# المصصطلحـات النحوية المـتحدثة عند الكار سين المـحـثين 

الكلمة المفتاح : المصطلحات النحوية الدارسين
البحث مستل من أطروحة دكتوراه
م.أحمد خليل حبيب زنكنه

Email : Dr.Ahmedzankna@gmail.com
جامعـــــــة ديالـــــــى / كلية التزبية الأساسية

إشراف
أ.م.د.مكي نومان مظلوم
Email : drmackei@yahoo.com
رئاسة جامعة ديالى / أمانة مجلس الجامعة

الملخص
يتتاولُ هذا البحث دراسة المصطلحات النحوية التي نُوهِم الدَّارسينَ للوهلة الأولى ؛ إذ لا لا يمكن معرفة أسباب وضعها إلا بعد رؤية القرائن ، فضلاً عن العقلية اللمية التي يملكها الدارس للنحو ، ولهذا حاول الكثير من النحاة تقتينَ المصطلحات وإعادتها إلى الدقة والاختصـار بحيث تكون علامات يُهتَى بها في تيسبر الارس النحوي ، ومن ذلك مصطلح ( الخبر ) إذ ظهر أنه على نوعين لفظي وهو الخبر المفرد ، والنوع الثاني المعنوي وهو بقية الأخبار سواء النحوي أو البلاغي ، وكذللك مصطلح ( المتصرِّف ) الذي ظهر لأحد الدارسين المعاصرين تنميته بـ ( المتحرر ) ، والتداخل بين ( النزكيب النسبي والإضافي ) ؛ إذ يتضتح من ذلك أثر اللاللة في فهم المصطلح النحوي أو إدراكه .

## المقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين والصـلاة والسلام على خانم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبهِ المنتجبين أما بعد ، فما من دارسٍ للمصطلح النّحوي إلا كان لزاماً عليه أن بطلع على المصطلحات التراثية التي كان لها الأثر الكبير في ظهور العديد من الدراسات الحديثة ؛ إذ أكَّد دارسو المصطلح النَّحوي مدى إفادتهم مِمّا وصل إليهم من هذه المصطلحات(1) . وبناءً

على ذلك فقد حاولوا المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة ؛ وهذا متاح في الدراسات العربية(٪) .

وثمة نوجه آخر يرغب في تقنين المصطلحات النّحوية وإعادة توزيعها نوزيعاً عادلاً من



 عند الفقهاء ، فهو عندهم ما أبطل الصـلاةَ من حرفٍ مفهٍٍ كـ قِ ، و و عِ أو وإنْ لمْ يفهمهاك مِن ، وعَن ، وخرج الكلام عند المتكلِّمِينَ أعني علماء النوحيد ، فهو عندهم عبارة عن المعنى
 ومن المحدثين ( د.عبده الراجحي ) الذي ذهب إلى وجوب التمييز بين ( الصِّفة والوصف )
 ، فالصِّفة عندهم هي النعت ، أي أنه مصطلح نحوي ، أمّا الوصفُ فيقصدون به الاسم المشنتق ، وعلى وجه الخصوص اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، أي إنَّه مصطلح

وعلى هذا الأساس استطاع عدد من الدارسين إيجاد مصطلحات مستحدثة في مجال المصطلح النّحوي تحديداً ؛ فلجؤوا إلى اللغة ، فاختاروا تسميات للتعبير عن هذه الأفكار النّحوية ، والتي هي بمثابة مصطلحات نحوية نوازي المصطلحات القديمة . ويبدو أنَّ فكرة ( المصطلحـات المستحدثـة ) مُستَمدة من موردين رئيسيـن ، الأوّل : بعض

 والمورد الآخر : صفة العموم في بعض المصطلحات النّحوبة التنراثية() .
وهذا ما جعل الدارسبن المحثين يفكرون في إعادة صياغة بعض المصطلحات النّحوية . والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل يُعدُّ استحداث المصطلحات النحوية فكرة جديدة ؟ وبالرجوع إلى المراحل التي سلكها المصطلح النّحوي في سياقاته المتتوعة في كتب النّحاة ، نُرك أنَّ هذه الفكرة ليست وليدة العصر ؛ بل هي منبتقة من العصور المتقِّمة التي مَرَّت بها

المصطلحات النّحويّة ، ونلمح ذلك عند ابن هشام في باب ( اسم كان وخبرها ) إذ يقول : (( وأمّا تسميةُ الأقدمين الاسم فاعلاً والخبر مفعولاً ؛ فهو اصطلاح غيرُ مألوفٍ ، وهو مجازٌ كتسميتهم الصورةَ الجميلةَ دميةً ، والمبتدِئُ إنّما يقوله على سبيل الغلط ، فلذلك يعاب عليه ))( ) . وكذللك اعتراض السجاعي ( ت I I ا هـ ) على مصطلح ( بدل الكل من
 اعتماداً على الدلالة المعجمية للفظة الكل التي لا نقال إلا فيما ينقسم إلى أجزاء(') ، واله لا يقبل التجزؤ ، ومن ثَمَّ يرجح مصطلح ( المطابق ) ، بدلاً من ( بدل الكل ) تبعاً لابن ماللك(r) .

وقد أنصف ( د.خير الدين فنّاح القاسمي ) أصحاب المصطلحات النّحوية النتراثية التي وقع في بعضها لبسٌ على الدارس لتداخلها مـع مصطلحات وموضوعات أخرى ، قائلاً : (( إنَّ مجيء هذه المصطلحات لم يكن متقصّداً من فبلهم ، وإنَّا وقعت على عفوية وبسط من

وسنقف على بعض المصطلحات النّحوية التي آتُتِعَ فيها هذا الأسلوب ، منها :
أولاً - الخَبَرُ ( الخبر المعنوي ) :
من المصطلحات التي استعملها النحّاة في الدرس النحوي ، وبيَّنوا مواضعه ودلالته ، ويُشُكَل الخبر مع المبتدأ أوَّلَ أبواب المرفوعات
والخبر في لغة العرب : (( من خَبُرْتُ بالأَمر أَي عَمِنتُهُ . وخَبَرْتُ الأَمَرَ أَخْبُرُهُ إِذا عَرَفْنَهُ
 عَمَّن تَسْنَتْبِرُ () (¹)"، ويفهم من هذين المعنيين أنَّ الخبر هو الأمر المبهم الذي لا يبين إلا . بالإخبار عنه وعن حالِه
 تحصل به الفائدةُ مع المبتدأ ) (ل' (')، وهذان التعريفان يمثّلان المعنى المألوف لمصطلح (الخبر ) عند النحاة .

وقد تعددت مفاهيم الخبر ، من ذلك ما نتاوله ( حسن أسعد محمد ) في المصطلحات العامّة التي استعملها الفرّاء في معاني القرآن ؛ فقد أطلق مصطلح ( الخبر ) على الجملة الخبرية ، مشيراً إلى أنَّ هذا المصطلح هو باب لمصطلحات أخرى نتضوي تحته ، وإن لم يصرِّح بذللك وإنَّا يُفهم من كلامه ضمناً ، وبناءاً على ما اصطلح عليه ( بالمصطلحات العامّة (1^) (

والخبر هنا يراد به الخبر في المصطلح البلاغي والأصولي الذي هو قسيم الإنشاء ، وليس
الخبر الذي هو فسيم المبتدأ .
ويـرى ( محمـد ذنـون يونس الراشـدي ) أن إيـراد المصطلـح الواحد لمفهوميـن محتمليـن لمعنيين ، ولا يتبادر منهما شيء ؛ ولكن ساعة ما يحكم الحاكم بغير المراد ، يكون قد التبس عليه الأمر ، فلفظة ( عمير ) تحتمل الاسمية والتصغير لعُمَر ، ولا قرينة مرجحة لتبادر أحدهما ؛ ولكن ساعة ما تحكم بغير المراد ، عند من لهُ اطلاع على المراد يكون قد التبس
 الاشتغال فقد ذكر ابن هشام ( ت (VV الاهـ ) أنَّ الجملة الطلبية لا تقع خبراً ؛ ولذا يترجّح النصب في نحو : زيداً اضرِبْه ، معلاً ذلك بأنّ الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبيّة عن المبتدأ وهو خلاف القياس ، لأنّها لا تحتمل الصدق والكذب ، وهذا الحكم ناشئٌ عند المحقّقين عن التباس الخبر المقابل للإنشاء بخبر المبتدأ عندهُ ، فالخبر مشترك بين أمرين : المقابل للإنششاء والمقابل للمبتدأ ، وهو حكمٌ مدنوعٌ ؛ لتصريحهم بوقوع الظرف خبراً في نحو : أزيدٌ عندك ؟ هـ أنّـه لا لا يحتمل الصدق والكذب(Tr) . ويبدو أنَّ اختلاف النحاة في جواز الإخبار عن المبتدأ بجملة إنشائية ، كما في نصنِّ ابن هثام الذي مّر ، دفع الباحث ( محمد ذنون يونس الراشدي ) إلى القول : (( إنَّ الالتباس غير حاصل قطعاً ، ومثالهُ بالظرفية من قبيل المفرد ، وكلامنا دائر في الجمل ، وإنَّا عللوا قلة وقـوع الجملة الطلبيـة بذللك ؛ لمَّا رأوا أنَّ الأصـل في الإخبـار بالجملة أن تكون مؤدية للحكم في الواقع ، والطلبي لا أداء لـهُ لما في الواقع )(٪)

واستذل الباحث المذكور بما ذكرهُ النحاة ، مُمثلاً بجملة الصفة الواقعة طلباً ، إذ تعلل قلة وقوعها لأن الأصل في الجملة الواقعة صفة أن تكون مخبرة عما في الواقع : حتى يكون
 ويظهر أنَّ الخلاف في المصطلح النحّوي ربّما يعود بعضه إلى اختلاف نظرة النَّحوبين

تجاه المصطلح ، أو اختلاف النوجيه النحّوي الذي يتبناه علماء كل مذهب(YY) . ويرى ( د.يحيى عبابنة ) ، أنَّ سبب تعدّد مصطلحات الخبر واستعماله في دلالات متتوعة أنّـه (( شامل لجميع أجزاء الظاهرة التي هي ظاهرة الخبر ، كالاسم الذي يكون هو المبتدأ في المعنى ، أو الخبر الذي يكون ظرفاً جاراً ومجروراً ، أو الخبر الذي يكون جملة اسمية أو فعلية، ومـن الأسبـاب التي جعلتـه مشتهراً قصـر العبـارة وقرب التتـاول وعموميــة اللفظ ودلالتـه على
المعنى ()(

ويزداد الأمرُ وضوحاً عند ( د.خير الدين فتّا عيسى القاسمي ) الذي اسنقصى مصطلح ( الخبر ) عند النحاة القدامى ، موضحاً الوهم في إطلاقه ؛ إذ إنَّه متفق في لفظه ومختلفٌ في معناه ؛ مِما شَكَلَ إيهاماً واختالافاً كُلٌّ في موضعه . (( وأوّلُ هذه المواضــع هو إطـلاق الخبـر على الفعل ، ( والأصل في الخبر الإفـراد )(r9) ، والجمع ، والإفراد من صفات الألألماء لا الأفعال ، قال ابن ماللك ( ت TVYهـ ) :

## كَنَا إذا ما الفِعْلُ كان الخبـرارا أو قُصِدَ استِعْمُلُلُه مُنْحَصِراً(٪)

إذ أطلَقَ الخبر على الفعل وهو مخالفٌ لما اتصفَ به الخَبَر )(¹) ، ، فظاهر كلام ابن ماللك
 من الفعل والفاعل لا الفعل وَحْدَهُ(r ${ }^{\text {( }}$.
ويتضح الأمر أكثر في قول النحاة : (( إذا وقعت الجملة خبراً كانت نائبةً عن المفرد ؛ لأنها واقعةٌ موقعه وحالة محلَّهُ ؛ إذ المفرد هو الأصل والمركب فرعٌ منهُ ؛ لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع على معنى أنهُ لو وفع المفردُ - الذي هو الأصل - موقعها لكان مرفوعاً ،

فعند الأعراب نقول : الجملةُ من المبتدأ والخبر ، أو من الفل والفاعل في محلٍ رفع خبر . المبتدأ ) )
يظهر مِمّا ذكره النحاة أنَّ مصطلح ( الخبر ) فد اتجه اتجاهاً آخر غير الذي رُسِّمِّ له في أصل وضع المصطلحات النحوية ، متسمياً بأسماء يرى الناظر فيها للوهلة الأولى الاضطراب فضلاً عن الغموض الذي يعترض بعض الباحثين ، وكأنهُ يتوافق مع فكرة التناوب التي نكون

ويشير ( د.خير الاين فنتاح عبيى القاسمي ) إلى موضع آخر لمصطلح ( الخبر ) ؛ إذ
 والكَذِبَ ؛ لأنَّ هذا الكام يوصـل إلى نوعــن من الأخبـار ، الخبـر العام ، والخبـر الخـاصّ بالمبتدأ ، وهو الذي لم يُشِيزر إليه كثير من النحاة ) ( ) .
 أبي البركات الانباري ( ت AOVV ) ، وبعض الكوفيين في آراء مختلفة عَمّن سبق في دراسة
 العلماء في هذا المصطلح ، مهتّياً إلى الهخرج من هذا التتاخل بقوله : (( الخبر : هو المحنل التصديق والنكذيب ، وهو اصطلاح الأصوليّين ، ويطلق على مقابل المبتدأ نحو : قائمِ مِن : زيدّ قائمٌ ، خبرٌ نحويٌّ ، ولا يقال : إنهُ محتمل" للتصديقِ والتكنيبٍ ، لأنَّ المفرد من حيث هو مفردُ لا يحتملها ، والذي يحتمل التصديق والنكذيب ، إنَّما هو المركب قسيمُ الإنشاء
 وبهذا التفريق انماز مصطلح ( الخبر ) بحسب الاختلاف في مفهومه بين النحويين والأصوليين والبلاغيين ، فضلاً عن ذلك فد نجد أَنَّ الجملةً الفعليةَ وْْدَها تحتمل الصدق

 ونوع آخر من أنواعه التي استعملها النحّاة وهو وقوع الخبر جملة فعلية() .

وبهذه النظرة استطاع ( د.خير الدين فتّاح عيسى القاسمي ) أن يصل إلى نتيجة مفادها : (( أمّا مصطلح ( الخبر ) فهو في التحقيق على قسمين : لفظيّ اصطلاحي وهو عند النحاة ، ومعنويّ ما عدا ذلك : فاللفظي الاصطلاحيٌّ هو الخبرُ الإفراديُّ النكرة ، أو ما في حُكم النكرة ، وبه تكتملُ الفائدةُ من النتركبب مع المبتدأ ، وأمّا الخبرُ المعنويٌّ ، فهو ما عَدا هذا الخبر سواءٌ الاءُ كان الخبر جملةً اسمية أو فعليةً أو شبه جملةٍ ، أو ما احتملَ الصِدقَ والكنبَ ، ولهذا لا لا يحنّاج الخبر الاصطلاحي إلى قيد الاحتمالِ نظراً لاكتمال المعنى بدونِهِ )(• (•) . ويلحظ على هذه الخلاصة التي نوصل إليها الباحث أمران ، الأوّل : ظهر للباحث نفسه أنَّ هناك خلطاً في إطلاق مصطلح ( الخبر ) ؛ لاسيّما عند عدد من الدارسين للمصطلح النحوي ، فضلاً عن ذلك عدم الإشارة إلى السياق ، فإنَّه نتاسى أثز السياق في تحديد المصطلحات المشتركة ، وهو من مكونات المعنى كما تذكر كتب النحاة(٪) . أمّا الجانـب الآخـر فكان على الباحـث استعمال مصطلحات جديـة وشائعــة ، وقريبـة مـن متتاول الدارسيّن ؛ إذ إنَّ مصطلحي ( اللفظ الاصطلاحي والخبر المعنوي ) يكتتفهما الغموض
 ويحسُن السكوت عليه ، وأطلق على المصطلح الثاني ( الخبر المطلق ) ، ، وهو يشتمل على (الأى الأنواع الأخرى للخبر ، لكان أفضل ؛ على أنَّ كلا المصطلحين ( المطلق والمقيّد ) من استعمالات الأصولييّن في كتب الفقه وأُصولِهِ (٪٪) . ويمكن اصطلاح تسميـة تكون أكثر دقّـة لكلا المصطلحيـن المذكورين ؛ إذ نصطلح على الأوّل بـ ( الخبر اللازم ) ، والثاني ( الخبر المتعدي ) ، إذ إنَّ ( اللازم والمتعدي ) من الْ المصطلحات التي يستعملها النحاة ، فضلاً عن الصرفيين ، فمصطلح ( الخبر ) من المصطلحات المشتركة في أغلب علوم العربية . ويبدو أنَّ إطلاق الحكم في هذا النص الأخير كان بناءاً على الاستقراء والفهم لدلالة المصطلحات النَّحوية ، ولاسيّما مصطلح ( الخبر ) ، فضلاً عن الاطـلاع الواسع على مصادر


أم البلاغة(0٪) أم الحديث النبوي(₹ ) ، وهذا هو السر الذي يكمن في وجود مصطلح مشترك كـ ( الخبر ) مثلاً في أغلب الدراسات العربية .
ولِكَثف النّقّاب عن دلالات أخرى لمصطلح ( الخبر ) ، لم يُشر إليها أغلب الدارسيّن المحدثين للمصطلح النحوي ، وهو مجيء ( الخبر ) بمعنى الحال ، فقد تناول ( د.يوخنا مرزا الخامس ) المصطلحات المتتوعة عند سيبويه ومنها مصطلح الخبر الذي بصدده ، وذكر أنَّ
 معه الفرسُ راكباً بِرذُوناً ، إن لم نرد الصفةَ نصبتَ ، كأنك قلت : معه الفرسُ راكباً بِرْذَوْناً . فهذا
لا يكون فيه وصفٌ ولا يكون إلا خبرا )(٪٪٪).

وقد فَسَّرَ أبو سعيد السيرافي ( ت \^זهـ ) مصطلح ( الخبر ) في هذا النص ، بقوله :
إنَّ سيبويه لا يريد غيرَ مصطلح ( الحال )(9؛) .

وييدو أنَّ الانتقال من دلالة مصطلح ( الخبر ) في باب المرفوعات ، أي المبتدأ والخبر
إلى دلالة أخرى في باب المنصوبات وهي ( الحال ) يجعلنا نحكم بشمولية مصطلح ( الخبر ) ، فضلاً عن مراد سيبويه في توضيح المعنى ؛ إذ تناول المسألة من جميع جوانبها ؛ فهو يجمع (لإِ الأشباه والنظائر في الباب الواحد(•) ، وهو السبب وراء تعدد دلالة المصطلح الواحد . ثانياً - المُتَّصَرَّفُ ( والْمُتَحَرِّرُ ) :
إنَّةُ من أكثـر المصطلحــات التي أدت إلى التداخـل في أحكـام مواضعها ؛ بحيث يصعب
الفصل بين هذه الأحكام ، ولاسيّما إذا علمنا أنَّ مصطلح ( المتصرف ) قد تأرجح بين الاسمية والفعلية(10) .
وبيَّنت لنا المعجمات اللغوية أنَّ المتصرف من حيث دلالته اللغوية يدلّ على التحويل ، وعلى رجع الثيء ، من ذللك فولهم صرفت القول صرفاً وانصرفوا : إذا رجعتهم فرجعوا ، ومنه
 على الدرهم في القيمة ، ومعناه أنَّه شيء صُُرِفَ إلى شيء كأنَّ الدينار صُرْفَ إلى الدَّ الدراهم ، أي رجع إليه فهو بمثابة الرديف له ، والصَرف : الخالص من كُلِّ شيء وشرابٌ صرفٌ ، أي

لم يُمْزَج أو يتغير (or)

أمّا اصطلاحاً ، فقد تباينت تعريفاته عند النحوبين ؛ إذ ذكر ابن السراج أنَّ لـه مفهومين ك
 أمّا المفهوم الثاني : فقد ذكره في باب الظروف ؛ وعنى به التصرف الإعرابيّ وهو أن بينبوَّا المُتَصَرف مكاناً إعرابياً داخل السباق النّحوي(00) . وهذا ما سنتوقف عنده في حدبثشا عن مصطلح المنصرَّف ( المُتحرِّر ) .
ويبدو أنَّ إحدى دلالات هذا المصطلح ، أُخذ منها مفهوم الصرف النّحوي ؛ إذ إنَّ الاسم المنصرف يكون خالصاً من مشابهة الحرف والفعل ، مثّل الثراب الصِّرفي ، أي الخالص الذي لا يخالطه شيء أو هو من ( الصرف ) بمعنى فضل الثيء على غبره ، وكذلك الاسم المنصرف له فضل على الاسم غبر المنصرف من دخول التتوين ؛ لأنَّ النتوبن صوت ( أو تصوبت ) في آخر الاسم المنصرف أو هو من ( الانصراف ) بمعنى الرجوع ، فكأنَّ الاسم رجع عن شبه الفعل(07) .
وقد حصر ابن الخباز ( ت هو7هـ ) مصطلح ( المنصرِّف ) في باب الصرف حصراً قائُلا : (( النصرُّهُ هو اخنلاف صيغ الفعل ، لاختلاف أزمنتِهِ ، كقولك : قَاْمَ يَقومُ ڤُمٌ ، فما كان كذللك سُمّـيَ منَصَرَّفَاً وما خالف ذللك سُمِّيَ جامداً ، وكُلُّ الأفعال مُنَصَرِّفِة إلا ستنةً : نِـْمْ و وبِّنُنَ وعسى وليس وفحِلُ النَعَجَبِ وحبَّذا () (ov)
نلحظ أنَّ ابن الخباز صرَّح بالتسمية المطلقة للفعل بناءً على أن النصرف من موضوعاته . ولا بمكن الأخذ بأعمام القول بمصطلح ( المُتَصرِّف ) تبعاً لِما ذكره اُبن الخبـاز ، ولاسبّما أنَّ السبرافي أنثار إلى ذللك بقوله : (( اعلم أنَّ الظروف على ضربين : ضرب يكون اسماً وظرفاً وهو الظرف المنمكّن وضرب لا يكون اسماً وهو الظرف الذي لا يتمكّن ، فأمّا الظرف الذي يكون اسماً وظرفاً فهو ما يكون مرفوعاً في حال ومجروراً في حالٍ ... فأمّا الظرف الذي لا يتمكّن فهو ما يمتتع من الرفع ولا يكون فاعلاً ولا مبتدأ ... ألا ترى أنَّك لا نقول عندك

وظهر عند ابن عقيل ( ت •V7هـ ) في شرحه حدّ الظرف مصطلحا ( اسم الزمان ) و(


وبيدو أنَّ في هذه التسمية الأخيرة نداخلاً اصطلاحياً ؛ لأنَّ هذين المصطلحين يدلان على ما صيغ من الفعل للالالة على مكان وقوعه وزمانه من المشنتقات الثمانية ، بصيغة مَفْعِل وَفْعْل ، وهو مفهوم مُغاير لِما في حَدِّ الظرف ، إذ يشمل هذا المفهوم كل الألفاظ الدالة على الزمان والمكان مشنقة كانت بهذه الصيغة أو غير مشتقة ، مثل يوم ، وحين ، ومساء ، ومكان

وقد يُطلق هذا اللفظ ويراد به المصدر المتصرِّف ؛ إذ ورد هذا الاستعمال الاصطلاحي في باب ( النائب عن الفاعل ) قال عباس حسن ( ت 9 9 ٪ اهـ ) : (( أمّا المصدر ومِّلُّهُ اسم المصدر فَيَصلحُ للنيابة عن الفاعل بشرطين : أنْ يكونَ منصرِّفاً أو مختصـاً والمرادُ بالمتصـرِّف : ألا يلزم النصـبُ على المصدريّـة ، وإنّما ينتقل بين حركـات الإعـراب المختلفـة ،
 وهناك دلالات أخرى أطلقها النّحاة على مصطلح ( المنصرِّف ) منها : ( عدم النتقيّ بنوع واحد من المصطلحات ((TY) في باب حروف الجر (T (T) ، فالمتصرِّفة تَجُرّ الظاهر والضمير والنكـرة والمعرفـة وعمـوم الألفاظ ، أمّا مقابلتها ( المقيدة ) فتختص بنوع واحد من المجرورات . وتوصف ( أنْ ) الناصبة ، و( إنْ ) الشرطية بهذا المصطلح وبالمفهوم نفسه(ڭ٪) . أمّا الدلالة الأخـرى فجاءت بمعنى الحريــة في مراعاة الرتبـة(70) فهو يطلق على المفعـول مثّلاً لأنَّه حُرّ الموقع مع الفاعل والفعل ، يأتي قبلهما أو بعدهما وهو يريد هنا معيار التعلق الذي يربط الفعل والفاعل والمفعول به داخل التركيب النّحوي(17) . وذكر ( د.أحمد عبد العظيم ) أنَّ المتصرِّف بمعناه الاشتقاقي ، هو نتوع الصيغ الصرفية المقابل ( للجمود ) ويكون على نوعين : تصرّف تامٌ وتصرّف ناقص • ويطلق ( الجمود ) على أفعال التعجّب والمدح والذم وأفعال الاستثثاء في عدم قبول نلك الصيغ اللواحق الضميرية(Y) . يُفهم من ذلك أنَّ الباحث نفسه اكتفى بالوصف والتحليل عند استقرائه النصوص النّحوية ، مراعياً تبويب المصطلحات النّحوية ، غبر أنَّهُ لم يرجح استعمال مصطلح آخر بدلاً من مصطلح المتصرِّف على اعتبار أنَّهُ مصطلح مشترك كما ذكرناه آنفاً .

وثمّة تتبيه يُعضد ما سبق ذكره من الدعوة إلى الاسنقراء والخروج بمصطلحات مبتكرة ؛ وهو ما ذكره ( د.مكي نومان مظلوم ) قائلاً : (( لا بُنكر أنَّ الاستقراء أحد الأسس المهمّة المتّبّعة في بناء النظام النحوي للغة ، والقول بهذه الأهمية يوصل إلى صواب النظام المبنيّ على هذا الأساس المنهجي ، وهذا أمر سليم ، أمّا أن بدعى بين الحين والآخر إلى إلغاء نتائج الاستقراء السابق ، والمجيء بأصول أخرى ، فهذا ما يبدو غير صحيح ، أمّا إذا ما فهمنا الاستقراء الذي يدعى إليه بأنَّهُ إعادة قراءة مباحث النحو قراءة جديدة ، والإفادة من نتائج الموازنة باللغات السامية وغيرها ، وقد نقلّص هذه المباحث لأغراض تعليمية فهذا نوجه
 وقد كان لهذا التعدد في تحديد مصطلح ( المُنَصرِّف ) أثزه عند الدارسيّن المحدثين ؛ إذ عنـي ( د.خيـر الديـن فتـاح القاسمـي ) بمصطلـح ( المُتَصَــرِّف ) داعياً إلـى النظـر فيـه وفـي موضوعاتهِ ، إذ ذكر المواطن التي ورد فيها المتصرِّف ، مبيناً الضابط الذي يُمبز التصرّف في
 (( التصرُّف وعَدَمهُ في عبارات نقال على ثلاثة معانٍ : ا. فمرة يُقالُ : مُتصـرِّف أو غيـر مُتَصـرِّف ، وبـراد به اختاف الأبنيـة لاختاف الأزلمنـة

وهـو المختص بالأفعال .
Y. ومَرةً يقال : مُتصرِّف وغبر مُتصــرِّف ، ويُراد به الظـرف الذي لا يُستعمل إلا منصوباً على أنَّهُ مفعول فيه خاصـةً أو مخفوضاً مع ذلك بـ ( من ) خاصـةً قالوا فيه : غير
. مُتَصرِّف r. ومَرةً يقال : مُتصرِّف أو غير دُتصرِّف ، ويراد به أنَّه ما تتصرّف في ذاته ومادته على

أبنية مختلفة كـ ( ضاربٍ وقائمٍ ) وما لا يكون كذللك كاسم الإشارة )(79)
ويبدو أنَّ هذه المواضع تُسهّل على الدارسيّن معرفة مواطن ( المُتَصَرِّف )(V.) ) . ولم يقنصر الأمر على ذلك ، بل إنَّ الباحث نفسه أفاد من السبوطي فضلاً عن النّحاة الذين سبقوه ، في القول إِنَّ ( المُتصرِّف ) ينقسم على قسمين ، الأوّل : تصرّف من جهة بنية الكلمة وهذا ينداخل مع علم الصرف ، كما في تصرّف الأفعال ، والقسم الثاني : تصرّف من

الجهة الإعرابية ، وهذا يتداخل في علم النحو كما في تصرّف الظروف والمصادر ، وربَّما يكون نوافق المعنى سبباً في اصطلاح النّحاة هذه النسمية على هذا المصطلح ، لأنَّ النصرّفتَ في الأفعال هو التحولُ والتَّغير في الأزمنة ، والتَصرّف في الأسماء هو التَّغير والتحول في

وقد استقرى ( د.خير الدين فتاح القاسمي ) مصطلح ( المنَصرِّف ) ، فظهر له من النظرة المتعمقة والمتمعنة في هذا المصطلح أنَّهُ قد تداخل مع مصطلح آخر إذ يقول : (( ولو كان للاسم اختصاص بمصطلح مغاير بدلاً من المتصرِّف المُشكل مع الفعل ؛ لكان أولى ولاسيّما إذا كان مصطلحاً يوافق الموضعَ ويصفُُهُ ويرسمُ حدودهُ بدقَّة لا نترك تداخلاً بينهما ، ولهذا يرجح البحث استعمال مصطلح ( المُتَحَرِّر ) بدلاً من مصطلح المتَصَرِّف مع الظروف والمصدر ؛ لأنَّ المتصرِّف مشنرك في فسمين لم ينفقا في الجنس وهما الفعل والاسم ، وإطلاق
 مقيداً بالاسم ، والمقصود منه أنَّه تحرر من كونه مُلْنَّماً بالنصب إلى جوار الاز مجيئه مرفوعاً ،
 إنَّ اقتراح الباحث اصطلاح ( المُتَحَرِّر ) بدلاً من المُتَصرِّف لم يسبقه إليه أحد من الدارسين المحدثنن ، وليس هذا من باب البراعة اللغوية ، وإنَّا يرجع ذلك إلى التعددية التي وجدها الباحث نفسه في مصطلح باتَ مُشكِلاً على الدراسين المحدثين في نسبة إطلاقِـِه على . موضوعات الأسماء والأفعال
وقد حثَّ الباحثين والدارسين على ابنكار مصطلحات جديدة مع الاحتفاظ بالتنراث النّحوي ، وهو ما دعا إليه ( د.علي أبو المكارم ) ، قائلاً : (( والابتكار في مجال اللغة يعتمد على تحليل
 ويظهر أنَّ ( د.خير الدين فتّاح القاسمي ) في اقتراحه مصطلح ( المُتَحَرِّر ) بدلاً من مصطلح ( المُتصرِّف ) في الأسماء فيه نوع من المُشكِل اللفظي الظاهري ؛ إذ إنَّ هذا


ويظهر أنَّ الباحث لو أطلق مصطلح ( المتصرِّن الاسمي ) ، و( المُنَّصرِّف الفطي )
لكان أكثر تناسباً وتتاسقاً .
ثالثاً - التركيب النُّنبّبي والتركيب الإضافي :

 وأمتـا الإضافة فقد حَّهَا النّحاة بأنها : (( نسبة بين اسمين تقيدية توجب لثانيهما الجرَّ . (أبداً)
وما نلحظه في هذه التعريفات أنَّ هناك تداخلاً بين هذين المصطلحين ( المركب )

 وتابعهما ابن السراج ( ت (


 الوصفي ) ( وأفرد الباحث عنواناً سَمَّاه ( التركيب الإضافي ) مستتبطاً من المصطلحات التي وسمها بـ ( الهصطحات المركبة ) ، فذكر أنَّ (( التزكيب الإضافي هو الذي يكون الهضاف إليه ياء النسبة أو الياء الصضعفة مع الناء المربوطة ، ما وسمته بالتنركيب النسبي والهصدر الصنا الصناعي ؛ إذ يتصرّف التزكيب النّسبي من الاشتقاق الاسمي بزيادة ياء مضعّة على آخره وإردافها بالتاء
 المصطلحات المركّبة تركيباً إضافياً ، استتاداً إلى تداخل معنى النسّب بمعنى الإضافة عند النّحاة العرب)
وقد رجح الباحث نسمية ( التركيب النّسْبي ) في المصطلح النّحوي ، على نسميته بـ ( الصصدر الصناعي ) ، وهما ليسا شيئأ واحداً ، ثُمٌ إنَّ التركيب ( مقارنة بين الصدر والمصدر

الصناعي ذوي الجذر الواحد : إمكان ، إمكانية ) ، مع ياء النسبة والتاء المربوطة ، يقلّ" من الدالالة على الحدث ، كما في المصدر ، وبتجه نحو الاسمية ، فضلاً عن إمكان إضافة الياء المضعّفة والتاء المربوطة على المصادر وغير المصادر ، وعلى الأسماء المشتقة دنها والجامدة : حصر : حصريّة ، ليحافظ هذا النزكيب على اسنقلالية المعنى والمبنى ، وهنا يُصنف المصطلح المنسوب مع المصطلحات المركّبة نركيباً إضافياً ، لا مع المصطلحات المركبة بحرف الجزّ اللاحق للمصطلح نظراً إلى استقالية المفهوم المتعلق بالمصطلح عينه ؛ لأنَّ إضافة الاسم إلى المصطلح عملية مخنلفة ، والتزكيب النسبي في المصطلح يحبل إلى مفهوم
 والمراد بالمضاف في المسألة الذي يكون علماً أو غالباً بحيث بكوَّن مجموعة لمعنى مفرد ، لا المضاف على الإطلاق ))(1") . وهذا (( يكون إذ ذاك من قبيل النسبة إلى المفرد لا إلى

 ولاحظ ( د.رباض عثمان ) أنَّ الزمخشري ( ت هroهـ ) أراد من النسبة التحوبل من الجمع إلى المفرد ، وهو ليس بمعنى المفرد ؛ لأنَّ حرف الياء في الاسم المنسوب يحيل إلى الواحد: (( لأنَّهُ صار اسماً للواحد ، وليس هو بمعنى الواحد ، لأتَّك إذا أردت النسبة إلى الجمع نسبت الواحد منه كقولك : مسجديّ إذا نسبته إلى المسجد . لكن هذا الحرف ( الياء ) جعل اسماً للواحد فلهذا نسبت إليه على لفظه )(90) . فـ ( الياء ) المضحّفة اللاحقة غبرت مصطلح (الفاعل من مفهوم إلى آخر ، يحيل إلى الاسم المفرد ، بمعنى أن يتحوّل المصطلح من العام كالْعَمَ ) إلى الخاص ( كاسم الجنس الموصوف ) . فالتغير الصرفيّ الذي قَدِم إلى المصطلح من لواحق قد غيّر معناه ، فهو ينقله من معنى الجنسية المطلقة إلى معنى الوصف المفرد(97) . وتبيّن لـ ( د.رياض عثمان ) أنَّ المفهوم الذي يحيل إليه ( الفاعل ) أو ( المفعول ) ، غير الذي تُحيل إليه ( الفاعلية ) أو ( المفعولية ) ؛ غير أنَّ مصطلح ( الإضافة ) يحيل إلى المفهومين معاً : العلَم والصفة الوظيفية استغناءً عن الإضافة التي تحبل إلى معناها اللغوب

على الأقل عند الزمخشري ، ولا يتحدد ذلك إلا بمعرفة السياق • غير أنَّ للنركيب النسبي مدلولاً وظيفياً يحيل إلى المفهوم التركيبي السياقي(9V) .
ويبدو أنَّ الباحث نفسه في اقتزاحه هذا المصطلح كان بصدد نوجهه نحو التزكيب عند البلاغيين (9) أكثر من عنايته بالتركيب عند النحويين ، وهذا معروف بداهةً ، ولاسيّما أنَّه يتتاول فكر عالم منل الزمخشري ، فضلاً عن صلة النرابط الموجودة بين التركيب الذي في فحواه زيادة وبين النسّب الذي تكون في آخره زيادة أيضاً تَدلُّ على المنسوب إليه .
وهكذا يتضح إسهام الدارسين المعاصرين في عدد من المصطلحات النّحوية واستعمالها ؛ إذ أبدى عدد منهم بعض المقترحات في وضع هذه المصطلحات النّحوية ، وعدم النشليم المطلق في تحديد مفهوم بعض هذه المصطلحات(99) ؛ فالعلماء متفاوتون من حيث الفهم والقررة على التطبيق النّحوي وييدو أنَّ ظهور بعض المصطلحات النّحوية المستحدثة هو نوع من الاجتهاد(••') ، أو هو
تَبَعٌ لتنغير فكرة واضعه(1•1) .

## الخاتمة

1. ظهر لنا أنَّ بعض الدارسين المحدثين دعا إلى إعادة النظر في مسميات ومفاهيم بعض المصطلحات النّحوبة ؛ نظراً إلى النداخل الحاصل بين هذه المصطلحات النّحوية ؛ ليتسنى للباحثين معرفة مواطن هذه المصطلحات ؛ من ذلك أطلاق مصطلح ( الكُتَحَرِّر . بدلاً من المتصرِّف
r. اقتزح الباحثان تسمية مصطلح ( المتصرف الاسمي ) ، ( والمنصرف الفعلي ) بدلاً من ( مصطلح المتحرر الذي دعا إليه بعض الدارسين المحثين ، وكذلك تسمية مصطلحي ) الخبر المقبد ) ، ( والخبر المطلق ) بدلاً من مصطلحي ( اللفظ الاصطلاحي والخبر . المعنوي )
r. تبيّن لنا أثر السياق في تحديد دلالة المصطلح النحوي ولاسيما عندما يكون في أكثر من علم من علوم العربية ، من ذللك مصطلح ( الخبر ) الذي تعددت دلالته بناءً على تتاوله عند النحاة والبلاغيين
₹. إسهام الدلالة في المصطلح النحوي من التدقيق في تعريف المصطلح النحوي واستعماله

ه. ظهر للباحثين بروز ظاهرة تداخل المصطلحات النحوية ودلالتها ولاسيما في التركيب
-النسبي والإضافي

## Abstract <br> The Modernized Grammatical Terms Used By the Modern Scholars

Keyword : Terms Modernnized Scholars
A Paper extracted from PH.D. Dissertation
Supervisor
Asst. Prof. Dr. Maki Nouman Madhloom
drmackei @ yahoo.com
University of Diyala
The University presidency
Researcher
Instr. Ahmed Khalil Habeeb Zankanah
Dr.Ahmedzankna@gmail.com
University of Diyala
College of Basic Education
Dept. of Arabic language
This study deals with the grammatical terms which conceive the scholars for the first time and which cannot be recognized unless we know and realize their clues beside the scientific mind that the scholars of syntax have. Accordingly, most of grammarians attempted to codify the terms and return them back to precision and conciseness to be signs which can be used to facilitate the grammatical lesson. One of these terms is the " predicate " which has two types the oral one which is
" single predicate " and the abstract one which refers to the other types of predicate which are the grammatical as well as the rhetorical ones, also , it refers to the term " inflectional / المتصرف /Mutasaraf " which is noticed by some modern scholars as " Free / Mutaharer / متحرر" ", and the overlapping between the relative and extra structures which in turn shows the effect of semantics in the grammatical term .

## الهوامش

(1) ينظر : المصطلح النحوي نشأنه وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ، الرياض ، 19 (1)
 (Y) ينظر : المصطلحات النّحوية في التراث النّحوي في ضوء علم الاصطلاح الحديث ، د.إيناس كمال
 (٪) شرح الكفراوي على متن الأجرومية :



. . . F : ينظر : أبحاث ودراسات في النحو العربي (Y)
( ) مغني اللبيب : ( ) (

 زيد ، لأتكَ لا تبينه بغيره ولا بشيء ليس منه . وكذلك لا شُشْى الاسم توكيداً وليس بالأول ولا شيء منه (إنما نثشيه وتؤكدُهُ كُثتى بما هو منه أو هو هو - وإنما يجوز رأيثُ زيداً أباه )) . ( ) (




$$
\begin{aligned}
& \text {. 9V : شرح الحدود النحّوية (lV) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 19 \text { / ( } 19 \text { ( } 9 \text { ( } 9 \text { ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$



$$
\text { ( ( } 1 \text { ) معاني القرآن : }
$$

(YY) ينظر : مباحث المصط (Y ( )

$$
\text { دراسة نقدية ( رسالة ) : 9 • } 1 \text {. }
$$

$$
\text { (r ) ينظر : شرح قطر الندى : } 19 \text {. . }
$$

(Y (Y) مباحث المصطلح النحوي في حواشي شرح القطر (( الفبشي ، السجاعي ، اللالوسبان )) دراسـة نقديـة

$$
\text { ( رسالة ) : } 9 \text { • } 1 \text {. }
$$

 القطر (( الفيشي ، السجاعي ( الألوسيان ) )) دراسة نقدية ( رسالة ) : • 11 .


( بV) . V7 : تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري (Y (Y)
 (



(
. IV. : المرجع نفسه (








الفقهاء :






. .
. VV : (0.) ينظر : ظاهرة تعدد المصطلحات النحّوية ( بحث ) (0)

(0r) النوبة / I IVV (
(0r) ينظر : العين ( صرف )
النّحوي عند ابن خالويه ( دراسة نحوية موازنة ) ( رسالة ) : 190 ( 1 ( 1 (

(00) المصدر نفسه : Y/ (0)

. VV-VT/1 : ينظر : الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية (OV)

$$
\begin{aligned}
& \text {. شVV/1 : شرح كتاب سيبوية (ON) } \\
& \text { (09) شرح ابن عقيل : © (7) (7) }
\end{aligned}
$$

 (7) النحو الوافي : 1 ( 1 ( 1 ( 1 (
(7Y) ينظر : المصطلح النّحوي ( دراسة نقدية تحليلية ) :


(70) ينظر : المصطلح النّحوي ( دراسة نقية تحليلية ) : Y
(7 (7) ينظر : المرجع نفسه :
. | (TV)
 . VV/r: الأشباه والنظائر (79) (7 )
(V.)
. ينظر : المرجع نفسه : ع (V) 9 (V)
(VY)
. الجملة الاسمية : (Vr)
(V६)

(V7)
 (VA)
(V9) ينظر : المقتضب : ६/ \&



. 110 : ( 1 ( 1 )
( $\wedge$ (
(^0) ينظر : المرجع نفسه : •r (
. (^〕)
( $\wedge \vee$ )




(90) شرح الفصيح : rV7/1 .

(9V) ينظر : المرجع نفسه : (9 )


. NV : ينظر : ظاهرة تعدد المصطلحات النّحوية ( بحث ) (1 ( ) ( ) ( )


المصادر والمراجع
أولاً - الكتب المطبوعة :

* القرآن الكريم :
- أبحاث ودراسات في النحو العربي : د.خير الدين فناح عيسى القاسمي ، المكتب الجامعي

، أثز الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ، د.مصطفى سعيد الخن كو ط ( ارنشاف الضرب من لسان العرب : أبو حيان الأندلسيّ محمد بن يوسف ( ت ک $V$ هـ ) ، بتحقيت : د.رجب عثمان محمد ، مراجعة : د.رمضـان عبد النواب ، ط ( ) ، ، مطبعة
 الأسس اللغوبة لعلم المصطلح : د.محمود فهمي حجازي ، ط ( ) ، ، دار غربب للطباعة

والنشر ، 990 .

الأشباه والنظائر في النّحو : لجالل الدين السيوطي ( ت (ا9 هـ ) ، بتحقيق : غازي مختار طليمات ، وعبد الإله نبهان ، وإبراهيم محمد عبد الله ، وأحمد مختار الثربف ، مطبوعات

مجمع اللغة العربية بدمشث ، دمشق ، 1 • ؟ اهـ/9人V ام . الأصول في النحو : أبو بكر محمد السري بن سهل بن السراج ( ت 7 آهـ ) ، بتحفيق
: عبد الحسيـن الفتللي (9 9 ا 9 (م ) ، ط ( 9 ) ، مؤسســة الرسالــة ، بيـروت ،

$$
\text { - } 9 \wedge V / ه 1 E \cdot V
$$

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المبين ( هو حاشية على فتح المبين بشرح قرة العين بمهمات الدين ) : أبو بكر ( المشهور بالبكري ) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الثنافعي

البحث النحوي المعاصر في العراق ، الاتجاهات والمضامين 971 ام-\& 99 ام : د.مكي نومان مظلوم ؛ ط ( ) ، أمل الجدبدة طباعة - نشر - توزبع ، سوربـة - دمشق ،
-

البحر المحيط في أصول الفقه : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثي ( ت 1 لهـ ) ، بتحقيق : د.محمد محمد ثامر مربوط مع طبعة وزارة الأوقاف الكوبتية باعتتاء العامي ، دار
 تاج العروس من جواهر القاموس : السيد محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي ( ت 0 0 ا هـ ) ، مجموعة من المحققين ، دار الهدايـة . تنكيل المصطلح النّحوي بين اللغة والخطاب : دراسة صناعة المداخل الاصطلاحية في تفكير الزمخثري : د.رباض عثمان ، نقديم : د.هاثشم الأيوبي ؛ ط ( ) ه ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، 1 • r . النطبيق النّحوي : د.عبده الراجحي ( ت • • ז م ) ، ط ( ) ، ، مكتبة المعارف للنشر والنوزيع ، الرياض ، • •

- تطور المصطلح النّحوي البصري من سييويه حتى الزمخشري : د.يحيى عبابنة ،
 التعريفات : أبـو الحسـن علي محمّـد بـن علي الجرجانــيّ المعـروف بالسيّــد الشريـف
 الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الجمل في النحو : الخليل بن أحمد الفراهيدي ، ط ( 1 اه ) ، هؤسسة الرسالة ،

الجملة الاسمية : د.علي أبو المكارم ، ط ( 1 ) ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة

الجهود اللغوية لابن السراج دراسة تحليلية : مجدي إبراهيم يوسف ، ط ( 1 ا ) ، دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر والنوزيع ، بالاشتنراك مع : دار الكتاب المصري ، . . . 「 . .




حاثية الصبان على شـرح الأشمونـي على ألفبـة ابن ماللك : أبـو العرفـان محمّـد بـن

 دلائل الإعجاز : أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ( ت \&V \&ه ) ، بتحقيق : محمد رضوان الداية ، ود.فايز الداية ، ط ( H ، ) ، مكتبة عز الدين ، دمشق ،

شرح ابن عقيل : لبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي ( ت Y79هـ ) ، بتحقيق :


شرح الحدود النّحوية : عبد الله بن احمـد الفاكهـي ( ت وVYه ) ، بتحقيق : د.المتولى
رمضان أحمد الدميرى ، ط ( شرح الرضي على الكافية : رضي الدين محمد بن الحسن الاسترباذي ( ت 7 7 هـ ) ، دار

الكتب العلمية ، بيروت ، د.ت .
شرح شافية ابن الحاجب : رضي الدين محمد بن الحسن الأسترباذي ( ت VAN ) ، بتحقيق : محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحمبد ( ت
 شرح الفصيح في اللغة : لابن الجبّان ( ت 71 اڭه ) ، دراسة وتحقيق : عبد الجبار جعفر

القزاز ، ط ( ) ، ، دار الثؤون الثقافية العامّة ، بغداد ، 991 (م . ( شرح قطر الندى وبلّ الصدى : أبو عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري ت آV7هـ ) ، بتحقيق : محمّد محبي الدين عبد الحميد ( ت سVr ام ) ، ط (1 ) ، ، القاهرة ،

شرح كتاب سيبويه : أبو سعيد السيرافي ( ت شی ( ت . . . .
مطابع الهيئة المصرية العامّة للكتاب ( مركز تحقيق النراث ) ، القاهرة ،

شرح الكفراوي على متن الأجرومية : حسن الكفراوي ، وبهامشه حاشية إسماعيل الحامدي ، . مكاتب سُليمان مرعي ، سنغافورا

شرح مخنصر الروضة : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الدين الطوفي ، بتحقيت : عبد الله بن عبد المحسن النزكي ؛ ط ( ) ط ، مؤسسة الرسالة ،

$$
\text { - } 9 \wedge V / ه \mid \varepsilon \cdot V
$$

شرح المفصل : موفق الدين بن علي بن يعيش الموصلي ( ت ب 7 هـ ) ، ط ( ) ، ، بتحقيق : د .أيمبل بديع بعقوب ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة : د.صبحي الصالح ( ت 9ヘ7 ام ) ، ط ( 10 )

، دار العلم للملابين ، بيروت ، 9^ ام •
الغزّة المخفية في شرح الذُّرَّة الألفية : ابن الخبَّاز ( ت 9r7هـ ) ، بتحفيق : حامد محمد
 الكتاب : أبو بشر عمرو بن عثمان سبيوبه ( ت ه ا هـ ) ، بتحقيق : عبد السام
 كثناف اصطلاحات الفنون : محمد بن علي الفاروقي النهانوي ( المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري ) ، بتحقيق : رفيت العجم ، علي دحروج ، ط ( ) ، الناشر : مكتبة لبنان - م19976

الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسـى الكفوي الحسينيّ اللغوب ( ت ع 9 • اهـ ) ، بتحقيق : د.عدنان درويش ومحمّـد المصـري ، ط ( ) ) ، مؤسســة الرسالة للطباعــة والنثـر

$$
\text { والتوزيــع ، } 9 \text { اء اه//9 9 } 9 \text { ام . }
$$

لسان العرب : أبو الفضل محمّد بن مكرم بن علي منظور ( ت (V) هـ ) ، ط (
 متن الألفية ( ألفية ابن ماللك ) : محمد بن عبد الله بن ماللك الأندلسي (ت ته ) ،

المكتبة الثعبية ، بيروت - لبنان ، ( د.ت ) .
المصطلح النحوي : دراســة نقديــة تحليلية ، د.أحمـد عبد العظيم عبد الغنـي ، جامعـة القاهرة ، دار النقافة للنشر والنوزيع ، • (٪ اهـ) • 99 ام .

المصطلح النحوي نشأنه وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجريّ : عوض حمد القوزي ، ط

المصطلحات النّحوية في النراث النّحوب في ضوء علم الاصطلاح الحديث : د.إيناس كمال الحديدي ، ط ( ( ) ، دار الوفاء لدنبا الطباعة والنشر ، الإسكندرية - مصر ، Y . . . معاني القرآن : أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء ( ت V. V Yه ) ، بتحقيق : أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار ( ت ع 9 1م ) وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ، ط ( 1 ( ) ، دار المصرية للتألليف والتزجمة ، مصر ، (د.ت ) .

 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : د.أحمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ،
بغداد ، V • E اهـ/9NV ام .

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : لابن هشام الأنصاري (ت (تV7) ) ، بتحفيق : د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ، ط ( 0 ) ، مؤسسة الصادق ، طهران ، اهـ . مفاتيح العلوم : أبو عبد الله محمد أحمـد بن يوسـف الخوارزمـي ( ت هـ هـ ) ، بتحقيق :


$$
\text { 9. } 9
$$

المقتضب : أبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد ( ت Y Y Y ا ) ، بتحقيق : محمّد عبد الخالق عضيمة ( ت £ 9 1 هـ ) ، جمهورية مصر العربية ، وزارة الأوقاف ، المجلس الأعلى
 من إشكاليات العربية ، المصطلح النحوي - رواية اللغة : د.سعبد جاسم الزبيدي ،ط ( 1 )
 من قضايا المصطلح اللغوب العربي : مصطفى طاهر الحيـادرة ، عالم الكتب الحدبث ،

منهاج البلغاء وسراج الأدباء : أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني ( ت 7 ا هـ
) تثقديم وتحقيت : محمد الحبيب ابن الخوجة ، ط (

- 9 - لبنان

منهج البحث اللغوي بين الثزاث وعلم اللغة الحدبث : د. علـي زوبن 6 ط ( ) ، دارالثوؤون
اللثقافية العامة 6 بغغداد 9 1 977 .
موسوعة المصطلِح النّحوي من النشأة إلى الاسنفرار : د .يوخنا مرزا الخامِس ؛ ط ( ) ،
دار الكتب العلمبة ، بيروت - لبنان 6 بr ع اهر/r
النحو الوافي : عباس حسن ( ت 9VA ام ) ، ط ( 0 ) ، دار المعارف ، بيروت - لبنان

$$
\text { - } \cdot \text { • }
$$

(لنشر في القراءات العشر : أبو الخير شمس الدين بن محمد المعروف بـ ( ابن الجزري )

6 (د.د

المنعــم خفاجة ، دار الكنب العلمبة ، بيروت - لبنان • همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 6 جلا الدين بن عبد الرحمن السبوطي ( ت (9 هـ ) 6 بتحقيت : د .عبد العال سالم مكرم 6 ط ( ) ، مؤسسـة الرسالة ودار البحوث العلمبة ، بيروت

العقلافات الد لالية في المصطلح النحوي وأثرها في الإبـهام : سُلاف مصطفى كامل عبد
المجيد 6 رساللة ماجسنير 6 جامعة بغداد 6 كلية التربية - ابن رشد 6 بإشراف : د.عبد الرحمن مطلّك الجبوري 6 ع ع ا ه/ ا ا •

مباحث المصطلح النحوي في حواشي شرح القطر (( الفبشي ، السجاعي ، الآلوسيان )) دراسة نقدية : محمد ذنون يونس فتحي الراثدي ، رسالة ماجسنبر ، جامعة الموصل ، كلية

المصطلح النحوي عند ابن خالويه ، دراسة نحويّة موازنة : صباح حسين محمد ، رسالة
ماجسنير ، جامعة الموصل - كلية الآداب ، بإشنراف : د.محيي الدين نوفيق إبراهيم ،

المصطلح النحوي عند الفرّاء في معاني القران : حسن أسعد محمد ، رسالة ماجستير ،
جامعة الموصل ، كلية الآداب ، الجزائر ، بإشراف : د. طالب عبد الرحمن عبد الجبار ،
-

ل ثالثاً - الأبحاث والنصوص المنشورة في الدوريات والمواقع الإلكترونية :
ظاهرة تعدّد المصطلحات النحوية : د.محمد عبد الرحمن الحجوج البطوش ، مجلة كلية


