# مسائل نحوية وصرفية في شرح مشكل أبيات المتنبي <br>  

## م.د.د. ميسون ذنوز يونس الفزال معلهد إعل/د /المعلين/نينوى



## ملخص البحث:

ألف ابن سيده كتابه (شر حشكل أبيات المتتبي) بعد فر اغه من نأليف كتابيه (المخصص في
 مصنفاته ككتاب (شرح أبيات الجمل للزجاجي) وكتاب (الأنيق في شرح الحماسة) و(العويص فـــي شرح إصـلاح المنطق) و(تقريب غريب المصنف) و (الو افي في علم القو افي).

النحوية التي يحتويها كتابه شرح مشكل أبيات التتنبي والذي يزخر بالاستطر ادات اللغوية لابن سيده وتعليقاته النحوية حول شعر أبي الطيب المتبي، وهو ليس شرحاً لكل أبيات الديو ان، إنما اقتـــير

 والوقوع في اللحن وفساد المعنى والتركيب، فكان عمله فيه موقوفاً على بيان ما استغظق من ملا معانيه
 وها نحن بصدد توضيح أهم تلك الظو اهر النحوية التي ضمها شرحه والآلتي التيا أبانت عن مدى اهتمامه بالنحو وبأهله وإبراز شو اهد شعرية جديدة لأحد الثعر اء المولدين البارزين.

# Grammatical phenomena in 'Sharh-u Mashkal Abyat Almutanabi' of Abi Al-Hasan Ali Bin Ismail Bin Saidah Al-Andalusy (458 A.H) 

Lect. Dr. Mysoon Thannon AL-Ghzaal Teacher Institute

## Nineveh


#### Abstract

: Ibn Saidah wrote his book 'Sharh-u Mashkal Abyat Almutanabi' after he had finished writing his two dictionaries 'Almukhasas fi Al-Lughah' and 'Almuhkim and Almuheed Al-Ala'tham'. These two dictionaries and his book 'Sharh-u Mashkal Abyat Almutanabi' are considered his most important works. His other works are : 'Sharh-u Abbyat Aljumal Lil-Zajaji', 'Al-Aneq fi Sharh-u Alhamasa', 'Al'owath fi Sharh-u Islah Almandiq', 'Takreeb Ghareeb Almusanaf' and 'Alwafi fi Ilim Al-Qawafi'.

In this research, we follow his views in one of these works and shed light on the most important grammatical phenomena that exist in 'Sharh-u Mashkal Abyat Almutanabi' which is full of linguistic digressions made by Ibin Saidah and his grammatical remarks about the poetry of Abi Al-Taieb Al-Mutanabi. It wasn't an explanation for all verses of his_divan but it concentrates on what is controversial, the matter which confused Al-Mutanabi verses. His explanation aims to deal with the vague in understanding and view ambiguity, that gives the wrong meaning. Thus, the matter would be confused and lead to contradiction, variation, falling in rhythm and meaning and structure corruption. His work, thus, was focusing on explaining the vague in meaning and ambiguous structures, supporting that with many grammatical evidence and linguistic views, especially from Sybawaih.

Consequently, we are in the process of clarifying the most important grammatical phenomena that are included in his explanation that shows his deep interest in grammar, grammarians, bringing out the new poetic evidence of one of the prominent productive poets.


## المقدمة

حظي شعر المتتبي بالدرس و التحليل من قبل الأدباء وعلماء اللغة، ومن مظاهر ذلك الاهتمام تلك العناية التي ألف بعض منهم في مشكله كما جاء في (شرح مشكل شعر المتتبي) لابــن ســيده الذي كان زاخر أ بالاستطر ادات اللغوية والتعليقات النحوية الجديرة بالأخذ و الار اسة. وقد جاء هــــا البحث لإبر از بعض من آر اء ابن سيده النحوية والصرفية ولبيان موقفه من نحو المشارقة ومـــى تمسكه بكتاب سيبويه من خلال تسليط الضوء على تعليقاته النحوية حول شعر ابي الطيب المتتبي،

## مسائل نحوية وصرفية

وجمع المسائل النحوية التي عبر فيها عن رأيه بصر احة بعد وضع عنوان مناسب لكل مسألة منها، وجاءت هذه المسائل على النحو الآتي:

## ا. لا يجوز الإخبار عن الاسه وقـلد بـتي ما يتـهلق بـه

قال ابن سيده عند شرحه بيت المتتبي:


 الأولى، لأنك قد أخبرت عنها بقولك: كالربع، فمحال أن تخبر عن الاسم وقد بقي ما يتعلق به، لأن هذا المتعلق به جزء منه، فكما لا يخبر عن الاسم قبل تمام حروفه، كذلك لا يخبر عنه وقد بقي مــــا هو جزء منه "(') هـه
وذكر متل ذلك في شرحه البيت:
فــي كــلِّ يــومٍ وبعــض العــذر تفنيـــُ


فبين أن قوله: " بمعذرة من تمام الاسم الذي هو (أولى)، فكان ينبغي له أن لا يجيء بــالخبر الذي هو (كويغير) إلا بعد قوله: بمعذرة، لتعلق الباء بــ(أولى)، وكذلك أن جعــل (كــــلـويغير) هــو
 تمامه، لذلك جعل الفارس (كلا) في قوله(ب):


جز من صلته متقدماً له و الصلة لا تتقام على الموصول، وكما لا يقام بعض أجز اء الاسم على بعــض ... فكذللك لا يحال بين بعضه وبين بعض بأجنبي أيضاً "(؟).
اختلف النحاة في هذه المسألة فذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز نقديم خبر المبتدأ عليه معلّلين بأن ذلك يؤدي إلى تقدم ضمير الاسم على ظاهره، وقد وصف ابن الانباري كلامهم بالفساد "، وذلك لأن الخبر وإن كان مقدماً لفظًاً متأخر اً تقدير اً فلا اعتبار لهذا التقديم في منع الاضمار "(ڭ).

$$
\text { (1) شرح ششكل أبيات المتنبي: } 1 \text { I . }
$$





وأجاز البصريون ذلك لأنه قد جاء كثيراً في كلام العرب وأثنعارهم من ذلك قولهم: (مشنوءٌ
 المعمول تبع" للعامل قلا يفوقه في التصرف، بل أجمل أحو اله أن يقع موقعه(ب) لا


 الظرف يجوز أن يقع في الموضع الذي وقع فيه الظرف(؟). وما جاء به ابن سيده مو افق لما جـــاء عن الجمهور .
فالأصل أن يتقام المبتأ على الخبر وان تقتم الخبر فإنما يكون لغرض من أغراض التـــــديم،
 للاختصاص، ومرة للفخر والذي يميز ذلك إنما هو الـقام(0)

「. لا يجوز إعمال (كان) وهي مضمرة

"... و أراد ما كان في مسكه، فـــي مسكهد) صلة (ما) بمعنى (الــذي)، ولا يكــون خبـراً


 الحكاية لا على إضمار (كان) استدلالًا بما قدمت من كلام سييويه "(N). وحجة سييويه في عدم إضمار (كان) وإعمالها لأنه " ليس فعلا يصل من شيء إلى شـــيء، و لأنك لست تشثير له إلى أحد "(9)، وبين أن إضمار الناصب أحسن بقولــهـ: " إذا أضـــمرت فـــا لـا

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر: الإنصاف: (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () (T) ينظر: الكتاب: } \\
& \text { (V) القصص/10) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) الكتاب: }
\end{aligned}
$$

## مسائل نحوية وصرفية






 وقد ذكر ابن هشام بأن لدن " لما كانت لمبدأ الغايات مطلقاً لم تخلص للوقت، وفي الغرة لابن الاهان أن سييويه لا يرى جواز إضافتها إلى الجملة، ولهذا قال في قوله: (من لا شا شو لأ فإلى اتلائها) أن نقتيره من لد أن كانت شولاً ولم يقدر من لأن كانت "(!)، ومنه قول النعمان ابن المنذر (0):

 باطل" (7).

وقد بنى ابن سيده رأيه في مسألثة عدم إعمال (كان) وهي مضمرة على الكيُـــر الــشائع وإلا
 الثاعر ("):
أبـــا خر اثـــــة أرّــــا أنــــت ذانفـــرٍ

 يكون الضمير المنفصل (أنت) في محل رفع اسم (كان) و(ذا نفر) خبر ها (ل).

( ${ }^{(Y)}$ الخزانة:
(「) ينظر : الكتاب: (
( ( ) مغني اللبيب:


(البيت لعباس بن مرداس، و البيت في ديو انه: (V)
(^) ينظر : الكتاب: (V)

## 「. اختيار النصب على الحال لا على الظرف

قال ابن سيده عند شرحه بيت المتتبي:
على عينيه حتــى يــرى صـــدقها كــذباً

 أحو الاً لا ظروفاً لما قدمنا "(1). بين سيبويه أنه " مما يختار فيه أن يكون ظرفاً ويقبحُ أن يكون غير ظرف، صفة الأحيــان، تقول: سير عليه طويلا، وسير عليه حديثاً وسير عليه كثير اً... ولم يجز الرفع لأنّ الصفة لا تا تـــع مو اقع الاسم، كما انه لا يجوز أن يكون إلا حالاً، قوله: ألا ماءَ ولو بارداً لأنه لو قال: ولو أتـا ولـانـانـي
 ووضح سيبويه أن الصفة لا يقوى فيها إلا هذا معلاً بأنه إذا سأل أحدهم: هل سير عليه؟ لأجــاب: نعم سير عليه شديداً، وسير عليه حسناً، فالنصب في هذا على أنه حال وهو وجه الكلام لأنه وصف الا

 ع. قـل يقع الجوهر حالآ

"... وقوله: أمو اها، منصوب على الحال وأن كانت الأمو اه جوهراً، فقد يكون الجوهر حالاً،




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح مشكل أبيات المتنبي: (Y) } \\
& \text { (Y) الكتاب: YY/ (Y } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) الأعراف/ (TM. } \\
& \text { (V) شرح مشكل أبيات المتنبي: Y79. }
\end{aligned}
$$

## مسائل نحوية وصرفية.

فيه الرفعُ والنصب، لقبحه أن يكون صفة)، ومن ذلك قولهم: " العجبُ من برٍٍ مررنا بـه قبل قفيــز اً بدر هم، فحموله على المعرفة وتركوا النكرة لقبح النكرة أن تكون موصوفة بما ليس صفة، و إنما هو


## ه. حكم صاحب الحال أز يكون معرفة

قال ابن سبيه عند شر ح البيت:

"... (وقَْْ قَرَروا) جملة في موضع الحال وجاز أن يكون حالاً من قومٍ وإن كان نكرةً لأن فيه معنى العموم، ولو لا هذه الو او لكان أولى من ذلك أن تكون الجملة في موضع الصفة للنكرة، فأمّــــا
 الموصوف فكأنك عطفت بعض الاسم على بعض، و هذا ما لا يسو غ، وأمّا الحال فمنفصلة مــن ذي الحال فجاز الفصل بينهما بذللك "(「).
اشترط النحاة في صاحب الحال التعريف وأن لا يكون نكرة إلا بمسو"غ، لأن الحــال شــبيهةٌ
 معرفته(گ)، ثم إنه بتتكير ها وتعريف صاحبها يتحقق الفرق بينها وبين الصفة(ْ) ولم يجزسيبويه أن نكون المعرفة حالاً للنكرة ووصف ذلك بالقبح مستثثياً ما جاء في الشعر، وبين أنه في الصفة أقبح، لأنه ما يُنقض في الكلام لم يجامع في الحال كما فارقه في الصفة، فهو لم يجز المعرفة أن تكون صفة لنكرة كما لا يكون حالاً(7)، وكذلك ابن هشام ذكر أن " الحـــال متــى امتتع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة "(Y) الها 7. وقوع الفمل الماضي حالآ

قال ابن سيده عند شرحه بيت المتتبي:
قلـــبُ المحــببٌ قــضـاني بعـــدما فعـــا لا

(1) الكتاب: //צ9\%.
( ${ }^{(r)}$ شرح مشكل أبيات المتنبي:



$$
\begin{aligned}
& \text { (T) ينظر : نفسه: (Y)/ (T) }
\end{aligned}
$$

" قال المحب، فجاء به على لفظ الفاعل ولم يقل الحبيب و هو يريده... فقضاني بعد ما فعـــلا على هذا القول جملة في موضع الحال، ويجوز وضع الفعل الماضي موضع الحال، لأنه قد يوضع

 موضع الحال، و (قد) فيه منويّة، ويشهد عندي أنّ (حصرت) في موضع الحال قراءة مــن قـــر أ(؟): أوجاؤوكم حصرةً صدور هم "(گ).
و ابن سيده و افق الكوفيين في هذه المسألة، فقد اختلف النحاة في النقل في هذه المسألة فذكروا
 في مجرد وقوع الماضي المجرد من (قد) و إنما الخلاف في إضمار قد().
 و هذا لا يجيزه سيبويه، وحمل الآية على غير هذا فقال: حصرت صفة لموصوف محذوف نقديره:
 و أبقيت صفته(^).
أما الأخفش فكلامه خال من أية إثارة إلى وقوع الماضي حالاً وبدون (قد)، قال عند تفسيره الآية الكريمة: "... أو حصرت صدور هم، فــ(حصرة) نصبه على الحال وحصرت فعلت وبها نقر أ

وفضلاً عن هذا أنّ أبا علي ذكر أن الأخفش زعم في كتابه: المسائل الكبيـرة أنّ المعنــى: أوجاءكم قوم حصرت صدور هم فحذف قوم وأقيم الوصف مقام الموصوف، واستحسن أبو علي هذا الر أي(•').
(1) ينظر : الكتاب: r/ • • . .


(0) ينظر : الإنصاف: (\%)
(T) ينظر : ابن الانباري في كتابه الإنصاف: YIV.


(9) معاني القرآن: (1)
(• ( ( ) ينظر : المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات:

## V. حذف المفولين إذا دلّ عليهما دليل

قال ابن سيده عند شرحه بيت المتتبي:
أجاز القفــا والخــوف خيــرٌ مــن الــودِ
إذا لـــــــ تجـــــز هم دارُ قــــومٍ مـــــودة
"... وأر اد: أجاز هم القفا إياها فحذف المفعولين لأنه في فوله: إذا لم تجزهم دار قوم ما يـــل على هذا المحذوف، إذا دلّ الأول على الثاني والثاني غير الأول فاستجيز الحذف منه كقوله تعالى:
 الأول المذكور في المعنى أولى "(؟).
حذف المفعولين لدليل جائز عند النحويين بلا خلاف، أما حذفهما لغير دليل ففيــه مــذاهب، و عليه سييويه و أكثر النحويين، قال سيبويه: " هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعلـه إلى مفعولين ولـــيس للك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر وذلك قولك: حسيبٌ عبداله زيداً بكر اً، وظـــن خالـــــاً أباك، وخال عبداله زيداً أخالك، ومثل ذلك رأى عبدالله زيداً صاحبنا، ووجد عبدالله زيداً ذا الحفاظ، و إنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبين ما استقر عندك مــن حــال المفعول الأول يقيناً كان أو شكاً... وأما ظننت ذالك فإنما جاز السكوت عليه لأنك قد نقول: ظننــــ فتقتصر كما تقول: ذهبت ثم تعمل في الظن كما تعمل ذهبت في الذهاب، فذالك ههنا هو الظن كأنك قلت: ظننت ذالك الظن وكذللك خلت وحسبت"(٪). ومنهم من منع ذلك وهو مذهب الأخفش(£) وحجته أن هذه الأفعال تجري مجرى القسم ومفعو لاتها بمثابة جو ابه، وأن العرب تتلقاها بما تتلقى به القسم،

ورُدّ هذا الرأي(0).

 ^. يتعلدى فعل الفاعل إذا كان حسياً إلى ذاتـه بلفظ النفس وليس بالضهمير قال عند شرحه البيت:

إذا كنــــت فـــــي هبــــوة لا أرانـــــــي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) إبر اهيم/ ^\&. }
\end{aligned}
$$


"... وأراني هنا: من رؤية العين وأنها غير متعدية فكان يجب أن يقول: لا أرى نفسي، لأن


 التي هي للعين مطابقة لــــ(أرى) التي للقلب وكانت (أرى) التي هي للقلب تتعدى على هذه الصـورة
 ما ذكره عند شرحه بيت المتتبي:


قال: "... وقيل اراد أنا لائم نفسي أي جعلني اله لائماً لها و هذا ضعيف في العربيــة، إنمـــ تستعمل العرب في مثل ذلك: أنا لائم نفسي هذا مذهب سيبويه، وقد أنشد بعض الكوفيين(؟):
ندمث علحى مـا كان مني عدمتني
فعلى هذا يجوز : أنا لائمي، أي: لائم نفسي "(').
 بمنزلة (ضربت) ولكنك إنما تريد بوجدت علمتُ، وبر أيت ذلك أيضاً، ألا ترى أنه أنه يجوز للأعمى أن يقول: رأيتُ زيداً الصالح "(٪).





 عرفت أيهم أبوه، وأما ترى أيُّ برقٍ هاهنا، فهِّا موضع مفعول كها انكا إذا قلت: عبداله هل رأيته،
 وقد استجاز ابن سيده أن يجرى (أرى) التي هي للعين مجر اها مستـلاً بما حكاه سييويه عـن

 تعليق التي هي للعين (^) .

## 9. بعض الأفعال متعلية بنفسها وبحرف الجر الزائلـ

قال ابن سيده عند شرحه بيت المتنبي: فبعـــده وإلـــى ذا اليــومِ لـــو ركــــَتْ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح مشكل أبيات المتتبي: } 107 . \\
& \text { (Y) الكتاب: } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( ) الأنفال/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) ينظر : الكتاب: (V) }
\end{aligned}
$$

 ركضتُ بها، هذا هو المعروف في اللغة، لكنْ قد يجوز أن يكون: (ركض بالادابة) لغةً فيكون مــن باب: طَوَحَّهُ وطوّحتُ بُه، وقد يجوز أن تكون الباء زائدة كقوله:


$$
\begin{aligned}
& \text { أي لا يقر أن السور ، وكما قال عنترة(٪): }
\end{aligned}
$$

أي: ماءَ الأحرضين(5)، وبين الازهري(؛) أن قولهم: فلان يركض دابته، وهو ضربه مركا



 فضرب بعقبيه مركليه(1).


 مفعولين أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجر (9)، كالأفعال (استتفر وأمر ) وكثر فيه الأصل والفــر ع، والأرجح الرأي الأول لكثرة استعمال الوجهين وبعده عن التقنير والنكّف.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر : ديو انه: ( ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) ينظر : المقتضب: \&/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) ينظر : تهذيب اللغة: \&/ }
\end{aligned}
$$

# -1. عندما يتسلط فعلاز على اسم يعمل فيه أقرب الفملين 

 ذكر ابن سيده عند شرحه بيت المتتبي: ألــــــ يــسأل الوبـــلُ الـــذي رامَ ثَثْيَـــــا
"... فالعامل في هذا البيت الفعل الآخر الذي هو (فيخبره)، وهذا كقوللك: ضربتُ وضــربني زيدّ، أي: ضربت زيداً وضربني زيد، فحذف لدلالة الثاني عليه، وقد أبان سيبويه(')، ذلك وقال: إنه كلام العرب أو أكثر كلامها، يعني إعمال الثاني، ولو أعمل الأول لقال: الحديدَ المثلّمَ، ويضمرُ في:
 ضربتُ زيداً وضربني "(٪) ،
النتاز ع في العمل هو نوجه عاملين إلى معمول واحد نحو : (ضربتُ وأكرمت زيــداً) فكــل
 يجوز إعمال كلّ واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما، فــذهب البصريون() إلى أن الثاني أولى به لقربه منه، وذهب الكوفيون(٪) إلى أن الأول أولى به لتنقدمه(ْ).
" إنما يجوز التتاز ع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط"()، وقد أخذ ابن سيده بر أي البصريين فأعمل الفعل الثاني أي (يخبر) بدليل مجـــيء كلمــــة (الحديــد) بالرفع.
 والعناية به، والذي يؤيد ذلل أنه إذا أعمل أدى إلى الإضمار قبل الذكر وهذا لا يجوز في كلامهم(V).
 يكون فاعله محذوفاً لدلالة ما بعده عليه فهو يجيز حذف الفاعل إذا دلّ عليه دليل.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) شرح مشكل أبيات المتنبي: (Y (Y ) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) شرح قطر الندى وبل الصدى: (T.r } \\
& \text { (V) ينظر : الإنصاف: (V/ (V / } \\
& \text { (^) ينظر : شرح الدفصل: ( }
\end{aligned}
$$

و الذي دعا الكسائي إلى ما ذهب إليه أنه لو لم يحذف الفاعل لوجب أن يكون ضمير اً عائــــاً على الاسم الظاهر المتأخر لفظاً ورنبة، وذللك قبيح، قال سيبويه('): إن عود الضمير على المتـــأخر أهون من حذف الفاعل وهو عمدة(٪)، فحذف الفاعل البتة وإخلاء الفعل عنه غير معروف في شيء من كلامهم، فالصحيح مذهب سييويه لأن الإضمار قبل الذكر قد ورد منهم في مو اضـــع شــريطة

التفسير إذ كان له نظير من كلام العرب فكان أقل مخالفة(؟).
أما الفر اء فقد ذهب إلى أنه إذا قيل (قام قعد زيد) فكلا الفعلين عامل في (زيد) وهو ضعيف.
 مرفوعاً ومنصوباً في حال واحدة وذلك فاسد، وإذا لم يجز أن يعملا معاً فيه وجب أن يعمل أحدهما فيه، ويقدر للآخر معمولاً يدل عليه(ڭ. و الحق أن لكل وجهاً، وأن الإضمار وتركه على حد سواء، وقد ورد في كلامهم ما يؤيد مـــا

ذهب إليه الفريقان () كقول الثاعر ():
جفـوني ولـــم أجــن الإخـــلاء إننــي

وقد أخذ ابن سيده بر أي البصريين
II. يجوز إعمال (أذ) الناصبلة عنلد إضهارها

قال عند شرحه البيت:

"... قوله: فلا أقدر حتى الممات أجحدها: أراد على أن أجحدها فحذف على وأن ورفع الفعل


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر : الكتاب: (Y/ ( }
\end{aligned}
$$



(الز) الزمر/ צ؟.

## مسائل نحوية وصرفية

تأمروني أن أعبد فحذف (أن) ورفع الفعل، ولو كانت القطعة مفتوحة الروي لقال: أجحدها فأعمـل أن مضمرة أعمالها مظهرة، وقد روى هذا البيت(') بالوجهين جميعاً:

ألا أيها الز اجري أحضرُ الوغى وأحضرَ"(٪)
الرفع هو أحد مذهبي سيبويه(؟) لـّا حذف (أن) رفع الفعل، والنصب مع الحذف هو مــذهب الفر اء(٪)، ونسب النحاس إلى المبرد رأياً هو عند حذف أن ورفع الفعل المرفوع يكون في موضــع
الحال(0).

قال ابن عصفور "... وزعم أهل الكوفة أنّ (أنْ) تضمر في غير ما ذكرنا، وحكــوا: دُـــره يحفر ها... يريد: مُره أن يحفر ها و هذا غير جائز ، وما حكوه من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه و إنما هو على إضمار (أن) من غير عوض كقوله: ألا أيهـــا الز اجـــري أحـــر الــر الـــو غـى

يريد: أن أحضر فأضمر (ان) وأبقى عملها "().
فذهب البصريين أنها لا تعمل مع الحذف من غير بدل، و الكوفيون ذهبوا إلى أنهــا تعمــل
 على طريق الغلط(V) r|. إضافة الشيك إلى نفسه

قال عند شرحه:


ثثاهم وبرقُ البيض في التبــيض صــــادقٌ
"... وقد يقولون: برقُ الخلّب فيضيفون، وهذه الإضـافة على حذف الموصــوف، أي: بــرق السحاب الخلّب، وإن شئت جعلتها من إضـافة الثيء إلى نفسه كنحو ما حكاه أبو بكر محمـــد بــن

وأن اشهد اللذات هل أنت مخلدي
( (1) ديوان طرفة: r بّ بلفظ: الايهذا اللائمي أحضر الوغى
(Y) شرح مشكل أبيات المتتبي:
(ॅ) ينظر : الكتاب:
( ) ( ) ينظر : معاني القرآن: : (

( ( ) شرح جمل الزجاجي:
(V) ينظر : الإنصاف: (Y) (V)
 هِيرِ" (1) على ذلك "(ب)



 واليقين والادر والآخرة، فإذا اتفقا لم تقل العرب: هذا حقٌ الحق و لا يقين اليقين لأنهم يتو ههــون إذا اختلفا في اللفظ أنهم مختلفان في المعنى (0). أما البصريون فلا يجيزون ذلك (7). قال ابن عصفور بعد أن أورد بعض الأمثلـــة "...و هـــا عندنا ليس من إضافة الشيء إلى نفسه لأنه يتخر ج على أن يكون قو لكك: صـلاة الأولى معناه: صلاة الساعة الأولى، وكذلك: مسجد الجامع، معناه: مسجد الوقت الجامع وكذللك دار الآخرة معنـــاه: دار الإقامة الآخرة. فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه في ذلك كلَّه"(()). rا. التعويض بــرالألف واللام) عن الضمير المضاف إليه

ذكر ابن سيده عند شرحه قول المتنبي:


انه أراد بــ(البدل) أو بدلها أي: بالإضافة، ولكنه عوض بالألف واللام من الإضافة معلاً بأن


$$
\text { ( ( ) يوسف/ } 9 \text { • . . }
$$


( H ( الأنعام/


( ( )
(V) شرح جمل الزجاجي: (V)

(9) ينظر : مغني اللبيب: 1/£0.
 وعوض عنه بالألف واللام (r) فتخريجها على قولهم: فإن الجنة هي مأو اه اهـ \&ا. لا يجوز إبلال الظاهر من ضهير المخاطب والمتكلم بـلـ كل من كل أمّا إذا كان بـل جزء أو اشتال فجائز
قال ابن سيده عند شرحه بيت المتنبي:


 أغنى ذلك عن الإبدال منهما إذ إن البدل إنما هو للبيان"((7).

 فتقول: ما ضربنكم إلاّ زيداً وهو قول قطرب، الثالث: انه لا يجوز وهو قول جمهور البصريين(\&). وقد استشهـ سييويه بيبت فيه إبدال الظاهر من ضمير التنكلم وهو عنده بدل اشتمال، قـــال:

وقال رجل من بجيلة أو خثعم(0):


فقـ أبدل حلمي من ياء المتكلم وهو بدل اشتمال(1)، ولم يشترط سييويه في بدل الظاهر مــن
 كل و اقتضى الإحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل(9) وقد أجاز الأخفش ذلك،
(Y) ينظر : مشكل إعراب القر آن:


 (1) (1) ينظر : الكتاب: 107/ (107


(9) ينظر : النّو ابع في كتاب سيويوه:

 وحجة الأخفش في ذلك السماع و القياس وردّ ابن عصفور هذه الحجج(")، أمّا ابن مالكَ فقد أيّد صحة ما ذهب إليه الأخفش و علل ذلك بكثرة الشو اهد الشعرية(؟). أما إذا كان البدل بدل جزء من كل أو أو بدل اشتمال فيجوز إبدال الظاهر من ضمير المخاطب، أو الهتكلم، والدليل على ذلك البيت الذي استشهـ به سييوبه، وذهب هذا الدذهب ابن سيده، قال عند
شرحه بيت المتنبي:

"... وقوله: أنكك واحدٌ بدل من الكاف في (فيك) وإن قلت: منع سييويه البدل مـن المـضمر
المخاطب فقال (0): ان قلت: بك المسكين مررتُ لم يجز ، لأن البدل إنما هو الإيضاح، والمخاطب لا لا لا لا لا يشكل فيحتّاج إلى البيان، قلنا: إنما منع سييويه في هذا بدل من الجملة أعني الكل من الكل الكّ الذي هو

 والعرض وإن لم يكن جز ءاً من الجوهر فهو مرتبط به فكان كالجزء منه "((').
10. أدوات الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها إلّا حرف الجر
"... و أيها منصوب بركب ولا يكون بــ(تحسد)، لأن الاستڤهام لا يعمل فيه مــــ قبلــهـ إلاَّا أن
يكون حرف جر "(()ا.
(؟) ينظر : شو اهد النوضيح و التصريح: باج،، شرح عدة الحافظ: 0،9.
(0) ينظر : الكتاب: 10V/1.
(V) نفسه: \&9.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأنعام/ זי } \\
& \text { (Y) معاني القرآن: (Y/Y (Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال ابن سيده عند شرحه بيت المتنبي: }
\end{aligned}
$$

## مسائل نحوية وصرفية

ذكر سييويه أن " حرف الاستفهام لا يُفصل به بين العامل و المعمول ثم يكون على حالـــه إذا

 تُركت الألف استغناءً فصارت بمنزلة الابتداء "(٪). وبين الزجاجي أن " حق العامل أن يــؤثر فيمــــا بعده إلاّ أن يمنع من ذلك مانع.... وأما إذا دخل على المعمول همزة الاستفهام أو يكون المعمول اسم استفهام أو مضافاً إليه مستفهماً عنه في المعنى لم يؤثر العامل أيضاً لأن ذلك كله لهـ صدر الكـــلام

# 17. تحذف ألف (ما) الاستفهامية إذا اتصلت بحرف جر 

قال عند شرحه البيت:

"... وحذف الألف من (ما)، لأن (ما) إذا اتصلت بحرف جر من حدّ الاستفهام حذفت منهــا الألف إذ (حتى) بمعنى: إلى فكأنه فال: إلى حَ، أي: أيَّ وقتٍ "(ڭ). ذكر ابن هشام وجوب " حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرت وإبقاء الفتحة دليلاُ عليها نحو : فيمَ و ايلامَ وعلامَ وبمَمَ .. وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام و الخبر، فلهذا حذفت في نحو
 فإذا سبقت (ما) الاستفهامية بحرف جر حذفت الألف منها فرقاً بينها وبين (ما) الموصولة(^)،

 وتكلم فيما أحببت(9)، وأضاف الزجاج أن حروف الجر مع (ما) في الاستفهام تحذف معها الألف من

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) شرح مشكل أبيات المتتبي: } 0 \text { § } \\
& \text { (0) الناز عات/ } \\
& \text { ( } \\
& \text { (V) مغني الللبيب: }
\end{aligned}
$$






 فيه الإعراب لأنه اسم ناقص "() (ل). IV IV أيّاذ) بمعنى متى وهي ليست من (أيز)

قال ابن سيده في شرح البيت:


 العرض كفولك في الجواهر : أين زيد، وفي العرض: أين اللقاء و التتال، وأمّا (أيان) فلا يسأل بهــــا

 فأيان - إذن - خلاف أين "(').

 ( ( ) ( الطارق/ 0 ( 0 (

(7) الأعراف/ \&
(الناز عات/ (V)
(^) إعراب ثلاثين سورة من القر آن الكريم: (ه)
(9) الذاريات/ (1)



أيان: ظرف بمعنى الحين والوقت ويقارب معنى (متى) ويستفهم به عن الزمان المـستقبل لا


 صارت أظهر من (أيّان) في الزمان وهي تستعمل في كل زمان، وأيّان لا تستعمل إلا فيما يراد بـ


 1^. يجوز تتليق حروف الجر باليمين هـا فيه معنى الحلف

"... وقوله: على عُقّى متعلقة باليمين و إن لم يستعمل منه فعل" وحروف الجر إنــــا نتـلـــق بالأفعال والأسماء المشتقة منها لكن جاز تعليقها باليمين، لأن في اليمين معنى الحلف، فكما كانـــت تتعلق بحلٍ كذلك تعلقت بما هو في معناها "(().





 ( (

(0) (٪) معاني القرآن وإعرابه:
( 7 (


(9) الفو ائد الثـافية على إعراب الكافية: 79 7 (9)


(

يشير إلى معنى الفعل كأداة النفي(1).

## 19. فعول تتعمل عمل الفمل

وقال في شرح البيت:


 ثبت، دام الثيء: ثبت..."(\%).
وقد ذكر سييويه أنهم " أجروا السم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجراه إذا كان بناء

 الذي جرى مجرى الفعل من الأسماء ففاعل وإنما جاز في التي بنيت للمبالغة لأنها بنيت للفاعل من لفظه و المعنى واحد وليست بالأبنية التي هي في الأصل أن تجري مجرى الفعل يدلّك على ذلك أنها قليلة "(६).
ففعول بمعنى فاعل كرجل صبور وامر أة صبور، وأما قولهم امر أة ملولة، فالتاء فيه للمبالغة

 وهو من المبالغة منقول من أسماء الذوات، فإن اسم الثيء الذي يفعل به يكون على (فعول) غالبـــاً
(1) ينظر : جامع الدروس العربية: ٪/100 -107.

(
( ) نفسه:


(V) ينظر : هـع الهو امع:
(^) ينظر : الفروق اللغوية: (^)

## مسائل نحوية وصرفية.

كالوضوء، فهو الماء الذي يتوضأ به والوقود وهو ما نوقد به النار (')، ومن هذا استعير البناء إلــى المبالغة كالوقود الذي يستهللك في الانقاد ويغنى فيه(Y).

ومن اعمال فعول قول الثاعر (「):
علــى الــشوق اخــوانَ العــز اء هيــوج




نـــسور المـــــلا أحــــداثُها والقـــشاعِم

"... وقال: تفذّي فأنث الفعل وإن كان للأنّ ـ ـو الأنمّ مذكر _ حملاً لأن الاتمّ هو النسور فـــي الحققة، ونظيره، قول بعض العرب: لغوب جاءتتي كتابه فاحتقرها، أنث الكتاب لمّا كان في معنى الصحيفة "(0) أنشد سيبويه(1):
كما شرقت صـــدر القنـــاة مــن الـــدمِ(Y)


ومنهم من تمسك بحذف علامة التأنيث من (طالق) ونحوه لأنهم حملوه على المعنــى كـــأنهم
قالوا: شيءٌ طالق أو إنسان طالق، حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال: سمعت أعرابيــاً يمانياً يقول: فلان لغوب جاءته كتابي فاحنقر ها، فقلت له: أتقول: جاءتــــهـ كتـــابـي، فقـــال: ألـــيس بصحيفة، و الحمل على المعنى كثير في كلامهم(A). وكذلك إذا كان المذكر جز عاً من ذات المؤنث جاز تأنيثه(9) كقولهم: (ذهبت بعض أصــــابعه)

كقول الثاعر :
 (Y) ينظر : معاني الأبنية: \&

( ) نفسه:


(V) ديوان: الأعشى: \& 9 (V)





فأنث (تو اضعت) و الفعل للسور لأنه لو قال: نو اضعت المدينة لصح في المعنى الــذي أراده يذكر بذكر السور "()، ومنه كذلك قول ذي الرمة(؟):


وقول الآخر :
 $\qquad$

أراد: ولا أرض ابقلت ابقالها، وقد كان يمكنه أن يقول: و لا أرض أبقلــت إبقالهــا، فيخفـــ الهمزة غير أنه آثر تحقيقها فاضطره تحقيقها إلى تذكير ما يجب تأنيثه وتأولّ في الأرض المكـــان، فهي مكان فذكرّ لذلك(0)
 والاغر اب، والحمل على المعنى مدار كثير من أحو ال التذكير و التأنيث في القر آن وقد يكون لغرض آخر ، كتنزيل المذكر منزلة المؤنث وبالعكس أو لغير ذلك من الأغر اض()، ومن ذلك تأنيث وتذكير




(「「) ينظر : نفسه.



$$
\begin{aligned}
& \text { (T) ينظر : معاني النحو : } \\
& \text {.TV / (V) هود (V) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


 يذكر فيها ذلك، فكانت تدل على الرجفة وهي مؤنث (Y)

أمطـــرْ علــيّ ســـحابَ هـــودِكَ ثَــرّةً وأنظـــــر إلــــيّ برحمــــةٍ لا أغــــرق
".... وقال ثرة وهو يعني السحاب، لأن السحاب جمع سحابة وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلاّ الهاء فلك تأنيثه وتذكيره وجمعه و إفر اده "(؟).
 يكون على بنائه ومن لفظه وتلحق هاء التأنيث وأمر ها كأمر ما كان على ثلاثة أحرف وذللك قولك والك دجاجٌ ودجاجةٌ ودجاجات.... وقد قالو ا: سَفائِن ودجائُجٌ وسحائبُ و ولاو ا: دجاجّ"(گ).
rr. فعالة لا تتكسر على (فُقُل)

قال ابن سيده في شرح بيت المتتبي:

"... قوله: و هي ظامئة، جملة في موضع الحال، وكذللك: وسحبها هطلــة، والــسحب جمــع سحائب لا جمع سحابة لأن (فَعالة) لا تكسر على (فُعلّ) إنما جمع سحابة سحائب "(م). فعائل كصحائف وسحائب وكر ائم ويجمع عليها شيئان: الأول: اسم مؤنث على أربعة أحرف، قبل آخره حرف مد زائد سو اء أكان تأنيثه بالعلامة (كسحابة وسحائب ورسالة ورسائل أم كان مؤنثاً
 و (ذو ائب) وأخوات ذللك ما كان مما ضم أوله أو فتح "() كقولنا (مرضعة) و (مر اضع) و (ســحابة)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) هود/ דז } \\
& \text { (Y) ينظر : معاني النحو : (Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الكتاب: } \\
& \text { (0) شرح مشكل أبيات المتنبي: السّ. } \\
& \text { (7) شرح كتاب سييويه: \&/rov. }
\end{aligned}
$$

و (سحائب) و (دجاجة) و (دجائج) (')، ويطرد وزن (فعائل) في رباعي مؤنث ثالثه مدة، ســو اء كـــان
 وشمال - بالفتح - وشمائل، وذؤ ابة وذو ائب(٪) الا ץr. تتقلب حروف العلة في الاسم عند جمعه ياءَ إذا كان الحرف رابعاً قال عند شرحه البيت:


"... الحصى يصيح تحت حو افر الخيل وأرجل الرجال صباح اللقالق، وهي نوع من الطيـر لقلاقاً بصوته، وكان يجب على هذا: صياح اللقاليق لأن واحدها لقلاق، وإذا كانت الألف و غير هــــا من حروف اللين رابعة في الو احد تثبت ياءً في الجمع نحو : حملاق وحماليق، وكردوس وكر اديس وشملا وشماليل لكن الثاعر إذا اضطر حذف هذه الياء في الجمع أنثد سيبويه:


فكذلك اضطر هذا الثاعر فحذف ياء اللقاليق ولا يلتفت إلى قول العامة في واحدها لققق فإن ذلك خطأً "(٪).
وقد بين سيبويه في باب (ما يحذف في التحقير من زو ائد بنات الأربعة لأنها لم تكن لتثبت لو كسرتها للجمع فقال: " تقول في عطيموس: عُطيميس كما قالو ا: عطاميسُ ليس إلا، لأنها تبقــى واو



فما كان من ذوات الأربع حرف من حروف المد و اللين زائــــــ رابــع كـــسر علــى مثـــال:
 أوله وكسر الحرف الذي بعد الألف، فإن كان بعد ذلك الحرف واو قلبت ياء لانكسار ما قبلهـــا(1).
( ( ) ينظر : نفسه.


( ) الكتاب:

ه ا0v/r 1 و البيت ليس في ديو انه.


وقال سييويه: " الياء تبدل مكان الو او فاءً وعيناً... ومن الو او والألف إذا حقرّت أو جمعــت فــي بهاليل وقر اطيس وبُهيليل وقُريطيس ونحو هما في الكلام "(1). فإذا وقعت الألف بعد كسرة وجب قلبها ياء، كما في جمــع مــصباح ودينــار (مــصـابيح،

#  

قال ابن سيده في شر ح بيت المتبي:
وعَــــوارٍ لوامِـــعٌ دينُهـــــا الحــــلْ







 يجرِ مجرى الاسم مستشياً أيضاً (فوارس) محتجاً بأنه لا يشاركه المؤنث(")، وهو لا لا يقع في كلامهم

قالو ا: (فُعلان) وكما قالو ا: (حوارث) حيث كان اسماً خاصاً كـــ(زيد)(^).

 من ذلك زيادة على ما مر": مُنكر مناكير ومو عظة ومو اعيظ ومخمصة ومخاميص(9) لـ (1) الكتاب:





(V) ينظر : شرح كتاب سييويه: \&/VOY)
(^) (^) ينظر : نفسه.
(9) ينظر : الكوفيون في النحو والصرف و المنهج الوصفي المعاصر : . . . .

وتد ذكر الفراء أنه لم يأت في فاعل (فواعيل) إلا شيء واحد مــن كــــام المولـــين فـــالـوا:
(باءيل) و وبو اءيل) شبهوه بـــ(طابق) و (طو ابيق)(1).

شاهق) و (جبال شو اهق) و (شامخ وشو امخ)(r).

## الخاتثة

هذه أهم المسائل النحوية والصرفية التي صر"ح بها ابن سيده بر أيه فيها خلال شرحه لمشكل
 بآراء البصريين وخصوصاً سييويه، وقد استشهـهـ بالشائع المعروف وقدم آراءه النحويـــة بعبــارات واضحة لا لبس فيها ولا غموض.

## ثبت المصادر

1. ائتّلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: عبداللطيف بن أبـي بكـر الــشكرجي

r. r. ابن الانباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكــــوفيين: د. محيي الدين توفيق إير اهيم، القاهرة، 9Vr ام.
 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والثوزيع، بيروت، طّان، 9 ام ام.

مطبعة النسر الذهبي، ط1، ع9^9 ام.
2. أساس البلاغة: للزمخشري، دار ومطابع الثشب، القاهرة، (د.ت). 7. الأشباه والنظائر في النحو : عبدالرحمن جالال الاين السيوطي، تحقيق: طـــه عبــدالرؤوف سعيد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، مصر، 9Vo امر ام
V. الأصول في النحو : لابن السراج، تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيــروت،
طr، 9AV).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ينظر : شرح كتاب سيويه: \&/. }
\end{aligned}
$$

^. إعراب ثلاثنن سورة من القرآن الكريم: لابن خالويه، دار اللتربية للطباعة والنشر، مطبعــة منير، (د.ت).
9. إعر اب القر آن: لأبي جعفر أحمد بن إسماعيل النحس، تحقيق: د. غـــازي زاهــو، مكتبــة


- • (الأمالي الشجرية: هبة الهُ بن علي بن الثجري، حيدر آباد، .9 9 ام. 1(الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: لأبي البركات عبدالرحمن

بن محمد الانباري، تحققق: محمد محيي الدين عبدالحميد، القاهرة، ط\&، (97 ام. Y Y ا. أوضح المسالكك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام، تحققق: محمد محيــي الــدين عبدالحميــد، القاهرة، طه، 9 امه
٪ ا.الإيضاح العضدي: لأبي علي الفارس، تحقيق: د. حسن الشاذلي فرهود، مطبعة دار التأليف بدصر، ط1، 979 ام.
\& ا..البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسي، بعناية: صدقي محمد جميل وآخرين، لبنان، 99 امه. 10.تاج العروس: للزبيدي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، (د.ت). 7 17 .نذكرة النحاة: لأبي حيان، تحقيق: د. عفيف عبدالرحمن، مؤسسة الرســــلة، بيــروت، طا،

$$
\text { 9人7 } 9 \text {. }
$$

توذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: الأســتاذ أحمــد عبـدالعليم V V البردوني، والأستاذ علي البجاوي، الدار المصرية للتنأليف والثنرجمة، (د.ت). ^1 ـ التو ابع في كتاب سيبويه: د. عدنان محمد سلمان، وزارة التعليم العالي و البحــث العلمــي، بغداد، 991 (م.
9 ا .جامع الدروس العربية: مصطفى الغلاييني، ضبطه وخرج آياته وشـــو اهده: د. عبــدالمنعم خليل إبر اهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، طو، 9 ه . . 9 .
.r. .r. .- 1 1「9 9

اY.ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)، تحقيق: د. أحمد مختار عمر، مطبوعـــات مجمــع اللغة العربية بالقاهرة، 9 ام

 مطبو عات مجمع اللغة العربية، دمشق، وVr ام.


ميسون اللغزال

Or．دبوان عنترة، بيروت، طع،
چץ．ديو ان فيس بن ذريح، اعتتى به وشرحه：عبدالرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيــروت،
طY، E • • •م•
：YV Wر صناعة الإعراب：لابن جني، تحقيت：مصطفى السقا ولجنة مــن الأســــانذة، مطبعــة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده، دصر، طا، 90 ام．
 مكتبة ابن سينا للنشر و النوزيع، القاهرة، طا، •（．بم．
وץ．شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري على ألفية ابن ماللك ومعه كتاب منحة الجليل، بتحقيق：محمد محيبي الاين عبدالحميــد، مطبعـــة الــسعادة،

$$
\text { مصر، طז! ، } 97 \text { (م. }
$$

－．شرح أبيات سيبويه：لأبي سعيد السير افي، نتصقيق：د．محمد علي ســلطاني، دار المــــأمون
للنز اث، دمشت، 9V9 ام．
اسّشرح الأشموني على ألفية ابن مـاللك（منهج الساللك إلى ألفية ابن مـالك）：لأبي الحسن نــور
الابن علي بن محم، القاهرة،（د．ت）．
ץץ．شرح جمل الزجاجي：لابن عصفور الأشبيلي، تحقيق：د．صـــاحب جعفــر أبــو جنــاح، الموصل، $9 \wedge r$（م．
سّ．شر عمدة الحافظ و عدة اللافظ：لابن مالك الأندلسي، تحفيق：عدنان عبدالرحمن الـــدوري،
بغداد، 9VV ام.

६ケ．شرح القصـائد النسع المشهورات：صنعة أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق：أحمـــ خطاب، دار الحربة للطباعة، بغداد، 9Vr ام．
هץ．شرح القصـائد السبع الطو ال الجاهليات：لأبي بكر محمد بــن القاســـم الانبـــارب، تحقيــق： عبدالسلام محمد هارون، القاهرة، 97 （1م． 97

ฯץ．شرح ڤطر الندى وبل الصدى：لابن هشام الأنصـاري، تحقيت وشرح：محمد محيــي الــدين
عبدالحميد، بيروت．
VV V．شرح الكافية الثنافية：لابن مالكي، تحقيت：د．عبدالمنعم هريدي، مركز البحث العلمي و إحباء
التز اث الإسلامي، مكة المكرمة، طا، $9 \wedge$ ام．
مـ م．شرح كتاب سيبويه：لأبي سعيد السير افي، تحقيق：أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، طاه 1 ．．「ץ．

9 ヶ．شرح مشكل أبيات المتتبي：لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي، تحقيق：الثيخ


- \&.شرح المفصل: لابن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت، (د.ت).

ا 〔．شو اهد النوضبح و التصحيح لمشكلات الجامع الصحيح：لابن ماللك، تحقيق：طــــه محـسن، الجمهورية العر اقية، وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية．
ץ §．العين：الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق：د．مهـي المخزومي، ود．إبر اهيم الـــسامر ائي، بغداد، ا9 ا ام وما بعدها．
ז६．الفروق في اللغة：لأبي هلال العسكري، تصحيح：عادل نويهض، دار الأوقــــف الجديــدة،
بيروت، طץ، 9VV ام.
§ § ．فقه اللغة وسر العربية：لأبي منصور الثعالبي، دار مكتبة الحياة، بيروت،（د．ت）． 0 ．الفو ائد الثـافية على إعراب الكافية：حسين بن أحمد الثشهير بزيني زاد، المطبعة العثمانيــة، ．－ヵげリ
§ £．كتاب سيبويه：لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق：عبدالسلام محمد هارون، مكتبة

$$
\text { الخانجي بالقاهرة، طه، } 9 \text { • . 「 م. }
$$

V \＆．الكوفيون في النحو و الصرف والمنهج الوصفي المعاصر ：د．عبدالفتاح الحموز، طبع فـــي

＾＾．لسان العرب：لابن منظور الأنصـاري، طبعة دصورة عن طبعة بولاق، الــدار المــصرية للتأليف و الترجمة ومطابع كوستانو ماس وشركاؤه،（د．ت）．
9 ₹．المحرّر في النحو ：لعمر بن عيسى بن إسماعبل الهرمي، تحقيق ودر اسة：أ．د．منصور علي محمد عبداللسميع، دار إسلام للطباعة و النــشر و اللنوزيـــع و اللتزجمـــة، القـــاهرة، طا،

$$
0 \text { • . }
$$

－O．مختصر في شو اذ القرآن من كتاب البديع：لابن خالويه، عني بنشره：ج．برجستر اسر، دار
الهجرة، عّو ام.

1ه（المخصص：لابن سيده علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، المكتب التجاري للطباعة
و النوزيع و النشر، بيروت، (د.ت).
or．المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات：لأبي علي الفارسي، تحقيق：صـلاح الــدين عبــداله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد．
ror．مشكل إعراب القر آن：مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق：ياســـين محمـــد الــسواس، دار المأمون للتراث، دمشق، طץ．
\& 0. معاني الأبنية في العربية: د. فاضل صـالح السامر ائي، ساعدت جامعة بغداد على نشره. 00.معاني القر آن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفر اء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علــي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، 900 ام.
هـ معاني القر آن و إعر ابه: لإبر اهيم بن السرّي الزجاج، تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي، عالم

$$
\text { الكتب، بيروت، ط1، 9 } 9 \text { ام. }
$$

ov معاني النحو : د. فاضل صـالح السامرائي، دار إحيــاء التــراث العربـــي، بيـروت، ط1،
r. .

ه1.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصـاري، تحقيـق: محــــد محيــي الــدين عبدالحميد، دار الطلائع، 9 . .
09. المقتصد في شرح الإيضـاح: لعبدالقاهر الجرجاني، تحقيق: د. كاظم بحـر المرجــان، دار الرشيد للنشر، العراق، 9 الر ام.

- 7. المقتضب: للمبرد، تحقيق: محمد عبدالخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت، (د.ت). ا7. همع الهو امع في شرح جمع الجوامع في علوم العربية: جلال الدين الــسيوطي، بيـروت، .د.ت)

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

