# النصب على نزع الخافض في القرآن الكريم قراءة جلديلة ودراسة تطبيقية لشُواهد قـرآنية مختّارة 

م.د. عبلد الجبار قتحي زيلان
قسم اللفة العربية
كلية التربيية الأساسية / جامعة الموصل


## ملخص البدحت:


يُحذف حرف الجر هذا قبل الاسم في مو اضع ؛ فينتصب الاسم بعد الحذف ؛ لذلك يُعرب منصوبًا على نزع الخافض، وورد مثل هذا النصب في اللغة و القر آن الكريم؛ و هذا ما اصطلُحِ عليه في كتب النحو بالنصب على نزع الخافض، وقد أعددت هذا البحث ؛ للدر اسة هذه الظاهرة اللغوية في القرآن الكريم، لكن بطريقة تختلف عن الدر اسات السابقة ؛ إذ هي در اسة قائمة على عدٍّ القول بهذا النصب بدعة نحوية، وعلى أساس أنَّه ليس في القر آن الكريم اسم منصوب على نز ع الخافض.

# Subjunctive Mood on Avulsion of the Object in the Holy Quraan <br> A New Reading and Applicative Study for Chosen Quranic Evidences 

Lect. Dr. AbdulJabbar Fathi Zeydan<br>Department of Arabic Language<br>College of Basic Education / Mosul University


#### Abstract

: The verb which takes more than one object in Arabic, eather takes the object by itself, or by a preposition which might be omitted before the noun in certain positions which makes the noun in its subjunctive mood. So, this noun is to be parsed as subjunctive mood on avwsion on the objective. Such kind of subjunctive mood is mentioned in the language and Holy Quraan, and it is called, in the grammar books, the subjunctive mood on avulsion on the object, this research is prepared by the researcher to study this linguistic phenomenon in the Holy Quraan but in away different from those tackled in other studies.


This research is a study based on treating the subjunctive mood as a grammatical heresy, and on the basis that there is no subjunctive noun in the Holy Quraan on the avulsion of the object.

## المقدمة:

بسم الله، و الحمد لله، والصـلاة و السلام على رسول الله، و على آلـــه وصــحبه ومــن و الاه، وبعد، فقد كثر ما كتب الباحثون المحدثون في موضوع النصب على نز ع الخافض، على أنَّه مــن و و الا
 على الأخذ به في إعراب القر آن وتفسيره مآخذ، ومن المعلوم أنَّ القر آن الكريم أُعربِ وفُسِّرِ استتادًا إلى القو اعد النحوية التي دُوِّنت في كتب النحو ، فنكون المآخذ التي وقع فيها المعربون و المفسرون، مصدر ها وأساسها أقو ال النحاة، لذلك كان من البديهي أن أنسبها إليهم جميعًا على حد سو اء. ولنَّا كان موضوع البحث يتعلق بدر اسة قضية نحوية في القرآن الكريم ، تطلَّب هذا الأمــر در اسة هذا الموضو ع في كتب النحو ، وتبيَن من خلال هذه الار اسة أنَّ النحاة قسَّو ا النصب علــــى نز ع الخافض على قسمين : قياسي ، وسماعي، وذهبو ا إلى أنَّ السماعي ، منه ما هو مُطرّدَد، ومنه ما هو غير مُطرَّدَد ، وأدخلوا ضمن هذا الباب المفعول لأجله،


مباحث، جعلتُ عناوينها على النحو الآتي :
1 -النصب على نزع الخافض في كتب النحو
.
r - النصب على نز § -النصب على نزع الخافض السماعي غير المُطرَّدَ في القرآن الكريم .

- -المفعول لأجله و النصب على نز ع الخالفض .



# المبحث الاول <br> النصب على نزع الخافض في كتب النحو المطلب الأول <br> التعريف بالنصب على نزع الخافض 

الفعل عند النحاة ، إمَّا أن يتعدى فاعله الى مفعوله بنفسه ، أو بحرف الجر ، وقد عرفــت
((التعدية لغة : التجاوز، يقال: عدا طوره، أي : جاوزة ، وفي الاصطلاح : تجاوز الفعل فاعله الى
(1) () مفعول به


قال سييويه : (( هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله الى مفعولين ، فإن شئت اقتصرت علـىى






وقال عمرو بن معديكرب الزُّبُيُي (من البسيط)

و إنَّما فُصٍٍ هذا أنَّها أفعال ، نوصل بحروف الإضـافة فنقول : اخترت فلانًا من الرجال ، وســميته بفلان، كما نقول : عرَّنته بهذه العلامة ، و أوضحته بها ، وأستغفرُ الله من ذلك ، فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل ، ومن ذلك قول المتلمس



 هومنصوب على نزع الخافض، والنققير : أستخفر الله من ذنب ، وكذلك (الخير) ، ليس مفعو لاً به ، ثانيًا، بل هو أيضًا منصوب على نزع الخافض ، والتققير : أمرتك بالخير، وقال : ((وكما تقــول:
(1 ) البيت من البسيط ، و لا يُعرَف قائله ،
( ( ) النشب: المال الأصيل من نقود وماشية ، والبيت مختلف في قانله، وقد كثر ما استشهذ به النحاة ، كالمبرد في

 الأشباه:

 النحوية للعيني :

$$
\begin{aligned}
& \text { (§ ) الكتاب تحقيق هرون : ( }
\end{aligned}
$$










الحروف لم يختلَ الكلام)( (ب)

 \}الأعر اف : 4 ؛ 4 أي: على صر اطك . . . وقال الثاعر :


(s) () ربكم)

وما عبَّر عنه سييويه بقوله : (( فلمًا حذفو ا حرف الجر عمل الفعل)) (o) سماه ابــن مالــك :


( ${ }^{(1)}$ (الأصل : على صر اطك المستقيم، وعن أمر ربكم، ولأظفر بطائرٍ ، ولقضى علي)

$$
\begin{aligned}
& \text { (r (r ) لم أقفّ على فائله . } \\
& \text { ( ) ( ) معاني القرآن : ص . } 19 \text {. }
\end{aligned}
$$





و علل ابن يعيش حذف حرف الجر في الأمتلة المتقدمة بقوله : (( إلاَّ أَنَّم قد يحذفون هــذه
 وبقوله : (( فإذا حذفو ا ذلك الحرف ، إمَّا لضرورة الثعر ، وإمَّا لضرب من التخفيــف ... وحكى أبو الحسن في غير الشعر : مررت زيدًا)) (٪) وقال : (( وأنها قد تحذف في اللفظ اختصارًا واستخفافا، إذا كان في اللفظ ما يدل عليها ، فتجري لقوة الدلالة عليها مجرى الثابت الملفـوظ بـــه، وتكون مر ادة في المحذوف))(ث) ونسب المر ادي الى ابن عصفور قوله : (( وما كان لا يحل بــنفس المفعول، نحو : نصحت زبدًا ، فالأصل فيه أن يتعدى بالحرف ، ثم حذف منه في الاستعمال، وكثر
 لو صحت هذه العلل ، لصح وجاز حذف حرف الجر قياسًا في كل موضع، انساعًا، أو للاختـصـار و التخفيف.
تبين مما نقدم ذكره أن المنصوب على نزع الخافض ، هو بالأصل مجرور بحرف جـر
 فحسب، هذا ما قال به النحاة وأجمعو ا عليه.
 الكلام، يعد تدخلاً وتحريفًا للمعنى المراد ؛ لأنَّ المتكلم، ما حذف حرف الجر إلاّ من أجل أن يلغــي
 التي لا بدَّ من أن يكون قد تحول إليها ، بعد حذف حرف الجر .

## المطلب الثاني <br> مآخذ القول بالنصب على نزع الخافض

مآخذ (المصطلح : جعل سيبويه و النحاة من بعده الاسم المنصوب ، من حيث العمل منصوبًا بالفعل، نصَّ على ذلك بقوله : (( فلما حذفو ا حرف الجر عمل الفعل )) (ْ) وقال المبرد : ((و اعلم أنَّـــك إذا
 موضع نصب، إذا حذفتَه وصل الفعل فعمل فيما بعده ، كما قال الله تعالى: ( وَاخْتَارَ مُوسنَى قَوْمَـــهُ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) شرح المفصل \&/\& } 010 \text { 010 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (艹 ) المصدر نفسه \&/7017 }
\end{aligned}
$$


(0 ) الكتاب تحقيق هرون : V//1 ، وتحقيق بديع / V/T/ .

 المنصوب بالفعل ملحوظًا فيه دلالة الجار من حيث المعنى، وهذا هو المأخذ الأول وهو الفصل بين
 ادعائهم بأنَّه نصب به ، ففصلوا بين العمل والتنمية.
وقد اشتهر عند النحاة مصطلح: الهنصوب على نزع الخافض ، وظاهر هذا الهصطلح يفيد
أننَّ عامل النصب هو حذف حرف الجر، في حين قد ذهبوا، إلى ما ذهب اليه سـيـيويه ، وهـــو أنَّ الذي عمل فيه النصب هو الفعل، وهذا هو المأحذ الثالث، وهو التتاقض بين ما يعنيه اللصطلح وما قالو ا به.


 منه حرف الجر في المواضع التي اسقطتها العرب ، فأمًا ما لم تجز العرب إسقاطه ، فإنه لا يجوز (0) () (أن يسقط




 حال النصب، وجعلوا الجر هو الأصل ، استتدادً الى كثرة استعمالها في حال الجر (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1 المقتضب HY// }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الفو ائد والقو اعد ص } \\
& 1 r \cdot / r
\end{aligned}
$$




القول بالنصب على نز ع الخافض جعل النحاة يعتمدون على قضية عددية ، فعدُّو ا ما كثــر

 واستتادًا الى المقياس اللفظي العددي ساوى بعض النحاة بين النصب والجر، ولم يجعــل أحـدهها


 استعمال معنى حرف الجر وقلته ، فيجب أن لا تدخل هذه القضية في معادلة أيهما أفصح استعمالًا؛ لأنَ المحدد و الموجب في استعمال هذا أو ذالك ، المعنى والمقصود من الكلام، فإذا كـــان المعنــى و المقصود ما قلّ ، وجب استعماله ، و إذا استتعلنا النتركيب الآخر بحجة كثرة وروده ، فقد عبَّرنـــا
 علمين، و هذا ناجم من كثرة استعمال المعنى الموجب لحذف الألف ، وقلة استعمال المعنى الموجب لإثباتها، فالمعروف و الثائع أن (ابن) عند ورودها بين علمين كثيرًا ما تستعمل صفة للعلم الــذي
 الحالة يعد من الو هم أن نحكم على إثبات ألفها بالشذوذ، عند وقوعها خبرًا لما قبلها، ومثل هذا ما قد حصل في قضية النصب على نز ع الخافض، فمن الوهم أيضتًا، أن نحكم على النصب بمجيئه علــى غير القياس، أو الأصل أو الحكم عليه بالثذوذ لقلة استعماله.

الخافض بيز الأصل والزريادة : من الحقائق التي ظهرت لي ، ومن خلال ما استفـته من در اســـاتي النحوية، أنَّ القاعدة التي تبني على أساس المعنى لا يُختلَ فيها ؛ لأنَّ المعنى لا يتغير بتغير الالفاظ و التر اكيب ، أمَّا القاعدة المبنية على أساس لفظي ، فإنَّها تفسح المجال إلى تعدد الأقو ال وتضـاربها ، لألـا فقد ثبين مما تقدم ذكره، أن سيبويه و السير افي وغير هما قد أكدوا أنَّ الجر هو الأصل في باب مــــا سمي النصب على نزع الخافض ، حتى أوجبوا تقديره وأن يكون منويًّا بعد حذفه ؛ لأنَّه حرف جر
 بعضهم أقو الاً خرجوا فيها على هذا الذي شاع؛ إذ جعلوا النصب هو الأصل، وليس الجر، فقد قـــال ابن الحاجب : (( كقولك : استخفرتُ الهَّ الذنبَ ، ومن الذنب، فليست (مِن)، فيه محذوفة، وإنَّما هي

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) شرح النسهيل ص (r }
\end{aligned}
$$

إحدى اللغتين．الآخر ：أنَّه مُعدَّى بنفسه، وجاءت（مِن）، على سبيل الزيادة، لا على أنَّهُ مُعدَّى بــ
 فقد جعل（من）في نحو ：استغفرت الله من الذنب، حرف جر زائد، والأصل هو النصب، وهو خلاف ما قاله سيبويه وجمهور النحاة ．وفال الرضي ：（（ و اعلم أنَّه قيل في بعض الأفحــال：
 منهما غالبًا ، نحو ：نصحنك ونصحت للك ، وشكرتك وشكرت للك ، و الذي أرى ：الحكــم بتعـــــي مثل هذا الفعل مطلقًا ، إذ معناه مع اللام ، هو معناه من دون اللام ．．．فهي إذن زائدة ．．．إلاَّ أنَّهــا （r）（）مطردة الزيادة ، في نحو ：نصحت وشكرت هـر الد
 \}الأعر اف : 00 10 موضحًا ذلك بقوله ：（（ونقول ：إذا أردت إثبات حرف الجر ：اختار موسى من
 بزيد ．．．فيصير دجرورًا في اللفظ ، منصوبًا في المعنى، فقالو ا، مررت بزيد، و（زيد）، محفـوض


 بأن يقوم ، إلاّ أنّك حذفت حرف الخفض ، وحذفه مع（أن）جيد））（ْ）فالمبرد يصرح بأن ：أمرته
 ؤَنَتَا رَكُعْمْ فَاتَّقُونِ）\}(لمؤمنون
 وقد غاللى النحاة في التفسير اللفظي، وإغفال المعنى، حتى في تعليلاتهم ．قـــال المبـردّد： （（وإن كان المصدر على وجهه جاز الحذف ، ولم يكن كحسنه مـ（أن）．．．فإذا طال الكـــلام احتمل الحذف ））（لا يريد أن حذف حرف الجر مع（أن）، أحسن منه مـــع المــصدر الــصريح،

| （1（ أمالي ابن الحاجب 1－v／r |
| :---: |
| （r）\％\％ |
| （「「 ）المحرر في النحو／ |
| （ ） |


（7 ）المصدر نفسه ry／r
（V）المصدر نفسه（V／r

و الحسن الذي يقصده حسن اللفظ، ولذللك علل حذف حرف الجر مع المصدر المؤول ؛ لطول الصلة ليس غير، أمَّا المعنى فلم يخطر بباله، ولا ببال مَن قبله ومَن بعده من النحاة، فالقول إذن بالنـــــ
 التفريق بين معنى الخفض ودلالته ، ومعنى النصب ودلالته. في حين أنَّه لا بد من أن يكون هنــــاك فرق في المعنى بين التركيبين.

## المطلب الثالث

## النصب على نزع الخافض بين الجواز والشذوذ

القول بالنصب على نزع الخافض قول مختلق ، لا وجود له ، ولا سيما في القرآن الكريم، ومن زعم بوجوده في كتاب الله، وجب عليه ان يبين سر التحولّل من الجر إلى النصب، وبيان سر هذا التحول ضروري جدًّا، لأنَّه تحوَّل من الأصل إلى غير الأصل ، ولم أجد من النحاة والمفسرين من بيَّن هذا السر، أو أشثار إليه ، وإذا تمكن بعضهـ من وجدان هذا السر ، الذي لا بد من أن يكون متعققًا ببيان الفرق في المعنى بين الجر و النصب ، فإنَّه حينئذٍ لا يكون ثمة حاجة إلى القول بالنصب على نزع الخافض، لأنه سيكون لكل من الجر و النصب دلالته ، وسياقه الخاص، الذي يقتضيه من دون الآخر

وقد مرَّ أن النحاة أجازوا حذف حرف الجر قبل : (أنَّ) و (أن) قياسًا، ومرَّ أيضًا أنَّ سيبويه
حين أجاز حذف حرف الجر قبل الاسم ، لم يجز ذلك في كل الأفعال، بل جعله سماعيًّا في أفعـــال معينة تحفظ، ولا يقاس عليها ، وذكر من هذه الأفعال: اختار، وسمَّى، وكنىّ، ودعا، واستغفر، ونبَّأ، وأمر، وآلى (') وقال الثمانيني : ((وقد يكون الفعل يتعدَّى إلى مفعول بحرف جر ، ويكثر اســـتعماله له، ويؤمن فيه اللبس ؛ فيسقط حرف الجر ؛ ويصل الفعل إلى ما كان مجرورًا؛ فينصبه، تقــول: دخلتُ في البيت، ودخلتُ البيتُ . . . شكرتُ لزيدٍ ، وشكرتُ زيدًا . . . نصحتُ لزيــدٍ ونــصحتُ

 استعمالهم له ، وأمنوا فيه اللبس ، جاز أن يسقطو احرف الجر ويصل الفعل إلى ما كان مجرورًا

 اخترتُ من الرجال زيدًا . . . اخترتُ الرجال زيدًا . . . أستغفرُ اله من ذنبي . . . . اســتغفرتُ الهُ اله

 حرف الجر في المو اضع التي أسقطتها العرب ، فأمَّا ما لم تجز العرب إسقاطه ؛ فإنَّه لا يجـورز أن (1) (يسقط)

وأعاد وأضـاف الى ما تقنَّم ذكره نحاة آخرون : مسحتُ رأســي ، ومــسحتُ بر أســيّ
 الو عدَ ، وصدقتُ له الو عدَ ، وبعتُ زيدًا كتابًا ، وبعتُ له كتابًا ، وصددت ز زيدًا الطريق ، وصددتّ عن الطريق ، وأنبأت زيدًا الخبر ، وأنبأته عن الخبر، وكذلك : أخبر ، وخبَّر ، وحدَّث (Y) وقصرها أبو حيان الأندلسي على سبعة أفعال ، فقال : (( وهي مقصورة علــى الــسماع،

 الأفعال السبعة التي ذكر ها شيخة ، أبو حيان ، مضيفًا إليها : حدَّث، وأنبأ، ونبَّأ ، وأخبر ، وخبَّر ه فليس كل فعل تعدَّى إلى مفعوله الأول أو الثناني بحرف الجر ، جاز حذفه ونصب الاســـ

 الخافض في غير هذه الأفعال ، فهو حذف غير مُطَّرَدَ ، بل لا يجوز ، كما صرَّحوا بذلك ؛ لـــذلك ، أدخلو ها في حكم الشو اذ. قال السير افي : (( وليس كل ما كان متعحِيًا بحرف جر جاز حذفه ، إلاَّ ما كان مسمو عًا من



(1 ) الفو ائد و القو اعد ص Y7 Y.

 . $1 r \cdot / r$
(r) البحر المحيط \&/r
( ) الار الدصون


حذفه، بل المتعدِّي بحرف جر على قسمين ، أحدهما : يجوز حذفه ، كما ذكر في : دخلتُ البيــ،
 نخلص من كل ما تقدَّم أنَّ النصب على نزع الخافض ، هو عند النحاة على قسمين: قياسي،
 الخيرَ، والأصل: أمرتُك بالخير ، و غير مُطَّرَّ ، نحو : مررتُ زيدًا ، و الأصل : مررتُ بزيدٍ.


 وقال ابن مالك: ((و أجاز علي بن سليمان الأخفش ، أن يحكم باطر اد حذف حــرف الجـر و النصب فيما لا لبس فيه كقول الثاعر :

وقال المر ادي: ((هو علي بن سليمان البغدادي ، تلميذ ثعلب و المبرد ، فيجوز على مذهبه : بريــت (القلمَ السكينَ، أي: بالسكين، فحذف حرف الجر لمَّا تعيَّن هو، وتعيَّن موضعه، وو افقه ابن الطر اوة))

(1 ) المصدر نفسه rva/l .
 تصانيف في النحو منها : المهذب ، وشرح رسالة كتاب سييويه ، نوفي سنة • الاهــ ، ينظـر : معجــ الأدر الأدبـاء
 ( )


 كتاب سييويه ، مقالة في الاسم والدسمى ، مات سنة ثمان و عشرين وخمسمئة عن سن عالية)) بغية الوعاة لللسيوطي


يجوز الحذف مع غير (أنَّ) و(أن) فياسًا ، بشرط تعيّن الحرف ، ومكان الحرف ، نــــو : بريــتُ

 ولو تأكّل ابن عقيل و النحاة ما فاله ؛ لذهبو ا جميعًا إلى أنَّ مذهبه هذا ، ينبغي أن يكون مذهب جمي النحاة.
هذا القول الذي نسبه النحاة إلى الأخفش الصغير ، ولم يلقو اله بالاً ، بل جعلوه في هـــامش الأقو ال التي قيلت في هذا الباب ، ليمثل عين الحقيقة ، حقيقة النصب على نز ع الخافض الذي أجمع

 القول ، لجاز أن يقال : بريت القلمَ السكينَ ، لأنَّ الكل متفق على أنَّ الخافض هو البَ الباء، وعلى أنَّ
 أعجب له أشد العجب ، هو أنَّ المثال الذي اسنشهد به الأخفش كما نُسِب إليه ، لا وجود له في و اقع كا لا


 من أنَّها جميعها على غرار : بريتُ القلمَ السكينَ ، وكذللك قلَّما قر أتُ أو سمعتُ ، ، نحـو : ذهبــُ بغدادَ ، و لا : قعدُتُ الكرسي ، ولا : نظرتُ النجوم ، على الرغم من أنَّها أيضًا، تعيَّن فيها الخافض المحذوف، وعُرف موضعه ، وأمن فيها اللبس . و هذا دليل ناهيك من دليل ، على بطلان القول بالنصب على نزع الخافض، إذ لو كان له من وجود في اللغة العربية ؛ لكانت هذه الأمثلة أولى من غير ها بجواز مجروره ، أي : لشاع فيها النصب ، كما شاع فيها الجر ، بل لوجب فيها النصب ؛ ما دام قد تو افر في خافضها الشرطان الأساسيان المذكوران ، ذلك أنَّ العرب ميَّالون في لغتهم إلى الإيجاز، فهم غالبًا ، بل دائمًا ما يحذفون لفظ الخافض ، أو أي لفظ كان ، كلما أككن الاستغناء عنه ، إلَّا أنَّ هذا لم يحصل في الأمثلة المذكورة ونحو ها .
إنَّ الأخفش و النحاة قد سهو اعن حقيقة العلاقة بين لفظ الخافض ودلالته ، حقيقة أنَّه لا يمكن الفصل بينهما بأي حال من الأحوال ، و القول بالنصب على نزع الخافض قائم في الأساس على جواز التعبير عن دلالة الخافض من دون لفظه ، بينما العلاقة بين لفظ الخافض ودلالته، علاقة الروح بالجسد ، إمَّا أن يذكر ا معًا ، أو يحذفا معًا ، إنَّها علاقة عدم ووجود ، فهذا الذي يُعبَّر عنه

من لان الأخفش و النحاة بأمن اللبس لا معنى له ، لا يقدِّم ولا يؤخر ، إنَّه لا يغير من حقيقة النتركيب شيئًا ، وهو أنَّه سيبقى النركيب فاسدًا ، تعيَّن عندنا الخافض وموضتعه أم لا ، أي نقول بتعبير آخر : إنَّ فولنا : بريتُ القلَّ السكينَ ، لا ينقصه لفظ الخافض (الباء) فحسب ، بل بينصه كذلك دلالتها ؛ لأنَّه إذا حذفنا لفظ الخافض ، حُخِفتْ معه تلقائيًّا دلالته ، وعند ذلك تُزال ع عن التركيب دلالة الخفض ويتحوّل إلى ما يدل عليه النصب ، فــ (السكين) ، في قولنا : بريت القلمَ السكين، لا يصح أن يُعرَب مجرورًا ، بل لا بدَّ من أن يُعرب بأحد معاني الاسم المنصوب: المفعولية ، أو الحالية ، أو البدلية ، أو الظرفية، أو المصدرية ، أو التمييز، إلاَّ أنَّ أيّ معنى من الاّ
 إلى كلام فاسد ؛ لذللك لم نجد هذه الأمثلة من بين التر اكيب اللغوية في الكتب وكلام الناس، و إذا جاز النصب وأفاد، فهذا الجو از متأتٍٍ من أنَّ الاسم المخفوض ، في كي كثير من التر اكيب اللغوية، قد يصلح أن يكون في معنى من معاني الاسم المنصوب ، نحو : مسحتُ برأسي، فيجوز هنا حنف حرف الجر، لا لجواز حذفه ، بل لجواز وقوع المخفوض به مفعو لاً به، وأن نقول: دسحت رأسي، وكذللك قد يجوزحذف الخافض ، لجواز وقوع المخفوض به من حيث المعنى: بدلاًا أو حالاً، أو ظرفًا ، أو معنى من معاني النصب الأخر ، فجاز الوجهان لجواز معنييهما، وهذه الحالة هي التي أو هدت النحاة و المفسرين إلى اللقول بالنصب على نز ع الخافض، وإعمام الأخذ به في اللغة وفي إعراب القر آن الكريم وتفسيره.

## المطلب الثاني <br> حقيةة الخلاف بين الخليل وسيببويه

ذهب النحاة إلى جواز حذف حرف الجر ، مع : (أنَّ) و (أن) قياسًا ( ) و عللو ا حذف حرف
الجر معهما ، لاستطالتهما بصلتهما (ץ) وهذا تعليل لفظي، وكان ينبغي للنحاة أن يحددوا العلة المعنوية في قياس حذف حرف الجر مع ما سموه المصدر المؤول، وعدم قياسه مع المصدر الصريح ، وهذا التفسير اللفظي أدّى إلى الاختلاف بين قطبي النحو العربي ، قال سيبويه: ((سألتُ




(


وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَانَّقُونِ، ونظيرها : (لإيلافِ شُرَيَشٍ)\}قريش : : 1 فإن حُذفتَ اللام من (أنَّ)، فهو
 فهذا هو مذهب الخليل أنَّ موضع (أنَّ) و(أن) ، بعد حذف حرف الجرعنـا ،

 سيبويه بأنَّ استعمال المصادر الصريحة منصوبة على نزع الخافض قليل في كـــلام العــرب، وأنَّ الأكثر استعمالها مجرورة بحرف جر أصلي ، وتقدَّم قوله أيضًا بأنَّ هذه المصادر الصريحة، تكون
 مجرورًا في موضـع نصب ، بينما جوَّز وڤوَّى جعل المصدر المؤول الذي يكثــر اســـتعماله غيــر مجرور في موضع جر ، و هذا خلاف ما يقتضيه المنطق ، ولو عكس لكان أقرب إلى الصواب.
 أمَّا سيبويه فقد أجاز أن تكونا في موضع جر ، و عدَّه مذهبًا قويًّا ، وتبع المبرد الخليل في مذهبــهـ،
 على ذلك ، أو أشهـد بأنَّ محمدًا رسول الله ، أي : أشهد بذلك، فإذا حُذِفت حروف الجـر ، وصــل
 وَاحِدَةً) (المؤمنون : فانقون لأنَّ هذه أُمتكم ، و هذا يحسن فيه كذالك ، فإن قلتَ : كيف تلحق اللام ، ولم تكن في الكــــلام،

 قبل (أنَّ) ، و هذا يقتضي إعرابها في موضع جر بعد الحذف، وقال السبر افي، وهو يـشرح كـــام سييويه : ((قال أبو سعيد : إذا تققدتْ (أنَّ) ، مفتوحة ، ووليها حرف جر مقَّهَّه، فقول الخليل: إنَّها في موضع نصب بالفعل الذي كان يعمل في حرف الجر ، فإذا قلت : جئنّكَ أَنَّك نريد المعــروف، فــ (أنَّك) ، في موضع نصب بـ (جئُكُكَ) ، لمَّا حذفت اللام وصل الفعل ، وكذللك سائر ما ذكرناه،

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( المقتضب للمبرد } \\
& \text { (0) معاني القرآن ص NV-NT (0) }
\end{aligned}
$$

وكان الكسائي يقول : إنَّها في موضع جر ، وقد قوَّى سيبويه كونها في موضع جر مــن غيــر أن يبطل قول الخليل ، أو يردّه ، وكان محمد بن يزيد (المبرد) ير اه منصوبًا ، ويذهب مذهب الخليــلــلـ،
 () () () ()

تبيَّن من خلال ما قاله سيبويه في كتابه ، و الأخفش في معانيه ، و المبــرد فـــي مقتــضبه،
 الإعر ابي بعد حذف حرف الجر عنهما ، هي :
ا -أنَّهما في موضع نصب ، و و هذا مذهب الخليل ، و المبرد. Y
r - جو از الوجهين ، و الجر أجود و أقوى ، و هذا مذهب سيبويه ، و السير افي و الا

 ذلك، فقد قال ابن الحاجب : ((مذهب الخليل في (أنَّ) و (أن) ، وما في حيز هما ، إذا حُنِف حـرف إلا
 (r) ${ }^{(1)}$

وما قاله ابن الحاجب ، هو خلاف ما جاء في الكتاب ، و الحقيقة أنَّ هذا الوهم الذي وقــع فيه ابن الحاجب ، مردّه ما قلته آنفًا عن سيبويه بأنَّ في كلامه اضطر ابًا ، وما قاله ابن الحاجب عن
 حذف حرف الجر عنها ، وصرَّح بخلاف ذللك في المصادر المؤولة ، أنَّ المذهب الأقوى عنـــده أن تكون في موضع جر .
وقد بيَّن ابن الحاجب المسوِّغ الذي اعتمد عليه كل منهها فقال : ((ومذهب سيبويه أنَّهما في



وهو واضح ، ووجه مذهب الخليل أنَّه اسم سقَط منـه حرف الجر في موضـع لاَ يصحح تسلط الفعــل عليه ؛ فوجب إضماره ، كقولك : اللهِ لأفعلنَّ ، وكقولك : وبلدةٍ ، في بيت جران العود الـئ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) شرح كتاب سييويه }
\end{aligned}
$$

وبلدةٍ ليس بها أنيس
 يُعَوَلَ عليه في حمل اللغة الفصيحة ، وأمَا ：اللِّه ، في القسم ، فقد جاء النصب و الخفض، و والنصب هو الوجه ، فالقياس عليه إذن أقوى من القياس على الآخر ، وأمَّا فوله ：وبلدةٍ ، فالمناز عة أو لاً في
 مناز عًا فيه ؛ فلا يصح القياس ؛ وكيف ، و الخفض بإضمار حرف الجر ، كقول الفرزدق ：

و النققير ：إلى كُليبٍ ، قليل شاذ باتفاق（ّ）، فالقياس على ذللك مع إمكان القياس على ما هـــو الكثيــر الثائع غير سائغ ، فإذن القول ما قاله سيبويه ؛ لِما يؤدي من إضمار حرف الجر و إعماله، وهــو
 وقد تبيَّن أنَّ القول بالجر قول سييويه ، لا قول الخليل ، فهو وهم وقع فيه ابــن الحاجـبـ، وأوقع فيه نحاة آخرين ، ممن قلدوه في هذا الو هم ، دنهم ابن ماللك ، فقال ：（（و اطرَّرد الاستغناء عن ، حرف الجر المتعين مع（أنَّ）و（أن）، محكومًا على موضعهما بالنصب ، لا بالجر ، خلافًا للخليل و الكسائي ．．．و لا خلاف في شذوذ بقاء الجر في قول الشاعر ：


 النحويية ：〒／
（قـد ندع المنزلَ يا لميسنُ يُنُ فيه السبع الجروسُ
الأئب أو ذو لُبَد هوسس
إلاَ اليعافيرُ و إلْا العيسن
ديوان جران العود النميري ص qV
（（ ）قائله الفرزدق وهو من قصيدة من الطويل ، يهجو بها جريرًا وقومه ، ينظر ：شرح ديوان الفـرزدق Y

( ( ) أملي ابن الحاجب VIr- VIr/r .
(0 ) شرح التسهيل r 10/r ،

وقال: ((ومذهب الظليل و الكسائي في (أنَّ) و(أن) ، عند حذف حرف الجر الهطرد حذفه، أنَّهما في محل جر ، ومذهب سيويه ، و الفراء ، أنَّهما في موضع نصب ، وهو الأصح ؛ لأنَّ بقاء الجر بعد
 لـذهب الظليل والكسائي ، بما أنشده الأخفش من قول الشاعر : (") وما زرتُ ليلى أن تكون حبييةً إلِيَّ ولا دينٍ بها أنا طالبا

 عن أن يعطل مضمرًا ، ولهغا حُكِم بشذوذ : الهِّهِ لأفعلنَ . . . ونحو قول رؤبة : خيرٍ . . . وقوله من الطويل :




ولكون ما نسبه ابن الحاجب ، وابن مالك ومن تبعهما إلى الخليل وسييويه خلاف الحقيقــة


 (أنّ) و (أن) ، وصلتّهما بعد حذف الجار نصب عند الظليل ،و أكثر النحويين حملاً على الغالب فيما






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

(1) وقال ابن عقيل : ((فذهب الأخفش إلى أنَّهُما في محل جر ، وذهب الكسائي إلى أنَّهما في محـل

 عنهما ، في موضع خفض عند سيبويه ، و الكسائي ، و الفر اء ، و الأخفش الأوســط ، و والــسير افي،
 وأدخلو هما في باب الخفض بإضار الخافض قياسًا على الأمثلة التي حُفِف منها حرف الجر وبقــي

 و اللام في : لاه أبوك لام التعجب ، يضمرون قبلها : اعجبوا لأبيه ما أكمله ، فيحذفون لام التعجب مع لام الاسم وهم يريدون : له أبوك : وأُنثّدِ لذي الإصبع من مجزوء الكامل:

> لاهِ ابن عكّك لا يخا فُ الحادثات من العو اقب (\&)

وقد بيَّن سيبويه مسوِّغ حذف حرف الجر و إبقاء عمله في هـــا المثـــال ونحــوه ، فقـــال:

 داخل في الجار، فصـار ا عندهم بمنزلة حرف واحد ، فمن ثَمَّ قبحَ ، ولكنَّه قد يضمرونه، ويحذفونه فيما كثر في كلامهم ؛ لأنَّهم في تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج ، وقال الــشاعر العنبــري مــن ، الطويل:
وجدَّاءَ ما يُرْجى بها ذو قر ابة لعطفٍ ما يخشى السُّماةَ ربيُهُها (0) وقال امرؤ القيس :
ومثلِلكِ بكرًا قد طرقت و وثِيْيًا
(


 سموم الحر عند كنوسها ، والربيب : ما تربب من الوحش فيها ، والمعنى : هي فلاة لا ماء فيها، ولا عمران، فــا لا لا يخاف وحوشها الصيادين ، ينظر : لسان العرب ات
(7 ) و البيت في الديوان :


 من الطويل:
وجدَّاءَ ما يُرْجى بها ذو قر ابة لعطفٍٍ ما يخشى السُّاةَ ربييُها


 موضع جر، بعد حذف حرف الجر عنهما ، وقد شرح السير افي مذهب سيبويه الذي تبنـــاه بقولـــهـ:
 موضعه جر، لأنَّ حروف الجر تُحذف من (أن) و (أنَّ) ، مخفقة ومشددة ؛ لأنَّهما ومــا بـا بعــدهـا
 قولك: الذي ضربتُ زيدٌ ، بمعنى : الذي ضربتُه زيدٌ . . . . وكذلك حسن أن يقال : أنا راغــــب أن أُصاحبك ، وأنا على ثقة أنَّك مقيم ، و المعنى : أنا راغب في أن أُصاحبك ، و على ثقة من أنَّك مقيم، فحسن حذف حرف الجر منهما ، ولو رددتَهما إلى لفظ المصدر ، لم يجز أن تحذف حرف الجر، لا
 متكلم في زيد ، وكذلك لو قلت : أنا على ثقة مقامك ، لم يجز حتى نقول : على ثقة من مقامك، فإذا كان طرح حرف الجر للاسنطالة في اللفظ ، فكأنَّه موجود في الحكم ؛ ألا ترى أنَّك تقول: مــررتُ بالذي ضرب زيدٌ ، بمعنى : الذي ضربه زيدٌ ، وتعطف : الأخ ، على الهاء المحذوفة العائد إلـى

فمتِلكِ حبلى قد طرقتُ ومرضعٍ فألهيتُها عن ذي تمائمَ مُحوِل .


 النحوية :

[^0]وقال أيضًا : ((ومن الحذف الثشاذ أيضًا قولهم : لاهِ أبوك ، يريد لهَ أبوك، فحذفوا اللامين - . . . و اللامان المحذوفان عند سيبويه ، لام الجر و اللام التي بعدها ، وقال محمد بن يزيد (يعني به
 الجر ؛ لأنَّ لام الجر في الأصل دفتوحة ، و الصو اب عندنا ما قال سيبويه ؛ لأنأَ رأيناهم قد حــذفوا حروف الجر إذا دخلت على (أن) و(أنَّ) ، مخففة ومشددة ، نحو قولك : ر غبــت ُ أن أُصـــاحبك،



 المدرسة البصرية ، و أوسعها وأبرز ها الذي منه تعرَّفنا إلى خصائص هذه المدرسة ، التي من بينها عدم القياس على القليل و الثناذ ، قد أنكرت هذه المدرسة نفسها الأخذ بالشو اهد التـــي اســتتد إليهــا سيبويه، ومنعو القياس عليها ؛ قال أبو البركات بن الأنباري في كتابه : الإنصـاف ، فـــي المــسألة السابعة والخمسين : ((ذهب الكوفيون إلى أنَّه يجوز الخفض في القسم بإضمار حرف الخفض من غير عوض، وذهب البصريون إلَّأَنَّه لا يجوز ذلك إلاَّ بعوض . . . ق الَ الفر اء سمعناهم يقولون:
 . . . . أي: بخير قال الثاعر • . . :

فخفض : لاهِ ، بتقدير اللام ، كأنَّهُ قال : له ابن عمك وقال الآخر . . . : وما زُرْتُ سلمى أن تكون حبيبة إليَّ ولا دَينٍ بها أنا طالبهُ فخفض (دَيْنٍ) بإضمار حرف الخفض . .
وأمَّا البصريون فاحتجو ا بأن قالو ا : أجمعنا على أنَّ الأصل في حروف الجر أن لا تعمــل




 ( ${ }^{(1)}$ (المتبرة)
وكما أوجب من ذهب إلى القول بالجر ، إلى إضمار اللام وحروف الجر بعد حـذفها عــن





 بعد الواو منصوبة (يعني مفنوحة) لأنَّ المعنى معنى اللام ، كما تقول : جئُتُك ابتغاء الخير ، فتتصب و المعنى معنى اللام ، وكذلك قال الشاعر :
 وقال : ((وتقول : أثهه أنَّ محمدًا رسول الهّ ، فكأنَّ التقاير : أثهـه على أنَّ محمدًا رسول
 لطول الصلة كما قال الهُ عز وجل : (واختار موسى قومه) (الأعراف : 100 أي أي : من قومــه،

(الصلة ، ويحسن إثباتها ؛ لأنَّها الأصل)() فأنت ترى أنَّ كلا من الخليل وسييويه يذهب إلى تقنىير اللام قبل (أنَّ)، حتى إنَّ كليهما شبه





 بتحقيق هرون ، (Y/ )

يدَّعي أنَّهما متحدان بمعنى الجر، لا بمعنى النصب ؛ إذ لم يجعل كلاهما للنصب معنى، و هذا مذهب من تبعهما من النحاة .
إذا تبيَّن أنَّ حرف الجر لم يحذف في أيپّ شاهد قر آني ، إلاّ من أجل أن يلغى معناه، ويحل محله معنى النصب، فَلِمَ هذا الخلاف ؟! فهم بدلاً من أن يبينوا الفرق بــين دلالــــة الجــر، ودلالــــة الـا النصب، شغلوا أنفسهم في قضية لفظية ، و هذه هي إحدى عو اقب التخلي عن المنهج المعنوي فـــي تقعيد النحو العربي.

## المطلب الثالث شواهل النصب على نزع الخافض القياسي في القرآن الكريم

لكثرة شو اهد هذا الموضوع من جهة ، ولكون القول فيها واحدًا من جهة أخرى؛ ارتأيتُ أن أقتصر على شرح شو اهد مختارة من شو اهد النصب على نزع الخافض القياسي في القر آن الكريم؛ لتكون نماذج لباقي شو اهد هذا الباب ، و هي :


أجمعت كتب معاني القر آن وإعر ابه وتفسيره على أنَّ الأصل في قوله تعـــالى : (أَنَّ لَهُــْمْ
 الأول: يتعدَّى إليه بنفسه ، والثاني : يتعدَّى إليه بالباء ؛ فلمَّا حُذِف حرف الجر ، اختلفوا ا في موضع
 حذف حرف الجر ، اتصل الفعل بما بعده فنصبه ، ونسبوا إلى الخليل ، ومن تبعه بأنَّه ذهب إلى أنَّ

 فلو قلتَ : بشرِّه بأنَّه خالد في الجنة ، جاز حذف الباء ؛ لطول الصلة ، أو الكلام، ولو قلت : بشرِّ
(الخلود ، لم يجز ، و هذا أصل ينكرر في القرآن ، كما قال العكبري وما نسبه المعربون و المفسرون هنا إلى الخليل وسيبويه خلاف الحقيقة، فقد تققَّم أنَّ الخليل
 هذين القولين نظر ؛ لأنَّ كليهما قائم على أساس أنَّ الأصل في (أنَّ) ، أن يكون مجرورًا بالبــاء، ومما يجدر التنبيه عليه أنَّ فول النحاة بأنَّ الفعل (بشَّ ) ، يتعدَّى إلى مفعوله الثاني بالباء، يجب أن



لا يفهم على أنَّ هذه الباء استعمتْ لغرض التعدية الحققيةّ ، بل هي استعملتْ لمعنى من معانيهــا
 إلى مفعولها الثناني بالباء ، فهم قطعًا لا يقصدون أنَّ المجرور بها مفعول به حقيقة ؛ لأنَّهم حتى عند حذف الباء ونصبه اصطلحو اعلى تسميته : المنصوب على نزع ع الخافض ، وقد مرَّ أن أوضحنا أنَّ المنصوب على نزع الخافض ، هو غير المفعول به . وإجماع النحاة والمعربين و اللمسرين على أنَّ الأصل في قوله تعالى : (أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ) أن يكون مجرورًا بالباء ، قام على أساس قياس ما سموّو المصدر المؤول المركب من (أن) و والفعل، أو المركب من (أنَّ) ، ومعموليها ، بالمصدر الصريح ؛ فسلطوا على الأول الحكم نفسه الذي سلَّطوه على الثاني استتادًا إلى أنَّ الصدر المؤول يعد اسمًا ، كالمصدر الصريح، فحكمهما واحد، لأنَّ معنييهما واحد وليس الأمر كما قالوا ، فمن المعروف أنَّ (الفعل) يدل على شيئين : الحدث والزمان فـ (قام) ، مثّلاً يدل على حدوث قيام في زمن ماضٍ ، ويدل على القيام، وهو أحد ركني الفعل، وهو الصدر (†) بل الفعل يدل على شيء ثالث ، وهو اسم الذات ، فلا بد للفعل من فاعل ظاهر أو مستتر ، والمصدر المؤول كثيرَا ما يكون مؤلفًا من (أنّْ) والفعل ، أو (أنَّ)، وجملة اسمية يكون خبرها جملة فعلية ، وهذا يعني أنَّ ما سمي المصدر المؤول هو غير المير المصدر الصريح، فالمصدر المؤول كما تبين يدل على الذات والحدوث وزمن معين، في حين أنَّ المصر الصريح يدل على الحدوث فحسب ، وقد أكد ابن قيم الجوزية حقيقة هذا الفرق بينهما(٪). وذكر السيوطي أكثر من عشرة فروق بين الصدر الصريح وما سمي المصدر المؤول(٪)

 (اللَّهُ عَلَيْهَ) [النور : 9 ] ، في قراءة نافع ، ، والفعل في هذه الآية بهذه القر اءة يفيد الاءعاء ، حتى جُعل
 قال ((إذذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلاَّا إذا كان مفعو لاً مطلقًا نحو : سقيًّا ور عيًّا)) (ْ) ويعني بذلكّ انه لا يككن جعل (أنْ غَضِبَ اللُّ عليها) مصدرًا صريحًا ؛ لأنَّه يفقد عندئُ دلالته في الدعاء، وقد

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ينظر : شرح ابن عقيل / (Y) } \\
& \text {. } \\
& \text { ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

يحصل العكس من ذلك، ففي باب المفعول المطلق يتعين أن يكون هذا المفعول مصدرًا صريحًا، إذ ((لا يقع المؤول مفعو لاً مطلقًا)) (')
وقال الزركثي: (((أنَّ) المفتوحة نحو : علمت أنّ زيدًا قائم، وهي حرف نوكيد كالمكسورة،
 نوكيدًا) ( ${ }^{(Y)}$
يتضح مما نققم ذكره أنَّ ، كلَّ من (أنَّ) و(أن) ، لم تستعمل لغرض المصدرية، بل لغرض الوصل ، فالعرب استعملو (أنِ) ، المخفة للوصل إلى الجملة الاسمية والفعلية، إلاَّ أنهم عندما أر ادو ا توكيد الاسم الذي يليها شددو النون، وهذا التشديد الذي جاء منه النوكيد اقتضى نصب الاسم فتكون (أنَّ) الثقيلة استعملت لغرضين، لغرض الوصل إلى الجملة الاسمية، والثاني لتوكيد مبتدأ هذه الجملة .
و المصدر الصريح لكونه اسمًا مفردًا ، صلح أن يكون تقسيرًا لاسم مفرد قبله، ولهذا جاز وقوعه بدلاً عنه ، أوعطف بيان ، إلاّ أنَّه غبر صـالح أن يكون تفسيرًا لمعنى فعل، أو مضمون جملة ، وإنَّما صلح لهذا الغرض ما سمَّوه المصدر المؤول ؛ لأنَّه يعد في الحقيقة جملة ، لا يختلف عن أي جملة كانت ، سوى أنَّ العرب كانوا إذا أر ادو ا جعل الجملة في محل من الإعراب ، الرفع، أو النصب ، أو الجر، استعانو ابـ ا(أن) أو (أنَّ) ، فجعلو ها وصلة لإيقاع الجملة في هذه المو اقع

 أو (أن) ، مستغنية عن الباء لاشتغالها عن دلالثه بدلالة التفسبر ، ولم تحتج إلى الباء ، إلاّ إذا جيء بها لغرض إلصـاق معنى الفعل بمضمون الجملة المفسِّرة ، لذلك لم تستعمل الباء في قوله تعالى:
 جعل الجملة : لهم أجرُ حسنٌ ، تفسيرُا لما يدل عليه الفعل (يُبَشِّرِّ، فلمَّا أُريد منها هِّا هذا استعملتْ (أنَّ) ، لهذا الغرض ، ولغرض آخر ، وهو نوكيد اسمها ، لذلك جاء منصوبًا بمعنى النوكيد الذي
 قََحَ صِِدْق عِندَ رَبِّهمْ)



(Y) البر هان في علوم القر آن،

البشرى ؟ فأُجيب : أَنَّها جنات تجري من تحتها الأنهار ، إلاَّ أنَّ هذا التفنسير جيء به هنا من دون






 على عدم صحة ما قيل بأنَّ حرف الجر حُذف مع (أنًّ) و(أن) ، لطول الصلة، أو للتخفيف ، فلو


 استُعمتتِ الباء لمَّا أدَت هذا المعنى
\{TV : (وَلْ
 حذ الخافض ، تعدَّى الفعل فنصب ، كما قال الشاعر :




 أَمَرَّتُكَ الخيرَ فَافعلْ ما أَمِرتَ بِبْ


 الأصل ، قيبقى منويًّا ومقدَّرًا بعد الحذف ().




وما نسبه المعربون والمفسرون إلى الخليل وسيبويه هنا خلاف الحقيقة ، فقد نققَّم أنَّ الخليل ذهب إلى جعل (أن) ، في موضع نصب ، وأنَّ سييويه ذهب إلى جعل (أن) ، في موضع جر ، وكذلك نقول هنا ما قلناه في الشاهد السابق : إنَّ كلا هذين القولين باطل ؛ لأنَّ كليهما قائم على أساس أنَّ الأصل في (أنَّ) و (أن) ، أن يكون كل منهما مجرورًا بالباء
 الخافض ، أو في موضع جر ، استتادًا إلى أنَّه في الأصل مجرور بالباء ، قياسًا على قول الثاعر : أَمَرْتُكَ الخيرَ • . . و عدم قياسه على الشو اهد القر آنية أمر خطر ، لأنَّه يعني جعل لغة القر آن الكريم خاضعة للغة الشعر ، وتابعة لها ، هذا من وجه ، ومن وجه آخر ، أنَّه حين ذهب النحاة
 على نزع الخافض ، أو في موضع جر ، استتادًا إلى أنَّه في الأصل مجرور بالباء ، و الثققير :
 وإذا كانوا قد نوصلوا إلى هذا الأصل قياسًا على بيت الشاعر : أَمَرْكَكَ الخيرَ . . . فهو قياس لا لا يصح لما يأتي
ا- إنَّ المتعدَّى إليه في البيت مصدر صريح ، وفي الآية مصدر مؤول.
ץ- إنَّ المصدر الصريح اسم مفرد ، و المصدر المؤول في الحقيقة جملة ، ولا يصح قياس
الجملة على المفرد .
ץ- ليس من قو اعد الأصول و الحكمة أن نقاس الآية القر آنية على كلام البشر ، بل كان من الو اجب أن نقاس على نظير اتها في القرآن الكريم ، وما أكثرُ ها كقوله تعالى (إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن






 و غير ها من الآيات الكريمات ، ولم ترد في آية واحدة منها مجرورة بالباء ، فكيف يُحكم على أنَّ الأصل فيها الجر ، و هذا الأصل غير وارد البتة في القرآن الكريم ؟!












 مع (الكفر) فخالف بينهما في المقام نفسه ، وفي السياق نفسه . فقد ثبيَّن أنَّ النحاة والمعربين والمفسرين قد أجمعوا على أنَّ : (أن) و و(أنَّ)، بعد (أمر)، في القرآن الكريم بتقدير الباء ودلالتها ، وهذا يغني أنَّهم قد أجمعوا على أمرين : الأول : أنَّهم بهذا
 في حين أنَّها ما أريد أن تكون بهذه الدلالة ، يضاف إلى ذلك ، أنَّه ما أدراهم أنَّها بتقنير الباء





 الأدلة الأخرى هنا على بطلان القول بالنصب على نزع الخافض ، أنَّه لا يمكن أن يُعوَّض عن هن هـا






(') الكشان \&/\& ا ا . .

معناه: وأُمِرتُ بهذا الذي ذكرت ؛ لكي أكون أول من أسلم من أهل عصري وزمني)( ('وقال أبو
 فإذا كان لكل خافض دلالته التي يُحتاج إليها من دون دلالة خافض غيره ، فهل يبقى بعد ذلك من حاجة ، أو مُسوِّغ للقول بالنصب على نز ع الخافض ؟!


 و السعة في الإر ادة . . . فإذا قيل : رغب فيه ، و إليه ، يقتضي الحرص عليه . . . و إذا قيل:

لشيوع القول بالنصب على نزع الخافض في كتب النحو، شاع هذا القول اللفظي، للى المعربين و المفسرين ، فراحوا يأخذون به في إعراب القرآن الكريم وتفسيره، على الرغم من أنَّ
 وأسباب نزول الآية ، نقل الطبري رو ايريات كثيرة عن سبب نزول الآية ، منها : ((كان الرجل منهم
 تموت ، فيرثها)) (ڭ) ومنها : ((قال سعيد بن جبير : وكان الولي إذا كانت المر أة ذات جمال، ومال
 ولم يتزوجها هو . فلوجود هاتين الرو ايتين في سبب نزول الآية ، رو اية الرغبة عن زواج اليتيمة لدمامتها وقلَّة مالها ، ورو اية الرغبة في زو اجها لجمالها ومالها ، نقل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري المتوفَّى سنة • الّهـ ، الاختلاف في النقدير ، فقال : ((واختلف أهل التأويل في معنى قوله

 آخرون: معنى ذلك : وترغبون في نكاحهنَ • . . حدثنا حميد بن مسعدة . . . عن عبيدة (وتَرْغْبُونَ

أَن تَكَحِوُ هُنَّ) قال : وترغبون فيهنَّ . . . عن محمد قال : قلتُ لـعبيدة (وَتَرْغُوُنَ أَن تَتكِحُ هُنَّ)

وقد أخذ الزجاج بالتأويل الأول ، فقال : ((المعنى : وترغبون عن أن نتكحوهنَّ)) (「ّ) وأخذ القيسي بالتأويل الثاني ، فقال : ((أن) في موضع نصب بحذف الخافض ، وتقديره : وتر غبون في
 و الحقيقة أنَّ الرغبة في الآية الكريمة قد أُريد منها أن تكون مجردة من تحديدها بدلالة
خافض معيَّن ، وقد ثبيَّن ذلك من خلال الثنفير ، وأسباب نزول الآية ، و هذه الحقيقة تحتم أن يكون
 نصب على نزع الخافض ، و على هذا الأساس فسَّر ها ابن عطية ، فقال : ((إن كانت الجارية غنية جمبلة فالرغبة في نكاحها ، وإن كانت بالعكس فالر غبة عن نكاحها)) () و وفسَّرها البيضاوي بقوله:
 ويأكلون مالهنَّ ، و إلاّ كانوا يعضلوهنَّ في مير اثهنَّ)) ()، وقال أبو حيَّان ((وقال أبو عبيدة: وتر غبون أن تتكحوهنَّ ، هذا اللفظ يحتمل الرغبة ، و اللفرة ، فالمعنى في الرغبة : في أن تتكحوهنَّ لمالهنَّ ، أو لجمالهنَّ، والنفرة ، فالمعنى : وتر غبون عن أن نتكحوهنَّ لقبحهنَ ، فتمسكوهنَّ رغبة

فهذه الآية وما جاء في تفسير ها دليل على بطلان القول بالنصب على نزع الخافض، وقد صرَّح بهذه الحقيقة النحاة أنفسهم في كتب النحو ، فقد ذهبو اللى امتتاع حذف حرف الجر مع الفعل (رغب) لأنَّه لا يدرى ، هل المر اد : رغب في ، أو : رغب عن ، و المر ادان منضـادان؛ لذللك امتتع الحذف هنا، أمّا قوله تعالى : (وتَرْغَبْونَ أَنْ تَنَكِحُوهُنَّ) فقد حذف منها رِّا حرف الجر، لأنَّ هذا الحذف كان يقصد منه الإبهام، أي : الرغبة غير المقيدة بمحنى أحد هذين الحرفين، ليكون المقصود، من


$$
\begin{aligned}
& \text { (') المصدر نفسه ror/0 ror } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( التبيان في إعراب اقرآن ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 01 ( الحر المحيط }
\end{aligned}
$$



فقد دل قولهم على أن حذف حرف الجر في هذه الآية ، كان من أجل إلغاء معناه، سواء أكان تقديره (في) ، أم (عن) ، ليحل محله معنى النصب و المفعولية الذي يفيد معنى الرغبة المطلقة المجردة ، و هذه هي حقيقة كل ما قيل بأنَّه منصوب على ، كلى نز ع الخافض. وصفوة القول من كل ما مرَّ تفصبله ، أنَ كل ما سمِّي المصدر المؤول، وقيل بأنَّه في موضع نصب على نزع الخافض ، إنَّا هو في الحقيقة جملة ، أمَّا كلٌّ من (أنَّ) و (أن) ، اللتين صُُِّرتا بها ، فهي أداة وصل ، نُوصتِّ بها لإيقاع معنى المفعولية على الجملة بعدها، أو لجعل ما دخلتْ عليه من الأفعال أو الجمل الاسمية تفسيرًا لمضمون ما تقدمها من أفعال وتر اكيب، فلا يكون لها محل من الإعراب ، أو أن تعرب إعرابها ، و هو ما يقابل البدل ، أو عطف البيان في المفرد.

## المبحث الثالث <br> النصب على نزع الخاففن السماعي المُّقَّرد في القرآن الكريم

صرح النحاة والمفسرون بأنَّ نصب الاسم على نزع الخافض ورد في القرآن الكريم في مو اضع كثيرة ، قال الزركثي في باب حذف الحرف : ((كثر في القرآن الكريم حذف الجار، ثم





 السماعي غير المُطرَّدَ، باستثناء الثناهد الأول : ( وَاخْتَارَ مُوستَى قَوْمَهُ) (الأعر اف: النحاة و المفسرون فيما يطِّرد فيه حذف حرف الجر، وقد صرَّح الزركثي بأنّه((كثر فــي القــر آن

 اله، أي : على خير ، وكقول الفرزدق :
إذا قيل : أبيٌ الناس شرُ قبيلة أشارت كلُيب بالأكف الأصابع

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) البرهان في علوم القرآن ص ه9^ه . } \\
& \text { ov : ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف مسألة ( Y ( ) }
\end{aligned}
$$



 الشو اهد القر آنية في هذا الموضوع ؛ سنتطرَق في هذا المبحث إلى ما اشتنهر من الأفــــال، التـــي

 هي: اختار ، واستنفر ، وأمر ، وأنبأ ، وحدًّث ، ودخل ، وزوَّجَّ ، وسكن، وسمَّى ، وشكر ، وصدًّ،




 فنصبه(广)
وقال العكبري : (( ولا يجوز أن يكون (سبعين) بدلاً عند الأكثرين ، وأرى أنَّ البدل جائز

 ستة رجال من كل سبط من أسباط بني إسرائيل ، فبلغوا اثثين وسبعين رجلاً ، فخلَّف منهم رجلين، فذهب بهم موسى عليه السلام إلى موضع عبادة و ابتهال ودعاء ؛ ليكون منه ومنهم اعتذار إلـــى الهـ عز وجل ، من خطأ بني إسر ائيل في عبادة العجل (\&).








فقد تبيَّن من الثنفير أَنَّه وجب على قوم موسى عليه السلام جميعهم أن يعتذروا اله تـــــلى، فهذا هو المعنى الأول الذي اقتضى اختيار هم جميعًا لهذا الاعتذار ، ولمَّا كان من المتعذر، أو شبهه












 . أن متُّلوا عنهم من يدعو بلا بلسانهم


قال سييويه ، كما مرَّ ، في باب النصب على نزع الخافض : ((ومنه قول الــشاعر (مـن
البسيط)

الباب مستشههًا بالبيت نفسه : ((وكذلك كل خافض في موضع نصب ؛ إذا حذفته وصل الفعل فعمل فيما بعده . . . وقال الشاعر :



$$
\begin{aligned}
& \text {. rry/r ( } \\
& \text { (「 ( }
\end{aligned}
$$

الأستر اباذي (؟)، والأشموني (\&)، و السيوطي (0)، مستشهدين بالبيت الشعري نفسه ، وبالتقدير نفسه، وكذلك جاء الاستشهاد به للغرض نفسه في المعاجم اللغوية () فقد كثر ما اسنتشه النحاة واللغويون


 يتعدَّى لاثثين ، أولهما بنفسه ، والثاني بـــ(من) ، نحو : أستغفر الله من ذنبي ، وقد يحذف حـرف الجر، كقوله :

## أستغفرُ اللهُ ذنبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ رَبَّ العبادِ إليهَ الوجْهُ و العملُ

هذا مذهب سييويه ، وجمهور الناس ، وقال ابن الطر اوة : إنَّه يتعدَّى إليهما بنفسه أصـالة ، و إنَّهـــا يتعدَّى بـــ(من) ، لتضمنه ما بتعدَّى بها ، فعنده : استغفرت ُ الله من كذا ، بمعنى : تبتُ إليه من كذا


(^) (التعدية ، ومجرور ها مفعول من أجله ، لا مفعول بهه)

جعلو ا شعر العرب مصدر هم اللغوي الأول والأساسي، فمن البديهي أن يستشهـ جمــيعهم بالبيــت المذكور ، ولم يستشهد أحد منهم بالثاهد القر آني الذي ورد على شاكلة بيت الشاعر المجهول، حتى ذهب صاحب الار المصون في علوم الكتاب المكنون، المتكلم عن لسانه ولسانهم، إلى أنَّه ((لم يجئ




$$
\begin{aligned}
& \text { (T ) ينظر : شرح كافية ابن الحاجب } \\
& \text { (؟ ) ينظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني } \\
& \text { (0) ينظر : الأثباه والنظائر (0.1V1/. }
\end{aligned}
$$

تقديره (أنت) يحود إلى (أبانا) ، ومفعوله الأول محذوف ، وكثيرًا ما يحذف للعلم به ؛ لأنَّ المر اد به هو (اله) سبحانه في كل مرة ؛ إذ لا تُطلَب المغفرة إلاّ منه جل وعلا ، و (ذنوبنا) مفعوله الثاني،

 أريد من الثاني أحد معاني (مِن) التي من بينها معنى بيان الجنس جُرَّ بــ (مِن) ؛ إذ مـا من اسم جُرَّ بحرف من حروف الجر ، إلاَّ من أجل أن يحمل هذا الاسم دلالة هذا الحرف ، نحو ما فـَّر النحاة :



ץ -أمر : ورد الفعل (أمر)، في القرآن الكريم متعدِّيا إلى مفعوله الثاني بحرف الجر (البــاء)، فــي




 'لْخَبِر')


 يحذف الأول للالالة عليه ، وقد جاءت الاستعمالات الثلاثة في هذه الآيات ، فقوله تعـــالى : (فَلمَّـَــا




 .) حا ( $)$







وقد استععلت الباء في هذه المواضع ؛ لأنَّ أريد بها معنى من معانيها الأصلية والأساسية،



 الْنَبِير) (التُحريم :
كما أنَّ استعمال الباء كان مناسبًا لمقام الآيات السابقة ، فإنَّ خذفها هنا مناسب تما تمامًا لمقــام



 فقد عجبت حفصة ، رضي الشه عنها ، أنَّه كيف علم رسول اله ، صلى الهُ عليه وليه وسلم، كل ما أخبرت به عائثة ، رضي اله عنها ، و هذا المقام اقتضـي أن يتعدى (أنبأ) إلى مفعولـــــه الثــــاني


وأين مكان القول بالنصب على نزع الخافض ، فيما يتعلَّق بالفعل (نبّأ) ؟! إذ اختالف تعدِّيه
إلى الثاني باختلاف الدلالة والمقاصد ، فلمَّا أريد إلصـاق معنا







 وها دليل يتكرر على بطلان القول بالنصب على نزع الخافض ؛ لأنَّ أيَّ خافض كان، لا لا لا لا



(') هذه الهواضع على إسقاط الجار نوسعًا ) ( )


 الظرفية شذوذًا ، وقيل : منصوبة على إسقاط حرف الجر ، والأصل : دظلتُ في الـــدار ، فحـــفـ








 الخافض ما استعمل إلاَل إِر ادة ما دل عليه ، وقد بيَّن النحاة لكل خافض معانيه الأساسية ، و الثانوية



\{^4 : الصَّالحِين) الألبياء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) مغني الليب }
\end{aligned}
$$

وإذا لم نرد ما دلت عليه (في) ، فمن البديهي أن يتطلب هذا المر اد حذفها ، ونصب الدار على المفعولية ، وبه تتسع دائرة الاخول ، وتكون جهات الدار الخارجية جميعها منافــذ للــدخول،



ولهذا نصبت (القرية) ، على المفعولية في قوله تعالىى : (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلْوا قَرْيَــةُ
 يستو عب دخولهم القرية ، و هكذا إذا دخل الفاتحون قرية عنوة ، دخلو ها من كل جهة ، ثــــ جـــالوا

 الاخول إليها ، والخطاب موجه إلى بني إسر ائيل ، وقد كانوا انثتي عشرة قبيلة ، ولهــذا الغــرض
 ششيْتُمْ) فكما أُريد توسيع دائرة دخولهم إلى القرية ؛ لكثرة قبائلهم وتعددها أُريد أيضـًا توسيع دنازل سكناهم ؛ فعند استعمال (في) ، وقولنا : يا بني إسر ائيل اسكنو ا في هذه القرية ، يــصبح المعنــى: اتخذو الكم مساكن داخل القرية ، و هذا المعنى يفسح المجال لأن يقال مثل هــذا لجماعـــة أخــرى وأخرى ؛ لأنَّ (القرية) باستعمال (في) أصبحت ظرفا لمن يريد السكن فيها، أمَّا عند حذفها: كما

 مساكن لكم، أي : كأنَّ اله ، سبحانه ، ملَّكهم إَِّّاها ، فتأمَّل الفرق في المعنى ، بين استُعمال الخافض وعدمه ؛ مما يدل على بطلان القول بالنصب على نز ع الخافض في هذه المو اضع ونحو ها.




 بذاته، مما يستوجب تحقيقه بأوسع دلالاته ، و هو دلالة المفعولية ، وكان يمكن أن يتحقق هذا المعنى






 تولَّى الله أمره جملة واحدة ، وبكل مقدماته وعناصره ، التي لم يفصل بعضها عن بعض ، بمعنى: أنَّه قد تمَّ جميعه بتدبير الهَ وأمره و إر ادته . V اقتصرت على المفعول الأول ، وإن شئت تعدى الى الثاني ، كما تعدى إلى الأول، وذلـــك قولــكـ
 وقال أبو حيان في إعراب قوله نعالى : (وَإِنِّي سَمَّيْنُهَا مَرْيَمَ) آل عمرانَ من الأفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها و إلى آخر بحرف الجر ويجوز حذفه، و إثباته هو الأصـــل، يقول: سمَّيتُ ابني بزيد ، وسميَّيته زيدًا، قال:

${ }^{\text {( }}$ (「) ( ) وقال السمين الحلبي: (( و (سمَّى) يتعدَّى لاثين ، أحدهما بنفسه ، و إلى الآخر بحرف الجر، ويجوز حذفه، تقول سميت ابني زيدًا ، والأصل بزيد ، قال الثاعر ، فجمع بين الأصل و الفرع: وسُمِّيتَ كَهْبًا بِشَرِّ العظام


. V.r/h ( Y )

 ببيتين، وقد ضمدتُ عليهما، فمن أصابهما فهو الشاعر ، فقال الأخطل :

وسُمِيتَ كَعْبًا بِشَرِّ العظام و وكان أبوكَ سَمَيَّ الجُعَلْ
 (كعب و عميرة : ابنا جُحَيل من بني تغلب ابنة و ائلْ ، ولكعب يقول الثاعر :

وسُمِّيتَ كَعْبًا بِشَرِّ العظام $\quad$ وكان
وكان محلك من وائل

وقوله: ((فجمع بين الأصل والفر ع)) يعني الجهــع بــين الجــر (بـــشَرٍ العظــام) وعـــدم
 هذا البيت قد جمع بين الأصل و الفرع
والفعل (سمَّى) ، لم يرد في القر آن الكريم متعديِّا إلى مفعوله الثاني بحرف الجــر ، ، بــلـ




الخافض ، لعدم وجود أصل هذا الباب في القر آن الكريم ، فتكون الأسماء : (المسلمين) ، و(مريم)، و(سلسبيلا) ، مفعو لات به لـــ (سمَّى) ، وليست منصوبات على نزع الخافض ، كما ذهب النحــاة . والمفسرون



 وقال النابغة :




[^1]و(لي)، أثشهر وأفصح مع الشكر ، ومعناه : نعمي وأياديَّ ، وكذلك إذا قلتَ : شكرتُكَ : فــالمعنى: (「) () () وقال أبو حيان : ((فنتول : شكرتُ لزيد صنيعه)) (ّ) وجاء في الدر المصون : (( وقال بعضهم: إذا قلتُ: شكرتُ لزيد ، فمعناه : شكرتُ لزيد صنيعه ، فجعلوه متعدِيًا لاثثين ، أحدهما بنفسه، والآخـر بحرف الجر • . . وكذلك إذا قلت : شكرتك ، فالمعنى : شكرتُ صــنـيعك ، وذكرتــه ، فحــذ
${ }^{(!)}$(المضاف ، فصـار : شكرتُكَ)
وفي المعاجم : (( الثكر : عرفان الإحسان ونــشره)) (0) ((وشــكر : عــرف الإحــسان

 فقد أجمعت كتب النحو ، كما مرَّ ، وكذللك كتب المعاجم على جــو از أن يقـــال : شـــكرثُكَ وشكرتُ للك ؛ لورود هذين الوجهين في كلام العرب وفي الحديث النبوي ، وأجمعوا إيضًا علــى ، الا

 و لام (زيد) تفيد الاختصاص والملك ، أو التمليك ((نحو : و هبتُ لزيد دينارًا)) () إلاَّ أنَّ الذي يقابل (دينارًا) ليس (الإحسان) ، بل ذكره ونشره ، فالمعادلة في هذا التركيب : شكرت لزيـــد إلـــسانه،
 ونشره، ومفعول (شكر) ، غالبُا ما يُحذف لعمومه أو للعلم به ، و النققير : شكرت لزيد معروفه، أو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) كتاب اللامات ص 17 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r ) البحر المحيط / /זr } \\
& . \operatorname{ln\varepsilon /r(\varepsilon )}
\end{aligned}
$$


(7 ) الأفعال لابن القوطية ص (Y).
. عیr/r : عمدة الحفاظ ( C )

 للفيروز آبادي r/\&

إحسانه ، بمعنى : اعترفت له بفضل إحسانه عليَّ ، وذكرت هذا الإحـسان ، وحــدَّثتُ بـــه مــن
 (زيد)، والأصل و المر اد وقوعه على الإحسان ؛ فالأصل إذن : شكرت و لك ، حتى أدخل الكــسائي صيغة : شكرتُك ، في لحن العامة ، فقال : ((و لا يقال : شكرتُك)) (٪) و وقال ابن السكيت : ((وتقول:
 فيقال : شكرتُه ، وأنكره الأصمعي في السعة ، وقال : بابه الثعر ، وقول النــاس فـــي القنــوت:

${ }^{(!)}$(الازدو اج
والذي ورد في القرآن الكريم : جر الأول باللام ، وحذف الثاني ، فقوله تعالىى : (وَاشْكُرُواْ


 شكر النعم ، بمعنى ذكر ها ونشر ها بالقلب و اللسان ، ولم يرد الجمع بينهها ، بل الاقتــصـار علــى أحدهما ، لأنَّ ذكر أحدهما يدل على الآخر ، ويغني عنه ، وقد اقترنت لام التمليك بالمفعول به، في


وقد تقدَّ أنَّ مفعول (شكر) غالبًا ما يحذف ، إمَّا للعلم به ، وإمَّا لكونه عامَّا ، لذللك اقتضى ذكره ؛ إذا قصد به أمرًا خاصنَّا ، كقول الشاعر :
 وكما نقول نحن المشرفين في قاعة المناقشة : أشكر لزملائي المناقشين حضورَهم في هـــذا اليوم ، وجاز حذف الجار و المجرور ، وأن يقال : أشنكر حضوركم ، لأنَّ ذكر المفعول به ، يـــل

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

$$
\begin{aligned}
& \text { rr. } \\
& \text { (0) جامع البيان (0 }
\end{aligned}
$$

(7 ) ينظر :غريب القر آن الكريم في لغات العرب ، لأبي حيان الأندلسي ص ro ، ، ولم أجد هذا البيت في كتـب النحو ، ولم أقف على قائله .
 وكذلك مفعول (نصح) الذي يتعدَّى إليه بنفسه ، غالبًا ما يُحْفَ ؛ لأنَّ مراده معلوم ، وهو القول، ،


 قال النابغة :

## 





 والإخلاص له في القول والنصيحة ، وما شاع في كتب النحو ، من أنّ (نصح) ، يتعدًّى إلى مفعوله
 وأنَّه هو الذي وقع عليه فعل الفاعل ، وإنَّا مفعول (نصح) في الحقيقة محذون، وهو الـــنـي مــرَ تقنيره ه و الشرح الالي ذكره الزمخشري لهذه الصيغة ، كان في غاية الدقة، فهذا هو المــراد مـــن


 نصحتُ له نصيحتي نصوحًا ، أي : أظلصتُ وصدقت) (8) (5) له النصيحة ، فمفعول (نصح)، الـــني هو (نصيحتي) يحذف لللم به ، أو لعمومه ، ويجب ذكره إذا دل على غير النــصيحة والقــول، نحو : (( نصحتُ له الودَّ ، أي : أخلصته)) (0)
 التمييز

وصفوة ما نقدَّم أنَّ كتب النحو واللغة حين أجمعت على أنَّ صيغة : نصحتُ لـــه ، أفـــصح من: نصحتُه ، ليس السبب أيضنًا أنَّها لغة النتزيل ، ولكن لأنَّها مو افقة للمعنى المر اد ، وقد وجدتُ الزمخشري أحسن من فسَّر مدلول هذه الصيغة ، وقد مرَّ قوله فيها ، الذي استتتجنـا منه بأنَّ الـــام في (له) ، تفيد معنى الاختصاص ؛ ولهذا ، كما ذكر ، دلَّت على إمحاض النصيحة ، بمعنى: أنَّها وقعت خالصة للمنصوح له ، مقصودًا بها جانبه فحسب ، وأنَّ المتكلم ليست له أية مصلحة فيهــا،
 لله، وقد اكتسبت هذه الدلالة من لام (له) ، فعند حذفها ونصب الاسم تمَّحي هذه الدلالة. لذللك أجمعت كتب المعاجم على أنَّ الأصح و الأفصحح أن يقال : نصحتُ له (') أمَّا: نصحته، فهو انحر اف عن الأصل ، و المعنى المراد ، ففي قولنا مثلاً ، نصحتُ زيدًا ، ليس المــراد إيةــاع حدوث النصح على (زيدًا) بل على النصيحة المحذوفة ، فيكون التقاير : نصحت زيدًا نــصيحتي، فوقع (زيدًا) ، موقع النصيحة ، التي وقعت في التقدير بدل اشتمال منه ، ولهذا أدخــل الكــسائي:
 ${ }^{(Y)}$ (ولام العرب . .

「 § هنا ، بأنَّها منصوبة على نز ع الخافض ، و النقدير : وصدَّها عن ما كانت تعبد من دون اله (؛ ألا وردَّ أبو حيان الأندلسي ، وتبعه السمين الحلبي وجه النصب على نز ع الخافض، ووصفه بأنَّه ضعيف لا يجوز إلاّ في ضرورة الشعر ، كقول الشاعر :
(0) تمرون الديار ولم تعُوجوا كلامُكم عليَّ إذاً حرام
(0 ) البيت للشاعر الأموي المعروف جرير بن عطية الخطفي (ت : \&ا(1هـ) ينظر : الشعر والشعراء لابن فتيبة


 الايوان :





















 جهة أخرى يو افقق ما أر الوه ، من أنَّ رسل الشّ يسعون إلى جعلهم يميلين عن ملة آلبائهم وأجدادهم.







 الإعجاز في القر آن الكريم ، إذ من المعلوم لدى كل علماء اللغة و البلاغة، أنَّ هذا القر آن العظيم ما

استعمل حرفًا ما في موضع ، وتركه في موضع ، إلاّ لوجه من جوه البلاغة.


أجمعت كتب المعاني والإعراب و الثتسير، على أنَّ الضمير (هم) في : (كَالُوهُمْ أَو وَّزَنْو هُمْ) هو في الأصح والأشثهر منصوب على نزع الخافض ، والنقتير عندهم : كالو الهم ، أو وزنو الهم، استتادًا إلى أنَّ : كلته ووزنته، في اللغة ، هو بمعنى : كلت له ووزنت له (') وقد أجمعــو ا إيــضًا كما هو ظاهر من الآية على أنَّ المعنى : أنَّ هؤ لاء المطففين ، إذا اكتالو ا على النـــاس يـستوفون، أي: أخذو ا ما لهم من حق على من اششتروا منهم ، من الكيل و الوزن و افرًا حسبما يريدون، لكــنَّهم إذا كالو هم ، أو وزنو هم ، بمعنى : باعو الهم أنقصو الهم الكيل و الوزن ، كقوللك : يأخذ حقّه مــن ونـ الناس تامنًّا ، ويعطيهم حقَّهم ناقصنًا ، وهي عبارة شائعة في الذم (٪)

 الأسفل، عند النطق بالكسرة ، أو تتوين الكسر الذي يلحق آخر الاسم المخفــوض (٪) فهــو إذن لا لا علاقة له بالمعنى البتة ، لا من قريب ، ولا من بعيد ، و القر آن الكريم استعمل الخافض بعد الفعــل لدلالته ، لا للفظه ، و الدليل على ذلك أنَّ هذا الخافض ليس واحدًا ، بل يختلف باختلاف الفعل ، بل كثيرًا ما يكون الخافض الذي اشتهر اقتر انه بفعل معيَّن ، قد يستبدل به خافضًا آخر مع الفعل نفسه إذا احتاج السياق إلى دلالته ، فعلى الرغم من إجماع النحاة و المفسرين على هذه القضية، إلاّ أنِّي لم
 r.V
 للفار ابي / /
 . VV./r. . (r) ينظر : روح المعاني للآلوسي rvo/10 . (「 ) ينظر : الإيضاح في علل النحو للزجاجص

أجد أحدًا منهم من تطرَّق إلى دلالة لام (لهم) في الثقدير الذي قدروا وفسَّروا بها الآية : كالو الهــه،

 باللام هو الأصل والأصح و الأفصح ، و الحقيقة الناصعة التي لا لبس فيها ، هو أنَّ لام (لهم) فـــي الهـي

 الاختصـاص الذي جاء منه معنى الإخلاص ، فإجماع النحاة و المعربين و المفسرين على جعل قولـــهـ

 المقصود ضد ذلك تمامًا ، وهو أنهّه غشوهم في الكيل و الوزن ، فليس في هذه الآية إذن نصب على نزع الخافض ؛ إذ كيف يصح أن نساوي بين النصب و الجر ، ومعنياهما متضـادان .

 قال أبو حيان الأندلسي : ((واختلفوا في مدلول الباء هنا ، فقيل : إنَّها للإلصـاق • . . . وقيل
 واحد)) (') ذهب النحاة و المفسرون إلى القول بأنَّ الجر و النصب معنييهما واحد ، وقد كثر ما أكدوا هذا المذهب ، وصرحوا به و الصحيح ، كما هو ظاهر من سباق الآية ، أنَّ الباء للإلصـاق، حتى إنَّه يترثب عليه حكم ، وهو أن يمس هذا المسح الرأس ، لا أن يكون مجرد لمس لشعره ، فالباء حددتْ فقط غرض إلصـاق المسح بالر أس ، ولا علاقة لها بمساحة الممسوح منه، لذا جاز أن يكون المسح لجميع الرأس ، أو لجزء منه، إلاّ أنَّه يتعيَّن أن يكون المسح لجميع الرأس عند حذف الباء، وقولنـــا

 بين الجر و النصب جلي وكبير، ما كان ينبغي للنحاة و المفسرين أن يساووا بينهما. r في حال النصب ، منصوبًا على نزع الخافض ، وقال الزمخشري : ((هـــى : أصـــلـه أن يتعــَّى



$$
\begin{aligned}
& \text { (r ) شرح التسهيل ص 9 }
\end{aligned}
$$



 الآيات الثاثة ؛ استتادًا إلى القول بالنصب على نزع الخافض ، و هذا مأخذ كبير، إذ لا يعقل ، ولا يصح أن تتساوى دلالات الآيات القر آنية ، وتر اكييها مختلفة ، ولكون (إلى) أطول بناءً من اللام
















$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ( الكشات 10/1 } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (幺 ) الجامع لأحكام القرآن }
\end{aligned}
$$


 وقد تطرق الدكتور عبد الحميد الهنداوي إلى الفرق الدلالي بين الاســتـعمالين فــذكر أنَّــهـ استعمل (إلىى) في قوله تعالى : (قُلْ هَلْ مِن شُركَاَئكُم مَّن يَهِْْي إِلَى الْحَقَِّّ ((ليوحي بطول طريق الهداية ، لاى هؤ لاء الشركاء لو هَو ا . . . مع الدلالة المعجمية لكلمة (إلى) التي تفيد بعد المــسافة؛




 تَحْكُمُونَ) • . . ليصبح المعنى : أفمن يهدي إلى الحق ، ولو بطريق طويل . . . أحق أن يتبــع ، أم (r) ( ${ }^{(r)}$ وفي هذه الآية دليل يتكرر على بطلان القول بالنصب على نزع الخافض؛ ففـــي قـــول الله


 كل منهما.
 يُعَدٌ دعوى لإماتة الجانب البلاغي في القر آن الكريم ، الذي يمثِّل سرِّ إعجازه ها

# المبحث الرابع <br> النصب على نزّع الخافض السمهاعي <br> غير المُطَّرد في القرآن الكريم 

تطرَّقنا في المبحث السابق إلى المو اضع التي أجاز فيها النحاة النصب على نزع الخافض،
ولم يجيزوا ذللك في غير ها ؛ للللك حكمو اعلى ما جاء منصوبًا على نزع الخافض في غيــر هــــه
( ( ) ينظر : معاني القر آن وإعرابه للزجاج


$$
\begin{equation*}
\text { الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ص } 91 . \tag{r}
\end{equation*}
$$

$$
\begin{equation*}
\text { اللصدر نفسه ص } 9 \text {. . } \tag{r}
\end{equation*}
$$

المو اضع بشذوذها ، على الرغم من ورود شو اهد قر آنية كثيرة ضمن هذه المو اضع، ولكثرة هـــذه الثو اهد التي تكاد لا يمكن تحديدها وحصرها ، سأختار نماذج منها ، أبسط القول فيهـــا ، مرنبـــة حسب مو اضع ورودها في القر آن الكريم ، ومن الله الهـى و السداد


قال الفر اء : (( فإنَّ السماء في معنى جمع ، فقال (فسو اهن) للمعنى المعروف أنَّهـنَّ ســبع سماوات )) (') وقال الأخفش : (( وهو إنما ذكر سماءً واحدة ؛ فهذا لأنَّ ذكر السماء قد دل عليهن كلهن، وقد زعم بعض المفسرين أن السماء جمع متل : اللبن ، فما كان لفظه لفظ الو احد ، ومعناه

 وقال الطبري : (( وقال بعضهم : إنَّا قال : استوى إلى السماء ، ، ولا سماء ، كقول الر الرجل لآخر : اعمل هذا الثوب ، وإنَّما معه غزل ، و أمَّا قوله (فسو اهن) فإنه يعني هيـــأهنَّ ، وخلقهـنَّ، ودبر هنَّ ، وقومهنَّ ، و التسوية في كلام العرب ، التنقويم والإصـلاح و التوطئة ، كما يقال : ســوَّى ،

 مكنيهنَّ مخرج مكنى الجمع . . . لأن السماء جمع واحدها سماوة ، فتققير واحدتها وجمعهــا إذن تقدير ، بقرة وبقر ، ونخلة ونخل ، وما أثبـه ذلك ، ولذلك أنتّ السماء مرة ، فقيل هذه سماء، وذكَّر
 فرق بينه وبين واحده ، غير دخول الهاء وخروجها ، فيقال : هذا بقر و هذه بقر ، و هذا نخل و هـــذ


 إعراب الآية ، قال أبو جعفر النحاس (( يجوز عندي أن يكون : فسوَّى منهنَّ ، كما قال جل وعــز


$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1 معاني القرآن } \\
& \text { O. م ( } \text { ( } \\
& \text { ( } 01 \text { ( المصدر نفسه ص }
\end{aligned}
$$


(0) إعراب القر آن ص آ

الوجه الإعر ابي الذي قال به النحاس ، بعد أن نقل وجه النصب على البدلية من الــضمير (هــنَّ)؛
 سماو ات ، فحرف الجر محذوف مع الهاء و النون ، كما قال (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَـَـْْْيِنَ رَجُـــلا
 البركات بن الأنباري (( (سبع سماو ات) منصوب، وذلك من وجهين ، أحدهما : أن يكــون علـــى الـا البدل من الهاء و النون ، في (سوَّاهنَّ) ، و الثاني : أن يكون منصوبًا لأنه مفعول (ســوَّى) علــى الـى تقدير ، فسوَّى منهنَّ سبع سماوات ، فحذف حرف الجر ، فصـار (فسو اهنَّ) كقوله : (وَاخْتَارَ مُوسَى

 من الضمير ، أو على المفعول به بــ (سوَّى) بنقتدير حذف الجار من الضمير ، كأنَّه قال : فــسوَّى منهنَّ سبع ، وقيل نصب على الحال ، وقال (سوَّاهنَّ) إمَّا على أنَّ السماء جمع ، و إِّا الِّا على أنَّه مفرد اسم جنس ، فهو دال على الجمع )) (†) وقال العكبري : (( (سبع) منصوب على البدل من الضمير،

 إعر اب (هُنَّ) في موضع نصب على نز ع الخافض، على تقـــدير : فــسوَّى مــنـهنَّ ســبع سماو ات ، اقتضى أن يكون المعنى : أنَّ هناك سماو ات كثيرة ، أكثر من سبع ، وأنَّ اله ســبحانه، سوَّى منهنَّ سبعًا ، و هذا المعنى غير وارد في تفسبر الآية لا من قريب، ولا من بعيد ، فالظـــاهر من سياق الآية و المتفق عليه ، ما نص عليه الطبري بقوله : (( فقد أخبر ابن اسحاق، أن اله ، جل
 (0) والو احدي بقوله : (( وجائز أن تعود الكناية إلى أجزاء السماء ونواحيها ، فالمعنى: جعلهن سبع سماو ات مستويات ، بلا فطور ، ولا أمت )) (־) أي : بلا شقوق و لانتوء.

> (1 (1 مشكل إعراب القرآن
> (Y ) البيان في غريب إعراب القرآن
> ( $110 / 1$ ( المحرر الوجيز
> (؟ ) التبيان في إعراب القرآن
> (0 ) جامع البيان (0 /
> (T الوسيط في تفسير القرآن المجيد IT// IT

 والنفسير : أبو جعفر النحاس ، ومكي بن ابي طالب القيسي ، وأبو البركات بن الأنبـاري، وابــن عطية الأندلسي ، وأبو البقاء العكبري ، حتى ظنتت أن لن أجد من سينتبه على قضية المعنى، وقد

 المعنى : أمّا من حيث اللفظ ، فإنَّ (سوّى) ، ليس من باب (اختار) ، فيجوز حذف حرف الجر منه

 منصوبًا على نزع الخافض يُحَ شاذَّا عند النحاة ، ومع ذلك قالو ا به .











 وأظلني)) (0) و((ظلله اله ، وأظظلَّه : منعه وحرسه)) ()
(1) البحر المحيط /190/1
0.0/1 (r) (r) التثيان (r)
(r) ( البحر المحيط (Y/

(0) ( الفردات للأصفهاني ص بזب.
(7 ) عدة الحفاظ في تغير أثشرف الألفظ : ه/ 0/ .

وجاء في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده : ((واستظل مــن الــشيء ، واســتظل بــهـ،
 تعدي (ظلَّل) إلى مفعوله بنفسه ، فهل بعد ذلك من حاجة في الأخذ بقول النصب على نز ع الخافض في إعراب هذه الآية ؟ يضاف إلى ذلك أن العكبري وأبا حيان الأندلسي أنفسهما ، ذكر ا وجهًا آخر
 بالنصب على نزع الخافض من مآخذ القول بالنضمين وشدة النككلف في النتأويل ، فقد قال العكبري:



 فوقه ، أمَّا في الأية ، فعلى العكس من ذلك ، أي : جعل الغمام مُظلِّلا وساترًا الشي تحته، والمقصود بهم في الآية بنو إسر ائيل ، وقد أحسن أبو حيان في التعبير عن هذا الوجه ، وشرحه فقـــال : (( أو
 يكون (فعَّل) ، فيه ، بجعل الثيء بمعنى ما صيغ منه ، كقولهم : عدَّلت زيدًا، جعلته عدلاً، فكـــذلك

و هذا فيما يبدو محصور في صيغة (فعَّل) ، وهو كقولك أيضًا : سمَّلتُ الصعب، أي: جعلته
 ذلك. ومعنى هذا الوجه ينتاسب ودلالة الآية والسباق الذي وردت فيه ، وهو تذكير الله لبني إسر ائيل بعظم نعمه عليهم من جهة ، و أنَّه هو المنعم الأول و الوحيد من جهة ثانية ، وليبين الله سبحانه لبني
 وتحويله إلى نعمة ، حتى لو كان في الأصل نقمة ، فقد جاء في التفسير : (( و الغمام جمع غمامــــة،
 يستر ها عن أعين الناظرين ، وكل مُغَطَّى فإن العرب تسمية مغمومًا ، وقد قيل : إنَّ الغمـــام التــي
 وأطيب ، وهو الذي يأتي الله ، عز وجل ، فيه يوم القيامة في قوله : (فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغْمَمَمِ)\}(البقرة:

$$
\begin{aligned}
& \cdot v / 1 \cdot(1)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (「 ) البحر المحيط /r/r }
\end{aligned}
$$

- 



 (وَظَلَّنْا عَلَيْمُمُ) فلو كانت الآية بالمعنى الذي يقتضيه القول بالنصب على نزع الخافض، أي: لو قال سبحانه : وأظللنا عليكم بالغمام ، لخالف المراد من فحوى الآية وسياقها في ثلاثة أمور أساســية،

ا -لوقال : بالغمام ، لاحتمل معنى استعانة الله بالأسباب ليحقق ما يريده .

يجعل بني إسر ائيل يشعرون أو يظنون أن نعمة الظل جاءتهم من قبل الغمام ، لا من قبل اله . ץ ـ ـلو قال : بالغمام ، لتعين أن يكون المراد به هذا الغمام الذي يعتري الناس في كل زمان

ومكان .
لكن لما أر اد الهَ سبحانه ، أن يذكِّ بني إسر ائيل ، أنَّ هذا الغمام الذي أظلهم هو ليس ككل غمام رأوه أو يرونه ، بل هو غمام خاص من صنع الها ، وأنَّ نعمة الظل إذن هــي نعـــــة إلهيـــة ربانية خالصة ، توجب أن يوجهوا شكرهم عليها إلى الله ، ســبحانه ، لا إلــى غيـره ، و أنَّ الله، سبحانه ، وإن كان هو الذي خلق الأسباب ، إلاَّ أنَّه يتصرف فيّه فيها كما يريد ؛ يُضاف إلى ذلك أنَّه أريد باستعمال صيغة (فعّل) من دون (أفعل) ، معنى استمر ار النعمة ، أو طول مدتها ؛ لذلك قـــال
 بالنصب على نزع الخافض : وأظللنا عليكم بالغمام ، لأن صيغة (فعّل) ، تفيــد معنــى الجعــل، ومعنى تكثير الفعل واستمر اره ، فناسب المقام ، فقد ظلل اله عليهم الغمام في التية الــذي اســتمر أربعين سنة ()
 فِي الآخِرَّةِ لَمِنَ الصَّالحِينَ)
إعر اب (نَفْسَهُ)
والأنباري()
و الزجاج (') و القيسي (٪)
أجاز الأخفش(£)

منصـوبًا على نزع الخافض ، إذ الأصل : سفه في نفسه ، فلما حذف حرف الجـر اتـصل الفعــل
(1 ) جامع البيان /

(「) ينظر : جامع البيان
(؟ ) ينظر : معاني القرآن ص11


 لكون هذا الوجه من الإعراب ، هو في الأصل ، إعر ابًا مصنوعًا ، فإن إقحامه بين الأوجه الإعر ابية عبث ، ومردود لما يأتي :
1-لم أجد في المعجمات العربية ، وكتب التفسير من ذكر عبارة : سفه في نفسه ، وأثنار إليها أنَّها من لغة العرب ، وهو الأصل الذي استتد إليه جمهور البصربين لتسويغ إعراب (نَفْسَهُمُ) منصوبًا على نزع الخافض ، جاء في العين للفر اهيدي : ((وسفه حلمَهَ ، ور أيَهَ ونفسَهَ: إذا حملـــــا
 مضى أنَّ معنى السفه : الجهل ، فمعنى الكلام : وما ير غب عن ملة إبــر اهيم الحنيفيـــة إلاّ ســفـيه جاهل)) () وجاء في التهذيب للأزهري : (( السفه : الخفَّة ، ومعنى السفيه : الخفيف العقل ، ومن هذا يقال : تسفهت الرياحُ الشيءَ : إذا حركته ، واستخفته فطيَّرته . . . . ويقال : سفه فلان رأيَه: إذا جهله ، وكان رأيه مضطربًا ، لا استقامة فيه )) () وجاء في الصحاخ للجوهري : (( وقولهم: سفه
 و السفاه والسفاهة : خِفَّة الحلم ، وقيل نقيض الحلم ، و أصله ، الخفة و الحركة ، وقيل : الجهل، وهو

 المشركين : للنبي صلى اله عليه وسلم : أنشفِّه أحلامنا ، معناه : أتجهَّل أحلامَنا . . . وقال مجاهد:

|  |
| :---: |
| V// ينظر : ( Y |
|  |
| (¢ ) |
| (0) (0) |
|  |
| . MVIT-IvI./r (v) |
| を9^ ص ( ) |

السفيه : الجاهل)) (') وجاء في تاج العروس للزبيدي : (( السفه . . . و أصله : الخِفَّة و الحركة، أو
 إذن الأصل الذي استتد إليه أصحاب هذا الوجه من الإعراب ، لا أصل له في كلام العرب.




التجاء الزجاج إلى التضمين دليل على عدم اقتتاعه بنصب (نفسه) ، على نز ع الخـــافض، هذا من جهه ، ومن جهه أخرى ، فقد جاء في تفسير الطبري ، و التهذيب ، و اللسان ، و التاج، كمــــا تقدم ، أن الأصل في معنى السفه : هو الخفَّة ، والحركة ، أو الجهل ، وقد قال ابن قتيبة : ((السفه:
 فلا معنى إذن لتضمينه معنى الجهل ، فيكون (سفه) ، قد نصب (نفـسـه) ، أصـــالة لا تضمينًا.
「 ${ }^{\text {- }}$ (( وأنكر البصريون هذا القول ، وقالو ا : لا تكون المفسِّرات إلاّ نكرات ، . . . وقال بعض النحويين

(*) () حروف الجر في غير موضع

و المقصود بالمفسِّر : مصطلح التمييز عند البصربين ، فالبصريون إذن لم يعربوا (نَفْـسَهُ) مفسِّرًا ؛ لأنَّ المفسِّر عندهم لا يكون إلاَّ نكرة ؛ لذلك اضطروا إلى إعر ابه منــصوبًا علــى نــز ع ، الخافض ، بتقدير : سفه في نفسه ، فهذا الإعراب غير مقبول ؛ لأنه قول مضطر ، وقول المضطر



المفسِّر هنا معرفة ، فقد ذكر الفر اء ؛ ومن نقل كلامه ، أن نحو : سفه زيدٌ نفسَه ، أصله : سفهت
 ما بعده مُفسرًا ؛ ليدل على أن السفه فيه ، وكان حكمه أن بقال : سفه زيد نفسًا ؛ لأنَّ المُّفَسِّرِّ لا لا



 نفسَه) (ז) وقال الزجاج : ((وذهب يونس إلى أن (فحِل) للمبالغة ، كما أنَّ (فعَّل) للمبالغة، فذهب في



ومما يقَّوي مذهب أهل التأويل الحديث المرفوع ، فقد سئل النبي ،صلى الله عليه وسلم، عن
 الحديث : إنَّما البغي من سفِه الحقَّ ، أي : من جهله)) ( () وقال الزمخشري: (( (سفه نفسَه) امتهنها،

 وقال ابن عطية : ((وحكى ث夫لب و المبرد أن (سفه) بكسر الفاء ، يتعدَّى كـــ (سفَّه) ، بفتح الفـــاء و وشدِّها ()

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (٪ ) معاني القرآن ص } 111
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) التاج 199/47 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (^) ( المحرر الوجيز Y/T/ }
\end{aligned}
$$

 (سفَة) ، سماعي شاذ بإجماع النحاة ، فقد قال : (( وأما إسقاط حرف الجر ، وأصله من : ســـفـ






 الُْشُشْرَكِن)




 اليهودية و النصر انية ، والآخر : أن يكون نصبه بفعل مضمر ، بمعنى (نتبع) ، و الثالث : أن يكون
 وأفيمت : (الملة) مقامها )) (") وال ابن الأنباري : (( (ملة) منصوب بفعل مضمر ، نتقيره : بــل
 الوجهين ، لأنكَ تفتقر في هذا الوجه إلى إضمار بعد إضمار ، إضمار الفعل وإضــمار الـــضاف،

|  | (1 ) البحر المحيط /¢ |
| :---: | :---: |
|  | ( الدر ( ${ }_{\text {( }}$ |
|  |  |
| iv./r | (Y) رو (Y) |
|  | ( ) معاني القرآن /٪ |
|  | (0) ) مجاز القر آن صهr |




والإضمار على هذا الحد من المتتاو لات البعيدة ، فلا يصار إليها ما وجد عنها مندوحة )) (') وفال
 يبدو أن المفسرين قد ذكروا ما أمكن أن يذكروه من أوجه إعراب (ملة) إلاَّ النصب على الِّى نزع الخافض ، وأول من نقل القول به استتادًا إلى كتب التفسير التي رجعت إليها: القرطبي، فقال: (( وقيل المعنى : بل نهتدي بملة إبر اهيم ، فلما حذف حرف الجر صـار منصوبًا)) (ثّا وكذللك أثنار اليه أبو حيان الأندلسي بقوله : (( وإمَّا على أنَّه منصوب على الإغر اء ، أي : الزي الز المو ا ملة إير اهيم،
 بقوله : (( الر ابع : أنَّه منصوب على إسقاط حرف الجر ، الأصل : نقتدي بملــــة إبـــر اهيم، فلمَّــــا (0) ( ${ }^{(0)}$ ) (الحرف انتصب
 و التفسير قد قصد به نزع الخافض ، لا نزع الفعل معه ، فقد جاز القول به لو كان الفعل نهتدي، أو نقتدي مذكورًا ، أي : لو قيل في الكلام : وقالوا كونوا هودًا أو نصـارى تهتندو ا قل بل نقتدي ملـــة إبر اهيم حنيفا ، أمنَّا القول به ، و الفعل المتعدي بحرف الجر غير مذكور، فهذا ما لا علاقة له البتة بالقول بالنصب على نزع الخافض

الكلام ، وهذا هو عامل النصب في الاسم (مِلَّةَ) ، لأنَّه متعلق بخبر : (كان)، المنصوب في قضية الاتباع التي نؤلف المحور الأساسي ، و الدليل على ذللك أنَّ جميع الأوجه الإعر ابية مــستنوحاة مـــن الانـ
 حرف الجر ، أو بالعطف أو بفعل مضمر ، نقدبره كذا وكذا ، بل نصب بعامـــل الــسياق ، ومــن





$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) البيان في غريب إعراب القرآن } \\
& \text { rlı/1 المحرر الوجيز ( } \\
& \text { (T الجامع لأحكام القرآن } \\
& \text { ( ) (البحر المحيط //•010 }
\end{aligned}
$$







 r - أن يُشثار إلى الفرق في المعنى بين الجر و النصب .
ץ


 الوجه بأنَّه غير مقيس ، وجعل كنصب (الديار) ، شذوذًا في قول الشاعر : تمرون الديارَ ولم تعوجوا
فيجب إذن التظلي عن الأخذ بهذا الإعراب ، ولا سيما عند وجود إعراب آخر أقرب إلــى معنى الآية وتركيها ، وقد أشار إليه العكبري ، بقوله : ((ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذون،

 الخير ، فجز اؤه ما انتهت به الآية .



$$
\begin{aligned}
& \text { (1 ) البيان في غريب إعراب القرآن \/٪ . . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r ) ينظر : الدر المصون }
\end{aligned}
$$

أو لادكم : منصوب عند جمهور النحــاة والمفـسرين علــى إبــقاط حــرف الجــر؛ لأننَّ (استرضع) ، عندهم يتعدَّى إلى مفعولين ، الأول : يتعدَّى إليه بنفسه، و الثاني : يتعدَّى إليه بحـرف

فجمهور النحاة والمفسرين ذهبوا إلى أنَّ (أو لادكم) ، المنصوبة ، هي في الأصل مجرورة،
 النصب ، فهذا الوجه إذن من الإعراب مردود ؛ لما ذكرناه بأنَّه لا يجوز الأخذ به إلاّ بعد أن يشار

 ذلك أنَّه لا مسوغ للقول به ما دام هناك مذهب آخر وإعراب آخر ، وهو ما ذكره الزمخــا (استرضم) ، يتعدَّى إلى مفعوليه بنفسه ، فيكون (أو لادكم) ، مفعوله الثــــنـي ، و الأول محــذـوف، و المعنى : أن تسترضعو المر اضع أو لادكم (؟) وقال أبو حيان الأندلسي : ((واستفعل : هنا للطلب، أي : طلبتُ من المر أة إرضاع الولد ، كما تقول : استسقيت زيدًا الماءَ ، و واستطعدتُ عمرًا الخبــَّ،
 الخافض ، كذلك : أو لادكم ، منصوب لا على إسقاط الخافض)( () لذلك يكون من الخلط، واللــبس أن نسمي المنصوب على نزع الخافض مفعو لاً به . وجاء في لسان العرب : ((قال ابن بري : وتقول : استرضعتُ المر أة ولدي، أي : طلبتُ
 محذوف، أي : تسترضعوا أو لادكم مر اضع ، والمحذوف علــى الحقيقـــة المفعــول الأول ؛ لأنَّ
 (£) ( ${ }^{\text {( })}$
فإعر اب (أو لادكم) ، مفعو لاً بـه مقبول ؛ لأنَّه قائم على معنى المفعولية ، أمَّــــا القـــول بـــأنَّ (أو لادكم) ، منصوب على نز ع الخافض ، فإنِّي لا أدري كيف استساغه الجمهور ؛ لأنَّه قول فارغ

من كل محتوى .

 (Y) ينظر : الكشاف YY/ (Y
(r ) البحر المحيط


قيل في إعر اب (سرَّا) الأقو ال الآتية :

ا -إنه مفعول بهه لــــُوَاعِدُو هُنَّ) ؛ لأنه بمعنى : النكاح ، و النققدير : لا تو اعدو هن نكاحًا.
Y -إنه مصدر في موضـع الحال ، بمعنى مــستخفْن ، و المفعــول محــذوف ، و النتـــدير :
لاتو اعدوهن النكاح سرًّا .

س -إنه صفة لمصدر محذوف ، أي : لا نو اعدو هن مو اعدة سرًا .
§ -إنه بتقدير : في سر ، فيكون (سرِّاً) ، منصوبًا على الظرفية .
ه -إنه منصوب على نزع الخافض ، أي : على سرٍ ، أي : على نكاح ، لأن الفعل: و اعد،
يتعدى إلى مفعولين ، إلى الأول بنفسه ، و إلى الثاني بحرف الجر (إلى)، فلما حذف حرف الجــر؛
وصل إليه الفعل فنصبه(1)
وفيما يتعلق بالوجه الأخير قال ابن هشام (((على) : على وجهــين أحــدهما : أن تكــون
حرفآ . . . قوله
تحنُّ فتبدي ما بها من صبابةٍ


ويبدو أن ابن عطية قد حسم الأمر في هذه الأوجه الإعر ابية المختلفة بقوله : (( ذهب ابــن
عباس، وابن جبير ، ومـالك وأصحابه ، و الثغعبي ، ومجاهد ، و عكرمة، و السُدِّي، وجمهــور أهــل العلم، إلى أنَّ المعنى : لا نو اعدو هن بالمو اعدة ، و النو اثق ، و أخذ العهود في استسرار منكم وخفية،
 و هذا هو المعنى و النفسير الذي يقطع بإعراب : (سِرَّا) حالًا ، من دون أوجه الاعــر اب

المذكورة.


في نصب (درجات) ، ستنة أوجه ، هي :
ا -إنَّه حال من (بعضهم) ، على حذف مضـاف ، أي : ذا درجات ، أو ذوي درجات.
 للعكبري 10r/1
( ) مغني اللبيب (Y/ )


عبد الجبار فتحي
. r - إنَّه مصدر و اقع موقع الحال
r - إنَّه مفعول ثان لــ (رفع) على أنَّه ضُمِّن معنى (بَّغ) ،و النقدير : بلَّغ بعضهم درجات.
₹ - إنَّه بدل اشنتمال .
ه -إنَّه مصدر على معنى الفعل لا لفظه ؛ لأنَّ الدرجة بمعنى الرفعة ، فكأَنَّـهـ فيــل : رفــع
. بعضهم رفعات
7 -إنَّه منصوب على إسقاط الخافض ، وذلك الخافض يحتمل أن يكون (على) أو (في)، أو

(انتصب ما بعده .
تقدَّم في مو اضع مختلفة ذكر مآخذ القول بالنصب على نزع الخافض ، ومن هـــذه المآخـــذ
التي تتعلق بتفسير هذه الآية و إعر ابها ما يأتي :




دلالة معنوية ، أو بلاغية .
Y Y لمَّا وردت (درجات) ، منصوبة ، فقد أريد بها حتمًا معنى من معاني الاسم المنــصوب كالحال، أو المفعول به ، و إعر ابها منصوبة على نز ع الخافض يعني جعلها بمعنى المجرور الــــي


بالحرف الذي اختيرت دلالته من دون الأحرف الجارَّة الأخرى .
「 -الدليل على أنَّ (رفع) ، متعدٍّ إلى (درجات) ، بنفسه ، عدم ورود تعدِّيَه إليهــا بحــرف





$$
\text { مكَانًا عَلِيَّا)مريم : ov- } 07
$$



قال الزجاج : ((يعدكم الفقر : يعدكم بالفقر ، ولكنَّ الباء حُخِفتْ ، و أفضى الفعل فنصب، كما
قال الثاعر :
(1 ) ينظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري 1 / ا ، ، والدر المصون



 الأمتل ، فحذف الباء مضطركًا ؛ لأنَّ وزن البيت لايستقهم إلاَّ بحذفها ، و القر آن ليس شعرًا.




 استيعابه والاحتواء عليه ؛ مما اقتضىى أن يكون معنى الآية : إنَّ الثيطان يعدكم الفقر ، النقر الذي الذي


 والإيمان ، و الفقر من كل خير ، خير الانيا والآخرة .
 \{lvo: مُؤْمِنِين) : آل عمران

 أعداءه ، لا أولياءه ، فما معنى هذا الكلام ؟! فالجو اب أنَّ المر اد . . . يخوفكم من أوليائه . . ت تقير الكام : يخوف المومنين بأوليائه الذين هم المشركون ؛ فلمًا أسقط الباء ، وصل الفعل إلى الأوليـــاء





(1 ) معاني القرآن وإعرابه Y/ Y/ .


حرف الجر وصل الفعل إليه فنصبه (') وأجاز بعضهم أن يكون المعنــى : يخـوِّف أوليــاءه مــن (「) المنافقين في عدم مقاتلة المشركين




 إفادتها معنى الجعل ، فيكون القصد من قولنا : علَّمت زيدًا ، جعلته معلِّمًا ، وكذلك فولنا : خوَّفتٌ ،


 المر اد أنَّ الثيطان جعلهم مخوِّين ، ذلك بأن ألبسهم قناعًا من أقنعته الثيطانية المزيفة ، فبدو ا فـــي
 الإيمان ، بل هم من شدة خوفهم من كل شيء صـاروا أتباعًا للشيطان ، ولهذا قـــال الله ، ســبـانه:











 . IVT- IVo/ ينظر : زاد المسير لابن الجوزي (Y)
(

ظاهر الآية ، الأولى : أنَّه أراد من (تتحتون) ، معنى (تتحتون) فتضمينها معنى (تتخـنـون) أو










 الجر، والتقنير : أعجلتم عن أمر ربكم ، فلمّا حُذ حرف الجر ، اتصل به الفعل فنصبه(1) ،

 لكلام اله ، فقد حكموا هنا على نصب : أمر ربكم ، بالثنوذ ، لأنَّ (عجل) ، لا يتعدَّى إلى مفعوله






 شر / شرح الأشموني
(

 كلام العرب ، فهل ثمة داع بعد ذللك إلى إدر اج هذا الثـاهد القر آني في باب : النصب علــى نــز ع الخافض، ومن ثَمَّ الحكم عليه بالثذذوذ ؟!
 قيل في إعراب (منازل) ، أربعة أوجه ، هي : الاول





لمَ الالتجاء إلى وجه النصب على نزع الخافض ، مع أنَّه وجه لفظي ومصنو ع ، وفيه مــن
 (قَّر) ، معنى (صيَّر) لأنَّ من معاني (فعَّل) ، معنى الصيرورة ؛ فــ (قدَّر) ، هنا نصب مفعوليه: الهاء و (منازل) ، بنفسه بالأصـالة ، لا بالتضمين .

## البجحث الخامس <br> المفمول لأجله والنصب على تزع الخافض

قال ابن هشام : ((ولمَّا أنهيتُ فولي في المرفوعات ؛ شر عتُ في المنصوبات ؛ فقلتُ: باب المنصوبات خمسة عشر : أحدها : المفعول به ، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل (ويشمل: المنـــادى، و المنصوب على الاختصاص ، أو الأم ، أو المدح ، أو التــرحم ، او الإغــر اء، أو التحــذير، أو القطع) . . . و الثاني . . . المفعول المطلق . . . . و الثالث . . . المفعول لـــه ، ويُــسّمَّى المفعــول لأجله، و المفعول من أجله . . . و الر ابع . . . المفعول فيه . . . و الخامس : المفعــول معــه . . . و السادس : المشبه بالمفعول به ، وهو المنصوب بالصفة المــشبهة . . . . والــسابع : الــــال . . . . والثامن : التمييز . . . و التاسع : المستثتى . . . . والعاشر : خبر كان ، وأخواتها . . . . و الحــادي عشر : خبر كاد ، وأخو اتها . . . و الثاني عشر : خبر ما حُمِل على ليس . . . و الثلثلث عشر : اسم
 090/r

إنَّ ، وأخو اتها . . . و الر ابع عشر : اسم لا ، النافية للجنس . . . و النــو ع المكمــل للمنــصوبات
${ }^{(1)}$ (الخمسة عشر ، وهو الفعل المضار ع الثالي ناصبًا

معناه ، و النحاة لم يعربوا اسمًا من هذه الأسماء منصوبًا على نز ع الخافض ، لأنَّه من الأولــــى أن
 اسنثخي من هذه الأسماء المنصوبة المفعول لأجله ، فأُعرب منصوبًا على نزع الخافض ، فحملنــي هذا الاستثناء ، على در اسة هذه القضية في مبحث مستقل . و المفعول لأجله يُسَمَّى أيضنًا المفعول له ، و المفعول من أجله ، قال سيبويه : ((هذا باب مـا ينتصب من المصادر ؛ لأنَّه عذر لوفوع الأمر ، فانتصب لأنَّه موقو ع له ؛ و لأنَّه تفسير لما قبله: لِّمَ كان ؟ وليس بصفة لما قبله ، ولا منه ، فانتصب كما انتصب الار هم في قوللك : عشرون در هـكُـــا، وذلك قولك : فعلتُ ذالك حذار الشر ، وفعلت ذالك مخافة فلان ، وادِّخار فلان ، قال الشاعر، و هـــو حانم بن عبد اله الطائي\}من الطويل\{ : وأغفِرُ عَور اءَ الكريم ادِّخاره و وأصفح عن شتْم اللئيم تكرَّما
${ }^{\text {(「 (「) }}$
 أصـاب وأحسن في تفسير هذا العامل المعنوي الذي عمل النصب في المفعــول لأجاـــه، فالأســــاء المنصوبة : حذار الشر ، ومخافة فلان ، وادِّخار فلان ، وعور اء ، وتكرما ، انتصبت ؛ لأنَّها دلت على معنى المفعول لأجله ؛ لذلك أعربِتْ هذا الإعراب ؛ و اصطلح على تسميتها هذا المصطلح. هذه هو الحق ، إلاَ النحاة لم يأخذوا بهه ، وهو أنَّ العمل لا يكون إلاَّ بـا بــالمعنى ؛ فكـــَّروّا النحو أيَّما تكدير حين تركوا هذا الحق جانبًا ، وذهبوا إلى أنَّ المفعول لأجله نُصب بالفعــل الــــــي قبله، شأنه في ذلك شأن المفعو لات المنصوبة الأخخرى ، فها هو سيبويه بعد أن قال عن الأســماء




$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (६ ) المصدر نفسه تحقيق هرون : }
\end{aligned}
$$

 ففي كلام سييويه هذا اختلطت ، ونشابكت ، وتداخلت أربعة عو امل ، بعضها في بعض : وهي:
 تفسير لما قبله : لِّ كان ؟ وليس بصفة لما قبله ، و لا منه ، فانتصب كما انتصب الارهم في قولك: عشرون در همًا) (
 لوقوع الأمر ، فانتصب لأنَّه موقوع لهه)) وبقوله : ((فهذا كله ينتصب ؛ لأنَّه مفعول لهه))
 § -عامل حذف الخافض ، عبَّر عنه عندما ذكر أنَّ النصب جاء من طرح الـــــلام ، وعلــى
 الحقيقي الذي يجب أن لا يُختلف فيه ، هو عامل المعنى ، أو السياق ، و هذا الخلط بين هذه العو امل المختلفة التي تضدنها كلام سيبويه ظهر أثر ها في كلام النحاة من بعده قال المبرد : ((لأنَّ المعنى معنى اللام ، كما نقول : جئتُك ابتغاء الخير ، فنتصب و المعنى معنى اللام ، وكذلك قال الشاعر : وأغفِرُ عور اءَ الكريم الدِّارَه هِ وأعرض عن شنم اللئيم تكرمُما
 () (الخليل)

فقد جعل المبرد النصب بمعنى الجر ، والأصل هو الجر ، و هذا هــو تفــير لــــصطلح النصب على نزع الخافض




 لكَّا حذف اللام عمل الفعل)( )
قول الأخفش : ((لمَّا حذف اللام عمل الفعل)) هذا قول سبيويه ، نتاقله النحاة ، ويتـضمن الإشارة إلى عاملين : الفعل ، ونز ع الخافض .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r ) معاني القرآن ص r r }
\end{aligned}
$$

وقال الزجاج : ((و إنَّما نصبتَ (حَذَرَ الْمْوْتِ) لآنَّه مفعول له ، و المعنى يفعلون ذلك لحــذر الموت ، وليس نصبه لسقوط اللام ، و إنَّما نصبه في تأويل المصدر ، كأنَّه قال : يحــذرون حــا - . .

وأغفِرُ عور اءَ الكريم الدِّارَهْ و أعرض عن شتم اللئيم تكرُّما
( ${ }^{(1)}$ () (لمعى : لادِّخارْر
صرح الزجاج في أول كلامه بالعامل المعنوي ، دل على ذلك قوله : ((وإنَّا نصبتَ . . .
لأنَّه مفعول له()) أي : نُصِب المفعول لأجله ؛ لأنَّه مفعول لأجله ، و هذه العبارة التتي قالها ســيـيويهه،

 لسقوط اللام) تم عاد وأكد أنَّ أصل النصب هو الجر وقال السير افي : (( قال أبو سعيد (و المقصود نفسه) اعلم أنَّ المصدر المفعول له ؛ إنَّمــا
 كرجل قال لرجل : لَِ خرجتَ من منزلك ؟ فقال : لابتغاء رزق الهـ ، أو قال له : لِّمَ تركتَ السوق؟ فقال : للخوف من زيد ، ولحذار الشر . . . ويجوز حذف اللام ، ونصب الذي بعدها ، كقولك: قلتُه

 ابتغاء الخير ، واحتملتُ من أجل خوف الشر ، ومعناهما واحد)) (r) و وقل ابن هشام : ((ويجوز جر المستوفي للشروط)) (؟) وقال يس الحمصي : ((قوله : (ويجوز جر المستوفي للشروط) فيه إثشــارة

 وثمة خمس حقائق برزت عندي في هذا المقام من الضروري التتبيه عليها :
الأولى : أنَّ المفعول لأجله ، لم يكتسب هذه الدلالة من اللام البتة ، بل قد تمثل فيه معنــى الدفعول لأجله ذانتًّا ، فلبس هذا المعنى من غير أداة ، كما لبس الحال معنى الحالية من غيـر أداة وبالشروط التي ذكرو ها ، فكذللك المفعول لأجله اكتسب هذه الدلالة من خلال الشروط التي تمثلهـــا حتى استطاع النحاة أن يستتبطو ها من خلال لفظه ، ومن خلال موقعه في النركيب، فتّرفوا إليها،

$$
\begin{aligned}
& \text { (§ ) حاثشة شرح التصريح }
\end{aligned}
$$

وذكرو ها لنا ، وهي خمسة : أن يكون مصدرًا ، وأن يكون قلبيًّا ، وأن يتحد مع الفاعل في الزمان،

 جو از نصبه كان بعد ذلك ، فبعد أن صار مفعو لاً له ، انتصب على هذا المعنى، كما انتصب الحال

 هذه الدلالة ، ويحصل هذا عند فقدانه لهذه الشروط ، أو بعضها. الثانية : أنّ العرب ميَّالون إلى الإيجاز ؛ فهم غالبًا ، بل دائمًا ما يحذفون لفظ الخافض كلما
 جواز التعبير عن دلالة الخافض من دون لفظه ، بينما العلاقة بينهما علاقة الروح بالجسد؛ فهما إمَّا
 تلقائيًّا دلالته .
الثالثة : إذا أدركنا أنَّ المفعول لأجله اكتسب دلالته هذه ذانتّا ، أي : من غير أداة ، شـــأنه في ذلك شأن الحال ونحوه ، فيجب أن نتذكر أنَّ من العبث الذي نتزهت عنه لغة القر آن الكــريم أن يُجَرَ المفعول لأجله هذا بلام العلة ، أي : باللام التي تحمل دلالته . و هذا ما أكده النحاة ، فقد وجد النحاة استتادًا إلى استقر ائهم اللغة أن من العبث الذي نتن هـ هـ

عنه اللغة العربية استعمال أداتين ، أو وسيلتين للغرض نفسه ، في وقت واحد إلاَّ في النوكيد.
 للعطف (ץ) حتى قد أُنكرَ الجمع بين العوض و المعوض في النظم ، فضلا عن النثر ، ولم يُجعل مــن الضرور ات الشعرية(؟).
وقد خصص السيوطي في الأشباه كلامًا على هذه المسألة، جعله تحت عنوان ((لا تجتمـــع أداتان في معنى واحد)) وقد نَسَبَ إلى ابن جني أنه قال: ((ليس في الكلام اجنماع حــرفين لمعنــى واحد، لان في ذلك نقضنًا لما اعتزم عليه ، من الاختصـار في استعمال الحروف إلا في التأكيد)) (؟). و النحاة كثيرًا ما سخروا هذه القضية عندهم للنقد و التعليل وجعلو ها أساسًٍا بنو ا عليه نتــــائـج وقو اعد ، من ذلك مثال، قول ابن عصفور : ((ويعجبني أنْ يقوم زيد ، تريد : يعجبني قيامـــه فيمــا
(1 ) حاشية الصبان على شرح الأشموني




يستقبل؛ ولذلك لا تدخل (أن) ، على الفعل الذي في أوَّله السين أو سوف ، فلا تقول : يعجبنـي أنْ سيقوم زيٌّ، وأن سوف يقوم زيدٌ ؛ كر اهة الجمع بين حرفين يفيدان شيئًا واحــدًا وهـــو التخلــيص لاستقبال)( )



 و لام التوكيد في نحو : إنَّ زيدًا لصـادق
و استنادًا إلى ذللك قيل بكر اهة إضمار كي التعليلية بعد لام العلة ؛ لئلا يؤدي إلــى اجتهـــاع
حرفين لمعنى واحد (†)و وقال ابن هشام ((لأنَّ حرف التعليل لا يدخل على حرف تعليل)) (؟).
 على تعليل ؛ لئلاُ يؤدي إلى اجتماع وسيلتين لغرض واح واحد الرابعة : إنَّ المصطلح الذي أجمع عليه النحاة : النصب على نزع الخافض ، الذي جعلوا
 أجمعو ا من جهة أُخرى على أنَّ عامل النصب في المفعول لأجله ، هو الفعل الــذي قبلــه ، و هــذا تتاقض و اضح ، وقد وجدت للفر اء حجة واضحة ودامغة ، دحض فيها قول النحاة ، الذين ذهبــوا


 و إنَّا تعطيه من أجل الخوف ، فنصبه على التفسير ، ليس بالفعل . . . و المعرفة و النكرة تفـسر ان

في هذا الموضع وليس نصبه على طرح (مِن) و هو مما قد يستدل به المبتدئ للتعليم) (٪ (٪ بيَّن الفراء أنّ المفعول لأجله لم ينصب بنز ع الخافض ، أمنَّا جعله بنقدير : من أجل كذا، لا يعني أنَّ أصله خفض ، و إنَّا كان يقدَّر بهذا التقدير من أجل تعليم المبتدئين ، كما استندل الفراء
 (خوفًا) هنا مفعو لاً لأجله ، و هو بإجماع النحاة منصوب بالفعل (أعطى) ، لكن لو جعلنــا (خوفًا بـا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح الجمل لابن عصفور (Y/r } \\
& \text { (Y) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب } 10 / \mathrm{Y} \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) معاني القرآن ( }
\end{aligned}
$$

ومعنى فاسد من جهة أخرى ، لذا وجب عدم جعله منصوبًا بالفعل ، وقد جعله الفر اء منصوبًا على التفسير ، وهو التمييز عند البصريين ، و الجدير بالذكر أنَّ سيبويه نفسه قد أشنار إلى هــذا العامــل الذي قال به الفر اء في نص قوله المتقام ذكره ، فقد قال : ((هذا باب ما بنتـصب مــن المــصـادر



 (تفسير'ا)
الخامسة : أنَّ المفول لأجله الذي جعله سيبويه و النحاة من بــــده منـــصوبًا علـــى نـــزع ع
 على نزع الخافض الوحيد الذي قد تعرَّف النحاة و المفسرون إلى دلالة نصبه ، فأُعرب اسنتادًا إليها،

 لفظي، لا يدل على معنى ، بل هو فار غ من كل محتوى ، وكـــان ينبغـــي للنــــــاة و المفــسرين أن
 المفعول لأجله ؛ ليعرب استتادًا إلى معناه ، فيدخلوه في أحد إعر ابات الأسماء المنصوبة، فلو فعلوا ذلك لألغي القول بالنصب على نزع الخافض تلقائيًّا ، وأنقفوا النحو العربي من مآخذ هـــذا القــول و إثكالاته .
نخلص من كل ما تقدم ذكره وتفصيله ، أنَّ القول بالنصب على نز ع الخــــافض الــسماعي
 وكذلك شو اهدهما الكثيرة في القر آن الكريم التي تكاد لا تُحصى ، جميعها مختلقة ؛ لأنَّه لم يُعــدلْ
 الجار ؛ ليستبدل به معنى من معاني النصب ، كمعنــى المفعوليـــة ، أو الحاليـــة ، أو البدليـــة ، أو المصدرية، أو الظرفية ، أو التمييز

تبيَّن مما استتشهـ به النحاة و المفسرون من الآيات القر آنية التي أخضتو ا إعر ابها وتفسير ها إلى القول بالنصب على نزع الخافض ما يأتي :


r -تبيَّن أنَّ الاسم لم ينصب في القرآن الكريم بعد حذف حرف الجر إلاّ من أجل أن يُجعل في معنى من معاني الاسم المنصوب ، و القول بالنصب على نز ع الخافض مبني على أنَّ هذا الاسم بعد نصبه باق في حكم المجرور لفظًا ومعنى ، أي : على ما كان عليه قبل نصبه ، ففـــي الأخـــذ . بهذا القول إهمال لهذا المعنى بـي


 الضرورات الشعرية ، وقرنو ها صراحة بقول الشاعر : تمرون الــديار ••. ووـــالوا : الأصــلـ:
 الكريم ليس بشعر ، فهذا يعني أنَّ هذا الشذوذ في القر آن الكريم لا يجوز و ولا مُسَوِّغ له ، هذا هـا هــو
 القر آن الكريم ، مستدِلًا على ذللك بأقو ال النحاة و المعربين و المفسرين ؛ من أجل ذللك أقترح إلغـــاء القول بالنصب على نز ع الخافض .

## المصادر والمراجع



$$
\text { فاعور الطبعة الرابعة ، } 9 \text {. . بهــ }
$$

-الأز هية في علم الحروف ،لأبي علي بن محمد النحوي الهروي (ت : 10 1٪) تحقيق عبد المعين

 -إصلاح المنطق ، لأبي يوسف يعقوب بن إسحق ، المعروف بابن السكيت (ت : \& \& \&هـ) شرح ، وتحقيق أحمد محمد شاكر ، و عبد السلام محمد هرون ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ،
-الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم ، الاكتور عبد الحميد الهنداوي ، الطبعة الأولى ، الادار النقافية


 ץ. Tهــ) ضبط نصه و علق عليه أبو محمد الأسيوطي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية . -الأعلام لخير الدين الزِرِكْلي (بكسر اللزاي والراء) ،الطبعة السادسة عشرة ، دار العلم للمايين،
بيروت ، 0. .
 صالح سليمان قارة ، دار الجيل ، بيروت ـلبنان ، دار عمار ، عمان -الأردن ، (د-ت) دت)
 قدم له ووضع هو امشه وفهارسه حسن حمد بإشر اف الاكتور إميل بديع يعقوب ، الطبعــة
-أنوار التنزيل وأسرار الثأويل ، المعروف بتفسير البيضاوي ، لناصر الاين أبي الخير، عبد الشّ بن
 الرحمن المرعشي ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان (د ت) الـر)
 موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني، بغداد (9A1 ا9 - با 19 ).
-الإيضـاح في علل النحو ، لأبي القاسم الزجاجي (ت : Vrזهــ)تحقيق الاكتور مـــازن المبــارك،

-البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، (ت :


- بدائع الفو ائد لابن قيم الجوزية (ت: الاتى الهـ) إدارة الطباعة المنيرية، الناشر دار الكتاب العربي،
بيروت (د - ت).
-البر هان في علوم القر آن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركثي، (ت: \&9Vهـــــ) تحقيــق أبــي

بصـائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، لمجد الاين محمد بن يعقوب الفيروز آبــادي (ت ، (1) V Vهـ (1)
 ور اجعه بركات يوسف هبود ، الطبعة الأولــى ، المطبعـــة العــصرية، صــيدا، بيــروت

بَغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة للسيوطي، الطبعة الأولى ، المكتبة العــصرية ، صــيدا، -بيروت ،
-البيان في غريب إعراب القران، لأبي البركات بن الأنباري، (ت: OVVهـ)، تحقيق

$$
\text { الدكتور طه عبد الحمبد، القاهرة، 9^٪ (هــ_ } 979 \text { ام. }
$$

 إبــر اهيم شــمس الــدين الطبعـــة الثانيـــة ، دار الكتــب العلميـــة، بيــروت، لبنـــان،

$$
\mathrm{a}^{r \cdot \cdot V V=-1)} \leqslant r \lambda
$$

-تاج العروس من جو اهر القاموس للسيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزَّبيدي (ت (ت. 0 (اهــ)



بيروت، ،Y٪ اهــ -0 . . . م.
-التحرير والنتوير، للشيخ محمد الظاهر ابن عانثـور ( ت : الأولى، مؤسسة الناريخ العربي ، بيروت ، لبنان ، . .



تتهذيب اللغة ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت : • .


محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت،
-الجامع لاحكام القر آن للقرطبي (ت (تها هــ) محمد بن أحمد الأنصاري، الطبعة الثالثة دار الكتاب
-جمهرة اللغة ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت : البזهــ) تحقيق الدكتور رمزي منيـر البعلبكي الطبعة الأولى ،دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان 9^19 ام .

- الجنى الداني في حروف المعاني ، للحسن بن قاسم المرادي (ت: V 9 ٪هـ) ، تحقيــق الــدكتور فخر الدين قباوة ، والدكتور محمد نديم فاضل ، الطبعة الأولىى ، دار الكتب العلمية ، بيروت - ) $\leqslant$.


-حاشثية محمد الخضري (ت : YAV اهــ) على شرح ابن عقيل على ألفية ابن ماللك طبع بـططبة دار إحباء الكتب العربية، لأصحابها عيسى البابي الحبي وشركائه (د-ت)
-الحجة في علل القراءات السبع ، لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي النحوي (ت: VVVهـ) تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ، الطبعة الأولى ، دار
-حقائق التأويل في متثـابه التنزيل ، للشريف الرضي (ت : 7 • عهــ) تحقيق أحمد فريد المزيــدي، في ذيل الوجوه و النظائر ، لمقاتل بن سليمان
-الار المصون في علوم الكتاب المكنــون، لأحمــــ بــن يوســف المعـروف بالــسمين الحلبــي

. ${ }^{r \cdot .}$ r
-ديوان الأدب ، ميزان اللغة ومعيار الكلام ، لإسحاق بن إبــر اهيم بــن الحـسين الفـــار ابي (ت - 0 هاهــ) تحقيق محمود السيد عثمان ، وأحمد شمس الدين الطبعــة الأولــى ، دار الكتــب

$$
\text { العلمية ، بيروت } 11 \text { •rـهـ . }
$$

-ديو ان امرئ القيس ، اعتتى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي ، الطبعة الثانية ، دار المعرفـــة،
-ديو ان جر ان العود النميري ، صنعة أبي جعفر محمد بن حبيب ، تحقيق وتذييل الــدكتور نــور الــوي حمودي القيسي ، دار الرشيد للنشر ، الجمهورية العر اقية ، 9Ar ام
-ديوان جرير ، اعتتى به وشرحه حمدو طمَّاس ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ، بيـروت، لبنـــان

دـيوان حاتم الطائي ، شرحه وقدَّم له أحمد رشاد ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيـروت،

ديوان ذي الإصبع العدواني ، حُرثان بن مُحرِث ، جمعه وحققه عبد الو هاب محمد على العــدواني،

ـديوان المتلمس الضُبعي ، برو اية الأثرم ، وأبي عبيدة ، والأصمعي ، تحقيق وشرح حسن كامــل

ـديوان النابغة الذبياني ، اعتتى به حمدو طمَّاس ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ، بيــروت لبيـــــان
rץ

رصف المباني في شرح حروف المعاني ، لأحمد بن عبد النور المالقي (ت:V.Yهــــ)، تحقيـق

r...r.

روح المعاني في تفسير القر آن العظيم و السبع المثاني ، لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي (ت : •YV (هــ) ، ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية الطبعة

كز اد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمـــــ الجــوزي

(الز اهر في معاني كلام الناس ، لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري (ت : دار الحديث،

تشرح ابن عقيل (ت :

- شرح اللتسيل ، تسهيل الفو ائد وتكميل المقاصد ، لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي

الأندلسي (ت : TVYهـ) تحقيق أحمد السيد علي ، المكتبة الثوفيقية ، القاهرة ، مصر (د -

ششرح النسهيل للمر ادي (ت : V६Qهـ) تحقيق ودر اسة محمد عبد اللنبي محمد أحمد عبيد ، الطبعة

ششرح النصريح على النوضيح على ألفية ابن ماللك، لخالد بن عبد الله الأزهــري (ت: 0 ه 9 هـــــ) تحقيق أحمد السيد سيد أحمد، دار العلوم، جامعة القاهرة .

ـشرح جمل الزجاجي ، لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الإشبيلي، (ت: 7979هـ) تحقيـق


$$
\text { . } 9 \wedge \text { م }=- \text { ها }
$$




$$
\text { - } 997=-11 \leqslant 1 V
$$

تشرح ديوان جرير ، تأليف محمد إسماعيل عبد الله الصـاوي، دار الأندلس ، بيروت . ششرح ديوان الفرزدق ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة $9 \wedge$ ام
ششرح شذور الذهب لابن هشام (ت (V7 هــ) حققه و علق عليه محمد خير طعمة حلبي، الطبعة

ششرح القصائد السبع الطو ال الجاهليات ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت :
 ووضع حو اشبه وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلميــة ، بيروت ، لبنان


 وفهارسه الدكتور إميل بديع يعقوب، الطبعـــة الأُولــى ، دار الكتــب العلميـــة ، بيــروت،
.مr..l - هr إـr
 (VY7) تحقيق الاكتور مفيد قميحة و الأستاذ محمد أمين الضنَّاوي الطبعـــة الثانيــة ، دار
 مأمون شيحا ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة ، لبنان ، Y ا

 المعارف الإسكندرية (د ت)

طبقات فحول الثعر اء ، لمحمد بن سلاَّ الجمحي (ت : آזケهـ) تحقيق محمود محمــد شــاكر، ،
مطبعة الددني بجدة (د -ت)
-عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ، للشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ، المعروف بالسمين الحلبي (ت :V07هـ) تحقيق حمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بيروت (د -ت) غريب القر آن الكريم في لغات العرب ، لأبي حيان الأندلسي (ت : V 0 هــــــ) تحقيــق الــدكتور أحمدي الثيخ ، الطبعة الأولــى ، دار اليقــين للنــشر والثوزيــع ، مــصر المنــصورة، . مr..0=-ه1Err
-غيث النفع في القر اءات السبع ، للشيخ علي النوري بن محمد السفاقسي (ت : ^1 1 (اهــ) تحقيـق محمد بن عبد السميع الثافعي الحفيان ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان،

 محمود الكحلة ، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، \& \&
 هارون، الطبعة الأولى، دار القلم ، القاهرة 977 19 9 م.
-الكتاب، أو كتاب سيويه،، لأبي بشر عمرو بن عثمان (ت: •^1هـهـ) ، علق عليه ووضع حواشـــيه وفهارسه ، د إميل بديع يعقوب ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلميــة ، بيــروت ، لبنـــان،

$$
\text { . } 999=- \text { (هr. }
$$

-كتاب الأفعال ، لأبي بكر محمد بن عمر الأندلسي ، المعروف بابن لبقوطية (ت : V V یشهـ)تحقيق

r...
-كتاب العين للخليل بن أحمد الفر اهيدي (ت : Vo اهــ) الطبعة الثانية ، دار إحياء الثراث العربــي
-
-كتاب الكشف عن وجوه القر اءات السبع وعللها ، لأبي محمد مكي بن أبي طالـــبـ القيـسـي (ت VrV گـــ) تحقيق الاكتور محيي الاين رمضان ، الطبعة الرابعة ، مؤسسة الرسالة، بيروت،

$$
\text { لبنان V• ع اهــ 9 } 9 \text { ام . }
$$

ككتاب اللامات لأبي القاسم ، عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت : V V

-كتاب معاني القر اءات ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت : • •rهــ) تحقيـق الــشيخ أحمد فريد المزيدي ، قدَّم له ، وقرَّظه الاكتور فتحي عبد الرحمن حجــــازي، كليـــة اللغــــة

العربة ، جامعة القاهرة ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان • • \& اهــ = - م 1999
-الكثاف عن حقائق غو امض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لأبي القاســـ جــار الش محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت: عنرمهـ) ، رتبه وضبطه وصححه ، محمد عبد

-كثف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت : 99 09هـ) تحقيق الــدكتور هــــادي
 -لسان العرب ،لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت: (V) (Vــ) ، الطبعة الثانية،
دار صـادر ، بيروت ، r. . 「 م
-ما تلحن فيه العامة ، لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت : A9 اهــ) تحقيق الدكتور رمضان





 الأندلسي (ت: 7 §0هـ) تحقيق عبد السلام عبد الثـافي محمد، الطبعة الأولى ، دار الكتــب
العلمية، بيروت،
-المحكم والمحبط الأعظم ، لأبي الحسن علي بن إسماعبل بن سيده المرســي ، المعــروف بـــابن


- مشكل إعراب القران ، لمكي بن أبي طالب القيسي (ت: (ت




. . . .
-معاني القران ، لأبي زكريا زياد بن عبد الله الفراء (ت:V•r. إير اهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت
- معاني القران و إعر ابه ، لأبي إسحاق الزجاج إبر اهيم بن السري (ت: ا الّهـه) تحقيق الدكتور
 -معجم الأدباء ، المسمى : إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، لأبي عبد اله شهاب الدين باقوت بن
 دار العرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، 99 9 ام
-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،لابن هشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (د -ت). -المفردات ي غريب القر آن ، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالر اغب الأصــفهاني (ت الاني

لبنان،

-المقاصد النحوية في شرح شو اهد الألفية ، المشهور بشرح الشواهد الكبرى ، لبدر الدين محمــود بن أحمد بن موسى العيني (ت : 100هــ) تحقيق محمد باســـل عيــون الــسود ، الطبعــة
-المقتصد في شرح الإيضاح، لأبي علي النحوي، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: الدكتور كاظم بحر المرجان، دار الرشيد، بغداد، 9^r ام.
المقتضب ، لمحمد بن يزيد المبرد (ت: r^10هــ) تحقيق الأستاذ محمد عبد الخـــالق عــضيمة، دار
الكتاب، بيروت (د -ت) .
-المقرب ، لابن عصفور (ت: 79 هــ) تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمــد معـوض،

-المنهل الصافي في شرح الو افي لبدر الدين أبي عبد اله محمد بــن أبــي بكــر الـــماميني (ت

بيروت ، لبنان ^ • . •rم .
-الميسر في القراءات الأربع عشر ، لمحمد فهد خاروف ، ومحمد كريم راجح، الطبعــة الر ابعـــة،
دمشق بيروت KV \& اهــ T + • ام .

ـنز هة الألباء في طبقات الأدباء ، لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بــن الأنبـــاري (ت ته : تحقيق الدكتور إبر اهيم السامر ائي ، الطبعة الأولى ، مكتبة المنار، الأردن،
الزرقاء ، 0 ه ع اهـــ= 910 ام .
-نز هة القلوب في تفسير غريب القر آن ، للإمام أبي بكر بن عزيز السجستاني (ت: • سזهــ)تحقيق الاككتوريوسف عبد الــرحمن المرعـشلي ، الطبعــة الأولــى ، دار المعرفـــة، بيــروت،



-الوجوه و النظائر في القر آن الكريم ، لمقاتل بن سليمان البلخي(ت : • 0 (هــ) تحقيق أحمد فريــــ المزيدي ، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 9 ¢ §اهـ - الوسيط في تفسير القران المجيد ، لأبي الحسن علي بن أحمد الو احدي النيسابوري (ت:7人ءهـ)
 الكتب العلمية، بيروت، 0 اءاهــ/٪9 9 ام.

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.


[^0]:    ( ) ( كتاب سيبويه تحقيق هرون :
    
    
    (「 ( ) شرح كتاب سييويه 「/

[^1]:     ينظر كتاب سييويه // / لي أنهما في ديوان الأخطل بمطبوعات وتحقيق الأب أنطون عبد اله صـالحاني ، بيـروت (1) ص هس هr، ولم يتيسَّر لي الحصول على هذا الديوان

    نصحتُ بني عَوْتٍ فلم يتقتّلوا وصاتي ولم تتجحْ لايهم رسائلّي ينظر : ديوان النابغة الذبياني ص 9 . نصحت بني عَوٍْ فلم يتقتّلوا وصاتي ولم تتجحْ لليهم رسائلي ينظر : ديوان النابغة الذبياني ص 9 .

