## مجلة العلوم العربية

 د. ناصر بن محمد كريري
د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل

- من أسرار النظم في سورة القمر د. فائزة بنت سالهر صالح أحمد

المقامات العشر"لعبدالرحيم العباسي" د. حسن بن أحمد النعمي

- صورة المعوق في الشعر السعودي "دراسة في المضمون والشكل" د. عبدالله بن عبدالرحمن الحيدري


ملخص البحث:
 عن القواعد المطردة ، وإلحاق هذه المساثل بالأصول ، لنا شملت جوانب الارس النحوي ، فلايكاد يخلو منهـا باب أو فصل ، وهذا البحث يناقش نوعآمن أنواع هذه الظاهرة وهو قياس الشبه اللفظي ، لأن الشيء قد يعطى حكمر ما أشبهه في معناه، أو في لفظه ، أو فيهما ـ وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في قسمين ، خـصص أولهما لتحديد مفهوم الشبه اللفظي ، وبيان دوافهه ، وموقف النحويتن منه ـ وخصص الآخر لإظهار الجانب

## مُقدمَمَة :

الحمد الله الاي تواترت ألسنة الذاكرين بذكره وتمجيده، وتواطأت قلوب المحبين على حبه وتعظيمه وتوحيده، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَا بعد:


 يشاءون من النصوص بالمادة اللغوية الموروثة : اعتمادًا على ما يجدونـه من شـبهـ بين هـذه

 ضرورة لإثراء اللغة، وتنمية قدراتها في مواجهة الحاجات المتغيرة والمتجاديدة للمجتمع.
 حكم ما أشبهه في معناه، أو في لفظه، أو فيهما. وقد رأيت أن أدرس هذا النوع من قياس الشبه لأنَّ الدراسات السابقة التي وقفت عليها أغفلت جوانب مهمة في دراسة هذا
 الظاهرة في كتب النحو مع كثرة وجودها في كلام العرب، واكتفوا بما ذكره الأنباري في لمع الألدة، والسيوطي في الاقتراح، وابن هشام في المغني. ولعل من أبرز تلك الاراسات دراسة الاكتور عبد الفتاح البجة الموسومة بـ"ظاهرة
 أنواع الشبه، وكان حديثه عنها مجملاً يحتاج إلى شيء من التفصيل، واقتصر في التمثيل لها على مسائل يسيرة لا يمكن الاعتماد عليها في دراسة هذه الظاهر الـارة. وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون في قسمين، خُمِّص أولهما للاراسة النظرية. وخُصِص الآخر للجانب التطبيقي منه.

مباحث موجَزَة، هي:

# المبحث الأَوَّل: تَحَيِيدُمَفْهُوْمِ الشَبَهِ اللَّفْظِيّ. 

المبحث الثاني: دَوَافعُ الشَّبَهِ اللَّفْظِيْ".
المبحث الثالث: مَوقِفُ النَّحَوْيينَ مِنَ الشَبَّهِ اللَّفْظِيّ
أما القسم الثاني - وهو التطبيقي - فاخترت له من المسائل أوضحها، وصنفتها حسب ترتيب ابن مالك لها في ألفيته، وقد خرّجت شواهدها، وناقشتها في ضوء آراء العلماء مبينًا الراجح منها.
 أسأل الله أن يجعل أعمالنا صالحةً، ولوجهه خالصةً، ولها أولاً وآخرّا الحمدُ كُلُّه، والشكرُ كُكُ

#  


تحديد مفهوم الشبه اللفظي يستلزمر الوقوف على مفهومر كلمتي "الشبه" و"اللفظي" في

$$
\begin{aligned}
& \text { اللغة والاصطلاح: لأنَّ تعريفه متوقفٌ على تعريف هاتين الكلمتين. } \\
& \text { أولَّا: تَعْرِيفُ "الشَّبَهِ" لُغةَ واصُطلاحاً: }
\end{aligned}
$$

 أي: مَثَّلَهُ والجمع أشباه (1).
وعلى هذا فالشـبه والمِثُلُ بمعنى واحدٍ وقيـل: معناهما مختلفُ عـند الإطلاق، فَمثلُ
 مشـتركُمن الأوصاف، كثلاثة من أربعة، أو خمسـة من سبعة. وإطلاقُ كلِّ واحد منهما على

> الآخحر من قبيل المجاز بالنظر إلى ما بينهما من الأوصاف المشـركة (r).

وفي الاصطلاح هو حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه غير العلّة التي عُلِّق عليها

> الحكم في الأصل (r).

ثَانِياً: تَعْرِيفُ "اللَّفْظِي" لُغةُ واصْطلاحَاً:
اللفظي نسبة إلى اللفظ. واللفظ في اللغة مصار بمعنى: الرَّمي. يقال: لفظت الشيء
 وكان قياسـه أن يشمل كل مطروح، كما أن الخلق يشمل كل مخلوق، إلا أنَّ النحويين خصَّوه بما يطرحه اللسان من الصوت المشتمل على بعض الحروف (17، فهو في

$$
\begin{aligned}
& \text { ثَالِثاً: تَعرْيف ُ"الشَّبَهِ اللَّفْظِيِّ": }
\end{aligned}
$$

من خلال ما تقدم نسـطيع أن نقول في تححديد مفهوم الشبه اللفظي: هو حمل الشيء على الشيء بضربي من الشبه اللفظي غير العلّة التي عُلّقِّ عليها الحكم في الأصل.
(T) انظر: تنقيح الأزهرية صد. الشري

## المَبْحَثُ الثَانِيْ دَوَافِعُ الشَّبَهِ اللَّفْظِيْ":

أشار ابن جني في خصائصه إلى الغرض من حمل لفظ على آخر لمجرد الشبه اللفظي، حيث قال: "وسبب هذه الحمول والإضافات والإلحاقات كثرة هذه اللغة وسعتها، وغلبة حاجة أهلها إلى التصرف فيها، والتَّرَكُحِ في أثنائها لمِا يلابسونه ويكثرون استا استعماله من



ولعل من أهم أسباب حمل اللفظ على غيره هو طلب التخفيف، ولاسيما إذا كثر استعماله: لأنَّهم لما كثر استعمالهم إيَّاه أشد تغييرًا (r)، كحذفهم ألف "ما" الموصولة المجرورة بحرف حملاّ على الاستفهامية (r)، قال الأخفش: "وزعم أبو زيد أن كثيرًا من العرب يقولون: "سـلْ عمرَّشئت"، كأنَّهم حذفوا لكثرة استعمالهم إيًّاه "(2). ومن التخفيف حذفهم عجز المركب في النسب تشبيهاً بتاء التأنيث (0)، قال الرضي:

 كبعلبك .... وإنما حذف من جميع المركبات أحد الجزءين في النسب كراهة استثقال زيادة حرف النسب مع ثقله على ما هو ثقيل بسبب التركيب " (17.

ومن التخفيف -أيضًا- إمالة ألف "لكن"تشبيهًا لألفها بألف فَاعِل (V)، وذلك بناء على مذهب الفراء (v)؛ لأنَّ الغرض من الإمالة تقريب الأصوات بعضها من بعض لضرب من التناسب، أي: تناسب الأصوات وصيرورتها على نمط واحد: فإنك إذا قلت: عابد، كان لفظك بالفتحة والألف تصعدآ واستعلاء، وبالكسرة انحدارًا وتسفلاً، فيكون في الصوت بعض

(1) الخصائص (1/ (Y)




الشافية (017-017) (017)



اختلاف، فإذا أملت الألف قربت من الياء، وامتزج بالفتحة طرفٌ من الكسرة، فتقارب الكسرة الواقعة بعد الألفـ، وتصير الأصوات على نمط واحـ (1) قال ابن الجزري: " وأما فائدة الإمالة فهي سـهولة اللفظ، وذلك أنَّ اللسـان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة، والانحدار أخف على اللسـان من الارتفاع، فلهذا أمال من أمال، وأما من فتح

فإنَّه راعى كون الفتح أمتن أو الأصل ״ (r). ومن ذلك -أيضًا- ضم واو "لو" للتخلص من التقاء السـاكنين، قال أبو حيان: ״ وقرأ

 وقد يكون الغرض من الشبه اللفظي موافقة الأصل، كما في مسألة كسر واو الجمع
 ألضَّلَكَلَةِ (^) فيها خمسـة أوجه: ضم الواو، وهو الوجه، وفتحها طلبًا للخفة .... وبالكسر
 شبهت هذه الواو بواو الضمير "(9).
ومن موافقة الأصل -أيضًا- كسـر نُون التوكيد بعد ألف الاثنين تشـبيهًا لها بنون التثنية، قال أبو البقاء العُكبري: " وإنَّما كُسرت بعد الألف تشبيهًا بِنُونِ "تضربانِ" وهو الأصل في التحريك لالتقاء السـاكنين "(1.). وقد يكون الغرض منه إقامة الوزن، فيُحكم عليه حينئُ بالضرورة، كما في قول الراجز:







( ( ) سورة البقرة، من الآية (17).



كَّالَفَمِنْعَنَائِهِ وَشِقْوَتِهْ
(1) بِنْتَ ثَمَانِي عَشْرْةٍ مِنْ حِجَّتَّهِ

حيث أضاف نيف العشرة إليها تشبيهًا لها بالمضاف والمضاف إليه حقيقةٌ قال أبو حيان: " قال بعض أصحابنا: .... إن صحَّ البيت الذي أنشدوه فضرورة مشبهة بقولهمر: "كَفَّةَ كَفَّةَ"،
 "ثماني عشرة" لا معنى لها، وفي "كَفَّةَ كَفَّةَ"لها معنى، أي: كفة منه لكفة مني "(r)، وربما لجأ الشـاعر إلى الشبه اللفظي دون ضرورة تدعو إليه، وإنَّما غرضه من ذلك إتمام الوزن، كإثبات ألف "ما" الاستفهاية المجرورة في بيت حَسَّان:

وبيت كعب بن مالك:

أَنَّا قَتَلَنْا بِقَتْلانَا سَرَاتَكُمُ فإنَّه ليس هناك ضرورةٌ تدعو إلى إثبات الألف في البيتين: لأنَّ حذفها لا يكسر الشعر، إذ الوزن مع حذف الألف في كلِ منهما مستقيمُ، غاية الأمر يكون في بيت حَسَّان العَقْلُ، وفي


 ( ( ) ( $)$ (Y) من الوافر، ورواية الديوان: "ففيم تقول". ولا شاهـا


-1.0، شـرح أبيات المغني (0/ /TTr).


يجدر بنا في حديثنا عن الشبه اللفظي أن نبَّبِّنَ موقفَ النحوينَ منه ولاسيما مع كثرة


 $(r)^{*}{ }^{\prime}$
وقوله: " وقد يقول بعض العرب: ارمْ في الوقف، واغزُّ، واخُشُ، حدَّثنا بذلك عيسى بن
 الأواخر التي تُحَرَّك ممّا لم يُحذف منه شيءٌ لأنَّ من كلامهر أن يشبهوا الشيء بالشيء

وإنْ لم يكن مثلك في جميع ما هو فيه










 وتَتْبَّهَابن هشامه إلى هذا النوع من التشبيه فأشار إليه في الباب الثامن من كتابه "المُغْنِي"

(r) (1) الكتاب (1) (1)
( $)$

(0) الخصائص (0) (KIE-MT/).

بقوله: " قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو فيهما .... والثاني -وهو ما
 بعض هذه الصور.
وقياس الشبه بوجهِ عامٍّ قياسٌ صحيحٌ عند الأنباري يجوز التمثل به في أوجه الوجهين
 يوجب غلبة الظن فجاز التمسك به؛ ولأنَّ مشابهة الفرع للأصل تقتضي أن يكون حكمه مثل حكمه، ولو لمر يدل على جـواز التمسك به إلا أن الصحابة تمسـكوا به في المسـائل
 بل إن الاكتور مهدي المخزومي يرى أنَّ قياس الشبه أولى بالاتباع والتطبيق من قياس العلة، وذلك لأنَّه خالٍ من التأويلات والفلسفة والتطبيقات النظرية، يقول: " إنَّ القياس الذي يجب أن يتبع في دراسـة اللغة والنحو هو القياس القائم على أسـاس من المشـابهة، ومحاكاة المسموع، والمعروف من كلام العرب وأساليبهم، كما كان الخليل بن أحمد يفعل، وكما
 سمعاه من العرب في اتصالهم بالعرب الموثوق بفصاحتهمر" (V). - وهو يرى أن النحو ينبغي أن ييسر على الناشئة وأن تستبعد منه هذه العلل المعقدة على حدّ قوله- وأنَّ من الواجب أن يعنى المتخصصون فيه بدراسته في صورته القديمة أيام الخليل والفراء وذلك بطرح نظرية العلل القائمة على الوضع المنطقي الذي يصر النحاة على اتباعه، وذلك بربط ظاهرة لغوية بظاهرة لغوية أخرى لوجـود نوع من التشـابه بينهما، ولا بأس

عنده من تسمية مثل هذا الربط قياسًا.
وأرى أن هذا الرأي للاكتور المخزوومي نابعٌ من شدة ميله للمذهب الكوفي الذي يقوم أسـاسـا على احترامر كل ما جاء عن العرب والقياس عليه بلا اكْتْراث بالقلة والكثرة، والبعد عن اتباع التأويلات والتعليلات البعيدة (1).



(乏) انظر: المدارس النحوية ص109، المذاهب النحوية في ضوء الاراسات اللغوية الحديثة ص1ـ.

ويفهمر من كلامر النحويين أنَّ الشبه اللفظي على نوعين: تشبيه قريب، وتشبيه بعيد (1). فالقريب ما كان موافقًا للمألوف والمعروف من كلامر العرب، ومنه منع الاسمر الموازن للفعل من الصرف. قال ابن جني: " وعلى هذا ما مُّع الصرف من الأسماء للشبه اللفظي"، نحو: أحمر، وأصفر، وأصرم، وأححمد، وتألّب، وتْنضُب عَلَمين: لِمَا في ذلك من شبَبَه لفظ الفعل، فحـفوا التنوين من الاسـم لمشـابهته ما لا حِصَّة له في التنوين " (r) ومنه -أيضًا- ترك تنوين "حاشا" الاسمية تشبيهًا لها ب" حاشا" الحرفية، فقد ذهب


 النحويون هذا النوع من التشبيه؛ لأنَّه ضربٌ من ضروب التكلف والتعسف اهِ اهِ فلا يُعوَّل عليه ولا

يلتفت إليه. وحكموا عليه بالشذوذ والغلط وأنَّه لا يقع منهم إلا على جهة التوهمر (7). ومنه همز "معايش" ونحوه مما مدته أصلية في المفرد تشبيهًا لها بالزائدة. فهمزوها كما همزوا الياء في صحيفة فقالوا: صحائف(V). قـال الرضي: " وهي - أعني مصائب ومنائر ومعائش

- بالهمزشـاذة "(A).
 فلا يلتفت إليها، وإنَّما أخذت عن نافع بن أبي نُعيم، ولم يكن يدري ما العربية، وله أحرفُ











(9) سورة الأعراف، من الآية (1.).



## يقرؤها لحنًا نحوًا من هذا " (I).

وقال أبو حيان: " فأما قراءة الحسـن وَ عَلَّ مَن تَتَزَّلُ الشياطُونهُ (r) فإنَّه شَبَّهَ زيادتي التكسير في "الشياطين" بزيادتي الجمع المسلَّم. فنقلها من إعراب الحركات إلى إعراب الحروف، وهو من التشبيه البعيد الذي يقع نحوه منهمر على جهة التوهم، وهو شبيه بما حكى س1(r) عنهم من همز مصائب ومعائش ونحوه (|(\&). قال ابن جني: " قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمز "سِيَةَ القوس" "ام، وسـائر العرب لا يهمزها. وإنَّما يجوز مثل هذا الغلط عندهمر لما يستهويهمر من الشبه؛ لأنَّهم ليست لهم قياسـاتٌ يستعصمون بها وإنما يخلاون إلى طبائعهم، فمن أجل ذلك قرأ الحسـن البصري
 منه

ومنه ما خُصنَّ بالضرورة الشَعرية، كقول الشاعر:

 الفتى للْخَيْرِ مدَّةَ رُؤَيِتَ إِيَّاهُ لا يزالُ يزيد خيرًا على السِّنِّ (1.) وزيادتها بعد "ما" المصدرية مخصوصةٌ بالضرورة (III).

> (1) المنصف (I/v/).

المصون (ral/ (r)
(r)انظر: الكتاب (\% (ro



(V) المنصف (V)




(II) انظر: ضرائر الشعر : الشات

وقول الشـاعر:


وهو مخصوص بالضرورة (!).
هذا وبعض الشبه أقوى من بعض، فألف التكثير -مثلاً- أقوى شبهًُا بألف التأنيث من ألف الإلحاق، لذا كانت أولى بالمنع من الصرف من ألف الإلحاق، فإذا سُمِّيّ بما فيه ألف التكثير منع الصرف، نحو: "قبعثرى"، وذلك لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من جـهة أنّها غير
 وتختلف قوة أثر المشبه به في المشبه تبعًا لنوع المشبه به، وكذلك قوة الشبه، فالأثر الذي يكتسبه الاسمر من شبههه بالحرف -مثلأا أقوى من الأثر الذي يكتسبه من شـبهه بالفعل، فإن شبَهه بالحرف يخرِجه عن أصله من الإعراب إلى البناء، أما شبَهه بالفعل

 يوجب لأحدهما حكمًا هو في الأصل للآخر، فكلما كان الشبه أخص كان أقوى أقوى، وكلمـا كان أعمرَّكان أضعف، فالشبه الأعمر كشبه الفعل بالاسـمر من جهةَ أنَّه يـل على معنى، فهذا لا
 باجتمـاع الـسببين فيـه: لأن هـذا يخـتص نوعـا الاسـر من الفعل 10 . والمشبه لا يقوى قوة المشبه به، " ألا ترى أنَّ ألف الإلحاق قد أشبهـت ألف التأنيث، فَمُنعَ



 . ( $\varepsilon$ ع $0-\varepsilon \varepsilon \cdot / \wedge$ )




(7) المقاصد الشافية (0/r r/7).

ونَقَلَ الأخفش أنَّ بعض العرب يصرف "سراويل" في حال التنكير إذا جعله اسمًا مفردًا (1)، فخالف في عموم منع صرفه، فهو لا يمنعه من الصرف إلا إذا كان معرفة، ونرا ولك حملاً على موازنه في العربية كدنانير ومصابيح، وإن كان موازنه يُمنع من الصرف في في النكرة والمعرفة، وكأنَّ المخالف رأى أنَّ المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فلم يمنع صرفه إلا في المعرفة (I)
والشبه المعنوي عند النحويين أقوى من الشبه اللفظي، قال ابن جني: " باب في مقاييس العربية، وهي ضربان: أُحدهما معنوي والآخر لفظي، وهذان الضربان وإن عمًّا وفَشَوَا في هنه اللغة فإنَّ أقواهما وأوسعهما هو أحو القياس المعنوي، ألا ترى أن الأسباب المانعة من الصرف تسعة: واحد منها لفظي وهو شبه الفعل لفظًا، نحو: أحمد، ويَرْمُع ... والثمانية الباقية كلها معنويّة.كالتعريض، والوصف، والعال، والتأنيث، وغير ذلك. فهذا دليل "(ا). ولأجل ذلك ضَعَفَّابن الحاجب لغة من يضيف صدر المركّب المزجي إلى عجزه، قال:
 وجعل الأول كالجزء، ويكون غير منصرف، وعلته واضحة وهي أنَّهما لفظان مُزجا وصِّرِّا واحداً دالآ على معنى فألحق بالمفردات من كلامهر .... فهو أشبه بالمفردات من حيث

 أحدهما عقيب الآخر، وهو ضعيف من وجهين: أحدهما: أنَّ ما ذكروه تشبيه لفظي، وما ذكر في تلك اللغة تشبيه معنوي، واعتبار المعنى أقوى ...." (k). ويرى ابن جني أن الشبه اللفظي إذا تأملته لم تجده عاريًّا من اشتمال المعنى عليه، ف"إن"
-مثلاًا- في قول الشاعر:
ورجّا الفتى للْخَيْرِ ما إنْ رأيتَّه
إنَّما دخلت على "ما" - وإن كانت "ما" هنا مصدرية ظرفية- لشبهها لفظًا بـ"ما" النافية

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سبق تخريجه. }
\end{aligned}
$$

التي تؤكّد بـ"إنْ"، " وشبه اللفظ بينهما يُصيٍر "ما" المصدرية إلى أنَّها كأنَّها "ما" التي معناها النفي، أفلا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إلى أنَّها كأنَّها بمعنى الأنخرى لم يجز لك إلحاق"إنْ" بها " (1).

#  <br>  

ذهب جماعةٌ منهم ابن مالك (")وابن هشام (t) وابن عقيل (r) إلى أنَّ "حاشا" في قوله


وترك تنوينه تشبيهَا لهبـ" "حاشا" الحرفية.

في الوقف. ثم إنَّهم أجرورا الوصل مجرى الوقف كما فعلوا ذلك في مواضع كثيرة (1).



على الحرف (II).

والذي أميل إليه أنَّه اسم مرادفٌ للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل، بدليل قراءة ابن مسعود: للههُ بالتنوين (12)، وتُرك تنوينه في قراءة الجماعة تشبيهها له بـ"حاشا" الحرفية.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سـورة يوسف، من الآية (FI). }
\end{aligned}
$$

(IVv/\&) انظر: الدر المصون (V) (V)
(I•) انظر: انظر: (IT/T).
(II) انظر: ص•IV) انظر:

أمَّا مَا ذَهَبَ إليه الزمخششري من أنَّه تُرِكَ تنوينهُ مراعاةً لأصله الذي هو الحرفـ، فيقتضي أنَّهَ
نُقِل من الحرفية إلى الاسمية، وليس ذلك إلا في جانب الأعلام (1).

وأما ما ذهب إليه ابن الحاجب من أنَّه مبني وهو اسمـ فعل، فلعل الذي حمله على ذلك هو أنَّه رآه مبنيًا، وهنا باعث غا غير قوي، إذ من الما الممكن أن يكون مبنيًا لمشـابهته لـ"حاشا"
الحرفية (r).

وأمامن يرى أنَّه فِعْل لتصرفهم فيه بالحذف، ولإدخالهم إياه على الحرف، فهذان الدليلان

$$
\begin{aligned}
& \text { ينافيان الحرفية، ولا يثبتان الفعلية (r). } \\
& \text { r. بـنـاءُ"عَنْ" الاسـميَّة: }
\end{aligned}
$$

مذهب البصريين أنَّ"عَنَّ"ت تستعمل اسمًا (8)، كقول قطريِ بن الفجاءة:


ابن الحاجب (7) وغيره (V).

وقيل: هي مبنيةٌ لوجهين (9):
أحدهما: أنَّها تضمنت معنى الحرف لما لما فيها من معنى المجاوزة.
والثاني: افتقارها إلى ما تفتقر إليه "عن" من الفعل قبلها والاسمر بعدها.


بإعرابها مع التزام سكونها (III)











(II) انظر: حاششية الصبان (IT/TM).

> وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين إلى أنَّها باقية على حرفيتها (1).

> 「.بِناءُ "عَلَى" الاسـميَّة:

ذهـب جماعـة مـن النحـويين إلى أنَّ "على" إذا اسـتعملت اسـمَا بـدخول "مِنْ" عليهـا فإنَّهـا


وقيل: هي معربة: لأنَّ الأصل في الأسـماء الإعراب

معرب(0).

وذهـب الفـراء ومـن وافقـهه مـن الكـوفيين إلـى أنَّهـا باقيـة على حرفيتهـا ولـم تنتقـل إلـى

> الاسمية (1).

والذي أراه أنَّها اسـم إذا دخل عليها حرف الجر: لأن حروف الجر مختـصة بالأسـماء، وهي


$$
\begin{aligned}
& \text { بناء "عن" و"مذ" و"منذ" إذا وقعت أسماء، فتحمل "على" عليها طردًا للباب (v). } \\
& \text { ع. إجراء "شـياطين" مجري جمع المذكر السـالم: }
\end{aligned}
$$


 بالحروف (1.).
وَرَّ هذه هالقراءة جمع كثير من النحويين. قال الفراء: " كأنَّه من غلط الشيخ -يريد:

 .Ivv










الحسن- ظن أنَّهبمنزلة المسلمين والمسلمون "(1). وقال النحاس: " هو غلط عنـ جميع النحويين "(r) وقال المهدوي: "هو غير جائز في العربية " (r).
وقال أبو حيان: "هومن التشبيه البعيد الاني يقع نحوه منهم على جهة التوهم "(2). وقد أثبت هذه القراءة جماعة من أهل العلم ودفعوا عنها الغلط، وأجابوا عنها، فقد حكى النضر بن شميل عن يونس بن حبيب أنَّه سمع أعرابيًا يقول: " دخَلْتُ بساتِاتين من ورائها بَسَاتَون " (0.
 على أن يكون مشتقًا من شـَاطَ يشيط، أي: احترق، ثمر جمع جمع مذكر سالماً مع
 قرءوا بتشـديد الياء (7).
ووجههها آخرون بأنَّ آخره لما كان يشبه "يبرين" و"فلسطين" أُجرِي إعرابه تارة على
النون وتارة بالحرف، كما قالوا: هذه يبرينُ وفلسـطين، ويَرْوُونَ وفلسْطُوْنَ (v). والذي أراه أنَّه لا يمكن أنْ يقال: إنَّ هذه القراءة غلط من الحن الحسـن والأعمش: لأنَّهما من نقلة القرآن، وهم من العلم ونقل القرآن بمكان، مع أنا نعلم أنَّهما له, يقرآ به إلاّ وقد سمعا فيه، وإنما تكون من التشبيه البعيد الاي لا يمكن أن يقاس عليه ولا يلتفت إليه.

ه. إضافة صدر المركب المزجي إلى عجزه:
حكى سيبويه أنَّمن العرب من يضيف صدر المركب المزجي إلى عجزه إن كان مختومًا بغير "ويه" فيقول: جاء معدي كرب (N). ووجه الإضافة أنَّهم شبهوهوه بالمضاف والمضاف إليه تشبيهًا لفظيًا، من جهة أنَّهما اسـمان ذُكِرَ أحدهما عَقَيب الآخر (9).

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) إعراب القرآن (r) (raq/r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) انظر: البحر المحيط (IT/V) }
\end{aligned}
$$

قال ابن الحاجب: وهو ضعيفٌّ من وجهين:

أحدهما: أنَّ ما ذكروه تشبيهٌ لفظي، وما ذكر في اللغة الفصيحة وهو إعراب آخر الاسمين بإعراب المفرد تشبيهُ معنوي؛ لأنَّ مدلوله كمدلول الموه المفرد، واعتبار التشبيه المعنوي أقوى من اعتبار التشبيه اللفظي. والآخر: هو أنَّهـم بقـّوا يـاء "معـدي" ســاكنًا في النـصب، فقالوا: رأيت معـديْ كـرب، فلـو كان جاريًا مجرى المضاف حقيقةً لوجب انتصابه كما وجب انتصاب المضاف في نحو قوله
 اعتبارالإضافة (r).

1. رفع المبتدأ ونصب الخبرب"كان" وأخواتها:

إذا دخلت الأفعال الناقصة على المبتدأ والخبر فإنَّها تعمل فيهما؛ تشبيهًا لها بالأفعال
الحقيقية، فترفع المبتدأ تشبيهًا له بالفاعل، وتنصب الخبر تشبيهًا له بالمفعول (r) قال ابن السراج: " فهذا تشبيه لفظي، وكثيرًا ما يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهه في اللفظ وإن لمر يكن مثله في المعنى .... فقد بان شـبه "كان" وأخواتها بالفعل إذ كنت تقول: كان يكون، وأصبح يصبح .... " ${ }^{\text {(k) }}$ V V زيادة"إن" بعد "ما" المصدرية الظرفية:
قد تزاد "إنْ" بعد "ما" المصدرية الظرفية لشبههها في اللفظ بـ"ما" النافية (0) كقول
المَعْلُوط بن بَدَل القُرِيعِي:

فزاد "إن"ْ بعد "ما" المصدرية وليست بنافية؛ تشبيهاً لها بِّما" النافية، والمعنى: ورجّ الفتى

(I) سورة الأحقاف، من الآية (HI).



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



$$
\begin{aligned}
& \text { (7) سبق تخريجه. } \\
& \text { (V) (V) انظر: الخزانة) (VET/A). }
\end{aligned}
$$

> بالضرورة (11.
 قال السـيرافي: " وقد تدخل "إن"ْ المكسورة على "ما" إذا استعملت اسمًا في معنى الحين،
وذلك أنَّك تقول: انتظرني ما جلس القاضي، تريد: زمان جلوسـ، كأنَّه قال: انتظرني جلوس القاضي، أي: حين جلوسه، ويجوز أن تدخل على هذا "إنٌ فتقول: انتظرني ما إن جلس القاضي، قال الشاعر المَعْلُوط بن بَبَل القُرُيعِي .... "(0). وذكر الدماميني أنَّ "إنْ في هذا البيت يحتمل أن تكون شـر الـوطية، و"ما" زائدة داخلة على الجملة الفعلية (1).
وضُعِف كلامه بأنَّ الزائد يجب أن يكون المتأخر؛ لأنَّه مستغنى عنه دون المتفدمر؛ لأنَّه جاء في مركزه من الصدارة؛ ولأنَّ الزائد مؤكِّد، ورتبة المؤكِّد مؤخّر عن رتبة المؤكَّد، فإن
 والذي أراه حمل زيادتها بعد "ما" المصدرية التوقيتية على الضرورة؛ لأنَّه لم يسمع ذلك إلا

في هذا البيت.
^. زيادة"إنْ" بعد "ما" الموصولة:
 (9)


(9) سبق تخريجه.
 "إنْ" هنا نافية وليست زائدة، والمعنى: مكناهمر في الذي ما مكناكم فيه من القوة وسعة

 9. دخول لامر الابتداء بعد "إنَّ" التي بمعنى "نَعَمْ":


 و"لَسَحِحَ'ن" خبره. فقد اعترض عليه بأنَّ لام الابتداء لا تدخـل على خـبر المبتدأ إلاّ إذا كان
 المؤكدة (17).

 صه^
(r) سـورة الأحقاف، من الآية (r) (r).


(0) سـورة الروم، من الآية (a) (a)

(VE) سـورة مريم، من الآية (V)
(^) سـورة طه، من الآية (ז7).

 . (rา-ro


 ص990.

وقيل: إنَّ هذه اللام زائدة وليست للابتداء (1). وضعِف هذا القول بأنَّ زيادة اللامر في الخبر
خاصَّةٌ بالشعر (r)
وقيل: إنَّها داخلة على مبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: لهما ساحران (T). وضعِف بأن الجمع بين لام التوكيد وحذف المبتدأ كالجمع بين المتنافيين (£) وأقرب هذه الأجوبة عندي إلى الصواب هو الأوَّل (0)؛ لأن الشبه اللفظي إلذا الـنا تأملته لم تجده عاريًا من اشـتمال المعنى عليه كما ذكر ابن جني، وهذا -في نظري- قد يكون مسـوغًا


في تخريج هذه القراءة أنَّها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائمًا (1) -1. دخول لام الابتداء على"ما" النافية:

قد تدخل لام الابتداء على"ما" النافية حملاً لها في اللفظ على"ما" الموصولة (v)، كقول
النابغة الذبياني:
لَمَا أَغْفَتُ شُكُرْكَ فَانْتَصِحْني فَكَيْفَومِنْ عَطَائِكَ جُلُّمَالي

وقد صرَّح أبو علي الفارسي بشـوذ ذلك (.1). والأجود أن تجعل اللامر في البيت زائدةً (IN).
|l. بناء النكرة مع"لا" الزائدة:
قد تُبنى النكرة مع"لا" الزائدة تشبيهًا لها بِ"لا" النافية للجنس (Ir|")، كقول الفرزدق:
(1) انظر المصدرين السابقين.












 .

## 

فبنى "ذنوب" على الفتح مع أن "لا" -هنا- زائدة وليست نافية، وذلك شـاذّّ عند أهل
العربية (r).

ووجه كونها زائدةٌ " أن المعنى المستفاد منها مستفادٌ من "لو"؛ لأن "لو" شرطها ممتنعٌ، والفرض أنَّه منفيُّ بُّلمَّ وامتناع النفي إثبات، فَدلَّ على إنبات الذنوب لغطفان، لا نفيها عنها.

"لو" "|r|.
r. 1r. استعمال"قطَط"بعد"ما" المصرية:

تختص"قَطُّ" بالنفي، نحو: ما رأيته قَطُّ (2).وقد جاءت غاء غير مسبوقة بنفي في قول حارثة


 وذهب ابن مالك إلى جواز استعمالها بدون نفي، واستدل على ذلك بما ورد في هذا
 الزمان الماضي بعد نفي، نحو: ما فعلت ذلك قط، وقد جاءت في هذا الحديث دون نفي، وله نظائر "(9).
والذي أراه جواز استعمالها غير مسبوقة بنفي بقلة؛ لأنَّ له شـواهد من السـنة النبوية،


صע








(9) شواهد التوضيح صـ)





قَطُّ بِنْنِهِ (10)
r|r. حذفُفاعل صيغة التعجب "أفْعْلْ":
ذهب بعضهم إلى أنَّ فاعل صيغة التعجب "أْفُعِلَّ" مضمرٌ فيه وإن كان بمعنى الفعل
الماضي حملاً له في اللفظ على صورة الأمر في نحو: أمرْرْ بْزيدٍ (7).



أبقلت الأرض. أي: صارت ذات بقلٍ.

1- أنَّ استعمال الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد، والمعهود عكسه، نحو: اتَّقَى امرؤٌ رُّهَ.

(1) رواه البخاري في صحيحه(1/ • •r)ح|•|•|).


$$
\text { الكبير ( } ا \text { ( } 1 \text { ( }) \text { ( }) .
$$


 ( ) رواه بهذا اللفظ الدارمي في سننة (

$$
(\wedge \wedge \vee)_{乙}(r r
$$


بلفظ:

$$
\begin{aligned}
& \text { (كأطيب رائحة مسك وجدها أحدكم بأنفه). }
\end{aligned}
$$



لابن القواس ص 90^9-9هq، الجنى الاني ص عاء.

r- أنَّ زيادة الباء في الفاعل قليلة، والمطِرد زيادتها في المفعول. وذهب جماعة منهم الفراء (!)، وابن كيسان (r)، والزجاج (r)، والزمخشري (ع) إلى ألى أنَّ "أفْعِلْ" أمرِّ حقيقةُ، والهمزة للنقل، والمجـرور في محل نصب على المفعولية، والفاعل ضميرٌ مستتر في "أفْعِلْ"، واختلفـوا في مرجع الضمير، فقيل: الضمير للمصدر الدال عليه الفعل،
 أحسـن يا مخاطب به، أي: احكـم بـحسـنه. وضُهِف هذا المذهب بأوجه، منها (0): ا- أنَّهَ لو كان أمرًا لمر يكن الناطق به متعجبًا، كما لا يكون الآمر بالحلف ونحوه حالفًا، ولا

خلاف في كونه متعجبًا.
r- أنَّهَّ لو كان أمرًا لزم إبراز ضميره.
 ६- أنَّه لو كان مسـنداً إلى ضمير المصدر لقيل: أسـهـلي في قولهمر: أسـهل به، لأنَّ المصدر السـهولة.
0- أنَّهَ لو كان مسـندّا إلى ضمير المخاطب لمريَِه ضمير المخاطب في نحو: أحْسِنْ بك.



أمَّا قولهم: " إن استعمال الأمر بمعنى الماضي مما لمر يعهد " فمردودّ بقوله تعالى : هِ قُلْ
 الأمر، ومعناه الماضي، والمعنى: مدَّ له الرحمن (A).




(0) انظر: شرح التسهيل (r/r- ( $)$



 أي: تبوأ مقعده من النار (r).
ومنه -أيضًا - قوله





لأمْرِلازم وهو التفريق بين لفظ الأمر الذي للتعجب ولفظ الأمر الذي لا يراد به التعجب (V)
عا. بناء "أي"پ" في الاختصاص:

ذكر ابن هشام في المغني (N)أنَّ" أيًا" في الاختصاص حقَّهـا النصب، لكنها بُنيت على
الضم تشبيهًا لها في اللفظ بـ"أي" في النداء وإن انتفى موجب البناء.
قال سيبويه: قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، جرى على صورة النداء ولا نداء (9) وقيل: وجه بنائها على الضم استصحاب حالها في النداء بأن نقلت بحالها عن النداء
واستعملت في غيره (1.|".

وذهب الأخفش إلى أنَّ "أيأيا- هنا- منادى، قال: ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسـ، ألا ترى إلى قول عمر "ْهُ: "كل الناس أفقه منك يا عمر" ("). قال: وهذا أولى من أن تخرج "أي" عن

بابها

ورُدَّ بأنَّ بقية الباب لا يمكن فيه تقدير الحرف، نحو: نحن العرب، وبك الله (1).
 والخبر محذوف (r) ولا شك أنَّمثل هذا لا معوَّل عليه لما فيه من التكلف.
ومذهب الجمهور أَنَّه مبني على الضمر في محل نصب بفعل الاختصاص محذوفًا (r).
10. توكيدِ الفعلِ المضارع بالنونِ بعد "У" النافية:

قد يُؤكّد الفعل المضارع بالنون بعد "لا" النافية حملاً لها في اللفظ على "ل" الناهية (ك)


 وقول النمر بن تَوْلب:

وقول الآخر:


ومذهب الجمهور عدم جواز ذلك (9). وأجازه ابن جني (.). ووافقه جماعة من النحويين





> (0) انظر: سورة الأنفال، من الآية (مr).




وهي:
ولا عن فقير يأتخرن لفقره




منهم الثمانيني (!)، وابن مالك (!)، وابنه بار الاين (r)، وابن عقيل (!) وحجة هؤلاء الشـواهد
السـابقة (0)
وقد تأوَّل المانعون الآية فقالوا: "لا" ناهية، والجملة محكية بقولٍ محذوض هو صفة "فتنة".
 التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة، فأخرج النهي عن إسناده للفتنة. فهو نهي محوَّل كما قالوا: لا أرَينَّك ههناصنا. وقيل: " لاَّ تُصِيبَنِّ " هو على معنى الاعاء. وقيل: هو جواب قسـرٍ محخذوف، والجملة


$$
\begin{aligned}
& \text { أما الشـواهد الشعرية فحمولها على الضرورة (v). } \\
& \text { والذي أراه جواز توكيده بالنون؛ لأمور: }
\end{aligned}
$$

أحدهما: وروده في القرآن الكريم وفيما ذكرنا من الشـواهد، ومنه -أيضًا

وقول الأققيشر:

الثاني: سـلامة رأي المجيزين من التقدير في الآية مع موافقته لظاهرهاها والقرآن يجب أن يُحمل على ظاهره إلا أن تقوم حجة تصرفه عن ذلك.


(1) انظر: شرح اللمع ص. 19 . 1 .






 (rir/7)
 في شرح أبيات الجمل ص 109، الحماسة البصرية (V/T)/

لِبُؤْسِهِهِ "، فأن يؤكـ المنفي غير المفصول أحققّ وأولى (1). 17. توكيد "أفْعِل" في التعجب بالنون:

قـد تلحـق نـون التوكيـد "أفْعِلِ في التعجـب وإن كـان بمعنى الماضي حمـلاً لـه على فعـل الأمر (r)، كقول الشـاعر:

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ومُستَخْلِف مِنْ بُعْدِ غَضُيا صُرَمْةَةٍ }
\end{aligned}
$$



هذا عند من يرى أن "أفُعِل" صورته أمرُّومعناه الماضي (1.). أما من يرى أنَّهَ أمر في اللفظ والمعنى (II) فلا إشكال في جواز ذلك عنده
والراجح عندي القول الأوَّل؛ لسـلامته مما يرد على الثاني من الإشكالات اتلات (II)، ومنها: 1- أنَّهَ لو كان أمرًا حقيقة لكان فيّ فيه ضمير المأمور، فكان يلزمر تثنيته وجمعه وتأنيثه على

حسب أحوال المخاطبين.

r- أنَّه لو كان الناطق به آمراً بالتعجب لم يكن متعجبًا، كما لا يكون الآمر بالحلف والنداء والتشبيه حالفًا ولا مناديًا ولا مشبّهًّا، ولا خلاف في كون الناطق بـ"أفْعِل"

المذكور متعجبًا.










 معط لابن القواس ص^هدهو (II)




ع- أَنَّه يليه ضمير المخاطب، نحو: أحْسِنْ بِك، ولا يجوز ذلك في الأمر لما فيه من إعمال فعلِ واحـ في ضميري فاعل ومفعول لمسمى واحد.

. كسرنون التوكيد بعد ألف الاثنين:

 زائدة (r)، فأشبهت نون الاثنين في نحو: تضربان، وكذا النون في الاسـر المثنى نحو: الزيدانِ.
1^. منع "أشياء"من الصرف:


ومذهب الكسائي (0) أنَّها منعت من الصرف تشبيهاّ لها بما آخره آنره ألف تأنيث ممدودة. نحو: صحراء وحمراء؛ لأنَّ وزنها عنده "أفعال".


> جمع صحراء وحمراء: صحارى وصحراوات وحمراوات (7).
 هنا من أبناوات سعد، وأعيذذ بأسماوات الله، وواحدها أسماء وأبناء تجري، فلو منعت أشياء الجَرُي لجمعهم إياها أشياوات لم أجر أسماء ولا أبناء: لأنهما جُمِعتا أسماوات

 ( $19 \mathrm{~A} / \mathrm{E}$ )
(细) سورة المائدة، من الآية (1.1).

وأبناوات "(1).

وقيل: ترك صرفه لكثرة الاستعمال (r).
قال العكبري: " وهذا بعيدٌ جداً؛ لأن كثرة الاستعمال لا توجب منع الصرف عند الجميع "(r).
وقيل: منع من الصرف في الآية السـابقة كراهة توالي مقطعين متماثلين: إذ لو صرف
 وردُّ ببعض الآيات القرآنية التي تكرر فيها المقطع "إنْ" ولم يكن ذلك سـبًّا للمنع من

 وإنما قال: إنَّ وزنه "أفعال": لأنه جمع "شيء"، و"شيء" على وزن "فَهْل"، و"فَعْل" إذا كان معتل العين فإنه يجمع على "أفعال"، نحو: بيت وأبيات وسـيف وأسياف (^).
ورُّ بَأنه لو كان الأمر على ما زعمر لوجب أن تكون منصرفة كأسـماء وأبناء وأعباء (9).
 بألف التأنيث الممدودة.

ووزنها عند جمهور البصريين "لَفْعَاء"(1r)، وأصلها: شَيئاء -بهمزتين- على وزن "فَهْلاء"،
(I) معاني القرآن (Y)/ (Y).



(ه) انظر: أقوال العلماء في صرف "أشياء"صهـ، م، مجلة جامعة الملك سعود. هر با، الآداب (1).
(7) سورة يس.من الآية (10).

سورة الملك، من الآية (9) س) (V)





 صזاA.

فاستَثقلوا اجتماع همزتين بينهما حاجزُ غير حصين، فقلبوا بتقديم الهمزة التي هي اللام على الفاء وهي الشين، فقالوا: أشـياء "(1) وقالوا: ״ إذا كانوا قد قلبوا من غير أن يكون فيه
 التخفيف، فكيف فيما يؤدي إليه؟! فلهذا قلنا: وزنها "آلفْعَاء" "(r). وهي عندهم اسمر جمع وليست بجمع تكسير: بدليل أنهم جمعوها على: أشـَاوَى وأشُياوات، كما قالوا في جمع صحراء: صحارى وصحراوات (؟). واعترض عليه بأنَّ القلب خلاف الأصل، وأنـه لم يرد إلا ضرورة وأو أو في قليل مـن الكـلام (:). أما الزعمر بأنَّها اسـم جمع لا جمع تكسـير فأمر ينقضه وجود مفرد هو"شـيء "، فإن لـم تكن "أشياء" جمع تكسير لـ"شيء" فما جمع التكسير لها؟! (0)
 همزتين بينهما ألف، وكان الأصل: "أشيئاء". ويخالف الفراءُ أبا الحسن في مفرد "أشياء"، فمذهب الفراء أنَّ مفرده "شَبِئي" على وزن "فَيْعَل"، فخففف كما خفف "هيِّن" و"لَِّّن" في قولهمر: هَيْن وَلَيْن، إلا أن شيئًا ألزمر التخفيف، ولما كان أصله "فَيْعِل" جمعوه على "أفعلاء". كَهَيْنِ وأهُوناء ولِّن والْلِنَاء. ومذهب الأخفش أنَّ واحده "شيء" بالتخفيف، وجُمع "فَعْل"


زعم لجاء ذلك في شيء من كلامهم (9).
(1)انظر: الإنصاف صـA|A. شرح الشافية للرضي (1/ T9).



(0) انظر: أقوال العلماء في صرف "أشياء" ص Vr. مجلة جامعة الملك سعود، مر اله، الآداب (I).


 معط ص


الثاني: أنَّ" أَفْعِلاء" لا يكون جمعًا لـ"فَهُل" ولا لـَفَيْعِل". فأما قولهم: "هَيّْن وأهوناء" فشاذٌّ لايقاس عليه، ولا حجة للأخفش فيما ذكر من أنَّ "أفُعْلاء" أْخت "فُعَلاء"، فكما جمعوا
 فَعلْا لا يكسر على "أفْعلاء"، وإنَّما يكسِر على فُعُول وفِعَال، نحو: فُلُوس وكِعَابَ وأْمَا جمع "سَمْح" على "سُمَحاء" فشاذٌّ لا يقاس عليه مثله، فكيف نظيره؟! (1).

يجوز تصغيره على لفظه، وإنما ينبغي أن يُردَّ إلى واحده ويجمع بالألف والتاء (r). الرابع: أنهلو لو كان في الأصل "أفعلاء" فإنه ينبغي ألا يجمع على "فَفَالى"، لأنَّه ليس في كلام العرب "أفعلاء" جمع على "فَعَالى" فلما جاز جمعه على "فَهَالى" دلَّ على عدم صحة ما ذهبا إليه (r).
هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة (k)، ولا يخلو جميعها من التكلف، قال أبو حاتمر: "أشياء" أفعال. مثل: "أنباء"، وكان يجب أن تنصرف إلا أنَّها سمعت عن العرب غير مصروفة فاحتال لها النحويون باحتيالات لا تصح "(0). ولعل أقربها إلى الصواب ما ذهب إليه إليه الكسائي؛
 على القلب أو الحذف: لأنَّهم قد اعتبروا في باب ما لا ينصرف الشبه اللفظي في أكثر من مسألة (11)
19. منع الاسـم الموازن للفعل من الصرف:

يُمنع الاسم الموازن للفعل من الصرف مراعاة للشبه اللفظي بينه وبين الفعل في




$$
\begin{aligned}
& \text { (0) إعراب القرآن للنحاس (T/ ( }
\end{aligned}
$$



الوزن (!)، والوزن المانع من الصرف هو المختص بالفعل أو الذي الفعل به أولى؛ لكونه غالبًا فيه؛
أو لكونه مبدوعًا بزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسـم (\$). أما الوزن المختص فلا يتصور منعه إلا مع العلمية، وأمَّا الوزن الأولى بالفعل فيمنى فيمع تارة مع العلمية وتارة مع الوصفية (r). ويشترط لمنع الوصف الموازن للفعل من الصرف أصالة الوصفية، وعدم قبول مؤنثه تاء التأنيث ، نحو: أحمر، وأصفر، وأسـود (£) أما العلم الموازن للفعل فيشـترط لمنعه من الصرف الما أن يكون وزنه لازمًا باقيًا في اللفظ على الح الته الأصلية غير مخالف لطريقة الفعل ، نحو: أحمد، ويزيد ${ }^{(0)}$

## -r. منع "سراويل"من الصرف:

 حمـلاً علـى موازنـهـــن العربـي، كـ"دنـانير"و"مـصابيح". وذلـك أن بنـاء "مفاعـل "و"مفاعيـل" لا
 فقدت منه الجمعية إذا تَمَّشَّهه بهما ومن النحويين مَن ذهب إلى أنَّه منقولُ عن جن جمع "سِرِوَالة" بمعنى قطعة خرقةٍ، مسـمى به المفرد الجنسي (A)، وينشد:

وذكر الأخفش أنه سمع من العرب "سِرْوَالة"||.ا. وقال أبو حاتم: من العرب مَن يقول:
(1) انظر: الخصائص (N/ (M).
(r) انظر: تمهيد القواعد (r) (






. (1£9




> "سِرْوْال"(1).

1- كيف تكون "سِرْوَالة" بمعنى قطعة خرقةٌ مع الحكمر بأنها واحدة السراويل(r) . r- لا حـجـة في البيت: لأنه مصنوع، وقيل: قائله مجهول (r). r- البيت هـجو، ولا مبالغة في الهجو بأنَّ عليه من اللؤمر قطعة، إنَّما المرادُ أنَّه تامر التردي باللؤمر، كما أن السـراويل تمامر اللبس، إنما "سِرِوْالة" لغة في "سراويل"|(ז). £- لو كان جمعاً مسـمَّى به المفرد لاستلزم ذلك نقل الجمع إلى السـم الجنسى، وهو

منتف: لأن الثابت إنما هو نقل الجمع إلى العلم كما في "مدائن" "(0). ا+. منع صرف المركَّب المزجي:
يُمنع المركَّب المزجي من الصرف مع العلمية؛ لشبههه بما خُتِمَ بتاء التأنيث، نحو:
"حمزة".
ووجه الشبه بينهما أنّ الاسـم الثاني في المركَّب يحذف في الترخيم كما تُحذف التاء، وأنَّ يُصغَّر صدره كما يُصغَّر ما هي فيه، ويفتح آخر الاسمر الأول كما يفتح ما قبلها وانِّا وأنَّ الثاني
 الأربعة بالخمسة (1).
وشبَّهه الشـاطبي بالأعجمي أيضًا؛ لأن التركيب صيَّرَ المركَّب قليلاً في كلامهم، غيرَ جـارِ على أَبْيتَهم المعتادة، فأشبه الأعجمي ك" "إبراهيم" "و"إسـماعيل" (V).



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر مصادر الحاشية السابقة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r)) انظر مصرادر الحاشية السابقة. }
\end{aligned}
$$






(A) (N) سورة غافر، آية (1).
 القرآن (ז/ ז7ז).

حَمَ "()،ومُنع من الصرف تشبيهًا له بنحو: "هابيل" و"قابيل" في الوزن (†)، وعدمر لحاق الألف
 اسـمر للقرآن (ه) فإنْ جُعِلَ اسـمًا للسـورة فإنه يُمنع من الصرف للعلمية والتأنيث (1) وقيل: إنَّ حركتَه حركةُ بناءٍ لالتقاء الساكنين كِ"أيْنَ" و"كَيْفَ"، واختير الفتح لكونه

أخف الحركات (V).
「...منع صرف العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة:
ألف الإلحاق المقصورة تَمنعُ من الصرف مع العلمية؛ لشبههها بألف التأنيث من وجهين(A):
أحدهما: أنهاز زائدة ليست مبدلةً من شيء، كنظيرتها من ألف التأنيث.
الثاني: أنَّها تقع في مثالٍ صالحِ لألف التأنيث، نحـو: "عَلَقْىَ"، فهو على مثال "سَكْرَى".
و"عِزْهَه" على وزن "ذِكْرْى".

و६.1.منع صرف العلَم المختوم بألف التكثير:
ما فيه ألف التكثير إذا سُمِيّي به منع الصرف، نحو: "قَبَعثَرى"؛ لشبه ألف التكثير بألف التأنيث المقصورة من حيث إنها زائدة في الآخِر غير منقلبة، ولا تدخل عليها تاء التأنيث، كما

أنَّ ألف التأنيث كذلك (9)
هr. الجزمر بـ"مَنْ" الموصولة:

(1) انظر مصادر الحاشية السابقة.

. ( $\mathrm{r} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$







 (1.) سورة يوسف، من الآية (• (9).




> وقيل: إنه نوى الوقف عليه وأجرى الوصل مجرى الوقف (5).

المعتل مجرى الصحيح، فيقول: "لم يأتي زيدّا 10 . 1
وقيل: إنه أشبع كسرة القاف فنشأت الياء (17).


> قليلة :لأن رؤساء النحويين قد نقلوا هذه اللغة (V).
> 7.7. إضافة نيف العشرة إليها:

حُكِيَ عن الكوفيين جواز إضافة نيف العشرة إليها (N) تشبيهًا لهما بالمضاف والمضاف
إليه حقيقة (9)، واستلولوا على ذلك بقول الشاعر:

كَلِّفَمْنْ عَنَائِهِ وَشِقْوْتِهُ
بِنْتَ ثَقَآِي عَشَرْةٍ مِنْ حِجْتَهِّهُ
 إلى شيء آخخر، فإن أضيفت فظاهر كلامه جواز ذلك في النثر راني

$$
\begin{aligned}
& \text { (2)انظر الظر المدرين السابقين. }
\end{aligned}
$$

 (7) انظر المصادر السابقة.



(9)انظر: شرح الرضي (roq/T).
|(1.)أمن الرجز. سبق تخريجشما .



ومذهب البصريين عدمر جواز ذلك (1)؛ لأن الاسـمين هنا قد جُعلا بمنزلة اسـمر واحد، فإذا
أضفت النيف إلى العشرة فكأنك أضفت الاسـم الواحد بعضَه إلى بعض، وهذا لا يجوز (r) وقد أجاب البصريون ومَن وافقهمر عن البيت بأنه لا يُعرف قائله (r)، وإنْ عُرف قائله فإنه يقال: إنَّما صرفه لضرورة الشعر، وردَّه إلى الجر لأنه جعل "ثماني عشـرة" بمنزلة اسـمر واحد. وأضاف إليه "بنت"، وهم إذا صرفوا الاسـمر للضرورة ردُّوه إلى أصله (1). والذي أراه عدم جواز إضافة النيف إلى العشرة؛ لأنه مركَّب، والتركيب يُنافي الإضافة، لأن التركيب أنْ يُجعل الاسـمان اسـمًا واحدًا، فيدلان على مسمَّى واحد، بخخلاف الإضافة، فإنَّ
 العشرة: لاستحالة المعنى (0)، ولأنَّه لا معنى لهذه الإضافة: لأن الإضافة المحضة إلما الما أنْ تكون على معنى اللام أو معنى "من". ولا يُتصوَّر معنى ذلك في النيف؛ لأنه ليس للعشـرة ولا منهاء بل

هوزيادةٌ عليها (7)
. حذف الألف والنون من "خُراسـان"في النسب: .YV


> فحـفوهما لذلك (1).
 و"أصبْهـاني".

إنْ كانت همزة الاسـم الممدود أصلية فالمشـهور أن تسلم من القلب عند النسبة إليه. فيُقال في "قُرَّاء": "قُرَّائي"، لكن حكي "قُرَّاوي"ا(1ا. قال ابن جني: " شـبَّهوا همزتَه بهمزة











# "كساء"من حيث كانت أصلاً غير زائدة، كما أن همزة "كساء" غيرزائدة"(1). 9「. قلب همزة الإلحاق واوَا في النسب: 

يجوز في الاسـم المختوم بهمزة الإلحاق عند النسبة إليه تصحيحُ الهمزة وقلبها واوَّا،


الصورة والزيادة (r).
r. . ق. قلب الهمزة المنقلبة عن حرف أصلي واوًا في النسب:

إن كان الاسـمُ الممدود مختومًا بهمزة بدلٍ من أصل فيجوز عند النسبة إليه تصحيحُ
الهمزة
وقلبُها واوًا، والتصحيح هو الغالب (ع) نحو: كسـائي وكسـاوي، وجاز قلبُ همزته واوًا حملاً على همزة "علباء": لشبههها بها في الصورة ومقابلة الأصل (ما وه اY. حذف عجز المركب الإسنادي في النسب:
إذا نُسِبَ إلى المركب الإسنادي فإنه يحذف عـجزه تشبيهُا له بتاء التأنيث (7)، فيقال في
 على الفتح كما يُبنى على الفتح ما قبل تاء التأنيث، نـحو: حمزَّة، لذا وجبَ أن يَجْرِي مجرى ما
فيه تاء التأنيث في النسب إلى الصدر بعد حذف التاء (V).

وشبهه أبو حيان بالمركب المزجي، قال: " وكان يقتضي القياس أنَّ الجملة لا ينسب إليها كما أنها لا تثنى ولا تجمع ولا تعرب ولا تضاف ولا تصغر، وإنما جاز النسب إلى الصدر


 المقاصد الشافية (r) (r)




 المناهج الكافية صr ror
(V) انظر: التبصرة والتذكرة صr•اه.

منها تشبيهًا لها بالمركب تركيب المزج "(N).
وشبهه الشـاطبي بالمضاف؛ لأنه عاملٌ فيما بعده، كما أن المضاف عاملُ فيما بعده (r). K.T. حذف عجز المركب المزجي في النسب:

إذا أريدَ النسب إلى المركب المزجي فإنه يحذف عجزه ويُنسب إلى صدره، فيقال في
 قال الشاطبي: " ووجه التشبيه أن كل واحد منهما -أعني من العجز والتاء- ليست الكلمة مبنية عليه، ألا ترى أنه لا يتوالى في اسـم واحـد أر أربع متحركات، وتتوالى مع التاء
 ثمانية بتاء التأنيث كاشهيبابة، وكذلك بالعجز، نحو: أيادي سبا، فلما كانا على هذا النحو

حذف العجز كما حذفت التاء "(\&).
وشبّبهه سيبويه بالمضاف والمضاف إليه، حيث كان من شيئين ضُمَّ أحدهما إلى الآخر،
وليس بزيادة في الأول، كما أنَّ المضاف إليه ليس بزيادة في الأول المضاف (0.
rr. ضم هاء السكت:
حق هاء السكت أن تكون سـاكنة: لأنها موضوعة للوقف، والوقف مقتضاه السـكون (1).
وقد ورد ضمها في قول عروة بن حزامر العنري:
(v) يامَرْحَبَاهُ بِحِمَارِ عَفْراءُ

وقول مجنون ليلى:


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التذييل والتكميل (ه / اه أه) }
\end{aligned}
$$








فقيل: هو من إجراء الوصل مجرى الوقف مع تشبيه هاء السكت بهاء الضمير (").
 الكوفيين (). ومذهب البصريين عدم جواز ذلك إلا في الضرورة (2). وهو عند الزمخشـري(0) والإسفراييني (T) لَحْنّ. وورود تحريكها بالضم -أيضًا- تشبيهًا لها بهاء الضمير في: ياهناهُ وأخواته عند من يرى

أنَّها هاء السكت (V)، كقول امرئ القيس:

 لكنها أجري الوصل بها وبأشباهها مجرى الوقف في الثبوت، فـحركت لسـكونها في الأصل وسـكون ما قبلها، فمن حركها بالضم شبههها بهاء الضمير، ومن حركها بالكسر فعلى

أصل التقاء الساكنين" (9)
rr. إبدال هاء السـكت تاء:
قال أبو وَجْزَةَ السَّعَدِي:

## العَاطِفُونْةَ حِيْنَ مَامِنْ عَاطِف

ذكر أبو علي الفارسي (i)" وابن جني












و"ثَمَّت"، ولا يخفى ما في هذا القول من التعسف.

وذكر ابن مالك أنَّه أراد: همر العاطفون حين لات حين ما من عاطف، فـحذف "حين" مع
.(1)"y"
وضُعْفَ بَأنَّه تخريجُ لا يُتَعَقَّكُ لأنَّه يكون المعنى: هم العاطفون وقتَ ليس الحينُ حينَ
 إجحافًا بـحذف شـيئين (r).
وذهب أبو عبيد (2) وابن الطراوة (0) إلى أنَّ التاء زائدة على لفظ "الحين".
قال الرضي: " وفيه ضعف: لعدم شـهرة "تحين" في اللغات واشتهار "لات حين". وأيضًا
فإنهم يقولون: لات أوان، ولات هنا، ولا يقال: تأوان، ولا: تهنا " (1).

والذي أراه أنَّ تخريج هذا البيت على زيادة التاء أسهل وأقل كلفة من غيره: لأنه قد سمع

$$
\begin{aligned}
& \text { زيادتها مع لفظ "الحين" و"الآن"(v) وإن كانت زيادتها هنا غير مطردة } \\
& \text { ₹ ₹ ז. إثبات ألف "ما" الاستفهامية المجرورة: }
\end{aligned}
$$

قد تحمل "ما" الاستفهامية المجرورة على الخبرية فتثبت أُلفها، وهذا لمجرد الشبه


 "ليت".





(1.) المورة النبأ، الآية (1)
 (IT) سورة يس، الآيتان (Tr)و(TV)و).


وقول كعب بن مالك:

## 

وفي إثبات ألفها إذا كانت مجرورة خلاف، فذهب جماعة منهم ابن هشـامر (2) والسيوطي (0) والأشموني (1) إلى عدم جواز إثباتها. ونَقَلَ السـمين الحلبي هذا المذهب عن البـصريين (V). وذهب بعضهم إلى أنَّ إثباتها خاصُ ُبالشعر (A) . وقد عُلِّل وجوب الحذف بأمورٍ، منها:
1- أنَّهمر حذفوا ألفها للفرق بينها وبين "ما" الخبرية، ولم يعكسـوا فيحذفوا في الخبرية ويثبتوا في الاستفهامية: لأن ألف الاستفهامية متطرفة لفظًا وتقديرًا، بخلاف ألف





> (r) (r) سبق تخريجه الأعراف، في صن الآية (17).




 المفصل ( 1 ( 9 ).






(10)انظر: شرح لباب الإعراب ص9 الـرا.

وحجـة هؤلاء السـماع ومنه الشـواهد السـابقة.

قـال البغدادي: " وإذا ثبت أنَّ هذا لغة لبعض العرب لمر يكن إثبات الألف نادرًا ولا
ضرورة "
وفرَّقَ الشـاطبي بين المجرورة بالحرف والمجرورة بالاسمر، فذكر أنَّ حذف ألفها واجب إذا جُرّت بالحرف، أما المجرورة بالاسم فليس حذف الـألفَ بلازمر منها، بل يجوز أن تقول: مجيء ما جئت؟(r). وهو ظاهر كلام سـيبويه (1).
قال الشـاطبي: " وإنما كان الحذف هنا غير لازم، ولازمًا في المجرور بحــرف: لأن الحـرف لا يستقل بنفسـه دون أن يتصل بغيره، فصار مع "ما" كالشيء الواحد، فصار اعتماد "ما" على مـا اتصلت به من ذلك الحرف ثابتًا، فلزمر فيهـا الحـذف للفـرق المـكـور، وأمـا الاسـم إذا كـان هـو
 ذلك الاتصال، لكن شـبهوه بالحـرف فـحـفوا معـه كمـا حـذفوا مـع الحـرف، والمـشبه لا يقـوى قـوة المــبّه بـه، فلـم يكن هـذا الحـذف لازمًا مـع الاســم كمـا لـزم مـع الحـرف: لـئلا يتسـاوى المشبه والمشبه به " (0).
والذي أراه عدم جواز إثباتها: لأن السماع لا يعضده، فالحذف هو المعروف في الكلام، أما

 فيهما؛ لأن "ما" فيهما مصدرية وليست استفهامية (V)، ولئن سلمنا أنها استفهامية فإن ذلك يؤدي إلى حمل القراءة المتواترة على القليل، وذلك لا يجـوز (^)؛ لأن المشهور حذف ألفها طلبًّا للتخفيف، فهولفظٌ كثير التداول على اللسـان.









ولا حجة لهم -أيضًا- في البيتين؛ لأن رواية الايوان: "ففيمر تقول يشتمني"(1)؛ و"ففيم يكثر"(r)، ولا شـاهد فيهما بناء على هاتين الروايتين. هr. حذف ألف "ما" الموصولة المجرورة بحرف:
حكى أبو زيد أنَّ كثيرًا من العرب يقولون: سـَلْ عَمَّ شـئْتَ (r)، بحذف ألف "ما" الموصولة
 ألفها إلا مع "شـئت" خاصةً (0) قال أبو حيان: " وهذا شـاذٌّ عندي " (1). وقال البغدادي: " والمشـهور أنَّ ألفها يثبت مطلقًا.
سـواء اسـتعملت مع شــتت أم غيرها "(v).

والاي أراه جواز حذف ألفها إن كانت موصولة بـشئت" وإن كان الإثبات هو الأكثر؛

أحدهما: أنَّ الحذف لغة كثير من العرب كما ذكر أبوزيد (A).
الثاني: أنَّ الذي دعاهم إلى الحذف كثرة الاستعمال، فحذفوا الألف منه طلبًّ للتخفيف، وهو مسـوغ كافٍ لجـواز ذلك؛ لأنهمر لما كثر استعمالهم إيَّاه أشَـَّ تغييرًا كما ذكر ابن

الثالث: ورود شـواهد تدل على جواز ذلك، كحديث عمرو بن عبسـة صِهُه: " .... قال: فَسـَلْ
 سلني عَمَّ شئت .... " (11)، وحديث عدي بن حاتمر هَإْ4: " ....فقال: امر الامر بم شـئت واذكر












# 77. كسر واو الجمع لالتقاء الساكنين: 




تشبيهًّا لها بواو "لو" (0).
.ضV . ضم واو "لو"للتخلص من التقاء الساكنين:

 فقيل: كأنُّهُ فرّوْا من ثقل الكسرة على الواو فشبهوها بواو الجمع في "اخشوا الرجل" ونحوه، حيث كانت ساكنة مفتوحاّا ما قبلها |'.1.).
^^. إمالة ألف "لكن":
ذهب الفراء إلى جواز إمالة ألف "لكن" تشبيهًا لألفها بألف فاعل (II).
والصحيح عدم جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور (1)؛ لأنه لم تسمع فيها الإمالة (r)، ولأن


الهمع (rvo/r).
(r) سورة البقرة، من الآية (17).
(£) انظر القراءة في: إعراب القرآن للنحاس (1/ 19ヶ)، تفسير الثهلبي (/ 109)، المحرر الوجيز (// •r)، تفسير






(^) سورة التوبة، من الآية (کغ).
(9) سبق تخريج





الإمالة نوعٌ من أنواع التصرف في الكلمة، فإن الألف تصير كالمقلوبة إلى الياء، والقلب تَصَرَفُ، والتصرف غير داخـل في الحـروف (ا'، ومـا أميـل منهـا فإن ذلك فيهـا على طريقـة الشـذوذ، فـلا يتعدى مَوْرِد السماع (r)
9r. إمالة الفتحة قبل هاء السكت:

قرأ أبو مزاحم الخاقاني في قراءة الكسائي (0. قـال أبو الحسن بن الباذش: " ووجه إمالة ما قبل هاء السكت الشَّه اللفظي الذي بينها وبين هاء التأنيث "(1).

 فاحش، وخطأ بَيْن "(.).
والـصحيح المنـع؛ لأنَّسـبب إمالـة الفتحــة قبـل هـاء التأنيـث هــو شــبهها بــألف التأنيـث المقـصورة لاشـتراكهما في معنى التأنيـث (N)، وهـاء الـسـكت لا تأنيـث فيهـا: ولأن فائـدة هــاء السـكت بيان الفتحة التي قبلها (9) ففي إمالتها مخالفة للحكمـة التي مـن أجلهـا اجتلبت هـاء

## .

إذا وقعت الواو والياء بعد ألف جمع يُشاكل "مفاعل" فالوجه تصحيحهما إن كانتا مَدَّين غير زائدتين في المفرد، نحـو: معايش ومصاوب ومعاون (1.!. وعلى ذلك قراءة


 . (rar
( ( ) سورة الحاقة، من الآية (r).


> (7) الإقناع (1/ •
(أحكام الفتح والإمالة (V)






فهمزوها كما همزوا الياء في صحيفة فقالوا: صحائف (0) وليس بالقياس (7)

 نحوًا من هذا "(V). وقال المبرد: " فأما قراءة من قرأ وَهِعَأَشِشَهِ فهمز فإِنَّه غلط، وإنما هذه القراءة منسوبة

وقال الزجاج: "وجميع النحويين البصريين يزعمون أنَّهَ همزها خطأ " (9).
وقال أبو جعفر النحاس:" "والهمز لحنُ لا يجوز "|1.1.).
ولا شك أن هذا الإبدال شاذٌّ. لكن الحكم على القراءة بأنها غلط ألط من القراء غير مسلمه. لأنْها قراءة متواترة منقولة عن جماعة من القراء الثقات المشهوود لهم بالفصاحاحة والضبط
 تخطئتهم لها، فقـال: "ولسنا متعبدين بأقوال نحـاة البصرة " (ri)، وقـال: " وكثيرمـن هـؤلاء
 (r) (r) سورة الأعراف، من الآية (1.).
 (rra/r)




(V) التصريف للمازني بشرح ابن جني (r-v/r).
(1) المقتضب (Irr/1).

(1-) إعراب القرآن (1)/ (110).



النحاة يسـيئون الظن" بالقراء ولا يـجوزلهم ذلك "(1). واسـتـل على صحة القـراءة بنقـل الفـراء عن العرب أنَّهمر ربَّما يهمزون هذا وشبهد (r)

اء. إدغام المتقاربين:
إذا تقارب الحرفان في المخرج أو في صفة تقومر مقامه أو فيهما جميعًا فإنه قد يدغم

 تقارب السين في المخرج، فقلبوها سينًا، وأدغموها في السين فقالوا: "يكاسَّنا برقه" 0 "ا


> تاء وأدغموها في التاء (V).

ولما كانت الباء تقارب الفاء في المخرج لأنهما من الشفة قلبوها فاء وأدغموها في الفاء



 صעیT.


(7) سـورة الحاقة، الآية (N).



## الخَاتَتمَ:ُ

في نهاية البحث يحسن بنا أن نسـجل أهمر النتائج التي خلصنا إليها، وهي: 1- الشبه في النحو على ثلاثة أنواع: شبه في اللفظ، وشبه في المعنى، وشبه في اللفظ والمعنى.
r- باب الشبه اللفظي واسـع في العربية، فهو موجود في كلامر العرب بكثرة. r-r الشبه اللفظي: هو حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه اللفظي غير العلّة التي عُلّقِ عليها الحكم في الأصل.
ع- الشبه اللفظي على قسـمين: تشبيه قريب، وتشبيه بعيد. فالقريب ما كان موافقًا للمألوف والمعروف من كلامر العرب. وهو مقيس عنـ النحويين. أمَّا البعيد


عليه ولا يلتفت إليه.
ه- التشبيه البعيد لا يقع من العرب إلا على جهة التوهمر: ولذلك حكم النحويون عليه بالشـذوذ والغلط وأنَّه لا يقع منهم إلا على جهـة الضرورة.
1- الدافع الأسـاسي لحمل لفظٍ على آخر لمجرد الشبه اللفظي هو طلب التخفيف،

الشبه إذا قوي أوجب الحكم، وإذا ضعف لم يوجب، فليس كل شبه بين شـيئين يوجب لأحدهما حكمًا هو في الأصل للآخر، فكلما كان الشبه أخص كان أقوى. وكلما كان أعم كان أضعف.
^- بعض الشـبه أقوى من بعض، فألف التكثير -مثلاًا أقوى شبههًا بألف التأنيث من
ألف الإلحاق، لذا كانت أولى بالمنع من الصرف من ألف الإلحاق.

9- الشبه المعنوي أقوى من الشبه اللفظي عند النحويين، فاعتبار المعنى عندهم
أقوى من اعتبار اللفظ.
-ا- هناك آثار كبيرة مترتبة على الشبه اللفظي، وهي منحصرة في الغالب في: الزيادة، والنقص، والإبدال، والإعمال، والبناء، والإمالة.
11- هـذا النوع من القياس أقرب أنواع القياس النحوي إلى القياس الاستعمالي وإن لم يكن منه تمامًا، والذي يقومر على موازنة كلمات بكلمات، أو صيغ بصيغ، أو

استعمال باستعمال رغبةً في التوسع اللغوي، وحرصًا على اطراد الظواهر اللغوية.
تلك الثمار مجملة. واللهَ أسألُ خاتمة مقرونة بغنيمة، وعافية مفضية إلى كرامة، ومعونة تكفي مؤونة، وهداية تنفي ضلالة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- كتاب ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد اللطيف بن أبي بكر الشرجي
 - إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي، تأليف: الإمام عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة الدمشقي، تحقيق وتقديم وضبط: إبراهيم عطوه عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. - الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق سعيد المندوب، دار الفكر بلبنان، طا،

- أثر القراءات القرآنية في تطور الارس النحوي، لعفيف دمشقية، معهد الإنماء العربي
ببيروت، طا. ، V^19م.
- أحكام الفتح والإمالة، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الااني، مصورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم (7VI•/ف) عن نسخة الجامعة الإسلامية تحت رقم
( $0 / 00$ )
- الاختيار في القراءات العشر. تأليف: الإمامر أبي محمد عبدالله بن علي الحنبلي البغدادي المعروف بسبط الخياط، دراسة وتحقيق: د.عبد العزيز بن ناصر السبر VIV\&أه.


- ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: د. رجب عثمان محمد.

- كتاب الأزهية في علم الحروف، تأليف: علي بن محمد الهروي، تحقيق: عبد المعين
 - أسرار العربية، لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري، تحقيق: محمد حسين
 - إصلاح المنطق، لابن السكيت، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون، دار المعارف بمصر.
- الأصول في النحو. لابن السـراج، تحقيق: د. عبدالحسين الفتلي، مؤسـسـة الرسـالة ببيروت، ط. ط.
- إعراب القراءات السبع وعللها، لابن خالويه، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين،

- إعراب القراءات الشـواذ، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز، عالم

- إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالمر الكتب ببيروت، ط٪،

- الأغاني، لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني، دار الكتب المصرية، طا، 7 ع 7 اهـ / 19 امر. - الإغفال، لأبي علي الفارسي، تحقيق وتعليق: د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم، من منشـورات المجمع الثقافي بالإمارات العربية المتحدة.
- الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، لأبي الحسين بن الطراوة السبئي المالقي، تقديم وتحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي، الناشر دار التراث بمكة المكرمة، طا،
- الاقتراح في أصول النحو وجدله، للسيوطي، تحقيق: د. محمود فجال، مطبعة الثغر، طا،

9. عاهـ/99 191م.

- الإقليد شـرح المفصل، تأليف: تاج الدين أحمد بن محمود الجندي، تـحقيق ودراسـة: د. محمود أحمد علي أبوكته الدراويش، من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية
- كتاب الإقناع في القراءات السبع، تأليف: أبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري، ابن الباذش، حققه: د. عبدالمجيد قطامش، طا، ب. عاهـ دار الفكربدمشق، من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أمر القرى.
- أُمالي ابن الشـجري، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي. الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، طا.
- الانتصار لسيبويه على المبرد، لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاّد التميمي، تحقيق: د. زهير عبدالمحسـن سـلطان، مؤسســة الرسـالة ببيروت، طا، 17 اءهـ / 79 19م.
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات الأنباري، تعليق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط؛، • r^اهـ/ 719 امر.
 - أوضح المسالك إلى ألفية ابنمالك، لابن هشام الأنصاري، علق عليه: محمد محيي الدين عبد

- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات الأربع عشرة. لشمس الدين محمد بن خليل القباقبي، دراسة وتحقيق: د. أحمد خالد شكري، دار ار عمار للنشر والتوزيع بعَمَان، طاه.
.
- إيضاح شواهد الإيضاح، لأبي علي الحسن بن عبدالله القيسي، تحقيق: د. محمد بن حمود
الدعجاني، دار الغرب الإسـلامي ببيروت، طا، ^ \& عاهـ /9 A 19م.
- الإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجب، تحقيق: د.موسى بناي العليلي، مطبعة العاني

- بحر العلوم في تفسير القرآن، لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق: د.

> محمود مطرجي، دار الفكر ببيروت.

- البغاديات = المسـائل المشكلة لأبي علي الفارسي.
- كتاب البيان في شرح اللمع لابن جني، إملاء الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي، دراسة

- البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، تحقيق: د. طه عبدالحميد طه، الهيئة المصرية العامة للكتاب . . عاهـ/ • ^19ام.
- التبصرة والتذكرة، للصيمري، تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى علي الاين، طا.

- التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: علي البجاوي، دار الجيل ببيروت، طז. . $19 \wedge$ ^/ / ها
- التبيان في شرح الايوان. المنسوب لأبي البقاء العكبري، ضبطه وصححه: مصطفى السقا وآخران، دار المعرفة ببيروت.
- التبيين عن مذاهب النحويتن البصريين والكوفيين، لأبي البقاء العكبري، تحقيق:

$$
\begin{aligned}
& \text { د. عبدالرحمن العثيمين، دار الغرب الإسـلامي ببيروت، طا، } 7 \text { • عاهـ /7 19 10م. } \\
& \text { - التخمير = شرح المفصل في صنعة الإعراب. }
\end{aligned}
$$

- كتاب التذكرة في القراءات، تأليف: الشـيخ أبي الحسـن طاهر بن عبدالمنعمر بن غلبون، تحقيق: د. عبدالفتاح بحيري إبراهيم، الناشـر الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة، طז. .م1991/ه1
- التذييل والتكميل، لأبي حيان الأندلسي، مصورة عن نسـخة دار الكتب المصرية تحت رقم
- التذييل والتكميل في كتاب التسـهيل، ألفه: أبوحيان الأندلسي، جا-r-r، تحقيق: د. حسـن

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، حققه: محمد كامل بركات، دار الكتاب

- التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد زين العابدين بن عبدالله الأزهري، دراســة وتحقيق:
 - تعظيم قدر الصلاة، لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، طا، 7 • عاهـ.
- تعليق الفرائد على تسـهيل الفوائد، للامامْيني، تحقيق: د. محمد بن عبدالرحمن المفدى، طا، .
- تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود

- تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن.
- تفسير السمرقندي = بحر العلومر في تفسير القرآن - تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن. - تفسير القرطبي = الجامع لأحكامر القرآن.
- كتاب التكملة، لأبي علي الفارسي، تحقيق ودراسـة: د. كاظمر بحر المرجان، عالم الكتب بيروت، ط「، 1918اهـ/ 1999م. 9 19
- تمهيد الأوائل وتلخيص الدائل، لمحمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر.
- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لمحب الاين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف

 - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي ببيروت، طا، ا••rم.
- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي، شـرح وتحقيـق: د. عبدالرحمن

- كتاب التيسير في القراءات السبع، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الاني، عني بتصحيحه: أوتو برتزل، لجمعية المستشرقين الألمانية، عني بنشره مكتبة الجعفري بطهران، مطبعة

الاولة باستانبول •19 اهـ.

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: د. عبد الله



- الجنى الداني في حروف المعاني، صنعة الحسـن بن قاســر المرادي، تحقيق: د. فخر الاين
 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لابن تيمية، تحقيق: علي سيد صبح المدني، مطبعة المدني بالقاهرة.
- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، لعلاء الدين علي بن محمد الإربلي، تحقيق: د. حامد

- حاشـية الصبان على شـرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشـواهد للعيني، دار
إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي.
- الحاشية الهندية للدماميني على متن المغني لابن هشام، جا، مصورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقم ( 917 /ف ) عن نسخـة مكتبات القدس.
- الحجه في القراءات السبع، المنسـوب لابن خالويه، تحقيق: د. عبد العال سـالم مكرم،


- الحلبيات = المسائل الحلبيات.
- كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل، لابن السـيد البطليوسي، تحقيق: د. مصطفى إمام، مطبعة الدار المصرية، طا، 919 V9م.
- الحماسـة، لأبي تمامر حبيب بن أوس الطائي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان، من مطبوعات جامعة الإمامر محمد بن سعود الإسـلامية، ا• عاهـ /9 191م.
- الحماسـة البصرية، تأليف: صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسـن البصري، تحقيق: مختار

- الحيوان، للجاحظ، تحقيق وشرح: عبدالسـلام هارون، دار الكتاب العربي ببيروت، طr،

- خزانة الأدب ولب لباب لسـان العرب، تأليف: عبدالقادر بن عمر البغدادي، تحقيق: عبدالسـلامر هارون، الناشـرمكتبة الخانجي بالقاهرة، طז، 17\&اهـ /7 9 19م. - الخصائص، لابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتاب العربي ببيروت، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
- الدر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية، تأليف: أحمد بن الأمين الشـنقيطي، تحقيق: د. عبدالعال سـالم مكرم، مؤسـسـة الرسـالة، طاع الـ . $199 \varepsilon$ /هに
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تأليف: أبي العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية ببيروت، . 199 /
- ديوان الأقيشر الأسـدي، جمعه وحققه: د. خليل الدويهي، دار الكتاب العربي ببيروت، طا، . $1991 / 11$
- ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.دار المعارف بمصر، I9 O امـ. - ديوان حسـان بن ثابت الأنصاري، حققه وعلق عليه: د. وليد عرفات، دار صادر ببيروت،
- ديوان الخوارج، جمعه وحققه: د.نايف معروف، دار المسيرة ببيروت،طا. r. \&اهـ/ 19 امـ.
- ديوان الفرزدق، دار صادر ببيروت.
- ديوان كعب بن مالك الأنصاري، تحقيق وشرح: مجيد طراد، دار صادر ببيروت،طا1، 19 9 V. - ديوان مجنون ليلى، جمع وتحقيق: عبدالسـتار أحمد فراج، دارمصر للطباعة. - ديوان النابغه الذبياني، شرح وتعليق: د. حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي ببيروت، طا، . 1991/اء1
- رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي، تحقيق: د. أحمد محمد الخراط، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشـق.
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للعلامة الألوسي البغدادي، ضبطه
 - الزاهر في معاني كلمات الناس، تأليف: أبي بكر محمد بن القاسـم الأنباري، تحقيق: د. حاتمر

- كتاب السبعة في القراءات، لابن مجاهص، تحقيق؛ د. شـوقي ضيف، طّ بـ دار المعارف بمصر. - سـر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: د. حسـن هنداوي، دار القلم
بدمشق، طا، ه • عاهـ/ه^1910م.
- سنن الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن، تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي ببيروت، طا، V \& \&اهـ.
- سـن أبي داود، سليمان بن الأشعث السـجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الاين عبدالحميد، دار الفكر.
- الشافية في علم التصريف، تأليف: جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي المعروف بابن الحاجب، دراسـة وتحقيق: حسـن أحمد العثمان، قامت بطباعته وإخراجه دار البشـائر الإسلامية ببيروت، طا، 10 اكاهـ / 1900م.
- شرح أُبيات مغني اللبيب، صنفه: عبدالقادر البغدادي، حققه: عبدالعزيزرباح، وأحمد يوسف

- شـرح أبيات المفصل والمتوسط، شـرح: السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني،

دراسـة وتحقيق: د. عبدالحميد جاسـم محمد الفياض الكبيسي، دار البشائر الإسـلامية

- شرح الأشـموني لألفية ابن مالك المسـى "منهج السـالك إلى ألفية ابن مالك"، تحقيق: د. عبدالحميد السـيد محمد عبدالحميد، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث والثقافة. - شرح ألفية ابن مالك، لابن الناظمر، حققه: د. عبدالحميد السيد محمد عبدالحميد، دار الجيل ببيروت، 18191هـ/ 19 19 مـ.
- شرح أٔلفية ابن معط، تأليف: عبدالعزيز بن جمعة بن قواس الموصلي، تحقيق: د. علي
 - شـرح إيضاح أبي علي الفارسي، لأبي البقاء العكبري، دراسـة وتحقيق: عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، رسـالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمامر محمد بن

> سـعود الإسـلامية.

- شـرح التسـهيل لابن مالك، تحقيق: د. عبدالرحمن السيد، ود. محمد بدوي المختون، مطبعة هجر، طا، •1عاهـ/ • 199م.
- شرح التصريف، تأليف: عمر بن ثابت الثمانيني، تحقيق: د. إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد بالرياض، طا، 19اهـ/ 1999م. 99 ـور
- شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور، تحقيق: د. صاحب أبوجناح، من مطبوعات وزارة
الأوقاف العراقية، • • عاهـ / • 19امر.
- شـرح جمل الزجاجي، لابن الضائع الإشبيلي، القسم الأول تحقيق ودراسـة: يحيى علوان حسـن البلاواوي، والقسـم الثاني تحقيق ودراسـة: نادي حسـين عبد الجـواد، رسـالتا دكتوراه مقدمتان إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. - شرح الحدود النحوية، تأليف: جمال الاين عبدالله بن أحمد الفاكهي، تحقيق؛ د. صالح ابن حسـين العايد، من منشـورات جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، أڭاهـ / • 9 امر. - شـرح الرضي لكافية ابن الحاجب: القسـم الأول: دراسـة وتحقيق: د. حسـن بن محمد الحفظي، والقسم الثاني: دراسـة وتحقيق: د. يحيى بشـير مصري، إدارة الثقافة والنشـر
 - شرح شـافية ابن الحاجب، لرضي الاين محمد بن الحسـن الإسـتراباذي، حققه: محمد نور

الحسن ورفيقاه، دار الكتب العلمية ببيروت، ه 9 ااهـ / / ا9 امـ.

- كتاب شـرح شـافية ابن الحاجب، لأبي الفضائل ركن الاين الحسـن الإسـتراباذي، تحقيق: د. عبدالمقصود محمد عبدالمقصود. الناشرمكتبة الثقافة الاينية، طا. - شرح شذور الذهب في معرفة كلامر العرب، لابن هشامر الأنصاري، تعليق: عبدالغني الدقر، الدار

- شرح شـواهد الإيضاح لأبي علي الفارسي، تأليف: عبدالله بن بري، تحقيق: د. عيد مصطفى
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
- شـرح شـواهد المغني، للسيوطي، مذيل بتصحيحات وتعليقات الشـيخ محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي، من منشـورات دار مكتبة الحياة ببيروت. - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، علق عليه: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار العلوم الحديثة ببيروت.
- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لابن مالك، تحقيق: عدنان الاوري، من مطبوعات وزارة

- شرح عيون الإعراب، تأليف الإمامر أبي حسـن علي بـن فـضال المجاشـعي، حققـه: د.عبدالفتاح

- شـرح كافية ابن الحاجب، للشـيخ عبدالعزيز بن جمعة الموصلي، دراسـة وتحقيق: د. علي

- شرح الكافية الشافية، لابن مالك، حققه: د. عبدالمنعم هريدي، دار المأمون للتراث، من مطبوعات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى، طالـ، ع عاهـ/ 19 19 امر.
- شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، مصورة مركز البحث العلمي في جامعة أم

- شـرح لباب الإعراب، لقطب الاين الفالي، محمد بن مسعود بن محمود السيرافي، تحقيق ودراسة: عوض أحمد سـالم، رسـالة دكتوراه مقدمة إلى كلية دار العلوم بـجامعة القاهرة
- شرح اللمحة البدرية في علم العربية، لابن هشـام الأنصاري، تحقيق: د. صلاح رواي، دار
- شـرح اللمع، للثمانيني، دراسـة وتحقيق: فتحي علي حسانين علي، رسـالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.
- شرح المفصل. لابن يعيش، الناشـر عالم الكتب ببيروت، ومكتبة المثنى بالقاهرة، طبعة مصورة عن طبعة محمد منيرسـنة 19Y امـ.
- شـرح المفصل في صنعة الإعراب الموسـوم بالتخمير، لصدر الأفاضل القاسمر بن الحسـين الخوارزمي، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، دار الغرب الإسـلامي ببيروت، طا، . 99 .
- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب، لابن الحاجب، تحقيق: جمال عبدالعاطي مخيمر

- شـرح الملوكي في التصريف، صنعة: ابن يعيش، تحقيق: د. فخرالاين قباوة. المكتبة

- شرح الهداية، لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، تحقيق: د. حازمر سعيد حيدر، مكتبة الرشد بالرياض، طا. 77 أهـ/ 99 19مر.
- شعر النمربن تولب، صنعة: د. نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف ببغداد. - الشعر والشعراء، تأليف: أبي محمد عبدالله بن مسلمر بن قتيبة، قدمر له: الشيخ حسن تميم، راجعه وأعد فهارسـه: الشيخ محمد عبدالمنعمر العريان، دار إحياء العلوم ببيروت،
- شـواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح "صحيح البخاري"، تأليف: جمال الاين بن مالك الأندلسي، تحقيق: د. طه محسـن، مكتبة ابن تيمية، طז، זاءاهـ. - صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير ببيروت،

- صحيح مسلم بن الحجاج القشـيري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، مصورة عن الطبعة الأولى سـنة
- الصفوة الصفية في شـرح الارة الألفية، لتقي الاين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلي،

- ضرائر الشعر. لابن عصفور، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس ببيروت، طז. r- عاهـ/ اهـ
- العقد الفريد، لأبي عمر أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي، تحقيق: محمد سعيد العريان، دارالفكر.
- علل النحو، لأبي الحسن محمد بن عبدالله الورَّاق، تحقيق ودراسة: د. محمود جاسم

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الاين محمود بن أحمد العيني، دار إحياء التراث العربي بييروت.
- كتاب العين، للخليل بن أحمد الفرهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- غريب الحديث، لأبي عبيد القاسمر بن سالم الهروي، طبع تحت مراقبة: د. محمد عبد

- غريب الحديث، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، طا، ه ع \&اهـ/ 19 190م.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، ومحب الاين الخطيب، دار المعرفة ببيروت، 1rv9اهـ.
- الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني، تحقيق: د. فهمي
 - الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب، لنور الاين عبدالرحمن بن أحمد الجامي، تحقيق: د.
 - في النحو العربي نقد وتوجيه، للاكتور مهدي المخزومي، المكتبة العصرية ببيروت، طا، . 78
- الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح. لابن أبي الربيع السبتي الأندلسي، تحقيق: د. فيصل الحفيان، مكتبة الرشد بالرياض، طا.
 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. للزمخشري.

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرين، الناشـر مكتبة العبيكان، طا، . 199 / / / أه

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، للمفسر المحدِّث الشـيخ إسـماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، تحقيق: أحمد القلاش، مؤسـسـة
الرسـالة ببيروت، طـ، 0 • عاهـ.
- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في إعراب القرآن وعلل القراءات، لنورالدين أبي الحسـن علي بن الحـسين الباقولي الملقب بـ" جـامع العلـوم النحـوي "، دراســة وتحقيـق: د.

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأبي إسـحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثهلبي،
 - الكفاية في النحو، لمحمد بن عبد الله بن محمود، تحقيق ودراسـة: إسـحاق الجعبري، دار
- الكنز في القراءات العشـر، لعبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، دراسـة وتحقيق: د. خالا
- لباب الإعراب، لمؤلفه تاج الاين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني، تحقيق: بهاءاءاين
عبدالوهاب عبدالرحمن، دار الرفاعي بالرياض، طا، ه ع عاهـ / \&^91م.
- اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبري، حقق الجزء الأول: غازي مختار طليمات، وحقق الجزء الثاني: د. عبدالإله نبهان، دار الفكر المعاصر ببيروت، ودار الفكر
بدمشـ، طا، 17\&اهـ/ 19 19م.
- لسـان العرب، لابن منظور، دار صادر ببيروت.
- لمع الأدلة، تأليف: أبي البركات الأنباري، تحقيق: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السـورية
بدمشـق، I9 I V / / FV / م، مطبوع مع "الإغراب في جدل الإعراب".
- اللمع في العربية، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: حامد المؤمن، دار عالم الكتب

- المتبع في شرح اللمع، لأبي البقاء العكبري، تحقيق: د. عبدالحميد الزَويّ، منشورات جامعة قاريونس، طا، ع199مر.
- مجلة جامعة الملك سعود، المجلد (ז|)، الآداب (1)، - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان بالقاهرة، دار الكتاب العربي ببيروت، V• عاهـ.
- المجيد في إعراب القرآن المجيد، لإبراهيم محمد الصفاقسي، تحقيق: موسى محمد زنين، منشـورات كلية الاعوة الإسـلامية بطرابلس، طا.
- المحتسب في تبيين وجوه شـواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، تحقيق: علي النجدي ناصف ورفيقيه، القاهرة، المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية ـلجنة إحياء التراث الإسـلامي،

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحقّ بن عطية الأندلسي، تحقيق جماعة، مطبوعات وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية بقطر، ط٪،

$$
\text { .or } \cdot v / \text { /هlkra }
$$

- المحصول في علم أصول الفقه، لفخر الدين الرازي، تحقيق: طه العلواني، من مطبوعات
- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لأبي الحسن علي بن سيده. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية ببيروت، طا، . . . مـ.
- مختصر في شـواذ القرآن من كتاب البديع، لابن خالويه، عني بنشـره: ج. برجشـتراسر. المطبعة الرحمانية بمصر، £「9امـ.
- المخصص، لابن سيده، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي ببيروت. - المدارس النحوية، للدكتور شـوقي ضيف، دار المعارف بالقاهرة، ط7، 191910. - المذاهب النحوية في ضوء الدراسـات اللغوية الحديثة، للدكتور مصطفى عبدالعزيز
 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان القاري، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية ببيروت، طا.
- المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. محمد الشاطر أُحمد، مطبعة المدني بالقاهرة، طا، ه • عاهـ / 19 10م.
- المسائل الحلبيات، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم بدمشـق، ودار
- مسـائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصول لابن السـراج. توثيق ودارسـة: د.
 - المسـائل المشكلة المعروفة بالبغداديات، لأبي علي الفارسي، تحقيق: صلاح الاين السـنكاوي، مطبعة العاني ببغداد، من مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية. - المسـائل المنثورة، لأبي علي الفارسي، تحقيق: د. شـريف عبدالكريم النجار، دار عمَّار بعمَّان، طا،
- المساعد على تسـهيل الفوائد، لابن عقيل، تحقيق: د. محمد كامل بركات، من مطبوعات مركز البحث العلمي بمكة المكرمة.
- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكمر النيسابوري، تحقيق:
 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسـة قرطبة بالقاهرة. - مسند أبي داود الطيالسي، سـليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي، دار المعرفة ببيروت.
- مسند الشـهاب، محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد

- كتاب مشكل إعراب القرآن. تأليف: مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق: ياسين محمد السـوَّاس، دار المأمون للتراث بدمشـق، طזا
- المصباح لما اعتم من شواهد الإيضاح. تأليف: أبي الحجاج يوسف بن يبقى بن يسعون. دراسـة وتحقيق: د. محمد بن حمود الاعجاني، دار النشـر الاولي بالرياض، طا، داعاهـ
- مصنف عبدالرزاق، لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسـلامي ببيروت، طז، r. عاءــ

- معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسـحاق الزجاج، تحقيق: د. عبدالجليل عبده شلبي ، دار الحديث بالقاهرة، طا، عاعاهـ/ 199م.
- المعجم، لأبي سعيد أحمد بن محمد الأعرابي، دار النشر.
- المعجم الأوسط، لأبي القاسمر الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين بالقاهرة، 10٪اهـ.
- معجم البلاان، للشيخ الإمامر شهاب الاين أبي عبدالله ياقوت بن عبداللها الها الحموي الرومي
البغدادي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، 99 باهـ /9Y919.م.
- المعجم الصغير، لأبي القاسم الطبراني، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير،
المكتب الإسلامي ببيروت، طا، ه ع غاهـ/ه 19 امـ.
- المعجم الكبير، لأبي القاسمر الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة الزهراء بالموصل،

- المغني، لابن قدامة، دار الفكر ببيروت، طا، ه ع \&اهـ.
- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد محيي الاين
عبدالحميد، المكتبة العصرية ببيروت V• \&اهـ /9 19 V V.م.
- مفاتيح الغيب، لفخر الاين محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلمية ببيروت، طا،
.
- المفصل في صنعة الإعراب، للزمخشري، وبذيله كتاب المفضل في شرح أبيات المفصل للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي، قدم له وبوبه: د. علي أبو ملحمر، دار
ومكتبة الهلال ببيروت، ط1، 199 19.م.
- المفضل في شـرح المفصل ( باب الحروف )، لعلم الاين علي بن محمد السخاوي، تحقيق: د. يوسف الحشكي، من منشورات وزارة الثقافة الإردنية، ب. . Tم.
- المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية "شرح ألفية ابن مالك"، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق جماعة، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، طا،
- المقاليد. لشرف الدين محمد بن دهقان بن أبي بكر بن علي النسفي الكبنني، مصورة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رقمر (9- هاف) عن نسخة الظاهرية تحت رقم (MAT).
- كتاب المقتصد في شرح الإيضاح، لعبدالقاهر الجرجاني، تحقيق: د. كاظم المرجان، من

$$
\text { منشورات وزارة الثقافة والإعلامر العراقية ٪ } 19 \text { امر. }
$$

- المقتصد في شرح التكملة، لعبد القاهر الجرجاني، دراسـة وتحقيق: أحمد بن عبد الله الاويش، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود
- كتاب المقتضب للمبرد، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، من منشـورات المجلس الأعلى
- الممتـع في التـصريف، لابـن عـصفور الأشـبيلي، تحقيـق: د. فخــر الـدين قبـاوه، دار المعرفـة
- المناهج الكافية في شـرح الشـافية، للشـيخ زكريا بن محمد الأنصاري، دراسـة وتحقيق: د.

- المنصف شـرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني، تحقيق: لجنة من الأستاذين إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين، وزارة المعارف العمومية،

- منهج السـالك في الكلام على ألفية ابن مالك، لأبي حيان النحوي الأندلسي، تحقيق: سـدني كليزر، ينوهافن، جمعية الأمريكان الشـرقية V \& \& امر.
- موارد البصائر لفرائد الضرائر، تأليف: محمد سليم بن حسين بن عبدالحليم، تحقيق
- النشر في القراءات العشر، تأليف: الحافظ أبي الخير محمد بن محمد بن علي بن الجزري الدمشقي، أشـرف على تصحيحـه: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية ببيروت. - النكت الحسـان في شـرح غاية الإحسـان، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: د: عبدالحسين

- النكت والعيون، لأبي الحسـن علي بن حبيب الماوردي، راجعه وعلق عليه: السيد عبد المقصود عبد الرحيم، دار الكتب العلمية ببيروت، ومؤسسـة الكتب الثمافية ببيروت، . 199 /هاء
- كتاب النوادر في اللغة، لأبي زيد الأنصاري، تحقيق ودراسـة: د. محمد عبدالقادر أحمد، دار

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، للسيوطي، تحقيق: أحمد شمس الاين، دار الكتب

- الوساطة بين المتنبي وخصومه، للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني. تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي، المكتبة العصرية ببيروت.

