن ذلـك: ذكـره لمسـألة الـدليل على فعليـة (أفعـل التعجـب) مسن ثلاثـة أوجـه، ثم ذكر
وجهين، ولم يذكر الثالث (®) .


وكذلك مسألة البِزاء بـ (كيف) في قولم (كيف تصنعُ أصنعُ)، وهـذا المثال احتجّ بـه الكوفيون، ثم ذكر العكـبري أنّ الجـواب عـن هـذا المثـال مـن وجهـين، فـذكر واحــدا، وأغفـل . الآخر

ومن ذلك مسألة اختلاف النحاة في علة منع الجمع الذي لانظير له في الآحاد، ثم ذكر
أها على ثلاثة أقوال، ولم يذكر منها سوى قولين (r)
ومسـألة قولم (م-ررتُ برجـلٍ سواءٍ هـو والعُـدم)، ثم ذكـر أنّ (سواء) تعمـل في الضـمير
بلاخلاف، والميّد ألا تعمل في الظاهر لما سنذره في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل (") ، ثم لم بخد ذلك قد ذكره في موضعه .

$$
\begin{align*}
& \text { (r) انظر : شرح الإيضاح } \\
& \text { انظر : شرح الإيضاح ra./ ra r } \tag{}
\end{align*}
$$

## الخاتمة :

من أهمّ التنائج التي توصلت إليها في هذا البحث : 1- عنايـة العُكـبري عنايـة كبـيرة في مسـائل الخـلاف عامـة، ومسـائل الخـلاف بـين البصـريين والكوفيين خاصة، وكتُبه تشهد بذلك .

ץ ب- عـدد المسـائل الخلافيـة المدروسـة سبع وسـبعون مسـألة، منهـا سبعون مسـألة نخويـة وسبع مسـائلَ صـرفية، وذلـك في كتبـه : (اللبـاب، والتبيـان، والمتبـع، وشـرح الإيضـاح، وإعـراب الحديث النبوي) .
r- عـدد المسـائل المدروسة ممـا ذكره أبوحيـان في كتابـه (تـذكرة النحـاة) أو السيوطي في كتابـه (الأشباه والنظائر) نقـلً عـن التبيـين مـا ليس في المطبوع ثمان وثلاثون مسألة، وهـا قريبًا من نصف المسائل المدروسة. § - كتابه اللباب هو أكثر كتبه ذكرًا لمسائل الخلاف بين الفريقين . ه- دوران مسائل الخلاف في أكثر كتبه، فلا تكاد بتد مسألة خلافية إلا وقد ذكرها في أكثر من كتاب .

૫- كثرة تضعيف العكبري لمذهب الكوفيين، فقليلًا ما بحد قولًا لمم إلا ضعّفه أو أنكره أو ردّه أو أشذّه، فبصريته صِرفة، وهذا سمة ظاهرة في كتبه .

V-V لا يسمّي العكبري البصريين في ابتـداء أكثر مسـائل الخـلاف والحجـج، وذلك لأجـل أنـ بصري، أما الكوفيون فيسمّيهمم.人- وقـوع العكـبري في أوهـامٍ كثـيرة في نسـبة بعض الأقوال والمـذاهب، وذلـك لأنـه يملمي مـن حفظه.

9 - كثرة شـواهد العكـبري مـن القـرآن والقـراءات والحـديث والشـعر والأمثـال، وهــا واضـح في
عامّة كتبه .

- ا - إكثـاره مـن التعليـل والقيـاس، وoـا كتابـه اللبـاب إلا شـاهد على ذلك، فهـو مصـدر ثَرٌّ للتعليل النحوي

وأخيرًا، فهذه بعضُ النتائج التي ظهرت لي من خـلال هذه الدراسة، وأسأل الله تعالى أن
بيجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريء، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يبعله سببًا لرفعة الدرجة في الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين . وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

## فهرس المراجع والمصادر

- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبداللطيف بن أبي بكر الشرجي الزبيدي، تعقيق: الدكتور طـارق البـنابي، علم الكتـب، بيروت، طه،

$$
\text { V/ } 9 \wedge V / ه / \text { م. }
$$

- آراء ابن بري التصريفية، جمعاً ودراسة، إعداد: الدكتور فراج بن ناصر الحمدي، مطبوعــات جامعــة الإنــام عمـــد بـن ســعود الإســامية، الريــاض، ط1،
Vr. . .
- الإبـدال، لأبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الحلبي، حققه وشرحه ونشر حواشيه الأصلية وأكمل نواقصه: عز الدين التنوخي، مطبوعات الجممع العلمي

- الإبدال، لأبي يوسف بن السكيت تقديم وتعقيق: الدكتور حسين محمد شرف، مراجعة: الأستاذ علي النجدي ناصف، مطبوعات بممع اللغة العربية، القاهرة،

$$
\text { (بدون ط)، } 9 \text { باه اهت/9 } 9 \text { ا م. }
$$

- الإبدال والمعاقبة والنظائر، للإمام أبي القاسم عبدالرممن بن إسحاق الزجاجي، حققـه وقـدم لـه وشـرحه: عـز الــدين التنـوخي، مطبوعـات بجمـع اللغـة العربيـة بدمشق، طبع بدار صادر، بيروت، طب،
- أبنيـة الأسـماء والأفعـال والمصـادر، لابن القطـاع الصقلي، تُقيق ودراسـة: الدكتور أمدد عمد عبدالدايم، مطبعة دار الكتب والوثّائق القومية، القاهرة، طب،
- إتحـاف فضـلاء البشـر بــلقراءات الأربعـة عشـر، المسـمى: منتهى الأمـاني والمسرات في علوم القراءات، للعلامة أممد بن عمد البنا، حققه وقدم له: الدكتور

$$
\text { شعبان محمد إسماعيل، عا لم الكتب، بيروت، طا، V • ع اه/ } 9 \text { ا } 1 \text { م. }
$$

- أثر الأخفش في الكوفيين وتأثيرهم بهـم، للدكتور محمد بن عمـار بن مسعود دريـن، مطبوعـات جامعـة الإمـام محمــد بـن سـعود الإسـالمية، الريـاض، طا،

$$
\text { . . . . N/هl } \leqslant r q
$$

- أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار، لأبي الوليـد محمـد بـن عبـدالله بـ أحمــ الأزرقـي، دراسـة وتحقيـق: الـدكتور عبـدالملك بـن عبـدالله بـن دهـيش، مكتبـة الأسدي، مكة المكرمة، ط1،
- أخبـار النحـويين البصـريين ومـراتبهم واخــذ بعضـهم عـن بعـض، لأبي سعيد الحسن بن عبـدالله السيرافي، تحقيق: الدكتور محمـد إبراهيم البنـا، دار الاعتصـام،

$$
\text { القاهرة، ط ا، } 0 \text {. ع اهـ/0 } 9 \text { ا } 1 \text { م. }
$$

- أدب الكاتـب، لأبي محمـد عبـدالله بـن مسـلم بـن قتيبـة، حققـه وعلـق حواشـيه
 - أدب الكاتب، لأبي بكر محمد بن يميى بن عبدالله الصولي، تحقيق: أحمد حسن

$$
\text { بسج، دار الكتب العلمية- بيروت، طه ا؟ (1، اهـ/٪ } 9 \text { ا م. }
$$

- الإدغـام الكبير، للإمـام أبي عمـرو بـن سعيد الـداني، تحقيق ودراسة، الدكتور عبدالرحمن حسن العارف، عالم الكتب، القاهرة ط|، \& \& \& اهـ/ . . . . - ارتشـاف الضـرب مسن لســان العـرب، لأبي حيـان الأندلسـي، تحقيـق وشـرح ودراسـة: الـدكتور رجـب عثمـان محمـد، مراجعـة: الـدكتور رمضـان عبـدالتواب،

- الإرشـاد إلى علـم الإعـراب، للإمـام شممس الـدين محمـد بـن أحمـد بعـداللطيف القرشي الكيشي، تحقيق ودراسة: الدكتور عبدالله علي الحسيني البركاتي، والدكتور

مسسن سـا لم العمـيري، منشورات معهـد البحوث العلمية بجامعـة أم القرى، طا،
.

- الأزمنة والأمكنة، لأبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني، حيد آباد، المند، (بدون ط)،
- الأزهيـة في علـم الحـروف، لعلي بن محمـد النحوي المروي، تحقيق: عبدالمعينر

- أسـاس البالاغـة، لأيي القاسم جـار الله محمود بن أحمد الزخشري، تحقيق: محمـد
- الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب، لأبي عمـر يوسـف بن عبـدالله بن عبـدالبر النمـري القـرطب، تحقيـق: علـي محمــد البجــاوي، دار الجيـل، بـيروت، طا، . ه ミリ
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد الجزري المشهور بـابن الأثير- اعتنى بتصحيحه: عـادل أحمـد الرفاعي، دار إحيـاء لتراث العربي، بـيروت،
- أسـرار العربيـة، لأبي البركـات عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أبي سعيد الأنبـاري، عـنى بتحقيقه: محمد بهجت البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، (بدون
ط، بدون ت).
- أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام، لمحمد بن حببي (ضمن نوادر المخطوطات).
- الأسـماء والأفعـال والحـروف (أبنيـة كتــاب السـيبويه)، لأبي بكـر محــد بـن الحسن الزبيدي، تحقيق: الدكتور أحمد راتب حموش، مطبوعات بحمع اللغة العربية

بدمشق، ط|، •

- إشـارة التعيين في تـراجم النجـاة واللغويبن، لعبدالباقي بن عبدالجيـد اليمـاني، تحقيـق: الـدكتور عبدالبيــد ديــاب، مطبوعـات مركـز الملــك فيصــل للبحـوث
- الأشـباه والنظـائر في قواعـد وفـروع فقـه الشــافعية، لعبـدالرممن بـن أبي بكـر السـيوطي، تحقيق وتعليـق: محمـد المعتصـم بـالله البغـدادي، دار الكتـاب العربي،

بيروت، ط

- الأشـباه والنظـائر في النحـو، للإمـام جــلال الدينالسـيوطي، تحقيق: الـدكتور
 - الاشتاق، لأبي بكر محمد بنالحسن بن دريد، تحقيق وشرح: عبدالسلام هـارون، مكتبة الخابني، القاهرة، طّ، (بدون ت).
- الإصـابة في تمييز الصـحابة، لأبي الفضل أمــد بن علي بن حجر العسقلاي
 $.199 \mathrm{r} /$
- الإصـباح في شـرح الاقتراح، للدكتور محمـد فجـال، دارالقـم، ردمشق، ط|
- إصــلاح الخلـل الواقـع فـي جمـل الزجـاجي، لعبـدالله بـ السـيد البطليوسي، تعقيـق وتعليـق: الـدكتور محـزة عبــدالله النشـرتي، دار المــــخ، الريــاض، طا،

$$
. م 19 \vee q / 81 r q 9
$$

- إصـلاح المنطـق، لابن السـكيت، شـح وتحقيق: الأستاذ أمــد محمـد شـاكر، والأستاذ عبدالسلام محمد هارون،/ دار المعارف، القاهرة، ط؟، (بدون ت).
- الأصمعيات، لأبي سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك، تُقيق وشرح: أمد
جمد شاكر، وعبدالسلام عمد هارون، بيروت، طم، (بدون ت).
- الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي والبغدادي، تحقيــق: الـــدكتور عبدالحســـن الفتلــــي، مؤسســـــة الرســــالة، بـــيروت،

- الأضداد، لابن السكيت (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد).
- الأضداد، لأبي حاتم السجستاني، تحقيق ودراسة: الدكتور محمد عبدالقادر أممد،
 - الأضداد، لابن السكيت (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد).
- الأضـداد، لأبي علي محمـد بـن المسـتنير (قطرب) عـني بتحقيقـه والتـــدم لـه:

$$
\text { الدكتور حنا حداد، دار العلوم، الرياض، طهه ـ 1، اهـ/\& } 9 \text { (م. }
$$

- الأضداد، لأبي محمد عبدالهّ بن محمد التوزي، دراسة وتعقيق: الأستاذ الدكتور
- الأضـداد، غلمـد بن القاسم الأنباري، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، المكتبة

$$
\text { العصرية، صيدا- بيروت، (بدون ط)، 7 ـ ـ اهـ/0 مه } 9 \text { ام. }
$$

- إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، لأبي عبداللّ الحسين بن أحمد المعروف

$$
\text { بابن خالويه، عالم الكتب، بيروت، (بدون ط)، } 7 \text { • ع اهـ/0 } 9 \text { ام. }
$$

- إعـراب الحــديث النبـوي، لأبي البقــاء عبـدالله بـن الحســن العكـبري، تحقيق: عبدالإلــه نبهــان، مطبوعــات بمهــع اللغــة العربيــة بدمشــق، (بـــدون ط)، .م19人7/ه1E.V
- إعـراب القراءات السـبع وعللهـا، لأبي عبـدالله الحسـين بن أمـمد بن خالويـه،

حققه وقده له: الدكتور عبدالرممن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخابني، القاهرة، .م199r/ه1ミ1r،1と

- إعـراب القـراءات الشـواذ، لأبي البقـاء العكـبري، دراسـة وتحقيق: محمـد السـيد
- إعراب القرآن، لأبي جعفر أممد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق: الدكتور

$$
\text { زهير غازي زاهد، عا لم الكتب ن، بيروت، طץ، ه . \& اهـ/0 } 9 \text { ام. }
$$

 - الإعـلام بوفيـات الأعـلام، للحـافظ محمـد بن أحمـد بن عثمـان الـذهبي، تقيق: مصطفى بن علي عوض، وربيع أبو بكـر عبـدالباقي، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة،

- الأغـاني، لأبي الفـرج الأصفهاني، بجموعـة مـن الأسـاتذة، دار الكتـب العلميـة،
- الإعـراب في جـدل الإعراب ولمـع الأدلـة في أصـول النحـو، لأبي البركات عبـدالرمن كمـل الـدين بـن محمـد الأنبـاري، قـدم لمــا وعـني بتحقيقهمـا: سعيد

$$
\text { الأفغاني، دارا لفكر، دمشق، طا ، } 90 \text { V/ I I FVV م. }
$$

- الإغفـال (وهـو المسـائل المصـلحة مـن كتـاب معـاني القـرآن وإعرابـه لأبـي إسـحاق الزجـاج)، لأبي علي الحسن بن أحمـد الفارسي، تحقيق وتعليق: الدكتور عبـدالله بن عمـر الحـاج إبراهيم، مركز جمعـة الماجـد للثقافـة والتراث، دبي، (بـدون
ط(
- الإفصـاح بـبعض مـا جـاء مـن الخطـأ في الإيضــاح، لأبي الحسـين بن الطراوة السبئي المـالقي، تقـدم وتحقيق: الـدكتور عيـاد بن عيـد الثبيتي، دار الـتراث، مكـة
- الأفعـال، لأبي عثمـان سـعيد بـن محمـد المعـافري السرقسـطي، تحقيـق: الـدكتور حسـين محمـد شـرف، مؤسسـة دار الشـعب للصـحافة والباعـة والنشـر، القـاهرة،
(بدون ط) (
- إقامـة الـدليل علمى صـحة التمثيـل وفسـاد التأويـل، لابـن هشـام الأنصـاري، تحقيق وتعليق: الأستاذ هاشم طه شلال، مطبة المعارف، بغداد، (بدون ط بدون .(ت)
- الاقتــراح في علـم أصـول النحـو، للإمـام جــلال الـدين محمـد بـن أبي بكـر السيوطي، قدم له وضبطه وصححه: الدكتور أحمد سليم الحمصي، الدكتور أحمد
محمد قاسم دار جروس برس، ط ا، 9 1 1 ام.
- الاقتضـاب في شرح أدب الكتـاب، لأبي محمـد عبـدالله بن السيد البطليوسي، تحقيق: الأستاذ مصطفى السقا، والدكتور حامـد عبدابلميد، دار الكتـب والوثائق
القومية، القاهرة، طץ، ا ا؟ اهـ | • • • זم.
- الإقليـد شرح المفصـل، لتاج الدين أحمد بن محمود بن عمـر الجندي، تحقيق ودراسة:الدكتور محمود أمحد على الدراويش، مطبوعات جامعة الإمـام محمد بن
- الإقنـاع في القـراءات السببعة، لبي جعفر أحمـد بن علي بن أحمـد بن خلف الإنصـاري ابن البـاذش، حققـه وقـدم لـه: الـدكتور عبدالبيـد قطـامش، مطبوعـات
- إكمـال الإعـلام بتثليـث الكـلام، لابن مالكك ابلجياني، تحقيق: الدكتور سعد بن مـــاد الآمــدي، مطبوعـات مركـز البحــث العلمـي بكامعــة أم القـرى، طا،

$$
\text { を } 9 \wedge \varepsilon / ه|\varepsilon \cdot| \text { م }
$$

－الإمالة في القراءات واللهجات، للدكتور عبدالفتاح إنماعيل شلبي، دار غضة

－أمـالي الزجـاجي، لأبي القاسـم عبدالرممن بن إسـحاق الزجـاجي، تحقيق وشرح： عبدالسلام هارون، دار الجيل، بيروت، طץ، V• ع اهـ／ $9 \wedge V$ ام． －أمـالي السـهيلي، لأبي القاسـم عبـدالرحمن بـن عبـدالله الأندلسي، تحقيق：محمــ إبراهيم البنا، مطبعة السعادة، القاهرة،（بدون ط）• 9 • 9 V • م．
－أمالي ابن الشـجري، هبة الله بن علي بن مزة الحسني العلوي، تحقيق ودراسة：
 －أمـالي القـالي، لأبي علـي بـن إبماعيـل القـالي البغـدادي، دار الكتـب العلميـة،

 الحســينالعلوي، تققيـق：محمـــد أبــو الفضـــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية،
بيروت،طه ٪ § ا، اهـ/乏 . . . م.
－أمـالي المرزوقي، لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، تحقيق：الدكتور ＂يمى وأمد الزين، مكتبة دار الغرب الإسلامي، بيروت، طه99191 19． －الإمتـاع والمؤانسـة، لأبي حيـان التوحيدي، صحححه وضبطه وشرح غريبـ：أحمـد
أمين وأحمد الزين، مكتبة دار الحياة،بيروت، (بدون ط، بدون ت).
－أمثال العرب، للمغضل بن محمد الضبي، قدم لهه وعلق عليه：الدكتور إحسـان
－أمية بن أبي الصلت（حياته وشعره）، دراسة وتحقيق：هـجة عبلدالغفور الحديث،

مطبوعات وزارة الإعـلام في الجمهورية العراقية، مطبعة العاين، بغداد (بدون ط)، $.19 \vee 0$

- إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، للوزير أبي الحسـن على بـن يوسـف القفطي، تحقيق: محمـد أبو الفضـل إبراهيم، دار الفكر العربي، القــاهرة، مؤسسـة الثقافـة،

$$
\text { بيروت، ط1، 7 • \& اهـ/7人 } 7 \text { 1م. }
$$

- الانتخــاب في شرح أدب الكاتـب، لأبي جعفر أحمد بن داود بـ يوسف بـ هشـام البــذامي، دراسـة وتحقيـق: الـدكتورة سـعدية بـو خـريط، والـدكتورة أمينـة بالعربي، ار حزم بيروت، ط1، . .
- الانتصـار لسيبويه على المبرد، لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد بالتميمي، دراســـة وتحقيــق: الــدكتور زهــير عبدالمسسـن ســلطان، مؤسســـة الرســالة،
- الأنسـاب، لأبي سعد عبدالكريم بن محمـد بن منصور التميم السـمعاين، تحقيق: عبدالله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، طا، 991 1م.
- أنسـاب الأشـراف، لأمـد بن يمـيى المعروف بـالبلاذري، تحقيق: الدمتور محمــ مميد الله، دار المعارف،القاهرة، ط؟، 9NV 1م.
- الإنصـاف في مسـائل الخـلاف ببين النحـويين البصـريين والكـوفيين، لأبي البركـات عبـدالرحمن الأنبـاري، ومعـه كتـاب الانتصـاف مـن الإنصـاف، للشـيخ: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر، (بدون ط، بدون ت).
- أوضح المسالك إلى ألفية بـان مالك، للإمـام أبي محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف الأنصاري، ومعه كتاب: عدة السـالك إلى تحقيق أوضح المسـالك، لممـد محي الدين عبدالحميد، المكتبة| لعصرية، بيروت، (بدو ط، بدون ت).
－إيضــاح شـواهد الإيضــاح، لأبي الحسن بـن عبـدالله القيسي، دراسـة وتحقيـق： الـدكتور محمــد بـن مــود الـدعجاجي، دار الغـرب الإسـال（مي، بـيروت، طا، ． $19 \wedge v / \Delta 1 \varepsilon \cdot \lambda$
－الإيضـاح العضـدي، لأبي علي الفارسي، حققه وقدم له：الدكتور حسن شاذلي فرهودي، مطبعة دار التأليف، ط9＾r1، اهـ／979 ام．
－الإيضـاح في شرح المفصـ، للشيخ أبي عمرو عثمـان بن عمر المعروف بـابن الحاجـب النحوي، تحقيق وتقـديع：الدكتور موسى بناي العليلي، منشورات وزارة
الأوقاف بالجمهورية العراقية، (بدون ط، بدون ت).
－الإيضـاح في علل النحو، لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق：الدكتور مـاز المبارك،
－البداية والنهاية، لأبي الفداء ابن كثير، تحقيق：الدكتور أحمد عبدالوهاب فتيح،
دار الحديث، القاهرة، ط7،
－البرصـان والعرجـان والعميـان والحولان، لأبي عثمـان عمرو بن بحر البـاحظ، تحقيــق وشـــرح：عبدالســـلام محمـــد هـــارون، دار الجيــل، بـــيروت، طا، ． $199 . / 81 \leqslant 1$.
－البرهـان في علـوم القـرآن، لأبي عبـدالله محمـد بن بــادر بـن عبـدالله الزركشي، تحقيق：عحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت،（بدون ط）، \＆\＆ا اهـ． －البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع عبيد الله بن أمـد الأشبيلي، تحقيـق ودراســة：الــدكتور عيــاد بـن عيــد الثبيـتي، دار الغـرب الإســالمي، ．م19人7／ه1،1を．V －بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغويين والنحـاة، بلـلال الدين عبدالرممن السيوطي،
 - بـلاد العـرب، للحسـن بـن عبـدالله الأصـهالين، تحقيـق: الأسـتاذ مــد الجاسـر،

(بدون ط، بدون ت).
- البلفة في تراجم أئمة النحو واللفة، بلد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، حققـــه: محمـــــد المصـــري، منشــــورات مركـــز المخطوطــــات والـــتراث،

- البلفة في الفرق بين المذكر والمؤنث، لأبي البركات بن الأنباري، حققه وقدم لـه وعلـق عليـه: الـدكتور رمضــان بـن عبـدالتواب، مطبعـة دار الكتـب الوثـائق
القومية، القاهرة، (باوون ط)| .
- البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات بن الانباري، تحقيق: الدكتور طه عبدالحميـــد طـــه، مراجعــة: مصــطفى الســقا، الميئــة المصــرية للكتـــاب، .م19人./ه161\&...6
- البيـان والتبيـين، لأبي عثمـان عمـرو بـن بحر الجـاحظ، تققيـق وشـرح: الأستاذ عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، (بدون ط)، r. . 「 م. - تأويل مشكل القرآن، لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد
- تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى بن محمد الزبيدي، اعتني به ووضع حواشيه: الدكتور عبدالمنعم خليل إبراهيم والأستاذ كريم سيد محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ا،
- التـاج المكلـل مـن جـواهر مـآثر الآخـر والأول، غممــد صــيق حسـن خـان
 - تـاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمـان، (القسـم الأول) نقله إلى العربية: الدكتور عبدالحليم النجار، الميئة بالمصرية العامة للكتاب، مصر، (بدون ط)، 9 ٪ 9 (م. - تاريخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام، لشمس الدين محمـد بن أحمـد بن عثمـان الـذهبي، تحقيق: الـدكتور عمـر عبدالسـلام تـدمري، دار الكتـاب العربي،

- تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف بـابن عسـاكر، دراسـة وتحقيـق: عمـر بـن غرامـة العمـوري، دار الفكـر، بـيروت، . $199 \mathrm{~V} / \mathrm{A} 161 \leqslant 1 \wedge$
- تــاريخ مدينـة السـلام، (وأخبـار محـدثيها وذكـر قطاهـا العلمـاء مـن غـير أهلهـا ووارديها)، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابـت الخطيب البغدادي، حققـه وضبط نصــهن: الـــدكتور بشـــار عـــواد معــروف، دار الغــرب الإســــا(مي، طا، .مr.. 1/ه1ミrr
- البصـرة والتـذكرة، لأبي محمـد عبـدالله بن علي بن إسـحاق الصـيمري، تحقيـق: الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين، منشورات مركز البحـث العلمي بكاعة
أم القرى، ط ا، Y • \& اهـ/
- التبيـان في إعـراب القرآن، لأبي البقـاء عبـدالله بن الحسـين العكبري، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، طب، V• \& اهـ/ 9 ام.
- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري، تحقيق ودراسـة: الـدكتور عبـدالرحمن بـن سـليمان العثيمـين، مكتبـة العبيكـان، الريـاض،
- التتمـة في التصريف، لأبي عبداله محمـد بن أبي الوفاء الموصلي المعروف بـابن القبيصي، تعقيق ودراسة: الدكتور محسن سالم العميري، مطبوعات نادي مكـة

$$
\text { الثقافي الأدبي، ط؟ اء ا، اهـ/r } 99 \text { 1م. }
$$

- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، لابن مكي الصقلي، تحقيق: الدكتور عبدالعزيز مطر، بلجنة إحياء التراث الإسلامي بالبلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة،

$$
\text { (بدون ط)، } 0 \text { 1 } 1 \text { اهـ/900 1م. }
$$

- تحصيل عين الذدهب من معدن جواهر الأدب في علم مجازات العرب، للأعلم الشنتمري، حققه وعلق عليه: زهير عبدالمسن سلطان، مؤسسة الرسالة،

- تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدراقطني، لعبدالهّ بن يميى بن أبي بكر الغسـاني، تحقيق: أشـرف عبدالمقصـود عبـدالرحيم، دار عــالم الكتـب، الريـاض،

$$
\text { ط1، } 1
$$

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد، لممال الدين أبي محمد عبداللهم بن يوسف بن هشـام الأنصـاري، تحقيق وتعليق: الـدكتور عبـاس مصطفى الصـالمي، دار

- تــذكرة الحفــاظ، لإمنـام أبي عبـدالله ثمـس الــدين محمـد الــذهبي، تصـحيح: عبدالرممن بن ييى المعلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، طا.(بدون ت). - التذكرة الحمدونيـة، ملمـد بن الحسن بن مُمـد بن علي بن مـمدون، تُقيق: إحسان عباس وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط79919، ام.
- التـذكرة السـعدية فـي الأشـعار العربيـة، غلمــد بـن عبـدالرممن بـن عبدابليـــ العبيـدي،نتقيق: عبـدالها المبـوري، منشـورات البمــع العلمـي العراقي، مطــابع
- التذكرة الفخريـة، للصاحب بـاء الدين المنشي الإربلي، تحقيق: الدكتور نوري حمـودي القيسـي، والـدكتور حــاتم صــاح الضــامن، مطبوعـات المحمـع العلمـي

$$
\text { العراقي،، (بدون ط). \& • ع اهـ/ \& } 9 \text { ام. }
$$

- التـذييل والتكميـل في شـرح كتـاب التسـهيل، لأبي حيـان الأندلسي، حقتـه:
الأستاذ الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط. ب٪ ا، اهـ| . . . 「 م.
- ترشيح العلل في شرح الجمـل، لصدر الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي، إعداد: عـادل حسسن سالم العميري، مطبوعات معهـد البحوث العلمية بجامعة أم
- تسـهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد، لابن مالكك، حققه وقـده لـه: محمـد كامـل

$$
\text { بركات، دار الكتاب العربي، (بدون ط)، } 9 \text { TV/هV I } 9 \text { Iم. }
$$

- التصـريح بمضـمون التوضسيح، لخالـد زين الـدين بن عبـدالله الأزهـري، تحقيق: الــــدكتور عبــــدالفتاح بـــــيري، الزهــــراء للإعـــــالام العـــربي، القـــــاهرة،
طr \&
- التعريفـات، لعلي بـن محمـد بـن علي الجرجـاني، حققـه: إبراهيم الأبيـاري، دار

- تعليـق الفرائـد على تسـهيل الفوائـد، غمــد بـدر الـدين بن أبي بكر بـن عمري الــــدماميني، تحقيــق: الـــدكتور محمــــد بــن عبــــدالرمن المفــــدي، طا،

$$
\text { . } 19 \wedge r / \Delta 1 \varepsilon \cdot r
$$

- التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الحسن بن أمد بن عبدالغفار الفارسي، تحقيـق وتعليـق: الـدكتور عـوض بـن مــد القـوزي، مطبعـة الأمانــة، القــاهرة،

$$
\text { ط. ما } 199 \cdot / 81 \leqslant 1 \leqslant
$$

- تفسير البحر المحـيط، غلمـد بن يوسف الشـهير بأبي حيان الأندلسي، دراسة وتحقيق وتعليق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـدالموجود، وآخرين، دار الكتـب العمليـة،
- تفسـير رسـالة أدب الكتـاب، لأبي القاسـم عبـدالرحمن الزجـاجي، حققـه وعلـق عليـه: دكتـور عبــدالفتاح سـليم، معهــد المخطوطـات العربيـة، القــاهرة، طا،
.م199r/ه1ミ1を
- تفسـير الطبري (المسـمى: جـامع البيـان في تأويل القـرآن) لأبي جعفر محمـد بـن
 - تفسـير غريـب مـا في كتـاب سـيبويه مـن الابنيـة، لأبي حـاتم سـهل بـن محمــ السجسـتاني، تحقيـق ودراسـة، الـدكتور مسسـن العمـيري، المكتبـة التجاريـة، مكـة

- تفسير القرآن العظيم، للإمـام عمـاد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي

- النكملة، لأبي علي الفارسي، تحقيق: الدكتور حسن شاذلي فرهود، نشر جامعة
- الثكملـة، لأبي على الفارسي، تحقيق دراسـة: الدكتور كـاظم بحر المرجـاني، عـالم

$$
\text { الكتب، بيروت، طب، } 9 \text { 1 § اهـ/9991م. } 9 \text { 1م. }
$$

- التمـام في تفسـير أشعار هـذيل ممـا أغفلـه أبـو سـيد السـكري، لأبي الفتح عثمان بن جني، حققه، وقدم له: أحمد ناجي القيسي، وخديجة الحـديثي، وأمـد مططلــوب، وراجعــه: الــدكتور مصــطفى جــواد، كطبعــة العــاني، بغـــداد،

- التمثيــل والمحاضــرة، لأبي منصـور عبــدالملك بـن محمــد الثعــالبي، تحقيـق:

- تمهيد القواعـد بشرح تسهيل الفوائد، لغـب الدين محمـد بن يوسف بن أحمـ المعروف بنـاظر الجميش، دراسـة وتحقيق: الـدكتور علي محمـد فـاخر وآخرون، دار
- التنبيه على أوهام أبي علي في أبماليه، للإمـام أبي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز

- التنبيـه على شـرح مشـكالت الحماسـة، لأبي الفتح عثمـان ابن جـني، حقــه: الدكتور حسن محمود هنداوي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،
- التنبيـه والإيضــاح عمـا وقـع في الصـحاح، تحقيق: عبـدالحليم الطحـاوي، نشر

$$
\text { بعمع اللغة العربية، بالقاهرة، ط1، } 9 \text { 1 1هـ. }
$$

- تهـذيب الأسـماء واللفـات، لأبي زكريـا عحي الدين بـ شرف النووي، صـححه وخـرج أحاديثـه: عــادل مرشــد، وعـامر الغضـبان، دار الرسـالة العالميـة، دمشـق،
- تهـذيب إصـلاح المنطق، للخطيب التبريزي، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة،

$$
\text { منشورات دار الآفاق ابلديدة، بيبروت، طا، r • ع اهـ / /r } 9 \text { ام. }
$$

- تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالي الشافعي، دار

$$
\text { الفكر، بيروت، ط؟ • \& ا، اهـ/乏 } 9 \text { ا م. }
$$

- تهـذيب الكمـال في أسـماء الرجـال، بلمـال الدين أبي الحجـاج يوسف المزخي،

حققـه وضبط نصـه وعلق عليـه: الـدكتور بشـار عـواد معروف، مؤسسـة الرسـالة بيروت، ط1

- تهذيب اللفة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب،
دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1 . . 「 م.
- توجيه اللمـع، للعلامة أحمد بن الحسين بن الخباز، دراسة وتحقيق: الدكتور فايز
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي المعروف بابن أم قاسم، شرح وتحقيق: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط ا
- التوطئـة، لأبي علـي الشـلوبيني، دراسـة وتحقيق: الـدكتور يوسف أمــد المطـوع،
- التيسـير في القراءات السبعع، للإمـام أبي عمرو عثمـان بن سعيد الـداين، عتي بتصحيحه: أوتو يرتزل، دار الكتب العلمية، بيروت، طا، 17 (1) 1 (هـ/ 9 1م. - ثلاثـة كتـب في الأضـداد، نشرها: الـدكتور أوغست هفنر، دارالكتب العلمية، بيروت، (بدون ط، بدوتت).
- ثمــار القلـوي في المضــاف والمنســوب، لأبي منصـور عبـدالملك بـن محمــ الثعـالبي، تحقيق: عحمـد أبو الفضـل إبراهيم، دار المعـارف، القــهرة، (بـدون ط)،
- الجــامع لأحكــام القـرآن (تفســير القرطبـي)، لأبي عبـدالله محمـد بـن أمـــ الأنصاري القرطبي، راجعهه وضبطه وعلق عليه: الـدكتور محمـد إبراهيم الحفنـاوي، خرج أحاديثه: الدكتور محمود حامد عثمان، دار الحـديث، القاهرة، (بدون ط)،

$$
\text { .مr..r/ه } 1 \leqslant r r
$$

- جامع البيان في القراءات السبع، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، ججموعة رسائل علمية قامـت بتدقيقها وتيئتها للطباعـة بجموعة بـوث الكتـاب والسـنة بيامعـة الشـارقة، مطبوعـات جامعـة الشـارقة، الإمـارات العربيـة المتحـدة،
ط
" الجــامع الصـحيح (سـن الترمـذي)، لأبي عيسى عمــد بـن عيسى السـلمي، تحقيق: أممد عممد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون ط، بدون ت).
- جمـال القـراء وكمـال الإقـراء، لعلم الـدين السـخاوي، تحقيق: الـدكتور على

- الجمل في النحو، المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: الدكتور
- الجمل في النحو، لأبي القاسم عبدالرممن بن إسحاق الزجاجي، حققه وقدم لــه: الــدكتور علـــى توفيــق الحمــــ، مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، طم، .م1997/ه1ミ1V
- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، لأبي زيد عممد بن أبي الخطاب القرشي، حققه وعلق عليه: عممد على الماثمي، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسا(مية، الرياض، 199 19ه.
- جمهرة الأمثـال، للأديب أبي هـلال العسـكري، حقــه وعلق حواشيه ووضع فهارسه: عحمد أبو الفضل إبراهيم، وعبدالبيد قطامش، دار الجيل، بيروت، طץ،
- جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تعقيق وتعليق: عبدالسلام عحمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط7، 999 (م. - جمهرة اللغة، لأبي بكر عمد بن الحسن بن دريد حققه وقدم له: الدكتور رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط19 1 1م، 1م،
- الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: الدكتور فخر الـدين قبـاوة والأستاذ معمـد نـــيم فاضـل، منشورات دار الآفاق الجديـدة، بيروت، طّヶ،
- جواهر الأدب في معرفـة كـلام العرب، لعـلاء الدين الإربلي، شرح وتحقيق:

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، ملتزم الطبع والنشر عبدالحميد أحمد حنفي مصر، (بدون ط، بدون ت).
- حاشية الشهاب المسـماة (عناية القاضي وكفاية الراضي)، للقاضي شهاب الدين أممد بن محمد المفاجي، على تغسير البيضاوي، ضبطه وخرج أحاديثه: الشـــيخ عبــــدالرازق المهـــدي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، طا،

$$
\text { V199V/ها } 19 \mathrm{~V}
$$

- حـاشية على شرح بانت سعادة لابن هشام، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: نظيف محرم خواجـه، جمعية المستشرقين الألمانيـ، بيروت، (بـدون ط)، .م| $9 人 \cdot / 81 \varepsilon$.
- حاشية عمد الأمير على مغني اللبيب، مطبعة فيصل عيسى البابي الملبي، القاهرة. (بدون ط، بدون ت).
- الحـاوي الكبـير في فقـه مـنهب الإمـام الشــافعي، لعلـي بـن محمـــ بـن حبيـب الماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبدالموجود دار الكتب العلمية، بيروت، ط91٪ (1) اهـ/999 م.
- الحجة في القراءات السبع، للإمـام ابن خالويه، تحقيق وشرح: الدكتور عبدالعال
 - حجـة القـراءات، للإمـام أبي زرعـة عبـدالرمن بن محمـد بن زجلة، تحقيق: سعيد

- الجـة للقراء السبعة، لأبي على الحسن بن عبدالغفار الفارسي، حققه: بدر الدين قهوجي، وبشير حويجاتي، راجعه ودققه: عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق،
 - الحديث النبوي في النحو العربي، للدكتور محمود فجال، أشواء السلف، الرياض، . $199 \mathrm{~V} / \mathrm{P}$ (8)
- حروف المعاني، صنفه: أبو القاسم عبدالرممن بن إسحاق الزجاجي، حققه وقدم

- حروف الممدود والمقصور، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، تحقيق: الدكتور حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، الرياض، طا، ه • ٪ اهـ/0 9 ام. - الحلل في شرح أبيات الجمـل، لابن السيد البطليوسي، دراسـة وتحقيق: الـدكتور مصطفى إمام، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 9V9 1 م. - الحلية فيما لكل من تصريف وبنية، ليوسف بن محمد بن عنترة، تحقيق: الدكتور مصطفى بن حكزة، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون بالإسلامية، المغرب، طا،
- الحماسـة، لأبي تـــام حبيـب بـن أوس الطــائي، تحقيـق: الـدكتور عبـدالله بـن عبدالرحيم عسيلان، منشورات جامعـة الإمـام محمـد بن سعود الإسـامية، طا،

$$
\text { . } 191 / \text { (ه1 }
$$

- الحماسة البصرية، لصـر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري، احقيق وشـرح ودراسـة: الـدكتور عــادل سـليمان جمـال، مكتبـة الحـابخي، القـاهرة، طا، .م1999/81ミr.
- الحيوان، لأبي عثمـان عمـرو بـن بحر الجـاحظ، تحقيق وشـرح: عبدالسـالام محمــ


خزانة بـالأدب ولب لبـاب لسـان العرب، لعبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشــرح: الأســتاذ عبدالســـام هــــارون، مكتبـــة الحـــابخي، القـــاهرة، ط٪،

$$
\text { . } 199 \mathrm{~V} / 81 \leqslant 11
$$

- الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب
العربي، بيروت، (بدون ط، بدون ت).

دراسات لأسلوب القرآن الكريم، للشيخ محمد عبدالخالق عضيمة، دار الحديث،
القاهرة، (بدون ط بدون ت).

الـدر المصـون في علوم الكتـاب المكنـون، للإمـام شـهاب الـدين أبي العبـاس بـن يوسـف المعـروف بالسـمين الحلبي، تحقيـق ودراسـة: الشـيخ علمى محمــد معـوض

$$
\text { وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، طا، ؟ ا ؛ اهـ/\& } 9 \text { ا م. }
$$

- درة الغواص في أوهـام الخواص، لأبي محمـد بن القاسـم بن علي الخريري، دراسـة وتحقيـق: الـدكتور الشـريف عبـدالله بـن علـي الحسـيني، المكتبـة الفيصـلية، مكـة
- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة، للإمام مزة بن الحسن الأصبهاين، حققه وقدم له: عبدابلجيد قطاش، دار المعارف، القاهرة، طץ، V . . Yم.
- الـدرر الكامنـة في أعيام المائلة الثامنة، للحـافظ شهاب الـدين أحمـد بن علي بـ محمـد بن حجرالعسقالاني، ضبطه وصـححه: الشيخ عبـدالوارث محمـد علي، دار

- دروس التصريف، غممـد محي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت، (بدون .
- دقائق التصريف، للقاسـم بن محمد سعيد المؤدب، تحقيق: الدكتور أحمد نـاجي القيسي، والدكتور حاتح الضامن، والدكتور حسن تورال، مطبوعات البممع العلمي

$$
\text { العراقي، بغداد، (بدون ط)، V • \& اهـ/ } 9 \wedge V \text { ام. }
$$

ديوان أحيحة بن ابلحلاح الأوسي ابلحاهلي، دراسة وجمع وتحقيق: الدكتور حسن
 ديون الأخطل، (شعر الأخطل) بصنعة السـكري)، تحقيق الدكتور فخر الـدين


- ديوان أبي الأسود الدؤلي، صنعة أبي سعيد الحسن السكري، تحقيق: محمد حسـين
 - ديوان الأسود بن يعفر، صنعة: نوري حمودي القيسي، وزارة الثقافة والأعـلام في الجمهورية العراقية، طا، (بدون ت).
- ديوان الأعشى الكبـير (ميمـون بـن قيس)، شـرح وتعليـق: الـدكتور محمـد محمــ

$$
\text { حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، (بدون ط)، • } 9 \text { 1م. }
$$

- ديوان أوس بـن حجر، تحقيق وشرح: الـدكتور محمـد يوسف بنمى، دار صـادر،
- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، عني بتحقيقه: الدكتور عرة حسن، دار الشرق


ديوان تأبط شرا وأخباره، جمع وتحقيق وشرح: على ذو الفقار شاكر، دار الغرب

$$
\text { الإسلامي، طب، } 9 \text { ٪ اهـ/999 1م. }
$$

- ديوان جرير بشرح عحمد بن حبيب، تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار

- ديوان حسـان بن ثابـت، تحقيق: الـدكتور سيد حنفي حسنين، مراجعـة: حسن
 - ديـوان ميــد بـن ثـور الهـالال، صـنعة: الاسـتاذ عبـدالعزيز الميميـني، دارا لكتـب


ديوان دريد بن الصمة، تحقيق: الدكتور عمر عبدالرسول، دار المعارف، القـاهرة،

$$
\text { (بدون ط)، } 9 \text { 1م. }
$$

- ديوان دعبـل بن علـي الخزاعي، جمعهه وحققـه: الـدكتور محمــ يوسـف بنـم، دار الثقافة، بيروت، طا، 97 (م. 97 م.
- ديوان ذي الإصبع العدواني (حرثان بن محرث)، جمعه وحقق: عبدالوهاب محمـ علي، ومحمد نايف الدليمي، ساعدت وزارة الإعالام العرقية على نشره، الموصل، (بدون ط)، 9 و
- ديوان ذي الرمـة بشرح الخطيب التبريزي، كتب مقدمته وهوامشـه وفهارسه، بحيد

$$
\text { طراد، دار الكتاب العربي، طץ، } 7 \text { اء اهـ/7 } 99 \text { 1م. }
$$

ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي، بشرح الإمـام أبي نصر أحمد بن حاتم

البـاهلي صـاحب الأصـمعي، روايـة الإمـام أبي العبـاس ثعلـب، حقــه وقـدم لـه： الـــدكتور عبدالقـــدوس أبــو صـــالح، مؤسســــة الإيمـــان، بـــيروت، طا،

$$
\text { . } 9 人 r / \Delta 1 \leqslant \cdot r
$$

－ديـوان الراعيـالنميري، جمعـه وحققـه：راينهرت فـايبرت، المعهـد الألماين للأبـاث
－ديوان رؤبة بن العجاج، اعتني بتصحيحه وترتيبه：وليم بن الورد البروسي،（ضمن
بحموع أشعار العرب)، دار ابن قتيبة، الكويت (بدون ط، بدون ت).
－ديوان سلامة بن جندل، صنعة محمد بن الحسن الأحول، تحقيق：الدكتور فخر
الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ب، V • ع اهـ/
－ديوان شعر حـاتم بن عبدالله الطائي وأخبـاره، صنعة：يميى بن مـرككك الطائي، روايـة هشـام بـن محمـد الكلبي، دراسـة وتحقيقق：الـدكتور عـادل سـليمان جمـال، مطبعة المدني، القاهرة، طهو 9 ا، اهـ／ 9 ام．
－ديوان شعر الحـادرة، إمـلاء أبي عبدالله محمـد بن العبـاس اليزيدي عن الأصـمعي، حققــه وعلــه عليــه：الــدكتور ناصـر الــدين الأســد، دار صــادر، بـيروت، blavr／هrararar

ديوان شعر المثقـب العبـدي، عتي بتحقيقـه وشرحه والتعليق عليه：حسن كامـل الصـــيرفي، منشــــورات معهــــد المخطوطــــات العربيــــة، التـــــاهرة، ط٪، . ． $199 \mathrm{~V} / 81$ に1人 －ديـوان الشـماخ بـن ضـرار الـذبياني، حقتـه وشـرحه：صـلاح الـدين الهـادي، دار
 ديوان الشنفري،（ضمن الطرائف الأدبية）．

- ديوان طرفة بن العبد، بشرح الاعلم الشنتمري، تُقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، مطبوعات بحمع اللغة العربية بدمشق، (بدون ط)، 90 90/هـ/9V0 ام.
" ديوان عباس بن مرداس، جمع وتحقيق:الدكتور يجيى الجبوري، نشر مديرية الثقافة العامــة في وزارة الثقافـة والإعــام في الجمهوريـة العراقيـة، بغـداد، (بـدون ط)، .م197人
" ديوان عبيد بن الأبرص، تحقيق: الدكتور حسين نصار، مكتبة مصطفى البابي

" ديـوان العجاج،روايـة عبـدالملك بـن قريـب الأصـمعي وشـرحه، عـنى بتحقيقـه: الدكتور عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، (بدون ط)، 7 اء اهـ/990 1م.
" ديوان العجـجه، رواية عبـدالملك بن قريب الأصـمعي وشرحه، تُقيق: الـدكتور


ديوان عدي بن زيد العبادي، حقته وجمعه: عممد جبار المعيبد، منشورات وزارة

$$
\text { الثقافة والإرشاد ببغداد، (بدون ط)، } 970 \text { ام. }
$$

ديوان علقمة بن عبدة الفحل، تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيب، راجعه:
 ديوان القتـال الكـلابي، حقــه وقـدم لـه: إحسـان عبـاس، دار الثقافة، بـيروت،

ديوان القطامي، تحقيق: الدكتور إبراهيم السامرائي، والدكتور أمد مطلوب، دار


- ديوان كثير عززة، جمعـه وشرحه: الـدكتور إحسـان عبـاس، دار الثقافة،بيروت،
- ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه وقدم له: الدكتور إحسان عباس، نشر وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت، ط1، 97 1م. 97 م.
- ديوان أمـرئ القـيس، تحقيق: محمـد أبو الفضـل إبراهيم، دار المعراف، القــاهرة،
طه، (بدون ط).

ديوان المفضليات، مع شرح وافر لأبي محمد القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، تحقيق: كـارلوس يعقـوب لايـل، مطبعـة الآبـاء اليسـوعيين، بـيروت، (بـدون ط)، .plar.

- ديوان ابن مقبل، عني بتحقيقه: الدكتور عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت،

$$
\text { (بدون ط)، } 71 \text { § } 1 \text { (هـ/90 } 90 \text { 1م. }
$$

ديوان النابغة الذبياني، صنعة ابن السكيت، تحقيق: الدكتور شكري فيصل، دار

$$
\text { الفكر، دمشق، طץ، • اء اهـ| • } 99 \text { ام. }
$$

- ديوان النابغـة الـذيباين، تحقيق: محمـد أبو الفضـل إبراهيم، دار المعرف، القـاهرة،
طr، •9919.
- ديوان أبي النـجم العجلي (الفضـل بـن قدامـة)، جمعـة وشرحه وحققـه،: الـدكتور محمـد أديـب عبد الواحـد جمـران، مطبوعـات بحمـع اللغة العربيـة بدمشق، (بـدون
ط)،
- ديوان يزيـد بن مفـغغ الحمـيري، جمعه وحققـه: الـدكتور عبـد القـدوس ابو صـالح،
- ذيل التاريخ بغداد، لأبي عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي،
دار الكتاب العربي، بيروت (بدون ط، بدون تاريخ).
- ذيل على طبقات الحنابلة، للحافظ عبد الرمن بن أحمد بن رجب، حققه وقدمه

له وعلق عليه: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمـين، مكتبة العبيكان، طا، .مr...0/ه1ミro

رسالة الصاهل والشاحج، لأبي العلا المعري، نحقيق: الدكتور عائشة عبد الرمن،

وصف المباني في شرح حروف المعـاني، تحقيق: الـدكتور أمــد محمـد الخراط، دار

$$
\text { القلم، دمشق، طه . ع ا، اهـ/0 } 9 \text { 1 } 1
$$

- الرعاية لتجويد القفراءة وتحقيق لفظ التاووة، للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيســي، تحقيــق: الــدكتور أحمــد حســن فرحـــات، دار عمـــار، الأردن،
- الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر محمد القاسم الأنبياري، تحقيق: الدكتور حـاتم صـالح الضـامن، اعتـنى بـه، عـز الـدين البـدوي النجـار، مؤسســة الرسـالة، بيروت، ط19
- زاهـر لآدب وثمـر الألبـاب، لأبي غسـحاق إبـراهيم بـن علـي الحصري القـــرواني، ضـبطه وشـرحه وعلـق عليـه: الأسـتاذ الـدكتور يوسـف علـي طويـل دار الكتـب

- الزهرة، لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني، حققـه وقدم لـه وعلق عليه: الدكتور

- السبعة في القـراءات، لابن ماجـد، تحقيق: الـدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،ط. 9 • 9 .

سرح العيون في شرح الرسالة ابن زيدون، جلمال الدين نباتة المصري تحقيق: محمد


- سر صناعة الإراب، لأبي الفتح العثماين بن جني وتحقيق الدكتور حسن هنداوي،

- سـفر السـعادة وسـفير الإفـادة، للإمـام علـم الـدين أبي الحسـين علـي بـن محمــ السـخاوي، حقتـه وعلـق عليـه: الـدكتور محمـد أحمـد الـدالي، وقـدم لـه: الـدكتور

شاكر الفحام، دار صادر، بيروت،(بدون ط)، 10 § 1 (هـ/900 9 1م.
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة واثرها السيئ في الأمة، للشيخ محمد ناصر


- سمـط الـلآلي في شـرح أمـالي القـالي، للـوزير أبي عبيـد البكـري، نسـخة وصـححه ونفتحـه وحقق مـا فيه|: عبـد العزيز الميمتي، دار الكتـب العلمية، بيروت،(بـدون
ط، بدون ت)

سنن الدارقطني، لعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني،تقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت (بدون ط)، 977 / / ا 97 / مـ

سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي، تققيق: عمـد مي الدين عبد ابلجيد، دار الفكر، بيروت، (بدون ط، بدون ت)

السنن الكبرى، للإمام أبي بكر أممد الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طケّ . . . - سنن ابن ماجـة، لأبي عبـد الله محمـد بن يزيـد القزيوني، تحقيق: محمــ فؤاد عبـد الباقي، دار الفكر، بيروت، (بدون ط، بدون ت).

- سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أمـد بن عثمان الذهني، أشرف على تحقيقــه وخــرج أحاديثـه: شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســـة الرســـالة، بـــروت،

- شـذا العرف في فن الصرف، للاستاذ الشيخ المـد بن أحمـد الحمـلاوي، شرحه وحققـه: الـدكتور نـاجي عبـد العـال حجـازي، مكتبـة الرشــد، الريـاض، طبَ،

$$
\text { . } . . T / ه 1 \sum r V
$$

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد عبد الحي بن أممد بن محمد العكـري الحنبلـي الدمشـقي، تُقيـق عبـد القــدر الأرنـؤوط، دار بـن كــير، دار

$$
\text { دمشق، ط7 • \& ا، اه//7 } 9 \text { ام. }
$$

" شرح لابن سبيويه، لأبي عمـد سعيد بن المبارك بن علي بن الـدهان النحوي، تعقيــق: الـــدكتور حســن شــــاذلي فرهـــود، دار العلــوم، الريـــاض،ط

$$
\text { V/ } 9 \wedge V / \text { ام. }
$$

- شرح أبيات سيبويه، لأبي محمد سعيد بن المبارك بن علي بن الدهان النحوي، تعقيق: الدكتور حسن الشاذلي فردهود، دار العلوم، الرياض
- شرح أبيات سيبويه، لأبي عحمد يوسف بن المرزبـان السيرافي، تحقيق: الـدكتور
 - شـر أييـات مغني اللبيـ، لعبد القـادر بن عمـر البغـدادي، حققه: عبد العزيز ربـــاح، أمتــــد يوســـف الــــدقاق، دار المـــــأمون للــــتراث، دمشــــق،

شرح اختيارات المفضل، للخطيب التبريزي، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الكتب

- شرح الأشعار الستة الجاهلية، للوزير أبي بكر عاصم بن ايوب البطليوسي، تُقيق: ناصيف سليمان عواد، ولطفي التومي، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت،
ط ا، . .
" شـرح أشـعار المـليين، لأبي سـعيد الحسـن بن الحـــين السـكري، حقــه: عبـد الستار أحمـد فراج، راجعـه: عمـود عمــد شـاكر، مكتبـة دار العروبـة، التـاهرة، (بدون ط، بدون ت).
- شرح الأنثوني لألفية ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك،حققه وشرح شواهده: الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد عبدالحميد السيد عممد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، (بدون ط، بدون ت).
- شرح ألفية ابن مالك، لأبي عبد الله بدر الدين مُمد بن جمال الدين، والمعروف بابن الناظم، حققه وضبطه وشروح شواهده: الدكتور، عبد الحميد دار الجيل،
ييروت، (بدون ط، بدون ت).

شرح التصريف، لعمر بن ثابت الثمـنيني، ثتقيق: الـدكتور إبراهيم بن سليمان

" شرح التعريف بضروري التصريف، لابن إيـاز، تعقيق وشرح ودراسـة: الـدكتور هــادي فــر، والــدكتور هــالال نـاجي الغــامي، دار الفكـر، الأردن، ط1،
r ... .

- شـرح جمـل الزجـاجي، لأبي الحسن علي بن عمـد علي بن خـروف الإشبيلي، تعقيق ودراسة: الدكتورة سلوى محمد عرب، مطبوعات معهـد البحوث العلمية بيامعة أم القرى، ط1، 19 § اهـ. " شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الإشبيلي، تُقيق: الدكتور صاحب أبو جناح،
المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، (بدون ط، بدون ت).
- شرح الحـدود النحوية، لمـمال الـدين ين عبد الله بن أممـد الفـاكهي، دار دراسة

وتحقيق: الـدكتور بن صـالح حسـين العايـد، مطبوعـات جامعـة الإمـام محمــد بـن سعود الإسلامية بالرياض، ط 1، 9 ٪ ا (هـ.

- شـرح مماسـة أبي تمـام، لأبي الحجـاج يوسـف بـن سـليمان بـن عيسـى الأعلـم النتمري، تُقيق، وتعليق: الـدكتور على المفضـل مـودان، مطبوعـات مركز جمعـة
- شرح ديوان الحماسـة، لأبي زكريـا يمي بن علي التبريزي، عـا لم الكتـب، بـيروت،
(بدون ط، بدون ت).

شرح ديـوان الحماسـة، لأبي علي أحمـد بن الحسـن المرزوقي، نشره: احمـد أمـين،


شرح ديوان مماسة أبي تمام، المسوب لأبي العالاء المعري، دراسة وتعقيق: الدكتور حسين محمد نقشة، دار الغرب الإسلامي، ط1، 11 § 1 اهـ/ 991 م. - شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي، لممـد عحي الـدين عبد الخميـد، مطبعة


شـرح ديـوان الفـروق، عـني بجمعـه والتعليـق عليـه: عبــد الله البصــاوي، مطبعـة

$$
\text { الصاوي، (بدون ط)، عمץ اهـ / זب } 9 \text { ام. }
$$

شرح الرضي على الكفاية، صحححه وعلق عليه: يوسف حسن عمر، منشورات
 شرح شواهد الإيضـاح، لعبد الله بن بري، تقـديم وتحقيق: الـدكتور عيد مصطفى درويش، مطوعات بحمع اللغة العربية بالقاهرة، (بدون ط، بدون ت) . - شرح شافيه ابن الحاجب للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي، تحقيق الأستاذ: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محي الدين عبد الحميد، دار

- شـرح الشـواهد الإيضــاح،لعبـد الله الله بـن بري، تقـــيم وتعقيـق: الـدكتور عيـد

مصطفى درويش، مطبوعات بممع اللغة العربي، القـاهرة، (بدون ط) ، 0 ـ ا هـ
|9人01010.

- شـرح شـواهد شـرح الشـافية لعبد القـادر البغدادي، مطبوع مع شرح الشـافعية
- شرح الشواهد المغني، للإمـام جـلال الدين عبد الرمّن بن أبي بكر السيوطي، أشرف على تصحيحه: أحمد ظافر كوجـان، دار مكتبة الحياة، بدون ط، بـدون
- شرح ابن عقيـل على ألفية بن مالك، ومعه كتـاب منحة البليل بتحقيق شرح ابـن عقيـل، غممـد محي الـدين عبــد الحميـد، دار الفكـر، بــيروت، بــدون ط، . $19 V V /$ / 1 HqV
- شرح علي ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحةالبليل بتحقيق شرح ابن عقيل، عممد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، (بدون ط، بدون ن). - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتـاب منحة ابلجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، لمحمد الدين عبد الحميد،دار الفكر، بيروت (بدون ط)، 0 • \&اهـ |
. . 1910
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لجمال الدين محمد، مالك، تحقيق: عدنان
- شرح العيون كتابة سيبويه، لبي نصر هارون بن موسى بن صالح القرطب، دارسة

- شـرح الفصـيح، المنسوب إلى أبي القاسـم جـار الله عمـود بن عمـر الزخشري،

تحقيق ودراسة: الدكتور إبراهيم بن عبد الله الغامدي، مطبوعات معهد البحوث
العلمية بـامعة أم القرى، ط1 اV I I اهـ.

- شرح القصـائد التسع المشهورات، صبغة أبي جعفر أممد بن عممد النحاس،
 .م) 9 Vr
- شرح القصائد السبع الطول الجاهليات، لأبي بكر عمد بن لقاسم الأنباري، تعقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف: (بدون ط)، rar اهـ / .pl9Vr

شـرح القصـائد العشـر، صنعه الخطيب التبريزي، تُقيق: الـدكتور فخر الـدين
 شرح قطر الندى وبل ويل الصدى، لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري، ومعه كتاب مبيل المدي بتحقيق شرح قطر الندى، غممد محي الدين عبد الحميد، دار الأقصى، القاهرة، (بدون ط، بدون ت). - شرح الكفاية الشافية، بلمال الدين محمد بن مالك، تحقيق: الدكتور عبد المنعم
 .م19人t - شرح كتاب سيبويه، لأبي الخسن الرماين (قسم الصرف)، تُقيق: الدكتور المتولى
 - شـرح كتـاب سـيبويه، لأبي سـيد السيرافي (الجزء الثـاني)، حقــه وعلق عليه: الـدكتور رمضـان عبـد التـواب، الميئـة المصـرية العامــة للكتـاب القــاهرة، ط1،

- شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرايُ (الجزء الخنامس)، تُقيق: الدكتور محمد عوني عبد الرؤوف، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط1، \& \& (اهـ
/ r...r.
- شرح اللمع، للأصبهاني، أبي الحسن علي بن الحسين الباقولي، ؤتقيق ودراسة: الدكتور إبراهيم بن عحمـد أبو عبـاة، مطبوعـات جامعـة الإمام محمـد بن سعود

$$
\text { الإسلامية، الرياض، ط1، 1٪ اءه / • } 9 \text { ام. }
$$

- شرح اللمع، لابن برهان العكبري، حققه: الدكتور فائز فارس، السلسة التزاثية،

$$
\text { الكويت، ط1، ع• غاهـ / \& } 9 \text { ام. }
$$

- شـرح اللمـع، للقاسم بن مُمـد بن مباشر الواسطي الضرير، تُقيق: الـدكتور

- شرح لامية الأفعال، نظم المتن: الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الجياني الأندلسي، وشرحه ابنه: بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله، حققه:

$$
\text { الأستاذ هلال ناجي،عالم الكتب، بيروت ط1، • ب٪ اهـ / } 999 \text { ام. }
$$

- شـرح المعلقــات السـبع، للإمـام لأبي عبـد الله الحسـين بـن أمــد الزوززي، دار
الكتب العلمية، بيروت، (بدون ط، بدون ت).
- شرح المفصل، لموفق الدين بن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت، بدون ط،
بدون ت).
" شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير، لصدر الأفاضل القاسم بن الحسـين الخوارزمي، تُقيق: الدكتور عبد الرممن بن سليمان العثيمين، دار

$$
\text { الغرب الإسلامي، ط1، • } 199 \text { م. }
$$

- شرح المملوكي في النصريف، لابن يعيش، تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة،

- شرح النظم الأوجز في ما يهمز ولا يهمز، لغمد بن عبد الله بن مالك، تحقيق:

- شرح نهج البلاغة لعز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الهّ مدائني الشهير بـابن أبي الحديـد، تُقيق: عمـــد الفضـل إبراهيم، دار الكتـاب العـري، بغــداد،
- شعر أرطاة بن سهية المري، جمعه وحقته وشرحه: الدكتور شريف علاونه، نشر
- شعر الأغلـب العجلي، (شعراء أمويون / الجزء الرابع)، جمع وتحقيق: الدكتور نـوري مـمـودي القيسى، عــا لم الكتب،مكتبــة النهضــة العربيـة، بـيروت، طا،
ه. \&اهـ / /9 ام ام.
- شـعر عبــد الـرمّن بـن حسـان، جمعـه وحققـه: مكـي العـاني، بغـداد، ط1،
.م19v//1rq1
- شـر عبدة بن الطيب، جمع: الدكتور يهيي الجبورى، دار التربية، (بـدون ط)،
.plav1/1rq1
- شعر عمران بن حطان، (ضمن ديوان الخوارج: شعرهم، خطبهم، رسائلهم)، جمعه وحققه: الدكتور نايف عمود معروف دار المسيرة، بيروت، ط1، r. \& اهـ .م|9人r/
- شعر عمرو بن أحمد الباهلي، جمعه وحققه: الدكتور حسين عطوان، مطبوعات بجمع اللغة العربية بدمشق، (بدون ط، بدون ت).
- شعر الكميت بن الأسدي، جمع وتقديع: الدكتور داود سلوم، مكتبة الأندلس، بغداد، (بدون ط)، 979 م.
- شـر مـتمم بـن نـويرة، (ضـمن كتـاب: ماللك ومتمـم ابنـا نويرة اليربوعي)، جمع ابتسام مرهون الصفار، مطبعة الإرشاد، (بدون ط)، 971 1م.
-     - شـعر النابغـة الجعـدي، جـع وتحقيـق: عبـدالعزيز ربـاح، المكتـب الإسـالمي،

$$
\text { دمشق، ط1، \&人 ٪ اهـ / \& } 97 \text { ام }
$$

- شعر هدبه بن الخشرم العذري، جمعه وحققه: الدكتور يهيي الجبوري، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، (بدون ط)، 9V7 1م.
- شعر يذيـد بـن الحكـم الثقفي، (شعراء أمويون / الجزء الثالث)، جمـع وتحقيق: الدكتور نوري ممودي القيسي، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، (بدون
- الشـعر والشـعراء، لابـن قتيبـة، تققيق وشرح: أحمد محمـد شاكر، دار المعارف،

$$
\text { القاهرة، طץ، } 977 \text { ا م. }
$$

- شفاء العليـل في إيضـاح التسـهيل، لأبي عبـد الله محـــ بن عيسى السلسـيلي، دراسة وتحقيق: الدكتور الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، مكتبة الفيصلية،
- الصـاحبي، لأبي الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا، تحقيق: السـيد أحمـد صـر، مطبعة عيسى البابي، القاهرة، (بدون ط، بدون ت). - الصححاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، لإسماعيل بن حمـاد الجوهري، تققيق: أحمد
 - صحيح الأخبار عما في البالاد العرب من الآثار، للشيخ محمد بن عبد الله

- صحيح البخاري، لممد إسماعيل البخاري، تحقيق: الدكتور مصطفي ديب البغا،
درا ابن كثير، بيروت، طّ، V • ع اهـ / 9NV ام.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، غممد بن حبان بن أحمد أبو حاتح التميمي

- صـــحيح مســـلم بشـــرح النـــووي، دار الريــان للــتراث، القـــاهرة، ط1،

$$
.
$$

- الصفوة الصـفية في شـح الدرة الألفية، لتي الدين إبراهيم بن الحسـين المعروف بـالنيلي، تحقيـق الأسـتاذ الـدكتور محسـن بـن سـا لم العمــيري، منشـورات معهـد

$$
\text { البحوث العلمية بجامعة أو القرى، ط ا، } 0 \text { ا؟ اهـ. }
$$

- الصمة بن عبد الله القثيري حياته وشعره، جمعه وحققه وشرحه: الدكتور خالد
عبد الرؤوف الجبر، دار المناهج، الأردن، طا، r . . .
- الصسناعتين: الكتابة والشعر، لأبي هـلال الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق: علمي محمـد البحـاوي، ومحمـد أبـو الفضـل إبراهيم، مطبعـة عيسى البـابي الحلبي،
- ضــرائر الشـعر، لابـن عصـفور الإشـبيلي، تحقيـق: السـيد إبـراهيم حمـــد، درا الأندلس بيروت، ط1، • 9 1م.
- ضـرورة الشـعر، لبي سـيد السـيرافي، تحقيق: الـدكتور رضضـان عبـد التواب، دار

$$
\text { النهضةالعربية، بيروت، ط (، ه . ع اهـ / 0 } 9 \text { ا م. }
$$

- طبقـات الشـافعية، لأبي بكر بن أحمـد محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي، اعتنى

بتصحيحهوعلق عليه: الـدكتور الحـافظ عبد العليم خـان، عـا لم الكتـب، بيروت،
ط ، V ع \& اهـ.

- طبقـات فحول الشعراء، غلمـد بن سـلام الجمـحي، قرأه وشرحه: محمود محمـد
شاكر، دار المدني، جدة، (بدون ط، بدون ت).
- طبقات المفسرين، لشمس الدين محمد بن علي بن أمد الداودي، تحقيق: علي

$$
\text { محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، طب، } 0 \text { اء اهـ / \& } 9 \text { ا م. }
$$

- طبقـات النحـويين واللغـويين، لأبي بكر محمـد بـن الحسـن الزبيـدي الأندلسي،
- الطرائف الأدبيـة، جـع وتصحيح: عبـد العزيز الميمني، المكتبة الأزهريـة للتراث،

$$
\text { القاهرة، (بدون ط)، } 9 \text { I } 1 \text { م. }
$$

- ظاهرة القلب المكـاني في العربية، عللها وأدلما وتفسيراتا وأنواعها، للدكتور :

$$
\text { عبد الفتاح الحموز،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ا، } 7 \text { • ع اهـ / } 7 \text { ( } 9 \text { 1م. }
$$

- العبر في خبر من غبر، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: صلاح
الدين وآخرين، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، طب، ٪ ٪ 1 م.
- العروض، للأخفـش، تحقيق: الـدكتور أمـد عبـد الـدايع، مكتبـة الفيصـلية، مكـة المكرمة، ط
- العقـد الفريـل، للفقيـه أحمـد بـن محمـد عبـد ربـه الأندلسي، تحقيق: الدكتور عبـد

- العبكـري سـيرته ومصسنفاته، للـدكتور يميي مـير علـم، دار ابن العمـاد، بـيروت،
ط1
- علل النحو، لأبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق، تحقيق ودراسة: الدكتور محمود

جاسم محمد الدرويش، مكتبة الرشد،، الرياض، ط1، • ٪ (هـ / 999 (م. - أبو علي الفارسي (حياته ومكانته بين أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحـو)، للـدكتور عبـد الفتـاح إسماعيـل شـبي، دار المطبوعـات المديثـة، جـدة،

- عمـدة الأدبـاء في معرفـة مـا يكتب بـالألف واليـاء، لبي البركات ابن الأنباري، تحقيق: الـدكتور رمضـان عبـد التواب، (ضـمن كتـاب: دراسـات عربيـة وإسـلامية مهـداة إلى أديب العربيـة أبي فهر محمود محمد شـاكر)، مكتبـة الخـابني، القـاهرة،

$$
\text { بدون ط، r. ع اهـ / } 9 \text { ا ام. }
$$

- عمـدة القــارئ شـرح صـحيح البخـاري، لإِمام بـد الـدين أبي محمـد محمود بـن أحمد العيني، إشراف ومراجعة: صدقي جميل العطار، دار الفكر، بيروت، (بدون
ط)،
- عنقـود الزواهـر في صـرف، لعـلا الـدين علي محمـد القوشجي، دراسـة وتحقيق: الـــدكتور احمـــد عفيفــي، مطبعـــة دار الكتــب المصــرية، القـــاهرة، طا،
.
- العـين، لبي عبــد الـرمّن الخنليـل بـن أمــد الفراهيـدي، تحقيـق: الـدكتور مهـدي المخزومي، والـدكتور إبراهيم السـامرائي، دار الرشيد، الجمهوريـة العراقيـة، (بـدون

$$
\text { ط)، } 91 \text { (م. }
$$

- عيون الأخبار، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تصدير : الدكتور عبد الناصر حسن محمد، دار الكتب والوثائق القومية، القـاهرة، طّ، اڭ٪ (اهـ
. 1
- غايـة النهايـة في طبقـات القراء، لشـمس الـدين لأبي الخـير محمـد بـن محمـد بن

الجزري، عنى بنشره: ج. برجستراسر،دار الكتب العربية، بيروت، ط؟، Y • \& اهـ .plqur/

- الغرر المثلثة والـدرر المبثثة، بلمد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق ودراسـة: الـدكتور سـليمان بـن إبراهيم العايـل، مكتبـة نزار مصطفى البـاز، مكـة
- غريب الحديث، لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي، تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي، خرج أحاديثه: عبدالقيوم عبد رب النبي، مطبوعتا مركز البحث العلمي
- غريـب الحـديث، لأبي عبيـد القاسم بـن سـلام المروي، تحقيق، تحقيق: الـدكتور حسـين محمــد حمـــد شـرف، مطبوعـات بحمـع اللغـة العربيـة بالقــاهرة، طا،

$$
\text { (9) } 99 / \text { م. }
$$

- غريب الحديث، لابن قتيبة عبدالله بن مسبلم، تحقيق: الدكتور عبدالله ابلبوري،
- الغريب المصنف، لأبي عبيد القاسم بن سلام، حققه وقدم له: الدكتور رمضان عبدالتواب، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، (بدون ط،بدون ت).
- الفــئق في غريـب الحـديث، لممـود بـن عمـر الزخشـري، تحقيق: محمـد علي البجاوي، ومحمد أبوالفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، طז، (بدون ت).
- فتح القـدير (الجـامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)، لإمـام محمـد بن علـي بـن محمـد الشـوكاني، اعتـنى بـه وراجـع أصـوله: يوسـف الغـوش، دارالمعرفـة، بيروت، طه
- الفرائض وشرح آبيات الوصية، لأبي القاسم عبدالله بن عبدالرممن السـيلي،

تحقيـق: الـدكتور محمـد إبـراهيم البنـا، المكتبـة الفيصـلية، مكــة المكرمـة، طب،

$$
0 \text { • ؟ اهـ. }
$$

- الفَسّر (شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي)، صنعة: أبي الفتح عثمـان بن جني النحوي، حققه وقدم له: الدكتور رضـا رجـب، دار الينابيع، دمشق، طا، .pr...
- الفصول المفيدة في الواو المزيدة، تصنيف: صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائـي، تحقيـق: الـدكتور حسـن موسـى الشـاعر، دار البشــير عمـان، طا،

$$
\text { . } 199 . / 81 \leqslant 1 \text {. }
$$

- فضائل الصحابة، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية،
بيروت،طه § |، ا هـ.
- فعلــت وأفعلـت، لأبي إسـحاق الزجـاج، حققـه وقــدم لـه: الـدكتور رمضــان عبدالتواب، والدكتور صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة (بدون ط)؛
0101890/ه10.
- الفهرست، لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بـابن النديع، ضبطه وشرحه وعلق عليـه: الـدكتور يوسف على طويل، دار الكتـب العلميـة، بيروت،
- فوات الوفيات، غممد بن شاكر بن أحمد الكتب، تحقيق: علي محمد عوض الله،
وعادل احمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ا، .... 「م.
- القـاموس المحيط، بلد الـدين محمد بن يعقوب الفيورزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيــق الـــتراث في مؤسســـة الرســـالة، مؤسســــة الرســـالة، بـــيروت، طب،

$$
. م \mid 9 \wedge V / ه 1 \varepsilon \cdot V
$$

- قسـد السببيل فيمـا في اللغـة العربيـة مـن الـدخيل، غمــد الأمـين بن فضل اله العبي، تحقيق وشرح: الدكتور عثمـان محمد الصني، مكتبة التوبة، الرياض، طا،
. $199 \leqslant / 81 \leqslant 10$
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمـام سلطان العلماء أبي محمد عز الدين عبـــدالعزيز بــن عبدالســـامام الســـلمي، مؤسســــة الريـــان، بـــيروت، ط٪، . $1991 / 81 \leqslant$
- القوافي، تصنيف: القاضي أبي يعلى عبدالباقي عبدالله، تحقيق: الدكتور محمــ عـــوني عبــــدالرعوف، دار الكتــــب والوثـــــائق القوميــــة، القـــــاهرة، طب،
.مr..r/هl
- الكـافي فـي الإفصـاح عـن مسـائل كتـاب الإيضـاح، لابـن أبي الربيع السـبتي الأندلسي، تحقيق ودراسة: الدكتور فيصل الحفيان، مكتبة الرشد، الرياض، ط1،
.مr.. I/هl
- الكـافي في العـروض والقـوافي، للخطيـب التبريزي، الحسـائي حس عبـدالله،
- الكامل، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، حققه وعلق عليه: الدكتور محمد أحمـد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طץ، - الكتـاب،لسيبويه أبي بشر عمر بن عثمـان بن قنبر، تحقيق: الأستاذ عبدالسـلام
هارون، دار الجيل، بيروت، ط ا، (بدون ت).
- كتاب الإدغام من شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، حققه وعلق عليه: الـدكتور سـيف بـن عبـدالرحمن العريفـي، مطبوعـات مركـز الملـك فيصـل، طا،

$$
\text { . مr..N/هl } \leqslant r q
$$

- كتـاب الشـاء، لأبي سيعيد الأصـعي، تحقيق: الدكتور صبيح التميمي، مكتبـة

الثقافة الدينية، القاهرة، طץ،

- كتـاب الشـعر أو شـرح الأبيـات المشـكلة الإعراب، لأبي علـي الحسـن بن أمــد الفارســـي، تحقيــق: الــدكتور محمــــد الطنــاحي، مكتبـــة الخـــبني، طا،
.
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري، تحقيق: محمد عبدالسالام شاهين، دار الكتب العلمية،

$$
\text { بيروت، ط ا، } 10 \text { § اهـ/9091م. } 90
$$

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للعلامة مصطفى بن عبدالله الرومي والمعــروف ببـــاجي خليفـــة، دار الكتــب العلميــة، بـــيروت (بــــون ط)، . $199 \mathrm{~T} / \mathrm{A}$ ) ミ1r
- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لأبي محمد مكي بن أبي طالـب القيسي، تحقيق: الـدكتور محي الدين رمضـان، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت،

- كشف المشكالت وإيضاح المعضلات، صنعة: جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسـين البـاقولي، حققـه وعلق عليـه: الـدكتور محمـد أحمـد الـدالي، مطبوعـات بجمع اللغة العربية بدمشق، (بدون ط بدون ت).
- الكفاية في علم الروايـة، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيـق: أبـو عبـدالله السـورقي، وإبـراهيم مــدي المـدني، المكتبـة العلميـة، المدينـة
المنورة، طا ، (بدون ت).
- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، لأبي البقاء أيوب بن موسى

الحسيني الكفوي، قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: الدكتور عــــدنان درويـــش، ومحمـــــد المصـــري، مؤسســـــة الرســــالة ، بــــيروت، .م - كنـى الشـعراء ومـن غلبـت كنيتـه علـى لقبـه، غممـد بـن حبيـب (ضـمن نـوادر المخطوطات).

- كنـز العمـال في سـنن الأقوال والأفعـال، لعـلاء الـدين علي المتقي بن حسـام الدين الهندي، تحقيق: محمود عمر الدمياطي، دارا لكتب العلمية، بيروت، ط1،

$$
9
$$

- الكنز في القراءات العشـر، لعبـدالله بن المؤمن بن الوجيه الواسطي، تحقيق:

$$
\text { هناء الحمصي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، } 9 \text { 1٪ اهـ/ 199 ام. }
$$

- اللامـات، لأبي القاسـم عبـدالرحمن بن إسـحاق الزجـاجي، تحقيق: الـدكتور مـازن المبارك، مطبوعـات بحمع اللغة العربية بدمشق، طبع بـار صـادر، بيروت، طץ، . . $199 \mathrm{~T} / \mathrm{\Delta l}$ )
- لبـاب تحفة المجـد الصـريح في شرح كتـاب الفصيح، لأبي جعفر أحمـد بن يوسـف الفهـري اللبلـي، تحقيـق: الـدكتور مصـطفى عبـدالحفيظ ســالم، دراسـة: الدكتور عبدالكريم علي عوين، مطبوعات معهـد البحوث العلمية بمامعة أم القرى
طا،
- اللبـاب في تهـذيب الأنسـاب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمـد بن محمد

$$
\text { الشيباني الجزري، دار صادرن بيروت، (بدون ط)، • . ع اهـ| • م } 9 \text { ام. }
$$

- اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء عبدالله العكبري، تحقيق: غازي غختـار طليمـات، والـدكتور عبدالإلـه نبهـان، مطبوعـات مركز جمعـة الماجـد للثقافـة

$$
\text { والتراث بدبي، دار الفكر، دمشق، ط1، } 71 \text { § اهـ/990 } 1 \text { 1م. }
$$

- لســان العـرب، لأبي الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظور، صـادر، بيروت، طّ، \&
- لسان الميزان، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاين الشافعي، تعقيق: دارة المعارف النظامية بالهند، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط؟،
- اللهجات في الكتـاب لسيبويه (أصواتاً وبنية)، لصالحة راشد غنيم آل غنيم،
 - ليس في كالام العرب، للحسين بن احمـد بن خالويـ، تحقيق: أحمد عبدالغفور

- مـا يـجوز للشـاعر في الضـرورة، لأبي عبدالله محمد عفر القزاز القـيرواني، تحقيق وتقديم: المنجي الكعب، الدار التونسية للنشر، (بدون ط)، 9V1 1 م. ما يعل عليه في المضاف والمضاف إليه، غلمد الأمين المبي، تحقيق: الدكتور عحمد حسين عبدالعزيز مراجعة: الدكتور حسن الشافعي، مطبوعات بممع اللغة
العربية بالقاهرة، ط ا، § § § اهـ/T . . 「 م.
- ما ينصرف وما لا ينصرف، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق: الدكتورة هدى محمود قراعة، مكتبة الخابني، القاهرة، طّ، . .
- المؤتلفف والمختلـف، لأبي القاسـم الحسن بن بشر بن يميى الآمـدي، تحقيق: عبدالسـتـار أحمـد فـراج، مطبعـة عيسـى البـابي الحلـبي، القــاهرة، (بــدون ط)، .م1971/81r人1
- المبــدع في النصـريف، لأبي حيـان النحـوي الأندلسي، تحقيق وشرح وتعليـق:

الــدكتور عبدالحميــد الســيد طالـب ، مكتبــة دار العروبـة، الكويــت، طا،

－المبـجج في تفسـير أسـماء شعراء الحماسـة، لأبي الفتح عثمـان بن جني، قرأه وشرحه وعلقـه عليـه：مـروان العطيـة، وشيخ الراشـد، دار المجرة، دمشقق، طا،

$$
\text { - } 9 人 N / ه 1 \varepsilon \cdot 人
$$

－المبهج في القراءات السبع، لبسط الخياط البغدادي عبدالله بن علي، تحقيق：
 －المتبع في شرح اللمع، لأبي البقاء العبري، دراسة وتقيق：الدكتور عبدالحميد

ممد محمد الزاوي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط1، 99 1م． 9 م． －المثلــث، لابـن السـيد البطليوسـي، تحقيـق ودراسـة ：الـدكتور صـلاح مهـدي الفرطوسي، دار الرشد للنشر، العرقا،（بدون ط）، 9 1 1 م．
－مـجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، عارضه بأصوله وعلقه عليه： الدكتور محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخابني، القاهرة،（بدون ط، بدون ت）． －مجــالس ثعلـب، لأبي العبـاس أمــد بـن يمـيى ثعلـب، شـرح وتحقيق：عبدالسـلام
هارون، دار المعارف، القاهرة، طه، (بدون ت).
－بحـالس العلمـاء، لأبي القاســم عبــدالرممن بـن إسـحاق الزجـاجي، تحقيـق： عبدالسلام محمد هارون، مكتبة الخنانجي، القاهرة، ط ب، ب．\＆اهـ／ －مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أمد الميداين، تحقيق：محمد عحي

－مجموعـة الشـافية مـن علمـي الصـرف والخـط، تحتوي البحموعـة على：مـتن الشـافية وشـرحها للعلامـة الجـاربردي، وحاشـية الجـاربردي لابـن جماعـة، عـا لم
الكتب، بيروت، (بدون ط، بدون ت).
－مححاولات في النقد والدراسـات الأدبيـة، للدكتور إحسان عباس، دار الغرب،
الإسلامي، بيروت، طا، . . . . . م.
－المحتسب في تبيين وجوه القراءات والإيضـاح عنها، لأبي الفتح عثمـان بن جـني، تحقيـق：علـى النجــدي ناصـف، والـدكتور عبـدالحليم النجــار، والـدكتور عبـدالفتاح سـبي، مطبوعـات ابلملس الأعلى للشـؤون الإسـلامية، القـاهرة، ط1، ．م1977／ه1ヶ人7
－المححرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيز، لأبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطيـة الأندلسـي، تحقيـق：عبدالسـالام عبدالشـافي محمــ، دار الكتـب العلميـة،
بيروت، ط ا،
－المـحكـم والمـحـيط الأعظـم، لعلمي بـن إسماعيـل بـن سـيده، تحقيق：الـدكتور
عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط ا، ا §Y اهـ . . . Y م.
－العيط في اللغة، لكافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عباد، تحقيق：الشيخ محمد
 －مخارج الحروف وصفاتها، للإمام أبي الأصبغ السماتي الإشبيلي المعروف بـابن
 －مختصـر في شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع، لابن خالويـه، عـا لم الكتـب،
بيروت، ( بدون ط، بدون ت).
－المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ، أبي عبدالله بن سعيد بن محمد ابن الدبيثي، انتقـاء：محمـد بن أحمـد بن عثمـان الذهبي، عني بتحقيقه والتعليق عليه： الدكتور مصطفى جـواد، مطبوعـات البممع العلمي العراقي، بغداد،（بـدون ط）،
$.81901 / 81 \mathrm{rV}$

- المخصسص، لأبي الحسـن علـي بن إسماعيـل المعروف بـابن سـيده تحقيق: بلـنـة إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون ط، بدون ت).
- المـذاكرة في ألقــاب الشـعراء، لأبي ابلـد أسعد بـن إبراهيم الشـيباني الإربلي المعـروف بمجـد الـدين النشـابي الكاتـب، تحقيـق: شـاكر العاشـور، دار الشـؤون
الثقافية العامة، بغداد، ط1، 9 1 1م ام.
- المـذكر والمؤنـث، لأبي بكر محمـد بن القاسم الأباري، نحقيق: الدكتور طـارق
عبد عون الجنابي، مطبعة العاني، بغداد، ط ا، 9V^ ام.
- المـذكر والمؤنــث، لابـن التسـتري الكاتـب، حققـه وقـد لـه: الـدكتور أمــــ

- المـذكر والمؤنـث، لأبي حاتم سهل بن بمـد السجستاني، تحقيق: الدكتور خـاتم صـالح الضـامن، مطبوعـات مركز جمعـة الماجـد للثقافة والتراث بـدبي، دار الفكر،
- المـذكر والمؤنـثث، لأبي زكريـا يمـيى بـن زيـاد الفـراء، حققـه وقـدم لـه: الـدكتور
رمضان عبدالتواب، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط I، 9Vo ام.
- المـذكر والمؤنـث، لأبي العبـاس محمـد بـن يزيـد المبرد، تعقيق: الـدكتور رمضـان عبـدالتواب، والـدكتور صــالح الـدين الهـادي، مكتبـة الخـابني، القـاهرة، ط٪، $. م 1997 / 81 \leqslant 1 V$
- المـذكر والمؤنـث، لأبي الفتح عثمـان بن جنبي، تحقيق وتقـديم: الدكتور طـارق
بثم عبدالله دار البيان العربي، جدة، طا، ه . ع اهـهرو ام.
- المرتجـل، لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن أحمـد بن أحمد ابن الخشـاب، تحقيق

ودراسـة: علـي حيـدر، مطبوعـات بحمـع اللغـة العربيـة بدمشـق، (بـدون ط)، . P19Vr/ه1rar

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان، لأبي محمد عبدالله بن أسعد بن علي البافعي، دار

$$
\text { الكتاب الإسلامي، القاهرة، (بدون ط)، ٪ اء اهـ/ } 9 \text { ا } 9 \text { ام. }
$$

- المزهـر في علـوم اللغـة وأنواعهـا، للعلامـة عبـدالرممن جـالل الدين السيوطي، شرحه وضبطه وصحححه: محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، محمد أبو
الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، (بدون ط، بدون ت).
- المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تحقيق ودراسة: الدكتور محمد الشاطر

$$
\text { أحمد محمد ، القاهرة، طا، } 0 \text {. غ اهـ/0 } 9 \text { ا م. }
$$

- المسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي، تقديع وتحقيق: الدكتور حسن هندي،

- المسـائل الشـيرازيات، لأبي علي الفارسي، حققـه الأستاذ الـدكتور حسن بـ

- المسـائل العسكرية، لأبي علي الفارسي، تقيق: الدكتور على جـابر المنصوري،

$$
\text { عالم الكتب، بيروت، ط1، } 7 \text { • \& اهـ/7 } 9 \text { ام ام. }
$$

- المسـائل العضـدية، لأبي على الحسن بن أمـد الفارسي، تحقيق: الـدكتور على

$$
\text { جابر المنصوري، عا لم الكتب، بيروت، ط ا، } 7 \text { • ع اهـ/7 } 9 \text { ام }
$$

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي علي الفارسي، دراسة وتحيق: صـلاح الـدين عبـدالله السـنكاوي، منشـورات وزارة الأوقــاف والشـؤون الدينيـة،
بغداد، (بدون ط بون ت).
- المســائل المنثـورة، لأبي علـي الحسـن بـن أحمــد الفارسي، تحقيـق: مصطفى

الحمري، مطبوعات بحمع اللغة العربية بدمشق، (بدون ط بدون ت).

- المسـاعد على تسـهيل الفوائـد، للإمـام بهـاء الـدين ابن عقيل، تحقيق وتعليق: الـدكتور محمـد كامـل بركـات، منشـورات مركز البحـث العلمي بكامعـة أم القـرى، ط
- المسـتفاد من ذيـل تـريخ بغداد، انتقاء: أحمد الحسيني المعروف بـابن المياطي، حققه وعلق عليه: الدكتور قيصر أبو فرح، دار الكتاب العربي، بيروت، (بـدون (.م19V1/ه1r91) - المستصقى في أمثال العرب، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزخخشري، طبع بإعانة وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والامور الثقافية للحكومة العاليةب الهنديـة، تحـت مراقبـة: الـدكتور محمـد غبدالمعيـد خـان، طا، بمطبعـة بملس دائرة
- مسند الإمام أحمد بن حنيل، حققه وخرج أحاديثه: شعيب الأرنؤوط وآخرين،

- مشكل إعراب القرآن، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: الدكتور

- المشـوف المعلـم في ترتيـب الإصـلاح على حروف المعجـم، تققيق: ياسـين محمــد السـواس، منشــورات مركـز البحــت العلمـي ببامعــة أم القــرى، ط1،

- المصـباح لمـا اعـتم مـن شـواهد الإيضــاح، لأبي الحجـاج يوسف بن يسـون، تحقيـق ودراسـة: الـدكتور محمــد بـن حــود الـدعجاجي، مطبوعـات البحامعـة

- المصـباح المنيـر، لأمـمـد بن محمـد بن علي الفيومي، طبعـة جديـدة اعتنى بــا: الأستاذ يوسف الشيخ محمد ، المكتبة العصرية، بيروت، (بـدون ط)،
...v/
- المصنف، للحافظ أبي بكر عبدالرازق بن همام الصنعاين، عني بتحقيق نصوصه وتخـريج أحاديثـه: الشـيخ حبيـب الـرمن الأعظمي، منشـورات الجلـس العلمي،
- المصون في الأدب، لأبي أحمد الحسن بن عبدالل العسكري، تحقيق: عبدالسلام

- معاني القراءات ، لإِمام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، حققه وعلق عليه: الشـــيخ أمحــــد فريـــد المزيـــدي، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، طا،

$$
\text { . } 999 / 81 \leqslant r .
$$

- معاني القرآن ، للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي الجاشعي، دراسة وتحقيق: الــدكتور عبـــدالأمير محمــــد أمـــين الــورد، عـــا لم الكتـــبن بــيروت، طا،

$$
\text { . \& \& اهـ/ } 91 \text { م. }
$$

- معـاني القرآن، لأبي زكريـا يميى بن زيـاد الفراء، حقق الجزء الأول: أحمـد يوسف بــاني، ومحمـد على النجار، وحقق الجزء الثاني: محمـد على النجار، وحقق الجزء
الثالث: عبدالفتاح شلبي، دار السرور، (بدون ط، بدون ت).
- معاني القرآن الكريم ، للإمام أبي جعفر النحاس ، تحقيق : الشيخ محمد علي الصـابوني، منشـورات معهـد البحـوث العلميـة بجامعـة أم القـرى ، طم • ع ا، اهـ
19人N/م.
- معـاني القرآن وإعرابـ، لأبي إسـحاق إبراهيم بن السري الزجـاج، شرح وتحقيق: الـــدكتور عبـــد ابلحليــل عبـــده شــلبي ، عـــا لم الكتـــاب، بـــيروت، طا،

$$
\text { .م| } 9 \wedge \wedge / ه 1 \leqslant \cdot 人
$$

- المعــي الكبيـر في أبيـات المعـاني ، لأبي محمــ عبـد الله بن مسـلم بـن قتيبـه

- معاهـد التنصـيص علـى شـواهد التنصسيص ، للشـيخ عبـد الـرحيم بـن أمـــ العباسي، حققه وعلق عليه ووضع فهارسه: عممد محي الدين عبد الحميد ، عالم
- معجـم الأدبـاء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) ، لياقوت الحموي الرومي، تحقيـق: الــدكتور إحســان عبـاس ، دار الغـرب الإســلامي، بــيروت ، طا،

$$
\text { . } 1997
$$

- المعجـم الأوسـط، للحـافظ أبي القاسـم سـليمان بـن أمــد الطـبراني ، تقيـق : ( طارق عوض الله محمد، وعبد الخسن إبراهيم الحسيني ، دار الحرمين ، القـاهرة،

$$
\text { بدون ط) ، } 10 \text { § اهـ/090 } 9 \text { ام. }
$$

- معجم البلدان ، للإمام شهاب الدين ياقوت الدين ياقوت الحموي، دار بيروت،
- معجم الشعراء ، لبي عبيد الله حممد بن عمران المرزباني، تحقيق: عبد الستار أحمد

- المعجـم الكبيـر، للحـافظ أبي القاسـم سـليمان احمـد الطـبراين ، حققـه وخـرج أحاديثه: مدلي بن عبد البميد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ، ( بدون ط ،
بون ت ) .
- معجم ما استعجم من أسماء البالاد والمواضع ، لأبي عبيد عبد الله عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي ، حققه وضبطه: مصطفى السقا، مكتبة الخابني ،
 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، وضعه : عحمد فؤاد عبد البـاقي، دار

لمعرفة ، بيروت ، طب، 1|ミاهـ/ 991 م.

- المعرب من الكـلام العجمي على حروف المعجـم ، لأبي المنصور الجـواليقي، بتحقيق وشرح : الستاذ أمد محمد شاكر ، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ،
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، لأبي عبد الله محمد بن أحمـد بن عثمان الذهني ، تحقيق : بشار عواد معروف ، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهلدي
- المعمرون والوصايا، لأبي حاتح السجستاين ، تحقيق : عبد المنعم عامر ، مطبعة

$$
\text { عيسى البابي الحلبي ، بدون ط، } 971 \text { 1م. }
$$

- المغرب في ترتيـب المعرب، لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي، حققه: محمود فــاخوري، وعبــد الخميــد مختــار ، مكتبــة اســامة بـن زيــد، حلــب، طا، . $19 \vee 9 / 811799$
- المغني في تصريف الأفعال ، للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث ؛

- المغني في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل ، لبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامـه المقدسي، درا الفكر ، بيروت ، طا، 0 . ع اهـ .
- مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب ، لأبي عبـد الله جــال الـدين بـن هاشـم النصـاري ، تحقيـق : الـدكتور مـازن المبـارك ، ومحمـد علـى مــد الله ، ومراجعـة / سعيد الأفغاين ، دار الفكر ، بيروت ، طه، 19V9 .
- المفراخ في شـرح مـراح الأرواح في تصـريف ، لحسن باشـا بن عـلاء الـدين السود، تحيق ودراسة: الدكتور شريف عبد الكيم النجار ، دار عمار، الأردن ،
- المفصل في علوم العربية، لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري ، دار ابليل ،
بيروت، ( بدون ط ، بدون ت ) .
- المفضـليات، للمفضـل بـن محمـد بـن يعلـى الضـبى ، تحقيق وتعليـق : أحمــ

- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، حققه بمموعة من أساتذة النحو والصرف بجامعة أم القرى ، مطبوعات

- المقاصـد النحويـة في شـرح شـواهد شروح الألفيـة ، مخمود بن احمـد العيني ،
مطبوع على حاشية خزانة ، المطبعة الأميرية ، بولاق ،طا ،( بدون ت ) .
- مقايس اللغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق: عبد السلام محمد

$$
\text { هارون ، دار الجيل ، بيروت ، طץ ، • • } 1 \text { / } 999 \text { 1م . }
$$

- مقايس المقصور والممدود ، لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي

- المقتصد في شرح الإيضاح، لعبد القاهر الجرحاني ، تقيق: الدكتور كاظم بحر المرجــان، منشـورات وزارة الثقافــة والإعــام بالجمهوريــة العراقيـة ، بــدون ط ،
. p19人r
- المقتصـد في شرح التكملة، لعبـد القـاهر الجرجـاني ، تحقيق : الدكتور أحمـ بن عبد الله إبراهيم الدويش ، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، .
- المقتضب ، لبي العباس محمـد بـن يزيد المبرد ، تققيق : الأستاذ محمد عبد الخـالق عضيمة ، مطبوعـات ابلملس الأعلى للشؤون الإسـالمية، القـاهرة ، ط1، . م1989/-81r99
- المقتضب من كـلام العرب في اسـم المفعول من الثلاثي المعتل العين، لبي

الفتح عثمان بن جني، تحقيق : الدكتور عبد المقصود محمد عبد المقصود ، مكتبة
الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط ا، Y § § اهـ/T . . . Y م.

- المقـرب لعلـي ، لعلي بـن مـؤمن المعـروف بـابن عصـفور ، تحقيق : احمـد عبـد
- المقصور والممدود، لأبي زكريا يميى الفراء أخرجه أول مرة: عبد العزيز الميمني ،

عارضة بنسخة جديدة وغزاد في حواشيه: عبد الإله نبهان ، ومحمد خير البقاعي

$$
\text { ، دار قتيبة، دمشق ، ( بدون ط ) ، r • \& اهـ / } 9 \text { ا ام. }
$$

- المقصـور والممـدود، لأبي علي القـالي، إسماعيـل بن القاسم، تحقيـق ودراسـة : الدكتور أحمد عبد البميد هريدي ، مكتبـة الخـابني ، القـاهرة ، طا، 9 ا乏 اهـ |
- المقصـور والمـددود ، لبي العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن ولاد ، تحقيق : الـدكتور إبراهيم محمد عبد الله ، مطبوعات بحمع اللغة العربية بدمشق ، (بدون ط، بدون
- الممتع في التصريف ، لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق : الدكتور فخر الدين
- المنتخـب في محــاس أشـعار العـرب، المنسوب للثعـالبي ، صنعه مؤلف قـدم بجهول ، تحقيق وشرح ودراسة : الدكتور عـادل سليمان جمـال ، مكتبة الخابني،
القاهرة، طr، זrV اهـ / T . . . مr.
- المنتظمم في تاريخ الملوك والأمـم ، لبي الفرج عبد الرممن بن علي بن محمـ

- من نسب غلى أمه من الشعراء، غلمد بن حبيب ( ضمن نوادر المخطوطات )
- المنصسف، شرح الإمـام أبي الفتح عثمـان بن جـني لكتـاب التصريف للإمـام أبي

عثمان المازين ، تحقيق: الأستاذيين : إبراهيم مصطفى ، وعبد الله أميين ، مطبعة


- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمـد ، لأبي اليمن عبد الرممن بن محمـد العليمي، تحقيق: محمود الأرناؤوط وآخرين ، دار صـادر ، بـيروت ، طا،
- مـنهج الكـوفيين في الصـرف ، للدكتور مؤمن بن صـبري غنـام ، مكتبة الرشد
- الموشــح ( مآخـن العلمـاء علـى الشـعراء ) ، للمرزبـاني، تحقيـق: علـي محمــ

$$
\text { البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة ، 0 0 ا اهـ / } 079 \text { 1م. }
$$

- نتائج الفكر النحوي ، لأبي القاسم عبد الرممن بن عبد الله السهيلي ، تقيق: الـدكتور محمــد إبـراهيم البنــا ، دار الريـاض للنشـر، الريـاض، طبَ، ع • ع اهـ .$-19 \wedge \varepsilon /$
- النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب ، للإمام المهـدي صـلاح بن علي بن عحمد بن أبي القاسمَ، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد جمعة حسن نبعة ، مؤسسة

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، بلمـال الدين أبي الماسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، نشر وزارة الثقافـة والإرشاد القومي، القـاهرة ، 9r9 امـ 9 با .م1907
- نزهـة الألبـاء في طبقـات الأدبـاء ، لأبي البركـات عبـد الرممن محمـد الأنباري، تحقيق : عحمـد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القـاهرة، ( بـدون ط ) ، . $1991 /$ / (1)
- نشـأة النحو وتـاريخ أشهر النحـاة ، للشيخ محمـد الطنطاوي، تعليق : الـدكتور

- النشر في القراءات العشر ، للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير
بابن الجزري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ( بدون ط، بدون ت)
- نظام الغريب في اللغة، لعيسى بن إبراهيم بن عبد الله الربعي الحميري، تحقيق: عمـد بن علي الأكوع الحوالي ، دار المأمون للتراث، دمشق ، طا، . . ع اهـ | . 191 .
- نظم الفرائـد وحصر الشـرائد ، لمهـذب الدين مهلب بن حسن بن بركات بن علـي المهلبي ، تحقيـق : الـدكتور عبـد الـرمن بـن سـليمان العثيمــين ، مكتبـة
- النقـائض بـين جريـر والفرزدق ، لبي عبيـد معمر بـن المثني التيمي، وقف على طبعهـا وتصريمها : محمـد إنماعيل عبـد الله الصـاوي، مطبعـة الصـاوي، القـاهرة ،
بدون ط ، سهr اهـ / orq ام.
- نقعة الصديان فيما جاء على الفعلان، للصاغاني، تحقيق: الدكتور على حسين
- النكـت الحسـان في شـرح غايـة الإحسـان، لأبي حيـان النحـوي الأندلسي الغرنـاطي، تعقيـق ودراسـة الـدكتور عبدالحســين الفتلـي، مؤسســة بـيروت، طا،

$$
\text { . } 19 \wedge 0 / 1 \varepsilon .0
$$

- النكـت في تفسـير كتـاب سـيبويه، لأبي الحجـاج يوسف بن سليمان المعروف


المخطوطات العربية، الكويت، طا ل، V

- نكتب الهميـان في نكت العميان، لصالح الدين خليل بن أبيك الصفدي، وقـف علـى طبعـه: الاسـتاذ: أمـــد زكـي ب، المطبعـة الجماليــة بمصـر، طا، .م1911/ه1rq9
- نمـط صـعب ونمـط مـخيـف، لأبي فهر محمـود شـاكر، مطبعـة المـدني، طا، . $1997 / 81 \leqslant 17$ - نهايـة الأرب في فنـون الأدب، لشهـاب الـدين أمــد بن عبـدالوهاب النويري، دار الكتب المصرية، القاهرة، طץ، هبو ام. - هايـة الأرب في معرفـة أنسـاب العـرب، لأبي العبـاس أحمــد بـن علـي بـن أمـــ
القلقشندي، دار الكتب العلمية، بيروت، (بدون ت) .
- النهاية في غريب الحديث والأثر، للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك، بن محمد الجزري ابن الأثير، تحقيق: محمود محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوري، دار
إحياء التراث العربي، بيروت، (بدون ط ، بدون ت).
- النوادر، لأبي مسـحل الأعرابي عبدالوهاب بن حريش، عني بتحقيقه: الدكتور
 - النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري، تحقيق ودراسة: الدكتور عحمد عبدالقادر
- نــوادر المخططوطـات، تحقيـق: عبدالســلام هـارون، دار الجيـل، بـيروت، ط1،

$$
. م 1991 / 81 \leqslant 11
$$

- لأأي زيد سعيد بن أوس الأنصاري، نشره الأب لويس شيخو اليسوعي، المطبعة

$$
\text { الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، (بدون ط)، • } 9 \text { ( م. }
$$

- همـع الهوامـع في شـرح جـع الجوامـع، للإمـام جــلال الـدين السـيوطي، تحقيـق وشـرح: الأسـتاذ عبدالسـامام هـارون، والـدكتور عبـدالعال سـا لم مكـرم، مؤسسـة
- الوافي بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أبيك الصفدي، تحقيق واعناء: أحمـ الأرنــاؤوط، وتركــي مصـطفى، دار إحيــاء الــتراث الحــربي، بـــروت، طا، .مr.../ه1ミr.
- الـوجيز في علـم التصـريف، لأبي البركـات عبـدالرممن بـن عحمـد بـن الانبـاري، تحقيــق: الـــدكتور علـــى حســـين البــواب، دار العلــوم، الريـــاض، طا،

$$
. م \mid 9 \wedge r / \Delta 1 \varepsilon \cdot r
$$

- وفيـات الاعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، لأبي العباس أحمـد بن محمد بن خلكـان،

تحقيق: الدكتور إحيان عباس، دار الثقافة ، بيروت، ( بدون ط، بدون ت) .

- يتيمـة الـدهر في محاسـن أهـل العصـر، لأبي منصـور عبـدالملك بـن إسماعيـل الثعالبي، تحقيق: الأستاذ محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، طب، plarr/ه1rar
- أقسام الأخبار لأبي علي الفارسي، تحقيق: الدكتور على جابر المنصوري، بحلة المورد، البملد السابع، العدد الثالث، سنة 9VA ام.
- تحقيق نسبة شرح شواهد الإيضاح المنسوب لابن بري، للدكتور رفيع غازي السلمي، بجلة الدراسات اللغوية، البلد الرابع عشر، العدد الثاني، حمادي الأولى، سنة شケ٪ اهـ.

جهود الأقدمين في خدمة كتاب الإيضـاح لأبي علي الفارسي، للدكتور يهيى مـير علـم، بجلـة بمحـع اللغـة العربيـة، بدمشـق، البملـد الحــادي والسـبعون، ابلــزء الثالث، صغر سنة V V ا اهـ.

- الحـدود في النحـو، لعلي بن عيسى الرمـاني، تحقيق: بتول قاسـم ناصر، بملـة المورد، البحلد الثالث والعشرون، العدد الأول، سنة 7 اء اهـ/ 1900 1م.
- مسائل نحو مفردة، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: الدكتور ياسين محمد السواس، بعلـة معهـد المخطوطـات العربيـة، البحلـد السـادس والعشـرين، المـزء الثـاني، سـنة . .p19人r


[^0]:    (1) انظر : الإنصاف ص
    (T) انظر : شرح ابن عصفور IV/T.

[^1]:    انظر : حاشية المقتضب $79 /$.

[^2]:    
    انظر : الانتصار للباقلاني

[^3]:    (1) انظر : اللباب (Y)
    
    

[^4]:    (1) انظر : أسرار العربية ص. .
    (Y) انظر : الإنصاف ص (Y)
    
    
    

