

أَلْنَهُ .

حَحْقَهُوألأستَاذ
(9) io $\sigma$ (



##  －199人－－أ189



تُطلبتج



114／70．1：$\underbrace{\text { ص }}$

「190：دَارَالبَّثَ 770Y751／77．入9．を：ت


## تتمة لوصف النسخ المخطوطة

17 ـ نسخة يوسف آغا (غ):
تحتفظ بها مكتبة يوسف آغا في مدينة قونية بتركية برقم (7^) (7)، وتقع في ستة أجزاء، والموجود منها الجزء الرابع، ويبدأ بقول ابن مالك فئ في


 نسخة قيّمة، والأخطاء فيها نادرة . وقد رمزت لها بالحرف (غ) .


صفحة العنوان من نسخة يوسف آغا (غ)


الصفحة الأولى من نسخة يوسف آغا (غ)


الصفحة الأخيرة من نسخة يوسف آغا (غ)

## ص : بابُ كيفيةِ التئنيةِ وجَمْعَي التَّصحيح

الاسمُ الذي حرنُ إعرابِ ألفُّ لازمةٌ مقصورٌ، فإِنْ كان ياءً لازمةٌ تكلي

 تنُبْ عن تنيتِه تَثنتيةُ غيرِه ه


 هو المحدود، وكان قد عقد باباً للمتصور والممدود في أواخر الكتاب" (1)،




 وغيره، تُم بعدَ ذلك يؤتى بالفصل على سبيل الاحتراز .
وقوله: حرفُ إعرابِه احترازٌ من المبنيّ الذي آخرُّه الفنّ نحو : إذا ومَتى .
(1) التسهيل ص YOA (Y)
.
( (Y) شَ (Y)

(0) التذييل والتكميل 1: 17.

وقوله: لازمةٌ احترازٌ من المثنى المرفوع في اللغة المشهورة، فإنها ليست
بلازمة إذ تنقلب ياء في النصب والجرٌّ، ومن الأسماء الستة إذ لا تثبتُ في الرفع والجر .

وقوله : لازمةٌ ليس ذلك على الإطلاق، بل لغةٌ لبعض العرب"(1) قلبُها

 مع ياء المتكلم لأنها ليست اللغةَ المشهورة للعرب .

وذَكر أيضاً في الشُرح المنْوصَ، فقالٍ : (اوالمنتوص العُزْني الاسمُ


 من المنقوص بغير قياس أَباَ وأَخاً ويَداً ودَماً وما أثبهها .



 الزيدِين والأسماءٍ الستة في حال الجره انتهى .

$$
\begin{align*}
& \text { هي لغن هذيل . شرح أشعار الهنليين صv. } \tag{1}
\end{align*}
$$


 خاهـ

$$
\begin{align*}
& \text { زيد هنا في م: والذي }  \tag{0}\\
& \text { شرح التسهيل 1: } 19 .
\end{align*}
$$

وهذا الرجلُ كثيراً ما يقول الشنيء(1)، ثم ينساه، قد قِرَر هو (r) أنَّ الواو والألف والياء في التثنية والجمع ليست حروفَ إعرابه، وأنها نفسها هي الإعراب. فإذا( ${ }^{(T)}$ كان قد ذهب هذا الما المذهبَ فكيف يقول إنه احترز بالللزوم

 اللزوم حتى يحترز باللزوم عنه؟ أما الأسماء الستة فإنها يحترز بالِّه باللزوم عنها؛ لأنه ذهب(1) إلى أن حرف العلة فيها هو حرف الإعراب، وأما مرا مثل الزيدِين فلا؛ لأهن عنده غير حرف إعراب.

وقال المصنف في الشرح: ا"والممدودُ الاسمُ الذي حرفُ إعرابه همزةُ،




 منقلبة كـ ايَتشاءُ"، ولكن ذكر(11) الاسم ليعلم من أول وهلة أن الممدود ليس
(1) ك، ص، م: شيئاً.

(r) ك، م: وإذا.

(0) (0)

(V) (A) ( (9) نحو : سمقط من ك.
(1•) (11) (1) (1) : سقط من لك.

وهذا الذي ذكر أنه الا يوجد فعلّ آخرُه همزةً") إلى آخره، قد وُجد ذلك
يم الإشباع في تول الشاعر(1):



فيُنَبَاءُ مضارعٌ آخرُه همزةٌ قِلَها ألفُّ زائدة . وهذا في أحد تأويلَيْ :
يُسْبَاءُ.






 إنه جاءمم يستجير بهم (1)، فقتلوه برجل منهم.

$$
\begin{align*}
& \text { سبا الخمرَ: شُرَّاهِا } \tag{1}
\end{align*}
$$



شرح شـر زهير له ص IEY .

$$
\begin{align*}
& \text { هذا تول أبي عمرو كما في شرح ديوان زهير لثعلب ص •^ وللأعلم ص }  \tag{0}\\
& \text { لك، ص، م: تامر . } \tag{I}
\end{align*}
$$

 ص، م: يستجيرهم.

واحترز بقوله: (پحرفُ إعرابِها من نحـو أُولاءٍ اسم الإشارة أو

 ثلاثةُ حروفب أُصول، فالألفُ بدلٌ من أصل .


 وقوله: لَحِقَتِ العلامةُ يعني الألفت رفعاً، والياء جرًا ونصباً، ونوناً في الأحوال الثلاثة على ما سبق .


 تنتي "اسواءّه في اللغة الفصيحة، استغنَوا عن تثنية (اسَواء" بتثنية (اسِيّ")

 وأَنشد ابنُ فارس
(1) الرشا: الظبي إذا قوي وتحرك ومشى مع أمه.



 الكتب. وكذا في ص، ح
البيت في مقاييس اللغة Y: YVI والصحاح واللسان (درن). قال ابن فارس : ايقول:




وفي الإفصاح: حكى السُّكَرَيُّ عن أبـي حاتم : هما سَواءانِ.





وأَورد المصنفُ سَواءُ فيما ناب عن تثنيتِه تثنيةُ غيرهِ . ولا يَرِدُ هنا لأنه








 وخُصْيَتَنِْ، مع أنهم إذا أفردوا فالغالب أن يقولوا: أَلْية وخُصْية، وقدِ

يقولون: أَلْيٌ بمعنى أَلْية، وغُصْي بمعنى خُصْية، وقد يقال في التثنية: أَلْتَانِ وُْصْيَتان||(1)
وقال المبرد (r) وثابِت (r): مَن قال أَلْية قال أَلْتَتانِ، ومن قال أَلْيٌ قال أَلْيانِ، قال (8) :
يَتْشُـو عُروقَ خُصْيَتَيْهِ والنَّـَـا
ففي خُصية لغتان، وكذلك في أَلّْة (o) .
قال(7): (اومن الاستغناء بتثنية عن تنثية قولُهم في ضَبُع وضِنْعانِين


 عن إعادته.

## ص: : وإذا نُنّي المقصورُ تُلبتْ ألفُ واواً إنْ كانت ثالثةً بدلاً منها، أو









$$
\text { كنابت ابنُ يسبون ني المصباح r: } 9 \text { ب/ أثناء شرحه تول الراجز : }
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { تقدم في الجزء الأول ص (V) }
\end{aligned}
$$

أصلاً أو محجولةً ولم تُمَلْ، وياءً إنْ كانت بخلاف ذلك، للا(1) إنْ كانت ثالثةَ






وسِقابة لِلُزوم عَلَمِي التثنيةِ والتأنيث .
ش : مثالُ ألف المقصور ثالثةً بدلاً من الواو عَصًا، تقول في التثنية
 في حرف أو شبهِه نحو : إذا وألا الاستفتاحية، ، فإذا سميت بألا أو بإذا تقول :
 قولُهم خَسَا بمعنى فَرْد الشرح

وليست ألف الَقَى" مجهولة الأصل، بل هي منقلبة عن ياء، قاله ابن

 مُلْقَى، والمعنى أنه لِخَساسَته وكونِه تافهاً يلقاه كل أحد فلا يأخذَهِ، فيبقى لأجل ذلك مَلْقِيًّا

وأمـا (اخَسْــا) ففـي المُخَصَّصس (\&): (اخَســا: فَرْد، وزَكـا: زَوْج ${ }^{\text {(0) }}$
. 91 : 1 (Y)


(0) المخصص : زوجات.

ويجوز(1): زَكا وخَسَّا منوّنين (1)، وتُكتب بالألف لأنها من خَسَا مهموز" انتهى. فعلى هذا تكون الألف فيه ليست مجهولة الأصل، وإنما ينبغي ألنا
 منقوصاً، كما جاء في الحديث: (الستُ من دَدِ ولا الدَدُد مِنِّي|"(r)، واستُعمل

 أو واو، إذ(ء) الألف في الثلاثي المعرب لا بُدًّ أن تكون منقلبة عن ياء أو

قال المصنف في الشرح: "المشهور فيما كان من هذين النوعين ـ يعني








> (1) ك، ص: ونحو.
(Y) قال الفراء: اوولا يُجْرَيان لأنهما معرفة . . . ومن أجراهما جعلهما نكرةه المقصور والممدود
له ص ^پ .



 إذ. . . أو واو : سفط من كـ

شرح التسهيل 1: 81.
أخذ بهذا المذهبِ ابنُ مالك في شرح الكافية الشافية ص IVAT ، ولم ينسبه لأحد. (V)

أبي الحسن بن عصفور (1). وقد نص سيبويه(') والأخفسُ في أحد قوليه على
تثنية !لى وَلَدى وعلى بالواو، ولم يَعتبر القلبَ.
ونَصَّ الأخفشُ في قول آخَرَ له على أنه إنْ قُلبت ياءً في حال من
الأحوال قُلبت في التثنية، فتقول في على : عَلَيانِ لقولهم : عَلَيْه .
وقال المصنف في الشرح (r) : (امن النحويين من لا يَعِِل عن الياء في
 الرأي؛ لأنه أَّاَلَ في الألف المجهولة أصلًّ يقتضي رَدَّها إلى الواو إذا كانت موضعَ العين (8)، ورَدَّها إلى الياء إذا كانت موضع اللام (0) . وعَلَّلَ ذلك بألنَّ انقلابها ثانيةً عن واو أكثر من انقلابها عن ياء، وأمرُ الثالثة بالعكس"|

انتهـ
فعلى ما نقله المصنف ونقلناه يكون في الألف الأصلية والمجهولة الأصل ثلالثُ مذاهب :

أحدها: : أنها تقلب إلى الياء من غير اعتبار إمالة ولا قلب، وهو الذي
حكاه المصنف.
الثاني: أنها تُقلب ياءً إنْ أُميلت فقط، وواواً إنْ لم تُمَلْ، وهو
مذهب س .
الثالث : أنها تُقلب ياء إن أُميلت أو انقلبت في حال من الأحوال، وواوأ إن لم تُمَلْ، ولم تقلب ياء في حال من الأحوال، وهو مذهب بعض البصريين


. 91 : 1 ( 1 ( C )
( ( ) الكتاب r:
(0) الكتاب ع: 119 (0)

وفي الإفصاح: ما لم يُسمع فيه تفخيم ولا إمالة ، ولا عُرف له الشتقاق ،
 كلامهمّ، ولا أَعلم له مخخالفاً في ذلك .
وقوله : وياءة إنْ كانت بخلان ذلك أي : إذا لم تكن بدلاً من واو، ولا أصلكُ ولا مجهولةً ولم تُمَلْ، فيدخل تحت هنا وأن تكون غير ما ذكر، نحو كونها غير ثالثة رابعةً أو خامسةً أو سادسةً أو ثالثةً بدلاً من ياء أو ثا ثالثةٌ غير أصل كـ "إذاه" الموقوف عليها التي أصلها "إذَنْه" مسمّى بها أو محجولةً أميلت، كقولك : مَلْهَيانِ و(r) وحُبْلَانِ وأَزْطَانِ ومُعْتَلَانِ ومُسْتَدْعَيانِ وهُدَيانِ

وإِذَيانِ
وخالَفَنا الكوفيون ${ }^{(r)}{ }^{(r}{ }^{(1)}$ زاد على أربعة، فحذفوا ألفه، قالوا في مُقْتَدى : مُقْتَدانِ، حملاْ له على النُسب . وهذا باطل لأنه لو حُمل على النسب لقالوا في حُبْلى : حُبْلانِ؛ لأنهم يحذفون هذه الألف في النسب .

وقوله : مكسورِ الأول مثالُه : رِبّا ورِّاًا .
وقوله: أو مضمومِهِ مثالُه : ضُحىى. فإن تثنية هذين ليس باللياء، بل
تقلب الألف فيها واواء؟)، فتقول: رِبَوانِ ورِضَوانِ وضُحَوانِ
وقوله: خلاناً للكسائي يعني أنه يُجيز في نحو : رِضًا وعُلغ أن يثنى بالياء قياساً على ما ندر كقول بعض العرب رضّا ورِِيَانِ شذوذاً ه هكذا قال


 عليها
(r)

(६) واواً: سفط من ك.

وقال أصحابنا (Y): ״أمَّا الكوفيون (r) فإنَّ المقصورَ الثلاليَّ عندهم إذا



 البصريين في تثنتيه.

 البصريين . وكذلك رِضَيانٍ بالياء شاذ عندهم|"(r) انتهى .

فبينَ هذين النقلين ما ترى من الاختلاف، نَّقل المصنغُ أنَّ الكسائئَيَّ

 يثنى بالياء، سواء أكان من ذوات الياء أم من ذوات الواو الواو، إلا رضًا وحمّى فُتُّيا بالياء والواو .

وإنما قُلبت ياء فيما زاد الاسم على ثلاثة أحرف بالحبا بالحمل على الفعل
 فمضارعه أُغْزِي، وأَعطيتُ أُعْطِي، فحُمل الماضي على على ألمضارع في ذلك؛

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) النص في شُرح الجزولية ص ع•ع ـ ـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) ( ) وهدى : سقط من لك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) حكى ذلك عنهم الكسائي كما ني المفصور والممدود للفراء ص } 07 \text { (V) } \\
& \text { (V) الكتاب r: }
\end{aligned}
$$

## ألا ترى آنه من ذوات الواو في الأصل، تقول في الثلاني غَزَوتُ.

وقوله: والياءُ في رائ أولى بالأصلِ والمجهولٍِ مطلفاً يعني بقوله:



 التذكير والتأنيث في أوائل الباب"(r). ولم يذكر س (8) فيها إلا القلب إلى
 الكُثًاب|(1) أن الكوفيين (^) يجوزون فيها الأمرين .




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

 (T) كـ (V)
(V) وعطاءان كتبته بألفين لا غير عند البصريين. وقد حكى سيبويه فيه: رداوان.

( ( )



 الكانية Y: Y\& .

ففرق بين النقلين (1). وهكذا نصوص أكثر النحويين على أن ما آخرُه همزةُ
 والإقرارُ همزةَ، نتقول: زَكَرِيَاوان، وزَكَرِيَّاءان .
وقال أبو سعيد: مما اسُشُقل وقوع الألف بين واوين، فعدلوا به عن

 الواوين، نهمزوا.
وقال صاحب المُخَصَص(آ): (واستحسنوا ـ يعني الكوفيين - في
 وحَلْواءً: لَأُواءانِ ولَأُواوانِ، وأجـازوا في سَوْآَ ـ ومـي المـرأة القبيحـة ـ سَوْآءانِ وسَوْوآوانِها .

وني الإنصاح: وإذا تَنَّت حَوَّاء فالاختيار حَوَّاءانِ لأنَّ قبلَ الهمزة واواو


 الأصلية واواً، فيقال: قُرَّاوانِ ووُضَاوانِ في تنتية قُرَّاء وُضَّاء، وذلك قليل ،
( 1 (

( (
(§) الناتة العشواء: التي لا تبصر ما أمامها.
(0) تقلب: سقط من ك.

 والسيرافي .
 وشرح الجزولية ص V• . .

وقوله: ونِعْلُ ذلك بالمُلْحِقة أوْلى من تصحبحها أي : وقلبُ الهمزةِ



 دِزحاء بدل من حرف علة لتطرفه ووقوعه بعد ألف زائدة ألدة، بدليل أنهم قالوا لما ألحقوه تاء التأنيث، وبنوا الكلمة عليها: دِرْحاية(7)؛ لكونها
 لا يُتصور أن تكون أهلًا، لأنًّ الياء لا تكون أصلّا في بناء بنات الأربعة إلا في
 من ياء؛ لأن الإلحاق قد استقرَ بالياء بدليل دِرْحاية، ولم يستقرّ بالهمزة،

 الهمزة بدل منه.

وقوله: والمبدلةُ من أصلٍ بالعكس يعني أَنَّ إقرارها أَولى من قلبها

(1) الكتاب r: به.
(Y) العلباء: عصب العنت، ومما علباوان يميناً وشمالاً، بينهما منتت الينت.
 تلبر
الحرباء: دويبة ذات ترانم اربع، دتقْة الراس، مخططة الظهر، نستقبل الثمس نهارما، وتدور معها كيف دارت؛ وتتلون ألواناً.




وسِقاءان، والهمزة في كِساء وسِقاء مبدلة من حرف أصلي لقولهمَ: كَسَوْت
 أصل ذهب إليها بعض أصحابنا"(1)، كما ذهب إليه المصنف.


 نصار إقرار الهمزة فيهما أحسن .

وهكذا نص عليه س، قال (8) : "وذلك قولك: رِداءاءانِ وكِساءانِ وعِلْباءانِين،



 عِلْباء وبينه في كِساءء، فذكر أن القلب في عِلْباء أكثر منه في كِساءء .
وقال الأخنشُ في النسخة الوسطى في النحو : "وإنْ كان شيء من من المهدود مهموزاً لغير التأنيث نحو : عَطاء (A) وقَضاء وعِلْباء وحِرْباء، فإنَّ هذا ونَ
 هذا كلَّل بالواو، فهي لغة، تقول: عَطـاوانِ وحِرْباوانِه انتهى . فبدأ أولأِ

 . الجزولية ص (Y)
( ( $)$



ص: لشبهـها .
( ( ) ص، م: غطاه . وكذا فيما يتلوه فيهها.

بالأحسن، وهو إقراره مهموزاً، وحكى بعدُ أنَّ قلبه واوآ لغة، وسَوَّى بين المبدلة من أصل ويين المُلْحِقة بأصل .

فهذا نصدٌ من س والأخفش على أنَّ إقرار الهمزة فيهما أحسن. وإنما

 أهل أو في مقابلته، وهاتان اللغتان يتكلم بهما جميع العرب.

وحكى أبو زيد (1) في كتاب الهمز لغة ثالثة لبني فَزارةَ خاصة، وهي قلبُ الهمزة ياء فتقول: كِسايانِ وسِقايانِ .

وفي البسيط: أُجاز الفَزَاءُ والمازني قلبَها ـ يعنيان همزة حمراء ـ ـياءّ
قالا : وهي لغة. قال المازني : رَدئة .
وقولـه: وقد تُقلَب ياءً يعني فيهما. هذه هي اللغة المنسوبة لبني
فَزارةَ.
وقوله : ولا يُقاس عليه خِلافاً للكسائي ${ }^{\text {r }}$ بل يقاس غليه لأنها لغة لقبيلة
من العرب كما ذكرنـا، وإذا كان لغةٌ لقبيلة قيسَ عليه.
وقوله : وصَحَححُوا مِذْرَوَيْنِ وثِنايَيْنِ إلى آخره أما المِذْزَوانِ فهَما طَرَفا
 قال عنترة(\%) :

(1) شرح الجزولية ص ^• \& . وليس في مطبوعة كتاب الهمز •

(Y)
 وانظر تخريجه في املالي ابن النجري I: Y Y. عـمارا: مرخم عمارة، وهو عمارة بن زياد أحد سادة عبس.

وقال ابن قُتيبة"): (المِذْرَوانِ طرنا كلٍ شيء" . وقياسُه مِنْرَيانِ لأنَّ
 صَسَت كما صَحَّت واو شَقَاوة إذْ بُنيت الكلمة علمَ على تاء التأنيث

وذكر أبو علي القالي (r) أنه لا يُمرد البَّةَ، فلا يقال : مِذْرَى بمعنى ما ذكر أنه مدلول المِذْرَرَيْنِ



 فيه بواحد، وفلان يَضرب مِذْرَوَيْهِ (7)، وهما ناحِيِتاه، وإنما يور يوصف بالخُخِلاء| .


 فيجيء فيها الوجهان من الإبدال والإقرار، لكنه بُنيت الكلمة على التنية، ،


 ( ( ) الاقتضاب Y:



(7) هذا مثل، بُفضرب لمن يتوعد من غير حقيقة. إصلاح المنطت r99 وجمهرة الأمثال . IVr_|V|: : 1
 (1) (1) في حاثية ص ما نصه: للعله ثناي .

فبقي كالمبنيّ على هاء التأنيث كسِقاية.

مهموز، وذلك أن تَعْقِل يديه جميعاً بِقالَين، ويُسِّىَى ذلك الحبلُ التُّناية. فعلى هذا يكون من باب خُصْيَيْنِ وأَلْيَيْنِ









 ومُلَخَّص هذا الذي ذَكره أنَّ الاسم يُجمع جمعَ التصحيح، فتلحقه الواوُ وِّ





 وكِساؤون وسِقاؤون، وكذلك في عِلْباه.
(1) الغريب المصنف ص AVE حيث سكى ذلك عن ابي زيد.

(r) الرجل العلانة: النظاهر الأمر الني أمره علانية. تاله اللحجياني.

وأجاز أبو عثمان(1) أن تقلب واو حمراوُون همزة كما قالوا أَدؤُر،
فتقول حمراؤون؛ لأن الهمزة ليست للتأنيث .
وهو غلط لأنَّ إدال هذه الواو للجمع، والجمع عارض، فهو (Y) كواو

وقوله: إلا أنَّ آخرَ المقصورِ والمنقوصِ يُحذف للمَّا كان المقصورُ والمنقوص حالُهما في الجمع مخالفاً حالَهما في التثنية استثناهما، فذَكر أنَّ آخرَ المقصورِ وآخرَ المنقوصِ يُحذف في جمع التذكير . وإنما يحذف لالتقاء

الآخر ساكناً مع الواو والياء، فتحذف الألف أو الياء لالتقاء اللساكنين (o) .
/ وقوله: في جمع التذكير لأنَّ جمع التأنيث حكمُه حكمُ المثنى، [1/V7:1] فتقول: حُْبْلَات وغازِيات كما تقول : حُبْلَيانِ وغازِيتانِ

وقوله : وتَلي علامتاه فتحةَ المقصورِ مطلقاً يعني سواء أكانت ألفه منقلبة
 وقوله: خِالاناً للكوفيين في إلحاق ذي الألف الزائدة بالمنقوص يعني



( $(\mathrm{r})$
(Y) (Y)

(0) وذلك نحو : المُخْطَفَرْنَ والقاضُونَّ
(V) نحو : الأغلى . (V)
(الأرطى : نسجر يدبغ به .
( ( ) (
(1) (9) كسر ما قبل: انفردت به م.
 الالفية لابن الناظم ص vro.

ومررت بالحُبْلِينَ، ورأيت الحُبْلِينَ، كما تقول: قام القاضُوَنَ، ومررت بالقاضِينَ، ورأيت القاضِينَن.

قال المصنف في النرح: افإنْ كان المقصور أعجميًا أجازوا ـيعني


 بُموسِينَ، ورأيت مُوبِينَ

ونقل أصحابنا(r) الخلاف عن الكوفيين في المقصور مطلقاً، ولم

 حملًّ على غيره من جمع السلامة(؟)، وذلك غير مسموع ولا ولا جائز قياسآ، وذلك أنك إذا ضممت ما قبل الواو، وكسرت ما قبل الياء، لم يبق ما يدل على الألف المحذوفة.

وفي البسيط: اوقد أُجاز الكوفيون ضَمَّمَا مبلَ الواو وكسرَ ما قبلَ الياء
 الفتحة علامة على الألف المحذونة الئلون في الجمع، وإن لم تُراع الأصل فهو ضعيف. وقال بعض النحويين ـ أظنه الرُمُّانيّ -: ما ظا ظنتت أحداً يقوله، وكنت أتعجب لتول س: "(والضَّمُ خطأهِ"0) حتى رأيته لبعض الكوفيين"

شرح التسهيل 1: 90 .
ورأيت موسين : سقط من كـ ك

(६) ذكر القَوَّاس أنهم أجازره قياساً على المنفوص لأن ياءه تُحذذ ولا دليل عليها. وضعَفه



وقد حكى ابن وَلَّادٍ في "المقصور والممدود"(1) أَنَّ مِن العرب مَن
 (r) رَدُوها إلى الأصل، واستثقلوا الضمة، فحذفوهها، ونقلوها وإلى ونى ما قبلُ كالقاضُونَّ

وذكـر بعـض أصحـابنـا(E) أنـه شَـنَّ عـن هـذا الحكـم مـن المقصـور


"اوكان القياس أن يقول مَقْتَّنَ، فيجمع مَقْتْى - ووزنـه مَفْعَل بفتح الميم
 قال(9): "ويحتمل أن يكون مما حُذفت منه ياء النسب، وكا وكان الأصل
 والأُُْعَرِينَ؛ ألا ترى أن المعنِى الأَعْجَمِيِّنَ والأَشْعَرِيِّنَ . (i) المعصور والممدود له ص (Y (Y)





 العشر ص 7 § 7 والخزانة (V) وزنه . . والعين : سقط من س . وهو ليس في شرح الجزولية للأبذي الذي أخذ أبو حيان النصرَ منه .



وقوله: (مَتْتْوِين)|"(1) يريد خُدَّاماً، من التَتْو، وهو الـِخدْمة، كأنه جمع
 فيقولون: دَوَّاريَ في دَوَّار، وأَحْمَرِيْ في أَحْمَر"، .

 صححوها في جمع التكسير حيث قالوا: مَقاتوة ة.

وحكى أبو زيد( (1) الفتح والكسر في الواو فيما قبلَ الياء فيمن جعل
النون حرف الإعراب، وحَكى جعل النون حرف إعراب كما كما جعلت في يسنين



وحَسَّنَ ذلك أنه مصدر في الأصل ؛ لأنه مَنْعَل من التَتْو، فجاز فيه أن


 النون حرفه فهو في إرادته الجمع كالذي لم بجعلها حرف إعراب"، انتهى

 لأن الفارمي نصَّ في إيضاح الشعر على أنهما حكيا ذلك.
النوادر ص r • ه.
لمَّا: سڤط من كـ.
(V) نرته ني س: اكذای . تلت: لم أتهذ إلى صوابه. ويمكن أن يكون قد أراد أن الثبة تكون للواحد والجمع، فالثبة : وسط الحوض، ولم والجماعة من الناس .

> • ( 1 (
> (Y) النوادر ص (Y)

وقوله : ورُبتّما حُذِنتْ خامسسةٌ فصاعداً في التثنية والجمــع بالألف والتاء

والخَوْزَلى
ومـالُ ذلك فيما كان زائدأ على خمسة قولهم في الضَّبَتْطَرى - وهو
الأحمق الذي لا يعجبك ـ ضَبَعْطَرانِ، والقياسُ قلبُها ياءً كما كا قالوا
جُمادَى : جُمادَيانِ، قال(!) :
شَهْرَيْ رَبِيـع وجُمـادَيَنْنِ
وإنما حُذِفت خامسةّ للطول.
وقاسه الكوفيون(0). وذكر أبو علـيَ أنه مذهب لأهل بغداد. ورَدَّ
 على النسب غير صصيح؛ لأن النسب بابُ تغيير وحذف في في اللفظ والنـ والمعنى كالتكسير والتصغير، والتُنيةُ ليست كذلك؛ ألا ترى أنَّ التاء تُحذف فيه فير ولا ولا تُحذف في التثنية.

ومثالُ حذفها خامسة في الجمع بالألف والتاء قولهم هَراوات، بِّهع
الهاء، جمع هَراوى، جمع هِراوة بكسر الهاء، قال(1):
(1) الثهقرى: الرجوع إلى خلف.
(Y) الخوزلى: مـيـية فيها تناقل وتبختر .

( ) هذا (


هاه السكت في آخره.


 قال المصنف في الشرح" (1): (وهذا يدل على انَّ الألف قد تُحذف وإن

لم تكن زائدة؛ لأن ألف هَراوى منقلبة عن لام الكلمة" انتهى . وكونُها منقلبة عن لام الكلمة هو مُوضَح في علم التصريف، إلا وان ألا أن

 فالألف زائدة على مذهبه، وليس لامَ الكلمة. ومثالُ حذفها فيما كان زائدآ على خمسة في الجمع بالألف والتاء قولُهم

في جمع قَبَعْرَاة(r): قَبَعْتَرات



وقوله: ولا يُقاسُ على ذلك، خلافاً للكوفيين أي : لا يُقاس على ما سُمع من حذفِ ألف المقصور الزائدة خامسةً فصاعداً، ولا حلا حذفِ الألف والهمزة من قاصِعاءُ ونحوِه غيرُ ما سُمو الرِ

والهراوة: العصا . وموج: جمع أفوزج، وهو الأحمق. (1)


(


 (1) (1) تد: سقط من ك، م.
(V) ريحتبي ييديه.

وذكر بعض أصحابنا") في المقصور الزائد على ثلاثة أحرف أنه لا لا
خِلافَ (r) بين النحويين في انه يُتَّىَى بالياء. ثم ذَكر ما شَدَّ من ذلك. فهذا النقل مخالف لظاهر قول المصنف.

وذكر أبو الحسن علي بن سِيْده( (r): أنَّ الكوفيين أجازورا فيما طال من



فينبني أن يكون قول المصنف: ״ولا يُقاسُ على ذلك" راجعاً لقوله :

 أنه رابع إلى الألف الزائدة وإلى الألف والهمزة معاً .

وفي الإفصاح: ذَكر ــيعني ابن الأنباري ـ أنهم قالوا: خُنْفُسانِ



 السيرافيئ (V) عن الكسائي وجميع الكوفيين. ولا يُبتون شيياً منها .

ص: وتُحذنُ تاءُ التأنيث عندَ تصحيحِ ما هي فيه، فيُعامَلُ معاملةَ مؤنثِ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) هو الأبُنْيَّ ني شرح الجزرلية ص ه•\& } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { الحائياه: تراب جُخر اليربوع الذي يحتوه برج }  \tag{r}\\
& \text { (0) (0) لم أقف على معناه، ولعله اسم رجل }  \tag{}\\
& \text { (1) أورياء: رجل من بني إسرايليل. } \tag{I}
\end{align*}
$$





أَّاتات، وغيرُها بالعكس .
شُ: لمَّا كانت تثنية ما فيه التاء تَثبت فيها التاءُ، فتقول: فاطِمِنتانِ،


 الحذف الألفَ والتاء، كما يُفْعَل بالعاري من التاء المؤنت عند تصحيحيه، لكنْ إنْ كان ما قبلَ التاء المحذوفة ألفاَ قُلبت إلى أصلها وقَنوات في فَتاة وقَناة، أو همزةً مبدلةً فكَحالِها في التنثية، فتقول في سَقَّاءة وباقِلَّءة: سَقَّاوات وباقِلِّاوات .




لألف التثنية)(1)، فكيف يمثل بـ اسَماء٪؟ .

ولَمَا ذَكر ما خالفـ فيه المؤنتَّ بالتاء المشنى الجمعُ بالألفَ والتاء ذَكر ما خالف به المذكرُ العاقل في جمعه بالواو والنون مُنتُّنَاه، فقال : "ويُقال في في
 كما ذكر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شُرح التههيل 1: } 97 \text { ه و وليس فبه سوى باتِلَّوات. }
\end{aligned}
$$

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



 الوصل فَتحوا الباء تنبيهاً على أن أصلها الفتح


 الواو في الرفع، والكسرةُ من الواو في الجر والنصب الوبا


 نحو قول الشاءر (r):


 وقــولِ الآخــــر
(1) لما: سقط من لـ.
(1) البيتان في جمهرة اللغة r:









وقـــولِ الآخــر (₹) :
 وأنشد غير المصنف (0) :
, =

 ال



(هنا) أنَ المازني أنشده، وأنشد بعده بيتاً آخر، هو :



(६) البيت في مجالس نعلب ص

 المذكورة.




 المشهورة.






وقال المصنف (8): "اولو قيل حَمٌ وحَمُون لم يمتنع، لكن لا لا أعلم أنه
 أَبِينَ وأَخِينَ وَهَيِنَ هو شاذ لأنه فات فيها شرط الجمع بالواو وألنون، فلا يُقاس على ذلك.

وأما جمع "ذِي" فقالوا فيه: ذُوُو، كما قالوا في التثنية؛ لأنهم لو أتَبعوا
 الضمة في الواو التي هي عين الكلمة، فتحذف الضمة، وتحذف الواو
= =

$$
\begin{align*}
& \text { ص، ص: } \\
& \text { 9v: } 1 \text { : } 1 \tag{1}
\end{align*}
$$

سورة البقرة:

$$
\begin{align*}
& \text { فد جـل : سیط من كـ } \tag{r}
\end{align*}
$$

لسكونها وسكون واو الجمع، ولامُ الكلمة محذوفة، فتبقى الكلمة على حرف واحد، فلما رَدُوا فاءه في الجمع إلى حركي كته الأصلية ذهب مُوْبِ الحذف، فبقي على حرفين، وكان قياسه أن لا يُجمع هذا الجمع لأنه ليس (1) بمشتق

وقوله: بَناتٌ وآَخَوات كان القياس أنْ يُقال بِنْتات وأُخْتات، كما قالوا

 الجمع، فأجراها مجرى تاء التأنيث في الحذف، بخلاء بالِف توله في النسب، فإنه جمع بينها وبين ياء النسب (r)
 على التأنيث، فأُجريت مُجرى تاء التأنيث التي ليست للإلحاقَ ، ولا دلا دلالة فيها
 من الواو المحذوفة لتلحقَ بِنْت بِعْلُ وأْْت بقُقْل، فهي بدل من حرف أصلي


 كذلك في المذكر لانْها حُذفت على غير قياس، ولم يُمُوَّض منها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ح، ص: لأنه وصف ليس . م: لأنه يوصف ليس . } \\
& \text { (r) ( } \\
& \text { ( أي: يونس. وني س: لم يجمع (r) } \\
& \text { ( ) ( ) } \\
& \text { (0) (0) كا وليس. } \\
& \text { (1) ك (1) وأخوات. }
\end{aligned}
$$

## ليس بشاذ، وأَخُونَ(1) شاذ، وأَخَوات جمع مسلم بالألف والتاء.

وأما ا(بَنات) فليس بجمع سلامة؛ لأن اللفظ لم يَسِلم فتتولَّ: بِنتّات،


 بَنَوات.

وقوله: وهَناتٌ هذا جُمع على لفظه، هُخْفت منه التاء، ولم يُرَدَد المحذوف. ونظيرُ ذلك لِّثَات، قال الشـاعر (r) :

 سَنَوات، قال الشـاعر (8) :
 وقوله: وذَواتٌ جمعوا ذاتأ على ذَوات كما جمعوا قَناة على قَنوات .

$$
\begin{align*}
& \text { • نو : }  \tag{1}\\
& \text {. 1 ال1 } 1 \tag{Y}
\end{align*}
$$






وامتبالها: أي كما ينبني أن يُهتبل لها




 التهافت في النر ، وتيل : هو اللجاج. كـ ظِلُّها متتايع.

ولامُ (ŋات" محذوفة، وهي ياء على رأي س" (1)، فلما جُمعتْ (r) حُذفت التاء، ورَجعت عين الكلمة إلى أصلها إذ كانت واواواً قد انقلبت ألفاً، فقيل : ذَوَات، ولو رُدَّت لام الكلمة لقيل في الجمع : ذَوَيَات أو ذايات.
 بالألف والتاء لأنه من الأجناس المؤنثة بغير علامة كَعَنْز وعَناقِ" (r)، لكنهم


 وقولِه في الأناسي" (0):


وقوــــهـ(1):

إلى نافع في ذِرْوةٍ المجدِ صاعِد


$$
\text { وقولِـــهـه }{ }^{(v)}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) س ا رجعت. } \\
& \text { (r) العناق: الأنتى من اولاد المعز }
\end{aligned}
$$



 الأمهات بفجورهن وجوهُ أولادهن عند الناس كثفتَ الظلام بضياء أفعالهن، يريد طهارتهن عما يتدنس به العرض (0) هو كلثوم بن عياض كما في شرح التسهيل 1: 99 . وآخره فيه: (اواسْتَاراه". أنجد: أخذ في بلاد نجد، وأنجد الشيء : ارتفع
هو عبد الله بن عمرو اللتخمي كما في شرح التسهيل 1: 99 الهـي
(البيت للسفاح بن بُكير اليربوعي من مفضلية له يرثي فيها يحيـى بن شداد . وقال أبو عبيدة: =



 ومِن وُرود أُمَهْهِ قولُهُ (r) :

وربما قالوا في أُمَّ أَمَهة، قال تُصَـيُ بنُ كِلاب (8):
=

 ص ^•r.




 الحلي، الي: ما يرضع منه في العضد الري
 نسبة في اللسان والتاج (أمم) . أمهات رزوسها: الأدمغة. ألَحع: جمع لَّي، ونيا وهو منبت اللحبة من الالنسان وغيره. والمثاني : الأرسان والحبال. وتقعقع": تسمع لها صوتاً وتعقعة. وانظر شواهد أخرى في اللسان (أمم).



 جمهرة اللغة r: r: r

 الثـاهد COLZ]. وتد وهم العيني، نخلط بينه وبين رجز آخر .



والخلاف في هذه الهاء أهي أصلية أم زائدة مذكور في علم التصريف



الذين يقولون أُمّ. وقال: أنشدني بعضهم (r):
 فنقلُ الفَّرَاء هذا مخالفتُ لكلام المصنف.

ص: والمؤنثُ بهاء؛ أو مجرداً ثلاثياً صحيحَ العين ساكنَهُ غيرَ مُضَعَف




 يقال فَعْلات اختياراً فيما استحقَّ نَعَلات إلا لاعتلال اللامِ أو شُبهِ الصفة.


الرخي: المسترخي. واللبب: ما بُشتذ على ظهر الدابة ليمنع الــرج والرحل عن









ش: مثالُ المؤنث بالهاء جَفْنة وغُرفة وسِذْرة، والمجرد منها دَغْ وجُمْل وهِنْد.
واحترز بـ (اصحيح العين" من معتلّها، فإنها إذا كانت معتلة العين فإما
أن يكون ما قبلَ حرفي العلة مناسباً في الحركة لحرف العلة أو مخالفاً:

 ورِيم مُسَسْىَ بها . على هذا نُصوصنُ النا
 أو يُنْتَح. وذكرُه الفتحَ في مثل سُوْرة وَهْم كما ذكرنا


وإنْ كان مخالفاً نحو : بَيْضة وجَوزة فسيأتي حكمه إن شاء الها
واحترز بقوله: (اساكنُّها) من متحركُ العين نحو : شَجَجرة ونِّبِة وسَمُرة ه.
 صفةُه من نحو: ضَخْمة وجِلْفة وحُلْوة من الصفات، فليس فيها (1) إلا التسكين
(1) الدُّرل: الغلبة. والنئ المدنداول من مال او نحو ذلك.
( $($ ) الديمة: اللطر الداثم في سكرن
(r) لم أتـ على هنا القرل ولا الذي ياتي بعد تليل في كتاب المصباح في شرح أيات الإيضاح

لابن يسعرن، ولا في المصباح ني سرح الايضاح للعكبري .
(目)


 (V) لـ: فيه.

وقوله: مُطلفاً فتقول: جَفَنات ودعَدات وسِلِرات وهِيْدات وغُرُفات
وجُمُلات. ويعني بالإطلات أنْ تكون الحركةُ فتحةً أو كسرةً أو ضمهةً كما
مثّّلنا .
وقوله: وتُسَكَّنُ بعد الضمة نححو : غُرْفات. والكسرةِ نحو : سِذْرات .
فأما إتباع الضمة في مثل غُرُفات فهي لغة أهل الحجاز (1) وبني أسل. وأما
التسكين فيه فهي لغة بني تميمr (Y) وناس من قيس (Y)
وقال الأخفشُ : ومِن العرب مَن يُسَكِّن، فيقول: رُكْبات وكِسْرات.



كِسَرات وظُلَماتل(0) انتهى . وقد رُوي قولُ الشّاغر (1) :


- بالضهمَ والفتح

ظُلَم الذي هو جمع ظُلْمة، فظُلَمات على هذا جمعُ جمعِ.
 حيث نقل فيه أبو حيان ذلك عن صاحب هالكتاب الموضح، أبي عبد الله نصر بن علي بن محـدل عرف بابن مريـم•

. 701 : البحر ( 1 ( 1 (

معناه في كتابه معاني القرآن ص 179 .
(7) هو عمرو بن شأس الأسدي كما في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ص و

بغير نسبة في الكتاب r:
rq : وتحصيل عين الذهب ص
(اللى الكسائي.

والعدولُ إلى الفتح تخفيفاً أسهلُ من ادٍّعاء الجمع"(")؛ لأن الحدول إليه
 ونَعْلة ونِغْلة وفُعُلة أَخَوات، وجمعُ الجمعِ لا يُصار إليه إلا بدليل قاطع لأنه لا . ينقاس

ورَدَ السيرافيُّ مذهبَ هؤلاء بقولهم: ثلاث غُرَفات بالفتح، كما قالوا: ثلاث غُرُفات بالضم.

وفي المصباح: والضمُّه هو الأصل عند النحويين لأنه إتباع لحركة الفاء


 أنَّ الفتح إتباعُ لما بعدها، وأنَّ التسكين تسليمٌ للمجموع وإبقاء العين على حدُّها.

وقال س : (اومِن العربِ مَن يَدَعُ العينَ ساكنَّه|"(r). فهذا دليل على أنه سكون الأصل وأن الفتح والضم عارضان .
وأبو علي (2) والجماعة يرون أنَّ التسكين تخفيفنٌ عن الضم . الْئ واستدل
 السكون على المفتوح في الأصل إلا نادراً في الشُعر، فلا ينبغي أن يُحمل عله الشائع الكثير ر
ولا يلزم هذا، بل الفرقُ بين الفتحتين والضمتين بيُّنُ، وكذلك الكسرتان، وقد يَستعملون الفتح فيما خَفِّ عليهم، بخلاف ما يثقل عليهِم .

الكتاب
Y7^: با





 وكُلْى، ومُدْية ومُدتى، وكرهوا أن يجمعوا بالتاء، فيحركوا العين بالضمة،
 ومَن خفف قال : كُلْيات ومُذْيات" انتهى .





 قلب الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، فرفضوا ذلك لمّا كان يؤدي إلى هذا
(I) انتهى : سقط من س.

(

(T) لـ: و(
 عين الفعل هرباً من الضمة، فقياسه عندي في كُلْية: كُلَيات؛ لأنه لا تلب يجب الضمة من تبل اللام" .

التغيير . وقال ابن تِنِّيْ: تقول رِشَوات كما تقول كُلَيات لأن الفتحة في نية

 إن شاء، وإنْ شاء فَحَ" . وكذلك قال في مُدْيات : "وإن شـاء فَّح"|(T) . وقوله: باتفاق





 باجتماع الكسرتين والياء.
وقوله: ومطلتًاً عند الفراء فيما لم يُسمع يعني بقوله : (امطلقاًّ) سواء






(v) د: ولما.

فيما ندر كإِبل، وما اسشُقل في الإفراد حتى كاد يكون مهملًا ، فيكون استثقالُهُ في الجمع أَولى؛ لأنَّ الجمَعَ أثقلُ من الإفراد .







 في جمع جْرْوة جْرِوات، ولم يقل أخد مُنُيات بضم النون .


 جواز ذلك واطرادهـ .
وقال الأخفنس (^): كلُّ ما كان على فُعْلة أو فَعْلة أو فِعْلة، فجمعته



$$
\begin{aligned}
& \text {. } 111 \text { : الكتاب ( } 1 \text { ( } \mathrm{r} \text { ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

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

هذا إلا المفتوح، فإنه لا يَحسُن إلا في الشُعر . ثم ذَكر لغةَ مَن فَتح في ظُلْمة
وكِنْرة.



 التكسير، فلذلك اتُقُق على المنع .
وقوله: والتُزم نَعَلات في لَجْبة، وغَلَبَ في رَبْعة أما لَجْبة فهو صفة، ونَ
 وأما رَبْعة فصفة أيضاً، وهو المعتدل القامة من الرجال ونال والنساء. وإذْ كان








 الإفراد ثابت (\&)، وكذلك اعتقدوا أن رَبَعات بفتح الباء جمع رَبْعة بالسكون،
( إتباع: سقط من كـ
(Y) امرأة خدلة : ممتلثة تامة (Y)

 ص |11.

وإنما هو جمع زَبعة(")، ذكر ذلك ابن سِمْدَهَه(٪)" انتهى .








اللغتين عن جمع الأخرى .


 جَاءني رَبْعة، وحلبتُ لَجْبةً، فقالوا من أجلِ ذلك: رَبَعات ولَجَبات كجَفْنات" .
وقوله: ولا يقال فَعْلات اختياراً فيما استحقَّ فَعَلات يعني أنه يجوز في

> (1) محجالس ثعلب من orv.
(Y) المحكم Y :

واللسان (كهل) \&| : |Y| | |
(0) أي: تسكين العين في الجمع، فيقال: لزجبات. المقتضب .1.r:1



نُغُوقاَ ورَفْضاتُ الهَوى في المَفَاصِلِ




فتستريحَ النفسُ مِن زَفْراتِها



لـــوَغْــراتِ الهَــواجِــرِ والسَّمُـوم


وانتُد ابنُ الأعرابي (V):
قال ابن الأنباري: هويقال : هي لغة، . المذكر والمؤنت ص



 ( ) (Y) معاني القرآن للفراء r:






 والسهوم: الريح الحارة.
 حاجب: اسم رجل .

وأنشد الزَّجّاجـيُّ في نوادره لأعرابية(1):

وقـال آخَـرُر
فــراعَ، ودَعْـواتُ الحَبيـبِ تَـرُوعُ




من العرب في المعتلّ اللام يُسكنون العين في الجمع اختياراً، فيقولون:
ظَبْيات وشَرْيات.
 ونَّوة . قال (^): (واللغة المشهورة ظَبَبَات وشَرَيات" انتهى . فإِنْ صحَّ هذا

النعلُ قُبِل، والمحفوظ التحريك، كما قال الشاعر(4) :
(1) هذا ثاني ستة اليات الندمها ابن تتية ني ميون الأخبار \&: الأعراية. وهو في ضرائر

الشعر صر 1 .
(Y)


المحتسب 1: 1 1 107
(7) هم بعضى قيس كما في المحتسب 1: 1 (ه حيث ذكر أن أبا زيل روى ذلك عنهم. وفسّر

الشريات بالحنظل .



 وإنما تَجنبت التحريكَ لِما يؤدي إليه التياس من قلب الياء والواو ألفاً
 طَوَليَّ، فكان يكثر التغيير .





قال أبو الفتح: ا"ظَبْيات أسهلُ من رَفْضات لاعتلال اللام، ورَّفْضات
 جمعه الفتحُ اعتباراً بالأصل، والتسكينُ اعتباراً بالعارض . ولا ولا نعدل عن


الضرورة) ${ }^{(0)}$
وقوله: وتَفتح هُذَيل عينَ جَوْزات وبَيْضات هُنَيلِ هذه التي رُوي عنها

=

(Y) قال الجوهري: پالكلب معروف، وربما وُصِف به، يقال : امر أة كَلْبة، الصحاح (كلب) ص ص FIr
المباحث الكاملية Y : • 9 ع .
شرح التسهيل 1: •• 1 ـ ا 1. .
 ا

في ذلك على القياس . وإنما سَگَّتها العرب غيرهم لأن تحريك الياء بعد فتحة


 سائر العرب على القياس في تسكين العين، فقالوا: غَيْلات وجَوْنات. وقال شاعر هُذيل (0):


 وسمعت ابن مجاهد يقول: هو لحن . وإنما جعله لحناً وخطأ من قِبل الرواية، وإلا فله مذهبٌ في العربية، بنو تميم يقولون: زَوَضات وجَوَزات


وقوله : وائُقق على عِيرَاتِ شُذوذاً عِيَرات جمع عِيْر، وهو شـاذ عن القياس من جهة أنه إذا(N) جمع بالألف والتاء فقياسه أن تبقى الياء ساكنة،
(1) الجيئل : الضخخم من كل شـي\& . والضبع .
(Y)
(r) اللجونة: السوداء والبيضاء. وهي من الأضلاد .
( ) ( ) امر أة غَّبِلة: عظيمة .



 بمسـع المنككبين: عالـم بتحريكهما في اللسير • وسبوح : حسن الجري . سورة النور : 0^.
(V) .j) : b ( $\wedge$ )
, ولا(1) تُتتح كما لا تُقتح في دِيْمات؛ إذ الفتحُ في مثن هذا الجمع إنما





 وقال الثاعر (r):
 قـال الأعلم: الحِيَرات هنــا : مـواضـع الأَعْيـار ، وهمي الحمير . وتـال الفارسي: عند ابن السراج: عِيْر وعِيَرات .

واضطرب أبو العباس في عَيَرات بفتح العين، ، فقال: هو هو جمع عَيْر،


 مذكراً.

وقال أبو إسحاق: : إنما هو غَيَرات، وهو جمع عَيْر الذي في الكَكِف أو
 منفصلين في الإنسان مؤنثان، كرِجْلَينِ وعَضُدَيْنِ . والصحيح أنها جمع عِيْ ، ( ( 1 (


$$
\begin{align*}
& \text { والبرة: أرض فيها حبارة ورمل . وعارمة: موضع } \\
& \text { (r) الكتاب r: با } \\
& \text { كـ لا لا بناء. } \tag{}
\end{align*}
$$

(0) يعني العظم الناتـئ في الكتف أو القدم.

وهي الإبِل، وهي مؤنة، ،ولو كانت الرواية بغتح العين لكان القول ما قاله أبو إستحات (1)











## ص: فــصــل



 مُنتهاه
ش: المحذوفُ اللام جملةُ أسماء ذُكرت في علم التصريف، وهي إِي تنقسم قسمين: قسم منها إذا أضفتها يعود ذلك المحذوف، الكاء وقسم منها لا لا
 وهَنْ في بعض اللغات، تقول: هذا قاضيك وأَخُوك وابَبوكُ وهَنُوكُ وحَمُوكُ،







(1) لـ: ذواتا في اللفظ.




هكذا أنشن المصنف هذا البيت مستدلاً على أن ضأَباكَه تثنية أَبُ
 أَبانِ لك، فسقطت النون للإضافة .




 أَبانِ
وقوله: ويَدَبانِ ودَمَيانِ ودَمَوانِ وفَمَيانِ ونَمَوانِ تَقَدَّم أنَّ في اليَّدِ والدَّمِ
 إعادته.

وقوله: ذاتا على اللفظ يعني أنه لم يُرَدّ المحذوف، والمحذوف هو لام

 الإعراب في الذُوه| هو (0) عين الكلمة، إذْ هُخْفَتْ لامُها .
 (1) تفدم ذلك في 1 1 1 (10
(Y) وأن في : سقط من ك.

Ior :
(£) تقدم ذلك في 1 17V ـ 179.
(0) ك! : وهو.
 كان إمامأ في العربية واللغة، يستظهر كتاب سيبويه وأدب الكتاب والمقتضب والكامب

فذَكر أنَّ حذفَ اللام هو مذهبُ الشيوخ بغرب الأندلس، وأنَّ مذهب نُحاة
 اللام؛ لأن حذف اللام أكثر من حذف العين .

$$
\begin{aligned}
& \text { ومما جاء مِن (1" تتنية ذات على اللفظ قولُ الراجز (r) : } \\
& \text { با دارَ سَلْمى بينَ ذاتَي العُوْجْ }
\end{aligned}
$$

والتثنيةُ على اللفظ هي القياس لأنَّ الأصل أن لا يُعْيَرَ المفردُ لا لا في

 أنهم قالوا: اذَّوات"، ولو ردوا لقالوا: آذَوَيات").

وقوله: وذَوَاتا على الأصل هذا هو المستعمل الكثير ، كما قال تعالى :
 انقلبت عن الياء.

وقوله: ويُتَّى اسمُ الجمع والدُكَتَرُ بنير زِنِةِ مُنتهاه قال المصنف (7) في
=

 من: انفردت به م
 1

 نزولهم لخصبها وطيها وتكبر نباتها. ويروى: دارات البرج.
 (8) (8) (8)

ك،
(1)

شرحه ما نَصُّه: (امقتضى الدليل أن لا يُنْى ما دَلَّ على جمع؛ ؛لأن الجمع يتضمن التننية، إلا أنَّ الحاجة داعية إلى عطفِ جمعِ على جمع (1)، كما كانى


 في نحو : مَساجِد ومَصابِيح

وفي المثنى والمجموع على حدّه مانعٌ آخَرُ، وهو استلزامُ تُنيتِهِما

 وفي صَواحِب: صَواحِبات، وامتنع ذلك في المثنى والمجموع على حَدِّه .

والمسوِغُ لتثنية الجمع مُسَوِغُ لتكسيره، والمانعُ من تثنيته مانعٌ من تكسيـره، ولما كان شَبَهُ الواحـد شرطاً في صحة ذلك كـلك كان ما ما هو أشبه بالواحد أولى به، فلذلك كانت تثنية اسم الجمع أكثر من تثنية الجمع، كقوله




وظاهر كلامه في الفَصتّ والشرح قياسُ جواز تثنية اسم الجمع وجمع التكسير ما لم يكن لفظُ الجمع الذي لا نظيرَ له في الآحاد كمَصابيحَ ودَراهِمَّ،
(I) على جمع : سقط من ك
(Y) عدم: سقط من مـ ك.
(Y) سورة آل عمران:

(0) أخرجه مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في كتاب صفات المنا
 العائرة: المترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبع

فإنه لا يجوز تثنيته. وظاهر كلامه في الشرح أن هذا الجمع يجوز أنَ يُجمع جمعَ
 وهذا الذي ذهب إليه مخالفٌ لما عليه الناس من اقتياس ذلك، بل بل نَصُّوا على أن تنتية اسمِ الجمع وجمع التكسير مسموعةٌ لا مَقيسة، فإن اضطرّ


 الجمع" من هذا الكتاب.

والـذي نَخْتاره وتَنطق به كتب أكثر النحـاة أنَّ جمعَ الجمـعِ لا


 والمتأخرين (V)، فمختارُ المصنغِ غيرُ مختارِ ر
ص: ويُختارُ في المضافَينِ لفظاً أو معنىَ إلى مُتْضَمَتْنَهْها لفظُ الإفرادِ

 ومطابقةُ ما لِهذا الجمعِ لمعناه أو لفظِّه جائزةُ.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) جمع تصحيح: سقط من س . } \\
& \text {. YY _ YYI: انظر (Y) } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) ( الكتاب r: } \\
& \text {.vo ،VE: نرح المفصل 0 } \tag{0}
\end{align*}
$$





ش: الأصلُ في كلام العرب دلالةُ كلِ لفظِ على ما وُضع له، فيُدُلُ

 والمسموع في شر حنا لكلام المصنف


 الرأُسَينِ، والتقدير : تطعتُ منهما رأسَهِما أو رأسَّهُهما .



 مختارٌٌ على ذلك الذي اختيرَ عليه.

 الجمع المرادِ به التثنيةُ بقول الشاغر (1):

(1) ك، م: تقدم.
(Y) مختار : سقط من لـ.

$$
\text { شرح التسهيل 1 : } 7 \text { • } 1 .
$$






$$
\begin{equation*}
\text { البيت في شرح التسهيل } 1 \text { : } 7 \text { • } 1 \text {. } \tag{7}
\end{equation*}
$$

أي : كأَسَدَينِ فاغِرَينِ أَنْواهَهما عند عَرِينهما .
وتَلَخَصَ من كلام المصنف في النَصَّ وفي الشُرح أنه يَختار بالشروط المذكورة الجمعَ ثم الإفرادَ ثم التنيةَ.
وعلةُ ترجيح الجمع عند البصريين(1) على ما سواه أنَّ المضافَ


 واحد من المضاف إليهما إلا شيء واحد؛ لأنه إذا كان له أكثرُ التبسَ، لو

 أَيْمانهما، وكذلك قرأ ابن مسعود (V)، إذ المشروعُ في القطع أولاً إنما هو (1) معاني القرآن وإعرابه
 (r) لـّا: تتمة يستقيم بها النص . ثال السيرافي : دناما جمعه نلان التثنية جمع؛ لآن آحدمها تد جُمع مع الآخر ، وضُمَّ إليه،




 كا وكذلك






اليمين(")، ولأن الأيدي التي يُططَش بها هي الأيمان(() .
 الأعضاء في البدن أكثرها اثنان كالحَينينِ والحاجِيَينِ وغير ذلك، فإذا

 كاملةٌ، وفي أحد اثنين نصفُهاه(1)" ويلزم الفراء على مذهبه أن يُخبر عن الواحد إخبارَ الاثنين .



 وباطِنَهُما)(1)، ولم يجىء لفظ التثنية إلا في شعر، كقوله(9) :
=



 عقوبتَ بإعدام آلتها، المغني (r) ل r لانه : سـط من كـ

الضائع (بـاب ما جاء من المثنى بلفظ الجمع) .

$$
\begin{equation*}
\text { المغني لابن قدامة Y| : } 0 \text { • } \tag{I}
\end{equation*}
$$

. l•V _ 1•7: المرح التسهيل (V)




 أو في كلام نادر كقول س"(1): "اوزَعم يونُسُ أنهم يقولون: ضَربتُ


وهذا الذي ذهب إليه المصنف من أن الإفراد أولى من التثنية في هذه المسألة
هو خلاف ما ذهب إليه أصحابنا، ذهبوا (r) إلى أن الأفصح المِمع ثم التثنية .
وأما الإفراد فقال شيخنا أبو الحسن بن الضائع : ا"أمتا لفظُ المفرد فلم يأت إلا في ضرورة أو نادر كلام، كقوله(r) :

 وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور، وقد ذكر المقيسَ من وضع = لم تُزْتَعِع والصواب ما ما أثبتُ. الكتابِّب:
المقرب


 رس\& 8 [الثناهد OVY

 ص ص \& إلى مجاهد في الآية
 بَدَتْ لهما تَوْأتها


 الشواهد التي ذكرها ابن الضانع بعد بيت الفرزدق .

الجمع موضعَ التثنية، نحو : قطعتُ رُؤُوسَ الكَبْشَينِ، فقال :اههذا هو المختأر، ومِن العرب مَن يُخرج اللفظ على أصله من التثنية، فيقول: قطعتُ رَأُمَي الكَبْمَينِ، وذلك قليل، قال الفرزدقُّ (1) :

وقــال آخــر (r):

وقد جَمع الشاعر بين اللغتين، فقال (r) :
ظَهْرامُما مثلُ ظُهُورِ اليُّرَيْنْ




> يقاس عليه، ومنه قوله(!):




> تصيدة فاينّة .

(r) O: ©



 فيهما ولا شخضص يستدل به.




وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أيضاً(1): "وأمَّا وضعُ المفرد
موضعَ التثنية فقوله:

وهو موقوف على السماع، انتهى .

وقال أيضاً في رَدِّه على الفَرَّاء في تعليله السابق لوض
 لوجب أن يُنزَّل العضو وحدَه متزلةَ اثثنين، فيقال: : قطعتُ رأسَ الكبشينِ، وذلك غير جائز .

 يكون اثنين، وأنشد: بمـا في فُؤوادَينـا . . . . .

## ظَهْر امُما مبلُ ظُهُورِ التُزُسَيْنُ

تنـالبنـي نفسـي على تبـ الهـوى تلت: ليس ني ديوان الشُماخ تصيدة مطلعها ما ذكره العيني، وإنما فيه تصيدة من هذا البحر والروي، مطلعها:


وهي السحابة التي تنشا صباحاً. ومطيرها: من تولهمم: لُّلة مطيرة، اي : كثيرة المطر .

$$
\begin{equation*}
\text { شرح جمل الزجاججي r: \&\&\}. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

ولم يَذكر الإفراد، ولا تَعَرَّض له، فدَلَّ ذلك على أنه لا يجوز عنده.
وكذا فعل س (1).

وقال ابن هشام: اوقد أجاز الكوفيون العدول بهذا إلى لفظ المفرد لأنه الأصل؛ لأن ذلك عندهم هو لاستقباح الخروج من تثنية إلى تننية، وأنشدوا :


 وجهَ المحمَّدينِ. والبصريون يَحملون ذَيْنك البيتينِ على الضروروة، ولمِّ يقيسوا عليهما .
وقد وافقهم بعضُ البصريين، ومنهم السيرافيُّ، قال في شرح الكتَاب:

 لا تَنام، تريد: عَيْناي" انتهى .

 الثاني تريد رأسَسَيْ هذا الجنسها . وأنشد:

$$
\begin{align*}
& \text { شرح الكتاب ه: 1/8r }  \tag{Y}\\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { (0) في معاني القرآن: (ابرأس" . وهو تصحيف. }
\end{align*}
$$

 أن وضع المفرد في هذه المسألة لا ينقاس .


 معه في الكلام في ذلك في باب(r) الجوازم في قوله: (افصل : لأداةٍ السرطِ صـرُ الكلام"، فيُطالع هناك .

وإذا كان الأصل التثنية لكن عُدل إلى الجمع كراهة اجتماع تثنيتين
 فكيف يكون المفرد الذي لم يُشارِك التنينية في معنى الاجتماع أَولى من من

 التنية إلا باللفظ الذي وُضع لها، لكن لما عُدل إلى المجاز لما لمرجِّح كان

 وقولُ الشاءر : حَمـامَةَبَطْنِنِ الوادِيتِّنِ وسُمع من إقرار التنينة على حالها ما حكاه يونس (r) من قولهم : (اضربتُ رأُسَنْهماه، وأنه سَمع ذلك من رُؤبَب، وأراد بذلك تقويته لأن رؤبة عندهم فصيح، وقولُ الثـاعر :

 الكتاب r: YY
وقــولُ الآخـــر :

ظَهْر اهُما مثلُ ظُهُورِ التُّمَيْنْ

# وقولـــه: <br> بِمـا في نُؤوادَيْنا <br> وقونــهـ : 

إذا كـان قَلْبانـا . . . . . . . . . . .
وقـولُ الفـرزدة (1):
 نهذه جملة من المسموع تُقَؤي أن الثنية أَولى من الإفراد، هذا مع أن الأصل في هذه المسألة هو التثنية.
وزعم بعض المتأخرين أنه لم يجـئ على الأصل ـ يعني على التنية -

 يونس، وبه جاء المسموع من الأبيات، فعلى هذا لا يجوز: تطعتُ رأسَي الكَبْنَيَنِ

 حديث زيد بن ثابت: الاحتى شَرَح اللَّهُ له صَدْري كما شَرَحَح له صدرَ أبـي بكر

(r)

وعُمر|(1). . تال المصنف في الشرح (r) : ( ولـو جيءَ في مثلِ هنا بلفظ الجمع أو لفظِ التثنية لم يمتنع" انتهى . فذكر أنَ المختار إذا فُرُّقَ المُتْضَمُّنان الإفرادُ

والذي ذكره بعضُ أصحابنا (r) أنه لا ينقاس وضعُ المفردِ موضعَ التثنية


وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون الجمحُ في عدم الاقتياس كالمفرد. والذي

 أو الجمعُ اتُصر على مورد السماع، ولا ينقاس .









شرح جـل الزجاجبي ب:


 وذلك كتول اعثـى باهلة:




الككلام")، فيحتمل هنا أن يُراد باللسان الكلامُ، وأن يُراد به الرسا الرسالةُ، وإذا












الكتاب Y: YY .

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



 لأَخرجني الذي أَخْرَجَكما، تُوموا . . .




## 


إذا منكما الأبطالَ يَغْشاهُم الدُّعْرُ



 الباب السادس . واخرجه أيضاً مسلم ني كتاب الذكر : باب التـبيبع أولَ النهار وعند النوم

$$
\begin{equation*}
\text { ص r. } 91 \text { ـ الحديث rVYV. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

أخرجه مسلم في صحبحه ـ كتاب الز كاة ـ الباب \& 1 ـ ـ الحديث











 أَجْهَزا عليه.
في النسخ كلها: المطابفة هذالا هوابه في الفص وشرح التسهيل. والمعنى: مطابقة الضمير العائد إليه.



 مكان نِيْدُنَّنَ


أَنُشد المصنفُ هذه الثلالثةَ الأبياتَ شاهلةً على ما ادَّعاه من مطابقة هذا
الجمع( (r) لمعناه. وليس في الثاني دليل على ذلك لا لاحتمال أن أن يكون








 هذه المسألة في باب الحال، إن شاء الها .
ونظيرُ رقُلوبُكما يَنْـامُمـا الأمنُّه قولُ عنترةم(0):
 تَنَّى (وتُسْتَطاراه لأن الرَّوانِف في معنى التُنتية، يريد الرانِفَتَينِ، وهما
 متى تلقني

طَرَفا الأَنْيَتينِ. قال المصنف (1): "وعلى ذلك حَمل أبو العباس المبرد قولَ الشاعر (r)
أَقامَتْ على رَبْعَهِهِا جارتا صَفًا كُمَيْتا الأَعالي جَوْنَا مُصْطَلاهُما فأعاد الضمير المضاف إليه پالمُضطُطلى" على پالأَعالي" لأنها مُتُنَّاة في
 البيت، وأنه ليس على ما ذهب إليه، في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل،

إن شاء الشا
ومثالُ مطابقة هذا

نقال: لها، و : دُهِيَتْ، ولو طابق المعنى لقال: لهما، و : دُهِيَّا.
ص: ويُعاقِبُ الإفرادُ التثنيةَ في كلٍ اثنين لا يَغْنَى احدُهما عن الآخر ،


(1) شرح التـهـيل 1:1•1.




 والكميت: ما لرنه بين الحمرة والسواد. والجونة: السوداء. والمصطلى: موضع إحراق النار
(r) كذا! والمراد: مطابقة ما لهذا الجمع للفظه، كما في شرح التههيل.




 وعينُ حَسَنَانِ، فتارةً يُعاقب في المُسْنَد، وتارةً في المُمُنِد إليه، وتارةً




الشرح ما يدلّ على هذا الحكم قولَّهِ

وقولَ امرئ التيس

ةُ زُرُلُ

وقــولَ الآخــر (8):
 يريد: كُحِلَا به فانهلتا، وتْتْهَلَّنِ، ويتُطْرُرانِ، فعاقب الإفرادُ التثنية.

وأنَّشد



(r)


 زحلونة




 فهذا من التعاقُب في المُسْنَد إليه والمُسُنَد . ومن هذا قولُ زُهير بن أبـي

سُلْمى (r)


وتــونُ عَلْقَمَةَ(r): :

وتـــولُ الاَخـــر (8):

قــد سـالـم الحَيَّاتُ منـه القَـَدَمـا
(1) البيت أون أربة أيات لأبي عطاء السندي، يرني يزيد بن هبيرة. الحمطاسة 1: اهو [الحماسية (1)


 والرَّبَات: النساء اللواتي وني

 يُنــب إلى ابن جُجباب، وهو شاعر جاهلي لص، السمه المنوار بن الاعنت، وإلى مساور بن




 وهو ليس في ديوان العجاج



 وأنَّ هذا إنما جاء في الشعر ، مع أن بعضها يحتمل التأويل، ولا ولا تُثبت مثلُ

 متأخرٌ جدًّا قد وَقعت له أبيات يسيرة، تحتمل التأويل، بيريد أن يستنبط منها
 قررناه من كون كل واحد من المفرد والمثنى والمجموع يكون طِبْقَ مدلولهـ،

 هذا لم يقس النحويون منه شيئًا ، بل اقتصروا فيه على مورئ مورد السماع إلا ما ما تقدم من نحو قولهم: قطعتُ رُؤوسَ الكَبْتَيَيِ، وإلا ما وقع فيه الخلاف بين الفَزَّاء وغيره.
فمما وَقع فيه المفردُ موقعَ المثنى قولُه:

(1) هذه رواية البهريين. ورواه الككنيون بنصبه، وقالوا: أراد هالثَدَمانِّه، وحذف النون. المبهج ص
شرح جمل الزجاجي 1 : rVA - YVV.

لـ، ص: مستقري • وهو صحيح أيضاً.

 أُنْبُب. وبِّدْ حروب: شجاع صبور على الحرب، وأمل المردى: حجر يُرئى به.
, لكــنْ مُمـا ابـنُ الأَربِيـينَ تَتـابَعَتْ
وحَمل على ذلك الفارسيُّ"(1) قولَه(ب):
 يريد: ابْنا الأَربعينَ، و: يدانِ.




$$
\text { وتــــولُ الآخـر }{ }^{\text {( }) ~: ~}
$$


وتـــــُل الآخــــر (0):

(Y) هو الفرزدق. ديوانه ص عY (Y) تُعاوِرُه




 يصف نلاة تطعها إلى المهدوح


 للزمن، والمعني أهله .





وهذا عند س(1) من أقبح الضرائر، يريد: جُلُودُها، وُبُطونِعُم، وحُلُوتِكم. وحكى الأنخفش عن العرب: دينارُكم مختلفة، يريد: دَنانِيرُكم، وحملوه على الشذوذ .
ومما وَقع فيه المثنـى موقعَ المفرد قولُ الشُاعر (r) :

يريد: ورافذِده، لانَّ العراق ليس له إلا رافدُ واحد. وموقعَ الجمع قولُهمه: حَنانَيَكَ، وأَخواتها





، هو الفرزدق يهجو عمر بن هبيرة الفزاري، ويخاطب يزيد بن عبد الملك. ديوانه ص (Y)



 اليخطابه.

(1) (1)






(V)


وليس إلا مَّْرِق واحد وصَهُرة واحدة .


 كله لالتبست الدلالات، ولاختلطت الموضوعات. ومما جاء فيه على الأصل من كون المُتَلازِمِينِ اللذينِ لا يَغْنَى أحدهما عن الآخر كغيرِهما من المثنى قولُ الشناعر (r) :









(1) تقدم في 1 :
 من البقر

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراء: } 17 \text {. }
\end{align*}
$$



 انتهى ما ذكره مما استَدلَّ به على ما ذكر ، ويمكن تألأويل جميعه. أما الآية فقد ذكروا(\%)

كذلك كان من باب (الزيدانِ خَضْمٌ"ه، وحيث تُنُّي لم يُرَدْ به المصدر .
وأما الآية الثانية فتحتمل وجهين (0):
أحدهما: الحذف(1)، أي: عن اليمين قَعيدُ، وعن الشُمال قَعيدٌ،
فحذف القَعيده لدلالة الثاني عليه.
والوجه الثاني: أن يكون (اقَعيدها مما يُخْبَر به عن المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد (v) نحو : ا(صَديق" . . IV : سورة تَ (1)
(Y) دبرانه ص (Y (Y 1 1










 ₹ : ع \& على أن هذا مذهبهما.

وأمتا "إنَّ سَرْخَ الشُبابِ" فأكثر النحويين" (") خَرَّجه على الحذف، أي :
 جُنوناً.
 على سبيل المجاز، ولم يُرد الإفراد، ولنلك جَمع "بأُطراف، لإضافته هِ إلى ما ما
 البيت أحسن مما حَمله عليه المصنف؛ لالنه يلزم في في قوله مجاني ينقاسان: أحدهما: وضعُ المثنى موضعَ المفرد. والآخرُ : وضعُ الجمع

 التعبير عن البخشتين بالَأَنْفَيْ فِين



 قولُ الشاءر (0):
 والمقرب 1:
لم أفف على هذه الكلمة فيما رجعت إليه من كتب اللغة، ويبدو انها غير عربية.
شرح التسهيل 1: 111 .




 ابن عفان: هو سعيد بن عفان.
 وتــال آخـر (1):



وأنشد غيرْه( ${ }^{\text {(8) }}$
 لأنه لا يُتصور أن يكون (اغيرَ مُتُّب") حالاً من بعض الاسمين . وهذا اللذي ذمب إليه قاله ابن جني(0)، قال(1) في قول امـرئ
القيس(v):
(1) هو يزيد بن الطثرية، او مضرس بن ربعي الأسدي أو الفقعسي. الصحاح واللسان (جزز)



رانحة طيبة. واجتزَّ: اقطْع.






 كالعدس، أي: ني صغرها وسوادهاً.

 قال: سعط من لـ، م.
هذا، مطلع معلفته، وهو بتمامه:
 (وهذا مما يشهد لشُدة اشتراك الفعل والفاعل ؛ ألا ترى أنه لما ثُنَّي أحدهما
 فكان ا(r) أحدهما إذا حضر فقد حضرا جميعاًا" .

وذهب البغداديون (7) إلى نحوِ مما ذهب إليه المصنف وابن جني من أن
ضمير الاثنين يكون للواحد، وأنشدوا(v):
=


 أسود العين .

 آي: ابن جني. سر صناعة الإعراب ص
 تال مذا تبلَ ابنُ الأنباري في شرح القصاثد السبع ص V اله والنحاسُ في شرح القصائد التسع ص هو البيت الحادي والسبعون من المعلقة . وعجزه: اكَلَهْ اليدينِ في حَبَيٍ مُكَلَّلِه . شُرح
 اليدين: حركتهما. والحبيّ: ما ارتفع من السحاب. والمكيلًّل: المستجمع المستدير كالإكلير


$$
\text { ص } 17 .
$$

(V) البيت لسُويد بن كراع العكلي معاني القرآن للفراء ب: V9، وشرح القصائد السبع ص 17 ، =
 وقــال آخــر ${ }^{\text {(1) }}$
 فقال: قُوْما، و: لَكُما، وهما للواحد بدليل : تَرى، و : تَطْلُبَها وقال أبو عثمان نحواً مما ذكره ابن جني، لكنه أوضحه، ، فقال (r) ا(أحلُ قفا: قِفْ قِفْ، وفي كلِّ واحد من الفعلين ضميرٌ، فحُخف الفعل


قال بعض أصحابنا: وهذا فيه نظر ، فإن التأكيد يناقضه الحذف؛ ألألا ترى أن


 وهذا الذي أجازه ابن جِنِّيْ والبغداديون وأبو عثمان وهذا المصنفُ فيه هَدْمٌ للقواعد، وإبثاتٌ لأحكام بأشياءً محتملة التأويل . أمّا ما رُوي عن الحجاج فإنه يحتمل أن يكون وقف على النون الحفيفة، فأبدلها ألفاً، ثم أَجرى الوصلَ مُجرى الوقفُ (8) . وقد حُمل قورُ =



 (شَذَفُ" . وهما عنه في شرح الجمل لابن الضانع (باب الإغراء) .





امـرئ القيس على (1) هذا (Y) على تقدير أن لا يكون خطاباً لاثنين.

 يجوز: إن تَضرِبُوني - يا زيدُ ـ أَغْضَبْبَ
 التأكيد ألفاً في الوقف، وإجراء الوصل مجرى الوقف. ويلُ ويحتمل قوله : ا"فإنْ




 النحو، وإن كانت له رياسة في النريب، وإنما تُرَدُد هذه الأثياء إلى أهلهاهِ

المصنف في الشرح (0):
 وقــال الآخـــــ) :

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (I) على: سقط من لـ. } \\
& \text { (Y) شرح القصائد السنع ص IV (Y) } \\
& \text { ( }{ }_{\text {من ( }}^{\text {( }} \text { ( }
\end{aligned}
$$

القرأن وإعرابه 0 التصح 0 ع 0 . 99 وند نسبه لأبي إسحاق . يعني : الزجاج . وهو في كتابه معاني



 والمُرَجِّل : المُسَرَّع الشُعر . وأجياد : جمع جِيد بما حوله .

وقوله: أو مُنتَّاه مثالُه قولُ العرب: رَجُل عظيمُ المَناكِب والثَّنادي(1)،
 وجاثِ على كَراسِيعه( ${ }^{(r) ، ~ و ا ل ك َ و ا ه ِ ل ، ~ و ا ل غ َ و ا ر ِ ب ، ~ و ق ا ل ~ ا ل ش ا ع ر ~(8) ~: ~}$

وقــال آخـر
فــالَيـنُ بعـــَهُـمُ كــانَّ حِـداقَهـا سُمِلَتْ بِشَوْكِ، فَهْيَ عُوْرٌ تَدْمَعُ

 يقاس عليه.

(r) (r) بني: وابراة عظيمة الاورالا .



 والكُراع من الإنسان: ما دون الركبة إلى الكعبـ. رمن الدواب: ما دون الكعب، مئنث. وهو الرظفين.
ابو ذويب الهللي. شرح أشعار الهذلين ص 9، وشرح اختارات المفضل ص . 179 ،

جمع عَزْراهُ
(7) تقدم في ص ع^.

## ص: نــصــل

يُجْمَعُ بالألف والتاء قياساً ذُو تاءِ التأنيث مُطلقَآ، وعَلَمُ المؤنِِّ مُطلقَا،
 يكن نَعْلَى فَعْلانَ أو فَعْلاءَ أَنْعَلَ غِيرَ منقولَيْنِ إلى الاسمية حقيقةً او حُكْماً، وما سِوى ذلك مصصورٌ على السَّماع .
ش: ذَكر في هذا الفصل ما يُجمع بالألف والتاء قياساً، فبدأ أولاً بما

 وأَخَوات. وكذلك: كَيْتَ وذَيْتَ إذا سَمَيت بهما مذكِراً أو مؤنثاً، تقول: كَيَّات وذَيَّات.
 واسمُ الجنس والمدلولُ فيه بالتاء على تأنيثِ أو مبالغةه انتهى . مثال ذلك: فاطِمات وطَلَحات وسُنُبالات وبَنات ورِجال نَسَابات
وقد أَطلق المصنف بقوله: (امطلقَآه، ومما فيه تائُ التانيث أسماءٌ لا

 والتاء، فكان ينبغي أن يَحترز منها، ولا يتول (المطلقآها، فند أطلت في مكان

وقوله: وعَلَمُ المؤنث مُطلقاً قال المصنف في الشرح (1): "وذَكرتُ



وعَفْراوات .
وقد أُطلق أيضاً في مكان التقييد؛ فإنَّ مِن العَلَم المؤنَّث نوعاً لا يجوز
 من جمعها بالألف والتاء، فلو سَمَّيت بـ (اشاة") لم يَجُزْ جمعُه بالألف والتاء التاء كما جاز ذلك في طَلْحة؛ لأن العرب لم تجمعها قبل النقل إلى العملية.




 للبناء.

وذكر الاستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع (0) شرطين في جمع الاسم

 والتاء لأنه واقع على غير عاقل . ولا أعلم أحداً ذكر هذا الشُرط الثاني غيره.
(1) شرح التسهل ! ا
 . 7 : \&
 . 10 :
(६)


وقوله: وصفةُ المذكِّر الذي لا يَعْقِلُ مثاله: جِبال راسِيات، وأيام


 مذكر يَعْقِل نحو : عالم، فلا يقال : رِجال عالِمات . وقوله : ومُصَغَّرُه مثاله : دُرَيْهِمات ودُنَيْنيرات جمع دُرَيْهِم ودُنَيْنِير فإن



وقوله : واسمُ الجنسِ المؤنَّثُ بالألف يَشمُل الاسمَ نحو : بُهْمى (r)
 سِيَراوات، وامرأة حُبْلى ونِساء حُبْلَيات. واحتَرز بقوله : (بالألف") من أن يكون مؤنثاً بغير علامة، نحو : قِذْر وشَمْس وناقة سُرُح (£)، فلا يقال : قِذْرات ولا شَمَسات ولا نِياق سُرُحات .

وقوله: إن لم يكن فَعْلى فَعْلانَ أو فَعْلاءً أَفْعَلَ مثاله : سَكْرى وحَمْراء،
 والنون.

قال بعض أصحابنا : وإنْ جاء شيء منه في الكالام فشُاذ يُحفظ، ولا يقاس عليه(0) ويَقتضي قياسُ قول الكوفيين في جمع أَحْمَر بالواو والنون أن
. البهمى: ضرب من الشنج (


 ( ( ) ( )


قال المصنف في الشرح (「): "ولا يلزم هذا المنع ما كان من الصفات
 هَطْلاء
 جمعها بالألف والتاء، على أن الجمع بالألف والت والتاء مسموع في "انَّيْفاءً"،

 أنهن صفات على فَعلاءً لا مقابلَ لها على أَفْعَلَ، فَبَت ما ما أشرت إليه" انتهى . وقياس ما ذَكر أنَّ ذلك يجوز في عَذْراء وعَفْلاء(1) ورَتْقاء (V) لأنه لا



 إجراء أَفْعَلَ للمذكر (9) الذي لا مؤنت له على فَعْلاءَ من هذا النوع مُجرى أَفْعَلَ

 وانظر أيضاً ص YVY منه

(Y) امرأة عجزاه: عظيمة العَجيزة، وعَجيزتُها: عَجْزها.

ديمة هطلاء: متتابعة المطر المتغرت العظيم القَطر .


(V) امراة رتفاء: التصن ختانها، نلم تُتْلْ لارتتاق ذلك الموضع منها، نهي لا يستطع جماعها، والارتتاق : الالتام.
(1) (1) العذرة: للذكر . البَكارة.


 آلَوْن، فكما امتنع هذا النوع من الجمع بالواو والو والنون، فكذلك يَمتنع مقابِلُّهُ من المؤنث من الجمع بالألن والتاء .


 (اليسنَ في الخَضْراواتِ صَدَقَةٌ"(0)، أَجراها مُجرى الأسماء إذ المراد بها البُقُول .

 ومع ذلك لا تقول : عَذْراوات ولا عَجْزاوات .

$$
\begin{align*}
& \text { رجل أكمر : عظيم الكَكَرة، والكَمَرة: : رأس الذكر . }  \tag{1}\\
& \text { رجل آدر : منتفخ الخُصْية }  \tag{Y}\\
& \text { رجل آلى : عظيم الأَلّْنة } \tag{r}
\end{align*}
$$



 أبو حيان: "والدكاء: الناقة التي لا سنام لها . والمعنى: جعله أرضاً دكاء تسُبيهاً بالناقة

 الخضر اوات شيء عن النبي

 الجزولية ص IV\& . الج كـ أو ليس

وقوله: غيرَ منقولَينِ إلى الاسمية حقيقةً أو حكماً مثالُ ما نُقل إلى
 حَمْراوات وسَكْرَيات. وممالُ ما نُمل إلى الاسمية حُكْماً بَطْحاءُ (1)، فإنه صفة
 فأشبهت الأسماء، فجمعتْ جمعَها، فقيل : بَطْحاوات.




 فإنْ وُجد كان التقسيم صحيحاً، وإلا كان قاصراً على فَعَلاء أَفْعَل دون فَعْلى

فَعْلان
واستثناءُ المصنف بقوله: (اغيرَ منقولَينِ" هو استثناء منقطع لا متصل،


 إدراكه غُموضٌ .

وقوله: وما سِوى ذلك مقصورٌ على السَّماع الإشارة بـ لاذلك" إلى

 السماع هو أن لا يُقاس على شيء منه


قال المصنف في الشرح (1): (افيدخل في ذلك نحو : شَمْمس ونَفْس
وأَتانِ وعَناقِ، وامرأة صَبُور، وكَت خَضِيب، وجارية حائض وِمِنطار، فلا








وهذا شيء اضطرب فيه أصحابُنا، فمنهم مَن ذهب إلى أنَّ جمع هذا بالتاء لا يقال !الا حيث سُمع، وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور(1) أولاً.

وفي البسيط: پالقياسُ المطرد أن لا تُجمع أسماءُ الأجناس المذكرة بالألف والتاء، وشذ منها أسماء جمعتْها العربُ بالألف والف والتاء بدلاء والًا من


(1) : برح التسهيل 1: 11.
(Y) العُرْس والعُرُس : مهنة الإملالُ والبناء. والعُرُّس : طعام الزُّفاف. مؤنّان، وقد يذكَران.
( ( ) العير : القانلة، أو الإبل تحمل الميرة.


(1) (1)
(V) لـ من مكــرها (V)
( ( ( ) الساباط: سقفِة بين حائطين، أو بين دارين، من تحتها طريق نافذ.
(9) (الإيوان: الصُّفَّة العظيمة.
(••) الخوان: الذي يُوْكَلُ عليه، معرَّب.

وبُوِان بكسر الباء وضمها، وهو عمود في الخِباء، وشَعْبان ورَمَضان وشَوَّال ومُحَرَّم، ولا يستعمل هذا في غيرها)" انتهى .
وبعضُ هذه الأسماء كُسِّرَ ومنهم من فَصَّل في ذلك، فقالْ : إما أن
 المُكَبَّر الذي ليس بِعَلَم، ولا فيه علامة تأنيث، إما أن أن يكون جُمّع جَمْعَعْ





قوله




 وإضْطَبْلات. وهذا المذهب هو ظاهر كلام س (0).
وسوواءٌ في ذلك مُكَبرُ الذي لا يعقل وصِفَتُه إذا لم يُكَسَر|(1)، قالوا:
(1) (1) كذلك أبضاً المونن المكبر: ستط من كـ.
(r) (r) الجُوالئي: وعاه من الأرعبة، معرَّبر
(r)

( ) المقرب r
(0) (0) الكتاب
(1) لـ، م: لم يكسر.
1..

جَمَل سِبَخْلُ (1) وجِمال سِبَحْلات لأنهمَ لم يُكَسِّروا سِبَخْلًا، وكذلك رِبَخْل (r) وسِبَطْر (r)، تقول : جِمال رِبَحْلات وسِبَطْرات .
وقد اتَّضح بهذا أنَّ المجموعَ بالألف والتاء المنقاسَ ستةُ أنواع على ما ما شرحناه وبيَنَّاه، وأن قول المصنف: "وما يِّوى ذلك مقصورٌ على السَّماع"






 (1) ${ }^{\text {(1) }}$

## ص : بابُ المعرفةِ والنكرِة

الاسمُ معرفةٌ ونكرهُ، نالمعر فةُ: مُضْمْرَ، وعَلَّمٌ، ومُشارٌ به، ومُنادِّى، وموصولٌ، ومضافٌ، وذُو آَداة.


 أقسامِها، ونحن نذكر شيئاً من الحدود التي ذكرها النحويون، فنبدأ بالنكرة
 المعرفةَ على النكرة، وكذلك في التقسيم، وكُلٌ واسعٌ .
فنتول: النكرةُ هي الاسمُ الموضوعُ على أن يكون شائعاً في جنسه إن


 الصالح لكلٍ واحدِ من جنسه على طريق البدل .




$$
\begin{align*}
& \text { (3 صم: } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { المقتضب r| } \tag{Y}
\end{align*}
$$

منها ما(1) هو في مرتبته، فشيٌ ليس له ما ما هو في مرتبته لأنه أَعَمُ





 وبالإضافة إلى ما تَدُخلُ تحتَهُ أَخَصُ

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع : المعاني المدلول عليها







 كُلٌُ إنسانِ ضاحِكُ، وكُلُّ ضاحكِ إنسانٌ .

أُوْ لا تكون متساوية، بل يكون أحد المعنيين أو المعاني أَعَمَّ، والآخرُ أَخَصَنَّ. وهذا التسمُ قسمان :

أحدُمما: أن يكون أححُ المعنيين أو المعاني أعمَّ من وجهِ وَأَخَصنَ من


 الحيوان أبَبضُ، وليسَ بابنسانِ
والقسم الثاني: أن يكون أحدُ المعنيين بالنظر إلى دلالة اللة اللفظ أَعَمَّ









 موجود، وليس بجوهر ، تعالى الهّ عن ذلك.


أن يقال : ليس اشيء" أنكر من (اموجود]".

 بالنظر إلى العالِم ليست بأعمَّ من (شيءّل" على الإطلاق، فلا فلا يرد علينا أنَّ كل


ليس بمعلوم، فلفظة (معلـوم" إضافية، لا ينبني أن تقرن بما هو مو موضوع على ذات من حيث هي تلك الذات لا بالنظر إلى غيرها

واعلم (1) أنَّ النكرة هي الأَوَّل، والمعرفة بعدها وطارئة عليها، هذا مذهب س (r)؛ ألا ترى أن غلاماً تدخل عليه أل والإضافة، ، والمضمر اختصارُ تكرير المظهر، والمشار ناب مناب المظهر، فـ "هذاها استغني به عن : زيد

 كان لا يجوز فيه إلا النصبُ لأنه ليس له لفظ ضم يحمل عليه، فلولا نيابته مناب ما يظهر فيه لفظ البناء المشبه للإعراب ما جاز الرفع في النعت. وذهب الكوفيون وابن الطَّراوة إلى أن الأمر ليس على ما ذهب إليه س، قالوا: لأن من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو : مررت بزيد الـيد وزيد آخرَ، فحالة التنكير هنا بعد حالة التعريف. ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلا
 !إلى هذا الضرب الواحد غير صحيح.

وانفصل عن هذا الأستاذ أبو علي بأن قال : لم يلتفت س هنا في التعريف والتنكير إلا إلى (8) حال الوجود لا ما ما تخيله الكوفيون وابن الطراوة، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحاً لألنَّ الأجناسَ هي الاني
 والنوع لا يختلط بالنوع، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط (0) (1) أبْت منا في كـ النص الذي سباتي بعد تليل، وهو: هأن توله فالمعر نة مضمر وعلم !لى آخره. تال المصنف،
(Y) الكتاب 1: 1 (Y)
( $)$
 (0) ك: لاختلاف.

بعضها ببعض بلا شك بعد الأنواع، فالذي(") قاله س صحيح، لا اعتراض عليه،
إذ الذي حصل له التعريف تناوله النكرة قبلُ .
وقوله : فالمعرنةُ مُضْمَرِّ وعَلَمٌ إلى آخره قال المصنف في الشرح : "مَن
تَعرض لحدٌ المعرفة عَجَزَ عن الوصول إليه دون استدراكُ عليه؛ لأنَّ من



نكرتين •
وما هو نكرةٌ معنَى معرفةٌ لفظلاً كأُسامة" (r)، هو في اللفظ كحَمْزة في منع
الصرف وإضافتِه ودخولِ آل عليه ووصفِه بالمعرفة دونَ النكرة واستحسانِ مجيئه مبتدأ وصاحبَ حال، وهو في الشياع كأَسَدِ .

وما هو في استعمالهم على وجهين كواحِد أُمَّه، وعَبْد بَطْنِه، فأكثرُ

 قِبَل المعنى لشياعه نكرة، ولذلك يوصف بمعرفة اعتباراً بلفظه، وهو الأكثر ،

 فجعلوا (نَسْلَخُ) صفةَ لِلَّيلِ، والجُمَل لا يُوصف بها إلا النكرات .

فإذا ثَبَت كونُ المعرفة بهذه المثابة فأححسنُ ما تبين به ذكرُ أقسامِها
(1) لـ، ص، ح: والذي.
(Y) لـ: عام
(Y) يعني: كقولهم للكسد أسامة.
( ( ) ك، ص، س، ح : الجنسيين. وأثبتُ ما في م، وهو موافت لما في شرح التسهيل، ولما سيذكره أبو حيان في تعقيبه عليه.
(0) كـ (0) وعلى الآخر .
(T)

مستقصاةٌ، ثم يقال: وما سِوى ذلك نهو نكرة"(1) انتهى ما ذَكَره، وفيه بعضُ
تلخيص .



 وإنما اكتسب التعيين عند السامع باستعماله مع صفته للعام الذي الذي كان قان قبلَ











 الفرق بين الوضع والاستعمال في ذلك. وأما قوله: (اكأسامةه فهذا ونحوه يُطلق عليه أنه معرفة على طريق

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1:110 ـ 117 ـ 11 }  \tag{1}\\
& \text { س، ص، ح: معنى. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النجم: } 0 \text { ـ } 0 \text { ـ } 0 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { مورة الحاةة : • ع. } \tag{६}
\end{align*}
$$

 [ا/4:1] ترى أنه داخل / تحت حدٍ النكرة، فلما وجدنا فيها أحكام المعارف أطلقنا

عليها معارف.
ونظير ذلك قولنا في الأسماء الموصولة أسماء لوجود أحكام الأسماء.


 للأسد: أبو الحارث وأُسامة، وللثعلبِ: تُعالةُ وأبو الحُحَيْنِ وسَمْسَمْ"



 وقد رام بعضُ من يميل إلى المعقول، ويريد أن يجري القواع العد على

 يوجَد منه أمثال، فوضع على اليُّياع في جملتها، ووُضع أُسامة لا بالنظر إلى الى

 أصلاً في الذهن، ثم صار أُسامة يقع على الأشخاص لوج المعنى المفرد كليَ في الأشخاص .
وهذا الني رام هؤلاء بعيد عما يقصده العرب، وس والمستقرئون الها

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ص: المعقودة (Y) }
\end{aligned}
$$

(Y) كـ: اوالمستقرونه، وهو أقوى، لكن المصنف درج على استعمال استقـرأوالمستقرئ ونحوهما .

هذا الفنَّ العربي أَعرفُ بأغراض العرب ومناحيها(1) في كلامها، وقد ذكروا
 فأطلق عليها مَعارف لذلك .

وقال في البسيط: شأُسامةُ وبابُه لمَّا كان(r) من المعارف اقتضى أن يكون له وَخدة، إذ التعريف لا بُدَّ فيه من ذلك، لكنه امتاز عن المعارف

 لشُخصِ هو كذا وكذا، وإذا كان كذلك فليس أُسامةُ موضوعاً لمعنَى مُطْلَقَ،
 حكمُه في الإطلاق في عدم الابتداء به حكمَ النكرة لأنهما يلزمُهما لازمٌ واحد






وأما قوله : "ومثلهما ذو الألف واللام الجنسيتين" فلا يقوم دليل على
أن الذي هي فيه نكرة، ولا يقوم دليل على أنها تُعتع بالنكرة، وألمَا ونَا ما ذَكره


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ل؛: ومباحثها. } \\
& \text { (Y) لما كان: كرر في س. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.rv : (0) }
\end{aligned}
$$

فلا دليل في ذلك، أتًا (مررت بالرجل خيرٍ منك" فيحتمل أن تكون الألفـ

 يمكن أن يُدَّعى فيها أنها نكرة، نحو النو النول الشاعر (1) :

 حالية لا نعتٌ لقوله: (اللَّلَّلُ) .


 جنسه. وسيأتي تحرير القول في كل قسم منها .
 أن المعرفة خمسة أقسام، والذي زاد هو المنادى والموصول، فأما الما المنادى المي فأطلقه المصنف، ولا خلاف في أن المنادى الذي هو غير مُمْتُبل عليه نكرة، وإنما وقع الخلاف في النكرة المقبل عليها، وفي العلم:
فمن النحويين من قال (8): إنَّ النداء يُعرَّفُ النكرة المُقْبَل عليها، وإلنَّ




 شرح جمل الزجاجي Y: ع ع



مُرح جمل الزجاجي ب: ^9 . ولم يسمّ قاثله .

الَعَمَ يُزال تعريفُه، ثم يتعرف بخطاب النداء.
والذي صَحَحه أصحابُنا(1) أنَّ النكرة المُقْبَل عليها إنما (r) تعرفت



 المصنف لَعرَّفَ النكرةَ غيرَ المقصودة .

وقال المصنف في الشُرح والمواجهة، وإذا كانت الإشارة دون مُواجَهةِ مُعرِّفةّ لاسم الإشارة فأنْ تكونَ مُعَرِّفةَ ومعها مُواجَهُةُ أَوْلى وأَحْرى) انتهى .

وهذا لا تحقيق فيه؛ لأن (يا رَجُل"، لا إشارة فيه ولا في "يا زيدُه، وإنما ذلك مُواجَهة، وهو الذي عَبَر عنه أصحابنا بالخطاب، ولو الو كان الخان الخطاب
 خاطبتَ رجلًّ، ومع ذلك فهو (£) نكرة .

تَعَرَّفَ بالعهد الذي في الصلة . وذهب أبو الحسن (1) إلى أنه تَعَرَّفَ بالألف واللام، وما ليس فيه ألف ولام فهو في معنى ما فيه الالّف واللام، وأما
(1) شرح جمل الزجاجي r ب: 19 ـ ـ • 9 حيث قال : لومذا هو المذهب الصحيح". (r) كذا ني م. وني بـية النـخ: أنها ( 117 ( 11 ( 1 ( 1 ( ( ) ( )
 ص 171 .
(T) شرح جمل الزجاجي r: 1ro.
(رأئْهم" فإنه تعرف بالإضافة. واستدل الفارسيُّ" بوجود مَنْ (r) وما ونحوهما من الموصولات.

وأُجيب (r) بالذي ذكرناه مِن أنها في معنى ما فيه الألف واللام. ورُدَ
مذهبه أيضاً بأنَّ الصلة تتنزل من الموصول منزلة الجزء منه، فكما ألنَّ جزء

وقوله: ومُضانٌ يعني ما أُضيف إلى معرفة إضافةَ مَحْضة .
وقوله: وذو آداة يعني به ما دخلت عليه الألف واللام المُعرَرِّة .

 الأداة، والمضانُ بحسب المضاف إليه.

شُ : اختلف الناسرُ (V) في أَعْرَفِ المعارِفِ : فمنهم مَن ذهب إلى انَّ المضمر أَعرنُها، وهو مذهب س(1) والجمهور (9) " ومنهم مَن ذَهب إلى آنَّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) نرح الأيات المبكلة الإعراب ص \&or } \\
& \text { ( ( }) \text { ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) م: فكذلك }
\end{aligned}
$$


 الأمر بخلان ذلك ما يدل على آن الصلة توضيح للموصوله شرح الأيبات ص \&o8 ؛ . في شرح التـهيل: من م وكذا فيما بلبه.
(V) الإنصاف ص V V













 تبيينه في باب النعت إن شاء النّ، وهو مذهب س (V)،

وقيل: أَعْرَنُها الأعلامُ، ونسبوه إلى س، نم المُضْـمَرات، ثم ذو الأداة،
ثم أسماءُ الإشارة.
والذي أختاره، وأَذهبُ إليه، هو أنَّ أَعرفَ المعارف هو العلمُ، ثم







 ك، ، ن: يكتـي لنغسه التعريف.

مه ن: تلقيناه.





المضمرُ، 'ثم المبهمُ، نم المعرفُ بأل (1). وإنما ذهبتُ إلى ذلك لانَّ العلم هو




 لكن إذا استعملت صارت جزئية، ولم يَشْرَكْه أحد فيما أُسند إِئر إليه. وكذلك




 هذا الرجلَ، والذين ذكروا أنَّ أَعرفَ المعارف هو العِلْ المضمر قالوه على الإطلاق، ثم يليه العلم.
 يَدُلُ على المراد به بنفسه، وبمشاهدة مدلولهي، وبعدم صلاحيحته لغيره، وبتميُّيُر

 قيد محتاج إليه ليخرج بذلك أُسامة ونحوه، قال في الشرح: الأنه يدل على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) هذا مذهب الكونين كما في شرح الكافية I : } \\
& \text { (Y) هذا: سقط من لث هص م م: إلى مثّل هذا. } \\
& \text {. } 117 \text { : } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


الععارن.
(المراد حاضر آ وغائباً على سبيل الاختصاص")"
وقولـه ثم ضميرُ الغائب السالمُ عن إبهام قال في الشرح: ا انحو : زيدُ
 إليه إبهام، ونَتَص تَمَكُنُهُ في التعريف|"(1)

وضمير الغائب إن عاد على معرفة نحو : مررت بزيد فأكر مته، فظظاهر
 على أنه معرفة، وذهب بعض النحويين (r) إلى أنه نكرة، قال: لأنه لا لا يُخَضِّصُ مَن عاد عليه من بين أَمْتَه .





 هو الضمير في (معهه"، وعاد على نكرة.

وقوله: ثم المشارُ به والمنادى قال في الشرح: "(هما متقاربانه|"


(117: : 11 .
(Y) في شرح التسهيل „كلمتهل بدون واو .
 شرح الكتاب للسيرافي Y:


 تعرينُه بكمال وضوحها، وينتُص بنقصـانه|(r) مذهب الفارسي، وتقدم الردُ (r) عليه.
وقوله: وذو الأداة جعل الموصول والمُعرَرَف بأل في رتبة واحبدا واحدة،



 وقوله: والمضانُ بحسَب المضاف إلبه يعني أنه يكتسي التعريف من المضاف إليه، فيصير مثله في التعريف.
وهذا الذي قاله ليس على إطلاقه، بل قال أصحابنا الها



 المضمر، وليس بعذَ المضمر رتبةٌ تليه إلا رتبة العلم، فقالوا: هو في رتبة

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ن ـ } \\
& \text {. IYY - III تقدم ذلك في ص (Y) } \\
& \text { ( ) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (باب المعرنة والنكرة). } \\
& \text { ( ( ) }
\end{aligned}
$$

وذهب أبو العباس (r) إلى أنَّ كلَّ مضاف إلى واحد من هن هذه المعارف

 المضانُ إلى العلم دُونَه في التعريف، والمضاف إلى المس الإشارة دونه في في التعريف، والمضاف إلى ذي الأداة دونه في التعريف.



كَتُـــسِ الظِّبـاءِ الحُلَّـبِ العَـــَوَانِ


.

ص ص
سورة طه: • • .
 -1:


 (V) هو امرو القيس يصف نرسه. وصدر البيت: فأَدْرَلَ لم يَجْهَذ، ولم يَنْنِ شَأٌوْه. ديرانه

 لسرعة دورانها، تسدع لها صوتاً: خِرْ خِرُ

دَريـر كَخُـذُرُوفِ الـوَليـــِ المُقَقَّبِبِ


كشّاة الكناس الأعفر انضرجت له . كـلاب رآهـا مـن بعيـد، فـأحضـرا ووجهُ الدلالة من هذه الشواهد أنه قد تقرر آن النعت يكون إما إما مساوياً



 الوَليدل، فكان يلزم من قوله أن يكون النعت أعرف من المنعوت، وذلك لا يجوز.
وفي الإفصاح: اختلفوا في المضاف، فمنهم من جعله بمتزلة المضاف

 أخيك)|"(r)، فإذا كان المضاف إلى الضمير مثلَّه في التعريف، وقد وُصن
 طاهر وابن خَروف (8) وجماعةٌ ممن أَدْرَكْنا . ورمِنَ النحويين مَن جَعل المضافَ دُونَ المضاف إليه في التعريف سوى (1) سقط هذا البيت من ص، ع. س: الكلاب. ولم يذكر ابو حيان وجه الدلالة من مذا الييت. وهو في نتائج التحصيل ص 111 . 0 .
 أضيف إ!ى الالف واللام بمنزلة الالألف واللام، نصار نعتأ . . . وذلك تولك: مررت بالجميلِ
 . V ، 1 : r ( r (

الثانية منه، .

ما أُضيف إلى اللام. وقال أبو العباس : كلُ مضاف إلى معرفة فهو دُونَها في التعريف، فمن هنا تعرف ما يكون نعتاً للشيء.
وقال في الإفصاح أَيضاً: والذي عندي أن س لم يُطْلِق التسوية إلا في اللام، ويمكن أن تكون تَختصُّ بهذا لأنها أقل وجوه التعريف، فلا الْا انحطاط بعدَها .


 المسألتين



 لا يرتابان في مراده بالأول والثاني، فقد عرض لني الني الأداة والموصول ما جعلهما فائئين في الوضوح لضمير الحاضر ري





(1)
(Y)
(Y) (Y)
 حَفَرَ بْنَرَ زَمْزَمهاه|(1)






 العجم كلغة التُّرُك .
وقوله: خلاناً للكوفيين (0) إستدلَ الكوفيون(1) على أن اسم الإشارة أعرف من العلم بوجهين :
 بخلاف ذلك، فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة.
 لا غير، وتعريفّ من جهتين أقوى من تعريفب من جهة واحدة .


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

(V) ص هro هr

االمشار تعرف بالعين والقلب، والعلم إنما تعرف من جهة القلب خاصـة، وما تعرف من جهتين أعرف مما تعرف من جهة واحدة .

وأيضاً فإنه إذا اجتمع المشار مع العَلَم فالعربُ تُقدم المشار على العلم


وفي الإفصاح: پاختلفوا في الأعلام والمبههمات، فالأعلامُ أَعْرَفُ عند

 هذا، ولم يُرَدْ به غيرُه، فصار قريباً من المشار إليه أو مثلَهِ" .

ورُدَ(0) هذا المذهب بأن قوله: "إنَّ ما تَعَرَّفَ مِن جهتين أَغْرَفُ مما تَعَرَفَ من جهة واحدة" ليس بصحيح لأنَّ التعريف لا يزيد، وإنِّ وإنما نعني





ولا يقولون: قاما .
ورَدَّ المصنفُ في الشرح ما عزاه إلى الكوفيين بأن قال : شالجواب عن


 الأصول 1: 1 ا 1 ا قدم المضمر على الاسم المبهم


 (1) ن: ولا يزيد.

الأول آن يقال: لزومُ الشُيء معنىى لا يُوجِب له مزيةَ على ما له ذلك المعنى




 لزوم الألف واللام.
 المانعة من الشُّياع، سواء أحصل ذلك من الن جها والمُعتبرُ في ترجيح التعريف قـوةُ منع الشُّياع وزيـادةُ الوضوح، ونمِّ ومعلومُ

 سيما عَلَم لم تعرض فِيه شَرِكة كإِسْرافيل وطالُوت وأُدَد ونِّار ومَكَّة
ويَتُرِب|(s).

وقوله: ولا ذُو الأداة قبلَ الموصول قد ذكر هو عن ابن كيسان أنه انه ذهب



 من ذي الأداة . الثالث : أنَّ ذا الأداة أَعرفُ من الموان الموصول.

 وإما دونَ الموصوف، ولا قاثل بالدساواة، فنَبت كونُ هالذي" ألقَّلَ تعريفاً من (الكتاب) .

قال المصنف في الشرح (r): اووالجواب أن نقول: : لا نُسَلِّم كونَ (الذي)








 في الرد على ابن كَيْسان.

وهو تسليم من المصنف لابن كيسان أنه لا قائلَ بالمساواة، وليس


 ويجوز أن يُوصَف الموصول بذي الأداة لتساويهما . فمِن وَضْف ذي الأداة

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 91 \text { (1) } \\
& \text {. 119 ـ 11^: } 1 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text {. 1 1 _ } 10 \text { (8) } \\
& \text { (0) تقدم ني ص } 117 . \\
& \text { (7) تقدم في ص } 111 \text { (1) }
\end{aligned}
$$


وقولُ الاَخــر( (r):


 طيئ، و وذاثُ، كذلك، وقد وُصف بهما ذو الأداة.


.

 والخشاشُ: الماضي في الامور الذكي. والمتوتد: اللذكي الكثير الحركة. وكراسى الحية: أي متحرك نشـط . وقوله: اخشاشاًا كذا ورد بالنصب في النشغ المخطوطة كلها . وهو بالرنع في الهصهادر التي رجعت إليها .
(Y)

 ارحب: بطن من هَمْدان، تُنسب إليهم النُجائب الأرحبية . وقيل : هو موضع . والمعلف:

> الذي يعلف للسـن، ولا يرسل للرعي •
 هذا الفراء. وتوله: \بهة" يريد: بها، فلما أمقط الألف جعل الفتحة التي كانت في الهاه في الباء عوضاً منها
سورة آل عمران:




وإنما تأَوَلَ المصنفُ الآياتِ على البدلِ وغيرِه لأنه ثَبَت في النسخة التي شرحها أن الموصول أَعرفُ من ذي الأداة، وإذا كان أَعرفَ فلا يجوز ألن
 إنما يجوز أن يكون مساوياً أو أقلَّ منه تعريفاً .

 عندَك؟ فجوابه: زيلّ، ونحوه. وإذا قيل؛ ؛ ما دَعاك إلى كذا؟ فجوابه : لقاؤك؛ ؛ ونحوه. فدلَّ تعريفُ الجواب على تعريف المُجاب .

وقال المصنف في الشرح (1) : "و هذا ضعيف لوجهين :
أحدهما : أنَّ تعريف الجواب غير لازم؟ إذْ لِمَنْ قيل له : مَنْ عندَكُ؟ أن يقول : رَجُلٌ مِن بَني فلان، ولمن قيل له : ما دَعاك إلى كذا؟؟ أَن يقول : أَمْرٌ مُهِمٌّ والثاني : أنَّ مَنْ وما في السؤالين قائمان مقام : أيُّ إنسان؟ وأيُّ شيء؟


 بخلاف ادٍعاء التنكير" انتهى كلامه، وهو حَسَنٌ .

وقال أصحابُنا(r) : أَغْرَفُ المُضْمَراتِ المتَكلمُ ثم المخاطَبُ ثمَ الغائبُ، وأَعرنُ الأعلام أسماءُ الأماكن ثم السماءُ الأناسِييُ ثم أُسماءُ الأجناس، وأَعرفُ المُشارات ما كان للقريب ثم للوسط ثم للبعيد، وأَعرفُ ذي الأداة ما


(1)
(Y) شرح جمل الزجاجي Y : Y :
(Y) ابن تترة: خرب من الحيات خبيث إلى الصغر ما هو، لا يسلم من لدغها .
 تقول : هذا ابنُ عِرْسِ مُقْبِلْا ، وهذا ابنُ عِرْسِ مُقْبِلٌ . وأمًا ابْنُ أَّبَرَ فزعم س (£ أنه معرفة لامتناعه من الصرفـ . وزعم

أبو العباس (0) أنه نكرة للذخول الألف واللام عليه، مشّل قوله(7):


وهذا عند مَنْ يَرى مذهب س من باب دخول أل على العَلمَ (v) وما ذكرناه عن النحويين من تَفاوتِ(^) المعارف واختلافِ الناس في مراتبها قل خالف في ذللك أبو محمد علي بن حَزْم الظاهري، فزعم أنَّ المععارفَ كُلَّها مستوية، ولا يصح في هذا أن يقال : "هذا أَعْرَفُ من هذأِّهِ لأن المعرفة لا تتفاضل ، ولا يصح أن يقال : "عرفتُ هذا أكثرَ من هذا"لأنه يكون في حق المرجوحِ المعرفِة جهلاً . وقال الر ادُ على أبسي محمد: هذا الذي قاله أبو محمد حَقُّ في نفسه، (1) ابن اللبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة؛ لأن أمه ولدت غيره، نصار لها لبن (Y) ابن المخاض : الفصيل الذي لَقِحَتْ آمه . وقيل : ما دخل في السنة الثانية وان لم تكن أمه حاملهُ
(Y)

 19 ال الو وحواشي عبد الخالتق عضيمة عليه، نفد ذهب إلى ان المبرد يرى في المقتضبب أن ابن أوبر علم.


 زغب صغار رديئة الطعم. . النكت ص (V) (^)

إلا أنه لم يفهم مُرادَ القوم، وذلك أنهم يريدون بأنَّ هذا أعرف من هن هنا أنَّ




ص: باب المضمر

واجبُ الخفاء، وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون" (1)، وبفِعْلِ أَمِر



|(الكِكناية||(8) و (المَكْنِيَيَ|(o)

قال المصنف في الشُرح (T): الِذْرُ الوَضْعِ مُخْرِجِ للمنادى والمضافِ وذي الأداة، وذِكُرُ التعيين مُمْرِجِّ للنكرات، انتهى .

عصفور، وتقدم لنا الكلام معهما في ذلك أول الكتاب(v)، وأنَّ الجنس لا

$$
\begin{align*}
& \text { ل، (1) } \\
& \text { (1) هر شرح التسيل: أر ما في معناه. } \tag{r}
\end{align*}
$$


 المضمرات نوع من المكنـات، نكل مضمر مكني، وليس كل مكني مضمرأ، فالكتابة إتامة اسم مقام اسم تورية وليجازاً، وتد يكرن ذلك بالأسماء الظاهرة. .. .، شرح المفصل




(انظر الجزء الأول ص 17 (V)

يُورَد في الحدّ للاحتراز، وإنما الجنس يشُمُل المحلودَّ وغيره، والنصلُ هو


فقوله: : هالموضوع لتعيين مسماها" جنس يشمل سائر المعارف، فإن كل



 بالمفرد قبل التركيب، وليس كما زعم. وهذا وها الذي بحثناه هو على ما تقتضيه قواعد الجماعة .

وأمَا على ما بحثناه نحن في العَلَم وفي باقي المعارف فإنَّ الذي وُضع
 بالاستعمال يَتعين المُسْمَّى لا بالوضع ، على ما قا قر رناه قبل (r)

 البدل، وذلك بخلاف المضمر، ، فإنه يختصرُ بواحدة منها
المصنف في الشُرح"

وقوله : ومنه واجبُ الخَفاء قَسم المصنفُ المضمرَ إلى واجبَ وبِّ الخفاء وجائِّ الخفاء، وبارزِ متصلِ ومنغصلِ، وأصحابُنا قسموه إلى مُسْتَكِنِّ، وبارزِ متصل ومنفصل ويَعُكُرُ (8) هذان التقسيمان على ما حَدُوا به الضمير ؛ لأنهم حَدُوه بأنه

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

$$
\begin{align*}
& \text { م: ويكر . ن: وبعكس. } \tag{६}
\end{align*}
$$

الموضوع لتعيين مسماه، وما كان واجبَ الخفاء وجائزَ الخفاء ومستكنًا لا لا

 فلا وَضْعَ له.

وهذا التتسيم الذي قَسمه المصنف من واجبِ الخفاء وجائزِ الخفاء



 ينتسم إلى متصل ومنفصل، ويجعلون المستكنّ من المتصل . ومثالُ ما ذَكر أنه واجب / الخفاء أَفْعَلُ ونَفْعَلُ وانْفَلْ وتَعْعلُ .
ومُرادُ المصنف بقوله: (وبِعْلِ أَمْرِ المخاطَبِ" يعني المفرد المذكر ؛ لأنه إن كان أمرأ للمؤنث أو للمثنى أو للمجموع برز الضمير، فلفظةُ (المخاطَب" فيه قيدُ الذكورية والإفراد .

يكون أمرآ للمفردِ الَمذكر والمؤنث ومثناهما ومجمموعِهما .
ونَقصَ المصنفَ قسمُ لم يذكره، والضميرُ فيه واجبُ الخفاء (r) كهذ
الخدسة، وهو اسم الفعل الذي هو مضارع للمتكلم نحو : أَوَّة بمعنى أَوْوَجَعُ،
 بالمضازع ذي النون أو الهمزة أو اسمِّ نعله، ويأتي بباقيها .
(1) ك، م: او.


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

وقوله: وهو المرنوعُ بفعلِ الغائبِ إلى آخره مثال ذلك: زيدِّ حَسُنَن،







 يَطِّدُِ له في فعل الغائب وفعل الغائبة والصفة والظرف والئِ والمجرور لا في اسم الفعل بمعنى فعل الغائب والغائبة.







وضَرَبَا زيدٌ، ومَزَ بِنَا بكرٌ.


 والمضمراتُ لا رفـعَ فيهـا ولا نصـبَ ولا جـرَّ، وعبـارةُ أصحـابِنـا أَسَـُدُ،

في: ستط من س.

يقولون(1): مرفوع الموضع، ومنصوب الموضع، ومجرور الموضع.


 عظيمأ أو مسارَاًا


واختلفوا في التعليل : فمِن النحويين مَن قال: فُعل هذا للفرق .
 عن نفسه أَكثرُ من إخباره عن غيره، فاستحت أن يكون حظُّه من الحركات الحركةَ الأولى .


 وانتَ، فتعدُ جماعةً كلهم اشتركورا في الكلام .
قال ابن كيسان: وكَسروا المؤنث لأن الكسرة من علامة التأنيث.
وقيل : كَسروا لأنها لم تبق حركة غير الكسرة.

وأما ضم التاء من ضَربُتما وضَربُتم فإجراءٌ للميم مُجْرى الواو



$$
\begin{aligned}
& \text {.VY _ VI : التسهيل ص ع ، والتنييل والتكميل (Y) }
\end{aligned}
$$




لمضارعتها لها في قُزبها في المخرج منها . وكانت الزيادة ألفآ بعد الميم في
 المذكر في ضربتُمُو .
والـذي أذهـب إليهـ أن هــنه التعـاليـل لا يُحتـاج إليهـا لأنهـا تعليـل وَضْعيَّات، والوَضْعيَّات ينبغي أن لا تُعَلَّلُ .
 يقع أنا في موضع التاء التي في نَعلتُ، لا يجوز أن تقول فَعَلَ أنا؛ لأنهم استغنزَا بالتاء عن أنا|"(1)

وأجاز غيرُ س: نَعَلَ أَنا. واختلف مجيزوه: فدنهم من قصره على




 رفع قوله: "هُمْ" بـ اصَرَمَّ"، ولا يجوز فيه غير هذا، فعلى هذا: قام

وقوله : أَعرَنُ أي : ضَربتُمْ بسكون الميم أَعرفُ من ضربِّمُموْ، ومن ضَربُمُ، بضم الميم ووصلها بواو، وضمها (0) مختلسة، ولِِلِّة الاختلاس لم
(1)




(0) ك: أو ضمها.

يَتعرض له في المتن، وهو أَقيُ من الإسكان، والوصلُ بواو هو( (1) الأصل ؛
 ولذلك رُجع إليه إذا اتصل بهذه الميم ضميرُ نصب متصل، كما قال تعالى :



 وقياسه: أَراهُمُوني، ولو جاء هول هكذا كان أيضاً شاذاً مثل الإبسكان من وجه

 المخاطب يقدم على ضمير الغائب، فكان القياس أن يقال : أرانيهم الباطلُ شيطاناً.

أما قوله: (اخلافاً ليونُس" فليس بشيء لأن الكسائي والفراء قرأ| :


سورة آل عمران: آY (Y)






 (أنلزمُمكُوها) العرب تسكْن المبم التي من اللزوم، فيقولونا

 (ד) م: الثانية.

وأَعرفُ،(1)، فدلَ(1) على أن التسكين كثير معروف، قال س" (1): "وزَعم
 انتهى. يعني بالأول ما قلده من قوله أَعْطَيْعُكُمُوه.

 الواو، وأسكنوا، فعندما وصلوا بالضمير صارت حشُوآلآ، فعاد الحرف إلى





وأمًا قول المصنف: "ولا اعلم في ذلك سَماعاً"، نقد عَلِمه يونس، وس، وغيره( (t)، فلا يَضُرُ جَهْلُ المصنف به

 الشذوذ، فإذا كان شادًا فلا يكون قياساً .


 دخول همزة التعدية على رَأَى، فالقياس أن يقول في معنى ما أراد عثمان :


## أراهُم إياي الباطلُ شُيطاناً؛ إذْ هم الراؤون قبل همزة التعدية لا هو .

وفي البسيط(1): العربُ فيها - يعني ميم (٪) الجمع - على ثلاثة
 يُتُبتها إذا وَقعتْ بعدها همزةً لأنها من آخر الحلقَ، فَمَلَّ ما قبلها لِيتَوَوَّلَ بالمد

إلى تحقيقها" .
"اوالتاء والألف في ضَرَبتُما هو الضمير، والميم فيه وني ضربُتُمْ زائدة لتقوية الضمير، كما عملوا في ذا، فقالوا: هذا .
 ضَرَبَني وقايةً للفتحة .

وأما الجمع فضميره( (): التُمو" فَرقوا فيه بين التُنية والجمع، بالواو هنا، والألف هناك، وانْتَصًاًا بذلك لأن الألف للتُنية والواو للجمع في



ص : وإنْ رُفِع بفعلِ غيره نهو نون مفتوحة للمخاطبات أو الغائبات،
 وللغائب, مطلقاً مع الماضي ما له مع المضارع، وربما استُغني معه بالضمة عن

$$
\begin{equation*}
\text { البسـط لابن العلج ـ الجزء الأخير (باب النعت) ق ه } 4 \text { /ب ـ مخطوط . } \tag{1}
\end{equation*}
$$

لـ: يعني ني ميم•
(r) إسماعيل بن خلف أبو طاهر المَرْتُشُطي الصقلي الاندلسي [ـ
 وحدَّث بها. وسمع منه جُماهر بن عبد الرحمن الفقيه بعض روايته. صَنَّف العنوان في


$$
\begin{align*}
& \text {. \& \& } \\
& \text { في النسخ كلها: انضموال والتصريب من البسيط لابن العلج } \\
& \text { (0) نيما عدا م: الواو . والصواب هالميم؛ كما في البسبط. }
\end{align*}
$$

الواو . وليس الأربيُ علاماتٍ والفاعلُ مُسْتكِنٌ، خلاناً للمازني فيهن، وللأخفش في الياء

ش: وإنْ رُنِّعَ يعني البارز المتصل . والهاء في (اغيرِه" عائد على


 اضْرِبـي وتَضْرِبينَ
وقوله: وللغائبِ مُطلقاً مع الماضي مثالُهُ : زيدٌ ضَرَبَبَ، وهندٌ ضَرَّبَبَتْ،

وقوله: ما لَّ مَحَ المضارع لأنك تقول : زيدّ يَضرِبُّ
والزيدانِ يَضْرِبانِ، والهِندان تَضْرِبانِ، والزيدُورنَ يَضْرِبونَ، والهنداتُ يَضْرِّنِّنْ
وقوله: وربما استُغنيَ مَعَه ـ أي مع الماضي - بالضمةِ عن الواو،

وقــال(r)
رُبَ ذي لِقاحِ وَيْبَ أُمْكَ فاحِشِ هِلِّعِ إذا ما الناسُ جاعُ وأَجْدَبُوا يريد: كانُوا، وجاعُوا، فحذف الواو، وهي ضميرُ الجماعةِ الذكور . وظـاهـرُ قـول المصنـف: (ورُبَمـا) أنـه يجـوز ذلـك قليـلاً . وبعـض






أصحابنا(1) إنما أنشدوا ذلك على مبيل الضرورة التي تختص بالشعر . وقال الشاعر(Y):
 وأَنشد الكسائي (r):

وأَنُشد أيضاً (8):
 أي: شاؤُوا، وأَمالُوا، ويَّدادادُوا. وبعضهم قال: : مِن العرب مَنْ يقول
في الجمع : الزيدون قامُ، فيجتزئ بالضمة(o)، وأنشدل((T):
 يريد: أَوْجِفُ، فسَغَّن للوقف. وأنشد أيضاً: فلــو أنَّ الأَطِبَّـا كــانُ حَــوْلـــي واستُفيدَ من البيت الأول أنَّ فعلَ الأمر للجماعة الذكور يَجري مَجرى الفعل الماضي في ذلك.
 السيرافي في ضرورة الشعر ص فراني

 يستطيع. والضرار : المضارَّة.
لم أقف عليه .




 تَنُوُواعلى المجدِ، وشابُورا، واكْتَهَلْ لِ

انتهى
ويحتمل توجيها آخر، وهو أن القَّمْ هو اسم جمع، واسمُ الجمع يجوز



 ـ وهو أَرجحُ - لم يكن للمصنف فيه دليلّ على دعواه.
وقال المصنف في الشُرح أيضا؟): (اوربما فُعِلَ هذا مع فعلِ الأمر كقوله

انتهى . يريد: فبلغوه، فحذف الواو مع فعل الأمر .
وهذا الذي خَرَّج عليه هذا البيتَ لا يَلزم لأنه يحتمل وريّ وجهين :
أحدهما: أن يكون أتبع حركةَ الغين حركةَ الهاء، وهو يريد : فبلِّنُهُ .


 ص صو Ir منفصلخ عنهما .

$$
\begin{align*}
& \text { لٌ ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

 §90 ] ]. ونسبه محققا شرح التسهيل لأبي حية النميري.

والثاني(1): أن يكون نَقل حركةَ الهاء إلى الغين الساكنة، فصار :

مِنْ عَنَّيٌّ سَبَّني لم أَضْرِبْ
يريد: لم أَْْرِبُه، ثم أَبْرى الوتفَ مُجرى الوصلَ، فحَرك الهاءً
بالضم.
وقوله: وليس الأربعُ علاماتٍ يعني بالأربع النونَ والألف والواو والياء .
ويعني بقوله: (اعلامات) أي النون علامة لجمع المؤنث، والألألفي علامكامة للتثنية، والواو علامة للجمع المذكر، والياء علامة اللائي للمؤنثة، فيكنَّ كتاء التأنيث في مثل: ضَربتٌ هند، بل هي أسماء ضمائر بالئر بارزة، الَّصلتْ بالأفعال كاتصال تاء المتكلم وتاء الخطاب في نحو : قُمتُ وقُمتَّ. هذا مذهب جمهور النحويين(r) وذهب المازني(2) إلى أنها علامات، والفاعل مُسْتُكِنْ كاسْتِكْنانه في:

 تدلُ على تثنية الفاعل وجمعه.

> المحتسب I : 19V .




 شرح المقدمة الجزولية ص


 المازني في الألف في نحو : قاما، والواو في في نحو : ون : قاموا فقط. تقدم تخريجها في 1 : |N人 .

واستدلً المصنف على بطلان مذهب المازني في الشرح (1) بأنها لو




بل كانت الالالفُ وأخواتُها أَأَقَّ بجواز الحذف لان ملأِ معناها أَظْهُ من







 المصنف في الشرح على المازنيّ، وهو كلام مُطَوَّل.











تَدُلُ على التنثنية والجمع لِيحصُل الفرق بين المُسْنَدِ لضميرٍ المفرد وضميرِ المثنى والمجموع.
والذي يَظهر به ضَعفُ مذهب المازني هو أنه لو كانت هذه علاماتِ



 الفعل في كونه لا يُفْضَلُ منه سَكَّنوا آخَرَ الفعل لثلا تتوالى ألى أربع متحركا كلمة، فكذلك فعلوا في ضَرَبْنَ كذلك النون في فَعَلْنَ ويَفْعَلْنَ




 والمؤنث في التاء في أول الفعل احتِّج إلى علامةِ تُمييُّ المؤنتَّ من المذكر ،







الكتاب 1 :
سر صناعة الإعراب ص V79.
 المباني ص VO. O.

بأن الياء لم تَبت علامةَ تأنيث في غير هذا الموضع، فيحمل هذا عليه، وقد
 المضارع في موضع من آخره. ومنها أنَّ علامة التأنيث تَبَت في في التنينية في




 وما امنُتِدِلَ به لهذا المذهب مدخون :
 يُرَدُّ بقولهم للمذكر (هذا")، وللمؤنث (هذي") .

 المذكر والمؤنث، فاحتيج إلى نارق .
وأنَّا الثبات (Y) في التننية فإنهم اعتزموا على التى التسوية في المتينى بين



وأما أنه لم يُرفع بالنون إلا ما اتصل به ضمير فممنوع هذا الحصر بهذا الذي اختلفنا فيه.

وقال المصنف في الشرح (r): (وهذا القول ـ يعني قول الأخغش -
(1) ك (1) المضارع. م: الأنعال المضارعة



مردود بمـا رُدً به قولُ المازنيّ، وبشيء آخر، وهو أنَّ الأخفشَّ جعل ياء


 عطف، وذلك لا يجوز" انتهى ما ذكره، وقد تقدم الجواب عن هذا النـي ذكره.
ص: ويُسَعَّنُ آخرُ المُسْنَد إلى التاء والنون ونا، ويُحذَف ما فَبلَه من



 بالعكس حُذف الآخِرُ، وجُعِلت الحر كُةُ المجانِسةُ على ما قِلَّه
 ماضياً، وإلى النون: فَعَلْنَ ويَفْعَلْنَ وافْعْلَنَ
وقال (آخِرُ") ولم يقل „لامُ الفعله" لأنه قد يكون حرناً زائدًا للإلحاق، نحو : اغَرْنَدَيْتُ
واختلفوا في تعليل سكون آخر الفعل : فأكثر النحويين (†) على أنه إنما
 من الفعل
 قاصرة، إذ لا يوجد التوالي إلا في اللاني الصحيح وبعض الخماسي، نحو :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اغرانداه: اعتلاه. }
\end{aligned}
$$







 عنها بغيرها، نحو : نَفَلَ زيدّ .

 وعدم الاعتلالها انتهى .
 [ب/ハ・•:1]

 ولا تَخَفْنَ، وصِحْنَ ولا تَصِخْنَ، وقُلْنَ ولا تَثُلْنَ

 طالَ وخافَـَ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) رجل علبط: ضخم عظيم. } \\
& \text { العرتن : شسجر يدبغ به . }  \tag{Y}\\
& \text { الجنادل: جمع بَنْدَل، وهو الصش }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { صناعة الإعراب ص PrV. } \\
& \text { (0) (1) اللسان (ضلل) حبث نسب للفراء منهم. } \tag{0}
\end{align*}
$$

وقوله: وإذْ كانت فتحةً ـ أي : وإن كانت الحركة التي كانت لحرف


 قبلهما فقُلبا(1) ألفاً، فقيل : قامَ وباعَ، فإذا أسندتَهَما إلى التاء قلتَ : قُمْتُ وبِعْتُ .

وكِيدَ زيدُ يقولُ، قال أبو خِراشِ الهُنَكِيُّ (r):
 قال س (r): "وحدثنا أبو الخطاب أنَّ ناساً من العرب يقولون : كِيْدَ زيدُ يَعِلُ كذاه . قال الأستاذ أبو علي : جَسَرَهم على ذلك ألى أنهم أَمِنُوا اللَّبَّنَ حيث كان هذا الفعل لا مفعولَ له، وإنما هو رافع الاسمّ، وبعدَه فعلّ، كأنه في موضع خبره، وهو مع هذا شاذ .

 أن يقال : מالتي مضارعها يَكِيدُه لأن مضارع تلك : يَكادُ .

 وتَخْشَايْنَ) ${ }^{\text {(8) }}$
(r)

 حيان

وقوله: ووَلِيَ ما تبَلَ بحالِهِ أي : تَبَى حرَكُ العينِ في تَدْعُون، والميمِ
 تغير

وقوله : وإنْ كان الضميرُ واواً والآخِرُ ياء مثل: تَزْمُون، أصله: تَزمِيْوْنَ

 بحركةِ تُجانِسُ الضميرَ .
وما ذَكره المصنفُ هنا من قوله: "ويُسَشَّنُ آخِرُ المُسْنَبِهِ إلى قوله:
 النحاة، واستَعجلَ المصنغُ ذكرَّه في هذا الباب، وليس مَحَلَّ كِكُرِهِ.

 ويُعامَلُ بذلك ضميرُ الاثنين وضميرُ الإناثِ بعد أَنْعَلِ التفضيلِ كثيراً، ودُونَهُ تلبلاً


 ووَزْنِ .



المفصل \&: 90، 97، وشرح التـهيل 1: ITV. والمخنج: الولد يولد ناتصاً وإن تمت أيام حمله.

وهو كثير .
ومثالُ ضمير الغائب قولُهُ (1):
فـنِني رأيـتُ الضَّامِريـنَ متـاعَهـم أي : يَموتُون، فأَفرد، كأنه قال: يَموت مَنْ تَمَّ أو من ذَكَرْتِ . وعلى ذلك يُخْمَلُ قولُ الآخر (Y):


 ! إلى العاملين
وقد أجاز س أن يقال: (اضَرَبْتُ وضَرَبني قومَك|(0) أراد: وضَرَبُوني،


 المانعون الباخلون . وارضخي : كُلِئ ، $10 \wedge 7$ (Y)

 وبَّنَت: سبقت وغلبت. واليَليب: الكِلاب .
فهو إذا أعمل ثاني العاملين في لفظ المعمول، وكان الأول محتاجاً لمرفوع، لا يضمر، بل بل


يقول: إن المتوى العاملان في طلب المرنوع نالعمل لهما. الجمل ص


والإضمار في الأول. والميال الذي ذكره أبو حيان هو و بهـي


## فأَفردَ على تقدير وضَرَبَني مَنْ نَّزَّ. وأنشد أبو الحسن" (1):


 مَلْجأ، فجاء بالضمير على وَفْق ذلك، فكأنه قال: أَسرةٌ هم بم بحفظِهم إيانا
 بمعنى: أَحسسنُ فتى، فأفرد الضمير حملًا على المعنى .




## وطابَ أَلْبُنُ اللِّقاح، وَبَرَدْ


شرحه.
 فهذا فيه تفصيل : لا يخلو ضميرُ الغائبينَ أن يعود على جمير جمع سلامة، أو على الو جمع تكسير، أو على اسم جمع:
 إلا بالواو نحو: الزيدُونَ خَرَجُوا، ولا يجوز : الزيدُونَ خَّرَجَتْ، ولا



 . IYA : 1 (£) شرح التسهيل ( )
(0) (0)



المؤمنونَ أَفْلَحَتْ، على التأويل بجماعةِ، كما يدلُّ عليه ظاهرُ كلام الهصنف وإن عادَ على جمعِ تكسير جازَ ذلك، وجازَ وَّ أن يأتي كضمير الغائبة،



وإن عادَ على اسم جمع جاز أن يعود بالواو وبضمير المفرده، فتقول:
 [1:1:1/ب] وآمّا قولُه: (ووكضميرِ الغائبِ قليلًا"، وإنشادُه / دليلَا على ذلك :

وأنَّ الشُاعر أراد: يَموتون ويَنْنَون، فلا حجة فيه لأنه يحتمل آن يكون



 المحتمِل للتأويل .
وأمّا قولُه : اوعلى ذلك ـ أي : على إفراد الضمير ـ يُخْمَلُ قولُ الآخر :
$\qquad$
فهذا يَُُلُ على أنه ساوى في الحكم بين "الضًّامرين" وبين "رجاله" في


(Y) المذكر والمؤنت لابن الأنباري ص YVA حيت تال: اويقال في متَّل: الحربُ الرجالُ وأمضائما،، والحليـات ص 189 . (r) ك، م: المفرد.

وقولُه: اوقد أجاز س أن يقال: ضربتُ وضَرَبَبني قومَك، أرادر:







 الفتيانِ وأنبلُهس لا يُقاس عليه؛ ألا ترى أنك كو لو قلت، وأنت تريد الجماعة:
 وهو قبيح، وأنه رديء في القياس، وإنما إنجا أبازه على قُبُحه ورداءته في مكان خحاصّ، وهو باب الإعمال؛ إذ قد سُمع نظيرُه في قوله :
 ولا يَلزم من إجازته في هذا الباب أن يُجيز ذلك في غيره؛ ألا ترى أنه
 كلام المصنف إجازة ذلك على قِلّة.
وقوله: أو لِسَدِّ واحِّ مَسَدَّهُم حمل المصنفُ على هذا قولَ العرب:
 ذلك هو لِسَدٌ واحِِ مَسَدَ الجمع هو مذهب الفارسي، زعمْ أبو علي أنه إنما
.^• . V9 : الكتاب (1)
مه والكتاب: إذا مثنلته.
 الكتاب للسيرافي 1: اني

مَ والكتاب: أصحابك.

أَفْرِدَ الضميرُ لأنهم تارةَ يقولون: "هو أَحسنُ فتَى" فيفردون، وتارةً يقولون:
 لكثرة ما يقولونه بالمفردد. والذي يدلُّ عليه كلامُ س أنه إنما أَفرد كما ما أُفرد في في
 الفتـانِ وأَجملُ مَنْ ذُكِرَ .

قال أصحابنا: والصحيحُ أنَّ الإفراد في هذا إنما هو على معنى: مَنْ


 لقال: آأَخْناهاها لأن المفرد الذي يقع هنا إلما

وقولُ المصنف في الشرح
 التكسير لغير العاقل، وياتي حكم(گ) جمع التكسير لغير العاقل قريباً إن شاء الشّ

وقوله: ويُعامَلُ بذلك ضميرُ الاثنين وضميرُ الإناث بعد أَنْلَلِ التفضيل
 (1) ذمب الـهيلي إلى ان الأهسن أن تقول: إنهم أرادوا: اهـسن شيه واجمله. واستدل
 (Y)

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) تقدم في ص } 9 \text { (Y) من هذا الجزء } \\
& \text { مباتي في ص } 100 \text { ـ } 107 \text { ـ } \tag{£}
\end{align*}
$$


 الرأس من الإنسان والفرس نوق القفا .

وقـــل آخــر (1):

وهذا لا دليل فيه على ما ذَكر لأنه قال: اضانميرُ الاثنين بعد أَفْعِلِ






 فكيف يُقاس عليه المثنى الذي يَشْفَعُع الواحد؟
 والإنس، فهو جمع، فيعيدون الضمير على معنى الجمع مع قِلَّة هذا والمنع من القياس عليه" انتهى .






 بـ لاركبت، على الظرف. وأراد بيوميها يومَ سبيها ويرَّمَ مونها، وهو سُرهما عليها . الكتاب 1: ••1

م: جاوزوا به.
وأمَّا دَغْواه الكثيةَ بوجودِ بيتِ أو بيتين فغير سديد.

ومثالُ ذلك في ضمير الإناث: ا"خيرُ النساء صَوالحُ نساءٍ قُريشي، أَخْناه




 وأَبْمَلُهس لا يُقَاس عليه . فلو كان كثيراً كما زعم المصنف لَقاسَ عليه س .


أَخُو اللئبِ يَنْوي والنُرابِ، ومَنْ يَكُنْ أي: ومَن يكونا ـ أي: الذئب والغراب ـ شريكيه، فأَّرد، كأنه قال: ومَنْ يَكُنْ هذا النوع، أو مَنْ يكن مَا ما ذَكرتُّه

وهذا الذي ذكره المصنف لا يتعين في البيت فيكون فيه دليل على


 وقد عَمِلت العربُ هذا النوعَ من القلب في التثنية، فثَئَت المفرد، وأَفردت المثنى، قال الشاعر (r):
(1) نرح التسهيل 1: 1r9.
(Y) الييت لامراة من رهط ربيعة بن مالك الخي حنظلة، اسمها غَضُوب، تصف ربجلً مقيماً مع




كَما دَحَسْتَ التَّوبَ في الوِعاءَيْنْ
قال النحويون: أراد الشاعر : كما دَحَسْتَ اليَّوبَينِ في الوَعاء . فكذلك


الفرزدق(1) :

فتأويلُه : شريفُ عالَم المشرِقَينِ . ومثلُ قولُ سُوَيْد بن كُراع ${ }^{\text {(r) }}$ :
 وهذا شذوذ مُتَاَّوَل، وكأنه خَرج من خطاب الاثنين إلى خطاب الواحد . وقوله : ولِحمع الغائبِ غيرِ العاقل ما للغائبة والغائبات مثالُ ذلك:

ونَقَصَ المصنفَ أن يقول كما قال غيرْه من النحويين : إنه قد يعود الضمير عليه كما يعود على الواحد المذكر، نحو قوله تعالى : هوا وَإِنَّ لَكِّ فِف

وقوله : ونَعَلَتْ ونحوُه آَوْلى من نَعَلْنَ ونحوِه بأكثِرِ جَمْعِه أي بأكثرِ جمع
 انُكَسَرْنَ. وكذا إذا كان الضمير غيرَ مرفوع نحو : الجُذوعُ كَسَرْنُها، هو أَوْلى الِّى
 وقوله : وأَلَلُه ـ أي : وأَقَلُ جمعِ المؤنت غيرِ العاقِل ـ والعاقِلاتُ مطلقاً
 ص بایע. الكنه: القدر . والمقبل: الإقبال. (Y) تقدم في ص • 9 من هدا الجزه الئه
(Y) سررة التكوير : ا
(I) سورة الأحزاب: (Y)
(0) سورة النحل: 17.

ـ أي كان جمعاً صحيحاً أو جمعاً مكسرًا ــ بالعكس، أي : النون وما أثبهها






(0)

ومثالُعَوْدِهكعودِضميرِالواحدةقولُك : الهنداتُخَرَجَتْ، وقولُ الشاعر (7) :

(v) 争

( ${ }^{(9)}$



سورة البقرة: YYA.
(Y) سورة البقرة: سورة (Y)
. 1 • : ( )



(V)
. 90 : Y الحلبيات ص (A)

وأوله فيهن : تركنا .


 وتـالالآغــر (r)








سورة البقرة: YO
(Y)

 موت الخبز أو اللحم في المَلّة، وهي الرماد الحازّ . وجواب إذا ني البيت الذي بعده. وآخره في س: فبلت . ( ( و (ذعع)، والتاج (دعع) و (ذعذع) . مقلُّصة: مسْمُرة. والدعاع: النخل المتفرتّ، أو رديء الننتل . وتجترمه: تجنني ثـهره . ويروى آخره : تصطرمهـ .
 . 0 (0)
 التسهيل I: •

هذا، أو يعود كما يعود على الغائبة، أي : وَهْن أَضَلَّتْ.
وقولُه : كما قد يُسَوِّغُ ـ آي : التشاكل ـ لكلماتِ غيرَ ما لَها من حُكم
 التصحيح (r) إلى حكم الإعلال في قوله عليه السلام : الا دَرَيْتَ ولا ولا










 محمِ




 ليزاوج الحوابَ. والأَدَبْ: الكثير وبر إلوجه. والحواب: منهل، واصله الوادي الواسع. تهذيب اللنة \&: 7 •ع ع
 الكتاب 1 :
 وإذا لم يكن معه نفهـ لنتان المدّ والقصر .

$$
\begin{aligned}
& \text { مَأَجُوراتِ"(1) و الَغَدايا والعَشَاياه( }{ }^{(r)}{ }^{(r)} \text { : }
\end{aligned}
$$




 خروف في هذا القول. وزَعم غيرُهم أنَّ س لم يُرِذْ هذا لأن هذا تبع في الِّن
 (اعن علي فال : خرج رسول اله








 r

 للازدواتج


الكتاب I :




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








 معنى يَنْهَضُ بك باطل ليس كذلك؛ لأن الباء للتعدية، فمعنى يَنْهَضُ بك :

 لم تكن بنا حاجةٌ إليه في باب المضمر .

ص: ومِن البارِِ المُتُّصلِ ني الجرٍ والنصبِ ياءٌ للمتكلم، وكانٌ




 وَقْفاَ، جازَّتِ الأَوْجُهُ الثلالْةُة


 المنفصلة ومن ضمائر النصب المتصلة ومن ضمائر الجر ـ سَهُلَ عندهَم أن

يَشْرَكُوا بين الجـرٌ والنصب، فجميعُ ضمائرِ الجرٍر مي ضمائر ائر النصب



 (r)

ولو اتصل بهما هاءُ الإضمار فالأنصح أن لا تشبع حركتهما، بل تقول: الدرهمُ أَعْطَيْتُكَهُ، والجُبَّهُ كَسَوْتُكَها، وأَعطيُُكِهِ وكَسَوْتُكِهِ

وحكى س أنَّ مِن العربَ من يُشبع الحركة ، قال س : اواعلَّمْ أنّ ناسًا من العرب يلحقون الكاف التي هي علامة الإضمار إذا وقعت بعدَّها



وحَكى بعضُهم (0) ذلك وإن لم تَلحق هاءُ الإضمار، فتقول : أَعْمَيْنَكا


ولَّــتَ بخيـرِ مـن أَبِـكَ وخـالِكـا ولستَ بخير مِن مُعاظَلِةٍ الكَلْبِ
(1) سورة الفجر : 10. رإبثات الياء ني (أكرمني) في الوصل والوتف ترابة ابن كيّر في رواية

(r)

سورة مريم: Y Y Y
. $\times$.. : الكتاب
سر صناعة الإعراب ص VVE.

 بعضها بعضاً في السفاد. يهجو بذلك أبا سفيان فبل إسلامه .

ويجوز أن تأتي مكان كاف المؤنت بشين مكسورة، وهي لغة لـنـاس

 التصريف في باب البدل .




 بخلاف الواو، فلذلك ثبتت مطلقاً، سواء اتصلت بضمير نحو : أعطيُّهاه أم

وقد أجاز قوم(0) حذف هذه الألف في الوقف، وحَملوا علهه قول الشاعر(7):

(0) الحجة:1 :

 (I) صدر البيت: فلم ارَ مثلَها خُباسةَ واحدِّ وماد وهو من ابيات لعامر بن جُوَين الطائي، قالها في





ونهنهت: كففت.

ونَهْنَهُتُ نَفْسي بعدَ ما كِدْتُ أَفْعَلَهُ

عَلَّقتُ بالذئبِ حَبْلً، ثُمَّ قلتُ له : الْ الْحَقْ بأهلِكَ، واسْلَمْ أِّها الذِّيبُ



الهاء في ضربه هي الضمير لأنها نظيرة الكاف واليا ولياء في غلامك وغلامي، ولأنه متصل . وحكمه أن يكون على حرف واحدل الِّل والواو زائلدة
 يَجُزْ في (هُوَهِ لأنها ساكنة .
وزَعم بعضُهم أنَّ الهاء والواو هو الضمير . حكاه السيرافيُّيُ (V)، وهو
مذهب الزَّجَّاج
وقال بعضُهم : الحذفُ ليس بدليلِ قاطع على الزيادة بدليل أنهم حذفوا
(1) أنعلها: أي الخَضلة. نحذف الألف، والقى حركة الهاه على اللام.





 تقود. ونازَ لا يتعدى بنغس إنه إلى المفعول بهـ



 .I/イィ

## في ضَرَبَكُم وعَلَيكُم مَعَ انَّ الواو أصلية.



 ونظرتُ إلنُهُ، ولغةُ غيرِمم الكسرُ بعدَّ الكسرةِ أو الياءٍ الساكنةٍ إتباعاً، وبِلُغةِ

 بالضَّـمٍ على لغة الحجازيين" انتهى .



 يَكْيِرونها، نحو : عليهِ وعلِيهِما وعليِهِم" انتهى .


(9)فإنٍ رَلِيتْ ساكناً غيرَ الياء فهي مضمومةٌ على أصلها، نحو : مِنْهُ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 190 \text { ( } 190 \text { ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (4) زيد هنا في ص: تال. }
\end{aligned}
$$

وعَنْهُ ولم يَضْرِبْهُ . وكذلك في التثنية والجمع، نحو : مِنْهُما وعَنْهُما ولم يَضْرِبْهُما، ومِنْهُم وعَنْهُم ولم يَضْرِبْهُم، ومِنْهُنَّ وعَنْهُنَ ولم يَضْرِبْهُنَّ .

وبنو تَغْلِبَ يقولون: مِنْهِم بكسر الهاء(")، ولا أَذْري أَيَطْرُدُون ذلك في منه ومنهما ومنهن وما أشبهه مما قبل الهاء ساكن غير الياء أم لا يَطْرُدون ذلك (r) . وقال الفراء: هي لغة مرفوضة.

وقوله : وتُشْبْعُ حركتُها بعدَ مُتحرّك مثالُه : لَهُوْ وَبِهي، والإشباعُ هو
الاصل .
وقوله: ويُختار الاخختلاسُ بمذَ ساكنٍ مطلقاً سواء أكان الساكنُ حرفَ


وقوله: وفاتاً لأبي العباس هو المبرد(r)، قال المصنف في الشُرح (ع): "رَجَّحَ س الإنشباعً إذا لم يكن الساكنُ حرفَ لين، ورد ذلك أبو العباس، ويَعْضُذُدْ السماع" انتهى .

والذي يدلُ عليه السماعُ هو ما ذكره س، وذهب إليه، قال س(ه (هحمه الله - واختصرناه بلفظه ــ: پإذا كان قبلَ الهاء حرفُ لين فإنَّ حَذْفَ الياءِ والواو في الوصل أَحسنُ، وذلك: عَلَيْه يا فتى، ورأيت أباهُ قَبَلُ، وهذا أبوهُ كما ترى، والإتمامُ عربـيٌّ . فإن لم يكن قبلَ هاءٍ المذكر حرفُ لين أثبُتوا الياءَ





 وانظر حاشية الكتاب ع : 119 إ.
سرح التـههيل I: IrY .
الكتاب ع : 119 ـ •19 .

والواو في الوصل، وقد يَحذف بعضُ العرب الحرف الذي بعد الهاء إذا كان






 الإلمام بكتابِ س، فكثيراً يَّزِلُ بمخالفته إيًاه .

قال المصنف: : اومِنَ العرب مَنْ يَكسِرُ هاءَ الغائب بعدَّ كسرةٍ مفصولةِ


الكسائي: سمعتُ أعرابَ عُقيل وكِلابِ (8) يقولون:


(I) بينهما: سقط من س.
 ابن عامر .


الكساني المذكور •
سورة العاديات: 1 .




وقـال الفـراء: العـربُ تَصـلُ الهـاءً بـالـواو إذا رَفَعَـتْ مثــل „رَفَعَهُو


 عامر [1/1:0:1]


 التخفيفُ فمثلُ قولِ الشُاعر (1):
 وأمنَّا مَنْ حَذَفَ الحركةَ البتةَ فميثلُه قولُ الراجز (v) :
 فَيُصْلِحُ اليومَ، ويُفْسِدُهْ غَدا
(يده) في المواضع الأربعة، اي: ني موضعي البقرة وحرن المؤمنون ويسَ. ورويس أحد
رواة يعقوب.
.vo : رورة آل عمران
سورة الVع افـ:





$$
\begin{align*}
& \text { الإتسافـ 10 10 } \tag{0}
\end{align*}
$$

(7) (V)
.


وهذا الذي حكاه الكسائـيُّ والفَرَاءُ عَمَّن حَكَوه من العرب لم يحفظه س لشذوذه وندوره، بل نَصتَ س على أن الحذف للياء والواو لا يجوز إلا في الاضطرار، قال س (r): "إبن كان الحرفُ الذي قبلَ الهاء متحركاً فالإبـبات ليس إلا، كما تَثبت الألفُ في التأنيث لأنه لم تأت علّة مما ذكرنا، فجرى

على الأصل إلا أن يُشطرٍ شاعرٌ فيحذف" انتهى .
وقولُ س : „الأنه لم تأتِ علَّة مما ذكرنا" العلةُ التي ذَكرها هي أن يكون قبلها حرف ساكن، إما حرفُ لينٍ فالحذفُ أَحسنُ، وإما غيرُه فالإتباتُ أحسنُ . وكذلك حذفُ الصلة وحذفُ حركة الضمير، وأنشدوا على الضرورة قولَهَّ
ما حَجَّ رَبُهُ في الدنيا، ولا اعْتَمَرَا
وقـولَـــهـه
(1) البيت من تصيدة ليعلى الأحول الأزدي. وقيل: إنها لعمرو بن ابي عمارة الأزدي. وقيل :


 تعود على البرق المذكرر في بيت قبله . ومطواي : صاحباي ما

$$
\begin{equation*}
\text { الكتاب ع : • } 19 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$









## 

## وتوبــــه:


وتولـَـهـ (1):



 الصلة وإبقاءُ الحركة فإنه مَ يُجْرَ الوصلُ مُجرى الوقف، ولا أُبقي الوصلُ على ما كان ينبغي أن يكون عليها . وتوله: وعندَ غيرِم اضطرارآ أي: عندَ غير كِلاب وعْيَّلِّل لا يكرن حذنُ الصلة والانتلانيُّ، ولا حذنُّها والإسكان للهاء، إلا في ضروري الشعر . وقد ذكرنا الشاهد على ذلك.


 =


 شرح جمل الزجاجي بر : OAV _ 0ヘ7
ما: انفردت به ن، ن. وتد كتب فيهما بين السطرين .

 القراءات القرآنية 7: 9 ـ - 1 .

وهو عند أبي الحسن(1) لُغةٌ. وقال الفرَّاء: أصلُه الشعرُ .






والأَوْجُهُ الثلاثةُ هي : الإشباعُ إذْ صار في اللفظ نحوَّ : بِّ وضَرَبَهُ إذ
هي هاء متصلة بحركة، فاعتبر اتصالها بالحركة .
والاختلاسُ نظرآ إلى أن أصلها أن تُختلس الحركة، ولا الا اعتداد بكونه


بالعارض غالباً.
 لو لم يكن حرفت العلة أن يُسَكن، فأُعطيت الهاءُ ما يَستحفُّه المحلُّ من

السكون .
وثبت في بعض النسخ بعد قوله : (جازت الأوجه الثلاثة") ما نَسُّه: "وإشباعُ كسرةٍ للتَأنبث في نحو : ضَربته وأَعطيتكِه لغةُ رَبَعِيِّ"، انتهى . وتقدم لنا
(1) معاني القرآن له (I

. Vo : سورة آل عمران (
(§) سورة النساء: 110 (8)
.V : سورة الزمر (0)
(T) سورة النمل : (V)
(V)
(

الكلام"(1) على إشباع الكسرة في نحو: أَعطيُُكِيه، والفتحة في نحو:

 شرحنا تولَ المصنف: : اوتُكْنرُ للمخاطبةه، .

ص: ويَلي الكانَ والهاءَ في التثنية والجمع ما وَكِلَ التاءً، ورُّبَما كُسِرت





 يَكْسر ضَمَّ، فقال : بِهُما وفيهُما وبِهُم وفيهُم وبِهُنَّ وفيهُنَّ



 أَسَدَ وكِنانة من قيس" .


 ضميرٌ متصل، وخلافُ يُونس في جواز التسكين منا إذا وليها ذلك الضمير

مثلُه في نحو : رَأَنْتُوه.
وفي الإنصاح: قال أبو عُمَر (1): (إفاذ| (r) لَحِقَها المضمرُ ألحقوا الواوَ



 هذه الكاف حكاها الفراءُ لغةً للنَّمِر، قال : "يقولون: السلامُ عليكِمْ، ولا نعلم أحداً من العرب يقولها غيرَهم" انتهى .





للحطيئة وإنْ قال مَوْلاهُمْ على جُلٍ حادثِ من الدَّهرِ : رُدُوافَضْلَأَحْلامكِمْ، رَكُوا"

إلا أن س لم يُنقل ذلك إلا فيما كان قبلَ الكاف التي للجميع في المذكر كسرةٌ، والفراءُ نُقل فيما قبلَ تلك الكاف ساكنّ، فيجىئُ من مجموع




الْتُقلينِ أنه قد تُكسر الكاف في الجمع في المذكر إذا كان قبلَ الكاف ياءٌ ساكنة



 الياء نحو : لم أضربُكُمْ فالضَّمُم









 الكاف والهاء حرفان .

 (1) (Y)
(7) هذا القول ليس في هذا الموضع من مطبوعة شرح التسهيل.

$$
\begin{aligned}
& \text {. سو (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YV : (0) }
\end{aligned}
$$

 تتوالى كسرات ني نحو (بهِمِي") وياءٌ، فخَفَّفوا بحذفِ الصلة وحذِّنِ
تَولَّدْتْ عنه، وهي الحركة .

وإنما قال المصنف: (ابعدَ الهاء المكسورة" احترازاً مما الهاءُ فيه
 لا تُكْسَرُ.

فإنْ كانت الهاءُ مُختلَفاَ فيها، نحو ماء (عَلَّهِم) : فمَن ضَمَّمَّ الهاءَ أَتْع




وفي البسيط (1): اوأما ضمير الجمع نحو عليهم ${ }^{\text {(V) }}$ (إليهم في لحاق الواو فالحذفُ هو اللغة الفصيحة(1)، قال الفراء: هي لغة بني سَعْد وكِنانة|

فإن كان ما قبلها ضَمَاً نحو : يَضريُهم، أو فتحاً نحو : لن يَضربَهم، أو
 ساكنة فالكسرُ الأفصحُ، والضَّمُ قال الفراءُ: لغةُ قريش أو أهلِ الحجاز ومَنْ .YVE _ YVr : السبعة ص (1)

سورة النحل:
سورة الأنعام: 9 .

سورة فصلت: • .

(V) لس: إليهم. (V)
( 1 (

حولَهْم مِن نصحاءٍ اليمن . فيصِيُ في اعَلَّهُم" ثلاثُ صور : عَلَيْهُمُو عليهِهِي،


 الفراء: هي لغة بني أَسَد. وقال الفراء(1)": الكسرُ لغةُ سُلْيَمْ . انتهى (r)، وفيه بعض تمثيل وحذف.
وقوله : ورُبَّما كُسِرت تِبَرَ ساكنٍ مطلقآ أي : كُسرت الميمُ قبلَ ساكن وإن لم تكن الهاءُ مكسورة، نحو قولهِّهِ

وقــولِلِ الآخــر (\&):


 فناني سمعتُ بعضَهم يُنشد :


$$
\begin{equation*}
\text { مر صناعة الإعراب ص } 009 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

من البسيط لابن العلج ف ع ع/ا أ.




 الاستشهاد.
(0) (0) سر صناعة الإعراب ص 009.00 (Y) سورة البقرة: IY (V)
(V) هذه رواية الفراه كما في سر صناعة الإعراب ص 009.

## ص: فــــل




 هـَلَنْي" لا الأولى وِناقاً لسيبويه .
ش: أصلُ ياءٌ المتكلم الحركةُ، كما أنَّ النونَ في فَعَلْنَ والتاءً في


 على ياء مسلمِينَ، ومع ذلك إنَّ المد الني فيهِما بمتزلة الحمركا

 تُحذف منها الفتحةُ في الكلام، ويكثرُ في الشعر حتى زئى قياس لقوة شبهها بالألف||(1) انتهى .
ويدخل تحت قوله: (ابغير صفة، أن بُنصب بالفعل الماضي وبالمضارع
 وعَلَيْكَي ورُوَيْدَني، وقال بعض العرب: اعَلَيْلَكَ بي"، حكاه س" (r)، لأن




 وقال الفراء: اسمعتُ بعضَ بني سُلَنْم يقول: مَكَانَكني، يريد انتظِرْني في مكانِك"|( ${ }^{\text {( }}$. وتقول : إنَّني

 مجرور فلا يحتاج إلى هذا الاحتراز، بل يكتفي أن يقول: إن نُصب.

وقد اندرج تحت قوله : "بغيرِ صفةّه الفعل الذي لا يتصرف، وني نحو :

 لحاق هذه النون له لم يَمنع من ذلك عدمُ التصرف.
واختلفوا في لحاقها فعل التعجب، نحو : ما ما أَخْسَنَي، وما أَجْمَلَني: فذهب البصريون(؟) إلى آنَّ حُكمه في ذلك حكمُ سائر الأفعال في لزوم نو نون


 (r)





الوقاية . وذهب الكوفيون"(1) ـ واختاره بعضُ أصحابنا ـ إلى أنَّ لحاقَ النون له
 أَظْرَفِي! وما أَجْمَلَني! وما أَظْرَفَني!
قال بعض أصحابنا (r): "ولعلَّهم قالوا ذلك بالقياس، فإنَّه عندهم (r) اسم، فإن كان ما أجازوا من ذلك مسموعاً فوجهُه شبهُه بالأسماء من حيث لم يتصرف" انتهى .
 فوجب قبوله. وقد استعمله بغضُ مشايخنا النحاة الأدباء في شعرهـ، فقال(8) :



 في أبياتِ ذَكَرَها .
 . $Y$ Y
شرح الجزولية للابذي ص الهه.

الإنصاف ص جرح الجا [المسـالة 10] 10 ".


 أبيات من القصيدة ونَصنّ عن حياة الحيوان للدميري ذكر فيه قائلها. وند سقط البيت الثاني

 أبي حيان؛ لأن الناسخ ينقل من نسخة بخط المؤلف.

وقوله: أو جُرَّ بمِنْ أو عَنْ أو تَدْ او تَطُ أو بَجَلْ اوَ لَدُنْ مثالُه: مِنِّي

 حَسْبي إنَّ الياء مجرورة بالإضافة إليها. وما ذهب إليه المصنف هو مذهب الخليل (r) و س (r) .
ونَقل الكوفيون في قَطْ وتَدْ وجهين (r) عن العرب:


 الناصبة، نحو : رُرَيْدَني

 ويكونان بمعنى حَسْبُ. وإذا أضاف إلى نفسه قال : تَطِي درهمٌّ، وقَدِي درهمّ، فلا يُلحقهما نون الوقاية كما لا تَلحق حَسْبُ . هذا نقل الكوفيين (1)
 في أحد الوجهين. وذكر في "باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى . Irv: (1)


 (تطط)
(0) كذا. وني مجالس نعلب ص lov ما نُصُه: العند الفراء أنه إذا تالن تَطْني نهو إضافة، موضع
 !الى الكونيسن .
 نُتطالع هناكُ .
والذي أَختاره أنَّ مَنْ قال مِن العرب قَدْني وتَطْني فإنهما عنده اسمُ
 والياء في موضع جر، كما نقل الكوفيون عن العرب.







 مخفوضة بالإضافة، والنون من سِنْخ الكلمة .

 أو كغاني.

وانظر القاموس والتاج (تطط).
في نتانج التحصيل ص اov : "وقال الخضراوي" . . وهذا يعني أنه ابن هشام. لكن كتب نوقه
في التذييل "صح" وهذا يعني آنه هشام بن معاوية الضرير .
التـهـيل ص YIY. .

11 .

 يُكسَرُ ما قبلَها، فلو لم تلحقَ النونُ الفعلَ لدخله الكسرُ الذي هور هو نظير الخفض، فكما أن الخفض لا يَدخل الفعلَ، فكذلك نظيرُه، فلحقت النونُ

لِتِقَيَ الفعلَ من الكسرها .
قالو| (r): (إِن قيل : هلا قالوا ضَرَبْتِي، يريدون : ضَرَبْتِني؛ لأن الضمير يقي الفعل من الكسر، فكانوا يَستغنون به عن نون الوقاية؟ .
 على ذلك، فكما كَرِهوا دخولَ الكسر في الفعل، فكذلك أيضهاً كَرِهوا دخولَهِ


 محذوران: أحدُهما التباسُ ياء المتكلم بياء المخاطبة . والثاني التباسُ أمرِ





 جعل لحاقها مع المضارع أصلاّ لم يمتنع لأنها صانته من خفاء الإعراب

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سررة الفجر : 10. }
\end{aligned}
$$

وتَوَهُم بقائه، فاحتُرز بها كما احتُرز في نحو : يضربان، فجيء بالنون نابنة





 تعليل لحاق نون الوقاية الفعلَ، وهو نُضُولٌ من الكلام.

 لحاقها من الضرورات، وليس كذلك، بل هو جائز في الكلام الفصيح، ومن







وما ذهب إليه من التخيير في إثبات نون الوقاية وحذفها قد ذهب إليه

$$
\begin{align*}
& \text { (I) (Y) وهرح التسهيل: من خلل . } \\
& \text { شرح التسهيل 1: } 1 \text { ا } 1 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { (Y) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) الكتاب (\%) } \\
& \text { (7) السبعة ص جه }
\end{aligned}
$$

غيرُه من أصحابنا كأبي موسى (1) والأستاذ أبي الحسن بن عصفور وشيخنا






فلم يذكر فيما وقفنا عليه من كلامه إلا لحاق نون الوقاية في لَدُنْ.
وأما قول المصنف عنه: صإنَّ عدم لحاقها من الضرورواته فليس كما كما
قال عنه، إنما قال في قذ(0): (اوقد جاء في الشعر قَدِي، قال الشاعر (1) : قَدْنِيَ مِن نَصْرِ الحُبُيْبَيْنِ قَدِي

لما اضطر شَنَّهُ بِحَنْبِي" انتهى .


 أُجريت مُجْراه في لحاق نون الوقاية تكميلً للنَّبَهُ
 للفعل، إذ هي محمولةٌ على الفعل، ولاجتماع الأمثالٍ أيضاً في إنَّني وأنَّي

$$
\begin{align*}
& \text { (1) المقدمة الجزولية ص זا وشرحها للشلوبين ص IEV. } \\
& \text { شا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 . MA

$$
\begin{aligned}
& \text { النص بلفظه في شرح الجزولية ص } 070 \text { غير منسوب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Y7^: (7) } \\
& \text { كذا. وتد أغفل لعلّ؛ لأنه سيذكرها ني ص (V) }
\end{aligned}
$$


 فَلَيْنـي

لأنَّ النون فاعلة، والفاعلُ لا يُحذَف .
وما ذَهب إليه المصنفُ مِن حذِ ِنِ نون الوقاية من إنَّ وأنَّ وكانَّ ولكَنَّ إذا اتصلت بياء المتكلم هو مذهب أكثر النحويين من البصريين والكوفيين .







 إذا لَحِقت .
وقيل : المحذوف مي الأولى لأنها ساكنة، ويُسرع إلى الساكن الاعتلالِّ



$$
\begin{aligned}
& \text { للابذي ص } \\
& \text { (Y) لك، } \\
& \text { ( الكتاب Y ( } \mathrm{Y} \text { ( } \mathrm{r} \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) التاء: سقط من س: } \\
& \text { • ح }
\end{aligned}
$$

الوسطى لأن الأخيرة اسم، وليست للوقاية . وقيل : المحذوف الأولى . وتوله: وهو مَعَ بَجَلْ وَعَلَّ أَعرنُ من الثبوت تقول: بَجَلِي، قال الشاعر(1):
 ويجوز بَجَلَني. ومعنى بَجَلْ : حَسْبُ، وهو أثبه بحَسْبُ من تَطْ وقَدْ لتساويهما في كونهما ثلاثيين ومسُتقًّا منهما، قالوا: أَبْجَلَّه وأَخْسَبَه بمعنى

فقلــتُ: أَعِيـرانـي القَــُوْوَ لَعَلَّنـي وتوله: ومَعَ ليسَ وليتَ ومِنْ وعَنْ وتَدْ وقَطْ بالعكس ظاهِرُ كِّرُ كلام



 يريد: لَيْسَني
(1) طرنة بن العبد. ديرانه ص ه^، والنوادر ص ص•r، واللسان (سود)، ورصف المباني


سُمَاتسود.
تقدم في 1 : 1 . 1
p

ص


 هنا: الحصى والثرى.

وأمـا ليـتِ فـالقيـاسُ يقتضي نبـات النون لأنه لا يلتقي مثـلان ولا متقاربات (1)، وقال الشاعر(r) :


أَستطيــُع الغَـــداةَ عنــك ذُهــولا
زَعمـــوا أنَّنـــــ ذَهِلْــتُ، ولَيْـــي
وقال الآخر (ह):
 قـل المصنف في النـــرح (0) : "ولـم يرد لَيْتي ولَيْسي إلا ني نظمبه" انتهى .
أَّا رليس، فقد نص بعض (1) أصحابنا على أنَّ حذف نون الوقاية من "اليس" يجوز في الكلام.
 قالت الشُعراء لَيْتي إذا اضطروا، كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا: الضَّارِبي
(1) ص، p، ن، ح: متقاربان.
(Y)


 دوأذهبا كذا في س، وني بفية النسخ: وأتلف.

 للأبذي ص

$$
\begin{align*}
& \text { (I) بعض : سقط من س. }  \tag{0}\\
& \text { ( } \\
& \text {.rv. _r الكتاب re (1) }
\end{align*}
$$

والمضمرُ منصوبٌ" انتهى. وقال الفراء: "لَيْتي ولَيْتَي جائز" فظاهر هذا أنه يجوز في الكلام. وأَّمَا مِنْ وعَنْ وقَدْ وتَطْ فقال الشَاعر (1):


قَذْنِيَ مِن نَهْرِ التُخْبَيْنِنِ قَدِي

 الحذنُ لا يجوز إلا في الضرورة، نصَّ عليه أصحابنا (8) وقوله: وتد تَلحقُ مع اسمِ الفاعل مثالُّ قولُ الشاعر (0) :

وقـــولُ الآخـــر (1):






ص






به. ويروى آخره: رفيق.

ونـــرُلاَاَخــر (1):

ونـــرُلاَلاَخر( (r):

وليـس هـامِلْنــي إلا ابــنُ حَتَــالِ

وتـــونُالَآْــر (r):

أَنُّد المصنفُ نلاثةً الأبياتِ الأَوَلَ زاعماً أنَّ هذه النون هي نون الوفاية لَحِقتِ الصفةَ تشبيهاً له بالفعل .
وذهب غيرُه إلى أن النون في مثل : مُسْلِمُني وحامِلُني ومُمْعِيْني هو نون إنون



 وأنشد على إنبات النون قولَ الشاعر (1) :

 والإنصاف ص
.[r90
لم أتـ علهـ.


 111

$$
\begin{aligned}
& \text { هــمُ التــائلـــونَ الخيـرَ والاَمِـرُونـَهُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ولــمَ يَرَتْتِـِـْ والنــاسُ مُمْتَضِـرُونـَهُ }
\end{aligned}
$$

 ضارِبُنكَ، وهذا ضارِبُني، بإبُبات التنوين مع الضمير مستدلاً بقوله: أَمُسْلِمُنـي إــى قــومـي شَــراحِ



 ليس تنوينان، وإنما هو نون الوقاية، ولذلك تَبَت مَعَ الألف واللام في


 واحد، ولذا كُسر ما قبلَها كما كُسر ما قبلَ ياء النسب. وأجاز الكوفيون

 اللني يعظُ دنس.


 حوانج الناس. ومحتضرونه: حاضر وه. والمعتون: الذي يطلبون المعرون. والرواهت:



تحريك التنوين لأجل ألف الندبة في نحو : وابنَ زيدناه. وأيضاً فمتتضى



 النبي

 (مُحْتَضِرُونَها و "الآَمِرْنَها؛؛ لأن التنوين يَسقط مع الضمير كما تَسقط هذه

وقولـه وأَفْعَلِ التفضيل قال في الشرح: "لمَا كان لأَفْعَلُ التفضيل شَبَّهِ
 قول النبي
 بالياء معمودةً بالنون كما نُعل بأسماء الفاعل الثلاذة||(گ)
ثم تكلم على أَخْوَف، وكيف بُني للتفضيل، وخَرَّجه على أنه مصوغ من (1) سورة الصانات: \&o. وتد ترا أبها عمران بن عثمان أبو البرمم الزييدي الثامي وعمار بن أبي
 V: ₹ ₹ ₹ | Y أخرجه البخاري في كتاب الجزية ـ الباب السابع - ع :
 ولفظه: \اصادتوني" وكذا في فتح الباري ـ كتاب الطب ـ الباب
ص Y Y ك كلام ابن مالك فيه.


فِعل المفعول كتولهم (1): מأَشْفَلُ مِن ذات النّخْيَيْنِ"(1)، وقولِ عليه السلام:



 أَخْوَفُ نَوْفي عليكم، نحذف المضاف إلى غير، وإلى الياء، وأُقِما مقامهه (0) . انتهى ملخصاً .

وقوله: وهي الباتِيُ في نَلَيْني لا الأُولى وفاقاً لسيبويه أشار بقوله: (افَلَيْني" إلى قول الشاءر (1):


 وقد تقدم الكلام عليه في آخر باب إعراب الصحيح الآخر (9) . (1) س: لثولمه.

 يَتْمُجُ ذكره، وهو ني المرابِع المذكرة .





(1)
.18.:1 1) (V)

(Q) الجزء الأول ص 19 (4)

وذهب بعض (1) أصحابنا إلى أنَّ المحذوف في ("فَلَيني" هي نونُ الوقاية
 اجتماعُ المِثْلَين. وتقدمه إليه المبرد (r)، قال: أَرى فيما كان مثل هذا حذفَ الثانية.

وهذا الذي أَختاره لأنَّ نونَ الإناث اسمٌ ضميرٌ فاعلٌ، ونونَ الوقاية







 نونُ الضمير العائد على (الفالِيات" .

وقال ابن هشام: وينبغي في "فَلَيني" أن تُحذف نونُ الوقاية لأن الأولى ضميرُ الفاعل، فهي أولى بالإبقاء.

وقال ابن جِنُّي : (ومَن قَرَأ: (أتُحاجُونَا)(م) فالمحذوف علامة الرفع

(r) تلت: سبقه بهذا القول الأخغش في معاني القرآن ص (Y (YO
(r) (r)
(0) سورة البقرة:




لأن الثانية ضمير")(1) انتهى . هذا ومذهبه أنه يجوز (Y) حذفُ نون الوقاية إذا

 الوقاية لكون الأولى ضميرًا .
 خلافَ أنَّ نونَ الوقاية هي المحذونةُ ه .

 الأولى ني (اتحاجوني) للرنع، والثانية للوناية.

المنصف r
م: أتحاجوني
البسيط لابن العلج ـ الجزء الأخير : ق آبا.
194

## ص: نســـل







هَمْدانُ.
 المنفصل، فبدأ بالمرفوع، وبداً منه بالمتكلم، فذَكر آنَّاًا .



ومذهب الكوفيين(1) أنه كلَّه الاسُُ، بدليل إثبات الألف في قول حُميد
ابن نَوْر (r):



(r)







 انتهى ملخصًا.

 في الوقف، وهذه اللغة مي لغة الحجاز (v)، نَصَّ عليها الفراء.
 الفراء أنَّ مِن قيسِ وربيعةَ مَن يقول هذه اللغة، قاله : وأنشدني بعضُهم لأبي النَّجْم (1)
=



$$
\begin{align*}
& \text { سروة البقرة: : } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ص، ع، م، ن: يريدرن. }  \tag{६}\\
& \text { ع ع رك }
\end{align*}
$$

 orA دتاتق التصريف صر (V)


أنا أبو النَّجْمَ إذا قَلَّ العِذَزْ
وأْمَا (هَنا) فالهاءُ بدلٌ من الهمزة، كما قالوا في إيَّالك : هِيَّاك .


 الضرورة، وجعله المصنف من باب المقلوب كقولهم في رأى : راءَ. وأما أَنَّهُ فحكاها قُطْرُب .
وقوله: ويتَلوه في الخطاب أي: ويتلو أَنْ، وهي اللغة الأخيرة التي ذكرناها في أنَا





 التاء من قولك: ذهبتَ، نضُمَّت إليها آَنْ، وجُعلا اسمًا واحدًا . وذَهب ابنُ كَيْسان(0) إلى أن التاء هي الاسم، وهي التي كانت في
 ص זודי.

الكو فيين
(0) ذكر هذا المذهب في شرح الكافية Y: • ا غير منسوب.
فعلتَ، وكُنَّرَتْ بـ (أَنْنَ) .






 المتكلم، وأنه وافقه لنظآل لا مدلولاَ، وهذا نظير ما قال بعضُهم (ب) في (إيتَاك)"، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الهّ .

 أن لا يُتَّهاغَلَ به.
وفي التثنية أَنْتُما زيدت الميم تقويةً كما في المتصل، والألألفُ أصلية،

 وتُحذف كما تُحذف في المتصل . وفي المؤنث أنتنَّ، والنونُ الأولى زائدة ،
 بالنون .
وقوله: ولفاعلِ نَفْعَلُ نحنُ قال الفراء ونعلبِ(r): لما تَضَمَنَ معنى (1)
شيئين بعلها" .

التثنية والجمع قَوِيَ، فأُعطي أقوى الحركات كما ضَمُووا (احيثُ") حيثُ قالوا:
 تضمَّنا معناهما في أنفسِهما ومعنى المحذوف بعدَهما حُحُلَتَا أثقُلَ الحركات . وقال هشام(1): الأصل نَحُنْ، فقلبت حركة الحاء على النون، وأُسكنت

الحاء .
وقال أبو العباس(r): نَتْنُ مثل قَبْلُ وبَعْدُ لأنها متعلقة بشيء، وهو الإخبار عن اثنين (r) وأكثر، فأشبهت قَبلُ وبَعُُ .
وقال أبو إسحاق(\&): "انحنُ لجماعة، ومن علامة الجماعة الواو، والضمةُ من جنس الواو، فلما اضطروا إلى حركة نحن لالتقاء اللـاكنين
 (!) (1) ${ }^{(0)}$

وقال علي بن سليمان(T): "نحن للمرفوع، فـُرِّك بِما يُشبه الرفع" انتهى ما نقلناه في تعليل بناء پنَحْنُ" على الضمب، وهو تعليل وَضْع، وليس فيه كبير فائدة.

وقولـه وللغَيْبة هُوَ وهِيَ هُوَ للمذكر، وهي للمؤنث . والمعروف عند البصريين (V) أنَّ الاسم هو وهي بجملتهما (^)، وليست الواو والياء زائدة للمد
(1) (1) (Y) هو المبرد. إعراب القرآن للنحاس I: ص سזד .
 (0) (0) سورة البقرة: 17 (8)

(V) الإنصان ص (V)

$$
\text { . } r r_{-} r: r
$$

(

لأنها متحركة، ولو كانت للمد لم تحرك كما في ضربَهُ، ولنكلك بُبت في في



 أَنْشد

بَيْناهُ- في دارِ صِدْقِ، قد أَقامَ بها

فحذف الواو والياء، فدلَّ على أنهما زائدان (0) على لغة من قال (7): هُوْ
وهِيْ
قال ابن كيسان: ويدلُّ على ذلك حذنُها في التننية، تقول: مُما قاما. وبذلك استدل الكوفيون. وهو ضعيف لأنَّ التثنية والجمع ألفاظ مُرْتَجَلة،


 بجملتها لا الهاء وحدها


 دار صدن: هي اللار التي يُحمد المقام نيها. ريعللنا: بيتهدنا بما نحب ني الوتت بعد الوتت.





قالوا: والأصل هُوْ ما، وهُوْ مو، نحُركت الواو بالضّم، كما فعلوا في تاء أنتُما


 الميم زائدة .
وجمع المؤنث: هُنَّ، وأصله هُونَّ، والنون الأولى كالميمه والثّانية





 على السكون، وإنما بُني على حركة ما بناؤه عارضّ كا كاسم „لا






 إلا أنه يُلبس المنْفصلَ بالمتصل، فعُدل إلى تسكين الأول مع الحرّ الجروف


[^0]الواو والفاء واللام، وألحقت بها ثُمَّ، وقد فـرىء بها في السَّبْعة(1) هـ هذا تعليل المصنف في الشّرح (Y) وفيه بعضى تلخيص واختصار، وهو تعليل لا يُحتاج إليه .
 والتخخفيفُ أكثرُ في كلام العرب، وذلك فيما قبلَه الواو والفاء واللام، شَبَّهوا فَهُوَ بِرجُل ، وفَهِيَ بِهُرِم، فَخَفَّوا ا
وقوله: وقد تُسَكُّنُ بعد همزةٍ الاستفهام وركافِ الحَـرِّ مثالُه قولُ
الشاعر (؟):

وقــولُ الآخـــر (0):

وذكر المصنف في الشرح (I) أنَّ السكون مع الهمزة والكاف لم يجـئ

(1) ترأ ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة بتحريك الهاء مع الأحرف الأربعة. وترأ الكساني


(Y) انظر الكتاب ع : ظاهر كلامه في الموضعين




(V)

( ( )

$$
Y \cdot 1
$$

هوان يُمِلَ مْوَ| (1) بسكون الهاء، وهي قراءة شاذًّة. .

وتوله: وتُحذفُ الواوُ والياءُ اضطرارًا ميالُ ذلك قولُ الشاعر (r) :
بينـاهُ في دارِ مِـذْقِ تـد أَتـامَ بهـا

سالمتُ مِن أَجلِ سَلْمَى قومَها، ومُمُمُ عِدَا، ولولا وِهِ كانوا في الفَّلا رِمَما




 والعائُد مَخذِف، والأصل : من أعطينُه هو زيلّ، ومن لم أُعْطِها هي هندُ .





تقدم في ص 199 من هذا الجزء


وقيس: هُوْ نعل ذلك، بإسكان الواو ه .



 زائدة. والحقة: : التي أتى عليها من نتاجها أربع سنين. والنيوبا


ولا يجوز التخفيف في لغة أسد لثلا يجتمع ساكنان. انتهى . ينتي إذا دخل على الهاء من هُوَ وهِيَ الواوُ والفاء واللام لا يلا يجوز تسكين الها

 وعلى هذه اللغة قولُ الآخر (r) :


وـــــونُ الآخـر (r) :

وركضُكَ لولا هُوْ لَقِيتَ الذي لَّورا فآَصبحتَ قد جاوَزَتَ قومَا أَعادِيا

 مضمر حركتُه إذا انفرد الفنحُ نحو أنا، فكما لا يَستقيم سكونُ هذه النـو النون كذلك لا تسكن هذه الواو .

ورَدّ عليه أبو علي بسكون النون في أَّت لأن التاء حرف خلا خطاب،
 متكا نئان في العمل إلا أن الفتح هو المُهورد نقلاًّ، انتهى .

 (Y) لم أثف عليه

شرح التسهيل 1: \&! أ ونـب في اللسان (ما) لعيد. وليس في ديوان عيد بن الأبرص
تصيدة يائية .
 في شُرح أشعار الهذليين: تُخالي : تُخالل .
وقال زُهير(1):

وَهُـوْ غَيْـٌُ لنــا فـي كــلٍ عــام
وقـال آخــر (r)





وقــال آخــر (7):
 ص: ومن المُضْمَرات پإيَّاه خلاناً للزجاج، وهو في النصب كأنا في
(r) (r)
 النص لـس ني هذا الموضع من الارتـانـا


الثهدة: العـلـ .


ولا مینى ل،، موابه ني المرابع السـابةة. ورديد: مكتنز .

[「41]

 إيَّاك وآلَّاكُ وهِيَّاكُ ومَكَّاك .

ش: في المنغصل المنصوب خلاف(1) :

تبين أحوال الضمير، وهو مذهب س"(r)، واختاره الفارسي(r)، وعزاه صاحب البديع إلى الأخفش (1) .
ومنهم مَن ذهب إلى أنه ضمير، وتلك اللواحت ضمهارئر ، أُضيف إليها

والأخفش (1) والمازني (v).

ومنهم مَن ذهب إلى أنه بجملته هو الضمير، أعني إيًا ولواحقه، ونُسب إلى الكوفيين (A)

الكتاب للسيرافي




سر صناعة الإعراب ص بابّ. ونسبه الأنباري !لى البصريين . الإنصاف ص • 79 [المسالة [81
(0) عزاه إليه تبله الفارسي في الإغفال ص OY عن المبرد، وعنه ابن جني في سر صناعة

الخليل أيضاً في شُرح الكافية Y : Y Y .
شرح الكانية Y : Y Y .
(V)



ومنهم مَن ذهب إلى أن اللواحق هي الضمائر ، وإيَّا دِعامة زيادة، تعتمد
عليها اللواحت لينفصل عن المتصل، وهو مذهب الفراء"(1)
ومنهم مَن ذهب إلى أن إيَّا اسم ظاهر، ، واللواحق ضمهائر أضيف

الخليل .
فأما المذهب الأول ـ وهو مذهب س - فهو الذي صححه أصحابنا (r)
وشيوخنا .

وأما الثاني - وهو اختيار المصنف ـ فاستدل المصنف على أنى إن إيًا هو الضمير بأنه يَخَلُف الضميرَ المتصل عند تَعَدُره كالتقديم على العنى العامل، كما















$$
\begin{align*}
& \text { شرح جمل الزجاجي Y : Y }  \tag{Y}\\
& \text { لـ بضميره . ص: أنه ضمير . } \tag{£}
\end{align*}
$$

انتهى ما ذكره المصنف" (1/ في الاستدلال على أن إيًا هو ضمير / لا ظاهر . .

 المتصل عند تَعَذُره.


 هو إيًا وحده.
 نُسَلُّمُ حَضْرَ ما لا يقع في موضعِ رفعِ فيما ذَكر .

 يتصل به، وهو اللواحق به، ثم لبعض الظواهر خصوصياتٌ تَلزمها، ولا تَجوز في غيرها.

واستدلً المصنف(r) على أن هذه اللواحقَ مُضهمرةٌ بأنه يخلفها (r) الاسم







كاف (اذاكه" بخلاف كاف "إيَّال"). ولأنها لو كانت حرفآ لجاز تجريدها من الميم في الجمع كما جاز في :
 الياء في إيَايَ كما لم يُحتج إلى التاء المضمومة في أنا، ولأن غير الكاف من

 على سنن واحد. ولأن الأصل عدم اشتراك اسم وحرف في لفظ واحد، وفي


به المصنف على اسمية هذه اللواحق .
وما استدلَّ به لا يدلَ على ذلك. أَمًا كونُها يَخْلُفها (r) الاسمُ مجروراً فذلك من الندور والشذوذ بحيث لا يُقاسُ عليه، قال بعض أصحابنا: بل لنا أن نقول: هذه المضافة إلى الظاهر ليست بإينَا من إيَّاك وإن اتفقتا في اللفظ، بل هي اسمٌ ظاهر مثلُها في قولِّه (٪) :


وأمَا كونُ الكاف لا تَلحقها اللامُ كما لحقت مَعَ ذا وهُنا فليس بلازم؛
 لا يقال : النَّجاءَلِكَ، ولا رُوَيْدَلِكَ زيداً.

وأمَّا قولُه : "الو كانت حرفاً لجاز تَجريدُها من الميم في الجمع كما جاز


(1) سورة البقرة: 10 ( 1 (
. 1 (r)
(r)
(§) نسب البيت في اللسان (آيا) إلى ابي عينة. وهو بغير نسبة في عين المعاني للسجاوندي ص •^1^ [رسالة دكتوراه).

دُونَ الميمْ في الجمع، لا تقول: أَرَأَيْتَكَ يا زيدُونَ إنْ كان كذا ما تقولون، بل تقول: أَرَأَئَتُمْمُ



 إلى اجتماعِهِما حتى يصيرَ منفصلَّ

وأَّا كونُ اللواحق مُجْمَعَاً على اسميتها مع غير إيَّا مُخْتَلَفَاً في اسميتها

 أن يجعلوها منفصلات زادوا عليها إيَّا، وعَمَّلوها بها بها، أي الزيادة لتستقل بالانفصال، كما بحثناه في أنتَّ وفروعه مِن أنَّ الضمير هو التاء، وأنَّ آأَنّْا تقوية لها ليعتمد عليه حتى يصير منفصلذ .
 نذهب إلى ذلك، ولا اشتراك فيما ذهبنا إليه.

وقال مَن رَدَّ على هذا المذهب مِن أنَّ اللواحقَ هي الضمائر وإِيَّا دِعامةٌ




 اختلاف المذاهب، ليس مشتقًا من شيء
وذهب أبو عُبيدة وغيرُه إلى أنه مشتق . وإذا فيل بالاشتقاق فاشتقاقه من

لفظ : ॥أَوّْل" من قوله(1):
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
فيكون من باب قُوّة . أو من الآية، فتكون عينُها ياء لقوله(Y):
لم يُبْتِ هذا الدهرُ مِنْ آيائهِ

 إوْوَى؟ أقاويلُ (才)، كُلُّها ضعيفة .
ولما ذهب المصنف إلى أنَّ (V) إيا مضمر، وأُضيف إلى مضمر، وكان النحويون قد ذَكروا أن المُضْمَرات وأسماء الإشارة لا تُضاف، أَوردَ المصنفُ الِّ سؤالآ، فقال(1): افإن قيل : هذه الوجوه مؤدية إلى إضافة إيًا، وهي مهتنعةِ

من وجهين:
أحدهما : أنَّ إيًا لو كان مضافاً لم تَخْلُ إضافتهُ من قصدِ تَخفيفِ أو تَخصيص، فقصلُ التخفيف ممتنعٌ لأنه مخصوصٌ بالأسماء العاملةِ عملَ
 r
 الإعراب ص •جا




(I) نصّل ابن جني القول في ذلك على نحو لم أجده عند غيره
(أن: ستط من س. (V)


الأفعال، وإيًّا ليس منها . وقصدُ التخصيص ممتنعٌ أيضاً لأن إيّا أحدُ الضمائر، وهي أَعرفُ المعارف، فلا حاجة بها إلى تخصيص .

الثاني : أنَّ إيًا لو كان مضافاً لكانت إضافتُه إضافةَ الشيء إلى نفسه،
وهي ممتنعة.
والجواب أن يقال: أمّا إضافةُ التخفيف فَمُمَلَّمٌ امتناعُها من إيَّا، وأمَا

[1ハ18: 1]
نكرة، وإلا ازداد بها وضوحاً كما يزداد بالصفة، / كقول الشاعر(1" :
عَلا زَيْذُنا يومَ النَّقا رأسَ زَيدِكُمْ بـأَبْيَضَ مـاضِسي الشَفْرَتَيـنِ يَمـانِ





وَرَقةَ بِنِ نَوْفَلِّهِ ${ }^{\text {(r) }}$



 انفرادُها بالإضافة دونَ غيرها من الضمائر الضائر كانفراد پأيّي" بها دونا الموصولات، ورفعوا تَوَمُمَمَ حرفية ما تُضاف إليه بإضافتها إلى الظاهر في



 (r) السيرة النبرية 1: 19r ـ عجت: ارتفعت أصواتها.

قولهم: ( "فإيَّاهُ وإيًا الشَّوابِّ"، والاحتجاجُ بهذا للخليل على س شبييٌ باحتجاج س على يونس بقول الشاعر (1):

 „لَّيَيُ"|" "لَدَى" لم تثبت إلا مع المضمر، كما ألْا
 بما اعتذر عنها في نحو : جاء زيدٌ نفسُه، وأثباه ذلك"، . وقد انتهى سؤال المصنف وجوابه .














(r) الكتاب 1: ror _ rol.

مُضمر. وقد طال بنا الككلام في "إيًَّا، ولَواحِقه، وليس في ذلك كبير فائدة،
 تكلم فيه تكثيرٌ وتطويلُ قلبلُ الجدوى، لكنيا وليا أشياءُ يؤدي إليها علمُ الصناعة النحوية، ويقال: إنه لا يوصل إلى حقائق الأثياء إلا بالككلام الذي فيه الـيه زيادةُ على ما تَتقضيه تلك الصناعة مما كنت تستغني عنه .

وأَبطلَ أصحابُنا مذهبَ الخليل بانه لو كان المضمرُ ما بعدَّ (إيًاّا" لم
 لا يقولون ذلك، ولا يتكلمون به إلا متصلاّ، دليلّ على ألى الْ المضمر إنما

 هذه ليست تلك، وهذه بمعنى حقيقة، كانه قال: فإِيَّاه وحقيقة الشَّوابٌّ
 غير المصادر والظروف، وليس مخصوصاً بباب نحو: (إِيْن اللِّهِ" في الق

وأَطلوا مذهب الكوفيين بأن الزائد لا يكون جُلَّ الاسم، إنما يكون

وقوله: ويقال: أَبَّاَكَ وإيَّاَ وهِيَّاكُ وهَيَّاَ قال المصنف" (1): "أَغربُ
 الجمهور(r)، وقرأ الفضل الرَّقاشي (r) بفتح الهمزة وتشديد الياء: (أَّاكَ




 (هِيَّك) بكسر الهاء وتخفيف الياء.


 (r) هو ابو علي الأسواري، روى عهه الحر ون حسان بن محمد الضرير وبكر بن نصر العطار . غاية النهاية ا: :



 بضض المصادر : ابو سَّرَار .
ضبطت في مختصر في شواذ القرآن ص 1 بكــر الهاء وتثديد الياء. وني المحرر الوجيز ا: ا
 أبر السوار الغنوي،

## ص: نـصــر

يتعين انفصالُ الضمير إنْ حُصر بإنَّما، أو رُنع بمصدرٍ مضافِ إلى المنصوب أو بصفةٍ جَرَتْ على غيرِ صاحبها، أو أُخْمِرَ العاملُ، أو أو أَخِّرَ، أو

 اتَّصَلا غانبينِ إنْ لم يَنْتَهِها لفظاًا
ش: ذَكَر المصنف أنه يَتعين انمصالُ الضمير في اثنتي عشرةً صورةً،

 وهذه صورة اختُلف (r) فيها كما ذكرنا: فذَهب س (r) (إلى أنَّ فصرَ
 نصله ليس بضرورة. وذهب المصنف إلى آنه متعين الاننصال.
 بحرف النفي وإلا، فكما يَنفصل بعدَ إلا فكذلك يَنْصل بعد إنَّما


(r) الكتـاب r: r

 (r) الكتاب

وأما س فلم يَلحظ ما لحظه الزجاجُ من مراعاة الحَصْر، ولعلًّ ذلك

تُفيدان حَصر التشبيه ولا حصر التمنّي .


 أنه من مواضع الاتصال وأنً الانفصال فيه ضرورة" .




 المواضع، فقياسُ ذلك على إلا خطأ، ولأنه لا مانع هنا من الاتصال فالصحيحُ ما قال س" انتهى .
وقال المصنف في الشرح(r): ا"ومن ذلك قولُ الراجز (گ):


> (1) النص بلفظه في شُرح الجمل لابن عصفور Y : IV .
 يقال: إنه أحسن شروهه، ويرذ نيه كثيرأ على الشلريين بأقع رد. مات بعد الثلآين


( ) كذا في النسخ كلها، والبيت من الهزج. والبيت من أبيات تنسب لذي الإصبع العَدْواني،




يعني "ومن ذلك") أي : مما انفصل لكونه محصورأ بإنما، قال(1) : "وقد
 موقع المتصل، وليس كذلك لأنه لو أَوقع هنا المتصل، فقال "إنّما نَقْتُنُنا" لجَمَع



باب ما يجوز في الشعر من إيَّا، ثم قال (ع) : (افمن ذلك قولُ حُميد الأَزْقَط (0) :
إليــكَ حــتى بَلَغَـتْ إِيَــاكــا

فهذا ونحوُه محصوصٌ بالشُر لأنه لولا انكسار الوزن لقال : حتى

 قِبَلِ أنَّ "إيتَاه" في الموضعين وقعتْ موقعاً غيرُه به أَولىى، لكنَّ في الثاني مِن معنى الحصر المستفاد بإنّما ما جَعله مساوياً للمقرون بإلا ، فحسُن وقوعُ إيًا فيه كما يحسُن بعل إلا. وهذا مطرد، فمن اعتقد شذوذه فقل وَهِمَ" انتهى كلامه. وجعل البيت نظير قوله :

وإنمـا $\quad$. . . . . . . . . . . . . . . . . وقال أبو بكر يحيـي بن عبد الهه الجُذامـيُ (V) في شرح كتاب س : "قال
(Y) المفصل ص IYV (Y) وتد عَدَه شـاذًا .



$$
\begin{equation*}
\text { ص آ اب، وشرح جمل الزجاجي r: } 19 \text {. } \tag{T}
\end{equation*}
$$




الزجاج: يمكن أن لا يكون هذا البيت ـيعني قول حُميد ـ من الضرورة،







 الضمير المنفصل، لكن كان حقه أن يقول: نَتْتل أنفسَنا، وسترى هذا المنا، فلا
يخرج بذلك عن الضرورة.
 [10:11/ب[ على معنى الكلام؛ إذ معناه: ما نقتل إلا / إيانا؛ إذْ (إنمالها تتتضي حصر
القتل فيهم، كالنفي وإلا .



 س من ضرائر الشُعر" .



$$
\begin{aligned}
& \text { = } \mathrm{YIY} \text { : الظنون }=
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) (r، (r، ص: واجباً. }
\end{aligned}
$$

 مضمرِ المتصل، فالفصلُ هنا واجب لا ضرورة لا لا



 وقال الأستاذ أبو الحسن بن خروف: ليس يريد في انْتَلُ إيَّانا، أنه محل المتصل، لكنه مما استُغني فيه بالنفس عنهما، وقد ذكره بـره بعدل، انتهى .




 الككام، فمن ذلك قول حُميد الأَزْقَط (r): إليكَ حتى بَلَغَتْ إيَّاكا


فهذا واضح الدلالة على أن (إيًاً، وَتعتْ في الشعر موقعاً لا يَقع مثلُه في
الكلام.
(1) الكتاب r : r (Y)
(Y) تقدم في ص Yا

Yl7 تقدم تخريب الأول منهما في ص (Y)

وشَتَلت الترجمةُ مسألتين : إحداهما أنها وقعت موقع الضمير المتصل .
والثانية أنها وقعت موقع النفس؛ إذْ هو مكان لا يقع فيه المتصل ولا ولا




 صحيح، بل لا يأتي هنا لا الضمير المنفضل ولا المتصل، بل بل النفس كما تقدم .



 انها تُفيد معنى النفي والإثبات، وأنشدوا للفرزدق :
أنا الضًامِنُ الراعي عليهم، وإنَّما يُقاتِلُ عن أَخْسابِهم أنا أو مِثْلي قالوا (r): معناه ما يُدافِعُ عن أَخْسابهم إلا آنا أو مِئلي. وسيأتي الككلام
 (1)


 YYY هـ] ولد بيغداد، وتوفي بمصر . دوى عنه المازريّ البغدادي، وغيره. من مصنغاته:






على ذلك مدنعاً في باب "إنَّه" إنْ شاء الها .
وما ذَهب إليه المصنفُ من تعيين انفصال الضمير بعد إنَّما خطأٌ فاحشٌ
 ، (r) ${ }^{(r)}$

 يَعظُكُم بواحدة أنا، وإنّما أُمِرَ أن يَبْبُدَ رَبَّ هذه البَّ

أجّورَكم أنتم ${ }^{\text {أح }}$
وقوله : أو رُفِعَ - يعني الضمير - بمصدرٍ مضافِ إلى المنصوب لا لا يصح هذا على ظاهره؛ لأنه لا يُضاف المصدر إلى المنصوب، فإنما(1) تأويله : إلى
 من ضربِك هو، وقال(V) : بِنَصرِكم نحنُ كُنتم ظافرينَ، وقد أَغْرى العِدا بِكُمُ اسْتِسْلامُكم فَشَهِ وقوله : أو بصفةٍ جَرَتْ على غيرِ صاحبها مثالُه : زيدُ هندٌ ضاربُها هو ،

وقال الشاعر (^) :
= ابن برهان ني شرح اللمع ص vo أن أبـا علي ذكره عن بعض البغداديين . وقال به أيضاً ابن جني ني المحتسب r: 190 190 سورة يوسف: 11 (I). سورة سبا: 1 . س 91 : سروة النمل




 .

YYI
 وهذه الصورة أَجملَ فيها المصنف في مكان التفصيل، وأَوْمَ الوِفِاقَ








 الجملة الواقعة خبرًا من رابط .




 المسألة .
وأَنًّا الخلانُ فإنَّ الكوفيين، (r) ذَهبوا إلى أنه لا يَلزم انفصصالُ الضمير إلا


(Y) (r) شرح الكتاب للسيرافي Y:



 الابتداء عند تَعَرُّض المصنف لها إن شاء الها .

وقد ناقضَ المصنفُ كلامَه هنا بكلامه في باب المبتدأ؛ لأنه ذَكر هنا أنه

 قد استثنى حالة لم يَسْتَنْها هنا، وهو إذا أُمِنَ اللَّبُنُ .
وقوله : أو أُْمِرَ العاملُ أنشد المصنفُ شاهداً على ذلك قولَ الشاغر (r) :


ولم يُبين المصنفُ الفعلَ المضمرَ الذي انفصل الضمير لإضماره،



 (اينفعكَ" لأنه لو فَعل ذلك لَنصب، فقال : فبإنْ إيَّاك .
 فاختلف الناس في تخريجه : فذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور (r) وبعض شيوخنا (£) إلى أنه
 الشافية ص

 إيضاح الشعر ص •or

فاعل بفعل محذوف يُفَسره المعنى، ويدلّ عليه، والمسألةُ خارجةٌ من بألمّ باب
 المعنى، وبَرز الضمير لمَّا حُذف الفعل .

وخَرَّجه السُهُهِيلي على وجهين :



 الاسمُ المبتدأ

 المرفوع، قالوا: لم يَضربني إلا إيّاه، وفي الحديث : (مَنْ خَرَجَ الى الـى الصَّلاة لا لا

(1) المنتول عن سييريه والانختن ايضاً ني ذلك هو ني صإذاها الشرطية، كيا ني شرح الكانفة



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) تتدته : نعلت. شرح المغفصل } 9 \text { : } 9 \text {. } 9 \text { (Y) } \\
& \text { ( امالي السهيلي ص (r) }
\end{aligned}
$$




ينهزه: يدنعه إلى الخروج •


$$
\begin{aligned}
& \text { (7) سورة الفاتحة : } 0 .
\end{aligned}
$$








وأنشد غيره(^):
 وقد خالف في ذلك بعضُ أصحابنا(9)، فقال : اوقال(م"): الانفصال في


 [الشاهد [rva]. ويروى آخره: المساكينِ، وعلى حزبه الملاعينِ.



(V) الكتاب (V (V)


 (9) ذكر أبو حيان في باب العطف انه ابر الحسن الأبذي ني شرح الجزوِلية. ومذهبه هذا في
 الكتاب بخط المؤلف، يدل على ان صاحب مذا المذّهب هر ابن عصفور ، وان الْأبني لا لا




 وقوله: أو وَكِيَ واوَ المصاحبة مثالُه قولُهُ (8) :

وقال الآخــر
فكــانَ وإيَــاهـا كَحَرَّانَ لــمَ يُمِـتْ

ويأتي الكلامُ في الضمير الواقع بعد إلا بُعيدَ هذا، إن شاء اللّ .
وقوله : أو إمّا مثالُه : قام إمّا أنا وإمًا أنت، وقالِ الشّاعر (N) :
=
(1) ك، ص، ن: وإيال.
( ( ( (
( رده عند شرحه تول ابن مالك: "وضمير النصب المتصل في العطف عليه كالظاهر" .



 اللطشن . وتقدد: كاد يتشقق جوفه من كثرة الشنر الشرب
سورة يوسف:


الفارس: صرعه على احد تُطْرَنْه، وهما جانباه الْاه


وقولُ : أو اللامَ الفارقةَ مثالُه : إنْ ظنّتُ زيداً لإِيَّاك، وقال الشاعر(1) :
 وقال المصنف





 أنَّ "إنْها نافية، واللام بمعنى إلا .
وأما على مذهب جمهور البصريين (7) فلا يَجوز ذلك عندهم إلا إلا في الفعل الناسخ للابتداء؛ لأنها عندهم (إِنٍ المخففةُ من الثقيلة، ، فلا تدخل إلا إلا على الابتداء أو ناسخه، وسيأتي الككلام على ذلك في باب "إنَّ"، إن شاء الشا

 نَصَبه عامل" في مضمر، لكنَّ ذلك المضمرَ مرفوعُ، وقد التَّفقا ـ أعني التاء

شرح التسهيل 1: •10 .
(Y) شُرح التسههل: في كتاب المسائل . ولم أف على هذا النص في مطبوعة كتابه امعاني القرآنا .
شرح التسهيل : على الفاعل .
(0) ص، ن، ح: وإذا.
 وشرح المفهل .vr:^.

و "(ني" - في كونهما ضميري متكلم، ولا يتعين انفصال "اني"، بل ولا يجوز .
 المستكن في ظُنَّ وفي معمول منصوب، وقد اتفقا رُتبَ، ومع ذلك لا يجوز فصل الضمير المنصوب
ومثالُ اتفاق ما ذكر رُتبة: علمتُني إياي، وعلمُتُكَ إياك ، وزيدُ علمتُهُ
 كنتَ من قبلُ . فانفصالُ الضمير في هذه المسائل متعين •

 الكسائي من قول العرب: هم آحسنُ الناس وُجوهاً وأَضْرَرْمُمُوها (1)، ومنه قول مُغُلُس بن لَقِيط ${ }^{\text {مُ }}$ وقد جَعَلَتْ نَغْسي تَطِيبُ لِضَغْمةِ لِضَغْنِهِماها، يَقْرَعُ العَظْمَ نابُهاها انتهى ما شرح به المصنف هذه المسألةَ والتي قبلَها . وفيما فاله المصنف تفصيل وانتقاد.
أما التفصيل فنتول: إذا اتفقا رتبة فإمًا أن يكونا ضميريَي متكلم، أو ضميري مخاطَب، أو ضميري غائب؛ فإن كانا ضميري متكلم فالانفصال

$$
\begin{equation*}
\text { نرح التسهيل 1: } 101 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$





 وانتصابه النصاب المصمر، وناعل المصدر محذرن، والتعلير : لضَغْمب إيامما الفغية، واللام متعلة يقيرع.

## نحو : مَنْتَتَي إياي، ويقبح أن تقول : مَنَخْتَنيني.


 فتقول: أَعْطِيُكُما كُما، وأَعطيُيُكُئُنَّ . هذا مذهب أصحابِنا والكسائيًّ، ومنع

الاتصالَ الفراءُ.
وإن كانا ضميرَيْ غائب فإمًا أن يُتَّحِا رُتْبَا أو يَخْتلفا . إن اتَحَحا رُتبةً

 ومنع الفراءُ الاتصالَ، وزعم أنه غير مسموع من كلام العرب.

وإِنِ اختلفا رتبة كأنْ يكونَ أحدُهما مفرداً والآخرُ مئنَّى أو مجموعاًا أو أو
 أَعطيُّها إياه، وأَعطيُّهُ إيَاها، ويجوز : أَعْطَيْهُهُوها، وأَعْمَنْتُهاه.

وقال س (r): اضإذا ذكرت مفعولين كلامما غائبٌ قلت: أَعْطاهُوها

 انتهى كلام س. وفيه حجة لأصحابنا أنه يجوز الانفصال والاتيني الاتصال في
 أعطاه إياها فمئَلَ أَوَّاً بالمتحد ثم ثانياً بالمختلف .

وأما الانتقاد فإنه استدل على وصل (r) الثاني من الغائينِ إذا اختلفتِ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) منهم الابنذي ني شرح الجزولية ص •\&\&. } \\
& \text { ( }) \text { ( ( الكتاب r } \\
& \text { (r) ل، ن: على نمل. }
\end{aligned}
$$

وأصحابُنا(1) ذكروا ذلك في مسألة كون أحد الغائبينِ مخفوضاً، وهن وهو مثلُّه في






 الكلام إذا كان أحد الضميرين مخفوضاً، إن شاء الها .
 رُنْبَ مَحَ الاتصالَ، خلافاً للمبرٍد ولكثير من القدماء، وسذِّ إلآلَّكَ، فلا يُقاس

ش: اختلانُهما رُتبةٌ كانْ يكونَ أحَدُهما ضميرَ متكلمٌ والآخرُ ضميرَ

 متصلًّ، هذا شرح قوله : "وإنِ اختلفا رُتْبَة جاز الأمرانِهِ . ولا يخلو الذي يلي الفعلَ مِن أن يكونَ أقربَ من الآخْر أو أَبعَدَّ. فإِنْ




$$
\begin{aligned}
& \text { (I) منهم الأبذي، وتد ذكر ذلك في شرح الجزولِية ص } \\
& \text { (r) الكتاب r (r) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

الاتصالَ، وذكر غيرُه الانفصالَ.
واختلفوا عن س، ففهم السيرافييُ(1) أن س لا يجيز الانفصال في




 في ذلك.
 الأفصح: أعطاني إياه، مثل ما هو الأفصح: أعطاه إياه، لا فرق، وجلا وجل قول قول س (£): "ولم تَستحكم العلاماتُ ههنا"، الفصلَ راجعاً إلى جميع ما تَقدم لا لا لَإْطْاه إياه خاحَّةً

وإنْ كان الذي يلي الفعل أبعدَ من الآخر ففي ذلك أربعةُ مذاهبَ :

ظَنتُهُ إياك، والدرهمُ أَعطيتُه إياك، ولا يُجيز : ظَنَنْهُوكُ ولا ولا أَعْطَيْتُهُوك .
الثاني : مذهب طائفة(0) من قدماء النحويين، وتَبِهَم أبو العباس (7)،
وهو أنه يجوز الانفصال والاتصال، والانفصالُ أحسنُ .
الثالث: مذهب الفراء ${ }^{(v) ، ~ و ه و ~ ا ٔ ن ه ~ ل ا ~ ي ج و ز ~ ع ن د ه ~ ا ٕ ل ا ~ ا ل ا ن ف ص ا ل ُ ، ~ ا ٕ ل ا ~ ا ٔ ن ~}$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح الكتاب r: 120 با ب. } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (r) ص: إلى شيء. } \\
& \text { ( ) ( ) الكتاب r: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شرح الجزولبة للأبني ص (V) }
\end{aligned}
$$

يكون ضميرَ متنَّى أو ضميرَ جماعةِ من المذگَّرين (1)، فيُجيز إذ ذالك الاتصالَ
 أَعطيُتُهُوك، والزيدانِ ظَنتُهُمُمكُما، والزيدونَ ظَنْتُهُموكُمْ

الرابع: مذهب الكسائي (r)، وهو كمذهب الفراء إلا أنَّ الكسائئِ يُجيز الاتصال إذا كان الأول ضميرَ جماعة المؤنثات، نحو قوريك الكا أَعطيتُهُنُُنَّ، والذي وَرد به السماعُ، وتكلمت به العربُ، هو ما ذَهب إليه




 أَعطاهُوك .

وأشار بقوله: : (في غيرِ نُدوره" إلى ما رُوي من قول عُثْمانَ رضي الشّ




 ينفصل ضمير المتكلم، فكان يكون: أُرامُمْ إيَّاي الباطلُ شيطانا".

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { • ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{H} \text { ( }
\end{aligned}
$$

وتوله: خلاناً للمبرد ولكثير من القدماء يعني فإنهم يُجيزون الاتُصالَ والانفصالَ، وقد ذَكرنا ما في المسألة من الخلاف .



 وأكثيُ النحويين على أنَّ اتصال الضمير بعد إلا هو ضرورة؛ لأن „إلا "ا


 لا يختص بالشعر .


(1) البيت في الخصانص I I V V
 و



الـ، ع، ص، ن: يستدل.



 معاني القرآن Y Y Y Y أبو حيان نُسب إلى الفراء في شُرح الكتاب للسيراني Y:
 I ا

بعدَها منصوبٌ فالنصبُ لـ (إنَّث)، أو غيرُ منصوب فعلى العطف بـ (لال|") . قال :



 لما استَدلَّ به، ولا أَطلق أنه قولُ العربِ الْالِ


 انتهى
وتَبت في بعض النسخ القديمة من هذا الكتاب بعد قوله : اوشَذَّ إلاك
 انتهى
وقال المصنف في شرحه(r): اوأمّا ما أجاز ابن الأنبازي من أن يُقال


 دخول حتى على ضمير أصلاّه انتهى كلاهمه في الشُرح .




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) كذا (Y) } \\
& \text {. } 109 \text { : } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

جازَ حَتًاك، وكذلك: مررتُ بالقوم حتى بك. وأجاز هشام : ضربتُ القومَ حَتًاك . ومعنى قول الفـراء "ولا يـجوز حَتَّاكَ وأنت تنصب بالفعل" يعني وأنت تُقَدِّر بعد حتى الفعلَّ فيكون التقدير : حتى ضربتُكَك ؛ لأنه لما حذف العامل انفصل الضمير، فإذا جعلت حتى عاطفة جاز أن يكون الضمير دتصالً، فتقول : حَتًاك .

وقول المصنـف "إلا إنْ جعلت حتى جارَّةً، وذلك أيضاً مُفتقِر إلى نقلِ عن العرب"". وقولـه "اولم يَرِد دخولُ حتى على ضميرٍ أصلڭ" انتهى • يعني ضمير جَّ" قد ذهب إلى كونها تحرُّ المضمرَ أبو العباس (1"، ووجد السماع

عن العرب في ذلك، وأنشدواعن العرب(r):

صص: ويُختارُ انِّصالُ نحوِِ هـاءِ :أَعْطَيْتُهَ، وانفصالُ الآخر من نحوِ :
 مفعولَيْ نحو : أعطيتُ زيداً درهماً في باب الإخبار . ونـحوُ : ضَمِنَتْ إِيَّهُمُ الأرضُ، ويزِيدُهُم حُبَّاً إلـيَّ هُمُ، من الضَّرورات .
ش : إذا كان الفعلُ مما يتعدى إلى اثنين، وليس من أفعال القلوب، وكان الأولُ ضميرَ متكلبم أو مخاطَب، والثاني ضميرَ غائب، نحو : الدرهـُ





 ويروى آخره : زياد. سورة هود: YA.
 إياها بالانفصال، وهو مخالف لاختيار هذا المصنف.




وقال س (0): هإذاذا كان المفعولان اللذان تَعدى إليهما فعلُ الفاعل مخاطَبَاً

 كَرِّرْنه| (1)، فهذا هكذا إذا بدآتَ بالمخاطَب قبل الغائب" انتهى .

وقوله : وانفصالُ الآخِر في نحوِ : فِراقِيْها ومَنْعُكَها وخِلُّكُهُهُ أَمًا



 ضَرْبِكَ، ويجوز : ضَرْبِي إيَّكَ، ، قال الشُاعر في الانصال (1) :
(1) سورة الانفال: rع.
(Y) تندم في ص اYTI.




$$
\begin{align*}
& \text { (0) (0) } \\
& \text { سورة هود: YA. }  \tag{T}\\
& \text { • من : سقط من س، ع، (V) }
\end{align*}
$$




ومثال الثاني قول الشاعر (r) :


فـــلا تَطْمَـْعْ ـ أَبْـــتَ اللَّعْـنَ - فيهـا
ومثالُ الثالث قولُهُ



 بالضرورة، وليس كذلك، بل الاتصالُ عربيٌّ، وإن كان الانفصال هو الكثير .
=








 س ان الاتصال لازم، وآخره: ه هنهذا نص من س على أن الانفصال الحسن، وان الاتصـال

لبس بمستحكم".

(1)

هذا مفهوم كلام س (1)
ومَئّلَ المصنف بـ "افِراقِها" و "مَنْعُكَا"، وهو ما أخيف إليه المصدر مما هو أَّربُ رُتبةً من الذي بعدَه وهو فاعل أو مفعول أول؛ لأنه إنْ كان
 من ضَرْبِه إياك، ولا يجوز : من ضَرْبِيكَ (r) . وإنْ تَساوَيا في القُرب أو البعد


ضَرْبهيها، إلУ في ضرورة، نحو(٪) :
 $\qquad$
أو في نادر كلام نحو : (لهُم أَحسنُ الناس وُجُوهاً وأَنْضَرُهُمُوهاه('): وإن لم يكن فاعلاً ولا مفعولاً أول، والضمير ضمير رفع، انفصل ما ما بعـد المتخفوض نحو : زيدٌ عجبتُ من ضربِك هو، وغجبتُ مِن ضَرْبِي

أنت
وقوله: وِخلْتُكَه يعني إذا كان الثاني مفعولَ أحد أفعال القلوب فالانفصالُ به أَولى لأنه خبرُ مبتدأ في الأصل ، وقد حَجَزه عن الفعل منصوبٌ آخر .

وهذا الذي ذهب إليه في اختيار الانفصال في مثل هذا قد خَالفه في
الألفية التي له، فاختار في ذلك الاتصالّ، قال :
 أَختـــارُ، غيــري الخْتــارَ الانْفِصــالا

(1) الكتاب r (
(Y) كُ: من ضربيك.
(

YrA

وقد رَدَدْنا عليه ذلك في كتابنا المسمى بـ ارَّنْهُج السالك في شرح ألفية (1) ابن ماللك

وقد نص س على أنَّ الانفصال هو الوجهُ، قال س (r): "اوتقول حَسِبُُْكَ


 ومن الانفصال قولُّهُ ${ }^{\text {(8 }}$

ومن الاتُصال قولُّهُ ${ }^{\text {(0) }}$


 الطَّراوة)



 مقتضى هذا أن لا ينفصل كما لا تَنفصل هاءُ ضَربتُه، إلا أنه أُجيز الانفصالُ

$$
\begin{align*}
& \text { ( (I) منهج السالك ص 1^ا . } \\
& \text { (Y) الكتاب Y: } \\
& \text { ( الكتاب Y ( } \mathrm{r} \text { ( } \tag{}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فيه مرجوحاً خلافاًا لــ اس"(1) ومَن تَبِعَه( (') } \\
& \text { دليُنا على ذلك من وجهين : }
\end{aligned}
$$





الثاني: أنَّ الوجهين مسموعان، فاشتركا في الجواز، إلا أنَّ الاتصالَ ثابتُ في النظم والنر، والانفصالَ لم يُبت في غير النير استثناءٌ إلا في نظمه، فَرَجح الاتصالُ لأنه أكثر في الاستعمال . ومِن الوارد منه متصلاً دونَ ضرورة قولُ الشاعر (1):

 على جعل هأعظمه" بدلاً من الضمير ومفسرآ له، كما قالوا: االلهم صلٍ عليه الرَؤوفِ الرحيم" .
ومِن الوارد منه في النر قولُ النبي

(1) الكتاب Y:



(1)
(Y) تقدم في ا: •



فلا خيرَ كَكَ في قَتْلِه|" (1). ومن ذلك قولُ بعض العرب: العليهِ رجلز



 بعدَهمامعاملتَه بعدَها، فلا يُقاس على ذلك ما ليس مثلَهُ . والاتصالُ في قوله ${ }^{(0)}$ :
إذ ذَّهَبَ التَوْمُ الكِرامُ لَيْسِي






 أن ذَكر أنَّ الانفصالَ في: ضَرْبِي إيَاكَ، وكانَ إِّنِّ إياه، وليسَ إياه، هو =

$$
\text { الرمرن ـ الباب } 17 \text { ص ATV. }
$$

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنانز ـ الباب • • IVA ع :



(r) الكتاب r ( r (

$$
\begin{align*}
& \text { ( ( ) } \\
& \text { تقدم في ص 1^0. } \tag{0}
\end{align*}
$$








 أنَّ الكلام: كانَ بياه، وليسَ إياه، وحَسِبُتُكَ إياه.





 في: ضَرْبِي إياك. . ثم قال: ا(وبلغني" إلى آخره.




 وأنَّ الانفصالَ لم يَبْت في غير استثناء إلا في نظم، وهذه مكابرةً عظيمة، س
(Y) الكتاب Y (Y)
(Y) الكتاب Y (Y)

يقول: كلامُ العرب الانفصالُ، وأمًا الاتصالُ فقليلٌ حتى إنه لم يسمعه




 شيء فاتَهُ مِن علم س لقلَّةَ إلمامِه به، وستَرى ذلك في هذا الكتابه، إن

شاء الهِ



 الشبه، وأشَارَ إليها، وهو أنه لا يُقتصَرُ على
 بعدَ ليسَ وكانَ فهذا مِن س تشبيهُ قويٌّ. وذَكر أخيراً أَنهما ليسا كضَرَبتُ وأَعطيتُ .

وقولُ المصنف: (افرَجَحَ الاتصالُ لأنه أكثر في الاستعمال" فهذه مكاذبة
 دونَ ضرورة")، وإنشادُه البيت الذي فيه:

فلولا أنَّ س نَقل جوازَ الاتصال قليلَ لكان هذا البيت يُدَّعى فيه أنه ضرورة؛ لأنه لا يَيَّزِنُ إلا كذا .


هكذا، يُمكن أن يُبْدِلَ بها (1) الشـاعر لفظا(1) آخر لا يكون ضرورورة، وليس
 التكميل"، وأَمْعَنًّا الككلامَ في ذلك .
 الضمير مُفَسِرُ آلها فهذه مسألة خلاف(r)، والجمهورُ لا يُجيزون أن يكون البدلُ يُسْسُرُ الضِيرَ .

وأما استدلالُه بما وَرد في الحديث فقد تكلَّمْنا مَعَه في هذه المسألة في
 النحاةُ على تقرير الأحكام النحوية بما ورد في الحديث (8)
وفي البسيط: ا⿴囗الَّحسنَ النصلُ. وسُمع(0):

البيت||(1). . وقال الوليد بن عُبة():

## وشَـــرّ الظــــالميـــنَ فـــلا تَكُنـــُ

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (Y) سيـأتـي الخـلاف فيهـا فـي ص } \\
& \text { الجزرلية للأبذي ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) هذه قطعة من تول أبي الأسود الدؤلي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أخوها. واللبان: اللبن للّادميين خاصة }
\end{aligned}
$$

وحَكىى": عليه رَجُلاَ لَيْسَني (r). وكذلك : كانَني. وتقول عليه: كُنتُهُ




 والاعتمادِ فيها على المفعولَيْنِ، ولا يكون الألا في ضَربتُ، فلا يجوز إلا النفسُ .

وقال في البديع في باب الاستثناء: ومتى التَصَلَ المضمرُ المنصوبُ بهما فلا يكون إلا منفصلاً في الأكثر ، تقول: أتاني القوم ليس إياك، ولا ولا يكونُ

 إلا ورأئُه دونَ الوصف كَيْـَكَّ(8) يريد : إلا إياكَ .

وقال في الغُرَّة: إذا كان اسمُها وخبرُها ضَهما وَيرينِ فالأَولى أن أن يجيء
 متصلًّ، قال في المنفصل (0) :










وقال في المتصل (1):

وقــال(r):
وقـــال(r):

كأنْ لم يَكُنها الحِحيُ إذْ أنتَ مَرَّةٍ بهـا ميَــتُ الأَهْـواءٍ مُجْتَمـعُ الشَّمْـلِ
وقـــال (ع):

وقــال(0):
 وقوله : وخَلَفَ ثانيَ مفعولَيْ أعطيتُ زيداً درهماً في باب الإخبار .
 الاتصالَ، وهو رأي المازني(1)
= (1) (1) لم أقت عليه.

 و 99 :
(r) ذو الرمة. ديوانه ص •1\&. ك: وتال في اتصال الضمير . وموضع البيت فيها بعد البيتين التالين .



أعطيتُ زيداً إياه درهم"، وهذا جارِ على قاعدة الإخبار من أنك تضع موضع
 والإفراد وفَزَعَيْه.

وأما رأيُ المازنييّ - وهو اختيار الاتصال ـ فإنه لا يُمكن إلا بعدم مُر اعاعاة





 الضرورات. أمَّا الأولُ فمِن قولِ الشاعر (r) :
 لولا الضرورة لقال: ضَمِنَّهُم؛ إذْ لا مُوجِب لانفصاله ولا مُجَوْزَّ، وهذا نظير (r):

## إليكَ حتى بَلَغَتْ إيَّاكا

وأما الثاني فمن قول الشاعر، أنشده المصنف(4) :
(1) لـ: ورجع • ص: ومرجع ن: وترجيح•

 وضرائر الشـعر ص YY Y (r) تقدم في ص Yا





 لم أَلْقَ بعدَّهُمُ حَيَّا فأَخْبُرُهُمْ
قال المصنف (r): اوظَنَّ بعضُهم أن هذا جائزّ في غير الشُعر؛ لأنَّ قائله


 كلامه.

وهذا الذي ظَنَّه هذا الظانُّ صحيحٌ، وما رَدَّ به المصنفُ فاسدُ ووَهْمٌ
 الفاعل بـ (يَّيدُ" هو عائد على قوله: (اقوم")، أو على قوله: (احَيَّا") على ما ما
 في الشعر من الذين فارقهم، وهو قوله(r)"
 نم مَدحهم بعد هذا بستة أبـات، نم قال : لم أَلْقَ بعدَهُمُمُ حَيًا فأَّْبْرُهُمْمْ


 المُصاحَبون الذين ذَكر أحبابَه لأجل صُحبتِهم، أُولثك المُفارَقَينَ حُبّاً إلـيّ
(1) رواية المصنف وردت في الشعر والشعراءص TQV، ونسب الشعر نبه للمرار العدوي.

 أشي: من بلاد تمبم. ومُغُم: جمع مضيم، وهر المطويّ الكَنُح. ص، ن: تمني.

وإذا كان المعنى على هذا صَحَّ أن يقال : "إلا يَزيدُونَهم" لاختلاف مدلول الفاعل والمفعول؛ لأنَّ الزائدَ غيرُ المزيد الميا

ولبعض شيـوخنـا كـلام علـى المضمـرات بـالنسبـة إلـى الاتصــال







 حرفا ${ }^{(r)}{ }^{\text {ا }}$





 أَعطاهُوها، وهو عربي، وريّ وليس وجهَ الككلام. أو اسمُ فاعل تَعَدَّى لاثنينِ



الخلاف"(1). ويَجري مجراه: حَسَنُ الوجهِ جَمِيلُ، والحسنُ الوجهِ الجميلُّهُ
 التوينُ لمكان المتصل كما في ضارِبِك



 فمنفصل . وما كان واجبَ الاتصال أو جائزَه من المنصوب إذا تَ تَدَّمَمَ وَجَبَ انفصالُه.

ومذا عقد في الضمائر اتصالاً وانفصالاَ ذكره بعض أصحابنا، قال: إذا
 الخلاف، انفصل . فإن كان غيرَ ما ذُكر، والعاملُ حرفٌّ، لم يتصل إلا في إِي إنَّ

 أقربُ منه انفصل، أو أبعدُ جاز الاتصال، والانير الانفصالُ أحسسنُ وأفصحُ و واسمُ



 بالقياس، نحو : أَعْنَيْهُوه، وهو مسموع عن العرب . أو متككلِّمان أو مخاطَبان

$$
\begin{aligned}
& \text {. انظر مصادر الهامش السابق (r) } \\
& \text { ( } \mathrm{Y} 7 \text { ( الكتاب }
\end{aligned}
$$

انفصل المتأخٌر منهما، أو مختلفان وتَقدم الأقربُ فـ (اس)"(1) لم يذكر إلا

 الصوابَ مذهُُهم، وأجاز الكوفيون في التتنية والجمع، فقالوالوا: أعطيتُهُماكُما وأعطيُتهُمُكُم، وأجاز الكسائي أعطيُتُنُّنُنَّ، ومنع الفراءُ الاتِّصالَ .






## ص: فـــــل





 أن يكون مأ يعود عليه متقدماً، وقد خالفتَ هنا الأصلَ في مواضع، تأتي إن شاء الشا
وقوله: ولا يكونُ غيرَ الأَربب، أي : لا يكون مُفَسُرُ ضميرِ الغائب غيرَ
 (1//rr:1] إسحاق ولا يعقوب؛ لانْ المُحَدَّث عنه من أولِ القصة إلى آخرِمها هو إبراهيم.
 في يَضحكُ عائد على عمرو، ولا يعود على زيد إلا با بدليل، ولنَ ولذلك استدل


( . YV : سورة العنكبوت (

رِجشُ



 لتحقيقِي ذلك وإمعانِ (r) الكالّام فيهِ .

وقوله : وهو - أي المُفَسِّر - إما مُصَرَحِّ بلفظِه مشالُه : زيلُّ لَقِيتُه ، والتصريحُ بلفظ المفسِّر هو غالبٌ على ضمير الغَيْبة .

وقوله: أو مُسْتَنْنُى عنه بحضورِ مدلولِه حِستّا مَنَّله المصنف (ع) بقوله تعالـى مَشَّلَ به لأن هذين الضميرين عائدان على ما قَلَهِما، فالضمميرُ في (قالَّ) عائد




 الضمير الغائب تأدباً مع المَلِك وحياء منه . وكذلك أيضاً فـولـــه وليا أبَتِ امْتَأْجِرْهُهُ عائد على موسى، فمفسِّرُه مُصَرَّحٌ بلفظه، وكأنَّ المصنف تَخَيَّلَ أنَّ



$$
\begin{aligned}
& \text { ( المحلًّى } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) كـ : وإمكان. } \\
& \text {. lov: : } 1 \text { ( ) } \\
& \text { (0) ( }
\end{aligned}
$$

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

هذا موخعُ إسارة لكون صاحب الضمير حاضراً عند المخاطَبب، فاعتقد أن
 الإشارة، والتحقِيقُ ما ذَكرناه.


وقوله : جُزْهٌ مَثَّلَّه المصنفُ بقول الشـاعر (£) :
 فالضمير في „حَشْرَجَتْ" عائد على النفس، والفَّى لأنها جُزْؤهُ (0). وكذلك الضمير في (ابها") .

وقال ابن هشام : (الضمير في (آحَرْرَجَتْهِ يعود على النفس، ولم يتقدم
 .




. 10V : ا (1)
(Y) سورة القدر: 1 ( 1 ( 1 ( $(Y)$


(0) س: جُزءُ

. سورة المائدة: (V)


 التقدير: كان هو، أي: الكَذِب، واغدِلوا هو (1) أي : العَّل، وفاعلم
 المدلول. وكذلك: جرى إليه، أي : السَّفَه، وهو جزء مدِلول السفيه لأنه يدل على ذاتِ مُمَّصِفةٍ بالسَفَهُه
 بعضُ المكنوزات، نأَغنى ذِكُرُمها عن ذِكِر الجميع، حتِّا حتى كأنه قيل : والذين

 قال المصنف (r): آَأَادَ الضميرَ إلى مُكَّةَ لأنَّ الصَّفا جُزءٌ منها، وذِكُرُ الجزء مُغْنِ عن ذِكر الكُلّ" التهى .





 =
 (1) س: هي
 بِّذابِ اليبه
شرح التسهيل 1 : 10^.
سورة النازعات: 7 ع .
(0) سورة فاطر : (0)

عُمُرِ مُعَتِرِ آَخَرَ وكذلك قولُه(1):


أي : ونصفُ خَمام آخرَ مثله في العدد . وقولُ الآخر (Y):

أي : قَيْدَ فَحْلِنا . وقولُهُ (r):

أي: وريحّ أُخرى ساكِنةُ الهُبوبِ. وأصححابُنا (ع) يُعبّر ون عن هذا بأنه
يعود الضمير على الظاهر لفظاً لا معنىى .

(اقائماً" لفظاً لا معنَى . ولما خَفِيَ هذا الوجهُ على أبـي الحسين بن الطّراوة (V) مَنَع هذه المسألةَ، وستأتي في بابِ الإعمال ، إن شاء الله .



(Y) الأخنس بن شهاب التغلبي. شرح الختيارات المفضل ص



خريق: شديدة.


 نسخة كوبريلي. وهو الصواب الـي . TYY : مُرح جمل الزجاجي (V)

## 



 تَوارَتْ بالحِجابِ) أن يكون فاعل (تَوارَتْ) ضميرَ (الصَّافِنات) .

وقد يستننَى عن ذكِر صاحبِ الضمير بذكرِ ما يُصاحِبِّه ذِكرأ أو
 وضِدُّه، نحوُ قوله (k) :


 فَ (هِيَ) عائد عَلى الأَئدي لأنها تُصاحِبُ الأَعناقَ في الأغفلال، فأَغنى ذِكُرُ الأَغناقِ عن ذِكْرِ ها

(1) سورة البقرة: IVA .

 الضحى: ارتنع. أوانع: جمع وانیة .


 Y Y: Y:

$$
\begin{align*}
& \text { (0) لك : للسكوت. } \\
& \text { سورة يسّ : A. }  \tag{7}\\
& \text { سورة فاطر : 11. } 11 . \tag{V}
\end{align*}
$$










 نَنْعَا
(v)


أي: على ظهرِ الأرضِ، وحتى تَوارتِ الشَّمسُ، فأَنَزْنَ بالمكانِ، هَرِيزَ



أحدهما: الضميرُ العائد على المصدر المفهوم من فعلِ أو صفةِ، نحوُ (1) كذا بالنصب ني النـنخ كلها، وهو في النَمَ بالرنع.

مر (r)
 . ( ) (0) سورة ص־ : (
(I) سورة العاديات: ₹
(V) نقدم في 1: اء (V)

## 





 الضمير في عامِلِله.




 ,
(1)

YOO تقدم في ص
(r)
. TV : سورة طه
 VY : Y جاهته هي والثعلب ليحتكما إليه .


س، لك: هو .




 الموصوف كما تُكَمل (هجاريةَ) بفاعل (يُحِحُّها" .




وقـــال آخــر (8):

كَسا حِلْمُه ذا الحِلْمَ أَّوابَ سُؤْدَدِ وَرَقَى نَداه ذا النَّدى في ذُرا المَّجْدِ
وقـال آخــر ${ }^{\text {(o) }}$

وقـــال آخــر (7):
شرح التـهـهِ 1: : י17 . وروايتَ فيه:
 ألحق في هامش ن مصحححاً ما نصه: زيد من أجلها، ومررت وات بامرأة ضارب غلام غلامه زيد. (Y) ديوانه ص (Y (Y
 جدّ نافع بن جبير •


$$
\begin{aligned}
& \text { أبيات المغني v: vo [الإنتاد }
\end{aligned}
$$



## وأنشد ابنُ جِنّْي" (1):


وأنــد أيضـا(ث):








 الاختيار كثيراً، وقد يَجب، وتقدُّم المعطوف وما يتعلَّقَ به على المَلى المعطوف
 بأولوية جواز : ضَربَ غلامُه زيداً، واللهمَّ صَلِّ عليه الرؤوفِ الرحيّ الرِيم؛ لأنَّ






والمقاصد النحوية Y: Y 90 ع .


وشرح جمل الزجاجي I : •Tr.

 أوله بعضُ تلخيص .



 العامل فكلُ واحدِ في موضعِهـ . وقال الفراء: لمَّا تقدم كان صاحبُ الِّهُ كأنه مَعَه .














البصريون'(1).


وعِلَّةُ ذلك عند الكسائيِ والفَرَاءِ أنَّ في "أَحَبَّ" و "أَرادَ" ضميرآ مرفوعاً، والمرفوعُ لا يُنْوَى به التأخيرُ لأنه في موضعه . وحُجَّةُ البصريين أنَّ
 اتِّصالُ المرفوع به مما يَمنعه عَمَا يَجوز فيه بإِيْ بإجماع .




وقال ابن كيسـان: ينبغي على قولهما أن يكون پأَخذَ ما أرادَ زيدٌ" أَقبحَ من قولهم :ما أَرادَ أخخذَ زيدٌ؛ لأنك لا تجعل "(ما") إذا كانت مُقَدَّمة إلا بعدَ "زيد"، وإذا كانت بينَ الفعل وبين ॥زيد" فقد وقعتْ موقعاً لا تريد به التقديم والتأخير، فينبني أن لا يجيزوا: ضَربَ زيداً أبوه؛ لأنه على نية التقديم والتأخير

قال ابن كيسان : وقلنا لهـم - يعني الكوفيين ـ: لِــمَ أَبيتمُوه وأنتم تُجيزون: إرادتَه أخلذَ زيدّ؟ قالوا: الضمير إذا كان بالهاء كان كبعضى حروف الاسم، وإذا كان منفصلاً من المنصوب فإنما هو غيرُ تابع له . قيل لهم : هو في التوسط كذلكِ. وأجاز الكسائيُ وأصحابُه : ما آَرادَ زيدٌ أَخَذَ، و پما") في
 انتهى كلام ابن كيسان .

وأما قوله : "شَتَّى تَؤُوبُ الحَلَبُ"ل فشَشَّى : حال، وفيها ضمير يعود على الحَلَبة . وهذا لا يجوز عند الكوفيين. قال الكوفيون(1): راكباً أتانا زيلٌ، لا يجوز ؛ لأن في راكب ذِكْرَ مرفوعه من زيد، فصار نظير : ما أَحَبَّ أَخَذَ زيدُ، وهو لا يحوز . فإن قلت: أتانا راكباً زيدٌ، جازَ لتقدُّم الفعل على زيد (1) نُسب ني الأصول Y: • ع ب إلى الكسائي والفراه. צ7

وراكب. وكاهمما جائز عند البصريين (1) لتصرُفَ العامل . فإن قلت: تَؤُوبُ



 باب تَعَدُّي الْفعلِ ولُّزُومه من هذا الكتابِ (r)، وسنتكلم عليه إذا وصنَّنا إليه، إنْ شاء اله تعالى

الأبيات، فقد أنشدوا أيضاً من هذا النوع قولَ الشناعر(r):

وقـــولَ الآخـــر (8):

هكذا أنشدَ هذا البيتَ أبو عبيدة .
(1) الأصول
. lo\& _ lor التسهيل ص (Y)
(r)



1: YA^ _ YVV [الشهاهد • §] حبث نصّل القول فيه.

السَفًاح بن بُكير اليربوعي. المفضليات ص حYY ص ז ص Q Q Q لبكر بن معدان.



[الشُاهد §؟]. أَّكَى : أي يحيـى بن شداد المرُثيّ بهذه الفصيدة .

وأما قولُهُ : "والنحويون إلا أبا الفتح يَحكمون بمنع هذاه فظاهرُه أنه لا لا
يُجيزها إلا أبو الفتح، وقد أجازَها قبلَه من الكوفيين أبو عبد الهُ الطُوَال(1) ،
وتَبِعه أبو الفتح ${ }^{\text {(r) }}$
وذكر أبو جعفر الصَّفًار (r) الإجماعَ على أنها لا تَجوز إلا ما ذهب إليه
 الشُع

ونَقَل غيرُ أبي جعغر الصَّفًار عن أبي الحسن (ع) إجازةَ ذلك. فأبو الفتح
في ذلك له سَكَفُ الطُوالُ والأخفس .
وأمَا قولُه : "والصحيحُ جَوازُه لوروده عن العرب" فلَعَمْرِي إنه قد كَهُرُ
مجيءُ ذلك في الشعر، فالأخْوَطُ جَوازُه في الشعر دونَ الكارِلام، كما ذهب إليه أحمد بن جعفر .
وقد رام بعضُ النحويين تأويلَ ذلك كلًّه، والتأويلُ فيه بُعدُ، ولجوازِّهِ



 هذا

وأمَّا قولُه : اولأنَّ جَواز نحـو ضَرب غلامُه زيداً أسهلُ من جواز نحو :

 حاذقاَ بإلقاء العربية. الفهرست ص V•1•، وبنية الوعاة ا : •0.
rå: الخصائص 1 (r)
(Y)



ضَربوني وضَربتُ الزيدينَ، ونحو : ضَربتُه زيداً، على إبدال زيد من الهاء،


 خارجاً عن القياس لا يُقاس عليه، ولا يُشَبَّهُ به .
 ولا إجماعَ فيها، بل في المسألة خلاف: ذهب الأخفشُ (1) إلى جواز ذلك ولـي وذهب غيره(1) إلى أنه لا يجوز • وسيأتي الكلام على ذلك، إلن شاء اللها، وكثيراً ما يَدَّعي المصنف الإجماعَ فيما فيه الخلاف .

وقوله : أو شِبْهِ مثالُه : هندُ خـارِبٌ غلامَه زيدُ مِن أجلِها .
وقوله : وشارَكَه صاحبُ الضمير في عامِلِ احترز بهذا من أن لا يشارك
 غلامُها جارَ هندِ، فصاحبُ الضمير الذي هو "هِنْده" لم يُشاركُ الفاعل الذي






ص : ويَتقدمُ أيضاً غيرَ مَنْوِيٍ التأخيرِ إنْ جُرَّ بِرُبَّ، أو رُفِعَ بِنْعْمَ أو



 وشرح ألفية ابن معط ص 1 ر• 1 .

المُسْتَّى ضميرَ الشـأن عندَ البصريين وضميرَ المجهول عند الكوفيين .
شُ : مثالُه في رُبَّ قولُ الثناعر (1) :

[1
/ وممالُهُ في نِمْمَ تولُهُ

 بعدَه هو مذهب البصريين نِنْمَ، بل الاسمُ المرفوع بعدَ نِعْمَ هو الفاعل بِنْمَمَ وسيأتي الكلام في ذلك في "باب نِنْمَّ" إنْ شاء الشّ


جَفَوني، ولم أَجْفُ الأَنِلاًَا، إنَّني وهذا فيه خلاف. فمذهب الكسائي ا(0) والفراء (0) أنه لا يج الا يجوز . وسيأتي الككلام على ذلك في (باب الإعمال، إنْ شاء الها .
ومثالُ المُفَسَرِ بِبَدَلهِ ما حَكى الكسائيُّ : اللهُمَّ صَلٍ عليه الرَّؤُوفِ
 واللـسان (ربب) و (كين)، والمقاصد النحوية r: orv. رأبت: أصلحت. ورنيكاً: سرياً. وعَطِبًا: هالكاً
 ص 101
YA _ YVE Y











 كأنه قال: فلا تَلُمِ البانسَ أن ينام . وقال الآخر



> (1) نتدم تخريجه في ص بדrr، وانظر أيضاً ص r\& .




 والبانس : يعني راعيها . يصف إبلخ بركت بعد أن شبعت، فنام راعيها .


 ص
 شُجر يُْتاك بفروعه وأصوله، وهو أحسن المساويك. والإسحل : شُجر أطرافه من أحسن السواك . وتُنُخُّلَ: تُخْيرَ
(0) تال ابن يسعون: "اويجوز جـرّ عود على البدل من الضمير في بها المصباع I : •ب/ ب.

س" (1): ضَربوني وضربتُهم قومُك.






 وأصله: إنِ الحياةُ إلا حياتُنا، ثم وضع هي موضعَ الحياة؛ لأن الخبر الخبر يدلُّ



 ولم يذكر أصحابُنا في الضمير الذي يُفَسِّرُه ما بعدَهُه، ولا يُنوى بالضمير



 تقدير الكلام: إن حياتُنا الدنيا إلا حياتُنا الدنيا، ولا يجا يلا يجوز : ما غلامُنا العالم إلا غلامُنا العالم؛ لأنه يؤدي إلى أنه لا يُستفاد من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكتاب 1) : } \\
& \text { (r) تقدم في ص } \\
& \text { rv: سورة المؤمنون (r) }
\end{aligned}
$$

الخبر إلا ما يُستفاد من المبتدأ، وذلك لا يجوز، ولذلك منعوا: رَبُّ الدارِ مالِكُها، وسَيُُّ الجارية مالِكُها. وليس في كلام الزمخشسري ما ما يدل على ما ما

 سياق هذا الكلام دلَّ على أنَّ المضمر هو الحياة.

المصنفُ (r)، وهو على الحد المُحتَملات التي ذُكِرت في إعرابه.

وذكر الفراءُ ضمائرَ يُغسرُها ما بعدَها، وليست مما ذُكر هُ هنا فـا فمن ذلك

 تفسير القرآن المسمى بـ (البحر المخيط"(0)، وذَكرنا أَعاريبَ الناس في ذلك،
 الومِن ذلك ما حُكي من كلام العرب: كان ذلك مَرَّةً وهو تَنفعُ الناسَ أخْـابُهم، وقولُ الشاءر (v):
فهـلْ هُوَو مرفوعٌ بمـا ههنـا رَأُسُ"
فهذه جملةُ الأماكن المُتَّفَق عليها والمختلَفِبِ فيها التي يَتقدم فيها الضميرُ على مُفَسُره، ولا بُّوى به التأخير .
(1)
(Y)



(V) ص ص

وضميرُ الشأن هو ضميرُ غائب يأتي صدرَ الجملة الخبرية دالاًا على
 والحديث إذاً كان مذكراً، وضَمير القصة إذا كان مؤنثاً، قَدَّروا من معنى






ولا خلافَ في أنه اسم يُحكَم على موضعه بالإعراب على إلى حسب


 وليسَ وإنَّ التي لا هاءَ معها نحؤ (غ) :





 الكتاب 1 ال 1 ال






ونحوُ: كان زيدٌ منطلقُ، وليسَ عمرٌو ضاحكُ ، ونحّ ونحوُها من نواسخ


 وإِنَ مَحْمَلَ ظَنَنتُ، فتَكِونَ مُلْغاة .
 ولا الشأن، فلما لم يُقَلْ تَطُط: كانَ الأمرُ زيدُ قائمّ، ولا: "إنَّ الشُّأنَ زيدُ ضاحكُ، بَطل دعواهمر.

 بمعنى : المعبودُ اللَّهُ، أو المُضْمَدُ إليهُ (r)، ونحوهُ


 شرط المُفَسُر أن يكون معلوماً، فهم قد جَعلوا السُيءً الواحدَ معلوماً مجهولاً.
قال الأستاذ أبو علي وغيرُه(r): أخطاًا ابن الطَّراوة في إنكاره ضميرَ




(1)
(Y) (r) وغيره: سقط من س.
 يفهم عن النحويين؛ لأنهم لم يقولوا ضمير الأمر والشأن على أنَّ ذلك هو هو المحذوف، إنما هو تحويم منهم على المعنى بتقريب.





 والرَّفْضْ [(Y)، انتهى ما رَدُوا به على ابن الطراوة .

 بابِيًا من متكلم أو مخاطَب أو غائب.



 كانَ وليسَ حالةَ التقدُّم، فمذهُهُ في ظَنْتُ مذهبُ الكُوفيين (0) مِن أنه يَجوز
(1) ل1، ص: الغرض. وني نتاتج التحصيل ص تقدم بهذا اللفظ ني كلام ابن الطر الون اوة

$$
\begin{align*}
& \text { شرح جمل الزجاجي 1: \&ا } \tag{£}
\end{align*}
$$

إلغاؤها متصدِّرةً. وباقي ما رَدُوا به كلامُ غيرُ مُحَقَّق .
وأقول: اتُّحادُ المفهوم في: كانَ زيدٌ قائثمّ، وكان زيدُّ قائماً، وإنَّ زيدّ زيداً



 زمان، لا تَتَدَّرُ بالمصدر .


 القِصَّة على تذكيرهِ باعتبارِ الشَّأن
ش: شرطُ الجملة التي يُخْبرُ بها عن ضمير الشأن أن تكون مُشْرَّحَّاً

 اختصارُها بحذفِ شيء منها، فلا يجوز، كما لا يجوز ترخيمُ المندوب، ولا ولا ولا ولا ولا ولا
 الزَّجَّاجُ: ها

فأما تجويز الكوفيين (٪) وأبـي الحسن : ظنينه قائماً زيدٌ، على أن تكون

 الكافية r: با با
(r) ولا كان قائماً زيدُ: سفط من س.

Yv乏
(قائمآ"(1)، نإنه آلَ إلى الإخبار عن ضمير الشأن بالمفرد، وهو لا يجوز لأن

 وهو الذي يَسبِق إلى النهمَ.




 خبرَ كان، وزيدٌ مرفوعُ بكانَ وقائماً معاً، ولا تُتُنِي قائماً لرفعه الظاهرَ

 إنْ شاء الهّ .





ضمبر الشان بالمفردا 1 ا

$$
\begin{align*}
& \text { الثلأة آن ما با بعد قاتم مرتنع بـ عندهـ } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { شرح الكافية Y: YA. . }
\end{align*}
$$

على مئل ضُرب والاقتصار عليه في „باب النائب عن الفاعل" إن شاء الشه.

 وذلك لا تثنيةَ فيه ولا جمَعَ
وقوله: وكذا تذكيرُه يعني أنه يَلزم التذكير كما لَزِمَ الإفراد، فتقول : إنَّهُ


وقوله: ما لم يَلِهِ مؤنتٌ مثالُه : إنَّها جارِيتالَ ذاهِبتانِ، وإنَّها نساؤك
ذاهباتٌ.
وقوله: أو مُذَكَرٌ شُبَّ به مؤنثٌ نحو : إنَّها قَمَر جاريُّك.
وقوله: أو فعلٌ بعلامةِ تأنيث يعني أنه يكون أِّا أيضاً مسنداً إلى مؤنث







 rr.


 بكرن نيها الديت والحنطة وغيرمما.
وقــال آخــر (1):

 يُكترث بتأنيثه فيؤنت لأجله الضمير، بل بل حكمُه حينئذِ التذكيرُ، كقوله تعالى

 وكذلك لا يُكترثُ بتأنيث ما وَلِيَ الضميرَ من مؤنت شُبْجَ به مذكرّ،
 تأنيث، نحو : إنَّ قامَ جارِيُّكُ .




. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) عويف القوافي. الحماسمة 1: 1 (1الحماسية VY] ـ ـ وفيه تخريج القصيدة وتحقيت نسبتها

 1: 170 ـ نَخَخَلْتْ: أَخلصتْ.

 جهنم" . وجعله مما لم يكترث بتأنيثه لأنه كفضلة .

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1: 170. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنبياء: 9V . } 9 \text {. } \tag{६}
\end{align*}
$$


المصنف في شرحه
ولم يَذكر أصحابُنا هذه الترجيحاتِ التي ذَكرها المصنف، وإنما ذَكروا (r) أن ضمير الأمر أو القصة يجوز أن يأتي بَعدَهما المذكرُ والمؤنث،

 ذاهبةٌ، وإن كان المستحسن التذكير مع التذكير، والتأنيث مع التأنيث. هذا ونا


وأما الكوفيون(0) فزعموا أنَّ المخخبرَ عنه إنْ كان مذكرآ فالضميرُ ضميرُ
 قائمةٌ، للمشاكلة، ولا يجوز عندهـم: كانت زيلّ قائمٌ، ولا : كانَ هندٌ قائمةٌ " وهذا الذي منعوه جائز في القياس، وقد وَرد به السماع أيضاً، وذلك
 (آَيٌّ) خبر مقدم لـ (أنْ يَعْلَمَهُ)، و (أنْ يَعْلَمَهُ) في موضع اسم مبتدأ، وهو مذكر، والضمير في (تَكُن) ضميرُ قِصَّة، ولا يجوز أن تكون (آيةٌ) اسم (تَكُنْ) و (أنْ يَعلمه) الخبر؛ لأنَّ (آنْ يَعلَمه) محكوم له بحكم المضمر الذي هو أَعرفُ المعارف، فكان يلزم من ذلك الإخبارُ بالمعرفة عن النكرة، وذلك مِن أَقبح الضَّرائر .
v\& : سورة طه (1)
. 170 ـ 17 ( 17 ( 1 ( 1 (



(0) شرح الجزولية ص I \&ov، هOV.
 السبعة ص \&Vr

ومما يَرُدُّ على الكوفيين تولُ العرب: (إنَّهُ أَمَةُ اللَّهِ ذاهبةُ)(1) ونحوُه، فأتى بضمير الأمر، والمخبرُ عنه مؤنثٌ .



 بنو إسرائيل. وقد منعوا من البدل لأنه لا يَحُلُ الثاني محلَّ الأول، فيكون بمتزلته في المعنى .



ص: ويَبرُزُ مبتدأ، واسمَ ما، ومنصوبَ




 هو: ضمير الأمر، وشامِلُها: مبتدأ، وتدسيم: خبره. وفي البسيط: اختلفوا في المبتدأ هل يكون ضمير شأن أو لا، نحو : (1)
(Y) سورة الإخلاص: 1 ( 1 ( 1 (

 الخفي . ررواية الديوان: رهي شـامِلهُها



 الحسن منعُه. وهذا غريب، مع كثرته في كلام اله تعالى وكلام العرب،
 و و
 إلى غير ذلك مما كَثُرَ في كلامهم في النظم . وإنْ تُؤُوِّلَ بعضُه، كما قيل


 من الإنصاح

الحلبيات ص Y\&V، والإيضاح العضدي ص Y Y
(Y)



والكساني في آية سورة الإخلاصِ .







وفي البسيـط: وضميرُ الأمـر والشـأن قـال الفـراء(1): لا يكـون إلا

 وأجاز البصريون أن يكون غيرَ معمول .

ومثالُه اسمَ "ما") قولُ الشاعر (r)": وما هُوَ مَن يَأسو الكُلُومَ، وتُتَّتى به نائباتُ الدهرِ كالدائمِ البُخْلِ وقال في البسيط: اختلفوا في "ما)" إذا عَملت هل يلحقها ضمير الأمر والشأن أو لا . وقال فيه : وأمًا إضمارُ الشأن فقيل يحوز على جهـة الانغصال، ،
 تقلُّم إلا على الجملة، فتقول: ما هو إلا زيلٌ قائمٌ؛ لأن هعناه: ما الحّ الحديث

إلا هذا، قال الراجز (2) :

وكذلك في الاستفهام: هل هو إلا زيدُ قائمٌ .

(1)
(Y)

 س كتب: »شيخ" بالرفع، وضرب عليه، وكتب فوقه منصوباً. ( 177 : 1 ( 1 ( 1 (

 مُمْقَلَبها إلى البصرة . (0) سورة الجن: 19 .

وذهب أبو الحسين بن الطَّراوة(1) إلى أنه قد تُُغى إنَّ، فلا تَعمل لا في


 والشأن. وهذا فاسد لأنَّ هذه أسماء، فكيف تَكُفُّ؟ بل هي معمولة له،

فتحتاج إلى خبر •
ومثالُه في باب ظَنَّ قوله ${ }^{\text {(r) }}$

ومثالُ اسْتِكْنانه في باب كانَ قولُ الشُاعر (گ) :
إذا مُتُ كانَ الناسُ صِنْفانِ شامِتٌ وآنَ

[I/Ir•:1]
 وعلى هذا تقول: كانَ زيدٌ قائمّ.

واختلف النحويون في هذا التركيب: فذهب الجمهور إلى أنه يجوز .

(1) تقلدم مذهبه في ص (1 YY - YV
 ص
. 177 : 1 (r)




 [

منه|"(1) ، وبقول الشاعر (r) :
أَمَسْن سُمَيَّةَ دَمْـُع العيـنِ مَـنْرُوفُ لو كانَ ذا منكَ قبلَ اليوم مَعْرُوفُ والقائلون بالجواز اختلفوا: فذهب الجمهور إلى أن فيها ضمير الأمر
 أْممر فيها أمرٌ وشأنُ ولا غيرُ ذلك الك

 فعلٌ وفاعل، ولا يجوز أن ترفع بـ (كادَ) (قُلُوبُ)، ويكون (يزَيغُ) في موضع
 فلا يُصِحُ أن يكون (يزيغ) بالياء مسنداَ لضمير القلوب؛ إذ لا تا تقول : القلوبُ يُزيغ' وقال في البسيط : اتَّفقوا على أنه يكون في باب كانَ(0) وأخواتها، وفي ظَنْتُ وأخواتها، واختلفوا في أفعال المقاربة، فجَوَّزه س (7)، واستدلَّ بقراءة


وقوله: لِّثَبَهِهِ بالحرفِ وَخْماً يعني أنَّ أصلَ الحرف أن يُوضَعَ على حرف واحد أو على حرفين؛ لأنَّ الحروفَ نائبةٌ عن الأفعال في كثيرٍ من المعاني، والفعلُ يكونُ ثلائيّا ورباعيّّا، فلمَّا نابت عنـا الاختصار بأَحَطًّ منها وْضْعًاً بحرف أو حرفين، فإذا جاء اسمٌ مٌ موضوعٌ على


البسيط لابن ابي الربيع ص • V\&.


 لأن معناه: كادت تلوبُ فريق منهم تزيغه .

حرف واحد أو على حرفين كان ذلك شَبَهاً له بالحرف في الوضع، فيُبْنى

 على حرف أو حرفين أصل لها، وليجري الباب مَجْرٌى واحداً أِ الِّا

 مشاهدة أو من غيرها . وقوله : وجُموداً يعني به عدم التصرف في لفظه بوجه ما ما حت احتى بالتصغير

وبأن يُوصَف أو يُوصَف به كاسم الإشارة.
وقوله : أو للاستغناء يعني أن المتكلم إذا عَبَّرَ عن نفسه في الرفي فِّ فِّاء
 في غيره في التذكير، ومكسورةٌ في التأنيث، فأَغنى ذلك عن إعرابه لحصول

الامتياز بذلك .
وهذا ليس بشيء لأنَّ المعاني التي جيءً بالإعراب لأجلها هي الفاعليةُ



الاستغناء عنها بهذه الأحوال لأنها لا تَكُلُّ عليها .






ولا تقول: فَعلتُما، وأنتَ وهو فعلتُما، ولا تقول: فَعَلا .
(Y) التسهـل ص (Y)

Y^乏









 أَعَمَّ من מالنعته؛ إذ يقع الفصل بعدَ ما لا يُنْعَتُ وقبلَ ما لا لِّنْعَتُ به . وتسمية الكوفيين (r) له عِماداً لأنه يُعتمد عليه في الفائدة، وذلك ألك أنه
 ما سُمٌّي بـه نصلًُ عند بعض (\&) البصريين كما ذكرناه. والتعليلُ الأولُ
 والالنصان ص
 ص صTV.
 (
 بعض : سقط من س.

أَحسنُ(1)، وهو أنه سُمي نصلَّ لأنه نُصل به بين المبتدأ والخبر لعموم التعليل؛ لأن في التعليل الثاني حَمْلَ بعضِ الباب على بعض . وقوله: من المُضْمَرات المُسْتَى عندَ البصريين نَصْلاُ تقديره: مِن
 وهذه مسألة خلاف: ذهب أكثر النحويين(r) إلى أن هذه الصيغَ حُروف، وأنها تَخَلَّصت للحرفية كما تَخلصت الكافُ التي في ضَرَبَكَ
 أنها أسماءٌ ضمائر .
وصحح الأستاذ أبو الحسن بن عصفور (\&) مذهب الأكثرين، واستَدلَ على ذلك بأنها لا موضعَ لها من الإعراب، ولو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب.
وقال أبو عبد اله محمدُ بنُ عليٍ بنِ محمد الأنصاريُّ المالِقَيُّ - ويعرف



 موضعَ لها من الإعراب؛ إذ لا يُحتاج إلى ذلك في كل موضع؛ لأن حقيقة

$$
\text { أحسن : سقط من سمل الزجاجي r: } 70 \text {. }
$$




$$
\text { شرح الجممل Y: } 70 \text {. }
$$






الاسمية ثابتة فيه، وهو الدلالة على المسمّى مثل سائر الأسماء، فإذا ثَبت أنه



موضعَ له من الإعراب عند تَتَرُض المصنف لذلكَ إن إن شاء الهُ

 ويسمى عند المدنيين صِفة، ويَعنون به التوكيد.

وقد رَذَّ عليهم س بامتناع: مررتُ بعبِدِ اللَّه هو نفسِه، وبإِجازة: إنْ كان





 هو ونحن صفة وفيهما اللام" انتهى كلام س . لاليا

وقوله : ويَع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقاً لمعرنة يعني مطابقاً لها في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتكلُّم والخطاب والنَيْية


(Y)






 ولا يَـكُ مَـوْتِــنُ منـكِ الــوَداعـا

فعلى هذا يَجوز فيه النصل كما ذهب إليه هشام والفراء.

 النواسخ، ومُلخصه أنه يتوسط بين المبتدأ والخبر أو معمولَي الناسِ بالنِّ بالشُروط التي نذكرها.
وجَوَّزَ الفراءُ دخولَّهَ أولَ الككلام. وهو عند الكوفيين ِِماد . وحَمل عليه




 تقول: وهو أبوه قائمٌ، وهل هو زيدٌ ذاهبٌ؟ وإنْ كان فيه الفعلُ أو

$$
\text { (1) الكتاب r : } 90 \text { ـ } 97 \text { r. }
$$


r: ז7 ا/ ب.


 بنت زنر بن الـارت.




معناه، والموضعُ للاسم، قَبَحَ إلا بالعماد أولاَ، نحو : أتيتُ زيداً وقائمٌ أبوه، وأتيت زيداً ويقومُ أبوه، ويزول القُبح إذا قلت: أتيت زيداً وهو قائمٌ أبوه"


 فذاهبُ زيدُ؛ لأْه يَتْبُحُ : أَمَّا فذاهبُ زيدُّ؛ لأنه للاسم" انتهى كلام الفراء.

والصحيحُ أنه يَتوسط بين المبتدأ والخبر، أو بين معمولَي الناسخ، بالشروط التي تُذكر، وتَقدم شيء من الكّامِ على بـلى بعض هذا في الضمانر التي يُفَسُرُها ما بعدَها .

وقوله: ذي خبر بعدُ أي: بعدَ الفصل، فحَذف المضاف إليه، وبَّى بعدُ كما فعَل في قبلُ

وقوله: معرنةٍ يعني أنَّ الخبر يكون معرفةَّ كما كان المبتدأ أو منسوخُه
 القاثمُمَ

ولم يشترط البصريون في تعريف الخبر شرطاً، فسواءٌ عندم أكان
 فتقول: كان زيدٌ هو أخالك، وكان صاحبُك هو زيداً، وكذلك ما أَشْبهه.


 بمعنى : الأخَ كك، ولا أُجيز ذلك في زيد وعمرو .

وأما إذا كان معرنة بالألف واللام فإمًا أن يكون ذلك في باب باب (ماله أو

 تدخل على (هو")؛ لأن نيته هو الرفع، ولا تدخل على على (االقائم" لأنهما كالحرف الواحد.

وإنْ كان في غير باب (مال) فإما أن يكون في "ليس" أو في غيرها : إن

ويُجوز النصب. وأما البصريون فالنصب عندهم هو الوجه، وأجازوا الرفع








 معرنة أو ما قارَبَها .
وإنْ دَخلت على الخبر فاءُ جواب أتَّا، نحو قولك: أمَّا زيدٌ هو
 (1) الجاز الرجهين ني معاني القرآن 1: 9،8، ولم يربح احدمطا على الآخر في اخوات كان، والظن واخراتها.

$$
\begin{equation*}
\text { المقتضب \&: r.1، } 7 \text { • } 1 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$



على أنه ليس بنعت. وعلى قول أبـي العباس يجب أن يجوز . وإنْ دَخلت „لا" النافية على صيغة المضمر، نحو قولك : كان عبلُ اللَّه




يجوز إلا الرفعُ فيهما جميعاً.
وإنْ دَخلت ״إلا" على صيغة المضمر، نحو : ما كان زيلٌ إلا هو
 وذهب الكسائيُ إلى جواز ذلك لأن المعنى : ما كان زيدٌ إلا الكريمَ.

وإنْ كان الكلام في معنى ما دخل عليه "إلا" نحو : إنما كان زيدٌ هو


والإيجاب. والحجة في إجازتها أن النعت هنا يجوز .
وإن لم يَذخل على الخبر ولا على صيغة المضمر شيءٌ مما ذَكره فإما


وإنْ كان مشتقَّاً فإمًا أن يكون رافعاً ضميرَ الأولِ أو سَبِبيَّهُ : إنْ كان رافعاً


 أو نصبته. وإن أردت أن لا يكون في صلة الكفيل فاختلفوا فيه الهيه : فمِن


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة الانفال: : } \\
& \text { ص: ( }
\end{aligned}
$$

 ومنهم مَنْ يجعل الكفيل بمتزلة الرجُلـ . والرفع في الكفيل هو البيّن . فإن

 التقدير : كان زيدّ هو الكفيلَ كفالته( (r) بالجارية .


 مخالفاً: فإن كان مطابقاً نحو: ظننت زيداً هو القائمُ أبوه، أو هو القون القائمُ


 البصريين. وحَكى عليُّ بن سليمان عن البصريين إنكار الخَلَفِ
 لتقدم المكني على الظاهر




 موضع. وإيضاً فإنًّ فيها معنى التوكيد، فلا يُعطَف عليها كما لا يُعطَف على

التوكيد، فأنًا إنشاد الكوفيين(1): :
 فالقول فيها عند البصريين انًّ "هي" مبتدأ، و پأقرب" ظرف.















 واللام كانه مُجْمَعٌ عليه، إلا أنه إذا كان ما بعدَ صيغة الضمير فعلًا مضارعاً

 في النسخ كلها : دنإن ذكرتا وهوابه في نتائج التحصيل .

الكتاب Y:

فإنَّ الجُرْجانيًّ حَكى أن بعضَهم أجاز أن يكون فصلًا، نحو : كانَ زيدٌ هو
يَقومُ
وقوله وأجـازَ بعضُهم وقوعَه بين نكرتينِ كمعرفتينِ مثالُه : ما أَظُزُّ أحداً





في كانَ ونحوها، فزعم يونس انَّ أبا عمرو رآه لحناً، انتهى •

نكرتين لا تَقبلان الألفََ والللم م
وحكى الأستاذ أبو الحسن بن الباذش أنَّ قوماً من الكوفيين أجازوا






خبره، والجملة خبر (v)
(1) (r) (r) الكتاب r: ratr.



 والرنع على آن نُجعل هو اسماًا ، (1) لُ (1) زيد في (v) (v)

وقوله: ورُبَّما وَتَعَ بينَ حالِ وصاحبِها قال المصنف في الشرح (1) :




وقال بعض أصحابنا : نقل الأخفش في الأوسط أنَّ مِن العرب مَن


 من العلم بمكان لا يُجهل، فيكون الخَليل و س لم يَحْفَطْا هذه اللغة.

وقال ابن طاهر : هذه القراءة مَرويَّة، فلا يُعنف قارئها، وقد يتّ يتجه له
 هذه القراءة لحن . وقال الخليل (r): "اواللَّه إنه لعظيمٌ جعلُ أهلِ المدينة هذا نصغّا ،

ونتول: اختلفوا في دخولها بعد تمام الكلام، نحو : هذا زيدُ هو خيرا أِّا

 أفضلَ منك. قالوا: وهذا خطأ على كل علَّة قيلت في المجيء بالفصل . شرح التسهيل 1: 17 1 1 .



 1: ا: انها رويت عن عيسى بن عمر بأسانيد جياد محتلفة .

الكتاب Y: Y Y r.
"وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحناً، وقال: احتبى ابن مروان في ذِه في اللحن، يقول: لَحَنَ، وهو رجل من أهل المل المدينة، كما تقول: اشْتمل

وقد وُجُهَت (r) هذه القراءة على أن يكون (هُنَّ) مبتدأ، و (لَكُم) هو الخبر، و (أَطْهَرَ) منصوب على الحال، والعامل فيها معنوي، وهو المجرور؛ وقد تقدمت غلى العامل المعنوي كقراءة مَن قَرأ طواواليَّمواتُ مَطْوِيَّاتِ
(r)

وقال بعض العرب: (أكثرُ أَكْلي التفاحةَ هو نضيجة")(گ") ويُحمل (اهو") على أنه مبتدأ، وهو وخبره في موضع خبر الأول، التقدير : هو إذا كانت نضيجةً . وأجاز الكوفيون الفصل في نحو: ما بالُ زيدٍ هو القائمَ، وما شُنُ


وأجاز الكسائي والفراء: مررت بعبد الهّ هو السيدَ الشُريفَ، ولئن


 يجيزه أحد. قال الفراء: وسَمع الكسائي العربَ تقول: ا(كنتُ أرى العقربَ


. انظر المحتسب I (Y)





فرع: كان هو القانمَ زيدّ، تجعل في „كانَّه ضميراً مجهولاً، وهو



 الشُأن إنما يُفَسَرُ بجملة .

فرع: إذا تقدم مفعولا ظَنتنُ عليها جاز أن يأتي النصل بينهما، نحو :
 الثاني، نحو : زيداً ظننت هو القائمَ، فني جواز ذلك نظر .


 مُخْبرِ عنه بما بعدَه عندَ كثير من العربـ
ش : هذه خمسُ مسائل . مثالُ الأولى قوله(1):

وذلك أنه قد قَدَّمنا أن صينة هذا الضمير يكون مطابِّاً لما قبلَّه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتكلم والخطاب والنَيْبة . وقولـه

 غائب، فلم يتطابقا في التكلم، فاحتيج إلى تأويل (ايراني" على حذف اهِ




مضاف(1)"، التقدير : يرى مُصابي، ثم حذف المضاف، وأقام ضمير المتكلم مُقامَه، وطابقَ (هو"، المحذوفَ الذي هو "امُصابي" لا النائب الذي هو الياء. وتقدم الخالاف(r) في : كانَ زيدٌ هي القائمةَ جاريتُه .
 ونَصل بين المفعولين، والأولُ محذوف، وأُقيم المضاف إليه مُقْامَه ، والمصابُ
 وقال بعض أصحابنا: الهو عند صديقه بمتزلة نفسه، الفير فإذا أُصيب في نفسه فكأن صديقه قد أصيب، فجعل ضمير الصديق مُوَكَدُداً لضميره لأنه هو في المعنى مجازاً واتّساعاً، فهو من باب : زيدّ زهيرّا انتهى .





 بطلان ما أجازه الكسائي من ذلك" انتهى كلامه .
وما نتله المصنف من الجواز عن الكسـائي مُختلَفُتٌ فيه عن الكسائي،

$$
\begin{align*}
& \text { (1) هذا التأويل في ايضاح الشبر ص Y\&0. } \\
& \text { تقدم في ص } \tag{Y}
\end{align*}
$$



 المفعول الأول محذونات، أتيم المضان إليه مقامه، ويكون المصاب مصنير مصدراً بمعنى المصيية،
 ذَكر هذا الوجه الفارسيُّ في إيضاح المنعر ص

$$
\text { شرح التـهيل 1 : 171 ـ } 179 \text {. }
$$

فالذي حَظظ عنه هشامٌ المنعُ، والذي حكاه الفراء وغيرُه(1" عنه الجوازُ ورُ






 وقال هشام: حكى قوم من أصحابنا أن الكسائي أجازه ها (r). وأخبرني
 هشـام : وحفظنا عنه الإحالة.



 ومفعولهِ الأول.

المسألة الثالثة : اختلف القائلون بأن الفصل اسم هل له مون مونعٌ من الإعراب أم لا؟ فذهب البصريون (0) القائلون باسميته - ومنهم الخليل (1) - إلى
(Y) كـ أجازهما (Y)







أنه لا موضع له من الإعراب. وذهب الكسائي( (1) إلى أن موضع العماد






موضع رفع
ورُدًّ / مذهبُهما بأنه لو كان موضعُه كموضع الاسم كان كالنعت له أو

 كالنعت أو التوكيد ــ لم يَجز لأن النعت والتوكيد لا يتقدمان على مَ مَنْ هُما له هـ

وقال س (£): "فصارت هو وأخواتها هنا بمنزلة ما إذا كانت لَغْواً في


 علمتُ زيداً إياه الفاضلَ، كما تقول: ما أكرمتَ إلا إياي .

المسألة الرابعة: في تعيين فصليته . نقول : صيغة الضمير إن وقعت بعدَ





(r) جارٍ عله مجرى التوكبدا .

الكتاب ب: 191.

يكون بدلاً، وأن يكون مبتدأ ثانيا، والقائم خبره، والجملة في موضع خبر

وإن كان المبتدأ مضمراً، نحو : أنتَ أنتَ القائمُ. جازت الأوجُه الثلاثة، وزاد رابع، وهو أن تكون توكيداً .

وإن وقعت بعد اسم كان، وهو ظاهر أو مضمر، وما بـا بعدَه مرفوع،






لام الفَرق لا يُمصَل بها بين التابع والمتبوع .

وإن وَقعت بعد اسم إنَّ، وهو ظاهر ، نحو : إنَّ زيداً هو القانمُ، فلا يجوز فيه إلا الابتداء والفصل. أو مضمرٌ، نحو : إنكَ أنتَّ القائمُ، فيجوز الوجهان، وزاد ثالث، وهو التأكيد.

وإن وَقعت بعدَ المفعول الأول لظَنتُتُ، وهو ظاهر أو مضمر ، وما بعدَ





 نصلاٌ وأن يكون توكيداً .
(1) إلا: سقط من لـ . وضرب عليه بالتلم في ن. $r .1$

وحُكمُ الثاني والثالث في باب أَعلمتُ حكمُ الأول والثاني في باب
 الحجازيين حكمُ (اكان)، .
وتَعَيَّت الفصليةُ فيما ذكرناه في صورتين :
إحداهما: إذا وَلِيه منصوبٌ، وتُرِن باللام، نحو : إنْ كان زيدّ لهو


لانتَّ الفاضلَ .
والثانبة: إذا وَلِيَ هو ظاهراً منصوباً، ووَلِيهِ (1) منصوبٌ، وإنْ لم يكن







 المسألة الخامسة : وهو أنه يجوز أن يكون هذا الضمير مبتدأ ويخبر عنه


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) س: أو وله. ص: وله. } \\
& \text { ( (r) لـ: لأه تد وصف بانه. } \\
& \text {.rar:r (r) }
\end{aligned}
$$

( ( ) شرح الكالمية الشانبة ص

 الكسائي.



 ذَرِيح
 وفائدةُ الفصل عند جمهور النحويين هو إعلامُ السامع انَّ ما بعدَه لا لا






(1) سورة المزمل: •Y. وهذه تراءة ابي الـَّمَّال وابن السميفع. مختصر ني شواذ القرآن ص



 (r)
 عن بعض نصساء العرب.
 r

نزذا تلت . . . تد شاركه نيه: سقط من س .
(
 (1•) (1) ن: ني العاص.
 يَدَّعي أنه يُضْحِك ويْنَي، ويُمِيتُ ويُخْيَي، ويُنْني ويُقْني، وأنَّ الشُّعْرى

 وما أوردَ الـُّهَيلي من مذه الآيات ليست (هوو" فيها فصلَّا، آمًا ما جاء










 لعدم الضميرين المؤذنينِ بالضعف، نحو : ظَنتُهُ هو نفَسَه القائمَمَ
 الحامضَ؛ لان الثاني ليس بالمُعَوَّل عليه وحِدَه . وقيل : بِدُخُوله بينَهما .
.

$$
\text { (Y) مورة النجم: § § ـ } 9 \text { ـ. }
$$

(r) سورة النجم: ه ؟.
( ) ( ) ( )



## ص : بابُ الاسمِ العَلَم

وهو المخصوصُ مُطْلَقَا غَلَبةُ أو تَعْليقاً بمسستّى غير مُمَدَّرِ الشًّياعِ، أو
الـُانُع الجاري مَجْراهـ
ش: المخصوصرُ جنسٌ يَشْمُل سائر المعارف. وقال المصنف في في



غيره .


 إليه في الحال، وغيرُ (r) مخصوص باعتبار صلاحيته لكل منــار إليه مفرد

مذگِّر قريب.
 حُذف ما احتيج إليه في الحَذَ. والمرادُ بالتعليق تخصيصُ الشُيء بالاسم قصداً
(() (8) كذا. والذي ني النص كما رايت: غلبة او تعليقاً.
(0) ن: لشنتي.

للتسمية كَزْد ومَكَّة . والمرادُ بالغَلَبة تخصيصُ أحِدِ المشترِكِينَ أو المشْتَرِكات


 بالفعل شائعان بالقوة، وسياتي ذكر الخلاف (r) في ذي الغَلَبة أهو من قَبيل الأعلام أم لا، إن شاء الشا .

وقوصلــه أو النــاتـعُ الجـاري مَجْراه هـو معطونٌ على قـولـه (اهــو


 المعنى. وتقدم لنا الكلامُ(8) على علم اسم الجنس في أولم ألما (باب المعرفة

والنكرة. .
وقد حَدَّ الأستاذ أبو الحسن بن عُضفور العَلَم، فقالم(0): מالعلم هو

 من المُعَرَّف بالألف واللام أو بالإضافة، فإنه كان نكرةً قبلَ ذلكَ . وقولي (في
(1) ك : بابن عمرو.







$$
\begin{align*}
& \text { س ( } \\
& \text { ( ) ( ) }
\end{align*}
$$




 الأستاذ أبي الحسن .








 وخِخْدِفِ. ومُرتجل صورة دون مانِّ مادة، وهو الأسماء المشتّقة ونحوها في النكرات، وقد يكون في الأعلام.



(Y)

ني نلاث نسخْ منه : "إلى عجزهاها .


شرح الجزولية للأبذي ص V or ـ ors.

المذهب يَظهر من كلام س (1). والمنقولُ (r) هو الذي يُحفَطُ له أصلُ في









والمنقول يكون منقولاً من مصدر كفَضْلِ وسَعْد، ومن اسمَ عين كَيْؤر


 مستكنٌّ، نحوٌُ : تأَّطَ شَرَا، ونحوُ: ذَرَّى حَبَّا، ونحوُ قوله (0):
 فـ (يزيدُ") جملة فيها ضمير مستكنّ . ومِن فعلِ وفاعلِ ضمير بارز، نحوُ قوله(

$$
\begin{align*}
& \text { الجزولية ص ع7، وشرحها للأبذي ص } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { كَـْـَبْ: عدا عدواً شديداً بِنزع. } \tag{r}
\end{align*}
$$


 1 Y :



ومن فعل وفاعلِ ظاهرِ، نحو : بَرَقَ نحرُه، وشابَ قَرْناها . وذهب بعضُ النحويين (1) اللى (Y) أن العلم يكون منقولاً من فعلِ أمرِ دونَ إسنـاد، وجَعـل مـن ذلـك "إصْمِـتَ" اسمـأ للفـلاة الذخـاليـة، آنشـــدَ

النحويون(r):
 وقال المصنف في الشرح (1): "وذلك غير صحيح لأن الأمر بالصَّمْت إن كان من أَْْمَتَ فتفتح الهـمزة، أو من صَمَتَ فتُضَمَّ الميمه، وإِمْمِت بخلاف ذلك، والمنقول لا يُغيَّر، ولأنه قد قيل فيه إصْمِتةُ بهاء التأنيث، ولو كان فعلَ أمرِ لم تلحقه هاء التأنيث، وإذا انتفى نَقلُه من فعل أمر، ولم ولم يَّبت

وما رَّ به لا يصلع للردّ: أمًا الهمزة فقال النحويون: إنَّ أصلها همزة وصل، وأصلها اصْمِتْ، أي من صَمت يصمِت إذا سَكَتَ، كأنَّ
 بذلك، وقُطعت الهمزة. قال أبو الفتح: "وقطعُ الهمزة من إضْمِتَ مع التسمية به خالياً من الضمير هو الذي شَجَّعَ النحاة على قطع هذه الهَمَزات
=


(1) المبهج ص ع 1 (
(Y) (Y) إلى: انفردت به ن.




شرح التههيل 1:|Vr_|V| .

$$
\text { إذا سمي بما هي فيه|(1) }{ }^{\text {(1) }}
$$

وأما لحاق التاء في قولهم: الَّتِيتُه بِوَخْش إضْمِتَةَها، وقول المصنف:
 لَحِقت في هذا المثال على هذا الحد ليزيدوا في إيضاح ما انتحَ التحوه ويُعُعلموا






 همزته، ومعناه بكونه علماً، أَقْبُلُ للتغيير|"(1)

 منقول من الصوت الذي كانت أمه ترقصه به وهو صبي، وذلك قولُها(1(1):
(1) المبهج ص ع1.
(Y)

$$
\text { ( }(\text { الإجردة: واحدة الإجرد، وهو نبت يدل على الكمّأة. }
$$

(६) الإبردة: برد في الجرف.

فلا يَرِمْ ولا يَغِب، ولا يَزَلْ عندَ الطُُنُبا . اللسان (جلب) .

$$
\text { (7) المبهج ص } 1 \text { (10 }
$$

المبهج ص 17، وسرح الجزولبة للابذي ص (V)
(^) سن : نَبْرٌ . وني اللسان (نبز) أن النَّبز بالتحريك اللقب، وبالتسكين مصدر .
(9) في هذا الموضع من س تُركَ فراغ تدره سطر ونصف.

 ويروى: اتَتُجبُّا أي : تغلب بحسنها.





وتقسيمُ المصنف العلمَ إلى قسمين منقول ومرتجل إنما ولا هو بو بالنظر إلى الأكثر الأغلب، وإلا فقد لا يكون منعولاً ولا مرتجلاًّا، وهو ما ما مَلَميته
 بالغَلَبَ، إن شاء الشَّ
وقولـه وهو إمّا مقيسٌ ـ وهو الذي يُسْلك به سبيلُ نظيرِه من النكرات في الوزن - وإمّا شاذٌّ وهو اللذي عُدِدَ به عن سبِل نِّ نظيره من النكرات في الوزن.
وقولـه بِفَكُ ما يُدغَم مثالُ ذلك مَحْبَبٌ (8)، وهو مَفْعَلْ من الحُبِّ،





 أنَّ الميم زائدة وَجَبَ الإدغام


فإن قيل : يَجب جعلُ الميم أصليةَ حتى لا يكونَ الفَكُُ شاذاً؛ لأن ذلك
 الحمدُ لِلَّهِ الحَلِيٍِي الأَجْجَلَ
 الفلُُ قياساً، ورَأَوا أَنَّ أحهالة الميم - وإنْ كانَّ شذوذاً ـ أَوْسَعُ مِنْ فَكُ ما يَجِبُ إدغامُهُ
فالجواب: أنه لمَا تَعارَضَ في مَحْبَبِ شُذونُ جعلِ الميم أصليةً مع
 كان اللفظ من تركيب "ح ب ب"، وذلكّ وذلك موجود، ويكون مشتقاً من الحُبّ،



 مَوْعِد ومَوْعِدِة .
 (1) مذا بطلع ارجوزة لابيى النجم. رهو بهذه الرواية في النوادر ص . | 1


(r) مابج: اسم موضع.
(r) مهدد: اسم امر أة.
(£ (£ موهب: اسم رجل.
(0) موظب: اسم مكان.
(7) موالة : علم شخْص:




 (م هـ ب) ولا (م ظ ب) . فإذا نبت زي زيادة الميم كان فتحُ العين شاذًّا .

 القاف، اسم امر أة من نساء العرب، والتياسُ الفتح لأنَّ نظيره في الوزن من من




 ذلك، وهذا الشُذوذُ متفقٌ عليه عندَ من يقول بالنقل على كل حالـ
 يرها شذوذاً. وإلى ذلك ذهب أبو العباس، نقال (v): (إنما يجب إعلالُ مَثابة

(0) (0) مكوزة: علم سُخص . (1)
(7) حيوة: علم شخص:
(V) .1.4.1•人
 ومَدْيَنُ ونحوُهما فأعلام ليست مأخورذة من أفعال فتعتلَّ بالحمل عليها .





 الزيادتان لم يجز الاعتلال خونَ اللبس، نحو : أَعْوَرَ وأَيْيَنَّه .

وأما حَيْوةُ فقياسُه(1) حَيَّة لأنه إذا الجتمع في اللفظ ياء وواو، وسَبَبقت

 وأُدغمت الياءُ في الياء.

وقوله أو إعْلالِ ما يُصَحَحِحُ مثاله: داران ومانمانمان، قياسُهما التصحيح،
 والدَّوَران
(1) كذا. وقال ابن جني : اوأصلها حَيَّ، فأبدت اللام واواً، نصارت حَيْة، وهذا ضذَ ما يوجبه


 لمكان العلميةه المبهج ص بY. ص ص ه19 ـ • ه9، والبغدأديات ص
 والبغداديات ص ع عrr، والممتع ص
للابذي ص •ov.

 والمرادُ بالمزج تنزيلُ عَجُزِ المركَبِ منزلةَ تاء التأنيث .

 إضافةٍ وإسنادٍ ومزج، كتَسْهِيتَكَ بما رُكِب مِن حرفين، نحوُ : إنَّما، أو حرف ورِ واسم، نحو : يا زيدُ، أو حرف وفعل، نحو : قد قام، ومن حرف جر هر - وهو
 شرح "باب التسمية بلفظ كاتن ما كان") من هذا الكتاب . وقولُـه وذُو الإضافة كُنْيٌّ وغيرُ كُنْة مثالُه : أبو بَكُر وأُمُ بكر وعبُ اللَّه

وعبدُ الرحمن .
وقولُه وذُو المَزْج إنْ خُتِمَ بغيرِ وَيْهِ أُغْرِبَ غيرَ منصرفب، وقد يُخْاف كِ

 المسألة في فَصْلِ من فصول "اباب ما لا ينصرف" ورّاد وراد وجهاً ثالثاً، وهو البناء (Y)، فتقول: قام مَعْجِي كَرِبَ، ورأَيتُ مَعْدِي كَرِبَ، ومررتُ بِمَعْدِي كَرِبَ، تشبيهاً بخمسوةَ عَشَرَ وقولـه وإنْ خُتِّمَ بِيْيهِ كُسِر، وقد يُعْرَبُ غيرَ مُنصرِف يعني بقوله كُسِر أي : بُني على الكسر، فتقول : جاءَ سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه. ومثالُ إعرابه : جاء سيبويهُ، ورأيت سيبوية، ومررت بسيبويهَ . وقول المصنف "وقـد يُعْرَبُ غيرَ منصرف" ليس مُتِّفَقاً عليه، إنما أجاز
 الراء الأخيرة، وأضيفت ذال قبل الكافـ . (Y) التسهيل ص MY

ذلك الجَزْميُّ، وأما سيبويه(") فلم يَذكر فيه إلا البناء، والقياسيُ يقتضي آن لا

 السماعُ قُبَلَ، وإنْ كان أَجْازه بالقياس لم يُعْبَلْ .
وقولـه ورُبَّما أُِيفت حَدْرُ ذي الإسناد إلى عَجُزِها إنْ كان ظاهراً مثالُه



 حكيت، ولا يجوز : قامُ زيدِ، بالإضافة .

وقولـه إنْ كانَ ظاهرأَ احتراز مِن مثلِ أن تُسَمـي بمثل ا(اخَرَجْتُلها،
 بقولـه (إنْ كان ظاهرأه أي: كان العجز ظاهراً، يدل على أنه ينقاس عندَه، وقد ذَرْنا أنه لا يَنْقاس .




شُ : سَقط من بعض النسخ قولُه (اغالبآها. ومعنى ما ذَكر في العلم اللَقَب(؟) (أنه يتلو في الغالب الاسمَ، فدلّ قولُه في الغالب أنه يتقدم اللقبُ

$$
\begin{aligned}
& \text {.r.r_r.1: : الكتاب (1) } \\
& \text {. IVr : ا } 1 \text { (r) } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (๕) اللقب: سفط من س. }
\end{aligned}
$$

على الاسم، نتقول مثلًا: جاء كرزُ عبدُ اللَّهِ، ولكنَّ الغالب أنْ يتأخر اللقبُ
ويتقدم الاسمُ.

ومما تَقدَمَ فيه اللقبُ وتأَخَر الاسمُ قولُ الشـاعر (1):
 بأنَّ ذا الحَلْبِ عَمْرأ خيرُهم حَسَباً ببطن شَرْيانَ، يَعْوي حولَه الذُيبُ

وإذا تأخر اللقب فإنه يَجوز فيه الإتباعُ إمَا على البدل، وإما علمَ على عطف
 النصب على إضمار (أعني")، أو إلى الرفع على إضمار "همو" .
 مضافٌ واللقبُ مفردٌ (Y) أو الاسمُ مفردُ واللقبُ مضافٌ ، أو اللقَبُ والاسمُ



يضاف الاسم لالى اللقب، نحو : جاء سعيدُ كُرْزِ
وهذه المسالة فيها خلاف: ذهب جمهور البصريين آلا إلى أنه لا تجوز فيها إلا الإضافة، ولا يجوز الإتباع. وذهب الكوفيون ف(ع) وبعض (م) البصريين
(1) جنوب اخت عمرو ذي الكلب، ومو عمرو بن العجلان، أحد بني كاهل، وكان جان باراً لبني


 البيت الأول في م والسكري ونرح النـهـيل والمقاصد: تكذيب. شـريان: اسم واد. (Y) لـ، ص: مفرداً
(r) مرح الكانية ج: lra ، ونرح الألفية لابن الناظم ص vr.
 شرح الكافية r: با با


إلى جواز الإتباع، فتقول؛ هذا يحيىى عينانِ"، ، ورأيت يححيى عينينِ، ومررت بيحيى عينينِ، في رجل اسمُه يحيىى، ولقُبُه عَنْنان.


 بالحارثِ كُرْزِ .
وقد اعتذر المصنف عن س (r) في كونه لم يذكر في المفردين إلا

 فإنهما على الأصل . وإنما كانت الإضافة على خلا

 قول القائل جاء سعيدُ كُرٍٍْ :جاء مُسْسَّى هذا اللقبَ الشيء إلى نفسه، والإتباعُ والقطع لا يُخْوِجان إلى تأول، ولا ولا يُوِقِعان في



 الأُصلي، وذلك مأمون بتأخيره، فلم يَعِدِل عنه|)(V) انتهى بلفظ المصنف في

 ( ) ( ) (0) القفة: الزَّبِل . وتَرعة يابسة



الشرح. وإنما استعذر عن س لأنه لم ينقل الخلاف في المسألة، والخلاف منقول فيها كما سطرناه.

وقولـه ويَلْم ذا الغَلَبَ قال المصنف في الشُرح (1)، ولَخَّصْناه: ذو


 واختصنَ الأعشى والنابغة بمن غَلَبا عليه من بينِ سائر ذي عَشـاً ونُبوغ



 ونابغةُ بني جَغْدةَ، وقال الشاءر
 وتــال آخـر (8)
 قال المصنف (0): "وأَشرتُ أيضاً إلى تَغَيُر الحال بالنداء، فيَعْرَى من شرح التسهيل 1 : IVE .






 . IV7 : الترح التهيل

الأداة، كقول النبي عليه السلام في دعاء: "إلا طارِقاً يَطْرُقُ بخير يا رَحْمانُ،(1)، وقال الشُاعر (r)

وقولـه ما عُرِّنَ به تبلُ الذي عُرِّف به هو الإضافة أو الألفَ واللام.
وقوله: إنْ كان مضافاً يعني أنه تلزمه الإضافة، ولا يُفصَل منها بحال . وقوله وغالبـا إنْ كان ذا أداة يعني أنه تثبت الأداة غالباً كالصَّعِق

لكم||" (r)، وقوله( (غ):

فُعُزَى ودَبَرانٌ النالبُ عليهما استعمالُهمابابالأداة، فتقول : العُزَّى والدَّبَران.
(1) الخرج مالك في الووطا ـكتاب الشعر - باب ما يؤمر به من التعوذ ص ل90 - 901 (عنر






واخرجه الإمام احمد في المسند ب: 19 ع.

الـيراني rir


(r) والملوك للطبري r: ا: rer

 الثُر ، ويريد به أنه طلع نحس وخيية. وأسُُد: جمع سعد، وأسعُد النجوم عثـرة.

وهذا الذي ذَهب إليه المصنف مِن أنَّ العَلَم ذا الَْلَبة يَلزمُه غالباً ما ما

 وإِّا الإضافةُ كابنِ عُمَرَّه . .

وما ذَهب إليه المصنفُ هو الصحيح، تارةَ تُستعمل بالألفت واللام وتارةً



 فيه"، فأل في الاثنين وسائر الأيام ليست للتعريف، خلافياً لأبي البي العباس (8) ،
 مجيء الحال منه .

والصحيُِ مذهبُ الجمهور من كون أسماء الأيام أعلاماً تُوُمْمَتْ فيها

 من الاجتماع، وباقيها من الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس، ورئ وتد وصفوا بالعدد، نحو : مررت بنسوةٍ أَزَيْعِ .

 والارتجال قارنتّها الألفُنُ واللام، نهي في الحكم مثل ما كان عان عَلَماً بالغلبة مما

$$
\begin{aligned}
& \text { IVI: الترح التـهـيل (Y) } \\
& \text { ( الكتاب r } \\
& \text { ( ( ) المقتضب r: }
\end{aligned}
$$

فيه الألف واللامَ، فيجوز نزعُها منه في الأحوال التي نُزعت من العَلَمْ بالعَلَبة كالنداء وتقدير الاختصاص"(1)

قال المصنف في الشرح ${ }^{\text {(r): "وهذانِ النوعانِ أَحَقٌُ بعدم التجرد لانَّ }}$


 معصووداً، كما لا تُتتزع المقارِنةُ للنقل والارتجال، .


 بحثٌ في ذلك، وقد كَتَّنا في ذلك ما فيه غُنْية في كتابنا في تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط، ولد
وما ذهب إليه المصنف مِنْ أنَّ مِنَ الأكعلام ذا الغَلَبة قد ذَهب إليه غيرُه
 عُمَرها عَكَمْ بالغَلَبَة .


 واللام في اللُرُّيَّا وأمثاله. والديل على أن ابن عُمَّرَ ليس باسم علم انَّ الاسم

$$
\begin{aligned}
& \text { م م وتقدير زوال الاختصـاص. } \\
& \text { شرح التسهيل I: IVV IV7 م } \\
& \text {. IVV : } 1 \text { ( } 1 \text { ( }) \\
& \text { •1A• - IVV:1 ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Т) الجزولية ص \& . }
\end{aligned}
$$

العَلَمَ الواقعَ عليه إنما هو عبد اللَّه، وإنما غَلَب ابنُ عُمْرَ عليه بعد استقرار تسميته بذلك|(1) انتهى كلامه.

وقد رَدَّ بعضُ أصحابنا على الأستاذ أبـي الحسن، فقال : "هذا من باب توتيف العبارة على بعض محتملاتها، فمن حيث التوقيفُ كانت أعلاماً، وقد
 إلا وضعُ الاسم على الشخص للفرق بينه وبين ما شابههه، انتهى .

 والمرادُ مع حذفها هو المرادُ مع وجودها .
وقوله ونـي المنقولِ مِن مُحْرَّدٍ صالِِ لها مَلْمُوِِ بِه الأصلُ أي : وفي




والوجهان هما أن يُلمح فيها الأصل فتدخل الأداة، أو لا يُلمح فيستديم


المنقول من المصدر كالفَضْل، ثم على اسم العين كاللَّيْث والخِرْنِق (r)
ص: وتد يُنكُرُ المَلَمُ تحقيقاً أو تقديراً، نيُّجرى مُجرى نكرة، ويُسْلَبُ


 التعريف
 (الخرنت: ولد الأرنب، بكون للذكر والأنتى .
rr



 ومثالُ سلب التعيين بالثنية فولُ الشاعر (گ) :


$$
\text { وبالجمعِ قولُ طَرَفة( }{ }^{(0)}
$$

فلم تَرَ عَنْي مثلَ سعدِ بنِ ماللِ رايـتُ سُعـوداً مِـن شُعـوبِ كَيْـرةٍ وقــال(1):

ثرح التــيل ا: • A1، ، ونرح الكانية الثنانية ص orr. .

( الكامل ص (Y)



و (جها). وذكر ابن بري أن صوواب إنشاده هنقبلي، لأن تبله:

 وهما من بني اسد.



ابن هو ازن .

 خالدة. والهنود: جمع هند.

وفي هذا دليلٌ واضح ورَدٌ على مَن ذَهب إلى أنَّ العلم لا تجوز تثنيتُه
[1/1£::1]
ولا جمعُه، / وتَقدَّم لنا ذكُ وْ هذا المذهب في "باب التثنية والجمع" . وقولـه إلا فـي نحو جُمادَيَّنِ يعني فلا تَسْلُبُ التثنيةُ العَلَميةَ، والعلميةُ





قولُ الشاعر (r):

وأَمَا عَمايتان فهها جَبَلان، قال الشاعر (£) :

وعَرَفاتٌ مواقف الحج وهي عَرَفة. قال المصنف : "اواحدها عَرَفة")" (0)

 لِعَلَمْ مُسَمَّى به مُمردٌ على حسب ما سبق؛ فلِّلْفَزَقَدَينِ ما لِلدَّبَرَانِ، وكذا
(1) (Y (
.





(7) الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان، ولكنهما يطرفان بالجدي. وقيل : هما كوكبان

 (أذرعات: بلد في الطراف الشام، يجاور ارض البلقاء وعمّان.

الشَّرَطانِ"(1) غالبآه( لانَّ ابن الأعرابي حَكَى (r): (اطَلَعَ الشَّرَطُه، وتُرَّيْسِيات وأَّرِعات بمنزلة المُستَّى به مجر داً مع الإفراد لفظاً ومعنىى .

كجْجْرِيلَ وزَيْدِ والوَلَهانِ(گ) وفَزَارةَ.


 وهَيْلة ووابِّق وذي الفَقار (0) . وقولـه وأنواعُ مَعانِ مثالُهُ : بَرَّةُ للمَبَرَّة، ونَجارِ للفَّجْرة، وخَيَّاب بن هَيَّاب للخُخُران، ووادي تُخُيُيَبَ على تُفُعُل عَلَمْ للباطل . وقوله وأعيانٌ ميالُهُ : أبو الحارث وأُسامةُ للأسد، وأبو جَعْدَة للذنبـ . قال س(7): (إذا قلت: هذا أبو الحارث فإنما تريد: هذا الأسدُ، أي: اللذي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الثرطان: نجمان من الحَتَل، يقال لهما تَزْنا الحمل، وهما أرل نجم من الريع. }
\end{aligned}
$$

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



وَلَهانُ، نائَّقوا وَسْراسَ الماءا .

البقرة: يعني سورة البقرة: والكامل : أي كتاب الكامل للمبرد. وسكاب: نرس عُيرية بن

 ^، واللسان (عفر) . وشدتم: نحل كان للنعمان بن المنذر . اللسان (شدقم) . وهيلة: شاة




 مالك، وفيه مخالفة لما في الكتاب.

سمعتَ باسمه، أو عَرفتَ أشُباهَه، ولا تريد أن تشير إلى شيء قد عرفته بعينه كمعرفة زَيْد، ولكنه أُراد: هذا الذي كلُّ واحد من أُمَتَه له هذا الاسمُ" . هذا نصه في "اباب من المعرفة يكون الاسم الخاص فيه شانئعاً في أُمتّه ليس واحد منها بأولى من الآخر" .

قال المصنف في الشرح(1): (افجعله خاصاً شائعاً في حال واحدة، فخصوصُه (Y) باعتبار تعيينه الحقيقةَ في الذهن، وشِياعُهُ (r) باعتبار أنَّ لكل شخص من أشخاصِ نوعه قسطاً من تلك الحقيقة في / الخارج" انتهى . [1:•ءـ/ب] وتقدم لنا الكلام (£) في علم الجنس، وما من نكرة إلا ويُتصور فيها هذا الذي ذَكر المصنفُ وغيرُه.

وقولـه غالباً احترازٌ مما جاء في بعض المألو فات من أعلام نوعيَّة

 الأَمة، وأبي المَضاء لنوع الفرس.

وقولُـه ومن النَّوعي ما لا يلزم التعريفَ قال المصنف في الشرح (0):
المَّا كان لهذا الصنف من الأعلام خصوصٌٌ من وجه وشِياعُ من وجه جازَ في



ويَعني بالنَّوعيَ أي نوعيّ المعاني، والطريقُ فيه السماع، فجاء من ذلك
 التحصيل .
(Y)
(0) (0)
(7) (7) ست يستعمل. م: تعطاه.
rrv






وذُوالة.




 المطلقة
ش : الأمثلةُ الموزون بها إنما كانت معارنَ أعلاماً لأنَّ كل واحد منها










$$
\begin{aligned}
& \text { (1) زيد هنا ني ن نا نصه: تقول: فلان ياتينا نينة وبكرةً وغدرةً وعنيةً. } \\
& \text { (r) } \\
& \text { (r) الحبنطى: القصير الغلظ. }
\end{aligned}
$$


 يَنصرف معرفةً ونكرةً كفاعِلِ، فإنه ليس له مَعَ العلمية سببّ.

وقال ابن هشام: اقد اتَّفق أصحابُنا في أمثلة الأوزان أنها إنِ استُعملت












 فامتع الصرف.

قال المصنف في الشرح يُصرَف. ورَدَ المبردُ عليه، وصَوَّبَ قولَ س (ع)" انتهى . (1) نيما عدا م: هي. وني نتائج التحصيل: حكم انفسها وهي.




ولم يَذكر المصنفُ ما زَدَّ به المبردُ على أبي عئمانَ ولا ما صَوَّبَ به


 بصفة، بل هو مثال للوصف.

ورَدَّ أبو العباس على أبي عثمان، فقال (Y): أَفْعَل في قولنا : اهذا رجُل
 المُراعَى ما مُتُّلَ به، بل المُراعَى حكمُه في اللفظ.

وقال أبو سعيد(r): ما رَدَّ به أبو العباس على أبي عثمان صحيح إلا آنه

 وُصف به، نهو اسم وُصِف به، وما هو كذلك لا يَمتنع من الصرف.

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضانع : (ما قاله أبو سعيد مُختلّ،





 أْفُعل" ليس في الحقيقة بصفة، بل هو كناية عن صفة، فينبغي أن يحكم لـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المقتضب } \\
& \text { ( }\left(\begin{array}{l}
\text { ( المقتضب }
\end{array}\right.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (细) م: لا صفة. }
\end{aligned}
$$

.
بحكم ما كُني به عنه، ، فيمْنَعَع .


 تَدخُله تاء التأنيث، ولا يكون اسبماً في الأصل - قليل جدًًا .

 موصوف فيُمنع، ولا فيه معنى وصفِ فيراعى، وإن لم يَجْرِ صفة، فصَحَّ مذهب س" انتهى .
وفي البسيط: ألفاظُ التمثيل الاصطلاحيةُ جَرَتْ مَجرى اسم الجنس


 نفسَ المثال، نصار كالعَلَم، وفيه الوزن، فيَمتنع




 لأنهما لا ينصرفان نكرة .
 لانه كناية، فتتول: كلُّ رجل أَفْعَلَ، أو رجل أَفْعَلَ، لا يَنصرف لأنك صَيَّرَّ

فيه معنى الوصفية، فامتنع من الصرف في نفسه، كأنك قلت: رجُلْ أَّمْمَرُ، إذْ أجريته على موصوف كما كان أَخْمَرُ جارياًا. ولو تَصدتَ الوصفَ دونَ دونَ إجراءً


 وصفاً كان فيه شبه الصفة. مذا مذهب س (r) ولا والخليل(r)

وذهب المازنيُّ إلى صرف هذا القسم، وجَعله كالمثال غير المقصود لانه مثال لا وصف، فلا عِلَّةَ له حاشا الوزنها انتهى . وذكر قول أبـي العباس والسيرافي(r).
وقوله وكذا بعضُ الأعداد المُطلقة الإشارة بـ (اكذاه إلى أنها أعلام
 بمعدود محذوف ولا مذكور، إنما دُلَّ بها على مجرد العدد، وكانيانت أعلاماماً


 العدد من أسماء المقادير لم يَجُز لأنَّ الاختلاف في حقائلقَا
 والقَدَحَ ونحوَمما تَختلف باختلاف المواضع، فلا تَدل علا على حقيقة معينة، أمَّا العددُ فالثلاثةُ ثلاثةٌُ عندَ كلٌ أحد، وني كل مكان، وفي كل لغة . ومنالُ كونِ بعض الأعداد المطلقة لا تَنصرف قولُهم: سِتَّةُ ضِنْنُ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لـ، ن ( } \\
& \text { (r) الكتاب }
\end{aligned}
$$

(Y)
(£) شـرح التسهيل 1: 110.

ثلاثةَ، وثلاثةُ نصفُ سِتَ، فتُمنع الصرفَ للتأنيث والعَلَميَّة كما قلنا، ولم يَحفظ المصنفُ في ذلك خلافاً.
وذكر صاحبُ(1) رُؤوس المسائل في ذلك خلافاً، قال: وإذا قلت : ستةُ ضعفُ ثلاثة، وثمانيةُ ضِعفُ أربعة، لم تصرف المتيَّ ولا ولا الثمانيةَ عند الزمتشري(r)، وقال بعض النيوخ: هي مصروفة .
ص: وكَنَوْا بِفلانٍ وفُلانة عن نحو : زَيْدِ وهِنْد، وبأبِي فُلانِينٍ وأَمُ فُلانة










 بفتح التاء وكسرها وضمها، وليس مع التشديد إلا الفتح، وقد يقع مقامهما (1) إبراهيم بن عيسى بن محمد بن أضْغَ أبو إسحاق القرطبي الأزدي المعروف بابن المناصف [ [ . . . .



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

(اكذا وكذاهاه، ملخص من كلام المصنف في الشُرح" (1)
وقال بعض أصحابنا: الوجهُ في فُلان وفُّانة أنه ينطلق كناية عن كل
 إبهاماً، وليس بعَلَم في الجنس لأن العَلَم الجنسيَّ إنما يكون في البِّ البهائم لاستواء آحاد الجنس منها بالنسبة إلينا، وطامِر بن طامِر من الألعا لألام لأنه اسم
 يَيْبُ. وقال الأستاذ أبو علي: طامرٌ اسم عَلَم كأُسامة .




وقال أبو العباس : وأَّا قولُهم طامِرُ بنُ طامِرِ وهَنُ بنُ هُ هَنِّ فإنها معرفة





شُرح التسهيل 1 : إ . .
.
 الناتة التي تسـى بكذا، والفرس الني يسمى بكذا، ليفر ترا ين الآدمينين والبهائما الكتاب

$$
.0 \cdot v: r
$$

( ) (اللسان (مخض) . مخضت الناتة: اخذها الطلق.
(0) س: لفلان.
(7) (7)
(V)

عبد الواحد بن محمد الجذامي المالقي أبو عمرو ـ أو أبو عمر - بن تقي [ . . . . عــ]، =

وصلاَ ووقفاً فرقاً بينهما. وقال أبو الحسن: هذه كنايات وضعت للتذكير عند النسيان، وقد تكون للإضراب عن العَكَمَ ا انتهى .

 وكَيْتَ كناية عن الحديث اللذي تُريد إبهامه، كما أنَّ فلاناً كنايةٌ عن عَكِّهِ لا يعرنه المخاطب.

تم بحمد الشّ تعالى وتوفيقه
الجزءُ الثاني من كتاب التَّنَيِل والتُكْميل"

الجزءُ الثالث، وأولُّه :
"بــبُ الــوصـول"
= هـدئاً ماهرآ في علم العربية. سكن بأخرة مراكنّ، ونيها توني. الذيل والتكملة .79-14:1:0
كيت: سفط من ص، م، م، ن.
ذيت: سقط من ص، م.

## 

$v$
ـ تتمة لوصف النسـخ
ـ


$$
\begin{aligned}
& \text { V4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { - معاقبة الإفراد التثنية } \\
& \text { - و و و و المفرد موقع الجمع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { ^ع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { ^ } \\
& \text { 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { 1 } 1 \text { - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { 9Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { ـ } 4 \text { ـ فصل : ما يجمع بالألف والتاه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { ـ ما يجمع بالألف والتاء قياساً . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { ـ } 9 \text { ـ ما يجمع بالألف والتاء سماعاًا . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { IYV_ I• Y } \\
& 7 \text { ـ باب المعرفة والنكرة . } \\
& \text { ـ حدَ النكرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { ـ حدَ المعرفة } 11 \text { ـ } \\
& \text { | أقسام المعرفة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { _ أعرف المعارف، وترتيبها } \\
& 119 \\
& \text { ـ ما يعرض للمعرفة فيغير رتبتها . }
\end{aligned}
$$



- Y• 1 . . . . - r•r . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . - r.r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـ ضمير النصب المنفصل (إيا) ومذاهب النحويين فيه . . ... . . . . Ylo ـ نصل : الصور التي يتعين فيها انفصال الضمير YY^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ حالات انختيار اتصال الضمير أو انفصاله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ انفصال الضمير ضرورة ـ نصل : مفسِّر ضمير الغائب ـ الأصل تقديم مفسِّر ضمير الغائب . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ro9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـ ت تقديم الضمير غير منوي به التأخير
rv. ـ ضمير الشأن
 - YV7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ الصور التي يبرز فيها ضمير الشأن . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ الصور التي يستكن فيها ضمير الشأن . . . . . . . . . . . . . . . . . - علة بناء المضمر _ أعلى الضمائر اختصاصاً وأدناها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rıo _ لفظه
rav ـ ـ مواضع وقوعه .
r99 - إعرابه
r.. ـ تعين فصليته . - مسألة : اجتماع الضميرين مع الفصل


| oro_r.o | 1 - باس الاسهم العلم |
| :---: | :---: |
| r.o | ـ حذّه . |
| $r \cdot v$ | ـ المنقول والمرتجل . . |
| H1 | ـ المقيس والشاذ . . . . . . |
| rio | ـ المفرد والمركب، وذو المزج وإعرابه . . . . . |
| H7 | ـ اللقب وإعرابه . . . |
| r19 | ـ العلم ذو الغلبة . . |
| rup | ـ العلم المنكر |
| rrv | ـ العلم النوعي الما |
| rrs | _ الأمثلة الموزون بها لـ |
| rrr | ـ الكفاية بفلان وفلانة وهن وهنة ونيت ونيت . . . إلخ . . . . . . |


[^0]:    م: وأتمر.
    (Y) الكتاب Y: YVV:

