# توافق قرايات القرَاء السبعة مع مذهب الكوفيين النحويّ 

## محمد سـعد محمد أحمد

الملخص: تهدف هذه الدر اسة إلى النظر في تو افق قراءات القرّاء السبعة مع مذهب الكوفيين النحويّ؛ محاولةً إيجاد رابط بين وجود ثلاثة من قرّاء هذه القراءات في الكوفة - وأحدهم أحد أئمة هذا المذهب - وبين نهج مدرسة الكوفة النحويّ. كما ثللتفت عناية البحث إلى أثر اهتمام الكوفة أوّل أمر ها بنو احي القراءات ورو اية الأشعار والأخبار ـ أكثر من اهتمامها بـا التي اشتنّ عود فو امها في البصرة - على مذهبهم النحويّ. وقد دفعني دفعاً و أسر ع خطاي لمحاولة النظرٍ في هذا التو افق بين قراءات القرّاء اللسبعة ومذهب الكوفيين النحويّ ما ذهب إليه بعض الناظرين في المذاهب النحوية - ظنّاً - من وجود ر رابطٍ بين



 المذهب الكوفي النحوي أتى مساير اً لتجويز معيّن أضافه الكوفيون على القاعدة العامة المتفق عليها وتفاصيل هذا و غيره سبرد فيما يتلو من حديث في هذا الثـأن. وسوف تتسلسل الدر اسة بدءاء من نشأة النحو وأسبابها، ثم يأتي الحديث عن من مدرستي البصرة و الكوفة و المدارس اللخاحقة، ومن بعد يأتي التطرّق إلى القراءات السبعة وقرّائها، ويختم بموضوع الدراسة.

الكلمات المفتاحيّة: الكوفيين، مذهب، النحوي، القرّاء السبعة، البصريين، آراء.

## The Compatibility of the Seven Readers' Recitations with the Kufan Grammatical Doctrine


#### Abstract

This study aims to consider The compatibility between the seven recitations of the Holy Quran and the seven readers who carried out these recitations, and between the grammatical doctrine of the Kufan people. The study is also trying to find a link between the existence of three of these seven readers in Kufa and between the approach of Kufan grammatical school. One of these three readers is considered to be one of the Imams of this doctrine. What pushed me and made my footsteps move rapidly in trying to take a closer look at the compatibility between the seven readers' recitations and the grammatical doctrine of the Kufan people, is that many researchers of the grammatical doctrines supposed that there was a link between Al-Kisa'ai's grammatical doctrine and between his position of being one of the seven readers. Since his recitation included letters which were considered to be exceptional according to the grammatical rules used in Basra, people feared the assumption that the use of these abnormal letters might not be permissible and they might not suit the correct Arabic language. In addition, people feared that these letters might extinct although they were all narrated from the Prophet Mohammad peace be upon him. Accordingly, measuring the rules of grammar should be expanded and even covered. It is Obvious, after scrutinizing in the seven recitations, that most of whatever is approved between them and the Kufan grammatical doctrine, is resulted in a particular authorization which had been added by the Kufan people in accordance with the agreed general rule. The details of such matters and so forth, will be discussed later on. The research will sequentially be displayed starting from the emergence and causes of Arabic grammar. Then I will talk about both Basra and Kufa schools and the subsequent schools. After that, the seven readers and their recitations will be dealt with. Finally, the topic of the study will be handled.


Keywords: Kufan, Doctrine, The grammatical, Seven Readers, Basran, Views.


 وتشير معظّم المصـادر إلـى أوّليّة أبـي الأسود الـدؤلـي ظـالم بـن عمرو بـن سفيان في هذا العلم(2)؛



 واختلفت الروايات في سبب وضـعه النحو ؛ فمنهـا مـا يقول: أنـّه عندما سُـئل مـن أين للك هذا العلم










وضع كتاباًّ (6) .






 قد ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، و إن كسرت فاجعل النقطـة تحت الحرف، فإن أتبعت

شيئاً من ذلك غُّة فاجعل مكان النقطنة نقطنين (8)
 العربي مع اختلافهم في أسباب قيامه بذلك وطرقه، ولكنّ شوقي ضيف في كتابه ("المدارس النحويـة)

[^0]أبدى إنكاراً لبعض ما جاء في هذه الرو ايات خاصة تلك التي توصل وضع النحو إلى أمير المؤمنين



 الكريم بأمر من زياد بن أبيه أو ابنه عبيد اللّ)، ويميل شوقي ضيف إلى جعل عبد الله بن أبي إسحاق

الحضرمي أوّلْ نحويّ حقيقيَ (9) ولعل قرائن الأثشياء لا تسند ما ذهب إليه شوقي ضيف؛ لأنّ نسبة بداية القول في هذا العلم إلى أبي
 الجمحي و غيره من الثقاة في الرواية، كما أنّ تحرير نقط الإعر اب التي أثبتّت لأبي الأسود من فبـل
 على يد أبي الأسود وتُلاميذه في هذا العلم؛ لأنّ "أيَّ علم من العلوم يبداً يسبراً متفرّقاً في أفكاره؛ ثم
 أبو الفرج الأصفهاني: (أخبرني عيبى بن الحسين قال: حدَّثنا حمّاد بن إسحاق عن أبِّه عن المدائني قال: أمر زياد أبا الأسود الدؤليَ أن ينقط المصاحف فنقطها ورسم من النحو رسوماً، ثم جاء بعده ميمون الأقرن فز اد عليه في حدود العربية، ثم زاد فيها بعده عنبسة بن معدان المهري، ثم جاء عبد الشه بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء فزادا فيه، ثم جاء الخليل بن أحمد الأزدي وكان صليّة فلحب الطريق (10)، ونجم عليّ بن حمزة الكسـائي مولى بني كاهل من أسد فرسم للكوفيين رسوماً وهم الآن يعملون عليها) (11). ويضاف إلى ذلك أنّ أبا الأسود كان علويّ الرأي يجاهر بتشيّعه و هو اه فيمدح الإمـام عليّ كرم الشّ

 علي كرم الهّ وجهه إيلاماً لله وقنفوه ليلاً بالحجارة؛ يقول المبرد: (وكان بنو فثـبر عثمانيـة، وكـان
 ولكن الهّ يرميك، فقال: كذبتتم والهّ لو كان الهَّ يرميني لما أخطأني)(12). وأضجر ذلك كلـه أبـا الأسود
 الأمويين زمنأً ليس بالقصير، وهم منطوون على نـار من الحقد للعلويين وأتباعهم، فكيف يدعون أمر أ خطيرا آ كهذا يمضي على كر الزمان ويخلد في بطون الأسفار وهم أحرص الناس على النـ الغض

من شأن العلويين وشيعتّم، ولا سيما في مثل هذا الثّأن ذي البال والأثر الخالد (13) أمّا أسباب وضع النحو وظهوره فلعل دافعها الأول وباعثها انتشـار اللحن على الألسنة بعد انساع رقعة الدولة الإسلامية وتمددها ومخالطة العرب غير هم؛ وقد بدأ هذا الوباء قليلاً نادراً في في صدر الإِسلام ثم أخذ يتسع وينتشر كلما تقّمنا منحدرين مع الزمن، وقى خُشي على القر آن الكريم و العربيّة

[^1]وتُروى عدة حوادث لظهور اللحن منذ صدر الإسلام وحتـى الثـروع في وضـع هذا العلم وظهورٍ
 يلحن في كلامه فقال: (أرشدوا أخاكم فإنّه قد ضلّ) (15)



 رضي الله عنه مقالة الأعرابيّ؛ فدعاه فقال: يا أعرابيّ أنبر أ من رسول الهي اله ! اله فقال: يا أمبر المؤمنين





منـه. فأمر عمر رضي الله عنه ألّا يُقْرئ القر آن إلا عالمٌ باللغية (16).












 وتقتضي طبائع الأشياء أن يكون الثنـيء غير المستحبّ نـادرا و وقليل الحدوث عـي عند القـادة والأمـراء


 آخر في الحاجة لا يستوجبها فيُعرب فأُجيبه إليها التذاذاً لما أسمع من كلامة). ورُوي عنه أيضاً فوله: (أكاد أضرس إذا سمعت اللحن) (19). وإذا وصلنا إلى العصر العباسي وجدنا أنّ اللحن قد بلغ مبلغاً عظيماً عند النـاس في ذاك الزمن؛ إذ
 سلامنها من الخطأ في اللفظ والحركات (20). يقِول الجـاحظ: (ثم اعلم أن أقبح اللحن لحن أصـحاب

[^2]النقعير والتقعيب (21)، والتشـديق والتمطيط والجهورة والتفخيم. وأقبح مـن ذلك لحن الأعاريب النازلين على طرق السابلة، وبقرب مجـامع الأسواق) (22) ويضيف الجـاحظ: (وزع أبـو العـي العاصـي
 النحوي، ومن أبي سعيد المعلم) (23) و هكذا انتشر اللحن بين العامة والخاصـة من الناس؛ ممّا نبّه القـائمين على الأمر و المهتمين باللـــة إلى ضرورة وضع رسوم يعرف بها الصواب من الخطأ؛ خاصة وأنّ هذا الخطر أخذ يداهم القرآن العظيم وڤراءتـه. وقد انضمت لهـاً السبب الرئيس السابق في نشأة النحو أسباب أخرى جانبيـة منهـا: اعتزاز العرب






 والتر اكيب الفصيحة، ومن المعرفة التامة بخو اصها وأوضاعها الإعرابية (24)

ثانياً: المدارس النحويّة ومذاهبها ونهجها: أ/ المدرسة البصريّة:





ناره ردحاً من الدهر ينيف على مائة سنة خر ج بعدها هذا الفن تام الأصول كامل العناصر (25).


 عنه، ووُفّقت إلى استنتباط كثيرٍ من أحكامه، وقامت بقسط في نشره بين النـاس، وكـان مـن أفذاذ هذه الطبقة عنبسة بن معدان الفيل ونصـر بـن عاصـم الليثي وعبد الرحمن بـن هرمـز ويحيى بـن يعمر

العدواني، ولم يدرك أحد من رجال هذه الطبقة الدولة العباسية (26). أمّا الطبّقة الثانية فقد كانت أكثر عدداً من سابقتها، وكانت أُوفر منها حظاً في هذا الشـأن؛ فـازدادت المباحث لديها، وأضافت كثير ا من القو اعد، ونشـأت حركـة النقاش بينهـا فجدت في تتبع النصـا واستخراج الضـوابط، واستطاعت التصنيف فدونت فيـه بعض كتب مفيدة، وكـان مـن رجـال هذه

الطبقة عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي و عيسى بن عمر الثققي وأبو عمرو بن العلاء (27). وتلا هذه الطبقة الثانية من البصريين الجيل الذي تكاملت على يديه أركان النحو العربي في القيــي و التعليل و الضبط و غير ذلك؛ والمعني بذلك أفذاذ أئمة البصريين الخليل بن أحمد وسيبويهه وأبي زيد


الأنصـاري؛ أمّا الخليل فهو يُعدّ إمامـاً في هذا العلم وفي غيره؛ فقد كـان عقلـه مـن العقول الخصبـة


 على وضعه لعروض الشعر ورفعه لصرح النحو ورسمه المنـهج اللـي ألف عليـه معجم العين أول
 قال من غير أن يذكر المسؤول و القائل يُعُلم أنّه يعني الخليل" (29).

 في الآفاق وملا الدنيا وشغل الناس وهو المصـر الرئبس والأسـاس الذي بُنيت عليـه كل اللمصـادر اللاحقة (30) ثم تتابعت بعد ذللك أجيال العلماء البصريين الذين صنفوا المصنفات على مرّ العصور ؛ ففي من أتى

 كنابي الكامل و المقتضب وأصحابه أبو إسحاق الزجاج، و أبو بكر بن اللسر اج، ويتبعهم مـن بعد أبو
 وقـد قـام نهـج البصـريين علـى أسـس راسـخة؛ إذ طلبـوا فـي فو اعدهم اطر ادهــا , وأن تقوم علـى



 الحجاز وتهامة يجمعون تلّك المادة من ينابيعها الصـافية التـي لـ تفسدها الحـا الحضـارة، وبعبـارة أخرى:







 ب/ المدرسة الكوفيّة:

 برو ايـة الأشعار والأخبار، فتركوا المجـال لعلمـاء البصرة الذين حـازوا فضـل السبق في علم النحو

والصرف (34).

[^3]وتذكر المصـادر أنّ أوّل نحويّ كوفي هو أبو جعفر الرؤ اسـي الذي طلب العلم فـي البصـرة علىى أئمتها، فقر أ على أبي عمرو بن العلاء و على عيسى بن عمر الثقفي، ويقال أنّه كلّما ورد
 مسلم الهر اء الذي عني بالصرف ومسائلـه خاصـة، وتبعه في هذه العنايـة من قر أ عليـه من الكو فيين


 أين أخذت علمك هذا ؟ قال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة، فجاب هذه البو ادي وقضـى وطرهـ، ثم انحدر إلى البصرة فألفى الخليل قضى نحبه، وخلفه يونس فجلس في حلقته، ثم عاد إلى الكوفة ينشر علمه، والكوفة متعطشة إلى نحو مضـار ع نحو البصرة وفي الكسائي نشـاط في الار اسـة و التصنيف
 المذهبين لاختلاف الاتجاهين (36) وأمّا الفراء فهو تلميذ الكسائي الذي أخذ عنه كما أخذ عن غيره من العلماء كيونس بن حبيب، وكان هو والأحمر أشثهر أصحاب الكسائي، وكانا أعلم الكو فيين بـالنحو مـن بعده (37)، وقد قوي بـه شـأن الـذهب الكوفي، ويُقال أنّه كان زائد العصبية علىى سيبويه وكتابـه تحت رأسـهـ، وكان يتفلسف فِي تصـانيفه، ويسلك ألفاظ الفلاسفة (38) ثم أتى من بعد هؤ لاء كوفيون كثر لعلّ أشهر هم ثعلب أحمد بـن يحيـى الذي أخذ عن الفراء كـل مـا


 المدرسة الكوفية إلى حين إتيان ابن آجروم الصنهاجي الذي كـان آخر النحـاة الذين استظهروا آراء المدرسة الكوفية (39) ويتسم المذهب الكوفي النحويّ بسمات تميّزه عن نهج البصريين أهتّهـا جانب الاتسـاع في الروايـة
 الثاذة، كما يتمبّز بالاتساع في القياس بحيث يقاس على الثـاذ والنادر دون تقيّّ بندرته وشذو ذها إلـى الـى جانب ذللك نجد بعض المخالفة في بعض المصطلحات النحوية وما يتصل بها من العو امل لما أرسـاه
 الظرف إذا وقع خبر اً في مثّل "محمد أمامك" , أمّا البصريون فيجعلون الظرف متعلقاً بمحذوف

 الفعل الدائم ويقصدون به اسم الفاعل و المكني و الكناية ويقصدون بـه الضـمير، ويطلقون على البدل مصطلح الترجمة و على التمييز التفسير و على الصفة النعت وعلى العطف بـالحروف عطف النسق

و غير ذلك (40)

355 انظر من تاريخ النحو العربي ـ سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني، ص41 - 42.



ط1، بيروت - 1993 م، ج6ص2813.
38/انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - الليوطي، ج2810
139/انظر البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة - الفيروز آبادي، ص10.
40/ انظر المدارس النحوية - شوقي ضيف، ص158 - 159، وص165 - 167.

ولكن الناظر في مصطلحات النحو يلحظ أنّ اصطلاحات الكوفيين لم تجد اللبيل للثـهرة والانتشـار في النحو العربـي مـا عدا مصطلحي: النعت وعطف النسـق، وظلت المصـطلحات البصـرية هـي السادة.
 "أفعل اللفضبل" مـن البياض و السواد، و الفصـل بين المضـاف والمضـا ظرفاً أو جاراً ومجروراً، ويجوز عندهم توكيد النكرة إذا دلت على زمـان معيّن، ويُيِيحون إضـافـة

الثيء إلى نفسه إن اختلف اللفظ مثل "حقّ اليقين" و "حبّ الحصبيد"، و غبر ذلك (41).




البصريين في بعض المسائل، ومسأندة المبرد البصري لآر اء اء الكوفيين فيّي مسائل أخرى (42).
 لتو افق قـراءات القرّاء السبعة مـع مـنهجهم مـع إمكانيـة خـروج الحـوار للمقارنــة بـالر أي البصـري وبغيره؛ وسيكون ذلك في خاتمة هذا الحديث.
 فُتحت الأبواب على مصاريعها للعلماء التابعين للاختيار من نهج المذهبين ما يرونه صو اباً. ج/ مدارس الانتخاب: ظهرت في الأمصـار الإسـالمية المختلفة أجيـالٌ مـن العلمـاء في العصـور اللاحقة، وأخذت تتعمّق


 النحو أسماء ثالاثة مذاهب من هذا النوع؛ و هـي: المدرسـة البغداديـة والٍا المدرسـة الأندلسية و المدرسـة المصرية. أمّا المدرسة البغداديّة فقد كـان أوائل نحاتهـا ممّن أخذ عن المبرد وثـعلب؛ وبـلـلك نشـأ جيل يحمـل




 البركات بن الأنباري وأبو البقاء العكبري وابن يعيش (43)
 الموروري الذي رحل إلـى المشرق، وأخذ عن الكسـائي و الفراء، وعبد الملك بـن حبيب السلمي،
 بقرطبة، وعنه أخذ أحمد بن يوسف بن حجاج، ويبدأ الاهتمـام بالكتـاب أكثثر فـأكثر على يدي محمــ بن يحيى المهلبي وأبي على القالي وابن القوطية، و غير هم. فطبع نحو الأندلسيين عند ذالك بالطـبع البصري في أغلب مسائله وقو اعده، ثم أقبل العلماء على شرح كتب المشرق المشـهورة بشكـل عـام والإفـادة منهـا، واشتيهر مـن نحـاتهم كثيرون أمثـال الزبيدي صــاحب "طبقـات النحويين واللغنويين" وابن الإفليلحي وابـن السيد البطليوسـي والسـيلي وابـن خروف وابـن عصفور الإشبيلي والشـلوبين

[^4]و غير هم. وكان أولئك النحويون يتبعون منهج الانتقاء من آراء نحـاة البصرة و الكوفـة، وربمـا ذهبوا إلى الفارسي وابن جني، ولكنهم كانوا إلى مذهب البصريين أميل. وكـان خاتمــة علمـاء الأنـدلس ابـن ماللك صاحب الألفيـة، اللذي جدد في النحو بعض التجديـ وتوسـع في الاستنــهاد بالحديث، ورجح

بعض آراء الكوفيين، ولم يصر على آر آه البصريين (44) أمّا المدرسة المصريّة فقد كانت في أول نشأتأتها شديدة النزو ع إلى المدرسة البصرية، حتى إذا كـان



 واسـعاً منذ العصر الأيوبي وتكاتثر أعلام النحـاة فيهـا مـن مثل سليمان بـن بنين وابـن معطـي وابـن
 على الإطلاق ابن هشـام صـاحب كتـاب "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"، وقد ظلت الدر الـا



 هؤ لاء الشرّاح في العصر اللاحق على نحو ما يلقانا عنـد الاسـوقي ولـه حانشية مطولــة علـى المغنـي و عند الثيخ حسن العطار وله حاثنية على شرح الأز هرية للثيخ خالد الأز هري، و وعند الثيخ محمد الخضري وله حاشية على شـر ح ابن عقيل. ولا جدال في أنّ السيوطي ألمـع نـــاة مصر بعد ابـن هشام؛ فهو عالمٌ نحرير صـاحب مصنفات متعددة في شتنى ضـروب المعرفـة؛ فــن كتبـه في النحو:
"الاقتر اح" و "الأشباه و النظائر " و"همع الهو امع" (45)
 و المصرية تسميات مناطق أكثر مـن كونهـا تسميات تحمل رؤى نحويّة محددّة وموحّدة يُو يُوحي بهـا
 نهج واحدٍ وهو منهج الاختيار للمناسب من آراء المدرستين الأوليين مع الاجنهاد في الخروج بـآر اء

ثالثاً: القرّاءات السبع وقّرّاؤ ها وسند قراءاتهُم:



 بعدهم، إلى أن انتهت الرو اية إلى فريق من القراء في القرن الثاني مـن الهجرة، فـانقطعوا للقر اءات الـات
 الصحيحة في روايتها؛ حتى صـاروا القدوة في هذا الثأن، إليهم تُشد الرحال، ويُقصدون للثلقِّي عنهم

من شتى الجهات (46)

و القر اءات السبع هي القر اءات التي قرأ بها القرّاء السبعة المشهورون و هم عبد الهَ بن كثير المكي،
 وحمزة والكسّائي الكوفيون (47). وسوف يحظى كلّ واحدٍ من هؤ لاء القرّاء السبعة بنصيب من الحديث والتفصيل في نسبه وشيوخه وأسانيد قر اءته ورو اته و غِير ذلك. 1/ ابن كثير:


 عباد، وكان يخضب بالحناء، وكان قاص الج الجماعـة بمكـة، وهو مـن الطبقـة الثـانيـة مـن التـابـعين. وقد رُوي أنّ ابن كثير كان شيخاً كبيراً، أبيض الر أس و واللحية، طويلاً جسيماً، أسمر أشهل العينين، يغيّر شيبته بالحناء أو بالصفرة، وكان حسن السكينة (48). وولد ابن كثبر بمكة سنة خمس وأربعين في أيـام معاويـة، وتوفي وني بهـا سنـة عشرين ومائـة في أيـام هشام بن عبد الملك، وله يو مئذ خمس وسبعون سنـة (49)



 وتصدر ابن كثير الإققراء وصـار إمام أهل مكة في ضبط القر آن، وقد قر أ عليه أبو عمرو بن العلاء

وشبل بن عباد ومعروف بن مشكان وإسماعيل بن عبد الهَ بن قسطنطين، و غير هم (51)




فارسي أسلم على يدي السأئب بن صيفي، وكان مؤذن الحرم، وفيل: هو مولى لبني مخزوم (52). 2/ نافع بن أبي نـيم: و هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم، ويُكنّى بـأبي نـيميم وقيل: بـأبي الحسن وفيل: بـأبي
 وأصله من أصبإِنّ وكان أسود اللون حالكاً صبيح الوجه حسن الخلقّ فيه دعابة (53). ورُوي أنّ نافعاً ولد في خلافة ولا عبد الملك بن مروان سنـة بضـع وسبعين للهجرة، وتوفي سنـة تسـع وستين ومائَة (54).

[^5]وقد نُقل أنّ نافعاً قر أ على سبعين من التنابعين سمى منهم خمسة؛ و هم: أبو جعفر يزيـد بـن القعقـاع،


 ربيعة و هؤلاء قر أوا على أبِي بن كعب الذي قر أ على النبي -صلى الله عليه وسلم (55).
 رئأسة القر اءة بالمدينة المنورة (56). وقد أخذ القراءة عن نافع تلامذة كثر منهم سليمان بن مسلم بن جماز الز هري وإسماعيل بـن جعفر


 خليد عتبة بن حمّاد و عبد الرحمن بن أبي الزناد و غير هم (57 . وبعض هؤ لاء وأكثر رو واية عنه؛ للـلك يدور في كتب القراءات اسمان منهم وهـمـا: قالون وهو و وعيسـى بن مينـا، وورش وهو ور عثمـان بـن

سعيد، وههما راوياه المشهوران (58).
3/ عبد الله بن عامر:
هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بـن ربيعـة بـن عـامر بـن عبد الله بـن عمـران اليحصبي بضم

 بن الصباح، وقد اختلف في كنيته كثبرًا والأشهر أنه أبو عمران، وهو إمـام أهل الثـام في القراءة الذي انتهت إليه مشيخة الإقر اء بها (59) . ويُروى أنّ ابن عامر ولد سنة إحدى و عشرين مـن الهجرة وتوفي سنـة ثمـاني عشرة ومائـة، ونُقل


وقد وُلّيّي قضاء دمشق، و كان رأس المسجد بها في زمن عبد الملك وبعده (60)



ومعاوية بن أبي سفيان، و غبر هم (62)
 بشير بن ذكوان القرشي الفهري، ويكنى أبا عمرو. وأمّا هشام فهو هشام بنـ عـن عمار بن نصبر بن أبان بن ميسرة السلمي الدمشثقي القاضي الخطيب , يكنى أبا الوليد (63). 4/ أبو عمرو بن العلاء:


 من أشر اف العرب ووجهائهها (64)

$$
\begin{aligned}
& \text { 55 انظر الإقتاع في القراءات السبع - ابن البَاذِشر، ص17. }
\end{aligned}
$$

> 57/ انظر السبعة في القراءات - ابن مجاهد، ص63 - 64.
> 585 انظر العنوان في القراءات السبع - أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد، ص40.
> 59/ انظر غاية النهاية في طبقات القراءـ ابن الجزري، ج1 ص424.
> 60/ انظر معرفة القراء آلكبار على الطبقات والأعصـّار - الذهبي، ص47 - 49 - 49.
> 61/ انظر السبعة في القراءات ـ ابن مجاهد، ص85،
> 162/ انظر غاية النهآية في طبقات القراء- ابن الجزري، ج1 ص424-425 42.

واختلف في تاريخ وفاته ومدة عمره؛ فقد قيل: إنّه تُوفي سنة أربـع وخمسين ومائـة للهجرة، وقيل:
 وتمانون سنة (65) وقرأ أبو عمرو على مجاهد وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمر وابن كثير وحميد بن قيس. وأخذ عنه

 و عبد الملك بن قريب الأصمعي وشـجاع بـن أبـي نصـر ومعـاذ بـن معـاذ العنبري وسـهل بـن يوسف وق(66) وسن بن علي الجعفيّ وخارجة بن مصحب وداود بن يزيد الأودي ومحبوب بن الحسن، و غير هم (66)

وراويا قر اءة أبي عمر المشهوران هما: الدوري والسوسي، أمّا الدوري فهو أبو عمر حفص ابـن
 شعيب صـالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبر اهيم بن الجـارود المتوفى سنة إحدى وستين

5/ عاصم بن أبي النجود:
هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة مولى بني جذيمة بن مالك بن نصر بـن قعين بن أسد؛ و النجود: هي الحمارة الوحشية التي لا تحمل، وقيل: هي الطويلة من الحمر، وفيل هي الناقة التي لا تبرك إلا على مكان مرتفع، ويُقال: أنّ بهـلة اليّ اسم أمه (68). و عاصم معدود في التـابعين و إليـه انتهت الإمامــنـة في القر اءة بالكوفـة بعد شيخه أبـي عبد الرحمن
 سبع وعشرين ومائة للهجرة، وقيل: سنة ثمان و عشرين ومائة (69 ألـة



وقر أ على عاصم أناس كثر منهم أبو بكر بن عيّاش وحفص بن سليمان والمفضل بن محمد الضبي وسليمان الأعمش وحماد بن شعيب وأبان العطار و الحسن بن صـالح وحمـاد بـن أبـي زيــاد ونـيم بـن ميسرة , غبر هم (71). وروي القراءة عن عاصم راوياه المعروفان و هما: أبو بكر وحفص؛ فالأوّل هو أبو بكر بـن عيـاش


عمر حفص بن أبي داود سليمان بن المغيرة الأسدي الغاضري المتوفى سنة سبعين ومائة (72). 6/ حمزة بن حبيب الزيّات: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي الزيات الفرضي التيمي، وهي وهو مولى لهم، ويقال: هو مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمـي، وفيل: هو مولى لبني عجل، وفي رالـي روايـة: هو من ولد أكثم بن صيفي (73).


ولد حمزة سنة ثمانين للهجرة، ويُحتمل أن يكون قد أدرك بعض الصـحابة، وصـارت إليـه الإمامــة

 ويجلب الجوز و الجبن إلى الكوفة، توفي سنة ست وخمسين ومائة وقيل: سنـة أربع وخمسين ومائـة وقبره بجلوان مشهور (74). وقرأ حمزة القرآن على الأعمش وحمران بن أعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلى ومنصـور


 الرحمن بن أبي حماد و عابد بن أبي عابد و الحسن بن عطيـة وإسـحاق الأزرق و عبيد الله بـن موسـى
 ور اويا قراءة حمزة هما: خلف وخلاد؛ أمّا خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام بن طالب بـن غراب بن ثعلب البزار الصلحي المولود في رجب سنة خمسين ومائة للهجرة و اللمنوفى سنة تسـع و عشـرين ومائتين على أرجح الأقو ال، وخلاد هو أبو عيسى خلاد بن خالد - وقيل: خلاد بن عيسى وخلاد بـن خليد - الثنيباني الصبيرفي الكوفي المتوفى بالكوفة سنة عشرين ومائتنين (76. 7/ الكسائي: هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائي مولىى بني أسد، وكان إمام الكوفيين في

 الرشبد، فقال حينئذٍ: دفنت الفقه والنحو في يوم واحد، وذلك سنة اثنتين أو ثلاث وفيـل: تسع وثمـانين ومائة للهجرة، وقيل: سنة اثثتنين وتسعين ومائة (77).

 وقراءة غبره قراءة منوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من الأئمة (78).



الطيب و عيسى بن سليمان الثبزري، وري و غير هم (79). وروى عن الكسائي قراءته الدوري وأبو الحارث، ومرت نرئر ترجمة الـورري عند الحديث عن قراءة أبي عمرو بـن العـلاء؛ لأنّه هو الذي روا هـا أيضـأ، أمّـا أبو الحـارث فهو الليث بـن خالـد المروزي وقيل: البغدادي المتوفى سنة أربعين ومائتين (80)
 اللسطور القادمة - إن شاء اله - في التفاصيل النحوية لهذه القراءات، ومعرفة الصلة بينها وبين نهـج الكوفيين النحوي، خاصــة وأنّ ثلاتثـة مـن هؤلاء القرّاءـ كـــا مـرّ - هـ كوفيون، وأحدهم هو إمـام المدرسة الكوفية النحوية.

تو افق قراءات القرّاء اللسبعة مع مذهب الكوفيين النحويّ: لقد كان القر آن الكريم وقراءتـه من دو افع نشأة النحو العربيّ الرئيسة وذللك نتيجـة الخوف عليه مـن





 القرّاء السبعة وهها: أبو عمرو بن العلاء والكا والكسائي. ولكن مـع كلّ هذا قد نجـ أنّ بعض ون وجوه هذه القر اءات القر آنبــة غير متو افقـة مـع هذا المـذهب
 السبعة مع نهج الكوفيين النحويّ.

 متسلسلُة حسب ترتيب اللور والاًّاتِ في القرآن الكّريم حتى يسهل النتبع و النظر ، و هي على النحو

الاتتي:



 الخافض في نحو: مررت بك وزيدٍ، وقد استشهـوا البهذه القر اءة وبشواهد أخرى قر آنبية وشعرية عدّة


 واحد؛ فإذا عطفت على الضمير المجرور فكأنّك عطفت الاسم على الحرف الجـار ؛ لأنّ الضـمير إذا
 و المنصوب، وعطف الاسم على الحرف لا يجوز (82 (82).



 و لا بد من التنتبيه هنا إلى أنّ قر اءة بقيّة القرّاء غير حمزة بنصب (الأرحام) تُخرّج على معنى انقو الهة و انقوا الأرحام أن تقطعو ها (84).



[^6] النحو وبعض كتب القراءات (85)


 أمّا البصريون فلا يجوزون أن يقع الماضي حالًا وذللك لسببين؛ أحدهما: أن الفعل الماضـي لا يدل


 أن يقع الماضـي حالاً إذا كـان مـع الماضـي "قد" في نحو: "مـررت بزيد قد قام"؛ وذلك لأن "قد" تقرب الماضــي مـن الحـال، ولهــا يجـوز أن تقتــرن بـه الآن أو الهــاعة فيقـال: "قـد قـام الآن"، أو الساعة" (87) وقد خرّج البصريون كلمـة (حصرةً) في القر اءة السـبقة علىى أحد أربعـة وجوه؛ أحـّ أحدها: أن تكون


 جاؤوكم، ثم أخبر فقال: حصرت صدور هم. ور ابعها: أن يكون محمو لًا على الدعاء الْاء لا علىى الحـالل،


وسرق قطع الهَ يده، وما أثنبه ذلك (88)
 الأوّل؛ إذ لا يعقل أن تكون (حصرة) المنصوبة صفـة لـــــو(قوم) المجرورة، و غير مقبول أن تفصـل بين الصفة وموصوفها هذه الفواصل الكثبرة بل أنّ أحد الفواصل عامل مـن العو امل وهو الفـل الفـل في
 المنطق؛ فلا يتصور أن يقع الماضي حـالاً وهو في الأصـل لا يـل على معنـى الحـال و لا يصـح أن تُقرن به الآن أو الساعة ونحو ها



 إليه بغير الظرف والجار والمجرور؛ ففي هذه القراءة تُرفع (قتل) نائب فاعل للفعل (زُـنـن) وتنصب
 والمضاف إليه (شركائهم) بــــ (أو لادهم) (90) و ولا يجوّز البصريون الفصـل بين المضـاف والمضـاف إليـه بغير الظرف والجـار والمجرور؛ ؛ لأنّ
 بالظرف وحرف الجرّ ومجروره لأنّ الظرف وحرف الجر يتسع فيهما ما لا يتسع في غير همـا. وقد

85/ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين و الكوفيين - ابن الأنباري، ج1 ص205، وانظر النشر في القراءات العشر -
ابن الجزري: أبو الخير شمس الاين محمد بن محمد بن يوسف، تحقيق: علي محمد الضباع
طبعة التجارية الكبرى، ج2 ص131.
86/ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين - ابن الأنباري، ج1 ص205
87/ انظر المصدر السأبق، ج1 ص206.
88/ انظر المصدر السابق نفسه، ج1 ص207.
899 انظر السبعة في القراءات - ابن مجاهد، ص270.
90/ انظر حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ـ الصبان: أبو العرفان محمد بن علي، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت

برر البصريون على عدم صحة هذا الفصل و عدم جواز الاستشهاد بقر اءة ابن عامر بعدة مبررات؛


 الإجماع و اقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضـأ إلـأ إليـه بـالمفعول في غير ضـرورة الثـعر ، و القرآن ليس فيه ضرورة، وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصـل بـه بينهــا فـي فـي حـال الاختيـار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار، فبان أنها إذا لم يجز أن تجعل حجّة في النظير لم يجز أن تج ألـِ


 الحجاز والعر اق "شركاؤ هم" بالواو (91).
 , فإن تكن مثبتة عن القراء الأولين فينبغي أن يقر أ "زُيِّن" وتكون الشركاء ونَ هم الأو لاد لأنهم منهم في النسب والميراث)؛ و هو بذلك يريد أن نقر أ كلمـة "أو لادهم" بـالجر مضـافة إلـى قتل , وبـللك تكون
 و المضاف إليه؛ وبذلك يرى رأي البصريين في رفضه لهذا الفصل و هذه القر اءة (92 (9). وقد أجاز بعض النحاة الفصل في الاختيار بين المضاف ـ الذي هو شبه الفعل و المـراد بــه المصدر
 للفصل بينهما بمفعول المضـاف الذي هو مصدر بقر اءة ابن عامر السـابقة، ومثـال مـا فصـل فيـهـ بـين




 ولعل في الرأي الأخير رجاحة وقرباً للصواب؛ فهو ولا يمنع الفصل في اختيار الكالام بين المضـا

 يكون هذا الفاصل أجنبيّاً.

 (94)

واتُخذت قر اءة ابن عامر شاهداً عند الكوفيين على جواز توكيد فعل الاثثين بنون التوكيد الخفيفة
 تتبعان) للعطف و(لا) للنهي، وهم يجوزون التقاء السـاكنين في الوصـل لأنّ الألف فيهـا فرط مدّ؛

[^7]


 أصله و هو البناء، فإذا سقطت النون بقيت الألف؛ فلو أدخلت عليهـا نـون اللتوكيد الخفيفـة فـلا بد مـن حدوث أحد ثلاثة أمور: إما أن تحذف الألف، أو تكسر النون، أو تُقَرَّ ساكنة؛ فيبطل أن تحذف الألف






 والواو في "و لا" واو الحال، والتقاير: فاستقيما غير متبعين (97) و على مأ يبدو أنّ حمل "لا" على النهي أقرب من حملها على النفي وحمل الواو على العطف أقوى






 وجوب النصب في الصفة إذا تكرر معها الظرف الصـالح لأن يكون خبراً للمبتدأ في نـَّو: في الدَّار






فيه فائدة أثبهه بالحكمة من حمله على مـا ليس فيه فائدة (98) أمّا البصريون فيجوزون نصـب ورفع الصفة الصــالحة للخبريـة إذا تكرر الظـرف معهـا في نحو


 الثانية تذكر على سبيل التوكيد، و التوكيد شائع في كـلام العرب مستعمل في لغتهم، و هذا لا لا خـلاف
 هذا لم يمتتع صحة المسألة، فكذلك ههنا (99).

[^8]

 ترك عمل "ما" في المبتأ والخبر نحو "ما زيدّ فائمّ، وما عمروٌ ذاهبّ" إلا فيماً ليس بمشهور، وإن كانت لغة مشهورة معروفة صحيحة فصيحة و هي لغة بني تميم، ثم لم يدل ذلك على أنّها ليست فصيحة مشهورة مستعملة، فكذلك هنا. كما أنّمْ يذكرون أنّ من القراء من فرأ بالرفع وهو الأعمش؛ فقرأ (خالدون فيها) (100). ولعل الملاحظ هنا أنَ البصريين هم مـن يجوّز وجهـاً آخر على الوجوه المعتادة في الأسـاليب الجارية على الألسن، والككوفيون هم من يرفض هذا النجويز، و وها ما لم تجر عليه طبيعة الخلافـات بين المذهبين؛ إذ يجد الناظر في هذه الخلافات بين الجانين - عادةً - أنّ مذهب الكوفة هو هو من يجوّز والبصريون هم من يمنوون هناً النجويز الذي يخرق قواعد الضبط النحوي التي أحكمو هـا ولكن يبدو أنّ التجويز السابق في هذه المسالة لا يقدح في صحته أنّه لم يأت على ألّا لألة ألقّراء السبعة؛ لأنّ كثيراً من الأساليب الفصيحةَ نحويًاً قد لا تكون واردّة في هذه القراءات بل قد لا تكون ممـا ورد في آي الذكر الحكيم.


 وتعدّ قراءة حفص عن عاصم شاهداً عند الكوفيين في تجويز هم نصب الفعل المضـار ع الواقع بعد الفاء السبيبّة في جواب الترجّي؛ فهم ييجحون أن يعاملُ الترجّي معاملـة التمنـي فينصبون المضـارع ع
 و الفعل بعد الفاء في الرجا نصب *** كنصب ما إلى التمني ينتسب

 عبس: ז و لا تورد كتب النحاة - عندما تنكر تجويز الكوفيين نصب الهضار ع بعد الفاء في جواب الترجي - اعتراضات للبصريين على هذا النجويز، وربمـا يكون لقرب الثنرجي من التنـني في الاستخذام وتبادل الأدوات دورّ في ذلكي.



 ويسِّشهُ بهُّه القراءة على جواز العطف على معمولي عالملين مختلفين فَّي نحو: في الدار زيدٌ والحجرةٍ عمروّ؛ فــــر(الحجرة) معطوفة على (الدار) و(عمرو) معطوفة على (زيد)، وفي القراءة السابقة تُحّْ (آيـات) الثانية و الثالثة معطوفة على اسم (إنّ) (آيـات) الأولى والمعطوفات المجرورة قبلهما معطوفة على (السماوات). ويُّسب إلى الكو فيين والأخفش الأوسط هذا النجويز وتبعهم الزجاجه، وينسب إلى البصريين عامـة الهنع، وفصّل قوم منهم الأعلم الشنتمري فقالوا: إن ولي المخفوض العاطف نحو: "في البيتِ محمدٌ

> 100/ انظر المصدر السابق نفسه، ج1 ص211
> 101/ انظر السبعة في القراءات ـ ابن مجا مجاهد، ص570.
> 102/102/ انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكـ - ابن عقيل، ج4 ص19 - 19 - 20. 103/ انظر إعراب القراءات السبع و عللها - ابن خالويه، ج2 ص439. 104/ انظر التيسير في القراءات اللبعع - الداني، ص198.

والمسجدِ عليٌّ" جاز لأنّه كذا سمع، ولأنّ فيه تعادل المتعاطفات وإلا امتتع في نحو: "في الدارِ زيـُ و عمروٌ الحجرة"، و على قولهم هذا يكون تخريج القراءة اللسابقة على مذهب العطف علىى معمولي عاملين مختلفين جائز اً (105). وممّن صـرّح بمنـع تخريج القر اءة السـابقة علـى مـذهب مـن يجيز العطف علـى معمولي عــلملين





سيبويه لعدي بن زيد العبادي:

فعطف على "امرئ" و على المنصوب الأول) (1066). وقد أوجد ابن خالويه تخريجاً آخر لهذه القراءة غير مذهب التخريج بالعطف على معمولي عـاملين
 بدلاً من الأولى؛ فيكون غير عاطف على عاملين)(107).
 الأقرب للصو اب في تخريج هذه القر اوة أن تجعل مـن قبيل العطف على معمولي عـاملين مختلفين الذي يُراعى فيه ترتيب المتعاطفات؛ وذللك بـأن يلي حرف العطف الاسم المخفوض فـي فـي مثّل: في



 وتُجاري قراءة ابن كثير السابقة مذهب الكوفيين المجوّز لتعاقب اللام ونون التوكيد في الإنيـان في جواب القسم؛ فيجوز عندهم أن تقول: "والهُ لأقوم" - أو: "والهُ أقومنّ"، ولا يلزم عندهم أن يقترن المضار ع المثبت المباثشر له القسم بنون التوكيد واللام معاً (109) ويلزم عند البصريين وكثيرٌ مـن النحـاة أن تـرد مـع المضـار ع المثبت ـ الذي لا يفصـل بينـه وبين


 زيداً والهُ ليضربنّ عمر اً" فاللام هنا لام جواب القسّ؛ إذن يحدث هـا هِا اللتلازم بين اللام ونون النوكيد في القسم لييين الفرق بين لام جواب القسم واللام التي لا تكون جو اباً للقسم (110). وقد أوّل بعض البصريين قراءة ابن كثبر السـابقة " لأقسمُ بيوم القيامـة " علىى إرادة الحـال؛ وفعل الحال إذا أقسم عليه دخلت عليه اللحم وحدها (111) ويظهر أنّ مذهب التجويز الذي قال به الكوفيون في عدم لزوم الإتيان بنون التوكيد والـلام معاً مـع المضـار ع المثبت المباشر له القسم يمكن أن يكون مقبو لاً إذا كان لفظ القسم موجوداً، أمّـا إذا لـم يكن

[^9]القسم ملفوظاً فقد يحدث اللتباس بين أسـلوب القسم و غيره، خاصــة في الوضـع الذي تـرد فيـه الـلام
 جو ابه، أمّا إذا كان المثال: "ليجتهـ الطالب" فليس هناكَ من بيّنة على القسم هنا. هذه المو اضـع الثمانيـة مـن قراءات القرّاء السبعة هـي التـي بـان فيـهـا التو افق بـين قر اءاءاتهم ونهـج










 المنوّن عمل فعلّة (112)


 التعليل لهذا الإعراب، كمأ لا تدخل هنا أيضاً محاور الاختلاف في الإعراب الثقابِ التقديري بين المذهبين.











 المجمع عليها. 3- مجيء القر اءة السبعية المناصرة لمذهب التجويز الكوفي النحوي المعين في بعض المواضـ

 مجارية لما نقول به القاعدة المجمع عليها.

[^10]4- ظهور القر اءة السبعية مدعّمة لرأي الكوفيين في التجويز النحوي المعيّن بصورة غير مباشرة؛
 الكوفيين دليالً على جواز وقو ع الماضي المجرّد حالاً. 5- إنيان القراءة السبعية المناصرة لمذهب آلتجويز الكوفي النحوي المعين في موضع واحدٍ من من قبل قارئين اثثين و هما حمزة و الكسائي في موضع نصب "آيات" كما مرّ. 6- ورود إجمـاع القرّاء السـبعة فـي موضــع واحـد متـو افقين علـى ضـبط معـيّن اتخذ شــاهداً عنـد الكوفيين على مذهبهم؛ وذلـك في موضـع الصـفة إذا يتكرر معهـا الظـرف ومـا يجوز فيهـا مـن

 7- مجيء القر اءة اللـبعية المتو افقـة مـع مذهب التجويز الكوفي النحوي فـي أربعـة مو اضـع مـن المواضع الثمانية السابقة و هي قر اءة لو احد أو اثثين من القرّاء الكوفيين الثلاثة: "عاصم وحمزة و الكسائي". 8- بروز أحد أئمة الكوفيين أو بعضهم و هو غير مناصر لناحيـة التجويز التي يذهب إليهـا مذهب
 بين المضأف والمضاف إليـه، ومحاولتـه نوجيـه قر اءة ابـن عـامر في ذلك إلـى وجهـة أخرى لا يوجد فيها هذا الفصل. 9- إنيان بعض القراءات السبعيّة في بعض الأحيـن القليلـة مسـاندة لناحبـة التجويز التي يقول بهـا المذهب البصري؛ كما مرّ نحو ذلك في عمل "إنْ" المخفةة وفي عمل المصدر المنون.


 ولم يكن الاختلاف في الإعراب نفسه، و هذا الأخير تجاريه وتو افقه القراءات السبعية في الغالب الأعمّ.

وفي الختام أرجو أن أكون قد وُفّقت في إعطـاء صـورة بيّنـة لناحيـة تو افق القراءات السبعية مـع
 النحويّة في مسائل النحو المعيّنة.
 يُستشــنّ فيهـا مجـار اة لـنهج الكـوفيين فـي الصـرف حتى تكتمـل الصـورة فـي هـا التو افـق نحويّـاً وصرفيّاً.

## ا- المصادر و المراجراجع:

2- أخبار النحويين - أبو طاهر البزّار: عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاثم، تحقيق: مجدي فتحي السبَّ، طبعة دار الصحابة للتراث، ط1، طنطا - 1410. 3- أخبار النحويين البصريين، السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد اله بن المرزبان، تحقيق: طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم
 1987م
5- إعراب القراءأتْ السبع و عللها - ابن خالويه: أبو عبد الشه الحسين بن أحمد، تحقيق وتقديب: د. عبد الرحمن بن سليمان العثّمين، طبعة مكّبة الخانجي، ط1، القاهرة - 1992مـ 6- الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين، تحقّق: د. إحسان عباس ود. إير اهير السعافين والأستاذ: بكر عباس، طبعة دار


9- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين - ابن الأنباري: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الانصـاري، طبعة المكتبة العصرية، ط1، 2003م.
10- بغية الوعاة في طبقات اللّغويين و النحاة - السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبر اهيم، طبعة الدكتبة ألعصرية - لبنان - صيدا.
11- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ـ "الفبروز آبادي: مجد الدين أبو طـاهر محمد بن يعقوب، طبعـة دار سـد الدين للطباعـة والنشر والثتوزيع، ط1، 2000م.
12- البيان والتثيين - الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، طبعة دار ومكتبة الهلال، بيروت - 1423 هـ.


الاككتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة هجر للطباعة والنشر واللنوزيع والإعلان، ط2، القاهرة - 1992م.
14- تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب - د. محمد المختار ولد أبّاه، طبعة دار الكتب العلمية، ط2، بيروت - 2008م. 15- التيسير في القراءات السبع - الداني: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، تحقيق: أوتو تريزل، طبعة دار الكتاب العربي، ط2، بيروت - 1984م.
16- الجني الداني في حروف المعاني ـ المر ادي: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اله بن عليّ، تحقيق: د فخر الدين قبـاوة الأستاذ محمد نديم فاضل، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت - 1992م.
17- حاثية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن ماللك ـ الصبان: أبو العرفان محمد بن علي، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت ـ 1997مـ
18- الخصائص - ابن جنّي: أبو الفتح عثمان بن جني، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط4. 19- در اسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبد الخالق عضيمة، طبعة دار الحدبث، القاهرة.
20- السبعة في القراءات - ابن مجاهد: أبو بكر أحمد بن موسى بن العبـاس الثميمي، تحقيق: شوقي ضيف، طبعـة دار المعـارف، ط2،
مصر - 1400هـ.

21- سير أعلام النبلاء ـ الذهبي: شمس الدين أبو عبد اله محمد بن أحمد بـن عثمـان بن قَايْمـاز، طبعـة دار الحدبث، القـاهرة - 2006م،
و هناك طبعة أخرى بتحققيق: مجمو عة من المحققين بإثشر اف الثيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، 1985م.
22- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - ابن عقيل: عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،

$$
\text { طبعة دار التراث، ط20، القاهرة - } 1980 \text { م. }
$$

23- شرح التصريح على التوضيح - الأزهري: خالد بن عبد الهَ بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت . 2000-
24- شرح المفصل - ابن يعيش: أبو البقاء موفق الاين يعيش بن علي بن يعيش، قّمّ له ووضع هو امشه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت - 2001م.
25- طبقات فحول الشعراء ـ محمد بن سلام الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر، طبعة دار المدني - جدة. 26- العنوان في القراءات السبع - أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سـيد، تحقيق: د. زهير زاهد ود. خليل العطية، طبعة عـالم الكتب،

$$
\text { بيروت - } 1405 \text { هـ. }
$$

27- غاية النهاية في طبقات القراءـ ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف، طبعة مكتبة ابن تيمية. 28- الكامل في اللغة والأدب - المبرد: أبو العبـاس محمد بن يزيد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعـة دار الفكر العربي، ط3؛ القاهرة - 1997م.
29- المحتسب في تنيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ـ ابن جني: أبو الفتح عثمـن بن جني، طبعـة وزارة الأوقاف ـ المجلس
الأعلىى للشئون الإسلامية، القاهرة - 1999م.

30- المدارس النحوية - شوقي ضيف: أحمد شوقي عبد السلام ضيف، طبعة دار المعارف. 31- معاني القرآن - الفرّاء: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الهَ بن منظور، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار و عبد الفتّاح إسماعيل الثثلبي، طبعة دار المصرية للتأليف والتنرجمة، ط1، مصر مصر .
32- معجم الأدباء - ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الهّ ياقوت بن عبد الش، تحقيق: إحسان عباس، طبعة دار الغرب الإسلامي، ط1،

$$
\text { بيروت - } 1993 \text { م. }
$$

33- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصـار ـ الذهبي: شمس الاين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايمْاز، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت - 1997م.
34- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام: أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الهّ بن يوسف، تحقيق: د.
مازن المبارك/ محمد علي حمد الله، طبعة دار الفكر، ط6، دمشق - 1985م.
35- من تاريخ النحو العربي - سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني، طبعة مكتبة الفلاح.
 السامرائي، طبعة مكتبة المنار، ط3، الزرقاء - الأردن - 1985 م. 37- نشأة النحو وتاريخ أثشهر النحاة ـ الثيخ محمد الطنطاوي، تحقيق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل، طبعة مكتبة إحياء التراث الإسلامي، ط1، 2005م. 38- النشر في القراءات الُشَر - ابن الجزري: أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف، تحقيق: علي محمد الضباع، طبعة الـطبعة التجارية الكبرى. 39- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان - ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبر اهيم بن أبي بكر، تحقيق: إحسـان عباس، طبعة دار صـادر، بيروت.


[^0]:    1/ انظر من تاريخ النحو العربي - سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني، طبعة مكتبة الفلاح، ص4.
     ص49، و انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - السيوطي: جلال الاين عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: محمد أبو الفضل إبر اهيم، طبعة المكتبة العصرية ـ لبنان/ صيدا، ج2 ص22، وانظر أخبار النحويين - أبو طاهر البزّارٍ: عبد الواحد بن عمر بن محمد

    بن أبي هاشث، تحقيق: مجدي فتحي السيّّ، طبعة دار الصحابة للتراث، ط1، طنطا - 1410ه، ص23.
    3/3 طبقات فحول الثعر اء - محمد بن سلام الجمحي، تحقيق: محمود محمد شاكر ، طبعة دار المدني - جدة، ج1 ص12 ص12.
    

    صادر، ط3، 2008م، ج12 ص 215.
    5/ إنباه الرواة على أنباه النحاة - القفطي، ج1 ج1 ص1 ص51.
     الاكتور عبد الفتاح محمد الحلو، طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط2، القاهرة - 1992م، ص167، وانظر إنباه الرواة

    على أنباه النحاة - القفطي، ج1 ص51 ص5
    7/ انظر إنباه الرواة على أنباه النحاة - القفطي، ج1 ص1 ص51. 8/ انظر تاريخ العلماء النحويين من البصريين و الكو فيين وغير هم - التتوخي، ص167.

[^1]:    9/ انظر الددارس النحوية - شوقي ضيف: أحمد شوقي عبد السلام ضيف، طبعة دار المعارف، ص14 و16 و18
    10/صليّة: عربيَ أصيل: خالص ألنسب، لحب الطريق: يبّة. 111/ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني، ج12 ص216. 12/الكامل في اللغةو الآدب ـ المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبر اهيم، طبعة دار الفكر العربي، ط3، القاهرة -

    1997م، ج3 ص152.
    131/ انظر نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة - الشيخ محمد الطنطاوي، تحققق: أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل، طبعة مكتبة
    إحياء التنز اثر الإسلادمي، ط1، 2005م، ص28.
    14/ انظر من ناريخ النحؤ العربي - سعيلد بن محمد بن أحمد الأفغاني، ص8.

[^2]:    15 انظر الخصائص - ابن جنّي: أبو الفتح عثمان بن جني، طبعة الهيئة الهصرية العامة للكتاب، ط4، ج2 ص10. 16 ا1 انظر نز هة الألباء في طبقاتٌ الأدباء - ابن الأنباري: أبو البركات كــال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عيد الش، تحققق: إبر اهيم السامر ائي، طبعة مكتة المنار ، ط3، الزرقاء - الأردن - 1985 م، ص19 - 20. 1718 انظر من تاريخ النحو العربي - ستيد بن محمد بن أحمد الأفغاني، ص11-1 -1 11. 181/ انظر المرجع السابق، ص13. 19/ الظر الأضداد - ابن الأنباري: محمد بن القاسم، تحققق: محمد أبو الفضل إبر اهيه، طبعة الهكبة العصرية، ط1، صيدا - ييروت 1987م، ص244-245.
    20/انظر البّيان والثييين - الجاحط: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، طبعة دار ومكبة الهلال، بيروت - 1423 هـ، ج1 ص14.

[^3]:    28 انظر المدارس النحوية - شوقي ضيف، ص30 - 31.
    
     والتوزيع، ط1، 2000م، ص222.

    131/1/انظر المصدر السابق، ص9.
    
    ا33/انظر المرجع السابق، ص19-20.
    34 انظر البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة - الفيروز آبادي، ص10.

[^4]:    41/ انظر تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب - د. محمد المختار ولد أبّاه، طبعة دار الكتب العلمية، ط2، بيروت - 2008م،
    ص101.
    
    434 انظرّ البلغة في تراجم أنئة النحو واللغنة - الفيروز آبادي، ص11.

[^5]:    47 انظر العنو ان في القراءات السبع - أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد، تحققق: د. زهير زاهد ود. خليل العطية، طبعة عالم الكتب،
     للتزاث، ص18. 18 القي 49 انظر غاية النهاية في طبقات القراء- ابن الجزري: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف، طبعة مكثبة ابن تيمية، ج1 ص 50/ الظر السبعة فئي القراءات ـ ابن مجاهد: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس الثتيمي، تحقّق: شوقي ضيف، طبعة دار المعارف، ط2،

    مصر - 1400 هـ، ص. 65. 51/ انظر معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار - الذهبي: شُمس الدين أبو عب الهُ محمد بن أحد بن عثمان بن قَايْماز، طبعة دار

    الكتب العلمية، ط1، بيروت - 1997م، ص50. 5 صا
    52 النظر الإقناع في القراءات السبع - ابن البآنِش، ص19.
    53/ انظر غاية النهائة في طبقات القراء- ابن الجزري، ج2 ص330.
    
    ج7 ص135-36.

[^6]:    81/ انظر السبعة في القراءات ـ ابن مجاهد، ص226. 82/ انظر الإنصافت في مسائلّ الخلاف بين النحويين: البصريين و الكوفيين ـ ابن الأنباري: أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اله الأنصاري، طبعة المكتبة العصرية، ط1، 2003م، ج2 ص379 وص3282.
     طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت - 2001م، ج2 ص283.
     طبعة مكتبة الخانجي، ط1، القاهرة - 1992م، ج1 ص127.

[^7]:    91/ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين - ابن الأنباري، ج2 ص352 - 355.
    

    الفتاح إسماعيل الثلبي، طبعة دار المصرية للتأليف و الثنرجمة، ط1، مصر، ج1 ص1 ص357-358. 93 انظر شُر ح ابن عقيل على ألفية ابن ماللك - ابن عقيل: عبد الهد بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة دار التراث، ط20، القاهرة - 1980 م، ج3 ص182 -82 83. 94/ انظر التيسير في القراءاءات السبع - الداني: أبو عمـرو عثمـان بـن سـيد بـن عثمـان بن عمر، تحقيق: أوتو تريزل، طبعـة دار الكتاب

[^8]:    95/ انظر شرح التصريح على التوضيح - الأزهري: خالد بن عبد الهَ بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ، طبعـة دار الكتب العلميـة، ط1،
     97/ انظر المصدر السأبق، ج2 ص548.
     99/ انظر المصدر السأبق، ج1 ص211.

[^9]:    105/ انظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هثام: أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الهَ بن يوسف، تحقيق: د. مازن المبارك' محمد علي حمد الله، طبعة دار الفكر، ط6، دمشق - 1985م، ص632 - 633 ـ 632.

    106/ انظر الكامل في اللغة والأدب - المبرّد، ج1 ص229. 107/ انظر إعراب القر اءات السبع و عللها - ابن خالويه، ج2 ص312. 108/ انظر السبعة في القراءات ـ ابن مجاهد، ص661.
     110/ انظر شرح المفصل - ابن يعيش، ج5 صرالمرئ
    -111/ا11/انظر الجني الداني في حروف المعاني - المر ادي: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ، تحقيق: د فخر الدين قباوة -
    الأستاذ محمد نديم فاضل، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، بيروت - 1992م، ص127.

[^10]:    112/ انظر إعراب القراءات السبع و عللها - ابن خالويه، ج1 ص294، و ج2 ص244. وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين:
    

