# المملكة العربية السعودية وزارة التعليم <br> جامعة الملك خالد <br> عمادة الدراسات العليا 

## شواهد النحو الشعرية الحكوم عليها بالقلة والندرة والضرورة والشذوذ في ضوء نظرية تضافر

 القرائن．The Poetic Attestations for Syntax that have been Judged with Rarity，Scarcity，Necessity and Eccentricity：In the Light of Linkage of Evidences Theory．

قدمت هذه الرسالة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص اللغويات
اسم الطالب:

$$
\begin{aligned}
& \text { دغيثر بن مقبول عُحَّا بني إبراهيم حكمي } \\
& \text { الرقم الجلمعي: } \\
& \text { 〔ケrへノへフ99 } \\
& \text { اسم المشرف: } \\
& \text { د. دُمَّهَ بن علي العمري } \\
& \text { أستاذ أصول النحو المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها }
\end{aligned}
$$

المملكة العربية السعودية<br>وزارة التعليم<br>جامعة الملك خالد<br>عمادة الدراسات العليا

شواهد النحو الشعرية الخكوم عليها بالقلة والندرة والضرورة والشذوذ في ضوء نظرية تضافر القرائن.

اسم الطالب: دغيثر بن مقبول مُحَّمَ بني إبراهيم حكمي نوقشت هذه الرسالة بتاريخ / / اءـ /هـ وتمت إجازها

أعضاء لجنة المناقشة والـكم:



## ملخص الرسالة

> الجلمعة: جامعة الملك خالد بأجها.
> الكلية المانهة: كلية العلوم الإنسانية.
> القسم العلمي: قسم اللغة العربية وآدابها.
> التخصص / المسار : اللنويات.

الدرجة: الماجستير .
عنوان الرسالة: شواهد النحو الشعرية المكوم عليها بالقلة والندرة والضرورة والشذوذ في ضوء نظرية تضافر القرائن.

$$
\begin{aligned}
& \text { اسم الطالب: دغيثر بن مقبول بن يُّمَ بني إبراهيم حكمي. } \\
& \text { الرقم الجامعي: } \\
& \text { اسم المشرف: د. ـُمُّمُ بلي العمري. } \\
& \text { تاريخ المناقشة: / / / / ا هـهـ }
\end{aligned}
$$

الملخص:



 وفصلين، وخاتقة، وتبلورَت أهمُّ نتائِجه فيما ئئي :
 معياريّةً، فينتهيَ إلى الشّذوذِ والضّرورة والقلّةِ والندّرة.
 في الاستعمالِ، شاذًّا يُ القياسِ.



رابعًا: نظرِّةُ تضافرِ القرائنِ رغمَ نضِجها على يدِ مبتكرِها تَتاجُ لمراجعةٍ للهناتِ المدودةٍ لصاحِبها، وإضافِةٍ ما يسلُّ قصورَها فيُ
مواضعَ حمدودةٍ أيضًا، وذلكَ ما اجتهدتُ إليه.

## Thesis's summary

University: King Khaled University in Abha<br>Faculty: Faculty of Arts and Humanities<br>Department: Arabic Language and its Literatures<br>Major: Linguistics<br>Degree: Master<br>Thesis's title: The Poetic Attestations for Syntax that have been Judged with Rarity, Scarcity, Necessity and Eccentricity: In the Light of Linkage of Evidences Theory.<br>Name of Student: Dughaythir Magbul Mohmmed Hakami<br>Academic Number: 433818699<br>Name of Advisor: Dr. Mohmmed Ali Alamri.<br>Date of Defense:


#### Abstract

The research's main idea is to gather the syntactic attestations that have been judged with rarity, scarcity, necessity, and eccentricity by grammarians and the experts in this field. It aims also to search those grammarians' attempts in order to return some of these judgements to be considered as permissible for use in Arabic language. Then, the research will study these judgements in the light of linkage of evidences theory that was mentioned in Dr. Tamam Hassan's book: Arabic: its Meaning and Syntax. Dr. Hassan explains in this book by using this theory what prepared by the grammarians as listened, which can be memorized and the listener can not give like what he/she has listened, or as eccentric, or as scarce, or allowed mistakes in the phonetic attestations. After gathering the scientific materials in an introduction, an overview, two chapters, and a conclusion, the research has resulted the following:

First, the describer of the language will get finally a permission in the phonetic attestations without putting different levels. About the the founder of speech rules, his/her rules should be standardized to end up to rarity, scarcity, necessity, and eccentricity. Second, the phonetic attestations that are permitted might have the priority in use more than the origin ones, and that agrees with what considered by the grammarians as common in use and eccentric in comparisons. Third, this theory is a comprehensive method in analyzing the syntax. It helps in discovering new judgments for what considered as not origin and this research shows 31 unique examples that have never been said. Forth, although its maturity and strength by its founder, linkage of evidences need to be reviewed for several mistakes made by its founder as well as revising some situations in this theory. These are the efforts the researcher aimed to do.


المقدمة
بسِمِ اللّهِ الرّحمنِ الرّحيمِّ

الحملُ للهِ ربِّ العالمين، والصّالاةُ والسّامُ على أشرفِ الأنبياءٍ والمرسلين، محمدٍ عليه أفضلُُ الصلواتِ
 أمَّا بعدُ:

فإنَّ فكرةَ هذا البحثِ هي: جمعُ شواهدِ النّحوِ التي حكمَ عليها النّحاةُ بالقلّةِ أو الندرِة أو الضّرورةِ أو






وفائدةُ القولِل بالاعتمادِ على هذه القرائنِ في فهِم التَعليقِ النّحويّ عندَه: أنَّه ينغي عن النّحوِ العربيّ:
ا- كلَّ تفسيرٍ منطقيّ أو ظنيّ لظواهرِ السّياقِ.
 الكلماتِ في العملِ وفرعيّةٍ الكلماتِ الأخرى، وحولَ قوّةٍ العاملِ أو ضعفِه أو تعليِله أو تأويلهِ
مما ازدمَتت به كتبُ النّحاةِ دونَ طائلٍ يكونُ عتَته' .

وكانَت نظرةُ د. تَّام إلى الشّواهدِ الحنارجةِ عن نطاقِ الكثرةِ والاطّرادِ والقياسِ جليّةً فيما سمّاه التّرحّصَ في



وهذا النّصٌُ هو المنطلقُ لهذا البحثِ للوصولِ إلى التّفسيرِ الحقيقيّ لتلك الشّواهِِ، وإلى حقيقةِ التّرخّصِ عندَ العربِ، وإلى مدى قدرةِ هذه النّظريّة على اكتشافِ أحكامٍ جديدةٍ.

# وتكمنُ أهميَّةُ هذا البحثِ فيما ئين: 

- ا- حاجةُ النّظريّة إلى الخروجِ إلى بجالِ التّطبيقِ؛ لنتأكدَ من صحّةٍ افتراضِها.
 التي توقّفَ النّحاةُ الأوائلُ عن تغسيرِها عندَ الحكِمِ عليها بأحكامِ لا تفسّرُ حقيقتَها


## أمَّا أهدافُه، فأهمُّهما:

1- نقلُ فكرتي التّرحّصِ والاستدعاءِ مِن جانبِ التّظيرِ إلى بُالِ الدراسِِ التّطبيقيّة التي تُخضعُهما
لاختبارٍ حقيقيّ.

ولم أقف، حسبَ اطّلاعي، على دراسةٍ تناولَت الشّواهدَ الشّعريّةَ المكومَ عليها بالنّدرةِ أو القلّةِ أو

 وأقربُ الأبحاثِ إلى موضوعِ هذا البحثِ هي:
أستاذِ اللسانياتِ المشاركِ بجامعةِ تبوكَ، قدّمّته في النّدوةِ الدّوليةِ الثّانيةِ التي أقامَهِا قسمُ اللغِّةِ العربية وآداهِا بكليةٍ الآدابِ بجامعةِ الملكِ سعود من Y Y إلى YV من شه



 إنما هو معانٍ خاصةٌ اتخذَت أشكالًا لغويةً كانَ لما أصلٌ فيُ الماضي تقعُ في خطِّابِ الشُّاعرِ مطابقةً لمقتضى حالِه، ومنسجمةً ومتفقةً لفكرِه وإحساسِه ومشاعرِه، سمحَت بها با اللغةُ لمفاجأةِ
 قصرَت البحثَ على الضّرورة فقط.

 رسالةُ دكتوراه أشرفَ عليها د. تَّام حسّان صاحبُ نظريّةٍ تضافرِ القرائنِ، وقد عاجِ الباحثُ

قضيّةَ تعلّدِ التّوجيهِ النّحويّ في القراءاتِ القرآنيّةِ بينَ نويّيّن كلُّ واحدٍ منهما يُثّلُ علمَ مدرسةٍ، وقد اعتمدَ على نظريّة تضافِر القرائنِ فيُ معالجة تعدّدِ الأوجهِ الإعرابيّةٍ وجاءَت النّظريّةُ عندَهِ
 الإعرابيّةَ والتّضامَّ، ثَّ جامعًا ما بقيَ مِن القرائنِ النّحويّةِ تحتَ عنوانٍ هو : (قرائنُ متعرّقةٌ)، وقد
انتهى عملُه بخاتةٍ للبحثِ ذكرَ فيها أبرزَ نتائجِ البحثِ في ضوءٍ المنهجِ.
r

 القرائنِ كالدّراسةِ المذكورةِ في الفقرةِ السّابقةِ؛ فالدّراستان لم تتعرّضا للشّواهدِ الشّعريّةٍ التي يهـدفُ
البحثُُ إلى دراستِها.

وقد استوى البحثُ بعدَ جمعِ مادّتِه في مقدمةٍ وتمهيدٍ وفصلين وخاتةٍٍ فأمَّا التّمهيدُ، فيشتملُ على بيانٍ لأحكامِ النّحاةٍ على ما خرجَ عن القاعدةِ مِن الشّواهدِ الشّعريّةّ، وعلى بيانٍ لنظريّةٍ تضافِرِ القرائنِ وما تشتملُ

 بالتّطبيقِ

وأمَّا الفصلُ الأولّل، فهو: ما يُحملُ على التّرخّصِ في قرينةٍ لفظيّةٍ وفيه سبعةُ مباحثَ، هي:


وأمَّا الفصلُ الثّاني، فهو: ما يُحملُ على استدعاءٍ دلالٍٍ غائبةٍ، وفيه أربعةُ مباحثَ، هي:
استدعاءُ دلالةٍ معجميّةٍ.
استدعاءُ دلالةٍ نحويّة.
ع - ا استدعاءُ دلالةٍ صرفيّةٍة.

وأمَّا الخاتمةُ، ففيها أبرزُ نتائِج البحثِ، معَ بيانِ مصادرِه ومراجعِه، بالإضافِةٍ إلى فهارسِه．
وإن كانَ د．تَّام حسّان قد أشارَ صراحةً إلى فكرة التّرِّصِ في القرائنِ اللّفظيّةِ في نظريّنه، فإنَّه قد ألمَح إلماحًا واضحًا إلى فكرةٍ استدعاءِ قرينةٍ غائةٍ عن تفسيراتِ النّحاةِ للشّاهدِ النّحويّ، وهي فكرةٌ تبدو فين افتراضِه




 الأفعالِ．والذي يبدو لي هنا أنَّ القيمةَ الخلالافيّةَ المراعاةَ في نصبِ هذا الاسِّ هي المقابِلةُ بينَه وبينَ الحبرِ الواقِ
بعدَ مبتدأ مشابدٍ ملا قبلَ الاسمٍِ المنصوبِ هنا" '.

وتظهرُ الفكرةُ أيضًا في تفسيرِه لأحدِ الشّواهدِ النّحويّةِ في ضوءٍ القرينةِ اللفظيّةٍ（التّغيمِ）حيثُ قالَ：



فلو اصطنعَ النّحاةُ لأنفسِهم علاماتِ التّرقيه، لوجدَ القارئُ نقطةً للوقفِ بعدَ（لا）الأولى، ولأدركوا أنَّ （لا）هذه بنفسِها تكونُ جملةً مفيدةً يُستحسنُ فيُ تنغيمِها أن نقفَ عليها لتماحِ الفائدةِ، ولما تورطوا في اعتبارِها
 حرفَّ نفي مؤَّدِدٍ أو جملةً كاملةَ الإفادةِ يُستحسنُ السّكوتُ عليها．ويتطلّبُ التّنغيٌُ في حالةِ التّوكيدِ وصلَ الكلامِ، ويْ حالةِ الجملةِ المفيدةِ وقفةً واستئئنافًا＂「．

وبهاتين الفكرتين（التّرخّص）و（الاستدعاءٍ）اجتهدتُ في تحليلِ الشّواهدِ متلمّسًًا أصولَمَا في تعليلاتِ النّحاةٍ التي تفصحُ عن بذرتيهما قبلَ جلائهما في نظريّةٍ تضافرِ القرائنِ．

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 اللغة العربية معناها ومبناها . . }
\end{aligned}
$$

ومنهجي في الدراسِِ أن أنصَّ على القاعدةِ النّحويّّةِ التي خرجَ عنها ما وُجدَ مِن الشّواهدِ موثَّقَة مِن كتبِ
 خرجَت عن القاعدةِ ما لم تزد عن ثلاثةِ شواهِد، فإن زادَت، الخترتُ واحدًا منها معَ الإشارةِ إلى المراجِعِ التي





 وهو داخلٌ عندَ بعضِ النّحاةِ في مسألةِ اتُصالِ الحرفِ غيرِ الجوابيّ بالحرفِ الموكّدِ؛ لكَنّ وجدتُ التّرّسَ
في الشّاهدِ على وجهٍ آخرَرَ


 العربيّةٍ وآدابِا مذ كنتُ طالبًا في مرحلةِ البكالوريوس، فلها وللأساتذةِ الكرامِ الذينَ درّسوا لي في المرحلتين أجزلُ الشّهرِ والامتنانِ.
 الجدَّ في العملِ، والدّقّةِ في المتابعةِ مِن غيرِ أن يفرضَ عليَّ وجهةَ نظرِ، تاركًا لي حريّةَ التّفكيرِ والاستنتاجِ إلا أن أن يناقشني مناقشةً علميّةً تكشفُ لي جوانبَ الضّعِبِ؛ فله مني خالصُ الدعاءٍ بالخيرِ كلّه.

والشكرُ موصولٌ سلفًا لمناقشَي البحثِ، سائلا المولى جلَّ في علاه أن يبارَكَ في هذا العملِ، وأن يحقّقَ
لصاحبِه ما تصبو إليه نفسُه.

واللّهُ وليُّ التوفيق.

## التّمهيد



المبحثُ الأوّلُ: أحكامُ النّحاةِ على الشّواهدِ التي لمُ توافق القاعدةَ
المبحثُ الثّاني: نظريّةُ تضافرِ القرائنِ

المبحثُ الأوّلُ: أحكامُ النّحاةِ على الشّواهدِ التي لمُ توافق القاعدةَ

يتراوحُ غالبُ الأحكامِ على تلك الشّواهدِ ما بينَ أحكامِ القّلةِ أو النّدرٍِ أو الضّرورةِ أو الشّذوذِ، وهذه الأحكامُ ليسَت أحكامًا ثابتةً يتّفقُ عليها جميعُ النّحاةِ؛ فقد تُسقَطُُ هذه الأحكامُ كلُّها على شاهدٍ واحدٍ حسبَ اختلافِ الحاكمين هجا، ومِن ذلك قولُ الفرزدقِ:

جـــنى النّحــلـ، بــل مـــا زوّدَت منــه أطيــبُ فقالَــــت لنـــــا: أهـــــاً وســــهـاً وزوّدَت

فتقديعُ (مِن) وبُرورِها المفضَّلِ عليهِ على أفعلِ التّفضيلِ في هذا الشّاهدِ وأمثالِهُ ضرورةٌ شعريّةٌ عندَ أبي عليّ الفارسيّ '، وابنِ يعيشَّ، وابنِ هشامٍ 「. ومعَ أنَّ أبا حيّانَ نصَّ على كثرةٍ الشّواهدِ حيثُ يصحُّ القياسَ
 -ابنِ عقيلٍ

تعريفُ أحكامِ القلّةِ والنّدرةِ والضّرورةُ والشّذوذِ لغةً واصطلاحًا:
القِلَّةُ لفةً: هي خِلافُ الكثرة، وقد قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً وقُلًّا، فهو قَليلٌ، وقَلَّلَهَ وأَقَلَّه: جعلَّه قليلًا ، واستقلَّه: رآه
 والقِلَّةُ كالذّلَّةِ؛ يُقالُ : الحمدُ للهِ على القُّلّ والكُثرِ، وما له قُلٌّ ولا كثرٌٌ '.

ونصَّ أبو البقاءِ الكفوي على أنَّ كلَّ شيءٍ في القرآنِ (قلياًّ) و و(إلا قليل): فهو دونَ العشرةِ'. وأجازَ

 r ينظر في شرح المفصل
 " ينظر في ارتشاف الضرب . . " ينظر في شرح التسهيل ب/ " ينظر في شرحهه على الألفيّة " ينظر في شرحهه على الألفيّة 「/ ^ ي ينظر في لسان العرب، مادة: قلل " ينظر في القاموس الغيط، مادة: العُّلٌُ "



 الجمهورِ؛ وذلك لظُهورِّ「．








 الضّرورةُ لغةً：هي الحاجُُ؛ تقولُ：همَلْتي الضّرورةُ على كذا وكذا．وهي اسمٌ لمصدرٍ الاضطرارِ، وهو


$$
\begin{aligned}
& \text { V•r ينظر في الكليات }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 يُظظر في لسان العرب، مادة: ندر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " الكتاب } \\
& \text { " الكليات ara }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ’’ ينظر فِّ الصحاح ولسان العرب، مادة: ضرر، ويٌ القاموس الخيط، مادة: الضر }
\end{aligned}
$$

الضّرورةُ اصطلاحَا：ذهبَ الجمهورُ في تعريفِ الضّرورة إلى أنَّا ما وقعَت فيَ الشّعرِ مُا لا يقعُ في النّثرِ،

 المضارِِ في مثلِ قولِ الشّاعرِ ：

إلى ربنّنـــــا صــــوتُ الحمـــــارِ اليُجــــــَّعُ

لتمكِنْهِ مِن أن يقولَ ：（صوتُ الحمارِ يُجُدَّعُ）＇
الشّذوذُ لغةً：شَذَّ عنه يَشِذُّ ويَشُذُّ شذوذًا：انفردَ عن الجمههرٍ وندرَ، فهو شاذٌّ وشذَّ الرّجلُ إِذا انفردَ عن
 ويتّضحُ مّا سبقَ أنَّ الشّذوذَ فيَ المعنى اللغويٍّ يعني الانفرادَ والتّنُرُقَق

الشُّذوذُ اصطلاحَا：نصَّ ابنُ جني على أنَّ الشّاذَّ：هو ما فارقَ ما عليه بقيّةُ بابِه، وانغردَ عن ذلك إلى
 يأتي موافقًا للقياسِ؛ إذ إنَّ يأتي على ثالاثةِ أضربٍ نصَّ عليها ابنُ جنيّ＇، وهي ： －مطّردٌ في القياسِ، شاذٌّ في الاستعمالِ، كقولِم：مكانٌ مبقلٌ، والأكثرُ في السّماعِ：باقلُّ． مطّردٌد في الاستعمالِ، شاذٌّ في القياسِ، كقولِمّ：استحوَذَّ شاذٌّ في القياسِ والاستعمالِ، كقولِمْ：ثوبٌ مصوُون．
ويظهرُ مِن ذلك أنَّ ما نصَّ عليه ابنُ جني أصدقُ بّا نصَّ عليه الجرجاينُّ.

وهذه الأحكامُ قد تأني متداخلةً معَ بعضِها؛ فالشّاذُّ يُتلطُ بالنّادرِ، والنّادرِ يختّلطُ بالقليلِ．ونجُّ مِن ذلك على سبيلِ المثالِ ما وردَ عنَد أبي البركاتِ الأنباريّ في مسألةِ إظهارِ（أن）المصدريّةٍ بعدَ（لكي）وبعدَ

$$
\begin{aligned}
& \text { 「「 ينظر في الصحاح ولسان العرب، مادة: شذذ } \\
& \text { ؛ ينظر في الخصائص } \\
& \text { " ينظر في التعريفات } 1.7 \text { اليصاص }
\end{aligned}
$$




والذي أصلُّ إليه مّا سبقَ أنَّ كلَّ قليلٍ أو نادرٍ شاذٌّ عن القاعدةٍ سواءٌ خالفَّ القياسَ أم م ميخالفه؛ وأنَّ

 بالضّرورة.
 واحدةٍ تفسرُرٌ حقيقةَ الحروِجِ عن القاعدةِ.

$$
\begin{aligned}
& \text { " لمرجع السابت }
\end{aligned}
$$

## المبحثُ الثّاني: نظريّةُ تضافرِ القرائنِ

يدورُ معنى القرينةِ لغةً على معانٍ منها: الوصلُّ، والجمعُ، والشّدُّ، والرّبطُ، والمصاحبةُ، والتّلازمُ، والالتقاءُ، فيقالُ: قرنَ الشّيءَ بالشّيء: وصلَه، وقرنَ الشّيءٍ بالشّيءٍ جمعَه، وقرّنَ الأُسارى: شدَّهم وربَطهمَ، وقارنَه قِرانًا
 وإدخالُ الشيء في بعضِه مُعترِضًا '

 مِن الدّخولِ فيه" .

ويظهرُ أنَّ القرينةَ في مفهوِمها الاصطلاحيّ تماثلُ الدّليلَ عندَ النّحاةِ الأوائلِ في مصنّفاقِمَ؛ إذ لا تكادُ بتحُ حضورًا لمصطلحِ القرينةِ عندَهم، ومِن ذلك ما رآه سيبويهِ قرينةً على الزمنِ في قولهِ: "ويتعدّى (يعني الفعلَ)



وقد اهتمَّ د. تَّام حسّان بالقرائنِ النّحويّةِ؛ إذ رأى أنَّ التّعليقَ بينَ المعاني النّحويّةِ بواسطةِ القرائنِ اللّفظيّةِ




$$
\begin{aligned}
& \text { (ينظر لمادة قرن فِّ لسان العربِ، وفي المعجم الوسيط } \\
& \text { 「 ينظر فِ لسان العرب، مادة ضفر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " الكتاب }
\end{aligned}
$$

وجاءَت القرائنُ عندَ د. تَّام كالآتي:
أولاً: القرائنُ المعنويّةُ: وهي العاقاتُ السياقيّةُ التي تحددُ البابَ النّحويَّ، وتشملُ الآتي:
1- الإسنادُ: وهو العلاقةُ الرّابطةُ بينَ المبتدأ والخبرِ، ثَّ بينَ الفعلِ والفاعلِ أو نائِهِ' .
r r التّخصيصُ: وهو قرينةٌ معنويّةٌ كبرى تتفرعُ عنها قرائُُٔ معنويّةٌ أخصُّ منها

 معنى الحدثِ الذي يُشيرُ إليه الفعلُ إو الصّفةُّكُ 「
 التّخصيصِ؛ لأنَّ التخصيصَ تضييقٌ، ومعنى النّسبةِ إلحاقٌ يُستفادُ معناه مِن الإضافةِ أو مِن حروفِ الجرّ" .
ع - النّععيةُ: وهي أيضًا قرينةٌ معنويّةٌ عامّةٌ تندرجُ تحتَها أربعُ قرائنَ هي: النّعتُ، والعطفُ، والتّوكيدُ،


-     - المخالفةُ: وهي مظهرٌ مِن مظاهرِ استخدامِ القيمِ الخلافيةِ على الإعراباتِ المختلفةِ، وهي تدلُّ على طائفةٍ مِن المنصوباتِ، كأسلوبِ الاختصاصِ ْ

ثانيًا: القرائنُ اللفظيّةُ: وهي قرائنُ مهمّةٌ في النّعرّفِ على الأبوابِ النّحويّةِ، وهي وسيلةٌ لفهمِ القرائنِ المعنويّة، وتشملُ ما يأتي :

- ا- العلامةُ الإعرابيّةُ: وهي قرينةٌ لفظيّةٌ قد يتوقّفُ عليها المعنى أحيانًا، ويرى د. تَّام أَنَّا نالَت أوفرَ الحظّ عندَ النّحاةِ، فجعلوا الإعرابَ نظريّةً كاملةً سمّوها نظرِيّة العامِلِّ .

| ينظر في اللغة العربية معناها ومبناها 191 r-| 9 و



" ينظر في اللغة العربية معناما ومبناها . . .
Y .

r- مب مبنى الصّيغةِ: وهي قرينةٌ لفظيّةٌ يكونُ لدلالتِها أثنرٌ نويٌّ في العلاقاتِ التي تقومُ على الصّيغةِ
الصّرِيّةِ ' .

ع - المطابقةُ: وهي قرينةٌ لفظيّةٌ توثّقّقُ الصّلةَ بينَ أجزاءِ الترّكيبِ، وتدلُّ على البابِ الذي تقعُ فيه،


$$
\begin{aligned}
& \text { والتّنية، والجمع)، والنّوِع (التذكير والتّأنيث)، والتّعيين (التعريف والتنكير) 'ك } \\
& \text { - الرّبطُ: وهي قرينةٌ لفظيّةٌ على اتصّلِّلِ أحدِ المترابطين بالآخرِّ 「. }
\end{aligned}
$$

يتنافن معَه، فلا يتالاقى به، ويُسمّى هذا (التّنافن)؛ .
الأداةُ: وهي قرينةٌ لفظيّةٌ على المعاني العامّةِ التي حقُّها أن تُؤدى بالحرفِ، وهي نوعين: أدواتٌ تدخلُ على الجملِل، وأداواتٌ تدخلُ على المفرداتِ

ثالثًا: القرائنُ الحاليّةُ: وهيَ قرائنُ المقامِ التي تُستمدُّ مِن ظروفِ أداءِ المقالِل .
ولا يمكنُ النّظرُ فيُ العلاقاتِ ما بينَ النّصّ لفهِمه إلا مِن خلالِ القرائنِ اللفظيّةِ والمعنويّةٍ وقد يكونُ مِن
 حينَ يتوقّنُ المعنى على إدراكِها ولا بِحُ مِن القرائنِ اللّفظيّةٍ ما يكشفُ عنه، فيكونُ الرجوعُ في هذه الحالِّ إلى القرينةِ الكبرى المقامِ أو السّياقِثى .

 فالفاعلُ يكونُ فاعلًا؛ لأنَّه:

$$
\begin{aligned}
& \text { ا- اسمٌ (قرينةُ البنية) . } \\
& \text { مرفوعُ (قرينةُ العلامةِ الإعرابيّة) . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع- أُسنَدَ إليه القياءُ بالفعلِ (قرينةُ الإسنادِ). }
\end{aligned}
$$


كبرى تُسمى (تضافُرُ القرائنِ) '.

الكّرّحّصُ في القرائنِ اللفظيّةِ:
إذا كانَ مِن الممكنِ الوصولُ إلى المعنى بلا لسٍِ معَ التخلّي عن إحدى القرائنِ اللفظيّةٍ الدالّةٍ على هذا





المبحثُ الأولُّ: الزَّخَّ في قرينِة العلامةِ
المبحثُ التّاني: التّزّصُ فيُ قِرينة الرَّبة

المبحثُ الرَّابعُ: الرّزَّحَّ فيُ قرينِةٍ المطابقةِ
المبحثُ الخامسُ: الرّزَّصُ في قرينِة الرّبطِ
المبحثُ السّادسُ: الترّخَّصُ في قرينِّ التّضامِّ
المبحثُ السّابع: الرّزّحّصُ في قرينةِ الأداةِ

## المبحثُ الأوّلُ : التّخّصُ في قرينةِ العلامةِ

رأى د. تُام حسّان أنَّ النّحاةَ وقعوا ضحايا اهتمامِهم الشّديدِ بالعلامةِ الإعرابيّةٍ حينَ رأوا النصوصَ
العربيّةَ تَملُ الاعتمادَ على قرينةِ الحركةِ أحيانًا، فتضحّي جما؛ لأنَّ المعنى واضحٌ دوغَا اعتمادًا على غيرِها مِن











洤



$$
\begin{aligned}
& \text { ' ' ينظر في اللغة العربية معناها ومبناها }
\end{aligned}
$$

6 VVV
التّبعيّةِ.

ربيعةً:

ويُ قولِ الرّاجزِ:


وين قولِ الآخرِ:


وين قولِ ذي الرّمّةَ:


ووقعَ التّرخّصن في نصبِ خبرِ (إنَّ) وأخواتِّا في كلّ ما سبقَ؛ اعتمادًا على أمنِ اللبسِ بما تظافرَت عليه القرائنُ حيثُ كانَت علامةُُ إعرابِ الخبرِ زائدةً على مطالبِ وضوحِ المعنى.

1 - 1 الإسنادِ؛ إذ لا يصحٌّ أن يُسندَ الخرقُ إلى الثوبِ.
إبدالُ المستثنى مِن المستثنى مِنه في أسلوبِ الاستثناءٍ التّامٌ المنفي في مثل: ما قامَ النّاسُ إلا زيدٌ؛ استغناءً بقرينةِ الأداةِ، وللمناسبةِ الصوتيّةِ بينَ المستثنى والمستثنى مِنه.

- ^ رفعُ الاسمِ بعدَ (مذ) في قولِ العربِ: "ما رأيتُه مذ يومان"؛ اعتمادًا على قرينةِ التضامّ بينَ الأداةِ

والاسِ والمجرورِ، وهو بذلك ينكرُ اسميّةَ (مذ، ومنذ)، بيدَ أنَّهَ أقرَّ بظرفيّتِهما إذا أُضيفا إلى
الجِملِ، مغسّرًا تلكَ الظّريّةِ بتعدّدِد المعنى الوظيفيّ للمبنى . .

 وَأَرْجُلَكُمُمُو لائدة: ب، ويُ قولِ امرئ القيسِ:




بلمناسبةِ بينَ المتجاورين فِي الحركةِ.



والواضحُ أنَّهُ يعني إبدالَ الأنعوانِ وما عُطفَّ عليه مِن الحيّاتِ على روايِة الرّنِعِ. وكانَ الأجدرُ به أن يستشهدَ بشاهرٍ صريحٍ على قطعِ النعتِ، أو أن يُعبّرَ بقطعِ التّابِعِ عمومًا ليكونَ شامِاًّا للنّعتِ والبدلِ والعطفِ.

حــــرَكَ

$$
\begin{aligned}
& \text { لــن يخــبِ الآنَ هِــن رجائــــك مَـــن } \\
& \text { والنّصبُ بـ(م) فُ قولِ القائِلِ: }
\end{aligned}
$$





ق
 العلامةُ الإعرايّيّةُ زائدةً على مطالِب وضوحِ المعنى.


 إبراهيمُ إلم الأمامِ، أو تقولَ: يوسفُ تغافل عن هذا، فلا تدري مِن غيرِ علامةِ البناءٍ أتكونُ الضضّةُ فُ (إبراهيهُ)

و(يوسفُ) علامةَ رفعٍ لفاعلٍ مُنوعٍ مِن الصرفِ، أم علامةَ بناءٍ لاسٍم منادًى؟ فإن برزَت علامةُّ البناءِ، زالَ اللبسُ واتِضحَ المرادُ بما يتضافرُ مع العلامةِ مِن قرائنَ أخرى. وبناءً على ذلك أرى الاقتصارَ في تسميةٍ القرينةِ
 عبّاس علي إلى ذلك بالإشارةِ إلى أهميّة علامةِ البناءٍ حيثُ دعا إلى استحداثِ قرينةِ علامةِ البناءٍ '. وباستقراءِ الشّواهدِ المكومِ عليها بالقلّةِ أو النّدرةِ أو الضّرورةِ أو الشّذوذِ وجدتُ ما بمكنُ حملُ على التّرخّصِ في العلامةِ واقعًا فيما يأتي مِن مسائلِ: المسألة ! : حذفُ حركةِ بناءِ الماضي:

سُينى الفعلُ الماضي على الفتحةِ الظّهرةِ إذا ملم يكن آخرُهُ ألفًا ليّنةً، وإذا لم يتّصل به ضميرُ رفٍ غيرُ ألفِ


 البقرة: TVA، بإسكانِ الياءِ، فجعلَهُ ابنُ عصفور شاذَّا يف الكالامِ، يُعظظُ ولا يُقاسُ عليهُ .

## تحليلُ الشّاهدِ في ضوءٍ النظريّةٍ

تضافرَت فين تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ (لمّا تبيّنْ غبُّ أمري وأمرِه) قرائنُ الظّرِّيّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِدِ


ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ بناءِ الفعلِ الماضي (تبيّن)؛ اعتمادًا على افتقارِ الظّرِِ (لمّا) إلى الفعلِ الماضي، وتنافيه معَ فعِل الأمرِ الذي يساوي الماضي في قرينةِ الصّيغةِ (تغّل)؛ وعلى إسنادِ الفعلِ إلى اسِّ ظاهرٍ، والاسمُ الظاهرُ لا يُسندُ إليه فعلُ الأمرِ

## المسألة Y: حذفُ الضمّةِ والكسرةٍ وهما علامتا إعرابٍ:

يجوزُ في الشّعرِ إسكانُ المرفوعِ والمُرورِ ـ ـ ومّا جاءَ على ذلكَ ‘ قولُ امرئ القيسِ:
 r- اليـــومَ أشْــربْ غـــيرَ مســـتحقبٍ

وقولُ الشاعرِ:
تنقّـــاهُ هِـــن مَعَدَنْـــهِ في البحـــرِ جالبُــــهـ
 وهذا الإسكانُ ضرورةٌ شعريةٌ عندَ الجمهور ‘‘، وأنكرَ شواهدَه المبرّدُ والزجاّجّ؛ لما فيه مِن حذفٍ لعلامةِ


## تحليلُ الشّاهدين في ضوءِ النظريّةٍ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (اليومَ أشربْ) قرائنُ الظّرِيّةِ، وعلامةِ إعرابِ الظّرِفِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والصّيغة.

ووقعَ التّرّصُ في علامةِ إعرابِ الفعلِ (أشرب)؛ اعتمادًا على قرينةِ الصّيّةِ؛ ؛ إذ إنَّ فعلَ الأمرِ مبنيٌّ على السّّكونِ؛ لكنَّ الصّيّةَّ (أفعَل) لا تقبلُ أن تكونَ صيغةً لفعلِ الأمرِ، وحينَ انتفى اللبسُ واتضّحَت الدّلالةُ بتضافرِ قرينتي الصّيّةِ والإسنادِ إلى ضميرِ المتكلِّمِ المستترِ (أنا)، ساغَ للشّاعرِ التّرخّصُ فين العلامةِ الإعرابيّة. وتضافرَت في تحديدَ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (تنقّاه مِن معدنه في البحرِ جالبُه) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبة بأداتي الجرّ (مِن) و(فن)، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على قولِه (مثقّفٍ)، والمطابقةِ، والعلامةِ في غيرِ الاسم الجُرورِ بأداةِ (مِن).

ووقعَ الترخّصُ فيه؛ اعتمادًا على قرينةِ أداةِ الجرّ، وقرينةِ تضامّها معَ الاسمِ حيثُ لا تتوقّفُ دلالتُها على العلامةِ الإعرابيّةِ في ضميمتِها سوى أن تكونَ مطلبًا وظيفيًّا لما.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الكتاب \&/r.r.r }
\end{aligned}
$$

## المسألة ب: الإخبارُ بععرفٍٍ عن نكرة:


 والخبرُ معرفةً، ومنهم مَن عبّرَ عنه بالقلبِ، كالزغششريّ"ّ. وذهبَ ابنُ مالكٍ إلى جوازِ الإخبارِ بالمعرفِة عن النكرةٍ ون النّنرِ ؛

## تحليلُ الشّاهدِ فِ ضوءٍ النظريّة:



 بينَ الاسمِ وخرِهِ؛ وعلى الرّتبةٍ بيَهَما.

 قوله تعالى:
 كونِ العسلِ والماءٍ مزاجْ المسّيئة.









فنصبَ السوآتِ، ورفعَ هجرَ، والسوآثُ هي التي تبلُُ هجرَ، ولكنّه قلب للضرورة، وفَهِمٍ المعنى"「
أَمَّا بيتُ الفرزدقِ:






## المسألة ؟: زيادةُ (كانَ) بلفظِ المضارع:

خَتصٌُ (كانَ) بَوازِ زيادِمِا بشرطين:
ا- أن تكونَ بلفظِ الماضي. أَ أن تكونَ بينَ شيئين متلازمينُ ؛.

ووردَت زيادهُا بلفظِ المضارِع فِ قولِ أمّ عقيلٍ بنِ أبي طالٍ:
 ونُ $\qquad$ K $\qquad$ -

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في شرح ابن عقيل Yr/ } \\
& \text { V19 البسيط في شرح الجمل } \\
& \text { Orr ينظر في مغني اللبيب }
\end{aligned}
$$


$\qquad$


ولمُ أقف على هذا الشّاهدِد فِ كتبِ المتقدّمين، بيدَ أنّه محكومٌ عليه بالثّنوذِ عندَ ابنَ مالكٍ '، وبهكمِه

 عسلٌ وماءُ).

## تحليلُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ (تكونُ ماجلُّ نبيلُ) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ العوّلةِ عن الفعليّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ إعرابِ الخبرِ؛ اعتمادًا على وقوعِ الجملةِ في محلّ رفِع خبرٍ للمبتدأ (أنتَ)، ليُعدلَ عن علامةِ إعرابِ خبرِ النّاسخَ إلى علامةِ إعرابِ خبرِ المبتدأ؛ لأنَّ خبرَ النّاسِّ في الأصلِ خبرٌ عِّ عِّ المبتدأ، ولا ضررَ في حذِ ذلك النّاسخِ إذا قيلَ: أنتَّ ماجدُّ نبيلٌ.

وتظهرُ حقيقةُ زيادةِ (كانَ) في كوِِها لا تقبلُ التّضامَّ معَ ما قبلَها، ولا معَ ما بعدَها، فيكونَ ذلك التّنافيُ
 (يُوجد)، الذي يفتقرُ إلى نائبِ الفاعلِ، وبذلك الافتقارِ يتّضحُ تنافي التّضامٌ بينَها وبينَ الاسِم الذي بعدَّها.

والتّافي في التّضامّ دليٌُ أيضًا على الزّيادةِ بينَ (ما) وفعل التعجّبِ، نوو: ما كانَ أحسنَ زيدًا! وهلمَّ جرّا. ومتى اتّضح التّناين، حُكمَ بزيادقِا اعتمادًا على تلك القرينةِ، سواءٌ أكانَت الزّيادةُ بلفظِ الماضي أم بلفظِ

 يستحقُّ النّصبَ جعلَ النّحاةَ يمكمونَ بزيادتِها! .






 ترخّصًا.

> ومثنُُ ذلك التّرّحّصِ ما جاءَ فيُ قولِ الفرزدقِ:


إذا


فِ(كرامٍ) خبرٌ جُرورٌ؛ عحًا لموقع الجملةِ ترخّصًا.

 قولُ الشّاءرِ:


ولا يككنُ العدولُ عن علامِحِ الإعرابِ التي يستحقُّها المفردُ إلى العلامةِ التي يستحقُّها موقعُ الجملةِ إلا إذا




 إلى معمولِه على قرينةٍ التّعيدية.

وهذا العدولُ عن العلامةِ شبيدٌ جدًّا بالعدولِ عن المطابقةِ بينَ الاسِم الموصولِ والعائدِ مِن جملةِ الصّلةِ في قولِ عليّ بنِ أبي طالبٍ

 $\qquad$ أنا الـ وفي قولِ سالُم بنِ دارةَ:


فلم يُطابِق بينَ الاسمِ الموصولِ والصّلةِ، بل طوبقَ بينَ المبتدأِ والصّلةِ؛ لصحّةٍ الاستغناءٍ عن الاسمِ
 الشّواهدِ قطينًّا لا جدالَ فيهِ سواءٌ أكانَت بلفظِ الماضي أم بلفظِ المضارِع اعتمادًا على المطابقةِ بينَ المبتدأ والخنرِ

 لي، لمُ تُظَ بذلك الحرصِ لدى النّحاةِ كما حظيَت به العلامةُ الإعرابيّةٍ!.
 المخاطبينِ في قولِه (أراكم)، ولو طُوبقَ بينَ الصّفةِ والموصوفِ في ضميرِ الرّبطِ، لقيلَ: (قومًا يَههلون).

## المسألة ه: إعمالُ (ما) (لا) و(إن) عملَ (ليسَ):



— حن



1-1 ألا يقترنَ اسمُهها بـ(إن) الزائدةِ.
Y ألا r-r ألا يتقدمَ الحبرُ.

وقد جاءَ الإعمالُ منتضضًا :(الإل) فِّ قول الشّاءِر:






$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الكتاب } \\
& \text { ' } 119 \text { V } \\
& \text { 「 } \\
& \text { ؛ ينظر في الكتاب أو } \\
& \text { ® ينظر في المقرب } \\
& \text { " ينظر في شرح الأنشوين ITY }
\end{aligned}
$$

وجاءُ الإعمالُ أيضًا بتقدّمِ الخبرِ، في قولِ الفرزدقِ:

ويظهرُ من كالِمِ سيبويهِ الحكمُ عليه بالشّذُوذِذُ، وقالَ المبرِّدُ: "الرفعُ الوجهُ، وقد نصبَه بعضُ النحويين،

 غلطَ؛ لأنّه تيميٌّ وأرادَ أن يتكلّمَ بلغةِ الحجازيّينّ 「.

أمَّا إعمالُ (لا)، فجاءَ في قولِ سعدِ بنِ مالكٍ القيسيّ :
 $\qquad$


عـــــن نير
 $\qquad$ - -9 والغالبُ حذفُ خبرها، وصحّحَ ابنُ هشامٍ ذكرَهُ عمما جاءَ في قولِ الشّاعرٍِ :
 $\qquad$ ولا وزرٌ مّد
-
وكما عملَت في النّكرةِ عملَت في المعرفةِ في قولِ النّابغةِ الجعديّ:
$\qquad$ ـ

11- وحلَّـت سـوادَ القــبِ، لا أنا باغيَــا
وظاهرُ كلامِ سيبويهِ يشيرُ إلى أنَّ الإعمالَ قليلٌٌ، وذلكَ ما صرّحَ به ابنُ هشامٍ "، ونقلَ المراديُّ عن الأخفشِ والمبرّدِ المنعَ وجاءَ إعمالُ (إن) في قولِ الشّاعرِ :


IY- إن هـــو مســـتوليًا علـــى أحـــدٍ
ورفضَ النرّاءُ وأكثرُ البصريين القياسَ عليه،، وقصرَه ابنُ عصفورٍ على الشّعرِ ‘، ونصنَّ ابنُ هشامٍ على ندرتّهَّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 'ينظر في الكتاب //. } 7 \\
& \text { ' } 19 \mathrm{r} / 1 \text { 'المتضن }
\end{aligned}
$$

# تحليلُ الشّواهدِ في ضوءٍ النظريّةِ: 

تضافرَت في تحديدِ دلالِةٍ الشّاهدِ الأوّلِل (ما هم أولادَها) قرائنُ الأداةِ النّافيةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّتبِة، والرّبِطِ بالضّميرِ العائدِ على (أبناؤها)، والمطابقةِ.
ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ إعرابِ الخبرِ الذي حقُّه الرّفعُ؛ حملًا على (ليسَ) في عملِها.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الثّاني (ما الدّهرُ إلا منجنونًا بأهلِه، وما صاحبُ الحاجاتِ إلا معذّبا) قرائُٔ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ، وأداةِ الحصرِ، والرّتبَبِ، والنّسبِِ بأداةِ الجرّ الباءٍ، والتّبعيّةٍ بأداةِ العطفِ الواوِ، والنّسبةِ بالإضافِة، والمطابقةِ، والعلامةِ الإعرابيّةِ في (الدّهرُ) و(صاحبُ). ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ إعرابِ الخبرين؛ مَلًا على (ليسَ) في عملِها.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الثّالثِ (ما مثلَهم بشرُ) قرائنُ الأداةِ النّافيةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ
بالضّميرِ العائدِ على (قريشُ)، والمطابقةِ، والعامةِ الإعرابيّةِ للاسمَ (بشرُ).


 أنَّ المعنى (ما بشرٌ مشلَ قريشٍ).

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهِدِ الرّابِع (لا براحُ) قرائنُ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ. ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ الاسمِ (براحُ) إذا يقتضي التّنكيرُ أن يكونَ الاسمُ مبنيّّا بعدَ (لا)؛ مملًا على(ليسَ) في عملِها. وفي الشّاهِدِ ترخّصٌ آخرُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذفِ الخبرِ؛ اعتمادًا على وضوحِ تقديرهِ بعدَ
 النّفيُ، عُلمَ أنَّ ما بعدَ النّافي جملةُ اسميّةٌ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في المقرب 1.0/1 } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الخامسِ (لا شيءٌ على الأرضِ باقيا، ولا وزرٌ مّا قضى اللهُ واقيا) قرائنُ
 والمطابقةِ، والعامةِ الإعرابيّةٍ للفاعلِ لفظِ الجلالةِ. ووقعَ النّرخّصُ جي علامتي بناءٍ الاسمين (شيءٌ) و(وزرٌ)
النّكرتين، وعلامتي إعرابٍ الخنبين (باقيا) و(واقيا)؛ محلًا على (ليسَ) في عملِها.

وين الشّاهدِ ترخّصٌ آخرُ في رتبتي الجارّين والجرورين (على الأرضِ) و(مّا قضى اللّه)؛ اعتمادًا على وضوحِ التّعليقِ بالخبرين. وفيه ترخّصٌ ثالثٌ في الرّبطِ بينَ الصّلةِ والموصولِ في قولِه: (مّا قضى اللّه)؛ اعتمادًا على تعديةِ
 وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّّاهدِ السّادسِ (لا أنا باغيًا سواها ولا في حبّها متراخيًا) قرائنُ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ، والرُّبّبِ، وتعديةِ اسمِ الفاعلِ، والنّسبِة بالإضافِة، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على مذكورٍ سابقٍ، والتّبعيّةِ بأداةٍ العطفِ الواوِ التي تغتقرُ إلى أداةِ النّفي كي تعطفَ على منفيّ، والمطابقةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ إعرابِ الخبرِ وما عُطفَ عليه؛ حملًا على (ليسَ) في عملِها.


وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ السّابِع (إن هو مستوليًا على أحدٍ) قرائنُ أداةٍ النّفي، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على مذكورٍ سابقِ، والمطابقِة، والرّتبِة، والنّسبةِ بأداةٍ الجرّ (على). ووقعَ التّرَّصُ في علامةِ إعرابِ الخنرِ؛ حملًا على (ليسَ) في عملِها. المسألة 7 : الإخبارُ بجملةٍ اسميةٍ عن أفعالِ المقاربةِ:

تعملُ (كادَ) وأخواهُّا عملَ (كانَ)، إلا أنَّ خبرَهنَّ يُشترطُ فيه أن يكونَ جملةً فعليةً فعلُها مضارعٌُ . وجاءَ الحبرُ جملةً اسميّةً في قولِ رجلِ مِن بني بكترِ بنِ عتودٍ:

「 ا - وقــد جعلَــت قلـوصُ بـني سـهيلٍ

ولمُ أقف عليه عندَ المتقدّمين، وتناوَله ابنُّ جني مِن غيرِ أن يهكمَ عليه بهكمٍ مِن الأحكام التي عُنيتُ



## تحليُُ الشّاهدِ في ضوءٍ النظريّة:


 العائِدِ على (قلوصُ)، والمطابقةِ، والعلامةِ الإعرابيّةٍ ل(مرتُعها) و(قريبُ).



ويُ الشّاهدِ ترخّصٌ آخرُ فيُ رتبةٍ الجارّرين والجُرورين (مِن الأكوارِ)؛ اعتمادًا على وضوح تعليقِهما بالمغعولِ







 إذا لم يستطع أن يخرج أرسلَ رسولًا" حيثُ جاءَ الخبرُ جملةً فعليّةً فعلُها ماضٍ، ولا شاكَّ أنَّ الفعلَ للشّروع؛

ينظر في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة • ع 1 ا



فقرينتا الحالِ وسياقِ الكلامِ قاطعتان على ذلك؛ أنمَّا الشّاهُُ الشعريُّ، فقي رأيي أنَّ دلالةَ التّضامّ فيه أهمُّ مِن دلالةِ العلامةِ الإعرابيّةِ، ولا سيّما وأنَّ خبرَ فعلَ الشّرورعِ يرفعُ ضميرَ الاسمِ، وذلك لا يتأتّى إذا حوّلنا الجِملةَ
 （تقربُ من المرتع）＇، ونسيَ أنّ الفعلَ（تقربُ）يكونُ استوفُ معمولَه الذي يتعدّى إليه بالحرنِ بقولِّه（مِن


 الشّاعرِ ：

ــلاكُ الشّــــــــيمةِ الأدبُ $\qquad$ أنيّ رأيـــــــُـُ مـ

وفي قولِ كعبٍ بنِ زهيرٍ :

والإلغاءُ في الشّاهدين جائزٌ عندَ الكوفيين والأخفشِّ＇؛ لكنَّ البصريّين رفضوا الاستشهادَ بِما على إلغاءِ العاملِ المتقدّمِ مِن أفعالِ القلوبِ، وأوّلوهما على الإلغاءِ بالتوسّطِ، أو على التّعليقِ بلامٍ مقدّرةٍ، أو على تقلى تِديرِ ضميرِ الشأنِّ ．

وتفسيرُ الشّاهدِ على أنَّ（جعلَ）بععنى（صيّرَ）، وأنَّ التّرخّصَ وقعَ في علامتي إعرابِ المفعولين، يتّفقُ معَ

 التّصييرِ ْ ．ولا أرى ذلك مانعًا من تقديرِ الترخّصِ ما دام العاملُ يشاركُ أفعالَ القلوبِ في العملِّ

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في خزانة الأدب ror/9 ror }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في أوضح المسالك TN/T }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 。 منظر في المرجعين السابقين }
\end{aligned}
$$

## المسألة V: إعمال (ليس) و(ما) عمل (لا) النافية للجنس:

عملَت (ليسَ) عملَ (لا) النّافية للجنسِ في قولِ الشّاءرٍ :


وعمَّت (ما) عمالَها فِ قولِ الشّاعرِ:



تحليُُ الشّّاهدين في ضوءٍ النظريّةٍ


 الاسمُ النّكرةُ بعَدَها .

وتضافرَت فِي تحديدِ دلالٍٍ الشّّاهِدِ التّاني (ما بأنَ) قرائنُ أداةٍ النّنيٍ والتّضامّ، والإسنادٍ.

الاسمُ النّكرةُ بعَدَها.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في ضائر الشعر . . }
\end{aligned}
$$

ويْ الشّاهدِ ترخّصٌ آخرَ فيْ التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذِِ الحبرِ؛ اعتمادًا على وضوحِ تقديرِه بقرينةِ قوله（لو ردَّت علينا تحيّة）، أي：ما بأسَ في تيّيّها．

المسألة＾：تقدّمُ الفاعلِ على رافِعه：
أجازَ الكوفيّون تقدّمَ الفاعلِ على رافعِهُ، مستدلّين على جوازِ ذلك بثلاثةِ شواهدَ نصَّ عليها ابنُ
عصفورٍ ‘، وهي قولُ الزّباءٍ:


وقولُ امرئ القيسِ：
نقــــــل في مقيـــــلـل نسُــــــــهُ متغيّــــــبِ
 وقولُ النّابغِة الذّبيانيّ：
 أمَّا الشّاهُُ الأوّلُ（مشيُّها وئيدا）، فذهبَ فيه ابنُ مالكٍ إلى شذوذِ نصب الحالِ الصالحةِ للإخبارِ هِا وحذفِ الخبرِ، منظرًِا لذلك بقولِ العربِ：＂حكمُك مسمطًا＂، أي：لك مثبتًا 「．واحتملَ فيه ابنُ هشامٍ ثلاثةُ احتمالاتٍ هي：
－ 1 تقدّمُ الفاعلِ على رافعِه ضرورةً．
r－النّصبُ على الحاليّة، وحذفُ الحبرِ
r－إبدالُ（مشيُها）من ضميرِ الظّرفِ（للجمال）．؛
وسلكَ مسلكَ ابنِ هشامٍ الأنشويُّهُ ؛ أمَّا الفرَّاءُ، فروى الشّاهدِ بجرّ（مشبِها）على الإبدالِ مِن الاسمِ البُرورِ（الجمالِ）「．

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

أَمَّا الشَّاهدان الثّاني (في مقيلٍ نحسُه متغيّب)، والثّالثُ (عوجاءَ ... سيرُها الليلَ قاصدِ)، فنجدُ المانعين
 وتخريجاشُمْ على النّحو الآتي:
أوّلًا: ما أُوّلَ به الشّاهُلُ (فن مقيلٍ نسُه متغيّبِ):

- أن يكونَ قولُه (نسُه) مرفوعًا بـ(مقيلٍ)، وهو مصدرٌ وُضعَ موضعَ اسمِ الفاعلِ، كأنَّه قيلَ: قائلٍ نسُشُه.
- Y أن يكونَ قولُه (غسنُه) مرفوعًا ب(مقيلٍ)، وهو اسمُ مفعولٍ مِن قلتُه بمعنى أقلتُه، أي: فسختُ
عقَدَ مبايعتِهِ، فاستُعمِلَ في موضعِ (متروكٍٍ) بجازًا.
r دواريّ، وخُنّفَت الياءُ للوقفِ.
ثانيًا: ما أُوَلَ به الثّاهدُ (عوجاءَ ... سيرُهها الليلَ قاصدِ):

1 أن أن يكونَ قولُ (قاصدِ) صفةً ل(عوجاءَ)، وحُذفَت منه التّاءُ كما قالوا: ناقةٌ ضامرٌّ .


## تحليُُ الشّواهدِ في ضوءِ النظريّةٍ

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (مشُيُها وئيدا) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائِدِ على (الجممالِ)، والرّتبَة، والملابسةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ الإعرابيّة للمبتدأ.

ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ رفعِ الخبرِ؛ اعتمادًا على وقوعِ الجِملةِ في ملّ نصبٍ على الحاليّة، حيثُ عُدلَ عن علامةِ إعرابِ المفردِ إلى إعرابِ موقع الجِملِ؛؛ لأنَّ الحبرَ في الأصلِ حالٌ مِن الاسمِ المُرورِ (الجمالِّ). وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الثّاهدِ الثّاني (نسُه متغيّب) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على (مقيل)، والرّتبةِ، والتّبعيّةِ بِملةِ الوصفِ، والمطابقةِ، والعا(مةِ الإعرابيّةِ للمبتدأ.

$$
\begin{aligned}
& \text { IV. ينظر فـ شرحه على الألفية ' } \\
& \text { r ينظر في معاني القرآن }
\end{aligned}
$$

ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ رفعِ الحبرِ؛ اعتمادًا على وقوعِ الجملةِ في ملّ جرّ صفةٍ حيثُ عُدلِ عن علامةِ إعرابِ المفرِد إلى إعرابِ موقِ الجملةِ؛ لأنَّ الخبرَ في الأصلِ صفةٌ للاسمِ المُرورِ (مقيل) .

وتضافرَت في تحديدِ دلالٍِ الثّاهدِ الثّالثِ (سيرُها الليلَ قاصدِ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ


ووقَ التّرحّصُ في علامةِ رفعِ الخبرِ؛ اعتمادًا على وقوعِ الجملةِ في ححلّ جرّ صفةٍ، حيثُ عُدلِ عن علامةِ
إعرابِ الخبرِ إلى إعرابِ موقعِ الجملةِ؛ لأنَّ الخبرَ فين الأصلِ صفةٌ للاسمِ البِرورِ (عوجاءء).

والمتأمّلُ في الشّواهدِ الثّلاثةِ يجلُ أنَّ العلامةَ الإعرابيةَ في كلّ مِن (وئيدا، متغيّبِ، قاصدِ) هي محورُ

 الجملةِ كما مرَّ معَنا في المسألةِ الرابعةِ؛ فالحبرُ في الشّواهدِ الثلاثةِ عمومًا منصوبٌ أو بجرورٌ؛ لحًا لموقعِ الجملةِ الاسميّةٍ مِن الإعرابِ ترخّصًا.

## المسألة 9 : إنابةُ المصدرِ أو الجارّ والمجرورِ عن الفاعلِ معَ وجودِ المفعولِ به:

لا ينوبُ المصدرُ ولا الجارٌُ والمُرورُ عن الفاعلِ مع وجودِ المفعولِ به عندَ جمهورِ البصريين إلا في الشّعرِ،
 تقدّمَهماءً . ويف هذه المسألةِ شواهـُ، أوْمُّا قولُ جريرٍ :


$$
\begin{aligned}
& \text { 19- فلــو ولــَدَت قفـيرةُ جــروَ كلــبٍ } \\
& \text { وثانيها قولُ يزيدُ بنِ القعقاع: }
\end{aligned}
$$

 ن
。 $\qquad$ أُr.
تـطيرا $\qquad$ مرَ $\qquad$ تُ الث
 $\qquad$

r19/




وإنابةُ غيرِ المُعولِ به في تلكُ الشواهدِ عندَ جمهورِ البصريين والبغداديين ضرورةٌ شاذّةٌ؛ قالَ ابنُ جني عن



وذهبَ فريقٌ إلى أنَّ النائبَ في الشّاهدِ ليسنَ الجارَّ والجِرورَ، بل هو ضميرُ المصدرِ المفهوج، ومنهم ابئُ
 وحينئٍٍ يُلو الفعيُ (سُبَّ) من مععولِ، والتقديُرُ: فلو ولدت قفيرةُ الككابَ يا جروَ كلبٍ لسُبَّ السبُّ بذلك

## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النظريّة:

تضافرَت في تحديدِ دلالِّ الشّاهدِ الأوَّلِ (لسُبَّ بذلك الجُروِ الكابَّ) قرائنُ ربطِ جوابٍ (لو) باللامه،


 عن الفصلِ؛ لأنَّ نائبَ الفاعلِ اسمُ جنسِ، أي: لسُبَّ جنسُ الكِلابِ.

وتضافَرَت فِ تحديدِ دلالةٍ الشّاهدِ الثّانيِ (أُتيحَ لي مِن العدا نذيرا) قرائنُ صيغِّ الفعلِ اليت تدلُّ على بناءٍ
 ووقعَ التّرّحّصُ في علامةِ رفع نائبِ الفاعل؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ إذ يصحُّ الابتداءُ بـ(نذيرِ)، فيُخبرُ عن المبتدأ بالجملةِ الفعليّةٍ (نديرُ مِن العدا أُتيحِ لي) .

ولا شاكَّ عندي أنَّ البصريّيّن مصيبيون فيُ قولِمْ: إنَّه لا ينوبُ عن الفاعلِ غيرُ المعوولِ بهِ إن وُجدَ؛ لأنَّ




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

الحفلِ، أو: كُرّمَ في الحفلِ إيّاكَ، فكيفَ إذًا ينوبٌ غيرُ المفعولِ في هذه الحالةِ؟! ومـا يدلُّ أيضًا على عدِم إنابةِ غيرِ المفعولِ أنّ قولَكَ: يُكرّمُ في الحفلِ زيدّ، يجوزُ فيه الابتداءُ بنائبِ الفاعلِ، فتقولُ: زيدّ يُكرّمُ في الحفلِ، فلا يمكنُ أن يكونَ النّائبُ غيرَ الضميرِ العائِ إلى زيلٍ، ولولا تقديرُهُ خلَّت جملةُ الخبرِ ِمن الرّابِِ بينَها وبينَ المبتدأِ.

وين المسألةِ شاهدٌ ثالثٌٌ، هو قولُ رؤبةَ بنِ العجّاج:


وأرى أنَّ التّرخّصَ فيه لم يكن في علامِّ رفِ نائبِ الفاعلِ، بل في علامةِ رفعِ الفاعل؛ فالفعلُ (عُنِي) يُبنى
للفاعلِ على صورةِ المبنيّ للمفعولِ، ومثلُه الفعلُ (هُرع) في قولِه تعالى: V^A، وفي لسانِ العرب: "وحكى ابنُ الأَعرابيّ وحدَه: عَنِيتُ بأَمرِه، بصيغةِ الفاعلِ، عنايةً وعُنِيًّا فأَنا به عَنٍ، وعُنِيتُ بأَمرِك فأَنا مَعْيٌّ، وعَنِيتُ بأَمركُ فأَنا عانٍ. وقالَ الفرّاءُ: يُقالُ: هو مَعنيٌّ بَأَمره وعانٍ بأَمرهِ وعَنٍ بَأَمره بمعنَى واحدٍ. قالَ ابنُ برى: إِذا قلتَ: عُنِيتُ بحاجتِك، فعدّيتَه بالباءِ، كانَ الفعلُ مضمومَ الأوّلِ، فإِذا عدّيتَه ب(ين)، فالوجهُ فتحُ العينِ، فتتولُ : عَنِيت؛ قالَ الشّاعرُ :


وقالَ بعضُ أهل اللغِة: لا يُقالُ عُنِيتُ بحاجتِك إِلا على معنى قصَدهُّا، مِن قوِِكَ عَنَيتُ الشّيءَ أعنِيه إذا كنتَ قاصدًا له؛ فأمَّا مِن العَناءِ، وهو العِنايةُ، فبالفتح، نحوَ: عَنَيتُ بكذا وعَنَيتَ في كذا"' .

وعليه فإنَّ التّرخّصَ في الشّّاهدِ وقعَ في علامةِ إعرابِ الفاعلِ؛ اعتمادًا على وضوحِ قرينةِ الإسنادِ. وين المسألةِ أيضًا شاهدٌ رابعٌ، هو قولُ الرّاجزٍِ


وأرى أنَّ (معنيًّا) اسمُ فاعلِ على صورٍِ اسِم المفعولِ مِن الفعلِ (عُنيَ) كما سبقَ بيانُ، والفاعلُ ضميرٌ
مستترٌ يعودُ على المنيب، وقولُّه (قلبَه) تمييزٌ منصوبٌ، وهو معرفةٌ كما ذهبَ الفّراءُ في قولِه تعالى:




 المسألة • 1: إهمالُ (أن) المصدريّة:

$\qquad$
 ويْ خَريج الشّاهِر: رٔيان:










$$
\begin{aligned}
& \text { V9/L ينظر في معاين القرآن } \\
& \text { r ' ارتشاف الضرب rr rr } \\
& \text { 「 } \\
& \text { \& }
\end{aligned}
$$

أَرَّضَاعَةَ
 تحليلُ الشّاهدِ فِ ضوءٍ النظريّة:



 حلالةُ الثّاهِّرِ عليه.





## المسألة 1 ( : جزمُ المضارعِ بـ(أن) المصدريّةِ:


 شواهرِهمَّ على ذلك قولُ جميلِ بُيْنَة:


$$
\begin{aligned}
& \text { ' شر التسهيل ب/ ؛ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「لمزيد من الشواهد ينظر ضرائر الشعر 9-1-19 } 9
\end{aligned}
$$

وحكمَ ابنُ عصفورٍ على ما وردَ بالضّرورةٍ؛ لكَنَّه ذهبَ إلى أنَّهَ مِن قيبِلِ حذفِ علامة الإعرابِ، وإسكانِ



## تحليُ، الشّآهدين في ضوءٍ النظّريّةٍ:





 دلالةُ الشّاهِدِ عليه.


 وعلى كونِ العلامة الإعرابيّةٍ مطلبًا وظيفيًّا للأداةٍ لا تتوقّقُ دلالةُ الشّاهِّدِ عليها.



$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في ضرائر الشعر 91-19 } 91
\end{aligned}
$$

المسألة Y Y：إثباتُ حرفِ العلّةٍ في آخرِ مضارع النّاقصِ الجزوِم：
يُجزم مضارعُ النّاقصِ بحذفِ حرفِ العلّة ـ ．وجاءَ إثباتُ الياءٍ في قولِ قيسِ بنِ زهيرٍ العبسيّ： بـــــــا لاقَـــــت لبـــــــونُ بــــــنِ زيادِ؟位
وفي قولِ الرّاجزِ :


وجاءَ إثباتُ الواوِ في قولِ الشّاعرِ ：

وجاءَ إثباتُ الألفِ في قولِ رؤبةٍ：


 بعضهـم لا يقرُّها معَ الجازمٍ إلا في الضرورةٍ

وذهبَ بعضُهم إلى تأويلِ الإثباتِ على وجهين لا يخرجان عن حكمِ الضّرورةِ فيما ثبتا فيه قطعًا، وهما：
الوجهُ الأوّلُ：أنَّ الواوَ والياءَ عُوملتا معاملةَ الحرفِ الصّحيحِ، فظهرَت حركةُ الرّفِعِ عليهما؛ كأنَّ الفعلَ المعتلَّ بَما مرفوعٌ بضمةٍ ظاهرةٍ（يأيُ）،（يجنيُ）،（يهجوُ）، فلمَّا جُزَمَ الفعلُ، سقطَت الحركةُ، وكانَّ السّكونُ




$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { ro/ ₹ ينظر في شرحه على الكافية } \\
& \text { VT/ ينظر في أوضح المسالك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " ينظر في الكتاب r/7 آ }
\end{aligned}
$$

تَرضّاها)؛ لأنَّ الألفَ لا تظهرُ عليها الحركةُ المقدّرةُ، ولا يجوزُ لذلك إجراءُ ما هي فيه برى الصّحيحِ؛ ولأنّهُ إذا حُخِفَت الحركةُ المقدّرةُ على الألفِ في مثلِ (يخشى)، وجبَ أن يرجعَ حرفُ العلّة إلى أصلِهِ، فيقالَ: لمُ يخشَي؛
 منها"ّ. وذلك ما دعا ابنَ عصفورٍ إلى القولِ: إنَّ (لا) يف (ولا تَرضّاها) نافيةٌ، والواوُ واوُ الحالِّ، وجملةُ (ولا تَمَلّقِ)

 تَرضّها ولا تَمَّقِ .

الوجهُ الثّاين: أنَّ أحرفَ العلّةِ (الألفَ، والواوَ، والياءَ) ليسَت لامًا للفعلِ، بل اللآمُ مخذوفةٌ للجزعِ، ثمّ أُشبِعَت الحركاتُ التي تسبقُ اللاّمَ المذوفةَ، فنشأَ عن إشباعِها حرفًا غيرَ المخذوفِ. وهذا مذهبُ أبي البركاتِ الأنباريّ.

## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (ألم يأتيك والأنباءُ تنمي بما لاقَت لبونُ بني زيادِ) قرائنُ الأداةِ
 الحالِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستترِ العائدِ على المبتدأ في الجِملةِ الحاليّةِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ الباءِ، والمطابقةِ، والرّتبِة، والنّسبةِ بالإضافِة، والعلامةِ الإعرابيّةِ في غيرِ الفعلِ المضارِعِ (يأتيك). ووقعَ التّرّصُ في علامةِ جزمه؛ اعتمادًا على التّضامّ بينَ الأداةِ الجازمةِ والفعِ؛ إذ لا تكونُّ العلامةُ الإعرابيّةُ إلا مطلبًا وظيفيًّا للأداةِ لا تتوقّفُ دلالةُ الشّاهِّدِ عليه.

وين الشّاهِدِ ترخّصٌ آخرُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذفِ فاعلِ الفعلِ (يأتيك)؛ اعتمادًا على
الجملةِ الحاليّةِ التي توضّح ذلك الفاعلِ المخونِ، والتّقديرُ: ألم يأتيكَ النبأُ. وقيلَ: الباءُ زائدةٌ في قولِّهِ (بعا

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر فِ الأصول }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في النذييل والتكميل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { V9 ينظر في سر صناءة الإعراب }
\end{aligned}
$$

لاقَت)، والموصولُ الفاعلُ. فيكونُ ذلك ترخّصٌ في التّضامّ على سبيلِ الزيادةِ؛ لكنَّ قبولَ الحرفِ لمُمنً يصحُّ له مرجّحٌ لعدمِ زيادتِهِ في رأيي.

ويْ الشّاهدِ أيضًا ترخّصٌ ثالثٌ في الرّبطِ ما بينَ الصّلةِ والموصولِ في قولِه (بما لا قَت)؛ اعتمادًا على التّعديةٍ التي تشيرُ إلى افتقارِ الفعلِ إلى مفعولٍ به، فإن استلزمَ الفعلُ تقديرَ مفعولِ، عُلمَ أنَّ ذلك المفعولَ ضميرُ يعودُ على الموصولِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الثّاهدِ الثّاين (هزّي إليك الجذِعَ يَبْنيُكِ الجنى) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ،


ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ جزرٍ الفعلِ المضارِع جوابِ الطّلبِ؛ اعتمادًا على وضوحِ وقوعِ الفعلِ جوابًا للطّلبِ، وعلى انتفاءٍ اللّبسِ بوقوعِ الفعلِ في ححلّ نصبِ حالٍ؛ إذ لا يمكنُُ أن يكونَ الجِيُّ ملابسًا للهزّ. وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّالثِ (لم قَجو ولم تدع) قرائنُ الأداةِ النّافيّةِ، والتّضامّ، والإسنادِ،


ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ جزمٍ الفعلِ المضارِِ (تَجو)؛ اعتمادًا على التّضامّ بينَ الأداةِ الجازمةِ والفعلِ، وعلى التّبعيّة التي جاءَت وفقَ ما يقتضيه الإعرابِ في التّابِ والمتبوعِ، وعلى كونِ العلامةِ الإعرابيّةٍ مطلبًا وظيفيّا للأداةِ لا تتوقّفُ دلالةِ الشّاهدِ عليه.

وفي الشّاهدِ ترحّصٌ آخرُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ، وفي الرّبطِ معًا؛ اعتمادًا على تقدّمِ ذكرِ المفعولِ


وتضافرَت في تحديدِ دلالِةٍ الشّاهدِ الرّابِعِ (لا تَرضّاها ولا تَمّقة) قرائنُ الأداةِ النّاهيةِ، والتّضامّا، والإسنادِ، والتّعدية، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على (العجوز))، والمطابقةِ، والتّعيّيّةِ بأداةِ العطِ الواوِ .

ووقعَ التّخّصُ في علامةِ إعرابِ الفعلِ المضارِِ (تَرضّى)؛ اعتمادًا على التّضامّ بينَ الأداةِ الجازمةِ والفعلِ، وعلى التّبيّةِ التي جاءَت وفقَ ما يقتضيه الإعرابِ في التّابِ والمتبوعِ، وعلى كونِّ العلامةِ الإعرابيّةٍ مطلبًا وظيفيًّا للأداةِ لا تتوقّفُ دلالِِ الشّاهدِ عليه.

# المسألة س1：إهمالُ（لم）النّافيةِ： 

يُيُزمُ الفعلُ المضارعُ ب（ملم）＇．وجاءَت مهملةً في قولِ الشّاعرٍِ

 وين قولِ الآخرِر：





## تحليلُ الشّاهدين في ضوءِ النظريّةِ：

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهِدِ الأوّلِ（لم يوفون بالجارِ）قرائنُ الأداةٍ النّافيةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والمطابقةِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ الباءٍ، والرّتبة．

ووقََ التّرخّصُ في علامةِ جزرٍ الفعلِ المضارِ؛ اعتمادًا على التّضامّ بينَ الأداةِ النّافيةِ والفعلِ، وعلى كونِ العلامةِ الإعرابيّةِ مطلبًا وظيفيَّا للأداةِ لا تتوقّفُ دلالةُ الشّاهدِّ عليه．

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني（لم تطلعُ）قرائنُ الأداةٍ النّافيِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستترِ العائدِ على（الشّمسِ）، والمطابقةٍ．

ووقعَ التّرخّصُ في علامةِ جزمٍ الفعلِ المضارِ؛ اعتمادًا على التّضامّ بينَ الأداةِ النّافيةِ والفعلِ، وعلى كونِ العلامةِ الإعرابيّةِ مطلبًا وظيفيًّا للأداةِ لا تتوقّقُ دلالةُ الشّاهِدِ عليه．

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الأصول / / }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }} \\
& \text { 「 } \\
& \text { " ينظر في شـرح المفصل }
\end{aligned}
$$

# المسألة ء1：إعمالُ（إذا）و（لو）عملَ أدواتِ الشّرطِ الجازمةِ： 

جاءَ إعمالُ（إذا）عملَ أدواتِ الشرطِ الجازمةِ فِ قوِل الشّاعرِ：

وجاءَ إعمالُ (لو) عمآلها في قولِ امرأةٍ مِن بني الحارثِ بن كعب:




تحليُُ الشّاهدلين في ضوءٍ النظريّةِ：




 والظّهر：العائدين على مذكورٍ سابقِ، والمطابقةِ، والرَّتبة، والنّسبِة بالإضافةِ، والعلامةِ．


يشيرُ إليه فين السّيّاقِ بقوله (طارَ بدِ)، والتّقديرُ: لو يشأ الطّيرانَ.

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

## خلاصةُ التزخّصِ في قرينةِ العلامةِ:










المبحثُ الثالي：الترخّصُ في قرينةِ الرّّبةِ

عدَّ د．تَّام حسّان الرّتبََ فرعًا عن التّضامّ، إذ لا رتبةَ لغيرِ مُتضامَّين، وأشارَ إلى أنَّ الترخّصَ في الرّتبةِ يتّضحُ أوّلاً في عدمِ حفظِها، وين الاعترافِ بوجودِ رتبٍٍ غيرِ حفوظةٍ في النّحوِ ．．ولم يكن الترخّصُ عندَهُ خاصًّا بالرّتبِ غيرِ المفوظةِ، بل هوَ واردٌ في الرّتبِ المفوظةِ أيضًا، وقد استشهدَ على الترخّصِ فيهما بما يأتي 「： أولاً：شواهدُهُ على التزخّصِ في الرّتبِ العفوظةِ：
－ا－تقديعُ الحالِ جملةً لا مفردًا في قولِه تعالى：

 بمم．وهذا القولُ في الآيتين خاصٌّ به، وقد وقعَ التّرخّصُ في الآيتين الكريمتين؛ اعتمادًا على وضوحِ قرينةِ المالابسِة．
 على أحدِ التّأويلين، والأصلُ：لكنَّ ربي هو اللهُ．أمّا على اعتبارِ الضّميرَ للشّانِ، فلا شاهدَ في
الآيةِ．والوجهُ الثّاين الأرجحُ في رأيي، والأصلُ：لكن أنا هو اللُّ ربّي، فسقطَت همزةُ（أنا）، وأُدغمَت النّونُ في نونِ（لكن）المخفّفةِّ＂، وذلك ترخّصٌ في البنيةِ؛ اعتمادًا على المطابقةِ في الإفرادِ، إذ لو كانَت（نا）ضميرُ جمع، لقيلَ：لكنّا هو اللهُ ربُّنا．
r
 الصّالحاتِ والمسيءُ．وجمهورُ النّحاةِ يرى أنَّ（لا）زائدةٌ للتّوكيدِ ؛، وأرى أنَّ المعطوفَ（والذين آمنوا وعملوا الصّالحاتِ）تقدّمَ على المعطوفِ عليه（ولا المسيء）كما سيأتي في الفقرةِ الرابعةِ،

Y Y＇


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في الدرّ المصون }
\end{aligned}
$$

والأصلُ: وما يستوي الأعمى والبصيرُ ولا المسيءُ والذينَ آمنوا وعملوا الصّالحاتِ؛ أقولُ ذلك؛ اعتمادًا على المقابلةِ بين الأعمى والمسيء، وبينَ البصيرِ والذينَ آمنوا وعملوا الصّالحاتِ. أمَّا (لا (الثّانيةِ في قولِه تعالى:
 كما قُوبلَ بينَ الأعمى والبصيرِ ६ - تقديُ المعطوفِ على المعطوفِ عليه في قولِ الأحوص:
 0 $\qquad$ ألا يا نخلـ

وقد بيّنَ في هذا الشّاهدِ أنّ الترخّصَ فين الرّتبةِ وقعَ؛ اعتمادًا على ما بينَ المتعاطفين مِن شهرةٍ في التّعاطفِ حتى أصبحا كالمثلِ، وعلى حفظِ الرّتبِة بينَ حرفِ العطفِ والمعطوف، وعلى توسّطِ المعطوفِ بينَ الخنبرِ



ولم يبيّنَ في هذا الشّّاهدِ القرائنَ التي اعتمدَ عليها الشّاعرُ ليترخّصَ فيَ رتبِّ المعطوفِ. وينِ نظري أنَّ التّرخّصَ وقع؟؛ اعتمادًا على الرّبِطِ بالضّميرِ العائدِ على المعطوفِ عليه، وعلى حفظِ الرّتبةِ في التّضامّ بينَ حرِِ العطفِ والمعطوفِ.

ثانيًا: شواهدُهُ على الترخّصِ في الرّتبِ غيرِ العفوظةِ:
1- تقديُم الخنبرِ على المبتدأ في قولِمْ: (مشنوءٌ مَن يشنؤك، وتميميٌّ أنا) . ووقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا على
وضوحِ الإسنادِ إذ لا يمكنُ أن يكونَ الوصفُ إلا مسندًا لمن يصحُّ الإسنادُ إليه.

 وهو إن كانَ قد مثّلَ بما مضى على الترخّصَ في رتبةِ المرجِ، فهو لم يتطرّق إلى حكـمِ تقديع
 في مسألةٍ خاصّةٍ.

وباستقراءٍ الشّواهدِ المكومِ عليها بالقلّةِ أو النّدرةِ أو الضّرورةِ أو الشّنّوذِ وجدتُ ما يُحملُ على التّرخّصِ
في الرّتبَةِ واقعًا فيما يأتي مِن مسائلَ:

## المسألة 1: تقديُمُ الخبرِ المقترنِ ب(إلا):




 تحليلُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّطريّةِ:

 والرّبّطُ بالضّميرين المستترِ والظّاهرٍ العائدين على مذكورين سابقين، والعلامةِ الإعرابيّةٍ للمبتدأِ، وأداةُ الحصرِ


 بينَ مكوّناتِ الجملتين أُمْنَ اللبسُ بتقديُ الحبرِ الغصورِ .





$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في شرح التسهيل } \\
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

## المسألة ب：تقديُ معمولِ خبرِ（كانَ）وأخواتِّا على الاسم：

廆 وبِّ ولول الشّاءِر：



ويْ قول الآثر：
管

 هro－لئن كانَ سلمى الشّيبُبْ بالصدّ مغريًا






## تليليُ الشّواهدِ فِي ضوء النظريّة：


 والططابقة، والعلامة．


$$
\begin{aligned}
& \text { rミ人-r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع } 117 \text { ينظر في شرحه على الألفيّة } \\
& \text { " ينظر في التذييل والتخميل }
\end{aligned}
$$

ويُ الشّاهدِِ ترخّصٌ آخرُ فِّ الرّبطِ بِينَ الصّلةِ ولموصولِ（ما）؛ اعتمادًا على تعديةِ الفعلِ إلى مغعولين،
 بالنعلِ، والأصلُ：عوّدرَّهمه．




 الحالِ غيرَ الفؤادِ．




 غيرَ سلمى بالصدّ．

وتغسيرُ الشّواهدِ على الترخّصِ فِ رتبةٍ معمولِ الخبرِ يَّقّقُ مع رأي الكوفيين فِّ المسألةِّ؛ ؛ أمَّا تقديرُ ضميرُ


 التّضامّ بينَ الأداٍِ الناسخِّ والضميرِ（أنت）؛ وكقولِ الأخطلِّ＂：

$\qquad$ إنَّ

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 بيظر في التنييل والتكميل \& } \\
& \text { 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$
















 والترَّصُ مشروطُ بأمنِ المّسِس.

|  |
| :---: |
|  |
|  |
|  |
|  |

## المسألة ب: تقديُ الفاعلِ المضافِ إلى ضميرِ المفعولِ:

 سَليِعٍ بنِ سعلٍ:

צ

حيثُ قالَ:


 فجعلَهُ نادرًا لا يُقْاسُ عليه"

تحليلُ الشّاهدِ في ضوءٍ النظريّة:
تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِدِ (جزى بنوه أبا الغيالان) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعدية، والمطابقةِ، والرّبّطِ بالضّميرٍ العائدِ على مذكورٍ متأخّرٍ، والعلامةِ.



والتّقديُ جائزُّ عندَ الأخفشِ، والطّوالِ، وابنِ جنيُ . وكلامُ ابنِ جني حولَ هذا النسقِ يستحقُّ التأمّلَ


$$
\begin{aligned}
& \text { " شس التسهيل }
\end{aligned}
$$


 أنَّ إضافةَ المفعولِ إلى ضميرِ الفاعلِ موجبةٌ لحفظِ رتبِة الفاعلِ في تقدّمِه على المفعولِ. وكما يكوزُ أن يعودَ
 المفعولِلِ في قوِلم: زانَ نورُ8 الشّجرَ؛ لأنّه متقدمٌ رتبةً، متأخّرٌ لفظًا.

## المسألة ₹ : إضمارُ معمولِ العاملِ الأوّلِ في بابِ التّنازع منصوبًا:

إذا أُعملَ العاملُ الثّاين فيُ المتنازِع عليه، امتنعَ إضمارُ معمولِ العاملِ الأوّلِ إذا كانَ منصوبًا؛ لكيلا يعودَ
 الشّاعرِ:

جهـــارًا فكــن في الغيــبِ أحفـــطُ للـــودّ وهذا الشّاهلُ عندَ ابنِ النّاظمِ ضرورةٌ نادرةٌ لا يُعتدُّ بُثِلِهاء، وبالضّرورةِ حكَمَ ابنُ هشامٍ، والأشنمويُّ مِن غيرِ أن يُشنيرا إلى ندرجِاْ .

## تحليُُ الشّاهد في ضوءٍ النظريّةٍ

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهِدِ (ترضيه ويرضيك صاحبٌ) قرائُنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على مذكورٍ متأخّرٍ، والمطابقةِ، والتّبعيّةٍ بأداةِ العطِِ الواوِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في رتبةِ مرجِع الضّميرِ؛ اعتمادًا على التّبعيّةِ بأدةِ العطف، فقولُه: ترضيه ويرضيك صاحبٌ، بمنلةِ قولِه: يرضيك صاحبٌ وترضيه.

وإن كانَ ابنُ مالكٍ مالَ إلى جوازِ إضمارِ معمولِ العاملِ الأوّلِ منصوبًا'، فالبصريّون أوجبوا إضمارَ



لوجدنا القرينةَ التي سوّغَت التّرخّصَ في الشّّاهدِ الأوّلِ، قد سوّغَتهُ في الشّاهدِ الثّاني؛ إذ إنَّ قولَهُ: جفوني ولم


 وحذنُ إحدى ضميمتيه لدليلٍ ترخّصٌ. وجاءَ حذفُ الضّميرِ المرفوِع في قولِ علقمةِ الفحلِ:
 ن فبــــــنـت رجــــــــــ، $\qquad$ تعنّـــــــقَ بَالأرطـــــــى وهو مذهبُ الكسائي في المسألةِّ، وقد وقعَ التّرخّص؛ اعتمادًا على التّعيّيةِ بأداةِ العطٍِ أيضًا. وبناءً على ذلك
 معمولِ العاملِ الأوّلِ ليعودَ معمولُه المضمرُ عليه مقّدمًا.

[^0]

## المسألة ه: تقديمُ أداةِ الاستثناءٍ على العاملِ:

لا يَبوزُ تقديُُ أداةِ الاستثناءٍ على العامِلِ عندَ البصريّين؛ فلا يقالُ : إلا زيدًا حضرَ القومُ، ولا: إلا زيدًا مـا

$$
\begin{aligned}
& \text { حضرَ القومُ '. وجاءَت (خلا) مقدّمةً في شاهدين صريهين، هما قولُ العجّاجِ: } \\
& \text { ور وبلـا } \\
& \text { ولا }
\end{aligned}
$$



وهذا التّقديُمُ الذي أجازَه الكوفيّون ضرورةٌ شعريّةٌ عند البصريّين نصَّ عليها أبو البركاتِ الأنباريّ"،
 أداةِ الاستثناءِ يما قبلَهاْهْ .

## تحليلُ الشّاهدين في ضوءِ النظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالِةِ الشّاهدِ الأوّلِ (ولا خلا الجِنَّ بها إنسئٌ) قرائنُ التّعيّةِّ بأداةِ العطفِ (الواوِ) التي تفتقرُ إلى أداةِ نفيٍ حتى تعطفَ على منغيّ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِةِ بأداةٍ الجرّ الباءِ، والربّطِ بالضّميرِ العائِدِ على (بلدةٍ)، والإخراجِ وأداتِه العوّلِّةِ عن الفعليّة، والمطابقِة، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في رتبةٍ أداةٍ الإخراجِ وضميمتهِا؛ اعتمادًا على افتقارِ أداةٍ العطفِ إلى جملةٍ الميّةٍ حتى
 متأَّرّرةٌ حكمًا عن المستْنى منه وإن كانَ الاستثناءُ منقطعًا.

وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ الثّاني (خلا اللِّهِ لا أرجو سواكَّ) قرائنُ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والمطابقِ، والإخراجِ وأداتِه الموّلةِ عن الفعليّة.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الإنصاف في مسائل الملاف TVT، ويُ التيبين عن مذاهب النحويين T. غ }
\end{aligned}
$$

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

ووقعَ التّرخّصُ في رتبة أداةٍ الإخراجِ وضميمتهِا؛ اعتمادًا على تنافي العلاقةِ بينَ قولِه (خلا اللّه) وقولِه (لا أرجو)؛ فلا يصحُّ التّضامّ بينَهما على التّقديع، ولا على التّأخيرِ إلا بتوسّطِ المستثنى منه (سواك)، وبناءً على ذلك التّنافي لا يخغى أنَّ الأداةَ وضميمتَها متأخرةٌ حكمًا عنا عن المستثنى منه. ووللكوفيّين شاهلٌ غيرُ السّابقين، وهو قولُ أبي زُبيدٍ حرملةَ بنِ المنذرِ :


أي: ما يُحسٌُ جنسُ حسيسٍِ إلا أصواتَ الحيلِ ' .

## المسألة 7 : تقديُمُ الحالِ على صاحبِها المجرورِ باحرفِ:

 الحالُ مقدّمةً في شواهدَ منها

- ع- لــئن كــانَ بـردُ المـاءٍ هيمـانَ صــاديًا إليَّ حبيبًا

وإن كانَ ابنُ كيسانَ والفارسيُّ أجازا تقديَّ الحالِ على صاحبِها الجِرورِ بالحرفِ عُ ووافقَهما ابنُ مالكٍ على
 والأشمويني ${ }^{\text {. }}$

تضافرَت فين تحديدِ دلالةِ الثّاهدِ (كانَ بردُ الماءٍ هيمانَ صاديًا إيلَّ حبيبًا) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ العوّلِّة عن الفعليّةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ (إلى)، والملابسةِ، والصّيغةِ المشتقّةِ للحالين (هيمانَ، صاديًا)، والمطابقةِ، والعلامةِ

ووقعَ الترجّصُ في رتبةِ الحالين؛ اعتمادًا على تنافي العلاقِةِ بينَهما وبينَ الماءٍ حيثُ لا يمكنُ أن يكونا
 المتكلّمٍ المجرورِ بالحرفِ حيثُ يصحُّ وصفُ المتكلمّ بِما

ولا شكَّ أنَّ جوازَ التّقديع مشروطٌ بأمنِ اللّبسِ؛ فالالتزامُ بالتّأخيرِ واجبٌ في نخوِ : (سلّمتُ على جاري مبتسمًا) حتى يُفهمَ أنَّ صاحبَ الحالِ الاسمُ المجرورُ لا الفاعلُ المضمرُ. فإن قيل: (سلّمتُ مبتسمًا على جاري)، فصاحبُ الحالِ الفاعلُ وجوبًا؛ أمّا التّقديعُ في نوٍِ سلّمَ محملٌ مبتسمةً على أمّه، ونِوِ: سلّمَ مبتسمِينَ على جيرانِه، فمأمونٌ لبسُهُ بقرينةِ المطابقةِ التي أغنَت عن الرّتبَبة في فَهِم جهِةِ صاحبِ الحالِ.

## المسألة V: تقديمُ التمييزِ على العاملِ:





$\qquad$ |

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الكتاب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }{ }^{1} \text { ينظر فيُ ارتشاف الضرب }
\end{aligned}
$$



وجاءَ تقديُهُ عليه متصرّنًا في قولِ الشّاعرِ :
فمـــا ارعويـــتُ ورأســـــــــــــيبًا اشــتعلا
ضr

وني قولِ رجلِ مِن طيءٍ
r وتقديُ التّمييزِ على العاملِ غيرِ المتصرّفِ في الشّاهدِ الأوّلِ ضرورةٌ نادرةٌ بالإجماعِ؛ نصَّ على ذلى ذلك ابِّ ابنُ






 وحجّةُ المانعينِ على اختلافِ تقديراتِمْ للعاملِ لا تخرجُ عمّا يأيت:

ا- أنَّ التّمييزَ في نوِِ (طابَ زيدٌ نفسًا) فاعلٌ في المُنى، وتقديُمُ الفاعلِ على الفعلِ غيرُ جائزِ .




## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءٍ النظريّة:

تضافرت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (نارُنا لمُ يُرَ نارًا مثلُها) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والأداةِ النّافية، والمطابقةِ، والصّيغةِ التي تدلُّ على بناءِ الفعلِ للمغعولِ، والتّغسيرِ، وصيغةِ التّمييزِ الجامدةِ، والنّسبِة بالإضانِّةِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على (نارُنا)، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ فيُ رتبةِ التّمييزِ؛ اعتمادًا على العالامتين الإعرابيّتين للتّمييزِ والمُميّزِ، وعلى الصّيّغةِ الجاملدٍِ
 عن نائبِ الفاعلِ الذي طُوبقَ بينَهُ وبينَ الفعِلِ ولِّ

أمَّا احتمالُ الأشمويّ أن تكونَ الرؤيةٌ قلبيّةً، فضعيفٌ ؛ لصحّةِ الاكتفاءِ بنائب الفاعلِ، والاستغناءِ عن التّمييزر، والأفعالُ القلبيّةُ تفتقُرُ إلى مفعولين ولا تكتفي بواحدٍ منهما، فإن حُذفَ أحدُّهما بدليِ، فتقديُرُه ثابتٌ. وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (رأسي شييًا اشتعلَ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والمطابقةِ، والتّفسيرِ، وصيغةِ النّمييزِ الجامدةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في رتبةِ التّمييزِ؛ اعتمادًا على صيغةِ التّمييزِ الجِامدةِ، وعلامتِه الإعرابيّة؛ فعلامةُ النّصبِ دفعَت احتمالَ الإخبارِ بالاسمِ، ووصفِه بالفعلِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّالثِ (أنفسًا تطيبُ بنيلِ المنى؟) قرائُنُ أداةِ الاستفهامِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّفسيرِ، وصيغةِ التّمييزِ الجِامدةِ، والمطابقةِ، والنّسبةِ بكرفِ الجرّ الباءِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والعلامةِ. ووقعَ التّرخّصُ في رتبةِ التّمييزِ؛ اعتمادًا على صيغةِ التّمييزِ الجِامدةِ، وعلامتِه الإعرابيّةٍ؛ فعلامةُ النّصبِ دفعَت احتمالَ الابتداءٍ بالاسم، والإخبارِ عنه بالفعِل
ومنا أُستشهَدَ بهِ على تقديِ التّمييزِ على العاملِ المتصرّفِ قولُ المخبّلِ السّعديّ ':


لكنّي أذهبُ فيه إلى رأي ابنِ عصفورٍ الذي قدّرَ اسمَ (كانَ) ضميرًا عائدًا إلى (حبيَها)، والخبرُ (نفسًا)

 واستشهدَ ابنُّ مالكٍ بقولِ ربيعةَ بنِ مقرومٍ الضّبيّ":
$\qquad$ م $\qquad$ مقلّـــــــصٍ $\qquad$ $\dot{\sigma}$

 وعلَّ ابنُ هشامٍ استشهادَه بهِ سهوًا؛ لأنَّ ارتغاعَ (عطفاه) وانتصابَ (ماءً) بفعلٍ مخذوٍِ بعدَ (إذاً) يفسرُرُه

 التّمييزِ الجحامدةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في رتبةِ التّمييزِ؛ اعتمادًا على العلامةِ الإعرابيّة، وعلى المطابقةِ بينَ المبتدأِ والخبرِ، وعلى الصّيغِِ الجامدةِ.
ينظر فِ شر التسهيل ra/r
「r ينظر في الإنصاف في مسائل الملاف
"ينظر في منيا اللبيب \&ror
" ينظر في الكتاب 1/7 1.7

## المسألة ^: تقديُ (مِن) وبُرورِها على أفعل التّفضيل:









تحليلُ الشّاهدِ فِ ضوءٍ النظريّة:
تضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ (زوّدَت جنى النّحلِ بل ما زوّدَت منه أطيبُ) قرائنُ التضامّ، والإسنادِ،
والتّعديةِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، وأداةِ الإضرابِ، والمطابقةِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستتِرِ العائِدِ على مذكورٍ سابقِ، والصّيغةِ التي تدلُّ على التفضيلِ، والنّسبةِ بكرِِ الجرّ(من)، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على المفضّلِ عليه، والعلامةِة. ووقعَ الترخّصُ في رتبةِ الجارّ والمُرورِ؛ اعتمادًا على افتقارِ أفعلِ التّفضيلِ إليهما، وعلى تنافي العلاقِةِ


 عن أفعلِ التفضيلِ الذي يفتقرُ إليهما.

$$
\begin{aligned}
& \text { "ينظر يف ارتشاف الضرب . }
\end{aligned}
$$

ويْ الشّاهدِ ترخّصٌ آخرُ فيْ الرّبطِ بينَ الصّلةِ والموصولِ (ما زوّدَت)؛ اعتمادًا على تعديةِ فعلِ الصّلةِ إذ
 المسألة 9 : تقديمُم معمولِلِ اسِم الفعلِ (خالفةِ الإخالةِ):

يجبُ تأخيرُ معمولِ اسِّ الفعلِ . . وجاءَ مقدّمًا في قولِ راجزٍ جاهليّ مِن بني أُسيدِ بنِ عمرِو بنِ تِمهِ:
$\qquad$ وي دونَكـ $\qquad$ بائحُ $\qquad$ () $\qquad$ ○ - يا أيُّ

Kigu $\qquad$ ᄃ $\qquad$
 $\qquad$ إني رأـر
وأولَ البصريّون والفرّاءُ الشاهدَ على أنّ (دلوي) مبتدأٌ وما بعدَه خبرٌ على حدّ: زيدٌ اضرب، أو أنَّهُ خبرُ
 مقدّمًا بـ(دونَك)؛ لأنَّ في تقديِمِ تسويةً بينَ الفرِع والأصلِ، والفروعُ أحطُّ درجةً عن الأصولِّ 「ْ
 المانعون الآيةَ على أنَّ (كتابَ) منصوبٌ على التّوكيدِ، محمولٌ على المعنى؛ لأنَّ المعنى: حُرّمَت عليكم أمهاتِكم، ،
 والتّقديرُ : الزموا كتابِ اللهِ عليكمُ . تحليلُ الشّاهدِد في ضوءٍ النّظريّةَ:

تضافرَت في تحديدِ دلالِة الشّاهدِ (يا أئّها المائحُ دلوي دونَكَ) قرائُنُ أداةِ النّداءِ، والتّضامّ، والتّعيّةِ بالوصف، والإسنادِ، والتّعديةِ بالبنيةِ المنقولةِ مِن الظرفيّةِ إلى الإخالةِ، والمطابقةِ.

ووقعَ الترخّصُ في رتبةِ المفعولِ؛ اعتمادًا على قرينةِ التّعديةِ، وعلى المطابقةِ بينَ العاملِ والمعمولِ المتقدلّمِ، وعلى قرينةٍ السّياقِ الذي يقرُرُ معنى الطّلبِ ويدفعُ احتمالَ الخبريّة في (دلوي دونكُ)






 القياسيّةَ خوالفَّ" .










 قولِك: أنفسَكم عليكموها. وقد رُويَ عن صبيٍٍ قولُّاْ :


$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في أوضح المسالك ؟ }
\end{aligned}
$$

وبناءً على ذلك يكونُ رأيُ الكسائيّ ومَن تبعَهُ فيما سمُع صوابًا بلا ريب؛ ولكن يؤخذُ على رأيهم أنَّهَّ مل

 الجلارّ والجرورِر والظرفيّةِ دونَ غيرِه، ولعلَّ النّاقلينَ عنهم أساؤوا فَهمَم مرادِهم.

أَمَّا تخريجُ المانعين قولَه تعالى:




 لكنَّهم تكلِّفوا عاملًا مضمرًا يفسّرُه ما بعد المعمولِ، ولا حاجةً إلى ذلك إذا كانَ ما بعَدَهُ يطلبُهُ ويفتقرُ إليه. أَمَّا تخريجُ الشّاهدِ الشّعريّ على أنَّه مبتدأٌ وما بعَدَهُ خبرٌ، فيضعفُ مِن حيثُ جاءَ الإخبارُ فيهِ عن المبتدأ بكملةٍ طلبيّةٍ، وهو ما ينافي الأصلَ في الواقِع اللغويّ. نعم، قد يكِّ يصرفُ احتمالَه؛ إذ ييقى مغتقرًا إلى مفعولٍ هو في الأصلِ قد تقدّمَ عليه، ولو قلتَ: زيلُّ اضربه، استغنى الفعلُ بالضّميرِ فصحَّ الابتداءُ بالمفعولِ حقيقةً والإخبارُ بالطّلبِ. قالَ سيبويهِ: "ولا يكسنُ في الكالامِ أن يجعلَ الفعلَ مبنيًّا على الاسمِ ولا يذكرُ علامةَ إضمارِ الأوّلِ حتى يخرجَ من لفظِ الإعمالِ في الأوّلِ ومن حالِ بناءٍ الاسِم
 قالَ الشّاعرُّ، وهو أبو النّجمِ العجيليّ:


فهذا ضعيفٌ، وهو بمنزلتهِ في غيرِ الشّعرِ؛ لأنَّ النّصبَ لا يكسرُ البيتَ، ولا يُخِلُّ به تركُ إظهارِ الماءٍ. وكأنَّهُ قالَ: كلُّهُ غيرُ مصنوعٍ. وقالَ امرؤ القيسِ:
' الإنصاف في مسائل الملاف YYA K
 وقالَ النّمرُ بنُ تولبٍ:

سمعناه عن العربِ ينشدونه. يريدونَ: نساءُ فيه ونسرُّ فيه"' .

وهذا كلُّه والفعلُ إما مضارعٌ وإما ماضٍ، وهما خبران لا حضورَ للطّلبِ فيهما، ومعَ ذلك عبّرَ عنه بالضّعفِ، وهذا يعني أنَّ يزدادُ مَعَ ما ليسَ خبراً ضعفًا على ضعفٍ! أمَّا روايةُ الفرّاءٍ عن العربِ: الليلُ فبادروا‘،


 تقديرُ مضافٍ مخذوٍٍ .

أمَّا إعرابُ (دلوي) خبرًا لمبتدأ مخذوفٍ، فبعيدُ؛ لأنَّ السيّّقَ لا يدلُّ على قصدِ الإخبارِ بأنَّ ما يشيرُ إليه

 الخبرِ المضِ حتى يخبرُ عن الدلوِ بكونِه دونَه" .
$\qquad$
'الكتاب 1


؛ التصريح بضمون التوضيح ra1/r rar

## المسألة • 1: تقديُ معمولِ الصّلِّة على (أن) الموصولةِ:

> لا يتقدُُّ على (أن) الموصولِةٍ معمولُ معمولِما' . وجاءَ تقديمُهُ فُ قولِ عُمارةَ:



ويْ قولِ العجّاج:


ويُ قولِ ربيعةَ بنِ المقرومٍ الضبيّ:


 وهذه الشّواهلُ عندَ البصريّن لا حجّةَ فيها؛ لندرِّا وإمكانِ تقديرٍ عامٍ مضمرٍ دلَّ عليه المظهرُ '.

## تحليرُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظريّة:

تضافرَت في تحديدِ دلالِةٍ الشّاهِدِ الأؤِلِ (أبَت للأعادي أن تذيخَ رقابُّا) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ،
 بالإضافةِ، والعلامةِ.


 ولا يكتنُ المعنى غموضٌ يتحاشاهُ الشّاءرُ .

 للهععولِ، والنّبسٍِ بأداةٍ الجرّر الباءٍ.

ووقعَ التّرَّصُ فُ رتبة معمولِ الفعلِ لمنصوبِ بالأداةٍ المصدريّةٍ حيثُ تقدّمَ عليهما؛ اعتمادًا على وضوحِ


وتضافرَت في تحديدِ دلالةٍ الشّاهدِ الثّالثِ (شَاءُ غيّكِ خابرًا أن تسألي) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِةٍ


ووقعَ الترحّصنُ فِ رتبةٍ معمولِ الفعلِ المنصوبِ بالأداةٍ المصدريّةٍ حيثُ تقدّمَ عليهما؛ اعتمادًا على تنافِّ





 عسى أن آكل، فجعلوا (أن) كالجلبة ب(عسى) و(أريدُ)، كأنَّ الكالامَ كانَ: طعامَكَّ آكيرُ فيما أرى وفيما










$$
\begin{aligned}
& \text { ( ينظر في الأصولِ } \\
& \text { ينظر في خزانة الأدب ( } \\
& \text { r ش~/ التسهيل } \\
& \text { ٪ VrV مغني اللبيب }
\end{aligned}
$$

## المسئلة 1 1: تقديُ مععولِ الفعل المنصوبِ بعدَّ لام الجحودِ عليها:










فأحرى إذا كانَت (أن) مضمرةٍ".
تحليلُ الشّاهدِ فِ ضوءء النّظريّةٍ:










$$
\begin{aligned}
& \text { I ينظر في الإنصاف في مسائل الخلاف }
\end{aligned}
$$

ليهينَ طالبًا، فالتّقديرُ عندَهم: ما كانَ المعلمُ مريدًا لإِهانِة طالبٍ؛ أمَّا الكوفيّون، فذهبوا إلى أنَّ الفعلَ منصوبٌ

ويظهرُ لي أنَّ المتأخّرين الذين احتجّوا على الكوفيّين بتجويزهِم تقديَ معمولِ الصّلةِ على الموصولِ كما
 منصوبًا ب(أن) مضمرةً، فمعمولُه قد تقدّمَ على حرنِ الجِّر، وعلى الموصولِ (أن)، وعلى الفعلِ، أي أنَّهّ لم يتقدّم على الموصولِ العاملِ في الصّلةِ فحسبُ، بل تقدّمَ على العاملِ في الموصولِ العاملِ في الصّلةِ معًا، ومثلُ ذلك
 دلَّ ذلك على أنَّ الفعلَ منصوبٌ بها كما أنَّ معمولَ الصّلةِ قد تقدّمَ على عِّلِ (أنَ) النّاصبةِ لفعلِ الصّلِّة.

واستشهدَ البصريّون على أنَّ الفعلَ منصوبٌ بـ(أن) المضمرةِ بالتّصريِحِ بالحبرِ في قولِ الشّاعرِ:


وقالَ عنه أبو حيّانَ: "لكنَّ التّصريحَ في غايةِ النّدرة"「.
واعتمادًا على قرينةِ الحالِ في الشّاهدِ أقولُ: إنَّا اللامَ فيه ليسَت للجححودِ، بل هيَ للاستحقاقِ والاختصاصِ؛ لأنَّ قولُهُ (سموتَ) يدلُّ على تُعقّق وقوعُ فعلِ السموّ، ولامُ الجِحودُ تأتي بلحِدِ وقوعِ الفعلِ، أي






 أن تقولَ: علَت منزلةُ لاعبِ كرةِ القدمِ، ولم يكن أهاًّا للعلوّ .



 أكن لأقبَلَ لوَّها وأعمل بتتضاه




## خلاصلُ التزخّص فِ قرينةٍ الرَّبتة:













$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } 170 \mathrm{~K}-1707 \text { جنظر في ارتشاف الضرب }
\end{aligned}
$$
















## المبحثُ الثّالثُ: التّخّصُ في قرينةِ البنيةِ على المستوى

## النّحويّ

أشارَ د. تُّام حسّان إلى أنَّ الترخّصَ فين البنيةٍ يقعُ على مستويين، مستوى صريّّ، ومستوى نويّ؛ فأمَّا الترحّصُ على المستوى الصّريّ، فيقعُ في البنيةِ بتغييرِ هيكلِهِا، أو بَذِلِ بعضِ حروِفِها، أو بزيادةِ حرفٍ أو أكثرَ عليها، أو بإبدالِ حربٍ منها، أو بإيهادِ صورةٍ غرييةٍ على الثّائِع مِن الاستعمالِّلِ . ولن أُعنى بتتبّع شواهِدِ الترخّصَ على المستوى الصريّّ أو على مستوى الكلمةِ المفردةِ؛ إذ إنَّ البحثَ معنيٌّ بالتُّكيبِ النّحويّ.

أمَّا التّرخّصُ على المستوى النّحويّ، فقدَ نصَّ د. تَّام حسّان على أحكامٍ تعلُّ ترشّصًا وفقَ نظريّّه؛ لكنَّه


- 1
 السّابقتين يقعُ؛ اعتمادًا على تُقّقِ القرائنِ المعنويّةٍ (الإسنادِ، والتّبعيةِ بالوصفِّ، والملابسِة، والتّوكيدِ أو التّحديدِ) في السّياقِ.
r
كـــال أخــي وخليلــي واجـــدي عضـــدا
وحملُ هذا الشّاهدِ على التّرِّصِ فِي التّضامّ على سبيلِ التّنافِ بينَ المضافِ والمضافِ إليه أصحُّ في نظري مِن ملِه على التّرخّصِ في البنيةِ، وسيأتي في موضعِه.
 التّرخّصِ في البنيةِ على المستوى النّحويّ واقعًا فيما يأتي مِن مسائلِ:
 Y KVV ينظر في اللغة العربية معناها ومبناهـا
「「عبارة د. تام في هذا الجانب خاطئة حيث قال في ذلك: "وإضافةُ المتفرقين إلى كلا وكلتا". ينظر في المرجع السابق


## المسألة 1: إبدالُ حرفِ المدّ في (فوك) ميمًا في الإضافةِ:

لا يُيدلُ حرفُ المدّ ميمًا فيُ (فوك) إلا إذا أُفرَدَ . وبناءً عليهِ يُعربُ الاسمُ بأحرفِ المدّ إذا أُضيفَ، ويُعربُ
 - .




تحليُُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّظريّةٍ:

 والعلامة.

ووقعَ التّرّّصُ فُ بنيةٍ المضافِ (فِّ) على المستوى النّحويّ الذي يقتضي الإعرابَ بكرفِ المدّ وعدمٍ إبدالِه ميمًا؛ اعتمادًا على عدم التّنافي اللّفظيّ أو المعنويّي بينَ الضّميمتين المضافِ والمضافِ إليه.

 اعتمادًا على عدمّ التّنايٌ اللفظيّ أو المعنويّ بينَ المضافِ والمضافِ إليه.

## المسألة Y: ظهرُ علامتي الرفع والجرّ على الاسمِ المنقوص:

الاسمُ المنقوصُ تُقّدُر فيه علامتي الرّفِعِ والجرّ لثقِلِهما على الياءٍ المكسورِ ما قبلَها؛ وتظهرُ علامةُ النّصبٍ على الياءٍ لـنّنِّهاء.


والأحوالُ البنيويتُّ للاسمِ المنتوصِ على المستوى النّحويّ تكونُ على الصّورٍ الآتية：

والجِّر على الياءٍ عَذوفةً.

على الياءٍ غيرَ حَذوفةٍ.
 وقد يُعدلُ عن الوجهِ البنيوي الذي يستحقُّهُ التّركّكُ النّحويّ ترخّصًا، فتبقى الياءُ فيْ موضعِ حذفٍ،

 شواهدَ مِنها＇قولُ جريرٍ ：
 وجاءَ بظهورِ العلامةِ ثقيلةُ فيُ موضعٍ لا تستحقُ فيه الياءُ الحذفَ فِّ قولِ جريرٍ أيضًا：
 وقد أمجَع النّحاةُ على أنَّ ذلك لا يردُ إلا فيْ ضرورةٍ شعرٍ؛ قالَ سيبويه：＂فلمَّا اضطروا إلى ذلك فيَ
موضعٍ لا بدَّ فيهِ مِن الحركةِ، أخرجوه على الأصلِ" ".

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 الكتاب r/r }
\end{aligned}
$$

تضافَرت في تحديدِ دلالةِ النّاهدِد الأوّلِ (يوافينَ الموى غيرَ ماضي) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ،


ووقعَ الترخّصُ في بنيةِ الاسِم المنقوصِ (ماضيٍ) على المستوى النحويّ الذي يقتضي حذفَ الياءٍ وتقديرَ علامةِ الإعرابِ عليها محذوفةً؛ اعتمادًا على تضافِر القرائنِ الحاضرةِ في تحديدِ دلالةِ الشّاهِدِ مِن غيرِ أن يكونَ للصّورةٍ المعدولِ عنها دورٌ فيْ ترجيحِ معنًى على آخرَّ

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (عرقُ الفرزدقِ شرُّ العروقِ خبيثُ الثّرى كابيُ الأزندِ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ المتعدّدِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والمطابقةِ، والرّتبَةِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في بنيةِ الاسمِ المنقوصِ (كابيُ) بإظهارِ علامةِ الرّفِعِ تقيلةً؛ اعتمادًا على تضافرِ القرائنِ
 وجاءَ حذفُ الياءٍ وتقديرُ علامةِ النّصبِ عليها حذوفةً كما يرى النّحاةُ يف قولِ الجنونِ:

 أذهبُ إلى أنَّ ذلك ترخّصٌ في علامةِ نصبِ اسمِ (أنَّ)؛ إذ إنَّ حذفَّ الياءِ قرينةٌ على الرّفِعِ قائمةٌ مقامَ علامتِّهِ، ولمّا حُذفَت، دلَّ ذلكِ على وقوعِ التّرخّصِ في علامةِ النّصبِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ، وعلى قرينةِ الأداةِ
 مطلبًا وظيفيَّا لما.

## المسألة س: ظهورُ علامةِ الرّفقع على الفعلِ المضارعِ المعتلّ بالياءٍ أو الواوِ:

الفعلُ المضارعُ المعتلُُ بالياءٍ أو الواوِ تُقدّرُ على آخرِهِ علامةُ الرِّفِ لثقلِها، وتظهرُ عليه علامةُ النّصبِ


$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر فِ شرح الأشوني على الألفية ؟ ؟ }
\end{aligned}
$$

وإن كانَت بنيةُ الفعلِ المعتلّ بالياءٍ أو الواوِ تقتضي تقديرَ علامةِ الإعرابِ الذي يستحقُّهُ المستوى النّحويّ، فإفّا قد ظهرَت على الياءِ في قولِ الثّاعرِ :
$\qquad$ بره فعوّضــني منهــا عنـــايَ ولم تكــن
وظهرَت على الواوِ في قولِ الشّاعرِ:
 ولم أجد أحدًا مِن النّحاةِ أجازَ ذلك في غيرِ الشّعرِ؛ قالَ أبو حيّانَ: "والمضارعُ الذي آخرُهُ ألفٌّ، غَوَ:


## تحليلُ الشّاهددين في ضوءٍ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (لم تكن تساويُ عندي غيرَ خمسِ دراهم) قرائنُ الأداةِ النّافية، والأداةِ النّاسخِة الموّلِةٍ عن الفعليّةِ، والتضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرين المستترين العائدين على مذكورٍ سابقِ، والتّعديةِ، والظّرفيّةِ، والنّسبِة بالإضافةِ، والتّفسيرِ بإضافِةِ العددِ إلى المعدودِ، والمطابقةِ، والرّتبةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّخّصُ في بنيةِ الفعلِ المضارِع (يساويُ) بإظهارِ علامةِ الرّفعِ ثقيلةً؛ اعتمادًا على تضافرِ القرائنِ الحاضرةِ في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ مِن غيرِ أن يكونَ للصّورةِ المعدوِلِ عنها دورٌ في ترجيحِ معنًى على آخرَّ

وتضافرَت في تحديدِ دلالِةٍ الشّاهدِ الثّاني (علَّ القلبَ يسلوُ) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستترِ العائدِ على (القلبَ)، والمطابقةِ، والرّتبةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرّصُ في بنيةِ الفعلِ المضارِع (يسلوُ) بإظهارِ علامةِ الرفِ ثقيلةً؛ اعتمادًا على تضافرِ القرائنِ الحاضرةِ في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد مِن غيرِ أن يكونَ للصّورةِ المعدولِ عنها دورٌ في ترجيحِ معنًى على آخرَّ. وجاءَ الترخّصُ على رأيٍ النّحاةِ في موضعِ النّصبِ بتقديرِ علامتِه على الياءِ رغمَ خغّتها فِّ قولِ حندجٍ
بنِ حندجٍ المرّيّ:



وليسَ ذلك في رأيي إلا ترخّصًا في علامةِ الإعرابِ برفِع الفعلِ؛ اعتمادًا على قرينةِ الأداةٍ المصدريَةِ، وقرينةِ تضامّها معَ الفعلِ حيثُ لا تتوقّقُ دلالتُها على العلامةِ الإعرابيّة في ضميمتِهِا سوى أن تكونَ مطِلِّا وظيفيًّا لما.

## المسألة ؟ : حذفُ نونِ التّوكيدِ الحفيفةِ مِن الفعلِ في الوصلِ مِن غيرِ أن يلقاها ساكنٌٌ:

تُحذفُ نونُ التّوكيدِ الخنّيفِةِ مِن الفعلِ إذا وليها ساكنٌ '. وجاءَ حذفُها وصاً مِن غيرِ أن يليها ساكنٌ في شواهد َ منها قولُ طرفةَ بنِ العبدِ:




تحليلُ الشّاهدِ في ضوءِ النّظريّةٍ
تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ (اضربَ عنكَ الممومَ طارقَها) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ،
 والعلامةِ.

ووقعَ التّرِّصُ في بنيةِ فعلِ الأمرِ بحذفِ نونِ التّوكيدِ الخفيفةِ رغمَ عدِمِ التقاءِ ساكنين؛ اعتمادًا على
 حسّان حذفُ ياءٍ المتكلّمِ في قولِه تعالى:

$$
\begin{aligned}
& \text { Vr9 ينظر في مغني اللبيب } \\
& \text { " ينظر في شرح الأنشوين }
\end{aligned}
$$

لا يقعُ التّخّصُ في البنيةِ على المستوى النّحويّ إلا حينَ لا يكونُ لما أثرٌّ لازٌُ بينَ القرائنِ الحاضرة، فإنِّ
 تعالى:屈 لأنّك إن أتيتَ بالمصدرِ (تسلية)، دلَّ على الغائيّةِ لا على الملابسةِ، وأُعربَ حينئذٍ مفعولاً لأجلِهِ.

## المبحثُ الرّابعُ: الترخّصُ في قرينةِ المطابقةِ

أشارَ د. تَّم حسّان إلى أنَّ التّرَّصَ في المطابقةٍ يردُ على المظاهرِ الآتيةِ: 1- التّرِّصُ فِّ المطابقةٍ بالضّمائرِ الشّخصيّةٍ (التكلَّمُ، والخطابُ، والغيبةً). r- r- التّرِّصُ فِّ المطابقةٍ بالعددِ.




 أولًا: ما استشهدَ به على التزخّصِ في المطابقةِ بالضّمائرِ الشخصيّة:

وضعَ د. تَّام للتّرّصصِ في مطابقةٍ الضّمائرِ الشخصيّةٍ ضابطًا، هو: أن يُكتارَ للضّميرِ أحاُ مرجعين
 الأحتاف: بr، إذ طُوبقَ بينَ الفعلِ المضارِع (بَهلون) وضميرِ المخاطبين في (أراكم)، وكانَ يصحُ غوينّ أن يقالُ :



$\qquad$ أْ $\qquad$ أنا الـ

 ثانيًا: ما استشهُدَ به على التّزَّصِ في المطابقةٍ بالعددِ:


وقالَ: "إلا أن نجعلَ (وقيّارُ هـا) جملةً حاليّةً حُذفَ منها العائدُ؛ لمعرفةِ أنَّ قَّيارًا هو جملُ الشّاعرِ، فكائنَّ قالَ: (وجملي بما)، ويكونُ البيتُ حينئذٍ شاهدًا على إسقاطِ الرّابِطِ لا على إسقاطِ المطابقةِ في العددِ" '. لكنَّ دعوى إسقاطِ الرّابطِ ليست صحيحةً؛ فالربّطُ متحقّقٌ بواوِ الحالِ. وقد رُويَّ الشّاهلُ بالنّصبِ، فلا يكِّا يكونُ فيُ هذه الرّوايةِ إلا شاهدًا على التّرخّصِ فيِ المطابقةِ بالعددِ؛ اعتمادًا على التّبِيّةٍ بأداةِ العطفِ ما يُعِلُ المتعاطفين

 المطابقةِ، وترخّصٌ في العلامةِ الإعرابيّةِ للاسِم المعطوفِ على اسِم (إنَّ) المضمرِ؛ لكنَّ الحملَ على الحاليّةٍ أرجحُ في نظري، بقرينةِ قوله (فمَن يكُ أمسى بالمدينةِ رحلُه)؛ إذ أخبرَ عن الاسِم المضمرِ في النّاسِخِ (يكُ) بإمساءِ

يُلابسُ جملةً خبريّةً، والمعنى: أنا غريبٌ حالَ كونِ رحلي بالمدينةِ.
r- r

 التّرخّصُ؛ اعتمادًا على التّبِيّةِ بأداةِ العطفِ ما يَجعلُ المتعاطفين في حهـِم الواحدِ.
 اعتمادًا على وضوحِ ملابسةٍ الحالِل للضّميرٍ المتّصلِ، وعلى كونِ السّماءٍ والأرضِ تشتملُ على
يخلوقاتٍ أخرى تدخلُ في حيّزها.

ثالثًا: ما استشهِدَ به على التّرخّصِ في المطابقةِ بالنّوعِ:

- ا- خالفةُ الخبرِ لاسمِ (ظلَّ) في قولِه تعالى: التّرخّصُ؛ اعتمادًا على الإضافةِ إلى ضميرِ الجماعةِ المذكّرِ، وعلى كونِ الخضوعِ في الحقيقِِ لأولئك الذين أُضيفَت الأعناقُ إلى ضميرِهم.

ץ r تركُ تأنيثِ الصّفاتِ التي لا يوصفُ بها إلا المؤنّثُ نوَّ: (طالقٍ) و(حائضٍ)، وبيّنَ د. تمّام أنَّ


سَـَيَنْلِوُِّ
ع - تساوي بعضِ الصّفاتِ في وصفِ المذكّرِ والمؤنّث، نحوَ: (جريحِ) و(صبورٍ)، ويقعُ ذلك التّرخّصُ
حيثُ كانَ؛ اعتمادًا على المطابقةِ بالعلامةِ والعددِ والتّنكيرِ أو التّريفِ.

-     - تذكيرُ الفعلِ إذا فُصلِ بينَه وبينَ فاعلِه المؤنّثِ، نُوَ: أتى القاضيَ اليومَ امرأةٌ. ومِن ذلك شعرًا
قولُ جريرٍ:


والتّرخّصُ في ذلك يقعُ؛ اعتمادًا على العلامةِ الإعرابيّةٍ التي تترّرُ جهةَ الإسنادِ.

- 1

في العددِ كما سبقَ إيضاحُه هو ما سوّغَ التّرخّصَ في النّوِع.
رابعًا: ما استشهدَ به على التّزخّصِ في المطابقةِ بالتّعريفِ أو التّنكيرِ:
اشترطَ د. تَّم لوصفِ النّكرةِ بالمعرفةِ أن يسبقَ الوصفَ بلمعرفةِ وصفٌ بنكرةٍ مثلِهِا يكسبُها قدرًا مِن
التّخصيصِ ويقرّبُّا مِن المعرفةِ، فيسوغُ عندئذٍ وصفُها بالمعرفِة، ويغلبُ في هذه المعرفةِ أن تكونَ مِن قبيلِ الموصولِ، مستشهدًا على ذلك بقولِه تعالى:促



لكنَّ الصّحيحَ أنَّ الاسمَ الموصولَ فيما سبقَ بدلُ مِن النّكرةِ، ولا إشكالَ في المخالفةِ بينَ البدلِ والمبدلِ
 العلق: 10-17 10.

وباستقراءٍ شواهدِ النّحوِ الشعريّةِ مُا حُكمَ عليه بالقلّةِ، أو النّدرةِ، أو الضّرورةِ، أو الشّذوذِ وجدتُ ما خالفَّ منها مقتضى المطابقةِ واقعًا فيَ المسائلِ الآتيةِ：

## المسألة 1：وضعُ المفردِ والمثنّ والجمع بعضُها في موضع بعض：

＂الأصلُ في كلامٍ العرب أن يُدلَّ بلفظِ المفردٍ على المفرِِ، والمثنّ على المثنّ، والمجموِع على المجموِ؛ لكنَّ العربَ قد تخرجُ عن هذا الأصلِ، فتضعُ المفردَ موضعَ المثنّى وموضعَ الجِمعِ، وتضعُ المثنّى موضعَ الجِمعِ وموضعِ المفردِ، وتضعُ الجمعَع موضعَ المفردِ وموضعَ المثنّ＂＇．

ويعني ذلك أنَّ العدولَ عن المطابقةِ في العددِ ظهرَ في ستّ حالاتٍ تُعلُّ ترحّصًا في ضوءٍ النّظريّةٍ ووقد اقتصرتُ على ما حُكمَ عليهِ بالقلّةِ، أو النّدرِ، أو الضّرورةِ، أو الشّذوذِذِ فيما يأتي： الحالةُ الأولى：وضعُ المفردِ موضعَ المثنّى：

وردَ وضعُ المفردِ موضعَ المثنّى في أساليبَ يختلفٍة، منها：
－ا－معاقبةُ الإفرادِ التّنيةَة في كلّ اثنين لا يغني أحلُهما عن الآخرِ كالعينين، والأذنين، والجفنين، والجوربين؛ ومِن ذلكَ قولُ امرئ القيسِ：
－07－


 تُتملُ التّأويلَ يريلُ أن يستنبطَ منها الأحكامَ، فلا يسوغُ له، ولا يقبلُ منهْ هِ

$$
\begin{aligned}
& \text { ش شرح الجمل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في شـر الجملِ }
\end{aligned}
$$

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ (بها العينان تنهلُّ) قرائنُ النّسبِة بأداةِ الجرّ الباءِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائِد على (زخلوفةٌّ)، والتّضامِّ، والإسنادِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ في غيرِ موضِعِ التّرِّصِ بتأنيثِ المبتدأ والخبرِ، والعل(مةِ. ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالعدِد بينَ المبتدأِ والخبرِ؛ اعتمادًا على الإسنادِ، وعلى العلاقةِ العقليّةٍ بينَ العينينِ وفعلِ الاههالِِ؛ فمِن خصائصِ العينين اهالالُ الدّمع، ولا يُتصورُ أن تبكيَ عينُ امرئٍ دونَ عينِه الأخرى. ب- r إفرادُ المضافين إلى متضمّنيهما إذا كانا جزأين أو كجزأين مما أضيفا إليهما؛ وجاءَ ذلك في قولِ الفرزدقِ:

مســــتهدفٌ لطعـــــانٍ غـــــيرٍ تـــــنبيبِ

كأنَّـهـه وجــهُ تــركيَّين قـــد غضـــبا -oV وقولِ توبةَ بنِ الحُميرِ:
 مامـــــة بطـــنِ الـــواديين ترنّــــي وهو جائزُ في ضرورةٍ الشّعرِ عندَ ابنِ الشّجريّ '، وجعلَّهُ ابنُ عصغورٍ موقوفًا على السّماعِّاُ، وقالَ ابنُ


## تحليلُ الشّاهدين في ضوءٍ النّظريّة:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (كأنَّه وجهُ تركيّين قد غضبا) قرائنُ الأداةٍ النّاسخةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على مذكورٍ سابقِ، والنّسبِة بالإضافةِ، وأداةِ التّحقيقِ، والرّتبَةِ، والمطابقةِ في غيرِ موضعِ التّرخّصِ بألفِ الاثنين، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالعددِ بينَ المضافِ والمضافِ في قولِ (وجهُ تركيّن)؛ اعتمادًا على القرينةِ العقليّةٍ إذ يدركُ المرءُ أنَّه لا يكونُ لشخصين وجهٌ واحلٌ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (مامةَ بطنِ الواديين ترنّي) قرائنُ التّضامّ، والنّسبِة بالإضافةِ، والإسنادِ إلى ضميرِ المخاطبةِ، والعلامةِ.

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في أماليه |V-| } \\
& \text { r ينظر فُ شرح البمل }
\end{aligned}
$$

ووقعَ الترخّصُ فِّ المطابقةِ بالعددِ بينَ المضافِ والمضافِ إليه؛ اعتمادًا على القرينةِ العقليّةٌ؛ إذ يدركُ المرُٔ أنَّ لككلّ وادٍ بطنًا خاصطًا به.

للمنادى، وعلى قرينةٍ الخُطابِ فِّ فعلِ الأمرِ (تزنّي)




 إليه؛ نالا ترحّصنَ فِي الالتزامِ بالقرينةِ وإن قلَّت الشّواهـُـُ



 لكلّ مِن الجاسوسين.

## الحالةُ النّانيةُ: وضعُ المفردِ موضعَع الجمعِ:




$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ التنييل والتكميل r/r } \\
& \text { or الكتاب 1 }
\end{aligned}
$$


$\qquad$ -09 كـلــوا في بعــضِ بطــنِكمُ تعفّــــوا

وضعَ المفردِ موضعَ الجمِعِ في الشّعرِ مشترًِِا أن يكونَ في الكلامِ دليلٌ على الجمعِّ'.

تحليلُ الشّاهدِد في ضوءٍ النّطريّةٍ
تضافرَت في تحديدِ دلالِّة الشّّاهدِ (كلوا في بعضِ بطنِكم تعفّوا) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ (فن)، والنّسبةِ بالإضافةِ، والرتّبِة، والمطابقةِ في غيرِ موضعِ التّرخّصِ بينَ ضمائرِ الجمعِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالعددِ بينَ المضافِ الذي لا يقبلُ إضافتَهُ واحدًا إلى جمعٍ وبينَ ضميرٍ الجمعِ المضافِ إليه في قوله (بطنِكم)؛ اعتمادًا على القرينةِ العقليّةِ إذ يدركُ المرءُ أنَّ الجماعةَ لا يكونُ لها بطنُ واحدُّ.

## الحالةُ الثّالثةُ: وضعُ الجمعِع موضعَ المفردِ:

وردَ وضعُ الجممِع موضعَ المفردِ شعرًا في قولِ امرئ القيسِ:


 . ونصنَّ ابنُ عصفورٍ على أنَّ ذلك لا يردُ إلا في ضرورةٍ شعرٍ أو نادرِ كلامٍ '، وقصرَه أبو حيّانَ على السّماعِ، ولمُ يُجز اقتياسَهُ

$$
\begin{aligned}
& \text { 'ينظر فٌ شرح الجمل }
\end{aligned}
$$

تضافرت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد（يُطيرُ الغلامَ الخفَّ عن صهواتِهِ）قرائنُ التضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ،
 مذكورٍ سابقٍ، والرّتبةِ، والمطابقةِ في غيرِ موضعِ التّرخّصِ بتذكيرِ فعلِ الفاعلِ المذكّرِ المضمرِ، والعلامةِ．

ووقعَ التّرِّصُ في المطابقةِ بالعددِ بينَ المضافِ وضميرٍ المفردِ المضافِ إليه في قولِ（صهواتِه）؛ اعتمادًا على القرينةِ العقليّةٍ إذ يدركُ المرءُ أنَّ للفرسِ صهوةً واحدةً

## المسألة Y：تذكيرُ المؤنّثِ، وعكسُه：


حُكمَ عليه بالقلّةِ، أو النّدرةِ، أو الضّرورةِ، أو الشّنّوذِ وردَ فيما يأتي：
الحالةُ الأولى：خخالفةُ الحبرِ للمبتدأِ أو الاسمِ：
قالَ أبو حيّّانَ：＂والمبتدأُ أو الخبرُ بالنّسبةِ إلى التّذكيرِ والتّأنيثِ، إن كانَ المبتدأُ هو الخبرُ مِن جهةِ المُنى،
 صفةً، فالموافقةُ، وقد يُخالفُ إن كانَ التّأنيثُ غيرَ حقيقيّ＂＂「

ووردَت المخالفةُ بينَ المبتدأ والخبرِ في النّوِع بتذكيرِ الخبرِ معَ كونِه صفةً في قولِ الشّاعرٍِ
والعشـــــــــــيّةُ باردُ $\qquad$ 2ـ بناة
－－هنيئًا لسـعاٍ مـا اقتضى بعــَ وقعتي
وفي قولِ زيادٍ الأعجم：
قــــبر｜بــــــروَ علــــى الطّريــــقِ الواضِــــِ



$\qquad$
「 「
؛ ينظر في الإنصاف في مسائل الثلاف VV7، VV9،

## كَليلُ الشّاهدين يُ ضوء التظريّة:

تضافرَت في تحديدِ دلالة الشّاهدِ الأوّولِ (والعشيّةُ باردُ) قرائنِ الرّبطِ بواوِ الحالِ، والملابسةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّتبِة، والمطابقةِ في غيرِ موضعِ التّرحّصِ بإفرادِ المبتدأ والخنبر، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالنّوعِ بينَ المبتدأ والحبرِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ مِن خلالِ العلامِةِ الإعرابيّة، والتّضامّ الذي لم يتخلّله فصلُّ، ولم يمجاور فيه المبتدأَ ما يمكنُ حملُ الإسنادِ إليه، وعلى العلاقةِ الحسيّةٍ بينَ العشيّةٍ والبرودةِ.

وتضافرَت فين تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الثّانين (إنَّ السّماحةَ والشّجاعةَ ضُمّنا قبرًا) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ، والتّضامّ، والتّعتيّةِ بأداةِ العطفِ (الواوِ)، والإسنادِ، والمطابقةِ في غيرِ موضعِ التّرِّصِ بألفِ الاثنين، والصّيّيةِ التي تدلُّ على بناءٍ الفعلِ للمفعولِ، والتّعديةٍ إلى مفعولٍ ثانٍ، والرَّتبِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالنّوعِ بينَ الاسمين المتعاطفين وخبرِها الفعليّ؛ اعتمادًا على المطابقةِ بينَهما بالعددِ حيثُ أُسندَ الفعلُ إلى ألفِ الاثنين. واستشهََ سيبويه بقولِ طُغيلٍ الغنوي:

لــــــاريّ مكحـــــــولُ
 إذ هـــيَ أحــوى مِــن الربعـــيّ حاجبُــــُ
على أنَّه ذكّرَ الخبرَ (مكحولُ) عن المبتدأ (العين) وهي مؤنّةٌ، ضرورةً، وسوّغَّ ذلك أنَّ العينَ بعمنى الطّرِّنِ، وهو



 الأوّلُ ترخّصٌ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بكذفِ خبرِ المبتدأِ الثّاني، والثّاني ترخّصٌ فيّ رتبةِ الجملةِ المعطوفِةِ بتقديِهِا على خبرِ الجملةِ المعطونِ عليها. واحتملَ ابنُ عصفورٍ أن يكونَ قولُّه (العينُ) معطوفًا على الِّى الضميرِ

$$
\begin{aligned}
& \text { r يظظر في الكتاب r }
\end{aligned}
$$

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

المستترِ في (مكحولُ)، والأصلُ مكحولٌ هو والعينُ، وقُدّمَ المعطوفُ على المعطوفِ عليه' . وعلى رأيهِ يكونُ في
 والثّاني ترخّصٌ في الرّتبِةِ بتقديع المعطوفِ.

أمَّا أنا، فأُخالُُهم جميعًا، وأذهبُ إلى أنَّ في الشّاهدِ ترخّصًا في المطابقةِ في العددِ لا في النّوع، والأصرُ: حاجبُه والعينُ بالإثمدِ الحاريّ مكحولان. أقولُ ذلك؛ اعتمادًا على قرينةِ التّبيّةّ بأداةِ العطِِ الواوِ بينَ الاسمين


 حسّانَ:


إذ ملَكه على أن يكونَ مِن بابِ ما أُخبرَ فيه عن الاثنين لتلازمههما إخبارَ الواحدِ. والجمههرُ يمملُه على الِّ الحذفِ .
واستشهََ ابنُ عصفورٍ بقولِ جريرً: :

يــــدعو هَـــــوَانَ والقمـــيصُ مُفاضــــةٌ


 أنَّ القميصَ والرّداءَ مؤنّثان" .


الحالةُ الثّانيةُ: مخالفةُ النّعتِ لمنعوتِه:
وردت خالفُُةُ النّعِِ لمنعوتَه هُ النّوِعِ فٌ قولِ الأعشى:
$\qquad$ ك $\qquad$
 $\qquad$

 تحليُُ الشّاهدِ فِ ضوءٍ النّظريةِ:

 التّرّصّصِ بالإفرادِ، والعلامة.

ووقعَ التزحّصُ فِّ المطابقِةِ فيُ النّقِعِ بينَ النّعتِ والمنعوٍِ اعتمادًا على المطابقةِ بينَهما بالعددِ والعلامةِ الإعراييّة، وعلى العلاقةِ الحسيّةٍ بينَ الكفّ والخضابِ.

الحالةُ الثّالثةُ: خخالفُُ البدلِ للمبدلِ منه:


 الصّرخةٌ .

$$
\begin{aligned}
& \text { VY-V) ينظر في المذكّر والمؤنت }
\end{aligned}
$$

تضافرَت في تحديدِ دلالِّ الشّاهدِ (ما هذه الصّوتُ) قرائنُ الأداةِ الاستفهاميّةِ العوّلةِ عن الاسميّةِ،


ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالنّبِع بينَ البدلِ والمبدلِ منه؛ اعتمادًا على التضامّ بينَ ضميرِ الإشارةِ والاسِم المقترنِ ب(ال) إذ لا يمكنُ الفصلُ بينَهما، وعلى رتبة البدلِ العفوظةِ في التّركيبِ. الحالةُ الرّابعةُ: مخالفةُ التّوكيدِ للمؤكَّدِ:

وردت المخالفةُ بينَ التّوكيدِ والمؤَّكِ فِ قولِ هشامٍ بنِ معاويةَ:
 وعدَّه ابنُ عصفورٍ مِن تذكيرِ المؤنّثِ للضّرورةِ حملً على معنى شخصين' ؛ أمَّا ابنُ مالكٍ، فأجازَ على قلّةٍ الاستغناءً بـ( كليهما) عن (كلتيهما)' . تحليلُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ النّاهدِ (يمُّ بُقُربى الزينبين كليهما إليك) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستتِرِ العائِدِ على مذكورٍ سابقٍ، والنّسبِ بأداةِ الجرّ (الباءِ)، والنّسبةِ بالإضافةِ، والتّبعيّةِ بالتّوكيدِ المعنويّ، والربّطِ بالضّميرِ الظّاهرِ بينَ التّوكيدِ والمؤََِِّّ، والمطابقةِ بينَهما فيِ العدِِ، والنّسبةِ بحرفِ الجرّ (إلى)، والرّتبَبة، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالنّوعِ بينَ التّوكيدِ والمؤَكٍَِّ اعتمادًا على الرّبطِ بينَهما بالضّميرِ، وعلى والمطابقةِ بالعددِ.

الحالةُ الرّابعةُ: خخالفةُ الفاعلِل للفعلِ:
وردَت المخالفةُ بينَ الفعلِ والفاعلِ بتذكيرِ فعلِ الفاعلِ المؤنّثِ حقيقةً مِن غيرٍ فصلٍ في قولِ لبيدٍ بنِ

$$
\begin{aligned}
& \text { ’يظر فئ المقرب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وهــــل أنا إلا مِـــن ربيعـــــةَ أو مضـــــر } \\
& \text { - 77 تـــنّى ابنتــايَ أن يعــيشَ أبوهــــا } \\
& \text { وبتأنيثِ فعلِ الفاعلِ المذكّرِ في قولِ الشّاعرِ : } \\
& \text { وتمّــــــــالُ المئــــــــن إذا ألــــــمَّت } \\
& \text { وفي قولِ الآخرِ: } \\
& \text { - } 1 \text { - أهُجــرُ بيتُـــا بالحجــــازِ تلفّعَـــت } \\
& \text { وكلّ ذلك شاذٌّ في النّرِر، ضرورةٌ في الشّعرِ ' . } \\
& \text { تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظريّةِ: }
\end{aligned}
$$

تضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ الأوّلِ (تمّى ابنتاي أن يعيشَ أبوهما) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والأداةِ المصدريّةٍ مَع ضميمتِها الفعليّة، والرّبطِ بالضّميرِ الظّاهرِ، والمطابقِةِ في غيرِ موضعِ التّرِّصِ بالضّميرِ المثنّن، والرّتبِّة، والعل(مةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في المطابقةِ بالنّوِع بينَ الفاعلِ والفعلِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ مِن خلالِ التّضامّ
والعلامةِ الإعرابيّةِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (ألمَّت بنا الحدثانُ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةٍ الجِر الباءِ، والرُّتبة، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالنّوعِ بينَ الفاعلِ والفعلِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ مِن خلالِلِ التّضامّ، والعلامة.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد النّالثِ (تلفّعَت به الحُوفُ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِِ بأداةِ الجرّ الباءِ، والرّبطِ بالضّميرِ الظّاهرِ العائدِ على (بيتًا)، والرّتبَةِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في المطابقةِ بالنّوعِ بينَ الفاعلِ والفعلِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ مِن خلالِ التّضامّ
والعلامةِ الإعرابيّة.






 المتبادرَ إلى الذهنِ مِن الصّفةِ (نظيفًا) أن تكونَ نتُنًا للاسِمِ (ماءً).



 المذكّرُ ولمؤنّنُ، وغيرِ ذلك.

المبحثُ الحامسُ: التّزخّصُ في قرينةِ الرّبطِ

للرّبطِ دورٌ مهمٌّ لتوثيقِ التّضامّ بينَ عنصرين، ومِن دونِه قد يبدو كلٌّ عنصرٍ مستقاًّا عن الآخرِ؛ لكنَّ الارتباطِ حين يتمُّ بقرائنَ أخرى تسلتزمُه تقديرًا، يُترخّصُ فيما يربطُ بينَ العنصرين. وقد استشهَُد د. تُّام حسّان

على التّرخّصِ في الرّابطِ اللفظيّ في مظهرين:
الأوّلُ: حذفنُ الضّميرِ العائِِ؛ لكنَّه لم يبيّن نوعَ العائدِ عليه؛ أهو اسمٌ موصولٌ، أم موصوفٌّ، أم
صاحبٌ حالٍ. وشواهدُه على التّرخّصِ في الرّبطِ ما يأيت ' :

ووقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا على الدّلالةِ المعجميّةِ للفعلِ (أنعمَ) التي تغتترُ إلى أداةِ الجرّ (الباءِ) كما تفتقرُ إلى أداةِ الجرّ (على)، ولمّما حُذفَت الباءُ، فُهمَ أنَّ ضميمتَها ضميرٌ عائلٌ على الموصولِل .
 على تعديةِ الفعلِ (خلقَ)، ولمّا حُذفَ المفعولُ الذي يفتقرُ إليه الفعلُ، فُهمَ أنَّه ضميرٌ عائلٌ على الموصولِ.
r
أي: التي كتَبَها، ووقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا. على تعديةِ الفعلِ (كتبَ)، ولمّا حُذفَ المفعولُ الذي يفتقرُ إليه الفعلُ، فُهمَ أنَّه ضميرٌ عائلٌ على الموصولِ.

- 1 اعتمادًا على الدّلالِة المعجميّةِ للفعلِ (يششّرُ) التي تغتقرُ إلى أداةِ الجرّ الباءِ بعدَ تحقّقِ التّعديةِ، ولمّا حُذفَت الأداةُ، فُهمَ أنَّ ضميمتَها ضميرٌ عائٌٌ على الموصولِ.
 ووقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا على تعديةِ الفعلِ (تلذُّ)، ولمّا حُذفَ المفعولُ الذي يفتقرُ إليه الفعلُ، فُهمَ أنَّه ضميرٌ عائلٌ على الموصولِ، إضافةً إلى تحقّقِ الرّبطِ فيما مضى مِن قولِه (تشتهيه الأنفسن).

 ووقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا على الظّرفيةِ في قولِه (يومًا)، ولمّا وُصفَ الظّرفُ بالجملةِ الفعليّة، فُهمَم
 الموصوفِ.
ع - قورُمْ: مررتُ بالبرّ قفيزٌ بدرهمٍ، أي: منه، ووقعَ التّرّحّصُ؛ اعتمادًا على الدّلالةِ المعجميّةٍ للقفيزِ؛ ؛

ثانيًا: حذفُ الفاءٍ الواقعةِ فِ جوابِ الشّرطِ ج في قولِ الشّاعرِ:

تــــانِ والثّــــــرٌُ بالثّـــــــرّ عنـــــــــَ اللهِ مـ مَـــن يفعـــل الحســــناتِ اللهُ يشــــكرُّها وين قولِ الحارثِ بنِ خالدٍ المخزوميّ:
 ووقعَ التّرخّصُ في الشّاهدِ الأوّلِ؛ اعتمادًا على الرّبطِ بالضّميرِ الظّاهرِ فيْ جملةِ الجِوابِ (اللهُ يشكرُّها)
 التّرخّصُ في أحدِهما؛ اعتمادًا على الآخرِ

ووقعَ التّخّصُ في الشّاهدِ الثّاي؛ اعتمادًا على الرّبطِ بتكرارِ لفظِ المبتدأ في جملةِ الخبرِ التي تقومَ مقامَ الجوابِ، وذلك يعني أيضًا أنَّ للرّبطِ فين الشّاهدِ مظهرين وقعَ التّرخّصُ في أحدِهما؛ اعتمادًا على الآخرِ .

وباستقراءِ شواهدِ حذفِ الرّابِِ وجدتُ ما شنَّ عندَ النّحاةِ أو قلَّ أو ندرَ أو ألجأَت إليه ضرورةٌ واقعًا فيما يأتي مِن مسائل:

## المسألة ا: إفرادُ (فو) مِن غيرٍ إبدالِ:


الاسمُ الظّاهرُُ حرفًا واحدًا، وذلكَ لا يِوزُ ' وجاءَ الإفرادُ مِن غيرِ إبدالٍ فِ قولِ رؤبَّ بن العجّاجِ:





 شاذًا، أو أنَّ الإضافةَ منويّة

تضافَرَت فين تحديدِ دلالةٍ الشّاهدِدِ (خالطَ مِن سلمى خياشيمَ وفا) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ،


ووقعَ التّزّحنُ فِّ الرّبطِ ما بينَ المضافين (خياشيمَ) و(فا) والمضافِ إليه في المعنى (سلمى) إذ تقدّمَ



 ينَهما، والأصل: خالطَ خياشيمَ سلمى وفا سلمى.


والقولُ بأنَّ الإضافةَ منويّةٌ يتّفقُ معَ رأي ابن ماللكٍ في الشّاهدِ '. ومّا جاءَت الإضافةُ فيه منويّةً ما رُويَ
عن عيسى بنِ عمرَ أنَّه سألَ ذا الرّمةِ: هل تقولون: هذا فو؟ فقالَ: بل يقولون: قبّحَ اللهُ ذا فاًّ و (فا) في كالام ذي الرّمةِ بدلُ بعضٍ مِن كلّ حُذفِ منه الرّابطُُ العائُُ على المبدلِ منه ترخّصًا؛ اعتمادًا على عامةِ الإعرابِ التي تشيرُ إلى الإضافِة المنويّةِ، وعلى كونِ الفمِ بعضًا مّا قبلَه، والأصلُ: قبّحَ اللهُ ذا فاه، وقد يُعربُ (فا) تمييزًا معرفةً باعتبارِ الإضافةِ منويّةً على رأي الكوفيين الذين يجيزون تعريفَ الحالِ كما مرَّ في موضعٍ سابقٍ؛ لكنَّ بعضَ المتأخّرينَ أنكرَ تمييزَ المفعولِ بِِ، كالشّلوبينَّ، وابنِ أبي الرّبيعِّ، واحتملَ الشّلوبين في قولَه تعالى:
 الرّابطِ، أي: (عيوغَا)، أو أن يحونَ مفعولًا على إسقاطِ الجارّ، أي: (بعيونٍ) . ومهمَا يكن مِن أمرٍ، فإنَّ كال الوجهين يدلُّ على بيانِ وتفسيرٍ بعدَ إجمالٍ؛ ولكن ما الفرقُ الدّقيقُ بينَهما؟ وماذا لو قيلَ: (ضربتُ خالدًا ظهرَه)؟ أنعربُ (ظهرَه) تمييزًا على رأي الكوفِيّن الذين يجيزون تعريفَه، أم نعربُه بدلَ بعضٍ مِن كلّ؟ وإن حُذفَ الرّابطُ، فأيهمَا أولى بالإعرابِ؟ النّمييزُ الذي لا يُشترطُ تعريفُه أم الإبدالُ الذي لا يعتنعُ معَه تقديرُ الرّابطِ؟ لا شكَّ أنَّ الجوابَ عن التّساؤلاتِ السّابقةِ يستدعي استقراءً دقيقًا لكلّ الشّواهدِ المحمتلةِ للوجهين، وذلك ما لا يتّسُعُ له البحثُ، ولعلَّ مناسبةً أخرى تسمحُ باستقصاءٍ الجوابِ بتوفيقَ المولى عزَّ وجلَّ.

المسألة ץ: حذفُ العائدِ على الاسمِ الموصولِ:

لا تخلو جملةُ الصّلةِ مِن ضميرٍ عائدٍ على الاسِم الموصولِّ . ويموزُ حذفُ ذلك العائِد بشروطٍ فصّلَها المتأخّرون حسبَ موقعِه الإعرابيّ رفعًا، ونصبًا، وجرًّا التّفصيلَ الآتي :

أولاً: إن كانَ الضّميرُ مرفوعًا، لمُ يجز حذفُه إلا بشرطين، هما: أن تكونَ الصّلةُ جملةً اسميّةً طويلةً، والمبتدأُ
فيها هو الضّميرُ العائُُ على موصولٍ الميّ غيرِ (أيّ)، وأن يكونَ الخبرُ مفردًا. أمَّا إن كانَ الموصولُ هو (أيٌّ)، فلا يُشترطُ للحذفِ طولُ الجملةِ' .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' } \\
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

" ينظر لرأيه في ارتشاف الضرب بـ
" ينظر في المراجع الثلاثة السابقة
 1..

ثانيًا: إن كانَ الضميرُ منصوبًا، لم يزيز حذفُهُ إلا بثلاثِةٍ شروٍِ، هي: أن يكونَ الضّميرُ متصّاًاً، وأن يكونَ






وقد مُخِفَ الضّميرُ فُ شُواهدَ تخالفُ ما اشترطوه لجوازِ الحذفِ، ومي على التّفصيلِ الآتي: أولاً: حذفُ الضّميرٍ المرفوِع مِن غيرِ استطالةٍ فِ جملةٍ الصّلّةٍ فُ قولِ الشّاءرِ:

ويُ قولِ الآخرِ :
(V)

 ابنُ هشامٍ على شذوذِّهِ
ثانيًا: حذفُ الضّميرِ رلمنصوبِ بصلةٍ (أل) فِّ قولِ الشّاعرٍِ :
 ويُ قولِ الآخرِ:


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$ ثالثًا: حذفُ الضّميرٍ الجرورٍ برفٍ لم يكن الموصولُ أو الموصوفُ بلموصولِ برورًا برفٍ يشبهُه كما في قولِ حاتٍ الطّائيّ:



قيسِ بنِ عروةً:

$$
\begin{aligned}
& \text { ويُ قولِ العريانِ بنِ سهلةً: }
\end{aligned}
$$






- فی -V

ابنِ هشامٍ "، والأنشوينّ" .

رابعًا: حذفُ الضّميرِ والاسِم الذي أُضيفت إليه فيْ قولِ الشّاعرِ:

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في التذييل والتكميل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r ينظر في شـر الأنموني }
\end{aligned}
$$

-v9






## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظريّة:



 الرّابِطِ بينَ الصّلّةٍ ولموصولِ.

 والعلامةِ.








$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر فيُ التذييل والتكميل r/ VT/ }
\end{aligned}
$$

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الرّابِع (فُ المعقبِ البَغيُ أهلَ البغي ما ينهى امرأً حازمًا أن يسأمَ) قرائنُ التّضامِّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ (يُ)، والنّسبةِ بالإضافِّ، والرّبطِ بالضميرِ العائدِ على (ما)
 ووقعَ الترخّصُ في ربِِ الصّلةِ بـ(أل) الموصولةِ؛ اعتمادًا على تعديةِ الوصفِ إلى مغعوليِ، ولمِ يخفَ بعدَ

 بنزعِها قبلَ قولِه (أن يسأمَ)؛ اعتمادًا على الدّلالةِ المعجميّةٍ للفعلِ (ينهى) التي تفتقرُ إلى أداةِ الجرّ (عن). وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ المامسِ (وأيُّ الدّهرِ ذو لمُ يحسدوني) قرائنُ الأداةِ الاستفهاميّةِ العوّلِّ عن الاسميّةِ، والتّضامّ، والنّسبِة بالإضافةِ، والإسنادِ، والأداةِ النّافيةِ، والتّعديةِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ. ووقعَ الترّخّصُ في ربطِ الصّلةِ ب(ذو) الموصولِة؛ اعتمادًا على الظّرفيّةٍ المفهومةِ مِن الدّهرِ إذ يستلزُُ وصفُ الزّمنِ حرفِ الجرّ (فُ)؛ ومثلُ ذلك أن تقولَ: ما زلتُ أحنُّ إلى اليومِ الذي زارنا عحمدٌّ، أي: زارنا فيه.

وتضافرَت في تحديدِ دلالٍِ الشّاهدِ السّادسِ (فأصبحَ مِن أسماءَ قيسٌ كقابضٍ على الماءٍ لا يدري بما هو قابضُ) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ العوّلةِ عن الفعليّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأدواتِ الجِّر (مِن، والكافِ، وعلى، والباءٍ)، وأداةِ النّني، والّْبعيّةٍ بجملةِ الصّفةِ، والرّبطِ بالضميرِ المستترِ فيِ الفعلِ (يدري) في غيرِ موضعِ التّرخّص، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في ربطِ الصّلِة بالموصولِ؛ اعتمادًا على وصفِ (قابضٍ) بالجملةِ الفعليّةٍ (لا يدري بما هو قابضٌ حيثُ ربطَت الصّفةَ بالموصوفِ ثلاثةُ روابطَ، هي: الضميرُ المستترُ في الفعلِ (يدري)، والضميرُ فيُ صدرِ الصّلةِ (هو)، وتكرارُ اللفظِ (قابضُ) في جملةِ الصّلةِ؛ ويف كلّ تلك الرّوبطِ دليٌُ لا يعتريه لبسٌ على أنَّ العائدَ على الموصولِ ضميرٌ بجرورٌ بحرفٍ يشبُه الحرفَ الذي تعلّقَّ بالموصوفِ، ليكونَ شبيهًا له لفظًا ومعنًى ومتعلّقًا. وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهِدِ السّابِع (لا والذي حجَّ حاتُّ أخونُكِك) قرائُنُ الأداةِ النّافيةِ، والنّسبةِ بواوِ القسمِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والرّتبِبة، والمطابقةِ، والعلامِّا

ووقعَ التّرِّصُ فيُ ربِِ الصّلةِ بالموصولِ؛ اعتمادًا على الدّلالِةٍ المعجميّةٍ للفعلِ (حجَّ) التي تغتقرُّ إلى



وضميمتِها الفعليّة؛ اعتمادًا على الافتقارِ المتأصّلِ بينَهما، وعلى تنافِ علاقتِهما بما بينَهما إلا أن يكونَ مقدّمًا عليهِما أو مؤخِّرًا عنهـما.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد النّامنِ (هو على مَن صبَّه اللُّ علقمُ) قرائنُ الربّطِ بالضّميرِ البارزِ (هو)

ووقعَ الترخّصُ في ربطِ الصّلةِ بالموصولِ؛ اعتمادًا على الدّّلالِة المعجميّة للفعلِ (صبَّ) التي تغتقرُ إلى

 لأنَّ قرينةِ الحالِ والسّياقِ تأبى ذلك. وبصرفِ النّظرِ عن كونِ الحرِِ الذي تستلزمُه دلالةُ فعلِ الصّلةِ يشبهُ


(هربَ) تستلزُُ الحرفَ (مِن) رغمَ أنَّ الموصولَ بجرورٌ بحرفٍ غيرٍِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهِدِ التاسعِ (المرئ معنَّ بلومِ مَن يثقُّ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ (الباءِ)، والنّسبِة بالإضافةِ، والرّتبَةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقَ الترخّصُ في ربطِ الصّلِّ بالموصولِ؛ اعتمادًا على الدّلالِةٍ المعجميّةٍ للفعلِ (يثقُ) التي تغتقرُ إلى ضميمةٍ يتعدّى إليها الفعلُ بواسطٍِ أداةِ الجرّ (الباءٍ)، فكانَ مفهومًا أنَّ ذلك الحرفَ يبرُّ ضميرَ الاسِمِ الموصولِ
 ذهبثُ، أي: ذهبتُ إليه.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد العاشرِ (أعوذُ باللِّهِ وآياتِه مِن بابِ مَن يُعْلُقُ مِن خارجِ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِة بأداواتِ الجرّ (الباءٍ، والواوِ، ومِن الأولى، ومِن الثّانية)، والتّبيّيّةِ بأداةِ العطِِ الواوِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على (اللهِ) في غيرِ موضع التّرِّصِ، والصّيّيةِ التي تدلُّ على بناءٍ الفعلِ للمغعولِ، والرّتبِة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ فيُ ربِِ الصّلةِ بالموصولِ؛ اعتمادًا على تقدّمِ الدّليلِ على نائبِ الفاعلِ، وحينَ كانَ المذكورُ



















 وِّ لبسٍ؛ إذ لا ينصرفُ إلى النّهنِ إلا أن يكونَ（أي）مععولاً به．

$$
\begin{aligned}
& \text { V9 ينظر فِ شرح الأنشوين } \\
& \text { 「 التذييل والتكميل r/r } \\
& \text { 「 ينظر في المرجع السّابق re/r }
\end{aligned}
$$








ورأى الزخشريّ أنَّ الزّبطَ بالضّميرِ فقط سواءٌ فيْ الصّدرِ أو العجزَ مِن غيرِ الواوِ شاذٌّ نادرٌ؛ وررَّ عليه ابنُّ يعيشَّ بقولِّه:




تحليُُ الثّهّهدِ فِ ضوءٍ النّظريَّة:

تضافرَت في تحديدِ دلالةٍ النّّاهِدِ (نصفَ النهارُ الماءُ غامرُّه) قرائُنُ التّضامّ، والإسنادِ، والملابسةِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ،
والعلامة، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على صاحبِ الحالِ المذكورِ في بيتٍ ساققٍ، هو:


ووقعَ التّرخّصنُ في ربطِ جملةِ الحالِ بما قبلَها بالواوِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الملابسةِ فيُ السّيّاقِ، وعلى الربّطِ بينَّ الحالِ


## خلاصةُ التزخّص في قرينةِ الرّبطِ:

يُرْبطُ بالضّميرِ العائِد، أو بإعادةِ اللفظِ، أو بإعادةِ المعنى، أو باسِِ الإشارة، أو ب(أل)، أو بدخولِ أحدِ








## المبحثُ السّادسُ: التّزخّصُ في قرينةِ التّضامّ

## أولًا: التّزّحّصُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ :

التّرخّصُ فيُ التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ يعني حذفَ عنصرٍ يستدعيه عنصرٌ آخرُ . وشواهلُ د. تمّام حسّان
على ذلك ما يأتي' :

- حذفُ صلةِ الاسِّ الموصولِ في قولِ عبيدٍ بنٍ الأبرص:

$\qquad$
وبيّنَ أنَّ الجملةَ حُذفَت؛ اعتمادًا على اجتماعِ الفعلين (ابمَ ، وجّه)، ثمّ على الضميرِ في (إلينا)؛ وذلك يدلُّ على التّحدي، فكأنَّ الشّاعرَ يقولُ : غن الأولى يتحدّونَّكُ
- ب




 فلمّ

والتّرخّصُ في الثّاهدِ وقعَ؛ اعتمادًا على افتقارِ واوِ الحالِ إلى جملةٍ اسميّةٍ لتكونَ دليلًا على تقديرٍ المبتدأ، أي: وأنا أرهنهم.

ع - حذفُ المضافِ إليه ظرفٌ في قولِ يزيدَ بنِ الصّعقِ:
 والتّرخّصُ وقعَ؛ اعتمادًا على تقدّمِ ما يشيرُ ؛ إلى معنى المضافِ إليه، أي: قبلَ ذلك الشّرابِ.
「 في (اللغة العربية معناها ومباناها) وr وr ضمير الشيء، ويبدو لي أنّه خطأ مطبعي؛ فالمولف لم يفسر معنى الشيء ، ولم يعهد عنه حديث عن ضمير بذلك اللفظ يممل نظرة خاصة به



 حن－－

 واتعًا فيما يأِيْ مِن مسائلن：

## المسألثُ 1：حذفُ الموصولِ الاسميّ：

 ويْ قولِ بعضِ الطّائيين：


 －－ والحذفُ في الثّاهدين جائزُ عندَ الفرّاءِ 「‘، وسائرِ الكوفيّين والبغداديّينّ، وهو وهو اختيارُ ابنِ ماللكٍ حيثُ احتجَّ بالسّماعِ، وبالقياسِ على حذفِ（أن）الموصولةِ مُكتفَى بصلتِهاء؛ وعلَّه أبو حيّانَ ضرورةً شعريّةً على



$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

 قبلَ ابنِ مالكِ.

## تحليُُ الشّاهدلين في ضوءٍ النظّريّةٍ


 العطفِ الواوِ، وبنيةٍ الخبرِ التي تستلزمُ أن يكونَ المبتدأُ مثنَّ أو معطونًا عليه، والتَّبَّ، واللطابقةِ، والعلامةِ.


 ذلكُ المعطوفَ موصولٌ بالجملةِ التي تنتعرُ إلى ضميمةٍ يصعُّ وقوعُها بعدَ أداةِ العطِِ.



ووقعَ التزخّصُ في التّضامّ بَذِِ الموصول؛ اعتمادًا على امتناعِ عطٍِ الجملةٍ النعليةٍ (هواه أطعَ) على



 وقد اشترطَ ابنُ مالكٍ لصحّةٍ حذفِ الموصولِ الانميّ أن يكونَ الموصولُ الهذدونُ معطونًا على موصولٍ




 المعطوفِ؛ لأنَّ النكرَة تُعطُُ على نكرةٍ مثِلِّها.

## 



 بالضّمرِرِ العائدِ على الغذوِِ المفهومٍ مِن السّياقِ.

واستشهَة أبو البركاتِ الأنباريٌُ على حذفِ الموصولِ المعطوفِ، والموصولِ المعطوِِ عليه بقولِ الكميتِ:









$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في ارتشاف الضرب 0 } 0 \text {. } 1 \\
& \text { VYI ينظر في الإنصاف في مسائل الخـلاف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مغني اللبيب \& Vr }
\end{aligned}
$$

حذفِ أداةِ النّفٍ بعدَ القسمه، وقالَ：＂وجازَ ذلك لدلالةِ الباءِ الزائدةِ في الخبرِ، ولدلالةِ العطفِ ب（ولا）＂＇．



والصّحيحُ في رأيي هو حذفُ（ما）النّافية؛ اعتمادًا على دلالِّ الباءِ الزّائدةِ في الخبرِ، وعلى دلالةِ العطفِ ب（لا）．وعليه يكونُ في الشّاهدِ ترخّصًا في الأداةِ النّافية، ولا سيّما أَنَّا حُذفَا

## المسألة Y：حذفُ معمولِ العاملِ الثّاين غيرِ المرفوع بعدَ إعمالِ الأوّلِ في المتنازع فيه：

إذا أُعملَ العاملُ الأوّلُ في المتنازِع فيه، أُعملَ العاملُ الثّاين في ضميره، نَوَ：（حضرَ وجلسا الطالبان،
وحضرَ وأكرمتُهما الطالبان، وحضرَ وسلّمتُ عليهما）＂．وجاءَ حذفُ الضّميرِ المنصوبِ في قولِ عاتكةَ بنتِ عبدِ المطّلب：
： ش $\qquad$ إذا هـ


وجاءَ حذفُ الضّميرِ البِرورِ في قولِ الشّاعرِ：
ع ی يرنـــو إليَّ وأرنـــو مَـــن أصـــادفُهُ والحذفُ في الشّاهدين ضرورةٌ شعريّةٌ نصَّ عليها ابنُ عصفورٍ ‘، وابنُ هشامٍ ْ ؛ وجعلَها ابنُ عقيلٍ ضرورةً



$$
\begin{aligned}
& \text { 「 مغني اللبيب \& } \\
& \text { 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " ينظر يف أوضح المسالك 199/r 1YY }
\end{aligned}
$$

## تحليلُ الشّاهدين في ضوءِ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهِدِ الأوّلِ (يعشي النّاظرين إذا همُ لموا شعاعُه) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والظرفيّةِ المتضمّنةِ معنى الشّرطِ، والنّسبِة بالإضافةِ، والرّبطِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ الترخّصُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذفِ مفعولِ العاملِ الثّاني؛ اعتمادًا على ذكرِ المخذوِِ دونَ تعديةِ العاملِ الثّاين إليه، وعلى وضوحِ العلاقِةِ المعنويةِ بينَ الإعشاعٍ، واللّمحِ والشّعاعِ؛ فالشّعاعُ لا يعشي

 ثالثٌ في رتبة المفعولِ به (النّاظرين) إذ تقدّمَ على الفاعلِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ والتّعديةِ مِن خلالِ علامتي الإعرابِ، والأصلُ: يعشي شعاعُه النّاظرين إذا همُ لموه.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (يرنو إليَّ وأرنو مَن أصادفُه) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ
بأداةِ الجرّ (إلى)، والتّبعيةِ بأداةِ العطِِ الواوِ، والتّعديةِ، والرّبِّط، والمطابقةِ، والعلامةِّ
ووقعَ التّرّصُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذفِ معمولِ العاملِ الثّاني الذي يتعدّى إليه بواسطِة أداةِ جرّ؛ اعتمادًا على قرينةِ التّعيّيِة بأداةِ العطف، وعلى الدّلالةِ المعجميّةِ للعاملِ التي تفتقرُ إلى أداةِ الجرّ (إلى)، وعلى تعدية العاملِ الأوّلِ إلى ضميرِ فاعلِ العاملِ الثّاين بواسطةِ أداةِ جرّ مثلِ الأداةٍ التي ينتقرُ إليها العاملُ الثّاني. ولا يخفى بعدَ كلّ ذلك أنَّ العاملَ الثّاني يتعدّى إلى لفظِ فاعلِ العاملِ الأوّلِ بواسطةِ حرٍِ مثلِ الحرِِ الذي تعدّى به العاملُ الأوّلُ إلى ضميرِ فاعلِ العاملِ الثّاني.

وين الشّاهدِ أيضًا ترخّصٌ في رتبةِ العاملِ الثّاني المعطوفِ على العامِلِ الأوّلِ إذ تقدّمَ على فاعلِه؛ اعتمادًا على التّبعيّةِ بأداةِ العطفِ، والأصلُ: يرنو إليّ مَن أصادفَّه وأرنو إليه.

أمَّا إن وقعَ اللبسُ، فالإضمارُ واجبٌ كما أشارَ إلى ذلك ابنُ مالكٍ في نهٍِ : (مالَ عنّيٌ وملتُ إليه زيدٌّ)؛ لاحتمالِ أن يكونَ المعنى: (مالَ عنّي وملتُ عنه زيدٌّ)'، ولا يكونُ فيه إلا ترخّصٌ فيُ فيُ رتبةِ المرجِ؛ اعتمادًا على التّبعيّةِ بأداةِ العطفِ.
’ ينظر فِ شرح التسهيل IVr/T I

وقد ذكرتُ فيُ مسألةٍ سابقةٍ أنَّ إعمالَ العاملِ الثّاين في المتنازعِ فيه لا يخلو مِن الترخّصِ في معمولِ

 إن وُجدَت؛ لأنَّ الأصلَ أن يتأخرَ العاملُ الثّاني عن معمولِ العاملِ الأوّلِ؛ فإِن قلتَ: أكرمَني وأكرمتُ عِمدٌ، كانَ في ذلك ترخّصٌ في التّضامّ بالحذفِ، وترخّصٌ في الرّتبِة بتقديع المعطوفِ وضميمتِه الأداةٍ على معمولِ
 المعطونِ على معمولِ المعطوفِ عليه، وبعودِ الضّميرِ على متأخّرٍ لفظًا، وقد يكونُ العاملُ الثّاني مِن غيرِ ضميمةِ أداةِ العطفِ، كأن تقولَ: أسمعُ يبكي محمدًا، وذلك ترخّصٌ في رتبةِ جملةِ الحالِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الملابسةِ بينَ الحالِ والمفعولِ به، وعلى المطابقةِ بالفعلِ الذي يخالفُ العاملَ الأوّلَ المسندَ إلى ضميرِ المتكلِّم. أمَّا إن أعملتَ الثّاني، فلا يكونُ في الأوّل إلا ترخّصٌ واحدٍ على الوجهين؛ فالإضمارُ في الأوّلِ على
 التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ إلى المعمولِ، ولا يكونُ فيهِ ترخّصٌ يُ الرّتبة؛ لأنَّ إظهارَ الضّميمةِ لا مانعَع منه يف




## المسألة ب: حذفُ المتعجَّبِ منه في صيغةِ (أفعِل به) مِن غيرِ عطفٍ:

شيكوزُ حذفُ المتعجَّبِ منه في صيغةٍ (أفعِل به) إذا كانَ (أفعِل) معطوفًا على آخرَ مذكورٍ معَه المتعجَّبُ منِهُ 「. وجاءَ حذفُه مِن غيرِ عطفٍ في قولِ عروةَ بنِ الوردِ:
 ومعَ أنَّ ابنَ ماللكٍ لم يذهب إلى شذوذِ الحذفِ في الشّاهدِّ، نجلُ بعضَ شرّاحِ ألفيّنهِ ينصّون على


$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في الصفحة رقم: 01 }
\end{aligned}
$$

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


 التعجّبِ، والرَّبَة، والمطابقةِ، والعلامِة.


 تنتهُرُ إليه الصّيّغُّهُ




 التركيبِ الآخرِ ؛

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في شرح الأشموني } 70
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { ٪ ينظر في المرجع السابق 111 }
\end{aligned}
$$

## المسألة ؛: اتصالُ الحرفِ غِرِ الجوايّيّ بالحرفِ الموكّدِ:

يجبُ فيْ توكيدِ الحرفِ غيرِ الجوابيّ أمران: أن يُفصلَ بينَه وبينَ موكّدِه، وأن يعادَ معَ التّوكيدِ ما اتّصلَ بِهِ



 الأنصاريّ ، والأنثوينّ لا ضرورةٌ شاذّةٌ

وقيل: أسهلُ منه قولُ الأغلبِ العجليّ^:
 $\qquad$
$\qquad$ تراهـ
$\longrightarrow-\wedge V$

> قَــــــــــــــــــــن

ــدّاداتٌ بَعَ $\qquad$ مش


لأنَّ المؤكّدَد حرفان؛ فلم يتّصل لفظٌ بثلِهِ. وقيلَ: أشذُّ منه ${ }^{\text {و قولُ مسلمِ بنِ معبدٍ الوابليّ : }}$

 لكونِ الحرفِ على حرٍٍ واحدٍ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " ينظر فُ لراجع السابقة }
\end{aligned}
$$



## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالٍِ الشّاهدِ الأوّلِ (إنَّ إنَّ الكريَمَ يكلمُ) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ، والتّبعيّةِ بالتّوكيدِ اللّفظيّ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على الاسِم، والرّتبِبة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرّصُ في ضميمةِ المؤَِّّدِ؛ اعتمادًا على على ذكرِ ضميمةِ المؤَِّّدِ؛ فإن كانَت الأداةُ المؤَكَّدُُ تنتقرُ إلى ضميمةٍ، ولا تقبلُ التّضامّ معَ الأداةِ المؤِِّّةِ مِن غيرِ تلك الضّميمةِ، فُهمَ أنَّ ضميمتَها المخذوفةَ مثرٌُ ضميمةِ

وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ الثّاني (حتى تراها وكأنَّ وكأن أعناقَها مشدّادتٌ بقرن) قرائنُ الأداةِ الغائيّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والرّبطِ بالضّمائرِ العائدةٍ على مذكورٍ سابقٍ، والرّبطِ بواوِ الحالِ، والملابسِة، والأداةِ النّاسخةِ، والتّبعيّةِ بالتّوكيدِ اللّفظيّ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ الباءِ، والرّنّبِّ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في ضميمةِ المؤَِّّدِ؛ اعتمادًا على ذكرِ ضميمةِ المؤكِّدِ؛ فإن كانَت الأداةُ المؤكَّدةُ تغتقرُ إلى ضميمةٍ، ولا تقبلُ التّضامّ معَ الأداةِ المؤَِّدةِ مِن غيرِ تلك الضّميمةِ، فُهمَ أنَّ ضميمتَها مثلُ ضميمةِ المؤكِّدِ. وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّالثِ (لا يُلفى لما بي ولا لـ لما بمم أبدًا دواءُ) قرائنُ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ، وصيغةِ الفعلِ الدّالِة على بناءٍ الفعلِ للمفعولِ، والنّسبِةِ بأداتي الجرّ اللامِ والباءٍ، والرّبطِ بينَ الصّلةِ والموصولِ بضميرِ المبتدأ المقدّرِ الذي تفتقرُ إليه جملةُ الصّلِّ، والتّبِعيّة بأداةِ العطفِ الواوِ التي تغتقرُ لأداةِ نفيٍ كي تعطفَ على منفيّ، والتّعِيّة بالتّوكيدِ اللّفظيّ، والرّبطِ بضّميرِ الجمعِ العائِدِ على جمعٍ سابقٍ، والظّرفيّةِ، والرّتبةِ، والمطابقِة، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في ضميمةِ المؤََّّد؛ اعتمادًا على ذكرِ ضميمةِ المؤكِّدِ؛ فإن كانَت الأداةُ المؤَّدَّةُ تفتقرُ إلى
 ولم تُخذف ضميمةُ المؤَكَّدِ وحذَها حيثُ كانت موصولًا يفتقرُ إلى صلةِ، بل حُذفت هي وضميمتُها الصّلةُ، والأصلُ: ولا لما بمم لا بمم. ولا يصحُّ في نظري تقديرُ المذورِ موصولًا نقط (ولا لما لما لما بمم)؛ لأنَّ
 على ذلكِ الافتقارِ تقديرُ صلتِه معَه حـذونًا.






 المضافِ إليه في نوِ قولِ الفرزدقِ:

وقد وقعَ التّرّصُ فيُ الشّاهدِ؛ اعتمادًا على التّبعيةٍ بأداةِ العطنِ، والأصلُ: بينَ ذراعي الأسدِ وجبهةِ
ومْا مُمَلَ على توكيدِ الحرفِ مِن غيرِ فصرٍ قولُ الأسودِ بنِ يعفرَ: :











o ينظر في سر صـناءة الإعراب
" ينظر فِ شرهه على الكافية و

فحولتِه أو عمَّا يشتهينَه منه بسببِ ما ظهرَ عليه مِن أماراتِ العجز والشّيخوخةِ. أقولُ ذلك اعتمادًا على قرينةِ السّيّقِ في البيتِ الذي قبلَ الشّاهدِ، والبيتِ الذي بعدَه، فقد قالَ قبلَه:

 وقالَ بعدَه:


والطّامحُ مِن النّساءِ التي تُبغضُ زوجَها، وتنظرُ إِلى غيرِهُ، والظّاهرُ لي مِن سياقِ الأبياتِ أنَّ الشّاعرَّ يُصورّر كيفَ كانَت الحلائلُ يفدنَ إليه راغباتٍ، فلمّا عجزَ عن إرضائهنَّ، رغبنَ عنه، ولمَ يسألنَه عمّا اعتدنَ عليه بسببِ ما



 الهذنوف.

وقد وقعَ التّرِّصُ في الشّاهدِ؛ اعتمادًا على قرينةِ السّياقِ التي تكشفُ عن معنى ذلك المخذوفِ، وعلى
 المكتوبةٍ أن يضعَ الكاتبُ نقاطًا في موضع الحذفِ (...) فيُغهمَ أنَّ في الكالِمِ مخذونٌ . والنّحاةُ عمومًا ينكرون حذفَ الاسِم المجرورِ؛ لكنَّ ذلك لا يمنعُ مِن احتمالِ التّرِّصِ إذا عضدَته القرائنُ، ومثلُ هذا الحذفِ فاشٍ في أشعارِ المعاصرين.

## المسألة ه: العطفُ على الضّميرِ المرفوع المتّصلِ مِن غيرِ توكيدٍ أو فصل:

لا يكجزُ عندَ البصريّين العطفُ على الضّميرِ المرفوعِ المتّصلِل مِن غيرِ توكيدٍ أو فصلٍ ". وجاءَ العطفُ مِن
غيرِما في شواهدَ كثيرةٍ، منها قولُ جريرٍ
. - 9 9

> ' ينظر فيْ لسان العرب، مادة طمح
> 「 ينظر في المرجع السابق، مادة صعد




 تحليُُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّطريّةٍ:




 لالاسِ المعطوفِ التي تقترُّ التّبّعيةٍ وتنعُع احتمالَ المعيّةٍ

ويْ الشّاهدِ ترخّصٌ آخرُ فيُ الرّبِطِ بينَ الصّلِةٍ والموصولِ؛ اعتمادًا على تعديةٍ النعلِ (نالَّ)، فإنِ كانَ



 عليها.



$$
\begin{aligned}
& \text { 'ينظر في الكتاب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وِّ النظم فاشيا وضعفه اعتقد } \\
& \text { 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • ينظر لرأيهم في المرجع السابق \&V\& }
\end{aligned}
$$

في نطاقِ التّرحّصِ بَذفِ المؤكّدِ الذي يفتقرُ إليه ضميرُ الرّفِفِ كي يُعطفَ عليه؛ أمَّا إن كانَ الضّميرُ ضميرَ نصٍ أو جرّ، فتوكيدُه جائزٌ ؛ ولكن ليسَ على سبيلِ الافتقار .

## (المسألة ج: حخفُ الفعلِ المضارع بعدَ أداةٍ الجزرٍ (م):

بيجوزُ حذفُ المضارِ بعدَ (لمَّا) اختيارًا إذا دلَّ عليه دليلٌ، ولا يجوزُ حذفُه بعدَ (م) '. وقد حُذفَ بعدَها
في قولِ إبراهيمَ بنِ هرمِة:
-9. احفــظ وديعتــك الـتي اســتودعتَها
ويْ قولِ الرّاجزِ :


تحليلُ الشّاهدينِ في ضوءِ النّظريّةِ:
تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الأوّلِ (إن وصلتَ وإن ملم) قرائنُ الأداةِ الشرطيّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّبعيّةِ بأداةِ العطفِ الواوِ، والأداةِ النّافيةِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بجذفِ الفعلِ بعدَ (لم)؛ اعتمادًا على العطِِ على ما يدلُّ على المذوفِ.
وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الثّاني (لم يشمط وقد كادَ وم) قرائنُ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستترِ العائدِ على مذكورٍ سابقٍ، والمالابسِة، والرّبِط بواوِ الحالِّ، وأداةٍ التّحقيقِ، والأداةِ النّاسخةِ، والتّبعيّةٍ بأداةِ العطِبِ الواوِ، والرّتبِةِ، والمطابقةِ، والعلامِةِ

ووقعَ الترخّصُ في التّضامّ بجذفِ خبرِ النّاس، وحذفِ الفعلِ بعدَ (لم) معًا؛ اعتمادًا على ملابسةِ الجِملٍِ
الحاليّةِ لفاعلِ الفعلِ الذي يدلُّ على المذوفين.

وعلّةُ جوازِ الحذفِ بعدَ (لمَّا)، وامتناعِهِ بعدَ (لم) عنَّ النّحاةِ هي أنَّ (لمَّا) لنفي (قد فعل)، (ولمَ) لنفي


كلّ الأحوالِ لا يصعُّ إلا بعدَ وضوحِ الدّليلِ على المذِوِِ، ولا فرقَ في الحذفِ بعدَ أيّ أداةٍ، وقياسًا على ذلك لا أرى إشكالًا في حذفِ الفعلِ بعدَ (لن) في مثلِ قولِكَ: (لم أتهاون في أداءِ الصّلاةِ، ولن .. إن شاءَ اللهُ
تعالى)، ومتى ألبسَ الحذفُ، امتنعَ عمومًا.

## خلاصةُ التّزخّصَ في قرينةِ التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ:

مِن خلالِ ما سبقَ أنتهي إلى القولِ: إنَّ الضّميمةَ المخذوفةَ لا تتركُ ضميمتَها التي تفتقرُ إليها مِن غيرِ ما

 البحثِ.

ولا يخرجُ عن ذلك إلا ما رأى فيه د. تَّام سقوطَ ضميمةِ المرجِع في ضميرِ الشّأنِّ. ويهدرُ بي هنا أن أذكّرَ
 ضميرًا ساقطَ المرجِ، وييدو لي أنَّ تصوّرَه لضميرِ الشّأنِ أو القصّةِ تصوّرٌ خاطئٌ؛ فهو يرى، حسبَ فهِّ

 (الظّّلمون) حكمَ بحذفِ المرجعِ. والذي أميلُ إليه هو أنَّ هذا الضّميرَ له اختصاضُه، فلا هو ترخّصٌ في الرّتبةِ، ولا هو ترخّصٌ في التّضامّ، ومرجعُه عهلٌ ذهنيُّ مفسّرٌ بالجملةِ التي يفتقرُ إليها، وتذكيرُه وتأنيثنُه للمشاكلةِ اللفظيّةِ


ثانيًا：التزخّصُ في التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ
لم يتطرّق د．تُّام حسّان إلى الترخّص فِ التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ فِّ في كتابِه（اللغةُ العربيّةُ معناها
 الوجهِ الذي تقضيه قرينةُ التّضامّ الحاضرةُ．لكنَّه أشارَ إلى هذا النّوعِ مِن الترخّص فِي في كتابِه（البيانُ في روائعِ
 على هذا الترخّصِ ما يأتي 「：

حيثُ وُضعَت الباءُ موضعَ（إلى）، وقد وقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا على السّياقِ الذي يستلزُُ الحرفَ
（إلى）لا الباءَ．

 والقولُ بمجيء（إذ）بععنى（قد）قالَ به بعضُ النّحاةِ مِن قبلُ، وقيلَ：هي مفعولٌ به لفعلٍ

 تعالى：： فمذهبي فيه ما ذهبَ إليه، ولا داعيَ للتكلّفِ بتقديرِ فعلِ ينصبُ（إذ）مفعولًا به، وقد وقعَ التّرخّصُ في اختصاصِ（إذ）حيثُ وُضعَت موضعَ（لقد）؛ اعتمادًا على انتفاءِ الظّرْيّةِ بعدمِ وجودِ ما يصحُّ تعلّقُقُ الظّرِِ به، وعلى اقتضاءٍ التّأكيدِ والتّحقيقِ．وكذا ما وردَ في بقيّةِ شواهِدِه كمّا جاءَ بعدَ الآيةِ في سورةِ البقرة．
r ب－استعمالُ أداةُ النّشبيهِ ولا مشبّهَ في قولِه تعالى：
البقرة：
 r\＆ヘーYミV ينظر لهذ








 وُضَعَ موضعَ (لقد).


 الوجهِ المختصن الذي يتنضيه التّائُو.
 فيما أَنِ مِن مسائلٍ:

## أولاً: التّزّصّ في اختصاص ضميمةٍ

## المسألة (: اتّصالُ الضّميرِ ب(إلا):

لا يَبوزُ اتصالُ الضّميرِ بـ(إلا) ـُ وجاءَ متّصلاً بها في قولِ الشّاعرِ:
 $\qquad$ إذا نبـــالي إنـا ويُ قولِ الآخرِ:
$\qquad$ إلاه ناص $\qquad$ لي $\qquad$ ف


9r - أعــوذُ بــربّ العــرشِ بِــن فئــة بغـــت ت

والاتّصالُ في الشّاهدين عندَ الجمهورِ ضرورةٌ شاذّةٌ لا يُقاسُ عليها في غيرِ الشّعْرِ، نصَّ على ذلك ابنُ مالكٍ '،


تحليلُ الشّاهدين في ضوءٍ النّريّةِ:


 والرَّبتة، والمطابقةِ، والعل(مةِ.

ووقَ الترَّصُ في اختصاصِ (إلا) حيثُ وُضعت موضعَ (غرٍِ)؛ اعتمادًا على القرينةٍ الخالفةِ باتّصالِ الضّميرِ.
 الباءٍ، والأصلُ: وما نبالي بألا يَاورنًا غيرُكِ ديّارُّ.

وتضافرت في تحديدِ دلالةِ الشّاهِِ الثّاني (ما لي عوضُ إلاهُ ناصرُ) قرائنُ الأداةِ النّافيةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةٍ



$$
\begin{aligned}
& \text { 'ي يظر في الكتاب r/r/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ ينظر :إلى رأيه في ارتشاف الضرب الضي }
\end{aligned}
$$

ووقعَ الترخّصُ في اختصاصِ (إلا) حيثُ وُضعت موضعَ (غير)؛ اعتمادًا على القرينةِ الخالفةِ باتّصالِ الضّميرِ

ولا شكَّ أنَّ العلاقةَ بينَ الضميرِ المتّصلِ و(إلا) علاقةُ تنافٍ اعتدادًا بلفظِ الكلِّ، ولو أنَّا جاءَت على

 الموصوفُ بدلًا منها، كقولِ تعالى: هشامٍ على أنَّ إجراءَ (إلا) بجرى أختِها (غيرٍ) سهّلِ وصلَ الضّميرِ في الشاهدين' . ونظيرُ ذلك في نظري قولُ حسّانَ بنِ ثابتٍ:


فالمستثنى إذا تقدمَ، نُصبَ على الوجهِ الأحسنِ عندَ النّحاةِ؛ لكنَّ عدمَ النّصبِ في الشّاهدِ دليلٌ على أنَّ قولَّه
 بدلًا منها. حكى سيبويهُ عن يونسَ "أنَّ بعضَ العربِ الموثوقِ بمَ يقولون: ما لي إلا أبوكُ أحلُّ، فيجعلون أحدًا



 كذلك كما أرى.

ولم أجد في أقوالِ النّحاةِ ما يشيرُ ؛ إلى أنَّ الاتّصالَ أو الرّفعَ بعدَ (إلاً) فيما مضى مِن شواهدَّ قرينةٌ خالفةٌ


 لأنَّ ضميرَ المضافِ إليه لا يأتي منفصالً، فكانُ اتصاكُه قرينةً خالفةً للدلالةٍ على أنهّ في موضعِ جرّ لا نصبٍ.

NY ينظر في تُنليص الشواهد
r الكتاب


وقد تعددتَ آراءُ النّحاةِ في إعرابِ شهادةِ الحق（لا إلة إلا اللهّ）، ومنهم مَن ذهبَ إلى أنّ（إلا صفةٌ＇؛

 إذ إنَّا لو كانت كذلك لقيلَ：لا إله إلاه أو إلاك، واللهُ أعلمُ وأحكمُ．

المسألة ץ：عدمُ تكرارُ（لا）وقد وليَها الاسمُ معرفةً، أو مفصولًا عنها بفاصلِ؛ أو وليَها خبرّ، أو نعتٌ، أو حالٌ：

إذا وليَت（لا）معرفةٌ، أو فُصِلَ الاسمُ عنها، أو وليَها خبرٌ مفردٌ، أو نعتٌ، أو حالٌ؛ وجبَ تكرارُّها＇．
وجاءَت غيرَ مكرورةٍ حيثُ وليَتها المعرفةُ في قولِ الشّاعرِ ：
६ 9 －أشــاءُ هـا شــئتِ حـتى لا أزال لـــا وغيرَ مكرورةٍ حيثُ فُصلَ الاسمُ عنها في قولِ الآخرِ ：
 وغيرَ مكرورةٍ حيثُ وليها خبرٌ في قوِلِ الضّحاكِ الرّقاشيّ：
 وغيرِ مكرورةٍ قبلَ الحالِ في قولِ الشّاعرِ：

فاسـتعففن واكـــنِ مَــن وافـــاك ذا أمـــلِ
 ومثلُ قولُ الآخرِ ：

9人 هـهـرتَ العــدا لا مسـتعتينًا بعصـبةٍ وعدُُ النّكرارِ في الشّواهدِ ضرورةٌ عندَ جمهورِ النّحاةِّ، وذهبَ المبردُدُ، وابنُ كيسان إلى جوازِ الحذفِ اختيارًا＇．

$$
\begin{aligned}
& \text { (ينظر فُ لمرقاة فيُ إعراب (لا إله إلا اله) }
\end{aligned}
$$

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

وقد نصَّ ابنُ مالكٍ على أنَّ الخبرَ مفردٌ بعدَ (لا) في الشّاهدِد (حياتُكَ لا نفعٌ)؛ بَ لكنَّ المبردَ عدَّ (لا) فيه
 في الجملةِ المعطوفةِ (وموتُك فاجعٌ) . والتّكرارُ واجبٌ علىّ على الوجهين ".

## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءٍ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (لا أزالُ لما لا أنتِ شائيّةٌ مِن شأننا شاني) قرائنُ الأداتين النّافيةِ
 بالإضافةِ، والرّنّبِّ، والمطابقةِ، والعلامةِ،

ووقعَ الترخّصُ في اختصاصِ (لا) حيثُ وُضعت موضعَ (ما) قبلَ الضّميرِ المعرفةِ؛ اعتمادًا على اشتراكِهما فين الدّلالِّعلى النّفي.

وفي الشّاهدِ ترخّصٌ آخرُ في الرّبطِ بينَ الصّلةِ والموصولِ؛ اعتمادًا على تعديةِ الصّفةِ، فإن كانَت الصّفةُ مغتقرةً إلى مفعولٍ، فُهمَ أنَّ ذلك المفعولَ ضميرٌ عائلٌ على الموصولِ، والتّقديرُ : شائيتُه.

وفيه أيضًا ترخّصٌ ثالثٌ فين إعرابِ ئ إذ حقُّه أن يكونَ (شانيًا) بالنّصبِ. وقيلَ: الإسكانُ للوقفْ،
 العلامةِ ليسَت إلا مطلبًا وظفيًّا للأداةِ النّاسخةِ لا يلعبُ دورًا بارزًا في تحديدِ الدّلالةِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاين (لا إلينا رجوعُها) قرائنُ الأداةِ النّافيةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ (إلى)، والنّسبِة بالإضافةِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائِد على مذكورٍ سابقِ، والمطابقةِ، والعلامةِ. ووقعَ الترخّصُ في اختصاصِ (لا) حيثُ وُضعت موضعَ (ما)؛ اعتمادًا على اشتراكِهما في الدّلالٍِ على النّنيٍ

وتضافرَت فين تحديدِ دلالِةٍ الشّاهدِ الثّالثِ (حياتُك لا نفعٌ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والأداةِ النّافيةِ، والرّتبَبة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 'ينظر فُ شـرح التسهيل }
\end{aligned}
$$

ووقعَ الترخّصنُ في اختصاصِ (لا) العاملةِ عملَ (ليسَ) حيثُ وُضعَت موضعَ (لا) النّافيةِ للجنسِ، فلم تُكَرْر؛ اعتمادًا على اشتراكِهما فِّ الدّلالةِ على النّفٍ





ووقعَ التّرّحّصُ فيْ اختصاصِ (لا) حيثُ وُضعت موضعَ (غيرٍ) قبلَ الحالِ، فلم تُكرَرْ؛ اعتمادًا على




وتضافرَت فِ تحديدِ دلالةٍ الشّاهِدِ النامسِ (قهرتَ العدا لا مستعينًا بعصبةٍ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ،


ووقعَ الترَّصُ هِ اختصاصِ (لا) حيثُ وُضعت موضعَ (غيرِ) قبلَ الحالِ، فلم تُكرّر؛ اعتمادًا على اشتراكِهما فِّ الدّلالِّ على عدمِ ثبوتِ ملابسةٍ الحالِ لصاحبِها.

أَمَّا إن جاءت (لا) على اختصاصِها، فهي منتقرةً إلى مثِلِها مكَرْرةً بعَّ أداةِ العطفِ (الواوِ)، وإن دلَّ







$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في الكتاب r/r.r.r }
\end{aligned}
$$

## المسألة $\Gamma$ : خروجُ (سوى) عن الظّرفيّةِ:

لا تخرجُ (سوى) عن الظّرفية اختيارًا عندَ البصريّين' . وقد خرجَت عنها فِ كثيرٍ مِن الشّوهدٍِ الشّعريِّةِّ،
منها قولُ الفندِ الزّزمانيّ:


اد $\qquad$

99- م ميـــــــقَ ســــــــوى العـــــــــوا




## تحليرُ الشّاهدِ فِ ضوءٍ النّطريّة:

 بالإضافةِ، والرَّبَّة، والمطابقةِ، والعلامةِة

ووقعَ الترخّصُ فيُ اختصاصِ (سوى) حيثُ وُضعت موضعَ (غيرٍ)؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادٍ إذ ليسن في التُّكيبِ ما يكتمُرُ أن يكونَ فاعاًا





$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في الكتاب /V/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r التيين عن مذاهب النحويين }
\end{aligned}
$$


 قولِ عبيدِ بِنِ الأبرصِ：

ويِ قولِ كثيّرِ عزنَّ:


 الككلام، أو ضرورِة شعرٍ＂＇．

## تحليُُ الشّاهدلين في ضوءٍ النّطرِيّة：


 العائدِ على（خصالًا）، وأداةُ التّحقيقِ، والمطابقةِ، والعامةِّ．

 بينَهـما．



قد برقَ في كَلّها．

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في شرح التسهيل ra/r9 r9، وفي ارتشاف الضرب } 1900 \\
& \text { 「 ينظر في شرح التسهيل r9/r } \\
& \text { 「 「 ارتشاف الضرب 1900 1907-1 }
\end{aligned}
$$

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (يصدرُ عنه كلُّها) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ (عن)، والرّبِطِ بالضّميرِ المستترِ العائدِ على مذكورٍ سابقٍ، والرّبطِ بالضّميرِ الظّاهرِ العائدِ على (دلاؤهم)، والنّسبِة بالإضافِة، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّحّصُ في اللفظِ الذي اختّصَ بالتّعيّةٍ إذ وضعَ موضعَ متبوعِه؛ اعتمادًا على الرّبطِ بالضّميرِ العائِد
على المتبوعِع معنَى، وعلى وضوحِ الإسنادِ.

أمَّا الابتداءُ بهذه الألفاظِ، فلا يعني أنَّ التّرّصَ لا يمكنُ تقديُرْ، فإن قلتَ: (ينتظرُ الطّابُّ النتيجةَ وكلُّهم مستبشرٌ)، لم يكن في ذلك ترخّصُ؛ لأنَّ إفرادَ الخبرِ يقطعُ العلاقةَ بينَ التّابِع والمتبوعِ في المعنى، ويمعِكُ

والأصكُ: هم كلُّهم مستبشرون.
واستشههَ ابنُ مالكٍ على المسألةِّ بقولِ عُدي بنِ زيدٍ:


ولا ترخّصَ في اختصاصِ (كلّنا) في الشّاهِدِ مطلقًا؛ فهو توكيدٌ للضّميرِ المستترِ في (نلهو)، أي: نلهو نن كلُّنا، ولو كانَ (كلّنا) فاعلًا لقيلَ: يلهو كلّنّا واستشههَ أيضًا بقولِ عليّ هؤِّهُ :




## المسألة ه: إنابةُ الفاءِ عن الواوِ في العطِ:

تفيدُ الفاءُ في العطبِ التّرتيبَ والتّعقيبَ بينَ المتعاطفين' . وجاءَت بمعنى الواوِ في قولِ امرئُ القيسِ:

> ' ينظر في شرح التسهيل ז/ . .
「 الرواية في تهيديد القواعد بشرح تسهيل الفوائد r. بr (تلتهو كلها ولتشربا) ولا شاهد أيضا ، فهو توكيد لضمير مسترز تقديره (هي) ،
ولو أن (كلها) فاعل ، لقيل: يلهو كلها.
「 ينظر في لمرجع السابق





 .

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الكتاب } \\
& \text { 00/9 ينظر في الأغاين }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ٪ ينظر في مغني اللبيب }
\end{aligned}
$$

تضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ（بينَ الدّخولِ فحوملِ）قرائنُ الظّرفيّةِ، والتّضامّ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والتّعيّةِ بأداةِ العطفِ الفاءٍ، والرّتبِة، والعلامةِ．

ووقعَ التّرخّصُ في اختصاصِ الفاءٍ حيثُ وُضعت موضعَ الواوِ؛ اعتمادًا على افتقارِ（بينَ）إلى مضافٍ إليه متعدّدٍ إمَّا بتثنيتِه، وإمَّا بممعِه، وإمَّا بالعطفِ عليه．

أمَّا تقديرُ مضافٍ مخذوفٍ، فهوَ حتملُّ، لكنَّه يفضي إلى حذفِ مضافٍ إليه ومضافٍ معًا؛ وأمّا حذفُ

 ذهبَ إلى أنّا تأتي بمعنى الواوِ في الأماكنِ والأمصارِ خاصّةً 「．

والتّناوبُ بينَ أدواتِ العطفِ عمومًا كثيرٌ شائعٌ 「، ومنه على سبيلِ المثالِ إنابةُ（أو）عن الواوِ في قولِ
 إنَّ هـ
$\qquad$ ـان المامـ $\qquad$ ينـين ويربين

فقد جاءت（أو）بُعنى الواوِ؛ اعتمادًا على المطابقةِ في العددِ في قولِه（خويربين）، ولو كانت لأحدِ الشّيئيني، لقالَ（خويربًا）؛．




وجاءَ (لَكاءُ) فاعلاً فيْ قولِ حسّانَ بنِ ثابتٍ:
 - $\qquad$

 وخبرًا في قول الحطيئة:


وجاءَ (ملأُم) صفةً فِ رجزِ الندّابِ الحرمازيّ:

مأرم $\qquad$ ـِ $\qquad$





## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النظّريّة:




ووقعَ النّرّحّصُ في اختصاصِ الاسمَ بالنّداءٍ حيثُ وقعَ بُرورًا بالحرفِ؛ اعتمادًا على وقوعِه ضميمةً للأداةٍ

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

 والعلامة.

والعلامةِ الإعرابيّة.

وتضافرَت في تُديدِ دلالةٍ الشّاهدِ الثّالبِ (قعيدتُه لَكاع) قرائٌُ التضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائِدِ على (بيتٍ)، والرّتبّة، والططابقِ.





ووقعَ التّرّحّصُ فِ اختصاصِ اللفطِ بالنّداءِ حيثُ وقعَت صفةً؛ اعتمادًا على المطابقٍِ بينَ الصّفِةِ
والموصوفِ فُ التّنكيرِ والعلامة الإعرايِيّة.



 على الاختصاصِ أولى بعدَ ثبوتِهَ تطعيًّا فِي الشّاهدِرِ الأؤِلِ.

المسألة V: الحكايةُ ب(مَن) وصلًا:


 $\qquad$





 أنَّهُ أجرى الوصلَ بُرى الوقفِ حيثُ أثبتَّ الواوَ والنّونَ، فالتقيا ساكنين، فاضطرُّ لتحريكِ النّونِ لإقامةِ الوزنِّنْ تحليُُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّظريّةٍ:

تضافَرت فِّ تحديدِ دلالةِ الشّاهِلدِ (منون أنتم) قرائنُ أداةٍ الاستفهامِ الغوّلِةٍ عن الاسميّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والتُتبَة، والمطابقةِ.

ووقعَ الترخّصُ فُ اختصاصِ إلصاقِ علامةِ الجمعِع باسم الاستفهامِ فيْ حكايةٍ مذكورٍ حيثُ ألُصقَت مِن










$$
\begin{aligned}
& \text { r ينظر في التصريح والتوضيح rer rer }
\end{aligned}
$$

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

## ثانيًا: التّزَّصُ في اختصاصِ التّضامّ

## المسألة 1: جرُّ المفعولِلِ لأجلِه بحرفِ التّعليِ:


 فِيْ قولِ الرّارجزِ:

$\qquad$ $-1 . \wedge$


وهذا الشّاهُُ عكومٌ عليه بالقلّةٍ عندَ ابنِ مالكٍ وبعضِ شارحي أُلْتّتَّ، ولم أعثر على شاهدٍ غيرِه. تحلينُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّطريّةٍ

 بناءٍ الفعل للمعنوِل، والرّتبَة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرّحّصُ فِّ اختصاصِ التّضامٌ بينَ الفعلِ وحرِِ الجرّ والمصدرِ حيثُ جُرَّر المصدرُ بالحرِِ مستوفيًا شروطَ النّصبِ بالغائِّةِ؛ تأكيدًا لـا

ويختصُّ التُّكيبُ بينَ الفعلِ أو شبهِهِ وحرِِ التّعليلِ والمصدرِ بأن تكونَّ العلّةُ فاقدةً لأحدِد الشّروطِ التي







النّاسِ إيّاهُ، ولتَكرعِع الفائزين، ولطلبِ الرّزقِ؛ وإن قلتَ: حضرَ الأميرُ تكريمًا للفائزين، دلَّ على أنَّ التّكريَعَ بمجرّدِ حضورِه لا بتسليمِ الجوائزِ .

$$
\begin{aligned}
& \text { والشّروطُ التي يتحقّقُ هما النّصبُ على الغائيّة هي: } \\
& \text { ا- أن يكونَ المنصوبُ مصدرًا. } \\
& \text { - أن يكونَ قلبيًّا، أي: مِن أفعالِ النّفسِ الباطنةِ. } \\
& \text { أ أن يكونَ العلّةَ الباعثةَ على الفعلِ } \\
& \text { ع - أن يتّحدَ بالحدثِ المعلّلَ له وقتًا. } \\
& \text { - - أن يتّحدَ بالحدثِ المعلّلِ له فاعلًا' . }
\end{aligned}
$$

وهذه الشّروطُ، وإن خالفَ بعضُ النّحاةِ في بعضِها ، كافيةٌ لوضوحِ القرينةِ المعنويّة، فإن سقطَ واحلٌ
 اختصاصِ التّركيبِ بينَ الأداةٍ وضميمتهِا. ومشلُ هذا التّرِّصِ في نظري بجيءُ حرفِ الكافِ في قولِه تعالى:
 التُركيبَ عن اختصاصِه؛ إذ يتحقّقُ التّشبيهُ مِن غيرِ الأداةِ الكافِ.

وإن ذهبَ ابنُ مالكٍ إلى أنَّ المختصَّ بالإضافةِ يستوي فيه الجُرُّ بالحرفِ وعدمُه، فإنَّ ذلك ليسَ مانعًا



 احتمالٍ غيرِ أن تكونَ العلّةُ لبيانِ سببِ سرعةِ عمّدٍٍ. وقد يكونُ الجرُّ بسببٍ تقديع العلّةِ في قولِ الدراجِ الضبابيّ:
 إلى غيرِ ذلك مِن دواعٍ تبرٌُ الخروجَ عن الاختصاصِ. أمَّا جرُّ المختصّ بالألفِ واللّام، فله مسألةٌ خاصّةٌ.
' ينظر لذهه الشروط في أوضح المسالك ryolr ryor ry

## المسألة Y: الججمعُ بينَ (يا) النّداءِ والميمِ المشدّدةٍ في نداءِ لفظِ الجلالةِ:

 ابجمعُ بينَهما فِي قولِ النُّاءرِ:
 دثٌ ألـا $\qquad$ $\rightarrow$ $\qquad$ 1-1 - إنيّ إذا
 $\qquad$ أ
ويٌ قولِ الرَّاجزِ:
 كِ كـد $\qquad$ كِك أن تق $\qquad$ Lــو -11 .
$\qquad$ مـ

 $\qquad$ بـّحتِتِ أو
$\qquad$
 $\qquad$ ش $\qquad$
ويٌ قولِ الآخرِ:




 تحليرُ الشّواهدِ في ضوءِ النّطريّة:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِدِ (يا اللهمَّ) فيْ الأبياتِ الثلاثةِةٍ كلّها قرائُنُ أداةِ النّداءِ، والتّضامّ، واختصاصِ الميم فِ التّضامّ بنداءٍ لفظِ الجلالةِ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

ووقعَ الترخّصُ في اختصاصِ التّضامّ بينَ الاسِم المنادى وأداةِ النّداءِ؛ إذ يقتضي التّضامُّ بينَهما أن تُحذفَ الأداةُ استغناءً بدلالِِ الميمِ واختصاصِها بالنّداءِ، لكنَّها لمُ تُذف؛ اعتمادًا على الأصلِ في افتقارِ المنادى إلى الِّى الأداةِ قبلَ الاستغناءٍ عنها．

وبتطبيقِ نظريّةِ تضافرِ القرائنِ لا أجلُ دليلًا يرجّحُ مذهبَ البصريّين أو مذهبَ الفرّاءِ؛ فكالاهما لا يستنُ






 في الأصلِ（ألوهيم）، أو هي مِن قبيلِ المخالفاتِ الساميّةِ في لغِنتا العربيّة＂＇．

## المسألة W：عدمُ توكيدِ المضارع معَ كونهِ جوابًا لقسهِ، مثبنًا، مستقبًاً، غيرَ مفصولٍ مِن لامِه：

بيجبُ توكيدُ الفعلِ المضارِع بإحدى نويِ التّوكيدِ إذا كانَ جوابًا لقسمِ، مثبتًا، مستقباًا، غيرَ مغصولٍ مِن لامِه بفاصلٍ ‘ُ ووردَ الفعلُ مِن غيرِ إحداهما في قولِ زيدِ بنِ حصينٍ


 علــــــــى － 11 تأنَّ ابـــنُ أوسٍٍ حلفـــةً لــــيردُّني وقولِ عبِد اللهِ بنِ رواحةَ：
 وعدمُ توكيدِ الفعلين في الشّاهدين ضرورةٌ شاذّةٌ عندَ البصريّين؛ أمّا الكوفيّون، فمذهيُهم فيه الجوازُ 「．

$$
\begin{aligned}
& \text { مدرسُ الكوفة YY Y }
\end{aligned}
$$

「 ${ }^{\text {ي }}$

## كَليلُ الشّاهدين يُ ضوء التظريّة:

تضافرَت في تحديدِ دلالةٍ الشّاهدِ الأوِّل (تألَّكَ ابنُ أوسٍ حلفةً ليرّنّي على نسوةٍ قرائنُ المعنى المعجميّ


 بإحدى النّونين، لكنَّهُ مِ يُوْكد؛ اكتفاءً بربطِ الجوابِ باللّامٍ التي تدلُّ على التّوكيدِ.

 سابقٍ، والملابسةِ، والتَّتِّة، والمطابقةِ، والعلامةِة.

ووقعَ الترخّصُ فِّ اختصاصِ التّضامّ بينَ الفعلِ المضارِعِ (نأتيها) واللّامِ حيثُ كانَّ يقتضي توكيدَ الفعلِ بإحدى النّونين؛ اكتفاءً بربطِ الجوابِ باللامٍ التي تدلُّ على التّوكيدِ.


 يستدعيها لتقويةٍ المعنى.







## 




 ويٌ تول الشّاءرِ:




 كَليلُ الثّاهدين يُ ضوء التظريّةِ:


 والماذسة، والتيتّ، ولالطابقة، والعلامة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

ووقعَ الترحّصُ في اختصاصِ التّضامّ بينَ الأداةِ الموطئةِ للقسِمِ والأداةِ الشرطيّةٍ والجوابِ؛ حيثُ كانَ
 الآخرِ

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ التّاني (حلفتُ له إن تدلج اللّيلَ لا يزل أمامكَ بيتٌ مِن بيويّيَ سائرُ)
 الشّرطيّة، والأداةِ النّاسخةِ، والظّرْيّةِ، والنّسبِة بالإضافِِ، والتّعيّةِ بالصّفتين الجارّ معَ البِرورِ والمفرِدِ، والرّتبِة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرِّصُ في اختصاصِ التّضامّ بينَ الفعلِ الذي يفيدُ القسمَ والأداةِ الشرطيّةٍ والِوابِ حيثُ كانِّ
 الآخرِ

وإن كانَ النّحاةِ يعدونَ جوابَ واحدٍ مِن الشّرِِ والقسِمِ عنَّ اجتماعِهما محذوفًا، فذلك لا يعني في

 المسألةُ' .

> أمّا التّرخّصُ في الافتقارِ، فيظهرُ حقيقةً في حذفِ جوانِمْا معًا، كقولِ عمرَ بنِ ربيعةً:





## المسألة ه: إعمالُ (إذن) متوسطةً بينَ اسمِ (إنَّ والفعلِ المضارع:







 عليه.








$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الكتاب }
\end{aligned}
$$





## المسألةُ ج: تييزُ المئِة بمفرٍٍ منصوبٍ:


$\qquad$
 $\qquad$ ل $\qquad$ ذهـ $\qquad$ ف
 ويٌ قولِ الأعورِ بنِ براءٍ الكلبيّ:
 كان $\qquad$ مئتـ $\qquad$ $\varepsilon$ $\qquad$



## تحليرُ الشّاهدين في ضوءٍ النّظريّةٍ

تضافرَت فُّ تحديدِ دلالةِ التّاهدِ الأوّلِ (عاشُ الفتى مئتين عامًا) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعلية، والتّنسيرِ، والزَّبَّة، والمطابقةِ، والعلامِحِ.
 مفسّرِه؛ اعتمادًا على تَقّقِ قرينةٍ التّفسيرِ فِيْ الوجهِ المعدولِ إليه.


 مفسّرِه؛ اعتمادًا على تعقّق قرينةِ التّفسيرِ فيُ الوجهِ المعدولِ إليه.

' ينظر في الكتاب

## خلاصةُ التّزّصِ في قرينةِ التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ:

سبقَ أن أشرتُ إلى أنَّ التّرخّصَ في التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ ليسَ ترخّصًا بالاطّراحِ؛ لأنَّ قرينةَ

 التّضامّ نفسِها غالبًا، ولا يشكّكُ العدولُ عن الاختصاصِ إلباسًا أو إهدارًا لها.

## ثالثًا: التزخّصُ في التّصامّ على سبيلِ التّنافي











وخالفَ بعضَ تلك الأحكامِ ما يأتي:
1- إضافةُ (ذو) إلى المضمرِ فِ مثلِ قولِ كعبٍ بنِ زهيرٍ:


ووقعَ التّرّحّصُ فِ الشّاهرِ؛ اعتمادًا على أنَّ (ذوي) جمعَ (ذو) ليسَت صفةً لموصوفٍ، ولم يكن الغرضُ

 اعتمادًا على الـكاية.

 ذان $\qquad$ ان اللـ $\qquad$ الغلام $\qquad$
$\qquad$ L $\qquad$ أن تعقب $\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { ' اللغة العربية معناها ومبناها ال الب، وقد سبقت الإشارة إلى مثل خطئه في عبارة "وإذا وجدنا (كلا وكلتا) استبعدنا فيما أضيف إليهما أن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فيما أضيف إليها" وصوابه: (فيما أضيفت إليه). }
\end{aligned}
$$

ووقعَ الترّخصُ فِّ الشّاهرِ؛ اعتمادًا على كونِ المقترِن ب(أل) هو المنادى الحقيقيَّ، وإمهالًا للواسطةٍ التي هي ليسَت منادُى حقيقيًّا.
 الموصولةِ على الفعلِ المضارِع فِّ مثلِ قولِ الفرزدقِ:

 وباستقراءٍ الشّواهدِ الشّعّريّةٍ المكومٍ عليها بالقلّةٍ أو النّدرةٍ أو الضّرورة أو الشّنّوذِ وجدتُ ما جُمعَ فيه بينُ متتافيين واقعًا فيما يأتي مِن مسائلَ:

## المسألة ا: اتصّالُ نونِ التّوكيدِ بالفعلِ الماضي، أو اسمِ الفاعلِ:

 به فيْ قولِ الشّاعرِ :
 119-1 19 واتّصلت باسِم الفاعلِ فِي قولِ رؤبَة بِنِ العجّاجِ: IT.


وفيْ قولِ الرّاجزِ:

 $\qquad$ أش





(أشَاهرٌ أنا)، لقالَ (بعدَكم)، ولم يقل (بعدَنا).

## تحليوُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظريِّة:

 بالإضافِة، والرَّبتَ، والمطابقةِ، والعلامةُ.
 الخبريّةّ إلى الإنشاءٍ والدّعاءٍ اللذين يصرفانِ النعلَ إلى المستتبلِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالِة الشّاهدِد الثّاني (أقائلُنَّ: أحضروا الشّهوددَ؟) قرائنُ أداةِ الاستفهامِ، والتّضامّ،



الصّقة والنعلِلِ المضارِع.



تدلُّ الضّمَهُ عليها.
ووقعَ الترحّصُ فِ علاقةِ التّافِ بينَ المتضامَّين الصّفةِ ونونِ التّوكيد؛؛ اعتمادًا على الشبهِ المعنويّ بينَ الصّفةِ

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في مغني اللبيب ( } \\
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • ينظر في المرجع السابق 1/1 } \\
& \text { " ينظر في المرجع السابق }
\end{aligned}
$$

ويْ الشّاهدين الثّاين والثّالثِ ترخّصٌ آخرُ في التّضامٌ على سبيلِ الافتقارِ بجذِِ المبتدأ؛ اعتمادًا على استلزامِ الصّفةِ للموصوفِ المسندِ إليه، وعلى المطابقةِ في العددِ بواوِ الجِمع التي تدلُّ على جمع المسنِّدِ إليه، والأصل: أأنتم قائلُنَّ، أأنتم شاهرُنَّ.

## المسألة Y : الفصلُ في موضع يمكنُ فيه الوصلُ:

لا يُستعملُ الضّميرُ المنفصلُ في موضع يمكنُ فيه المتّصلُ . وجاءَ خلافُ ذلك في قولِ هُميدٍ الأرقطِ:


الأراك $\qquad$ تقط $\qquad$ ع $\qquad$ أتَ
 وهذا الفصلُ ضرورةٌ شعريّةٌ لا يجوزُ استعمالُّا في الكلامٍ اتّفاقًا 「.

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (بلغَت إيّاكا) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستتِرِ العائدِ على (عنسٌ)، والرُتبةَ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرّصُ في علاقةِ التّناين بينَ المتضامَّين الفعلِ والضّميرِ المنفصلِ؛ اعتمادًا على تحقُّقِ القرينةِ المعنويّةٍ
التي بتمعُع بينَهما، وهي التّعديةُ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (قد ضمنَت إيّاهم الأرضُ) قرائنُ الأداةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والرّبِطِ بالضّميرِ العائِدِ على مذكورٍ سابقٍ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقََ التّرحّصُ في علاقةِ التّنافي بينَ المتضّامَّين الفعلِ والضّميرِ المنفصلِ؛ اعتمادًا على تحقّقِ القرينةٍ المعنويّةٍ
 على الأصلِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ والتّعديةِ مِن خلالِ العلامةِ الإعرابيّةٍ واختصاصِ الضّميرِ بالنّصبِ.


وليسَ مِن الفصلِ قولُ زيادِ بنِ منقذٍ:


فقد استدعى ابنُ هشامٍ قرينةَ التّوكيدِ اللّفظيّ لتصحيحِ القولِ بغصلِ ضميرِ الرّفعِ، فقالَّ : "ويتتملُ عندي



 وليسَ مِن الفصلِ أيضًا في نظري قولُ طرفةً:

يا صـــاحِ بـــل قطــعَع الوصـــالَ هـــمُ


بل هو ترخّصٌ في اختصاصِ (بل) حيثُ وُضعَت موضعَ (إنَّا)؛ اعتمادًا على فصلِ الضّميرِ الذي يوحي بمعنى الحصرِ، والمعنى: ما قطعَ الوصالَ إلا هم، والحصرُ مسوّغُ للفصلِّ.

ولو كانَت (بل) على اختصاصِها، ما انكسرَ الوزنُ بقوله: (يا صاحِ بل قطعوا الوصالَ هم)، وعليه يكونُ
الضّميرُ المنغصلُ توكيدًا لضميرِ الفاعلِ.
والعلاقةُ بينَ العاملِ والضّميرِ المنفصلِ علاقةُ تنافٍ ما لم تُشوّش الرّتبةُ لإفادةِ معنى بلاغيّ هو القصرُ، أو
 مغعولِه، نَوَ: بمساعدتِكم نَن انتصرت، أو أن يأتيَ المفعولُ من مصدرٍ مضافٍ إلى فاعلِّه، نَوَّ: بمساعدتِكِم إيّانِا انتصرنا، إلى غير ذلك من حالاتٍ'

وقد يكونُ التّرخّصنُ في علاقِةِ التنافي مطّردًا هربًا من توالي اتّصالين في فضلتين إذا كانَ العاملُ في الضّميرِ

 الأصلُ.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

ومهما اختلفَت الشّواهُُ على الحالاتِ التي أجازَ النّحاةُ فيها الانفصالَ والاتصّالَ ما بينَ قلةً وكثرةٍ، فإنَّا لا تَنعُ مِن تقديرِ التّرخّصِ فيها وإن كثُرُ؛ فمِن الرّخّصِ ما هو أكثئرُ مِن الأصلِ، كجمع المضافينِ إلى متضمّنيهما في قولِه تعالى: :

وإذا عملَ العاملُ في ضميرين لمسمَّى واحدٍ والأوّلُ مرفوعٌ، فإنَّ علاقةَ التّنافي بينَ العاملِ وثاني الضّميرين تقعُ في الاتّصالِ والانفصالِ، ولا يتأتّى التّضامُّ بينَهُما إلا بإضافةِ (نفسِ) إلى الضّميرِ، كقولِه تعالى: أَنفُسَكُرُّهُ البقرة: \&0، إلا أن يكونَ العاملُ فعاًّ قلبيًّا أو أحدَ الفعلين (عدِمَ وفقدَ)، فيجبَ حينئذٍ الاتّصالُ من غيرِ إضافةٍ ؛ فأمَّا الفعلُ القبليُّ، فلأنَّ إضافةَ (نفسِ) يترتّبُ عليها خللٌّ فيُ المطابقةِ بينَ المفعولين المذكَّرين؛ فالمطابقةُ في النّوِِ تتحققُ إن قلتَ: ظنتُني بجتهدًا، والأصلُ: أنا بجتهُّ، وإضافةُ (نغسٍ) إلى الضّميرِ الثّاني
 الجمازِ، إذ لا يفقدُ المرُُ نفسَه أو يعدمُها وهو حيٌّ، على عكسِ قولِك: أكرمتُ نفسي، وضربتُ نفسي؛ فالإكرامُ والضّربُ يقعان حقيقةً على النّفسِ. وقد جاءَ التّرخصُ في علاقةٍ التّناين بينَ العاملِ والضّميرِ الثّاين منفصلاً في قولِ أبي بييلةً:

وبينَ العاملِ والضّميرِ الثّاني متّصاًل فين قولِ النّمرِ بنِ تولبٍ:

صــوتُ السّــباع بـــه يضــبحنَنَ والهـــامِ


ووقعَ التّرخّصُ في الشّاهدين؛ اعتمادًا على القرينةِ العقليّةٍ إذ يدركُ المرُُ أنَّ النَّسنَ هي التي يقعُ عليها فعلُ صاحِها إذا لم يقع على غيرِ، فإن استغنيَ عنها لفظًا، لم تُنفَ تعديةُ الفعلِ إليها معنًى.

وإذا كانَ الضّميرُ المتقدّمُ على الضّميرِ الثّاين غيرَ مرفوعٍ ولا أعرفَ منه، وجبَ فصلُ الضّميرِ الثّاني؛ لأنَّه
 وكذلك عندِ اتحادِ الرّنتِّ، نحوَ : ملّكني إياي، فتكونُ علاقةُ التّنافيْ مع المتّصلِ لا المنفصلِ، وما يردُ خلافَّ ذلك فهو ترخّصٌ.

## المسألة ب：وصلُ（أل）الموصولةِ بظرفِ أو جملٍٍ الميّةِّة


 $\qquad$ لا يـــــرالُ ش ن－－اrs

$\qquad$
$\qquad$

وموصولةً بَملةٍ اسميّةٍ فِ قولِ الشّاعرِ:


"ومنِ النّحويّن مَن جعلَ (أل) زائدةً فُ قوله (الرّسولُ) لا موصولةً" ".

## تحليُُ الشّاهلدين في ضوءٍ النظّريّةٍ



 والرّتبَة، والمطابقةِ، والعلامة．

و(الذي)؛ نقولُه (على المعَّ) بنزلِةٍ (الذي معَه)، وعلى الحالين يكونُ الظّرْفُ خبرًا لمبتدأ تقديرُه (هو).






$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر فُ لمرجعين السابقين } \\
& \text { 「 التذييل والتكميل r/r }
\end{aligned}
$$

ترخّصٌ آخرَ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ؛ اعتمادًا على افتقارِ الجلارّ والجرورٍِ إلى ما يصحُّ وصفُه بمما، ولمّا


والحاصلُ أنَّ (أل) الموصولةُ إذا تُرشّصَ في علاقةِ التّناين بينَها وبينَ ضميمتِها، لم تكن تلك الضّميمةُ
المنافيةُ لما إلا جملةً فعليّةً كما مرَّ في شواهدِ د. تَّام، أو جملةً الميّةً كما وردَ في المسألةِ.
واسشُشهِهَ أيضًا على وقوعِع الظّرِِ صلةً بقولِ متمّمِّ بنِ نويرةً:
$\longrightarrow$ بالمشـــــــِّرِ وعمــــــرًا وحجــــــرًا


أي: الذين معا، بيدَ أنَّ الكسائي ذهبَ فيه إلى زيادةِ (أل)'، وهو الرّاجحُ في نظري؛ اعتمادًا على عدِمِ


 المسألة ؟ : عجيءُ الفعلِ الماضي غيرِ النّاسخ بعدَ (إن) المخفّفَةِ:

إن وليَ (إن) المخنّفةَ فعلُ، فالقياسُ أن يكونَ ناسخًا؛ حتى لا تخزج عن اختصاصِها بالجملِ الاسميّة
بالكليّةِّ . وجاءَ الفعلُ ماضيًا غيرَ ناسٍِ في قولِ عاتكةً بنتِ زيدٍ:

وجبَــــت عليــــك عقوبـــــةُ المتعمّةــــدِ




$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في شـرح الجمل }
\end{aligned}
$$

تضافرَت في تحديدِ دلالِة الشّاهدِ（إن قتلتَ لمسلمًا）قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ المخنّفةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والأداةِ الفارقةِ（اللامِ）، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ．

ووقعَ التّرِّصُ في التّنافيُ بينَ الأداةِ المخنّفةِ والفعلِ الماضي؛ اعتمادًا على اختصاصِ الأداةِ الفارقةِ في التّضامّ بالأداةِ المخنّفةِ．

أمَّا الكوفيّون، فهم ينكرونَ تخفيفَ（إنَّ）، ويعدّون（إن）نافيةً بععنى（ما）في المواضع كلّها، واللّامُ بعَدَها


 تركيبٍ واحتٍ، كما لا يصحُّ الإبدالُ في الآيةِ الكريمة．

## المسألة ه：إضمارُ المجرورِ ب（ رُبَّ）و（حتى）و（الكافِ）：

تَتّصٌُ أحرفُ الجرّ（رُبَّ）و（حتى）و（الكافُّ）بجرّ اسِمٍ ظاهرٍ＂．وجرَّت（رُبَّ）الضّميرَ المتّصلَ في قولِ
الشّاعرِ：

 وجرَّت（حتى）الضّميرَ المتّصلَ في قولِ الشّاعرِ ：

فــــــتُى حتّــــــــــَكَ يا ابـــــــنَ أبي زيادِ
$\qquad$
 $\qquad$ ف－ 1 r人

وفي قولِ الآخرِ ：
تُرجّــــــي منـــــك أنهــــــا لا تخيــــبُ

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر كرأيه في شر الرضي على الكافية \&/VTV }
\end{aligned}
$$


وجرَّت المنفصلَ معدولًا عن اختصاصِه بالنّصبِ في قولِ الشّاعرِ :

أمَّا (رُبَّ)، فقالَ عنها الألوسيُّ: "وكثيرٌ مِن النّحاةِ صرّحَ أنَّ دخولَ (رُبَّ) على الضّميرِ نزرٌ لا ضرورةَ




تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِل (رُبَّه فتيةً دعوتُ إلى ما يورثُ المجَدَ دائبًا) قرائنُ الأداةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّفسيرِ، والتّعديةِ، والتّعبيّةِ بجملةِ الوصفِ، والنّسبةِ بحرفِ الجِّ (إلى)، والرّبِِّ بينَ الصّلِّةِ والموصولِ، والملابسةِ، والرّتبِةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في علاقةِ التّنافي بينَ المتضامَّين (رُبَّ) والضّميرِ المتّصلِ؛ اعتمادًا على كونِ الضّميرِ عائدًا على عهدٍٍ ذهنيّ مفسّرٍ بالنّكرة، ولا يمكنُُ أن يكونَ العهلُ الذّهنيُّ اسمًا ظاهرًا.

وين الشّاهدِ ترخّصٌ آخرُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بذذِِ المفعولِ، وفي الرّبطِ معًا؛ اعتمادًا على
 وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاين (لا يلقى أناسٌ فتىَ حتّاكَ) قرائنُ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ (حتّى)، والرّتبِّة، والمطابقةِ، والعلامةِّ

ووقعَ التّرخّصُ في علاقةِ التّنايف بينَ المتضامَّين (حتّى) والضّميرِ المتّصلِ؛ اعتمادًا على الحطابِ الذي



$$
\begin{aligned}
& \text { 'الضرائر وما يكوز للشاءر دون النائر 101-10r } 101 \\
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

بالضميرٍ المنفصلِ (أنتَ)، لصارت ابتدائيةً، والخبرُ مخذوفٌ، أي: حتّى أنتَّ لا يلقونكَ، فيكونُ التّرِّصُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ .

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الثّالثِ (أتت حتّاكَ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والرّبِطِ بالضّميرِ المستنرِ العائِد على مذكورٍ سابقٍ، والنّسبةِ بأداةِ الِجرّ (حتّى)، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرحّصُ في علاقةِ التّناين بينَ المتضامَّين (حتّى) والضّميرِ المتّصلِ؛ اعتمادًا على الخطابِ الذي

 فيغسلُ المعنى؛ فلو قيلَ: (أتت حتّى أنتَّ)، لكانَّ معناهُ: أتت حتّى أنتَّ أتيتَ. وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّّاهدِ الرّابِع (إنيّ كأنتَ) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ الكافِ، والرّبتبة، والمطابقةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في علاقِة التّنافيُ بينَ المتضامَّين الكافِ والضّميرِ المنفصلِ؛ اعتمادًا على الخطابِ الذي يستلزُُ الإضمارَ، سواءٌ أكانَ الإضمارُ بضميرٍ الرّفِع أم بضميرِ النّصبِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الخامسِ (لم يأسر كإِّآكَ آسرٌّ) قرائنُ الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ،

ووقعَ التّرِّصُ في علاقِة التّنافِ بينَ المتضامَّين الكافِ والضّميرِ المنفصلِ؛ اعتمادًا على الخطابِ الذي يستلزُُ الإضمارَ، سواءٌ أكانَ الإضمارُ بضميرِ الرّفِعِ أم بضميرِ النّصبِ.

واختُلِفَ في الضميرِ المجرورِ بِ(رُبَّ)، فقيلَ: معرفةٌ، وإليه ذهبَ الفارسيًّ وكثيرون، وقيلَ: نكرةٌ، واختارَه




 على اسمٍ ظاهرٍ.
’ ينظر في التصريح بضمون التّوضيح ل/דזT
ودخلت (رُبَّ) على (مَن) في قولِ سويدِ بنِ كاهلٍ اليشكريّ:
C.
 ـ $\square$ قلبَ $\qquad$ أنض $\qquad$ رُبَّ مَ


 الأصضُ: رُبَّ امرئً أنضجتُ قلبَّهُ غيظًا. أمَّا دخولُ الكافِ على الضّمائرِ المتّصلةِ فِ قولِ العجّاجِ:

 $\qquad$
 $\qquad$ $\checkmark$
 خلّ

 كـ
 $\qquad$ لا تلد

وورلِ الشّاعرٍ:




 وإضافةُ الكافِ إلى الضّميرِ المتّصلِ قرينةٌ خالفةٌ على اسميّتّها، كما كانَ الإسنادُ إليها، أو دخولُ حرفِ الجِرّ عليها قرينةٌ خالفةٌ فِ قولِ امرئُ القيسِ:

ضــــيفٍ ولم يغلبـــكَ مثــــُ مغــــبٍ

$\qquad$
ويْ قولِ العجّاجِ:
「 1 「
r تحصيل عين الذهب rır
$\qquad$ 5 $\qquad$


وذهبَ جماعةٌ مِن النّحاةِ منهم الأخفشُ والفارسيٌّ إلى أنَّه يجوزُ في نوِّ (زيدٌ كالأسدِ) أن تكونَ الكافُ فيُ موضعِ رفعٍ، ويكونَ الأسُُ خغفوضًا بالإضافةِ . ولا أرى صحَّةَ ذلك؛ لأنَّ قرينةَ الخالفِةِ تتضافرُ معَّ قرينةٍ تتنافن معَها حرفيّةُ الكافِ، ولا مانعَ مِن الإخبارِ بالجارّ والمُرورِ في المثالِ السّابقِ. أمَّا الضّيمرُ بعدَ (حتّى) في قولِ الشّاعرِ :



فهو ترخّصٌ في بنيةِ ضميرِ الرفِع المنفصلِ (هو) بكذفِ أحدِ حرفيه، و(حت) ابتدائيٌّ، والدّليُُ على ذلك الإخبارُ بقولِه (لاحقُ) '.

## 

تُضافُ (لبّي) مثنّاةً إلى ضميرِ مخاطبٍ، ومعناها: إجابةً بعدَ إجابةٍ . وجاءَت إضافتُها إلى اسٍٍ ظاهرٍ في


- ا 1 rr وإلى ضميرِ متكلمٍ في قولِ الشّاعرِ :

شقاشــــُ أقـــوامٍ فأســــكتَها هـــــري

بّ ا
وإلى ضميرِ غائبٍ في قولِ الرّاجزِ :

$\sqrt{5}$
 إنَّ


تِّ
 زوراءُ ذاتُ مـ
 , $\qquad$ ك: لبّيـ $\qquad$


ونصَّ ابنُ مالكٍ على شذوذِ الإضافةِ فيما سبقَ '، وتبعُهُ بعضُ شرّاحِ ألفيّته، كابنِ هشامٍ 'كا وابنِ


$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في مني اللبيب \&. } \\
& \text { 「 ينظر في شَ الرضي على الكا }
\end{aligned}
$$

مسورِ）للردّ على يونسَ إذ رأى أنَّ（بلَّي）مفردٌ قُلبت ألفُه ياءً لأجلِ الضّميرٍ المضافِ إليه كما في（لديك






> | 人
> 「 ينظر في أوضح المسالك

> K K ينظر في شرح الأنثموني
> rVA ينظر في شرح ابن الناظم o
> " ينظر في الكتاب
＾＾ينظر في المقاصد الشافية § \＆

## تحليرُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظرية:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (لبَّيَ يدي مسورِ) قرائنُ الخالفةِ، والتّضامّ، والنّسبِة بالإضافةِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في علاقِة التّنافي بينَ المتضامَّين (لبّي) والمظهرِ المضافِ إلى مظهرٍ اعتمادًا على كونِ المُلبّى غائبًا؛ فإمّا أن يُضمرَ بضميرِ الغائبِ (فلبّى يديه)، وإمّا أن يُظهرَ كما فيْ الشّاهِرِّ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الثّاهدِ الثّاين (يا بلِيَّ) قرائنُ الأداةِ، والتّضامّ، والنّسبِة بالإضافةِ، والرّتبةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في علاقةِ التّنافي بينَ المتضامَّين (لبّيّ) وضميرِ المتكلّمِ؛ اعتمادًا على النّداءِ الذي خرجَ عن

 النّفسِ؛ فذلك غيرُ معقولٍ لغةً وواقعًا، ولكنَّ الشّاعرَ حينَ نادى إجابتَه حرصًا عليها، أضافَها إلى ضميرِه، فكأنَّه قالَ: (يا إجابتي).

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ النّالثِ (لبَّيه لمن يدعوني) قرائنُ الخالفةِ، والتّضامّ، والنّسبةِ بالإضافةِ،


ووقعَ التّرخّصُ في علاقةِ التّنافي بينَ المتضامَّين (لبّيّ) وضميرِ الغائبِ؛ اعتمادًا على أنَّ المُلبَّى سيكونُ


و(لبَّيك) في نظري مختصّةٌ بالخطابِ، فلا تضافُُ إلى مظهرٍ مفرٍِ، أو إلى ضميرٍ متكلِّه، أو غائبٍ في الأصلِ، وقد تضافُ إلى مظهرٍ مضافٍ إلى ضميرِ المخاطبِ، فلا إشكالَ لغةً في قولِمه: (لبَّيَّ يديكَ)؛ لكنَّ هذا وِّ
 مسورِ) ليسَ بينَ (بلّي) والمظهرِ، بل بينَها وبينَ المظهرٍ المضافِ إلى مظهرٍ
 المخالفةِّ، وإلى رأيه أميرُ．






 وسهوَه فِّ فهم للشّاهرِ．

## المسألة V：إضافةُ（كلا）إلى المتفرّقّين：


 وِ شواهدَّ＇منها قولُ الشّاعرِي


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }} \\
& \text { そ } \\
& \text { • ينظر في خزانة الأدب } \\
& \text { " ينظر يُ الكتاب r/r/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ^ ينظر في المقرب }
\end{aligned}
$$





# تحليلُ الشّاهدِ في ضوءء النّظريّةٍ: 




ووقعَ التّرّحّصُ فِ علاقةٍ التّنايُ بينَ المتضامَّين (كال) والمضافِ إليه المعطوفِ عليه؛ اعتمادًا على التّبِيّةٍ




وهو لا يخرجُ عن التّرّحّصِ فِي التّنافيُ اللفظيّ؛ اعتمادًا على التّنيّيةٍ المعنويّة.



 صيغنتها التي جاءَت على لفظِّها ومعناها.




$$
\begin{aligned}
& \text { " ينظر في ارتشاف الضرب \& }
\end{aligned}
$$

## المسألة ^: دخولُ (أن) الموصولةِ بالفعلِ على الجملةِ الابتدائيّةِة

توصلُ (أن) المصدريّةُ بالفعلِ المّصرّفِ مضارعًا، أو ما ضيًا، أو أهرًا كحكايةِ سيبويهِ: (أوعزتُ إليه بأن
افعل) '. وجاءَت موصولةً بالجملةِ الابتدائيّةِ في قوِلِ الشّاعرِير :

وقولِ الشّاعرِ :
 ونصنَّ أبو حيانِ على ندرةِ بجيء الجِملةِ الاسميّةِ بعدَ (أن) هذهُّ، وحكَمَ ابنُ مالكٍ على الشّاهدين بالشّذوذِ؛ لكنَّ (أن) فيهما عندَه مغنّةٌٌ مِن الثّقيلةِ، وقد وُضعَت موضعَ النّاصبةِ للفعلِ المضارعِ. تحليلُ الشّاهدين في ضوءِ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ الأوّلِ (مِن بعدِ أن هو خامُُ) قرائنُ النّسبةِ بأداةِ الجِرّ (مِن)، والتّضامّ،
 والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّخّصُ في علاقةِ التّنافي بينَ المتضامَّين (أن) الموصولةِ والجملةِ الابتدائيّةٍ؛ اعتمادًا على تحقّق قرينةِ الإسنادِ الذي تستلزمُه (أن) في ضميمتِها لتأويلِ المصدرِ، والأصلُ: مِن بعدِ أن خملَ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (إلى أن رأسيَ اليومَ أشيبُ) قرائنُ النّسبةِ بأداةِ الجرّ (إلى)،


ووقعَ التّرخّصُ في علاقةِ التّناين بينَ المتضامَّين (أن) الموصولةِ والِمهلةِ الابتدائيّةِ؛ اعتمادًا على تحقّق قرينةِ
الإسنادِ الذي تستلزمُه (أن) في ضميمتِها لتأويلِ المفرِِ، والأصلُ: إلى أن شابَ رأسي.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر في ارتشاف الضرب | | }
\end{aligned}
$$

## 







ن




## 










「




$$
\text { ينظر في تحصيل عين الذهب } 910
$$



 لمخاطِبِن الشّاءرُ واحدٌ منهم يترتّبُ عليه ما يترتّبُ على فعلِّهم .


 وتضافرَت في تحديد دلالِّ الشّاهدِ التّالثِ (بإيّاه فيما نالني فلأمد) قرائنُ الأداةِ السّبيبيّة، والتّضامّ،




 الاختصاصِ الوظيفيّ لضميرِ النّصبِ.





 عليه صلاتَه تعليمًا لـمُليكةَ.
' ينظر في التصريح بمضمون التوضيح ras/r بـ

وحقيقةُ الأداتين في الواقع أَنَّما قرينتا طلبٍ مِن المتكلِّمٍ إلى غيرِه حاضرًا يياشرُه الطّلّبُ، أو غائِّا
 على سبيلِ الاستعارِ التجريديّةٍ حينَ يناجي الشّخصُ نفسَّه، فيأمرُها وينهاها، كقولِّهِ مثاًا

(لا)، كقولِم: (لا أُخرج)؛ لأنَّ المنهيَّ أصاً إَِّّا مخبٌ (لا تخرجني)، وإمّا غائبٌ (لا يخرجني أحدُ)'. .

ونصَّ الأستاذُ عبّاس حسن على أنَّ دخولَ اللامٍ على فعلي التّكلّمِ قياسيٌّ فصيحٌ على قلّلِّه، ونصَّ

تناقضُ، فإن جازَ القياسُ في لامِ الأمرِ، جازَ معَ (لا) النّهي.

أمَّا جزمُ لام الأمرِ فعلَ المخاطبِ في مثلِ قراءةٍ (فبذلك فلتفرحوا)، فجعلَه الجمهورُ أقلَّ مِن جزمِها فعلي
 في التّناي؛ لأنَّ الطّلبَ لا يتنافن مع فعلِ المخاطبِ؛ لكنَّه ترخّصٌ في الختصاصِ التّضامٌ بينَ أداةِ الطّلبِ اللامِ ومدخولِا؛ إذ يقتضي التّضامُّ أن تكونَ الأداةُ مفتقرةً إلى فعلٍ تضيفُ إليه دلالةً لا يستحضرُّها إلا بها. وفعلُ
 اختصاصِ التّضامّ بينَ الأداةِ وضميمتهِها.

## خلاصةُ الرّزّصِّ في التُضامّ على سبيلِ التّافِي:

التّرخّصُ في علاقةِ التّنافي يمجمُ بينَ متنافيين أصليّين في التّضامّ يسدّان الافتقارَ الذي بينَهما، ويمتنعُ
معَهما تقديرُ حخذوفٍ، ولو صحَّ التّقديرُ، كانَ التّرخّصُ على سبيلِ الافتقارِ لا التّناين، كقولِ الأخطلِ:


إذ إنَّ التّنايَّ الواقعَ بينَ الأداةِ النّاسخةِ واسمِ الشّرطِ المنقولِ يمكنُ دفعُه بتقديرِ ضميرِ شأنٍ يسدُّ افتقارَ

$$
\begin{aligned}
& \text { ؛ ينظر في المتضضب }
\end{aligned}
$$

 فِ التّضامّ على سبيلِ الانتقارِ؛ اعتمادًا على ذلك التّنافِ.

## رابعًا: التّزخّصُ في التّضامّ على سبيلِ الزّيادةِ






 مناهيوهـا.



المسألة 1: دخولُ (أل) التّعريفِ على العلم:

الأصلِّل . وقد دخلَت على العلمِ فُ شواهدَّ، منها قولُ أبي النّجمِ العجليّ:


كقول رجلٍ مِن طيئًْ :



ينظر في البيان في روائع القرآن

 الناثر
 º ينظر في مغني اللبيب rT

تضافرَت في تحديدِ دلالِة الشّاهدِ (باعدَ أَمَّ العمرِو عن أسيرِها حرّاسُ أبوابٍ على قصورِها) قرائنُ التّضامّ،
 عمروِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرحّصُ في التّضامّ بزيادةٍ (أل) على العلمِ المضافِ إليه؛ اعتمادًا على تنافيها معَ العلِم المعرفِة، وعلى عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةِ التّركيبِ بعدَ حذفِهِا مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمعنى. المسألة Y: زيادةُ الباءِ في خبرِ النّاسخِ:

تُزادُ الباءُ باطّرادٍ في خبرِ (ليسَ) و(ما) النافيتين' . وجاءَت زائدةً على خبرِ غيرِهما في مواضعَ محدودةٍ على
ما يأتي:
أولًا: زيادهُّا في خبرِ (لا) في قولِ سوادِ بنِ قاربٍ:

بمغـنٍ فتـــلاً عــن ســوادِ بـنِ قــاربِ ثانيًا: زيادثُها في خبرِ كلّ ناسخِ منفيّ، ومِن ذلكَّ قولُ الشّنّفرى:
 ثالثًا: زيادثُّا في خبرِ (إنَّ) في قولِ امرئِ القيسِ:

فإنَّ
رابعًا: زيادثُّا في خبرِ (ليتَ) في قولِ الفرزدقِ:
ألا ليـــتَ ذا العــيشَ اللذيـــذَ بــــدائم
0
والزّيادةُ في المواضعِ السّابقةِ قليلةٌ معَ خبرِ (لا) وكلّ ناسِخ منفيّ، نادرةٌ معَ خبرِ (إنَّ) و(ليتَ) كما نصَّ على ذلك ابنُ هشامٍ، والأنتمويٌّ 「「



تضافرَت في تحديدِ دلالةٍ الشّاهدِ الأوّلِ (لا ذو شفاعةٍ بعغنٍ فتيلاً عن سوادِ بنٍ قاربِ) قرائُن الأداةِ النّافية، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بالإضافِة، والتّعديةِ، والنّسبِةِ بأداةِ الجرّ (عن)، والتّعيّيّة بالنّعتِ، والرّتبِّة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرِّصُ في التّضامّ بزيادةِ الباءٍ في الخبرِ؛ اعتمادًا على عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّركيبِ بعدَ حخفِفها مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالِلٍ بالمعنى.

وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ الثّاني (لم أكن بأعجلِهم) قرائنُ الأداةِ النّافِية، والأداةِ النّاسخةِ الموّلِة عن الفعليّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على مذكورٍ سابقٍ، والرّتبِة، والمطابقةِ، والعلامة.

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بزيادةِ الباءِ في الحبرِ؛ اعتمادًا على عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّكِيبِ بعدَ حذِفها مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍٍ بالمعنى.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّالثِ (إنَّكَ مّا أحَدَثَت بالمِرّب) قرائُنُ الأداةِ النّاسخةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ (مِن)، والرّبطِ بالضّميرِ المستترِ العائدِ على مذكورٍ سابقِ، والتّعديةِ، والرّتبِة، والمطابقةِ، والعلامة.

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بزيادةِ الباءِ في الحبرِ؛ اعتمادًا على عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّركيبِ بعدَ حذفِها مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمُنى. ويْ الشّاهدِ ترخّصٌ آخرَ فيَ الرّبطِ بينَ الصّلةِ والموصولِ؛ اعتمادًا على تعليةٍ الفعلِ الذي يفتقرُ إلى مغعولٍ به، وبهذا الافتقارِ لا يخغى أنَّ المفعولَ ضميرٌ عائٌُ على الموصولِ. وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّّاهدِ الرّابِع (ألا ليتَ ذا العيشَ اللذيذَ بدائمٍ) قرائنُ أداةِ الاستفتاحِ، والأداةِ النّاسخةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّبعيّةِ بالإبدالِ، والتّعبيّةِ بالوصفِّ، والرّتبِة، والمطابقةِ، والعلامةِ. ووقعَ التّرخّصُ فيُ التّضامّ بزيادةِ الباءِ في الخبرِ؛ اعتمادًا على عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التُّكيبِ بعدَ حذفِهِا مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمعنى.
وذهبَ بعضُ النّحاةٍ إلى اعتبارِ الباءٍ زائدةً على خبرٍ (لكنَّ) فين قولِ الشّاعرِ :

وهـل يُنكـرُ المعـرونُ في النّــاسِ والأجـرُ؟ ولكـــنَّ أجــــرًا لــــــو فعلــــتِ بهــــيّنٍ



 مقابُُ عملٍ هيّنٍ．


ومن التّزّحّصِ في التّضامّ على سبيلِ الزيادةٍ دخولُ الزَّائِدِ على الخنرِ وهو جملةٌ فعليّةٌ، كقولِ القنانِّ：











$$
\begin{aligned}
& \text { 「 } \\
& \text { 「 ينظر فُ شرح الرضي على الكافية \&/TY }
\end{aligned}
$$

## المسألة ب: زيادةُ اللاح في غيرِ خبرِ (إنَّ):




7 § ا- يلومـونني في حــبّ ليلـى عــواذلي وعلى خبرٍ (أمسى) في قولِ الشّاعرِ:













تضافرَت في تحديدِ دلالِةٍ الشّاهدِ الأوّلِ (لكنَّني مِن حبّها لعميدُ) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ (من)، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على (ليلى)، والرّتبِةِ، والمطابقةِ، والعلامِّ

ووقعَ التّرحّصُ في التّضامّ بزيادةِ اللامٍ على الخبرِ؛ اعتمادًا على تنافيها معَ دلالِِ الاستدراكِ؛ إذ يستلزُُ التّوكيدُ الابتداءَ لا الاستدراكَ، وعلى عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّركيبِ بعدَ حذفِ الزّائِدِ مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمُنى.

وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ الثّاني (أمسى لِّهودا) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ العوّلِّ عن الفعليّة، والتّضامّ، والإسنادِ، والربّطِ بالضّميرِ المستترِ العائدِ على (صاحُُكم)، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّخّصُ في التّضامّ بزيادةٍ اللامِ على الحبرِ؛ اعتمادًا على تنافيها معَ الزمنِ الماضي، وعلى عدِمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التركيبِ بعدَ حذفِ الزّائِدِ مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍٍ بالمعنى.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّالثِ (ما زلتُ مِن ليلى لدن أن عرفتُها لكالمائمِ) قرائنُ الأداةِ النّافية،
 المنسبكِ مِن الأداةِ المصدريّةٍ وضميمتِها، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على ليلى، والرّتبِة، والمطابقةِ، والعلامةِ. ووقَ التّرخّصُ في التّضامّ بزيادةِ اللامِ على الخْبِ؛ اعتمادًا على تنافيها معَ الاستمراريّةٍ التي يشيرُ إليها
 ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى توكيدٍ؛ وعلى عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التُّكيبِ بعدَ حذفِ الزّائِدِ مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ
وقيلَ: إنَّ اللامَ زائدةٌ على الحبرِ الواقِ يُ النفي في قولِ الشّاعرِ:
 وهي على رأي الكوفيّيّن بععنى (إلا)، فيختلفُ المعنى. وقيلَ: (ما) استفاهميّةٌ، وما بعدَ (أبانُ) استئنافُ، والمبتدأُ مخذوفٌ، أي: لو مِن أعلاجِ سودان '. ولترجيحِ أحدِ الأقوالِ نتاجُ أن نأخذَ بالسّياقِ العامّ للشاهِدِ والحالِّ، وذلك ما لم يتوفر .
' ينظر فُ مغني البيب YOQ-. بY


وليسَ فيه ما ينافي دلالةِ التّوكيدِ حتى يُحكمُ بزيادتِّا؛ لكنَّ الشّاهدَ في نظري ترخّصٌ فيّ التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ في التّركيب؛؛ إذ يقتضي التّركيبُ بينَ اللامِ والجملةِ الاسميّةٍ أن تتصدرَ اللامُ، أو أن تُزحلقَ إلى العجزِ إذا كانَت الجملةُ منسوخةً ب(إنَّ)، وقد وقعَ التّرخّصُ في اختصاصِ التّركيبِ؛ اعتمادًا على تَقِّقِ دلالةِ التّوكيدِ بعدِم وجودِ ما ينافيها. وقيلَ: الأصلُ: لميَ عجوزٌ شهربَّة' . وهو ادّعاءٌ لا يسنُده دليلٌ قاطعٌ، ولا سيّما أنَّ الحذفَ يُفسلُ دلالةَ التّوكيدِ.
أمَّا دخولُ اللامِ على الخبرِ المنفيّ في قولِ أبي حزامٍ العكليّ:


فهو ترخّصٌ على سبيلِ التّنافي بينَ اللامِ والخبرِ والمنفي.
وقد يقالُ: إنَّ الترخّصَ في التّنافي يقتضي أن تكونَ إحدى الضّميمتين مغتقرةً إلى الأخرى، والخبرُ لا
 إنَّ تعليقَ الفعلِ القلبيّ (أعلمُ) يفتقرُ إلى هذه اللامِ، وحينُ عُلّقَقَ صارَت اللامُ ضميمةً أساسيّةً في التّركيب؛ ولذلك حُكمَ باستلزامِها، وقد يُّرخّصُ فيَ الافتقارِ إليها؛ اعتمادًا على التّعليقِ، كما جاءَ جَ في قولِ المذليّ: وإخــــــــــالُ إنيّ لاحـــــــقٌ مســـــــتـــعُ
 والأصلُ: إيّّ للاحقٌّ .

وقد وقعَ التّرخّصُ في التّنافيُ بينَ اللامِ والخبرِ المنفيّ في الشّاهدِ (للا متشاهِان ولا سواءُ)؛ اعتمادًا على كونِ المتعاطفينِ بنزلِّة اسٍِ مفرٍٍ يصحُّ دخولُ اللاحِ عليه، فكانَّنَّ قالَ (مختلفان).

$$
\begin{aligned}
& \text { roqu ينظر فُ المرجع السابق ror } \\
& \text { 「 بيظر في مغني اللبيب ron }
\end{aligned}
$$




زهــــيرًا، نعــــْ: ذخــــرُ الـــــنّاخرينا

وبالإضافةِ فِّ قولِ سعدِ القرقرة أو قيسِ بنِ الخطيم:




 تحليُُ الشّاهدين في ضوءٍ النظّريّةٍ

 بالإبدالِ، والرَّتبَة، والمطابقةِ، والعلامةِة
 وصحّةٍ التّضامّ بعدَ حذفِهِها مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍِ بالمعنى.

 الإعرابيّة.

ووقعَ التّرِّصُ في التّضامّ بزيادةِ الضّميرِ المتّصلِ (نا)؛ اعتمادًا على تنافيه معَ الجِارّ والمجرورِ، وعلى عدمِ الافتقارِ إليه، وصحّةٍ التّضامّ بعدَ حذفِهِ مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمعنى.

ولعلَّ قولي بزيادةِ الضّميرِ قريبٌ مِن مضمونِ كلامِ ابنِ مالكٍ عن الشّاهدِ إذ قالَ: "أرادً: أعلمُ منّا، فأضافَ ناويًا اطّراحَ المضافِ إليه، كما تدخلُ الألفُ واللامُ فيُ بعضِ الأمكنةِ" '. فقولُه (كما تدخلُ الألفُ واللامُ في بعضِ الأمكنة) أفهمُ منه أنَّه يعني زيادةَ (أل) في بعضِ الأمكنةِ، وتشبييُ دخول (نا) على أفعلَ في الشّاهدِ بزيادةٍ (أل) يشيرُ ضمنيًّا إلى زيادِهَا. أمَّا قولُ الأعشى:


ف(من) فيه للتّبعيضِ كما احتملَ ذلك جمهورِ النّحاةِّ، بدليلِ قولِه بعدَه:

 $\qquad$


ومالـــــــــكُ في السّـــــــؤددِ القـــــــــاهرُ
 $\qquad$
$\qquad$ o -

## المسألة 0 : توكيدُ جوابِ القسمٍ المنفيّ:

إذا كان المضارعُ الجابُ به القسمُ منفيًّا، لم يُؤكد بالنّونِّ . وجاءَ توكيدُه بها في قولِ الشّاعرِ:

$$
\begin{aligned}
& \text { فعــلَ الكــرامٍ وإن فــاقَ الــورى حســبا } \\
& \text { 101- } 101
\end{aligned}
$$

وظاهرُ عبارةٍ ابنِ مالكٍ تشيرُ إلى أنَّ التّوكيدَ بعدَ (لا) النافية قليلُُ؛؛ لكنَّ الأنثونيَّ جعلَه شاذًّ أو ضرورةً

$$
\begin{aligned}
& \text { " يظظر يُ شر الأشموني } 97 \text { ٪ }
\end{aligned}
$$

تضافرَت في تحديدِ دلالِِ النّاهدِ (تاللّهِ لا يُحمَدَنَّ المرءُ بجتنبًا فعلَ الكرامِ) قرائنُ النّسبِة بأداةِ القسِه، والتّضامّ، والأداةِ النّافيِة، والصّيغةِ التي تدلُّ على بناءِ الفعلِ للمفعولِ، والإسنادِ، والملابسةِ، والتّعديةِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ فيُ التّضامّ بزيادةِ النّونِ على الفعلِ المنفيّ؛ اعتمادًا على تنافيها مع أداةٍ النّفي، وعلى عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّضامّ بعدَ حذفِهِا مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍٍ بالمعنى.

ويدخلُ في زيادةِ النّونِ كلُّ توكيدٍ حكمَ عليه النّحاةُ بندرتّه، أو قلّّنِه، أو اقتصارِه على ضرورةِ الشّعرِ،

(أمَّا قولُه تعالى: ناهيةٌ، ووقعت الجملةُ الإنشائيّةُ صفةً، كما في قولِ الرّاجزِ :


ال

$\qquad$



ويِ الشّاهدين ترخّصٌ في التّضامّ على سبيلِ التّنافي بينَ الصّفِةِ والجِملِة الإنشائيّةٍ؛ اعتمادًا على عدمِ الفصلِ

 والنّحاةُ يؤولون الصّفةَ على إضمارِ القولِ، أي: (مقولًا فيها)، (ومقولٍ عندَ رؤيتهن)' .' وقد قصرتُ الحديثَ عن زيادةِ النّونِ على توكيدِ جوابِ القسمِ المنفيّ؛ حتى لا أطيلَه في مسائلَ ختلفةٍ تتّققُ على تفسيرٍ واحدٍ للنّرخصِ.



ويُ قولِ الشّاعرِ :

- ا 1 or لـو أنَّ بالعلــم تُعطى مـا تعـيشُ بــه

وين قولِ بجنونِ ليلى:

واقترانُ جوابِ (لو) المنفيّ باللامِ قليلٌ عندَ الجمهورِ ؛؛ لكنَّ البغداديَّ كانَ أدقَّ في الحكِّم في نظري؛ إذ
 قولِ أبي العتاهيةِ:

لـئن غبـتَ عـن عيـني لما غبـتَ عـن قلبي
أمـــا والـــنـي لـــو شـــاءَ مَ يخنـــقِ النّــوى وتنظيرُه هذا يقتضي استواءهما في الحكمَّ.

## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوّلِ (لو نُعطى الخيارَ لما افترقنا) قرائنُ الأداةِ الشّرطيّةِ غيرِ الجازمةِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والصّيغةِ التي تدلُّ على بناءِ الفعلِ للمفعولِ الأوّلِ، والأداةِ النّافيةِ، والتّتبِة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرّْصُ في التّضامّ بزيادةِ اللامِ على الجُوابِ؛ اعتمادًا على تنافيها معَ أداةِ النّني، وعلى عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّركيبِ بعدَ حذفِها مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمعنى.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

وتضافرَت في تحديدِ دلالِةٍ الثّاهدِ الثّاني（لو أنَّ بالعلمِ تُعطى ما تعيشُ به لما ظفرتَّ مِن الدنيا بثفروقِ）
 بناءٍ الفعلِ للمفعولِ الأوّلِ، والنّسبةِ بأداتي الجِّر الباءٍ و（مِن）، والرّبطِ بينَ الصّلِةِ والموصوِل، والرّبتِة، والمطابقةِ، والعلامة．

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بزيادةِ اللامِ على الجِوابِ؛ اعتمادًا على تنافيها معَ أداةِ النّني، وعلى عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّكيبِ بعدَ حذفِهِا مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمعنى．

وفي الشّاهدِ ترخّصٌ آخرُ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذفِ اسمِ（أنَّ）؛ اعتمادًا على الافتقارِ المتأصّلِ للأداةِ النّاسخةٍ إلى ضميمةٍ يُ موضع نصبٍ．والظّاهرُ أنَّ المخذونَ ضميرُ مخاطبٍ بدلالةِ الخطابِ في جملةِ الخنرِ

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّالثِ（لو كنتُ صادقًا لما سبقتني بالبكاءٍ الحمائمُ）قرائنُ الأداةِ الشّرطيةِ غيرِ الجازمةِ، والتّضامّ، والأداةِ النّاسخِة العوّلِّةِ عن الفعليّةِ، والإسنادِ، والنّعديةِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ الباءِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ．

ووقعَ التّرِّصُ في التّضامّ بزيادةِ اللامٍ على الجِوابِ؛ اعتمادًا على تنافيها معَ أداةِ النّفي، وعلى عدمِ الافتقارِ إليها، وصحّةٍ التّركيبِ بعدَ حذفِها مِن غيرِ فسادٍ أو إخلالٍ بالمعنى．

ووجهُ التّناين بينَ اللامِ وأداةِ النفي أنَّ اللامَ تحملُ يُ طيّها دلالةً على التّوكيدِ والإثباتِ، وهما ضدُّ النّفيٍ ولعلَّ تلك الدّلالةَ جعلَت ابنَ جني يذهبُ إلى أنَّا بعدَ（لو، ولولا، ولوما）واقعةٌ فيْ جوابِ قسمٍ مقدّرٍ＇．

وحكُمُ اقترانِ الللامِ بجوابِ（لو）، كحكمِ اقتراهِا بجوابِ（لولا）．وقد اكتفيتُ في المسألةِ بما وردَ مِن شواهدَ في جوابِ（لو）المنفيّ؛ لاتّثاقِهِا مع ما وردَ في جوابِ（لولا）المنفيّ في الحكمِ والتّحليلِّ 「．

وذهبَ د．تُّام حسّان إلى أنَّ اللامَ تدفعُ اللبسِ في مثالهِ（لولا زيدٌ كثُرَ مالُ أبيه ما أجزلَ العطاءَ）؛ لأنَّ المعنى يصلُُ لاحتمالين：الأوّلُ أن تكونَ جملةُ（كثُرَ مالُ أبيهِ）جوابَ（لولا）، والجملةُ التي بعدها تعجّبِيّةٌ، أي：



$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ينظر إلى ما ورد من شواهد فُ جواب (لولا) المنفي فِّ الجنى الداني } \\
& \text { int }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - لولا زيدّ، لكثُرُ مالُ أبيه. ما أجزلَ العطاءً! } \\
& \text { - لولا زيدٌ كَئُرُ مالُ أبيه، لما أجزلَ العطاءً' }
\end{aligned}
$$





 الاحتمالَ، أي أن يُقالَ: (لولا زيّد، كُثُرَ مالُ أبيه. فما أجزلَ العطاء! أ).

## خلاصةُ التّزخّصِ في التّضامّ على سبيلِ الزّيادةِ:











 وأودٌُ أن أشيرَ إلى نوعِ مِن الزيّادةٍ ذكَرْ ابنُ جنيّ، وهو زيادةُ حرفِ جرّ تعويضًا عن مثلِّه حذوفًا، وله على ذلك شاهدان، الأؤلُ قولُ الرّاجزِز :

’ ينظر في البيان فِ روائع القرآن ^٪ ا

والثّاين قولُ زيدِ بنِ رزين:
 فقد ذهبَ إلى أنَّ (على) في الشّاهدِ الأوّلِ زائدةٌ تعويضًا عن مثلِه مخذوفًا، والأصلُ: لم يمجد مَن يتكلُ عليه؛ وإلى أنَّ (عن) في الشّاهدِ الثّاني زائدةٌ تعويضًا كذلك، والأصلُ: فهلّا عن التي بينَّ جنبيكَ تدفعُ '. ووافقَه على ذلك ابنُ ماللكٍ، وأضافَ إليه قولُ سالُم بنِ وابصةَ:

إلا أخـــو ثقـــةٍ، فـــانظر بَـــن تثـــقُ؟


قالَ: "وقلتُ أنا: أرادَ قائلُ الثّالثِ (فانظر مَن تثقُ به) فحذفَ (به) وزادَ الباءَ قبلَ (مَن) عوضًا. ويبوزُ عندي




وكلُّ ذلك سهوٌ في رأيي؛ فأمَّا الشّاهلُ الأولّه، فقَدَ ردَه المبرِّدُ فيما نقلَه عنه الشّنتمريُّ إذ قالَ: "وردَّ هذا



 معنى المذوفِ؛ والثّاين ترخّصٌ في الرّبطِ بَذفِ الفاءِ الرّابطةِ بينَ الجوابِ والشّرطِ؛ اعتمادًا على المِّى افتقارِ الجوابِ






$$
\begin{aligned}
& \text { 「 شرح التسهيل }
\end{aligned}
$$

وأمَّا الشّاهُُ الثّاني، فالأصلُ فيه في تقديري (فهّلا النّفسُ التي عن بينِ جنبيك تدفعُ ممامَها)، ولمّا






وفيه ترخّصٌ آخرَ في التّضامٌ أيضًا على سبيلِ الافتقارِ بكذفِ المفعولِ؛ اعتمادًا على تقدّمِ ذكرِه. والاسمُ الموصولُ إمّّا أن يكونَ فاعلًا لفعلٍ مذذوٍِ يفسّرُه المذكورُ على مذهبِ البصريّين، وإمَّا أن يكونَ مبتدأَ على مذهبِ الكوفيّين، وهو المذهبُ الذي أميلُ إليه، بدليِل قولِ بُنونِ ليلى:

وأمَّا النّاهُُ الثّالثُ، فقيلَ: إنَّ الأصلَ (فانظر لنفسِكَ)، ثَمَ استأنفَ بالاستفهامَِّّ ولا شكَّ عندي أنَّ
 والجمملةُ الاستفهاميّةُ سدَّ مسدَّ المفعولِ. والحلاصةُ مّا سبقَ أنَّ حرفَ الجِرّ لا يُزادُ تعويضًا عن مثلِه محذوفًا.

> ينظر في مغني البيب 179
> 「 170 يظظر يُ المرجع السابق 179

## خامسًا: التّزّصُ في التّضامّ على سبيلِ الفصلِ بينَ المتلازمين

لم يستشهد د. تُّام حسّان بشاهدٍ على التّرّحّصِ في التّضامّ على سبيلِ الفصلِ بينَ المتلازمين في كتابيه (اللغةُ العربيّةُ معناها ومبناها) و(البيانُ فين روائعِ القرآنِ)؛ لكنَّه نصَّ على أحكا


1- ان منعُ الفصلِ بينَ (لا) ومدخولِها. وهو يقصلُ هنا العاملةَ عملَ (إنَّ).
منعُ الفصلِ بينَ الصّفِّة والموصونِ. rr منعُ الفصلِ بينَ العاطِِ والمعطوفِ. ع - منعُ الفصلِ بينَ النّواصبِ إلا (إذن) والمضارعِ. - من مُعُ الفصلِ بينَ الموصوِلِ وصلتِه. - 1 وجاءَت مخالفةُ هذه الأحكامِ فيما يأتي: - الفصلُ بينَ الموصولِ والصّلةِ في قولِ جريرٍ :

والحــــقُ يــــــفعُ ترّهـــــاتِ الباطـــــلِ
 ووقعَ التّرخّصُ بالفصلِ بينَهما؛ اعتمادًا على تنافي العلاقةِ بينَ جملةِ القسِمِ المعترضةِ وبينَ ما قبلَها وما بعدَها، وعلى الرّبِطِ بينَ الصّلةِ والموصوِلِ بالضّميرِ المستترِ.

- الفصلُ بينَ الجارّ والمجرورِ قي قولِ الشّاعرِ:
 ووقعَ التّرخّصُ في الفصلِ بينَهما؛ اعتمادًا على افتقارِ الحرفِ إلى ضميمتِه، وعلى العلامةِ الإعرابيّةٍ، وعلى
 أمّا زيادةُ (كانَ) بينَهما، ففي قولِ الشّاعرِ:

علــــى كــــــانَ المســـــوّمةِ العـــــرابِ

' ينظر فِّ اللغة العربية معناها ومبناها YY Y

وفيه ترخّصان؛ الأوّلُ ترخّصٌ بالزّيادةِ، ووقعَ؛ اعتمادًا على عدمِ الافتقارِ إلى النّائِدِ، وصحّةٍ التّركيبِ بعدِ حذفه. والثّانين ترخّصٌ بالفصلِ بينَ الجارّ والمُرورِ، ووقعَ؛ اعتمادًا على افتقارِ الحرفِ إلى ضميمتِه الاسميّةِ، وتنافيه معَ الزّأئدِ، وعلى العلامةِ الإعرابيّة.

وييدو أنَّ استثنُاءَ د. تَّام الفصلَ بـ( كانَ) الزّائدةِ مِن المنعِ يدلُّ على عدِ استقرائه لشواهدِ الفصلِ بينَ
 نظريّته كما صرّحَ بذلك' .
r- الفصلُ بينَ الصّفةِ والموصوفِ بما ليسَ معمولًا لواحدٍ منهما في قولِ الشّاعرٍِ

ووقعَ التّرخّصُ في الشّاهدِ بالفصلِ بينَ الصّفِّة (جريئًا) والموصوفِ (رسولًا)؛ اعتمادًا على المطابقةِ بينَ الصّفةِ والموصوفِ في الإعرابِ والعددِ والنّوِِ والتّنكيرِ، وعلى وضوحِ تعليقِ الجارّ والجِرورِ (إلى أخرى) بالفعِلِ (أرسلَت).

وجاءَ الفصلُ بينَ الصّفةِ والموصوفِ أيضًا في قولِ لبيدٍ:
وصـــــــــــاءٍ ألحقَــــــــتهم بالثّلـــــــــلـ


وفيه فصالن؛ الأوّلُ بينَ الصّفةِ (ألمقَتهم) والموصوفِ (صلقةً)، ووقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا على ربطِ جملةِ الصّفِة بالموصوفِ بالضّميرِ المستترِ، وعلى المطابقةِ بينَهما بالتّاءٍ. والثّاين بينَ المعطونِ (صداءٍ) والمعطوفِ عليه (مرادٍ)، ووقعَ التّرخّصُ؛ اعتمادًا على المطابقةِ في الإعرابِ. وقد علَّ ابنُ عصفورٍ هذا الفصلَ ضرورةً شعريّةً ؛ لكنَّ ابنَ جني عدَّه مِن الكثيرِ الشّائِعّ

ع - الفصلُ بينَ العاطفِ والمعطوفِ في قولِ الأعشى:

ووقعَ التّرخّصُ بالفصلِ بينَ الواوِ والمعطوفِ (رفعةً)؛ اعتمادًا على المطابقةِ في الإعرابِ بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه ما يمنعُ تقديرَ الواوِ حاليّةً، وعلى وضوحِ تعليقِ الجارّ والبِرورِ بالمعطوفِ ما يعني أفَّما مؤخّرانِ رتبةً عنه.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ' ينظر في اللغة العربية معناها ومبناها • \& Y Y و } \\
& \text { r r }
\end{aligned}
$$

-     - الفصلُ بينَ (لن) والفعلِ المضارِع في قولِ الشّاعرِ:


ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بالفصلِ بينَ（لن）والفعلِ المضارع؛ اعتمادًا على افتعارِ（لن）إلى الفعلِ المضارع وتنافيها معَ（ما）الظّرْيّةٍ المصدريّةِ، وعلى العلامةِ الإعرابيّةِ للفعلِ المضارِع．

وباستقراءِ الشّواهدِ الشّعريّةٍ وجدتُ ما حُكمَ عليه بالقلّةِ أو النّدرةِ أو الضّرورةِ أو الشّذوذِذ مَا لم تسبق

$$
\begin{aligned}
& \text { إشارةُ د. تّام إلى حكمِهِ واقُعا فيما يأليّي مِن مسائلَ: } \\
& \text { المسألة | : الفصلُ بينَ المضافِ والمضافِ إليه: }
\end{aligned}
$$

أجازَ البصريّون في الشّعرِ الفصلَ بينَ المضافِ والمضافِ إليه بالظّرفِ وحرفِ الجرّ، وأجازَ الكوفيّون
 يأتيَ ：
أولًا: الفصلُ بالظّرِفِ الأجنبيّ في قولِ عمرو بنِ قميئةً:

 － 100 لــــمّا رأَت ســــاتيدما اســتعبربت

 ثالثًا：الفصلُ بالاسِمَ الأجنبيّ معَ حرفِ الجرّ في قولِ الشّاعرِ：

OV ا 1 ت تـرُّ علـى مـا تسـتمرُّ وقـد شـفَت رابعًا：الفصلُ بالنّداءٍ في قولِ بُجيرِ بنِ زهيرِ بنِ أبي سُلمى：

－ 101

「 「 لميد من الشواهد ينظر في الإنصاف في مسائل الخلاف
190－1ヘ7／ヶ

ومعَ اعترافِ البصريّين بجوازِ الفصلِ في الشّعرِ بالظّرفِ أو الحرفِ، عدَّه سيبويهِ ضرورةً قبيحةً ؛ أمَّا ما استشهدَ به الكوفيّون على جوازِ الفصلِ في الشّعرِ بغيرِ الظّرِفِ والحرِِ، فقد رفضَ البصريّون الاحتجاجَ به؛



## تجليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد الأوّلِل (للِّهُ درُ اليومَ مَن لامَها) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةِ
 العائدِ على مذكورٍ سابقٍ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بالفصلِ بينَ المضافِ والمضافِ إليه؛ اعتمادًا على العلامتينِ الإعرابيّتين للاسِم
 افتقارِ المضافِ بعَّ حذِِ تنوينه إلى اسمٍ يُضافُ إليه، ولمّا انتفَت نسبةُ المضافِ إلى الظّرِفِ، فُهمَت إضافتُه إلى الموصولِ الذي لا وجهَ له في التّكَيبِ إلا أن يكونَ مضافًا إليه.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (هما أخوا في الحربِ مَن لا أخا له) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ،
 والنّسبةِ بحرفِ الجرّ اللامِ، والرّبّطِ بينَ الموصولِ والصّلةِ، والمطابقةِ، والعا(مةِ.

ووقعَ التّخّصُ في التّضامٌ بالفصلِ بينَ المضافِ والمضافِ إليه؛ اعتمادًا على انتفاءِ النّسبةٍ إلى حرفِ الجرّ
 الحرب؛؛ وعلى افتقارِ المضافِ بعدَ حذفِ نونِه إلى اسمٍ يُضافُ إليه، ولمّا انتفَت نسبةُ المضافِ إلى حرفِ الجرّ، فُهمَت إضافتُه إلى الموصولِ الذي لا وجةَ له في التّركيبِ إلا أن يكونَ مضافًا إليه.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الثّاهدِ الثّالثِ (قد شفَت غلائلَ عبدُ القيسِ منها صدورِها) قرائنُ أداةِ التّحقيقِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والنّعديةِ، والنّسبِة بالإضافةِ، والنّسبِِ بأداةِ الجرّ (مِن)، والرّبطِ بالضّميرِ البِرورِ العائدِ على (عبلُ القيسِ)، والرّبطِ بالضّميرِ المضافِ إليه العائدِ على عبدِ القيسِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بالفصلِ بينَ المضافِ والمضافِ إليه؛ اعتمادًا على العلاقةِ المعنويّةٍ بينَ الغالئلِ والصّدورِ، إذ لا يمكنُ أن يُنسبَ الغليُُ لغيرِ الصّدرِ؛ واعتمادًا على وضوح إسنادِ الفعلِ (شفى) إلى عبدِ القيسِ مِن خلالِ العلامةِ الإعرابيّة، وعلى وضوحِ تعليقِ الجارّ والجُرورِ بالفعلِ، وعلى العالمةِ الإعرابيّةِ للمضافِ إليه
 الذي اعتراهما.

أَمَّا ما ذهبَ إليه ابنُ مالكٍ، ففيه احتمالٌ بعودِ الضّميرِ في (منها) إلى عبدِ القيسِ، وظاهرُّه أنَّهَ عائٌُ إلى ما عادَ عليه الضّميرُ المستترُ في الفعلِ (ترُّ)، ولو صحَّ عودُه على عبدِ القيسِ، لكانَ فيه هروبٌ مِن فصلٍ بِينَ المضافِ والمضافَ إليه إلى فصلٍ بينَ الصّفةِ والموصوفِ؛ إذ الأصلُ: شفت عبلُ القيسِ غلائلَ منها صدورِها فإن كانَ الفصلُ على هذا الوجهِ أبعدَ لالتباسِ مرجع الضّميرِ، فحملُه على الوجهِ الأوّلِّ أولى.

وتضافرَت في تحديدِ دلالٍِ الشّاهدِ الرّابِع (وفاقُ كعبُ بيرٍٍ منقذُ لكَ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ اللامِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بالفصلِ بينَ المضافِ والمضافِ إليهِ؛ اعتمادًا على العلامتين الإعرابيّة للمضافِ
 بينَه وبينَ أخيه بيرٍٍ واعتمادًا على حذفِ التّنوينِ مِن المضافِ الذي يقرّرُ نسبنَه إلى مضافٍ إليه؛ ولمّا كانِّ كانَ
 الشّّاهدِ ترخّصٌ آخرُ باطّراحِ أداةِ النّداءِ؛ اعتمادًا على العلامةِ البنائيّةِ، وعلى قرينةِ الخطابِ في قولِهِ (لكَ). أمَّا الفصلُ بالنّداءِ في قولِ الرّاجزِ :


فلم يُعثر له على سابقٍ ولا لاحقٍ ولم يُنسب لأحدٍ للحكِمِ عليه، فقد يكونُ (زيدٍ) بدلًا مِن (أبا عصامٍ)،


وقد نظرَ المتأخّرون إلى مسألةِ الفصلِ بينَ المضافِ والمضافِ إليه بعينِ تأمّلٍ واستقراٍٍ للشّواهدِ الشعريّةٍ
 يكونُ فيما يأتي:

1- أن يكونَ المضافُ مصدرًا، والمضافُ إليه فاعلَه، والفاصلُ إًِّا مفعلُّه، كقراءٍٍ ابنِ عامرٍ لقولِه
 "تركُ يومًا نفسِكَ وهواها "
r r أن يكونَ المضافُ وصفًا، والمضافُ إليه مغعولَّه، والفاصلُ إمّا مغعولُه الثّاني، كقراءةٍ قولِه تعالى:
 عليه وسلم: "هل أنتم تاركو لي صاحبي". r- أن يكونَ الفاصلُ قسمًا، كحكايةِ الكسائيّ عن العربِ: "هذا غلامُ واللهِ زيدٍ". وما خرجَ عن هذه الحالات، فهو مقصورٌ على ضرورةٍ الشّعرِ '. المسألة Y: الفصلُ بينَ (لم) والفعل المضارع:

لا يجوزُ الفصلُ بينَ (لم) الجازمةِ والفعلِ المضارعِ اختيارًا . وجاءَ الفصلُ في شواهدَّ، منها قولُ ذي الرّمةِ:
1- 109 وهذا الفصلُ ضرورةٌ شعريّةٌ لا خلافَ عليها، شريطةَ أن يكونَ الفاصلُ ظرفًا أو جارًًا وبرورًاً ".

## تحليلُ الشاهدِ في ضوءٍ النّظريّةِ:

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ (كأن لم سوى أهلٍ مِن الوحشِ تُؤهل) قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ المخنّفِةِ،

(مِن)، والصّيغةِ التي تدلُّ على بناءِ الفعلِ للمفعولِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستتِر في الفعلِ (تُؤل) العائدِ على ما عادَ عليهِ الضّميرُ في قولِ (مغانيها، رسومُها)، والمطابقةِ، والعلامةِّ

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بالفصلِ بينَ (لم) والفعلِ (تُؤل)؛ اعتمادًا على افتقارِ الأداةِ إلى الفعلِ المضارع

 عن مقتضى النّرخّصصِ.

وذهبَ النّحاةُ إلى أنَّ الأداةِ (م) إذا وليَها اسمٌ منصوبٌ، فهو معمولٌ لفعلٍ مخذوٍٍ يفسرّه ما بعدَهُ . وجاءَ على قولُ ذي الرّمةِ أيضًا:




فقولُه (ذا رجاءٍ) منصوب بفعلٍ مخذوٍِ، والتّقديرُ : (لم ألقَّ ذا رجاءٍ ألقَه). لكنَّ د. تمّام حسّان يرى أنَّ خَوَ (إن

 المفعولِ بتقديِهِ على الفعلِ، وترخّصٌ فيّ التّضامّ بالفصلِ.

وبابُ الاشتغالِ بابٌ شابَهُ الكثيرُ مِن الاختلافِ والفلسفةِ النّحويّةِ، ولا يمكني الحكمُ عليه مِن غيرِ دراسةٍ وافيةٍ.

## المسألة ${ }^{\text {٪: الفصلُ بينَ العددِ وتمييزِه المنصوبِ: }}$

لا يَبزُ الفصلُ اختيارًا بينَ العددِ والتّمييزِ المنصوبِ بعدَهُ . وقد جاءَ الفصلُ في شواهدَّ، منها قولُ العبّاسِ بنِ مرداس:

ثلاتـــــونَ للهجهــرٍ حـــولا كمـــــالا
 وهذا الفصلُ ضرورةٌ شعريّةٌ بالِجماعِّ .

تحليلُ الشّاهدِ فِ ضوءٍ النّظريّةٍ:

تضافرَت فين تحديدِ دلالٍٍ الشّاهدِدِ (قد مضى ثلاثون للهجرِ حولاً كميلا) قرائنُ أداةِ التّحقيقِ، والتّضامّ،




## المسألةُ ؟: الفصلُ بينَ (كم) الخبريّةٍ وتييزِها الجرورٍِ


 أو أبي الأسودٍ:

كا


تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ (كم بكودٍ مقرٍٍ نالَ العلا) قرائنُ التّضامّ، والتّفسيرِ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ الباءٍ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في التّضامّ بالفصلِ بينَ (كم) الخبريّةٍ وتمييزهِا؛ اعتمادًا على العلامةِ الإعرابيّةٍ التي تقرّرُ
خبريّةَ (كم).
وكانَت حجّةُ الجوازِ عندَ الكوفيّين قائمةً على أَفَّم يرونَّ الاسمَ بجرورًا بحرفِ الجرّ (مِن) مقدّرًا؛ أمَّا البصريّونَ، فرفضوا تقديَّه؛ لأنَّ حذفَ حرفِ الجِرّ لا يجوزُ إلا في مواضعَ يسيرٍِ، وذهبوا إلى أنَّ الاسمَ بجرورٌ بإضافةِ (كم) إليه، ولا يَجوزُ الفصلُ بينَ المضافِ والمضافِ إليه في اختيارِ الكالامُ .

وأرى الأصلَ في تييزِ (كم) أنَّه خصوصٌ بالجِّ، ولا نصبَ فيه عندَ الفصلِ أو عدمِه، ولا داعيَ للبحثِ عن سببِ هذا الجِّ؛ أهو بالحرفِ أم بالإضافةِ؟ وحينَ تُّوّلُ (كم) مِن الخبريّةِ إلى أداةِ استفهامٍ، يُنصبُ التمييزُ بعدَها كقرينةٍ خالفةٍ بينَ الخبرِ والاستفهامِ، وذلك ما ذهبَ إليه د. تمّام حسّانّ، وقد يكوزُ جرُّ تيييزِ

 مِن جرّ تمييزي الخبريّةٍ والاستغهاميّةٍ بالحرفِ (مِن) ظاهرًا إذا تضافرَت القرائنُ على معنى الخبريّة أو الإنشائيّة،
كما جازَ معَ تَييزِ غيرِمها.

أمَّا ما علَّه سيبويهِ مِن نصبِ تييزِ الخبريّةِ على لغةِ بني تيمي \& كما وردَ في روايةِ النّصبِ لبيتِ الفرززدقِ:
كـــــم عمّــــةً لـــــك يا جريـــرُ وخالــــةً

فالذي أؤيّدُه هو أنَّ (كم) في الشّاهدِ استفهامٌ قَكمّيٌّ، كما تقولُ لشخصٍ يريدُ أن يشتريَ سلعةً غاليةً، ولا يظهرُ عليه أنَّه يملكُ ثَنْها: كم ريالًا في جيبِكَ؟

أمَّا وجوبُ النّصبِ لتمييزِ الخبريّةِ بعدَ الفصلِ، فللبصريّين عليه شاهدان، الأوّلُ قولُ زهيرُ بني أبي سلمى:
,

$\qquad$ ت

وليسَ قولُه (محدودبًا) في نظري تيبيزًا ل( كم)، بل تمييزُها هو (مِن الأرضِ)، كما في قوله تعالى إذ جاءَت
 الاسمِ المجرورِ (الأرضِ).

والثّاني قولُ القُطاميّ:

وقد رُويَ الشّاهلُ بالرّفِع (فضلُ) وهو الوجهُ الأصعُ، فتكونُ (كم) ظرفيّةً على تكثيرِ المرارِ كما أشارَ

 والفاعلُ ضميرٌ يعودُ على مفهوٍٍ في الذهنِ، و(فضاً) مفعولٌ لأجلِه، أي: كم نالني إحسافَّم تغضّاًا

## خلاصةُ التّزخّصِ في التّضامّ على سبيلِ الفصلِ بينَ المتلازمين:

للضّميتين المتلازمتين رتبٌٌ واحدةٌ في التّركيبِ، والفصلُ بينَهما يتضمّنُ تشويشًا نوعيًّا لرتبةِ الفاصلِ منهما؛

 الفصلِ بينَ المتلازمين بمقدّمٍ أو مؤخّرٍ عنهما حكمًا.

ولتوضيحِ ذلكَ نعودُ إلى الشّاهدِ:
غلائـــل عبـــُ القـــيسِ منهـــا صـــدورِها
تـــرٌُ علـــى مـــا تســتمرُّ وقـــد شــــنـت
فالأصلُ أنَّ الفاعلَ مقدّمٌ معَ الجارّ والجرورِ على المفعولِ وما أُضيفَّ إليه: (شفَت عبدُ القيسِ منها غلائلَ



' ينظر في الكتاب 170/r

















## المبحثُ السّابعُ: التّرخّصُ في الأداةِ


 مواضع'، هي:






على الإطلاقِ أو حصرَه على مواضعَ خاصّةٍ.


الشّعرِ قولُ الشّاعّاعِ:

## 

وقد وقعَ التّرخصُ فِّ الشّاهرِ؛ اعتمادًا على تكرارِ أداةٍ الاستفهامِ، إذ يعني ذلك اشتراكَك الأداتين فيُ
طلبٍ جوابٍ واحٍٍ عنهما.
r- سقوطُ (ربَّ)، وإغناءٍ الواوِ عنَها لما بينَهما مِن تضامّ، ومِن ذلك في الشعرٍ قولُ امرئُ القيسِ:



$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في اللغة العربية معناها ومبناها Yrq } \\
& \text { ' ينظر في أوضح المسالك }
\end{aligned}
$$

كــــدتُ أقضــــي الحيــــاةَ مِــن جلِلــــهـ،


والحذفُ عمومًا في رأيي يعتملُ على العلامةِ الإعرابيّةِ، وعلى السّياقِ الذي يستدعي معنى (ربَّ)؛ أمَّا
تلكَ الأحرِِ النائبةِ، فلا مانعَ من بجيئها على معانيها لولا العلامةُ الإعرابيّةُ؛ ولذلك لا أراها مسوّغًا للحذفِ
§ - سقوطُ أداةِ الاستفهامِ؛ اعتمادًا على النّغمةِ في بيتِ عمرَ بنِ أبي ربيعةً:


-     - حذفن (لا (ل) في قولِه تعالى:

الافتقارِ في التّضامّ بينَ الفعلِ وأداةِ النّفي.
أمَّا شواهلُه على التّخّصِ في الأداةِ في كتابِه (البيان في روائع القرآن) حيثُ عدَّها وسيلةً مِن وسائلِ
الرّبطِ، فقد جاءَت فيما يأتي كمّا لم يتطرّق إليه فيما سبقَ ' :


الجوابِ بالل(مٌ.
حذ ب r
الّْنَّاعَةَّ
الاسمين بدلًا مِن (ما) الموصولِّكَ الإنسان: r، أي: إن كانَ شاكرًا وإن كانَ كفورًا، ورأيُه في الآيةِ يتّفقُ معَ رأي بعضِ الكوفيّين الذين ذهبوا إلى أنَّ أصلَ (إمَّا) في الآيةِ (إن) الشرطيّةِ، وقد زيدَت عليها (ما)، والصّحيحُ في

رأية أنَّ الاسمين حالان، و(إمّا) للتّفصيلِّ؟ وفي قولِه تعالى :


$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في البيان في روائع القرآن Y } \\
& \text { 「 ينظر في الدر المصون rr/V }
\end{aligned}
$$

وبيَّنَ د. تَامّ أنَّه يعلُّ ما في الآيتين ترخّصًا في الرّبِط؛ نظرًا لما يستكنُّ في (كانَ) المذنوفةِ مِن
ضميرٍ. وذلك حقيقيٌّ في قولِ النعمانِ بن المنذرِر :
فمــــا اعتـــذارُك مِــن قـــولٍ إذا قـــيلا
قــد قيــلَ مــا قيــلَ إن صــدقًا وإن كـــنبًا
وقد وقعَ التّرخّصُ في الشّاهِلِ؛ اعتمادًا على افتقارِ الأداةِ الشرطّيةٍ إلى فعلٍ حقيقيّ أو عوّلٍٍ، وعلى
العلامةِ الإعرابيّة التي تشيرُ إلى عملِ الحذوِنِ.
حذنُ واوِ الحالِ الداخلةِ معَ (قد) على الجملةِ الحاليّةِ، ويقعُ ذلك على ثلاثةِّةٍ أوجهِ:
أ - حذفُ الواوِ وحدَها، نَوَ قولِه تعالى:



ج - حذفُهما معًا، نخَ قولِه تعالى:

والتّرخّصُ في كلّ ذلك وقعَ؛ اعتمادًا على وضوحِ قرينةِ الملابسةِ في السّياقِ.
وِمن التّرِّصِ في الأداةِ عندَ د. تّام حسّان نزعُ الحنافضِ؛ لكنَّ كالِمَه حولَ ذلك مضطربٌ في بعضِ المواضع؛ ولذلك رأيتُ أن أخصَّه بمسألةٍ مغصّلةٍ.

وبعدَ استقراءٍ الشّواهدِ الشّعريّةٍ وجدتُ ما حُكمَ عليه بالنّدرةِ أو القّلةِ أو الضّرورةِ أو الشّذوذِ واقعًا فيما يأتي مِن مسائل:

## المسألة ا: حذفُ حرفِ البرّ بعدَّ الفعل الذي يتعلّى به إلى واحدٍ أو اثين:


 منها قولُ الفرزدقِ:


وجاءَ جرُّه بلحرفِ الهنوفِِ فِ شاهدين؛ الأوّلُ قولُ الفرزدِِ أيضًا:


والثّاني قولُ الشّاءرِ:

وذهبَ البمهورُ إلى أنَّ النّصبَ على نزِعِ الخافضِ موقوفٌ على السّماعِ ولا يِيزُ القياسُ عليه مِن غيرِ


 تحليُُ الشّواهِـِ في ضوءِ النّظريِّة:

 والعلامةِة

ووقعَ النّرّصنُ فِّ أدارِ النّسبِة (مِن) بنزعِها؛ اعتمادًا على الدّلالةٍ المعجميّةٍ والصّرْيّيّة للفعلِ (اختارَ)، إذ لا
يتحقَّقُ معناه مِن غِرِ تقديرِها.

$$
\begin{aligned}
& \text { ’ ينظر يُ الكتاب /rv/ } \\
& \text { r } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

وتضافرَت في تحديدِ دلالةٍ الشّاهدِ الثّاني (أشارَت كليبٍ بالأكنّ الأصابُّ) قرائنُ التّضامّ، والدّالالِّ








وللإجابةٍ عن ذلك أقولُ: لعلَّ الشّاعرَّ لم ينصب؛ لكيلا يلتابِسَ الفعلُ (أشارَ)، ومعناه (أومأً) بالفعلِ

 (أظهَرَت)، كقولِ كعبِ بن جُعَيلٍ:

أو (نسَتْ إلى الشبرّ)، كقولِ طرفةًّ":

صـــيقي، وحــتى ســاءَي بعـضُ ذلــكَ


أمّا الجرٌُ فيْ الشّّاهدٍِ (ارتقى الأعلامِ)، فلا خفاءَ أنَّهُ لضرورةِ القافية.







 قولِ رؤبةَ بن العجّجِج: "خيرٍ والحمدُ للّه"، لمن قالَ له: "كيفَّ أصبحتَّ".




ولتصحيحِ ذلك الاضطرابِ أرى تفسيرَ الترّخّصِ كما ئئتي:

أولَّا: نصبُ الاسمِ على نزعِ الحافضِ:










$$
\begin{aligned}
& \text { 'اللغة العربية معناها ومبناها YYY }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r ي }
\end{aligned}
$$


أترُها على مدخولِا بعدَ حذفِها، كأداةٍ النّداءٍ، و(أن) النّاصبةِ للفعلِ المضارعِ، واللامِ الجازمةِ له؟

وللإجابةِ عن ذلك أقولُ : إذا تعدّى الفعلُ إلى ضميمتِه على قرينةِ التّعديةِ بواسطةِ أداةِ نسبةٍ، يكونُ
 بذلك الحذفِ عليها، فينتصبُ الاسمُ بإيصالِ الفعلِ إليه مباشرةً. ثانيًا: حذفُ حرفِ الجرّ معَ بقاءِ عملِه بعدَ الفعلِ الذي يتعدّى به:

ولا يخفى ما في هذا الوجهِ مِن ترخّصٍ في الأداةِ؛ لكنَّه في نظري لا يُلجأُ إليه إلا إذا التبسَ معنى الفعلِ



ثالثًا: حذفُ حرفي الجرّ (في) واللامِ قبَلَ المفعولِ فيه والمفعولِ لأجلِه:
ومعناهما ظاهران حقَّا؛ لكنَّ حذفَهما ليس ترخّصصًا، بل استغناءً بالقرينتين المعنويّينين (الظّرفيّة) و(الغائيّة)،

 في هذا المثالِ أنَّ الظّرفَ متعلّقّقُ بالفعلِ، لقوّتِه، ولكونِهِ عاملًا في العامِلِ الضّعيفِ، أي: أنَّ الزيارةَ وقعَت ليلةَ أمسِ؛ فإن أردتَ تعليقَ الظّرفِ باسمِ الفاعلِ، لزمَكَ في نظري أن تقولَ: (زارين المنشلُ في ليلةِ أمسِ)، أي: أنَّ



المسألة Y：حذفُ الواوِ المصاحبةِ ل（إمَّ）في العطفِ：
تصاحبُ الواوُ（إمَّا）المكرّرةِ في العطفِ ．واختلفَ النّححاةُ فيهما؛ أيُّهما العاطفُ؟ ولخّصَ أبو حيّانَ آراءَهم في قولِه：＂أمَّا（إمَّا）وهي التي تدخلُ عليها الواوُ، فذكرَ ابنُ ماللكٍ أنَّ مذهبَ يونسَ، وابنِ كيسانَ، وأبي عليّ أنَّا ليسَت بحرفِ عطفٍ وأنَّ العطفَ بالواوِ لا بِ（إمَّا）إذا قلتَ：قامَ إمَّا زيلّ وإمَّا عمرٌو．وذكرَ ابنُ عصفورٍ اتّفاقَ النّحويين على أنَّ（إمَّا）ليسَت من حرونِ العطفِ لا الأولى ولا الثانيةُ انتهى．وقد عدَّ سيبويهُ （وإمّا）في حرونِ العطف، وحملَ بعضُهم كالامَ سيبويَه على ظاهرِه فقالَ：الواوُ رابطةٌ بينَ（إمَّا）الثانيةِ وبينَ （إمّا）الأولى، وقالَ بعضُ المتأخّرين：الواوُ عطفُ（إمَّا）على（إمَّا）، و（إمَّا）الثّانيةُ عطفَت الاسَّ على الاسَم
 كانَت صاحبةَ المعنى، ومخرجةً للواوِ عن الجمعِ، والتّابعُ يليها سمَّاها عاطفةً مجازًا＂「「

والقولُ بأنَّ（إمَّا）حرفنُ عطفٍ يعودُ إلى شبهتين؛ إحداهما：أنَّ الواوَ قد تُخذفُ، وتبقى（إمَّا）وحدَها، والثّانيةُ：أنَّ（أو ）تعاقُبُها، وهي عاطفةٌ بالإجماعِّ ．

وجاءَ حذفنُ الواوِ في شاهدين، الأوّلُ منهما قولُ سعدِ بنِ قرطٍ النُّحَيفِ：
 والثّاني قولُ الرّاجزِ ：


وحذفُ الواوِ في الشّاهدين ضرورةٌ نادرةٌ عندَ مَن يراها عاطفةً ، ومنهم مَن حكَمَ على ذلك بالشّذوذِ
كابنِ هشامٍ مثاً


「 ينظر في شرح التسهيل
؛ ينظر في المرجِعِ السّابقِ


## تحليُُ الشّاهدلين في ضوءٍ النظّريّةٍ

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ النّاهدِد الأوّلِ (شالَت نعامنُها إمَّا إلى جنّةٍ إمَّا إلى نارٍ) قرائنُ التّضامّ،
والإسنادِ،، والرّبطِ بالضّميرِ الظّاهرِ العائدِ على (أمُنّا)، والمطابقةِ، وأداةِ التّفصيلِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ (إلى)، والتّبعيّةِ المتحقّقةِة بتكارِرِ أداةِ التّنصيلِ وبالإِعرابِ، والرّتبةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرِّصُ بَذفِ أداةِ العطفِ الواوِ؛ اعتمادًا على افتقارِ أداةِ التّفصيلِ المكَرّرِ إليها؛ إذ يختصٌُ تكرارُها بقرينةِ التّعيّيّة بالعطفِ، وعلى المطابقِةِ بينَ التّابِ والمتبوعِ في الإعرابِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الثنّاهدِ الثّاين (إمَّا لنا إمَّا لكم) قرائنُ أداةِ التّغصيلِ، والتّضامّ، والإسنادِ،


ووقعَ التّرِّصُ بجذفِ أداةِ العطفِ الواوِ؛ اعتمادًا على افتقارِ أداةِ التّفصيلِ المكرّرِة إليها؛ إذ يختصُّ تكرارُها بقرينةِ التّبعيّةٍ بالعطفِ، وعلى تكرارِ حرفِ الجرّ أيضًا؛ إذ لا يمكنُ تفسيرُ تكرارِه إلا بالعطفِ. وين الشّاهدِ ترخّصٌ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بحذِ المبتدأ؛ اعتمادًا على الرّبطِ المقدّرِ في العذذوِ بقولِه (آبالَكم)، والتّقديرُ : إمَّا هي لنا

وأحسنَ ابنُ مالكٍ الردَّ على الاحتجاجِ بععاقبة (أو) (إمَّا) في قولِهِ: "والجوابُ عن الشّبهةٍ الثّانيةِ أنَّ


 بينَهما معنى التّخيير أو التّقسيهِ، فإن عُطفَ بـ(أو)، فلا حاجةَ إلى التّكرارِ؛ لدلالةِ الحرفِ على العطفِ، ومنىى

المسألة ${ }^{\text {W: حذفُ (إمَّا) الأولى استغناءً بالثّانيةِ: }}$

قد تحذفُ (إمَّا) الأولى، ويُستغنى عنها بالثّانيةِ' . وجاءَ حذفُها في قولِ الفرزدقِ أو ذي الرّمةِ:


- 1 YV

ويُغهمُ مِن كالامِ سيبويهِ أنَّ ذلك جائزُ '، غيرَ أنَّ ابنَ عصفورٍ جعلَه قليلًا جلًّا"، ونصَّ أبو حيّانَ على أنَّه

يقعلُ

تحليلُ الشّّاهدِ في ضوءٍ النّظريّةِ:
تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ (كَاضُ بدارٍ قد تقادمَ عهلُهـا وإمَّا بأمواتٍ ألمَ خياهُما) قرائنُ الصّيغةِ التي تدلُّ على بناءٍ الفعلِ للمفعولِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بالضّميرِ المستتِر العائدِ على مذكورٍ سابقٍ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ الباءِ، وأداةِ التّحقيقِ، والنّسبةِ بالإضافةِ، والرّبطِ بالضّميرين العائدين على الدّارِ، والتّبعيّةِ في الوصفِ
 والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ بَذِِ أداةِ التّفصيلِ (إمّا) قبلَ المعطوفِ عليه؛ اعتمادًا على التّضامّ بينَ الواوِ و(إمَّا) الذي يختصُّ بتكرارِ (إمَّا) قبلَ المعطوفِ عليه، وعلى تكرارِ أداةِ الجرّ الباءِ.

أمَّا رأيُ الفرّاءِ، فيلزمُ منه تقديرُ التّرخّص فيِ التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ؛ حيثُ وُضعَت (وإمَّا) موضعَ (أو)؛ لكنَّ ذلك ضعيفٌ في نظري؛ لأنَّ فيه إحلالَ أداتينِ محلَّ أداةِ، ولا يبوزُ ذلك كما لا يبوزُ إحلالُ الواوِ و(لا) ححلَّ (أو ) يي نحوِ: رأيتُ محمدًا ولا خالدًا، على أنَّ القصدَ: رأيتُ عحمدًا أو خالدًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الكتاب r Y } \\
& \text { r ينظر في الكتاب r r } \\
& \text { r ينظر في المقرب } \\
& \text { " } 199 \text { ينظر في ارتشاف الضرب } \\
& \text { © ينظر في معاني القرآن //. }
\end{aligned}
$$

 , $\qquad$


فذهبَ فيه سيبويه إلى أنَّ (وإن) أصلُها (وإمَّا)، فحُذفَت (ما) ضرورةً ، وخالفَه الأصمعيُّ والمبردُّ، فذهبا إلى أنَّ
 ترخّصٌ في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذفِ فعلِ الشّرطِ؛ اعتمادًا على تقدّمِ ذكرِه في صدرِ البيتِ، وعلى رِبِّ
 عليه، والثّاني في بنيتهِا بحذفِ (ما).

## المسألة ع : حذفُ حرفِ النّداءِ معَ اسِم الإشارةِ واسِم الجُنسِ:

لا يَجوزُ عنَّ البصريّن حذفُ حرفِ النّداءٍ إذا كانَ المنادى اسَّ إشارٍٍ أو اسمَ جنسٍٍ ‘. وجاءَ حذفُه معَ
اسمِ الإششارِة في شواهدَّ منها قولُ ذي الرّمةِ:

ا 1 - إذا هملَـت عيـني لــا قــالَ صـاحبي: بمثلِـــــــكَ هــــــــــا لوعـــــــةٌ وغـــــــــرامُ وجاءَ حذفُه معَ اسِم الجنسِ في شواهدَْ منها قولِ العجّاجِ:
179- جــــــــاريَ لا تســــــــنـكري عــــــــــــيري

ولا يُحذفُ حرفُ النّداءٍ معَ الامسين عندَ البصريّن إلا في شذوذِ ننرٍ، أو ضرورةٍ شعرٍ "؛ أمَّا ابنُ مالكٍ، فوافقَ الكوفيّين في جوازِ الحذفِ، إلا أنَّ الجوازَ عندَه على قلّةٍ ${ }^{\text {إلِّ }}$

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في الكتاب Y/Y Y }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { © م }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r ينظر فُ شرح التسهيل r r }
\end{aligned}
$$

## 

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الأوِّلِ (بثِلِكَ هذا لوعةٌ وغرامُ) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والنّسبةِ بأداةِ
الجرّ الباءٍ، والمطابقةِ، والعلامةِ.
ووقعَ التّرخّصُ في أداةِ النّداءِ؛ اعتمادًا على قرينةِ الخطابِ الجليّةِ في كافِ الخطابِ، وعلى تنافيْ المطابقةِ




ويْ الشّاهدِ أيضًا ترخّصٌ فيُ رتبة الخبرِ المقدّمِّ؛ اعتمادًا على ذلكَ التّنافيْ بينَ اسمِ الإشارةِ والمبتدأ؛ فإن


وتضافرَت في تحديدِ دلالِّ الثّاهدِ الثّاني (جاريَ لا تستنكري عذيري) قرائنُ التّضامّ، واختصاصِ المنادى


ووقعَ التّرخّصُ في أداةِ النّداءِ؛ اعتمادًا على قرينةِ الخطابِ الجليّةِ في ياءٍ المخاطبِة، وعلى التّرخيمِ المختصّ
بالمنادى في التّضامّ.

وإذا تأمّملنا مواضعَ حذفِ أداةِ النّداء، وجدنا قرينةً الحطابِ هي المسوّغَ الأكبرُ للحذفِ، إضافةً إلى ما يصاحُُها مِن قرائنَ؛ فإن قلتَ: (موسى أقبِل)، كانَ الضّميرُ المستترُ في فعلِ الامرِ قاطعًا في الدّلالِةٍ على النّداءٍ رغمَ عدمِ ظهورِ علامةِ البناءٍ على الاسمِ المنادى؛ ولذلكَ فإنَّ رأيَ الكوفيّين أصحُّ فيْ نظري؛ لأنَّ المعتمَدَ في حذفِ الأداةِ في كلّ موضعٍ هو وضوحُ قرينةِ الخطابِ، وقد يقالُ: إنَّ قرينةَ الخطابِ غيرُ جليّةٍ في مثلِ قصّةِ موسى عليه السّلامِ حينَ أقدرَ اللّهُ الحجرَ على سرقِة ثيابِه وهو يغتسلُ، والجريٍ بها، فأخذَ ينادي: "ثوبي حجرُ،


 قولِكُ: (طالبًا أقبِل إلى الدّرسِ)؛ لاحتمالِ أن يكونَ قولُكَكَ (طالبًا) حالًا مقدّمةً على الفعلِ، والأصلُ (أقبِل إلى الدّرسِ طالبًا)، أي: طالبًا للعلِّ، ومثلُ هذا يجبُ فيه الالتزامَ بالأدامِ قطعًا.

## المسألة ه: حذفُ (أن) المصدريّةٍ قبلَ الفعلِ المضارع مِن غيرِ بدلٍ:

لا يبوزُ حذفُُ (أن) مِن غيرِ بدلٍ' . وجاءَ حذفُها في قولِ طرفةَ بنِ العبدِ:




## تحليلُ الشّاهدِ في ضوءٍ النّظريّةٍ

تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّّاهدِ (ألا أيُّهذا الزّاجري أحضر الوغى وأن أشهَّ اللّذاتِ) قرائنُ أداةِ
 والتّعديةِ، والتّبعيّةِ بأداةِ العطِِ الواوِ، والأداةِ المصدريّة، والرّتبِبة، والمطابقةِ، والعلامةِ.

ووقعَ التّرخّصُ في ثلاثِ أدواتٍ؛ الأولى أداةُ النّداءِ؛ اعتمادًا على اختصاصِ البنيةِ (أيّ) بالنّداءٍ في التّضامّ. والثّانيُُ أداةُ النّسبِةِ (حرفِ الجرّ: عن)؛ اعتمادًا على الدلالِّ الصّرفيّةٍ والمعجميّةِ لاسمِ الفاعلِ التي يستلزمُ معناه تقديرَ الحرفِ. والثّالثُُ الأداةُ المصدريّةِ؛ اعتمادًا على وقوع الفعلِ موقعَ المفردِ ما يعني أنَّه مفتقرٌ لأداةٍ
 المصدريّةٍ المؤوّلةِ مَع ضميمتِها الفعليّة بمفرٍٍ معطوفٍ على مفردٍ مؤوّلٍ

أمَّا وجوبُ الرّفِع بعدَ حذنِ (أن)، فعلّنُه عندَ البصريّين أنَّا مِن عواملِ الأفعالِ، وعواملُ الأفعالِ ضعيفةٌ،



والنّصبُ في رأيي دليلٌ على أنَّ الأداةَ المذوفةَ هي (أن) المصدريّةُ العاملةُ كما يرى البصريّون ذلك،




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

(ما) المصدريّة كما جازَ في (أن) و(أنَّ)؟ وقالَ "لا أعرفُ في ذلك نصًًا على أحدٍ" ' وأرى أنَّ ذلك لا مانعَ منه عندَ أمنِ اللبسِ بينَ المصدريّةٍ الزّمانيّةِ وغيرِ الزّمانيّةِ.

وتقديرُ (ما) المصدريّةٍ أنسبُ للمعنى فين نظري في قولِه تعالى: وَطَمَعَا حذفِ الأداةِ المصدريّةٍ (ما) في الآيةِ الكريمةِ بلاغةٌ قرآنيّةٌ؛ حتى لا يقعَ الإلباسُ ب(ما) الموصولةِ بُعنى (الذي).
 بعدَ الفاءٍ مِن غيرِ تقدّمِ نفيٍ أو طلبٍ، كقولِ المغيرةٍ بنِ جبناءً:

قالَ سيبويهِ: "وقد يجوزُ النّصبُ في الواجبِ في اضطرارِ الشّعرِ، ونصبُه فين الاضطرارِ مِن حيثُ انتصب


لكنَّ الكوفيّين يعدّون النّصبَ في ذلك على الخلافِ؛ قالَ ابنُ عصفورٍ: "ومذهبُ أهلِ الكوفةِ أنَّ النّاصبَ بنفسِه (أن) و(لن) و(إذن) و(حتى) ولامُ الجَحود، والنّاصبُ بإضمار (أن)، ويكوز إظهارُه بعدَه، هو (كي) و(لكي) وحرفُ العطفِ المعطوفِ به على الاسِم الملفوظِ به، وما بقيَ يُنصبُ عندَهم بالمخالفِةِ لا بإضمارِ (أن)" ". ومعنى ذلكَ أنَّ ما بعَدَ حرفِ العطفِ خخالفٌ لما قبلَه في المعنى. وذلكَ ما أذهبُ إليه، فيكونُ النّصبُ على قرينةِ الخالفةِ في قولِ: (فيدمغَه)، وين قوِل الشّاعرِ: (فأستريها) للدلالِةِ على أنَّ المعنى: ليدمغَه، ولأستريح.

واحتجَّ ابنُ عصفورٍ على رأيٍ الكوفيّين بقولِه: "وهذا فاسُّ؛ لأنَّهَ لو كانَ الخلافُُ ناصبًا، لقلتَ: ما قامَ
 فلا يلزُ ُلإبرازِه عدولٌ عن المطابقةِ في الإعرابِ، عكسَ الفاءِ والواوِ اللتين تدلّان على مِلى موافقةِ ما بعدَهما لما


$$
\begin{aligned}
& \text { r الكتاب ra/r ra/r } \\
& \text { r شرح الجمل }
\end{aligned}
$$

المسألة $\ddagger:$ حذفُ لامِ الأمرِ وإعمالمُا مضمرةً：
لا يَوزُ حذفُ لام الأمرِ وإعمالُُا مضمرةً إلا في الشعرِ ．وجاءَ ذلك في شواهدَّ منها قولُ متمّمِ بنِ

IVI ا V ا على مثلِ أصحابِ البعوضةِ فانمشي
وهذا الحذفُ مصصوصٌ بالشّعرِ عندَ سيبويهِ＂، ولم يُجزه المبرّدُ إلا إذا عُطفتَ على فعلِ أمرٍ صريحٍ مَلًا على

 سبقِ أمرٍ بقولٍ، أو قولٍ بلا أمرٍ، سواءٌ أكانَ الشّاعرُ مضظرًا أم لمُ يكن كذلكُ كِّكُ لأنَّ الشّاعرَ في الشّاهِّرِ يمكنُه

تحليلُ الشّاهدِد في ضوءٍ النّظريّةِ：
تضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدِ（أو ييكِ مَن بكى）قرائنُ التّعيّةِ بأداةِ العطفِ（أو）، والتّضامّ، والإسنادِ، والرّبطِ بينَ الصّلِةِ والموصولِ بالضّميرِ المستترِ، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ．

ووقعَ التّرخّصُ في أداةٍ الأمرِ؛ اعتمادًا على العطفِ على أمرٍ صريحٍ في قولِه（انخشي）، وعلى العلامةِ
 （أو ）نفسِها، لا معنى الواوِ

وهناكَ شاهدان مِن الشّواهدِ رفضَ ابنُ مالكٍ الاستشهادَ هِا، هما قولُ بأبي طالبٍ：


وقولُ الرّاجزَز الذي أنشدَه الفِّاءُ：
＇ينظر في الكتاب r／N، وفي المقتضب r／r r／r
 N／r
ع ينظر في المقتضب
「へ人 ينظر في تحصيل عين الذهب o
7 10 ．
rar ينظر في سر صناعة الإعراب v

Y11


وعدَّ الياءَ والواوِ في الشّاهدين مذدوفتين تُنيفًا بدلالةِ الكسرةِ والضّمةِ عليهما، وعدَّ الفعلَ (يدنُ) في الشّاهِدِ
 ورأئه مقبولٌ خاصّةً في الشّاهدِ الثّان؛ ؛أمَّا الشّاهلُُ الأوّلُ، فنحتاجُ لترجيحِه أن ننظرَ في السّياقِ العامّ لنصّ الشّاعرِ؛ فإن كانَ فعلُ الأمرِ قد تردّدَ كثيرًا في النّصّ، فرأيُ الجمهورِ أرجحُ، وإن كانَ الخبرُ هو الغالبَ على
 وعلى رأي ابنِ مالكٍ يكونُ في الشّاهدين ترحّصٌ في العلامةِ الإعرابيّةِ؛ اعتمادًا على التّبعيّةِ بأداةِ العطِ في الشّاهدِ الأوّلِ، وعلى سياقِ الخبرِ فيْ الشّاهدِ الثّاني إن ثبَّتَ ذلك في السّيّاقِ العامّ. وذهبَ ابنُ مالكٍ أيضًا إلى أنَّ حذفَّ لامِ الأمرِ على ثلاثةٍ أضربٍ: كثيرٌ مطّردٌ، وهوَ حذفُها بعدَ أمرٍ بقولِ، نخَ قولِه تعالى: : الكسائيّ. وقليلٌ جائزُ في الاختيارِ، وهو حذفُها بعدَ قولٍ غيرِ أمرٍ، كقولِ منظرِ بن مرثدٍ الأسديّ:


وهذا الشّاهلُ لم يسبق أن استشهدَ به أحلُ مِن النّحاةِ قبلَ ابنِ مالكٍ. وقليلُ خْصوصٌ بالشّعرِ وضرورتِ كما جاءَ في شاهدِ المسألةِة".

أَمَّا قولُه تعالى: : يبعلُ في رأيي أن يكونَ الفعلُ منصوبًا بِ(أن) المضمرة، والقولُ بمعنى الأمرِ، أي: مُرهم بإقامةِ الصّاةِّ، وإنَّا نُصبَ الفعلُ ولم يُرفع؛ للدّلالِِ على الاستقبالِ كما بيّنتُ ذلك في المسألةِ السّابقة. وكثيرٌ في القرآنِ الكريعٍ مثلُ هذه الآيةِ، كقولِه تعالى: :

|  1r1/r $\qquad$ |
| :---: |








 رستغنيّاً عن الناء، فكانَّ يقولُ:

فإذا لم يستغنِ عن الفاءٍ، فاللامُ والجزקُ مرادان" '.









$$
\begin{aligned}
& \text { ' شرحُ الكافية الشافية • }
\end{aligned}
$$

وحذفُ أداةِ الشّرطِ واردٌ في تعبيراتِنا اليوميّةٍ، كأن يقولَ معلمٌ لطالبٍ مِن طلابِه: (تمل ترسب، تذاكر تنجح) ويكونُ في أداءٍ الكلاحِ نغمةٌ تقرّرُ معنى النُّرطَ في نفسِ السّّامِع.

أمَّا دخولُ اللامٍ على فعِل المتكلّمِ، فقد ذكرَه الفرّاءُءُ في قولِ الأعشى:
 ويروى الشّاهلُ (ادعي وأدعوَ إنَّ أندى) '، وهي الرّوايةُ الأقوى في نظري؛ لأنَّ الموضعَ موضعُ نصبٍ أَّمَّا
 وإن لم تدع، فلن أدعوَ منفردًا؛ لأنَّ أندى لصوتٍ ألا عِّى يناديَ داعيانِ. وزيادةُ الواوِ على جوابِ الشّرطِ مذهبُ الكوفيّين والأخفشِ في قولِه تعالى:


## خلاصةُ الرّزّصص فِ قرينة الأداةِ:

كلُُ مخذوٍٍ هو في الأصلِ ضميمةٌ، والتّرخّصُ في الأداةٍ بكذِِها يدخلُ في التّرخّص فِ التّضامّ على

 يُنسب إلى قرينةِ التّضامّ التي لا تتحقّقُ قبلَ تحقّقِ الأداةِ لفظًا أو تقديرًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { 'ينظر فُ معاني القرآن //.17 }
\end{aligned}
$$

والأداواتُ أيضًا وسائلُ ربطٍ وتعليقٍ بينَ الجملِ كما بيّنَ ذلك د. تَّامُ؛ لكنَّ قرينةَ الرّبِطِ لا تتحقّقُ قبلَ تحقّق الأداةِ؛ ولذلك يُنسبُ الترّحّصُ إلى قرينةِ الأداةِ، ولا ينسبُ إلى قرينةِ الرّبطِ.

## الفصرُ الثّآي: ما يُحملُ على

## استدعاءِ دلالةٍ غائبةٍ

المبحثُ الأوّلُّ: استدعاءُ دلالةٍ معجميّةٍ
المبحثُ الثّاين: استدعاءُ دلالةٍ نحيّةٍ
المبحثُ الثّالثُ: استدعاءُ دلالةٍ صرفيّةٍ
المبحثُ الرّابع: استدعاءُ دلالةٍ سياقيّةٍ

## المبحثُ الأوّلُ: استدعاءُ دلالةٍ معجميّةٍ




 المسألتين الآتيتين:

المسألة 1: بجئُ خبرِ فعلي المقاربةِ (عسى) و(كادَ) المًّا:


$\qquad$ دائمـ $\qquad$ تَ في اللـ $\qquad$ أ IVY
$\qquad$ 0 $\qquad$
 $\qquad$ لا تكث

وقولُ تأَّطـَ شَرًا:

ويٌ المسأللٍة شاهدٌ نثريٌٌ يجدرُ بي بيانُه، وهو المثئُ: عسا الغويرُ أبؤمًا.


 منصوبًّ" ${ }^{\text {م" }}$

ولم تزرج هذه الشّواهلُ عن نطاقِ النّادرِ الشّاذّا، وجعالَها ابنُ جنّيّ مطّردةً فِّ القياسِ، شاذّةً في
الاستعمالِلْ '.

## تحليلُ الشّواهدِ في ضوءِ النظطيّةٍ

اعتمدَ النّحاثُ على معنى الفعلين (عسا) و(كادَ) فِّ الشّواهدِ ليحكموا على أنَّ المفردَ بعَدَها ضميمةٌ


 معنويّةٍ تتضافرُّ على معنى معجميّ يكرّزُ التّضامَّ مِن الشّذوِذِ.

ا- ذهبَ سيبويهِ ومَن والفقَه إلى أنَّ (أبؤمًا) خبرٌ منصوبٌ بالفعلِ النّاقصِ، وأنَّ ذلك مِن مراجعٍِ
الأصوِلِّ.
r- ذهبَ ابنٌ الأعرابيّ إلى أنَّهُ منصوبٌ بـ(صٌيّرَ) عخوففةً؛.

ذ- ذ-
ابنُ هشامٍ ".




المغني أن يكونَ منصوبًا بـ(يكونُ) مِن غيرِ (أن)'.

$$
\begin{aligned}
& \text { " ينظر في المتضضب r/r }
\end{aligned}
$$



















وإن كانَّ أصلُُ المثلِ هو اغيارُ الغارِ على مِن كانوا فيه أو قتلُهم فيه، فهو خبرٌ يشيرُ إلى حدثٍ مكروٍِ قد


 لك المودةً، وأنتَّ تتوقِّعُ مِنه أن ينقلب عليك في أيّ فرصةٍ.

فإن ثبتَ أنَّ الفعلَ (عسا) فعلٌّ خبريٌّ فِّ المثِلِ (عسا الغويرُ أبؤمًا)، فما معناه المعجميُّ إذًا؟

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في تخليص الشواهد Y Y Y Y }
\end{aligned}
$$

استدلَّ ابنُ هشامٍ على أنَّ النعلَ (عسا) متصرّتٌ بوقوعِه ضميمةً ل(قد) فيُ قولِ عديّ بنِ الرّقاع:










 مغعولٌ به (عسى)، وسيبويه هييزُ حذفَّ (أن) والفعلَ إذا قويَت الدّلالةُ على الغذِّنِ، ومن وقوعِ (عسى)
 أنَّ الاستفهامَ طلبّ؟، فلا يدخلُ على الجملةٍ الإنشائيةّ، وأنَّ المعنى: هل طمعتم ألا تقاتلوا إن كُتب عليكم القتالُ؟"'.

وكانَ مِن الممكنِ قبولُ رأهِ؛ لكيّّ أرى أنَّ تفسيرَ الشّّاهِ مِن غيرِ تقديرٍ أولى مِن تقديرِ ما لا تِدُّ دلياً صريًا عليه.




عسَت يدُه تعسو عسُؤَا：غُلُظَت مِن العملِ．وقالَ الحليُن：يُقال للشّيخِخ قد عَسا، ويُقالُ للنّبّاتِ إذا غلُظَا：قد عَسا، قالَ：وفيه لغةٌ أخرى：عَسِيَّ بالكسرِ＂＇．＇

وبناءً على ذلك يكونُ الاسمُ المفردُ（صائمًا）حالًا، وقد تضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِد قرائنُ الأداةِ



أمَّا الشّاهلُ（وما كدتُ آنئًا）، فالتّضامّ يشيرُ إلى أنَّ أصلَ مادةِ الفعل هي（ك ي د）، وهذه المادةُ وردَت في المعاجم على معانٍ تدلُّ على النّزفِ وانصبابِ الشيء وإخراجِه؛ فممَّا جاءَ في لسانِ العربِ متفرقًا：الكيدُ：
 المذليُ：

لقّيـــــتُ لبّتَـــــهُ الســـــنانَ فكبّهــــهُ
وكادَت المرأةُ：حاضَت، ومنه حديثُ ابنِ عباسٍ：أنَّه نظرَ إلى جوارٍ كدنَّ فيَ الطّريقِ، فأمرَ أن يتنحّينَ، معناه：


 ويُسمى اجتهادُ الغرابِ في صياحِه كيدًا، وكذلك القيءُ＂．وين القاموسِ：＂وكادَ：قاءَ، وكادَ بنغسِه：جادَ، وكادَت المرأةِ：حاضَت＂．

وأرى معنى الكيدِ في قولِ تأبّطط شرًا شاملًا لكلّ ما يخرجُ مِن الجسدِ مِن دمٍ أو قيءٍ أو فضلاتِ، والشّاعرُ إذ نفى الفعلَ يعني أنَّهَ لم يخرج مِن جسدِه شيءٌ مِن ذلك، والدّ ولّيلُ على ذلك سياقُ البيتين السّابقين، وهما：
 بــه كدحــةً والمـــوتُ خــــزيانُ ينظــرُ فرشـتُ لــا صـــري فــزلّ عـن الصّــــا فخـالطَ سـهـلَ الأرضِ لم يكــدحِ الصّــــا

| ＇＇الصحاح فِّ اللغة ، مادة عسا |
| :---: |
|  |
| 「 ${ }^{\text {「 }}$ |
| ؛ الصحاح فِ اللغة، مادة كيد |
| الوس ال大يط، مادة كيد |






والمعنى بعَّ الأخذِ بالسيّياقِ العامّ: فرشتُ صدري على صخرةٍ ملساءَ، فانزلقَق حتى خالطَ سهلَ الأرضِ،


 بالدّوارٍِ والهلعِ لو نظرَّعَّ إلى أسفِله.










 لأوشــكَ صـرنُ الــدّهرِ تفريـقَ بينــا


 منصوبٌ على نزعِ المافضِ. وين ذلك أيضًا قولُ حسّانَ:
 ,
ويُروى: تُسرعُ فترَ العظامّ. وهذه الروايةُ دليلٌ على صحِّةِ ما أراه. وقيل: روايةُ (تُسرعُ فترَ العظام) هي الصّحيحثٌ

## أَمَّا قولُ الشّاعرِ:

 السّينِ و(أن) المختصّةِ هِذا الموضعِ.

## المسألة Y: إعمالُ (لا) زائدةً عملَ النّافيةِ للجنسِ:

ذهبَ الأخفشُُ إلى إعمالِ (لا) زائدةً عملَ النّافية للجنسِ فِّ قولِ الفرزدقِْ؛
;ِها عمـــــــــــا $\qquad$
 إذًا





$$
\begin{aligned}
& \text { 「 لسان العرب، مادة وشك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " ئظر في المرجع السابق مادة بيس }
\end{aligned}
$$

الرّيّادةِ، فذهبَ إلى أنَّ المعنى على الجحدِد كما يُقالُ: (ما أخوكَ ليسنَ يقومُ) وهو بععنى: (هو يقو尺ُ)'. لكنَّ هذا





 لكيلا يسلبَ المعنى من سياقِه، فإن أُعمِكت (لا) زائدةً، فما الدّليلُُ على زيادِحِّا حيثُ لا دليلَ إلا الإهمالُ؟! لا شاكُّ أنَّ الأخفشَّ حينَ استقرَّ عندَه سياقُ الذّمّ قد اعتمدَ على المعنى المعجميّ لاسمِ (لا)، ظانَّأَّنَّ










 ولكنَّ العربَ تذهبُ به إلم الحظّ والنّصيبِ. وقالَ الزّخّشريُّ: ولمّ ذَنوبٌ مِن كذا، أي: نصيبٌ، قالَ عمرو بنِ شأسٍ:
’ ينظر في المسائل المنورة 9 ـ
 أقولُ: يقولُ الفرزدقُ: لو ملم تكن غطفانُ خسيسةً لاحظُّ لما مِن الشّرْبِ والحسبِ والمروءةِ، إذًا للامَ ذور



 سابقِ، والرَّتبة، والمطابقةِ، والعلامة.

## المبحثُ الثّالي：استدعاءُ دلالةٍ نوييّةٍ


 خلالِل موقعِها＇．
 توجيهاتِمْ واقعًا فيما يأين مِن مسائلا： المسألة ا：اتصّصالُ نونِ الوقايةِ باسِم الفاعلِ：


وهذا الاتّصالُ فيُ الشّاهدين وأمثالِمما شاذٌّ عندَ الفرّاءٍ على سبيلِ الغلطِّ، ووافقَ حكمَه بالشّذوذِ ابنُ





$$
\begin{aligned}
& \text { 「「 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { "ينظر في مغني اللبيب ran-rar ratr }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و اV7 }
\end{aligned}
$$

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

ولو سُمحَ نَوَ (مُكرِمُنك) أو (مُكرمُنه)، لذهبثُ إلى صحِّة هذا الرأيٍ لكنَّه مردودٌ بالشّاهدِ الذي انفردَ به ابنُ مالكٍ (وليسَ الموافيني)، وباتّصالَ النّونِ بأفعلِ التّفضيلِ في قولِه وِّ




## تحليلُ الشّاهدين في ضوءِ النّظريّةِ:

وظيفةُ نونِ الوقايةِ عندَ جمهورِ النّحاةِ أنَّا تقي الفعلَ أو شبهَه مِن الكسرِ النّبيهِ بالجرّ، وتقي ما يُنىى





 ضيرَ في أن يكونَ الضّميرُ (ين) للنّصبِ والجرّ، بل هو كذلك، تقولُ: (رآني المديرُ، واقترب منّي)؛ فالضّميرُ (ذي) (منّ في (رآني) مفعولٌ به في محلّ نصبٍ، والضّميرُ (ين) في (منّي) في محل جرّ بِّ بِمن)؛ أمَّا الياءُ، فهي ضميرُ جرّ

وذكر أ.د. أحمُُ أنَّ سيبويه أصرحُ العلماءِ، وأوضحُهم في تناولِ قضيّةِ نونِ الوقايةِّ، وذلك في قوله:



$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ي }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " ينظر في كتابه: قضايا وبوث في النحو والصرف والعروض } \\
& \text { " المرجع السابق \& Y } \\
& \text { V V ينظر في المرجع السابق }
\end{aligned}
$$

 في القولِ بأنَّ الضميرَ (ذي) ضميرُ نصبٍ للمتكلَّهِ، وأعربَه على هذا الأساسِ في كتابِهِ: (تلقينُ المتعلّمِ فنَّ النّحوِ ' .

وقد ردَّ على قولِ النّحاةِ: إنَّ النّونَ لوقايةِ الفعِل مِن الكسرِ بقولِه: "ليسَت القضيّةُ قضيّةُ الحوفِ مِن


 الأسماءّ!! فماذا يقولون في: اضربي وتضربين؟ وماذا يقولون في: اضربِ الرّجلَ؟ وإن تضربِ الرّجلّ؟ وماذا يقولون في: كساني وأعطاي؟؟ أين الكسرُ الذي خافوه على هذا النّوِع مِن الأفعالِ؟ ومظنّةُ الكسرِ غيرُ قائمةٍ حيثُ يكरنُنا أن نقولَ: كساي وأعطاي؟. ألا ترى أنَّ اللغةَ تَنعُ هذا الأسلوبَ على الرّغِّم من صحّنِّه؟ والسّببُ أنَّ الياءَ لا تكونُ ضميرَ نصبٍ على الإطلاقِ؛ لأفَّا أختُ الكسرةِ الِّا وماذا يقولون في: يضربونني؟ هل النّونُ لوقايةِ
آخرِ الفعلِ من الكسرِ وبينَها وبينَ آخرِه كلمتان: واوُ الفاعلِ، وعلامةُ الرّفِع النّائبةُ عن الضّمةِ (النّونُ)؟

ألسنا نقولُ: يضربوين، فإن كانَت النّونُ للوقايةِ، فأينَ ذهبَت نونُ الرّفِعْ هل حُذفَت وهي علامةُ رفعٍ؟
وإن كانَت النّونُ هي علامةَ الرّفِع، فلماذا كُسِرَت وهي التي يجب أن تكونَ مغتوحةًّ؟

أقولُ: لقد قالَ النّحاةُ في هذه الأمورِ أقوالًا كثيرةً، هي في بجملِها تعليلاتٌ فلسفيّةٌ يحاولون بها رأبَ ما




وقد تأمّلتُ المواضعَ التي ظنَّ فيها أ.د. أمحد أنَّ الضّميرَ المجرورَ هو (ني)، فوجدهُّا لم تأتِ في غيرِ ما
آخرُه نونٌ ساكنةٌ، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1- أن يكونَ الضّميرُ بروررًا بحريْ الجرّ (مِن) و(عن).

والذي ييدو لي أنَّ هذه النّونَ التي سبقَت الياءَ ليسَت بنونِ الضّميرِ (ين)، بل هي تضعيفُ للنّونِ









 النّونِ، فيخرجوا مِن علاماتِ الإضضمارِ "' .

 تضعيفًا للنّونِ السّاكَنِةِ فِ (من)، و(عن)، و(لدُن) وجاءَ الأصلُ فِ قراءةِ نافٍ بالتّخفيفِ لتوله تعالى: الجهولِ:

فيكونُ ذلك من بابِ التّرّحّصِ قي البنيةٍ بالعدولِ عن الصّورِة المشههرةٍ إلى أصلٍ متوكٍٍ.


' الكتاب r/./rv1-rv

وقطني، فإنَّما عندَه اسمُ فعلٍ، والياءُ في موضِع نصبٍ. ومَن قالَ قطي وقدي، فهما بعمنى (حسب)، والياءُ في موضِع جرّ، كما نقلَ الكوفيّون عن العربِ" '. وِمن ذلكَ قولُ الرّاجزِ :


والذي يظهرُ أنَّ (قد) اسمُ فعلٍ، وحُذفَ المفعولُ مِن الثّاين لدلالةِ الأوّلِ عليه، وقد حُرّلَ الآخرُ
ومثلُ (قدني) و(قطني) (بلني) كما أوضحُ ذلك أبو حيّانََّّ.

وظنَّ النّحاةُ أنَّ الأدواتِ النّاسخةَ (إنَّ)، و(أنَّ)، و(لكنَّ)، و(كأنَّ) يبجوزُ فيها بجيءُ نونِ الوقاية، ويبوزُ


 سبقَت الإشارةُ إلى ذلك؛ لكنَّ التّخفيفَ معَ الضّميرين (نّ) و(نا) له مسوّغُ صوتِّيُّ، عكسَ التّخفيفِ مَعِّ غيرِهما.

أَمَّا (لعلَّ)، فمذهبُ سيبويهِ أنَّ النّونَ لشبهِها باللامِ أُدغمَت فيهاْ، أي أنَّ الأصلَ (لعَّني)، ثمَّ خُنّفَت



|  |
| :---: |
|  |
| 「 |
|  |
|  |

أَمَّا (ليتَ)، فملازمةٌ لضميرِ النّصبِ، وما وردَ فيها مِن شواهدِ على اتصالِ ضميرِ الجرّ (الياءٍ)، فهو مِن
 يرى الياءَ في الضّاربي ضميرَ نصبٍ، والصّحيحُ أنَّه ضميرُ جرّ . ومنه قولُ زيدُ الخيرِ:


كأنَّه قالَ: أمنيتي أصادُفه؛ وذلك ترخّصٌ في التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ؛ إذ استعملت الاداةُ استعمالَ الاسِ؛ اعتمادًا على اتْفاقِهما المعنويّ على التّمنّي.
ويشهلُ على ذلك قولُ حارثةَ بنِ عبيدٍ البكريّ إذ جاءَت (ليتُ) فاعلًا:
 ألا يا ليتــــني أنضـــــبتُ عمــــــري

كأنَّه قالَ: وهل يمدي تمنّيّ؟.
وكذلك (ليسَ) في قولِ العجّاجِ:
$\qquad$
 ـددتُ ق $\qquad$ ع


حيثُ استعملَ (ليسَ) بمعنى (غيرٍ) الاسميّةِ؛ اعتمادًا على اتّفاقِهما المعنويّ على الإخراجِ. فإن يكن هذا هو أمرَ النّونِ في ضميرِ المتكلِّمِ (ني)، فإنَّ اتصّصاهَا باسِمِ الفاعلِ دليلٌ على التّعديةٍ. ويف


 (الضّاربُك)، خغفوضٌ في (ضاربُك)، ويَوزُ في (الضّارباك) و(الضّاربوك) الوجهان" ".

ولا إشكالَ في انتصابِ الضّميرِ (ني) في الثّاهدِ (ليسَ الموافيني ليرفَدَ خائبًا) وفقًا لرأي سييويه؛ أمَّا الشّاهدُ (أمسلمُني إلى قرٍ شراحِ)، فهو دليلٌ للأخفشِ الذي ذهبَ إلى أنَّ حذفَ التّنوينِ والنّونِ ليسَ للإضافةِ،

$$
\begin{aligned}
& \text { المرجع السابق r/rvrer rer rer rer }
\end{aligned}
$$

بل للتّنافي بينَهما وبينَ الضّميرِ المتّصلِلُ . والتّنافي بينَ التّنوينِ والضّميرِ المتّصلِ صحيحٌ حقًّا؛ لكنَّه ليسَ حقيقيًّا في نظري بينَ النّونِ والضّميرِ المتّصلِ في موضِعِ النّصبِ، بل إنَّ اتصّصالَ الضّميرِ بالنّونِ دليلٌ على النّصبِ في الشّاهِدِ (والنّاسُ متضرونه) رغَمَ ندرتِ؛ فلا مانعَ مِن نحوِ: (المكرمانك)، و(المكرمونك)، وإنَّا التّنافي بينَ النّونِ والضّميرِ المتّصلِ يتحقّقُ إذا كانَ الموضعُ موضعَ جرّ؛ أمَّا بتويزُ سيبويهِ للوجهين في (الضّارباك) و(الضّاربوك)، فيعتملُ على قولِ عمرِو بنِ القيسِ الخزرجيّ:


وهو ترخّصٌ في البنيةِ بكذفِ حرفٍ منها؛ اعتمادًا على وضوحِ التّعديةِ بالعلامةِ الإعرابيّةِ .
ومثلُه قولُ عمرِ بنِ معدِيكربَ:


وهو ترخّصٌ في البنيةِ بَذفِ نونِ النّسوةِ؛ اعتمادًا على علامةِ البناءٍ (السّكونِ) التي تدلّّ على ضميرٍ النّسوةِ، وعلى المرجِع في قولِه (الفالياتِ).

ومثلُه حذنُ النّونِ على قراءةِ التّخفيفِ في قولِه تعالى:
الآيةِ الكريمةِ يذهبُ بالتّرشّصِ إلى العلامةِ الإعرابيّةِ؛ لأنَّ ثبوتَ النّونِ معَ الفعلِ المضارِع علامةُ إعرابٍ.
أمَّا اتصصالُ الضّميرِ (ني) بأفعلِ التّفضيلِ في الحديث الشّريفِ: "غيرُ الدّجالِلِ أخوفني عليكم"، فإن صحَّت الرّوايةُ، فتخريُجُه على ثلاثةِ أوجهِ:

1 - أن يكونَ الضّميرٌ في محلّ نصبِ مفعولٍ به بأفعلِ التّفضيلِ، كما ذهبَ الكوفيّونَ في قولِه تعالى:



「 ينظر في الكتاب |NV/1

وحُذفَت كما تحذفُ في لِجةِ هوزانَ وعليا قيسٍ．وهذا الوجُه نصَّ عليه السيّيوطيٌّ ．．ويْ لسانِ العربِ＂خاوفني فخُفتُه أُخُوفُه：غلبتُه بما يخوّفُ، وكنتُ أشدَّ خوفًا مِنه＂＇．
r－أن يكونَ الضّميرُ منصوبًا على نزعِع الخافضِ، والأصلُ：أخوفُ لي．
وأخلصُ مِن كلّ ذلك إلى أنَّ（ين）ضميرُ نصبٍ، وليسَت النّونُ قبلَ الياءٍ للوقاية．وعليه يكونُ الشّاهلُ الأوّلُ（أمسلمُني إلى ققمٍ شراحِ）قد تضافرَت في تحديدِ دلالتِه قرائنُ أداةِ الاستفهامِ، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعديةِ، والنّسبِة بأداةِ الجرّ（إلى）، والرُتبَبِ، والمطابقةِ، والعلامةِ

وليسَ في الشّاهِدِ ترخّصٌ إلا في بنيةِ（شراحِ）بالحذفِ؛ لكنَّ ذلك ليسَ موضعَ الشّاهدِ في المسألةِ．
ويكونُ الشّاهدُ الثّاين（ليسَ الموافيني ليرفدَ خائبًا）قد تضافرَت فيه قرائنُ الأداةِ النّاسخةِ، والتّضامّ،
والإسنادِ، والتّعديةِ، وأداةِ التّعليلِ، والرّتبِةِ، والمطابقِة، والعا（مةِ．

## المسألة Y：تعريفُ المفعولِ لأجلِه ب（أل）：

يكوزُ في المفعولِل لأجلِه أن يأتي معرّنًا بـ（أل）ّ، وجرُّه بالحرفِ أكثرٌُ مِن نصبِهُ ．وجاءَ منصوبًا مستوفيًا لشروط نصبِه في شاهدٍ انفردَ به ابنُ مالكٍ ونقلَه عنه مَن جاءَ بعدَه، وهو قولُ الرّاجزِّ ：

ولا أقعــُ الجـــبنَ عــن الميجــاءِ الا VV
ونصبُ المفعولِ لأجلِه معرّفًا ب（أل）قليٌُ كما نصَّ على ذلكُ ابنُ مالكٍ وسارَ على ححمِه شراحُ الألفيّةٍ؛
 لأجلِه، وأنَّ（أل）إذا اقترنَت به، فهي زائدةٌ، وأنَّ إضافتَه غيرُ عِضةٍ ．

> ينظر في الأشباه والنظائر 19/V
> 「 「 لسان العرب، مادة خوف




$$
\begin{aligned}
& \text { مِن القول: خشيةً مِن إمارِّ. } \\
& \text { وبِ تول حاتئ الطأئيّ: }
\end{aligned}
$$
















$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {ل }}
\end{aligned}
$$



 التوبة: به، أي: مَعَ القاعدينِ قعودَ عذرٍ.


 الحرب.



 فسادُ مذهبِ الزّبّجّجِ" '




 صلّيتُ صالاة الخوفَ.

واستشهَُد سيبويهِ على المعورِل لأجلهِ بقولِ العجّجِّ":


$$
\begin{aligned}
& \text { ' لسان العرب مادة قعد } \\
& \text { شَ } \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$



أي أنَّ نصبُ (غخافةً، وزعلِ، والهولَ) على المفعولِل لأجلِه، أي: للمخافةِ، وللزّعلِ، وللهولِ. فأَمَّا (المولَ)، فاحتملَ ابنُ يعيشَ أن يكونَ معطوفًا على المنعولِ به (كلَّ عاقرٍ)'، وهو الصّحيحُ فيُ




واستشهدَ ابنُ جنيّ بقولِ مزاحمٍ العقيليّ:

لـك الحـيرُ إن أزمعـتَ صُـرمي وأصـبحَت
على أنَّ المصدرَ (الصُّرَّ) مفعولٌ لأجلِه، أي: للصُّرُّمَّ
وزادَ الحسنُ بنُ عبِد اللِّ القيسئُ على شاهلِه قولَ ساعدةَ بنِ جُويّةً:

أي: للنّزولِ ؛.
فأمَّا النّّاهلُ الأوّلُ، فالمصادرُ (بترٌ)، (وجدُّ)، (صُرمٌ) كُلُّها تشتركُ فيُ الدّلالةِ على القطعَّ إضافةً إلى
 المرادِفِ، ومعنى البيتِ: للَ الميرُ إن أزمعتَّ قطيعتي، وأصبحَ حبلُ الوصلِ بينَنا مقطوعًا، قطعَه القطعَ المعهودَ حاذفٌ، ويعني بالحاذفِ الواشيَ على سبيلِ الاستعارةِ؛ وليسَ وجيهًا أن يكونَ المصدرُ معلّاًلا للفعلِ (جدَّ)؛ لأنَّ الفعلَ لا يُعلّلُ بمعناه، فلا يصحُّ في المفعولِ لأجلِه أن تقولَ: أخافُ اللّه خشيةً منه. وأمَّا الشّاهلُ الثّاني، فالمصدرُ



لــــــدّخالِ
 $\qquad$ عق علـ



$$
\begin{aligned}
& \text { 9. } \\
& \text { " بيظر يُ إيضاح شواهد الإيضاح } \\
& \text { º ينظر فٌ لسان العرب، مادة بتر، ومادة جادد، ومادة صرم }
\end{aligned}
$$














 $\qquad$

 ولي فيه احتمالان:




$$
\begin{aligned}
& \text { 「 ارتشاف الضرب 10VI }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " ينظر في لسان العرب، مادة رنا }
\end{aligned}
$$

في التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ بالتّضمينِ، ومثلُ ذلك أن تقولَ: مددتُ الحصيرَ على الأرضِ فراشي.
r


واستشهدَ ابنُ عقيلٍ على بجيء المفعولِ لأجلِه معرفةً بقولِ قُريطِ بنِ أنيف: فليــــتَ لي بهـــمٌ قومَــــا إذا ركبــــوا

 يكونَ مفعولًا به.

وأخلصُ مِن ذلكَ كلّه إلى أنَّ بجيءَ المفعولِل لأجلِه معرِّفًا بـ(أل) ليسَ له شاهلٌ صريحٌ، فإن جاءَ المصدرُ
 الجرّ، كقولِ جريرٍ :


وعلى ذلك يكونُ الشّاهلُ (لا أقعلُ الجبنَ عن الهيجاءِ) قد تضافرَت في تحديدِ دلالتِه قرائنُ أداةٍ النّفي،


## المسألة ب: إضافةُ (حيثُ) إلم المفردِ:


إضافُٔ (حيثُ) إلى مفردِ فِّ شاهدين شعريِ؛؛ الأوّلُ قولُ الرّاجزٍِ


والثّاني قولُ الفرزدقِ:





## تحليُُ الشّاهدلين في ضوءٍ النّطريّةٍ










$$
\begin{aligned}
& \text { * شرح المفصل } 11 \text { ( } 1
\end{aligned}
$$



 ذلك قولُه تعالى:












 ذلك؛ فالا المدووُ له موضعٌ يقتصرُ عليه، ولا الاطمئنانُ كذلكُ.

وبذلكُ أخلصُُ إلى أنَّ المكانَ إذا كانَّ مطلًُا لا يمكنُ تقييدُه، أُشيفَت (حيثُ) إلى جملةٍ الميةً كانَت أم


．










## المسألة ؟：إضافةُ الثّلاثةِ والعشرةِ وما بينَهما إلى اسمي الجمع والجنس：


 ثلاثثٌُ مذاهبَ：

أحدُها：أن لا ينقاسُ الإضافةُ إليهما، بل يُتتصرُ على السّماعِ، وهذا مذهبُ الأخفشِ، والمبرّرِ، وأبي
 كالامه أنَّهُ لا يُقالُ：ثلاثُ إبِّ، ولا ثلاثُ بقرٍ، ولا ثلاثُ بطّ، ولا ثلاثُ شياهٍ．

المذهبُ الثّاني：أنَّ يجوزُ ذلك فيهما وينقاسُ، وهو ظاهرُ كلامٍ ابنِ عصفورِ، إلا أنَّه هالَ فِّ بعضِ كتبِه： وإضافتُه إليهما قليلُ．
 فلا يَوزُ، قالَ به قومٌ، وحكاه أبو عليّ فيُ الشّيرازياتِ عن أبي عثمانَ، قالَ：أضافوا إلى رهطٍ ونغرٍ، ولم يضيفوا

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {' }} \\
& \text { 「 }
\end{aligned}
$$

إلى قوم؛؛ لأنَّه يكونُ للقليلِ والكنيرِ، ولا إلى بشرٍ؛ لأنَّهَ يكونُ للكثيرِ، وومّمَ الفارسيُّ أبا عثمانَ فِّ قوله: إنَّ بشرًا
للكثيرِ، وهو يقعُ على الواحدِ واجِمعِع.

 القوم، وثلاثثٌ من النَّخلِ"' .
وجاءَت الإضافةُة إلم اسمِ الجممِع فِ قولِ الحطيئةٍ:

لـــــد جـــــارَ الزّمــــــنُ علــــى عيـــالي

وإلى اسِمَ الجنسِ فِ قولِ الرّاجزٍِ :


الشّاهدِ الثّاني، فهي خصوصةٌ بالشّشّرِ كما نقلَ سيبويهِ عن أستاذِه الخليلِ بنِ أمدَّ".

تحليُُ الشّاهدلين في ضوءٍ النّطريّةٍ






> VEV-Vミ7 ارتشاف الضرب
> ' بيظر في الكتاب T/T Tr

## أولًا: التُفسيرُ باسمِ الجمعِ:

مِن أسماءٍ الجموعُ ما يدلُ على القلةِ، كرهطٍ '، ونفرٍ '، وذودٍّ، ومنها ما يشترُكُ بينَ القليلِ والكثيرِ،

 قولُ تعالى: فدلَّت الإضافةُ على أَهَّم تسعةٌ لا يزيدون على ذلك، ولا ينقصون عنه، ومنه الحديثُ: "ليسنَ فيما دونَ همسِ ذودٍ صدقةٌ".



واحهُ أو اثنـان مِن رهطٍ، أو: رجهٌ أو رجلان من رهطٍ.

أَمَّا ما يشتركُ بينَ القليل والكثيرِ، فلا يُضافُُ إليه إلا ما هو أقصاه فعلًا، فإِن قلتَ: ثلاثُ نسوِّ




 عن الخضورِ أقلَّ مِن النّصنِ، فالوجهُ فِّ نظري الاستثناءُ؛ تقولُ: حضرَ القومُ إلا ثالاثين.

> 'ينظر في لسان العرب مادة رهط
> 「 ينظر في المرجع السابق مادة نفر

> ؛ ينظر فيّ المرجع السابق مادة نسا
> ْ ْ يظر فِ المرجع السابق مادة قوم

لا يدلُّ اسمُ الجنسِ على القليِ، ولا يككنُ أن يُحصى؛ ولذلك لزمَ التّبعيضُ برِبِ الجرّ (مِن)، نخَوَ قولِه تعالى:受 (خمسَ بنانٍ قانئ الأظفارِ)؛ فالعددُ (خمسَ) أقصى ما يكونُ في الكفّ الواحدةِ؛ ولذلك ساغَت الإضافةُ بالقرينةِ العقليّةٍ أمَّا قولُ خطام البجاشعيّ :


فساغَت الإضافةُ فيه؛ لأنَّهُ قِّدَ العددَ بقولِه (ظرفُ عجوز)، أي: أنَّ الظّرفَ لا يكوي أكثرَ مِن ذلك، ومثلُه أن
 الشّّاهدِ (ثنتا حنظلِ) ترخّصًا في التّضامّ على سبيلِ التّنافي بينَ العددِ والمعدودِ، حيثُ إنَّ المعدودَ يستغني عنِ

 حنظٍ، لكانَ وجيهًا مِن غيرِ ترخّصٍ.

وأخلصُ مِن ذلك إلى أنَّ جرَّ اسمي الجمِعِ والجنسِ بعدَ الأعدادِ (النّالاثةِ والعشرةٍ وما بينَهما) ب(مِن) يعني
 القلّةِ، وإمَّا بتقييدِه بقرينةٍ أخرى.

وعليه يكونُ الشّاهلُ الأولّل (وثلاثُ ذودٍ) قد تضافرَت في تحديدِ دلالتِه قرائنُ التّعيّيّة بأداةِ العطف،
 البيتِ ترخّصين في موضعين آخرين؛ الأوّلُ ترخّصٌ في المطابقةِ في النّوِع بينَ العددِ والمعدودِ في قولِه (ثلاثةُ
 اعتمادًا على وضوحِ الإسنادِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (قد جعلَت ميُّ على الطّرارِ همسَ بنانٍ) قرائنُ أداةِ التّحقيقِ،
 والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ. ولا ترخّصَ في الشّاهدِدِ

## المسألة ه: إضافةُ التّالثةٍ والعشرةِ وما بينَهما إلى مجع المئةِ:


 ويُ قول الفرزدقِ:


 هشامٍ إذ جعلَها شاذّةُ في ضرورِة الشّعّرِ ؛ .

## تحليُُ الثّاهدلين في ضوءٍ النّطريّةٍ









 منهاجِ (ثلاثةٍة)، أجروه برى ثلاثةٍ أثوابٍ؛ لأنَّكَ تقولُ: عشرةُ أثوابٍ"

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

وأنتَّ لو قلتَ: (ثلاثُ مئةِ طلب)، كانَّ ذلكَ عبارةً عن اسمَ عددٍ ومعلوودٍ (ثلاثُ مائةٍ) اسمُ عددٍ؛










 تقولَ: عشرُ مئاتٍ؛ لأنَّ كلَّ مائةٍ ورقةٌ واحدةٌ تُعدلُ مائةٌ ورقةٍ مِن الريالاتِّ

وأخلصُ مِن هذا إلى أنَّ إضافةَ الأعدادِ (الثلاثةِ، والعشرة، وما بيئهما) إلى جمعِ المائةِ تشيرُ إلى أنَّ المفردَ


 أثوابٍ)، بل هي مي إذ كانَت المئينُ جمعًا لمفردٍ المائةٍ التي تدلُّ على حزينٍ




> ' خزانة الأدب rv\/V
' المتضب

وتضافرَت في تحديدِ دلالةِ الشّاهدِ الثّاني (ثلاثُ مئينٍ قد مررنَ كواملًا) قرائنُ التّضامّ، والإسنادِ، والتّفسيرِ بنسبةِ المضافِ إلى المضافِ إليه، وأداةِ التّحقيقِ، والرّبطِ بضميرِ النّسوِة، والملابسةِ، والرَّتبِ، والمطابقةِ، والعلامةِ. ولا ترخّصَ في الشّاهدِ.

## المبحثُ الثّالث: استدعاءُ دلالةٍ صرفيّةٍ

 باستدعاءٍ دلالةٍ صرفيّةٍ غائبةٍ عن توجيه النّحاةِ واقعًا في المسألةِ الآتيةٍ: المسألة 1: حذفُ تاءٍ التأنيثِ مِن الفعلِ المسندِ إلِ ضميرِ جازيّ التأنيثِ:
 شاهدان؛ الأوّلْ قولُ الأعشى:

 والثّانِ تولُ عامرِ بِن جِيرِين:

 1 1 ا - فــــالا مزنـــةٌ ودقَـــت ودقَهــا

 الأرضِ بالتّأنيثِ في قولِ (إبقالَا)! الـا تحليلُ الشّاهددين في ضوءٍ النّظريّةٍ:

النّحاةُ متّققونَ على أنَّ (أودى) و(أبقلَ) في الشّاهدين فعلان ماضيان، ولو أنيّ سلكتُ مسلخَهم،
 التّأنيثِ يشي بكوفِما صفتين لا فعلين، ومعلومٌ أنَّ أفعلَ التّفضيلِ إذا كانِّ كِّنِّ برّدًا مِن (أل) والإضافةِ، وجبَ له حكمان:
-

$$
\begin{aligned}
& \text { ينظر في دلالة الألفاظ }
\end{aligned}
$$

أن يُؤتى بعدَه ب(مِن) جارَّةً للمغضولِ، كما في الآية السّابقةِ، معَ جوازِ حذفِهما معَ الخبرِ خاصّةً، نَوَ قولِه تعالى: : . C . C :

وما أوهمَهم بالفعليّةِ هو بجيءُ الصّعنتينِ مِن فعلين رباعيين معَ خفاءٍ علامةِ الإعرابِ في الشّاهدِد الأوّلِّ، وغموضِها في الشّاهدِ الثّاين؛ فمِن شروطِ صياغِّ (أفعلَ) أن يُصاغَ مِن الفعلِ الثّالثيّ المِرّدِ التّامّ المتصرّفِ؛ لكنَّ
 مذاهبَ لخّصَها أبو حيّانَ إذ قالَ: "أمَّا إن كانَ المزيدُ على وزنِ (أفعلَ)، فثلاثثُهُ مذاهبَ:

أحلُها: أنَّه لا يجوزُ البناءُ منه مطلقًا، وهو مذهبِ أبي الحسنِ، والجرميّ، والمازيّ، والمبرّةَ، وابنِ السّراجِ،
والفارسيّ في الأغفالِ.
والثاني: أنَّه يبوززُ مطلقًا، ونُقلَ عن الأخفشِ، ونُسبَ إلى سيبويهِ، وصحّحَه ابنُ هشامٍ الخضراويّ، وقالَ ابنُ مالكٍ: هذا مذهبُ سيبويهِ والمُقّقين من أصحابِ، وهذا خخالفٌ لما حكيناه من المنعِ عن جمهورٍ البصريين الذين ذكرناهم.

والثالث: التّصصيلُ بينَ أن تكونَ الهمزةُ في (أفعلَ) للنّقلِ، فلا يجوزُ أن يُبنى منه صيغةُ التّعجبِ، ولا
 انتهى

ومِن المسموع منه مّّا هززتُه للنّقلَ قولُم: ما آتاه للمعروفِ، وما أعطاه للدّراهم، وما أولاه بالمعروفِ، وما

 أضواه"' .

ومعلومٌ أنَّ أفعلَ التّفضيلِ يُصاغُ مَّا يُصاغُ منه أفعلُ التّعجّبِ، وما وردَ في الشّاهدلين (أودى) و(أبقل) لم تكن الهمزةُ فيه للنّقل، أي أنَّه أخصُّ أقوالِ الميزين، وهو ما يبدو جوازَه راجحًا للمتأمّلِ. وعلى هذا لا إشكالَ
 ترتابين منه؛ لأنَّا قالَت كما جاءَ فيَ قولِّه سابقًا:
$\qquad$ أنَّ $\qquad$

' ارتشاف الضرب r.VA




















$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر فِ خزانة الأدب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r ينظر في المرجع السابق ra/r rer rer rer }
\end{aligned}
$$

وقيل：نُصبَ المفعولُ المطلقُ بفعلٍ مخذوٍٍ يفسّرُه أفعلٌُ التّفضيلِ＇．لكنَّ ذلك مرجّحًا في نظري أن يكونَ
 （ألأمُهم لؤمًا）، أي：لئيمُهُم لؤمًا ．

وأخلُصُ مِن ذلك إلى أنَّهَ لا شاهدَ على حذفِ تاءٍ التّأنيثِ مِن الفعِل المسندِ إلى ضميرِ مؤنّثٍ بجازيّ،


 يكن بلٌّ مِن إلحاقِ التّاءِ؛ وذلك لأنَّ الرّاجِعَ ينبغي أن يكونَ على حسبِ ما يرجعُ إليه؛ لئلا يُّومّمَ أنَّ الفعلَ

 للاسمِ المتقدّمِ لا لغيرِ، فيُنتظرَ ．وسواءٌ يُ ذلك الحقيقيُّ وغيرُ الحقيقيّ＂＇「．

والتّرحّصُ في نحوِ الثّاهدِ（بناقِةٍ سعدٍ والعشيّةُ باردُ）يسوّغُه الرّبطُ بالعلامةِ الإعرابيّةِ، إضافةً إلى الرّتبةِ


 أمَّا قولُ تيمهِ بنِ أبيّ：

فكلتاهــــا قـــد حُـــطّ لي في صـــحيفتي فهو فيز نظري على حذِ الصّفةِ، أي：فكلتاهما قدرٌ قد خُطَّ لي في صحيفتي؛ اعتمادًا على القرينةِ العقليّةٍ التي تشيرُ إلى أنَّ ما يُخطُّ فيُ الصّحائفِ هو القدرُ، وعلى انتفاءِ الرّبطِ بينَ المبتدأ والفعلِ إلا على تقديرِ موصوفٍ

 السّابقِ：


$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر فُ التصريح بضمون التوضيح / } \\
& \text { 「 شرح المفصل r/17 }
\end{aligned}
$$

وبذلك يكونُ الشّّاهلُ الأوّلُ (إنَّ الحوادثَ أودى بما) قد تضافرَت في تحديدِ دلالتِه قرائنُ الأداةِ النّاسخِة، والتّضامّ، والإسنادِ، والصّيغةِ الصّرفيةِ، والنّسبةِ بأداةِ الجرّ الباٍِ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على اسمِ (إنَّ)، والرّتبَةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ. ولا تَرخّصَ في الشّاهدِ إلا في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بَذِِّ حرفِ الجرّ (مِن) والبِرورِ
 الضّرورةِ والشّذوذِ في أحكامِ النّحاةِ.

وتضافرَت في تحديدِ دلالِِ الشّاهدَ الثّاين (لا أرضَ أبقلَ إبقالَا) قرائنُ الأداةِ النّافِية، والتّضامّ، والإسنادِ، والتّعيّةِ بالوصفِ، والتّحديدِ بالمصدرِ التشبيهيّ، والرّبطِ بالضّميرِ العائدِ على اسمِ (لا)، والرّتبةِ، والمطابقةِ، والعلامةِ. ولا ترخّصَ في الشّاهدِ إلا في التّضامّ على سبيلِ الافتقارِ بكذِِ الخبرِ؛ اعتمادًا على وضوحِ الحكِمِ المسندِ إلى الاسِم. وهو أيضًا ترخّصٌ سائغٌ كثيرٌ مقيسٌ يخرجُ عن نطاقِ الضّرورةٍ والشّنّوذِ.

## المبحثُ الرّابعُ: استدعاءُ دلالةٍ سياقيّةٍ

دلالةُ السّياقِ منها ما هو لغويٌّ ينتمي إلى السّياقِ اللغويّ، ومنها ما هو غيرُ لغويّ مِن الدّالالاتِ غيرِ اللفظيّة تنتمي إلى سياقِ الموقفِ، وهذان النّوعان مِن السّياقِ وما يشملانه مِن الدّلالاتِ اللغيّةِ وغيّة ويرِ اللغيّيّة هما
 سياقيّةِ غائبةٍ واقعًا في المسألةِ الآتية:

## المسألة (: الجحمعُ بينَ التّاءِ والياءِ في (أبتي):

 وجاءَ الجمعُ بينَهما في قولِ الشّاعرِر :



 قارئٌ: (يا أبتُ)، فتكونُ التّاءُ مِن الكلمةِ، ولا مضافَ إليهْ .

لو أيّيّ أخذتُ برأي البصريّين، لـكمتُ على الثّاهدِ في التّرخّصِ في التّضامّ على سبيلِ التّنافي بالِمجِ بينَ العوضِ والمعوّضِ؛ لكنَّ رأيَ الكوفيّين صحيحٌ حقَّا؛ فهذه التّاءُ في سياقِ النّداءِ حرفُّ يدلُّ على النّحبّبِ
 وذلكَ ما أقرَّه د. رفيق حسن الحليمي بعدَ أن تعرّضَ لسياقاتِ الشّواهدِ القرآنيةِ في دراسةٍ بلاغيّةٍ نقديّةٍ "؛

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر في دلالة السياق }
\end{aligned}
$$

ولذلكَ يُعاملُ اللفظُ معاملةَ الاسمِ المفردِ عندَ الإضافةِ، فروايةُ الخليلِ عن العربِ (يا أمّةُ لا تغعلي) نظيرُ قراءَةٍ
 كالمنادى المفرِدَ، وإن أضفتَ إلى الياءٍ، جازَت في الاسِم الأوجهُ التي تجوزُ في نداءِ الاسِم المضافِ إلى الياءٍ؛ فقولُك: (يا أبتِ) نظيرُ قولِه تعالى:


$\qquad$
أمَّا قولُكَ (يا أبتَ)، فهو نظيرُ الوجهِ الذي أجازَه الأخفشُ، والمازيُّ، والفارسيُّ ‘‘، وهو حذفُ الألفِ والاجتزاءُ بالفتحةِ، وشاهدُه:

ولســـتُ براجـــع مـــا فـــاتَ مـــنّي وخلاصةُ ذلك أنَّ التّاءَ في (يا أبتِ)، و(يا أمَّتِ) ليسَت للتّأنيثِ، ولا عوضًا عن ياءِ المتَكلِّهِ بل هيَ
 ذاتُ الحركاتِ التي بجوزُ في المنادى المضافِ إلى ياءٍ المتكلِّم.

والحقُّ أنَّ مِن البصريين مَن فهمَ وجهَ هذه التّاءِ؛ لكنَّه سها في جعلِها عوضًا عن الياءٍ؛ يظهرُ ذلك جليًّا
 وعلاّمةٍ للمبالغةِ، ولأنَّ الشيئين إذا جريا جرّى واحدًا سوّيَ بينَهما" .

وهذه التّاءَ لا تتّصلُ بالاسمِ إلا إذا كانَ ضميمةً لأداةِ النّداءِ، فإن اتْصلَت به افتراضًا في نوِيْ (جاءَ أبتي)، تُمَلَ ذلك على التّرخّصِ في التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ، كالشّاهِدِ (أشرَت لكاعُ) تمامًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { ' ينظر لروايته في الكتاب r/T/r }
\end{aligned}
$$

「 ${ }^{\text {ي }}$
\&

وبذلك يكونَ الشّّاهُُ (أيا أبتي) قد تضافرَت في تحديدِ دلالتِه قرائنُ الأداةِ، والتّضامّ، واختصاصُ التّاءٍ في
التّضامّ بالنّداءِ، والنّسبةِ بالإضافةِ إلى ياءٍ المتككلِّه، والرّتبةِ. ولا ترخّصنَ فيه.

## الخاتمة

بعدَ دراسِِ شواهدِ النّحوِ الشعريّةٍ المكومِ عليها بالقلّةِ والنّدرةِ والضّرورةِ والشّذوذِ فيِ ضوءٍ نظريّةٍ تضافرِ القرائنِ توصّلتُ إلى النّتائجِ الآتيةِ:

أولّا: واصفُ اللغةِ سينتهي إلى التّرخّصِ دونَ أن يضعَ له مستوياتٍ متفاوتةً؛ أمَّا المقعّدُ للكلامِ، فلا بلَّ أن تكونَ أحكامُه معياريةًّ، فينتهيَ إلى الشّنّوذِ والضّرورةِ والقلّةِ والنّدرِة. واختلافُ النّتيجةِ ناتجٌ عن اختلافِ منهجِج النّظرِ للغِة.

ثانيًا: قد يكونُ التّرخّصُ في القرينةِ مقدَّمًا على الأصلِ، كجمعِ المضافين إلى متضمّنيهما، ويتّفقُ ذلك معَ ما عدَّه النّحاةُ مطرّدًا في الاستعمالِّ، شاذًّا في القياسِ.

 وقد ظهرَت فيما يأين :

- ا-

 المسألتين الرّابعةِ والثّامنِةِ مِن مسائلِ التّرخّصِ فين قرينةِ العلامةِ.
 وردَ فيه نصبُ المفعولِ به هو ترخّصٌ في علامةِ إعرابِ نائبِ الفاعل، وذلك في المسألةِ التّاسعٍِ

$$
\begin{aligned}
& \text { مِن مسائلِ التّرخّصِ في قرينة العلامِة. } \\
& \text { ■- ظ- }
\end{aligned}
$$

1 $\qquad$ إلا $\qquad$ بالعلي $\qquad$
ترخّصًا في علامةِ إعرابِ الفاعلِ، وليسَ الفعلُ فيه مبنيًّا للمععولِ. وذلكَ ما بِّنتُه في ذيلِ المسألةِ التّاسعةِ مِن مسائلِ التّرّصِصِ في قرينةِ العلامةِ.

६ - ظهرَ لي أنَّ (قلبَه) في قولِ الرّاجزِ :

 $\qquad$ -
منصوبٌ على التّمييزِ، لا على المفعوليّةِ بعدَ إنابةٍ الجارّ والمِرورِ، وذلك ما يؤيّدُ رأي الكوفيّيّن في جوازٍِ تعريِ التّمييزِ. وذلك ما بيّنُّه أيضًا في ذيلِ المسألةِةٍ التّاسعةِ مِن مسائلِ التّرّصّصِ في قرينةِ العلامةِ.

 تقدّمَ على المعطوفِ عليه (ولا المسيءُ)، والأصلُ: وما يستوي الأعمى والبصيرُ ولا المسيءُ

$$
\begin{aligned}
& \text { والذين آمنوا وعملوا الصّالحاتِ. وهذه الآيةُ وردَت في تههيدِ التّرخّص فِي قرينةِ الرّتبةِ. } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$


وهذا الشّاهدُ أوردتُه في ذيلِ المسألةِ الثّانيةِ مِن مسائِلِ التّرحّصِ في قرينةِ الرّتبَةِ.
ظهرَ لي أنَّ تقديَ مفعولِ اسمِ الفعلِ مشروطٌ بكونِ العاملِ منقولًا مِن الجارّ والمُرورِ أو الظّرِّيّة؛ لتحقّقِ شروطِ المطابقةِ بينَ العاملِ والمعمولِ، وذلك ما بِّنتُه في ذيلِ المسألِةٍ التّاسعِِةِ مِن مسائلِ

التّرخّص فِ قرينةِ الرّتبةِ.



ليسَت للجحودِ، بل هي للاستحقاقِ والاختصاصِ. وهذا الشّاهُُ أوردتُه في ذيل المسألةِ الحاديةَ عشرةَ مِن مسائلِ التّرّحّصِ في قرينةِ الرّتبَةِ.

- 9 - ظهرَ لي أنَّ في قولِ طفيلٍ الغنويّ:

ترخّصًا في المطابقةِ في العددِ لا في النّوعِ، والأصلُ: حاجبُه والعينُ بالإثمدِ الحاريّ مكحولان. وهذا الشّاهُُ أوردتُه فيْ ذيلِ الحالةِ الأولى مِن المسألةِ الثّانيةِ مِن مسائلِ التّرِّصِ فِ قِرينةِ المطابقةِ.
-     -         - ظهرَ لي أنَّ في قولِ الشّاعرِ :





$$
\text { 1- } 1 \text { ظهرَ لي أنَّ فِ قولِ الأسودِ بنِ يعغرَ: }
$$





 على سبيلِ الافتقارِ .




 مِن وجهي التّرّحّصِ فِّ قرينةٍ التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ.


أصـــرمتَ حهــــلَ الوصــــلِ أم صـــرموا؟
 التّرّحّصِ فِّ قرينِة التّضامّ على سبيلِ التّنافي.





ترخّصصًا في التّضامّ على سبيلِ اختصاصِ التّركيبِ، لا أنَّ اللامَ زائدةٌ. وهذا الشّاهـُُ أوردتُه فيْ ذيلِ المسألةِ الثّالثةِ هِن مسائلِ التّرّصّصِ في قرينةِ التّضامّ على سبيلِ الزّيادةِ. - 17 - ظهرَ لي أنَّ (عن) في قولِ زيدِ بنِ رزين:

بمعنى (مِن)، وذلك ترخّصٌ في التّضامّ على سبيلِ الاختصاصِ للضّميمِة، والأصلُ: فهّلا النّفسُ التي مِن بينِ جنبيكَ تدفعُ حمامَها؛ وظهرَ لي عمومًا أنَّ حرفَ الجرّ لا يُرادُ تعويضًا عن مثلِّه مخذوفًا. وذلك ما بيّنتُه في خلاصةِ التّرحّصِ في قرينةِ التّضامّ على سبيلِ الزّيادةِ.
ظهرَ لي أنَّ تمييزَ (كم) في قولِ زُهيرِ بن أبي سُلمى: - IV
$\qquad$


هو (مِن الأرضِ)، وأنَّ (حدوددبً) حالٌّ سببيّةٌ مِن الاسمِ المُرورِ. وهذا الشّاهلُ أوردتُه في ذيلِ المسألةِ الرّابعةِ مِن مسائلِ التّرخّصِ فين قرينةِ التّضامّ على سبيلِ الفصلِ بينَ المتلازمين.

ظه 1 1

ذيلِ المسألةِ الحنامسةِ مِن مسائلِ التّرخّصِ في قرينةِ الأداةِ.

ظه - ا 19
إبراهيم: آ، منصوبٌ ب(أن) المخذوفةِ، والمعنى: مُرهم بإقامةِ الصّلاةِ. وذلك ما بِيّنُه في ذيلِ المسألةِ
السّّادسةِ مِن مسائِلِ التّرخّصِ في قرينةٍ الأداةِ.
ظهـهرَ لي أنَّ في قولِ منظرِ بنِ مرثدٍ الأسديّ:

 ف $\qquad$ تيـ

ترخّصًا بحذفِ أداةِ الشّرطِ، والأصلِ: إن تيذن فإنيّ حموها وجارُها. وهذا الشّاهلُ أوردتُه أيضًا في ذيلِ المسألةِ السّادسةِ مِن مسائِلِ التّرخّصِ فين قرينةِ الأداةِ.

ظ- ظهرَ لي أنَّ الفعلَ (عسا) في المثلِ: عسا الغويرُ أبؤسٍا، ويُ قولِ رؤبَة على لغِةٍ الكسرِ (عسِي):

## 

هو فعلٌ تامّ بمعنى (اشتدَّ) أو (كبرُ)، وأنَّ (أبؤسًا) في المثلِ تيييزّ، (وصائما) في الرّجزِ حالٌّ وهما مِن شواهدِ المسألةِ الأولى مِن مسألتي الاستدعاءٍ لدلالةٍ معجميّةٍ. ظr - Y

فعلُ تامٌّ، ومعناه شاملُ لككلّ ما يخرجُ مِن الجسدِ مِن دمٍ أو قيٍ أو فضلاتٍ، والشّاعرُ إذ نفى الفعلَ يعني أنَّهُ لم
 المسألةِ الأولى مِن مسألتي الاستدعاءِ لدلالٍِ معجميّةٍ.
 تضعيفٌ للنونّ السّاكنةِ كمظهرٍ مِن مظاهرِ التخلّصِ مِن السّاكنين؛ لما في ذلك ِينِ مِن إيقاعِ موسيقيّ تيلُُ إليه النّغسُ أكثرَ مِن تخريكِ السّاكنِ، وما وردَ مِن عدولٍ عن التّضعيفِ في قراءة نافع:

لســـتُ مِــن قـــيسٍ ولا قـــيسَ مـــني

$\qquad$
 يُعدُّ ترخّصًا في البنيةِ بالعدولِ عن الصّورِة المشهورةِ إلى أصلٍ متروكٍ. وذلك ما بيّنتُه في تحليلِ شاهدي المسألةِ الأولى مِن مسائلِ الاستدعاءٍ لدلالةٍ نويّةٍ




$$
\begin{aligned}
& \text { شاهِدِ المسألةِ الثّانيةِ مِن مسائلِ الاستدعاءٍ لدلالةٍ نوييّةٍ. } \\
& \text { ظ- ظ- ظهرَ لي أنَّ الواوَ الأولى في قولِ رؤبةً: }
\end{aligned}
$$



للمعيّةٍ. وهذا الشّاهُُ أوردتُه أيضًا في تحليلِ شاهدِ المسألةِ الثّانيةِ مِن مسائلِ الاستدعاءٍ لدلالةٍ نويّةٍ.
צب- ظهرَ ي احتمالان نِّ قول قول الأعشى:


 مِن مسائلِ الاستدعاءٍ لدلالةٍ غَينِّة.
(TY


دلالِةٍ غويةِّة.
(ب入


مِن مسائلِ الاستدعاءٍ لدلالةٍ نويّةٍ.




وردَ فٌ قول الأعشى:


وفي قولِ عامرِ بنِ جوينٍ:


مبنيٌّ على أنَّ (أودى) و(أبقل) هما أفعلُ تفضيلٍ مِن الفعلين الرباعيّين (أودى) و(أبقل)). وذلك ما بيّنُّه في تحليلِ الشاهدين في مسألةِ الاستدعاءٍ لدلالةٍ صرفيّةٍ ا-r- ظهرَ لي أنَّ في قولِ تيمهِ بنِ أبيّ:

فــــا العــيشُ أهـــوى لي ولا المـــوتُ أروحُ


حذفًا لموصوفٍ يقعُ خبرًا تقديرُه: قدرٌ، أي: فكلتاهما قدرٌ قد خُطَّ لي. وهذا الشّاهلُ أوردتُه في ذيل مسألةِ الاستدعاءٍ لدلالةٍ صرفيّةٍ.

وبالإضافةِ لما سبقَ، فإنَّ النّظريّةٍ قد ساعدَت على ترجيحٍ رأيٍ على آخرَ مِن الآراءٍ القديمةِ أو الحديثةِ،


رابعًا: نظريّةُ تضافرِ القرائنِ رغْمَ نضِجها على يدِ مبتّكرِها تحتاجُ لمراجعةٍ للهناتِ المحدودةٍ لصاحِبها،

 بإحسانٍ إلم يومٍ الدّينِّ

المصادر والمراجع
1－أثر القرائن في توجيه المعنى في تفسير البحر الخيط، للدكتور／أحمد خضير عبّاس علي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية وآدابها من جامعة الكوفة، كلية الآداب، قسم اللغة

العربية، آ؟ اهـ（نسخة إلكترونيّة）．
r－ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيّان الأندلسي（ت：V६0 هـ）، تُقيق ودراسة：د．
رجب عثمان نُحَّم، ومراجعة：د．مـنَّ رمضان عبد التوّاب（القاهرة، مكتبة الخنانجي）．


ع－الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي（ت： 911 （ 11 هـ）، ج：V، تحقيق：د．عبد العال سالم
مكرّم، ط：<br>（بيروت، مؤسسة الرسالة، 7 • ع ا هـ）．



السعافين، وأ．بكر عبّاس، ط：「（بيروت، دار صادر،
أمالي ابن الشجري، لابن الشجري هبة الله بن علي العلوي（ت：V

－人 الإنصاف في مسائل الحلاف، لأبي البركات الأنباري（ت：OVV هـ）، تُقيق：عُّحّ محي الدين
عبد الحميد، ط：乏（القاهرة، مطبعة السعادة، • ． 1 هـ）
9－أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، لجمال الدين ابن هشام（ت：（ت V7）هـ）، تحقيق ودراسة：
ُمُّمُ محي الدين عبد الحميد（بيروت، المكتبة العصرية）．
－－إيضاح شواهد الإيضاح، لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي（ت：07V هـ）، دراسة وتحقيق：


عيّاد بن عيد الثبيتي، ط： 1 （بيروت، دار الغرب الإسلامي، V V ع ا هـ）．
 ．（ ）

「
 ．
§ ا غ تصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب（شرح الشنتمري لشواهد الكتاب）، للأعلم الشنتمري（ت：لV7 هـ）، حقّقه وعلّق عليه：د．زهير عبد المسن سلطان، ط：「（بيروت، مؤسسة الرسالة، 10 ا 1 هـ）．
 عبّاس مصطفى الصالحي، ط：<br>（ بيروت، دار الكتاب العربي، 7 • \＆ا هـ）．

 ج居

السُّود، ط: \ (بيروت، دار الكتب العلميّة، \Y \& ا هـ).
 أمد ناجي القيسي، وخديجة عبد الرازق الحديثي، وأممد مطلوب، ط： 1 （بغداد، مطبعة

التنبيه على شرح مشكلات الحماسة، لابن جني（ت：rar هـ）، تحقيق：أ．د．حسن محمود
هنداوي، ط：<br>（الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، • ． 1 （ هـ）．
r．
معلومات）．
 وأمد نُحَّمَ شاكر، ط：<br>（بيروت، مؤسسة الرسالة، ．．
الجمل في النحو، لأبي القاسم عبد الرممن الزجاجي（ت：• عـب هـ）، حقّقه وقدّم له：د．علي
توفيق الحمد، ط: \ (بيروت مؤسسة الرسالة، ع • ع ا هـ).
r－الجنى الداين في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي（ت：V\＆9 هـ）، تحقيق：د．فخر

 وشرح：عبد السالم هارون، ط：（（القاهرة، مكتبة الخانجي، 7 ج ع ا هـ）


الحزرّاط (دمشق، دار القلم).
－YV

$$
\text { هنداوي، ط: } \mid \text { (بيروت، دار الكتب العلميّة، }
$$

（ Y 人

१ 〒－دلالة السياق، للدكتور／رد الله الطلحي（جامعة ام القرى، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في
علم اللغة، 人1٪ ا ا هـ).
 r－r m （دمشق، دار القلم،

(بيروت، عالم الكتب، 7 • ـ ا هـ).
 ط：<br>（بيروت، دار الجيل، 7 （E1 1 هـ）．

محي الدين عبد الحميد، ط: • † (القاهرة، دار التراث، . . ع ا هـ).




شرح التسهيل، بلمال الدين ابن مالك（ت：TVY هـ）، تعقيق：د．عبد الرممن السيّد، ود．
$-r v$ عُمَّمَ بدوي المختون، ط：ا（هجر للطباعة والنشر، • 1 ٪ 1 هـ）．
 صاحب أبو جناح، ط：<br>（بيروت، عالم الكتب، 19 1٪ ا هـ）．
ج9 حسن عمر، ط：「（بنغازي، منشورات جامعة قاز يونس، 1997 م）م）．
 الحميد (القاهرة، دار الطالائع).
1 -
 ش

 $-\Sigma r$ علي، ط: ا (بيروت، دار الكتب العلميّة، ^. . 「 م).

الكتب العلميّة،
 تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط: ع (بيروت، دار العلم للمايين، V• \& اهـ).
§ - 7 -
الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، • . 19 م) م).

 ^^ - القاموس الميط، لممد بن يعقوب الفيوزز آبادي (ت: NIV هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التزاث في مؤسسة الرسالة، إشراف: نُخَّح نعيم العرقسوسي، ط: م (بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة

१ - - قضايا وبكوث في النحو والصرف والعروض، للأستاذ الدكتور / أحمد مُحَّه عبد الدايم عبد الله،
ط: <br>(دار الماني للطباعة والنشر، ٪ § § ا هـ).

- مكتبة الخانجي، رم ع ا هـ).

1-0 الكليات، معجم في المصطلحات والفروق واللغوية، لأبي البقاء الكفوي (ت: ع 9 . 1 هـ)، تحتيق: د. عدنان درويش، وئُحَّ المصري (بيروت، مؤسسة الرسالة).
 صادر، \&1 § ( هـ).
 دار الثقافة، £ 199 م）．
 رمضان عبد التوّاب، ود．صلاح الدين المادي（الكويت：دار العروبة）．
 عُمَّه هارون، ط：ه（القاهرة، دار المعارف）．
 علي النجدي ناصف، ود．عبد الحليم النجّار، ود．عبد الفتّاح إمماعيل شلبي（مصر، البجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، 10 اء ا هـ）
مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، للدكتور مهدي المخزومي، ط：r（مصر،

－人－المذكّر والمؤنّث، لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء،（ت：V．Y هـ）، حقّقه وقدّم له وعلّق عليه：د． رمضان عبد التوّاب، ط：「（القاهرة، مكتبة دار التراث، 9 （ 9 1 م）．

09－المرقاة في إعراب（لا إله إلا الله）، لابن الصائغ（ت：VV7 هـ）، تحقيق وتعليق：د．حسن موسى الشاعر（عَمَّان، دار عمار، r با ．．．
－－

（ا－－المسائل الحلبيّات، لأبي علي الفارسي（ت：YVV ه）، تقديع وتحقيق：د．حسن هنداوي، ط： ا（دمشق، دار القلم، V V \＆هـ）．
Y－
ط: \ (بيروت، دار الكتب العلميّة، \&ץミ1 هـ).

Tr－المسائل المنثورة، لأبي علي الفارسي（ت：YVV هـ）، تحقيق：شريف عبد الكريع النجّار، ط： 1 （عَمَّان، دار عمار للنشر والتوزيع، \＆E \＆




 (القاهرة، دار الفضيلة).

- TV معجم المصطلحات النحويّة والصرفيّة، للدكتور يُحَّمَ سمير نجيب اللبدي، ط: 1 (بيروت، مؤسسة الرسالة، 0 • ع ا هـ).
-7 - المعجم الوسيط، لإبراهيم أنيس وأصدقائه (دار الدعوة).
-79 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمال الدين ابن هشام (ت: V7I هـ)، تعقيق: عُحّّ محي الدين عبد الحميد (بيروت، المكتبة العصريّة، 1 اء1 هـ).
-V. (ه) Vq.




الفكر، 1 1 1 هـ).

- المقتضب، لأبي العبّاس المبرّد (ت: Y - Y الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصريّة، 0 اء ا هـ).
-Vr المقّبّب، لابن عصفور الإشبيلي (ت: 797 هـ)، أمد عبد الستّار الجواري، وعبد الله الحبوري،

-Vo نز الخافض في الدرس النحوي، للأستاذ/علي بن سالم الحبشي، رسالة لنيل درجة الماجستير في النحو والصرف من جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ، كليّة التزبية، المكالا، قسم اللغة العربية، 1 KY0 هـ (نسخة إلكترونيّة).
-V7 يا أبتِ وحقيقة حرف التاء، للدكتور / رفيق حسن الحليمي (بجلة الوعي الإسلامي، العدد:


## فهرس الشواهد الشعرية المدروسة

| رقم الصفحة | الشاهد | رقم الشاهد |
| :---: | :---: | :---: |
| Y乏 | كــــأنَّ ســـبيئةً مِـــن بيـــتِ رأسِ | $\varepsilon$ |
| 11. |  | 11 |
| 11 V |  | 人 |
| $1 \leqslant V$ |  | 11 V |
| rrur |  | IVV |
| rq |  | V |
| r | فلـــو ولـــدَت قفــيرةُ جــرؤ كلـــغ | 19 |
| 94 |  | IT |
| 189 |  | 101 |
| rr |  | $r$ |
| rr |  | 15 |
| ro |  | 10 |
| 7. | لــئن كــانَ بـردُ المـاءِ هيمـانَ صــاديًّ | $\varepsilon$. |
| 70 |  | £ |
| $v$. |  | ¢ 7 |
| lov |  | Irv |
| 101 |  | $1 r 9$ |
| 177 |  | Irv |
| $r 7$ |  | IV |
| $\varepsilon r$ | إذا هـــا غـــدونا قـــالَ ولـــدانُ قومِنـا: تعـا | Yr |
| NV |  | - V |


| 9 ¢ |  | 70 |
| :---: | :---: | :---: |
| 90 |  | 71 |
| IVT |  | $1 \leqslant r$ |
| IVT |  | $1 \leqslant \varepsilon$ |
| $r$ ¢ |  | 1人乏 |
| 101 |  | $1 r$. |
| 94 |  | $7 \Sigma$ |
| $17 \Sigma$ | كــلا أخــي وخليلـي واجـــدي عضـدًا | 150 |
| 1．r |  | v9 |
| 10. |  | 119 |
| $r$ ． |  | 9 |
| 9. | إنَّ السّــــماحمةَ والشّّــــجاعةَ ضُــــمّنا | Tr |
| Yry |  | 1Vo |
| ra |  | 7 |
| r7 | نَ أم حد $\qquad$ <br>  $\qquad$ أحن | 17 |
| \＆ | أن تقـــرآنِ علــــى أنمـــاءً ويخگُمــــا | Y |
| or |  | rr |
| $v$ ． |  | ミV |
| 10. | $\qquad$ | IT． |
| 1vo |  | $1 \leqslant V$ |
| 9. |  | 71 |
| 1vo |  | $1 \leqslant 7$ |


| $1 \leqslant T$ |  | 11 r |
| :---: | :---: | :---: |
| M7 |  | $1 \wedge$ |
| ¢ |  | r |
| OV |  | $r v$ |
| VA | وعـــرقُ الفـــرزدقِ شـــرُ العـــروقِ | or |
| $\wedge$ ． |  | O\＆ |
| 100 |  <br>  | 1ro |
| 107 | وجبَـــــت عليــــــك عقوبــــــةُ المتعمّـ | 1r7 |
| 101 |  | $1 ヶ \wedge$ |
| 17 V | وجـدتُ أمـنَّ النّاسِ قـيسَ بـنَ عثعـعثٍ | $1 \leqslant$. |
| 1Vo |  | $1 \leqslant \wedge$ |
| r．q |  | 1 V ． |
| 149 |  | $1 \cdot 1$ |
| 队 | أَتـــيحِ لي مِـــن العــــدا نــــنـيرا | $r$. |
| $1 \leqslant 7$ | كَ <br> إنّ إذن أهلـ | 117 |
| $1 \leqslant V$ |  | 111 |
| 119 |  | 101 |
| Mrr |  | 1Vミ |
| Tr |  | $\varepsilon \Gamma$ |
| rr |  | 1 |
| $r$ ． |  <br>  | $\wedge$ |
| 07 |  | 「7 |


| $\wedge v$ |  | 01 |
| :---: | :---: | :---: |
| 90 |  | TV |
| 117 |  | $9 r$ |
| 117 |  | 95 |
| $1 \leqslant \varepsilon$ |  | 110 |
| 101 |  | 141 |
| YIV |  | IVr |
| Ev |  | rı |
| 90 |  | 77 |
| 1.1 |  | vr |
| 1.V |  | $\wedge \cdot$ |
| 117 |  | 10 |
| $1 r 9$ | قهـرتَ العـــدا لا مســتعينًا بعصــبةٍ | 91 |
| 177 |  | 1. $\frac{1}{}$ |
| lor |  | Irr |
| 174 | دعـــوتُ لــــــا نابـــني مســـــورا | Irr |
| 174 |  | Irr |
| 178 |  | $1 r 1$ |
| 121 | ق عواب | $1 \leqslant 1$ |
| $1 \wedge 1$ |  | 10 V |
| $r \cdot V$ |  | 179 |
| r£r | قـــد جعلَـــت مــئُ علـــى الطّّـرارِ | 101 |
| $r \cdot \varepsilon$ |  | 170 |
| 11 |  | 00 |


| ror |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 19 |  |  |
| 1.r |  |  |
| ro |  |  |
| Vr |  |  |
| 100 |  |  |
| 197 |  |  |
| rrq |  |  |
| \& V |  |  |
| $11 \%$ |  |  |
| 1 rN |  |  |
| $1 ヶ \wedge$ |  |  |
| Y.. |  |  |
| r.. |  |  |
| $\varepsilon \varepsilon$ |  |  |
| 174 |  |  |
| Yミ0 |  |  |
| 99 |  |  |
| 10. |  |  |
| 1v/ |  |  |
| lry |  |  |
| 1.r |  |  |
| $\varepsilon \varepsilon$ |  |  |
| 101 |  |  |


| 09 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 77 |  |  |
| lor |  |  |
| Y1 |  |  |
| \& $\wedge$ |  |  |
| 75 |  |  |
| 7 T |  |  |
| IT. |  |  |
| 195 |  |  |
| Mry |  |  |
| $r$ ¢ |  |  |
| r7 |  |  |
| or |  |  |
| VA |  |  |
| 17 |  |  |
| Irr |  |  |
| 177 |  |  |
| IVY |  |  |
| $r .7$ |  |  |
| rr |  |  |
| \& 1 |  |  |
| $\checkmark$. |  |  |
| 19 |  |  |
| $1 ヶ \varepsilon$ |  |  |



| 1人1 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $r \cdot \lambda$ |  |  |
| or |  |  |
| v9 |  |  |
| 1.1 |  |  |
| Mr |  |  |
| 177 |  |  |
| IVY |  |  |
| $r \cdot$. |  |  |
| rrq |  |  |
| $r \leqslant 0$ |  |  |
| \& $\varepsilon$ |  |  |
| 1.1 |  |  |
| 1 V |  |  |
| 14 |  |  |
| $r$. |  |  |
| $1 . r$ |  |  |
| 11. |  |  |
| 11 V |  |  |
| 174 |  |  |
| $11 \%$ |  |  |
| 1 rı |  |  |


| $1 \cdot r$ |  <br>  <br>  <br>  <br> أصـــــ في فــــارِ القـــيظِ للشّـــمسِ باديا ولا خـــــــال المــــــنَّ بــــــــا إنســـــئُ |  | $V \varepsilon$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $r$. |  |  | 1. |
| $r$. |  | ت ســوادَ القــــبِ، لا ألا | 11 |
| $\varepsilon r$ |  |  | rr |
| $1 \leqslant \varepsilon$ |  |  |  |
| 09 |  |  | rı |

## فهرس الشواهد الشعرية الفرعية

| رقم الصفحة | الشاهد |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 179/00 |  |  |
| IVV | لــــــــلا متشــــــــــها |  |
| $\varepsilon$. |  |  |
| $7 \Sigma$ | كمـــــيشٍ إذا عطفـــــاهُ مـــــاءً تحلّبِ |  |
| 119 |  |  |
| Mr |  |  |
| 17. | وأمَّ أوعــــــــــالٍ كه |  |
| IVV | ترضـــى :ــــن اللحـــــ بعظــــم الرّقبــــة |  |
| $r$ r | أنيّ رأيـــتُ مـــــالاكُ الشـــــيمة الأدبُ |  |
| 01 |  |  |
| $7 \Sigma$ | ومــا كــــنَ نفسُـــا بالفـــراقِ تطيــبُ |  |
| $V r$ |  |  |
| 1 V ¢ |  |  |
| Yry | عكــرٍ كمــــا لــــبج النّـــزولَ الأركـــبُ |  |
| $11 \%$ | بعتــــــــــــلٍ وفـــــــــق ولا متقـــــــــــاربِ |  |
| 171 | ضـــعيفٍ ولم يغلبــــكَ مثــــــُ مغلــــبِب |  |
| 101 | لـئن غبـتَ عـن عيـني لــا غبـتَ عـن قلبي | أمـــا والـــنـي لـــو شـــاءَ لم يخنـــقِ النّـــوى |
| $19 \%$ |  |  |
| r |  | أنــــــــــَ الــــــــــنـي طلّة |
| Yri | وهـــلـ يجــــــي علـــيَّ اليـــومَ ليــــت؟؟ | ألا يا ليتـــــــني أنضـــــــبتُ عمــــــــري |
| rru | ولا يســتقيمُ الــــدّهرُ والـــدّهرُ أعــــؤج |  |
| Y. |  |  |
| Mrr |  | عســـى طـــيّءٌ ْـــن طــــيٍٍّ بعــــَ هــــنـه |


| rol | فـــا العـــشُ أهـوى لي ولا المــوتُ أروحُ | فككتاهـــــا قــــد حُـــطُّ لي في صــحـيفتي |
| :---: | :---: | :---: |
| ror | أمــوتُ وأخــرى أبتغـي الحـيشَ أكــــحُ |  |
| ro. |  |  |
| $\varepsilon$. |  |  |
| $1 ヶ \varepsilon$ |  |  |
| $1 \leqslant 0$ |  |  |
| 111 |  |  |
| 119 | بـــــينَ ذراعـــــي وجبهـــــــة الأسـ | يا مــــــــنَ رأى عارضً |
| rr. | لـــــيسَ الإمــــامُ بالشّـــــحيحَ الملح | قــــدنيَ مــــن نصــــرِ الخنبيـــــين قــــــِ |
| 79 | فثــــــوبٌ لبســـــتُ وتـــــــوبٌ أج |  |
| 79 | ويـــــــومٌ نُســـــــــــُ ويــــــــومٌ نُســـــــرّ |  |
| rrv | ــأسٌ رنــــــــناةٌ وطـــــرنٌ طِمِـــــرْ |  |
| r |  |  |
| $11 \%$ |  |  |
| 1V¢ | وهـل يُنكـرُ المعـرونُ في النّاسِ والأجـرُو |  |
| 190 |  |  |
| YIY |  | , |
| YIT |  |  |
| 「E1 | , بِـن حيثُمــا ســـلكوا أدنـــو فـــأنظُورُ |  |
| rV |  | في غـــرفِ الجنّنـــةِ العليـــا الـــتي وجبَــــت |
| $9{ }^{9}$ |  |  |
| 189 |  |  |
| 19ะ | فــــدعاءَ قــــد حلبـــت علـــيّ عشـــاري | كـــــ عمّــــةً لـــــك يا جريــــرُ وخالـــــةً |
| Y1A |  | قـــالوا أســـاءُ بــني كــرزٍ فقلـــتُ لــــم: |


| $Y 4$ 74. |  |
| :---: | :---: |
| \% |  |
| YH1 |  |
| 11. | ج |
| 17. |  |
| 107 |  |
| $\bigcirc$ |  |
| ITV | لألَّهَّهـ ير. |
| $1 \&$. |  |
| ivv |  |
| $1 \wedge \Sigma$ |  |
| 110 |  |
| rry |  |
| T1 |  |
| M |  |
| Yry |  |
| rry |  |
| $\bigcirc$ |  |
| 171 |  |
| $1 \wedge \varepsilon$ |  |
| ros |  |
| 1.7 |  |


| 170 |  | إنَّ للخــــــــــرِرِ وللشـــــــــرّ هـــــــــــى |
| :---: | :---: | :---: |
| 1人を |  |  |
| rir | إذا هـــا خفـــتَ مِـــن أمــــرٍ تبــــالا |  |
| $r \cdot v$ | وإن هِــــن خريـــــنٍ فلـــــن يُعــ |  |
| $r \varepsilon$ | وهــا إخــــالُ لـــدينا منــــكِ تنويـــر |  |
| $0 \wedge$ |  |  |
| vo |  |  |
| $\wedge$ ． |  | ． |
| 91 |  |  |
| 190 | إذ لا أكــــــادُ مِـــن الاقتــــارِ أحتمــــُ |  |
| rrı |  |  |
| 「E1 |  | إذا رَيـــــــةٌ |
| Er |  |  |
| 17. | حـــينَ تـــدعو الكمـــــةُ فيهـــا نــــزالِ |  |
| Mr | أصــــــادُفه وأخســـــرُ جــــــلَّ مــــــالي |  |
| rrv | ولم يُشْــــنق علــــى نغــــــِ الـــــدّخالِ |  |
| 「ミะ |  |  |
| 171 | ـالبرد | ضـ |
| rrr | ترياقــــــةً توشـــــــكُ فــــــــرَ العظــــــام |  |
| 170 | ـان الهامـ $\qquad$ خـــــــــــــــيبن ينقف |  |
| 197 |  |  |
| 「r \％ |  |  |
| 10r |  |  |
| lor |  | أصـــرمتَ حبــــلَ الوصــــلِ أم صــــرموا؟ |
| ro | بآبائـــــيَ الشـــــّم الكــــرار الخضــــــارمر |  |
| rV |  |  |


| $11 r$ |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| $1 \leqslant r$ | فمــا التّخلّــي عـن الخــلاّنِ مِـن شـــيمي | يا صــــاح إنَّــــا بتـــــنـين غــــيرَ ذي مقــــةٍ |
| 10\％ |  |  |
| 19. |  |  |
| rr． |  |  |
| 97 | ودَ مـــــا لم يُعـــــاصَ كـــــانَ جنــــــــانـا |  |
| 10\％ |  |  |
| rrı | شــــنّنوا الإغــــــارةَ ركبـــــانًا وفرســـــانا |  |
| 00 | ولــيسنَ كــــَّ النّــوى تُقتـــي المســاكينُ |  |
| 17. |  |  |
| ｜v1 | بأبــــيضَ ماضــــــي الثّـــــــرتين يمــــــانـ |  |
| 1 V | ومــــا أبانُ لـــــن أعـــــالاج ســـــودانِ |  |
| 「ミ |  | فقلـــــُ：ادعـــــي وأدعُ فــــإنَّ أنــــــى |
| rra | لســـتُ مِــن قـــيسٍ ولا قــيسنُ مـــني |  |
| Yr． | مهـــاً رويـــدًا قــــد مــــألأتَ بطـــني |  |
| rrr | يســــــــوءُ الفاليـــــــــاتِ إذا فليـــــــــي |  |
| やr\＆ | ويـــــــدنو وأطـــــــرافُ الــــــــيّاح دوالي |  |
| Yos | ـــ(لمفَ) ولا بـــــــيتَ) ولا لـــــو أأنّ |  |
| 1ve | يُصـــــابُ بــــبضضِ الــــنـي في يديـــــهِ |  |
| V9 | وداري بأعلــى حضــرموتَ اهتـــدى ليــا |  |


| فهرس الموضوعات |  |
| :---: | :---: |
| رقم الصفحة | الموضوع |
| 1 | ملخص الرسالة باللغة العربية. |
| $r$ | ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية. |
| $r$ | المقدمة. |
| 9 | التمهيد، تعريف مصطلحات البحث. |
| 1. |  |
| 1\& | المبحث الثاني: نظرية تضافر القرائن. |
| $1 \wedge$ | الفصل الأول: ما يمحل على الترخص في قرينة لفظية. |
| 19 | المبحث الأول: الترخص في قرينة العلامة. |
| rr | المسألة ا: حذف حركة بناء الماضي |
| Yr |  |
| r | المسألةr: الإخبار بمعرفة عن نكرة. |
| ro | المسألة؟ : زيادة (كان) بلفظ المضارِع. |
| rq |  |
| rr |  |
| roo | المسألةV: إعمال (ليس) و(م) المار) عمل (لا) النافية للجنس. |
| r7 |  |
| rı |  |
| \& | المسألة • 1 : إهمال (أن) إلم) المصدرية. |
| $\varepsilon r$ | المسألة ا 1 : جزم ا المضارع با |
| \& |  |
| £ V | المسألةץ 1 : إهمال (لم) النافية. |
| \&入 |  |
| \&9 | خلاصة الترخص في قرينة العلامة. |
| 0 . | المبحث الثاني: الترخص في قرينة الرتبة. |
| or | المسألة\| : تقديم الخبر المقترن بإلإلا ). |


| or | المسألةץ ：تقديى معمول خبر（كان）وأخواتها على الاسم． |
| :---: | :---: |
| 07 | المسألةr：تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعل． |
| OV |  |
| 09 |  |
| 7. |  |
| 71 | المسألةV： |
| 70 | المسأل大ى：تقديم（من） |
| 77 |  |
| $v$ ． | المسألة |
| Vr |  |
| $v \varepsilon$ | خلاصة الترخص في قرينة الرتبة． |
| V7 | المبحث الثالث：الترخص في قرينة البنية على المستوى النحوي． |
| VV | المسألة ا：إبدال حرف المد في（فوك）ميما في الإضافة． |
| VV |  |
| vq |  |
| $\wedge$ |  |
| 人r | خلاصة الترخص في قرينة البنية على المستوى النحوي． |
| $\wedge r$ | المبحث الرابع：الترخص في قرينة المطابقة． |
| $\wedge 7$ |  |
| 9. | المسألةץ： |
| 97 | خلاصة الترخص في قرينة المطابقة． |
| 9 V | المبحث الخامس：الترخص فيّ فرينة الربط． |
| 99 | المسألة ا ：إفراد（فو）من غير إلمدالـ |
| 1．． | المسألةץ ：حذف العائلد على الماد الاسم الموصول． |
| 1．v | المسألةץ：حذف واو الحال． |
| $1 \cdot 1$ | خلاصة الترخص في قرينة الربط． |
| 1.9 | المبحث السادس：الترخص في قرينة التضام． |
| 1.9 | أولا：الترخص في التضام على سبيل الافتقار． |

rへ乏

| 11. | المسألة ا ：حذف الموصول الاسمي． |
| :---: | :---: |
| 115 |  |
| 110 | المسألةץ：حذف المتعجب منه في صيغة（أفعل به）من غير عطف |
| 11 V | المسألة؟ ：اتصال الحرف غير الجوابي بالحرف الموكد． |
| Ir． | المسألةه ：العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد أو فصل． |
| Mr | （المسألة7 ：حذف الفسل المعل المضارع بعد أداة الجزم（لم）． |
| Mr | خلاص الترخص في قرينة التضام على سبيل الافتق ． |
| Mre | ثانيا：الترخص في التضام على سبيل الاختصاص |
| 1 17 | أولا：الترخص في اختصاص ضميمة． |
| 1 17 | المسألة｜：اتصال الضمير بج（إلا）． المسألةץ：عدم تكرار（لا）وقد وليها الاسم معرفة، أو مفصولاً عنها بفاصل، أو |
|  | وليها خبر، أو نعت، أو أو حال |
| け1 |  |
| Iry |  |
| 1rを | المسألةه：إنابة الفاء عن الواو في العطف． |
| $1 \times 4$ |  |
| Irv | المسألةV：الحكايةُ بالمّن） |
| $1 r 9$ | ثانيا：التزخص في اختصاصِ التضامِ |
| $1 ヶ 9$ |  |
| $1 \leqslant 1$ |  لمسألةץ：عدمُ توكيدِ المضارعِ معَ كونِ جوابًا لقسمٍ، مثبتًا، مستقباًا، غيرَ مفصولٍ |
| $1 \leqslant r$ | مِن لامِه． |
| $1 \leqslant \varepsilon$ |  |
| $1 \leqslant 7$ | المسألةه：：إعمالُ（إذن）متوسطةً بينَ اسمِ（إنَّ）والفعّلِ المضارِع． |
| $1 \leqslant V$ |  |
| $1 \leqslant \wedge$ |  |
| $1 \leqslant 9$ | ثالثا：الترخّصٌ فيّ التّضامّ على سبيلِ التّنافيّ |
| 10. |  |

roo

| 10\％ | المسألةץ：الفصلُ فئ موضعٍ يمكنُ فيه الوصلُ |
| :---: | :---: |
| 100 | المسألةr：وصلُ（أل）الموصولِّ بطرفٍ أو جملةٍ اسميّة． |
| 107 |  |
| 10 V | المسألةه：إضمارُ المجرورِ ب（رُّبَّ）و（حّى） |
| 171 |  |
| $17 \varepsilon$ | المسألةV：إضافةُ（كلا）إلى）إلى المتفرّقّين． |
| 177 |  |
| 178 |  |
| 179 | خلاصةُ التّرحّص فِ التّضامّ على سبيلِ التّنايفّ |
| ｜V1 |  |
| ｜V1 |  |
| IVr |  |
| ivo |  |
| IVA |  |
| 189 | المسألةه ：توكيدُ جوابِ القِّ المِّ المنفيّ |
| 101 | المسألة7：اقترانُ الجوابِ المنفيّ بالِّلّإِمِ |
| 1＾r | خلاصةُ التّخّصِ فِ التّضامِّ على |
| 1人7 |  |
|  |  |
| 191 |  |
| $19 r$ |  |
| $19 \%$ |  |
| 190 |  |
| 19 V | المبحثُ السّابعُ：التّرحّصنُ فِّ في الأداةِ． |
| r．． |  |
| $r \cdot \varepsilon$ | المسألةץ：حذفُ الواوِ المصاحبة لـ（إمّا） |
| r． 7 |  |
| $r \cdot v$ |  |


| r．q |  |
| :---: | :---: |
| rut |  |
| 「じ | خلاصةُ التّرحّصِ فِ قِينِة الأداهِ． |
| r17 |  |
| riv |  |
| YIV |  |
| Krr | المسألةץ ：إعمالُ（لا |
| Yrı | المبحثُ الثّاني：استدعاءُ دلالةٍ نويّةٍ |
| rru |  |
| rrr | المسألةr： |
| rra |  |
| rı1 |  |
| r¢0 |  |
| r\＆へ | المبحثُ الثّالث：استدعاءُ دلالةٍ |
| rıへ |  |
| ror |  |
| ror |  |
| YOT | الحاتّة． |
| r7r | المصادر والمراجع |
| rıq | فهرس الشواهد الشعرية المدروسة． |
| rva | فهرس الشواهد الشعرية الفرعية． |
| rır | فهرس الموضوعات． |


[^0]:    ينظر في شرح التسهيل IVT/Y

