
فـ
كِتَابِ(لنَّهُهيْل
f


3
را را


ابـــنغوالؤول

و(ر)
*

تقت تشا

الحملُ لهُ ربِّ العالمين. قال شيخُنا الأستاذُ العالمُ الأَوحدُ الحافظُ العلامةُ أثيرُ الدين أَوحدُ العلماء العاملين أبو حَيَّانَ محمدُ بنُ يوسُ بُّفَ بنِ


 وجعل من أشرف المعارف، ما تحلى به جَنانُ العارف، من علم علم النحو النحو الذي





 المصرية والشامية، فريد دهره، ونسيج وحده، أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن
 وني ص ما نصه: هرب تمم بخير يا كريم. تال الشيخ الإمام الأستاذ الأوحد الحانظ المِلْرَه الناقد وحيد الدهر وفريد العصر، أبو حيان محمد بن يوسف بن عليم بن حيان
 (Y) جرثومة كل بيء: أصله ومجتمعه.










 ولا تَجاسَرَ على إقرائه نحويٌّ بِدَّ موتِ بُمَتْنِّه.




 إكماله محتومُ حَتْنِهـه
$\qquad$



رأس المعتزلة المعروفس، كان من أئمة البلغاء والمتكلمين، وكان يلثغ بالر|ه فيجعلها غيناً،

(0 (0 يتال : جارية حالٍ : ذات حُلِيَ • والعطل : المرأة ليس عليها حلي .
المعلم : ما يستدل به على الطريت من أثر . والغنل : ما لУ علامة فيه .





 عاد رُفاتاً.

وكان المانع من وضع كتابِ يتضمنُ شرَح جميعِه وتكميلَه، واستدراكَ






 دِمَشْقَ المحروسةِ كلمةُ، أَوَّلُها :
تَبَـَّى، فَخِلْنــا وجهَهـه فَلَـقَ الصُّبْحِ ومن آخرِها :



(1) (1) ثَقَّ الشيةً: أقام المعوجَّ منه وسوّاهـ . (Y) (Y) المنآد: المنثني المعوج.

 (0) دارين : فُرُضة بالبحرين، يُجلب إليها المسك من الهند.

ومما كَتب به بعضُ الأدباء من حَماةَ المحروسِةِ لأخيه بمصرَ - حَرَسَها






 مقامُ قد اعترف أبطالُ هذا الشأن بأنهم عنه في موقف التقصير : لقـــد نــادى لـــــانُ الحَجْج بــان لــنْ يَصْلُحُـوا طُــرًا


 الكتاب المذكور، ولو بِمُثُلِ تَفتُحُ مُقْفَلَ، وتَسِمُ مُغْفَلَهُ انتهى كلام هذا السائل، وما تَتَطَّفَ به من الوسِّائل .

 وإقامةِ بدارِ غُرْبة، وتفريقِ من الأَوِدَاء، وتَنْوِيقِ سِهامِ الأعداءاءِ (7)، والتباسِ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ك : الأزمان : } \\
& \text { (Y) لـ (Y) } \\
& \text { شرح: ستط من س. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( ) نوى غربة : بعيدة. }
\end{aligned}
$$














فأخذتُ الآن (N) في ابتداء الشرح من أول الكتاب، وانتَدَبتُ إليه أَحَقَّ



(1) الرغام: التراب.
. (Y) الطغام: أراذل الناس وأوغادهم

 من كل نيء. ولم أقف على ازُلالة، بالتاء فيما بِين يدي من المصادر .


ستطت هذه الفقرة من س .
( الآن: سقط من ك.
 السلُطنة المنصورية الناصرية، أَميرٌ إنْ ذُكرت المعارفُ المُ فهو إمامُهُها، أو


 الإلهية أْنْ خَلَّدت اسمَه في هذا التصنيف، وأَعْظُمْ به من تنويه وتَشْريف،




> العالمي : سقط من لـ .













[VY]. وهو غير آرغون الذي ذكره أبو حيان.
(Y) جَلَّى الفرس: سَبق في الحَلْبة.
(६) الورى: الخلق.

الشرى: موضع تُنسب الحنى اليه الأُند، يقال للشُجعان : ما هم إلا أُسُود الشرى .
شَمام"(1)، وأَنْوَرُ من بَدْرِ تَمام :
















شمام: اسم جبـل لباهلة.

يبدو آن ابا حبان تاسه على بازِل وبُّل، فجمع ناعسـا على نُغس



$$
\begin{align*}
& \text { كـ : يوضحها. وفوته ني س: ظ. } \\
& \text { س : وللفصائل . }  \tag{0}\\
& \text { لـ: يديرها . }  \tag{7}\\
& \text { يرابها: يصلحها }  \tag{V}\\
& \text { يشعبها: يفرتها. } \tag{1}
\end{align*}
$$

الشرح مُحْيَّا يفوقُ الشمسَ حُسْناَ، وشافَهَكَ خِطابٌ يَروعُ لفظاً ويَروقُ معنىَ،


ولما عَلَّقتُ ذَهَبَ هذا الكتابِ على نارِ الفكِرِ حتى خَلَصِ



ولا مَزْجُوَّ إلا خَيُرْه.
(1) انشقك: أَنَمَك .
(r)
( S ( C (
( ( ) قلص: ارتفع ونقص.

## ص : بابُ شرحِ الكلمِّ والكالِم وما يتعلق به

 وهي اسمٌ ونِعْلٌ وحَرتٌ .
شُ ذَكر المصنفُ بابَ شَرْح الكلمة، ولم يذكر باب حَّ حَّ الكلمة؛ لأن الحدَّ للشيء عَسير (") الوجود، فعدل عن لفظ "احَّة) إلى لفظ (اشَرْح")،





 جهةِ ما يتألف بحسب استعمالهم ليعرنَ النسبةَ بين صيغةِ النظم وصورِّ المعنى، فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى|¹(r). وقال صاحب (البسيط|"(\$):
 التات.




هو أبو عبد الش محمد بن علي الإشبيلي، عرف بضياء الدين بن العلج . الـي كان ممن أقام باليمن، وصنف بها. البحر المحيط \V:^. . وراجع مجلة الجامعة الإسالمية في المدينة =



 بالمقايس المستنبطةِ من استقراء كلام العرب، المُوصلةِ إلى معرفةِ أحكامِ
 كلامِ العرب ذاتآ وحكماً واحطلاحَ ألفاظِ حَدًا ورَّمْاًا ه.
 المصطلح عليها في النحو؛ إذ في اللغة تنطلق على أحد أقسامها من الاسم
=
 اكثر أبو حيان من النقل عنه. وقد عثر صديقي الفاضل الدكتور صالح بن حسين العائد على المجلد الأخير منه، وهو يعمل في تي تحقيقه.
 ابن خرون، واخذ عنه الشُلوبين، وصنف الإنصاح بفوائد الإيضاح. مات بتونس. بغية

$$
\begin{equation*}
\text { الوعاة 1: } 1 \tag{r}
\end{equation*}
$$

 علي بن يوسف الداني العكبري، وحدث عنه العماد البالسي، وصنف المباحث الكا الكاملية في

r:• ro والأعلام o olvr .

$$
\begin{equation*}
\text { المباحت الكاملية 1. } 1 . \tag{r}
\end{equation*}
$$


 والتصريف، ونرح جمل الزجاجي، وضرائر الشعر . بغية الوعاة Y! Y Y وكتاب ابن عصفور والتصريف.

$$
\begin{equation*}
\text { المقرب 1:0 } 1 \text {. } \tag{0}
\end{equation*}
$$




والفعل والحرف، وتنطلق على الكلام، نحو ما روي (أَصدقُ كلمةِ قالها شاعرٌ كلمةُ لَبِيد : (1)".......................
 "الكلمةُ الطيبةُ صَدَقَةَّه(1)

اللام مع فتح الكاف وكسرها، قيل : وهي لغة تميمر (o)



 الجنس الأَقربَ كان أحسن، فكان ينبني أن يقول: الكلمةُ قولٌ .

وقال المصنف ـ رحمه اله - في شرح كلام نفسه : (تصديرُه بـ (اللفظ"



سورة التوبة : • ع .

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (r) (r)


$$
\text { ص } 799 \text { ـ الحديث } 07 .
$$


والنبق: حَمْل السُدْر .

 تسكين اللامه مع فتح الكاف وكـرهرها لغتا تميم. (7) س: إذا.





 "الكلام"، ذكروا أنه ينطلق على الخط على ما سيأتي بيانُه إن شاء الها .


 من حال الشيء". فجعلَ ابنُ عصفور ذِكرَ الجنس محترزا آ بها ونَّنَّه المصنفُ
 وقال المصنف في الشرح: (اواللفظُ أَولى بالذكر من اللفظة لانَّ اللفظ



 بالتاء، ولذلك قَلَّلما يُوجد في عبارِ
 مواضع. انتهى •
(1)

(Y) شرح التسهيل 1: \&.
كتب أسفل منه في ك : سيبة : ل(هذا كلام أبي حيانه . . وكتب بين السطرين : المصنف.

وقال بعض أصحابنا (1) : اللَّفُظ جمع لَّظّة، وأَقَلُ الجمع ثلاثة، وإذا













 فتقول : كَلِمات ولَبِنات ونَبِقات ونَخَلات وجَوْزاتِ

(1) المباحث الكاملية 1: 0:
(Y)
( m (
 (0) التـهيل ص (1)
 (الضرف: من شجر الجبال، سُوته غُبْر مثل سُوق التين، وله جَنَى أبض مدوّر مثل تين (




 وبالألف والتاء كان للقليل، استعذر عن إطلاق الكَلِمِ على الاسم والفعل والحرف، وسيأتي ذلك .

 بكلمة لأنه غير مستقل . هذا شرح المصنف كلامه ${ }^{\text {(8) }}$








 البعض أو غيرَه، لا جائز أن يكون مدلولَ ذلك البعض لأنه كان يُستغنى


بأحدهما عن الآخر، والأمر ليس كذلك، ولا جائز أن يكون غيرَه لأنه يلزم
 وذلك من خصائص المركَبات، ولا يكون ذلك في المفردات، فيطن ألمّ أن يكون


 تقول في جميع ما ذكره المصنف المّف

 دلالة عقلية لا وضعية ا انتهى .
 فصلَ الاستقلال، واللفظُ المهمل لا يَدخل تحت قوله : "مُستقلَ" فيحتاج أن يحترز عنه بقوله : "دالٌٌ بالوَضْع"، .

 واللفظِ المُصَحَف إذا فُهم منه معنىى، فكلُ هنا لا لا يُسمى كلمة لأن دلألتها على ذلك المعنى لم تكن بالتواضع

نَحْرُه وتَأَبَطَ سَرَّا، فبعد التسمية بالجملة هي كلمة لأن جزأهِّا أها لا يدل على جزء معناها، فكانت (o) مفردة بالوضع
(1) شرح التسهيل 1: \& (1)
(1) (r) (1)
(Y) توله: سقط من ك.
( ) ( ) ( المسماة بها: سقط من س س.
( )

ويدخل في هذا الحلّ "الكلامُ" عند من يرى أن دلالته على معناه
وضعية، فإنَّ الكاْلام لفظُ مُستقلًّ دالٌّ بالوضع
ويَخرج عن هذا الحد ما استُعمل في غير موضوعه على سبيل المجاز
 منقول من الحيوان الموضوع له لفظ "أَسَدِّ"، فإذا استُعمل في أحد هذين المعنيين (1) فلا يكون كلمة إذ ذالك لأنه نَقَصَ منه قيد الدلالة بالوضع يصدق عليه ـ والحالة هذه ـ أنه لفظُ مستقلٌ غيرُ دالٌ بالوضع

وقوله تحقيقاً أو تقديراً مثالُ التحقيق زَجُل، فهذا دالّ على مسهماه تحقيقـأ، ومثالُ التقدير أحدُ جززأي العلم المضـاف كامـرئ القيس، فمن حيث المدلول هو كلمة واحـدة، ومن حيث التركيب هـو كلمتان لأن
 أحد جزأي العلم كلمة هو على طريق المجاز . ولو استغنى عن هذا التقسيم في الدلالة بالوضع إلى التحقيق والتقدير لكان حسناُ، وكان تَقِلٍ به ألفاظُ

الحذّ .
وقوله أو مَنْوِيٌّ معه هذا قسيمٌ لقوله : (لفظّ") لأن الكلمة على/ قسمين : [1/0:1] ملفوظ بها، ومنويَّة مع اللفظ، كالفاعل في افْعَلْ، وأَفْعَلُ، ونَفْعَلُ ، فلو لم
 والمعنى: أو غيرُ لفظٍ منويٌّ مع اللفظ.

وقوله كذلك قال المصنف : (أشُير بـ "كذلك") إلى الدلالة والاستقلال


0:1 (Y) شرح التسهيل (Y)
( ) ص: معنى.

 كان وُجد ثم عَرض له حذفٌ لم يُشُكلـ . وأما الثاني فلأن الفُعَلْ مفيد إفادة المركب الذي هو الكلام، فلا يمكن دعوى الإفراد فيه.
 نحو فَتى، فإنه يصدق عليه أنه منويّ مع اللفظ المفيد، ولكنه غير مستقل" ولا لا
 في مدلولات الكلمة، فهو بأن لا يدخل حين لا يُلفظ به أحقُّ وأَولى" انتهى .




 ومحالٌ وجودُ الماهية مع فتد جزءء من أجزا ائها، وقد وجدنا إعراب، فدل على آنه ليس بعضاً منها. وجاء في هذا الحدّ ذكرُ (أَؤَّه مرتين، وقالوا إن الحدود لا لا يكون فيها
ترديد، فلا يؤتى فيها بـ أوأو .

الاسم والفعل والحرف:

أحدها: دليل الاستقراء، وهو أن أثمة النحويين المستقرئين علم النحو

شرح التسهيل 10: 0.




تتبعوا ألفاظ العرب، فلم يجدوا غير هذه الثلاثة .
الدليل الثاني : أن الكمة إما أن تَدُلَّ على معناها بانفرادها والِّ أو تَدُلَّ على



قبله هو الفعل، فلا رابع .
الديل الثالث: قالوا: المعاني ثلاثة: ذات، وحدث، ورابطة بين الذات والحدث، فالأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف . وفي هذه الدلائل بحث ونظر ، وأجودها الثاني .

وذكر المصنف(1) ـ رحمه الله ـ دليلاً رابعاً، وهو أنَّ الكلمة إن لم تكن رُكْناً للإسناد فهي حرف، وإِنْ كانت رُكناَ فِإنْ قَبِلَت الإسنادَ بطرفيه فهي اسمّ، وإلا فهي فعل .

وهذا الدليل الذي ذكره راجع إلى الاستقراء، وأيضاً فهو استدلال


الحصر فإنما يكون التردد فيما يكون ذاتياً لا فيما يكون عارضاً .
وأَجمع النحويون على أن أقسام الكلمة ثالاثة : اسم وفعل وحرف المّ




 سيبويه، والذيل على صلة ابن بشكوال، وملاك التاؤلديل في المتشابه اللثظ في التنزيل
 .rar - ral:1

 أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب والاستندار لهذه المقالة .

وتكلم النحويون على أفراد الاسم والفعل والحرف، وعلى تسمية كلى


ص : والكلامُ ما تَضَمَنَّ من الكَلِمِ إسناداً مُمْيداً مقصوداً لِذاته
 عنها بالكلام الصناعي، وأنشدوا للأخطل - قيل: ولم يثبت في ديوان شعرهم
إنَّ الحَلامَ لَفي النؤاد، وإنَّما جُجِلِّ اللسانُ على الفؤاد دليلا
 اسم مصدر، وهو قول الأكثرين، قال الشـاعر (0):

 حسن الخط ناضلاً نيلاً، على مذهب أهل الظظاهر؛ من رؤساء أهل العلم بالنحو . خرج من


 س: الني








ألا هل إلى رَيَّا سَبيلٌ وساعةٌ تُتُلِّمُني فيها من الدهر خاليا
 واحتجَّ بما حكى أبو علي: عَجِبتُ من كَلامِكَ عبدَ الها، ومَتَّلَ به س في




للمصادر لا أنفسها (8)



 الياء عوض من الحرف المضاعف، ولا حجة في النصب بعليه، فقا فقد يكون به حملَّ على المعنى، أو بإضمار ما يدل عليه .



بيت، هو :






قبل : سقط من س.


وأما عَمَلُ الفعل فيه فلانْه في معنى المصدر كما تقول ضَربت كِّنَّ



وعلى (الإشارةهال، قال بعض الهُزَلِيسن (1) :

[1/: : : 1



 أن يسموه كلامآها ه
وقد اضطربَ كلامُ ابن عصفور في دلالة االككلام" على هذه المعاني الماني،


 وذكر أن المعاني السابقة يطلق عليها الكلام على جهة المجاز .

 I




لأنه يقال : إن سليمان ـ عليه السلام ـ كان يفهم من دبيب النمل ما يفهـم المـا

$$
\begin{align*}
& \text { شرح جمل الزجاجي } 1 \text { : } 1 \text {. } 1 \text {. }
\end{align*}
$$

وقد اختلف النحويون في إطلاق پالكلام" على الكلام اللنفساني وعلى
ما يُعبر به من الجمل، أذلك حقيقة فيهما على جهة الانشترالك ألم حقيقة في في الفي النفساني مجاز (1) في اللساني أم مجاز في النفساني حقيقة في اللساني؟ ثلاثة

مذاهب:
وظاهر كلام س ـ رحمه الله ـ أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل الجم


 إطلاقه على الجمل سائغ باتفاق . وقد يُسمى الاعتقاد قولاً لأن الاعتقاد لا
 المعنى بنفسه، ولذلك أطلق على القرآن "کلام الهّ)، ولم يطلق عليه (اقول الهاه. وقد شاع إطلاق القول على ما لا يُطلق عليه كلامَ كقول أبي النجم
قالت له الطيرُ: تَقَدَّمْ راشدا إنـك لا تَـرجِــعُ إلا حــامــدا

> وقال آخر (T):
 انتهى كلام المصنف، رحمه الله .
وما ذَكر من أن هالقَوْل" لا يُطلق على كلام الهل ـ تعالى ـ فيه نظر . وما أَنشده من قول الشاعر (وقالت له العينانِ" أنه نسب القول إلى العينين، ولا

$$
\begin{align*}
& \text { مجاز . . . النفسانـي : سقط من كـ }  \tag{1}\\
& \text { (Y) شرح الجزولية ص (Y) ا } 1 \text { (Y) } \\
& \text {. |YY:1 الكتاب (Y) } \tag{६}
\end{align*}
$$




يحسن (1) نسبُُ الكلام للعيون، مخالفتُ لِما نَصرَ الناس عليه من أن الإشارة بالعيون تُسمى كلاماً كما تسمى قولاَ، وقد أنشدنا شاهـا نداً على ذلك: أَرادت كَلاماً .
البيت. وأنشدوا أيضا((): :
 ولاشتهار إطلاق الكلام على الإشارة استَعمل ذلك المولدون، قال حَبيبٌ




قوله : رأَشْارتْه وبين قوله : "ولم تَعَكَلْمَ" .

وقال بعض أصحابنا : من قال إنه حقيقة في المعنى القائم بالنفس قال :
 وإنما يُسمع ويُنطق باللفظ الدال على العلم. ومن قال هالـو هو حقيقة في اللفظ

 ومن قال بالاشتراك احتّج بتكافؤ هذين الاحتمالين، فلم يكن أحدهما أحما أولى، ، فوجب القول عنده بالاشتراك .
(1) د: ولكن.


(0) (1) لـ: يـسى

كـ : الكوة. وكذا تاليه.

فأما وقوعه على ما تدل عليه الآثار والرسوم والكتابة وغير ذلك فمجاز، لا خلاف فيه، لقول الشاعر(1) :





 يَتْناول ثلاثَ كلماتل، انتهى. وقد قدَّمنا (r) اختلافَ الناس في ذلك .
ومن قال إنَّ اسم الجنس إذا كان بغير الهاء كان للكّثير استعذر عن

 الجنس إنما يقع على ما فوق العشرة من آحاده، وآحادُ (االكَلِمِّ" هنا إنما هي

 يقع عليه واحده إلا على ثلاثة خاصةً




 عصره ني العربية بلا مدانع، ذا معرنة بنتد الثعر وغيره، بارعأ في التعلبه، لازي محمد بن خلف بن صاني، وأخذ عن ابن ملكرن وغيره، وروى عن السهيلي وابن بشكيوال
 الأحور وابن فَرتون. صنف تعليقاً على كتاب سيوبيه، وشرحين على الجزولية، والتوطئة


وقال الأستاذ أبو الحسن بن عُضْفُور : إإنما آَوقعت العربُ اسمَ الجنس


 يكن لها جمع قليل ولا كثير فيفرق بينهما؛ ألا ترى أنه ليس لـ الـا الالكَلِمهِ الذي

 لأن اللبس إذ ذاك قد أُمن، وأيضاً فإنك إن جمعت بالألف والتاء فلاء فلأن الثلاثة

 يقع عليه تَمْر" انتهى كلامه.

 الإسناد المفيد، فبقي الاثنان نصاعدآ، وهو المرادها انتهى .


 التضمن الذي هو قسيم المطابقة والالتزام.
وقوله مِنَ الحَكِم يريد بذلك الكَكِم الذي هِ هو جمع "اكَلِمة) المصطلح عليه، وهو الاسم والفعل والحرف؛ لأن (الكِكِم" يُطلق في لغة العرب على يلى

$$
\begin{aligned}
& \text { لم: سقط من ك. } \\
& \text {. v: ا (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




وقال آخر (گ):

وقال آخر (o):
 وقوله إسناداً احتراز من المفرد نخو "زيده، وميا ومن مركب لا إسناد فيه نحو : عندك، وخير منك، وغلام زيدِ، وزيد الخياط إذا كان الخياط الخياط صفة، فهذا كله مركب بغير إسناد، فلا يُسمى كلامام(ا)

 وليسا بمركبين .
ورُدَّ هذا المذهب بأنهما مركبان تقديراً، والأصل إذا قال النَعَمْ" في

 أي : بلى ضربتُ زيداً. والدليلُ على أن هذا هو الأصل تصربحُ العرب بذلك
(1)





(

بعد هذه الحروف، قال ذو الرُمَّة(1):


 وما كُنتُ مُذْ أَبْرَتِنَي في خُصهومة أُ أُراجِعُ فيها يابنةَ القَوْمِ (r) قاضيا فقوله بعد ॥لا" »إنَّ أَهلي جيرة" إلى آخر البيت بمنزلة ألهِ أن يقول : لستُ
 بمنزلة آن يقول: لا لستُ ذا خُصهومة بالمِصْر .
وما ذكروه أن مثل هذا تصريح بالجملة المحذوفة بعد (لا") و "انَعَمْ"
 المقدرتين بعد "لا" و "انَعَمْ") ، إنما أتى بما يدل على انتفاء كونه ذا زوجة وذا خصومة .
ومما يَدُلُ على تقدير الجملة بعد حروف الجواب عملُ فعلِ تلك
 فتقـول: بلى وعمراً، فقولك "وعمراً") معطوف على المحذوف من قولك:

 وكذلك: أَضربتَ زيداً؟ تقول: نعم وعمراً، التقدير : نعم ضربتُ زيدن أِّاً وعمرأ.

وقد حَدَّ المصنفُ الإسنادَ، فقال : پالإسنادُ عبارةُ عن تعليقِ خَبِرَ بمُخْبَر



$$
\begin{align*}
& \text { الديوان : الالقَّمه" والقرم: الفَخلـ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

عنه، أو طَلَب بمطلوب منه||(1). وليس بحاصر لأنواع الإسناد لأنه يخرج منه

 الموصول (r) الىى خَبَرية وطَلَبية وإنشائية .

وقال بعضُ أصحابنا: الإسناد في اصطلاح النحويين ضم شيء إلى شيء على جهة أن يقع بمجموعهما استقلال فائدة، أو يكون أصله ذلك.

 أنه الاستخبار، والتمني، والطلب، وهما الأمر والنهي(1)، وهما واحد شرح التسهيل $9: 1$. 1 . التسهيل ص بّبر.

 الججلَ، والمحعال نحو : أتيتك غدآه .

 نُقولك: اتْتك أمس، وسآتيك غداً. وأما المحال فأن تَنقض أولَ كلامك بآخخره نتقول:
 البحر، ونحوه. وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه، ، نحو قولك : قد زيدأ



$$
\begin{equation*}
.9 \varepsilon-19: Y \tag{६}
\end{equation*}
$$

الصاحبي ص

$$
\begin{align*}
& \text { الاقتضاب } 1 \text { : } 1 \text { ه } 9 \text { حيث نسب إليه زيادة نوع آخر ، هو النداء. } \tag{0}
\end{align*}
$$

 بكر : الأمر والنهي يـُتركان في الإرادة، ويفترقان في أن الأمر إرادة بتكليف، والنهي إرادادة بلا تكليف".

عند س والكسائي والفراء وجماعة(1) . وزاد الفراءُ وابنُ كَيْسان (r) الدُعاء ـ وهو النداء ـوالطَّلَب، وهو المسألة ـ وزاد قُطُرُبُ (r) التعجب والعَرْض والتحضيض

وفي كتاب (الضروري)|"(8): :الأقاويلُ المركبةُ من المفردات تامٌ كافِي (0)

 قوم تركيب تقييد .

والتامُ جملة خبرية، وهو ما يمكن فيه الصدق والكذب، وجملة ولئ لا يمكن


 والعرضُ والتمني والترجي والتحضيضُ داخلة في في هن الـيا النوع لأنها طلب،
 قوم على حدته جنساً داخلّا تحت القول التام الذي لا يلا يصدق ولا يكذبر



وفيه بعض تلخيص . وستكلم على ذلك عند ذكر أقسام الكلام إن شاء الشا


 ونعلب. كان بحغظ المذهين. صنف: المهذب ني النحو، والمونتي، واللامات، وما






وقوله مفيداً قالوا احترز بالمفيد من المتضمن إسناداً لكنه غير مفيد،

 قال المصنف ـ رحمه الله -: اووقد صَرح س وغيرُه من أئمة ألعربية بأن



 رحمه الله. والتمثيل بالمفيد لا يدل على اشتراط الإفادة في الككلام، بل ظاهر


 ذلك س - رحمه الله ـ احترازاً من المفرد، فإنه لا يُسمى كلاماً لأنه لا بناءً شيء فيه على شيء ولا إسناد .

وكان بعض من عاصرناه يقول: العجب لهؤلاء النحاة، يجيئون لأصدق القضايا، فيجعلونها ليست بكلام، كقولنا(8): النقيضان لا لا يجتمعان ولان ولا ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، والكل أكثر من الان الجزء،

 طرقه ثانياً، وهو قد علم مضمونه أولاً، أنه لا يكون كلاما باعتبار المرة الثانية

(Y) كذا في النسخ المخطرطة كلها، ونص سيويه التالي لم يذكر في هذا الموضع من شرح التسهيل لابن مالك.
الكتاب r ب:va.
(ع) هنا يتهي الـفط النّي بدا من اول الكتاب في ح.

لأنه لم يُغِذه عِلْمَ ما لم يكن يعلم، فيكون الشيء الواحد كلاماً غير كلام بحسب إفادته السامع، هذا خلف .

قال المصنف" (1) ـ رحمه الله - وقد ذكر أن س - رحمه الله - صرح بأن




انتهى
ولا دليل في ذلك على دعوى المصنف على س لأنه أَطلق الكلام على


 حديث النائم ومحاكاةٍ بعض الطيور للإنسان ومراجعةٍ الصدى في بعض الأمكنة الخالية) انتهى .
 مقصوداً للمتكلم، وكذلك اعتبره الأستاذ أبو الحسن بن عصفور، رحمه الله، ومنه أخذه المصنف لأن من قال في حد الكانلام "المفيد بالوضع، الون الختلفوا في
 تَكَلَّمَ ساهيًا ونائماً، ومعلوم أن الساهي والنائم لم يضعا لفظههما للإفادة، ولا قَصَداهاها" فهذا مفيد بغير الوضع
وكان شيخُنا الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكُتاميُّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح التهيل 1: 0: 0. } \\
& \text { (r) لـ ( } \\
& \text {. (r) } \\
& \text { v: . } 1 \text { ( ) }
\end{aligned}
$$








 وليس اللفظ موضوعاً له، فإذاً هو مفيد له( ${ }^{(1) ~ ب غ ي ر ~ و ض ع ، ~ ف م ن ~ ه ن ا ~ ت ح ر ز ~}$ القائل بالوضع" انتهى
ونُهم من كلام الأستاذ أبي الحسن بن الضائع أنه لا يسترط في الإفادة
 في لسان العرب. وكثير من النحويين(r) لم يعتبروا في حد الكانلام التركيب الإسنادي فتط، ولم يشترطوا الإفادة ولا القصد.
وقولُ المصنف ــ رحمه اللا ـ "ومحاكاة بعض الطيور للإنسان") ليس بشيء لأنه قد قال في أول الحد (ما تَضَمَنَّ من الكَلِمْ إسناداً مفيداًّ)، والذي
 فضلاً عن أن يتضمن إسناداً مفيداً، وإنما مي محاكاةُ أصواتِ لا نُطُقٌ بِكِلمَ.
(1) إنشيلي، بلغ الغاية ني فن النحو، ولازم الشلويين، وناق اصحابه بأسرمم، ولد ني ششكلات الكتاب عجائب. له: شيح الجمل، وشرح كتاب سيويوه، جمع فيه بين شُرحي
 الطراوة على الفارسي، واعتراضاته على سيويبه. مات سنة •ها هـ وتد تارب الـبعين .

بغية الوعاة ب: \&.r
(r) (r) له: ستط من ك.
 .IVA_ IVV:1

وأما مُراجعة الصدى فإنما هو سماع كلامك أنت لا أنَّ تَمَّ كلاماً غيرَ كلامك ولا متكلماً غيرك، فلا يحتاج أن يحترز منه .
 (امقصوداً لذاتهالم من المقصود لغيره كإسناد الجملة الموصول بها المها أو المضاف


 النحويين غيره.

## ويمكن أن يُنازَع فيه من وجهين :


 كالأمر والنهي والاستفهام والترجي وغير ذلك مما ليس بخبر بالئبر . وشرحوا الخبرية بأنها التي تحتمل الصدق والكذب، والنا والخبر أحد أقسام الكالام، فثبت بذلك أنها كلام، ولا سيما على مذهب من لا لا يشترط في الكلام سوى التركيب الإسنادي .
والوجه الثاني: أنْ يُنازَع في أن هذه الجملة تَضمنت من الكلم إسناداً


 من المفرد، وأما الجملة المضاف إليها فإنها في تقدير المفرده، فقولك: قيكا قمت
 على التركيب التقيديـ .

$$
\begin{align*}
& \text { في شُرحه . . . غيره : سقط من كـ . } \tag{1}
\end{align*}
$$






 قيد منها، ولسنا الآن نشرح هذا الحد، إلا أنّا نَذكر ما ذهب إلئه إليه الأستاذ أبو

(1) بحدود. .. وتبعه ابن عصفور : سقط من س.






ك: الككلام.

$$
\begin{equation*}
\text { شرح المقدمة الجزولية للشُلوبين ص } 19 \wedge \text {. } \tag{0}
\end{equation*}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) المفدمة الجزولية ص } \\
& \text { (4) (4) وهذا .. . حدوه به: سقط من س. } \\
& \text { (1) س: وأورد. }
\end{aligned}
$$




 (IY) الذي حده أصحابنا: ستط من ك.

الاصطلاح فاسد، قال: لأنه غير مانع؛ إذ قد يدخل تحته ما ليس بكلام








قال ابن عصفور : "وهذه الزيادةُ التي زادها في الحدّ غيرُ محتاج إلئِ إليها






 طلحةة)

قال المصنف في شرح هذا الكتاب : (وزاد بعضُ العلماء فير في حَدِّ
 فعلاً أو مبتدأ، ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل أو خبر المبتدأ، فإن مجموع
(Y) (Y)

النطقين مشتمل على ما اشتمل عليه مثله إذا نَطَق به واحد، وليس بكلام لعدم اتحاد الناطق، لأن الككلام(1) عمل واحد، فلا يكون عامله إلا واحلـا ورُدَّ ذلك (r) بأن اتحاد الناطق لا يُعتبر، كما لا يُعتبر اتحاد الكاتب، لو لو


ولا يُعترض على هذا بعدم ترتب أثر الإقرار في نحو لو لو الل واخد

 منهما وإن كـان كلاماً بالنسبة إلى تركبه منهما.

ورُدَّ ذلك أيضاً بأن كل واحد من الناطقين إنما اقتصر على أحد الجز أين
 والكلمة التي نطق بها كالام، كما يكون كلاماً قول من رأى شبحاً فقال : زيدٌ، ، أي: هذا زيدٌ




 مالك بدرُ الدين بن القاسم". قلت: يعني أبا علي الحسن بن قاسم المرادي، وقد نقل هذه العبارة في شرحه للتسهيل الذي طبع
 شرح التسهيل A: A 1


(0) مالَطَ فلان فلاناً: قال هذا نصف بيت وأتمَه الآخر بيتًا، يقال : مَلّْطَ له تمليطاً. اللسان (ملط)
.Yへ7: 9
الحكاية في ديوان امـرئ القيس ص IV V

وذكر ما نظهه كل واحد، ومنها: قال(1) امرؤ القيس :



$$
\begin{aligned}
& \text { فقال امرؤ التيس: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فقال التَّوَاَمْ : }
\end{aligned}
$$




 التيس هو (اوَهَتْتٌ من قول التَّؤَمَ م
وكذلك قصةُ جَرير والفَرَزْدَق (1) حين أَنشد عَدِيُّ بن الرُقاع بعضَ $=$

> وأن : نقالـه الحارَ وابي شُرَيح.

ديوان امـرئ القيس ص <br>\&^1 . هزيزه: هزيز البرت، وهو صوت رعده، ووراء غيب: حيث
 مثلها. والعشار : النوق التي أتى عليها مذ حملت عسرة ألها الثهر ـ الها (r) في النسخ كلها (أضاح" بالحاء المهملة، صوابه (أضاخ" بالخاء (الخاء المعجمة كما في الديوان



وك : للآخر . لمطر : أوله . واععجازه : مآخيره.

الحكاية في العمدة Y: بr.

## تُزْجي أَغَنَّ، كأنَّ إِبرةَ رَوْقِهِ

واشتغلَ ذلك الملكُ عن سَماع بقية البيت، فأَمسكَ عديٌّ عن الإنشاد حتى يَسمعَ الملك، فقال الفرزدق لجرير : ما تراه يقول عَدِيّ؟ فقال جرير : يقول قَلَمٌ أَصابَ من الدَّواةِ مِدادَها

ثم استمعَ الملكُ، فقال عَدِيٌّ"(1):

فتعجب الفرزدق من إتمامِ جرير البيتَ على ما أنشده عَدِيٌّ، وما وما ذلك
إلا لأن المعنى مُستحضَرَ في الذهن -
 الشعر؟ نصار زُهير يقول بيتاَ، ويقول لكعب: أَحْزَ، فيأتي بييتِ متعلق بالأول مناسبِ له، حتى نَظَما أبياتاً.
ومثلُ هذا كله لا يكاد أحد يقول إنَّ مذا ليس بكلام لكونه من ناطِقينِ . وإنما قال المصنف (بعضُ العلماءه ولم يقل ("وزادَ بعضُ النحويين"
 علم الأُصول ${ }^{(0)}$ فلذلك قال : (ابعضُ العلماء"ل، ولم يقل (بعظُُ النحويين") .



(r) ديوان زمير بشرح تعلب ص roq -- ل، (r)
 (0) الكوكب اللدري ص $19 v$ ( [رالهامش الرابع نيها إيضاً].

والمؤتلفُ كلاماَ فِعلّ وفاعلُ، ونعلٌ ومفعولُ ما لم يُسَمَّ فاعلُه،









 من التأليف، ولو ذهبنا إلى هذا لم تنحصر وجوه التأليفات (r) ص: والاسمُ كلمةُ يُسند ما لمعناها إلى نفسِها أو نَظِيرها .
 السين وضمها، وسُماً كهُّتى ، فإن كانت هذه مُسْتَلَا عليها بقولهُ (8):




الإيضاح العضدي ص 9 والمسانل العسكريـة ص 9 •1 الـ
ستطت هذه الفقرة من س م







## والهَ أَسْماكَ سُماً مُباركا

فلا حُحَّةَ فيه لجواز أن لا يكون مقصوراً، بل تكون حركة الميم حركة . إعراب)

ومذهبُ البصريين (r) أنه مشتق من السُّمُوِّ، فالمحذوفُ منه اللام. ومذهبُ الكوفيين أنه من الوَسْم، وهو العَلامة، فالمحذوفُ منه الفاء.
 مذهب الكوفيين لقالوا أَوْسَمت ووَسَمْت ووُسَيْم وأَوْسام، وادِّعاءُ أنَّ هذه التصاريفت كلَّها من باب القلب لا ضرورةَ تدعو إلى ذلك .

وحَدَّ المصنفُ الإسناد بأنه ااعبارة عن تعليقِ خَبَرِ بمُمْبْرِ عنه، أو طَلَبِ

 وكذلك قولُ القائل لعبده: أنت حُرٌُا، وقولُك : أُقسم أو أَقْسمتُ لأضربَّنَّ
 تضمنت الإسناد، فليس الإسناد محصوراً فيما ذكره، وإنما حدًّ الإسنادَ بما



وقوله كلمةٌ جنس يَشمُل الاسمَ والفعلَ والحرفَ، وهكذا سائر

> = الشجري، وتتع من يعرف بالقناني في حواشي كتاب الشعر ص • \& .

(Y) هذه مسالة خلافية بين البصريين والكوفيين. الإنصاف ص 1 ـ ـ 17 ( 1 [المسالة الأولى].
(r) لـ: وسمَّى (r)

9:1 (£)
(0) (0) ك: نظضه

س : نقصه الإنشاءَ.

 الكلمة: (للفظل،، وأنَّ الأجناس لا تُذكر للاحتراز، وأنه اتَّبع ابنَ عُصفور في

وقوله: يُسْنَدُ ما لمعناها إلى نفيِها معناه يُسند الحكمُ الذي هِئِ هو لمدلول



 واحترز بذلك من الفعل والحرف، فإنه لا يُسند ما لمعنامما إلى أَتْسِهِما، فهذا فصل خَرَ به الفعلُ والحرفُ .




 أَن يُسند ما لمعناها إلى أَنْفُسها . وقد عَدَلَ المصنفُ في حَدٍ الاسم عَمَا حَدَّه به النحويون إلى هذا الِّا الحد
 بالأمور الذاتيات التي هي فيه قبل التركيب، والمصنف حَدَّه بأمر عارضي له حالة التركيب، وهو خاصة من خواصه حالة التركيب، وهو الإسناد

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كذا. وليس لهذه العبارة ذكر في مطبوعة شرح التـهـيل لابن مالكت . } \\
& \text { (Y) تقدم رذّه في ص } 10 \text { ـ } 17 \text { (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

المعنوي، وليس هذا شأن الحدود، مع ما في حده من غموضن اللفظ والإبهام



 في قوله: ("إلى نفسِهاه"، والكلمة لا يقال لها انفس"، إلا بمجاز .



 من الفعل .

صص: والفعلُ كلمةٌ تُسْنَدُ بَبداً، قابلةُ لملامةِ فرعيةِ المُسْنَدِ إليه.
ش: تَبت في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعض نسّن شُرحه للمصنف: (االفعلُ كلُّ كلمة)، وهكذا قاله أبو موسى الجُزولي(") في حد الاسم، وفي حد الفعل، وفي حد الحرفي. وسمعتُ الأستاذَ الحافظ أبا

 وينعكس، فتقول في حد الإنسان: الإنسـان حيوان ناطق، فإنا فإذا اختبرناه هل يطرد: كل إنسان حيوان ناطق؟ وهل بنعكس : كل حيوان ناطق إنسان؟ فيعلم
) الدقدمة البززولية ص r _ ع .


 ورا عله ابن الزير وابن الفخار الأركئي. وصنف سرح الجزولية. تونية توني بغرناطة سنة


بذلك صحة الحدل|(1) انتهى . ونقول: لا يصح إدخال (اكُلّ" في الحد بوجهه،
 شيء واحد متحقل في الذهن لا يصح تَكَرُّهُ ولا تعدُدُدُه، فناقض هذا ولما المعنى معنى اكُلّه" .
قوله كلمةٌ جنس يَشْمُل الاسمَ والفعل والحرف.
 غلامي، والأسماء الملازمة للنداء نحو فُلُ ومَكْرُمانمان .
وقوله أبداً احتراز من بعض الأسماء التي تُسند وقتاً دون وقت، نـئ نحو
 وامَّا في التركيب الأول فأَسندت إليه القائم .





 البارزة بها (0)، وبكونِها اسمَ فعل عند من لم يلحقها (1)
وقد عدل المصنف في حد (v) الفعل عما حده به النحويون إلى هذا

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) الكتاب 10 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } \mathrm{H} \text { ( عن جد. }
\end{aligned}
$$

الحد اللذي ذكره، كما عمل ذلك في حد الاسم، وحده بأمر عارض للفعل حالة التركيب لا بما هو ذاتي للماهية، مع غموض قوله : (قابلةٌ لعلامةِ فرعيةٍ

المسندِ إليها.
واختار المصنف في اصطلاح المسند والمسند إليه ما هو جار على أكثر
ألسنة النحاة من أن المسند إليه هو المحكوم عليه، والمسند هو المو المحكوم الميم به.




 في جملة المبتدأ، مسند إليهما. وإنما ذكرت هذه الائر الصطلاحات لأن المصنف ذكر أحد المصطلحات، فيتوهم أنه مصطلح النحويين أجمعين، ولئلا يقف
 أنه أخطا في ذلك. ولكّ النح من هذه الاصططلاحات وجه؛ لأن الإسناد هو
 إليه، وهذا المعنى موجود في كل واحد منها
 وأَحسنُ ما حُدَّ به الفعلُ أن يقال: دالفعلُ كلمةٌ مُتَعرِّضةٌ ببنيتها لِزمانِ


(Y) (Y) لا مُشاحَّةَ في الاصطلاح: لا مـجادلة فيما تعارفوا عليه.
 ص ص •


دلالة الفعل على الزمان، فقيل: بالذات، واستُدل بتغيير البنية بتغيير الزمان.


 وزَعم أنه مذهب س، واختير الختاره ابن عصفور في بعض تصانيفه، قال: : اوهو
 المسألة يطول، ولم يتعرض لذلك المصنف رحمه الها ، فيذكر دلائل الـو القولين فيها، وقد أَمعنَ الكلامَ فيها صاحبُ كتاب والمباحث،|(1)، فيُطالع في ذلك الكتاب.

ص : والحرنُ كلمةٌ لا تَقبلُ إسناداً وضعيًّ لا(r) بنفسِها ولا بنظيرِ .

 [ب/
 وقوله: وضعيًّ احتراز من الإسناد غير الوضعي، فإنه يصلح لكل لنظ. وقوله: لا بنفِيها ولا بنظير احتراز من الأسماء اللازمة للنداء، فإنها لا يُسند إليها ولا تُسند، لكن تقبله بنظير .

وهذا الجد الذي ذكره فيه صيغة النفي، وهو قوله: (لا تقبل"، فهو عَدَميّ، والعَدَميُّ لا يكون في الحد؛ لأن الحد إنما يكون بما تقوَّمت منه





$$
\begin{align*}
& \text { ( }(\text { ( }) \\
& \text { رالحرف: سقط من س . }
\end{align*}
$$

الماهية، والأعدام لا تتتوم منها الماهية؛ لأنها سُلُوب.



 به النحويون إلى هذا الذي اختاره، كما فُعل في حد الـا الاسم وحد الفعل . وأَحسنُ ما قيل في حد الحرف: ا(الحرفُ كلمةُ دالَّةٌ على معنى
 وقولنا : (دالّْةٍ على معنى في غيرها" احتراز من الاسم والفعل . وقولنا: (افقط" احتراز من أسماء الشرط والاستفهام، فإنها تدل على معنى فير في غير فيرها، لكنها مع ذلك تدل على معنى في نفسها .




 دلالة الاسم والفعل . وحَصر المتأخرونا على معنى في الاسم خاصة، كلامِ التعريف وحرفِ النداء، أو في الفع
 فعلين كحرف العطف وإن الشرطية، أو بين جملتين كحرف العطف، أو بين أون

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1: ا } 1 \text { بتصرف. }  \tag{1}\\
& \text { والحرف: سقط من ك. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

(


ك : اثنين.

فعل واسم كحرف الجر، أو لقلب معنى جملة تامة كــ "اما" النافية وهل



 ولا واللام في جواب القسم، وللتفسير نحو أيْ، وللخطاب كالكاف في ذلك وأَرَآَيْتَكَكَ

ص: ويُعْتَرُ الاسمُ بندائه، وتنوينه في غير رَوِيِّ، وبتعريفِه، وصلاحينِّ

 معنّى دون مُعارِضِ و
 أشياءَ مما لا يكون إلا في الاسم، وسيذكر ما لا يكون إلا إلا في الا الا الفعل


 فُلُ؛ لأن هذين يختصان بالنداء.
 بـ (پيا)؛ لأنَّ اياه قد كَثُرت مباشرتُها الفعلَ والحرنَ نحو : يا حَبَّذا، ويا


لَيْتَني. وإنمـا اختص الاسـم بـالنـداء لأن المنـادى مفعـول في المعنىى، والمفعولية" (1) لا تليق إلا بالاسم" انتهى .



 للنداء على أضح القولين (r)، وإنما هي للتنبيه، فـ (يا) لفظ يكون الفـل للنداء، ويكون لمجرد التنبيه .

وأتّا قوله: الأنَّ المنادى معبول في المعنى" فهذا سبثّه إليه الجُزوليّ

 اللفظ والمعنى
 كيسان(v) وابن الطَّراوة() - إلى أن المنادى مفعول من جهة المعنى فقط.
 اللفظ والمعنى . وسيأتي الاستدلال على ذلك إن شاء الشا في بابّ النداء.
(1) س : والمفعول.
(Y) المقدمة الجزولية ص •1.
(0) شرح الكتاب للسبر افي ץ: \&
(1) شرح الكتاب للسيرافي ب : سّ//ب ـ ع ع//ب.
(V) هرح الجزولية للابذي ص (V .
 ـ .

فإن كان المصنف ـ رحمه - الهّ وافق الكوفيين هنا فهو فاسد على ما

 وما سبيله هكذا فهو مفعول صحيح من جهة اللفظ والمعنى. وإن كان المصنف هنا وافق س فيكون قد أساء العبارة حيث خصص جانب المفعولية بالمعنى دون اللفظ. وقول من قال : "يختص بالنداء" أو "يُعتبر بالنداء" ليس بجيد؛ لأن المنادى نوع ما من المفعول، فلو قيل : (يختصس أو يعتبر بكونه مفعولا" لكان أعم؛ إذ يدخل تحته المنادى وغيره، والمفعولية من خصائص الأسماء.

وقوله : وتنوينهِ قد تكلم المصنف عن التنوين وعلى أقسامه في فصل


وقوله في غير زَوِيٍ احتراز من أن يكون التنوين في رَوِيّّ، فإنه إذ ذالك
 في مكانه من فصل (0) التنوين، فلا حاجه الاجة لذكره هنا .

وقوله : وبتعريفهِ يَشُمل أنواع التعريف، سواء أكان بأداة كالألف واللام،

 عليه"|") . وكان ينبغي إذ عَمَّمَ التعريف هن هنا أن يُعمم المفعولية عوضَ ذكرهِ

$$
\begin{aligned}
& \text { - ك ( } \\
& \text { (Y) التسهيل ص (Y) الت } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) } \\
& \text {. } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. الجمل ص (V) }
\end{aligned}
$$

## النداء، فكان يقول: ويُعتبر الاسم بكونه مفعولاً.

وقوله: وصلاحيته/ بلا تأويلٍ لإخبارٍ عنه أو إضافةٍ إليه مثال ذلك : زيدّ





 تَراهِ(V) (أي : أَنْ تَسْمَع، بمعنى : سمعُك بالمُمعيديّ .

وذهب بعض النحويين (1) إلى أن الفعل قد يجوز الإخبار عنه، واستَدلَّ على ذلك بــول بعض (9) العرب (اتَسمعُ بالمعيديٌ خيرٌ مِ من أن تَراهه"، فأَخبر



$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text {. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text {. \^ی (£) } \\
& \text { §V : (0) } \\
& \text { كـ : تقدير الكلام } \tag{7}
\end{align*}
$$

(V)


Y Yo وسر صناعة الإعراب ص YA^، Y^O.



$$
\begin{aligned}
& \text { (Q) بعض : سقط من لـ (1) } \\
& \text { (1•) سورة يوسف: }
\end{aligned}
$$

 وهـو نعـل ، قـالـوا: لأن المعنـى : ومِن آيـاته رُوْيُتُكُم البرقَ. وبقـول الشاعر (r)






أمَّا ما كان بحرف مصدري فلا نزاع فيه. وأمّا الإخبار عن الجملة) فيلاثة مذاهب:

أَحدُها: أنه لا يجوز ذلك (1)، وإليه ذمب المبردُ والفازسيُّ (4) وجمهورُ البصريين، وصَحَحَهَ بعضُ أصحابنا .
(1)



 ويفسّ : يخرج مأ في الكير من الريح. والكير : زقّ او جلد غليظ ينفغ به الحذّاد النار . كـ : يسير بقرطة. (

(0) سورة البقرة:

. كـ: عن الجمل (V)

- ذلك: سقط من لـ، (

 الكوفيين، أجازوا: يُعْجِبُني يقومُ زيدُ، وظهرَ لي أقامَ زيدُ أم عمرو . واستدلوا بتلك الدلائل التي سَبقت
والثالـت: مذهب الفراء وجماعة من النحويين، واهو التفصيل،
 لفعلِ من أفعالل القلوب والفعلُ مُعُلَّقُق عنها، نحور : ظَهر لي أَقامَ زيدُ أم



 تَسمعَ، وأنَ يَسيرَ، فلما يُذفِ ارتفَّعَ الفعلُ، كقوله (0): ألا أيُّهذا الزاجري أَحضرُ الوغى في رواية من رَفَع (1)
وأوَّلوا (ثم بدا لهمّ) على أنَّ الفاعل ضمير يعّا يعود على المصدر المفهوم من الفعل، أي : البداءٌ (ل)، كما قال (^):



الكتاب 1:18 1
شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص هـ

 [الشاهد العاشر]. الزاجر : الناهي

(V)


لَعَلَّكَ - والموعودُ حَقٌٌ لقاؤُه - بكدا لَكَ في تلكَ القَلُوصِ بَداءُ ونظيرُ ذلك قولُه (1):

 الضمير، فلا موضع لها من الإعراب، والعربُ قد تُغسر المفرد بالج بالجملة،


 والأحسنُ عندي أن يكون فاعلُ (بدا) ضميراً يعود على المصدر المنسبك من قوله: (إلا أنْ يُسْجَنَ)، أو على المُلى المصدر المفهوم من قوله

 ما رأوا الآيات هو، أي : سَجْنُهُ مُقْسِمين لَيْنجُنُنُّهُ
 أي : يُرِيكم البرقَ من آياته .


 لك: ظهر . والقلوص: الناتة الفتية. وكان رجل وعد الشـاعرَ قلوصاً، نمطله، نفال ذلك يذمه.
هو مجنون ليلى . ديوانه ص Y90، Y99. 9 .
سورة آل عمران: 09.
كـ: بالبداء.
سورة يوسف: :




وقوله: أو إبدالِ اسـم صريحِ منه مثال ذلك : كيفَ انتت أَصحيحٌ أم سقيمٌ فـ "اكيف"" اسم لإبدال اسم منها، وهو بدل علي سبيل التفصيل، ولا

يُبْدَلُ اسمٌ إلا من اسـم .
وذكر المصنف(r) ـ رحمه الله ـ هنا أنه إذا أُبدل اسمٌ من اسـم الاستفهام
 لذكر هذا هنا ؛ إذ قد ذَكر ذلك في باب البدل، قال فيه : پويُقْرَنُ البدلُ بهمزة الاستفهام إنْ تضمن متبوعُه معناها|"(r)

وقوله : وبالإخبارِ به مـ مباشرةِ الفعل مثالُ ذلك : كيفت كُنت؟ والقيامُ إذا خرجتَ، فـ "كيف" و "إذاله اسمان لأن الإخبار بهما يَنفي أن يكونا حر فين؛ لأنَّ الحرف لا يُخبر به، و (مباشرة الفعل" تنفي أن يكونا فعلين، فتعيَّنا أن يكونا اسمين

وقوله : وبموافقةِ ثابتِ الاسميةِ في لفظِ يَعني بذلك أن يوافق في وزن
 المصنف - رحمه الله ـ في الشرح (0): (اوانتفت الحرفية بكونهما عُمدتين، والحرفُ لا يكون إلا فَضْلة" انتهى . ولا أدري ما معنى قوله في وَشْكانَ وبُطْآنَ إنهما عمدتان، وقد تقرر أن العُمدة في الاصطلاح هو ما كان مرفوعاً كالمبتدأ والفاعل، ولا يصح ذلك في وَشْكان وبُطْآن لأنه لم يذهب أحد إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) سورة الأعراف: IYY (Y) } \\
& \text {. |Y: ا } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { ( التسهيل ص (Y) الت ( }
\end{aligned}
$$


(0) شرح التسهيل 1Y:| .



 مذكور في شرح باب أسماء الأفعال والأصوات من هذا الكتان الكاب. وإن

 [ب/ $1 \mathbf{r}: 1]$ أراد هذا ـ واله أعلم -/ قوله: الوالحرف لا يكون إلا فضلةه()


 تأويل من خواص الاسم.

وقوله: بلا مُعارِض احتراز من واو المصاحبة، فإنها بمعنى مَعَ، ولا
 ("بعض" . لكن واو المصاحبة وقعت صدراً، والاسم الذي هو على حرف






 (ذكر أبو حيان في شرح باب اسماء الانفال والأصوات من التهيلي انه مذهب جمهورهمه،

 البسيط ص זها 1

 ويانه في نحو غُلامي، وإنما يقع صدرآ مما هو على حرفـ واحـد الحد الحروفُ
 لخرجَت بذلك عن النظير • وكذلك ("منن" التبعيضية إذا وقعت يعد "إنَّهِ كانت هي ومجروررها في موضع خبر "إنَّ")، وما بعدها ينتصب على أنه اسم "إنَّل"،


 كانا حرفين، لأنهما - وإن وافقا من الفير، حيث المعنى ما ثبتّت اسميته ـ فلم يسلما من هذا المُعارِض الذي ذكرناه .

قال المصنف (1) رحمه الله: (والعلامات اللفظية مرجحة"على العلامات

 البارز وتاء التأنيث الساكنة، مع موافقتها لعل في المعنى" انتهى كلامه.

## ص: وهو لِعَنْ أو معنى، اسماً أو وصفاً.

ش : الضمير في وهو عائد على الاسم. ولما فرغ من علاماته التي
 الذوات، ولا يدل على قيد فيها نحو رَجُلِ وفَرَسي . ويعني بالمعنى ما ما دل على غير ذات بلا قيد فيه نحو عِلْم وقيام . فإن دل على قيد في الذات أو في
 للمعنى (r)، وقد يكون الوصف صالحاً للذات وللمعنى نحو نافِعٍ وضارٌ ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح التسهيل 1 : } \\
& \text { (Y) كذا. وني شرح المصنـف والمطـبوعـة: مـوالفتهمـا. } \\
& \text { (r) لـ: لمعنى. }
\end{aligned}
$$

فإنك تقول: رَجُلٌ نانِّ، وعِلْمٌ نانِّعٌ ويَصلحِ للعين وللمعنى بعضُ أسماء
 وبعضُها قد يختص بالعين، نحو : هم وهُنا والذين .

وهذا التقسيبم في الاسم إلى العَيْن والمعنى هو تقسيم أبي علي في

 الشاعر (8)

هذا ـ لَعَمْرُكُمُ ـ الصَّغارُ بِعينٍ
وهذا ليس بشيء لأن العينَ مُشترك يقع على الشخص وبمعنى الحقيقة، ، فيكون للشخص وغيره، وهو الواقع في التوكيد نحو عرفت
 السَّحاب والمطر، وغير ذلك، فمراد المصنف هنا إنما هو الشخص، ولى ولذلك

سورة التكاثر : ه (تُمَّ لَتَرَوُنَّها عينَ اليقين) .
أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي بتمر بَّنيّ ، نقال له النبي مَ











جعل قسيمه المعنى .
وقوله: اسماً أو صفة"(1 أطلق الاسم ويريد به قسيم الصفة، والاسم
 المدلول لما صح أن يقول: الاسم ينقسم الى اسم وصفة، وقد أطلق

 الني في الحد أعم من المعنى الذي هو قسيم العين (r)، إذ يُطلت على العي العين وقسيمه الذي هو المعنى، فقد صار في "المعنى" اصططلاحان كما صار في "الاسم" اصطلاحان.


 مبني على فِعُل نحو كاتب، وغير مبني عليه نحو قولنا الرحمن، هو مشُتقَ من الرحمة، وليس مبنيّا عليه

وقال أيضاً(8): (يُسمى الثبيئان المختلفان بالاسمين المختلفين(0)،

 وهو مالكَّيف"، وما بعده من الألقاب صفات. وقد خالف في ذلك قوم،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) س، ح: وصفة. } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( ) نحو رَجُل ونَرَس } \\
& \text { ( ( ( ) نحو عَيْن الماء وعين المال وعين السحاب } \\
& \text {. llV_ الصاحبي ص ع (V) }
\end{aligned}
$$

فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها (1) فإنها ترجع إلى معنى واحد. وقال آخرون: ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر . قالوا : وكذلك
 ويُسمى المتضادّان باسم واحد نحو الجَوْن للأسود والجَوْن للابيض . وانكير ناس" (r) هذا المذهب" انتهى ما لُخْصَرَ من كلامه.
وهذا الذي قاله هو المصطلح عليه في علم المنطق وغير ونيره بالمُتبَايٍن والمُتَرادِف والمُشْتَرَكُ، وقد ذكر هذه س رحمه اللهُ في أوائل كتابه في (هذا (ع) باب اللفظ للمعاني"
وزعم بعضُ النحويين أنه ليس في كلام العرب لفظ مشترك لا لا يُعبرُّ عن

 فهي لفظ مشترك، ولا يخص أحد معانيها إلا بالإضافة، نحو رانحة المِسْك ورائحة البَّل .
 صحيح لان الروائح تنعسم إلى قسمين: طَيِّبة، وغير طَيُبَة، فالطيبةُ عَبَّرت


 قلت شَمِمتُ رائحةً لم تدلْ على التقييد، وهكذا شأن المُطْلَقات، فلا تلا تدل
 البَوْل، أو بالصفة نحو: رائحة يِسْكِيَّة، أو بالالْلف واللام/ إن دلت على [1:ء1/ب]

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) وذلك نحو: سَبَّ وعَضْبَ وحُسام. }
\end{aligned}
$$



 علم النحو ليس خاصاً بعلم الألفاظ، بل هو نظر (r) في الألفاظ وفي الما ولماني التي دلت عليها الألفاظ حالة إفرادها وحالة تركيبها، لا كما يظن بعض الجهلة باللسان من أن علم النحو مختص بالألفاظط، حتى حكي لي علي عن بعض
 له اطلاع وبصيرة بعلم النحو لعلم أن معظم علم الأصول بعض من علم النحو

وقد قَسَّم بعضُ النحويين الاسم بحسب معناه إلى جوهر كالحيوان،
 كالإنسان، ولقب كزيد، وتامٌ كالجسم، وناقص كالذي وإذْ.
 مع باءٍ المتكلم نونَ الوقاية، وباتصالِه بضميرِ الرفِع البارزِ

شُ: الفعلُ يَشملُ المتصرفَ نحو : قامت هندُ، والجامدَّ نحو : ليست

 المصنف في الشرح: "إنَّها تُميز الفعلَ متصرفاً كان أو أو غير متصرف ما ما لم يكن
 تذكير فاعلها لتدخل فيه أفعال الاستتناء نحو ما عدا وما وان الها وحاشا وليس .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) زيد هنا ني ك ما نصه: بالصفة نحو رانحة . } \\
& \text { ( } \mathrm{H} \text { ( } \mathrm{t} \text { ( } \\
& \text { ك( } \mathrm{S} \text { ( } \mathrm{r} \text { ( }
\end{aligned}
$$

وقوله : ونونِ التوكيدِ الشائِعِ تلحق المضارعَ والأمرَ على ما أحَكم في



 تخلص الماضي للاستقبال.

 غَضْبَى : علم لمائة من الإبيل .
واحترز بقوله : الشائع من لحاتها اسم الفاعل على جهة الشذوذ، نحو قوله، أنشده أبو الفتح (8):
 [الالنشاد 000]. المنيم: الذي جبله الحب تيماً، وهو العبد. والصبابة: الشوق. والثجانع:









 أثاثلرن، نأجراه مجرى أتَولون.

أَقَــــائُــــنَّ أَحْخِـــرُوا الشُّهــــودا
وقوله : ولُزومِه مع ياءٍ المتكلم نُونَ الوقاية مثالُ ذلك (1) ضَرَبَني يَضْرِبُني
اضْرِبْني
قال المصنف في الشرح (r): ا(فإنْ كان اتصالُها غيرَ لازم ملم يُستدلّ به






 وعلى هذا الوجه بَى بعضُ الأدباء، فقال(7):

وقوله: وباتصالِه بضميرٍ الرفعِ البارزِ مثالُ ذلك ضِّرِّ
 الرفع لأن ضمير النصب يوجد في غير الفعله ونير ونصّ البارز لأن المستكنّ يوجد في غير الفعل، نحو الصغة واسم الفعل .

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (Yلك : سقط من س } \\
& \text { 10:1 } 1 \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { عليك : اسمن فعل أمر بمعنى الزَّمْ } \tag{६}
\end{align*}
$$

(0) ذكره الكوفيون. شرح كتاب سيويه Y : ا/ ب وشرح الكافية Y :YY.

ثُمانية أبيات. من أهل المائة السابعة، شاعر مجيد إمام






 وهذه القسمة بالنظر إلى الصيغ لا بالنظر إلى الزمان، وهير وهي قسمته
 تقتضي أن كل واحد قسم من الفعل، ونسبة كل واحِد منها إلى الفعل نسبة واحدة.

 تلحقه زوائد على الماضي، والأمر قد تلحقه في بعض، فدل ذلك على ألن الماضي هو الأصل.

واتع المصنفُ س في البُداءة بالماضي ثم الأمر ثم المضارع، حيث

 ذكر، ، يُوَفَُ عليها منه.

والذي يقتضيه الترتيب الوجودي أن يُبدأ بالأمر الدالٍ بوضعه على

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) النهاية ص } \\
& \text {. MY: I (Y) } \\
& \text { شرح التسهيل 10:1 ـ ـ17. } \tag{६}
\end{align*}
$$


 ثم يصير موجوداً، ثم يصير معدوماً مسبوقاً بوجود، ولذلك الْكّ كان الأمر في في كثير من اللغات غير العربية هـو الأصل، إذ هو الموآ المجرد فُي تلك اللغات، وغيرُه مزيدٌ فيه على ما يدل على كونه ماضياً أو حالاً .
 التعدي واللزوم، وإلى التصرف والجمود، وإلى التمام والنقصان، والئلى والى والى

 الانقسامات
وقال بعض المصنفين : (إلنه ينتسم إلى مُعْلَم وساذَج"، . قال : شأما

 آخر الماضي للمؤنث، وفي أول المستقبل لمن يتوجه إليه الخطاب، سواه


 فضمائر إن ميزت فبالعرض، وأما قولهم آَكَلُوني البَراغيثُ فالوجه فيه الإلبدال" انتهى كلامه.
ص: فيُميريز الماضيَ التاءُ المذكورة، والأمرَ معناه ونونُ التوكيد،

(0) كـ : وللغالب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) لـ (Y) (Yإلى" بدون واو قبله، وكذا في تاليه. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

للمخاطبِ مطلقاً، وللغائبة والغائبتين")، أو بياءٍ للمذكر الغائب مطلقاً والغائبات.

شُ :لما قَسَم الفعل بالنسبة إلى تباين الصيغ، وذَكر ما يُعتبر به الفعل ، أخذ يذكر ما تتميز به كل صيغة منها، فبدأ بخاصَّة الصيغة التي بدأ بأ بها أولاًا وهي صيغة الماضي، وتلك الخاحَّة هي تاء التأنيث الساكنة، وألحا والمال بقوله


 عارض، فلا يُعتدُ به، وتلك لغة لا تُعادِل الوقوف عليها بالهاء، فلا يُعتدُّ بها أيضاً.



 لحقته التقى فيه ساكنان)|(r). وهذه التعاليل هي تعاليل لخصوصيات وضعية ، فلا حاجة إليها.

وقال في فتح ما قبل التاء: (اإنه لما كان ذلك في الاسم نحو قائمة، كان ذلك في الفعل، وبلحاق هذه التاء يتميز الفعل الماضي من اسم الـا افْتُرقَ وسَّتَانَ|(1)

وقوله: والأمرَ معناه ونونُ التوكبد أي: ويميز الأمرَّ ولما كان معنى
 الأمر والمضارع، وكان مجموع الأمرين خاصاً بفعل الأمر ، ذكر أنه يتميز به .
(1)
. 17:1 (Y) شرح التسهيل (Y)

بقوله: (اللمتكلمل" من نحو أَكَرَمَ ماضياً، فإنه مفتّح بهمزة، لكُنها ليست
للمتكلم.
وفي عبارة المصنف إبهام وعدم إفصاح بالمعنى، وذلك أن قوله:














 على أن المتكلم أسنده إلى نفسه وحده ملتبساً به، أو على أنه سيُخْدنه.

وقوله: مفرداً احتراز من المتكلم الذي يَشْرَكُه غيره في الفعل، وكان
 (1) بالدلالة.... إنما مي لمجموع الصبنة: موضعه ني كـ بعد توله الآٓي: هلا يكون ترل


كان مكان الهمزة النونُ، ولا يغني عن مراعاة هذا القيد الذي زدنـئناه قولُه بعدُ
 حالة بالهمزة، وحالة بالنون، ولم ينقلوا في حالة من يُ يُعَظم نفسَه إلا النون، فمتى لم يُعَظم نفسَه فالهمزة .


 تكلم في حال عظمته .
قال بعض


 ويقل فيها" انتهى. فعلى هذا لا يكون قول المصنف: ا اعظيماً) قسيماً لقوله: (أو مشاركاًا، .

وقوله: أو مُشارَكاً يعني به المتكلم الذي شاركه غيره في الفعل،







> (1) له (Y)
> (Y) سورة القصص: 0 (Y)

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

والهنداتُ (1) نَفعلُ كذا، وكذلك إذا كان المشارك مثنّى .
وقوله: : أو بتاءٍ للمخاطَب مطلقاً يعني بقوله : (مطلقاَّه سواء أكان مذكراً




تقومين
وقوله: وللغائبةِ يشمُل ظاهرَّها ومضمرَها، ما كان تأنيثه حقيقة

وقوله: وللغائتين هذا على إطلاقه أيضاً، فتقول: الهندانِ تَخْرُجانِ،




 الأندلس، وسُنل عنها أبو عبد الله محمدُ بن أبي العافية(1) أحلُ أَجِلًّاء
(1) كذا ني ن، وهو الصوابب، وني بقية النــخ: وهند.
(r) ومجازاً: سقط من ك.
( ) ( )
(0) (0) ذلك: سقط من س.


 القرآن. توني سنة خير ص 79، rit.








 غُلُب لفظ الغَيبة فيه على معنى التأنيث، فذُكُرٌ انتهى كلامه.

 في الاثنين مع المضارع: هما يَقومانِ، حملِّ على اللفظ، كما يقال في
 الغرب، رحل الى ترطبة، وأخذ عن ابن الإنلبلي وطبقته، وأخذ عنه أبو علي الغنَّاني وابن أبي العانية وابن الطراوة، وصارت الرحلة إليه يل زمانه. كان عالماً بالعربية واللنة ومعاني










ك، ح: ضـير المؤنت.

المذڭًرَيِّ، وفي الماضي: هما قامتا، حملًّ على المعنى، ودليلُ ذلك أنَّ حرف المضارعة زائد للمعنى تُبنى الكلمة عليه، وحرف التيا التأنيث زائد للمعنى









 تغير بناء كَسْبَ في الْتَسَبَ، ولذا قال بعضهم وفي كُلٌ حَيٌّ قد خَبَطَّ بنعمة
 فُزُتُ، كما تقول ازُدَجَرَ وازْدَانِ . أما التاء في قامتُ فبمنز لتها في قائمة فيما
(7) لـ: هذه العلامة بتاء افعل .
 \& EV : \&



$$
\begin{aligned}
& \text { ح: كـا قالوا. } \\
& \text { (Y) ك (Y) وأنتما. } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( }} \text { ( } \mathrm{C} \text { ( }
\end{aligned}
$$

ذكرنا، ويمنزلة الألف بعدها في قامتا؛ لأن الألف هنا لم تُتُيُر البناء كالتاء؛





 الأسماء المضمرة، وإذا كان المضمر للمؤنت فهو أيضًا بمتزلة المظهر ، تثبت العلامات في فعله متصلة ومنفصلة؛ لأنه ليس له لفظ مني مذكر يحمل عليه، وني، فتقول: أنتن تقمن، وأنتن قمتن، وهي قامت، وهن وهن قمن، كما تما تقول: هند

 يذودان، على ما قررنا. وللكلام على هذه المسألة مجال أوسع من هذا، وإنما اعتمدنا النُكُتِ" انتهى كلامه.

والصحيح ما ذهب إليه أبو عبد اله بن أبي العافية من أن الضمير يجري في ذلك مجرى ظاهره، فكما تقول: الهندانِ تَخرجانِ بِّنِ بالتاء من فوق،
 وقد وُجد السماع عن العرب في ذلك بالتاء، قال عُمر بن أبي ربيعة(1) :



 ترحبان: تتسعان. والـرب: الْفُّن والقلب. واحصر: يضين صدري. س، دا: أخصر .

فقال : أْنْ تَبْغِيا، وأن تَرْحبا، بالتاء، وقد تقدم لفظ (هما"،، وهو ضمير
الأختين
وكان ينبني للمصنف أن يزيد : "وللغائب إن حُمل علي مؤنث") نحو :


 علامَة تأنيث" نحو تَقوم طلحةُ، وتَعدِلُ الخليفةُ، وهنا قليل، ، "أو أُسند إلى



الجُذوعُ، وتَخرج الرجالُ، والرجالُ تَخرجُ، والنساءُ تَخرجُ و(r)"
فإنْ كان الظاهرُ جمعَ سلامة في المذكر أو ضميراً يعود عليه فمذهب

 جمع التكسير . أما قول النابغة(7):
قالتْ بَنُو عامِرِ : خالُوا بني أَسَدَ
 قالت جماعةُ بني عامر (v). ومُحَسِنُ ذلك أن (ابنُونَنَ شبيه بجمع التكسير حيث (1) سورة يوسف: • . . وهذه قراءة مجاهد وأبي رجاء والحسن وتقادة. إعراب القرآن للنحاس rır:r
(
(r) ( ( ) البسط ص (
(0) شرح الجزولبة للأبذي ص YVE و والبس
(T) هو النابغة الذيباني. ديوانه ص YY^.
(V) التخريجان في شرح الجزولية للابذي ص YV\& (VY وانظر سرح المقدمة الجزولية للشُلوبين


هو جمع لم يسلم فيه بناء الواحد، إذ لو سلم لكان ابْنُون، فلما أَشبه جمع التكسير في ذلك عُومل معاملته.

وإصلاح كلام المصنف أن يقول: "وللغائبة لفظاً أو بتأويل" ليشُمُل هذه المواضع التي ذكرنا، لأن تأيثها إنما كان بتأويل الغائبة، وأنها أُجريت في ذلك مُجرى الغائبة .
وقوله: أو بياءء للمذكرِ الغائب مطلقاً يعني بقوله : "مطلقا") سواء أكان




الجمع لغير عاقل جاز فيه ذلك أيضاً، فتقول : الجُذوعُ يَنْكِسِرُ . وقوله: والغائباتِ أَطلقَ، ويقتضي ذلك أن الياء تكون في المضارع



فإن كان الظاهـرُ جمعَ سلامة في الهؤنث لعاقل نحو الهنـدات، فمذهب البصريين (r) أنه لا يجوز إلا


 الكوفيون(r) يقوم الهنداتُ قياساً لجمع السلامة على جمع التكسير . فأما






## فقلتُ لها : فِئئي، فمايَسْتَفْزُني




وكــان ينبغي للمصنف أن يزيد: "اوللغائبة إنْ كانت مضافة إلى مذير مي بعضُه، ويجوز أن تلفظ بالمذكر وأنت تريد المؤنـث " نحو : يُتْطُعُ يدُ



 حُملت على معنى المذكر" نحو يَنفُُ الموعظةُ، لأنَّ الموعظةَ وَغْظُ في . المعنى

واعلمْ أنَّ حركاتِ هذه الحروف ـ أعني حروفَ المضارعة ـ مَعَ الرباعي

 للفاعل. وكان في هذين الفتح لأن الثلاتي كثير في كلامهمّ، وما واروا زاد على الرباعي ثقيل، فاختاروا الفتح للكثير والثقيل لخفة الفتح، واختا لانتاروا الضم للقليل لئلا يكثر استعمال القليل لو خففوه، قاله أبو سعيد.


رقي: النــخـين. اللتين اعتمدا عليهما.

$$
\begin{align*}
& \text { غير : سقط من كـ } \tag{६}
\end{align*}
$$

وقال المصنف" (1) في شرحه ما معناه: إنه مُيزِّ المضارع بافتتاحه ببعض






 زوائد، لكنها لا تدل على معاني حروف المضـارعة .

ص: والأمرُ مُستقبلٌ أبداً، والمضارعُ صالحٌ له وللحال ولو نُفي بـ (لالا)، خلافاً لمن خَصَّها بالمستقبل .

ش: يُني أن صيغة انْتَلْ ونحوها مما مو أمر لا تُستعمل إلا في
 يستديم الأكل، ولم تطلب الأكل لأنه حاصل، والحاصل لا يُطلبُ لا يُلب، واستدامةُ الأكل مستقبلة.
 يحصل لَزِم استقباله، وأيضاً فالفعل يدلُ على الحدث والزمان النّان المعين، وكونُه

$$
\begin{aligned}
& \text { |V:1 (1) } \\
& \text { - ك ( } \mathrm{S} \text { ( } \\
& \text { ( (Y) هاء: اسم نعل أمر بمعنى خُذْ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) نرجس الدواء: جعل فيه نَزَجِسِاً. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) كل: سقط من كـ (V) }
\end{aligned}
$$

أمراً أو خبراً معنى زائد على ذلك مطلوب بقاؤه، إذ لا يمتاز أحد النوعين من
 بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي والمضارع، لإلابيا لإنها لا تنتفي بتبدل المضي باستقبال، ولا الاستقبال بمضي" انتهى كلامه.

وقـد وجدنا الفعل الـدال على الخبر خرج عن الخبرية إلى غير


 فَيَدُدُ، وقولُ الشاعر (1) :
وكُونِي بـالقَكــارِمِ ذَكِّريني


 استعملت صيغة الأمر في الخبر الذي صيغنته ليست مستقبلة بيرين الينرينة تدل على ذلك لساغ لها، كما استعملت صيغة الخبر الماضي في غير الخير الخبر وغير زمانه، وذلك في الدعاء في نحو : غَفَرَ اللُّ لك، إنه خَرْ
 الأمر في غير الأمر وفي غير زمانه، وهو الاستقبال لقرينةٌ تَدُلُ على ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في : سقط من ك. } \\
& \text {. MYA : سورة البقرة (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة: س } \\
& \text {. YYY ، البحر المحيط: : (Q) }
\end{aligned}
$$

(T) هو (Y)



وقوله: "بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي"، إلى آخر كلامه، قد بيئّا ان
 وقال قاضي الجماعة أبو الوليد محمدُ بن أبي القاسم أحمدَ بَينِ أبي الوليد بنِ رشد(1): (وأما الأمر والنهي فالنحويون يقولون فين فيه إنه فعل مستقبل




 وتركُ الفعل ليس بفعل، انتهى .
وقوله: والمضارعُ صالحٌ له وللحال أي: صالح للاستقبال وللحال.








 بضهـم بالمنافرة والمجاهرة، وامنُحْن بسبب ذلك. ومن آلَئه: البداية والنهاية، ومنامج الالادلة ني الكثف عن عقائد الملة، ونسح الحمدانية ني الأصول، والكُلُّات ني الطب، وشرح رجز ابن سينا، ونصل المقال نيما بين الفلسةة والشريعة من الاتصال، والضروري.


 (r) مر : ستط من كـ



 في المضارع المراد به الحال: : (ولما هو كائن لم ينتطع" . ورُدّ الثاني(") بانه قد وجد ذلك في كلامهم، وهو لفظ (رائحة)، فإنها تقع على جميع الروائح، ولا اسم لها إلا ذلك اللفظ المشترك ك.


المشترك، وإنما مي من باب المطلق، فأغنى ذلك عن إعادته.
 وذلك في فصيح الكلام، ولا يجوز "اسيقوم الآنه، إلا قليلًا جداً على سبيل المجاز وتقريب المستقبل من الحال، كقول الشاعر (0):

[1/9:14 / / فلو كانت (يَّعلُ، للمستقبل ما صلح معها الآن، كما لا يصلح مع

وذهب ابن الطَّراوة(1) إلى أن المضارع لا يكون إلا للحال حيث وقع.

$$
\begin{aligned}
& \text {. Ir: الكتاب (Y) }
\end{aligned}
$$

تقدم ذلك ني ص






وقد استدل على ذلك بأن العرب لا تُخبر بالمستقبل عن المبتدأ إلا إذا كان عامًا أو مؤكدًا بإنَّ، نحو قوله(1):








 وكلام رسوله
ورُدَّ عليه() بأنَّ العرب قالت: زيدُ سِيفعلُ، والمبتداُ بغير عموم ولا توكيد بإنَّ، قال (1) :

وقال (v): :

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 97 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النحل : } 9 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { غضبها. س : فلما رآته آمناً. } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

## 


 النفس ليست تدري ما كسبها غداً؛ ألا ترى أنها تدري ما تنوي كسبه، فإناًا المنفي الآن دراية الثيء الذي تكسبه غداً.
وذهب الجمهور (r) إلى أن المضارع يكون للحال وللاستقبال، نم












(I)
 وشرح الجزولية ص YO Y والبسيط صو YY Y و
.
. الكتاب 1 (£)

"أمس"، // ولا "قمت" في "غد". انتهى كلامه. وقد ناقضه بما ذكر بعد، [1:9/ب] وسنُبين (1) مناقضته إن شاء الله .

والقولُ بالاشتراك مذهبُ الأكثرين، وقال أبو الوليد بن رشد : افعل (r) المستقبل والحاضر واحد في لسان العرب، فإذا أرادوا تخليصه للاستقبال أدخلوا عليه السين أو سوف، وإذا أرادوا الحاضر قالوا: يَفعل الآنَ، وهو
 وليس هناك حاضر إلا بالوضع؛ لأن كل زمان منفسم، و "الآن"ه ليس بزمان لأنه غير منقسم، لكن الحاضر عنر عند الجمهور هو (r) زمان مستقبل وماض قريبان من الحاضر، فسمي ذلك الزمان باسمه لتنزله في الحِسِّ منزلة الآنَ في العقل" انتهى .

وقال بعضهم: إنه إذا وقع على الحال كان بحت الأصلية، وإذا وقع على الاستقبال كان بحق الفرعية، وهو مذهب الفارسي( (\&)، ويه قال ولا
 حمله على الحال إذا عدمت القرائن أولى من حمله على الاستقبال(7) . وقد استدل على ذلك في تذكرته بما تقرر في كلام العرب من ألن اللـن اللفظ إذا صلح للقريب وللبعيد كان القريب أحق به؛ ألا ترى أن العرب تقول: زيد وأنت قمتما، فتغلب المخاطب على الغائب لأنه أقرب إلى المى المتكلم

$$
\text { (1) سيذكر ذلك في ص } 1 \text { ( ـ } 9 \text { من هذا الجزء. }
$$

(Y) س : شكل.




شرح الجزولية ص YOI.

منه(")، وتقول: أنا وأنت قمنا، فتغلب المتكلم على المخاطب لأنه أقربي، فكذلك ينبغي أن يكون (يَّعلُ") بالحال أحق منه بالمستقبل؛ لأن الحال أقرب من المستقبل .

واستدلَّ غيرُه على ذلك بأنه يُخَلص للاستقبال بالبين وسوف، والحروفُ الدالة على المعاني إنما تلحق الفروعَ لا الأصولن، كعلامة التأنيث والتثنية والجمع والتصغير والتعريف وغير ذلك من حروف المعاني . قيل : وهذا ليس بشيء لأن (ايَعْلُ، أيضًا قد يتخصص بالخرف للحال، ، نحو إنَّ زيداً لَيَفعلُ، فاللام خَلَّصته للحال كما خلصته سوف للاستقبال. وذهب بعضُهم إلى عكس هذا المذهب، وهو أنه أصله المستقبل ؛ لأنه
 وأنه لم يَنْتضَيِ، وهو مذهب الأستاذ أبي بكر بن طاهر .

ورُدَّ بأنه لا يلزم من سبق المعنى سبقية المثال، وأصل أحوال أحوال الفعل أن
 وقد ذكر أبو إبساق (r) أن أن أسبق الأمثلة مثال الماض الما

 الفعل آخرُ أحواله.

وقوله: ولو نُفْي بِلا أي : إن المضارع إذا نُفي بـ (لالا صَلَحَ مع وجودها للحال وللاستقبال

وقوله: خلاناً لمن خَصَّها بالمستقبل يعني أنَّ پلا" إذا دخلت على
(Y) ذكر الميرافي أن مذهب الزجاج وغيره أن المستقبل أول الأنعال، ثم الحال، ثم الماضي.


المضارع تَعَيَّنَ أن يكون مستقبلًا . وهذا الذي اختاره المصنف هو مذهب







 (فاستعمل (اما) في نني الحال ، و الالا") في نفي المستقبل، ومذا لا خلا خلاف في


 فيلزم من ذلك أن تستعمل لنفي الحال كما تستعمل (اما)، . وبيّنَ(ب) اليضاً أيضاً أن
. \{V: المقتضب (Y)
.1•^:^ شرح المفصل (Y)
YYI: : الكتاب ( ( )

 (ا يعني (في باب نفي الفعل ه كما في شرح التسهيل (V)
( ( )
(1. الكتاب


(IY) إن: سقط من ك.

(لن)" لنفي سَيفعلُ، فيلزم من ذلك موافتتها لـ لالاه، ولم يتعرض لذلك فلك في








 المستني مُتُـئ للاستناء، والإنشاء لا بـد من من مقارنة معناه للفظه، ولا لا
 لاستقبال المضارع لم تستعمل العرب الا يكونه في الاستثناء لمباينته الاستقبال.

ومثلُ هذا الإجماع إجماعُهم على إيقاع المضارع المنفي بـ پلالها في
 وأَراك لا تُبالي، وما شأُنُك لا تُوافق؟ ومنه قول الشاء الشاعر (8) :
 وقال آخر
إذا حاجةُ وَتَتَكَ لا تَسَتُطيُها فَخُذْ طَرَفاَ من غيرهاحين تَسْبِقُ
(1) شرح التههيل 1: : 1 (YY
. MYY: الكتاب ع (Y)
.1A:1 شرح التـهـهيل

(0) هو الأعشى. ديوانه ص YVI (0)

انتهى ما أورده المصنف مما ذكر أنه نفي بـ "لالها وليس مستقبلًا ولا حجة في شيء منه، وذلك أن المُدُّعَى هو أن ما ما صَلَحَ للحال







 الاستقبال إلى الحال، فلم يكن صالحاً للحال والاستقبال .




 فـ "وَلَّتَكَ، ماضي في اللفظ، وهو مستقبل في المعنى، و "لا تَستطيعُها" جملة (1) هوَ ابن الدمينة أر مجنون ليلى او جميل بينة. واليت ثالث بيتين ني الحماسة 9 باب بدرن نسبة، ونيها تخريجها.
 . لا
وأما قوله : سقط من س.
( ) ( ) (

في موضع نصب على الحال، والعامل فيها "وَلَّتَكَ، ومو مستقبل المعنى


 والخلاف إنما هو في هذا .





 ص: ويتَرَجَحُ الحالُ مع التَّجريد.



 جُعلت دلالتُه على الحال راجحةٌ عند تَجَزُّده من القرائن ليكون ذلك




ومنالُه بمكروه.
شرح التسهيل I: : ' •

$$
\begin{align*}
& \text { س : المستقـرئ. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

جابرا٪(1) لما فاته من الاختصاص بصيغة" انتهى كلامه . وكان قد تقدم لنا نقلُ كلامه(r) أنهما اشتركا في صيغة المضارع اشتراكاً وضعياً، وذكرنا أنَا نُبيّنُ مناقضتَه، وذلك أن المشترك بالوضع لا يكون إذا تجرد عن القرائن يُحمل على أحد محامله بل يبقى مجملاّ، فمن حيث ذكر أنه إذا تجرد عن القرائن لا لا يُحمل لا على الحال ولا على الاستقبال، وقد ناقض هذا بقوله : "ويترجَّعُ


 المر جحات للحال ما زاده غيرُه، ويأتي ذكره.

ونفبِه بـ "ليس") و (امال") و (إِنْ".

شُ : االآنَها ظرف زمان، وسيآتي الكلام عليه في باب الظروف، ومَن




وفعل الشُرط مستقبل .
وينبغي أن يُتَّأَّلَ كلام المصنف في قوله : اويتعين عند الأكثر بمصاحبة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ك ك جاثزاً. } \\
& \text {. } 10 \text { - } \wedge \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text {. الكتاب 1 (Y) } \\
& \text { (I) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) سورة يوسف: } 01 \text { ( } 0 \text { ( } 17 \text { (V) } \\
& \text {. IAV : سورة البقرة (V) } \\
& \text { ( } 1 \text { ( } 9 \text { : } 9 \text { : }
\end{aligned}
$$



 يجيز أن يكون مستقبلاَ مع (الآلَّها .
وقوله: وما في معناه هو الحِين والساعة وآنِفاً، تقول: يخرج زيد
 على الحال. ومن أجاز أن يراد بـه الاستقبال مع (الآلَّهَ أجازه مع هذ هِه الكلمات.

وقوله: و ولِلام الابتداء يعني أنه تخلّص للحال نحّا نحو : إنَّ زيداً لَيقومُ م قال




 معنى الفعل بمعنى الفاعل في الوجود، وهو محاله انتهى كلامه.


 المصنف (7) أنه يتخلص للاستقبال إذا عمل في الظرف المستقبل نحو : أَجِيُ

$$
\begin{aligned}
& \text {. YY:1 شرح التسهيل (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) } \\
& \text { (0) (1) }
\end{aligned}
$$

إذا جاء زيدّ، فاَجِيءُ مستقبلٌ لعمله في إذا، فكذلك (لَيَخْكُمُ) لِعمدله في (يوم

 مضاف، ويكون ذلك المضاف حالَانَ، فيكون (لَيَخْزُنُني) حالاَّا، وتقديره:



 مفعولاً في المعنى بذلك المحذوف.
 الشاعر (r):
فلستُ - وبيتِ اللَّهِ ـ أَرْضَى بمثِلِها


قال المصنف في الشرح (0): اوالأكُرْرون على أن النفي بِلَيْسَ وما وإنْ
 أن يكون المنفي بها حالآ، ولا يمتنع كونه مستقبلَّ، قال حسان يصف الرُبُير رضي الشا عنهما (7):
(1) (
( H ( وصدر فيه مخالف لرواية ابي حيان. ونــب في تاريخ بغداد الحسن بن عيد الهُ بن العباس بن علي بن ابي طالب يخاطب حاجب المأمون.
(T) ديوان حسان 1 : :

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (8) (8) سورة الالنياه: 1.9 } \\
& \text { (1) (0) }
\end{aligned}
$$

وما مثلُ فيهم، ولا كان قبلَه وليسَ يكونُ الدهرَ مابادام يَذْبُلُ
وقال آخر (1):
والمرئ مـاعِ لأمرِ ليسَ يُدْرِكُهُ والعيشُ شُعٌ وإشفاقُّ وتَأْميلُ





وقال رجل من طَيّئئ": :

فإنك إنْ يَعْرُوكَ من أنتَ مُحْسِبُ ليُ
 الكفاية إلا كان أَظْفرَ بالنُّجْحِ. فالمنفيُّ بإنْ هنا مستقبل لا شك في استقباله" انتهى كلامه.


والذين قالوا إنَّ هذه الأدوات تُتَلِّص للحال إنما هو إذا: لم تقترن قرينة

(r)



(0) لم أجده ني غير شرح التهـهيل 1 1 ( 1 (
الكتاب r:^•••


لفظية أو معنوية تُخلص للاستقبال، أما إذا اقترنت ترينة تُخلصه للاستقبال فلا يقول أحد إنه تُخلّصه للحُحال. نص على هذا القيد أصحابُنا" (1)، وهم الذين يقولون إن هذه تُخلِّص للحال.

 ولن، وتختص به، وهو نفي الحال، انتهى .
وقد نقص المصنفَ من القراثن التي ذكرها أصحابنا (گ) أنها تُخلص







 يكون هذا مستقبلَّا لأن الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود.

 أو (الوه" المصدرية أو نونِ توكيد، أو حرفِ تنفيس، ومو السين أو سوفت أو

سَفْ أو سَوْ أو سَيْ
(1) شرح الجزولية ص Y (1)
( الكتاب ع :
(Y)
(६) ( )
(0) كذا في النسخ كلها. وفي التسهيل ص 0 وشرحه 1 :

ش : يَشُمل قوله: بظرفبِ مستقبلٍ أن يكون معمولاً للْمضارع، نحو :
 متوْقَّعْ قوله (1):
يَيُولُكَ أنْ تَمُوتَ، وأنتَ مُلْغِ لِّ لِمـا فيـه النَّجـاةُ مِـنَّ العـذابِ فـ آيَولُك" مستقبل لإسناده إلى مستقبل، وهو الموت الموت


ومثالُ مصاحبةِ ناصب هو أنْ ولنْ وإذنْ وكي في أحد قسميها، وسواء
 (0) (0)

وما ذكروه من أن النواصب تُخلص للاستقبال هو (1) مذهب س) (V) لا ويدل على ذلك أنه لا يجوز الجمع بينها وبين البين وسوف إذ(N) أغنى الناصب عنهما.
وذكر أبو زيد السُهيلي(9) أنَّ بعض المتأخرين خالفِ س في ذلك،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة البقرة: } \\
& \text { Y| :سبورة العنكبوت (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) } \\
& \text { (1) (1) } \\
& \text { ( ) لـ ( } \\
& \text {. الكتاب } \\
& \text { ( ( } \mathrm{A} \text { ) }
\end{aligned}
$$



 مصنفاته: الروض الأنف في شرح السيرة، وشرح الجمل، ونتائج الفكر في النحو . بغية =

وأَلْفَ كتابآ، وأورد حِجاجاَ على زعمه.

وقولُ الشاعر (Y) :

ومنالُ أجاة الإشفاق قولُّهُ (r) :

والفرقُ بين الترجي والإشفاق مذكورٌ في باب إنَّ.
 يجزم كـ (إنْه وما لا يجزم نحو "كيفَهِ"، تقول: كيف تصنعُ أصنعُ، فكيفَ معناها الجزاء، ولم تَجزم بها العرب







ص £ § ع ولابن التستري ص 4V .
(r)
 العاقل الحكيم

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


 شرحنا كلام المصنف فيه، وبيتّا هناك أن الصحيح خلا في ما ما ذهب إليه المصنف .





وزعم بعضُهم(8) أن هذا من الحذف الذي جاء في الشُر، وليس بلغة.

 إحداهما من الأخرى .

سورة الضتى : ه .
(الجنى الداني ص (Y)
 وليس في ديوانه تصيدة شينية ا

 زاد: وسَيْ. والإنصاف ص الـ
(7) اي ابن ماللث. شرح التسهيل 1 ا: Y. .
(V) هو ابن سِيْدَة. وليست في الأجزاه المطبوعة من المحكم. وتد حكاها
المسائل البصريات ص IV \& .


شرح التسهيل 1:Y0: .
( (1) س: اواتفقوا على ان سف وسو وسي فروع سوف". وآثرت ما في لڭ لأنه موافق لما في
مطبوعة شرح المصنف .

وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة على سوفت، لكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد الثقيلةهل . قال(1): "وهذا علدير عندي تكلف ودعوى محجردة عن الدليل، وليس كذلـك القول بأن نون التوكيد الخفيفة أصل برأسها؛ لأن الذي حمل على ذلك أنّا رأينا الخفيفة تنفرد بمعاملة لا تُعامَلُ بها الثقيلة، كحذفها عند ملاقاة ساكن، نحو أن تصل قُومَنْ بـ "الْيوم"، ، تقول: قُومَ الْومَّ وكإبدالها ألفاً في الوقف إذا انِا انفتح ما قبلها نحو
 إجحافاً، ولَمَا جاز (r) أن تُبدل ألفاً؛ لأن إبدال الباقي بعد الحذف تغيير ثان، وذلك إجحاف أيضاً. فلما كان هذا القول مُفْضياً إلى هذا المحذور وجب اطراحه، والقولُ بأن السين فرعُ سوفت لا يُفضي إلى مثل ذلك، فوجب قبولُ .

وأيضاً فقد أجمعنا على أن سَفْ وسَوْ وسَيْ عند من أثبتها فروعُ سوفَ،
 التصرف في سوفَ شببيٌ بالتصرف في ايْمُن اللهِ وفي حانُا، وفي أُفت" انتهى ما لُخّصَ من كلام المصنف في شي فـر فـ

ومحصهوله أنه لم يستدل على الفرعية بشيء، واستطرد من ذلك إلى ادعاء أن النون الخفيفة ليست فرعاً عن الثقيلة، واستدل على ذلك بما ذكر من
 المخففة من الثقيلة هي فرع عنها بلا خلاف نعلمه في ذلك، وقد انفردت



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح التههيل 1 } \\
& \text { (r) (r) سورة العلق: 10 } 10 \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

شيء من ذلك في الثقيلة. وكذلك أنْ وكأنْ، هما مخففان من التشديد،


 اضْرِبُنْ واضْرِِنْ، نصار اضْرِبُوا واضْرِبِ

وقال بعضهم" (1): لو كانت السين فرعَ سوفَ كـ اسَفْنه و (اسَوْ) لكانت



 فلَأْنْ يَغُوق فرعُ فرعاً أَولى .

 بالسماع والقياس: فالسماعُ تعاقُبُهما على المعنى الواحد فير فير وقت واحد في في
 مَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح التسهيل 1 } 1 \text { (1) } \\
& \text { ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء: 187. }  \tag{£}\\
& \text { سورة النساه: זإ! }  \tag{0}\\
& \text { سورة النبا: ع . }  \tag{1}\\
& \text { سورة التكانر : rer }  \tag{v}\\
& \text { [الحماسية Tr9][ }
\end{align*}
$$

(N) هو طريف أبو وهب العبسي، وتيل: طريف بن وهب، وتيل: طريف بن أبي وهب.


وما حالةُ إلا سَتُصرَفُ حالُها إلى حالةٍ أخرى، وسَوفَ تَزُولُ
وأما القياسُ فالماضي والمستقبل متقابلان، فكما أن الماضي لا يُقصد به إلا مطلق المضي دون تَعَرُّض لقرب أو بعد، فكذلك المستقبل . انتهى ملخصاً.

وذكر أبو موسى(1) في مُخَلِّصات المضارع للاستقبال لامَ الأمر والدعاء، و (لا") في النهي والدعاء. وذلك مندرج تحت قول المصنف:
"وباقتضائه طلبا") .
وذكر أيضاً أبو موسى"(1) لامَ القسم نحو : والهَ لَيِومُ زيلٌ، إلا أن هذا لا لا لا
يكون في الكلام إلا بِنُون التوكيد، فأما في الشعر فتجيء اللام وحدها (r)،
كما قال :
تَأَلَّى ابنُ أَوْسِ حَلْفةَ لَيرُدُني
وهذا على مذهب البصريين( ()، وأجاز الكوفيون(م) في الكلام تَعاقُبَ
اللام والنون .
وهذا الذي ذهب إليه أبو موسى في اللام هو مذهب أكثر النحويين (1) ومنهم من ذهـب(v) إلى أنك تقول إذا أقسمتَ على قيام في الحال : واللهُ لَيَقُومُ زيدُ .
( (


(
 وهي المِسْعَر والسَتُّود.
الكتاب
 (7) شرح الجزولية ص (V) (V)

$$
1 \cdot 1
$$

ونقص المصنفَ من القرائن التي تُخَلِّصُ المضارع للاستقبال عطفُ على
 يأكلُ زيدٌ وسيشربُ (1)
ص: وينصرنُ إلى المُضِيُ بِلَمْ ولَكَّا الجازمة ولَوِ الشرطية غالبآ، وبإذْ ورُبُما، وتَدْ في بعض المواضع
ش: ظاهر كلام المصنف أن لم ولمًا يصرفان معنى المضارع إلى

 وأن الأْلِ يَفْعُل، فدخلتا عليه، وصرفتا معنا معناه إلى المضي، وبقي اللفظ على ما كان عليه.

وذهب أبو موسى (1) وغيره (v) إلى أنهما تصرفان لفظه إلى المبهم دون


 (1.) قُصدتْ مناقضةُ كلامه. ألا ترى آنه لو قال : زيدٌ قائمٌ، فأردت مناقضتَهَه،
(1) شرح الجزولية ص ro^.



( ) ( ) ك (


(4) شرح الجزولية للأبذي ص \& ז٪.


 يريدون: كأنْ قد قامَ، قال النابغة (ث)


 لأنها خديمةٌ للمعاني")



 اللفظ والمعنى إن كانت بمعنى حين، أو ماضي اللفظ مستقبل المعنى إن كانت بمعنى إلا، كقول الشاعر (7):

## 

وأَطلقتُ پلمها تنبيهاً على أنها صارنة إلى المضيَ أبدآ، ولو لم يكن الفعل بعدها مجزوماً، كقول الثـاعر (vانيا :

$$
\begin{align*}
& \text { في شرح الجزولية للابذي : ولمّا أدخلها . } \\
& \text { (Y) هو النابغة الذبياني. ديوانه ص (Y) } \\
& \text { في شرح الجزولية: خَدَمَةُ المعاني . }  \tag{r}\\
& \text { شرح التسهيل }  \tag{}\\
& \text { شرح التسهيل 1 YA: . } 1 \tag{0}
\end{align*}
$$

ههنا كناية عن الجماع .

لولا فَوارِسُ مِن نُعْم وأُسْرَتُهُمْ يومَ الصُلَيْفاءٍ لم يُوفُونَ بالجارِ


 المضي إذا كانت جازمة، لكان ذلك محتاجاً إلى أن تُقُيَّد بالجازمة، وألِّ وألما أن يحترز بذلك من دخولها على الفعل الماضي فلا يصح ذلك؛ إذ التقييد إنما يكون في شيء مشترك؛، فتآتي به احترازآ من أحد معنيـي المشتركا .

 الشاعر

وقولُ الآخر (£):

قال المصنف في الشرح (0) : (وقَيَّدُُ لَوْ بالشرطية احترازاً من المصدرية)
=
 الصليفـاء كان لهوازن على نزارة وعبس وأنشجع. والجار : المستجير والحليف. وتوله
 أبيات المغني ان توله: (نعمث" محرف من رذهل" .
(1) سورة النحل: آ



$$
\begin{equation*}
\text { هو كثير عزة. ديوانه ص } 70 \text { والخضصانص I : YV. } \tag{}
\end{equation*}
$$




انتهى. وتَقدم لنا التنبيه(1) على أن الأصح أنّ "لَوْه لا تكون مصدرية،

 تحت أدوات الجزاء، وإن كانت الامتناعية صَرَفت معناه إلى المضي الما

 شرطاً لأن الشرط عندهم لا يكون إلا في الاستقبال.
وقولُّه(): غالباً احتراز من ورود (لَّوِ" الشرطية بمعنى (إلْنه نحو قوله (0)
لا يُلْفِكَ الـراجيـكَ إلا مُظْهِراً نُحُلُقَ الكِرامِ ولو تكون عَديما

 بقوله: اغالبآه أنها إذا دخلت على المضارع كان في الاستعمال صرفه إلى المضي أكثر من صرفه إلى الاستقبال .


$$
\begin{align*}
& \text { (Y) (Y) هي المقدمة الجزولية. وتد ذكر ذلك في ص بr م منها. } \\
& \text { شرح الجزولية ص موهr } \tag{r}
\end{align*}
$$



 خلت الكرام



لـ: وع وعنى.
سورة الأحزاب: rv.

وقولُ : ورُبَّما مثالُه قولُ النشاعر(1":

أي : رُبَّما كَرِهتْ .
وإنما صَرَفت معنى المضهارع إلى المُضَيَ لأنها قبل اقترانها بـ "ما" مستعملة في المضي، فقد استصحب لها ذلك بعد الاقتران، و "ماً") للتوكيد، وليست بناقلة من معنى إلى معنى، بخلاف "(ما)" في "إذْما")، فإنها فارقَها
 ملخص من كلام المصنف في الشرح ()، وهذا الذي ذكره هو الغالب، أعني أنها قبل اقتران (ما)" تُستعمل في المضييّ . وقد جاء الفعل مفتتحاً بحرف

التنفيس، نحو قوله(r) :
فإنْ أَهْلِكْ فَرُبَّ فَتَى سيبكي عليَّ، مُهَذَّبِ، رَخْصِ البَنانِ فعلى هذا يجيء بعدها الاستقبال قليلاً، فلا يتعين حمل المضارع بعد "اما" على المضي، بل يكون ذلك راجحاً.
 الفعل الذي بعد (رُّما) مستقبل؛ لأنَّ وَدادتهم ذلك لا تكون إلا في الآخرة .


 الفرجة: الراحة من حزن أو مرض . وا والعقال: حبل تشدّ به تواثم الإبل .

(Y) هو جحدر بن مالك الحنفي. الأمالي Y Y Y
 . Y : (ع)
 . ATV _ NTY، YEY والبسيط ص

المستقبل بمنزلة الماضي لصدق الموعود به، ولقصد التقريب لوقوعه، فجُعل

 مآله إلى أنه عبر بالمستقبل عن ماض، وذلك الماضي مجاز عن المستقبل





قال المصنف في الشرح (0): اضإطلاقه ـ يعني س - القول بأنها بمتزلة رُبَّما موجب للتسوية بينهما في التقليل والصرف إلى المضي" انتهى . التى ولم يُبين






$$
\begin{align*}
& \text { الكتاب ع : : } \tag{1}
\end{align*}
$$




 ص 0 ؟ . . القرن: المثيل في الشجاعة. ومجت: صبغت. والفرصاد: التوت، شبه الدم
 . YYE _ YYr: : الكتاب

$$
\begin{equation*}
\text { شرح التسهيل 1 : } 9 \text {. } \tag{£}
\end{equation*}
$$

## القيس (1):


وسيأتي ذكر الخلاف في معنى رُبَّ في حروف الجر إن شاء الله.
وقد تَدخل على المضارع وتخلو من التقليل، وتكون للتحقيق، نحو


وقد يكون المضارع بعدها خالياً من التقليل، فتصرفه لمعنى المضيّ،
 لكتاب س ما نَصُّه: "اقال الأستاذ أبو علي : إذا كانت بمنزلة رُبُما فما بعدها





في التي في معنى (v) رُبَّما، ولا تدخلى على على الماضي، نحو : قد لا قام.
ونَصص المصنفَ من القرائن التي تَصرف المضـارع إلى المضي عَطْفُه
(1) ديوانه ص Y9. خط نمثال: نقتش صورة.
سورة الأنعام: rr.

 (६) (६)
(0) أبو بكر بحيى بن عبد اله الجذامي المالقي [ـ TOV هـ] تلميذ الشلوبين. صنف شرح كتاب


 و (V)

$$
1 \cdot \wedge
$$




قول الشاعر (Y) :

أي : ولقد مررتُ. ووقوعُ المضارع (r) خبراً لِكَانَ وأخواتِها، نحو : كانَ زيدٌ يَقُومُ، وأَصبحَ زيدٌ يَضُحكُ ورُ وإِمْالُه في الظرف الماضي نحو

$$
\text { قوله }{ }^{(\varepsilon)}
$$

يَجزيه رَبُّ العالمينَ إذْ جَزى جَنَّاتِ عَدْنِ في العَلاليٍ العُلا كأنه قال: جَزاه رَبُّ العالمين إذْ جَزى، وجَعل الوعد بالجزاء جزاء ألهُ وهذا أَولى من أن يُعتقد في إذْ أنها بمنزلة إذا؛ لأن صرف دعنى
 وزعم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن من القرائن الصارفة معنى



(1) سروة الهج: با

 الدوران ني كتب النحو، وللنحويين فيه أكثر من شُاهد. وأوله في الأصمعيات: ولقد مررتُ


 عباده المتتين. كـ : ني العُلالة العلا . (0) سورة هود: VE.

ولا دليل في هذه الآية على مُدُّعاه؛ لأنَّ لمَّا في الآية اتَّصل بها


 لدلالة المعنى عليه ولطول الكالام .

وقد ذَكر المصنفُ فيما تقدم(r) أن هلمَّاه التي لا تجزم لا لا يليها إلا

 قامَ عمرٌو ، كان ذلك حجة للأستاذ أبي الحسن، وإلا فلا فلا نقيس ما يلي (لمَّاًا) على
 نقول فيما يليها، وقد ذكرنا احتمال حذف الجواب في الآية

ص: وينصرِنُ الماضي إلى الحال بالإنشاء، وإلى الاستقبال بالطلب

شُ: مثالُ انصراف الماضي إلى الحال بالإنشاء ألفاظُُ العقود، نحو :
 زيدٌ قائمٌ.

 و والمَّا فعلتَ" معناه: إلا أنْ تَفْعَلَ، ومعنى اتَقىى : لِيَّقِ، فهو طلب بصيغة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( أو أخذ يجادلنا: سقط من لـ. } \\
& \text { (r) تقدم ذلك في ص } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { ( } \\
& \text { (£) الكتاب } \\
& \text { وفي ص ع هم (وعمل" . ورواية أبي حيان كرواية ابن مالك في شرح التـهيل ا : •r. }
\end{aligned}
$$

الماضي، ولذلك جُزم (يُيَبْ عليها، .

(r)

 وفَيْزَزَعُ



 (أبدآل)، فلو جاء: والشّهِ لا قامَ زيدّ، كان ذلك الفعل ماضياً لفظاً ومعنىَ؛ لأنَّ (لالا" يُنفى بها الماضي قليلَّ


 الماضي إلى المستقبل بانتفائه بإنْ بعدَ القسم؛ ألا ترى أنك لو قلت: واسَّرإنْ
(1) سورة الككثر: 1 1 . 1 (1)
(1) (r) سورة الزم: 19 (1)
. 91 (r) (r) (r)
. ( ) ( )



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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) أي: سقط من ك. }
\end{aligned}
$$

قامَ زيدٌ، بمعنى: ما قامَ، لم تصرفه إنْ إلى الاستقبال، بل هو ماضِ لفظّأِّ ومعنى، وإنما انصرف إلى الاستقبال في الآية لأنه في المعنى مُعُلَّقٌ على
 الشرط محذوفُ لدلالة جواب القسم عليه، وجوابُ الشرط المحذوف مستقبلٍ قطعاً، نكذلك ما دل عليه، وهو جواب القّسم.
ص : ويَحتملُ المُضِيَّ والاستقبالَ بعد مـمزة التسوية، ووحرِّبِ التحضيض،

ش: مثالُ ذلك بعد همزة التسوية: سواءٌ عليَّ أَقمتَ آم قَعدتَ، فيحتمل أن يكون المعنى على المضي، ويحتمل أن يكون على الاستى المتقبال،






وميالُ التحضيض: هَلَّا ضَربتَ زيداً، إنْ أردت المضيَّ كانَ المران المراد



لِيْنْفِرْ



$$
\begin{align*}
& \text { (I) } \\
& \text { (Y) سورة الأعراف: سوة: (Y) } \\
& \text { مورة التوبة: MYY }  \tag{Y}\\
& \text { الجامع لأحكام القرآن } 1 \text { : } 1 \text {. } 1 \text {. } \\
& \text { سورة المؤمنون: ع ع . } \tag{o}
\end{align*}
$$





 فـ ("مضى" ماضِ لفظاً ومعنَى، و (ما كان في غدلَ ماضِ لفظاً مستقبل"

م منیى


 ليس بنكرة عامة؛ إذ ارُبَّ" على ما يُنسب(9) لـ (اس" للتقليل، والتقليلُ يُنافي


 النسغ كلها، والصواب "فإني" لأنه جواب الشاب الشرط في قوله قبله :


 الرفد: القدع الكبير، وإراقة الرفد كناية عن القتل والإماتة . وأقتال: أصحاب تراب الرات، جمع تِتْل ، وهو العدوّ .
شرح التسهيل ا : :شr.


العموم، ولم يرد الشاعر أن كل رَفد هَرَّهَه ذلك اليوم" (1)، ولا يتعين أن يكون



 سمعه منه، فالمعنى: يسمع مقالتي فيوديها كما يسمعها



 ورد شيء من هذه المسائل وقفنا فيه مع الظاهر حتى يقوم دئليل على أنه ماضي أريد به الاستقبال.
 طاهر وابن خروف، واختيار ابن عصفور، وأن ابن هشام نقله عن المبرد؛ وأنه ظاهر مذهب سيويهر
أخرجه الترمذي في كتاب العلم ـ الباب V ـ ـ O: r
 الألفاظ.

ص : بابُ إعراب الصحيح الآخر
الإعرابُ ما جيءَ به لبيان مُمتضى العامل من حركةٍ، أو حرفب، أو سكونٍ، أو حذفِ





 صاحبُها: أَبالَّها .

وأما في الاصطلاح نحَدَّه المصنفُ بما ذكر، وجعل نفس الإعراب هو مو الحركة أو الحرف أو السكون، أو الحذف الحادث ذلك بالعامل، قال في



 وهذا الذي ذهب إليه المصنف تولُ طائفة من النحاة، ذمبوا إلى أن
(1) ك : وعلى التعبير •
(Y) هو أحمد بن عبد اله المهاباذي الضرير • من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني

 ياتوت في كتابيه المذكورين بالفتح. رمهاباذ: قرية بين تُمّ وأصبهان . كـ : أزلت عتابه عربه .


الحركات اللاحقة أواخر المعربات من الأسماء والأفعال هي الإعراب بنفسه؛ لأنه لا شيءُ يتبين به إعراب المعرب غيرها، وعلى هذا فيكون الإعراب عند

هؤلاء لفظيا"(1)
وذهب متأخرو أصحابنا (Y) إلى أن الإعراب معنوي، وهو تغير في آخر الكلمة لعامل داخل عليها في الكلام الذي دلائل الإعراب وعلامات له، وهذا مذهب طائفة، وظاهر قول س (8)، واختيار الأعلم. قالوا: لو كانت هي الإعراب، وحذفت لعلة حكمية كالو قف
 المعرب والمبني، فإذا وجد أحدهما الارتنع الآلخر الآر . وإلى أنه لفظي ذهب أبو الحسن بن خروف(0) والأستاذ أبو علي. قال
 لأن الإعراب قد يكون بحذف لا بصوت، نحو لم يفعلا ، ولم يفعلوا. ولما

 الحد منقود من جهة أنه لا يفهم ما أراد؛ إذ قد يمكن أن يَ يَحُدَ الإِعرابِ به مَنْ مذهبُه أن الإعراب تَغْيُر؛ ؛لأن التغير حكم يُحدثه العامل في آخر الكِلمة.
(1) التبيان ص 178 ـ 178.

 . IVY_
(Y) (Y)

 النحو عن ابن طاهر الخِذَّتِ. من مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، وشرح الجمل .

شرح الجزولية ص ه^. .


وجعلُ الإعراب معنويا لا لفظياً أولى من حيث اللفظ؛ لأنا إذا أطلقنا الإعرابَ المصطلح عليه على التغير، كنا قد خصصنا

 اللغوي، وليس للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه بالكلية.





 التغيير بسبب التحريك للإعراب من الانقلاب نحو الكَلَوْ رفعاً والكَلَيْ ج

وقال بعض علمائنا: ضالإعرابُ تَتَكَلُلُ آخر الاسم بأشكال مختلفة
 أيضاً: (اهو وضعُك العلامةَ في آخر الكلمة لفظاً أو تقديراً على وفق العامل دليلة على معناها(r)

قال الدصنف في شرحه وقد ذكر ما لَزِمَ حالة واحدة من الإعراب نـر نحو مو : لا نَوْلُك، وسُبحانَ، ما نصُّه: اوبهذا الإعراب اللازم يُعلم فساد قول من بالكلبة . . ن نقل اللنظ: ستط من س س






جعل الإعراب تغير|"(1)") قال: (اوقد اعتذر عن ذلك بوجهين :
أحدهما: أن ما لازم وجهآ واحداً صالح للتغير، فصدق عليه ألهي


 فيه إنه معرب، فكذلك" لا (لا يُنسب تغير لما لم يقم به في الحال. .

والثاني: أنه متغير عن الحالة التي كان عليها قبل عقد التركيب، وهي السكون. ورُدَّ هذا بأن المبني على حركة مسبوق بأحالة السكون، فقد شارك المعرب في ذلك||(r)
وهذا الرد ليس بشيء لأنا لم نتصر على مطلق التغير، بل تغير في آخر



 بعامل، ثم خلفه عامل آخر حال التركيب، وذلك بالك باطل بيقين إذ لا عامل قبل


 الحركات وما يجري مجراها إعراباً لم تُضف إلى الإعراب؛ لأن الشيء لا


يُضاف إلى نفسه. وهذا قول صادر عمن لا تأتُلَ له؛ لأن إضافة أحد الاسمين

 حركات الإعراب صالح، فلم يلزم من استعماله خلاف ما ذا ذكرناله انتهى

كلامه.
وقوله: الأن إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربهما

 وإن اختلف اللفظان. وقال الكوفيون: يجوز ذلك إلذا اختلف اللفين اللفظان. وهي مسألة خلاف، ذكرها أبو القاسم"(1) عبد الرحمن بن محمد بن البي سعيد الأنباري، وأبو البقاء العُكْبري، في كتابيهما (r) في اختلاف النحويين .




 معمول واحد إلا في التقدير ، نحو : ليس زيدٌ بجبانِ، ولا يمتنع ألا يلا يكون له





$$
. A \Lambda \_\Lambda T: Y, Y I \Sigma \_Y I Y: I
$$

(Y) الإنصاف ص Y (Y

زيد هنا في ل، ح ما نصه: هوالأعراض لا تنــئ الجواهرا .

وقوله: مِن حركةٌ هو بيان لإبهام (ما") في قوله: افنا جيءً به" . والحركات ثلاث: ضمة، وفتحة، وكسرة.

وقوله: أو حرفب هو الواو والألف والياء والنون على مذهب من يرى
زلك (1)
والحركةُ مَّ الحرف، لا قبلَه ولا بعدَه؛ لأن الحرف يوصف بأنه



 فكان ساكنا، حتى إنه لو كان ما قبله ساكناً لزم التقاء الساكنين من غير الـن تحريك

وذهب قوم منهم ابن جِنّيْ (r) المتحرك لم يدغم في مثله، وذلك للحيلولة، ولا حا حائل إلا الحركة الحّة، ولأنك
 له شَرِكة فيه، فهو عن الحركة، فالحر كة بعده .
والجواب عن الأول أنَّ عدم الإدغام تارة يكون للحاجز ،
 حدوث الحرف إنما هو عن الحرف المتصف بالحركة المرا المجانسة للحرف الحادث من حيث هو متحرك بالمجانس بشرط الإشباع؛ لأن الحروف كالموصوفات، ومي الجواهر، والحركاتُ كالأعراض، والأعراضُ لا تُنشئ
(1) هم الكونيون كما في الإيضاح في علل النحو ص VO _ VY وانظر شرح المقدمة الجزولية ص . 〔ケq_ £Y^
ولأنه . . . . من غير تحريك : سقط من لك وقوله: أو سكونٍ أو حذف هكذا يقوله أكثر النحويين، وهذا عندي


 فلا يُجعل ما كان تسمآ من الشيء قَسيماً له. ص: وهو في الاسم أحلٌ لوجوبِ قَبولهِ بصيغةٍ واحدةٍ معانيَ مختلفةَ، والفعلُ والحرنُ ليسا كذلك، نَبُنِيا .



 صِيَّنٌ تدلُّ عليها، فلا تحتاج إلى الإعراب . والتي بعد التِ التركيب هي الفاعلية والمفعولية والإضافة، فَدُلَّ عليها بالإعراب، إذْ (r) ليس لهذه المعاني حِيَنٌ تدلُ عليها.

وقوله: والفعلُ والحرنُ ليسا كذلك أي: ليس كل واحد منهما قابلًا


 ("مِنْه، فإنها تكون لابتداء الغاية، وللتبعيض، وللتبيين، عند من يرى ذلك (r)، (1) والأعراض لا تنتئ الجوامر : سشط من ك، ع. وتد ذكرنا تبل تليل موضعه في هاتين النسختين (Y) لك : الذي

ص صO\&.

وما ذهب إليه المصنف من أن الإعراب أصلٌ في الأسماء" (1) لا في الأفعال هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل ألا في
 الاسم؛ لأنه وُجد فيه بغير سبب، فهو بذاته، بخلاف الاسم، فهو الانهو له لا بذاته، فهو فرع.
احتجَّ جمهور أمل البصرة بأن قالو| (8): الإعراب يُنقتر إليه في الأسماء


 الماءً، كما سُمل أَعِلُ وتَعِدُ ونَعِلُ على يَعِدُ، ولا كذلك الأنعالِ؛ لأنه لو زال الإعراب منها ما التبست معانيها .
واحتجَ أبو الحسن بن خَروفِّهِ (0) لما ذهب إليه البصريون بأن أكثر
 معرب، وهو المضارع بشرطه، والكثرة دليل الأصالة، والقلة دليل الفرعية الانية وهذا ليسس بذلك الدليل؛ إذ تكثرالفروع، وتقل الأصول . واحتجَ أبو الحسن بن عُصفور أيضاً لهم، فقال(1): الدليل على أنه
 ص .
 والأفعال، . ولو أضان أبو حيان هنا كلمة أيضانَّه لكان أدقَ مما قاله .
عن : سقط من ك.

شرح الجزولية ص 10 .
شرح الجزولية ص ع7 .


أصل في الأسماء فرع في الأفعال أنَّ الأسماء كلها معربة إلا ما أشبه منها
 الفعل بشبهه بالمعرب دليلٌ على أنه إنما دخله الإعراب من إله جها جهة أنه فعل؛ إذ لو كان الإعراب فيه من الأى جها الإعراب جميع الأفعال كلها، وارتباطُ البناء في الاسم بور بوجوده مشبها
 مبنياً بتي على أصله من الإعراب .
واحتجَ أهل الكوفة(٪) بأن العلة التي ادعاها البصريون موجبة لكون الإعراب أصلا في الأسماء، وهو كونه يُفتقر إليه في الأسماء في في بعض المواضع، هي بعينها موجودة في الأفعال في بعض المواضع الأع، تقول: لا تَأَكُلِ

 وكذلك لامُ الامر ولامُ كي، و ״لاه في النهي و "لا" في النفي، لولا الإعراب لالتبست المعاني


 ولم يُحتج إلى الإعراب، فالإعرابُ في هذا البِّ الباب إنما دل على المى المعاني لما ولما


 فالفرق بينهما أن لام الأمر تكون ابتداء، ولام كيَ لا بد أن يتقدمها عامل . (r) نرح الجزولية ص 10 ـ ابا.

وأما „لاه الناهية و „لاه النافية فالفرق بينهما أنه(1) إذا خيفـ التباسٌ بالنافية أتّي بغيرها من حروف النفي نحو (اماه، وإنما كان يلزم اللبن لو لم يكّ للنفي أداة إلا الاها .
وذهب أبو علي قُطُرُبُ(r) إلى أن الإعراب لم يدخل للفرق بين المعانـي، وإنما دخلـت الحركاتُ لِيُْـْرَقَ بين وصل الاسم والوقـــ عليه(
ص: إلا المشنارعَ، فإنه شُبابَة الاسمَ بجواز شبّهِ ما وَجَبَ له، فُأُعرِبَ ما لم تَتصل به نونُ توكيد أو إناثِ.

 المضارع تَعرِض له بعد التركيب مَعانِ، ككونه مأموراً به، أو أو غلةَ، أو

 شريكان في قبول المعاني بعد التركيب، فليستركا في الإعزاب، لكن الابن الاسم


 في (لا تُعْنَ بالجفاء وتمدُِ عمرَّاه إذا نهيتَ عن الفعلين مطلقاً: لا تُعْنَ
(1) انه: سقط من لـ.



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




بالجفاء ومدحِ عمراً، وفي الجمع بينهما: لا تُعْنَ بالجفاء مَادحاً عمراً، وفيا وني
 ما بين سبب إعراب الاسم وإعراب الفعل في القوة والضيفف، فلهذا بُعل الاسم أهلاَّ والمضارع فرعآّه(r)
وذهـب البصـريون (r) إلى أنه أعـرب لشبهـهـه بـالاسـم في الانبهـام , الاختصاص: وزاد بعضهم(Y) دخول لام الابتداء. وعَنَوا بالإبهام احتمال








 العلة والتي قبلها إذا حُققتا لا يصح شيء منها، ولتزييف ذلك مكان


$$
\begin{equation*}
\text { الإنصاف ص } 9 \text { عه ـ ـ 000 [المسالة Vr]. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$





 عنه" . إنباه الرواة Y Y :

أي : إن لام الابتداء مختصة بالأسماء كما أن الإعراب مختص بها . البسيط ص YYA.

$$
\begin{aligned}
& \text { [1/29:1] }
\end{aligned}
$$

والذي يظهر أن المعاني التي تعتور على الاسم والفعل مشتركة بينهما، فمنها ما يدخلل عليهما قبل التركيب، كالتصغير والجمع في الاسم؛ وكالمضي والاستقبال في الفعل. ومنها ما يدخل عليهما بعد التركيب،

 أبدى من التعليل لإعراب المضارع على ماذ كر غيرُه مما يوقف عليه في شرحه(r). والمسألة قليلة الجدوى؛ لأنه خلاف في علة، وأما الحكم فهو أن الإعراب دخل في المضارع كما دخل في الاسم.
وقوله : فإنه شابَة الاسمَ بجواز شَبَهِ ما وَجَبَ له إنما قال : "بِججواز شَبَهِ" لأن المعاني التي أوجبت للاسم الإعراب ليست المعاني التي جَوَّزت الإعراب للفعل، بل هذه شِبْه تلك؛ لأن الفاعلية والمفعولية والإضافة لا تكوراب فلا في الفعل، فلذلك قال : "بُجواز شَبَهِ ما وَجَب لـها، ولم يقل : بجواز ما وَجَبَ له ه. ص

ش : يعني فإنه لا يُعرب، وإنه متى اتصل به نون التوكيد بُني . أما نون التوكيد ففي المضارع إذا لحقته ثلاثة مذاهب :
البناء مطلقا(٪)، وهو مذهب الأخفش (0)، سواء أكانٍ المضارع مما

كذا. وقد سبق أن ذكر هذه العبارة ضمن الفقرة السابقة، فكان ينبني أن يقول هنا : اوتولها ه .

(0) ونسبه أيضاً في الارتشاف 1 Y:V•V إلى الزجاج والبي علي في الإيضاح. الإيضاح العضدي
 وانظر نتائج التتصيل ص YVI.

اتصل به ألف الجمع" (أو واوه أو ياء المخاطبة أم مم يتصل به شيء من ذلك.

والإعراب مطلقاً، وهو مذهب بعض النحويين(r).
والتفصيل (r) ${ }^{(r)}$ أن تتصل بالفعل - فيكون مبنياً ـ النون، أو لا تا تصل به
 ظاهر قول المصنف لقوله: (لما لم تتصل بها)، وقد تكرر له اختيار المتيار هذا المذهب في كتبه وفي شروحاته(8)

ومَن ذكر من النحويين أنه إذا اتصل به نون التوكيد فإنه مبني بلا خلاف
 التوكيد في كتاب التكميل فأغنى عن إعادته هنا .

وتكلم المصنف في شرحه( (0) على اختياره أنه إذا لم تتصل بالفعل بقي على إعرابه، بأن المضارع إنما بُّي مع هذه النون لتركيبه معها وتنزله منزلة
 تتركب ثلاثة أثياء، فتجعل كثيء واحد، ولرجوع علامة الرفع إذا وقفت

 تَععلون، برد النون والواو التي للجمع، فلو كان مبنياً لم تختلف حالةُ رلُّ وقفه

شرح المقدمة الجزولية ص بالی
الدهان ذهب إلى ذلك في كتابه الغُرَّه" .
 .rYA: r


$$
\begin{align*}
& \text { شرح التـهـيل ו: } \tag{0}
\end{align*}
$$

وحالةُ وصله . ولا يكون هذا البناءُ عند لحاق هذه النون للمنضارع لكونها من


 التأكيد . وقد انتهى ما لخصناه من كلام المصنف في الشرح
 خلاف. وذكر في الاعتلال لبنانه ثلاث علل :
 بها، إذ أصلهما البناء على السكون، فأُعرب المضا

 الأصل كذلك اشتركا في العود إليه بالنون.


 لكن منعه من ذلك شبهه بالمثنى والمجموع، كما مَنَع أَيَّا منَ البناء شبهُهـا ببعضِ وكُلْ منتى واستعمالاً.

وقيل : بُّي لنقصان شبهه بالاسم؛ لأن النون لا تلحق الأسماء. انتهى ما لخص من كلامه.

وما ذكره المصنف من أنه إذا لحقته نون الإناث مبني على السكون بلا خلاف ليس بصحيح، بل المسألة خلافية:
rv:1 شرح التسهيل (1) ( الكتاب ا: (r)
(Y) (Y)


 كان قبل النون، إلا أنه كان قبل دخور إلا

 المتكلم، فالتزم كسر أواخرها لأجل ذلك، وجعل الإعراب فيها مقدراً.

وذهب أكثر النحويين (0) المتقدمين والمتأخرين إلى أنه مبني.

 إلى أصله (1)، ويجذبه إلى جنسه، فانبغى أن يُعْلَّب عليه هذا لأنه أولى، إلى وإِيا
 والإعراب فيه خروج عن الأصل . وأما كالام س فيحتمل وجهين، إلا إلا أن هذا





$$
\begin{align*}
& \text { أصله : سقط من س. } \\
& \text { الكتاب } 1 \text { : . }
\end{align*}
$$

على الاسم فأُعرب، بل وجه دخول الإعراب فيه أبعد من وجه رجوع البناء
 كذلك، إذ الفعل ليس باسم، ولا شك أن استحكام المشبَّه يكون على قدر قوة الشبه .
:
منها تَمَكُّنٌ".
ش : قال المصنف في الشرح (r) ما ملخصه: الحرفُ أَمكنُ في البناء


 فلجريانه مجرى المجزوم في السكون والحذف، ولا يُعامَل بهذا مبنيٌّ غيره، ، بل يسكن كـ (الذي") و "التي" . وإذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب



 الحروف، وشَبَهُها هو بالحروف الناسخة للابتداء في لزوم معنى الفعله والاختصاصِ بالاسم، وكونها عاملة غير معمولة. انتهـي ما لخص من كلامه.

أَمَّا قولُه : "ولهذا الشبه لم تَلحقه هاء السكت" فهذه مسألة مختلف فيها
(1) كذا في النـخ كلها، وني التسهيل وشرحه: مشابهة.
( $\left(\begin{array}{l}\text { أي: من الأنعال. }\end{array}\right.$
 .ryA:r
 بين أن يكون متعدياً فلا تلحق، وبين أن أن يكون لازماً فتلحق، وقد المد استوفينا الكلام على ذلك في باب الوقف.
وأما قوله : (وكونها عاملةَ غيرَ معمولةه فقد كَرَّرَ ذلك في كتبه(")، وأن أسماء الأفعال ليست معمولة لشيء، فلا محل لها لها من الإعراب، وكا وكانه لم يعرف في ذلك خلافاً. وقد ذكرنا في باب أسماء الأفعال من شرح هنا ونا الكتاب الخلاف في ذلك، وأن مذهب س والمانـي وأبي علي الفارسي في تذكرته أن أسماء الأفعال منصوبة بأنفعال مضمرة.


 ذلك، فأغنى عن إعادته هنا .

وكلام المصنف يدل على أن سبب البناء واحد، ومو وهو شَبَهُ الاسم
 لفظي، وهـو أن يُبنى الاسـم على حـرف واحـد أو على حـرفيـن . وإلى شَبـه


 نزل مهر، وبها توفي • إنباه الرواة I : شץ ـ ع شرح الكافية Y: Y Y
مرفوع بها: سقط من ك.
سر: قائم.


ص: "في تصانيفها . شُرح الكافية الشافية ص YIA _ Y Y وشرح عمدة الحانظ صص
1-9 ـ ا11 ومنهج السالك لابي حيان ص 0 ـ 7 .
شبه: سقط من كـ.

معنوي، كشَبَه "متى" إن كانت شرطاً بـ ٪إنْه" من حيث المعنى، أو استفهاماً بالهمزة، وغير ذلك من وجوه الشُبه عنده. ولا أعلم أحدأ سلك هذا الكا المن المسلك
 إلى نحو من (1) ذلك في بعض أسماء الأفعال، قال : (ابُنيت لأن فيها ما وضعُعه


وأما غيره(گ) من النحويين فذكروا أسباباً كلبناء: منها شَبَهُ الحرف،
 إلى غيرها، كما أن الحرف يفتقر إلى غيره في بيان معناه . ومنها تَضَمُنُ معنى/ الحرف، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام . ومنها وقوعُه موقع المبنيّ، كأسماء الأفعال والمنادى المبني

ومنها مضارعةُ ما وَقع موقع المبنيّ، وهو ما كان معدولاً لمؤنث نحو
حَذامِ ورَقاشِ، خارَعَ نَزالِ، ونَزَالِ وَقَعَ مَوْقِعَ انْزِلْ .

ومنها ما خَرج عن النظير، وهو "أيٌّ" الموصول إذا اجتمع فيه شرط

(1)
(Y)
(ץ)

الـجزولِّ
والمبـاحث الکاملية
(0) ستعط هذا السطر من لـ.


"على أَيْهم شتر قْديماً وألآم" .



ومنها الإضانةُ إلى مبنيّ، نحو قوليد" (1):

وقولِهِ (T):




وذهب أبو علي الفارسي (8) إلى أنه لا موجبَ للبناء إلا النَّبَّهُ بالحرف




 (Y) الكتاب Y:

 جمع وَثل : وهي ثُمرة المُقْل . (
 قبل تليل "اوأما غيره من النحويين" .
الـمسائل العسكرية ص • •

$$
\begin{array}{r}
\text { صMV_YMO الامـماء: سقط من ک. }
\end{array}
$$

 عن بناء الاسم المنادى بأنه وقع موقع ضمير المخاطب، والنا والغالب عليه الحرفية، فكأنه بُي لوقوعه موقع الحرفي. والدن الدليل على أن الغالب عليه







 أو يونس (r)، فلا تكون ـ عنده - مبنية. وأما حَذامِ ويَسارِ وأمثائله فله أن أن
 حَذام معدول عن حاذِمة، ويَسارِ معدول عن يَسْرة .

وهذا الني ذهب إليه أبو علي مذهب شديد التعسف، كثير التكلف، وهو مع ذلك فاسد بدليل بناء الاسم لإضافته إلى مبني، وإلى إلن لم الم يشبه الحرف، ولا تضمن معناه. وكل ما اعتذر عنه فإنه بنى فيه على الحمل على على

> ו) الإيضاح العضدي ص YYQ.

.
شرح جمل الزجاجي r
 أخل عن السيرافي والفارسي. قال الجواليقي: كان يحفظ الكثير من أشعار العربـ مما لم



الغالب، وسامح نفسه في ذلك. وكان يُتَحَمَلُ ما قال لو أَكَّى ما فَرَّ منه إلى شيء مستحيل، ولا يبعُد إذا وضعت كلمة أصلها الإعراب موضع كلمة ألما أصلها البناء أن يُحكم لها بحكمَ ما حَلَّت مَحَلَّه .


 بالحرف؛ لأنها كَلِم غير عاملة في شيء ولا معمولة لشيء، فأثبهت الحروف

وذهب غيره إلى أنها ليست مبنية ولا معربة(8) . أما كونها غير معربة فواضح؛ لأنها لم تركب مع عامل . وأما كونها غير مبنية فلسكون آلخرهيا وصلاّ بعد ساكن نحو : قانْ سين، وليس في المبنيات ما يكون كذلك .
وذهب بعضهم !!لى أنها معربة في الحكم لا في اللفظ، ولا يلزم من
 الأفراد فتَى ونحوه؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل الآلخا أو تقدير تحركه، ولكان الموقوف عليه مبنياً. وكذا المحكيَ والمُتْتُع . وما ذهب إليه ليس (7) بجيد؛ لأن المحكيَ والمُتْعَع والموقوف عليه
( 1 ( 1 (
شرح التسهيل 1
(६) تال الزجاج: (إِجماع النحويين أن هذه الحروف مبنية على الوقف، لا تُعرب. ومعنى




(7) ك (7) فليس.

مركب مع عامل يطلب الإعراب لفظاً أو حكماً، وأما هذه الأسماء فلم تركب

 فلذلك أُعِلَّ، وهو قبل التركيب موضوع على حركة أو تقدير الحركة ، ألى فلذلك

انقلبت ياؤه ألفأ لتحركها مع انفتاح ما قبلها .
وقوله: بلا مُعارِضِ احتراز من (أيّي")، فإنها معربة مع مناسبتها للحرف؛ لأنها إن كانت استفهاماً ناسَبَ معناها معنى الهمزة، أو شرطاً ناسَبَ

 ومعنى، أو معنى لا لفظاً، فتكون بمعنى "بعض" إن أضيفت إلى معرفة،
 للحرف؛ لأن هذه المناسبة تدعو إلى ما يستحقه الاسم بالأصالة، وهر وهو

 إلغاء شبه الحرف في (أي" "بما فيها من شبه المتمكن كإلغاء عجمة "لِّجام" ونحوه بما فيه من شبه الاسم العربي بقبول الألف واللام والإضـافة" انتهى كلامه.



 اشتركا في المعنى الذي أَوجبَ الإعراب لأيّ .
وقوله : والسَّلامةُ منها تَمَكّنٌ أَيْ من مناسبة الحرف، وسَمَّى ذلك تمكناً

$$
\text { (1) شرح التسهيل : } 1 \text {. }
$$

لانه تَصَرُفُّ في الكلمة بحركات أو بحروف على (1) من يرى ذلك، بخلاف [1/ri:l] المبني، فإنه/ فاقد لهذا التصرف.

والمتمكن على قسمين : مُمتمكن أَمْكَن، وهو الاسم المنصرف، ونمي ومُتمكن
 التمكن شيءُ واحد، وهو الجَّرّ .

 الجزمُ بالفعلِّلِ لكونِه فيه كالِموَض من الجَرُّرُ

ش: ذكر المصنف أن أنواع الإعراب أربعة، فالإعراب على هذا


 تلك الحركة أو الحرف. وإذا تقرر هذا بطل الحّ أن تكون أنواع الإعراب أراب أربعة؛


 الرفع والنصب والخفض" . وكذلك قال أكثر الكوفيين، وتابعهم على ذلك
 الإعراب|"(r)

وقَدَّمَ المصنفُ الرفحَ لأن الكلام لا يستغني عنه، وغيرُه قد يُستغنى

 (r) ثال الزجاجي: وركان المازني يعرل: الجزم تطع الإعراب" الإيضاح في علل النحر ص

عنه، وقَدَّمه مع النصب لاشتراك الاسم والفعل فيهما، فبدأ بالمشتركُ . وقَدَّمَ





 ثم (r) ذكر المشترك، وهو الرفع، لكان لذلك وجه من المناسبة.




 نصب المعطوف، وربما اختير النصب، فشارك المارك المضارعُ الاسمَّ في الرفع والنصب لقوة عامليهما بالاستقلال وإمكان التفريع عليهما، وضَيُعْتِ عامل



 حركة أو حرف، فتعادلا بذلك" انتهى كلام المصنف الما
 صحيحاً كأن ينبغي أن لا يذكره في هذا الكتاب لأنه كتاب جامَع لأكثر أحكام

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

النحو موضوع لذلك، لم يقصد المؤلف فيه إلى تمثيل حكم ولا لتعليله ولا لدليله السمعي، فذكره لتعليل ذلك ليس بمناسب.

وأما طلب العلة لاختصاص كل واحد منهما بما اختص به، فهو شيء

 من المضارع المعرب، وامتناع الجزم من الأسماء المعربة على الإطلاق،

 بالخفض والأفعال بالجزم مطلقاً لم يخل ألن تريد: لأيِّ شيء لم تم تُجزم


 ذلك في الرفع والنصب، فيقال : لأي شيء لم تُرفع الأفعال بروافع الأسماء
 شيء لم تُنصب بنواصب الأسماء أو بعامل من عواملها الرالـ التي لا تعمل النصب
 مع رفعه نصبآ؟ ومثلُ ذلك السؤال يلزم أيضاً في روافع الأسماء ونواصبها،

 .YYA_
 (ايريد: لما في ذلك من الإجحان اللذي تقدم تيبينه. انتهى".
( ( ) لـ: إبعوامل، . وكذا في المواضع التالية.

(1) ك : نلا يلزم.
$1 r 9$

فكما لا يُتعرض لتعليل ذلك لأنه سؤال عن مبـادئ اللغات؛ لأنه بتقدير أن

 الخفض من الأفعال، والجزم من الأسماء مطلقاً، وإنما ينبغي أن يُسـأل عما كان يجب قياساً فامتنع
والذي يجب قياساً خفضُ المضارع إذا أضيفت إليه أسماء الزمان، نحّ نحو
 عليه عاملُ خضض، ولم يؤثر فيه.
وكذلك أيضاً يجب قياساً جزم الأسماء التي لا تنصرف؛ لأنها لما

 والجزم مو أن يدخـل عامل، فـلا يحدث علامة، بل يكون تركُ العلامة علامةَ له.

فأما الفعل المضارع فلم يُؤثر فيه الاسمُ المضافُ إليه لأن الإضافة فئ فئ




 المضافُ في النعل لأنه غير مضاف إليه، من حيث إنه لا يدل على على المصدر الذي هو اسم الزمان مضاف إليه في المعنى دلالةَ مطابقة.
وأما الأسماء التي لا تنصرف فلم تبق ساكنة في حال الخفض حتى

يكون ترك(1) العلامة لها علامةَ للخفض؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لكان إجحافا

 من جهة واحدة - إلا في ضرورةٍ شعرِ أو نادرِ كلام إن جاء، فكيف فيما لـ معنى .
وهذا الذي ذهبتُ إليه من امتناع تعليل الانفراد مطلقاً بل حيث ذكرن مذهبُس؛ ألا ترى أنه قال في تعليل امتتاع الخفض من الألفعالٍ :الألن
 الحفض منها بغير الإضافِّ لما ذكرنا من أنه يظهر أنه كان يجب أن تُ تُخضض في الإضافة خاصة.
وأما قول س في تعليل امتناع الجزم من الأسماء التمدُُنها ولحاق



 الذي تقدم تبيينه. انتهى (8).
وقـد سَبـق إلى أن مراد س بامتـنـاع الجزم من الأسمـاء مو في الأسمـاء التي لا تنصرف أبو نصر النحوي(0)، قال س : "وليس في الأسماء
(
12) $12: 1$ (r) 1 (r)
(r)
( ( ) يعني: كلام بعض أصسابنا، وهر الأبني كما ذكرنا.




 تنصرف. وإنما طُلب فيها الجزم حين مُمُعت الجر والتُريا التنوين كما مُنعهما الفعل ليكون عوضاً من الجر|"(). قال س: (فإِذا ذَهَبَ التنوينُ لم يَجمعوا عليه ذهابَّهُ وذهابَ الحركة|"(r)
وقال الزَّجَاج: : قال بعضهم (ع): لم تُجزم الأسماءُ لخفتها، ولم تُخفض الأفعالِ لِيْقَلهاه .



 الخافض على الأفعال مي عدم صحة المعنى .


 لولاك، ولعلّ زيدٍ قائمّ، في لغة من خفض (9). وقولُه : "ولنذلك إذا حُذف
(1) الكتاب 1 : 1 ( 1 (

شرح عيون كتاب سيبويه ص 19. 19.
. اع: الكتاب ( 1 (

 المسرق، ودخل العراق، وأخذ عن علمائها، وأخذ عن أبي العلاء المعري نييناً من الأدبر.

 قوله في شرح الكتاب للسيرافي I : 1
(V)



 (كَى الشّ)، وما قام رجلّ، وما زيدٌ قائمُّ
 والحذفُ. فارفعْ بضمةِ، وانصِبْ بفتحةِ، وجُرَّ بكسرةِ، واجزِمْ بسكونِّ، إلا في مواضع النيابة.
ش: استدل المصنف في الشرح (r) على أن الإعراب بالحركة ألصر ألحل







 ولذلك قد يُستغنى عن حذفه بتقديره(0) ظاهر الحركة قبل الجزم . واستدل بعضُ (آ أصحابنا على أن أصل الإعراب للحركا المُعْرَبات إنما أُعربت بالحركات، وإنما أُعرب بغيرها ما ما رُفع بالنون لتعذر الحركة فيه، والمجزوُ لكون العلامات قد استُغرقت، فجُعل تركُ العلامة
(1) سورة النساء: جا (Y)
 \&•:1 ( 1 ( 1 (


(T) هو الأبذي. شرح الجزولية ص YIV.

علامةَ، ولأن(1) الإعراب زائد على الكلمة، والحركات بعض حروف العلة، فالضمة بعض الواو، والفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الاع الياء، وريادة بعض أهون( ${ }^{(r)}$ من زيادة حرف كامل .

وهذا الذي ذكره بعض أصحابنا يدل على خلاف ما قاله المصنف ؛ لأنه
 أصلّا، بل إنما جَعل الأصلَ الإعرابَ بالحركات، الِّ بل جَعل في:المجزلوم تركَ العلامة علامةَ.

وقول هذا القائل "والحركات بعض حروف العلة") كلام لا تحقيق فيه، بل ليست بعضاً، فإنْ أشبعت الحركات حدئت تلك الحروف، ؛وحدوئُها عند الإشباع لا يدل على أن الحركة بعضها .

وقوله وينوبُ عنهما الحرفُ والحذفُ هذا فيه لَفُّ في الضمير؛ إذ الحرف ينوب عن الحركة على مذهب (r)، والحذف ينوب عن السكون،
 في أول الباب(٪) (أو سكويِ أو حذفي")، وأوردنا هناك ما أوردناه، وهو وارد

وقوله: فارنَعْ بضمةِ، وانصِبْ بفتحةِ، وجُرًّ بكسرةٍ هكذا قال غيرُه من النحويين، وكان القياس على مذهب البصريين أن يقال بدل (ضمة") (رفعة)"،
 هي للمبني، فيُنسب ما هو من لفظها إلى المبني، والرفع والنصب والجر للمعرب، فينبغي أن يُنسب ما هو من لفظها إلى المعرب، لكنهم أطلقوا على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لك: وان . ص: وكان. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { ( انظر ما تقدم في ص (Y) } \\
& \text { ( ) تقدم في ص } \mid \text { ( }
\end{aligned}
$$

حركات الإعراب ضمة وفتحة وكسرة على سبيل التوسع؛ لأن اللفظ
 ص: وتَنوبُ الفتحةُ عن الكسرة في جَرِّ ما لا يَنصرف إلا ألنْ يُ يُضاف أو

 يُجعلُ كَأرُطاةَ علماًا .
ش: اختلف النحويون في حركة ما لا ينصرف في حالة الجر، و وفي



 في حال الرفع والجر، ويُبنى في حال النيب النصب
 الأسباب التي للبناء(8)، وهذان النوعان ليس فيهما سبب منها، وأيضاً فلم

النهاية ص r79.








 _ حيان في كسرة المجموع بالألف والتاء. وصرح المبرد في المقتضب

تقدم ذلك في ص الزجاج فقط . Ir اr ـ Iro .

نجد اسماً يُعربب في حالين أو حالة، ويبنى في حالة أو حالين.





 بِليلة، بُئيت لتضمُنُها معنى أداة التعريف.
قوله: وتَنوبُ الفتحةُ عن الكسرة في جَرِّ ما لا يَنصرف امتناعُ ما ما لا




 ما بينهما، إذ المرفوع عُمدة، والمجرور فضلة .

ومنهم من قال(ث): لما أَبْبه الفعلَ مُنع التنوين فتط، وامتنع الكسرة

 لأن الكسرة لا تكون إعراباً إلا إن كان في الاسم تنوين أو ما ما يعاقبه من الألف الألف واللام أو الإضافة. وإلى هذا ذهب ابن الأنباري، ومال إليه السُههلي(r)،


ذكر السيرافي هذا القول في صورة اعتراض، وأ وأجاب عنه . شرح الكتاب
 (r) أمالي السهيلي ص بالم.

واستحسنه ابن القاسم"(1)، ولا يصح إلا على مذهب الكسائي والفراء(r).
 ضرورة، قال ابن الأنباري: فإذا دخلت آل أو أضيف زال اللبس (\&) لأنهما لا لا يجتمعان مع الياء، فرُدَّت الكسرة .

 بالكسرة، فكذلك إذا دخله ما عاقبه.




 من خواص الأسماء؛ إذ قد وجد في نوع ما من أنواع الأفعال، وبألن النعا
 الخواصُّ، واعتُبرت الألفُُ واللام والإضانة، فعاد بهما إلى أصله من الجر

ص، ح، أبو القاسم. وهو ابو القاسم عبد الرحمن بن علي بن بحيـى بن القاسم الجَزيري



 الكتاب rerer

س: الكسر .


 تنوين، نحو : مررت بأحمدَ، وباُلُحَيْمِّ، وبإبرامبـمَ الكريمِ.

ح
ومـا أنـتَ بـاليقظـان نـاظـرُه إذا رَضِيتَ بما يُنسيكَ ذِكْرَ العُواقبِ
وزائدةً نحو قول الشُاعر (r):
رأيتُ الوَليدَ بنَ اليَزيدِ مُبارَكاً
وقوله: أو بَدَلَها إبدالُ لام التعريف ميماً هي لغةِ ِِحْيرَ (ع) .. ومثالُ
دخولها على ما لا ينصرف فَجُجرَ بالكسرة قولُ الهاعر (0) :

أراد: ليلَ الأَزْمَدِ. وذكر صاحِبُ (المُغْرِب|(1) أنها لغة لططيِّئ.

وإذا أُخيف أو دخلته أل فمذهب أبي علي (V) وابن جني (^) أنه يسمى
(I)
 YYA _ Y YT:Y (Y) [الشاهد 119]. الحناء: جمع حِنْو، وهو الجانب والجهة، كنى به عن أمور الخلاذة الثناتة. والكامل : ما بين الكتكين .








 (V) (V) الإيضاح العضدي ص با
 موضع الجزهة.

مُنْجَرَا لا منصرفاًا ومذهب الزجاج (1) والزَّجَاجي (r) والسيرافي (r) أنه يسمى منصرفاً. وهذا مبني على الاختلاف(!) في سبب تسميته منصرفاً وغير منصرف.

وقوله: والكسرةُ عن الفتحةِ في نصب أُولات قال تعالى : وُوَّ وَإِن كُنَّ






 لأن قياس قوله أن تكون من مضاعف الياء، وأن اللام حُذفت مع الألف والتاء (N)، والأصل هَيْهَهات فإن قيل : لو كانت أُولاتٌ على فُعُلِ لم يُقل في جمعه للمذكر أُلُون، وقياسُه أن يكون مثل مُصْطَفَوْنَ


(0) سورة الطلاق:
مجاز القرآن Y: • r .
(V)
 ص


$$
\begin{aligned}
& \text { (I) } \\
& \text { (Y) الجمل ص ما با } \\
& \text { شرح (r) }
\end{aligned}
$$

فالجواب: أنه لعدم تمكنه أُجري مُجرى النَّوِينَ، فكَسروا مع الياء، وضَمُّوا مع الواو، فكما كَسروا الواوَ في الذَّوِينَ، وكان حِّهِ اِّها الفتع لأنه جمع

ذَوْى، وقد جاء في المتمكن، ومنه قولُه(1):

وكقوله ${ }^{(r)}$
. لا فَصافِصُ في كِبِينا . . . .
حملو| فيه الحركات بعضها على بعض .
ويحتمل أن يكون أصله ألٍُ، الآخِرُ منه ياء، وحُذفت للألف (r) والتاء
كما حذفت ياء (الذي" في "اللَّذانِ" .
فإن قلت : ليس في الأسماء على فُعِلٍ؟
فالجواب: أنه يجوز آن يكون(2) كـ "ثُنِ"(0)، ثم تحركت بالفتع لأبل
(1) هو الكميت. والبيت في شعره Y: Y اY وهاشُمياته ص YVO وشرح الأبيات المشككلة



 هو الكميت. وهذه تطعة من قوله:


 والفصافص : الرطبة. والكبين: جمع كِبا، وهو الكناسة. أراد إنَّا عرب نشأنا في نُزْ البِادلاد، ولسنا بحاضرة نشأوا في القرى.
(r) ص، ك: الألف.
( ) أن يكون: سقط من كـ و (




وشَمَلَ قولهُ: والجمع بألفِ وتاءٌ ما جُمع بهما من مذكر كحُسامات
 ليحترز عن مثل أَبْياتِ، فإن التاء فيه أصلية، وعن مثل قُضاةِ؛ لأن الألفِ فيه منقلبة عن أصل . ونصبُ هذينِ بالفتحة كغيرهما من جموع التكسير .

وهذا الذي ذكره المصنف من انَّ الكسرة تَنوب عن الفتحة في ذلك هو هو مذهب البصريين، لايعرفون غيره، ولا يُجيزون الأصل (1") وجَوَّزَ الكوفيون
 التاء، وأَنشدوا (r)
 بنصب تاء ثُبات.

وقال الرُّياشيُّ (8): سمعتُ بعض العرب يقول ـ وليس هو بالمعروف -:
أَخذتُ إراتَهم، بنصب التاء .
(Y)





 القطعة من القوم، ومن كل شي؛ .
شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص $19 \wedge$ ا . والرياشي هو أبر الفضل العباس بن الفرج

 الوعاة Y:Y
(اوقال(1) أبو عمرو بن العلاء لأبي خَيْرة(Y): كيف تقول: حفرتُ



 وإرات: جمع إِرَه. قال أبو عئمان: كان أبو عمرو يردُه، ويراه لحنآاه .




 وهي واحدة، أي : أصلَ مالِهمـ.
وتلخص من هذه النقول أن مذهب البصريين كسر التاء في النصب وجوبآ، ومذهب الكوفيين جوازآ، فقيل مطلقاً، وقيل: في النا اتصى . والسببُ في إعراب هذا الجمع في حالة النصب بالكسرة هو أنه مُشبه لِما

$$
\begin{equation*}
\text { هذه الفقرة في مجالس العلماء ص 0 ـ } 7 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 عنه، وصنف في الغريب كتباً، منها كتابب الحشرات


وما يقوم عليه. والعِرْقاتُ : جمع عِرْةة، والعِرْقة: الأصل .
لـ، ص: ولم.


 . llr:Ir

جمع بالواو والنون، فحُمل فيه النصبُ على الجر في الكسرة، كما حُمل

 أن يكون للمذكر السالم.

وذهب أبو الحسن بن كَيْسان إلى أن موجب ذلك هو أنهم أرادوا







والجمع، فجُعل إعرابه على وجهين لثلا يخالفهما .
وقوله: وإنْ سُمِّي به فكذلك أي : فيُنصب بالكسرة وإنْ كان قد زال



 جمعاً لِزَيْدِ

وقوله : والأَغْرَتُ حينئذ بقاءُ تنوينهِ أي: حين إذيُ يُسمى به، فيكون
 (ومِن العرب مَن يكتفي بعد التسمية بتقابل الكسرة للياء، ويُسقط التنوين،

$$
\begin{align*}
\text { (Y) ( Y }
\end{align*}
$$

فيقول : هذه غَرَناتُ، ورأيت غَرَفاتِ، ومررت بعَرَفاتِ|"(1).



 وسِعْلاة)|(8) أتهى كلامهـ

وقد تكلمنا على كلامه هنا في كتاب (التكميل لشرح التسهيل" في (اباب

 خلاف مذهب البصريين، والمنقول عن البصريين(1) أنه إذا(V) سُمي بهذا الجمع يجوز فيه وجهان:
أحدُهما: إعرابُه كإعرابه قبل أن يُسمى به( ${ }^{\text {(1) }}$
والآخرُ: أن يُحذف منه التنوين، ويبقى مرفوعاً بالضِمة، منصوربا [1]:ه/[أومجرورآ بالكسرة، من غير تنوين في الأحوال/ الثلاثة، ومن ذلك قول
 . 2 VO ، rr.: Y
( ( الكتـاب r:
(V) إذا: سقط من ك.





$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) } \\
& \text { (Y) الأرطاة: واحلدة الأرطى، وهو شجر يد (Y) }
\end{aligned}
$$

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

تَنَوَزتُها مِن أَذْرِعاتِ وأَهلُها
في رواية من رواه بالكسر دون تنوين (r)
 الصرف، فيضم رفعاً، ويفتع نصباً وجرآ، كما يُفعل بفاطمة وأِّ
قال أصحابنا : ومذهبُ البصريين صَحَت به الرواية، ويقتضيه القياس ؛ لأن التاء في هندات بعد التسمية باقية على حكمها؛ ألا ترى أنها لا تقلب هاء في الوقف، كما كانت لا تقلب قبل التسمية، ولو كانت محكوماً لها بحكم فـم فاطمة لقُلبتْ هاء في الوقف، كما تُقلب في فاطمة، فإذا ثبت أنها محكوم لها لها بحكم تاء الجمع وجب أن تكون مكسورة نصباً وخفضاً . انتهى .
وإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول المصنف إنَّ إعرابه إعرابَ ما لا ينصرف لغة؟ وليس للكوفيين دليل في ذلك من سماع، ولا أُورِدَ عنهم في ذلك شيء، وإنما قالوه بالقياس على فاطمة لمَّا اجتمع فيه التأنيث والعلمية و
 سَمَّوا بما هي فيه، وأن تُفتح في موضع الخفض والنصب في الشُعر،

وأنشدوا:



 الزجاجي Y: • • حكم ابن عصفور على هذه الرواية بأنها غير صحبحة


 القرآن للأخفن ص 170.

تَنَوَرتُها مِن أَذْرِعاتَ وأهلُها بِيْْرِبَ، أَدْنى دارها نَظُرٌ عالي
وفتحُها عند البصريين لا يجوز البتةً لأنها بمنزلة الياء في مُستِلِمينَ، وتركُ التنوين عندهم جائز في الشُعر ، وإثباتُه أحسنُ لأنه بمتنا لألة النون في مُسِلِمينَهِ انتهى كلامهـ

فتلخص من هذا النقل أن البصريين لا يُجيزون إذا سُمي به أن تُّتح







وفي البسيط ما مُلَخَّصُه: "إلِلعربِ فيه عند التسمية مذهبان: الأكمثُرُ
 منزلةَ تاء فاطمة، بحذف التنوين، وبفتحها نصباً وجرآ، ويرفعها رفعاً، وأنشدوا للأعشى (1):
تَخَيَرَهـا أَخـو عـانـاتَ دَهْرَا وهو قول أبي الحسن (r). وقال المبرد(r) والزَّجَّجَج (६): إذا حُذف التنوين وَجَبَ الكسر، ولا ولا يجوز الفتح، وأَنشدا: تَوَّرَتُتها من أَذْرِعاتِ . . . .
 (r) (r)
 YVr_ YVY: ) معاني القرآن وإعرابه (£)

بالكسر بغير تنوين . وقال الأصمعي (1): (تَرْلُُ التنوين مع الكسر خطأٌ) . ص: وتَنوبُ الواوُ عن الضمة، والألفُ عن/ الفتحة، والياءُ عن [1:هب/ب٪



أَعْرَنُ مِن إلحاتِه بهنَّ


 أنخاه، ومررت بأخيك.
وهذا شُرُّ واحلٌ ذَكَره، واَّهمل شرطين :
أحدهما: أن لا يكون شيء منها مصغراً، فإنه إذ ذاك لا تنوب
 عمرِو .
الثاني: أن يكون مفرداً، أي : ليس مننى ولا مجموعاً؛ لأنه إذ ذاك يصير حكمُه حكمَ المثنى والمجموع.




 إضافتها إلى الياء في آخر نصل الإضافة إن شاء اله .




أَبِ على الأصل في قول الشاعر (ع) :

جعله مثل عَصَا .
وزعم الكسائي والفراء(0) أن وزنهما فَعْلٌ بسكون العين، وأنشد الفراء
والكسائي (T):






(1) الككتاب r:rarr


المقاصد 1 : الصي
(r) خالف في هذا الفارسي. المسائل الشيرازيات ص

المقدمة الجزولية ص هTr ـ 79 r.
الكتاب r: rדז.

ص V




. شرح التسهيل (V)
( ) (1) ل، ص: عليها.
101

ذهاب الواو من آخرهما والهمزة من أولهما، وبقي الحرف اسماً، كرهوا انـ
 وهذا الذي ذهب إليه الفراء فاسد لوجود هذا الإعراب من مكرئني
 فسيأتي ذكر فسادهِ (1)

 المشهور، وقد يطلق على أقارب الزوجة.

كان إعرابه بالحركات الظاهرة كإعرابه، فتقول: هنا حَمْوُولَكَ وحَمْوُوُكَ وحَمَوُولَ .

وقوله: ونمّ بلا ميم هو معطوف على قوله: "مِن آَبِ وأَخِ وحَم"، ،




وقال (o) :
(1) سياتي في ص



إصلاح المنطق ص •r



 ووزننُ عند الخليل(1) وس(1) فَعْلٌ بدليل جمعه على أَفْواه كسَوْط



أنَّ ابنْاً مفتوح الفاء بقولهم بَنُونَ .
وقوله : وفي ذي بمعنى صاحِب هذا معطوف على المجرور بـ "في" من قوله: (افيما أضيف) لا معطوف(£) على المجرور بـ "امِن")، ولنلك كرر ("في")، وإنما فَعل ذلك لأن (اذاه بمعنى صاحب لا يُضاف إلى ضمير مطلقاً، سواء أكان ضمير غائب أو مخاطب أو متكلم، على ألى أن في إضافته إلى


يرد مضافاً للضمير إلا مجموعاً، وقد جاء مجموعاً غيرَ مضاف" (1) :


=
 والسكك: صغر الأذن وضيقها ولزوتها بالرأس وتلة إنرانها.
الكتاب r: هrr. ك : الخليل وكس.

الكتاب r: غצr.
(()) في النسخ كلها : (امعطوفآها . وأبت ما ني المطبوعة.

الكتاب
(V) هو القواس ني شرح الفية ابن معط ص YQ YO



(4) والأصل ذِوِي بكـــر الواو بِبب ياء المتكلم، وكسر الذال إتباعاًا لتلك الكــرة، نم سُكُّنت =

وسيأتي ذلك مُستونَى في باب الإضافة إن شاء الله .
واحترز المصنف بقوله : (بمعنى صاحب" من "اذِي") التي يُشار بها إلى



صاحب، وسيأتي ذكرها في الموصولات

ولو سَمَّيت به على مذهبه أتممت

 واحتج بهذه الحجة .

وقال أبو علي (^) وابن جني(9): لا يلزم هذا لأنه لمَّا استمرً تحريكُ
= ص
 وتتخليصر الشنو اهل ص عه

$$
\begin{align*}
& \text { • (Y) } \\
& \text {. } 77 \text {, Y7Y_ Y7Y: } \% \text { (Y) } \\
& \text {. YTY:Y (\&) } \\
& \text { (0) (0) } \tag{7}
\end{align*}
$$

لا لا عا عينه واو ولا


$$
\begin{array}{r}
\text { PVY_rVI }
\end{array}
$$

( ( )


 المنصفـ I :

العين لحذف اللام لم يُعتبر ردُّا لأنه عارِض، فتركو كوها محركة كما قالوا: غَدَوِيّ ودَمَوِيّ، وقد قال الشاعرِ (1) : يَدَيانِ بيَضاوانِ عندَ مُحَلِّم

والجمهور على أنه فَعْلُ (Y). على أنَّ النحاس حَكى أنَّ من النحويين مَن


[1:آז/ب[
(1) هذا صدر بيت لم يعرف قائله، وعجزه: تد يمنعانك انَ تُضامَ وتُضْهَناًا وهو في المنصف 1: ا:




 أجمعوا على سكون العين من ويدها . وأمالي ابن الشجري با الإيضاح ص \&





 ك : واحتج.
المقتضب 1:1 اسr وr:1or .



 من أنه لا يمتزج دم المتباغضين، فلو ذُبحا على حجر لذهب دم هذا يَمْنة ودم ذالك يَسْرةً.

والأكثيُ على أن هذا لا يلزم لِما تقدَّم. وذهب الخليلُ (1) إلى أن وزنه فَعْلٌ، وأنه من باب قُوَّة، فأصله ذَوٌّ مثل قَوَ . وقال ابن كَيُّسان: يحتمل الوزنين جميعاً.

ومما يُعُكِّر على مذهب س في أنَّ أصله ذَوَيٌ، ثم صار ذَوْى، نما نم

 لمكان واو الجمع، وينفتح ما قبل الواو ليدل على المحذوف. وقوله: والتزامُ نقص هَنِّ أعرنُ من إلحاته بهنَّ أما إلحاقُه بهن وإعرابُه بالواو رفعاً والألف نصباً والياء جراً ففي ذلك خلاف : ذهب الفراء (Y) إلى أنه ليس من هذه الأسماء، قال الفراء: وأمَّا ما ما لم
 نجد له في الواحد تماماً .

وذهب س إلى أنه من هذه الأسماء، قال س


 الفراء، وفي الحديث "مَنْ تَزَزَّى بعزاء الجاهلية فأَعِضُوه بِهَنِ أبيه لا(گ)



 ص ص ا
نرح المقدمة الجزولية ص \& そ والترطنة ص Iro .
الكتاب r: • بז.
ك: ولا. وكذا في النهابة في غريب الحديث ه : rVA وشرح التههيل 1: ؟ .

 أراد: هُنُلِ، فسكن كما يسكن عَضُد. ووزن هَنِ آيضاً فَعَلٌ عند البصريين



ش : مثالُ تشديد نون هَنِ قولُ عبد بني التحَنْحاس (T) :

وتشديدُ خاء أَخِ (1) - فيكون كفَخٌ - وباء أَبَ ذكره الأزهري(^)، وأنه يقال
(1) خرّجه الشيّخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1: الحديث Y99. والمعنى: ترلوا له: عَضَّ أَيْرَ أبيك .

 وضرب المنطةة مثئلْ لانها تشد الظهر .

ـ





 الشاعر للهن . وجذا السنيء: بُبت قائماً.




في الاشتقاق : اسْتَأْبَتُ فلاناَ، بباءين، أي : اتَّخذنُه أباً.
وقوله : وقد بُقال اَخْوٌ قد ذكرنا (1) الدليل على ذلك فيما أنشد الكسائي
والفراء دليلَ على أن وزنه فَعْلٌ بسكون العين .


 أصحابنا


حال، وقال(\&):
 وأَمَا قصرُ اَخْخ فزعم الفراءُ أنَّ قَصرَ أَخْ لم يسمعه كما سمعه في
 (مُكْرَهٌ أخاك لا بَطَل")(7)، وأنشد المصنف في الشرح مستدلاً على قصر
(1) تقدم ذلك في ص 10^ ـ 109 10
 الجزولية ص 101 .

 الشلوبين في ص عو










ولا دليل فيه لأنه يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار فعل، التقدير : الزم أخاك، وإذا دخل الدليلَ الاحتمالُ سَقط به الاستدلالُ لُ الْ



وقولُ الآخر ر(r): :



 البصريون، قالس فُمي النسب اللى حَمْ: حَمَوِيّ، قال: اوولا يجوزُ إلا =

 النازلة من نوازل الدهر . بما تبني: بـا تما تطلب. ومن يغئي: من يجبرو ويظلم. وني شرح
التسهيل: لِما تبني. ونهي وني شرح الثذور : نُطممَ ذو التزوير .


$$
\text { الناظم ص r^r والدر الدصون YAV: } 1 \text {. }
$$




(: ¿^ أنه ذكر هذه اللغة الفراءُ وغيره.

ذال|")، ولو جاز أن تقول: (هذا حَمُكَ، لجاز أن تقول في النسب: حَمِيّ، كما تقول إلى يَدِ: يَدِيّ ويَّدِّيِي .




 فَعَلِ بالهمْز ، ذكره بعضُ أصحابِّنا


 في علم النحو . وأَنشد المصنفُ في الشرح قولَ الشاعر


$$
\text { وقولَ الراجز }{ }^{(0)} \text { : }
$$

با رُبَّ سارِ باتَ ما تَوَسَدا إلا ذِراعَ العَنُسِ أو كَفَّ اليَدا

(1) الكتاب r:roq.
(Y) ك: والإتمام.

 ص 109 ـ 101 101

 وتطلبه: الي تطلب ولدها .
 [الشاهد 7 7 0 ]. العنس : النانة الشديدة.



وقولَ الآخر (r) :

وقولَ الآخر (£):

ص : وقد تُتَلَّثُ فاءُ فَمْ منقوصاً أو مقصورآ، أو يُخَعَّفُ مفتوحَ الفاءٍ أو



دون إضافة صريحة نصُباً، ولا يختص بالضرورة نحو :

خلافاً لأبي علي".
ش : قال أبو جعفر النحاس : حكى الكوفيون(0) في فَمْ لُغاتِ لا يعرفها
 وفي فَمَ لُغاتٌ : إعرابُ الفاء والميم، ورْ ورفُ الفاء في كل وجه، وفتحُ وفُ الفاء

(Y) هذا من تول الحجلة للقطاة فيما تزعم العرب. تهذيب اللغة (حجل) \& \& 1\& (Y) والخصانص

(r)


(7) إصلاح المنطق ص عی وتهنيب اللغة (فم) ovz:10 والمذكر والمؤنت لابن الأنباري ص זוז _ \& r.

المشهور، وحكى س (1) في تثنيته: فَمَانِ، والضمّم حكاه الشيباني والفراء، والكسر حكاه الشيباني

وقوله : أو مقصوراً يعني أنه يقال : فَماً وفُماً وفِمآ، ولم يذكر المصنف


وحَكى ابن الأعرابي في تثنيته : فَمَوانِ وفَمَيانِ"(r) ". وأَطلق القول، فدل
على أن ذلك لا يختص بالنظم دون الننر، وعلى هذا يكون قول الفرزدق (£) : هُما نَفَثا فِي فِيَّ من فَمَوَيْهِها
فصيحاً؛ إذ قد تَبت القصرُ وتثنيتُه بقول ابن الأعرابي. وقد أجاز ذلك
 ولأبي العباس في هذا البيت قولان(7):
أحدهما: أن قوله: ("فَمَوْهِهِما") لحن، لأنه جاءت الميم مع الواو، والميمُ بدلٌ منها، فالجمع بينهما خطأ .
والقول الآخر : أنه جعل الواو بدلاَ من الهاء لخفائها لِلّين. وهذا إنما
(1) (1)
(Y) .\{v:1



 والنابع: أراد به من يتعرض للهجو والسب، ومثله العاوي. والرجام: الرمي بالحجارة، وأراد به هنا الهجاء (0) الكتاب r:
(r) القول الثاني في المقتضب r:10^. 1 (1).

قاله أبو العباس لاعتقاده أن الميم ليست من أصل بنية الكلمة، ، وإنما هي بدل



 تتصل بالخياشيم لِما فيها من الغنة . والباء لازمة لموضعها الاهِ انتهى كلامه.





(1) المقتضب با (1)
(Y) (Y)



النـجري Y Y Y Y وسفر السعادة ص ه ه . وبعده:

## 


 الأعرابي وابن دريد. من مصنفاته : الترقيص، وشرح ديو
 لم آلقف على هذين الشُطرين (V)


 إذ كان تفريعاً له على مادة المفرد. وخالف ابنُ جُنِّيْ، فقال : الالوجه أن تشديد الميم ليس بلغة)| (o انتهى .

واتضح بهذه النقول أنه له موادُ أَربع": ״ف و هــهِ ، وهي التي زعم


 وقوله: أو تَتبعُ فاؤه حرنَ إعرابِه في الحركات هذا حكاه الفراءّ (V)، فتقول : هذا فُمْ، ورأيت فَماً، ونظرت إلى فِمِ.
(1) ابو الحسن علي بن الحسن الهناني المعررن بكراع النـل [ـ • •ابه هــ كان لنوياً نحرياً من
 وقل: كان إلى ترل البصرين أترب. صنف كتبأ في اللنة، روى ذيها عنا أبي يوِسِف

 المتتخب ص OV
(r) _






$$
\begin{align*}
& \text { لـ، ص: يدل. }  \tag{7}\\
& \text { المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص rی٪ . } \tag{v}
\end{align*}
$$

والأفصح في فَمْ المخفة فتحُ فاء فَمْ، ثم ضَمُّها، ثم كَهْرُها، ثم الإتباع، وهي أضعف اللغات؛ لأن سبب الإتباع إنما هو الإضانة، ، فإذا زالت


 اسم ولا فعل؛ بخلاف الخروج من ضم إلى كسر، فإنه يوجد في الفعل نحو









 ص ص إصلاح المنطن ص 4 الا

ك، ص: فيقال.




 سورة الأنفال: ع (V)

أبي إسحاق (بينَ المُرْءً) بضم الميم|") . وقال عيسى : ناسٌ من تِهامة يَجُرُّون






قال: وآَنشد أبو ثروان(0):

 الجوهري (1) أن من العرب من يضم الراء على كل حال، فيقول: رأيت امْرُؤًا ومررت بامْرُؤِ

 امرِئ. وقال أبو علي(v): (اولعلَّ هذا اللذي سمعها (1) منه لم يكن فصيحاً؛
(1) (1) غتصر في شواذالقرآنص ^و الدر المصون Y : \& . وانظر ماذكرناه في الحاشية التي قبل السابقة. (r) (r)







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

## لأن قول الأكثر على خلافهال.

واختلفوا في وزن امـرئ: فذهب الجَرْميُّ إلى أن ورزنه فَعَلٌ بفتح العين، ولذلك قال: إن سميت به وجمعته بالواو والنون قلت مَرَؤون، أو

 النسب مَرَئيّ فإنما غَيَره كما غُيُرِت أشياء كثيرة في النسب .

وأما "ابُنُم" فهو ابْنٌ زِيدت عليه الميم، وفيه لغتان : إحداهما فتح
 إتباع حركة النون لحركة الإعراب في الميم، فإذا ثنيتَ فتحتَ النون والميم،
 فقالوا بُنُونَ. ولم يسمع بتأنيثه ${ }^{\text {(r) }}$ " وإن كان قد وقال المُتَلَمُّسِ (r):
وهل لِيَ أٌٌُ غيرُها إنْ ذَكَرْتها أَبى الهُ إلا أنْ أَكونَ لَها ابْنَما
قال أبو العباس : اوأَتبعوا لأن هذه الميم زِيدت على اسم كان مان مفرداً منها، وكان الإعراب يقع على آخره، فلما زدت عليه ميماً عَرَبْتَ الميم إذ كانت طرفاً، وأَتبعتَ ما قبلها إذ كانت الميم قد تسقط، فيرجع الإعراب" -انتهى

وهذا الذي ذكرناه من أن الحركة التي في راء امرِئُونـون ابْنم إذا
 (Y) كُ (Y)
(Y) الأصمعيـات ص تركتُهاه



وذهب الفراءء(1) وغيرُه من الكوفيين إلى أنها حر كة إعراب، وأن الاسم معربّ معرب


 عند ذكرنا المذاهب التي في هذه الأسماء إن شاء اله تعالى .
وقوله: ونحوهما نُوكَ وأخواتُه على الأصح يعني أنَّ بَابكاك وأخواتِه نحو





 حركة الباء هي حر كة إتباع بعد حذف حركة الأصل لتتوافق الأحوال كلها
ونصباً وجراً في الإعراب.

وهـذا الـذي ذَكـر أنـه الأَحَـَح (0) هـو مـذهـب س (1) وأبـي علـي

(Y) ك، ص: فمعرب.
(
(؟ ( نقيل : سقط من ك.
(0) أي: هي حروف إعراب، والإعراب مقدر فيها .



 البصريين. وقد ذكر اللورقي أن سيبويه انص في باب النسب على أنها حروف إعراب أصول الصول كما في التثية والجمع، والملامات متدرة فيها كالمقصوره. ونرح الفية ابن معط


الفارسي(1) وجمهور البصريين( (r) وأصحابنا (r)" وأُتع في هذه الأسماء، ولم




 شيء في بعض الباب حُمل الباقي عليه، كَيْعِدُ وما حُحمل عليه.
 الإعراب، وأنها نابت عن الحركات، ونابـابت الواو عن الضمة، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة.

وهذا الذي اختاره من النيابة وأنها هي الإعراب هو مذهب قُطْرُبِ (8)

 ـ


$$
\begin{equation*}
\text { المتغضب \& : آrr وسر صناعة الإعراب ص . . } \mathrm{Cr} \text { والإنصاف ص IV [r]. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$


 التبيين ص 198.



 (V) الجمل ص (V)


ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب غير هذين المذهبين. وفي هذه الأسماء عشرة مذاهب: منها هذان المذهبان .

والثالث: مذهب المازني(1) وأصحابه، واختاره الزجاج معربة بالحركات التي قبل هذه الحروف، وهذه الحروف إشباع. الرابع : مذهب قوم، منهم الرَبَعي (Y)، وهو أنها معربة بالحركات التي قبل هذه الحروف، وهي حركات منقولة من هذه الحروف.

الخامس : مذهب قوم من المتأخرين، منهم أبو الحجاج الأعلم وأبو

 الواو في الرفع لأجل الضمة، وانقلبت ياء لأجل الكسرة، وألفاً لأجل الفتحة .
 والحروف معاً، وهو الذي يعنون به أنه إعراب من مكانين.

السابع: مذهب الجرمي(^) وهشام في أحد قوليه، وهو أنها معربة
 llV:1


 ( ( ) فيها: سقط من لك.


الإيضاح ني شرح المفصل I IV: .




بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر، وبعدم ذلك حالة الرفع .
الثامن: مذهب أبي زيد السُّهِلي (1) وتلميذه آبي علي الرُّنْدي (r)"، وهو
 وحَماك وهَناك معربة بالحروف.

التاسع : مذهب الأخفش (r) أنها دلائل إعراب . وقال كذلك في المثنى والمجموع على حده( (ֻ) . واختُلف في تفسير قول الأخفش إنها دلائل إعرابٍ

على قولين :
فقال أبو إسحاق والسيرافي : المعنى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة، ومنع من ظهور الحركات في تلك الحروف كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها.

وقال ابن المَّرَّاج وابن كَيْسان: معنى قول الأخفش أنها إعراب، ولا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر، فهي دلائل إعراب بهذا التقدير . فعلى هذا الاختلاف في فهم قول الأخفش في المثنى يمكن أن يفسر قوله في هذه الأسماء إنها دلائل إعراب، فيكون فولا فولا التفسير مذهبين، وهما التاسع والعاشر .
وقال صاحب البسيط: هاقال الأخفش : هي زوائد دَوالٌُ على الإعراب







 المفصل 1: or

كالحركات (1) . وظاهر هذا القول أنها ليست حروفاً للإعراب ولا إعراباً كما قال قُطُرُب.

وقال أبو علي وجماعة من أصحابه( (r): هي حروف إعراب ودَوالٌُ على


 الأخفش، وكونها حرف إعراب يقتضي كونها غير زائدة، انتهى .

فأما المذهب الأول فهو الذي اختاره المصنف أولاَ وبدأ به، ونصره في

 ذلك أصالة الحروف؛ لأن الحرف المختلف الهيئات صالح للدلالالة، أصلاً كان



 مناقشات:

الأولىى: قوله: ا(ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلًا . وهذا لا
 الحروف، أمَّا على مذهب من يزعم آن هذه الحركات التي قبل هذه الحروف
(Y) كابن جني. التبيين ص 19 ( 1 والنهاية ص ابr وسر صناعة الإعراب ص ص ص1^.
(



هي الإعراب ـ وذلك على مذهب المازني أو الربعي أو الأعلم ـ فليس الإعراب مقدراً، فقد تساوت هذه المذاهب مع مذهبه في أن الإعراب ظاه الر الاعر . المناقشة الثانية قوله: اولا يمنع من ذلك أصالة الحروف إلى آلخر


 الحروف هو واو، وقد ثبت في الرفع ولم ينقلب، وانقلب في النصب والجر،

وسيأتي فساده(1)
والمناقشة الثالثة قوله: ("وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه") بل عنه مندوحة، وسيأتي ذكر الخلاف في إعراب المثنى والمجموع لابّ، وأن أكثر النحويين لا يقول إنهما معربان بالحروف. وقد رد أصحابنا(r) هذا المذهب الذي اختاره المصنف،، وقالوا: هو

فاسد لأمرين :
أحدهما أن الواو قد بُتت في هذه الأسماء قبل دخول العامل عليها،


 بالواو، كقولك: أبو جادٍ هَوَّز، فلو كانت الواو من الأسماء قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل، وفي عدم ذلك دليل على ألى أن الأمر بخلاف ذلك" انتهى قوله. وهو منقود أيضاً لأن الضمة تساوي الواو، ولا ولا
(1) سياتي في ص 1 .
T. النظر ما سيأتي في ص YAV (Y)
 ـ


يتوقفان على عامل، حكى النحويون أنَّ العرب إذا تلفظت بأسماء العدد لمجرد العدد، ولم تعن معدوداً، ولا دخل علي عليها عانل الـا لا في اللفظ ولا فلا في

 كلها بالضمه، فقد ساوت الضبمةُ الواوَ في ذلك.

والأمر الثاني في إفساد هذا المذهب هو أن الإعراب زائد على الكلمة،




 من ينقل .

وأما المذهب الثاني - وهو مذهب س - فهو الذي صَسَحَه المصنفُ،



 تابع للمقدر، فهو عند وجوده ذلك أحق بالرعاية.

ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي .

الكتاب

I l 1


الحسن البصري ورؤبة، والضـم لإبراهيم بن أبي عبلة .

وأما المذهب الثالث فردَّه أصحابُنا(1) بأنَّ الإشباع بابٌُ الشُعرُ، نحو "قوله
في إشباع الواو (r):

وفي إشباع الألف
أَعُــوذُ بــالهِ مِــنَ العَقْـرابِ الشَّ
وفي إشباع الياء(ع):
يُحِبُّكِ قلبي ما حَيِتُ، فإنْ أَمُتْتْ يُ يُحَِّّكِ عَظْمٌ في التُّرابِ تَرِيبُ يريد: فأَنْرُُُ، والحَقْرَب، وتَرِبِ. وهذه الحروف تكون فِي هذه

الاأسماء في فصيح الكلام .
وأما المذهب الرابع فردَّه أصحابُنا (0) بأن النتل لا يكون إلا في الوقف،
 ص





 النحو




واحد لأنه اسم جنس .


(0) شرح المقدمة الجزولية ص ا


بشرط أن يكون الحرف المنقول إليه الحركة ساكناً صحيحاً، والمنقول منه صحيحاً، نحو توله(1):
أنــا ابــنُ مـاوِيَــَةَ إذ جَــَّ النُقُـرْ

 جالبنيُلُ حرف الإعراب غير آخر والتباسُ فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحعُها

وأما المذهب الخامس فهو فاسد لأنه إما أن تكون الحروف لاماتِ


 الكلمات (0) أو في فاءاتها مع وجود اللامات التي هي حروف الإعراب، أو
 الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة لفظاً أو تقديراً.

وأما المذهب السادس فهو فاسد بما فسد به قول من قال : شالإعراب بالحرون". وأيضاً ففيه خروج عن النظير؛ إذ لا يوجد علامتا إعراب في معرب واحد.
(1) ينسب لعبيد بن مارية الطائي، ولفَدَكي بن أعبد المِنْقَري، ولربيعة بن صبح، ولبعض



اشتداد الحرب.

$$
\text { (Y) شرح التسهيل 1 } 1 \text {. }
$$

س : الكلمة.

را ل، ص: مذهب.
س: الكلمة.

وقال عبد الرحمن بن إسحات" (1): (امُعربٌ من مكانين مُحال" عند البصريين؛ لأنه لو جاز أن يُجعل في اسم واحد رفعان لجاز أن أن يَجتمع فيه إعرابان مختلفان، فكما امتنع المختلفان امتنع المتفقان" انتهى كلامه . وإذا بنيت على هذا المذهب مِن أَوَى مثل أَبُوك لقلت: آيُكَ (Y) أو مِن
 وهايُوك(0) ووَؤُوْك(1)، فيختلف فِي الأُوليِن المفرد والجمع، ويتفقان(V) في وَوُوْك . وإذا ثنيت قلت: هذان آياك(^)، ووَؤُياك . واختلف الكسائي والفراء في تثنية هايُوك ، فتال الكسائي: هَوُياك، وقال الفراه: ه هاياك .

وأمًا المذهبُ السابع فرُدَّ بأنه يلزم فيه عدمُ النظير؛ إذ لم يوجد في
 حملُ إعرابها على ما له نظير كان أولى . وبأن عامل الرفع لا يكون أحدث فيها شيئا، ويكون عدم التأثير إذ ذاك علامة للرفع، والعلدُ لا لا يكون علامة للإعراب. ولمًا أَحَـستُ ابن عصفور بهذا عدل في التثنية والجمع إلى قوله(a):
(1) يعني الزجاجي. وتوله هذا ني سفر السعادة ص (1)
(Y) (Y) أصله: أَوُيُك، قلبت الواو الفاًّ لتحركها وانفتاح ما قبلها . وراجع هذه الأبنبة في سفر السعادة ص
( أصله: وُؤُثك، أسكنت الياء التي هي لام الفعل لأنها في موضع الرفع كياء هذا قاضيك،





(اللفقان في اللفظ، ويختلفان في الوزن، فالواو في المفرد لام منقلبة عن الياء، والواو في الجمع واو الجمع
( ( )


1^を

إن علامة الرفع فيهما بقاء اللفظ على حاله قبل دخوله ليأخذ ذلك ئبوتياً لا عدمياً .

وأمَا المذهبُ الثامن فرُدَّ كونُ أَبيك وأَخيك وحَميك وهَنيك معربةً
بالحروف بما رُدَّ به الأولُ .
وأمَّا المذهبُ التاسع - وهو أن يُقَدَّر أنها معربة بالحركا


وأمَّا المذهبُ العانر فهو ظاهر الفساد؛ إذ لا يكون حرف إعراب إلا ويكون فيه الإعراب إمَّا ظاهرأ وإما مقدراً.

وقوله: وربما قيل "فا" دون إضافة صريحة نصباً. لا يجوز عند
 حرف المدٌ واللين، فكان يكون على حرف واحد، ولا يجوز، وأما ما أنشد الكوفيون للعجاج من قوله البان
خــالَّطَ مِسن سَلْمـى خَيـاشِيـمَ وَوْـَا
فتأوله ابن كيسان على أنه إنما جاز ذلك لأنه موضع لا يلحقه التنوين فحذف، يعني: فحذف التنوين، وبقي مفرداً على حرفين، إذ الألف هي المنقلبة عن عين الكلمة، فلم يلزم من ذلك أن يبقى على حرف وانـل واحد .

وذهب المصنف(r) إلى أنه حُذف المضاف، ونُوي ثبوته، إذ أراد: خَياشِيمهَا وفاها، وهو قول أبي الحسن (ع)، فبقي على حاله مع المضـاف إليه
الكتاب r : ع Y و والمقتضب 1 : • ع Y.

ديوانه YY0:Y وإصلا


(६) شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص IYV ا

110
المثبت. قال(1): (ومثله(T):
 أَقحم اللامَ، ونَوى الإضـافة، كقولهم: لا آَبا لكَه انتهى .
وليس مثلَ لأن (اخياشيمَ وَفَاْه) لم يذكر بعدها ما يضاف إليه رأساً، فهو
 بل هو الضمير المتصل به لام الجر، وليس التقدير : لا فاها لها، فليس مثلَه.

[1/8:1] من ضرائر الشعر الذي حَسَّنه الوزنُ وما قبله مبله من عدم الإضافة، ولا يجوز مئل هذا في الكلام ${ }^{(r)}$
وقوله : خلافاً لأبي علي زَعم أبو علي الفارسي(٪) أن الميم لا تثبت

 الإفراد من غير عوض .
(1) يعني الدصنف. شرح التسهيل 1:9 ع.


 المنون: الدهر . ولا نا لها: لا مدخل إلى ملى معاناتها والتداوي منها
(r) زيد هنا في ل، صن، ح: الإلا في الشعر"، ويبدو أنه سبق نظر، نإلن هذه العبارة ستأتي بعد قليل

(إلا في النعر: : سقط من ك، ح.
 الأصصعي. تال بشر بن عمرِ : تِلت لذي الرمة: أرايت قوله:


تالل : إنا لنقولها في كلامنا: قبح الش ذا ناه
في النهاية ص rات: وْمي غريبة.

قال المصنف في شَرحهُ(1): "والصحِيح أن ذلك جائز في النظم والنثر، وفي الحديث الصحيح "لَخْلُوف فَمْ الصائم"(r)

وعلى مذهب أبي علي أصحابُنا، قالوا (r) : "وقد يعوضون في الضرورة
من الواو ميماً في حال الإضافة، نحو قوله( (!) :
يُصْبــحُ عَطْشــانَ وفـي البحـرِ فَمُــهُ
ولذلك لم يُجعل فَمٌ مفرداً من "(فَمِه") لآن فَماً استُعمل في الفصيح، وفَمُه لا يكون إلا في الضرورة(0) " وأيضاً فإن الإفراد قبل الإضافة، فلا يـلا يجعل الإفراد منها .

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : (اؤَقْحُ من ذلك في الضرورة أن تُعوض الميم مشددةَ في حال الإضافة، نحو قوله (7) :

انتهى. فجعل التشديـد مع الإضافة من أقبح الضرورات، وليس التشديـد كما زعمه، بل تقـدم(1) لنا أنَّ يعقـوبَ واللُّحْيانيَّ نَقَـلا التشديد، وأنَّ اللحيانـي نقل أنه جمع علـى أَفْمـام، فعلـى هذا التشديدُ لغةٌ لا

$$
\begin{equation*}
\text { شرح التسهيل } 1 \text { : ع ـ • } 0 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

 ريُ YYA:Y ريح المِسْكه. الخُلُوف: تغير رانُحة الفم لخلاء المعدة من الطعامَ
 الحسن بن عصفورا .



$$
\begin{align*}
& \text { لـ، ص، ح: في ضرورة. وفد أثبت ما في س، وهو وهو موانق لما في شرح الجزولية. }  \tag{0}\\
& \text { تقدم في ص •IV . } \tag{7}
\end{align*}
$$

 أو ياءُ مخاطبةً، مكسورةً بعدَ الألف فالباً، مفنوحةً بعد أْخْتَهْها، وليست دليلٍ الإعراب، خلافاً للأخفش .


 وجمع وإلى ضمير هو على المشهور، وسيأتي في باب المضمر ذكر الخـلـي الخلاف فيه إن شاء الشا


 وما مَتَّلَ به ليس على ما زعم؛ لأن الحديث رواه مطولاَّ مُجَوَّداً البَّزًارُ (1) في شرح التسهيل 1: 0.0.

ـ الباب IV . IV .


شرح عمدة الحافظ ص • عه .
هذه جملة قالها أحد الأعراب. الكتاب





 الطبراني، وخلق سواهمه، حَدَّث بأصبهان وبغداد ومصر ومكة وانـة والرملة . وتوفي بالرملة . سير



 على أنه بدل من الواو . واختصر الحديثَ ماللُّ (8)، وأصله هذا الحديث المُطْوَّل المُجَوَّدلد ${ }^{\text {(0) }}$
وقوله: مكسورة بعد الألف الأصلُ في زيادة هذه النون للإعراب السكونُ لأن الحركة زيادة، فلا ينبغي أن تُدَعى إلا بدليا بليل، وحُرِّكت لالتقاء الساكنين، وكانت الحركةُ كسرةً على أصل التقاء الساكنين، أو حملًا على نون التثنية للنُبه الذي بينهما


وقوله: مفنوحةً بعد أُخْتَهْا يعني بعد الواو نحو تَنعلونَانَ وبعد الياء
 الساكنين استثئلاًال للجمع بين الواو والكسرة، أو بين الياء والكسرة، أو حمالًا

 وقوله: وليستْ دليلَ الإعراب، خلاناً للأخفش قال المصنف في

> الحديث لبس ني الأجزاء المطبوعة من مسنده.

هذا الجزء موجود في رواية البخاري ومسلم وماللك.
( (



$$
\text { Y Y Y ـ كتاي مواقيت الصلاة: الباب } 17 \text { ـ الحديث 000. }
$$


 وهارون بن موسى عن الجحدري وسام عن هــام.

الشرح: (زَعم الأخفشُ أن هذه النون ليست إعراباً، وإنما هي دليل إعراب



مدلول عليه بها مردود لعدم الحاجة إليه والدلالة عليه|(1)
وهذا الذي حكاه المصنف عن الأخفش حكاه لنا صاحبنا أبو جعفر

 مُقَدَر في الأحرف التي قبل هذه الأحرف، كما هوا هو مقدر في الغُلامِي"، وأِنَّ
 الإعراب في تلك الحروف، كما منع الإضافةُ إلى ياء المتكلم من الحر الحهر الحور الحركة في آخر المضاف لشغل الآخر بالحركة التي تطلبها ياء المتكلم. قيل له : فما بال هذه النون تثبت في الرفع وتحذف في النصب والجزم؟ لـو


 يقومانِ، لحقته هذه النون لحلوله محل قائمان، فإذا لم يحلَّ هححلً الآسم لم الم تلحقه النون، فإذا قلت: لم يقوما، أو لن يقوما، لا يتقدر : لن قائمان، ولا :





أول هذا الككلام مذكرر في رصف المباني ص بّا ع ع حيث الحال المالقي على كتاب السهيلي اشنرح الجمله لمعرنة الأنثياء التي احتج بها (६) لـ: وكذلك.

لم قائمان، فلم تببت النون لذلك، ولذلك إذا دخل الناصب والجازم في نحو

 ففتحة مقدرة، وأما في الجزم فسكون الميم تقديراً.
وذهب الفارسيٌّ" إلى آن هذه الأفعال معربة، ولا




 أن الأخفش يقول: إن الإعراب فيها مُمَدَرَ ، نهو أشبه


 بعض الأحوال، أو يكون لها حظ في الإعراب، ويبطن الون لانه الها إما أن تكون
 إليه ولا نظير له، أو يكون لها نوا نوع من الإعراب؛ لان لانها إن كان كانت علامةَ رنع

وهذا الخلاف المنقول عن الأخفش وعن النُّهَيلي وعن غيرهما يبين وَهْمَ مَن ذَكر انه لا خلاف بين النحويين في أن النون علا الامة إعراب الاب لا لا حرف إعراب، وهو الأستاذ أبو الحسن بن عصفور قال : ابدليل(Y) حذف الجازم
(1) مذهبه مذا ني المالي ابن الحاجب ص ז•ه، وليس فيه نصه. وتد تبنّاه الأنباري في أسرار


( هذا دليل سيبويه، وابن عصفور تابع له ني ذلك. الكتاب 19:1 والتعليقة I (Y)

لها، والجازم لا يَحذف حرفَ الإعراب إذا كان متحركاً، وإنما يحذفه إذا كان

ص : ونُحذف جزماً ونصباً، ولنون التوكيد، وقد تُحذف لنون الوتابة،



ش: مثالُ حذفها جزماً ونصباً: لم يُقُوما ولن يَقُوما. ولِنما حُمل




حملُ على مررت بالزيدَينِ وبالزيدِينَيْ (0)
 من حذف النون. وقد اختُلف في المحذوفة، فقيل : هي نون الرفع، وهو مذهب س(V) واختيار المصنف، ورَجَّح ذلك في شرحهي (1) بأنها قد تُحذف دون سبب مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية، ولا تُحذف نون نون الوقابة المتار المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون، وحذفُ ما عُهد أَولى من حذ مذا ما ما لم يُعهد
(1)

(0) وبالزيدينَ: سقط من لـ .
(1) سورة الأنعام: •^. قرا نانع وابن عامر بنون مخففة، وترا بقية السبعة بنون مشددة. السبعة
 التخفيف لغة لغطفان.

. (1) شرح التسهيل (1)

حذنُ، وأيضاً فنونُ الرفع نائبة عن الضمة، وتد حُذفت الضمة تخفيفاًا في




 كسر نون الرفع بعد الواو والياء، وإذا حُذفت نون الرنا الرفع لم لم يُحتج إلى تغيير ثانِ. انتهى، وفيه بعض اختصار .

وقال س في بعض أبواب نون التوكيد: ״وتقول: هل تَفْعَلُنَّ ذلك؟





$$
\begin{aligned}
& \text {. IV : سورة البقرة ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام: 1-1 (Y) }
\end{aligned}
$$




مورة الزيعلمهم" ونحوه. •^.
 199: 19 ان أبا زيد حكاها


 تطرب: هذه القراءة لغة لغطفانا .

## 


"إنهم مما يحذفون لفظ النون للاستثقال، فإذا حذفوها منا هنا للتكرير ، وهي لا تُحذف وحدها، فالتي تُحلف وحدَّها أَولى بالحذف||(r)

 الصغير وأبي علي (v) وابن جني، لأنها المتكررة المستئقلة، ولا تدل على إعراب، فكانت أولى بالحذف.

ويمكن أن يُستدل له بأن نون الوقاية يجوز حذا إنَّني وكانُنّي، وهذه الحروف إنما لحقها نون الوقاية تشبيهاً يالفعل، فلو لم

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) هذه آخر كلمة من فول عمرو بن معدي كرب: }
\end{aligned}
$$





 تخرج القمل منه. وفليني: أراد فلينني، نحذف النول النون.



لـ: المحذوفـ.





 الحجة ب: HYM،

يكن يجوز حذفها في بعض جنس الفعل لاجتماع الأمثال لما جاز حذفها في


 وأيضاً فدخول نون الوقاية إنما يضطر إليها حيث لا يكون ثَمَّ ما يمكن الْ أن يقي
 للرفع، وكونها تقي الفعل من الكسر، فكان حذف نون الون الوقاية أولى .
 بالتشديد.

وممالُ نُدور حذفها في الرفع نظماً قولُ الشاعر ${ }^{\text {(r) }}$ :

وقال الراجز (£):

أَبِيـتُ أَسْـري، وتَبِيتي تَـْلُكِي
يريد : سَتحتلبونها، وتَبِيتينَ تَدْلُكينَ . وأنشد صاحب پالبسيط"(0) ولا تَغْصِبُوا الناسَ أْموالَهم
(1) س، ص: وشّهها.
(Y)
 وحمزة والكسائي وابن كثير وابي عمرو . الـبعة ص الجا (r)


 الذكي: : النديد الراتحة
 الزجاجي ب: 09 . 0 .

على أن „لا تَتْصِبوا" نفيٌ لا نهي، أي : ولا تَنْمِبُون.






مثلين مْخصوصٌ بالشعر إجراءة لها مُجرى الضمة في ذلك.
وقوله: وما جيءَ به لا لبيان مقتضى العامل إلى آخره أراد ألن أن يحصر





هذا الكتاب! (\&)


 عاصـم وحمزة والكسائي (سِخران)، وترأها ابن كثير ونانع وابو عمرو وابن عامر (ساحران) السبعة ص 90 ع .







$$
\begin{equation*}
\text { ضرانير الشـعر ص } 9 \text { • } 1 \text { وشُرح جمل الزجاجي Y : \&9ه وشرح الجزولية ص } 171 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$


 أتبع في الأولى الدالَ لـلامه، وفي الثانية التاء لضمة الجيم.
 حركةَ الهمزة إلى الميم، وحَذف الهمزة .

وتكون للتخلص من ساكنين، نحو قوله تعالى: لوَ مَن يَيَّإِ الَّهُ
 ليخلص من الجمع بين ساكنين .

 rv:1
 .1rl:1



(Y) سورة البقرة: £


 التاء حيث وردت، وذلل في خمسة مواضع، وروى هبة الله وغيره عن عيسى إشمام كسرتها الضمر.


 .O.Y_0.Y:1

$$
\begin{align*}
& \text { كـ اكركت. } \tag{7}
\end{align*}
$$

وقوله: نهو بناء أي: ما خالف حركةَ الإعراب، وحركةَ الحكاية،








 تجري على أربعة مَجارِ، ولا يفرقون في الحركي


 الوليد (0) كلامٌ في تصحيح كلام س ليس هذا موضِّعهن الكتاب 1 :شا .
. 7 . : بعني المازني. شُرح الكتاب للـسرافي (Y)
(Y) أبو يعلى محمد بن أبي زرعة الباهلي النحوي [ Y Y Y هـ






$$
\text { الوعاة r : } 17 \text { ـ ^171 وأبو علي الفارسي ص } 119 \text {. }
$$






## ص: بابُ إعرابِ المعتل" الآخر







 فالفمة مقدرة فيه. هذه عبارة أكثر النحويين، يتولون: في التقدير . وتال البال أبو








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الإيضاح العضدي ص IY (Y } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (ع) الارطى: شـجر يدبغ بورته . } \\
& \text { (0) (0) س: علاقى . } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

وقوله : فإن كان ألفاً قُدِرَ فيه غيرُ الجزم الذي آخره ألف من الأسماء

 بالفتى، ومثال الثاني: يَخَشتى زيد، ولن يَخْشى.
وقوله : والنْ كان ـ يعني حرف الإعراب ـ ياء أو أو واوآ يشبهانه في كونهيا









 النصب، لا خهلاف في ذلك في هذا الوجه، جعلوا اليا الياء فيه كياء دَزَدَبِبْس (8)، فكما لا تتأثر هذه الياء للعوامل، كذلك لا تالثأثر هذه الياء، استُصحبِ فيها

 المرگًب فيتأثر بالعوامل ما لم يَعتل" انتهى . فتوله: (ما لم يعتلّه يشمل

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( } \\
& \text { (r) ك ( } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) التسهيل ص (0) }
\end{aligned}
$$

أحوالَّه الثلات من الرفع والنصب والجر ، فتقول: قام مَعْدِيْ كَرِب، ورأيتُ مَعْدِيْ كَرِب، ومررتُ بِمَعْدِيْ كَرِبِ
















وقد تلخص مما أشار إليه المصنف وقر رناه أن الألف والياء اشترك فيهـي
الاسم والفعل، نحو يخشى الفتى، ويقضي قاضي بلدِك، وأن الواو التي (¿)



كـ : تفر. ص: نقَرَ



 الفعل، ففي قلبه وإقراره مذهبان: القلب مذهب البصريين، والإقرار مذهب الكوفيين، وذكرنا توضيح (1) هذا في التصريف .

وقوله: وينوبُ حذفُ الثلاثة عن السكون يعني بالثلاثة الألفَ والواو




الحروف بالجازم، هكذا قرر هذا الشيوخُ (r)
ونقول: الذي يقتضيه النظر أنَّ هذه الحروف انحذفت عند الجازم لا بالجازم. يدل على أنها لم تحذف للجزم شيئان:

ليست علامةَ للرفع، وإنما علامة الرفع ضمة مقدرة فيها
والآخر : أن الإعراب زائد على ماهية الكلمة، والواو والياء في نحو



 (0) اغرنداه: اعتلاه.

ومما مُلْحَقان باحْرَنْجَمَم"، وحرنُ الجزم لا يَحذف الحرنَ الأصليَّ ولا



 تُحذف عندَ الجازم لا بالجازم . وني كتاب س س (r) إيماء إلى هذا المعنى











 الجازم حَذف هذه الحروفَ. هذا مذهب الأستاذ أبي الحسن بن عصفور (8)، وظاهر كلام المصنف.

وتد رَدً آصحابنا على ابن عصفور في جواز الحذف، وقالوا: لا يجوز

إلا(1) الإقرار لأن البدل المحض الذي ليس على التسهيل القياسي لا يجوز إلا




 حتى قَدَّمه على الإبثات .





 يريد: ولم أُورَاً بها، أي : لم أَشعر بها من ورائي. وعلى الثاني البيت

 ( ) الحجة Y:
العرب

> (T) لـ: حكى (
> (V)
( ( )


 القصد والإلمام.

الذي أنشده ابن عصفور(1)، وهو(r):

ولا حُجةَ في هذا البيت الذي ظنه ابن عصفور وابن هـنـئ

 تكون بدلاَ من باء كألف يَبَقَى .

وقال ابن هشام أيضاً: الهمزات هنا لا تُبدل حرف علة في ني رفع ون ولا


 ولا تُحذف حينذا لان الجازم قد سكن الآخر قبل عملان، وما مِن عامل يكون له ني لفظ واحد عملان.






 ولا يراعي أصلل. أو يكون أبدل الهمزة بدلاَ محضاً لا على قياس التسهيل،
(البيت لزمير بن ابي سُلمى من معلقته. ديوانه بشرح نعلب ص
 (r) للجزم: ستط من لـ. (\&) ك، ص: رويا.

وكانه على لغة من يقول في قَرأتُ: قَرَيْتُ، وهي ضعيفةه انتهى كلامه.




 فيُنعر بجوازها على الإطلاق .

وتوله: إلا ني الضرورة، فيُقَدَر لأجلها جزمُها يعني أنه تُقرُّ هذه الحروف التي هي اللواو والياء والألف في الضروروة، وأنها هي حروف

 ومثالُ الياء"

(1) المقرب 1: •0.
(Y)




$$
\text { وشرح التسهيل 1: } 1 \text {. }
$$



 ـ ـ ـ ـ

 وأمهم فاطمة بنت الاخُرُشُبَ. والمراد لبرن الربيع بن زياد، وكان سيد تومه.
 المحذوف هي الضمة الظاهرة التي كانت على الواو والياء؛ إذ مما جاء الـيا مضمومين ضمةَّ ظاهرة في الشعر، نحّو قوله (r) :

ونحو قوله(r) :
 وانبنى على هذا الخلاف هل يجوز إقرارُ مثل ألف يخشنى إذا ديرا دخل عليه

 زعم أن المحذوف هي الضمة المقدرة أجاز ذلك، وقد استدل مُجيز ذلك بقوله
 فقوله: "ولا تَرَضَاهاها نهيٌ، وقد آَبت الألفَى .
(1) (1)
 الزجاجي (Y) .ror:1
 الشاهد


 ولم يضبط ني ص.
(६) روبة. ملحقات ديوانه ص اVQ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ص ع ع



ومَن مَنع ذلك تَأَوَّلَ البيتَ على أن قوله الاَ تَرَضَّاهاها جملة حالية، أي
 ترضاها، أي: وأنتَ لا تَرَخَّاها .



 الجازم إذ ذاك ليس له ما يَحذف إلا الحركة المقدرة في الألفّ الِّه، وإذا حَذَفها وجب أن يرجع حرف العلة إلى أصله، فيقال: لم يَخْشَيَيْ؛ لأن انقلابها ألفاً

 لم يحذفو|(r) الحركة المقدرة .

ونَقل غيرُه من النحويين أنَّ لغةَ لبحض العرب إقرار هذه الحرورف مع
 وذهب"(\&) بعض النحويين إلى أن ما ورد في ضرورة الشنعر من نحو والم


 التي من نفس الفعل .
(1) المقرب 1 (Y)
(Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) منه: انفردت به المطبوعة. }
\end{aligned}
$$

 جواز إقرار الألف مع الجازم لأنه عنده نهي .

بها لمراعاة الفواصل، كما جاء في قِراءة من أَبَبت الألفّل" (7) . وهذا تأويل حسن .

 يخشى، فـ "لالا حرف نفي لا حرف نهي وأما قول الشاعر (9) :



 تخنى) نكلهم تراما بإبات الالنف هو الفراء كما ني معاني القرآن له والفارسي إضاً في الحبة ه: : غ1.

وأَاَضَلُّونا السَّبيلاه سورة الأحزاب: TV .







(Q) عبد يغوث بن وتاص الحارثي. شرح الختيارات المفضل ص VVI [المفضلية • صناعة الإعراب ص V7. عبشمية: من عبد شمس .

في رواية من رواه بالألف(1)، فقيل: الألف إشباع، إذ الأصل: كأن لم



 والتخفيف الكثبير في كلامهم.


الخطاب، وعلامةُ الجزم فيه حذف النون إذ أصله تَرَيْنَ

 لأنك تشبه الكلمة بعد الحذف بما لم يُحذف منه شيء، فكما أنك تجزم يضربُ إذا أدخلت عليه الجازم، فكذلك تفعل بتلك، ومن ذلك قولُ

حَذف الياءَ من يَتَّقي، ثم حَذف حركةَ القاف.

ص \&

البغداديين علْى ما تُكي له. ورابع سر صناعة الإعراب ص صv.




 رموتاب: رابع.

وقوله: ويظظهرُ لأجلِها جَرُّ الياء ورفعُها ورفعُ الواو يعني يظهر لأجل
الضرورة، ومثالُ جَرٌ الياء قولُ الشاعر(1) :

وقولُ الآخر (r) :

وقولُ الآخر (r) :

وقولُ (8) :

وقولُ (0) :

ومثالُ رفعها في الفعل ما أَشَدَنْاه قبلُ من قوله(ا):

الـشكلة الإعراب ص ص ع
(Y) نسب البيت لأبي طالب ني شرح التسهِل


 مرادة. ونُبْى محمدآ: نُسْلَبه ونُنْبَ عليه. ونُناضل : نُرامي بالسهام. وعوالي الرماح: أستّها، واحدتها عالية.





 (1) تقدم في ص r•V.

تُساوِيُ عِندي غيرَ خمسِ دَرامِمِ
ومثالُ ذلك في الاسم قولُهُ (1):

وقولُهُ (r):

وقولُ جرير (r) :

ومثالُ رفع الواو ما أَنَشَنْاه قبلُ من قولهُ (8) :
إذا قلتُ عَلَّ القلبَ يَسْلُوُ تُيُضَتْ. البيت





 المسـيـب بـن علـس. المفضليـات ص rـا






تقدم في ص Y•V.

زهير بن ابي سلمى . ديوانه بشرح الأعلم ص YV وشرح القصـائد السبع ص •YA. الزجاج : جمع زُج، وهو نصل السَّهم. والعوالي: جمع عالية، وهي نحو من ذراع من مقدم الرمح. وسنان لهذم: ماضِ .

وتولُ الآخر (1):

وتولُ الآخر (r):

ضَربُ الوَيْةِة بالِمْتحاةٍ في التَّاَدِ

وقولُ الآخر (r):

وداري بأعلى حَضْرَمَوْتَاهْنَدَى ليا


وتولُ الاَخر
صُـدورَمُـُمُبـدِ علـيَّ مِراضُهـا
 وقولُ الآخر



ينسبان لرؤبة، وهما في ملحقات ديوانه ص IV9 . والأول له في الكامل ص 9 • 9 ه 9 . وهما في

 ايديهن: اي أيدي الإبل . والقاع: المكان المستوي. والقرق: المرئ الأملس. ويتعاطين: يناول بعضهن بعضاً. والورق: الدراهم الاهم.
 ردت: أي الأمة. عليه: أي على النوي، والنوي: حاجي
 النَّدِيُّ التراب.
 واشياً، فسكن الياء لضرورة الشعر، نم حذنها لالتقاه الساكنين •

 في حال الجر . وقد قُدّم هذا البيت في لُ ، ع على البيت السابق .


وقولُ الآخر (1):
 وتقديرُ الفتحة في منصوب هذا المنقوص من الضرائر الحسنة عند
 ومثالُ ذلك في الفعل قولُ الشاعر، وهو ابن قيس الرُقَّيَات


ومثالُ تقدير النصب في الواو قولُُ(v):

وقولُه(^):



 (T:1







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


 الخدم. والمولَّد : المولود بين العرب من ونير غيرهم ( هو عيسى بن عاتك ـ أو ابن فاتك ـ الخارجي. والبيت من قصيدة في ديوان شعر الخوارج

وانْ يَعْرَيْنَ إنْ كَسِيَ الجَواري
وقولُهُ (1):
/ أَرجو وآمَلُ أنْ تَنْنُوْ مَوَدَتُها وما إخالُ لدينا منكِ تَنْوِيلُ $\quad$ [1:8اءب]
وقولُهُ (r):

 بسكون الواو .

وما ذَهب إليه المصنفُ هو جنوح إلى مذهب أبي حاتم، وتركُ جُ جادةِ ما عليه الجمهور بأن هذا كله من ضراير الشعر الحسنة .



=



 (r) سقط هذا البيت من س، ص.




$$
\begin{aligned}
& \text { (V) سورة الزخرن: • (V) } \\
& \text {.1.9:1 المحتسبر ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$


 الشرح
 - يعني في الشعر ـ تسكينُ حركة الإعراب إجراء للمنفصل مجرى المتصل، قال الشاغر (0) :

وقال الآخر ():

وقال الآخر (v):


$$
\begin{array}{r}
\text { (1) } \\
\text { ( } 1 \text { ( } \\
\text { ( }
\end{array}
$$


 اردشير الأصغر بن بابك. ك؛ ومصادر البيت: ونهر. كـ، ص: فما تعرفكم. الديوان: فلم

تعرفكم.

_ ـ والواغل : الداخل على القوم يشربون ولم يُذْعَ.






 أبي عمرو أن ذلك لغة تميـم كان ذلك حجة على المـي المذهبين .
 الإعراب وهو صحيح، وجاء بهذه المسألة التي ذكر أنه يُعَدَّر فيها الرفع والجر

 دَاوُو دجَّالوتِ
(1) انثده أبو حبان ني تذكرة النحاة ص ع1 عن كتاب المفاحشات لساصم بن الحدان. لـ مدى الدهر . ولم يظهر ريده في مصورة س س.



سورة البقرة:
سورة العج:
كلتين على مثال واحد متحركين أسكن الأول وادغهه ني الثاني مالم يكن الأورل مضاهفاً.



 الفراء، والآخر الإدغام. الإقتاع ص 190.

الثانية: الحكاية إذا قلت: مَنْ زيداً؟ لمن قال: ضربتُ زيدآ، ومَنْ

 حركة حكاية، والثاني أصح

الثالثة: المضاف لياء المتكلم، نحو : قامَ غلامِي، ورأيتُ غلامِي (Y) ،
ومررتُ بغلامِي، على أصح الأقوال فيه ${ }^{\text {(') }}$
 [1/\&v:1]
 هذه القراءة على إبّات هذا الحكم لتقدير الجزم في الياء؛ لأنه لا يتعين (يَتَّي) هنا أن يكون مجزوماً لعطف (ويَصْبِرْ) المجزوم عليه؛ لأنه يُحتمل آن أن
 معطوفاً على التوهم لا على مجزوم شُرط، وجزم به، وعطف (V) على مجزوم. ومما جاء من جزم خبر الموصول
(1) الكتاب
(r)


(0) (0حمد بن عبد الرحمن بن خالد أبو عمر المخزومي مولامم المكي الملقب بغنبل [140



 (7) سورة يوسف: •9. السبعة ص (VO1. (V) س: وعطفه.




وقال بعض شيوخنا: هذه قراءة ضعيفة، ويمكن أن تكون (مَنْ)





 فينجزم الخبر، إلا أن دخول الفاء منقاس إذا كان الخبر الـبر مسبيّا عن الصلة بشر وطه المذكورة
 (r)

. FIT _ Ylo تقدمت في ص (r)

## ص : بابُ إعرابِ المُتَّى والمجموعِ ملى حَدِّه





 ومعتلّه، والمضارِِ صحيحِه ومعتلّه، أَخَذ في إعراب المثنى والمجموع على

وقوله: والمجموِعِ على حَدِّه أي: على حَدّ المثنى، ومعنى ذلكَ ألكّ أنه

 المثنى، فلما صار موافقاً له فيما ذكر قيل فيه: مجموع على حدّ التثنية . وهذه هي عبارة س" ا' .
قال الصصنف في الشرح (r): "ليس المرادُ بالجَعْل وضعَ الواضع،

 الظاهر أن يُراد بالجَعل وضعُ الواضع، فكان يدخل فيه نحو زَوْج وزَكاً . ثم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكتاب 1 1) } \\
& \text {. } 09: 1 \text { ( } 1 \text { ( }) \\
& \text { (Y) الزكا: الزوج من العدد. }
\end{aligned}
$$

يحترز بما ياتي بعد ذلك من القيود عن نحو زَكاً بقوله : "بزيادة(1) ألفه إلى آخره؛ لأن هذه التننية المصطلح عليها في باب الإعراب هي من من وضع الوان الواضع






وظاهرُ هذا الكلام أن التثنية تكون فيما ذكر ، وأن ذلك مقيس فيما ذكر ؛
 كذلك، بل تتنية الواحد هي المقيسة، وأما الثلاثة فلا تنقاس التثنية فيها: أما


سَوْداوانِ،(o)، ومِن ضرورة الشُعر قِولُ (r):

بَيَنَ رِمـاحَيْ مـالِكِ ونَهْنَـلِ
 وقولُهُ (v):

(Y) ويكون. . . وغنمين : ليس في شرح المصنف.
 واللقهَ من الإبل : الحَّلُوب.

(v)


لأَّْبَحَ الناسُ أَوْباداَ، ولم يجدوا عندَ التَّفَرُقِ في الهَيْجا جِمالَيْنِ
وأما اسمُ الجمع فإنهم نَصُّوا على أنه لا يجوز تثنيته إلا في ضرورة
شعر (1) نحو قوله (r):
وكُلٌُ رَفِيقَيَ كُلِّ رَحْلِ، وانْ هُما تَعاطى القَنا قَوْمَاهُما، اَخَخوانِ
فثنَّ قَوْماً.
وأمَّا اسمُ الجنس فإنهم نَصُّوا على أنه لا يجوز تثنيته ما دام على




 لأنـه لا يجوز تثنيته بقياس، فإنْ جاء فضرورة في الشعر، ولا يجوز يقول ذلك في عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، وكان معاوية ـ رضيالشا عنه ـ قد استعمله





الفقراءه جمع وَبِيَ. والهيجا: الحربا
(1) الدرج ابن عصفور اسم الجمع مع جمع التكسير، وقال فيهما: الا ينتيان إلا ني ضرورة شعر




 اتعاطى الغِنى"، والتصويب من المصادر المذكورة ونيا ومطبوعة التذييل. (r) (£) البسيط ص (£

وقوله : القابلِ نَبَةَ المصنفُ على أن من الأسماء غيرَ قابل للتثنية، قال
 في الآحاد وأسماءٍ العدد غيرَ مائةِ وألف" انتهى كلامه.

ومَن شَرَطَ في المثنى الإفراد لم يحترز بالقابل من المثنى والمجموع

 أنه احترز من هذه الثلاثة، وذَكر أنه احترز من المثنى والمجموع على حَدّه ،

 جمعاً لا نظير له في الآحاد، ولذلك خَصَّه بالذكر دون غيرّ غيره من جموع . التكسير
 فتقول: مائتانِ وأَلْانِ، ولا يجوز ثَكائتَان ولا سِتَّانِ ولا خَحْمْسَتان، فإنْ جاء في الشعر من أسماء العدد مثنى غير مائة وألف فضرورة، ولا ولا ولا استعماله في الكلام، نحو قوله(!) :
 تَنَّى سبعاً للضرورة، وعَنى بذلك سَبْعَ السمواتِ وسَبْعَ الاَزَّضِينَ . وأجاز أبو الحسن تثنية أسماء العدد. وذلك لا يجوز لأن العرب لم تثن

شرح التسهيل 1 . 1 . 1
(Y) والمجموع: سقط من ك. ( ) (


شيئاً من ذلك إلا ما نُسَّ عليه من مائةٍ وأَلْفِ في الكلام، وسَبْعْينِ في

وزاد بعض أصحابنا(1): مما لا يننى من الأسماء (لكُلّ") و (بَبْضض"،











وأما المشارات والموصولات نحو قولك هذانِ وهذينِ واللذانِ واللذينِ فإنهما عند أكثر النحويين (r) من قبيل غير المثنى حقيقة. وهو الصحيح بدليلين :
أحدهما: أنَّ الاسم لا يُتَّى حتى يُنْكَر، ولذلك تقول إلزيدانِ في تثنية
 _




 أخذ أبو حيان المسألة بتصرف يسير من شرح الجزولية للأبذي ص 191 .

زَيْد، فتدخل الألن واللام، وأسماءُ الإشارة والموصولاتُ لا تُفارق التعريفَ.

والثاني : أنهما لو كانا من قبيل المثنى حقيقة لكنت تقول في تثنية الذي :

 في الرفع، وبالياء في النصب والجر كالأسماء المثناة حقيقة تَوَهَّمَ أنها مُمُنَّة حقيقة، وذلك باطل لِما ذكرناه.


 في أواخر باب أمثلة الجمع (1)، وكذلك ذكر الخلاف في تثية نحو

سِيْبَوَيْهِ (ع)
وكذلك أيضاً لا تُتَّى الأسماءُ الواقعة على ما لا ثانيَ له في الوجود نحو



 به الشُخص، نحو زَوْر ونِظُر وخَضْم، الأنصحُ فيه أن لا يثنى، فيقال: هما
 .rov_







 لأنهما لا يقبلان التنكير، فمتى بقي العلم على علميته، وضُمَّا إليه آخرَ ، عُطف عليه، كما قال الفرزدق (r)




وذكر صاحب البديع خلافاً في كيفية تثنية العلم وجمعه، فقال : امنهم


 لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب.
وقولُه: دليلَ اثنين احترازٌ من الجمع المُسَّلَّم، وخرج بذلك ما ما لفظُه



(1) التسهيل ص ^\& Y.


(r)
ص \&•1.
( ) زيد هنا في ك : انتهى.
(0) الهذ: سرعة القطع وسرعة القراءة.

والثاني : ما جُعل لفظ التتنية فيه لشُيء واحدنحو المِقَصَّيَنِ والجَلَمَيْنِ (r) والثالث: ما كان إلحاق العلامة فيه تأكيداً لمعنى التثنية، وذلك اثنان واثنتان، معنى التنية مفهوم من لفظ الاسم دون العلامة، وإنما لحقت تأكيدآ، كما ألحقوا ياءي النسب في قولهم كَلَّبِّيَ تأكيداً لمعنى النسب الذي كان يعطيه كَلَّب قبل لحاق الياءين اليا والرابع : أن تلحق علامة التثنية غيرَ ما أُريدت تثنينه على القلب، كما قال

$$
\begin{aligned}
& \text { المعنى : كما دَحَسْتَ الثوبينِ فَحْتَ الثوبَ الوعاء في الوِعاءَيْنْ }
\end{aligned}
$$

وقوله: مُتُتقينِ في اللفظ غالباً احتراز من أن يختلفا، فإنهما إذا اختلفا
 ورد من ذلك إنما رُوعي فيه التغليبُ، فمن ذلك التَمَرَ انِ في الشُمس والقَمَرَ، ، قال
أَخَذْنا بآفاقِ السَّماءٍ عليكُمُ لنا تَقَراها والنُجومُ الطَّوالِعُ
(Y) (Y الجورة المللث : ع ع المِمُراضان .
( MV4:V
 واتمهلَّ: طالَّ واشهتَّ. ودحس الثوبَ في الوعاء : أَدخلَّه .


 إبراهيمه، وبالقمر مسمداً صلى الله عليه والّه وسلم، وبالنجوم عشيرةَ النبي صلى الله عليه , آل وسلمr

والعُمَرانِ في أبي بكر وعُمَر، قال(1) :






والزَّهْدَمانِ(0) في زَهْدَمْ وَكَرْدَ ابني قيس، قال (1) :







 عنه. وفي مجاز القرآن IVr : Y Y " "وتيل لعلي بن أبي طالب: تسلك فينا سنة العمرين" . (r)

لم أتف عليه. والحمالة: عِلافة الـيف ونحوه.


 - $1 \cdot \varepsilon$
( إصلاح المنطت ص .
(A)

(1. (1) اسمه عيسى المطـ

## وأخوه(1). والعَجَاجانِ في الحَجَّاجِ وابِنه رُؤْبَ(1).

وقوله: وني المعنى على رَّلي قال المصنف في الشرح (r) : اونَّهُهتُ



 الآخر قياساً، وإنْ خِيفَ لبس أُزيلَ بعد العدول بين قولنا: رأيتُ ضارباً ضَرْباً وضارِباً ضَرِيبةً (7)، وبين قولنا






$$
\begin{align*}
& \text { ( ( }) \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) زيد هنا ني شرح المصنف: عن العطف : }
\end{aligned}
$$

(1) لك، ص: ضُرَيبة. وني شرح المصنف: ضربة ـور و والضريبة: المضروب بالسيف. والتطعة من



ص IVAr وشرح التـهـيل 1: •7 .
 تالوا نعبد. . . إ إبراميم جد يعقوب، وإسماعيل عمه، رإسحاق ابوه .

نرح المصنف: السنانين (1•) شرح المصنف: خفة الظهر.

السَّتاتَينِ|"، و واللَّبَنُ أَحَدُ اللَّحْمينِ"، و (الحِمْيةُ اححُُ المَوْتَتِينِ(r). ومن ذلك قولُ بعض الطائيين (r):

ومثله(5):

وكائنْ سَفَكْنا نَفْسَ ننسِ عَزيزة فلم يُقْضَ للنَّفْسَينِ من سافِكِ ثارُ ويمكن أن يكون منه قول الشاعر(8) :
يَداكَ كَفَتْ إحداهما كُلَّ بائسِ أراد يَدَ النعمة ويَدَ الجارحة، فالنعمةُ كَفَتْ كلَّ بائس، والجَّ

 المعطوف وحده مُستَتْنَى بخبره عن خبر المعطوف عليه، نهذا ممتنع لأنه من باب الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر (7) :

وهو ضعيف، وإنما الجيد الاستدلال بالأول، كتوله تعالى: :الوالحانِيظِينَ فُرُوجَهُمْ والحافِظاتِفِ|"، وصَونُ القرآن عن الوجوه الضعيفة واجبَ، ولو

وغرئت : جاعت.

$$
\text { شرح التسهيل 1:7 . } 1
$$

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الأحزاب: } 7 \text {. } \tag{0}
\end{equation*}
$$



 بخبر الثاني
سورة الاحزاب: هr.

$$
\begin{align*}
& \text { شرح الدصنف: والحمبة إلحـى الموتين. } \tag{r}
\end{align*}
$$






المختلف معني .
وأما أصحابنا(1) فذهبوا إلى أنه لا تجوز تتنية ما اختلف معناه وإن اتفق

الباصِر ومَنْبَع الماء، وُلذلك لحنوا(T) الحَرِيريِي (r) في قوله(گ):





 تبيينية، والمحذوفة ليست كذلك، بل هي في موضع الخبر، كما لا لا يجوز ألن الن يحذف المجرور الواقع في موضع خبر (وَيْح" لدلالة المجرور الملفوظ به


 . YOQ_ YOV: Y

 رجع. وبلا عينين : الي بنير مال ولا بصر .

$$
\begin{align*}
& \text { والبسيط ص Y Y Y } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 يجوز حذف أحد الاسمين المتفقين في اللفظ لدلالة الآخر عليه إذا لم يكن بينهما اتفاق من جهة المعنى






 والمجرور مع اتفاق اللفظ.
وقال المصنف( (r): (اوالجواب من وجوه:
أحدها: أنَّ حذف الخبر المخالف معنىى لم يجز لأنه حذِ بلا بلا عوض في اللفظ ولا دليل على معناه، وأحدُ مفردي المتنى معوض عنه عله علامة التنية، ومقدور على الدلالة عليه بقرينة .

 والمثنى لا يُتَوَمَّمُ فيه إلغاءُ
الثالث: أن التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى، ولم الم يمنع من التنية، فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحق وأَولى"، انتهى ما أجاب به المصنف.

> (1) ك: وكذلك:
(Y شرح التسهيل 1: • 7.

وقال بعضُ أصحابنا: : فأمًا قولُ النابغة الجَعْدي("): إذا الجتمعَــتْ بقــائِمـهِ اليَـدانِ




 ويحتمل : إذا الجتمعت بقائمه اليدُ اليمنى أو اليدُ اليسرى وُجد مُصَمُمُماً

 حين واحد، بدليل أنك تقول: اجتمع الزيدانِ بعمرِو، إذا الجتمع كل واحِّ منهما به على انفراده .


 المُشْتَرَك أو من باب الحقيقة والمجاز .
 ما ورد مما يُوهم ذلك، ولاحتمال تأويله، ولا تُبنى القواعد إلا على جملة




 في السنة الخامسة. ومن الخيل: ما استم ستين ودخل في الثالثة.
سورة بس: A AN.

من المستقرآت الجزئية، حتى يغلب على الظن أنَّ ذلك قانون كُلِّيَ تُبىى على مثله القواعدُ .
وقالوا: إنَّ التنيةَ أصلُها العطفُ، فهم قد حذفوا الاسم، وجعلوا هذا








 تثنيته جائزة باتفاق كان المشترك كذلك

 منها إذا حصل في العقل (9) مجرداً عن المتتخصات صار حكمها حكم سائر
(1) ك (Y)

ص) ص:
(Y)
( ) و ( ) ( )




$$
\begin{aligned}
& \text {. YVY:I (T) } \\
& \text {. (V) } \\
& \text { ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

أسماء الأجناس، كرَجُل بالنسبة إلى مسماه، وهذا المعنى مو الذي سِّوَّوَغ دخول

 وذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور إلى (1) أنه يجوز تثنية المتنفئي اللفظ المختلفين في المعنى، لكن يكونان متفقين في المعنى الموجب للنـو التسمية، قال: ومثالُ أن يتفقا في اللفظ، ويختلفا في المعنى، ويتفقا في في المعنى



 كتبه أو المعنى الموجب للتسمية .
وهذا الذي ذهب إليه الأستاذ أبو الحسن ليس كما ذهب إليه؛ لأن






 الحسن قسم اتفاق المعنى إلى قسمين: قسم يتفق في الاسمية، وقسم الومي يتفق في الوصفية، فسمى المتفق في الاسمية اتفاقاً في المعنى، وسمى المتفق في الوصفية اتفاقاً في المعنى الموجب للتسمية.
(1) إلى: انفردت به ن.

وشَرَطَ أصحابُناً(1) في المثنى والمجموع شروطاً خمسة: : أن يكون
 اللفظ، متفقآ في الدلالة .

 هذان رِضاً، ومررت برجلينِ رِضاً،(r) وقوله: تَليهما نونٌ مكسورة مثال ذلك : قام رَجُلانِ، ورأيت رَجُلَينِ، ومررت بِرَجُلَينِ


 تكون في معنى حركة ولا يُمَكَّنْ من الحركة إلا


جاء مع متحرك، فخُفض الذي بعده كما خَفضوا الميم من قوله (9) :
(1) (1) (Y)

$$
\begin{align*}
& \text { 09:1 ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \tag{0}
\end{align*}
$$




$$
.10: 1
$$

(V)





وكانت الألف كالحركة، وليست الواو والياء كذلك، فلما سكنتا
عُورِلتَا معاملة الساكنين
وقال الجَرْميّ : كُسرت لالتقاء الساكنين، وهو أحد قولي أبي
العباس(1)، وحقُّ الساكنين إذا التقيا أن يُحرك أحدهما إلى الكسر . وبهذا
 واختلف النحويون لِمَّ كان ذلك، فقال الكوفيون: لأن الخفضى أخو (\&) الهزم م وذهب س (0) إلى أن آصل هذا في قولهم : اضْرِبِ الر جلَ؛ لأن الفعل
 العباس: إنما وجب هذا لأن الضمة والفتحة قد تكونان إعراباً بتنوين وغير تنوين، والكسرةُ لا تكون إعراباً إلا بتنوين. يعني : أو ما عاقبه من الألِف
 المعرب إلا بتنوين، يعني: أو ما عاقبه. وهذا معنى قول من قال إنها حر كة لا توهم إعراباً.

وما ذكرناه من أن أصل التحريك إذا التقى الساكنان الكسر هو مذهب كافة النحويين.(1) إلا الأستاذ أبا علي (V)، فإنه وافق الجماعة إلا إن كان الٍ
= بضم الدال ونتحها .

(Y)
(§)
(0) (0)




الساكن الأول الفآ، فإِنَّ أصل التحريك إذ ذاك عنده الفتح إلا أن يمنع من
 الموضع.
وقـوله: فتحُها لغةٌ (r) هذا الذي نتله ليس من علم البصريين، بل مذهب البصريين أنه لا يجوز فيها إلا الكسر، وعليه كلام العربا لاليا وبه جاء القرآن .


 أَطلق، وكان ينغي أن يُقيّد بحالة النصب والجر مع الياء، وبالمنع مع

 الالف إلى الباء في النصب والخفض نصبوا النون، أنشدني بعضهم" (o) :


> انتهى. وقال الآخر(7):

$$
\begin{align*}
& \text { الجزولية ص } \mathrm{F} \text { = } \\
& \text { (1) (Y (1) } \\
& \text {. } \mid \text { (Y) } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 كـ عليهمم.




(7) هي امرأة من فقعس. سر صناعة الإعراب ص


#   

وقال ابن كيسان: (مَن فَتح نون الاثنين في النصب والخفض استخف
 عَلِمتُه فتحُها مع الألفَ، وإنشادُهم (1): أَعْرِفُ منهـ الأنْـنـَ والعَيْنـانـا لا يُتْفَتُ إليه لأنه لا يُعرف قائلُه، ولا له وجه، النتهى .



 فالألف لم تَتُبْ عن الياء لأن الاسم مرفوع . وذكر بعض أصحابنا (r) عن بصض النحويين إجازةَ فتحها مع الألف، ، واستدلَ بقوله:

ورُدَ بأنه لا يُعرف قائله(1)

وهي الدهماء الثدِدبدة السِواد من الخيل والإبِل .








وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور (1): "ومِن العرب مَن يفتحها مع
 حال، ولا يُحفظ في هذه اللغة فتحُها إلا في حال النصب، الان وكأنهم أجروا الألف في ذلك مجرى الياء، ومِن ذلك قولُ الشاعر :

أَعْرِفُ منها الأَنْفَ والعَيْنانا . البيت . وقولُ الآخر (r) :


الحالتين لأنهما أكثر، قرأتُ على أبي علي في (ً) نوادر أبي زيد:

وروينا عن قُطْرُب لامر أة من فَقْعَ (o):

 قال ابن جني(): "وقد حُكي أنَّ من العرب من يرفع النون في نحو الزَّيْدان والعَمْران. وهو من الشْوذ بحيث لا يقاس عليهما غير همالٌ انتهى .
ضراتر الشعر ص Yl^.





عصفور بعده: يريد: الأَوْنَيِنِ .
تـد : من في الصفحة السابقة .
(7) كذا. وهذا النص في سر صناعة الالعراب يلي الرجز بدون فاصل.


 المفرد . وأنشد أبو عمر المُطرِّز في (اليواقيت|"(r)


 النون في الرفع كما ضُمت تلك النون، وأما مع الياء الياء فلا يجوز، لا لا تقول:
 بالمثنى إذا كان بالألف.

وقال بعض أصحابنا: "ومِن العرب مَن يجعل الإعراب في النون إجراء

 ومر رت بالزيدانِ (v)، بكسرها .
وقوله : وتَسقُطُ للإضافة أو للضرورة أو لتقصيرِ صلة . أميَّا سقوطها

شرح التسهيل I : I .
(Y) النهاية في غريب الحديث والأثر (Y (Y)






وقولُ الآخر (r):

وقولُ الآخر (r):
 يريد: خُطَّانِ، ويْنُتانِ، وخَظْاتانِ.
 حُذفت الألف من خَظَتْ لسكونها وسكون التاء، فلما تَحركت التاء التاء رجعت
 وأما الكسائي فإنه يجوز عنده حذف هذه النون النون، ولا يعتد حذفها فـرا فرورة، فيجوز عنده : قام الزَّيدا، بغير نون، وأنشد (7) :




 لبون، وهي ذات اللبن • ور








يريد : نَجِيَّان .
وزعم الفراء(1) أنه لا شاهد في هذا البيت لأنه يريد به الظرف، أي :
 تقدير(r) هذا، أي : وهما مكانَ انتجاء.

ويَتْهد لمذهب الكسائي ما جاء من كلام العرب مما عزي إلى الحَجَلة

وينبغي/ أن يُقَتَّد قولُ من أجاز حذف النون للضرورة أو مطلقاً بأن لا يكون حذفها يؤدي الى الالتباس بالواحد، نحو هذانِ ونِ وهاتانِ؛ لأنك لو حذفت النون لقلت(0): هذا وهاتا، فكان يلتبس بالمفرد. وأما تقصير الصلة فإنه يشمُل صلة الألف واللام وحلة ما تُنيّ من الموصول نحو الذي والتي، فمثالُ تقصير صلة الألف واللام ما أنشّده

المصنفُ على زعمهd (1) :
خليليَّ ما إنْ أنتما الصادِقا هَوّى إذا خِفْتُمـا فيـه عَـُُولاَ ووانِيـا ولا حُجَّة في هذا البيت على ما زعمه المصنف من أن النون حُذفت لتقصير الصلة؛ لأنه يجوز أن تكون حذفت للإضافة، فيكون هَوّى مخفوضاً بإضافة اسم الفاعل إليه؛ لأنه اسـم مقصور لا يظهر فيه إعرابه، واسـم الفاعل
 ألف ولام، وإلى ما ليس هضافاً إلى ما هُما فيه، فتقول: هذان ان ان الضان الضاربا
 نَجْوى، فنصب نجيَّا على مذهب الصفة، .
(Y) ك: بنجوة (Y)
( (Y)

(0) (1)


رَجُلِ، ورأيت الضارِِبَّ رَجُلِ، فلو كان بعد پالصادِقاه اسمٌ يظهر فيه النصب كان فيه حجة على ما زعم
ومثالُ الحذف من صلة ما تُنّي من الذي والتي قولُ الشاعر(1" :


وقولُ الآخر (r):


وقولُ الآخر (r) :
هُمـا اللَّتـا لــو وَلَـــَتْ تَمِيـمُ الَقِيــلَ فَخْــرُ لَهُــمُ صَمِيــمُ
 ربيعة(0)، والإثباتُ لغةُ الحجاز وأَسَد .

وفي حذف النون لتقصير الصلة خلاف: ذهب س (چ) والفراء إلى أنه




المنذر بن النعمان بن المنذر، ، وتيل غير ذلكـ الئك
 صV1 . ع و وتبله في الالبدال بيت، هو:


الأزهية ص

نتشت أنا ديوانه، فلم أجله فيهاه . تلت: هو ليس في شمعره اللذي حعقه الدكتور نخر الدين قباوة، ولا في ديوانه الذي نشّره إيلبا الحاوي
(ع) (ع) التنوين
أوضح المسالك 1: 19.
 وأملي ابن الشجري r: 00.

 جاز ذلك في اللَّذَينِ لأن الوقف على المونـ الصلة عوضاً من النون، وهم يحذفون مما طال في كلامهم.
وذهب أبو العباس إلى آنه لا يجوز حذف النون إلا مع الموصول غير الا



 فإنًّ لكل تركيب خصوصياتِ وضعية تُبطل قياس المختلفي التركيب بعضه على بعض .

ونتص المصنفَّ من مواضع حذف النون" (1' أنها تُحـذف لشبه الإضافة، وذلك في موضعين: أحدمما في قولك: اثنا عشر، واينتا عشرة.
 محذوفة لشبه الإضافة، و ولك" في موضع الصفة، وسيأتي ذلك في باب (لاله" إن شاء الش .


 القياس، إلا أنَّ معظم العرب أرادوا التفرقة بين الرفع وغيره، نقلبوا تلك

$$
\begin{align*}
& \text { النون: سقط من لـ . } \tag{1}
\end{align*}
$$



والصاحبي ص YQ.

الألف ياء. ومثالُ ذلك قولُ الشاءر(1):

وقولُ الاَخر، وهو هَوْبَة الحارني(r):

وقولُ الآخر(r):

وأَطْرَقَ إطراقَ الشُُجاعِ، ولو رَأى مُضِيِّـا لِنــابــاه الشُّجـاعُ لصمَّمـا

 على يَدايَي (0). وقال الراجز (7)


(Y) اللسان (صرع) • (Y:

 بالُرماد. وآخره في الإفصاح: سحيق.
هو المتلمس بعاتب خاله الحارث بن التوأ


 عضَّ . (๕) ذكر في كتابه معاني القرآن ص 11 (أنَّ أبا زيد هو الذي سمع ذلل من الأعرابي. وكذا في
الحجة |:17 .
شرح الجزولبة ص \&19. .
 والشُعشعان: الطويل الحسن الخخفيف اللحم.

وحكى الكسائي أنَّ ذلك لنةٌ لبني الحارث بن كَغبِ(1) وزُبَبِ(r)

 وقال الشاعر ${ }^{\text {(0) }}$
 يــا ليــتَ عَنْــاهــا لنــا وفـاهـا






$$
\begin{aligned}
\text { (1) ( }
\end{aligned}
$$

. 101 :1 ( 1 • (Y)
 الكتب] والمؤتلف والمختلف ص 19 ـ 19 سحبل : موضع في ديار بني الحارث بن كعب. وتوله: "ومصيفه" كذا في النسخ المخطوطة. وني المصادر المذكورة "امضيقه" أر
(وتلاعها".
(0) هو أبو النجم العجلي. ديوانه ص YYV ـ وتخريج الأرجوزة في ص YOQ - Y وشرح جمل
 الشـاهد 009].


. 19. شرح الكافية الشافية ص (V)
.V• سر صناعة الإعراب ص (



أنها لغة بكر بن وائل . فهذه طوائف من العرب الفصحاء وانقوا بني الحارث بن كعب في هذه اللغة .
وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة، ولا يجيز مثلها في كلام ولا شعر . وهو محجوج بنقل النحاة الثقات عن هؤلاء الطوائف من العرب .





 وحُذفت النون في لبيك وأمثالها لشُبه الإضافة؛ لأن الكاف تطلب الاتصال

 فيها أفعال مضمرة، وإذا أضيف المصدر إلى ضمير الخطاب فلا فلا بُدَّ أن يكون ذلك الضمير مغايرآ لفاعل الفعل الناصب ذلك المصدر؛ ؛ إذ فاعل ذلك الفعل الفـل



 المصادر هذا الذي لزم إذا جعل مصدرًا تشبيهيّا، وإذا كانِا كانت الكاف حرف خطاب استقام المعنى
(1) سورة طه: צI.

$$
\text { (Y) هم نافع وابن عامر وحمزة والكساني وعاصم في رواية أبي بكر . السبعة ص } 19 \text { ع . }
$$

 . 1. - - 99 : Y Y

وقد رُدَّ ما ذَهب إليه الأَعلمُ بأنَّ ذلك على المصدر التُتبيهي، ولا يَفسُد




 للخطاب، ولم تحذف نون التثنية لها .


 الجر الإضافة، ومي غير محققة، إذ لا دليل عليها إلا حذف النون، ولِّ ولحذفها

 اعتبارآ بالظاهر، ولا يُنسَبُ إلى الضمير إعراب لا يكون للظاهر ، فحذفُ النون هو للإضافة لا لِلطافة الضمير

 على لغة كِنانة. ولا يُغني العطف (1) دُونَ سُنْوذ أو اضطرارِ، إلا مع تصد

> (1 الكتاب 1 :rov. المنحاز : المِدَقّ . قال الراجز :

اللــان(نحز)


معاني القرآن له ص ع^^.

زيد هنا في حاشيةح والتسهيل وشرحه ما نصه: عن التثنبة.









وقال جَرير (0) :



 المهمهه. المفازة الـخرقاء. والقذف: البعيد. والمرت: كل مكان لا يُنبت مُرعى .


 [الشاهد rجه]. ونسبت القطعة التي منها البيت الشاهد لهمام الرقاشي ولغيره. وتخريجها في الحماسة. الذام: العيب.
ديوانه ص •ro. والبيتان من فصيدة يمدح فيها أيوب بن سليمان بن عبد الملك . يبرين:


 أن ترعى ثلائة أيام وترد اليوم الرابع . والتاويب: سير النهار كله إلى الليل.

وتال الأَفْوْهُ الأَوْديّ (1) :



وصَفًا بعدَ صَفُ



أراد: بين أَيْدِيها.

 أسماء مواضع :
ويلحق بهذا النوع القَمَرانِ للشُمس والقَمَر ، فإنه لا يصلح للتجريد

$$
\begin{aligned}
& \text { rro:r (1) } \\
& \text { (r) (r) (r) سررة الفبر: (r) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

(8) هذا جزء من ترِل الرسِّ


(v) الدونكان: بَّدَاذِ من وراء نلج. وتيل : واديان ني بلاد بني سُتِيم. وتيل : اسم لسوضع واحد


وعطفِ مثله عليه، بل يصلح للتجريد وعطفِ مُبايِنـه عليه.




جبل
ومما أُعرب كالمثنى، وليس بمثنى لعدم صلاحيته للتجرد، اثنانِ













$$
\begin{align*}
& \text { يُيرد لهما واحد. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (§) أي الفقر والعري : سقط من كـ كـ } \\
& \text { (0) (أي: البطن والفرج: سقط من ك. } \\
& \text { را اع الغي. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \text { ( به: سقط من كـ }
\end{aligned}
$$

هو (افَملحقٌ به" هو قوله المبتدأ الذي هو توله: (وما أُعرِب إعرابَ المثنى"،




 معنَى غير هذا صَحَّ أن يكون خبراًّ أِ
 المدلول إلى قسمين : قسم هو مفرد المعنى، وقسم هو لأكثر من اثنين :






. . . . . وبينَ يَدَيْها البُرُ مَنْوُورُ
فمِثلُ المِقَصَّينِ لا يُجَزَّد عن التثنية، والأَبْهَرَانِ وحَوالَيْكَ المعتادُ تجريدن




بعطف وبغير عطف، ونحو (بيَنَ أَخَوَيُكُمْ) و (ابين يَدَيْها"، لا يُجَرَّد .


 واعتبارُ اللفظ في خبر هما وضميرهما أكثرُ من اعتبار معنى التنيّة، قال تعالى :


وقوله: مُضافَين إلى مُضْمَر، ومُطْلقاً على لغة كِنانةَ احترز بقوله: : إإلى

 والخفض، هذا الحكم المُجْمَع عليه من السماع عن العزب، ولا يُجيز البصريون غيره.
وحكى الكسائي(r) والفراء(r) أن بعض العرب

الفراء (r) إلى كِكنانةَ.

وزعم الفراء(8) أنهما قد يضافان إلى مضمرا حال، وأن قول العرب (اكِلامُما وتَمْرآ)"ه، كِلا في موضع نصب كما كان في

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الكهف: } \\
& \text { شرح اللمحة البدرية } 1 \text { : : } \\
& \text { معاني القرآن له }
\end{align*}
$$








 بين أن يضافا إلى ظاهر فيكون بالألف، أو إلى إلى مضمر فتنقلب الفي الفه ياء في
 إلى مضمر، وإلحاقها بالمقصور مطلقآ سواء أضضيف إلى ظاهر أم مضمر .

 بوجودهما بالألف في حال النصب والخفض إذا أضيفا !لى الظاهر ، النى ولى يمكن أن يقال إنها جاءت على لغة بني الحارث بن كعب ومن يَتْرَكُهم في
 اضيفا إلى مظهر بالألف، فلو كان على تلك اللغة لم الميار يتكلم به إلا أمل تلك اللغة. واستدلوا أيضاً بإخبار العرب عنهما إخبارَ المفرد، نحو قوله تعالى











 من الأرض. ومولى المخافة : أولى بالمخافة، ووليّ المخافة. ـ ـ : إنعدت، . وهي رواية فيها.
 فلم يقل : آتتا، ولا: تَحْسَبُ أنَّهما.
ولا يُعترض على هذا بأنهما قد أُخبر عنهما إخبار المنتى في قوله(1) :



 [1]:8/4/ ب] /ولا يجوز آن يكون الإخبار عنهما إخبارَ الواحد من باب ما أُخبر عن

فكأنَّ في العينينِ حَبَّ قَرَنْفُلِ أو سُنُبِلَ، كُحِلَتْ بِه، فانْهَلَّتِ لأن هذا ضرورة، ولا يجيء مع ذلك إلا في الشيئين المتلازمين نحو اليدين والعينين، وليس كِلا وكِلْتا من هذا الباب.
 على ذلك بوجودهما في حال الرفع بالألف، وفي حال النصب والخي الخضض
 في المتى: ستط من كـ







 الجزولية ص 194.
 التثنية فيهما ومعناها جعلوهما وزعم البغداذيون(1) أن كلتا قد نُطق لها بما بمفرد، قال (r)



حُذف فيه بعض الكلمة للضرورة، نحو
درَس المَنـا بِمُتـــلــِ فــأَبـانِ يريد: المَنازِل .
وفي الإنصاح: الفأما كونه يقلب آخره مع الظاهر فلا أعرف للبصريين


 من يجعله مفرداً. وكذا كان يقول لنا تلميذه( (7) أبو الحسن بن خَرُور


ص صو [الشاهد 1r|]. السلامى: عظام الأهابع ني اليد والقدم.


 ايضض . والحبس: موضع في ديار غطفان. والسوبان: اسم واد. وتقادمت: فدمت. منهم: سقط من لـ

 الوعاة كـ تلمه.

والأستاذ أبو ذَرَ(1) ومن أَدْرَكْنا من الشيوخ الذين حملوا غنهها انتهى .
وإذا ثبت أنهما من قبيل المفرد لفظاً المثنى معنَى فكيفت جُعلا في حمالة
الإضافة إلى المضمر بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجرأ؟ وهلا
على كل حال؟
فالجواب أن العرب قلبت الألف فيهما في حال الإضافة إلى المضمر بملازمتهما الإضافة وملازمة اتصال الضال الضمير بهما، وحُملتا في القلب الا


 هو حملّا على لَدى وعلى .

والذي اختاره المصنف في الشرح غير مذهب البصريين وغير مذهب
 البصريون، وأنهما مع كونهما مفردين في اللفظ أُعربا إعرابَ المشنى حين أْضيفا إلى المضمر . قال المصنف في الشُرح








 Y
(Y) ك: وهذا كان.




 المضمر هو كانقلاب ألف لَدى والثى وعلى. ولو كان الدان الأمر كما قال لامتنع
 ألف لَى وإلى وعلى مع الظاهر، على أن مناسبة كِلا للمثنى أقوى من






 لمذهب البصريين ولمذهب الكوفيين كما ذكرناه الما
 كذِْكَى، والتاءُ بدل من لام الكلمة التي في كِلا، وهي واو (N)، وألفُ كِنْتا للتأنيث، وأنه كان ينغي أن لا تنقلب الألف فيهما مع المضمر، كما مـم
. $1 \wedge$.
(Y)
(
( )
(0) (1) وعلى: سقط من ك.


( المقصور والممدود لابن ولاد ص $\ddagger$ \&)



 الإضافة، وكان الفرق في المضمر أَولى لأنه فرع . قال س : الوسألت الخليلي





 النصب والجرّ إلى ما ضارعه.
 جاءت بالألف في النصب والخفض - وهي ألف تثنية - في قولك : رأيت كِّلا أخَويك، ومر رت بكِلا اَخَويك؟ فقالوا: شُبهت بالواحد إذ لم ينفرد على صحة .






(1) لدى ظرف لا حرف جر .
(Y) ك: لأنهن .
( الكتاب ץ: با؟ §.


بالهندين كِلْتَيَهْما. وكذلك يلزم في لغة كِنانةَ لأن إضافتهما إلى الظاهر كإضافتهما إلى المضمر .

ص: ولا يُغني العطفُ دُونَ شذوذِ او اضطراٍِ إلا مَعَ قَصدِ نكثير أو
نصلِ ظاهرِ او مُقَدَرِ
ش : تَبَت في بعض النسخ (ولا يغني العطف عن التثنة|"(1)، وفي بعض
 اضطرار قولُ الراجز (r)

وقولُ الآخر (ڭ):

وقولُ الآخر (0):
زيد هنا في كـ ف: او الج الجمع• الجمع.

 للضرورة. والسك: ضرب من الطيب. ونارة: اسم كالنَّ، وبين فكها : خبرها ها



 وزيادات ديوان روّبة ص 191 . فارة المسك: هي التي فيها المسك. وذُبحت: شُقَّت وُنتــتـ.


 الاستنكاف. والمَخْك : اللجاج
(0) هو العجاج كما في النعر والشعراء ص 090 واللسان (عرس) ^: 0 (1 الايضاح شواهد =

## أَنْجَــُبُ عِـــرْسِ وُرْــــدا وعِــرْسِ

وقولُ الآخر(1):

كــأنَّ بيـنَ خِلْنِهــا والـِخلْــنِ
 ولو وَقع مثل هذا في غير شعرِ لكان شذوذاً.
ومثالُ إغناء العطف عن الجمع قولُ الشاعر، أنشده الكسائي (ع) :
كأنَّ حيثُ يَلْتقي منه المُحُلْ لولا الضرورة لقال: أَوْعالٌ ثلاثة، وقد استعمل ألِّ ألُو نُواس الحسن بن
هانـئ هذه الضرورة، فقال(0):

لولا الضرورة لقال : أيامآ أربعة.
=
 أيضاً عرسها.



 النبات: ما يبس منه . والقُفَّ: ما ارتفع من الأرض وصَلُبت حجارته .

لقال: سقط من س م
ينبغي أن يضاف هنا : وبين خِلْفَيْها





 المذكورة في بيت قبله.

والمراجعةُ إلى العطف في التنية والجمع من مراجعة الأصول المتروكة.
 سبيل إليه لأنه أشقّ من استعماله في موضع التثنية بأضعاف كثيرة، ولان

 العطف في موضعه، كقول الشاعر (r):
 وقولُ الآخر

 الاستغناء بالعطف عن التثنية المتصود بها التكثير" . وقوله: أو نصلٍ ظاهرٍ مثالهُ : مررت بزيدِ الكريمِ وزيدِ البخيل، ولو تَنيت وأَنَرَت الصفتين مُفر قتين لجاز .

وأما الاستغناء به لفصلِ مقدَّرِ فكقول الحجاج وقد نـد نُعي له في يوم واحد

$$
\begin{equation*}
\text { شرح الــهيل 1 :10 ـ ـ } 19 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

(Y)

 $.1 .9: 1$
(r) هو الطرماح. ديوانه ص \& \& \& . . وردن: أي خمس من القطا المذكورات في البيت السابق.




محمد أخوه ومحمد ابنه: (اسُبحانَ الله، محمدُ ومحمدٌ في يوم)"(1) ${ }^{\text {(1إياهما }}$
قَصد الفرزدقُ بقوله(1) : إي

انتهى شرح المصنف. واتضح من هذا الشُرح أنه إنما تكلم في التنية لا لا 1]:1/07/0 في الجمع، إذلم لم يتعرض الى التكثير/ في الجمع، ولا الى الفصل فيه لا الظاهر ولا المقدر .
وقال بعض أصحابنا: ا(إذا استوفت الأسماءُ الثشروطَ المسوِغةَ للتنتية والجمع لزمت التنية والجمع، فلا يجوز العطف إلا في موضعين : أحدمما: أن تريد الكثرة نحو قوله( ${ }^{\text {(r) }}$






 الشاعر(7):


$$
\begin{aligned}
& \text { (I) تفدم في ص TYT (Y) } \\
& \text {.79:1 (Y) } \\
& \text { (Y) تقدم في ص (Y) }
\end{aligned}
$$


(0) سورة القيامة: عس ـ ـ

ينسب في الخصانص 170 : 170 . الهيقم: حكاية صوت اضطراب البحر .

## والآخر : أن تريد التفصيل والتنويع، نحو قوله(1) :




 هذين الموضعين فالتثنية أو الجمع، ولا يجا دلا وما ذكره من التفصيل والتنويع في قوله: "اوكنت كذي رِجْلَينِي فإنِ


 التفصيلي، وإنما جيء برِجْل ورِجْل توطئة لذكر صفتيهما، فليس هذا مـا مـا عُدِل فيه إلى العطف من التثنية لأجلِ التنويع والتفصيل كما زَعمّ.


 نكرة، فلما بقي هذان الاسمان على علمان علميتهما، ولم ينكرا، لم تلجان الجز التثنية.

وقـال أبـو عبـد اله محمـد بـن هشـام الفِهْري المَمَوْوِيّ (م) في كتـابـه

$$
\begin{aligned}
& \text { والخزانة } \\
& \text { (Y) والف دينار : سقط من ك } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مرسي الأصل . اخذ النحو عن الجزولي، وروى عن أبي القاسم السهيلي. وروى عنه ابو = }
\end{aligned}
$$

(المقرب)(1) في النحو في باب التثنية: وأصلُها العطف، وعَدلوا عن الأصل إيجازاً، ولم يلفظوا به إلا في الشعر ضرورة كقوله(r):

فصار في هذا ثلاثة أقوال: أحدها هذا . والثاني: ما ذهب إليه أكثير أصحابنا أنه امتنع من التنية لأنه باق على علميته . والثالث: قول المصنئ إلثا عدل عن التثنية للعطف للفصل المقدر .

 تعويض، وهو التصحيح
ش: قال المصنف في الشرح (r): (المعني به - أي : بالجَعْل - تجديد/ المالم






$=$
 0 : ז 0

$$
\begin{align*}
& \text { (1) ص: المعَرْبَ ح: المغرب. } \\
& \text { (r) تندم في ص (r (r)، } \tag{r}
\end{align*}
$$


(0) العباديد: الفرق من الناس الذاهبون في كل وجه.
 في حاشنية ص هنا نص مطول من الصحاح في تفسير عباديد وشُماطيط.

القابل دليلَ ما فوق اثنين؛ لأن جعل الاسم يستدعي وجود الاسم، ولذلك
 على واحد من لفظه منطوق به أو مقدَّر، وقد تغير فيه بناء ذلك الواحد لفظاً أو نية

وقوله: القابلِ احتراز مما لا يُجمع، ومن ذلك كل الـي اسم لا ثاني له في




 المركبة، والاسم الجاري مجرى الفعل في رفعه الظاهر في اللغة الفصينيحة،


 الأسماء المستغنَى عن جمعها بجمعِ غيرها، نحو أسما أسماء العدد ما عدا مائةٍ وألفاً.

وقوله : دليلَ ما فوق اثنين يعني أنَّ آقل الجمع ثلالثة، واحترز بذلك مما لفظُه لفظُ الجمع، وليس بجمع في المعنى، وهو على قسمين :

 وامر أَة عظيمة المَآكِمِمَ و(r) وضَخْمة الأَوْراكَ .
 هذا الميزان عين، أي: في لــانه ميل تليل، أو لم يكن مسترياً. (r) تقدم تخريجها في ص 111.


والثاني معناه الإفراد(1)، وليس بمقيس، نحو قولهمم: شابتْ مَفارِقُه،
 يَطير الغلامُ الحِختُ عن صَهَواتِهِ
 وصَهْةَ على طريق المبالغة في العِظَم.
وقوله: كما سبق إشارة إلى اتفاق اللفظ غالبآ والمعنى على رأي (8)، والخلافُ في جمع المشترك كالخلاف في تنيته



بكسر الباء على أنه جمع لِخُبيّب وأصحابه، وبفتحها على ألهِ انه تثنية لخُبيَب ومُضْعَب أخيه، كما قالوا القَمَرانِ في الشُمس والتِمر، وغُلِّب خُبيَب على مُصْعَب لأنه كان الخليفة، وأخوه مُصْعَبَ نائب عنه.




العثون: شُعيرات طوال تحت حنك البعير .

 ظهر الفرس. والعنيف: الأخرق. والمئقًّ : الثقيل الذي لا يحسن الركوب.

(0) اختلف في قائله، فنسب إلى حميد الأرقط، وللى حميد بن ثور، والثى أبي نخيلة، ولالى ابي



هذا تقسيم المصنف"(1) لهذا التغيير، ولا تحرير فيه لأن قوله: (ابزيادة

 في المفرد، ولذلك زعم أصحابنا و(r) أن حركا هِجان الجمع، وكذلك فُنكُ . ففي التحقيق يكون في تقسيمه تداخل .

وأصل هذا التقسيم للجرمي، قال: هذا التغيير ثلالثة أقسام: قسم فيه
 زيادةَ ولا نقصَ فيه، بل تتغير حركاته كأَسَدِ وأُند.

واعترضه الأستاذ أبو علي بأنه يقتضي أن تغيير (\&) الحركات ليس في

 تغيير الحركات.

والباء في قول المصنف (\#بتغيير") متعلقة بقوله: آدليلَ ما فوق اثنين")،


 انفرادهما (o) ولا حذف ولا قلب لم تُجهل الجمعية ، ولو قُدُّر العكس لَّجُهِلت الجمعية، بخلاف تغيير رَجُل حين قيل فيه رِجال، فإن الجمعية لا تُدرك إلا




(r) ناتة هِجان: كريمة.

لـ : تغير
(0) لـ: انفرادها.

وقوله: او مُقَدَرٍ مثالُ ذلك قولهم في جمع هِجان: هِجْأن، وفي جمع



 وفي حالة الجمع كالحركات التي في بُدْن(1)

 أُشرك فيه بين الواحد وغيره حين قالوا: هذا جُنُبُب، وهذان جُنُبُب، وهؤلاء
 الإفراد والجمع واحد(1•") وِجدانُ التثنية وعدمها) انتهى .
وقد اختار المصنف في باب أمثله الجمع(11) أنَّ فُلْكاً ونحوه مما استوى مفرده وجمعه في اللفظ - وإن ثُنّي - اسمُ جمع مستغنٍ عن تقدير

$$
\begin{aligned}
& \text {.V•:1 (1) شرح التسهيل (Y) } \\
& \text { (Y) درع دلاص: براقة. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \mathrm{V} \cdot \mathrm{~A} \text { (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ك: تصدوا. }  \tag{9}\\
& \text { (1•) (1) واحد: سقط من س، لو (1) }
\end{align*}
$$

 جمع مقدُّر تغييره على رأي، ولى والأصعُ كونه اسم جمع مستغنياً عن تقدير التغنيئر، التسهيل


التغيير، لا جمعُ تكسير مقدَّر تغييرُه.
والذي استدلَّ به أصحابنا (1) على أنها جموع تكسير لا أسماء جموع هو أن العرب عاملتها في التصغير معاملة الجموع، فردودها إلىا إلى الواحدل،



 لفظه نحو رُجَيْل ورُكَبْب في رَجْل ورَكْبِ (r)


 شكله، وتفككت أجزاؤه، وعاد إلى هيئة أخرى، وذلك بخلاف ألها جمع السلامة.

وذهب الأستاذ أبو الحسين (8) بن الطَّراوة إلى الرد على النحويين في




 يقال إنه جمع تكسير، بل لو أرادوا هذا المعنى لقالوا: جمع كَسْر حتى يعم


التغيير القليل والكثير . قال ابن الطَّراوة(1): وإنما اشتقاق التكبير في الجمع
 كِسْر، وهو الجانب، كقوله(r)

قال: وذلك أنَّ بنية المفرد لما فُكَتْ اتَّستت لقبول أبنية كثيرة، وذلك
 الأبنية عدا فَعْلا، فصارت مُتِّسعة قابلة لجميع أبنية الأسماء الثلاثية.

قال الأستاذ أبو علي: هذا الذي قاله ابن الطراوة بعيد من جهة المعنى،
 أن يقال تكْسير؟ والمصادرُ التي لا أنعال لها قليلة، مع كونهم أيضاً لم يقولوا تَكْسير بمعنى تَوْسِيع، فيكون النحويون قد وَضعوا لغةً.
فإن قلتَ: اليس الاصطلاح وضع لغة لم يستعملها العرب؟

قلتُ: أكثر الاصطلاحات تَنتل ألفاظ اللغة إلى معانِ تشُبه المعاني التي
 به أهل اللغة. وأيضاً فيكوذ (؟) قول النحويين تسمية بالألأكثر ؛ إذ أكثرٌ "هذه

 كان المسمى ليس بالأكثر، فالتسميةُ بالأكثر أقربُ وأولى. ويقال أيضاً لابن (1) مذهبه هذا في رساله، الإنصاح يعض ما جاء من الخطا في الإيضاح ص ITV ـ ـ آN بالفاظ
مختلفت عما هي عليه هنا:

 اليشكري. تنارحت: تقابلت، مَّبَت من ههنا وههنا.
فكون: ص، عقط من زياً.

الطراوة: كما سميتَه تكسيراً تريد التوسيع لانه عند فكِّه قَبِلَ جميعَ الابنية، فَسَمُّه تكسيراً بالنسبة إلى قبوله جميع التغييرات، ويكون بناء التكثير فيه لهذا

المعنى
تقسيمٌ لبعض أصحابنا في الاسم الواقع على الجمع: لا يخلو مي من ألم أن يكون له واحد من لفظه منطوق به أو لا يكون. إن لم الم يكن فإما ألما أن يكون




 جمع لذلك الواحد المنطوق به إن كان ذلك الواحد مطردراً فيه أن يُجمَع على ألى






 على الجمع كوزن ذلك المفرد الذي هو من لفظه فإما أن تجوز تثنيته أو لا لا تجوز، إن لم تجز لم يكن جمعَ تكسير، بل بل يجب أن يُ يُعتقد فيه أنه أنه مصدر في في
 ما نقل عنه، نحو زَوْر وعَدْل. وإن جازت تثنيته فإما أن يكون له وزي وزن من
(1) بـ بـ
ص : في النسح كلها: ملاميح. والملامح: المشابه.

أوزان الجموع أو لا يكون، إن لم يكن اعتقد أنه اسم جمع نحو حَسَمّ،

 لفظه، إلا أن يقوم الدليل على أنه جمع، فيعتقد فيه الجمعية، نحو فُلْكِ ودِلاص وهِجان، فإنها جمع لِفُلْك ودِلاص وهِجان الْ
وقوله: أو بزيادة في الآخر هذه الزيادة هي الواو والياء والنون، والألف
والتاء.

 الانفصال لوجهين: : أحدمما: أن نونه تسقط للإضانافة . والثاني : أنه لو سميا




 بوجوه: منها قوله: إإنا نتدر مغايرة: الألف والواو الواو في نحو : عندي اثنان




 ذلك كثيرةه(4)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {.VI: ا شرح التسهيل (Y) } \\
& \text {.VE:1 شرح التسهيل (Y) }
\end{aligned}
$$

وإذا كان المصنف قد قَدَرَر(1) مغايرة الحروف على حسب ما وقعت في


 الحركات التي لجمع التكسير غير الحركات التي في المفرد، وليس كير كذلك الجَعْفَرُونَ والهِنْدات، لا يُعتقد أن الحركات فيهما حين جُمعا غيرُ الحركات التي في المفرد.
وقوله: لغير (r) تعويض قال المصنف في الشرح (£) : "احتراز من سِنين

 قيل فيهما: يُدِيُّ ودُمِيٌّ، فزيد آخره زيادتا جمع التصحيح عوضاً من من الجَبرْ
 النوع مكسَّراً في الحكم غُيرَ فاؤه غالبآ، فقيل في سَنة : سِنُون بكسر السين، وقد رُوي ضمها" انتهى كلامه .
فأما قوله في سِنين : (إنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى جمع التصحيح" فهذا غريب جدًّا؛ لأنه من حيث هو جمع تي تكسير ينبغي أن يكون
 زيادتا جمع التصحيح عوضاً من الجبر الفائت لعدم التكسير"، ، فقد حكم علم عليه



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

$$
\begin{aligned}
& \text {. VI:1 ( ) }
\end{aligned}
$$

„مُكَسَّراً في الحكم" أن يكون جمع تكسير إلا في الحكم، وهذا كله اضطراب في الككلام.
وذكر الأستاذ أبو جعفر ابن الأستاذ أبي الحسن بن الباذش" (1) أن مذهب




الفعل المحذوفة.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنَّ سِنين اسم جمع، وليس بجمع سلامة


 لكونه لم يطرد، أعني جمع فاعِل على فَعْل .

والذي أذهب إليه أن سِينيناً ويابه مما شاع فيه هـا هذا الجمع مما لم يكس أنه جمع سلامة وإن كان قد فاته بعض شروط ما ما ينقاس فيه جمع السلاملامة في
 ينقاس هذا الجمع فيما أثبه سَنة لأنه فات سرط من شروط قياسنه.
 تُبة وقُلة حيث قالوا تُبُون جرياً على أصل الحركة، وتُبُون إتباعاً لحركة الثاء






$$
\begin{align*}
& \text { الكتاب r: } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 المذكر، كما لا يضر تغيير بعض الحركات في جَفَنَات وحُجُرات بفتح الفاء وفتح الجيم (r) وضمها .
وتوله: وهو التصحيح يشُمُل نوعي الجمع في المذكر والمونثن . ولا
 الرفع، وياء ونون في الجر والنصب، والمزيد في المؤنث ألفـ وتاء الـياء

 لتقصير صِلة، وربما سَقطت اختيارآ قبل لام ساكنبة غالباً.
ش: يعني بقوله: بعد ضمة ظاهرة أو مقدرة، فالظاهرة نحرة نحور : قام الزيدُونَ، والمقدرة في المقصور نحو : قام المُصطَطَوْنَنَ، فالضمة مقدرة في الالفل المحذوفة لالتقائها (8) مع الساكن بعدها .
وتوله: بعد كسرة يعني أيضاً ظاهرة نحو: رايت الزين الزيدِين، ومرين



 إذ الأصل : قام القاضِيُونَ، ورأيت القاضِيِنِنَ، ومررت بالقاضِيِْينَ وتوله: تليهما نونٌ مفتوحة أي: تلي الواو والياء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) كـ الياه. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (६) (؟: لالتقائهما . }
\end{aligned}
$$

وقوله: تُكْتر ضرورةً قال المصنف في الشرح" (1): اكان السكون أحقًّ


 ضرورة قولُ الشاعر (r) :


 السكون، فينبني أن يحمل على أصله، وأن يُدَّعى أن هذه النون ساكنة في الأصل .
وأنشد بعض أصحابنا قبل قوله: (اعَرفنا جعفرآها البيت قول جرير (E)":




> شرح التسهيل I : VY.
(Y) قال الأخفش: "إِإنما صارت هذه مفتوحة ليفرق بينها وبين نون الاثنين، وذلك أن نون الاثنبن مكسورة أبدآه معاني القرآن ص

 عرين. والزعانف: الأتباع، واحده زِعْنِة، وهو من زعانف الثوبن بن ون وهي أهدابه التي تنوس



 بعده: اأي: تدام بني رياح وأمامهم، وهم دوني أي بيني وبينكا . ولمي| أقف على البيت الثاني في مطبوعة المجاز .

وقال بعض النحويين: من العرب من يكسر نون الجميع على الأصل . وقال النـاعر (1):


وقال الفرزدق (r):
 وما ذكره المصنف من أن هذا الجمع يكون بالواو في الرفع والياء في [ب/09:1] الجر النصب ونون/ بعدهما هو الوجه المختار في هذا الجمع
ومِن العرب من يجعل الإعراب في النون في جمع المذكر السالم،
وينتله من الإعراب بالحروف إلى الإعراب بالحركاب
 الأستاذ أبو جعفر ابن الإمام أبي الحسن بن البانِينِ
 والآخر نقلُه من الإعراب بالحروف إلى الإعراب(r) بالحركات

وقال بعض أصحابنا: اومن العرب من يجعل الإعراب في النون من جمع المذكر السالم، إلا أن ذلك لا يحغظ إلا في الشعر|"('). فظاهر هذا

 الشعر ص •r العيني ان الالصمسي تال: مهذا الشاهد لابي زييد الطائيا. يذّري: يختل، ارادا: ماذا يعتمدون ويقصدون بالمشاغبة، ند كد كبرت وتحنكت


 نيـا عدا دنا والمطبوع: إلى نتله.
ضرائر الشعر ص Y19.

مخالف لما ذكره الأستاذ أبو جعفر، إذ هذا خَصَّه بالشعر، وظُرهرُ قور قول أبي
 التي أُنشدتْ قبلُ بكسرِ نون الجمع لا على الضرورة .

وفي اللسيط: ا'المجموع بالواو والنون ضربان: حقيقي: وهو ومو ما كانت


 الحقيقي قد تُجعل نونه موضع الإعراب، نحو (r)


حَدَّ الأَربعينِ . . .........
وقبلَ النون الياء . ومن أجاز إثبات الواو هنا قياساَ على زِّيتُون فهو بعيد من جهة القياس، انتهى ملخصاً.









 حذيفة بن بدر

فانمًا قولُ الشـاعر (1):

فيحتمل تخريجه وجوهاً:

أحدها أنه على هذا المذهب مِن جعل إعرابه بالحركات، ولذلك لم تُحذف النون للإضافة.

والثاني أن يكون على حذف "ضاربي"، أي : ضاربي القباب، وحذف "ضاربي" لدلالة ضاربين عليه، نصار نظير قول الشاعر (T) : بِسِجِسْــانَ طَلْحـةِ الطَّلحَـاتِ
 يريد: أَعْمُمَطلحة .


 كَى بالتَّأِيٍ مِن أَسْماءَ كانِ
يريد: كافِياً، ولمّا نَسْب إلى الجمع جَعل ياء النسبة غير معتد به،


 بالطاء المهملة، ونسره بالحالة الحسينة والئئة الجميلة. وكذا في نرح الأنمبوني على


 فيما عدا انها والمطبوعة: منصوباً.




فلذلك لم يَرُد القباب إلى المفرد كما جاء في شعر الشماخ (1): خضرانيّات. فلم يرد خضران إلى الواحد. ومِن مجيء ياء النسب زائدة في الاسم
قولُ ابن أحمر (r):

وقوله: وتَسقُط للإضافة سقوطُها للإضافة كثير، كقوله تعالى : :اغيّه
(r)

وقوله: / أو للضرورة منالُه قولُ النساعر(ع) :
[1/4: : 1]

وقولُ الشاعر (0):


 الشاعر (9):

فتشت ديوانه عدة مرات، فلم أجده فيه. ولعل ابا حيان أخذه من أبي علي الفارسي، نقد
ذكره ني الحجة 0: \& •r.


$$
\begin{aligned}
& \text { بالسراب. وإلنذر : جمع نَذْر او نذير بمعنى منذور . } \\
& \text {. } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$




الجامع لأحكام القرآن (V)

$$
\begin{aligned}
& \text { غير منسوبة لأحد في معاني القرآن للأخغش ص ص } 10 \text {. } 10 \text { لا } \\
& \text { (^) (^) سورة الحج: }
\end{aligned}
$$

(9) هو عمرو بن امرئ القيس الخزرجي جلد الصـحابي عبد الش بن رواحة رضي الشا عنه . جمهرة



وقولُ الآخر (1):

وخيرُ الطـالِبي التِرَّةَ الْنَـُومُ

$$
\begin{aligned}
& \text { أنشده ابن جني (r) بنصب التُّرة: }
\end{aligned}
$$

وأنشد المصنف (r) على جواز حذف النون من ״الذين") لتقصير صلة قولَ الشـاعر (₹) :
وإنَّ الذي حانَتْ بِفْنِ دماؤهمْ هُمْ مُمُ القومُ كُلُّ القومِ يا أُمَّ خالِِ يريد: الذين. وهكذا أنشده غيره.

 بالنسبة إلى كون لفظ الجمع أو الحيّ مفرداً، وجمع في قوله: (ادماؤمم" حمـلاً على معنى الجَمْـع أو الحيّ. ومع هنا الاحتمـال فلا حجة فيما ذكروه.

وقد خالف المصنغُ قولَه هنا إن النون من قوله: „وإنَّ الني حانتٌ"
=



 المحتسب Y:A. 1 .
نرح التسهيل 1:Vr:
 ₹ ₹


وادٍ بين البصرة وحمى ضرية .

حُذفت لتقصير الصلة بقوله في باب ألموصول في التسهيلل" (1)، نقال ما نصه: اوإِنْ عُني بالذي مَن يَعلم أو شبهُه فجمعُه الذينَ مطلقِّاً، ويُغني عنه الذي في غير تخصيص كثيرآ، وفيه للضرورة قلِلِّهَّا انتهى . وقال المصنف فين في



 ضُرِب به مَتَّلٌ لجمع
 في الجمع ما لم يضطر شاعر ، نحو قوليّهِ (4):

وقوله:
". . . . . . . . . . . . . . ...
انتهى. وكان قد قَدَّم أيضاً في الاستدلال على حذف النون لتقصير
الصلة قولَّ(‘(1):

أَبَيَي كُلَيـبِ إنَّ عَمَّميَّ اللَّنـا
(1 التههيل ص rr.
. 19r - 191:1 (Y)
.
(६) (६)
(0) إليه: سقط من س.
(1) (1) خلت النسخ كلها من (ما يقوم) ووصلت الكان بـ (الذيني). وهو سهو .

(^) س، ص: مخصصص.
(1) تقدم ني ص (1)


فانظر إلى هذا الاضطراب من هذا الرجل! تارةً يستدل بحذف النون في




 بين أن يُراد بالموصول التخصيص او غير التخصيص .


 العذاب، وأنشد ابن جني (v):

 في الشعر(1): مر الأشياء في: مِنَ الأشياء، وشبهه.
( ( ) ل، ص، (


سورة التوبة: r.
(0) ذكر في المحتـب 1 (1: 1 أنها تراءة بعض الأعراب. ونسبها أبو حيان في الجحر المحيط (ar:r ص

(v) الييت لسريد بن أبي كامل الينكري. المفضلبات ص 19\& [المفضليةه •8] رنرحها

( ) كتول جميل بينة:


 الساعر (r):


 والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو (ب) (به) كما قال(1):
هُما أَخَوَا في الحربِ مَنْ لا اََخا له

 بمن؟ قلتُ: جُجل الجار جزءأ من المجروره انتهى .

وهذا التخريج ليس بجيد لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليا
 من هذا أيضاً لأن الني ادَّعاه أنه أضيف إليه هو مشغول بعامل آخر (1)، فهو

> شرح التسهيل IV:Vr.
. Y ( ${ }^{\text {(Y) }}$







$$
\begin{aligned}
& \text { (V) الكشاف 1 (V) } \\
& \text { ( ( ) }
\end{aligned}
$$

المؤر فيه لا الإضافة. وأمًا جعلُ حرف الجر جزءًا من المجرور فليس بشيء

 نظيرٌ في نظم العرب ونثرها .

ص: وليس الإعرابُ انقلابَ الألف والواو باء، ولا مُمقَدَراً في الثلالثة،

 الأحرنُ الثلاثة إعرابٌ، والنونُ لرنع توهُمْ الإضافة أو الإفراد .

ش: اختلف الناس في المثنى: فذهب الزَّجّاج (1) فيما نتل عنه إلى أنه

 تضمن الاسم معنى الحرف بُني (0) كما بني خمسةَ عشرَ لتضمنه معنى



 الالعراب، وليس ذيها نبة إعراب، وان الباء في حال الجر والنصب حرف إعراب إضضأ، رلا تقدير إعراب فيها








وقوله : وليس الإعرابُ انقلابَ الألف والواو ياء يعني انقلابهما في المثنى


 معربان بالتغير والانقلاب في النصب والخفض، وبل وبعدمه في الرفع، وذلك الك أن


 ياء، فهذه الحروف هي حروف إعراب، ولا إعراب فيها، لا ظذاهر ولا مقدر ، بل التغير والانقلاب وعدمه هو الإعراب"، .

وقد رَدَّ أبو الفتح (v) على صاحب هذا المذهب بأن قال : آجَعل الإعراب في النصب والجر معنى لا لفظاً، وفي الرفع لفظاً لا معنَى، فخالفَ بين جهتي الإعراب في اسم واحد؛ ألا ترى أنَّ القلب معنى لا لفظّ والِّ وإنما
 الإعراب ص 790 والإنصاف ص 70 و 7 و


(r)


 ص اVA غير منسوب لابن عصفور .
(0) كلام الفارسي في التعليقة 1: Y وانقلابه عن تلك الصورة إلى غيرها لاختلاذ الإعراب باختلاف العوامله .

وما رَدَ به أبو الفتح لا يلزم لأن صاحب هذا المذهب لم يقل إن
 ولكنه أراد أن الواو والألف فيهما في حال الرفع حرفا إعراب، ولا إعراب فيهما، وعدم الإعراب يقوم فيهما مقام الإعراب العاب، والتالتغير التير يقوم مقام الإعراب، وكذا فهمه المبرد(r)
وقال المصنف في الشرح (r): "هو - يعني هذا المذهب - مردود

> بوجوه:

أحدها : أن ترك العلامة لو صح جعله علامة للإعراب لكان النصب به

 كما قيل في يَوْجَلُ : ياجَلُ . وفي يَوْتَعِدُ: ياتَعِدُ، فلم يبق للنصب إلا ولا مشاركة
الجرّ أو الرفع .

الثاني من وجوه الرد : أنَّ القول بذلك يستلزم مخالفة النظائر ؛ إذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على حده ما ترلكُ العلامة لـه علامة ، وما أفضى إلى مخالفة النظائر دون ضرورة فمتروك . الثالث: أنَّ الرفع أقوى وجوه الإعراب، فالاعتناء به أولى ألى، وتخصريصه بجعل علامته عدمية مُنافي لذلك، فوجب الُرِّراحه .
الرابع : أنَّ تقدير الإعراب إذا أمكنَ راجحٌ على عدمه بإجماعِّ
 في نحو (اعندي اثنان وعشرونه للألف والواو فيهما قبل التركيب، كما نُقدر

$$
\begin{align*}
& \text {. }  \tag{1}\\
& \text {. المقتضب } 108 \text { ( } \mathrm{H} \text { ( } \\
& \text {.VE: شرح التسهيل } \tag{r}
\end{align*}
$$

مغايرة الألف والواو والياء في نحو : نعم الزيدانِ أنتما يانَزيدانِ، ونعم


 وكسرة قمتُ أمسِ غيرَ كسرة قمتُ بالأمسِ، وكما نُقدر ضمة فُلْكُ في الجمع غيرَ ضمته في الإفراد، وياء بَخاتيّ مسمّى به غير يائه منسوباً إليه، ولذلك ولك صُرِف في النسب، وأمثال ذلك كثيرة" انتهى ما رَدَّ به المصنف هذا المذهبَ .

وفي كلّ من وجوهِ رَدِّه مناقشة:
أما الاول فإن فيه قوله: (اوهي - يعني الواو ـ أصل في ألف المثنى،
 أصل الْف المثنى واو، بل جاءت الألف على الأصل، إذ كان القياس وان يكون بالألف في جميع الحواله كالمقصور الذي زيد في آخره الف ولن ولي لام
(1) الكلمة كألف حُبْلِى وقَبَعْثِى

وأما الثاني فقوله: "اإذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على حلهه ما تركُ العلامة له ملامة"، فليس كذلك لأن مذهب الّجرمي ${ }^{\text {(r) }}$ الأسماء الستة أنها معربة بالتغير والانقلالب حالة النصب والجرك، وبعدم ذلك حالة الرفع، إذ قد ثبتت وجود الواو فيها قبل العامل في قولهم : (أبو جادِه" فليس في القول بذلك مخالفة النظائر .

وأما الثالث فقوله: "وتخصيصُه بجعل علامته عدميةً منافِ لذلك")، لا منافاة في ذلك، ولا يُعنى بالعَكَم العَدَمُ الصّرفُّ، بل بقاء الألف في المثنى وبقاء الواو في المججموع غير مغيرين، فعدمُ تغيرهما لازم لبقائهما، فالإعراب في الحقيقة هو بقاء اللفظ على حاله عند دخول عامل الرفع، لا أَنَّ ثَمَّ عَكَماً
(1) القععُرى: الجمل الضخم العظيم. . IVA _ IVV تقدم في ص (Y)

صِرْفا٪" "، وليس هذا كما ذكر من أنه جعلت العلامة للرفع العدم، وإنما تُجُوِّز
 الرافع، وليس هذا بعدم حقيقة .

 مشترك بين المفرد والجمع، وأن هيئة فُلكث لهما هيئة واحدة، وإنـة وإنما يقول

وقوله: ولا مُمَدَرَا في الثلاذة يعني أن الإعراب هو مو بحركا الالْف، نتقدر فيها الضمة، وفي الواو فتقدر فيها أيضاً الضمة، وفي وفي الياء

 والواو والياء لحقت لمعنى التثنية والجمع آخر الاسم، كما لحما لـالئت ألفُ
 أن هذه حروف إعراب، فما كان منها صحيحاً قَبِلَ الإعراب ظاهر آ، وما كان

> (1) (Y)
> (Y) ك، ص: وهو .
(Y) كذا. ومذهب سيبويه أن الألف والواو والياء أحرن إعراب، وليس فيها تقدير حركة في

 والتبيين ص Y•Y.





ك : وتارة .

منها معتلَّ قُدرت فيه الحركات، فكذلك"(1) زيادة التثنية والجمع قُدر فيها
 الحركات(r)، فقدر فيها الإعراب" الاب". وقد رُدَ هذا المذهب بوجهين:
أحدهما: أنها لو كانت معربة بالحركـات المقدرة للَّزِمَ ظهور الحركة
 قبلها، فكنت تقول: رأيت الزيدِيَنَ، كما تقول: رأيت جَوارِيَّكَ
والوجه الثاني: أنها لو كانت معربة/ بالحركات لوجب ألوا أن تكون تثنية المنصوب والمجرور بالألفـ لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها، فيقال : رأيت الزيدان، ومررت بالزيدان .

وبالوجه الأول زَدَّ المصنفُ هنا المذهبَ، قالن : الازمُهُ ظهورُ الفتحة
 الثقل، ولمَّا انتفى اللازم ـ وهو ظهور الفتحة ـ عُلم انتفاء الملزوم، وهو
تقدير الضمة والكـــرة|((8).
وما رُدَ به هذا المذهبُ غيرُ لازم:

أما الوجه الأول فإنهم لما حملوا حالة النصا الثثنة في الياء أجروا الحكم على الياء حكماً واحداً، فكما قلدروا الكسرة في الياء حالة الجر كذلك قدروا اليا حالة النصب الفتحة في الياء تحقيقاً اللحمل،
 تتحركُ في مذهب آخر للعرب، فَلَّنْ يقدروا ذلك فيما حُمل فيه المنصوب


على المجرور في المينى بجهة الأولى، وذلك مثل مَعْدِي كرب، فِبنَ فإنَّ من
 ومررت(" بمعدِيْ كرب، فيقدر الكسرة في الياء، ورأيت أيت معدِيْن كربي،

 كربَ، بخلاف رأيت قاضيَ بلدك، ، فإنه تظهر فيه الفتحة ـ فإِئ فإذا كانوا قد قَدَّروا
 من منعه الصرف فالأحرى أن لا يحركوها بالِّا بالفتح في التثنية؛ إذْ حملُها على حالة الجر أولى من حمل معدي كرب في الإضافة على حالة ما لا لا ينصرف،


 مغتوحاً فكذلك هذا، وإذا كانوا قد راعوا في لغة التركيب تركيب مزج إعراب ما لا ينصرف مع اختلاف الحدين - أعني البناء والإعراب - فَالَّن يراعى ذلك في الشيء الواحد بجهة الأَوْلى والأَخْرى .

 ونصباً وجراً، وأما غيرهم من العرب فإنما قلبوا ليفر قوا بين المشنى وغيره ها

 دليل على الإعراب، وإذا قلت رأيت الزيدينينِ فعلامة النصب فتحني الدال، وإذا قلت مررت بالزيدينِ فعلامة الجر فيه كسرة مقدرة في الداليال،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ومرت. . . نيقدر الفتحة ني الياء: سقط من لـ . } \\
& \text { ( } \mathrm{H} \text { ( } \mathrm{r} \text { ( }
\end{aligned}
$$

ومنع من ظهور الفتحة(1) والكسرة شغل الحرف بالحركة التي اقتضتها الياء، والياء دليل على الإعراب، وكذلك تقول في الجمع




 يرى أنها غيره، وأنها دلائل عليه.
قال المصنف في الشرح (v): : اوهو مردود أيضاً من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الحروف المتجددة للتننية والجمع مكملة للاسم، إذ هي
 لم يكن ما قبل هذه محلاً للإعراب كذلك لا لا لا يكون ما ما قبل الأحرف الثلالثة محلًا له إذ الإعراب لا يكون إلا آخراً.

الثاني : أن الإعراب لو كان مقدراً فيما قبلها لم يحتج إلى تغييرها الماك كما لم يحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم وفي ألـف المقصور

الثالث: أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على ما يحدث بالعامل،
(1) الفتحة . . . . الياء والياء: سقط من ك.

$$
\begin{equation*}
\text { شرح التهـهيل } 1 \tag{Y}
\end{equation*}
$$

 رفع الاثنين بالألنه" .


$$
\begin{aligned}
& \text { (I) أي أبو علي الفارسي . سر صناعة الإعراب ص (V) } \\
& \text {. Vo: انرح التسهيل (V) }
\end{aligned}
$$

والحروف المذكورة محصلة لذلك، فلا عدول عنها، انتهى . وسيأتي الكلام على المذهب الذي اختاره المصنف إن شاء الهّ ه





 للإضافة لأنها زيادة، والمضـاف إليه زيادة في المضاف، فكرهو اليوا زيادتين في آخر الاسم

وفي الإفصاح: (اوقال الزجاج : هو بدل من التنوين خاصة؛ لأن تعاقب الآخر في نفسه قد صار عوضاً من الحركة|"(8)

 بناءٌ من المصنف على مذهبه في أن هذه الحروف هي الإعراب، وسابيأتي فساد هذا المذهب إن شاء الها .

وقوله: ولا مِن تنوينِه هذا مذهب ابن كَيْسان(1). واستدلَّ على ذلك بأن (1) كذا ني النـخ كلها، وهو موانن لما ني شرح التـهـيل للمصـف. وتد سبت ني النص: عرض


نون الجمع السالم .
(r) ولنلك. . . تثبت الحركة : سقط من ك.
( )
شرح التسهيل vo:1. .


الحركة قد عُوضض منها التغير والانقلاب في النصب والخفض، ،وفي الرفي الرفع قام



 مباشر النون. ولا ينبغي عنده أن يمتنع من التعويض من التنوين لبعد الاس الئم
 صغَّروه وإن كان بذلك يَبْعُد عن الفعل .
 واحده، نحو يا زيدان، ولا رَجُلينِ فيها .
ويجاب عن هذا بأن هذا بناء عارض، ولم يدخل
 على حاله وإن كان قد عرض له البناء اعتبارآ بأصله (r) لا بما آل إليه من البناء . العارض
ورُدًا هذا المذهب أيضاً بثبوت النون في تثنية ما لا ينصرف نحو
$[1 / \mathrm{rr}: 1]$

وقوله: ولا منهما هذا مذهب ابن وَلاّد(8) وأبي علي (o)، وهو اختينيار

$$
\begin{align*}
& \text {.vo:1 (1) } \\
& \text { (Y) ك! لأ } \\
& \text { كـ: لتكون. }
\end{align*}
$$


 صنف المقصور والممدود، وانتصار سيبويه على المبا




ابن طاهر وأبي موسى (1). واستدل على ذلك بوجود حكمِ الحر كة فيها مع
 الحركة مع الألف واللام وبحكم التنوين في حال الإضافة لأن الإضافة في إيجاب الحذف أقوى من الألف واللام كما تقدم .

 أحدهما فأن لا تكون عوضاً منهما أَحَقُ وأَوْلىَهِ .

إلى أنها عوض من تنوينين فصاعداً، فتكون عوضاً من من تنوين ألونين (0) في التثنية، وعوضاً من أكثر في الجمع، وإنما تثبت مع الألفـ واللام لأنها ألنا أقوى من التؤوين الواحد، وحُذفت في الإضافة لأن الإضافة أقوى في إيجاب الحذف

كما تقدم .
 قال : "وإذا لم تكن عوضاً من التنوين في الواحد فلأن لا تكون عوضاً الحناً من تنوينين فصاعداً أَحقُ وأولى) (r)

 في الوقف، فلو كانت النون عوضاً منهما أو من أحدهما لم تثبت لأن العوض يُحكم له بحكم ما عُوّض منه .
(1) الجزولية ص بr وشرحها للابني ص •^1^ وفيه استدلاله. .vo:1 (Y) شرح التسهيل (Y)
(r)

(0) هذا مذهب الحمد بن يحيى . . . فتكون عوضاً من تنوينن : سقط من لـ .


وذهب أبو الفتح" (") إلى أن النون قد تكون عوضاً من الحركة والتنوين الذي في المفرد، وذلك فيما فيه حركة وتنوين حالة الإفرادن، وقد تكون

 وحُبْلَيانِ وهذانِ واللذانِ .

قال بعض أصحابنا: وهذا كله تخليط.
وذهب الفراء(r) إلى أن النون فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد؛
 سائر التتنية والجمع على ذلك، وحذفت للإضافة لشبها بالتالتنوين، ولم اللم تحذف مع الألف واللام لأن الإضافة أتوى في إيجاب الحذف كما تقدم.
 لا يُعتدّ به، وأيضاً فإِنَّ حمل التثنية على التثنية قد يَّسُوغ، وأما الئِ الجمع فباب آخر . ولم يذكر المصنف مذهب الفراء هذا .
وهذا الخلاف في النون أهي (0) عوض أو كالعوض هو على أنها ليست نسس التنوين
ومِن النحويين مَن ذهب إلى آن هذه النون هي التنوين نفسه لأن الأصل بعد لحوق العلامة للتننية أن تنتقل إليه الحركة والتنوين، فامتنعت الحركة
(1) سر صناعة الإعراب ص ؟ ؟ § • • . .

 الرجلان، ومع النداء في قولك يا رجلانِينِ ويا غلامانِ

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

$$
\begin{align*}
& \text { شرح الجزولية ص الـي } 1 \text {. }  \tag{६}\\
& \text { (0) لـ: وهي }
\end{align*}
$$

للاعتلال، ولم يمتنع التنوين، ولكنه لزم تحريكه لأجل الساكنين، فثبت



 وهو الإعراب؛ لأن الحروف لا تُتَّى، ولما أُعربا دخلهما التنوين اللني كان ممنوعاً حالة البناء.
وكون هذه النون هي التنوين نفسه نقله ابن مشام عن الفراء، قاله : ولم
 فلم يُحذف حيث حُذف ساكناً إلا في الإضافة لأنه يَفصِل .

 نُسب إليه ذلك القول. وقوله: بل الأحرفُ الثلاثة إعرابٌ يعني الألف في نحو الزيدن الزيدان، والواو في نحو الزيدون، والياء في نحو الزيدَينِينِ والزيدِينَ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) نُبه: سقط من لـ. } \\
& \text { (Y) لأنه: سقط من كو }
\end{aligned}
$$

(





ص آا إلى أن مذهب سيبويه هو الصواب. رصف المباني ص ع1 الـ

وقد رُدٔ هذا المذهب بأن الألف والواو تَتْت" (1) قبل ذخول العامل،








 لم يسقط معناه، فالإعراب يدخل ويخرج ومعنى الاسمية في الاسم قائم،



 المذهب أيضاً أنها تسقط هذه الحروف في التيا الترخيم، ولا يلا يسقط في الترخيم إلا ما كان حرف إعراب، فلو كانت إعرابآ لسقط ما قبلها لأنها تكون حينّذ كالحركة .

وذهب بعض أصحابنا المغاربة إلى أن هذه الحروف لها جهتا اعتبار، ، فمن حيث الحرفُ حرفُ علة هو حرف إعراب، ومن حيث كونهُ ألفاً أو ياء أو

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) } \\
& \text { (Y) الأرطى: شجر يُدبغ به. }
\end{aligned}
$$

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

واواً هو دليل على الإعراب، أو هو الإعراب نفسه. وهذا ليس بسنيء لأنها من حيث هي حرف إعراب هو مححكوم لله بحكم غير الزائدل، ومن حيث هو الئ دليل أو إعراب هو زائد، فتناقضا .




 ومنها جمع المنتوص في حال الجر ، نحو : مر رت بان بالمهتدِينَ، وانتسبت إلى الى
 انتهى ما سرح به المصنف ما اختاره هـ

وذهب س إلى أن النون زيادة في الَاخر ليظهر فيها حكم الحركة التي

 فشبهها بالعوض، ولم يجعلها عوضاً. ومِن الناس مَن حَمل (0) كلام س على على

$$
\begin{align*}
& \text { ورفع: سقط من لـ . }  \tag{Y}\\
& \text { الخوزلى : مشية في تثاقل . }
\end{align*}
$$


ص|AY_|A






أنها عوض منهما، وزَعمٍ أنَّ ( كأنَّه قد تُستعمل للتحقيق بمنزلة: "إنَّها ، وسيأتي هذا المذهب في باب إإنَّه إن شاء الها .




 وأنها حروف إعراب كالدال من زيد.

وهذا الذي ذكره المصنف من الخلاف في الألف والواو والياء،


 ونصبهما بالياء، وأبدوا لذلك عللًّ ليس تحتها طاثلّ، وهي من فضول الككلام.

ص: وإنْ كان التصحيحُ لمؤنثِ أو محمولِ عليه فالمزيدُ ألفُّ وتاء.


 للكوفيين في الأَول والآخِر .
ش: لمَا ذَكر المزيدَ في تصحيح جمع المذكر ذَكر المزيد في تصحيِّ


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) لـ: بالالف رنعاً. }
\end{aligned}
$$

يجمع قياساً بالألف والتاء، والإشارةُ إلى أنَّ ما سواه مقصورُ على السماع،

 وتَيَبات وشَمالات وحُسامات .

وهذا الجمع - أعني جمع التصحيح في المذكر والمؤنت ـ ليس

 وأنكر()/ الحكاية التي تُحكى عن النابغة مع حَتَان في بيته المعروف(0): كنا الجَفَناتُ

البيت
وذكر أن النابغة لا تخفى عليه معاني الشعر حتى يَعترض (1) بما لا


وقوله: وتصحيحُ المذكر مشروطُ بالخلوّ مِن تاءٍ التأنيث المراد بالمذكر




ـ [11 [1الشاهد \&o9]. والبيت بتمامه:

لنـا الجَفَنـاتُ الُُرُرٌ يَلْمَعْنَ بـالضُّحى الأُرُ: البِض، جمع غَرَّاء، يريد بياض الشْعَّ

$$
\begin{aligned}
& \text { س: حتى لا يعترض. } \\
& \text { (V) سورة سبا: (V) } \\
& \text { ( ( ) سورة آل عمران: זףا. }
\end{aligned}
$$

هنا المسمى لأ الاسم، ولذلك لو سميت رجلاَ بزينبَ أو بسَلْمى أو بأَنْماءَ
 حال التسمية مذكَّرون، فلو كانت في الاسم تاء التأنيث عَلَماً نحو حَمْزة، أو غيرَ عَلَم نحو مُمَزة، لم يجز جمعرنه بالواو والنون.
 رَجُل، فإنهما لا يُجمعان بالواو والنون، ولذلك عبر بتاء التأنيث دون أن يعبر بهاء التأنيث.





 سميت به رجلاً فلا يجوز إلا تكسيره. وإن أُعِلَّت لامه نحو دِية إِية، وسميت به

 رجل مخففاة، فتقول: قام رُبُون، ورأيت رُبِين، ومر رت بِرُِيِن، وقام رُباتٌ .

وهذا القيد الذي ذكره ابن السراج يحتاج إلى اعتباره من لسان العرب؛
 باب التسمية، وإن قيل بقياس شيء منه فليكن فيما سُمع من العرب وني وشاع
 بالواو والنون كما جُمع حين كان غير مُسَمَّى به، أمَّا ما لم يُجمع قبل ذلك

بالواو والنون(1) نحو عِدة فلا ينبغي أن يجمع بالواو والنون، ولا يُلْحَق ما ما
 الهاء، وجُمع قبل التسمية به بالواو والنون. وأنَّا ما أجازه سا س من من جمع

 بالألف والتاء، إلا إن نُقل جمعُ ذلك بالواو والنون عن العرب، فيُعْبل، وأما من حيث القياس فالقياس يتتضي أن لا يجوز .

وقال أبو السعادات (r) في كتابه البديع: (إلن سميت رجلاً أو امر أة بِسَنة

 وظُبات لا غير . وغيرُ س س (0 يروي في ظُبة ظُبِين") انتهى .

وما قاله أبو السعادات هو نص س، قال(1): اولو سميت رجلًّ أو

 شِيات وظُبات؛ لأن هذا اسم لم تجمعه العرب إلا هكذا، فكذلك قياس هذه
بالواو والنون: سقط من ك .
 [ [ سُكينة، وتنعل في الولايات، وكتب في الإنشاءه ومن تصانيفه: البديع في النحو، والنهاية

 ص: لم يعتد .
زيد هنا في ل، ص: في ني


وقال أبو الحسن : أقول في جمع هذا كله ظُبُون وشِيُون، كما أقول فقُون وتُبُون جرياً على الأكثر وأنه أُصل الباب.
وقول س أقس لأنَّا لم نجدهم خالفوا في جمع الأعلام جمع أسماء
 وأجاز الفراء جمعه بالواو و النون بحذف التاء قياساً، ولم يسمعه.
 إياها، وعِدُون، وإنٍ لم يقولوه، حملاَ على قولهم لِدَّة ولِدُونَها، فخالَّفَ قوله .


 عِدة عنده إلا عِدَات لا عِدُونَ

وقوله: ومن إعرابِ بحرفين احتراز من المسقَّى بزيدَينِ وزيدِينَ واينَينِينِ وعشريِنَ ونحوها، وحكي فيهما إعراب الثنية والجمع بالواو والنون، فإنهن لا يجوز جمعه بالواو والنون.
وقوله : ومن تركيبِ إسنادِ فلا يُجمع بالواو والنون تَأَبَّ شَرَرًا وبَرَقَ نحرُه وشبههما، لا نعلم في ذلك خلافاً.

كَرِبُونَ، ولا: جاء سِيْوَّيْنُونَ

ومَن النحويين مَن أجاز جمع ما خُتتم بـ (اوَيْهِه)، واختلفوا: فِمْنهم مَن

 في تثنية ما ختم بـ اوَيْهي) كالخلاف في جمعه، والصحيح أن ذلك لا يجوز (1 (1 الكتاب ץ: ا• ع وهذا معنى فوله.

للشبه الذي بينهـا وبيـن الأسماء المحكية من جهة التركيب، ولأنه لم يَرِد بذلك سماع

وقوله : وبكونِه لِمن يَعْقِلُ فلا يُجمع "واشِقَّ" اسم عَلَم لَكْبَ، ولا (اسابِق"، صفته، بالواو والنون .


 "أُولي" و (الِلِيّينَ") مما لا ينقاس جمعُه .

ما لا يعقل هو لتشبيهه بمن يَعقِل، وقولُ الشُاعر (0):


ومِـن المشبَّبـه بمـا يعقــل الــدواهـي والأشيـاءُ المستعظَمــة، نحـو :
 الأعمال العجيبة، وقالوا للمطر الذي يَعظُم شأنه ويعمّ نفعُه : وابِلُون، قالِ

سورة الحجر : r
(£) سورة يوسف: ع \& إذ تال يوسف لأبيه يا ابت إني رايت الحد عشر كوكباً والنمس والقمر رأتهم لي ساجدينه


أشجار الجبال تتخذ منه التسي. والمراد بالفتية: السهام.
(1) س : البرجون.
 وحكى ابن الأعرابي فيه: العِمْلين. وتال نعلب: إنما هو العِمَلين بكسر العين وفتح الميم وتخفيفها.

فأَصبحتِ المذاهِبُ قد أَذاعَتْ بهـا الإعصـارُ بعـدَّ الـوابِلِينـا

## وقال أبو صخر (r):


ومما نُزُلَ منزلة العاقل في الأنس به والحُحُوُ عليه قولُ الراجِّ


وقوله: عَلَماً فمثل رَجُلِ وغُّلام وفَتَى لا يجوز وإن كان قد اجتمعت فيه الشروط غير العلمية.

وقد منع المازني من جمع العلم المعدول نحو عُمَرَ، ومن تثتيته، فلا يجمعـه جمـع سـلامـة ولا جمـع تكسير، وقـال : أقـول جـاءنـي رَجُـلانِ

الأنباري ص بع


 على واحد لها، كأنه قال : الوَبْل بعد الوَبْل" .

 هذلي أيضاًا. القسطل: النبار. وتهتان: صَبّب. والتجاويد: جمع لا واحد لها لها وقد يكون جمع تَجْواد.
(r) الليتان في الكتاب



 في الإبل بمنزلة الثـابِ من الناس .
كِلامما(1) عُمَرُ ، ورِجالٌ كُلُهم عُمُرُ .

 والعُمَـرانِ أبــو بَكْـِـر ولا عُمَـرُ
وإذا كان قد يُشنى (r) على سبيل التغليب، فَلَّنْ ينّى مع اتفاق اللفظ والمعنى أَوْلى وأَخرى .
فإن قلت: إذا كانت العلمية شرطاً في الاسم المُكُبَرُ فما وجه قول العرب في الحكاية (أَئَونه بالواو والنون، وليس بِعَمْ؟
 والنون عوضٌ من النتص المتوهَّم بالإدغام، هكذا أجابوا في جمع أَيْون (8) وقوله: أو مُصَغَرًا يعني أنه إذا اجتمعت الشُروط، وكان ونان مصغراً، فإنه

 ونُصَيْفُون. وإنما جمع كذلك -ولم يجمع مُكَبَّره - لتعذر تكسيرهِ
 نلما تعذر التكسير لم يبق إلا التسليم. فإن كانت الكلمة بنيت على التصغير نحو كُمَيْت وكُعَيْت(1) جاز
( ( ) قال المبرد: پوإنما جاز في أني التثنية والجمع دون أخواتها لأنها تضاف وتفرد، ويلحقها التنوين بدلاً من الإضانة، المقَتضب r :r.r.r.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) وغلـيم: سقط من ك. } \\
& \text { (1) الكعيت: البلبل . ك، ص، ح: كُتُنع. }
\end{aligned}
$$

التكسير، فتقول: كُمْت وكِعْتان"(1)؛ لأن المعنى الذي أَوْجَبَ التصغير ملازم
 فلو قلت في جمعهما رِجال وحُحْر لم يُدْدرَ مل هما جممع رَجُل وأَخْمَر أو هو جمع رُجَيْل وأَحْيْمِر .

 فتقول ضارِبُون ومُؤُمنون .
قال المصنف في الشرح (0): (إفإن لم تقبلها لم يَيِقْ بها هذا الجمع



 وأَفْعَل التفضيل إذا كان معرفأ بالألف واللام أو مضانانَألى إلى نكرة، فإنه يجوز

 بالألف لا بالتاء، فهذه صفة لا تَقبل التاء بلفظها ولا بلا بلفظ مؤنثها، وهي تجمع بالواو والنون .
ونَبت في بعض النسخ بعد قوله : ॥أو صفةَ تَقبلُ تاءَ التأنيث" قوله : اباطِّرادا)، وهو قيد حسن محتاج إليه لأنه قد وُجد صفة قبلت تاء واء التأنيث لقصد معناه، ولكنه لا يطرد، فلا تجمع بالواو والنون، وذلك مِسْكين، فإنهم


قالوا مِنْكينة للمؤنت، ومع ذلك فالقياس أن لا يقال مِنْكِينون، وإن كانوا قد

 مِسْكِيناً بِفَقِير، فأدخلوا التاء للمؤنث كما قالوا نَقِيرة، ولما قالوا مِسْكينة ومِنْكِينـات قالوا مِسْكِيُون، وقولهـم امرأة مِسْكِنِ على الأصل في هذه

 عدم قبول التاء لقصد التأنيث . وقوله: إنْ تُصِد معناه شرط في جمع صفة المذكر وصفين : أحدُمما: قبولُ تاء التأنيث، واحترز مما ذكر منر من الأوصاف التي لا تَا تَبل تاء التأنيث، وذكرنا من الأوصاف ما لا يقبل التاء، وجمع بالواو والنون. والوصفُ الثاني: تقييدُ قبوله التاء بقصد معناه، فإِن قَبِلَ التاء لا لمعنى


 والنون، ولا في المؤنت بالألن والتاء، لأنها صفة قبلت تاء التأنيث لا لقصد

 فرس محضير : شديد الحُضْر، والحُضْر : العَذْو و


بالواو والنون" . تلت: رواية مغيرة من راوية .

وقوله: خلافاً للكوفيين في الأول يعني الخلو من تاء التأنيث، فإنهم
 استدل الكوفيون على جواز ذلك بالسماع والقياس :
 وفي جمع رَبْعة : رَبْعُون، وهو المعتدل القامة .

 تزول التاء بجمع التكسير فكذلك تزويل بالجمع بالواو والنون النو الدئ والديليل على
 وعُقْبة الأَعْقَابِ في النَّهْرِ الأَحَمْ
وأما البصريون فالسماع عندهم شاذ، والقياس ليس بصحيح لأنه لا

 بالواو والنون تأنيث، فيعقب التاء؛ ألا ترى أنك تقول: قالت الت الرجاء الرّال، ولا يجوز: قالت الزيدون.

وقد اختلف الكوفيون في جمع مثل طَلْحة وحَمْزة مما هو على وزين فَعْلة، نقال الجمهور ر(r): تحذف التاء فقط، وتقول طَلْحُون وَحَمْزُن بسكون
(1) هذه مسالة خلافية بين البصريين والكوفيين. الإنصاف ص • ع ـ ع ع [المسالة الراب
 _






عين الكلمة. وذهب ابن كيسان(1) إلى فتح عين الكلمة، وقال (r) المؤنث الذي لا علامة فيه للتأنيث، وهو على فَعُل، فتحوا عين الكلمة، قالوا: أَرَضُون.

وهذا مُعارَض بجمعهم أَهْلغ على أَهُلُون بسكون عين الكلمة، ولا ينبغي أن يجعل شيء من هذا أصلاً يقاس عليه لأن جمع ذلك بالواو والنون في غاية الشذوذ.

وقال البصريون (r): لا يجوز جمع طَلَحة ونحوه مما فيه تاء التأنيث بالواو والنون لأنه لم يرد به سماع، ولا يقتضيه لا قياس لا ووجه امتناعه في القياس أنك لو جمعته فإما أن تُبت التاءً أو تحذفها:

إن أثتها فتجمع بين علامتين متضادتين : التاء التي تدل على التأنيث،

 وإنما هي بدل من الهمزة المبدلة من الف التأنيث.

وإن حذفت التاء ففي ذلك إخلال من جهـة أنها حرف معنى، وقد



 عليه من المعنى، وأما حذفها في طَلَحات فليس فيه إيلالال لأن تاء التأنيث إذا حذفت عَقْبَها التأنيث بالألف والتاء.

$$
\begin{align*}
& \text { نرح الكتاب للسيرافي \& : : }  \tag{Y}\\
& \text { شرح الكتاب للسيرافي ع: }
\end{align*}
$$

وقد تأول بعض البصريين ما أنشده الكوفيون دليلَّ علىّ تكسير العَلَم
 العَلَم، بل يكون جمعاً لـ اعُعْبَبةِ التي يراد بها الاعتقاب، قولهم

## لقــــد علمـــتُ أَيَ حِيـــنِ عُقْتَــــي


 من القلة بحيث لم يجئ منه إلا هذا البيت، فلا يُجعل أصلَّ لقياس نظيره عليه وجمعِه جمعَ التكسير .
وقوله : والآخِرِ يعني الصفة التي لا تقبل تاء التأنيث إن قصد معناهاه فإِنَّ الكوفيين يُجيزون جمعهِا بالواو والنون، وقد جاء شيء مئ من ذلك نادراً بَنى عليه الكوفيون، وهو قولُ الشاعر (r) :

 لأنها تقع على المذكر والمؤنث بلفظ واحد، وقولُ الآخر (r) :









 (Y)

فمـا وَجـدتْ نسـاءُ بنـي نِـزارِ $\quad$ حـلائـلَ أَنْـوَدِيـنَ وأَخْمَرِينـا فأَمْوَد وأَحْمَر من الصفات التي لا تقبل تاء التأنيث لأن مؤنثها على غير

بناء(1) مذكرها .
وفي الإفصاح: أجاز الفراء جمع هذا الوصف بالواو والنون، والألف
 الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلام جعلوه باباً أو فصلًا وليان وليس بالجيد

والذي ذكره أصحابنا في تقييد الصفة التي تُجمع بالواو والنون أَحسنُ


 حائض، وبالعقل عن مثل سابِق صفة لفرس، وبا وبالخلوّ من تاء التأنيث عن مثل ونل

 أَفْعَلَ الذي مؤنثه فَعْلاء، ونَعْلَاْ الذي مؤنْهُ فَعْلى .

قال أصحابنا: وإنما جُمعت الصفة بتلك الشُروط بالواو والنون، ولم يُجمع بها الاسم الجامد، لشبه الصفة بالفعل من جهة الصن الص الصفة أبداً فيها =


 كل نيء عند العرب: الأبيض .
(1) بناء: سقط من س.
(Y) انظر على سبيل المـنـل المقرب r (Y) (r) رجل نصف: كَهُل .

معنى الفعل، إذ لا تكون إلا بالمشتق أو ما في حكمه، ، وإذا كانت للمذكر لم





 بالواو والنون. هذا مذهب البصريين.

وخالف الفراء في الصفة التي تكون للمذكر والمؤنث بغير تاء، فلمئريُجز



 وإذا كانا من قبيل المذكر فلا يُجمع بالألف والتا والتاء، كما لا يُجمع قائم وائم صفة



والصحيحُ أنَّ ذلك لا يسوغ لأن هذا النوع من الصفة لا يشبه الفعل ،

 نَحَفُ، ورِجال أَنْصاف (r) ونَصَفُون . وذلك شاذ لا ينبني أن يقاس عليه ما لم

$$
\begin{aligned}
& \text { يسمع فيه الجمع } \\
& \text { (1) في النـخ كلها : لم يشهـها. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ورجل نصف ورجال أنصاف: سقط من س. }
\end{aligned}
$$

فإن قلت: كيف جمعوا الأَفْعل للتفضيل بواو ونون، ومؤنثها الفُعْلى، وهي لا تشبه الفعل؟

فالجواب أن هذه الصفة لا يجوز تنكيرها إلا في ضرورة، فلما التزم فيها التعريف ـ وهو فرع على التنكير - أَشبهتْ لذلك الفعلَ لأل الْ الفعل فرع عن
 ولهذه العلة نفسها جمع الاسم الجامد إذا كان علماً بالواو والنون، وإن الن كان بان نكرة لم يجمع بهما لأن تعريف العلمية فرع، فأثبه بذلك الفعل، والتنكير أحل، فلم يشبه الفعل .
 المادة، وشذ ضَبُعانِ في ضَبُعُ وضِبْعان .




 شا : مثالُ كون العقل لبعض ما ذكر كافيآ(1) قولُك في رَجُل وفَرَس :

 إنما تختلف علامة الجمع بسبب العقل، فيُغَلَّب ذو العقل، بخلاف الِّلِ التنية، فإنه لا تغليب فيها بسببه.



وسَكْرانَ وسَكْرى: أَحْمَرانِ وسَكُرانانِ. وهذا معنى قوله : "المع اتِّحاد المادة) .
 رَجُلانِ، ولا في رَجُل وامرأتين، ونَوْرُ وبِّرتين: رِجالِ ولا نِيران .







 ضَبُعانِ، فإن ذلك يكون من تغليب المؤنث على المذكر .

وقوله: فمسموعٌ يعني أنه يُقتصر (r) به على مورد السماع، ولا يُتَعَدَّى،



 ذكره رسوله


واما شأُولُو" فهو وصف، ولا واحل الاحد له من لفظه حتى يعتبر فيه قبول
لحاق التاء له على الشرط الذي ذكر .
وأما (عِلِّيُونَ)" فإنه اسم مفرد لما هو شيء فوق شيء، وكاء وكأنه ارتفاع لا


 ودارُون(V) وفِلَسْطُون، قال الأعشُى (^) :
وتُجْبَى إليه العَيْلَجُونَ ودُونَها
وقال زيدُ بن عَدِيّ (9) :

(1) (1)
(Y) صريفون: قرية كبيرة غناء شهجراء ترب عكبراء وأوانا على ضفة نهر دجيل. وقرية من قرى واسط. و وترية من ترى الكونية
(r) (!) نصيبون: مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوانل من الموصل إلى الشام، بينها وبين سنجار تسعة فراسخ، وبينها وبين الموصل ستة ايام
(1) (1) يبرين: اسم لمواضع عديدة، منها النها اسمم ترية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء







 ومي قرية ترب الحيرة.
(9) لم أَفت عله في غير سُرح التسهيل ممـا رجمت إليه من الكتـب التي صنفت تبل ابي حيـان.

ووجه شذوذ هذه الأسماء أنها لا مفرد لها من لفظها.
وأما ॥عالَمونه فوجه شذوذه أن مفرده (اعالَم" اسم جنس، وليّ


 والنون غُلُّبَ مَن يعقل على ما لا يعقل .





وقال بعضُهم: العالَمون جمع عالَم مُراد به مَن يعقل، وفُعل به ذلك



 انتهى كلام المصنف في شرحه.



(1) على: سقط من נ، ص، ح.
(ب) شرح التسهيل 1:1.
 المذكر (६) كذا ني النـخ كلها.
 من شروطه، وهو العَلَمية، وإنما كان يلزمه ذلك أن لو كان يَدَّعي أنه جُمع جمعاً قياسياً.

وأما أَمْلُونَهَ فجمع أَهْلِ، وأَهْل ليس بِعَلَمْ ولا صفة . ومُحَسِنُ جمعه



ومثل جِمع اَهْهل على أَهْلِينَ جمع مَرْء على مَرْئينَ في قول الحسن :

وأما پآَرَضُونَه فجمع أَرْضِ، وهي مؤنثة، اسمَ جنس لا يعقل، نفاته من الشُروط التذكيرُ والعقل والعلمية. وقد تَمَمَّلَ المصنف (2) لجمع أَرْض
 تشبيهاً بالعاقل لأنه هو الذي يصدر ما يُتعجب منه . ومِن وُرود الأَرْضِينَ في

مقام التعجب والاستعظام قولُ الشاعر (o) :
مـن الأَزَضِيــنَ تَعلمُـهـ نِــزارُ


وقولُ الآخر (1):
لقد ضَجَّتِ الأَزْضُونَ إذْ قام مِن بَني $\quad$ هـــدادِ خَطِيـبُ فــوقَ أَعــوادِ مِنْـَـرِ
وقيل : إنما جُمعت هذا الجمع عوضاً من عدم تأنيّها بالتاء؛ لأنها

$$
\text { (1) سورة الفتح: } 11 .
$$

19 سورة المائدة: (Y)


 ونُرح التسهيل : هدادِ .
rrI

واقعة على مؤنث، فكان قياسها أن يقال فيها أَزضة، فلما مُنعت من ذلك
 فقد استوت أَرْض وسَنة في الجمع تعويضاً، ولذلك فُتحت راء أَرْض كـما غُيرت سين سَنة .
وقيل : فُتحت الراء لأنها نابت عن أَرَضات، وكا وكان ذلك خِّرفاً من
 من فضول الككام .
 وأنه ليس فيها شروط ما يُجمع بالواو والنون.
 على سبيل التعويض كما ذكر في أَزض؛ لأن تاء التأنيث سقطت من من مفرئرداتها حين عُدَّ بها (r) المؤنث، ولم يكن من حقها أن تسقط، وعُ وعُوملت العشرة بذلك - وإن لم يكن في عشرين معنى الجمعية ـ لأن المثنى قد يُعري إئر إعراب


 قياسية كانت أو شاذةً انتهى .
 والنون جراً ونصبآ، وزيادة النون بعدها.



$$
\begin{aligned}
& \text { كا كـ حين عدمها. } \\
& \text { شر (r) } \\
& \text { ( ) ( ) س : إذ لا يعهد في ذلك شيء. }
\end{aligned}
$$

وقوله: نيما لا يُحَسَر خَرِج بذلك ما كُسٍر نحو شَفة وشاة، فإنهما حُذفت لامُهما، وعُوّض منها الهاء، لكنهما كُسِّا، فقيل : شِياه وشِّفاه .
 بالألف والتاء ولا بالواو والنون، وذلك بخلاف ما لم يُكَسَر من ذلك، فإنه جاء فيه الجمعانِ نحو بُبَّ(')، تقول ثُبات ويُبُون . وقوله : هاءُ التأنيث خَرج بذلك أْخت وبِنْت لانها تاء التأنيث لا هاء التأنيث، فبِنْت وأخْت قد حُذف لامهما، ولا يُجمعِان هذا الجمع . وقوله : بسلامة فاءِ المكسورِها يعني أنَّ حركتها لا تتغير في الجمع نحو مِائة، تقول مِئُون، فتبقى الميم مكسورة على حالها في مِائة . وحكى الصَّغاني عُزُون(؟) بضم العين . ولعلها مما جاء في المفرد الكسرُ والضمُّمُ وتوله: وبكسرِ المفتوحِها تقول في سَنة: سِنُون. قال المصنف في الشرح (0): اإن كان مفتوحَ الأول أو مكسورَه لم يَجُز في جمعه إلا الكسر" . وكان قد قَدَّمَ قبلَ ذلك عند شرحه قولَّ : (لغير تعويض" أن سين سَنة في
 نسي أنه ذكر أنها رُوي ضمُّها، إذ لم ينبه عليه هنا . وهذا الذي ذكر من التغيير في فاء ما جُمع من هذا النوع هذ الجمعَ حكاه ابن كيسان(v) عن الكسائي .

فمما جاء من المكسور الفاء من ذلك مِاثة ورِئة وعِزَة وعِضَة،
 (r) (r) الثبة: الجماعة من الناس وغيرهم ( ) ( ) عزون: جمع عِزَة، والعِزة: الجماعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { VI:l (T) } \\
& \text {. Ar: انرح التسهيل (V) }
\end{aligned}
$$

نـــلانُ مِئيـنَ للمُلــوكِ وَفــى بهــا رِدائي، وجَلَّتْ عن وُجُوه: الأَماتِم
وقال(r):






ولام هذه الكلمات (1) واو محذونة إلا سَنةّ(ل) وعِضَة (1)، فيحتمل أن


 تلر: غرم ثلاث ديات فرمَّن بها رداءه، وكانت الدية مائة إبل، والمعنى لثالئماثة، وفى بها
 بمعنى الئّنِن


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجر : } 91 \text {. } 9 \text {. }
\end{align*}
$$



 فما فوقها. وثبين : جماعات متفرتة.
 الكتاب r: •
( 1 ( الكتاب


تكون هاء وأن تكون واواآ لمجيء التصريف عليهما، وإلا مِائة ورِئة، فإنها ياء



فالمحذوف ياء.

 بالظُّبة، ومِن جمعهِ بالواو و النون قورلُ الشاعرَ (r)



$$
\begin{equation*}
\text { سر صناعة الإعراب ص ع • } 7 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

الظبة: حدّ السيف والسنان والخنتجر وما اشبهها.
 و و شُواهد الإيضاع ص وrr











 رانع بن نصر بن يسار . الخراساني اللغوي النـي
 كان الخلبل عمل من كتاب العين باب العين وحده، نصنف الليث باقي الكتاب

ظُبوَات(1) . وكأنه( (r) قاس ذلك على عِضَة وسَنَة حيث قالوا عِضَوات
وسَنَوات، والمسموع في جمعها بالألف والتاء ظُبات، كما قال (r)

ومثالُ ظُبَة في كونه كُسّر وجمع بالواو والنون وبالألفَ والْ والتاء بُرَة ، قالوا
بُرآ وبُرات وبرُون، قال النـاعر (\&) :
على عُشَرِ أو خِرْوَعِ لم يُخَضَّيِ
/ كأنَّ البُرِينَ والدَّمالِيجَ عُلِّقَتْ
وجمعُ الظُبة بالواو والنون لم يحفظه س (o)، وهو شاذ لا يُلتفت إليه، ،
ومنه قوله (7) :
كُـؤوسَ المنـايـا بحـدُ الظُبِينـا


وقوله : ونحوَ رِقَة أشار إلى أنه يقلّ وجود هذا الجمع في المنيّوص


 "وِجْدانُ الرُقِين يَغْطِي أَنْنَ الأَفِين")"، يقالِ : غَطَى غَطْياً: 'سَتَرَ، والتشديد =

(1) تال: هولو جُمع ظُبَات في الشعر على قياس سَنَوات جازا العين (ظبي) IVA:A . ويظهر من هذا القول أن جوازه مقصور عنده على الثع الثع . (Y) (Y) هو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارئي، أو الـسموال بن عادياء اليهودي، كما في الحماسة



 (0) الكتاب ref ( ( I ) لم أقف عليه. (V) مجالس نعلب ص ov^ والبصريات ص r^0 وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ص 7•\& =

أثهر ، وقال النشاعر (1):


وحذف الألفـ، قال الشاعر (r) :

الأَسْرِية: جمع سَرِيّ، وهو مسيل الماء . وقد كُسِّرت آَضاة على إضاء، الِّرِّ قال الشاعر (r)
 في أحد التأويلين (8) . ومثل أَخاة قَناة، كَسَّروها على قُنِيّ، وجمعوها =
 الأحمن. ومعناه: المال ينطي العيوب. يُضرب في نضل النـل النى والجِّدة.



 (Y) هو الطرماح. ديوانه ص الr
 حَفيرة تحفر حول الخيمة او الخباء تمنع ماء اللطر وتدنع السلل. لـ: إلا أياضر . شرح التهيرل: الإضينا.




 فيها، أي: تدخل، واحدتها: غليلة.



على قُنِين، أْشَد خَلَفَ الأحمر في مجلس يونُس بن حبيب" (1):

وقوله: : وإوزَّةٍ مـالُهُ قولُ الشـاعر(Y):

 إحَرَّة تقديراً، وِلا يقال إحَرَّة، يَعْنون الحِرارار، وقال الراجز





 ذلك على ما يَثْلَجُ به الصدر، وإنما تلك خيلك

$$
\begin{align*}
& \text {. Yor ، YO1 تقدم في ص (Y) } \\
& \text { الحَرَّة: أرض ذات حجارة سود نَخِرات كأنها أُحر نت بالنار . } \tag{r}
\end{align*}
$$






 خمس : لا خمسمائة . والأمرّين: الشرّ والألأمر العظيم



 ومِن غريب هذا الجمع قولُهم في نَذْيٍ : ثِدُونَ وئِدِينَ(r)، قال الشاعر

## 



 عِزْهُون في الجمع، وإنما هو عِزْهَوْنَ بفتح الهاء من جمع المقصور .
ص: : وتد يُجْمَلُ إعرابُ المعتلُ اللام في النون منونة
 يُرَدً إلبه المحذوف، وليس الواردُ من ذلك واحداً مردودَ اللام، خلافاً لأبي
(1) تمام بن غالب المعروف بابن التَّيَّني أو بابن التَّكَّان ابو غالب الأندلسي المُرّسي اللغوي




 كذا بكسر الثاه فيهما، وضمها في الشاهد التالئلي البيت في جمهرة اللغة

 يطرب بللسماع، ولا يحب اللهو، وجمعه عِزهُون، تسقط منه الهاء، والألالف المهمالة لألنها



ش: تقدم أن سِينِيناً ونحوه من المعتل اللام الذي عُوُض من لامه هاء التأنيث أُعرب إعرابَ جمع المذكر السالم، وإعرابُ سنين هذا الإعراب


 وقوله: مُمونةّ غالباً تنوينُها هي لغة بني عامر، قال الفراه: وأما وأما بنو عامر
 كثيرة، قال الفراء: أنشدني بعض بني عامر آبي



قال : وأنشدني الكسائي (8):



وأما عدم تنوينها فلغة تميم، قال الفراء: إذا ألقت بنو تميم الألف

 ص 7 \&ه . السرار : الليلة التي يستسرّ فيها القمر، يقال: استسرك الهلالُ فيَ آخر الشهر: الي خفي
 على الأول. الأععمب من الظباء والوعول: الذي في ذراعيه بياض، والعُصْم تسكن أعالي الجبال .
البيت في إيضاح الو قف والابتداء ص • ا وتخليص الشواهد ص VI.




واللام من السنين لم يُجْروا سِنين، نقالوا: قد مضت له سِنينُ كثيرة، وكنتُ عندَه بضعَ سنينَ يا هذا .

وظاهر كلام المصنف أن من جعل الإعراب في النون يرفع بالضمة،




 هذا هو الاصطلاح عندهم، يقولون(「) في المنصرف: مُجْرَى، وفيما لا لا لا ينصرف: غير مُجْرَى. قال المصنف في الشرح (r): (اوبيض هؤلاء لا يُوْوَنه")،
 (فيتـرك التنوين لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين في حرف . ${ }^{(r)}$ (r)

وقوله: ولا تُسِِطها الإضافةُ لأنها تنزلت منزلة الدال من زَيْد في جعل الإعراب فيها، نصارت حرف إعراب، وإن كانت زائدة، كما أن نون غِنْتِلِينِ حرف إعراب، وهي زائدة.

 بين ما تُرفَع به، وهو الواو، وبين ما تُرفع به الآنَ، وهو الضمهة، فأما فالما قراءة
(1) الغسلين: غُسالة أبدان الكفار في النار . وهو فِعْلين من الغُسالة.


 شرح التسهيل ا 1 . 1 .

س : وكان تدم.
 بزيادتي الجمع المسلم، فنتلها من إعراب الحركات إلى إعراب المحر المروف،
 حَكى س عنهم من ممز مصائب
وهذه الياء والنون في يسِيني على هذه اللغة زائدتان كالواو والنون حين

 محذوف اللام، وهاتان زيادتان زيدتا فيه عوضاً من المحذوف .

 وتكون النون على هذا بدلاً من لام الفعل التي هي واو .
 دَعانيَ مِن نَجْيُ، فإِنَّ سِيِينَّهُ
يقول(7): سُنْيُن وسُنُيْنِّ، وعلى قول من فتح النون: سُنَّاتٌ، لا غير . وهي من المسائل المشكلة.
 (1) V


الكتاب ₹ : جهr.

سورة الأعراف: • ا. . وهذه قراءة نافع في رواية خارجة. السبعة صن YVA . ورواهاها ابن خالويه في الشواذ. مختصر في شُواذ القرآن ص

 (0) تقدم في ص م ( )

زيد هنا في ك : سنين •



قال : (لم يَرِذ به سماع") .




 غيرمما




 لها حق في الإعراب بالحر كات كـرسنين" انتهى .
 الشذوذ، فلا نضم إليه شذوذاً اَخر ، فأما قول الشاعر (o):

$$
\begin{aligned}
& \text { شرح التسهيل 1: } 10 \text {. } \\
& \text { (Y) رقين : جمع رقة، وهي الفضة (Y) } \\
& \text { (r) (r) ك ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تقدم في ص YA• ، YYQ (0) }
\end{aligned}
$$


بكسر النون، فضرورة"(1)، كقوله(r):

قال المصنف (8): (ايمكن أن تكون كسرةً إعراب، ويجوز أن يكون كسرُ


وليس كما ذَكر لأن النحويين نَصُوا ${ }^{(0)}$ لعلى أن كسر نون نون الجمع ضرورة، ولم ينقل أحد أنها لغة، وأما فتح نون الاثنين فمنعول أنها لغنة، وقد
تقدم لنا ذكر ذلك (T) .

وأخذ المصنف في الشرح يُقَرَّب إعراب سِنين وظُبين من إعراب قُرِين

 (9) شرحهر
(1) ك: فكسر النون ضرورة.




أبي: سقط من كو
شرح التسهيل 1:17.
 تقدم ذلك في ص






وقوله: ويُنصَبُ كائناً بالألف بالفتحة على لغة أي : ويُنصب المعتلُ


 بين الناقص والتام في هذا. واستدل الكوفيون بما حكى الكان الكسائي من قول بعضهم: اسمعتُ لُغاتَهم|" ${ }^{(r) ، ~ و ق ا ل ~ ا ل ش ّ ا ع ر ~(r) " ~}$






قال المصنف, في الشرح (7): (نصبه بالنتحة قبل الرد كان لشيشين :




.r•\&:r


$$
\begin{equation*}
\text { تقدما في صِ } 101 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$


(0) كذا: سقط من كـ (1)

(V)
( ( )
(ه) (هبات: كرر في س.
rro
 الإعراب الذي هو (Y) به أولى . ولـ ولا يُعامل نحو عِدات من المعتلِ الفاء معاملة

ثُبات لانتفاء الشيئين المذكورين" انتهي .
وما ذَكره من أنه لا يُعامل نحو عِدات من المعتل الفاء معلملة بُبُات قد جاء بعضُه مُعامَلْ هذه المعاملةَ، القال أبو عمرو بن العلاء لأبيُ خَخْرَة : كيفس تقول حفرت إراتِ؟ قال: حفرت إراتَك، فقال أبو عمرو : لانَ جلُُكُ يا أبا خَيْرة . يقول: أخطأتَ. قال أحمد بن يحيـى : هي لغة لم يعرفها أبو عمرو، يقال: وَاَزْتُ إرةً أئرُها وَأراً، إذا حَفرتَ حَفِيرة تَطبُخ فيها، وإراتٌ جمع إرَة . وقال المازني : وأما سمعتُ لغاتهم وما أشبهه فلا يجوز فيه إلا الكسر لأنه تاء جمع، وأنشد الأصمعي للهذلي (r):
كـــأنَّ ظُبــاتِـــه عُقْـرٌ بَعِيــــُ $\qquad$
فهذه جمع ظُبَة، وكذلك يُبات"(ع) . فهذا الذي قاله أبو عثمان مُخالف
ظاهره لما حكاه الفراء عن العرب من أنه يجوز فتح التاء وخفضها .
وقوله : ما لم يُرَدَّ إليه المححذوفُ يعني فإنه يُنصَب بالكسرة. . واستظهر
 عِضَوات كذلك، فإذا جُمع رُدَّ إلى أصله الذي هو أولى بهه وهو النصب بالكسرة .

وقوله: وليس الواردُ من ذلك واحداً مردودَ اللام، خلافاً لأبي علي
(Y) هو : سقط من س.
(Y) هو الداخل بن حَرام. شرح أنعار الهذليين ص (Y) هو والبيت فيه كما يلي:


 (£) هذا الخبر في مجالس العلماءص ه ـ T ، وقد سقطت بعض العبارات منه،

ذهب أبو علي(1) إلى أن قولهم: (اسمعت لُغاتهم"، بفتح التاء إنما هو مفرد
 قبلها، نقلبت ألفاً.

ورُدَ ذلك بانه لم يُسمع في لغة المحذوفة اللام رَدُّ اللام، فتقول فيه
 المصنف (r) ذلك بانه يؤدي إلى الاشتراك بين المين المفرد والجمع، وبان وبان هذه التاه عوض من اللام المحذوفة، فلو رُدَّت لكان فيه جمع بين عِوَض ومُمُوَض منه، وذلك ممنوع.




 عوض، فكذلك تاء لُغاةٍ لا تكون عوضاً، فلا يكون في ذلك جمعٌ بين العِوَض والمُعُوَض منه.

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه
الجزء الأول من كتاب "التذييل والتكميل"
بتقسيم محققه، ويليه - إن شاء الله تعالى
الجزء الثاني، وأوله:
"باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح"

$$
\begin{align*}
& \text { شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص } 190 \text { ـ } 197 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { شرح التسهيل 1^:1 } 1 \text {. } 1 \tag{Y}
\end{align*}
$$

... .1. in

## 






