

مجلة علمية مnكمة متنصnصة
تصدر8ا كلية النتربـبة - جامعة ساساء
ISSN الرمز الدولي: 6798-613


## الهيئة الإداربـة

المشرف أ.د. ظانر ابراهيـم طه العراوي
العميد
رئيس هيئة التحرير : أ.م.د عادل هممد حسين عليان
أعضاء هيئة التهرير :

قسم اللغة الانـكايزية
قسمم علوم القرآن
قسم اللغة العربيـة

أ.م.د. اصبام شاكر أ.م.د. يـوسف حسن
أ.م. فاية خلف سلمان
هدير التحرير:

م . سحاب خليفة جمين الساهرائـي
Email: Sahab_samarra@yahoo.com
Email: Sahab.samarra@yahoo.com
Cell phone: 0096407702525969 \& 0096407809995178
الإخراج الفني والطباعي: هدير التحرير

## دلالة أبنيـة المادر والشتتقات في شرح السيراني لكتاب سيبـويهه

د.عبد الله خلف صالح الجبوري<br>جامعة تكريت/كلية الآداب / قسم اللغة العربية

Drabdullah.197416@yahoo.com

أ.م. د. عبد الرزلق فياض علي الجبوري
جامعة تكريت/ كلية التربية/ قسم اللغة العربية
dr.abdulrazaq67@gmail.com


#### Abstract

This research is an attempt to study the meaning of the roots and derivations at one of the best and ancient books of Sybaoyh i.e Al-Serafi explanation (Abi Sa'aed Bin Hassan Bin Al-Mirziban died 368 H. ).

The researchers tried to study these derivations with their meanings after new suffixes are added that affect their Forms and change their meanings. That is why each derivation gets a different meaning that expresses a new meaning with a different position that takes this meaning rather than any other meaning .

The two researchers briefed the derivation as it is a distinctive feature of the Arabic language, and as an evidence for its vitality, flexibility, and ability to take change its forms and derive new forms to express different meanings. Besides, the researchers showed the traditional and modern grammarians' points of view towards derivations and how they dealt and looked at it which became as an introductory section for this research.

Then, the researchers dealt with the origin of these derivations and what changes may occur on them in addition to their types .

Moreover, this research is written to make Al-Serafi explanation for Sybaoyah book a field to deal with the derived structures and their meanings and the way he used to treat them, in addition to the examples he used that are taken from the Arabs language and their use of it . This was in an introduction, two sections followed by a conclusion and the results this study has come up with.

Finally, we ask Allah ( the Almighty ) to help us to complete this research in its best form and praise be to Allah .




هذا البحث محاولة لنتبع دلالة أبنية المصـادر والمشتقات في واحد من أفضل شروح كتاب سيبوبه
وأقدمها نعني بذلك شرح السبرافي (أبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان المتوفى سنة 1 باهـه) وقد حاول الباحثان النظر في صيغ هذه المشتقات وملاحظة دلالاتها بعد أن تلحقها زيادات تؤثر في شكلها وتغير دلالاتها ، فيصبح لكل مشتق منها دلالته الخاصـة التي تعبر عن معنى معين ، ووفقا لموفق معين يتطلب هذا المعنى وهذه الدلالة دون غيرها .
وقد عرض الباحثان للاشتقاق بوصفه ظاهرةً مميزةً للعربيـة ، ودليلاً على حيويتها ومرونتها وقدرتها على التصـرف بصـغها واشتقاق ألفاظ مـن ألفـاظ للتعبير عن المعـني المختلفـة. وبيَّنا موقف العلمـاء

القدامى والمحدثين من الاشتقاق ، وكيف تعاملوا معه ونظروا إليه في مبحث صـار تمهيدا لبحثا هذا. وتتاول الباحثان أصل هذه المشنقات وما يصيبها من تحول، وبحثا في أنواعها ، وجاء هذا البحث
ليجعل شرح السيرافي لكتاب سيبويه ميداناً لـه ومرنكزاً في عرض

الأبنية المشتقة ودلالاتها، وطريقة معالجة الهيرافي لها ، وأمتلاته المستمدة من لغة العرب واستعمالهم لها. وكان ذلك في تمهيد ومطلبين نتبعها خاتمة ونتائج البحث .
وختاماً نسأل اله - تعالى- أن يوفقنا في إتمام هذا البحث على الشكل الذي ينغين له أن يكون
دون إفراط أو تفريط .

وآخر دعوانا أن الحمد لهَ ربّ العالمين
التمهيد
من المعلوم عند علماء اللغة العربية أن الاشتقاق من الوسائل المهمة التي تلنا على أصول الألفاظ ، والاشتقاق هو الطريق إلى فهم اللغة ، وربط ألفاظها ، والوصل بين معانيها(1). والاشتتاق وسيلةٌ مهمـة من وسائل نمو اللغة العربية ، للكلك فالعربية نوصف بأنها لغة اشتقاقية ، وليس هذا الاشتقاق في اللغة بمنأى عن القـاس المعنبر الخاضـع للأصـول ، بل بينهـا وشيجةٌ وثيقةٌ ، ذلك أن الاشتقاق : (( هو استخراج لفظ من لفظ أو صيغة من صيغة ، والقياس هو الأساس الذي تبنى عليه هذه العطلية ليصير مقبولاً ومعترفاً بـه لدى العلمـاء )( ) " ، وبحسب ذلك يكون الاشتـقاق جسراً موصـلاً بين اللغـة والفكر ، وسبيلاً إلى البحث بين التعبير والتفكير، ولأنه يقوم على اشتراك الألفاظ في حروف أصل ذات معنى عام في الغالب(T).
وقد أدرك أهل العربية قديماً وحديثاً أههية الاشتقاق في نمو اللغة وانساعها ، لذلك فليس غريياً أن أول ما أُثِر عنهم من مؤلفات وصلت إلينا كاملةً صحيحة النسب الى مؤلفها كانت مبنيـةً على ظاهرة ألـا
 (الشتقاق الأكبر) التي تقوم على الجمع بين المعاني المتقاربة بعد تقليب الحروف في الكلمة الواحدة ، واستخراج معنى عام واحد يجمع هذه الألفاظ المختلفة التركيب المتفقة الحروف(4)، وليس غريباً أيضاً أن
 السسماة بـ (الاشتقاق) التي صدَرها بسؤال وجواب ؛ لِيُعْلِمَ القارئ بأههية الاششتقاق في اللغة العربية ،إذ يقول في رسالته: ((ما الغرض في الاشتنقاق ؟ ولِّح وقع في الكلام؟وما الحاجة إليه؟ ) ) ، ثم يجيب قائلاً: ((الغرض في الاشتقاق أن به انسع الكالام ، وشُشُلّّ على القوافي والسجع والخطب ، وتُصُرِّف في دقيق المعاني...)) ، ثم يقول: (( ولو جمدت المصادر وارنفع الاشنتقاق في كل الكلام ، لم يوجد في الكلام صفة لموصوف ولا فعل لفاعل ، وفضل لغة العرب على سائر اللغات بهذه التصـاريف وكثّرتها ، وإن بالحركة من الحركات التي هي الضمة والفتحة والكسرة ، وبالحرف نفرّق بين معانٍ ، ولولا هذه الأبنية
لاحتيج الى كلام كثبرٍ )(o).

وأصبح الاشتقاق فيما بعد يعني ((استخراج لفظ من لفظ متفق معه في المعنى والحروف الأصلية)) ، فإذا انفق المشتق والمشتق منـه في ترتيب الحروف سمِّي ذلك بالاشتقاق العام ، وقد سماه ابن جني بالاشتقاق الأصغر () ، وإن لم يكن فيه اتفاق في ترنيب الحروف ، وإنما جمع نقليباته معنى عام ، فهو (V). الاشنقاق الكبير أو الأكبر

وبطلق علمـاء العربيـة علـى هذا الأصـل تنـمية (المـادة) ، وبسـمون مـا يؤخـذ مـن هـا الأصـل
اشتقاقاً (^)
وقد بلغ ابن فارس (ت 90٪) مبلغاً كبيراً في فهم أصول الألفاظ ؛ إذ كان يردُّ مفرداتِ كلٍّ مـادة من مـواد اللغــة إلـى أصـولها المحنويـة المشـتركة ، فـلا يكـاد يخطئهـ النوفيق ، وذلـك فـي معجهـه ((مقاييس اللغة))؛ وقد انفرد من بين اللغوبين بهذا التأليف ، إذ لم يسبقه أحد ، ولم يخالفْه أحد، ولم يُرَ قبل مؤلَّفِهِ ولا بعده في اللغـة العربيـة ، وفي اللغـات الأخرى تـأليفٌ معجمـيٌ يتتـاول معظـ مـواد اللغـة في ضـوء الاششنقاق غيرُه(9).
ويمكن القول إنَ مـا قّمّمه ابن فـارس أفاد منـه أصحاب المعجمـات كثيراً ، ولاسيما الصـاغاني (ت
 ما كانا بحيلان إلى مقاييس اللغة(•) (ما ويشترط علمـاء اللغـة - قديماً وحديثاً - التتاسب بين اللفظين (المشتق والمشتق منـه) في الأحرف الأصلية وترتيبها ، كاشتقاق الأفعال الماضية والمضارعة والأمر والمشنقات بأنواعها (اسم الفاعل واسم المفعول واسم اللفضيل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة من المادة الواحدة ) ، وهذا ما ينصرف إليه لفظ الاشتقاق عند إطلاقه ؛ لأنـه الأوسع دائرة والأكثر نتاجاً ، وبسمى بالاشتقاق العام ، وهو في أدّق تعاريفه : (( استمداد مجموعة من الكلمات من المادة اللغويـة ، أو الجذر اللغوي مع اشتراك أفراد هذه المجموعة في عدد من الحروف وفي ترتيبها ، كما تشترك في الدالالة العامة . أيضا) (")
وإذا كان هذا الاشتقاق مظهراً من مظاهر حيويـة العربيـة فإنّه كذلك مظهر من مظـاهر منطقيتهـا ، وانّساقها مع طبيعة الأشباء في إرجاع الجزئيات إلى الكليات ، وربط الأجزاء المبعثرة بالمعنى الجامع ، وكذللك يعكس قدرتها على الربط والتصنيف سواء في الألفاظ أم في المعاني(「"). وتؤيد الدراسات الدلالية الحديثة ما ذهب إليه علماؤنا القدماء عند ربطهم بنية الكلمات بمعانيها ، إذ

يرى عالم الداللة الفرنسي بيير غيرو أن المضمون المعنوي للكلمة يرتبط بعلاقةٍ مع أصل الكلمة(ז'). ويرى سـعد الأفغاني أن النظر إلى الاشتقاق في العربيـة يحصل من زاويتين : زاويـة عامـة ومـن طريق غير مباشر ، وزاوية خاصة ومن طريق مباشر

د.عبد الله خلف صالم الجبوريى
أ.م. د. عبد الرزاقٌ فياض علي الجبـوري
فالأولى نتعلق باشتقاق كلّ الكلمات في الأسرة الواحدة من جذر واحد ثالثي يُحدّد بعد النظر إلى كلّ تلك الكلمات مرتبة على نسق واحد ، وهذا ما يمكن تسميته بالاشنقاق غير المباشر -وأمّا الأخرى فتتعلق بحركـة الصيغ ، ورصد العلاقات الدلاليـة القائمـة بين المفردات ، وهذا مـا يطلق عليه بالاشتقاق المباشر ، ومن أمتلته الاشنقاق من الأعداد(وحّد ونوّحد نوحيداً ...الخ) ومن أسماء الأزمنة نحو :أخْرَفَ القوُم من الخريف ، وأفجروا من الفجر .. ومن الحيوان (استأسد الرجلُّ) من الأسد ، و (استنتوق الجملُ) مـن الناقـة ، ومـن النبـات نحو (فَلْفَلَ الطعـامُ) مـن الفلفل ، وهذا كُلْـُهُ دليـل علـى أن الاشتقاق ليس فقط اشنقاقاً عاماً من المادة(ڭ1)، لهذا يقول الرضي(ت (7 آهـ) : ((ونعني بالاشتقاق كون
 وقد لاحظ المستشرق هنري فليش أن النظام العربي يستخدم جذراً لا جزءاً ثابتاً كما تفعل الفرنسية ، وهذا الجذر مكوَّن من صوامت فحسب ، نتصل بمجموعها فكرةٌ عامةٌ أقل أو أكثر تحديداً ، ويتم تحويل

هذه الفكرة إلى الواقع في كلمات مستقلة بوساطة المصوتات التي توضع في داخل الأصل(الجذر)(1¹). ويخلص فليش إلـى نتيجـة مؤدّا هـا أن الجانب الأكبر مـن المفردات العربيـة مـن أصـل ذي ثلاثـة صوامت ، والاشتقاق يكون ابتداءً من هذا الأصل نحو الأصل (كتب) يدل على الكتابة في كونها فكرة
 من الأصـل ، ففيها نجد أصـلاً واحداً هو (ك ت ب) متضمناً ذلك المعنـى العـام (الكتنابـة) ، وأن زيـادة المصوتات داخل الأصل ؛ لاشتقاق الكلمات لا يحصل بصورة اعتباطبة ، بل هو مقيَّد بطابع المصوت وكميته ، وكذللك يُحَدُ تضعيف الصامت الثاني أو الثالث من الأصل زيادةً لعنصر أساسي إلى إدكانات هذه التغيرات الداخلية(')
ويدعو فليش إلى احترام هذه الطريقـة في التحليل ؛لأنهـا الطريقـة الوحيدة التي تمثّل خصوصية العربية(1).
ومما يلاحظ فإن كل المعاني التي تتعاور الصيغ بسبب من تفاعلها مع المعنى المعجمي أو الدلالة لها أثر في إضفاء معنى معين على كل الصيغ المولّدة سواء أكانت أفعالاً أم صفاتٍ أم مصـادرَ ؛ لأنها تقع على خطٍ اشتقاقيٍٍ واحد ـ وكذلك فإن هذا المعنى هو الذي ينتج عنـه المعنى الوظيفي أو ما يسميه اللغويون بمعاني الصيغ أو معاني الزيادة.
وسنحاول رصد ذلك بالاهتداء إلى شرح هو من أفضل شروح كتاب سيبويه لمعرفة طريقة معالجته للمشنقات الصـرفية بملاحظـة دلالاتهـا المختلفـة وتحولات تلـك الـلالات ؛ انطلاقـاً مـن الأصـل اللغوي (المادة) وما يربطها بالمشنقات المولَّدة منها وأثر ذلك في تحديد المعنى الوظيفي للتركيب اللغوي.

## المطلب الأول: الأصل وتحولآت الصيخ

لا يمكن ضبط دلالات المصادر تحت قواعد جامعة بسهولة ويسر وإحكام ، ولذلك قال سيبويه في بـاب : (( بنـاء الأفحـال التي هي أعمـال تعداك الـى غيرك وتوقعها بـه ومصـادرها)) بعد أن تتاول هذه المصادر باستفاضة وتفصيل : (( وهذه الأشباء لا تُضبط بقياس ولا بأمرٍ أحكم من هذا ـ ـ وهكذا مأخذ الخليل )(9 ) ، ، لذلك سنتتاول بشيء من التفصيل في هذا المطلب الصيغ القياسية للمصـادر ؛ كونهـا الأكثر في كلام العرب ، وعليها جاءت أغلب المصادر مع مراعاة الأصل الجامع لها ، وذلك نحو : 1- فَعْل (بـفتنمٍ فنسكونٍ): يرى السيرافي أن هذا المصدر يجيء في الأفعال المتعديـة واللازمـة تبعاً لسيبويه ، لأنه يرى ذلك ، قال سيبويه في بـاب (( بنـاء الأفحال التي هي أعمـال تعداك الى غيرك وتوقعها بـه ومصـادرها)) : (( فالأفعال تكون من هذا على ثلاثثة أبنيـة: علىى فَلْ يفعُل، وفحَل يفعِل ، وفعِل يفعَل ، ويكون المصدر
 والاسم خالِقٌ ... ، وأمـا فَعَلَ يفْعِل فنحو : ضَرَبَ يضْرِبُ، وهو ضـارِبٌ... ، وأمّا فَعِلَ يفْعَلُ ومصدرُه
 وقال المبرد في: (( بـاب مصـادر ذوات الثلاثة على اختلافها وتبيين الأصل فيهـا)): (( فمنها مـا

 وعلى فعَل يفْعُلُ ، ... وعلى فعلّلَ يفْعُلُ ... . . ثم قال: ((والدليل على أن أصل المصـادر في الثثلاثة (فَعْلٌ) مسكن الأوسط مفتوح الأول أنَّك إذا أردتَ ردَّ جميع هذه المصـادر الـى المـرّة الواحدة ، فإنّمـا نرجـع الـى (فَعْــة) على أيِّ بنـاءٍ كان بزيـادةٍ أو
 أخف الحركات ... وزعم سبيويه أنَّ الأكثر في الفعل الذي لا يتعدى الى المفعول أن بأتي على (فُعُول) ، وإن كان (الفَعْلُ) هو الأصل ، فكأن الواو إنّما زيدت وغُيِّر للفصل بين المتعدّي وغيره ؛ وذلك نحو :جلسْتُ جلوسـاً ، ووقدت النـار وُقوداً ، وإن كـان الأصـل مــا ذكرنـا ، وقد يجـيء هذا فيمـا لا يتعـدى
أكثر () (r)

وعند السيرافيّ أنَّ هذا المصدر يجيء في الأفعال المتعديـة واللازمـة ، قال - معلِّقاً على مـا ذكره
 يتعدى)) (Y) ، وقال : (( ذكر سيبويه هذه المصـادر المختلفة في الأفعال المتعديـة ، والأصل فيها عنده أن يكون المصدر على (فَعْل) ، بل الأصل في الأفعال كلِّها الثثلاثيـة أن تكون مصـادرها علىى (فَعْل) ؛




 المشهور (فاعل) ، بل هو شاذٌّ على وزن (فَعِل) ، كَحَّرِ وفَرِقٌ وفَرِّحٌ وغيرها.

## -r

ويدل على الأصوات أو السير نحو : الصَّهِيل ، والزَّئِير ، والطَّنَّنِ والهدير والرحيل ، وفيه محاكاة لأصوات الطبيعة (0) . فال سييويه : (( وقد جاء شيءٌ من هـ هذه الأفعال المتعدية التي هي على فاعلٍ ،

والضريبٌ : الذي يضرب بالقداح بينهم)(17).

واشتترط السبرافيُ في هذا الوصف أن يكون بناؤه على فاعل ، أي أن يكون مأخوذاً من فاعل ،

 الصريم في القطيعة وبين من يصرِمِ في معنى سواه ، وبين العريف الذي يتعرَّف الأنساب وبين العارف

بشيء سواه)(Y) :




$$
.^{(\lambda)}(()
$$

قال السيرافي - موضتّحاً ما ذهب إليه سييويه- : (( أراد سييويه أنهم حملوا مصـادر ما لا يتعدّى



وقال : (( وقد جاء بعض ما ذكرنا من هذه الأبنية على (فُعول) ، يعني مـا يتعدّى ، وذلك : لتِمِّه
 يتعدّى بما لا يتغدَّى)) (•) . لكن مجيئه يكون أكثرُ في الفعل اللازم ، وهذا مقتضى قول السبرافي
 جاءت مستفيضةً ، حتى يصعب التنييز بين الأصل والفزع أو المقيس والمقيس عليه . ع- غُعْال:

 قال سيويه: (( وقد جاء بعضه على (فُعالٍ) كما جاء على (فَعالٍ) و(فُعُلٍ) ، قالوا : نَسَسَ نُعاساً ،
 وأمّا السُكات فهو داءٌ كما قالوا: العُطاس . فهذه الأشثياء لا تكون حتّى تريد الداء ، جُعِل كالنُّـاز

وقد زاد الأعلم الثنتنتري كلام سييويه توضيحاً ، حين قال: ((وذكر سييويه أن الفُعال يكثر في الأدواء ، كقولنا: السُّكات ، والُُوال ، والدُّار ، والسُّهام ، وهو تغيُّرٌ من حرٍّ الثمس ، والنُّاز وهو مثل
السُّعال) (0).


ووفقاً لهؤلاء فقد رأى السيرافيُّ أن (ثُعال) يكثر في الأصوات ، حتى صـار باباً لها ، ويشاركه في



 ذلك التجويز ، واحتجً الأصمعئُ بأن باب الأدواء بالضم ، واحتجًّ السيرافئُ بقول سييويه:(( كما أنتك قد تجيء ببعض ما يكون من داءٍ على غير فُعال ، وبابـه فُعال ، كما قالوا : الحَبَط ، والخَبَج ، والغُذَّة . وهذا النحو كثيرٌ ()(5 ؛.
قال السيرافئُ معقًّاً: (( فيككن أن يكون السَّواف منه)) (80) ، ثم قال معلّاًاً : (( ويجوز عندي أن
 0-فُعالة:
إذا دلت (فُعالة) على الثُضالة على بقايا الثيء ونفايته ، وما تتاثر منه جاز الإتيان بها على هذا
 قـال: (( وتجيء الفُعالـة فيمـا كـان فاضـلاً عن الثـيء إذا أُخِذ منـه ، نحـو الفُضـالة والثُوارة والثُراضـة

والثُفاغة والنُقاوة والحُسـالة والحُثالة والحُشافة والكُساحة والجُرامـة ، وهي مـا يُصرم من النخل وقت الفراغ منه ، ومتلّه الظُلامة والخُباسة وهي الغنيمة...)(1)(07)

1- فِعال:
ويأتي للدلالة على امتتاع ومباعدة كأبى إباءً وشرد شِراداً (ov ) ، وكذللك يأتي لمعنى الهياج للذكر

 الأصـوات ، وليس بكثَرة فَحـال وفَعيـل ، ... ويجـيء فِعـال في انتهـاء الزمــان ، ويــخل عليـه (فَعـال) .$^{(09)}((\ldots$
فِعالة: V
وبدل على الولاية من نحو : الخِلافة والإِمارة والنّكابة(•「)، وكذلك على الصناعة من نحو : القِصـابة ، والحِياكة ، والخِياطة ، والنّجارة . قال السيرافيّ : (( وتجيء الفِعالةُ فيما كان وِلايةً أو صِناعةً ، فالوِلاية
 الأول في بعض ذلك ، قالوا الوِكالـة والوَكالـة ... والدِلالـة والََلالـة)(1) ، جواز فتح الأول وكسره كما تقاَّم.

## ^- غَعال:


 للالالة على انتهاء موسم معين نحو : الحَصاد والجَزاز (ء؟). هذا ما فرره السيرافيُّ في (فَعال) ، في حين إن سيبويه ذهب الـى ذكر لغـات العرب في (فِعال) و(فَعـال) ، قال : (( وجاءوا بالمصـادر حين أرادوا
 وربّما دخلت اللغـة في بعض هذا ، فكـان فيـه فِعالٌ وفَعالٌ ، فإذا أرادوا الفعل على (فَعَلْتُ) قالوا:
 (وربما دخلت اللغة...) ، إثـارةٌ الى لغات العرب في هذا الوزن ، وأما فوله ( فإذا أرادوا الفعل...) ، ففيـ إثنارة الى المصدر المؤكد لفعله ، أي المفعول المطلق.

## -

ويدل على الحسن أو القبح أو النظافة أو الولاية وأمثلتها ، قال سيبويه: (( وأمّا مـا كان حُسْناً أو
 ، كوَسـامة وقَباحـة ونَظَافة وَوَكالـة ، قال السيرافيُّ موضِّحاً مـا أراده سيبويه: ((ومـا سوى ذللك ، أي من الصفات الدالة على حُسْنٍ أو قُبْحٍ ، يُحْفَظُ حِفْظًاً) (TV). وقال أيضاً : (( الباب في فَعُلَ يفْعُل أن يجيء

الاسم على فعيل أو فَعال ، فإذا خرج عن هذين البناءين فهو شـاذٌ ليس بالبـاب ويُحفَظُ حِفْـاً ، والكثير فعيل وفَعال ... وفعيل أكثر من فَعال)(آ(7).

## :

يقول سيبويه : (( ومن المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني فوللك: النزوان ،
والنقَزان ، وإنما هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع)) (19) ، ثم يقول: ((ومثل هذا الغلَيَان ؛


 وهو ظمَآن ، وكذللك مصدراً دالاً على الاضطراب نحو : الغَليان والفَيضـان والغَيَيَان ،ففي هذه المصـادر تضطرب النفسُ وتثور لما فيها من حركة('(V). وقال سيبويه: (( وقالوا الحَيَدان والمَيَلان ، فأدخلوا الفَعَلان في هذا ، كما أن ما ذكرنا من المصـادر
 قال السيرافي - موضحاً ما ذهب اليه سييويه- : ((يعني أن الحيدان والميلان شاذ خارج عن فياس فَعَلان ، كما يخرج بعض المصـادر عن بابه. قال أبو سعيد : وقد يجوز عندي أن يكون على البـاب ؛ لأن الحَيَدان والمبَلان إنما هما أخٌّْ في جهةٍ ما عادلةٍ عن جهةٍ أخرى ، فهما بمنزلة الرَّرَغان ، وهو عدْوٌ في جهة الَمَّل • وقال بعضهم : لأن الحَيَدان والميَلان ليس فيهـما زعزعةٌ شديدةٌ ، ومـا ذُكِر فيـه زعزعةٌ شديدةٌ ، فلذلك قال ما قال)( (VY) .

رأى السبرافيُّ تبعاً لسيبويه أن (( أصـل المصـادر في الفعل الثغلاثي (فَعْل) ، بفتح الفاء وتسكين
 أكثر من ثلاثة أحرف ، فالمصدر لا يتغير كالأفعال في مصدر أفعلَ ، كقولهم : أكرم إكرامـاً ، وأمضى

 السيرافيُّ: (( وأمّا مصدر (نفََّّتُ) فإنـه (النَّفُعُّ) ، جاءوا بـه بجميع مـا في (نفعَّل) وضمّوا العين ؛ لأنـه ليس في الكـلام اسم على (نفعَّلٍ) . ولم يزيدوا يـاءً ولا ألفاً قبل آخره ؛ لأنهم جعلوا زيادة التاء في أولـه


# دلالة أبنية المصادر والششتقات في شرح السيرافي لكتاب سيبويه 

د.عبد الله خلف صالم الجبوري
أ.م. د. عبد الرزاقَ فياض علي الجبـوري

سـمَّى سيبويه بـاب (افْنِعـال و الْنْفَـال): (هذا بـاب مصـادر مـا لحقتـه الزوائـد مـن الفعل مـن بنـات
 الفعل ، وكذلك مـا كان على مثالله . ولزوم الوصل هـا هنـا كلزوم القطع في أعطيت ، وذلك قولُك : الـا ،

 ألف وصلٍ ، فمصدره أن يُزاد قبل آخره ألفٌ ، ويؤتى بحروفه مـع ألف الوصل ، وذلك نسعة أبنيـة :


 قـال سيبويه - مُخْتصِراً القاعدةَ الصـرفيةَ ببعض الأمتلـة - : (( فأمَّهـا (استْفْعَلْتُ) فالمصـدر عليـه الاستفعال ، وكذللك مـا كان على زنته ومثالـه ، يخرج على هذا الوزن وهذا المثال، كمـا خرج مـا كان على مثّل (افْتُعْلْتُ) • وذلك قولك : استخْرجْتُ استخْراجاً ، واستصنْعْبُتُ استصعاباً ، واشهاببْتُ اشهيباباً ،

إن هذه الزيـادة في مقاطع الكلمـات تلقى جهداً على العربي ، لذلك مـال إلـى التخفيف فمـثلاً في اشهيباب قالوا: اثْهْبَاب ، وهذا ما يعرف عند المحدثين بقانون الجهـ الأقل ، أو الاقتصـاد في الجهـ (•^). المطلب الثاني:دلالة المشتقات في شرح السيراني

المشنقات في شـرح السـيرافي _ كــا عنـد غبره _ هـي : اسـم الفاعـل ، واسم المفعول ، والصـفة المشبهة ، وصيغ المبالغة ، وأفعل التفضبل ، والميميات . وسنفصل القول في هذه المشنقات ودلالاتها.

## 

وهو الاسم الذي يجري مجرى الفعل ، ويعمل عمله بشروط سيأتي تفصيلها(ㅅ)، وحمل الاسم على
الفعل جائز إذا وُجِدت المشاكلةُ بينهـا (AY).
أما اشنقاقه فإنه يُشتقُّ من الفعل الثغلاثي المبني للمعلوم على اختلاف أبوابه على وزن (فاعِل) ، مع وجود خلاف بين علماء العربية في اقتصـار الاشتقاق على أبوابٍ محددة دون غيرها(^^). لكن الذي عليه جمهور النحويين هو اشتقاقه مـن جميع أبواب الفعل الثلاثي المبني للمعلوم. وأمـا اشنقاقه مـن غير الثثلاتي فإنـه يُشــقُقُ مـن الفعـل المبنـي للمعلـوم علـى وزن مضـارعهِ مــع إبـدالِ حـرف المُضــارَعة ميمـاً مضمومةً وكسرِ ما قبل الآخِر (^^).

وأمّا عملـه فقد ذكر سيبويه عنـه أنـه يعمل عمل الفعل الذي جرى عليـه ، إذا كان الفعل للحـال أو المستقبل ، فإذا كان الاسم في معنى فعلٍ ماضٍٍ لم تُعْمِلْهُ ؛ لأن ذلك الفعل الذي يكون الاسم في معنـاه لم يُضـارعِ الاسََ مضـارعةً تامّةً (ْ^) ، وقال أبو البقاء العكبري في (الكليات): (( اسم الفاعل إذا كان للاستمرار يصـح إعمالـه نظراً إلـى اشتماله على الحـال أو الاسنقبال ، وإلغـاؤه نظراً إلى اشتماله على
. الماضي)(
لذللك فاسم الفاعل المجرد يعمل إذا كان بمعنى الحـال والاسنقبال (AY). أمـا إذا كـان محلّى بـالألف واللام فيكون عاملاً ،لأن الألف واللام بمنزلة الذي فجعلوا الاسم هو الصفة ، فضلا عن أن الألف واللام لا يليها إلا الاسم ، ولأجل هذا نُقْلَ الفعل إلى الاسم ليصـح دخول الألف والـلام عليه، فيكون النقل لِلَفْظ

الفعل مع بقاء عمله(^^). وإن كان اسم الفاعل بمعنى المضي تجب إضـافته لمفعولـه ، ولأجل الحاجـة ذُكر المفعول ؛ لإتمام

الفائية ، ومن ثم نُصِبَ.
وقد يجوز جر الاسم المنصوب إذا كان معرفاً بـ(أل) نحو : هذا الضـاربُ الرجلِ نشبيهاً بـ(تَرَرْتُ
بالحَسَنِ الوَجهِ) لكن القياس هو النصب (^9) لـ
وبدل اسم الفاعل على الحدث وفاعلـه ، وعلىى هذا جاءت أسماء الله الحسنى التي على زنـة اسم

وجاءت من غير الثلاثي نحو المحيط (19).
أما دلالة اسم الفاعل على الزمن الماضـي فهي دلالة على ثبوت الوصف في ذلك الزمن ودوامـه ، بخلاف الفعل الماضي ، إذ يدل على وقوع الفعل في هذا الزمن لكنـه غير ثابت . ولهذا هناك فرق بين قولنا : قام زيدٌ بـالأمر أمس ، وقولنا : هو قائم بـالأمر أمسِ ؛لان وقوع الفعل في الجملـة الأولى غير

ثابت ولا يدل على الدوام ، في حين أنه مع اسم الفاعل دال على الثبوت والوقوع (T). ويـرى السـيرافي أن فـي دلالات اسـم الفاعـل الدلالــة علـى النسـب فيقولـون فـي الرجـل ذي الــرع
 وقـد يُستعمل فاعـل وفعّال - كمـا يـرى السـبرافيُّ - فـي الثنـيء الواحـد نحو قولهـم: رجـلٌ ســائِفٌ

وسيّافٌ (9 9)
وقد يُقصَد باسم الفاعل المبالغةُ في إجادة الثيء من نحو قولهم : شِعرٌ شاعرٌ ، ف(شاعرٌ ) لا يقصد بـه النسب إلى شـاعريته، وإنمـا أراد المبالغـة فـي إجادتـه الثـعرَ ، وهو مستغنٍ بنفسـه كونـه شـاعراً دون

النسب إلى ذلك(90

وتختلف صيغة اسم المفعول عن صيغة اسم الفاعل ، من حيث أن الأخير يجري مجرى (بِفْعل) ،وأمـا اسـم المفعول فيجري مجرى (يُفْعَـل) من نحو :مَحْبوس ومُكـابَرٌ ، قـال سـيبويه: ((ومثّل ذلك فـي النصب: أزيداً أنت محبوسٌ عليه ، وأزيداً أنت مكابرٌ عليـه . وإن لم يُرِد بـه الفعل وأراد بـه وجـهَ الاسم
 قال السبرافيُّ: (( اعلمْ أن أسماء الفاعلين الجارية على أفعالهم ، نحو : ضـارب... إذا كانت جاريةً علىى: ضَرَبَ ... وأسماء المفعولين ، نحو : مُمْطى ... تعمل عمل الفعل الذي جرت عليـه ، إذا كـان


ولاسـم المفعول دلالات مـن نحـو الدلالـة علـى زمـن الماضـي كقولــه تعــالى: (كُل تجَرِى لأَأَجَلِ
 ، ومالَلَ محزوناً ؟(•").
 سيفُك مسلولاً(1-1)
وأما مجيء اسم المفعول على صيغة اسم الفاعل أو على صيغة فَعْل فظاهرة تعرف عند السيرافي
ب(العدول) ، نحو :هذا رجائي أي مَرْجوِي ، ودرهمٌ ضَرْبٌ ،أي مضروب(ץ•').

والعدول من صيغة إلى أخرى لا يكون إلا لأغراضٍٍ بلاغية، وهو مـا تتبه عليه القدماء ووقفوا عليـه

ويمكن القول إن هذا النوع من التبادل بين الصيغ استعمالٌ قديم يعبر عن حفظ الأصول ونوظيفها
في دلالة المشنقات وهم يرومون منه المبالغة والاختصـار (؟• ').

## "

وهي عند سييويه الصفة المشبهة باسم الفاعل وهـي لا تقوى أن تعمل عمل اسم الفاعل ؛ لأنها ليست في معنى الفعل المضارع ، لذلك فقد شُُّهتْ باسم الفاعل فيما عملت فيه(0.1) . ويرى السيرافي أنهـا وصف الثـيء بفعل غيره للعلاقـة اللفظية بينهمـا ، وهي عود الضمير علىى الموصوف نحو : مَرَرْتُ برجلٍ حسَنِ الوجهِ ، ومَرَرْتُ برجلٍ قائمٌ الأبِ ، والأصل في ذلك : مررتُ برجلٍ

 وللصفة المثبهة في شرح السيرافي أوزان لها دلالاتٌ مختلفة باختلاف صيغها من نحو :

-     - فَعِلَ:

ويصاغ هذا الوزن للالالة على الصفة كالأدواء نحو :وَجَلِ يوجَلُ وَجَاًُ وهو وَجِّل ، وعلى الیيوب

الشديد الشجاع("•).

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن هذا الوزن يدل على الأعراض، أي: عدم الثبوت، أو أنـه يدل

ويدل عنده على الداء من نحو: عَيِيتٌ عينهُ تُعمى عمئُ فهو أعمى ، وعلى الخوف نحو : شَعِثَّ

ويختلف هذا الوزن عن سابقه في أنه يدل على صفةٍ ثابتتةٍ غيرِ عارضة في حين أن (فَعِل) يأتني
في الأمور العارضة غير الثابتة(•').
ويأتني أغلب هذا الوزن فيما يدل على الألوان نحو : أدهم للأسْوَد من الخيل ،وأبغث صفةً للطير
الالي في لونه كُدرْةٌ (").
"
ويأتي هذا الوزن غالباً صفة للالالة على الجوع والعطش من نحو :جوعان وعَطْثُـن ، كذللك يأتي
للالالة على الامتناء من نحو :شَبْعان
وريَّان (广"). ومنه قول الشاعر (T+"):

تميمياً بجوف الثشام أم مُتساكِرُ أسكرانَ كان ابن المراغةِ إذْ هجا
ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن هذه الصفات غير ثابتةٍ ، بل طارئة لا تلبث أن تزول بزوال سبيها(1).

## غ غَ غَعيل:

ويأتي عند السيرافيّ لدالات مختلفة ، وذلك نحو الألوان كخصيف في اللون الأسود ، والصفات كالجريء من الجرأة ومتل ذلك شَجُحَ شُجاعةً وشجيع، وكذلك الاخول في الثيء نحو : مكيث ، والزيادة نحو سَمين (1").

## 

ولها دلالات مختلفة اقترنت بالتفضيل ، لتكون أكثر تخصيصاً وتيييناً (1' (1).
ومن هذه الدلالات عند السيرافي :

- التفضيل نحو : هو أفضل منك، وأنبل منك ، وأقندم منك ، وتحذف (منك) ، فيكون محلى بـإلن (إل) نحو : الأول، الفضلى ،والأفضل ،والأجل ، وهذه كلها صفات مضارعة للفعل("(').

$$
\begin{aligned}
& \text { على ما يُكرَهُ من الأمور الباطنية العارضة في الغالب (1، (1). } \\
& \text { r- }
\end{aligned}
$$

## د.عبد الله خلف صالم الجبوري

أ.م. د. عبد الرزاقة فياض علي الجبـوري
ويشترط السيرافي المطابقة بين(اللمفضلّ والمفضلَ علـهـ) في الجنس أو الخلقة ، فلا نقول الفرس خير من الحمار ، وإنما حمارك أفره الحمير ، وتقول:زيدٌ أفضل الرّجال ، ولا يجوز أن تقول :زيدٌ أفضل أخوتِهِ (") (1).

- ومن دلالات أفعل التفضيل إيراد الصفة الثابتة في صاحبها من نحو : (أجْبَهُ لمن كانَ عظيَمَ
الجبهة ، وأفْرُعُ لمن كان ذا شعرٍ كثبر )(919 (1).

وقد يخرج (أفعَل ) في التنضيل عن معنى التفضيل لدلالات يحددها السياق، نحو الدالالة علىى الفعل، أو يقع خبراً ،وذلك نحو قولهم: (ما رأيت رجلاً أبغض إليه الثشر منه) ، و (( مـا من أيـم أحبَّ



## 1- دلالة المصدر الميميم:

(( يجوز أن يجيء اسما الزمان والمكان والمصدر الميمي من الفعل الثاثثي على (مَفْعل) بالفتح ، فُيُقال مثلاً (المسار) لمعنى السير ، أو مكانه ، أو زمانه ، وكذللك يُقال : طـار مَطـاراً ، والآن مَطارُه ، ،

فهذه الأسماء المسبوقة بالميم حصل لها تحول في بنياتها وهي (اسم الآلّة ، والمصدر الميمي،
واسما الزمان والمكان) ، وسنتحدث عن الأثر الالالي لهذه الأسماء المسبوقة بالميم .

## أ-اسممالآلة:



 وقد يجيء على مِفْعال نحو : مِقُراض ، وِمِنْاح ، ومِصْباح • وقالوا المِفْتُح كما قالوا المِخْرَز ،وقالوا :

ويُسْتَاد من ذلك أن الميم تنخل على البنية الأصلية للكلمة ، فتقوم بتأدية دلالة جديدة لهذه الصيغة
، منها اللالالة على اسم الآلة .

ويتتاول السيرافي ذلك في (باب مـا عالجت بـه) مـا كان محدداً بالأوزان الدالة على ذلك فيجعل



: مِنْجَل ، ومِخْرَز ، وماجـاء على مِفْـال نحو : مقِراض ، ومصباح ، ومفتاح وقد تكون سـابقة الميم

ويُفَرَّق السيرافي بين مكسور الميم ومضمومها بأن الأول فيه معنى الفعل ، وأمـا مـا جاء مضموماً

## ب-المصدر الميمي :

ويرى الميرافي أن هذا المصدر تدخل عليه الميم لمشابهته بالمفعول ، ولكنّه يخالف لفظ المفعول . ولهذا يحصل لـه تغيير وهو أن يكون ثلاثياً صـحيح الفاء على زنـة (مَفعَل) ، وعلى زنـة (مَفْعِل ) فيمـا كان معتل الفاء
وهذا لا يحصل إلا في الثلاثي ، أما ما جاوز الثالثة فيستوي فيه لفظ المفعول والمصدر من نحو :


## ج- استما الزماز والمكاز:

ويستدل بهما على وقوع الحدث في الزمان والمكان ، فإذا فلت: ذُهب بـه مَذْهَبَاً ، إنما يراد به المكان

 إذا أُربد بها كثيرة السباع و الأُسْد والذئاب، غير أن هذه التاء فيما يرى السيرافي لا تلحق الـا


## خاتُة البحث ونتانُهه :

تبين لنا من مجريات البحث الطريقة التي نظر بها السيرافي إلى المشتقات في العربية محاولاً إظهار مزاياها التصريفية بعدما يلحق بها من زيادات نؤثر في شكل الصيغة ،وفي دلالتها . وإنّ ما وقفنا عليه في بحثنا هذا من أسماء الأبنية والمشتقات في شرح السبرافي على كتاب سيبويه خمسـة أصـناف مـن المشتقات هي(اسـم الفاعل ،اسـم المفعول ، الصـة المشبهة ، وأفعل التنضـيل ، والميميات التي هي اسم الآلة والمصدر الميمي ، واسما الزمان والمكان). وقد تتبع البحث دلالات هذه الأصناف في الثرح ، وبيَّن موقف السبرافي منها ، وطريقة معالجته لها بطريقة تشابه طريقة المحدثنن في الانطلاق من الأصل ثم إلى الزيادات التي فرضتها حاجـة التعبير والاستعمال اللغوي عند العرب ، ممـا يعكس حيوبـة لغتهم ، وقدرتهم على التصرّف في أبنيتها بزيـادة تلحق بالأصل اللغوي للحصول على بناء جديد ودلالة جديدة .
 عندما تكون عاملة أو غبر عاملة شأنهُ شأن الكثير من النحويين الذين سبقوه ، والذين برون أن لكل بناءٍ
 في تركيب نحوي معين ، ومـا يفرضـه عليها السياق من معنـئ خاص قد لا يكون لها قبلَ دخولها في النزكيب والاستعمال .

1 - ينظر : فقه اللغة وخصائص العربية 81.
r - ب ب ب

§ - ينظر : الخصائص Y/

-     - الاشتنقاق rar.

V
人 - ينظر : فقه اللغة وخصائص العربية 85-86.
9 - 9 ينظر : مققمة معجم مقاييس اللغة. . 1 -

IT -
 §

10 - شرح الثافية2/334.
or 17 - العربية الفصحى



19 - الكتاب \& 10/
. $0 /$ / المصدر نفسه

(
rr - المصدر نفسه
Y Y


. $\varepsilon \cdot 1-\varepsilon . \cdot / \varepsilon$.
. $9 / \varepsilon$ - الكتّاب
. \&.Y/₹



rr－ينظر ：ديوان الأدب للفارابي 10／1 ، وشرح الثنافية 100／1．
هr - النكت ז/人rـ • ..

ฯケ－ينظر ：أدب الكاتب 79 §．



9－ينظر ：المخصصع／／0٪ ا．

（؟－ينظر ：شرحه
بケ－ينظر ：المصدر نفسه 4／404．


\％




． 0 －ينظر ：التبصرة والتذكرة V7N－V7V／Y．

or－or
ror－ينظر ：شرح الشافية／100／．

00 －ينظر ：المصباح المنير ؟79． 79.
－ 07
－ينظر ：الكتاب－ov


$$
\begin{aligned}
& \text {.r. } \varepsilon / r \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { Y } 7 \text { - المصدر نفسه §/0. } \\
& \text { 070-الكتاب } 7 \text { - } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - ON } \\
& \text {. } 09
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 79 \\
& \text {. } 10-1 \text { - الكتاب } \mathrm{V} \text { - }
\end{aligned}
$$

(

. الكتاب $10 / \mathrm{CY}$
. $\varepsilon \cdot 7 / \Sigma$ /
.
Vo
V7 - المصدر نفسه \&00/ \%.
VA/ الكتّاب -VV


.
 قسيماً لهما، فهل جعلوا للماضي والمستقبل قسيماً آخر؟ أقول ذكر الكوفيون (الفعل الدائم) وجعلوه هذا القسيم، فما الذي عنوه بالفعل الدائم؟ لم يعنِ الكوفيون بالفعل الدائم ما ذهب إليه الزجاجي من أنه الفعل الحاضر ، وإنما عنوا بهذه النتسمية
 1/ ي - ينظر : الكتاب 2/26 ، وشرح السيرافي 1/476.
 عالِّ夫夫... أما إذا كان (فَعِلَ) لازماً فججيء اسم الفاعل منه على (فاعل) فلّل)) . لكن مذهب جمهور العلماء أن هذا الاشتققاق في كل فعل ثلاثي هو فياسيّ)) • ينظر على سبيل المثال: الإنصاف 1/396 ، المفصل 293 ، وشرح المفصل
 ع ^ - ينظر : الإنصاف 1/396 ، لمع الأدلة 141 ، شرح الكافية 3/830 ،
 .TIV/0-NT
Evo/l ينظر : شرح السيرافي - AV

19 - ينظر : المصدر نفسه ז/
9. 9 - ينظر :اشتقاق أسماء اله

91 - 9 - ينظر : المصدر نفسه 9 ٪.
. 91 - 9 - ينظر : معاني الأبنية


90 －ينظر ：المصدر نفسه £／هr｜．


9＾－ينظر ：المصدر نفسه 4／436．
－ 99 －ينظر ：معاني الأبنية 09.
．．．


r（ 1 －ينظر ：معاني القرآن للفراء
．．．．
1．0－ 0 －
1．7－1－ينظر ：شرحه r／0．018．
（1－－V
－1•1－ينظر ：معاني الأبنية VA．

． 11 －
．ミ77－ミ70／乏（11 ينظر ：شرحه




117－ينظر ：النظور النحوي \＆• 1－0．1．


119－ينظر ：كفاية المتحفظ Vr．
－Y－ورد الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل（Y（ عز وجلَّ－من هذه الأيام ، يعني أيام العشر ، قال ：قالوا يا رسول اله ، ولا الجهاد في سبيل اله ؟ قال：ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجالً خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذللك بشيء））، وقال شعيب الأرناؤوط في ذيل تحقيق المسند ：（（
(إسناد الحديث صحيح على شرط الثيخين)). ديوانه • V . .

． $9 \Sigma / \varepsilon$／الكتاب
． $90-9$－ 9 ／المصدر نفسه

# دلالة أبنيـة المصادر والششتقات في شرح السيرافي لكتاب سيببويهـ 

. 1 Y<br><br>.<br>M M<br><br>.<br>

## بت المصادر والمراجع:

ا. أثر القوانين الصوتية في الكلمة : د.فوزي الثايب،عالم الكتب الحديث، الأردن ، \& . . Y. أدب الكاتب ، عبد اله بن مسلم بن قتيية (ت (ت اهـ) ، تحقيق محمد محيي الاين عبد الحميد ، الدكتبة التجارية الكبرى ومطبعة السعادة ، مصر ، الطبعة الرابعة ، ، (

، مصر ، ط1، 9• \& اهـ - 919 ام.

乏. الاشتقاق ، أبو بكر محمد بن السريٌّالزجّاج ، (ت ات الّه) ، تحقيق محمد صالح التكريتي ، مطبعة المعارف ،بغداد .

 محيي الاين عبد الحميد ، دار إحياء النزاث العربي ، المكتبة النجارية الكبرى ، مصر (د.ت).

 ^. الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجّاجي (تک (تזهـ) ، تحقيق د.مازن المبارك ، دار النفائس ، بيروت ، لبنان ،
9. التبصرة والتنكرة ، الصيمري (نوفي في القرن الرابع للهجرة)، تحقيق فتحي أحمد مصطفى علي الدين ، نشر مركز
 - ( . تسهيل الفوائد وتكميل الهقاصد ، ابن ماللك (ت اتهاء) تحقيق محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ،

1 (1 التصريح على النوضيح ، للثيخ خالد الأزهري ، دار الفكر ، بيروت ، (د. ت) .
 الخانجي بالقاهرة ،
「

\& ا. الجمل في النحو ، أبو القاسم الزجاجي (تحVזّه) ، تحقيق د.علي نوفيق الحمد ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والنوزيع، ط؟ ، ^• \& اهـ -9^1 ام.

، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طّ ، 9 • ؛ اهـ-9^9 ام.
 مع الهيئة العامة المصرية للكتاب ، بغداد ، • ( 1 اهـ • 99 ام.


 -r.ششرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، المسمى ( منهج السالك الى ألفية ابن مالك) ، أبو الحسن نور الدينعلي بن


اr.شرح التصريح على التوضيح ، الشيخ خالد الأزهري (ته. هوه) ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر ، (د .ت).


 وفهارسه أميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ط1، 9 ا؟ اهـ ا9-99 19 م.
 العلمية ،بيروت، 0r.شرح المفصل للزمخشري ، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعشش الموصلي (تّ حواشيه وفهارسه أميل بديع يعقوب ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، طا ،

$$
\text { 7. العباب الزاخر ، للإمام : حسن بن محمد الصاغاني (ت • } 70 \text { هـ) ، (د. ت). }
$$

VV.العربية الفصى نحو بناء لغوي جديد: الأب هنري فليش اليسوعي،تحقيق: عبد الصبور شاهين، طا، المطبعة

$$
\text { الكاثوليكية ، بيروت ، ، } 97 \text { ام. }
$$




 rr. القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة - جمعاً ودراسةً وتقويماً - الى نهاية الدورة الحادية والستين عام 10 § اهـ - 990 ام ، خالد بن سعود بن فارس العصيمي ، دار ابن حزم ودار النتمرية ، المملكة العربية السعودية
، طז ، .

זr.الكتاب لسييويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ،طا،دار الجيل،بيروت ،لبنان.د.ت.
 الشؤون التقافية ، بغداد 9 ام 9 م.



 مؤسسة قرطبة ، مصر ، (د.ت)
9r.معاني الأبنية ، د.فاضل صالح السامرائي ، جامعة الكويت ، ط1، 19A 19 م. - \&.معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت V.Vهـ) ، تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ، دار
السرور ، بيروت ، (د. ت).
(६. المعجم العربي نشأنته وتطوره ، د.حسين نصار، مكتبة مصر ، القاهرة ، (د. ت).
 .م) 9V9-ه1r99 ،
ケ६.المفصل في صنعة الإعراب ، للزمخشري (ترمّهـ) تحقيق د.علي بوم لحم ، طا ، نشر دار مكتبة الهلال ،
بيروت ، r99 ام.

، (د.ت)

، بغداد ، العراق ، r. £ اهـ - 9Ar ام.





