$$
\text { مجلة جامعة النجاح للأبكاث، (العلوم الإنسانية)، المجلد } 1 \text { (r )، ؛ . . H }
$$

## دور هاء التأنيث في الجمع "قراءة في لسان العرب"

The Role of Feminine "Ha'a" in Plural "A perusal in Lisan
AL-Arab"

## حمدي الجبالي

$$
\begin{aligned}
& \text { قسم اللغة العربية وآداها، كلية الآداب، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين. } \\
& \text { بريد إلكتروني: arabdep@najah.edu }
\end{aligned}
$$

ملخص


#### Abstract

In view of the fact that Feminine "Ha'a" has a vast prescence in many language issues, this research was intended to display that prescence in a single issue i.e., plural. It was found that Ha'a has an apparent role and a meaningful value in plural, and many of language concepts which are related to plural are connected with it and may be made uninflected in case of its insertion or not.


## مدخل

لا ريب في أنّ معجمَ (لسانِ العرب) لابنِ منظورٍ من أهمٌ المعاجمٍ اللغويَّةٍ وأكثرِرِها



 الأمرُ كذللكَ فقد اجتمعتْ علومُ هذه المصادرِ ومعارفَها فيه بعدَ أنْ كانَتْ متفرَّةُة مشتّتُة. ويكفي المرَّ قر اءةٌ مادّة واحدة فيه للوقوف على ذلكَّ.
$\qquad$




 العرب".


 مسألةُ. هذا بيانُها (1).

1. هاء النسب







.07/乏





بكلة جامعة النجاح للأباث، (العلوم الإنسانية)، الجلل. 1 ( (r)،




 كظلمة وكرسيّ (ل)،

 ولو كانَ من غيرِه لم تـلِلِ الهاءُ، فلا تنولُ: في جميع فارسييّ: فرسةّ، بل فرس"، ولا في في






> شرح الكافية $(V)$
> ( شرح الشافية (1)
> (9) شرح الكافية


## r .

وربّما سمّو ها هاءَ الإشعارِ بالعجمِة. و هي هاءٌ زائدةٌ تدخلُها العربٌ في جمعِ اللفظِ المعرّبِ للالالةِ على أنَّ الو احدَ أعجميٌّ معرّبٌ، كجمعهِم الجوربَ على جَوارِبةٍ (ז1)، و الكُرْبُجَ

 الألفاظُ، وما أثبهها ألفاظٌ أعجميّةٌ معرّبةّ، دخلت الهاءُ فيها للدِّللة على أنَّ آحادَها أعجميّةٌ معربّةٌ.
وقد تلحقُ هذه الهاءُ الجمعَ للعجمةِ والنسبِ في آنٍ معًا، كالهاءِ في السبّبَبِجِة(9)
 السيوطئ: "فلا تُجعلُ التاءُ فيه لأحد المعنيينِ؛ لأنّه ليسَ أولى بها من الآخرِ"(r.)
وبعضُ ما فيهِ الهاءُ في هذا السياقِ مختلَفْ فيهِ أيضًا. فالهاءُ فُ في البر ابرةِ إمّا للعجمةِ،

 معرب: " وقد كثر حتى صار كالعربي". وناشش المستشرق الألماني برجشتر اسر في (التطور النحوي للغة
 و هما التحريك والإلحاق.










 للعجمة وإمًّا للعُوَضًا (rr) عن ياء شماميسَ. وهذا الخلافُ مبنيٌ على الخلاف في كون اللفظ عربيًّا أصصلاً أو مُعربّاً


 شئتَ حذفتَها (ب7) .
وذكرَ الجو اليقيُ أنَّ جمعَ هذه الأسماء الأعجميّة المعرّبة يكونُ بالهاء، وأنَّ القليلَ منها يجمعُ بغيرِ الهاءِ (YV).
 قثاعمةُ(N^)، ونظيرُ السبابجةِ من العربيّة البر ابرةُ(r)،



## 「. هاء تأنيث الجمع




 ومِهارةٍ، وبِكارةٍ، وعِامة، ونِفارةٍ، وفِحالةٍ، وحِبالةٍ، وذِكارةٍ، وجِمالةٍ، وبُعُولةٍ، وفُحُولةٍ


 هذه الهاءَ ليستْ بلازمةِ في هذينِ الوزنينِ في كلَّ موضعٍ

 وحبالةُّ لجمع الحَجَرِ والجَمَلِ والحَبّلِ ${ }^{\text {(ڭ). }}$

$$
\text { ( } 1 \text { (اللسان (بعل) 1). }
$$

(ro) اللسان (خيط) 9A/vr.
(דץ) اللسان (عم) )
(ra) الأز هية في علم الحروف ص rol.

وزيدت الهاءُ لتأنيث الجمَ في غيرِ فَعَالٍ وفُعُولٍ فزيدت في فَعالٍ، كصَحابةٍ في جمَ صاحبٍ جاءَ في (اللسانِ): "و أكثرُ الناسِ على الكسرِ دونَ الهاءِ، وعلى الفتحِ معَها، و الكسرُ
 الهاءُ لتأنيث الجمع"(ז)


 وقد تدخلُ الهاءُ لتمكُنِ النأنيث في غيرِ الجمع. جاءَ في (لسانِ العرب) تعقبيًا على قولِ لبيد:


$$
\begin{aligned}
& \text {.019/1 ( } 1 \text { ( } \\
& \text { ( اللسان (جود) \& } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

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

 واحده مُلَهْمْمَا"

$$
\begin{aligned}
& \text { (or) اللسان (عوز) (\%) }
\end{aligned}
$$





؛. هاء تأكيد الجمع











(09) السان (صغر) \$40N\& .

 باد طَيْزِ ستانان.


(7 (7) اللسان (صغر) \&



تدخلْ لعجمةٍ ولا لنسبِ كما سبقَ. وجاءَ في (لسانِ العرب) تعقيبًا على ملأُكة: "دخلتْ فيه الهاءُ لا لعجمة و لا لنسب، ولكنْ على حدٍ دخولها في القثّاعمة و الصياقلّة"(7).












ه. هاء العوض

 الجمع، ولا يجوزُ أنْ يجتمعا، ولا يجوزُ أنْ يسقط؛ لأنَّ كلاً منهما يعقبُ الآخرَ. فإِاً كانَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (77) اللسان (ألك) • • / / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (79) اللسان (صغر) \& }
\end{aligned}
$$


$\qquad$

الجمعُ بالهاءِ كانت الهاءُ عِوَضًا من الياءِ المحذوفةِ للتخفيف، كجحاجحةَ وجحاجيحَ(V)،
 وعَباهيل'(vo).

و الهاءُ في زنادقة وجحاجحةٍ لا يصحُ أنْ تكونَ لتأنيثِ الجمع؛ لأنّه لم تأتِ لذللكَ في


ومّما يُخكرُ في هذه المباحثِة أنَّ من النَحويّينَ من جعلَ الهاءَ في فر ازنة عِوَضًا من الياءِ،
 الياءَ وعوّضُوُ ا الهاء" (VV) . و هو ما منعَه بعضُ أصحابِ أبي حيّانَ، وذهبَ إلى أنَّها يمكنُ أنْ تكونَ للجمع، لأنهّا تُعاقبُ الياءَ في جحاجيحَ. قالَ: "قالَ بعضُ أصحابِنا: في قولِ النّحاةٍ إنَّ التاءَ في فر ازنةٍ عوضٌ من الياءِ نظر"، إذ يمكنُ أنْ تكونَ للجمع، كما اسنقرّتْ في غيرِ هذا الموضع، وأمكنَ "أنَّهم لم يجمعُو ا بينَها وبينَ التاء، لأنَ الاسمَ يطولُ بهما، وهما غبرُ و واجبين
 للعرب، وجعلُو ا أنّهم وضعُو ها على معنَى المُعاوضةً. و المعاوضةُ ليسَ معنگى تعتبرُه العربُ بحيثُ تُجلُّ الهاءَ لهُ بالقصنْ، بل هذه عبارةٌ تكونُ من النحوِيٍّ عندَ رؤيةِ التعاقُبِ في كلامِهِم ... بل إنّما ينبغي أنْ يُنسبَ إلى العربِ المعاوضَةُ إذا كانَ للتعويضِ فائدةٌ، وأبٌٌ فائدةٍ في إسقاطِ حرف = وزیادةٍ آخرז"(Va)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Vr) } \\
& \text { (Vr) اللسان (سور) \& (VN) }
\end{aligned}
$$



.الأشباه والنظائر (VT)


 (Vq) الأشباه والنظائر (1/1/1)

 الألف (^)


وبعضن هذه الجموع يجوزُ أنْ تكونَ فيهِ الهاءُ عِوَضًا من الياءِ، وأنْ تكونَ علاءِ علامةً
لتعريب الو احدِ الأعجميٍ (AY).

 الو اؤ، فلا يصحُ الجمع" (Ar).

## 4. الهاء الالة على الجمع

 "وحلوبةُ الإبِلِ والغنم: الواحدةُ فما زادتْ وقالَ ابِنُ بريّ: ومن العربِ من يجعلُ الحلوبَ واحدةً ... ومنهم من يجعلُه جمعًا ... وكذللكَ الحلوبةُ تكونُ واحدةً وجمعًا"(ڭ).




 . شرح الكافية (AY) .

(10) ومن المناسب أن نشيرَ إلى أنَّ الصستشرق الألمانيَّ برجشتر اسر ذكر في (التطور النحوي للغة العربية ص〔 \& ( ) أن التاءَ في سابلة وصوفية للالالةِ على الكثرة.

＂ِوور هاء التأنيث في الجمع＂قراءة في لسان العرب＂،＂ $\qquad$ \％．

وحلوبةً، وقولُهُم：البصريّةُ و الكوفيّةُ، والجمّالةُ و البغَالةُ والحمّارةُ．وذكرَ أنَّ حلوبةً قد جاءَ
 وذكرَ ابنُ منظورٍ أنّهم قد يخرجونَ الهاءَ من الحلوبةِ والركوبةِ، وهم يعنونَها، فيكونُ


 يكن اللفظُ إلاّ جمعًا（1）．

V．هاء جمع الجمع



＾．هاءُ فصلِ الآحادِ المخلوقةِ من أجناسِها، أو هاءُ الفرقِ بين الجمعِ والواحدِ، وتكونُ الهاءُ علامةَ المفردِ
وردتْ عن العرب جموعٌ ليسنَ بينها وبينَ أفرادِها فروق＂لفظيّةٌ إلَّ الهاءَ، فبناءُ الجمع
 إذا انعدمَ التطابقُ اللفظيُ بينها عُدّ الجمعُ من النكسيرِ ．قالَ ابنُ منظورٍ ：＂و الشُرْعَعَةُ：الوترُ

$$
\begin{aligned}
& \text { (ヘ7) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شرح الكافية ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{C} \text { ) } \\
& \text { (へ१) المذكر و المؤنث صس (^) }
\end{aligned}
$$



الرقيقُ ... وجمعُه شِرَعُ على التكسيرِ، وشِرْعٌ على الجمع الذي لا يُفارقُ واحدَهُ إلاّ
 اسَّ جمعٍ (94)
وها الجمعُ يجمُ عليه المخلوقاتُ، وهو قياسٌ فيها. جاءَ في (اللسان): "الطلحُ ..

 للمصنوعاتِ كالجِرارِ و الصِّحافِ، والاسمُ الدالْ على الجمعِ أعني الذي ليسنَ بينَه وبينَ واحِهِ
 على الآخرِ"(90).
وأمّا الصنوعُ غِيرُ المخلوقِ فالأصلُ ألا يُجمعَ هذا الجمعَ، وألاَّ تكونَ الهاءُ فيهِ فاصلةً









$\qquad$

وبياضةٌ (9Y)، وكونُهما من باب كوكبٍ وكوكبةٍ أولى من جعِلِهما من بابِ سفينٍ وسفينةٍ ممّا كانَ














 "وتكَلْمنا حتّى الآنَ عن الحالاتٍ التي يُشُشقُ فيها من مادّةٍ واحدٍ اسمُ فردٍ واسمُ جملةٍ، وكلاهما





الصور جماعة الصورة ".




 أنَّ اسَّ الوحدة كثير" جدًّا في العربيّة، وأنّه فد يوجدُ في اللغة العبريّة والآر اميّة، وإنْ لم تفرق




 سييويهِ هذه الأخيرةَ، قالَ: لأنَّ بناتِ الحرفينِ لا يُفعلُ بها كذا، يعني أَنْهِ لا يَجمعُونَ عليها ما


 وإنْما جازَ أنْ يُوصفَ البنانُ، وهو جمعٌ بالطفلِ، وهو واحدٌ؛ لكونِ البنانِ جمعَّ بنانةٍ، فلبسَ

 ويُنكّر"'(0) (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.r ( }
\end{aligned}
$$


""دور هاء التأنيث في الجمع "قراءة في لسان العرب"،"
$\qquad$

وكذلكَ يجوزُ في هذا الجمع أنْ يُنكّرَ ويُؤنَّ؛ لأنَّه جمع" لا يُفارقُ واحَّه إلاَّ بالهاءِ. جاءَ في (لسانِ العرب) تُقهيبًا على قولِ الشاعرِ :


 الهغليٍ (م• ():

 وتذكيرُه" (1.9 1).
وعزا الرضيُ التذكيرَ للحجازيينَ والتأنيثْ لغيرِهم. فالَ: "و الجنسُ المُميّزُ واحدُه بالتناءِ
 مُنْقَرِرٍ
كما أنَّ مفردَ هذا الجمعِ يقعُ على الذَكرِ والأنثى جميعًا؛ "لأنَّ الهاءَ إنْمَا دخلتْهُ على أنَّه

 وهي منابع الماء.








تقولُ: هذه بطَّةٌ للذكرِ والأنثى جميعًا مثل: حمامة ودجاجة. ولمّا كانتْ هذه الهاءُ لواحد من



 ولدِلالةِ هذا النوع من الأسماءِ على الجنسِ فإنَّه يدلُ على معنى الجمعِ كما يدلُ على ولِّى


 القَصيدةَ الو احدةَ قد وقعَ عليها القَصيدُ بلا هاءٍ فإنْما ذللكَ لأنّهُ وُضِعَ على الو احدِ اسمُ جنسٍ
 أيَّ أنَّ هذا النوعَ من الأسماءِ يدلْ على معنى الجمع كما يدلْ على معنى الـفردِ و التثثيةِ؛ لأنّه
 معنى الجنسِ والماهيّة( (IV).
وبعضُ ما حُمِلَ على هذا الجمع يحتملُ أنْ يكونَ ليسنَ منهُ، بل هو جمعُ تكسبيرٍ كدِجاجٍ


 دجاجةٍ على أنْ تكونَ الكسرةُ في الجمع غيرَ الكسرةٍ التي كانتْ في الواحد، والألفُ غيرَ

النسب كانَ من هذا الضرب من الجموع.


الألفِ لكنّها كسرةُ الجمع وألفُه، فتكونُ الكسرةُ في الواحد ككسرةٍ عينِ عِمامة، وفي الجمع
 وصحَِاف"، فكأَنَه حينُذِ جمعُ دَجَةٍ كحمامةٍ وحمامٍ ويَمامةٍ ويَمامٍ "(1) (1)
 يكونَ من الجمعِ الذي لا يُفارقُ واحدَه إلاَّ بالهاءِ"9 (").






 وبعضُ ما يفترقُ عن واحدِه بالهاءُ من هذه الجموع يجوزُ أنْ يكونَ لفظُه بالهاءِ وبغيرِ




$$
\begin{aligned}
& \text { ( اللسان (دجج) ( } 11 \text { ) } \\
& \text {. اللسان (جرح) (1/9) }
\end{aligned}
$$

فيكرنُ من الجمع الذي لا يُفارقُ و وحدَه إلاَ بالهاء، وقيلً: الإناذُ والإناذهُ بالهاء وغيرِ الهاء جمعُ إذذ (irr).





 الجنس (1) 1).

## 9. هاءُ الفقق بين الجمعِ والواحدِ وتكونُ الهاءُ علاهةَ الجميِ


 النوادر، لأنَّ القياسنَ هو العكسُ.





 باب عغو انها "ما يقال بالهاء وبير الهاء".

(Tr0)
(Tr) (1) ينظر: الكتاب


 وحُكِيَ عن أبي زيدٍ أنَّ الكْنَأَة كَونُ واحدةً وجمعًا. و والصحيحُ من ذللكَ ما ذكرَهُ سييويهِ. أبو


 وأمّا رَجَّةٌ فقد ذكرُ ابنُ منظورٍ في موضعٍ آخر من (اللسان) أَنْه جمعُ رَجّلٍ وأنَّ












- ـ ـ الجمع بالو او والنون

منَ الشروطِ التي يشترطُها النحاةٌ لجمعِ الصفةِ بالواوِ و النونِ أنْ تكونَ الصفةُ خاليةً من

 يُقال في أحمرَ أحمرونَ، ولا في عطشانَ عطشانونَ، لِعدمِ قولهم: أحمرةٌ وعطشانةٌ. وبعضن فعلانٍ فعلانةٍ ممّا دخلت الهاءُ أُنثاهُ لم يُجمعْ أيضًا بالو اوِ والنونِ. قالُوا:

 معلاٌّ عدمَ جمِ فعلانٍ بالواوِ و النونِ: "إنْما ذلكَ لأنَّ الغالبَ على فَعْلانَ أنْ يكونَ أُنثاهُ بالألف، نحو : رَيّانَ وريّا وسكرانَ وسكَرى، وأمّا بابُ نَدمانةٍ وسَيْفَانة فيمن أخذَه من السيفِ


 وقد قالُوا في مسكين: : مسكينونَ، جمعُوه بالو اوِ و النونِ ومعلومٌ أنَّ مفعيلاً يستوي فيهِ المذكّرُ و المؤنّثُ. ووجهُ هذا الجمع، كما يرى الأخفش، أنَّ مفعيلاً يقعُ على الذكرِ و الأنثى


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

$\qquad$



11 ـ الجمع بالألف والتاء
وكما كانَ دخولُ الهاءِ في المفردِ مُسوّغًا لجمعِ الاسمِ بالواوِ والنونِ وعدمُ ذلكَّ مانعًا


 الهاءُ وعادت الواوُ، فلا يصحُ الجمعُ(ז؟ )".

 الهاءَ لم تدخلْه في حدِّ الإفر ادِ (؛ ؛ () "،
وممّا يتصلُ بالهاءِ في هذا السياقِ تشبيهُ تاءِ الجمع بهاءِ التأنيثِ وعكسُهُ في صرفِ المفردِ الذي لفظُه لفظُ جماعةٍ لواحدٍ. فاللَّلّةُ في صرَفِ أَذْرِعَات وعدمِ صرفِهِا عندَ
 يُنسبُ إليهِ الخمرُ؛ قالَ الشاعرُ:
تَنوَرْتها من أَنْرِعات وأهُلْها




عندَ جميع النحويين الصرن، وهو مثلُ عرفات، والقرّاءُ كلُّم في فوله تعالى: (من






 النكرة، فكذلكَ تقولُ: عندي مسلماتُ ونظرتُ إلى مسلماتٍ أخرى فنتوّنُ مسلماتٍ لا







r 1 ـ الجمع على فِعْلان

 هو جمعُ وَزَعٍ الذي هو جمعُ وَزَعةٍ كَوْرِ ووِرْلانٍ؛ لأنَّ الجمعَ إذا طابقَ الو احدَ في البناءِ،
r-..
 الهاءُ لا يُجمعُ على فِعْانٍ"(10).
r| ـ الجمع على أَفْقُلْ

 ونطعّ وأنطع"، وغيرِ ذلكَ(101)
\& ا ـ الجمع على فُعُل





 والسَّسَسَ و البازلَ (100).

 في غزَالٍ وأخ وشيخِ فقالوا: غِّلانٍ وإِوانٍ وشِخانٍ. ينظر : الواضح في النحو والصرف " قسم الصرف



$\qquad$

## 0 1 ـ سشوط الاهاء

يذكرُ النحاةٌ أنَّ الهاءَ تسقطُ للجمعِ بشرطِ أنْ لا يُغيِّرَ سقوطُها من صيغةِ حروف اللفظِ
 جموعٌ مخالفةً للشرطِ السابقِ، فقالُوا في جمع مَعَدَةٍ ومِعْدَةٍ مَعِدٌ ومعَدِّ. وفي تفسِيرِ ذلكَ

 و عدلُو ا عنه إلى أنْ فتحُوا المكسورَ وكسرُوا المفنوحَ ... فلو لا أنَّ الكسرةَ و الفتحةَ عندَهِم





ا 1 ـ تصغير الجمع
إذا كانَ الجمعُ المر ادُ تصغيرُه اسمَ جمعٍ لا و احدَ لله من لفظهَ، وكانَ للآدميّينَ، كقومٍ

 له، وإنّما يلحقُ التأنيثُ فعلَه، وأمّا إذا كانَ اسمَ جمع أو اسَّ جنس لغيرِ الآدميّينَ، كالإبلِ و الغنٍ


$$
\begin{aligned}
& \text {. لسان العرب (بحر) \& (10V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (17.) (1) الأنعام الآية } 7 \text { (1). } \\
& \text { (171) (17) لسان العرب (قوم) 0.0/1r }
\end{aligned}
$$



ونقلَ أبو بكرٍ الأنباريٌ عن الكسائيٌّ أنَّ الغَنَمَ تُصغّرُ بالهاءِ وبغيرِ الهاءِ(1TY). و وفالَ أبو


## الخلاصة

فقد تبيّنَ من خلالِ عرضِ الهاءِ ومناقشةُ دورِها في الجمع فيما ذكرَه ابنُ منظورٍ في (لسانِ العربِ) أنَّ العربَ تستخدمُها في الجمع لعللٍ وأسبابٍ متعدّدة؛ لنتؤدِّيَ جملةً من
 في أساليبِ العربيّةِ. وقد نقلَ ابنُ منظورٍ عنِ ابنِ سيده بعضَ هذِه الأسبابِ، وذكرَ مرّةً أنَّها ثلاثٌ و عدّدَها،
 يكونَ الجمعُ أعجينًّا، أو منسوبًا، أو أهلَ أرضٍ . قالَ ابنُ منظورٍ: "وقد جُمَع الصتّغيرُ في الشَعرِ على صنْرَ اءَ؛ أنشَدَ أبو عمرٍٍ :
 و المَصْنْوُرَاءُ: اسمٌ للجمع. و الأصاغرةُ: جمعُ الأصغرِ . قالَ ابنُ سبده: و إنْما ذكرتُ
 ذلكَ من الأسباب التي تدخلُها الهاءُ في حدِّ الجمع"(17)".

و إذا ما كانَ ابنُ منظورٍ قد أشثارَ في النصِّ السابقِ صر احةً إلى بعضِ الأسبابِ التي


$$
\begin{aligned}
& \text { (ITY) المذكر والمؤنث ص O.O. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (177) اللسان (صغر) \& }
\end{aligned}
$$

 الأحاد المخلوقة من أجناسها، سواءٌ أكانتْ الهاءُ علامةُ للمفرد، أم علامةً للجمع.

كما نبيّنَ أنَّ للهاءِ دورًا و اضحًا في بعضِ الجموع، كجمعي السلامِّ، وما كانَ من الجمع

 أو عدمه في تصغير اسم الجمع واسم الجنس الجمعيٍ.

## ثبت المصادر

(الأزهري، أبو منصور محدد بن أحد: "تهنيب اللغة"، تحقيق محمد علي النجار، الاار الصصرية للتأليف
والتزجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة، (بلا ناريخ) .
r) امرؤ القسس: "ديوان امرئ القيس"، تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيي، الطبعة الرابعة، دار المعارف،
القارة، (بال تاريخ).

ץ) الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم: "الدذكر والمؤنث"، تحقيق طارق الجنابي، الطبعة الأولى، مطبعة

$$
\text { العاني، بغاد، (9V } 9 \text { (م) . }
$$

₹) برجشتراسر: "التطور النحوي للغة العربية"، أخرجه وصحده وعلق عليه رمضان عبد التّواب، مكثبة
الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، (9AY (م) .
0) (ابن بري، أبو محمد عبد الش: "التتيه والإيضاح عمّا وقع في الصحاح"، تحقيق وتقتيم مصطفى حجازي، الطبعة الأولى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (. $ل$ (1) ام).

1) الجواليقي، أبو منصور موهوب بن أحمد: "المعرب من الكالام الأعجمي على حروف المعجم"، تحقيق ف. عبد الرحيه، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق، (. 1 (199 م).
(V الجوهري، إسماعيل بن حماد: "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"، تحقيق أحد عبد الغغور، الطبعة (V الثالثة، دار العلم للمايين، بيروت، (19^६ م)
^) الحواني، محمد خير: "الواضح في النحو والصرف قـس الصرن"، دار المأمون للتزاث، دمشق، (بلا ناريخ).
2) (أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف: "ارتشاف الضرب من لسان العرب"، تحقيق وتعليق مصطفى أحمد

النماس، الككثبة الأز هرية للتزراث، القاهرة، (99V ام).
r...

- ( الفراهيدي، الخليل بن أحمد: "كتاب العين"، تحقيق مهي المخزومي، وإبر اهيم السامرائي، الطبعة الثثانية، دار ومكتبة الهلال، بغداد، (917)

1 (1) رضي الدين الاستر اباذي، محمد بن الحسن: (أ) "شرح شافية ابن الحاجب"، حققها محمد نور الحسن وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، (१२0 م). (ب) "شرح الكافية في النحو"، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، (9v9 ام).
Y (1) سييويه، عمرو بن عثمان بن قنبر : "الكتاب"، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (9Vr ام)
ז 「) السيوطي، عبد الرحمن بن الكمال: (أ) "الأشباه والنظائر"، حققه طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهري، القاهرة، (9V0 ام). (ب) "همع الهو امح"، تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، (•9^ام).
§ (1) الصبان، محد بن علي: "حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك"، دار إحياء الكتب
العربية عيسى البابي الحلبي، القاهرة، (بلا تاريخ) .
0) الغايييني، مصطفى: "جامع الدروس العربية"، الطبعة الثالثة عشرة، المكتبة العصرية، بيروت صيدا،

$$
\text { ( } 9 \times r \text { ) }
$$

7 ا) الغنوي، كعب بن سعد: "شعر كعب بن سعد الغنوي"، جمع وتحقيق ودراسة عبد الرحمن محمد الوصيفي، الطبعة الأولى، دار الوفاء، المنصورة، (199 1 م) .
(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد: "معاني القرآن"، الطبعة الثانية، عالم الكتب، بيروت، (بلا تاريخ).
(1^) لبيد بن ربيعة: "شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري"، حققه وقدم له إحسان عباس، الكويت، (1) (1) ام). 9 1) المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: "المقتضب"، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، (بالا تاريخ).
(r. المخزومي، الحارث بن خالد: "شعر الحارث بن خالد المخزومي"، تحقيق يحيى الجبوري، بغداد، (م) (avr)
(Y) (بن منظور، محمد بن مكرم: "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، (بلا تاريخ).

Y بץ الهزليّون: "ديوان الهزليين"، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، .
بץ) الهروي، علي بن محد: "الأزهية في علم الحروف"، تحقيق عبد المعين اللّوّحي، الطبعة الثانية،
مطبو عات مجمع اللغة العربية بدمشق، (9AY ام).
そ̌) ابن هشام، جمال الاين: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد اله، (الطبعة الثالثة، دار الفكر، بيروت، (9VY (م).


