

فيش
كِتَابِبِ للتّسْهُيْل

أَنَّ (.)
,
رإرِّرْ



*
mity

# الطّبِعَة الأولِـِ <br>  

## حُقوقُ

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

$$
\begin{aligned}
& \text { 7T0V7ア)/77.ヘ9・と: }
\end{aligned}
$$

## ص: فصل



 مُنُعِرْ بِلُومِ حالِ تُنُحِق العينَ بالدعنى، والمعنى بالعينِ مَجازاً.









 التقسيمُ عليه جُمهورُ النحويين .




 تركيب الاسمِ مَعَ الاسم، ولا من تركيبِ الاسمِّ مَعَ الفعل .



 تقديمهما (\%)، وقد جاز ذلك، فدلَّ على أنَّهما ليسا بمتزلتُهما.

تال بعضُ أصحابنـا: (الصصحيحُ أنْ تركيب الاستّمْ والظرفِ أو






 أن يكون المبتدأُ والظرفُ مِنْ قَبِلِ تركيبِ الاسمِ مَعَ الاسمِ والحرف.
=
(1) لم أقف عليه في النسخة التي عندي من الشيرازيات. وقد ذكر ذلك ابن عصفور في شرح














 والخبرُ منويٌّ في موضعِه، ولذلك عَدَلَ س (r) في قولهمم: فيها قائمْ زَجُلّ، ،


إلى أنْ جَعَلَها حالاَّ من نكرة، ولم يجعلها حالَآل من الضمير الذي في

 والمجرور ليس هو الخبرَ في الحقيقة. وسيأتي الكلامُ على تمامِ هذه

$$
\begin{align*}
& \text { س: او المجرور. }  \tag{1}\\
& \text { الكتاب } \tag{Y}
\end{align*}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { المعنوي: سفط من كـ . } \tag{ई}
\end{align*}
$$

المسألةٍ ـ إنْ شاء اللَّهُ ـ عنَدَ تَرَّض المصنف ششيء من هذا في هذا الباب.

 مؤخراً، وِإذا قَدُرناه مؤخراً فهل يُقَدُرُ باسِم فاعلِ أو فِعُل؟ سيأتي الكَلامُ في ذلك إنْ شاء الها

وقولُه والمفردُ مسُتقُ وغيرُه المشتقٌ هو المبنيُ من المصدر أو من



 الاسم غيرِ المصدر قولُهمم: أَظْفُر(r)، هو مأخوذ من الظُفُر، وليس الُْظُرُ مصدراً، وهو دالٌّ على محلُ قام به معنى ذلك الاسم.






$$
\begin{align*}
& \text { (1) إنّ . . (Y) يقلر باسم: سقط من ك. } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) رجل رج أظفر : طويل الأظفار عريضها. } \\
& \text { شرح التسهيل 1: ع•r. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) الحزور : الغلام الذي قارب البلوغ. } \\
& \text { (V) القفاخر : التارُ الناعم الضار (V) }
\end{aligned}
$$

 أُمهِلت، ولا نُقدر لها مصادرَ، وإن كانت تُستعمل أوصافاً، لأن الإخبارَ بها بارِ
 نُعوتأ أو أخباراً رافعةً ما بعدها فنقول ليست مُشُتَّة، ولكنها أُجْرِيتْ مُجْرى الْ المشتّق، وقد قال المصنف ذلك في باب النعت" (1)، قال لـمّا قَسَّم النعت







الَخْلْمَ|r
وقوله وكلاهما ـ أي : المشتقُّ وغيرُ المشتق ـ مغايرٌ للمبتدأ لفظاً متحدُ به معنىى نحو : زيذّ قائمّ، وهذا بكرّ . وقوله ومتحدٌ به لفظاً دالًّ على الشُهرة وعدمِ التغئِر فمثالُه مشتُقًا قولُ بعض طيئ

خَلِلي خَليلي دُونَ رَيْب، وربَّما أَلانَ امرؤِ قَوْلَا، فَظُنَّ خَـلـيـا
وقال علقمة(گ) :
ومُطْعَمُ الغُنْمِ يومَ الغُنْمِ مُطْعَمُهُ أَنَّى توجَّه، والْمـحرومُ مَخْرُومُ
شرح التسهيل (1)
(Y)





وقالوا: (اكان ذلك والناسُ ناس)|(r)"، وقال(r):

وذكر الخليل : (أنتَ أنتَ|(8)، وقال الشاعر(0):

هـذا رجائي مصر عنـد عـابرة وأنتَ أنتَّ، وقد ناديتُ من كَيَبِ
وأنشد أبو زيد(7):

 صَّ أن يقع خبرآ، فكأنه قال: خليلي هو الخليل المصافي الذي لا يتغير
 وكذلك باقيها، هو على معنى أنه على حاله، لم يتغير، فلذلك أفاد. وقد


 واللسان (سعف) . المساعفة: : المساعدة والمواتاة والقرب في حسن هصصافاة . وإذ الناس ناس أي: إذ الناس أحرار.

البيت في الخصائص r:r:rrv، وصدره فيه: هذا رجا أي: وانت المعروف بالكرم.


 تعنب بن محرز، وإنما مي "رفوني" بالفاء . تلت: هو بالفاء في المصطادر والمرابع
 ولم يتغيروا.

جاء في جملة الجزاء نظير جملة الشُرط، نحو : ا(فمن كانت هِجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِه فهجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِه|(1)، المعنى : فقد وقعتْ مَوْقِعها لِما [ץ: וז/ب] تَحصَّل فيها من جزيل/ الثواب .


 ومُجاثِيْ قصَبْ هَوتْ أجوافُها لو يُنْفَخُون من الَخُؤورة طارُوا



 قَصَبّ، ونحو ذلك" انتهى .


 صومٌ لا يصدُق إلا على المُدْمِن الصوم.


 (Y) سورة الأحزاب، الآية: الـ
 والمعنى: هم بمتزلة تصب جونه هواء، أي: خاله، أي : لا فؤاد لهم
 (0) سورة البقرة، الآية (0) (V) (V) (V)


أمـا النـهـارُ فني قَيـد وسِلْسِلـةِ والليلُ في جَوْفِ مَنْحُوتِ من الساجِ
ومنه: شِعْرٌ شـاعرٌ، ومَوْتٌ مـائتٌ. هـذه كلهـا مُـُل المصصنف في
شرحه(٪). وهذا التقسيمُ في الخبر المفرد تكثيرّ من المصنف.
وقد قسَّمه أصحابنا (\%) إلى ثلاثة أقسام: قسم هو الأول، نحو : زيذ
 واقع موقع ما هو الأول، وهو الظرف والمجرورِ، نحو
 من تقسيم أصحابنا في التحقيق .
وقولُه ولا يتحمل غيرُ المشُتقُ ضميراً مثالُه : هذا أَسَّ، تشير إلى
السَّعُع، فأَسْد جامذّ لا ضمير فيه .
وقولُه ما لم يُوَّوَلْ بمستقٌ يعني: فيتحمل إذْ ذاك الضمير، ويرتفع به، ، فإذا قلت: زيلّ أسلّ، تريد به معننى (شُجاع") فإنه فيه ضمير يعود على المبتدأ . ومن ذلك قول العرب: مررتُ بقومِ عَرَبٍ أجمعون
.TV : سورة يونس، الآية (1)
 ونسب في الكامل صوهr 1 لرجل من أهل البحرين من اللصوص. وهو ونو في الكتاب
 والإنصاح للفارقي ص\& 1 ا. الساج : شُجر من شجر الهند أسود.

 والمحصل ص NTV - AVO.





 ضُمُن معُنى فُصَحاء.





وليلِ يقول الناسُ مِن ظُلُماتِهِ سَواءٍ صَحيحاتُ العُيونِ وعُورُها
كأنَّ لـنـا مـنه بـيوتاً حصيـنـةً مُسُوحاً أَعاليها وَساجاً كُسورُها

 المضمرَ، كأْفَعلِ التفضيل في أكثر الكِلام.


الكتاب Y:YA _ Y Y.

الكتاب Y: Y Y.


 [细
 والساج: نشجر من شجر الهند أسود.



والبَلْسَكَاء: حَشْيشة تَلصق بالثياب كثيرآ.




 بذلك في جامد عُرف لمسماه معنى ملازم لا انفكاك علك عنه، كالإلقدام والقون
 بالمشُتق، فيكون إذ ذالكُ مما لا خِلافَّ فيه.

وقد نَقل صاحب البسيط وصاحب كتاب الإنصافِ (1) الخلافَ في هذه
 ضعيف جداً كهذا القول، وكم للكونيين من قولِ ضعيفي ودِّعاوِ لا يقوم
 ودعواهم أنّ (كمّ" أصلها كاف التُتبيه وما الاستغهامية (N)، ودعواهم أنّ

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1:7•r. }  \tag{1}\\
& \text { (Y) في النسخ كلها (Y) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1 : }  \tag{६}\\
& \text { (0) ( ) ( ) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) الإنصاف م (V) } \\
& \text { ( الإنصان ص) (V) }
\end{aligned}
$$


 يكون صغة، والجاملُ لا يكون صفة.

وقولُه ويتّحملُ المشتتُّ هذا لا يَصِحُ على الإطلاق؛ لأنَّ لنا مشتُقًا لا

 الضميرَ من المستقات ما جاز أن يُعمل عملَ الفعلـ.
 زيذّ منطلقٌ مسرعاً، ففي قائم وعاقل ومُسِرع ضمائر مرفوعة بها . وقولهُ ما لم يَرنع ظاهراً لفظاً مثالُه : الزيدان قائمٌ أبوهما. وقولُ أو محلًا مثالُّه : زيذْ ممروز به.







أحدهما: أن يكون تأكيداً للضمير المستكنُ في الصنة.

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل (r) revr } \tag{r}
\end{align*}
$$

والوجه الثاني: أن يكون فاعلًا بالصفة على حدُ إعرابه وبروزِهْ إذا


 الفاعل تقول: مررت برجلين مُكْرِمك هما، وعلى التأكيد: مُكْرِمَينَ هما . وفي الإفصاح: أجاز بعض أهل عصرنا أن تقول: زيدّ عمرّو ضاربُّه


 وقع، ثم يفعلون ما لا يلزم، فيرفعون به اللبس، فهذا نتضٌ لِّما اعتزموا عليه.




 خبر عنه، فإذا أردت معنى أنَّ زيداً هو ضارِّ
 الثاني، ويزول الإلباس . ومثالُ ما لا يُلبس : زيدُ الفَرَسُ راكبُّه هو، فلو الِّ حذفنا (هو) لم يُلبس .
(1) الكتاب Y: (1)، ولبس فيه هذا المثال، وإنما فيه أمثلة تشبهه.
( $)$
(Y) (Y) في النسخ كلها: ضارباً. والصواب ما أثبت.

(0) ك، ف: المبتدأ.

فلو كان الخبرُ الجاري على غيرِ مَنْ هو له مُسنَداً لغيرِ ضمير المبتدأ،
 أخوه، فـ (راكبُه) خبرٌ جرى على الفرس .

ولو كان الخبر فعلاّ فلا نأتي بالضمير على أنه فاعل بالفعل، بل بل

 للضـمير المستكنْ في (يضربها النحويين في الفعل أنه لا يجب إبرازه.

ويعرض اللبسُ في الفعل كما يعرض في الصفة، وذلك إذا كان






 عمرّو يضربُهَه لم يُذْرَ هل الفعلُ لِعمرِور أو لزيدِ.

وزعم المصنف في الشرح (1) أنه إذا خيف اللبسُ في الفعل وَجْبَ

 تَقدَمَ مِن ذِكر الظاهر الذي هو الفاعل .

وعلةُ بروز الضمير في الوصف دون الفعل أنه إذا تَحَمَلْته الصفةُ لم
(1) شُرح التسهيل ب:1.1.

يكن له ما يُبيُنُه إلا جَرَيان الصفة على مَنْ هي له إذ الضميرُ ليس له صورةٌ


 اتُصال ضمائرِ الرفع بها استحكامَ الفعل في ذلك؛ لأنْ الفـعل يَتُّصل به الضمير على وجهين :

## أحدهما: أن يكون مستراً في الفعل.

والآخر : أنْ يُلْفَظَ به، ويكونَ كالجزء من الفعل، ولنّلك سَكُّنوا له






 الظاهر . وإذا برز الضمير في الصفة الجارية على غيرِ مَنْ هي له نها فهو مرفوع






$$
\begin{align*}
& \text { (1) به ويجعل : سقط من ك. } \\
& \text { ك، ف: جرايتها. }  \tag{Y}\\
& \text { ك، ف، ن: ضاربتاهما. }
\end{align*}
$$

ضاربة، ولم تُتَنُّ، ذلَّ على أنه ليس في الصفة ضميرٌ مستتر، بل هذا الضميرُ المنفصل مرنوعُ بالصفة.



 الفعل في الضرورة لم تتصل به علامة تثنية ولا جمع، نحو (1) :

وعُوِِلَ الضميرُ المنفصل مُعاملةَ الظاهرِ فيما ذكرناه لأنَّ العرب تَححكم له بحكم السببي وهو ظاهر، فيقولون : إنَّ زيداً لم يضربه إلا
 كذلك ضميرُ الرفع المتصلُ بدليل أنهم لا يُحَدُون فعلَّه إلى ضميره المتصل في غير فَفَدْتُ




 كان مبتدأ إشعاراً بحكم أصله.
 غيرِ مَنْ هي له ففي ذلك خلافـن

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

مذهب البصريين أنه لا بُدّ من بروز الضمير فيهـا، ألبس أو لـم





 برجلِ حسن أبواه جميلِ أبواه .








الشاعر ${ }^{(r)}$
وإنْ امـرأَ أَنْـرى إلـيـكِ، ودُونـه سُهُوبُ ومَوْمـاةٌ وبَيْداءُ سَـمْـَتُقُ

=


(1) (1) وساغ... إلى ضميره: سقط من لـ

 [rAv] [rــ سهوب الفلاة: نواحيها التي لا مسلك فيها. والموماة: الأرض التي ليس فيها ماه. والسملق: المستوبة.
وبقولِ الآخر (1):

ويُروى : حَمِيَ الحديد. وقولِ الآخر (r):

وبقول الآخر (r):











 الضأن. وقد سقط البيت من كـ كـ
 .orv:1

معاني القرآن rav:r.r
سورة الشعراء، الآية: ع.

لمحقوقة . . . نيقول : سقط من كـ .

و(خاضـعـين) صفـة لأرباب الأعـنـاق، وجرت عـلى الأعـاق، ولـم يبـرز الضمير، فيقول: خاضعين هم. و(غيرِ ناظرين) صفة لـ (اطعام")، وليس له، ولو برز الضمير لقال : غيرِ ناظرين إناه أنتم.
وقد تأول البصريون هِه الشواهد بإخراجها عن ظاهرها بتأوريلات متكلفة، قالوا(1): لا ضميرَ مستكنّ في قوله: (المحقوقة")، بل قوله : اله (أن
 استجابتُك لصوته . وكذلك لجديرةٌ، أي : لجديرةٌ اصطفاءتُك له خليلًا . وقالوا أيضاً : لمحقوقةٌ ولجديرةٌ خبر مبتدأ محذوف، التقدير : لأَنتِ محقوقة بأن تستجيبي، ولأننتِ جديرة بأن تصطفيه. وقالوا أيضاً: هو جمملة في
 تستجيبي" في موضع المبتدأ، كما تقول: أقائم زيذٌ

 يُعامَلُ معاملةَ ما أُضيف إليه إذا جاز أن تَلفظ بما أضيف إلِّهِ الِيه وأنتَ تُريده،



 المحذوف.

وقالوا في (اقومي ذُرا المـجد بانُوها): : إنَّ التقدير : قومي بانُون ذُرا

(r) شرح الجزولية للابذي ص ص (r
(r) الكتاب 1 (r)

(0) سقطت اللوحة
ry

المجدد بانُوها. وفي جواز مثل هنا التخريج خلافٌ بين أبي علي وأبي الفتح، سيُذكر في الاشتغال إن شاء الها
 أَجْفان كلُ ذي عين، فهو على حذف مضافـ.


 تقول: أتانا عُنُقُ من النـاس، أي : جمـاعة منهمْ، فكأنه قال: فَظَلَّتْ جماعاتُهم لها خاضعين .
 أنه لا يجب إبرازُ الضمير إذا لم يُلْسِس .
ومثالُ الإبراز المُجْجَع عليه قولُ الشاعر (£) :

حَجا كل شيء: ناحيته.

وحُخْمُ هذا الوصفِ إذا جَرى على غيرِ مَنْ هو له خبراً أو نعتاً أو حالآ جاز فيه هذا التفصيل والخلاف المذكور . ولم يتعرض المصنفُ لمطابقة الخبر للمبتدأ في تذكيره وإفراده وفروعهما. ونقول: بالنسبة إلى التذكير والتأنيث إن كان الأول هو الثاني من جهة المعنى فالمخالفة تجوز بِحَسَب اللفظ، نحو : الاسمُ كلمة، وفاطمةُ





هذا الرجلُ، إذا كان (فاطمةُّل| اسمَه. وإنْ كان غيرَه صفةَ فالموافقة، وقد
يُخالف إن كان التأنيث غير حقيقيّ، كقوله(1):
والعينُ بالإتْمِدِ الحاريّ مَكْحُولُ $\qquad$
على تقدير : والعضوُ أو شيءٌ مكحول. وإن كان جامداً فلا يكون إلا على التحقير نحو : هذا الرجلُ امرأةٌ أو التنكير نحو : هذه المرأةُ رجلّ .
وأما بالنسبة إلى الإفراد والجمع فإن كان المبتدأُ مفردَ اللفظ والمعنى

 عليه: هذا الرجلُ أعضاءً، وإن كان منقسماً إلى أعضائه. وإن كان عكسَه: فإن كان الخبرُ مما يَقبلُ التثنيةَ والجمـع جامداً فلا

 الرجالُ قِيامُ، ولا يكون مفرداً إلا بتقدير موصوفي مفردِ اللفظٍِ دونَ المعنى،

نحو قوله
ألا إنْ جـيـرانـي الـَعـيُـئَةَ رائـح دَعَتْهـم دَواعِ لـلـهـوى ومَـنـادِح

 أحوى. والربعي: ما نتج ني الربيع، وهو أنضل النتاج. والحاري : المنسوب إلى الحيرة.

ثوب أخلاق: بالي.
البرمة: القدر . وبرمة أعشار : انكسرت تطعاً تطعاً.


 السبع ص7•r والتكملة ص110. المنادح: جمع مُنّلوحة، ومي الأرض البعيدة الواسعة.

أي : جمنْ رائح، وليس جيداً . وقيل : إن أردت بالجمع كُلُيّه جاز
إفرادُ الخبر، نحو قوله(1):
نَصَبْنَ الهوى، ثم ارتَمينَ قُلوبنا


وإن لم يَقبل كأَفْعلِ التفضيل : فإن كان بـ (امِنْ") فهو في معنى الجمع،



 الفعلَ(ع)، أي : أولُ مَنْ طَعِمَ.

 الزجاج فيسوغ، نحو : جيشُهـم إنما هو فَرَسْ ورجُلْ ، تريد ليسوا بكثيري الأتباع" .


 سورة النساء، الآية: 19.
(r) (r) نسب هذا القول في معاني القرآني وإعرابه ا

 .|rr:1
(0) (0) معاني القوآن وإعرابه 1:ITr.

وإن كان عكسَه، أي : مجموعَ اللفظ مفردَ المعنىى، كرجل يُسمى زُيُوداً، فحكمُه حكمُ ما هو مفردٌ في اللفظ والمعنى.

ص: والجملةُ اسمبةٌ ونعلية، ولا يَمتنع كونُها طَلَبيةَ، خلالانَ لابن

 بعضُها، أو قام بعضُها مَقامَ مُضانِ الِلى العائد، استغنتْ عن عائلد، والِّأِ

نلا.
ش : مثالُ الاسمية: زيدٌ أبوه قائم، ومثالُ الفعلية: زيذُ خَرج أخوه.



 فيها الجملة المصدرة باسِم الشرط غيرَ معمولِ لفعله، نحو : زيذُ مَنْ يُكْرِهُ أَكِرْه.

ويَدخل في الجملة الفعلية الجملةُ الشُرطية المصدرةُ بحرف أِّمر أو اسم



 معمولُها نحو : زيدُ عمراً ضربَ أو يضرب، وبعضُ النحويين منع من ذلك.
 [ץ: هّ/ب] الكوفيين/ إلى أنّ الجملة الطلبية لا تكون خبراً للمبتدأ؛ نظراً إلى أنَّ الخبر
(1) شرح الكافية 91:1.

حقُّه أن يكون محتمالْ للصدق والكذب، والجملة الطلبية ليست كذلك. وهذا قول فاسد لأنا قد أجمعنا على أنَّ خبر المبتدأ يكون مفرداً،


 منه مع ما قبله خبر يحتمل الصدق والكذب، والأمر والنهي وما أشبهرهما لا لا لا
 ينتظم منه مع المبتدأ خبر ، نحو : كيف زيذّ وأين عمرّو؟ ومتى القتالُ؟ فلا
 مسموع من لسان العرب، قال الشاغر، وهو رجل من طيئ (1):
 وقولُه خلاناً لِثَعْلَب زُوي عن ثـعلب (r) أنه مَنع الإخبار عن المبتدأ


 وقال الناغر(7):
 وقولُ خلاناً لابن اللَّرَّاج إنما أَضمر القول في نحو : زيذُ اضربْه، وإنَّ

$$
\begin{align*}
& \text { نرح الكافية 1:191 الوا }  \tag{r}\\
& \text { سورة اللعنكوت، الآية: } 79 . \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة العنكبوت، الآية: } 9 . \tag{8}
\end{align*}
$$

 جشأت نفسّه: نهضت إليه، وارتفعت من فزع أو حزن. والمناص : التأخر والفرار.
 فلا يكون خبراً، وقد تقدم الردُ على هذا في الرد على ابن الأنباري ．






 ضميرُ الشأن（r）
 وقولهم：（هِجْجُرى أبي بكر لا إله إلا اله｜｜（7）، أي ：قولُّه في الهاجرة لا لا إله إلا اله

居


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (目) ك، ف، الموطا: قلت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - صشז }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) } \\
& \text { (A) : سورة الأعرافن، الآية: (A) }
\end{aligned}
$$

مع مزيد الثناء، ويَكْثُُ الاتحادُ لفظاً ومعنَى تعظيماً لأمر المُحَدَّث عنه أو


 ضـميرُ الأزواج مُقـام الأزواج المضافةِ إلى ضـمـير (اللذين)، وممئُه قولُ

الشاعر (r):


أراد: يدومُ مجذهم أْثيلًا


يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عليهمْ بَرْدى يُصَفَّقُ بالرَّحيقِ السَّلْسَلِ
بَرَدى: موضح، يريد: ماءَ بردى، فأعاد الضمير من (يُصَفَّق") علىى



(r)

 يَتْرَنْزَنَها .
هو حسان بن نابت. والبيت ني ديوانه ص
 بارض دمشتق.
 والسارةة فيما نرض عليكمها





 تَستغني عن العائد، مثالُه: زيدُ قام غلامُهَ، وزيدُ أبوه قائمّ


 نذكر ذلك على الاستيفاء، فنقول:

 إلا اللّهُها ، وهو زيذٌ منطلقُ . وإن لم تكن نفس المبتدأ في المعنى فالا بُدْ من


> (1) سورة المائدة، الآية: r^.
كـ: إنه.
(Y) "ابعد موتهم" كما يحذف بعض الكلام، تقول: ينبني لهن أن يتربصن، نلما حذف ينبغي وقع يتربصن موقعهال" . ( ) ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد صر م

$$
\begin{align*}
& \text { ص. صr } \\
& \text { (0) } \\
& \text { تلقاً : سقط من كـ كـ } \tag{7}
\end{align*}
$$

كذا وردت هذه الجملة في النسخ المخطوطة! ولم أهتدِ إلى مناسبتها، وقد يكون بعدها (V) كلام ساتط .


الأول: أنّ (سواءء) مبتدأ، والجملة خبر (1)، ولم تحتج إلى رابط لأنها المبتدأ في المعنى والتأويل؛ ؛ إذ التقدير : سواءً عليَّ قيامُك وقُقودُك، وهو مذهب الزَجَّاج ${ }^{(r)}$ وأبي علي(r)
الثاني: أنَّ/ الجملة مي المبتدأ، وهي في تقدير اسم مفرد، ولاسواءاء" [٪: بז/ب] الخبر، وبه قال جماعة" ومذهبُ الزمخشري (T)


 والرابطُ المتفقُ عليه خمسةُ أثياء: ضميرُ المبتدأ، نحو : زيدٌ قام غلامُه.

وتكرارُ المبتدأ بلفظه، نحو : زيدّ قامَ زيّ، وأكثرُ ما يكون ذلك موضع التهويل والتفخيم، نحو قوله تعالى: (9) (4)



$$
\text { المقتصد ص ع\& Y ـ } 40 \text {. }
$$

والبسيط في نرح الجمل ص صهo.
(1) شرح الإيضاح للعكبري ص• غr والتبيان له صا .
(9) سورة الحاقة، الآبتان: 1-r ــ







 فـأَمَا الـقتـالُ لا قـتـالَ لـديكـمُ وقال (7) :
. . . وأمَّا الصبرُ عنها فلا صَبْرا

(1) هو جرير . والبيت في ديوانه صTr| وأمالي ابن الشجري : : •rv وشري الجمل لابن
 واحردها: وَّج، وهما رَّجحانِ.

الأصول r:با


 [الإنشاد
سورة الأعراف، الآية: דـا

 هو ابن مَّاداة . وبقية البيت :


واالقتالُّه فرذّ من أفرادِ القتالِ المـنفيُ، و(الصبره" فردٌ من أفرادِ الصبرِ
المنفيُ
وعطفُ جملة بالفاء فيها ضميرُ المبتدأ على جملِّ عاريةٍ منه، هي خبر
المبتدأ، نحوُ قوله(1) :
وإنسانُ عيني يَخْسُرُ الماءُ تارةً فيبدلو، وتاراتِ يَجِمُّ، فَيَغْرَقُ
وقال
إنَّ الَخَليطَ أَجَدَّ البَّْنُ، فانْفَرَقا وعُلُقَ القَلْبُ مِن أَسماءً ما عَلِقا
في رواية من رفع (البَّيْن") فني (فيبدو") ضميرٌ مستكنُّ عائد على المبتدأ الذي هو (وإنسانُ عيني")، وهي معطوفة على قوله: "ايَخْسُرُ الماءُ
 المعطوف. وكذا الكلامُ في البيت الثاني.

 منعه.

وأجاز ذلك أبو الحسن ")، وتبعه ابن خروف(0)، واستدلَّ على صحة


 تقدم ني

يجز . . . . .

 وتبه ابن خروف: ستط من كـ.


التقدير : إنَّا لا نُشيع أَجْرَهم .





لفهم المعنى
وأَحسنُ من هذا التخخريج أن يكون التقدير : أَفَمَنْ زُيُنَ له سُوءُ عَمَلِه

 السابقِ حُذف الخبرُ ومعادلُ المبتدأ السابق وخبرُه .

受 جملةَ اعتراض .

وتأول ابنُ عصفورِ ذلك بأن جَعل الرابطًّ محذوفاً، تقـديرْه: تَن

(1) سورة ناطر، الآية: ^.
(Y) سورة الكهف، الآية: : •r.




سورة الكهف، الآية: اتـ.


ذهب إليه أبو الحسن من الاستغناء عن الضمير باسم ظاهرِ هو المبتدأ في المعنى، كما جاز ذلك في الصلة، حُكي من كلاْمهم (1": أبو سعيد الني رَوَيتُ عن الخدريُ، يريدون: زَويتُ عنه، إلا أنَّ ذلك قليلٌ جلاًّه

انتهى
وقال ابن هشام: ويَعْضِدُه - يعني الأخفشُ - قولُ الشاعر (Y):



وعطفُ جملةٍ بالواو مكانَ الفاء فيها ضميرُ المبتدأ على جملةِ عارية
 ومَنع ذلك الجمهورُ، وشَرُطوا أن يكون العطفُ بالفاء .
ووقوعُ المضمر مكانَ مُظْهِره الذي اتصل به الذكرُ العائد على المُتخْبِرِ
 التقدير : يَتَرَبُصُ أَزْواجُهم، فَحَصَلَ الربطُ بهذا المضمر الواقع مكانَ المَانَ المظهرِ
 والكسائيُ ، ومنعه الجمهورُ، واستدل الأخفس والكسائي بهذه الآية. ولا ينبغي أن تُحمل الآية على هذا لأنه رَبْطٌ بالمعنى، والرَّبُط بالمعنى

 الجزولية للابذي ص10 (r) الخصائص با ( ) (0) (0) سورة البقرة، الآية: \& عبا
(T) انظر توله في مذه الآلية في كتابه معاني القرآن صIV7.

لا ينقاس، ولذلك لمُّا قالت العرب: مررتُ برجلِ حَسْنِ أبواه جَميلينِ،



 [r: [rv/ب] الصفة الأولى/، ويُجعل الضمير العائد على الأبوين من الصفة الأولى رابطا




ووقوعُ المضمر عائداً على المبتدأ بدلاً من بعضِ ما في الـجملة
 والجملة بعده خبر، ولا رابط فيه، لكنه زُبط بالبدل الذي هي هو (هور"؛ إذ (اهو")

 البدل، إن شاء الهّ . فهله الروابط المُخْخَلَفُ فيها، وهي أربعة .

وقد تَرك المصنفُ مما أُجمع عليه أنه رابطُ اثنين : أحدهما العموم،
 الشرح (r) باسم الإشارة أو غيره. وأَورد مُخْتَلَفَا فيه مَوْرد المُتَّفَق عليه، وهو قولُه (أو قام بعضُها مَقامَ مضانِ إلى العائدها .


$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) مررت برجل : سقط من ك. } \\
& \text { الكتاب Y:01. }  \tag{Y}\\
& \text { شرح التسهيل 1:1 } \tag{r}
\end{align*}
$$

 الصلاة، فيتحصل به ما كان يَتَحصل بضمير مَعَ تأكيدِ الاعتناء ومزيد الثناءه انتهى. وهذا الذي ذكره هو مذهب الأخفش .



 للكونيين

 يجوز حذفُه من المغعولات.

واحْتَزَزَ بقوله (ونُصِبَ" من أن يكون الضميرُ مرفوعاً، فإنه لا يجوزُ

 أي : قَتَلْتُهنَ عَمْداً. ومثالُ المنصوب بوصف قولُ الراجز (7) :

$$
\begin{align*}
\text { (1) }
\end{align*}
$$


س، لـ، ن: وبإضافة.



(7) شرح التسهيل I ITY.

## غَنِيُ نـفسِ العَفـافُ الـُمـنْني والخـائفُ الإملاقِ لا يَسْتَغْني

التقدير : العُعفُ المُغْنِيه، أي: الذي يُغنيه هو غَنِيُ نفسِ، فالعفافُ : مبتدأ، والمُغْني: مبتدأ ثان، وخبره (اغَنِيْ نفسِ"، وفي (المُعْنَيل" ضميران:


 الكلام: الذي يُغْنيه العفافُ غَنيُ نفسِ





 المنصوب؛ إذ التقدير : المُغْنْيه، والمعنى : غَنِيُ النفسِ العفافُ يُغْنيه.


 المحذوف، وهو ضمير مجرور بِمنْ، وهو خرف تبعيض ومثالُ الظرفية قولُه(r) :

(1) ك، (Y) (Y) والجملة

$$
\begin{aligned}
& \text {.OAV ،YミV،rA• - YVA الأصول Y: (Y) } \\
& \text { (r) تقدم ني rrer }
\end{aligned}
$$

أي: نُساءُ فيه، ونُسَرُ فيه. وقولُهم: (اشَهْز تَرى، وشهرّ تَرى، وشهز مَزَعى|(1) أي : وشهرٌ تُرى فيه النبات.
ومشال ما جُزَ بمسبوقِ مداثلِ لفظاً ومعمولاً قولُ الشُاعر(r) : أَضِخْ، فالني تُوصى به أنتَ مُفْلِحْ تَا تَكُ إلا في الفَلاحِ مُنافِسا أراد: أنتَ مفلح به، فحذف (ابه) لأنه مسبوق بمماثل لفظاً ومعمولا"،


ومثال ما جُرَ بإضافةٍ اسم فاعل قولُ الشاعر (8): سُبْلُ المعالي بنو الأعلَين سالكةً والإرثُ أَجْدَرْ مَنْ يَخظَى به الوَوَلَُ أي: سـالِكَتُها، وأَنَّتَ (اسالكة)، وكان القياس: سالكون، لأن ("بني") يؤنث، تقول(0):
$\qquad$
وقولُه وقد يُخذَّفُ بإجماع إن كان مفعولاَ به، والمبتدأُ كلٌ او شُبهُه

(Y) (Y)
 (r) ( ) ( ) (0) هذه قطعة من بيت النابغة الذبياني :

 واتطعوا حلفهم سورة الحديد، الآية: •1. السبعة صو
وَعَدَه . وقولُ الراجز (1):

أي : لم أَصنغه.








هكذا رواه أبو بكرِ بنُ الأنباريّ برفع (خالده" و(أصحابهه) انتهى ما ذكره المصنف، وما مَتْنّاه قبلُ فمن تمئيلِ إلا قليلًا

وهذا التقسبـمُ الذي سَلَكهه في العائد على المبتدأ بالنِسبة إلى جوازِ حذفِه غيرُ الطريق الذي سَلَكه أصحابُنُا، وفيه ما الْخُلِفْ فيه وما اتْْقِقَ عليه،

هو أبو النجم العجلي. ومذا مطلع أرجوزة ني ديوانه صبا
 وتني: تالنّ الأكاذيب والادعاءاتات
 مطبوعته.
سورة المائدة، الآية: • 0. مختصر في شواذ القرآن ص بr والمحتسب ا: •• آ. وتد قرا بها غيره أيضاً.


 الذي صنعه الدكتور نوري حموذي القيسي•

وفي كلام المصنف ذَغوى إجماع لا تَصِحُ، ونَقْلُ عن البصريين والكوفيين
لا يُوافَق عليه، ونحن نُوَضِحُ ذلك، فنْولو :
الضممير العائد على المبتدأ من الجملة التي وقعت خبرا أ عنه إما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً؛ إن كان أن مرفوعاً لم يَجُزْ حذفُه سواءُ أكانَ مبتدأ أم غيرَه، فلا يجوز : الزيدان قامَ، ولا : الزيدون ضِرِبَّ وذهب بعض النحويين(1) إلى أنه يـجوز حذفه إذا كان مبتدأ، نحوُ

$$
\text { قولِه }{ }^{(r)}
$$


تقديره: هو عارٌ ، فحذف (هوو") من الجملة التي هي خبر عن قوله:
ورُبَّ قتلِ .
وقال صاحبب البسيط: (إن كان مبتداً جـاز حذفُه، نـحو : زيـُ هو
قائمّ ؛ إذ لا مانعَ من ذلك" انتهى .
وهذا ليس بشيء لأنك إذا قلت: زيدُ قائمّم، وحذفت ("هو)، ،لم يُعلم

 نصب (اقائم") فيكون الخبر .

وإن كان منصوباً فإما أن يكـون منصوباً بفعل أو بغيرِهِ : إن كان




 شعر الخوارج صاهبـ

حذفُه، نحو : الصديقُ كانَه زيلُ . وإن كان فعلّا تامَّا فإما أن يكون متصرفاً أو غيرَ متصرف : إن كان غيرَ متصرف لم يَجُزْ حذفه، نحو : زيذّ ما أَحسنَه! واختلف النقل عن الفراء: فـحكى عنه أبو بكر بن الأنباري أنه لا يجوز(1) حذف هذه الهاء. ونَقل عنه المصنغنُ أنه يُجيز حذَهِها . قال (Y): المع أنه لا يُجيز : زيلٌ ضربتُّ، وذلك أنَّ فعل التعجب لا تَسَلّْطَ له على ما ما
 مع إيثار الابتداء بالعمل ترجيحُ الأضنعف على الأقوى") . قال : "ولـم يعتبر ذلك في نحو "كلُّه لم أصنع" لشبه كُلّ بالموصول العام، وكذا ما كُكُل" (ع) في الحموم" انتهى كلامه.
وحكى أبو بكر بن الأنباري أنَّ الكسائيَّ كان يُجيز : أبوك ما أَحسنَ ! قال : (الْمّا لم أَصِلْ إلى نصب الأبَ أَضمرتُ له هاء تعود عليه، فرفعتُه بها، والتقدير : أبوك ما أَخْسَنه! ! .

وإن كان متصرفـاً فمذهـب البصريين (0) أنه لا يـجوز حـذفُه إلا في الشعر، وسواء أكان يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعِه، نحو : زيلّ ضَرَبَه



. (1)
. هذا القول والذي يلهه ليسا في هذا الموضع من مطبوعة شرح المصنف (Y)
(Y)

ن: وكذا ما ماثل كل .

 جعفر النحاس ني إعراب القرآن ب: Y Y على أن المـبرد لا يجيز هنا في منثور ولا منظوم
(7) سورة الحديد، الآية: •1. وقد تقدم تخريجها تريباً EY

وقد سَلَكَ الأدبَ في ذلك شيخُنا الأستاذُ أبو الحسين بن أبي الربيع،


وَعَدَ اللُّهُ الحسنى)" .
وذهب هشام إلى أنه يجوز "زيذ ضربتُ" في الاختيار .


 ضربت . ومما جاء من ذلك قولُه(£) : عـلـيَّ ذنـبـاً كُـلُه لــم أَهْـنـعِع

وقوّلُه (0)
$\qquad$
وقولُه(:):



وإنما جاز ذلك مع هذه الأسماء خاصَةّ لأنَّ اسمَ الاستفهام من أسماء


$$
\begin{aligned}
& \text {.IVr - IVY:1 الملخصص (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) تقدم ني صV (0) }
\end{aligned}
$$

(V) هو الأغلب العجلي كما في الصحاح (روض)، أو حميد الأرقط كما في اللسان (روض) .
 :

ترى أنَّ الموصول لا تتقدم صِلتُه عليه، فكـما أنه يـجوز أْن يُحذَف هذا الضمير من الصلة، فكذلك يُحذف من الخبر .
 من أدوات الصدور، فإذا قلت : (اكُلٌ القوم ضربتهل) فالمعنى : ما ما من القوم


ضربته. والدليلُ على أنّ الكلام يدخله معنى (اما)" قولُه(1) :
وكُـلُـهـمُ حــاشــاك إلا وجـدتُـُنُ كعينِ الكَذُوب جَهْدِها واحتفالِها
 وجدته، فأثبهت لذلك الموصول، فساغ حذف الضمير .
وقال الفراء أيضاً: لا أضمر الهاءَ إلا مـع ستة أنُياء: كُلّ ومَنْ وما

 نِعْمَ وبِّسْنَ يرتغعان على الابتداء .
 من الجملة الواقعة خبراً لهله الأسماء لا يجوز إذا أدى إلى تهيئة العامل

 المبتدأ، لأنَّ حذفَه من الصلة لا يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعِه عنه؛ ؛
(1) البيت في معاني القرآن للفراء 1: جـا عا وضرائر النُعر صV0 وعنه في شرح أبيات المغني LIV:Y

أحد: ستط من لـ


 الثـافية صب•11.

إذ الصلة لا تعمل في الموصول، وليس كذلك أسماء الاستغهام وكُلّ وكِلا



 بحذف الضمير من أخبارهالا انتهى كلامه.

 يضطر شاعر إلى هذا لأنّ وزن المرفوع والمنصوب واحئد


 للنكرة، وكذلك النكراتُ كلُّها عندهما .

وأجاز الفراء أيضاً الرفع في كل اسم لا يكون



 احتجاج الفراءها انتهى ما نقله أبو جعفر .
وأين ما ادعى المصنف من الإجماع في (اكلّ" وما أثبهه في العمومه، ولم يقل به في (اكُلُّه إلا الفراءُ في نقل، وإلا الفراءُ والكسائئ في نتلِ
(1) هذا مذهب سيبريه، نتد تال في تول أبي النجم الكُله لم اصنغ": هلأن النصب لا يكسر


وإن كان الضمير مـجروراً فإما أن يكون مجروراً بالإضافة أو بحرفِ
جَرٌ :
إن كان مجروراً بالإضافة فلا يجوز حذفه، وسواء أكان أصله النصب
 أُصحابنا وإطلاقُهم، وفي كلامِ بعضهم أنه إذا كان مجروروراً وأصلُه النصبُ فقد يُحذَف .

وإن كان مجروراً بحرفِ جَرّ فإمُا أن يؤدي إلى تهيئة العامل للُعمل



وقال الثاعر (r) :


 ولَخَصَ بعضُ أصحابنا حذفَ الضمنير، فقال : لا يجوز حذِّه إلا


 فهذه خمسة شروط في جواز حذف الضمير العائد من الجملة إلى المبتدأ. وتبين أنَّ ما ذكره المصنف في الفص وفي الشُرح منقودٌ من وجوه:
 تخريجه في إيضاح الشُعر صYVQ. عَزْ : غَلْبَ. وبَّزَ : سَلْبَ. rAr:r (r)


أحدها: أنه إذا نُصب بفعلِ أو وصف نقد يُحذَف . وذكرنا (1) أنْ ذلك
لا يجوز عند البصريين إلا في الشُعر، وسواء أكان فعلَ تعجب أم غيرّه.

 لم يَجْز، نحو : الرغيفُ أكلتُ منه، ، فلا يجوز حذف (لمنه) لأنْ حذفه يؤدي إلى التهيئة والقطع
الثالث: أنه( (إذا جُزَ بحرف ظرف فقد يُحذَف. واستدلَ على ذلك بقوله


وبقوله: : وشهرْ تَرى(8). وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى التهيئة والقطع .


 الصفة أَولى لأنّ الحذف منها أقربُ من الحذف من أخبار المبتدأ.
 أنه لا يجوز ذلك عند أصحابنا، وإن جاء منه شيء فبابُه الشعر . السادس : دعواه الإجماع إذا كان المبتدأ كُلْا أو شبهَهَ في العموم والافتقار . وقد ذكرنا أنَّ الكسائيَّ والفراءً في نقلِ أجازا ذلك مع كُلّ ، وأنَّ الفراء أجازه في نقلِ آخر مع كُلْ .

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


 ذلك، بل ذلك عند أصحابنا إن وُجد ففي الشعر .

فالرفع في (اكُلّه" جائز عنده بالإجماع، والرفع في "زيلُ ضربت" ضعيف. ولا فصل بينهما عند أصحابنا.


 وأمُا البصريون فجؤزوه في الشُعر . وهذا اضططراب كثير في مذه المسألة للمصنف، رحمه الها .

ص: ويُغني عن الخبر باطّراد ظرنْ، أو حرنُ جُرْ



 وقولُ تامُّ احترازٌ من أن يكون ناقصاً، نحو : زيدُ فيك، وزيدّ عنك،
فإن مثل هذا لا يَصِحُ أن يُخْبَرَ به(0) عن (زيده) .

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

$$
\begin{align*}
& \text { ك : مثال إعمال الظرف. } \tag{६}
\end{align*}
$$

 وبكرْ مُعرِّ عنك .

وقولُه معمولْ في الأجودِ لاسم ناعلِ كونِ مُطْلَقِ فإذا قلت : ازيدّ





 اسم الفاعل، وبعضُ المواضع لا يَصلُح فيه الفعلُ، نحور : أمَّا عندَكُ فزيلّ،
وجئُتُ فإذا عندَكُ زيدّ (1) .

والزمخشري( () وغير’هما (0) .

ورُجْحَ (7) هذا القول بأنَّ الفعل متعين في وصل الموصولات، والفرقُ بينهمـا أنه في الوصل واقع موقعاً لا يقع فيه المفعرد، بل إن وقع أُوُو

لانّ ذأهأها وإذاها الدفاجأة لا يليهما فسل .















بجملة، وهنا الأصل فيه للمغرد، وإذا وقعت فيه الجملة أُولتت بالمفرد. ورُجِّحَ أيضهاً بأنَّ أصل العمل للفعل، فمتى أمكن أُقِرَّ على حاله، وقد أمكن بتقديره. وعُورِضَ بأنَّ الموضع للمفرد .

وقال ابن الدهان: رأيت بيتاً هو حُجة على أنه جملة، وهو قولُ(1):


ومعلومُ أنَّ (أَمَّا) تَقطع ما بعدَّها عما قبلَهها، والهـمزةَ لا تَصـذَّر إلا جملة، ولا تتصدر مفرداً، فثبت أنه جملة.
 أنَّ مذهب س أنَّ الظرف منصوب بالمبتدأ نفسِه، ، وهو خبر عنه، وعَمِلَ فيه المبتدأُ النصبَ لا الرفعَ لأنه ليس الأولَ في المعنى، فإذا كان الْأِ الخبرُ هو الأولَ رُفع، وإذا كان غيرَ الأول نُصب .
 نص عليه في أبواب الصفة(7)، عمل فيه نصبآ كما عمل في المفرد المر رفعاً
 متقدمي أهل البصرة، انتهى •





(0) شرح الجمل له ص10 10 مع بعض الاغتلاف. والنص بلفظه في شرح الجزولية للابذي

(ד) (ا (أفــ على هذا القول ني أبواب الصفة من الكتاب. ; يد هنا في لـ: كما عمل . (V)

وذكر المصنف في الشرح (1) أنَّ ابن خَروف ذهب إلى ذلك، وأنه


فيه، قال (r): وهو يططل من سبعة أوجه:

أحدها: أنه قولْ مخالف لما شُهر عن البصريين والكوفيين مع عدمِ
دليل، نوجب اطراحه.

تلت: أمّا قوله: (إنه مخالف لما شُهر عن البصريين والكوفيين" فليس

 نكما أعملنا المبتدأ في الخبر إذا كأن إياه رفعأ، كذلك أعملنا
 :ذكك بما ذكرناه.

الثاني: أنَّ قائله يوافقنا على أنَّ المبتدأ عاملُ رفع، ويُخالفنا بادّعاء
 في إمكان تقديرِ خبر مرفوِِ ناصبِ للظرف، فلا عُدول عنه.
قلت: لا نوافق على أنَّ المبتدأ عاملُ رفع على الإطلاق، بل بل الاتفاق على أنه عاملُ رفع إذا كان الخبر هو الأولَ، أما إذا كان الخبر ظرفاً فلا .لا
 لهما، ولا نظير له، فَوحبَ اطُرْاُحُه.

$$
\begin{align*}
& \text { زعم.... لس : سفط من ك. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { لك، لٌ يستلزم }
\end{align*}
$$


 الرابع : أنه يَسْتلزم ارتباط متباينين دون رابط، ولا نظير له.

 خَلْفَك" هذا التركيب الخاص حَصل به الربط، وليس حصول الرِّ الربط مستدعياً لفظاً ثالثاً يَخُصُل به الربط.
الخامس : أنَّ نِسْبة الخبر من المبتدأ نسبةُ الفاعل من الفعل، والواقعُ موقعَ الفاعل من المنصوبات لا يُغنني عن تقدير الفاعل، وكذا الواقعُ موقعَ الخبر من المنصوبات لا يُغني عن تقدير الخبر •

 محكومٌ به ومُسْنَدُ إلى المبتدأ، كما أنَّ الفعل محكومٌ به ومُسْنَدُ إلى الفاعل .

 والمصدرُ منصوبٌ بغير المبتدأ، فوجب أن يكون الظرف كِّ كذلك إلحاقاً للنظير بالنظير .

السابع: أنَّ عامل النصب في غير الظُرف المذكور بإجماع لا يكون إلا فعلا أو شبيهُه أو شُبيةَ شبيهِه، والمبتدأُ لا يُشترط فيه ذلك، فلا يصح انتصاب الظرف المذكورِ به.
قلت: مَن زَعم أنَّ الظرفَ منصوبٌ بالمبتدأ نفيبه لا يُخرِجُ المبتداً عن

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

أن يكون شبيهاً بالفعل أو شبيهَ شَبيهي، والجامعُ بينهما الاقتضاء.

 لِس بزيد، فمخالفتُه له عملتْ فيه النصب.





استقرار ولا قيام ولا قعود.

وخالف أحمدُ بن يحيى أصحابَه، فقال (r) : (المحلٌّ منصوب بفعل
محذوف".
ورُدّ هذا المذهب المنسوب للكوفيين بوجوه():
أحدها: أنَّ تخالف المتباينين متنى نسبته إلى كل منهما كنسبته إلى
الآخر، فإعمالُه في أحلدهما ترجيحْ من غير مُرْجُح.
 فيها بإجماع، نحو : أبو يوسنَ أبو حنيفة، وزيـُ زهيرُ، ونهارُكُ صائمّم،


 معط صـ

(Y) الإنصاف ص

شرح التسهيل 1 سورة آل عمران، الآية: سדا.

المذكور لعملت في هذه الأخبار ونحوها لِتَحَقِّ المخالفة فيها.
الثالث: أنَّ المخالفة معنى لا يختص بالأسماء دون الأفعال، فلا

 الاختصاصَ أحقُّ بعدم العمل لِضعفِهـ .

 أَحَقُع الْمبتدأ مع بُعِده بالتقدم، فإعمالُ ذلك العائِدِ في الظرفِ لِقُزبِه منه

وقولُه وما يُعْزى للظرِي من خَبرَيَّةٍ وعمل فالأَضَعُ كونُه لِعاملِه هذا




 بالفعلِ العاملِ النصبَ في الظرف. وكذلك تَحَمُلْه للضمير المرَفوع العائد على زيد.

وذهب أحمد بن يحيى (r) إلى أن المَحَلَّ نائبّ عن الفعل المحذوف الناصب له، يُضْمُرُ فيه من ذِذْرِ الاسم ما يُضْمَرُ في الفعل .






وذهب الفراء إلى أنَّ المَحَلَّ إذا تأخر تَحَمّْلَ ضميرَ (زيده"، وإذا تقدم
 أنه إذا تَأَخر رَفع الظاهرَ، ورَفع ضميرَه الْا

والمنقولُ عن البصريين أنه يتحمل ضميرَ المبتدأ سواء أتقدمَ على


 للضممير الذي تحمله الظرفُ، و"هو" تأكيد له لأنك أكدته بلفظ النغس، فاحتيج إلى توكيلِ بضـميرِ منفصل . وتقول: إنَّ المُمالَ عندَكَك أَجْمَعُ،
 لأنك أَكَّدتَ بأَجْمَع . وقال الشاعر (ب) :

فإنَّ فؤادي عنـدَكِ الـدهرَ أَجْـَـعُ
وإذا قلت: "زيدٌ خلفَك أبوه" ف (أبوه") مرفوع بالظرف على الفاعلية،

 بجملة، هكذا تَلَقَنَّا هذا الإعرابَ من شيو الْ
 الحكم إلى الظرف، إذ لو كان الحكم للعامل لجاز : قائماً زيدّ في الدار،






كما جاز مع العامل. وقد استخرج من س (1") مذا القول، فقال: تقول:
 عليه حتى يُؤكَد، والظرفُ كهذا في النيابة .
وذهب أبو زيد السُههيلي (r) إلى أنه ها لا يَصِحُ ارتفاعُ اسم بعدَ الظرف
 بالابتداء، كما يَرتفع في „قائمّ زيلّها بالابتداءها .


 السيرافئيُ مُرادَه، وشَرَحَ وجهَ الغَلَط بِما فيه غُنْية .
فالجوابُ: أنُ الفرق بينَ الظرفِ واسم الفاعل أنُ اسم الفاعل مشتّقُّ، [r: [r/ب] وفيه لفظُ الفعل/ موجودٌ، فإذا اقترنت به قَرينةٌ من القرائن التي يَتُوى بها
 بالحرف، ويدلٌ عليه، فلم يكن في قوة القرينة التي اعتمد عليهِ ألِّ أن تجعله
 كالفعل حتى يَجتمع الاعتماد المُقَوُي لمعنى الفعل مَعَ اللفظ المشُتِّ من الفعل، فيعملَ حينئذ عَمَلَ الفعل .

ووجهُ آخرُ من الفرق: إذا قلت (امررتُ برجلِ قائم أبوه" فالقيامُم(8)
مُمْنَدْ إلى الأب في المعنى، وإلى زَجُل في اللفظ، واتفي لفظُ ومعنى، فكان في اللفظ جاريأ على ما قبلَه، وفي المعنى مسنداً إلى ما

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) نتائج الفكر صYY (YY }
\end{aligned}
$$

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

 قبلَه، إنما هو معنىى يتعلق به الجار ، وذلك المعنى مُسْنَّدُ إلى الاسم المرفوع وخبرٌ عنه، فَصَحَّ أنه مبتدأ، والمجرورُ خبرٌ له، والجملةُ في موضعِ نعبِ أو







 الزيدونه لأنَّ التوكيد لا يَتقدم على المؤكّدا النتهـ .

 ارتفاعً الفاعل لا غير، والمجرور في موضع الصفة ألو أو الحال أو أو الخبر .
 مبتدأ، وتكون الجملة في موضع الصفة أو الحال أو الخبر .
ومنهم من أجاز الوجهين، كما يرى أبو الحسن (r) في المجرورات


شرح الكانية ا: צ\&.
 وشرح الكانفة 1: 9 ها

والظروف وإن لم تعتمد. وكلامُ س (1) مُحتمل، وكلٌ تَأَّهَلَ على مذهبِه.
وقولُه ورُبُما اجتمعا لفظاً مثالُه ما وَرد من قول الشاعر
لَكَ الـعِزُ إنْ مولاكَ عَزَّ، وإنْ يَهُنْ فأنَتَ لَدى بُحْبُوحة الهُونِ كائنُ وفي هذا البيت دليلّ على أنَّ العامل في الظرف هو اسمُ فاعلِ إذ ظهر

في هذا البيت.
 والعامل فيها محذوف، وقد ظهر في هذا، وهو اسمُ فاعل لا فِعل .


ص : ولا يُغني ظرفُ زمانِ غالبآ عن خبرِ اسـم عينِ ما لم يُشْبِه اسمَ

 فإن أُوتع في جميعِه أو أكثرِه وكان نكرةً رُنع غالباً، ولمِ يَمِتنع نصبُّه ولا جرُّه بـ (في"، خلافاً للكوفيين . ورُبما رُنِع خبراً الزمانُ الموقوعُ في بعضِّه.




(r) ( ( )
 الشرح إلى الأُولى



جارتي لِلْخَبيصِ، والمهِرُ للفَأُ رِ، وشـاتـي إذا أردتُ مَـجِيـعـا فشاتي: مبتدأ، وهي جُئّة، وإذا ظرف زمان، وقد وقع خبراً للجّة .



 والتَّلْجُ شهرين، والحَحَّاجُ زمانَ ابنِ مروان، ومتى ونى أنتَ وبلادُك؟ أي : متى عهُُك ببلادك؟

واختلف النحويون في هذا:
فذهب الجمهور (\&) إلى أنه لا يقع ظرفُ الزمان خبراً عن الـجثة من غير تفصيل، سواء أجئت بالظرف منصوباً أم جررته بِفي، وتِّأَوَّكُوا ما ورد من ذلك على حذف مضاف.

وأجاز ذلك قوم بشرط أن يكون فيه معنى الشُرط، نحو : الرُطَبُ إذا
جاء الحرُ .
وذهب بعض(0) المتأخرين إلى أنه لا يمتنع ذلك إذا أفادت، وإن لم يكن فيه معنى الشرط، وإذا وصفت الظرف، تُم جررته بفي، جاز وقوعه
= امراتث. والمجبع: ضرب مر من الطعام، وهو تمر يُعجن بلبن.
بِقل وجه الغلام: خرج شُعره.
(r) (r)






خبراً للجثة، نحو : نحن في يوم طيب، ونحن في يوم صائفـ .


 مَجْرى الأحداث التي تقع مرة، وتزول أخرى، فجاز جعل الزمان الْ خبرا أ عنهاl
قال عبد القاهر الجرجاني



 قلت: الشمسُ اليومَ، والقمرُ الليلةَ، لم يَجُز لأنه غير متوقع، فلا يَتضمن الدلالة على الحدوث") .
 وطَرْ شاربُه. قلنا : إنما جاز ذلك بقرينة أخرجته عن معنى الظرف من الز الزمان


 الني يُصِحٌ أن يكون خبراً عن زيدل".
(Y) تنقل في البالاد كثيرآ، واستوطن جرجان اللى أن مات . اخلذ عنه عبد القاهر الجرجاني،


الأصول ا:س7.




ضيف يَؤُمُك؟ وقال الراجز (r)


وقال الشاعر (r) :
 التقدير : تَجَذُد ثوبٍ، وإحرازُ نَعَم، وحُدوثُ مَأَتمَم
وقولُه أو يَعْمْ واسمُ الزمان خاصٌّ مثالُه : نحن في شهرِ كذا .

شهر نحن؟ وفي أيُ عام نحن من تاريخ خلافةِ فلان؟ لأنَّ مثّل هذا قد يُ يُجهل . وقولُه ويُغْني عن خبرِ اسم معنَى مطلقاَ يعني بقوله : (مطلقاًّ" سواء أوقع المعنى في جميعه أو في بعضِّه.

(1) (1) هي هامس س: تنني. وفوته: صح


 والششيرازيات صVEVE والإنصاف ص




 وثوبتموه: جعلتموه لنا ثواباً.

كـ: فإذا وقع .

# (1) (1)  


من الكوفيين والبصريين، نحو : قيامُك يومُ الخميس، وصومُّك اليومُ، إلا أنَّ النصب هو الأصلُ والغالب.
وقوله رُنع غالباً، ولم يمتنع نصبّه ولا جرّه بـ ("في")، خلافاً للكوفبين


 السيرافي ${ }^{(0)}$
وليس بصحيح، وإنما (في" للظرفية بِحَسَب الواقع في هصحوبها، فإن كان يُستغرق فلا تمنع منه (افي" ولا معناها ولما، ولذلك يقال : في الكيس
 المصنف في شرحه.






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحقاف، الآية: 10. } \\
& \text { (Y) سورة سبأ، الآية: (Y) } \\
& \text {. } 19 Y \text { : سورة اللقرة، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$




وإن كان من أيام الأسبوع فالرفعُ، نحو : الأحدُ اليومُ، وكذلك أسماءُ الأيام
 البصريين (r)، وسيأتي ذكُ الخلاف في ذلك عنَّ تَعَرُض المصنفِ ونِ له.


 كالمعرفة، وهو مذهب البصريين، هذا نقلُ أبي بكر بن الأنباري. وحكى السيرافئئ (£) أنه يـجوز الرفن والنصب باتٌفاق معرفة كان أو

نكرة.
وحكى النحاس عن الكوفيين رفعَه نكرةً ونصبه معرفة(0). وحكى غيرهما التفصيل (7) عن الكوفيين: فإن كان معدوداً فالاختيار

 فيكون الرفع مختاراً.

وإن كان غيرَ معلودد فالنصبُ أحسنُ، نحو : القتالُ يومَ الجمعة؛ ؛لأن هذا ليس بِأَمَد؛ ألا ترى أنَّ المعنى : وقتَ الجمعة .


كذا! والذي ني هعاني القرآن $119: 1$ أنه لا يقال إلا بالر 1 (Y)
 (0) (0) : نكرة.
(7) التفصيل . . . الر الرفع: ستط من لك.
(V)
 المعدود، وأما أن يكون أحسن من النصب فلا ؛لا لأن النصب هو الحقيقة. وهذا كلُه إذا لم يكن الحدث مستغرِقآ للزمان.





 والمصادرُ كُلْها تتتصب على الأوقات.

 زمانُ خروجِك خُخُوقُ النَّجم.
وإن وقعت خبراً لغيرِ زمان جاز عند البصريين الرفعُ والنصب من غير وري
 وخروجُنا، ويجوز الرفع على قبح على أن القيام وقت الخروج
وفَصَّلَ الكوفيون، فقالوا: إنْ كان معدوداً فالرفعُ عندهم أحسن،





$$
\begin{aligned}
& \text { (I) } \\
& \text { (r) شرح الكتاب للسيرافي (Y) (Y) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

الحاجُ، وخُفوقَ النَّجمّ، ولو قلت: لا أُكلمك قيامَ زيد، تريد : وقتَ قيامِ زيد، لم يَجُز لأنه لا يُعرف.
ولا يكون المصدر وقتاً إلا أن يكون مُصَرَّحاً، فمن قال : يعـجبني أن



ويكون بمنزلة قولِهِ (1):
 أراد: ومظنوني بها كذا، أو : وصاحب ظَنُي كذا، فهو مصدرّ لـم

يخرج إلى الزمان.
وقولُه وربما رُفِعَ خبراً الزمانُ الموقوعُ في بعضه مثالُه : الزيارةُ يومُ
الجمعة، وسواء أكان الظرف معرفة أم نكرة، وقال

يروى بنصب غَد ورفعه
قال المصنف في الشرح (ع): (اوالوجهان في هنا النوع جائزان بإجماع،
إلا أن النصب أجود لأنَّ الحذف معه أَقيسُ، واستعماله أكثر" انتهى .
وما ذَكر من أن الوجهين جائزان بإجماع ليس بصحيح، فقد ذَكرنا أنَّ هشاماَ يُوجِب الرفع في النكرة، ولا الُ يُجيز النصب، وأنَّ الفراء يُجيزهما في في النكرة كالبصريين
ص : ويُفْعَل ذلك بالمكانيًّ المتصرنِ بعدَ اسـم عين: راجحاً إنْ كان
(1) البيت لقيس بن الحدادية في الأغاني 1 (I)
(Y) هو النابغة الذياني. والبيت في ديوانه ص4ه. الغداف: الغراب الضخم









 زعم أن مذهب الكوفيين في هذا التزام الرفع فقد وَهِمَ|(2)






 المواضع والمصادر، أو للمواضع، أو للمصادر : إن وقع خبرأ أن آل للأول فإما


$$
\begin{align*}
& \text { (1) كذا! وينغي آن يقول: اوتولُّها بدلًا من:أي . } \\
& \text { (Y) سياتي تخريجه في ص•V (Y) } \tag{r}
\end{align*}
$$

شرح الكتاب للسيرافي Y: بזا/أ. وكلام الفراء في معاني القرآن 119:1 يدل على أن




شرح التـهيل 1:1 :זr.

كان مضافاً لنكرة نحو : زيدّ خلفَ حائط، وبكرٌ وراءٌ جبلِ، فاتفق البصريون
 خلفَك، فمذهبُ البصريين جوازُ رفعه ونصبه، ومذهبُ الكوفيينِين (1) أنه لا لا
 النصب، نحو: زيدّ مكانُك، تجعله المكان لأنه قد ملأهه فصار كأنه هو ، فأمًا قولُ الشاءر (Y):
إلا جَبْرَئلُ أَمامُها
 البصريين بين أن يَملا أو لا يَملأ، يُجيزون الرفع والنصب.





 مذهبَ المحل في قريباً منك، وحين لم يقولوا: عبدُ الهَ بُعدَكُ ، وبُعْدِكُ قَّح ذلك مذهبَ المحلٍ في: بعيداً منك، وهو جائز في القياس. وأجازوا:

$$
\begin{align*}
& \text { هنا جزء من قول الشاعر : } \tag{1}
\end{align*}
$$






 الكتاب 1:9•६.

 الراجز(1):

 ولام: إن كان بالألف واللام فالرفعُ عند الكوفيين والبصريين، وألمّأمّا النصبُ فلا يججوز عند الكوفيين، ويجوز عند الاند البصريين، فتقول: زيدّ الأمامُ، وزيذّ الشُمالُ، وبكرْ اليمينُ .

وإن كان بـغيرِ ألفب ولام فإمًا أن يُعطَف عليه منـكـورز مثـلُه أو لا



وشمالٌ، ويميناً وشمالاً، وزيدْ مَرْأَى ومَسْمَعَاً، ومَزَأَى ومَّمْعَعْ وإن لـم يُعطفف عليه مثلُه رفعه الكوفيون لا غير، وجَجوَّ البصريون

رفعَه ونصبه، فقالوا: زيذّ خَلْفٌ وخَْفَاًا

 ورلا يقاس عليه: زيدّ رُكْنَ الدار، لا برفع ولا بلا بنصب.
وإنْ وقع الظرفُ المكانيٌ خبراً للمواضع نُصِب ورُفِع، نحو : نحو : مكاني
 [ץ: 80/ب] هو الشرقي؛ ونصبوا على مذهب الناحية/ .

فإن كان الظرف المكاني مختصُا فالرفع، نحو : مْوْعِلُك رُكُنُ الدار،

ومَوْعِدك المسجُُ والمقصورةُ، لا يُنصب شيء من هنا، فأما: مَوْعِدُكُ بابُ



 شئئًا منه وهو يقصد الناحية لأنه لم يُكُثُر به استعمال .



وقد اتضح بهذا الذي ذكرناه ما في كلام المصنف من التقصير في
 خبراً له من أسماءِ المواضع ومن المصادر ومن غيرِهما من الما الأسماء كأسماءِ






ومنها: من قرى بغداد على سبعة فراستخ منها، قرب صَريفين، وهي من نواحي دُجَيل" .
قلت: لعل باب البردان باب من أبواب بغداد يؤدي إلى تلك القرية، أو محلة فيها.



أسماء) \&:0.

 موالي إلمصور وزير الهادي موسى بن المهدي. معجم البلدان (طاق الحراني) \& : 0 ـ ـ الـي

ويُجوزون النصب على غير اختيار، والبصريون يُسَوْون بينهـما، أو غيرَ

 في الشُرح من قوله إإن مَن زَعم أن مذهب الكوفيين في هذا التزامُ الرفع فقد وَهْمه" .
قال أبو بكر بن الأنباري: إذا أتى خبراً لأسماء النأنس، وأُفردَ من


 جانب! ${ }^{(r)}{ }^{(1)}$ وجانب إلا الرفع لتنكيرهما، فإذا قلت : (افالمسلمون جانبَ الرون والرومُ جانبَ المسلمين" لم يكن في الجانبين إلا النصبُ لتعريفهمان، فإنْ

 مضافاً بغير مِنْ، قال الشاعر(ع):

 معناه: مكانّ قريب.
ومن الخلل الواقع في كالام المصنف قولُه (اولا يُخْصُ رفُعُ المعرفة بالشعر أو بكونه بعدَ اسمِ مكانِ، خلافآ للكوفيين"، فأَفهم أن الكوفيين

$$
\begin{align*}
& \text { ولا يجوز في جانب: سقط من لـ ـو الر } \tag{r}
\end{align*}
$$








 متزلي خَلْفَك، لا يحسُن فيه: في خلفِك



 المكان، ومثال ذلك: زيّْ مني يومان أو وَزُسَخان، أي





 هو مني مكانُ الحائط منكَ، النصبُ على المحلُّ، والرفعُ بتأويل : قَدْرُه مني كَقَّر مكان الحائط منك.
ويَجري مُجرى الظرف في ذلك المصدرُ، قالوا(1): هو مني نَوْتُ
 أضمروا القَذرَ، وإذا نَصبوا بَنْوَا على المَحَلُ .
(Y) . بينهـا

وقوله ويتعين النصبُ في نحو : انتَ مني فَرْسَخَينِ، بمعنى أنتَ من






 منُّي، أي: أنتت تابٌُ مِن أتباعي في فرسخين، أي : في سيرِنا فرسخين.

وظلاهر كلام المصصنف أنَّ (فرسخين") منصوبٌ بذلكّك الذي قَذَره،

 حذفُ الموصولِ والصلةٍ وإبقاءُ معمولها .

وفال س ${ }^{\text {(Y): }}$ (أنتَ مني فرسخين تقديره: أنت مني ما دُمت تسير

 تقدير المصنف.

وقد رَذّ أحمدُ بن يحيى على س قوله، فقال : ليس عليّ هذا الإضممار
دليل، ولا ينعو إليه اضطرار، ون ولا ينبغي أن يُطالَبَ الإضمار إذا قام الكالامُ الفظاهر بنفسه.
(1) النت: انفردت به لـ.
(Y) (Y) سورة إيراهيم، الآية: צr.



والذي ينبغي أن يُخْرَج عليه كلام س وتقديره إنما هو تفسيرُ المعنى




 مُصاحبي، كما قاله س.

 فرفعوه - وإن لم يكن فيه المعنى المذكور ـ لأنهم جعلوه كـ ا"قرِيب") لكثرة
 فرسخاً، فكيف انتصب والمعنى : بينَ داري ودارك هذا القَتْرُ مِن خلفِها، ،
 لاستقلال الكالم، ولأنه مبيّن للمقدار الذي بينهما. ونَصبه المبرد(!) على الحال؛ لأنه لما قال: (اداري خلفَ دارك") عُلم
 فرسخاً بمنزلة (بعيدة)، ولو قال: (اخطوة) لكان حالآ ك (اقَريبة) .



(0)

Vr
 والوجهان محتملان. وقد قيل : إنَّ مُراد س بالبيان الحال .

ويجوز"(1) أن ترفع فرسخاً، فتقول: داري خلفَ داركُ فرسخُ، إذا




 وهشام، وني الخَلْفَ مُخْبَراً به عن الظَّهر رنعٌ ونصبّ، وما أثبههما كذلك، فإن لم يتصرف كالفُوْق والنَّحت لَزِمَ نَصْبُهُ

ش : تقول: اليومُ الجمعة، برفع اليوم ونصبه. ويعني بقوله (اونحوها مما

 السبت معنى القَّطع، وفي العيد معنى العَوْد، وفي الفطر والأضخحى معنى
الكتاب 1V:1 \&.


بمتزلتها في الاسم. وهذا مذهب تويّ.




 ومن معاني الكلمة المركبة في الفارسية: الخريف، والاعتندال الخريني احتفال يقام في السادس والعشرين من شهر مهز (أيلول) من كل عام لوقوع الاعتدال الخريفي فيه. المعجم الوسيط (المِهزجان) .

 المصنف أنْ الرفع والنصب في اليوم مع هذه الأسماء جائز بلا خلافي، إلا أنه
 وقوله لا إن ذُكر مع الأَحِدِ ونحوِه نحوُه هو الاثنان والثلاثاء والأربعاء

وقوله: مما لا يقتضي (r) عملِّ لأن الأحد بمنزلة الأول، والاثنين

 لأن انتصابها إنما هو على معنى أنه كائن فيها شيء، ولا ولا شيءً كائن فيها، بخلاف (اليومَ الجمعةُ) فإِنَّ في الجمعة معنى الاجتَماع، وهو مِنَّنى تُصلُّح كيونتهُ في اليوم، فيكون اليوم ظرفاً له.
وقوله خلاناً للفراء ومشـام يعني أنهما أجازاء (8) الرفع والنصب في

 الأحذَ والاثنين واقعا في الآن، كما تقول في هذا الوقت: هذا اليوم. قال المصنف في الشُرح (0): اوقد قال س ما يقوي هذا أجاز (اليومَ يومُك|(7) بنصب اليوم بمعنى الآن، وقال(V): (الأنَّ الرجل قد
(I)
(Y) كذا! والذي تقدم في الغص : لا يتضمن - (Y) .
97:1) (६)


. $19: 1$ (V)

يقول: أنا اليومَ أَفعلُ ذلك، ولا يريد يومـأ بعينهلا . فهذا مما يُقوي قول
الفراء.
وللمحتج لِ (اس" أن يقول: إن قول القائل : اليومَ يومُكّ، بمعنىي:
 بخلاف: اليومُ الأحدُها انتهى كلامه.

وتقتضي قواعد البصريين في غير أسماء الأيام من أسماء الشهور

 هذا.

وقوله وني الخَلْف مُخْبَراً به عن الظَّهُ رفٌ ونصبٌ تقول(1): ظهرُك خلفُّك ، فمن نصب فعلى الظرف، ومن رفع فلأنه في المعنى الظهر، وهو ظرف متصرف.

وقولُه وما أشبههما كذلك أي: ما أشبه الخَلْف والنَّهُْ . ومعنى كذلك أي: في جواز الرفع والنصب، نـحو : رِجْلاك أَسْفَلُكَ، أَو نَعْلاكِ
 وقولُه فإن لـم يتصرف إلى آخره قال الأخفش (r): (العربُ تُقول: فَوْقَك رأُُك، فينصبون الفَوْقَّ لأنهـم لم يستعْمُلوه إلا ظرفاً، والقِياس أن
 تحتك رجْلاك، لا يختلفون في نصب التحت" . وقال خَظًّاب المارِِيُّ : إنْ أَخبرتُ عن شيء من هذه الظروف بخبر
(I) تقول. .. ظرف متصرف: سقط من كـ و
(Y) (Y) شرح التسهيل 1 (Y \&

رفعتَّ بالابتداء، وكانت أسماء لا تتضمن شيئأ كسائر الأسماء، فتقول: خلفُك واسع، وأمامُك ضَيْقِّ، كما تقول: زيدُ قائمّ.

وقال بعض النحويين: إنه يجوز هذا فيما كان في الجسد، كقولك:

 الرجلين، والأكثيُ أن تكون ظروفآ، في الجسد كانت أُ غيرَّه، وهذا قول الأخفش .

وقيل: إن من قال: فوقُك رأُسُك لا يقول: فوقُك قَكَنْشُوَتُك، وتحتُكُ نعلُك؛ لأنَّ القلنسوة والنعل ليستا من الجسد. قال : وهنا وها قياسن من
 وقال غيره: وأما خلفُك واسعُ نهو عربي جيد. انتهى

 يجوز تقديمه، فيقال: وحذَه زيُ، كما يقال: : في دارِه زيذّ.








(0) وحده: ستط من ك.


وَخَده خَلَفَ(1) وَحَدَ كخلافة الإقبال والإدبار أَقبلَ وأَدبرَ .
قال هشام ${ }^{(r): ~ و م ث ل ُ ~ ز ي د ُ ~ و َ ح د َ ه ~ ف ي ~ م ث ل ~ ه ذ ا ~ ا ل م ع ن ى ~: ~ ز ي د ُ ~ ا ٔ ْ م ر َ ه ~ ا ل ا ٔ و ل ، ~}$

 وقال: لا يجوز: وحذَه عبدُ الله، كما لا يجوز : إقبالآ وإدباراً عبدُ الهّه ولا ولا يصلح قصتَه الأُولى زيدّ، من قبل أن الفعل لا يضمر إلا بعد بالاسم . وقال أحـمد بـن يحيىى: لا يضـمر الفعـل إلا بـعد الاسـم لأنه ثانِ
 السابق ليكون ذلك أَقربَ إلى الفهم وأَبعدَ من اللبس . انتهى.
ويعني بقوله: "ترتيب الاسم أن يكون، ثم يُفعل" أن ترتيب الاسم



 وحُجة الجمهور أنَّ اوْحْذَه" اسم جَرى مـجرى المصدر . قال س (r)
 صفة عبد الهه، وتقليره: إفراده. وقال بعض النحويين( (): وَخْدَه مما نُصب على الحالل، وهو في لفظ
(1) (1) خلف ... ومثل زيد وحده: سقط من ك.


תV، والأصول 1:170.




التُعريف، كما فُعل ذلك في: زَجعَ عَوْدَه على بَذْئه(1)، وإذا كان اسماً جرى مجرى المصدر أو مجرى الحال لم يصح أن يقع خبراً عن زيد. وقد رُدّ على الجمههور بما نُقل عن العرب من أنهم قالوا: ازيـذ

 قولهم: (رزيدّ وحدَهال) هو حجة هشام ويونس .

 ذهب بها مذهبَ وحدَهم، ولم يقل وحذَه إلا بالنصب في هؤلاء الأمكنة. وقال س (T): (مررت بالقوم خمستِهم وخمستَهم، خمستِهم تقديره كلُهم، لم أدع منهم أحداً إلا مررت به، وخمسَهَهم تقديره وحدَهمه، مررت بهم إفراداً أفردتهم بالمرور دون غيرهم" انتهى .

وعلى ما قدره س لا يصح أن يكون (اخمستهم") خبرآ، سواء أكان
 يصح أن تقول: زيدّ وحله، وقد نقلوا أن العرب قالت: زيذّ وحدَّه، والعومُ خمستُهم بالرفع والنصب، فوجب قبوله وإن خالف رأيَ س أو غيرهـ. مسألة: لا يجوز (زيدٌ دُونُك" بالرفح عند س (r)، وأنت تريد المكان،
وأجازه غيرُه، قاله ابن أَضْبَغ (\&).
=
 (1) الكتاب 1:1 (1)

$$
\text { ( الكتاب } 1 \text { (Yv\&: }
$$

$$
\text { (r) الكتاب } 4: 1 \text { •ع. }
$$




 سواءك .

وقال الفراه أيضاً: الرفع في بيوى وبَدَل وغيرهما أقوى منه في دُون

 هذا أعربوا دُوناً بوجوه الإعراب

 هذا||(0) في البدل ذُكر مَمَلَّلا .
قال ابن الأنباري : يذهب سى إلى أن كونه وصفاً لم ينقله عن
 لما جوَّز "زيدٌ خلفُك") وجب عليه أن يُلزم دُونك من جواز الرفع ما ألَّلمه خلَكُ .

مسألة: لا يجوز : زيدٌ مثلَ عمرِو، بالنصب عند أحد من البصريين،
 التي قسموها المَحالَّ، وهو الذي يُعَرَّب في مواضع النعوت والأخبار


الإنصاف ص^^٪.
( $r$ (

$$
\begin{align*}
& \text { مكان هذا: سقط من ك. } \tag{६}
\end{align*}
$$

بتعريب الأسماء، وينصب في كل حال، وإذا وقع موقع أسماء الفاعلين من
الناس رُفع، ولم يُنصب.
وهذا القُسمُ هو عندهم هذه الأسماءُ : قِرنُك وسِينُك وشِبْهُك ولِدَتُك


 يكون محالُ أجازوا أن يقع صلة لموصول.

ولا يجيز البصريون أن يكون مِثلك محلاًّ، فإن نُقل عن العرب (ازيذ
 فقد تأوله البصريون.




قال ابن الدهان(\%): والصحيح عندي أنهم لم يجمععوا عليها حذفَ العامل فيها ومعمولِها وجعلَّها معتمداً لفائدة، فأمَّا قولُهُ (0):

فأضحت زُهَيرٌ في السنينَ التي خَلَت وما بَعْدُ لا يُذْعَونَ إلا الأشائما فـ (مـا) زائدة، وبعـدُ منصوب الـموضع عطفاّ عـلى موضع الـجار والمـجرور .
(1) هذه اللوحة ليست ني مصورة ك.
(r) انظر التعليقة




 الفعل هنا، وإنما حرنُ الجر مُوَصُل له، فموضعها نصب. انتهى .


 خبر، أي: ومن قبل تفريطكم في يوسف، وقد رددناه عليه في (البحر المحيط||(0) في التفسير من تأليفنا.

 مغمول به أو حال.

وقد يكون للمبتدأ خَبَرانِ نصاعداً بعطفِ وغيرِ عطف، وليس من ذلك



 لآخِرِ، وتالِ لِمَتُوُو .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف، الآية: ^. }  \tag{1}\\
& \text { ( الكتاب r) }  \tag{Y}\\
& \text { الكشاف rrv:r }  \tag{r}\\
& \text { ( ( ) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { البحر المحيط 0: :انج. } \tag{0}
\end{align*}
$$

شُ : مثالُه مكرراً: زيذّ سَيْراَ سَنْراَ، ومثالُه محصوراً: ما أنتَّ إلا

 يجتمع عوض ومُعوض منه، والحصر قام مقام التكرار في سببيةٍ التزام الإضمار .

ومئّل المصنف في الشرح (1) المحصورَ بقوله: : إنما أنتَ سيرآ، ومتُّله


 مُثلُ س (r) . وتقول: ما أنتَ إلا تسيرُ سيراً، نتُظهر الفعل .

فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قولك فيما تقدم إنه بَدَل من اللفظ بالفعل، فلا يظهر الفسل، وهنا قد ظهر؟
, فالجواب أنَّ الإخبار إذا كان عن شيء متصل بزمان الإن الإخبار لم ينقطع فالفعلُ واجب الإضمار ، وإذا أردت أنه سار، ، ثم انتطع السيرُ، أو أو أخبرتِ أنه يسير في المستقبل، فإنًّ الفعل يظهر، ذكر ذلك س (ع)
 تجعل الآخر هو الأول على سبيل المبالغة.

وإذا أخبرت بالمصدر عن عين فـلاثة مذاهب : أحدها مذهب س (0) أن ذلك على سبيل المبالغة، جعلت الذات نفسَ المصدر مبالغة. ومذهبُ
(0) الكتاب 1: : (0

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

الكوفيين. (1) أنه محرف عن أصله، نإذا قلت زيـُّ عَدْلٌ فمعناه عادل . ومذهبُ أبي العباس (r) أنه على حذف مضاف تقديره: ذُو عَدْلِ.

 فهذا من المصدر المحصور نظير : ما أنت إلا سيراً، فهو من الكثير المقيس .
وقولُه او مفعولِ به مثالُه ما رُوي: : (إنما العامريُّ عمامتهه|(گ)، التقدير :



قال المصنف: اومن ذلك ما رواه الكوفيون من قول العرب: خَسِبيتُ


 الكسبائي (9) :
 والمتغبب \&

(r) حكاه الكسائي كما في معاني القرآن للفراء r: ال11. ورواه عن ابن الالنباري ابن خالوبيه
 . $1 / \ldots$....
(目) (
(0) (0) سورة الزمر، الآلية: r.
(1) (1)
rre - roa:r (V)


 انتهى. وتقديره: فإذا هو يساويها، لمّا حذف الفعل انفصل الضمير .




 وكلا الجوابين له توجيه من العربية:
 المعنى، فلما حذف الفعل اننصل الضمير .
ومن قال: (إِذا هو هي" فليس المعنى أنَّ الزُنبُور هو العقرب حقيقة ،
 منها.

وقد نَظم في هذا المعنى شُيخُنا الإمام العلامة رئيس الأدباء غير هدافع
في عصره أبو الحسن حازم بن محمد بن بن حازم الأنصاري الأندلسي (ب)، أنسَذَنا لنفسه بمدينة تُونُس من قصيدة له في النحو قولَهُ (8):





 قد كانتَ الَعقْرَبُ العَوْجاءُ أَخْسِبْها




 وفي البسيط: فإذا هو هي. وقال الكسائي والكوفيون: فإذا هو إياها .


 خبرآ، ذتعين أن يكون ضمير رفع خبراً للمبتدأ.
واحتج الكوفيون من وجهين :

أحدهما : أن العرب شهورا بذلك، وأَقَّوا به.



$$
\begin{align*}
& \text { (1) الغمم: كناية عن الإنكال والخناء. } \\
& \text { عمرو: هو سيريبي. وعليّ: هو الكــائي. }  \tag{r}\\
& \text { ابن زياد: هو الفراء } \tag{}
\end{align*}
$$


 (Y)
(V)

وقال ثعلب(1): هو عماد، أي: وجدته إياها.
وهو ضعيف لأنها لا بُلَّ لها من مفعولين، وليسا في الكالام، ولا يكون (هو") عماداً ـ أعني فصلاّ ـ لأنَّ الفصل يكون بين اسمين، وليسا هنا .

وقولُه أو حالِ مثالُه ما روى الأخفش (Y) من قول بعض العرب: زيدُ قائماً، والأصل : زيدُ بَبَتَ قائماً، أو عُرفَ قائماً . وروي عن علي رضي

 حذف، واستُغني عنه بالحال، وليس نظير : ضربي زيداً قائماً، وعلى هذا

يخرج قول النابغة الجعدي(0):
وحَلَّت سَوادَ القلب، لا أنا باغياً سِواهـا، ولا في حُبُها مُتراخِيـا
أي : لا أنا أُرى باغياً، فحذف "أُرى" وهو خبر (أنا")، وأنا: مبتدأ، ودلّ عليه المعمول، وهو أَولىى من جعل "لا" عاملة في المعرفة.

وقولُه وقد يكون للمبتدا خبران فصاعداً بعطفِ وغيرِ عطف مثالُه بغير

(7) وقول الراجز (V):
(I) الإنصاف صعیV.
(Y) شرح التسهيل 1 (Y)
(r)



 أبيات المغني \& :

سورة البروج، الآيات: 18 ـ ـ 17 ـ


وقولُه(1):

يَنـامُ بِبْحْدى مُمْتَتَيْهِ، ويَتُقتي بِأْخرى الأَعادي فَهْوَ يَقْظانُ هاجِعُ
ومثالُه بعطف: زيدّ فقيةٌ وشاعرّ، ويَجوز فيما قبلَه دخولُ الواو .

 يديه، فهذان قاما مقام خبر واحد في اللفظ والمعنى، ولا يُستع الِّعل فيه العطف
 على بعض، وأجاز ذلك أبو علي (r)، فيقول: هذا حُلْوٌ وحامضٌ .


وكاتبّ، وقولُ الشاعر (£):

ولا تُستعمل هذه الأخبار إلا بحرف العطف.


= بكنيني لتيظي. ومهنت: يكني للشتياء. (1) تقدم في 0:0.r
( r ( الكتاب


 سورة الحديد، الآية: •r


ولا يُستعمل هذا أيضاً دون عطف . انتهى ما شُرح به الكالام في تعداد
الأخبار، وهو ملخص من شرح المصنف(1)
ونقول: إذا تَعدد المبتّدأ في اللفظ أو في المعنى فخبرُه مُطابقُه في
اللفظ أو عفي المعنى، نحو : الزيدان قائمان، الزيدان(r) قائمّ وقاعذّ، وزيلّ وعمرّو شاعران، وزيدّ وعمرٌو شاعرّ وكاتب، ، والزيدون قائمون، والزيدون


شاعرّ وكاتبٌ وفقيُ .
وإذا اتحد لفظاً ومـعنتى ففي جـواز تعـدد الخبـر مـع اتحاد المـبتدأ خلاف: منهم من أجازه مطلقاً، سواء أكان الخبران فصاعداً من قسـم المفرد أم من قسم الجمل أم مركباً منهما، نحو : زيذ كاتبٌ شاعرّ، وزيذّ أبوه قائم

ومنهم من قال(r): لا يُقَضَّى إلا خبراً واحداً، فإن قَضَّيتَه أكثر فلا بُدَ
 مسافر"، إلا أن تريد اتصافَه بذلك في حين واحد فيجوز، نحو : هذا حُلْوٌ

 عاصَرْناه من الشيوخ

وإذا كان للمبتدأ خبران في حين واحد، وكانا بغير تشريك، وهـما

(1) شرح التسهيل 1: :YY _ YY.
(Y) تائمان الزيدان: ستط من س.


## وزيدّ قائمُ قاعذ، أي: مضطربُ الرأي، وقوله¹(1):



 الفارسي أنه ليس إلا ضمير واحد تحمله الخبر الثاني (Y)؛ لأن الأول تنزل من الثاني متزلة الجزء منه، وصار الخبر إنما هو بتمامهما.
 خبرين في وقت واحد لا يُخرجهما عما استقرَّ في الخْبر المسُتقٌّ من تَحْمُّلِ الضمير

وثمرةُ هذا الخلاف تَظهر إذا جاء بعدهما اسمـ ظاهر، نحّ قو قولك:
 يكون الرمان مرفوعاً بالثاني، وإذا قلنا إنه يتحملُ فيحتمل ألا
 سبيِّا مرفوعأ، وسيأتي القول في ذلك في بابه إن شاء اللّه.
 يكون؛ لأنه لا يوجد رافع لاسمين هكذا، ولأنه محمول على الفاعل، ولا
تقدم في ץ: •0 وף :^^.

كذا! وند قال في المسائل المنثورة ص (Y)



 هنالك تحريفآ كثيرآ على أبي علي.

$$
\begin{align*}
& \text { الحجة 1 :194 ـ 194. }
\end{align*}
$$

فاعل هكذا . ولا يصح في حامض أن يكون صفة لامتناع وصف الحُلْوِ به، ولا بـلال لأنه لا يراد أحدهـما، ولا خخبر مبتدأ مسحذوف لصيروروة الـكالام جملتين، وإنما يريد أنه جمع الطعمين لا أنه هو هذا وهذا"ه . وقيل : ليس بخارج عن الصفة، فكان الخبر هو الأول موصوفاً بهذا، أي : حـلو مكسـور بـحـموضة، كـما تـقول إذا كـان مبتـلأ، نـحـو : الـحـلؤ الحامضُ هو السكنجبين (1)، فالحامض صفة، فكذلك في التخبر، والصفاتُ قـد تُوصَف إذا تنزلـت مـنزلـة الـجوامـلـ، نحـو : مررت بـالضـارِبِ العـاقِلِ،
 الخبرية على الجمع، لككن ينتقض الوصف إذا كان أحدهما معرفة والآخر نكرة، نحو : هذا زيد قائم، وقد جَوَّزه س (Y) على الجمع . ومثّل هنين الخبرين لا يُعطف الثاني فيه على الأول لأن الواو لا
 اختصمَ زيدُ وعمرُو ، وإن كان الفعل لا يَتِّمُ بالأول . وإذا لم يَجمع التخبرين لفظٌ واحد، وقصدت الجمع، كان في الأكثر
 شَيْنٌ

(1) كلمة فارسية . وهو المركب من الـنل والعسل. مقدمة المعرب للمحقق ص\&\&.
(
(Y) كذا! ولا داعي لقوله "في الأكثر"ه .




 سورة البروج، الآيتان: 1 ع ـ ـ 10.

تقدم في صA^.

أي: صالحُ للقيظ والصيف والشتاه. ويصلح هنا العطف، ويحسب
[ [ [ [ / قصدك الجمع/ بحذفهما، والخبران هنا ليسا متنافيين، ويصلع أن يستقل كل واحد منهما بالخبرية، بخلافـ : هذا حلوٌ حامضٌ .

وقال صاحبُ البديع: „قد يرد للمبتدأ خبران فصاعداً، قالوا: هذا

 الفصل بينهما ولا تَقَدُمُهُما على المبتدأ عند الأكثرين، ولا ولا تَقَدُمُ أحدِّهما

 لنقض ما تقرر من اضطرار اسم الفاعل إليه، ولا يجوز انفرادُ أحلِّهما به لأنه ليس أولى من الآخرى ولا يـجوز أن

 الأخفش: الخبر الثاني وقع كالصفة للأول، وإنما أُرادوا بالإخبار آنْ هذا حُلْوّ فيه حُموضة! انتهى .
 وأنشد في كتاب (التُّمام)(1)" :
بانَ الخَليطُ الذي ما دُونَه أحدُ عندي، ولو لم يكن بَرْضَى به أَحَدُ فيجوز أن يكون (دُونَه)" واعندي") خبرين للمبتدأ .
وقال الأخفش في (المسـاثل الكبير") : (اعلـم أَنْ قولهـم: هذا حلوٌ




وكيف يكون؟ هذا ليس له مذهب في العربية|"(1)
وذكر أبو الفتح (r) أنه راجع أبا علي في هذا الفصل نَيّْفاً وعشرين سنة في عود الضمير حتى يتبين له.

وقولُه وإن توالت مبتدآتٌ إلى آخره: في ذلك طريقان : أحدهما جَعلُ
الروابط في الأخبار . والثاني جَعْله في المبتدآت :
فمثال الأول : زيدّ هنذ الأخوان الزيدون ضاربوهمـا (r) عندها بإلذنه ،
 الموصول: الذي التي اللذان التي أبوها أبوهما ألختها ألخواك ألـا أخته زيذّ، قال
 النحويين، وهي مشكلة جداً.
 أُمُ زيدِ قائمُ .

وقد ذكر هذه المسألة الأمتاذ أبو الحسن بن عصفور (0)، وظَوّل فيها،

 أحدهما أن يتقـدم بعض المبتدآت المُعَرَاة(7)، ويتأخر بعض عن

( ( $)$
(目) (1)

(1) الي: المعراة من ضمير بتصل بها.
[r: 101ب] المُعُرَّى، فيحتاج الأولىى إلى/ ضمائر أخيرة(1)، كقولك: زيذّ عمرّو مندُ أبوها أخوه منطلقُق من أجله عنده، وتلخيصها: أخو أبي هنيد منطلقّ من أجلِلِ عمرِو عندَ زيد .






تراكيها في لسان العرب، وإنما اقتضتها صناعة النحو . ونظير ذلك أن تقول: أعلمت زيداً عمراً قائماً إعلاماً حسناً أَمامَك




 مثل هذا التركيب الذي ركبه النحويون هو موجود في كالام العرب.
( المقتضب ع (Y)





 وهلية العارفين 0. 0

## ص : فَصْل

تدخل الفاءً على خبر المبتدأ وُجوباً بعد أمّا إلا في ضرورةً أو مقارنِّ




 فلا يَحتاج إلى حرفي يَربط بينهما، كما لا يَحتاج الفعلَ والمّا والفاعل إلى ذلك،


 كيفيةُ دخولها مع (أتان)") في آخر الفصل الخالى كلمات مفتقرة إلى ذلك". ومثالُ حذفها في الضرورة قولَّهُ (r):
..........................
أي : فلا قِتالَ .

تقدم صبة نصلت، الآية: •IV.
 المسألةً في آخر الفصل الخامس من (باب تتميم الكلام على كلمات ملمات مغتقرة إلى ذلك"، فقال (r): (اولا تُحذف في السعة إلا مع قولِ يُغني عنه مَخْكِيُّها . وقوله وجوازاً بعد مبتدأ يَعني بالجواز أنه يجوز آن تُراعيَ أنّ الخْبر

 يترتب عليهما دخولُ الفاء وعدمُ دخولها.


 شخصاً بعينه.

وفي هذا خلاف: مِن النحوييّن مَن أجاز دخول الفاء وإن لم يكـن
 يَجُز دخول الفاء في خبره مع استيفاء الشُروط، فلا يجوز عِين عنده أن أن تقول:







$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: 1•1. }  \tag{1}\\
& \text { التسهيل ص0 צ Y. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: M^. } \tag{r}
\end{align*}
$$

مُضِيّ أو عهلْ فارَقَقَ أل سَبَهُ مَنْ وماه(1). يعني فلم تدخل الفاءُ. وفي كلام المصنف نقد من جهات:
أحدها: أنه قال (بعد مبتدأ واقع موقعَ مَن الشرطية أو ما أُختِها، وهو أل الموصولة" وليس (أل) هو المبتدأ، بل هو وصلته هو المبتدأ، ولذلك ظهر الإعراب في الصلة .

الثاني: أنه قال (بمستقبل عامّ)، والعموم في الوصف إنما استُفيد من

 قوله: (اعامُ")، فلا يُعرف عموم المستقبل إلا بدخول (ألل")، ولا يعرف (ألّه"
 أنْ تتوقف معرفته على معرفة ما يُتَعرف به، وذلك لا يَصِحُ البَتَّةً

الثالث: أنه بدأ من المبتدأ الذي ادٔعى أن الفاء تَدخل في خبر بـر بشيء

 في خبر المبتدأ الذي دخلت عليه ا(ألها:

فذهب جمهور البصريين (r) إلى أنَّ ذلك لا يجوز لأنَّ السبب المُسْوّوغ
 ا(أله بمعنامما، وهو أن تكون الصلة ظرفاً أو مجروراً أو جملةً فعلبةً غيرَ
 مُسْتَحقًا بالصلة، وسيأتي توضيح هذا كلُ إن شاء الهُ .





[r: [ب/or وبا حجة لهما في/ ذلك لأنّ خبر الزاني والزانية محذوف، تقديرهي فيما فُرض عليكم الزانيةُ والزاني، أي : حُكْمُهما، ودَلَّ على ذلك
 أكثر القراء لهما مع أنَّ المختار في نحو هزيداً فاضربهها النصب، فلولا النا أن التقدير ما ذكرناه لكان المختار النصب.


 والعاملُ في الضمير أمرّ، دَلْ ذلك على أنَّ قوله:

 وقولُه وغيرُها(•) موصولاً بظرن أي: وغيرُ (أله) موصولاً بظرف،

$$
\begin{aligned}
& \text {.IVY:Y (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) الي الفراء والمبرد } \\
& \text { (I) } \\
& \text { (V) } \\
& \text {. Y \& ( } \\
& \text { ( ( ) ( ( ) ( }
\end{aligned}
$$

مثالُه قولُ الشاعر (1) :
 وقولُ أو شُبهِه هو الجارُ والمجرور، ومُتَّله المصنفُ وغيرْه(r) بقوله تعالى :

فإن قلت: قد ذكرتُ أن الفاء لا تدخل في الخبر حتر ئى يكون بالصلة، وكونُ النُّعم من الهَ غير مُسْتَحقٌ باستقرارِ نعمة بنا . فالجواب أن العرب قد تقيم السبب مقام المسبب، وتستغني به عن

 عنه.

وقولُه أو بفعلِ صالحِ للشرطية احتَرز بقوله : (أو بفعلِ" ويما قبله من

 لأداة الشُرط، وذلك صور :

إحداها

 لاستحقاقه بالصلة وكويه جوابآ لها في المعنى، والصلة قد أخذت جوابـابها،
(1) البيت في شرح التسهيل 1:rq.


 (


فلو دخلت للزم أن يكون للشرط جوابان، وذلك غير جائز . وأيضاً فإذا
 دخولُ على أداة الشرط، فكنلك ما كان مُنَزُلاً منزلتَه . وأجاز بعضهم ذلك، نحو : الذي إنْ تَطْلُع الشمس يَنْظُرْ إليها فهو



 على حِدّة البصر، قاله صاحب البسيط عن بعض شيوخه .

 إلجواب، أي: فاتَّبِعوه، فَمْنْ تَبَع
وفي البسيط أيضاً: اوأما إن دخلـت على جملة شرط، وبها تمـتـ

 سائر أخواتها" انتهى . يعني أخوات "إنْه من أدوات الشرط. الصـورة الثانية: أن يكون الفعل ماضي المعنى، نحو قولك: الذي






 (0) (0) س: يأتي. (7) س، لك، ح: وإني

زارنا أمس فله دينار، فلا يجوز ذلك لأنَّ "زارناها، لا يصلح لأداة الشُرط لمضيٌ الفعل معنىى.





 الصورة الثالثة: أن يكون مستقبلَا مصحوباً بالسين أو سوف أو لن بن أو أو



 يَصلُّح دخولُها على لمَّا، ويُصلُح دخولها على لَّمْ
وهذا الذي ذكر المصنف من اشتراط صلاح الصلة إذا كانت فعلّا





$$
\begin{align*}
& \text { والرضي في شرح الكافية 1:1•1 1.1 } 1 \text { الا } \\
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 177 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة الحشُر، الآية: } 7 .  \tag{r}\\
& \text { البحر المحيط r:r } \\
& \text { س، كُ، ف: الشُطية. } \tag{7}
\end{align*}
$$

يكون الفعل مما يُحسُن وقوعه بعد أداة الجزاء، فلو قال: إلذي ما يؤذيني




 ذاكُ لا تُشْه فعل الشرط.
وقولُه او نكرةٌ عامةٌ موصونة بأحد الثلائة يعني الظرِنَ أو مُشْبِهَه أُو




 التي أَسُكنها فمُعطاة" فشَاذْ من من وجهين : تعيين الفاعلى، ومعهودية الذكر ، ويُخَزَجُ على زيادة الفاء أو النُّور .

 تَخيبَ، قال الشاعر( (ث): '
نَزْجُو فواضِلَ رَبْ سَيْبُه حسنّ
وروي: فهو مبذول.

قال بعض أصحابنا: ولا يلزم أن تكون النكرة العامة لفظ (اكُل"،

> (1) قال: سقط من س.

والاختـارين ص79. السيب: العطاء الكثير •

خلافاً لبعضهمّ، بل كُلْ نكرة يُراد بها العموم من جهة المعنى حكُمها
 دخول الفاء لأنَّ معناه ومعنى (اكُلُ رجل يأتيني" واحد. وأجاز الفراء: ضاربٌ عمراً فله دينار ؛ لأنَّ معناه ومعنى قولك : „اكلٌ رجلِ ضاربٌ عمراً) سواء
 مغقود؛ لأن ضارباً ليس موصوفاً بجملة تشبه فعل الشرط.
(1) واحترز بقوله: (امشعر بمجازاهة)


صِلُوا الحزَّ، فالخَطبُ اللذي تَحَبُوْنَ
وهذا الذي ذكَره فيه خلانٌّ : قال بعض أصحابنا: ا(الصحيح عندي أنَّ

 مُضْمَراً، والاسم الموصوف بـ (الذي" ليس كذلك" انتهى .


 من المبتدأ والخبر .
(1) ني س وضعت هنا إثارة إلى الهامس، لكنه لم يظهر ني الدصررة شيء. ولبس لهذا

$$
\begin{aligned}
& \text { النص نكملة في النـخ الأخر . } \\
& \text { (r) } \\
& \text { rr:( }
\end{aligned}
$$

 ثانيآ، والرابط فيه مـحذوف، أي : اللاتي لا يرجون نكاحن الاحاً منهنَّ فليس
 موصولٌ فيه شرطُ جوازِ دخولِ الفاء في خبره، وكا وكأنه قسم القواعـد


عليهن جناح. والثاني ما يرجون نكاحاً، فعليهن الجناح وأما البيت فيتخرج على زيادة الفاء، أي: قد/ تَلْقَوْنَ، كما قال"(r):
$\qquad$
وقولُه أو مضافث إليه أي : إلى المـوصول، مثالُه قول زينـب بنت
الطُّرْيَة تَرْتي أخلاها
يَسُرُلَ مَظْلُوماً، ويُرْضيكَ ظالمَاً وكُلُ الذي حَمْـنتَه فهـو حـامِلُ
ص : وتد تدخل على خبر (اكُل" مضافاً إلى غير موصوف، أو اللى

 نَواسنُ الابتداء إلا إنَّ وأنَّ ولكنَّ على الأصحِّ


- (1)
( اليت بتمامه:
 وهو في ضرائر الشُعر صVr رنـرح عمدة الحافظ صrهr وتذكرة النحاة ص7٪ والبحر ر:

 واللسان (عذر) و(بادل). رآخخره في هذه المصادر : حامِلُة.
شرح التسهيل 1: ••rr.
 ومثالُ موصوفِ بغيرِ ما ذُكر قولُ الشناعر (r):


 أجاز ذلك، وإن كانت الصلة ماضية في المعنى، فالمصنف موافق لهـ لهُ وقد ذكرناز (o) تأويل ذلك.

وقولُه ولا تدخل على خبر غيرِ ذلك قال المصنف في الشرح (1) :

 قورُ الشاعر (9) :

ويَخْدُ ناسُ، والصَّغيرُ فيكبَرُ
 ني مصادري
 مالك على أن مباعلاً السم ناعل، وتد ضبط في س بـتح اليمن . سورة آل عمبران، الآلية: צال كذا! وليس ني مطبوعته.

سُح التسهيل 1: •• ـ ـ اتr.





ولا حُجَةَّ له في قول الشاعر(1) :

ولا في قول الآخر (r):

لأنّ معنى الأول: هذه خَخْلان، فَخَوْلان خبرُ مبتدأ محذلوف . ومعنى

 فاضربْ، المجازاة، فالقائل: زيداً فاضرب، أو زيذ فاضربنه، كأنه قال: ما يُكُنْ من



المجازاةش انتهى
وأجاز الفراءُ(£) وجماعةٌ منهم الأَعلمُ دخولها في الخبر إذا
 [ץ: \&/0/ب] المبتدأ موصولاً أو موصوفاً بالشرط الذي/ ذكر أو كان غير ذلك، واستدلًّ

له بقوله




(「) الشعر صعهوه
سورة الثرح، الآية: A.



وفي الإفصاح ما ملخصُه: ذكر أبو علي (1) أن زيداً ونحوه إذا كان مبتدأ لـم تـدخل الفاءُ في خبره؛ لأن الفاء تؤذن باستحقاق ما ما بعدها بـا بـا بـا

قبلها.
وأجازه الأخفش (r) على زيادة الفاء، وحكى عنهم: زيدُ فوُجدَّل" ، وزيدُ فقائمّم، وهذا لم يسمعه س إلا فيما يحتمل نحو :

وقائلة: خَوْلان، فانْكِحْ فتاتَهُمْ
وأُوُل على : هذه خَولان، فتعطف الفاءُ جملة على جملة وإن لـم
يتناسب المتعاطفان؛ إذ الصحيح جواز ذلك.
ومنهم من يقول : أصله مهما يكن من شيء فزيدُ اضْرِبْه، وعُوٌض من
 ويبقى اللفظ على حاله.

ومنهم من قالل: التقدير تَتَّهُ فزيداً اضربْه، فلما حُذف (تَنَّهُّها أو ما في معناها قدموا الاسم دليّذ على ذلك المعنى، والأكثرُ نصبُه بسبب الأمر . وأجاز الفراء: زيدٌ فاضربْه . قال: ولا يجوز : زيدّ فمنطلقٌ . قال ابن طاهر : لأنه على زيادة الفاء عنده أو للتنبيه.

وقد أجـاز أبو علي (£) وابن جِنُّي( (0) زيادة الفـاء في الأمر والنهي،


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سر الصناعة ص• }
\end{aligned}
$$



$1 \cdot v$

. ${ }^{(r)}$
وخَظْأه أبو علي، وقال (8): (هذا ليس فيه من معنى الفعل شيء، وفي



 مثئُك فَلْيَكْفِ

وقال الأعلم: إنَّ هذا رفع على الإممال . وزعم في البيت أنه يرنع
 يجوز: اللَّهُ فاعبذه.
 وجدنا الأعداد المتناسقة وحروف الهجاء لاء الماء المتناسبة وحروف فواتح السور غير معربة لإهمالها، وكذلك كلُ مُهْمَل .
وقولُه وتُزيلُها نَواسُِ الابتداء إلا إنَّ وأنَّ ولكَنَّ على الأُصحُ قال

$$
\begin{align*}
& \text { (1) معاني القرآن وإعرابه § : } \\
& \text { سورة ص، الآية : OV }  \tag{Y}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: ^با }
\end{align*}
$$








المصنف في الشُرح (1): (إذا دخل بعض النواسخ على مبتدأ دخلت الفاء في

 آخره يدلُ على أن الناسخ يدخل على مبتدأ دخلت الفاء في خبره
 خبره، وليس المعنى أنه إذا دخل الناسخ أَزالَ الفاءً .
وقال في الشرح" (1) (ما لم يكن الناسخ إنْ وأنْ ولكنّ، فإنها ضعيفة







 وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الها .
 أعني المصنف ـ الخلافَّ في ذلك في (باب إنَّه(گ)، وستقف عليه. وقولُه على الأصحُ هو راجع إلى الثلاثة، وهو ظاهر كلام المصنف.

(Y) الكتاب Y:


وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : الموصول الذي يجوز دخول الفاء في
 دخول الفاء في خبره؛ لأنَّ الموصول إذ ذاك لا يُشْبه اسمَ الشرط؛ لأ لأنَّ اسم


 وَلْمُوْينَتِ

 فعاملوا: (إنَّ الذين يأتيك فله درهم") معاملة (الذي يأتيك فله درهمّ") انتهى . فظهر من هذا النقل أنَّ دخول الفاء مخصوص بإنَّ وحدَها خاصَ
 وإخراجٌ عن صريح الخبر، فلا يجتمعان، وهو رأي الأخفش (Y)

وقد قيل : إدخالُ (إأنّ" في الموانع من الفاء هو رأي س، وإخراجُها
رأي الأخفش (r)
والعَجَبُ للمصنف أن ذكر الخلاف في إنَ وأنّ ولكنّ خاصة، فأُفهم كلامُه أنَّ باقي النواسخ لا خلاف في أنه لا تدخل الفاء معها، وفي ذلك تفصيل وخلاف، فنقول:
سورة البروج، الآية: •1.



(r)


إن دخل على المبتدأ المستوفي الشروطَ ناسْْ فإنْ كان ليتَ أو لعلَّ
 معنى الابتداء، فأجاز دخول الفاء لأنها قد وُصلت بها الموصولات في قوله(1):





 كَانَ خَرْنُ كَلَيْهِ



وقال آخر (^):



$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: } 91 \text { (Y) } \\
& \text { سورة الأحقاف، الآية: ri }  \tag{}\\
& \text { سورة محمد، الآية: عr. }  \tag{0}\\
& \text { نورة الالنفال، الآية: 18. }  \tag{T}\\
& \text {. اليت ني شرح التسهيل (V) }
\end{align*}
$$


أو ما فيه تحقيق مما يَنصب المفعولين من (r) نحو (اعَلِمت")، فظاهر قول ابن السراج(r) الجواز، فتقول: علمت الذي يأتيني فله درهمُم . والظاهر

 هذه تعريف كيفية الخبر عندك وفي اعتقادك، فليس إنشاءً حينئذ.
 يأتيني فله درهمّ، والأخفش (r يُ يجيزه على زيادة الفاء .


 الناسخ على ما نُصّل .
وذهب الفـراء إلى جـواز دخول الفـاء في خبر الاسـم الـموصوف بالموصول إذا دخلت عليه إنَّ، نحو : إنَّ الرجلَ الذي يأتيكُ فله درهمُ،



البيت ليّس في ديوانه. ونسب ايضضا لذي القرنين أبي المطاع بن حمدان. انظر الأماليّ


الأصن: سقط من م: 171

حمل سيبويه هذه الآية. الكتاب
Y Y Y Y Y

> قول المصنف : |أو موصونٌ بالموصول المذكور|(1)"

 ارتباطها أَنْ العرب تعتقد أنَّ مَنْ فَرَّ من شيء ورنَ وناف منه كان ذلك سبباً في لقائه (r)، ومنه قولهُهم" :
إنْ الـَجَبـانَ حَـتفُهُ هِـنْ فَوْقِـهِ
جعل الجبن سبباً في قرب الحتف.
وقال زهير (0)


[1/01: Y ]
 مسألة: إن أعملتَ هذه العوامل(7) في اسمِ آخر جاز دخول الفاء،
=
المشكلات صغ\&
تقدم ذلك في صّr•1 ـ ع•1.

للزجأج صو \&\&.







بالموحوف النكرة. . . . .

نحو: إنّه الذي يأتيني فله درهمّ، وإنّْ زيداً كُلْ رجلِ يأتيه فله درهمٌ
مسألة: إذا جئتَ بالفاء في خبر ما فيه معنى الجزاء لماء لم يَجُز العطف عليه قبلَها عند الكوفيين، وأجازه ابن السراج (1) .

## ص : بابُ الأفعالِ الرافعةِ الاسمَ الناصبةِ الخبرَ

فبِلا شرط: كان واضخحى وأصبح وأمسى وظَلَّ وبات وصار وليس،



 لنفسه(1) أو مصحوبٍ لفظيُ أو معنويُ، ونَنَرَّ : وكُوني بالمكارِمِ ذَكُريني.


 اتصال الضمائر بها، فلو كان غير معمول لها لما لم يتصل بها بال لأن الضمير لا لا لا لا لا يتصل إلا بعامله. وأيضاً فيلزم في قول الكوفيهين أن أن يفهل بين العامل

وكان القيـاس في هـه الأفعال أن لا تعـمل لأنهـا ليسـت بـأفعال


 يطلب من الأفعال الصحيحة اسمين، نحو ضَرَبَ، من حيث إنهِ إنها تطلب

اسمين أو اسماً وما هو في تقديره، فرفع اسمها تشبيهاً بالفاعل من حيث


وأصحابه(r)
وزعم الفراء أن الاسم ارتفع لشبهه بالفاعل، وأن الخبر انتصب لشبهـه
 بمجيء الجمل الاسمية والفعلية والظرف والمجرور فير في موضع الخّا




 كان زيذٌ كذا، كما تَكْني عن الحال: جاء زيد كذا.







 بـ (قَّذ) حُسُنَ ذلك لتقريبها له من الحالـ . وأما الكَناية فإِنه يُكنى عن

$$
\begin{align*}
& \text { الكتاب } 1 \text { 1 } 0 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { المتتضب }  \tag{Y}\\
& \text { ! } \tag{r}
\end{align*}
$$

المغعول في باب القول بقولك كذاكُ، يقول القائل : قال زيدٌ عمرُو منطلقّ، فتسأل عن قول زيد: كيف كان؟ فتتول: قال زيدٌ كذا.


 وكونُه لا يُستغنى عنه، والحالُ بابُها أن يُستغنى عنها .
 وغيرَ صلة لها، إلا ما كان منها مانـا موضوعاً للنفي - وهو ليس ـ ـلا فلا يكون للإيجاب، ولا يقع صلة لِ (ماما) الظرفية .




 فَعَلَ بفتح العين لصيرورته إلى لاسَ، ولا فَعُلَ بضم العين لصيرورته باتصال

 مختصرأ في النحو، والمذكر والمونن، والمتصرو والممدرد. قيل: إن كتاب بالمحألى"

الحلبيات ص
.r•^ _ r•ve

نسب الزجاجي في كتاب الل大مات صص ع القول بفعليتها للبصريين .
AV: الكتاب




ضمير المتكلم أو المخاطب إلى لُمتُ بضم اللام، على أنه قُد سمع فيها




الرجُل'(1)
فإن قلتَ: لو كان على فَعِلَ لقلتَ لِسْتُ بكسر اللام كما قلتَ بِلْتُ، وإذا كانوا يكسرونها في فَعَلَ نحو بِعتُ فلأن يكسروها في فَعِلَ أَوْلى .

فالجواب أنه لو كانت فَعَلَ لزم شذوذان : أحدهما تخفيف عينها بلا


 لِسْتُ بكسر اللام .



 فكأنك قلت : لا أُكلمك زمانَ دوامِ زيدِ قائماً، ولا يُستعمل الذَّوام مكانها لأنه لا يدل على تخصيص كما يدل "(دام") . وقولُه ومَنْفِيّة(£) قال المصنف في الشرح (0): اوقد تناول قولي:
(1) هيؤ الرجل: حسنت هيتنه.
(Y) معاني القرآن
( $)$ (
( ) ( ) س: ومنفيّا.
(0) شرح التسهيل 1 (0)

111
("ومنفيَّة") المنغي بِلْيْنَ (1)، قال الشاعر (Y):

والمنفيَّ بـ (اغير" كقوله(r)":


 بمعنى: لا أزال.

وتول العرب: لا ينشـأ أحذْ ببلدِ فيزال يَذكره؛ لأن معناه: إذا نشا
 فيه: ما يعترينا أَحَّ فنزال نُعيُنه، وقال: ألا ترى أن المعنى: إذا اعترانا ألا أحذ
لم نَزَلْ نُعينُه .

 أريد مجرد الاستفهام عن النفي جاز .

وقولُه مذكورِ غالباً إشارةً إلى أنَّ نانيها قد يُحذَف، قال تعالى : وَتَّنَّهِ


(1) المنفي بليس : سقط من ك.
(Y) البيت في تخليص الشُواهل مص• (Y
( ( ) ( ) سورة يوسف، الآية:
(0) تقدم في Y:Y (0)

أي : لا تَنْفَكُ، وقال(1):

قال بعض أصحابنا ${ }^{(Y)}$ لا تحذف منها أداة النفي وتراد إلا بشرطين : أحدهـما أن يكـون الفعـل مضـارعاً. والآخر أن يكون جـوابَ قسـم، وقد

حذفت منها أداة النفي في حال المُضي في جواب القسم شُاذاً، قال (r)":
لَعَـْمُ أبي دَهْماءَ زالـت عزيزةً
أي : لا زالت عزيزةً.

وقد استُعملت (أَبْرَحُ") بغيرِ أداةٍ ننمي في غيرِ جوابِ القسـمه، وذلك
ضرورة، قال (!):

وفيه قولان: أحدهما (0) أنّ (الاه محذوفة، أي : لا أبرح. والثاني(7)






 هو خداش بن زهير كما في مجاز القرآن

 كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ ب. مجاز القرآن الان
 آزالَ عن أن أكون. . .

أنه غير منفيُ لا لنظاّ ولا تقديراً، والمعنى: أَزْول عن أن أكون مُنتطقاً مُجيداً، أي: ماحب نِطاق وجَواد ما أدام اللّهُ قومي، فإنهم يُكْفُوني ذلك.
 أراد: خِلتُني ما زِلُتُ، وخِلتُ هنا بمعنـى أيقنت، وهو أيضاً غريب.

أي : وأَراها لا تَزالُ ظالمةَ.
وقال الفراء في (اكتاب الحذة): يجوز أن يُقَدَم نفيُ (زاله) على (اظَّنَّه
 بشـذة، معناه: أَظُنُك لا تُبالي
قال المصنف في الشرح (r): : والنفي المفصول الفعل ومعمولاه خبره
 فالنفي متصل بِيَزالُ تقديراً . وكذلك المنفصل بِسم نحو قوله:

وقولهُ أو مطلوبةَ النفي إثنارةً إلى النهي والدعاء، نحوُ قوله(0) :

 فيره. وحموة الالالم: سَّزنهَ.
 (Hro:1


(0) البيت في شرح عمدة الحانظ ص199 وشرح الكانية الشانية صثرث رشرح التـهـيل =

وقال(1):

وأنشد الفراء(\$):


 فمضارعه يَّريلُّ، انتهى .



 على نِبِلَ بكسر العين بعد أن كانت مفتوحة فرتا بين التمام والنقصان؛، فعيُّها واو .

فعينّا ياء.
=
(1) هو ذو الرمة. والبيت في ديوانه ص009.


$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1: \& } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) المسائل الدحلبيات صصTVV. }
\end{align*}
$$

وما ذهبا إليه باطل لأنه لم يوجد فحل من باب (اكان") وأخواتها إلا ووزنه في حال نصصانه كوزنه في حال تمالْ دلا



سائلْ مُجاوِرَ جَرْم هل جنيتُ لها حرباً تُزَيُل بينَ الـجِيرة الـُخلُطِ
 الناقصة كجالَّسَه من جَلَسَ، وإلى هِلى هذا ذهب سِ





برحت.
و(ما زال)" وأخواتها تدل على ملازمة الصفة للموصوف مُلْ كان

 متفرقة دامت له كذلك، نحو : ما زال زيد يُعطي الدنانيرَ، ألا ترى ألن إعطاءه للدنانير كان في أوقاتِ متفرقة، وأن ذلك دام له ، ولك وكذلك اتُصافُه بالعلم كان متصلَ الزمان، ودام له أيضاً كذلك . وأن ومثلُ (اما زال وال يُعطي


 الكتاب ع :V7r.

نسبه إلى الفراء في التكملة والذيل والصلة (نتا) .
الدنانيره" قولُ الفرزدق(1):


فإدناؤه الخخوافق ليس متصلا في الزمان، وإنما يكون فين في أوقات مختلفة، وبهذا يظهر فساد من نقد على ذي الرمة قوله(r):

ألا يا اسْلَمي يا دارَ مَيْ على البِلى ولا زالَ مُنْهَلا بِجْزعائكِ القَطْرُ وقال : إنَّ الجَجْدَ قولُ طَرَفة ${ }^{\text {(r) }}$

قال: إذذ بيتُ ذي الرمة يقتضي طمسَ رُسومها وعَفاءً آثارها بملازمة المطر إياها، ولا يقتضي ذلك بيتُ طرفة، وذلك ألكّ أنَ ذا الرمة عهي في خصب لسقي المطر لها في أوقات الحاجة إلى ذلك، فدعا لـا لها بأن الـن لا تزال على ما عهدها عليه من انهلال القطر بجرعائها في وقت الحا الحاجة إليها ولا خلاف بين النحويين في أنَّ معاني هذه الأفعال الأربعة متفقة إلا





 تقدم في صوبا صا
(Y) (Y) (Y)


سورة الكهف، الآية: •T.
 الموضع وهو لم يبرح من مكانه، فبت أن ما بَرِحَ بمعنى ما زالَّ من غير فرق") .






شواهد استعمالهما قوله

وقال
إذا زُمْتَ مـمن لا يَريـمُ مُتَتَيْمـاَ سُلُوْا، فقد أَبَعَنتَ في رَوْمِكَ المَرْمَى"
انتهي
أما قوله (اولا يكان النحويون يعرفونهما إلا من عُني باستقراء الغريب")

 عن القيام، ولذلك ألحقها بها.
ورُدّ(7) هذا المذهب بأنه لا يَلزم لأنَّ الفعل قد يكون بمعنى فعلِ
 ذلك، يقال: رجل خَبّ، الي: ذو خبث وخدياع . والارعواء: الانكغاف والانزجار . (§) (§) لم أقف عله في غير شرح التسهيل.



آخر ، ولا يكون حُكمُه كحكمِه؛ ألا ترى أنَّ (ظَلَّ زيلّ قائماًا) معناه : أَقام

 يقال: ماوَنى زيد القائمَ، فالتزام التنكير في قائم وأشباهه دليل علئى على انتصابه
 فأمّا ما اسْتَدَلَّ به المصنفُ على أن (وَنَى") بمعنى "زال") من قوله : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فـ (شيمة)" قد أضيف إلى معرفة، فهو معرفة، فقد جاء خبرُ (اوَنى)" مغرفةَ .
والجواب(") عن هذا أن الذي يظهر أنَّ (شيمة) ليس خبراً لِ (اخبّ)" ،
 الخَبٌ وطبيعته، أي : لا يَتُتر عن التحلَي بها؛ ألا ترى أنَّ (اشيمة الخَبٌ" لا لا ينعقد منه مع المرفوع بـ (ايني" الذي هو (االخبّ") مبتدأ وخخبر، لو قلت الخبُّ شيمةُ الخبُ لم يكن كلاماً . وأمّا ما اسْتَدَلَّ به على أن (رامَهِ ناقصة بمعنى (زاله" من قول الشاعر :
$\qquad$
فلا حجة فيه لتنكير (مُتَيماً)" واحتماله أن يكون حالآ، وهو أظهر؛ إذ (رامه) لم يستقر فيها أن تكون ناقصة في غير هذا البيت المتنازع فيه فيه فيحمل

هذا البيت عليه، بل الثابت من لسان العرب أن أنها تامة كما قال (r) :

(1) (Y) في طريت البصرة إلى مكة. وعفا: درس .

وهذه الأفعال التي النفيُ أو ما يُشُبهه شُ طُ في كونها من هنا هِا الباب

 [1/09:r] لا يقولون ذلك في الإيجاب المحقق(") إلا/ في الشعر .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ${ }^{(0)}$
فلا - وأبي دَهْماءً ـ زالتْ عزيزةً
أي : ما زالت عَزيزةً، رُوعي لفظ الحرف النافي صورة، فتُلُقُّي به

 حال.

وقوله بجملِة طَلْبِئة مثالُه: زيدُ اضربُه، وبكرٌ لا تصحبْه، وبشرٌ هل رأيتَ؟

وقولُه ولم بلزم التصدبرَ كأسماءٍ الشرط وأسماءٍ الاستفهام وكم الخبرية والمقرونِ بلام الابتداء. وخالف الأخفش في (کم") الخبرية، فأجاز جعلها
 (Y) سورة يوسف: هo (Y)



اسماً لِ (اكانَه لأنها بمنزلة (اكثير)، فلا تلزم الصدرَّ. والصسيحِ أن ذلك لا لا
 وهو لرُبَّ"، فكذلك (اكم"، مع أنَّ السماع لم يَرِد بما ذكر . وقولُ أو الحذفَ كالمبتدأ في النعت المقطوع.
وقوله أو عدمَ، التصرف مثاله : طوبى كلمؤمن، وسلامٍ عليك، وويلّ

وقولُ أو الابتدائيةَ لنفسِه مثالُه قول ذي الرمة"(1) :


 أَقاموه مُقامَ: ما يقول ذلك رجلْ إلا زيد. وما ذهب إليه من أن نَوْلك يلزم الابتدائية لنفسه ليس بصحيح، بلـ بل قد أَدخلت عليه العرب (اكان"، قال الشاعر، وهو النابغة(r) ـ ونسبه ابن هشام لعلقمة غلطاً ــ :

فأدخل عليه (ايكُ)، وأنشد الزمخشري في كتاب پأساس البلاغة|)(غ)":
 يريد: أنٌ تفعلَ، فحذف أنْ، فارتفع الفعل .
(1) كذا! والبينان مطلع أرجوزة لروبة في ديوانه صAV والتأج (سجع) و(سمـو). . والأول في (خضع) جيث نص على آنها أول الأرجوزة. ونـبا إلى العجاج في اللسان (نول). (r) الكتاب
(r)


وقال ابن هسام: (اوتدخل (اكانه| على هذا، فيقال: ما كان كان نَوْلُك أن


 مناب الجملة الفعلية التي يفسر بها الأمر والشـأن . ويجون
 المبتدأ)، انتهى .

وفي تجويز إضمار الشأن في كان، والخبر (نَّولك") رافعاً شأنْ تفعلَ"
 بجزأيها عند البصريين، وإنما يجوز هذا عند الكوفيين (1)

وقولُ او مصحوبِ لفظيّ هو المبتدأ الواقع بعد (لولاها الامتناعية، والواقع بعد (إذاه الفُجائية.


 وتمثيلُها مُلَخْص من شرح المصنف (0).

تقدمت المبسالة في YV\& _ YVE.Y.




 المذكورة .
يضرب في المداراة عند الطلب. مـجمـع الأمنال 1:09. الإبساس: الرنت بالناقة عند
الحلب، وهو أن يقال: بس بس المبر


وقولُهُ ونَّرَّ: وكُوني بالمكارِمِ ذَكُرِيني وجهُ نُدُورِه أَنْهُ وقَ موقَعَ الخَبر
جملةٌ طلبية، وعَجُز هذا البيت قولهِّيْ (1):

وقبله(T):

ألا يبـا أُمْ فــارِع لا تَــــــومـي
وتأويلُ البيت: وكوني بالمكارم تُذكُريني، ، نوضع الأمرَ موضعَ الخبر

ص: فترنعهُ اسماً(8) وناعلّا، وتنصِبُ خبَره، ويُسمْى خبراً ومفعوولاً،
ويجوز تعدُّدُه، خِخلاناً لابن دُرُنُوُوْيْه







 ش : المشهورُ في الاصطلاح أنَّ المرفوعَ يُسَمْى اسمَ الكانه أو اسمَ
(1) تقدم في 1:•A.


$$
\begin{align*}
& \text { وسماعي: ذكري في الناس وحسن الثناء. } \tag{r}
\end{align*}
$$

ني التسهيل وشرحه: فترفعه ويسمى اسماً.
(اصار") على حسب الرافع له منها، والمنصوبَ يُسِمَى خبرَه، وعَبَر عنهما
 مُسَبَه بالمفعول عند البصريين (r)، شُبْهَتْ (اكان") بِضَربَ. وأما الكوفيون (r) فزعموا أنه منصوب على الحال . وكذلك ثاني (ظنتّ) لأنه فعل لا يتعدى،


 فليحمل على النظائر الأكثرية، ولأنك تقول: ضربت بزيد، أي : فعلتُ به، ولا تقول: كنتُ بقائم.
 وإضماره وعدم انتقاله، وبوجوب كون كونه لا يُستغنى عنه، فروعي الخوراصُ
 وقوله ويـجوز تَعلُدُ خبره قد تقدم الكاملام (\&) في تعدد الخبر إذا كان لمبتدأ واحد والخالاف فيه، وذكرنا ما إختاره أصحابنا من أنَّ الخبرين أو
 الأخبار على الخلاف الذي تقدم والعامل غير (اكان") فلأن يصح معها بطري
 مع العامل الأضعف فجوازُه مع الأَقْوى أَولى الْـى وقولـه خـلافـاً لاسن دُرُسْتُوَيْهِ (0) قـال الأستـاذ أبو الـحسـيـن بـن أبي
(1) الكتاب 1:0.
(Y) انظر المقتضب Y:
(Y) الإنصاف ص (Y)

$$
\begin{align*}
& \text { 「TI - YT•: 1 ITV:1 } \tag{६}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { إملاح الخلل ص9ء1. } \tag{0}
\end{align*}
$$

الربيع" : (امنهم من لم يُجز أن يكون لها إلا خبر واحده، ويظهر هذا من
 واحد، ولا يكون له مفعولان إلا بحكم التبعية، فما شبه به يجري مجراه الاه
 المبتدأ، والمبتدأُ تكون له أخبارٌ عِدَّةه انتهى .

وقولُه وتختص إلى طَلَبيت يقول: (ادامَّ" ومـا نُني بـ لاما") مِن (ازالَه"










صار القتال؟
وقولُه وتُسَمْى نواقِصَ لِعدمِ اكتفائها بمرفوع وذلك أنَّ فائدتها لا تَتَّمُم

 وقوله لا لأنها تدل على زمان دون حدث، فالأصح دلالتها عليهما | إلا


(Y)


ليس هذا هو القول الثاني في تسميتها ناقصة لأنها لا دلالة لها على







 فيما يُستقبل إذا قلت: يكونُ زيدُ قائماً .

 اشتقت منه، وهو يملا تعاليقه من هذا التقدير، يعني تمني
 أخوك، أي: كونُ زيدِ أخاكّا انتهى .
والمشهورُ والمنصُور أنها تدل على الحدث والز الزمان، وأنَّ الحدث مُسنَد إلى الجملة، كما كان (ضظنتُ") مسندةً إلى الجملة.

$$
\begin{align*}
& \text { المقتضب r: } \tag{1}
\end{align*}
$$






(V) الكتاب 1:

(9) التوطثة صع (1)

والذين قالوا إنها تدل على الحدث اختفلوا: هل تنصبه فتقول: كان
 وأنهم عوضوا عن النطق بمصدرها الخبر إذ هو المُسْنَد في الحقيقة لاسمها.

ولما ذهب الفارسي إلى أنها خلعت الدلالة على الحدث قال: "الا
يتعلق بها حرف جر، وفي عملها في ظرف الزمان نظر" انتهى قوله.
ومن قال إنها تدل على الحدث أجاز لها العمل في ذلك كله، ولذلك


 وجَوْ وخْضمْ وقيل: : اللام للتبيين تتعلق بما يُعْهَم من معنى الكلام، أي
 صفة لـ (اعجب") أي : عجباً كائناً لْمَ ومستقرًا، ثم قُدُم، فيصير في موضع الحال.

وزعـم الأستاذ أبو الحسن بن خَروف(٪)، وتبعه ابن عُصفور، أنْهـا
 قد يستعملون الفروع، ويهملون الأصول. والذي حمل على على ادُعاء مصادرَ

 معنى الحدث أَمْرُهم بها وبناءُ اسم الفاعل كنها، نحو : كُنْ قائماً، وأنا كاتنٌ

$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: r. } \tag{r}
\end{align*}
$$


 بعد الفاء جوابآ، نحو: كُنْ خَيرِاً فتدخُلَ الجنةَ




 ("انانل .

وقد جاء المصدر مُعْمَلْ إعمال فعِله في قولِ العرب: كَونُك مُطيعاً




 لـِ (اكانَها التـامة، وعلى مَن زَعَم أنهـا لا مصدر لهـا وأنها لا تـدل على
سورة القلم، الآية: ^؟..




أي : ظللت أفعله نهاراً.


(V) البيت ني شرح التسهيل I (V)

صرrrr والعيني Y:10. 10 ( r . سورة الأعراف، الآية (

الحذث. وهذا أحد الوجوه العشرة التي رَّة بها المؤلف(1) على من قال إنها لا تدل على الحدث، وهو أقواهـا إذ هو دليل سمـعي ثابـت من لسـان العرب.

والثاني : أنها أفعال، والفعل يستلزم الدلالة على الحدث والـى والزمان
 وهذه ليست مصادرَ ولا أسماةً زمان، فبطَل كونُها دالةً على أحد المعنيين دون الآخر .

الثالث: أن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين، فالحكمُ على العوامل المذكورة بما زَعم إخراجْ لها عن الأصل، فلا يُقبل إلا بدليل .

الرابع: أنها لو كانت دلالتها مخصوصةً بالزمان لجاز أن تنعقد جملةُ
 ذلك دليل على إبطال هذه الدعوى.

الخامس: أن الأفعال لا تمتاز إلا بالحدث، فهي فئي فإن تساوت في الزمان فقد افترقت بالنسبة إلى الحدث، فإذا زالا


 بمراعاة دلالة الفعلين على الإصباح والإمساء.
 لا تدلُ على الحدث للزم أن يكون معنى ما انفكُّ زيذُ غنيًّا: ما زيدّ غنيٌّا في وقت من الأوقات الماضية، وذلك نقيض المراد.

> سر: تائمأ.

السـابع : أنَّ منهـا "دامَ") ، ومن شـرِِ عملِهـا عـملَ (اكان") كونُها صلةً لِ "(ماه المصدرية، ومِن لوازم ذلك صسحةُ تقليرِ المصدرِ في موضعهها، فلو جُردت من الحدث لم يَقُم مَقَامها اسمُ الحدث .

الثامن : أنَّ دلالته علىى الحـدث أقوى من دلالته على الزمـان؛ لأن دلالته على الحدث لا تتغير، ودلالته على الزمان تتغير بالقرائن، فدلالته
[ب/TI: على الحدث أولى/ بالبقاء من دلالته على الزمان.

التاسع: لو كانت لمـجرد الزمان لـم يُغْنِ عنها اسـم الفاعل، كما جاء في الحـديـث(1): (إنَّ هـنا القرآنَ كائنٌ لكم أَجْراً، وكائنٌ عـليكـم وِزُرأه، ،
 كائنُ أخاكّ"، قال : (r)
 لأن اسـم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان، بل هو دالٌ على الحدث وما هو به قائم أو ما هو عنه صادر، ومثلُل(ع) :

قَضهى اللَّهُ يا أَسْماءُ أَنْ لَستُ زائلْ
أراد : أنْ لستُ أَزالُ أُحِبُّكِ، فأَعمل اسمَ الفاعل عملَ الفعل .
العاشر : لو كانت محردة من الحدث مُخَلَّصةَ للزمان لم يْبْنَ منها أمرُ
 فيه على الحلث . انتهى كلام المصنف، وفيه بعض تلخيص .

الكتاب 1:177.


(0) سورة النساء، الآية: (0) اللان

وقال المصنف في الشرح (1): (اوما ذهبتُ إليه من كونها دالَّةُ على
وسببُ
( $\varepsilon)$ تسميتها نواقص إنما هو لعدم اكتفائها بالمرفوع، وإنما لم تكتف بـا به لأن

 بذلك، فلذلك لم يستغن به عن الجزء الثاني، وقد أشار س إلى هـلـ هذا



بالمرفوع" .
وقوله: وإنْ أُريدَ بِكانَ تَبَتَ قال المصنف في الشُرح (^): ا"ثبوتُ كلُ


وب (احَدَّثَ|"(9):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شاءً اله كانَه انتهى. وهي في هذه المعاني لازمة.
( ( $)$
(r)

(0) (0) ني شرح المصنف: غير واف.

(v) (v) (V)


والخزانة v: lor.
(.1) سورة البقرة، الآية: •TA.

وقال بعض أصحابنا : (وبمعنى خُلق، يقال: كان عبدُ الهّ، أي: خُلت، وبمعنى (أَقامَّ"، ومن ذلك قولُ الشاعر(1):

انتهى . فأما قوله: (ابمعنى خُلتَ" فهي التي بمعنى حَدَكَ، وكان قد
ذكر أنها تأتي بمعنى حَدَثَ، فجعلهما معنيين، ومهما متنَى واحد.
وقوله أو كَفَلَ أو غَزَلَ يقال: كُنُتُ الصبيَّ : كَفْنَّهُ، ومصدرها كِيْ كِيانة،



 النحويين من أهل الكوفة والبصرة!) انتهى . وقوله وبِتواليها الثلاتِ دَخَلَ في الضُحـحى والصَّباح والمساء مثـالُه

قولُهُ (r)
ومِن فَعَلاتي أنني حَسَنُ القِرى إذا الليلةُ الشَّهباءُ أضحى جَليدُها

وقال الشاءر (o):
 وآخرْ نيهِما: عَحْجُورا. مثرين مصري نحوي. أخذ القراءة عرضأ عن أحمد بن هلال، وروى القراءة عنه عرضاً



 سورة الروم، الآية: الم
هو الشماخ. والبيت في ديوانه صVV واللّسان (دلج) و(صبح).
 أي: دَخْلوا في الصباح. نأما توله(1): فأْبَجُوا واليُّوى عالي مُعرَّئِهِمْ
فالواو عند الأخفش زائدة، وعند غيره أنها واو الخال، وأصبحوا
تامةة. وقال آخر (r):
 أي: دخل في المساء.
وتكون الثلاذئة أيضاً للدلالة على إتامة الفاعل في الأونا




 إذا نُزل بهم ليلّا، نتستعمل متعدية بنغسها وبالباءها. وقال غَيره(T): وبات
(1) عجز البيـت: وليس كُلًّ النَّوى يُلقي المساكينُ. وهو لحميد الأرتط كما في الكتاب
 آَخر الليل.
(Y) وشام أفرخه : نظر إليها

 (؟) انظر الارتشاف صا1100 وشرح الجمل لابن عصفور IV:IV وشرح الجزولية للأبذي صر



بمعنى أقام ليَاْ. ومثالُ تمامها قولُّ"(1):
 ومثالُ نَّصهجا

باتتْ طِراباّ، وباتَ الليلَ لم يَتمِ
وقَولُهُ (r):
باتوا نِياماً، وابنُ هندِ لـم يَنَّمْ

وقوله وبِصارَ رَجَعَ أو ضَمَّ أو تَطَع قال في الشرح (2) : ايُرَاد بها معنى


وصِرْنا إلى الحُسنسى، ورَقَّ كلامُنا
وقال ابن هـُـام: ومعنى صار الانتقالُ، وذلك على وجهين : انتقال بالذات كقولك: صار الماءُ بُخاراً، والميتُ تراباً، والطعامُ عَذِرة. وانتقال

YAI:Y و
 7.7.7. الإدلاج: سير الليل كله.

 شاقها فاشتاقت، والضمير "هال" يريد به الأتن . وكليل : برق ضعيف. وموهناً: بعد وقت من الليل. هو رُشَيد بن رُمَيض العنزي أو أبو زغبة الخزرجي أو الحطم القُيسي. اللنسان (حطم) . وانظر المعجم المغصل في شواهد اللغة العربية


 أذللت.

بالعَرَض كقولك: صار الغنيُّ فقيراً، والجوادُ شحيحاً، ومنه: صار هنا الفرس إلى عمرو، وكلّ حي صائر إلى الزوال.
 بحرف الجر، ولا بُدّ، نحو : صرت إلى إلى البلد الفـلاني.


تدل على زمن الوجود دون الزمن الماضي، نحو : كان فقيهاً فصار نحوياً .
ولم تستعمل زائدةً فيما علمتِ، وقد زعمّ قوم أنه لا يمتنع . وقد
حُذف خبرها في قول عمرو بن الأْهَتَم (1):

أي : حتى يصيروا تبعاً كك.



وبظظَهر .
 الناقصة، قاله المصنف (0)، وقد ذكرنا(1) ما استدل به على أنها ناقصة،

وتأولناه.

(Y)
(Y) (Y) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب الماء الدائم 10:1 1 عن أبي هريرة، رضي اله

 شرح التسهيل ا: (7) (I)

وقوله وبِرامَ ذَهبَ أو فارَقَ يتال: ما رامَ، أي : ما فارَقَ، والذهابُ
والمفارقة معنىى واحد، وليسا معنيين .
وتوله وبانْفَكَّ خَلَصَ أو انْفَصَرَ يكون مطاوع فَكُّ الخاتَمَ وغيرَه: فَصَله، والأسيرَ؛ خَأَصه، وهما متقاربان.

وقوله وبِفَتاً كَسَر (1) أو أَطفاَ قال المصنف في السُرح (r) : (وتَتِّمْ فَتَّأَ بأن يُراد بها معنى كَسَر أو أَطْفأ، حكى الفراءُ: فَتَأُنه عن الأمر: كسَرتُهُ، والنارَ : أَطفأتهاه التهى .
 أَطْفأَ وهمْ وتصحيف(r)، واللّهُ أعلمَ، نبه عليه الأمير العالم علاء الدين علي بن الفارسي (8)، وكثّف مادة (انتَّأَّه في الصحاح والمحكم والصاغاني،

كذا في س وبجانبه: صحع و وني الفصى وبقية النستخ: سُكَّن . شرح التسهيل 1: إ؟؟.
 كُسر أو أطفا، وحكاه عن الفراء، ليس بوهـم ولا تصحيف كما ذلـا ذكره الشيخ الثّير الدين















فلم يجد أحداً منهم ذكر أنَّ (فَتَأَهِ تكون تامة بمعنى سَكَنَ أو كُسَرَ أو أَطْفَاً،






وقوله سُمُيت تامْةَ، وعَمِلَتْ عَمَلْ ما رادَفَتْ يعني أنها لا تكون نَواقِصَ في شيء من هذه المعاني، فتحتاجْ إلى خبر .
وبقي من الأفعال ما لزم النقص ولم يتم مما دلّ عليه مفهوم كلام



 غَلْبُوا عليها شبَ لماهاه، فإذذ ذاك لا لتُوصَف بنقص ولا بتمام

وأمنًا (زاله التي مضارعُها (يزال") فذهب أبو علي في الحَلَبِبيّات إلى
 الا يمتن عندي أن يجوز الاقتصار على الفاعل، كما يجوز في كان إذا أريد
(1) الصحاح: ثثا.
 هذه المادة ليست في الأجزاء المطبوعة منه.


 مجالس العلماء ص1. الحلبيات صrrr.

به وَقَعَ" . قال (1): "ويل علىى هذا ما حكي في تصاريف هذه الكلمة من
قولهم زَيَّلتُ وزايلتُ، و (Y):

تُزَيُل بينَ الجِيرة الخُلُطِ
ثم نقل إلى الأفعال/ التي تدل على الزمان محجردة من الحدث كَكانَ [٪: זף/أ]



غير مفتقرة إلى خبر .
قال بعض أصحابنا: ويقوي ما ذهب إليه أبو علي من استعمال زال
يزال تامة قول الشاعر (ع):

ألا ترى أنَّ قوله : "قَدَ اخْلَقَتْت صفـة لدار، ولـم يـأت لاسـم يَزالُ بخبر، وكذلك (اعهذّ") معطوف على "رسم") ، و"لِميتي") متعلق به، و"ابالفِناء") صفة لميت، وجليد صفة لعهد، ولم يأتِ بعد ذلك بخبر • ولا يجوز أن
 المعنىى: ولا يزال عههد لميت بالفِناء جديد، فيلزم أن يكون عهده معطوفاً على رسم.

وقال المصنف في الشُرح(0): (وقد يعـضد رأيه ـ أي : رأي أبي علي في ذلك - أي - في إجازة أن تكون زالَ التي مضارعها يزال تامة ـ

(Y) تقدم في صا (Y)
(Y) (Y) وبابه . .


$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل } \tag{0}
\end{align*}
$$


فاستغنى بالجملة الحالية عن الخبر") . قال (r) : "ولنا أن نقول: الخبر
 والألَّسِ : الشُّجاع، التهى .
 الصاغاني، فإنه ذكر أن في نوادر الأعراب: إفَتِئتُ عن الأمر فَتْئُاً إذا نسيتَه|) ${ }^{(r)}$ فتكون على هذا (انتَئ) تامة بمعنى نَيسيَ


 وَهْمه في فَتَأ وتصحيفه فيه، واللُ أعلم.
 ولا تستعمل إلا ناقصة، زاد المُهاباذي: في في فعل النيا النهار . وما وما ذهبا إليه مخالف لما نَتَل أثمة اللغة والنحو أنها تكون تانيا تامة . وأما قول المُهاباباذي إإنها لا تستعمل إلا في فعل النهار" فسيأتي ردُه (v) إن شاء الّا
وقولُه وكلُها تتصرف إلا ليسَ ودامَ تَصَرُّفها هو أن يُستعمل منها مِّهِ ماضِ

$$
\begin{align*}
& \text { يأكلُ أو يَخْسُو دَماً أو يَلْحَسُ . } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1:1 ا: } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) انظر ص10^ ـ • لا17 من هذا الجزء. }
\end{aligned}
$$


 بعض كتب المتأخرين(1) 'أنها إذا كانت ناقصة لا لا تتصرف، وهن وهذا هو مذهب




 ولا تقول: أنتَ ظالم إن تفعل .

وهذا الذي ذكره الفراء أنه لا يجوز أن تتول: اأفعل هنا ما يدوم زيلّ قائمأ)" لم يذكره البصريون، قال بعض أصحابنا : (فإن صح أن أن العرب لا لا لا
 يصح لأن ما المصدرية الظرفية توصل بالمضارع كما قال (r) :

 بالمضارع، ولا فرق في الوصل بين أن يكون الفعل تاماً أو ناقصاً . قال ابن

 تدخل عليه (اليس" إن كان ضميرَ الشأن، ويجوز دخولُ البواقي عليه مطلقاً،
 الكتاب rer

 اللنيمة. ونسب في تهذيب الألفاظ صVr لأبي الغَريب النُّري.


(1) للشَّلَوْبين

وتَرِد الخمسةُ الأوائلُ بمعنى صارَ ، ويُلْحَقُ بها ما رادَّهَا من آضَ وعلًا وِّ


 وأَنْجَرَ وأَظهرَها .

ش : الذي بعد (اصار") هو : ليس ودامَ وزالَ وأخواتها، ومعناها مُنا
 واتصالَّه بزمان الإخبار، والأنعالَ الماضيةَ تُعطي الانتطاعَ، فتدافِافعا.
وقولُه وقد تدخل عليه מليس" إن كان ضميرَ الشأن معناة: إن كان ما ما



 الشأن، والجملة بعده خبر" انتهى .

وقال الأستاذ أبو علي الشلوبين في قول س (ع) "اليس خلق اللُّهُ مثلَه") : (ايحتمل ثلاثة أشياء؛ أحدها أن تكون ليس مشبهةً بما، فلا تحتاج إلى اسم
(1) وردت هذه الفقرة في مطبوعة شرح المصنف 1 1 على النحو التالي : اوو الا تدخل ليس


 .l£V:1 الكتاب (r) (

وخبر، ولا يكون فيها ضمير أمر وشأن بدليل قوله في باب حروف أجريت


 وتشريف، وضمير الشـأن والقصة على هذا وضعُه لا يقال إلا فلا في موضع الإبهام والتعظيم .

فإن قلت: إنما فُّ إلى ذلك لأن خبر (ليس") لا يكون بالماضي فراراً من التناقض لأنها لنفي الحال، فبعُدت نسبته من الماضي

فهذا ليس بشيء، وإنما ذلك مختص بِكَانَ؛ ألا ترى لما ذَكر في باب




 نص على أنّ ليسَ قد يقع في خبرها الماضي.

وتحقيق القول فيها أنه إذا وقع النفي بها مطلقاً لم تَنف إلا الحالَ
 وإذا وقع النفي بها مُقَيَّداْ نَفتْ جميع أنواع الفعل، نحو : زيذْ قام، وزيذ يقوم" انتهى .


وتحصل من ذلك أن الماضي يقع خبراً لـ (اليسنَ) على الإطلاق، وقد حكى ابن عصفور (1) اتفاق النحويين على ذلك من أل غير تقييد لا لا بضمير أمر ولا غيره، فتخصيصُ ذلك بما كان اسمها ضمير الشأن ليس بصشيح.

وما ذكره الأستاذ أبو علي من أن تقدير س كان زيدّ ضارباً أباك(T):

 النصب، فلو تَذَره بِضْربَ كانِ يكون قد قد أعمل اسم الفاعل، وهو ماضِّ ، وليس مذهبَه.

وما ذكره الأستاذ(r) أيضاً من كون هليس" لنفي الحال في الجملة غير المُقَيَّدة بزمان، وأما المُمَيَّدةُ بزمان فإنها تنفيه على تِنى حَسَب القيد، هو

وإلى أنها(8) قد تنفي في الاستقبال ذهب ابن السراج (0)، وتابعه


 ذهبَ، ولا: قد يذهبُ، لتضادٌ الحكم بين (قدل) واليس" .

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ضرب على توله: إوإلى أنهاه في س بالقلم. }
\end{aligned}
$$

وتولُه ويجوز دخول البواتي عليه مطلقآ، خلاناً لمن اشترط ني الجواز
 وأخواتها إنما دخلت على الجمل لتدلّ على الزمان الْ فإنا

 فهو عنده على إضمار (اقد) لأنه يقرب الماضي من الحانل

والصحيخُ جوازُ ذلك دون اشتراط قَذْ، وذلك أنك إذا قلت (أُصبح










الكششح: الخاصرة. والمستكنئة: الغَذرة. ولم يتجمجم: لم يدع التقدم على ما أضمر .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يوسف، الآية: צY. س، ك، ن، ن، ع، من دبر . } \\
& \text { سورة يوسف، الآية: YV. س، ك، ك، ن، ح، ع، من قبل . } \\
& \text { سورة المائدة، الآية: 117. } \\
& \text { سورة الممتحنة، الآية: 1. } 1 . \\
& \text { سورة يونس، الآية: عـ، } \\
& \text { سورة الأحزاب، الآية: } 10 . \\
& \text { سورة إبراهبم، الآية: ع٪. } \\
& \text { ويروى آخره: ولم يتقدم. }
\end{aligned}
$$


وقولِ الآخر (1):

حَيُوا بعَدَما ماتُوا مِن الدهرِ أَعْصُرا
وكُنَا حَسِبْناهمْ فَوارسَ كَهْمَسِ
وقولِ الآخر (r):

وقولِ الآخر (r):

وتولِ الآخر (8):

وقولِ الآخر (0):





 أي : ورئنا العز . والسواري: جـمع سارية، وهي الأسطوانة من حجر أو آبر . والئ والدعائم: جمع دعامة، والدعامة : عماد البيت الذي يقوم عليه . وقد سقط هذا البيت من س س.

 .

 وشرحها للتبربزي ص.

 والجهضم: القوي الشديد. وأغلب: غليظ الرقبة.

وحكى الكسائي (1) عن العرب: (أَصبحتْ نَظَرت إلى ذات التنانير")
يعني ناقته، وقال الشاعر (r) :
أَمْسَتْ خَلاء، وأَمسى أَهْلُهَا احتَمَلُوا
وقال الآخر (r):

فـأمسسى مُـقـفـرآ لا خحيَ فـيـه وقد كانوا، فأمسى الحيُّ ساروا
كانوا ناقصة، والخبر محذوف. أي: وقد كانوا فيه، وقال الآخر (٪):

وينبغي أن يقيّد كونها يقع الماضي خبرآ لها بأن لا تكون بار بمعنى (اصار")، فإنها إذا كانت بمعنى (اصار") فلا يقع الماضي خبرآ لها الها، ويمتنع

ذلك من حيث امتنع في (اصار") .
وقولُه ويجوز في نحو (أينَ زيذّه توسيطُ ما نفي بغير (اما)" من (زاله"

 في حيزها عليها، وقد تقدم نحوٌ من هذا قبلُ في أوائل الباب (o) في قوله "وتختص دام والمنفي بِما بعدم الدخول على ذي خبر مفرد طلبي"، فدل


 الـابع من نسوره، وكان تد عُمْ أربعمانة عام. (r) (

هو عدي بن زيد. ديوانه صبه والكامل ص717.
تقدم ني صبזا.
10r

ذلك على أن المنفي بـ (مال) لا يكون خبره مفرداً طلبيًا، فلا يجوز : أين ما

 الاستفهام .
وقولُه لا توسيطُ (لليسَ" خِلاناً للشَّلَوْبين قال المصنف في الشرح (r):


 الدلائله إلى آخره لم يتقدم له دليل على ذلك، ولا ولا ذكر المسألة إلا بعد ذلك بأسطار كثيرة، قال (T): (اولا يتقدم خبر ما دام ام اتفاقاً، ولا خلا خبر ليس على الأصح" . وحين شبرح هذا الكلام ذكر الأدلة(غ)، فقولُه: (اوقد تقدمت" ذُهُولْ منه .
,لا (0) ينبني أن يُرَدْ على أبي علي الشُّلَوْبِين بما رَدْ به المصنغُ،




 صورتُها النفيُ، ومعناها الإيجابُ، فكما يُبا يجوز: أينَ كان زيذّ؟ يجوز: أينَ لم يزل زيدّ؟

$$
\begin{align*}
& \text { ليس لهذا القول ذكر ني مطبوعة سرح المصنف. } \tag{1}
\end{align*}
$$

> شرح التسهل سقطت هذه الفقرة من ك، ف، ح•




























 وحوانى على سر الصناعة، وعلى الإيضاح، ونقود على اليا الصـلى الصحاح، وإيرادات على





 على الأستاذ أبي علين




وقال(0):

وقال(†):

 لم أتف على اسمه ولا على ترجمته. وني "الِ" يحتمل أن يكون آخره: زَّتية.
سورة الواقعة، الآيات: ه . . .

 والحزن: ما غلُظ من الأرض .






r|r" وفيه تخريجها.

أضْحى يُمْزق أَنوّبي، ويَضربُني $\quad$ أبعَّ ستين عندي تبتغي الأَدَبَا وقال(1):



وقال(k): :

وأَضْبَحتُ وَدَعتُ الصُبا غيرَ أنَّي
وأنشد المصنف
أَمَسْتْ خَلاء، وأَنْسى أهلْهِا اخْتَمُلُوا



 قبلُ (7) على ذلك.

(1) هو عدي بن زيد. والبيت في ديوانه ص •9 وتخريجه في صYا (1) (Y)
 السلاح. والروايتان في ن. تقدم في ص10r 10 .

(1) (1) تقدم ذلك في ص10r.
سورة الشعراء، الآية: ع.



 فيه ظِلُ، وهو من طُلوع الثمس إلى غروبيا، وقال الأعثى (r)":

ساوى بينهما، و"بات"، لليل، و"ظَلَّل للنهار . وقال هنُـام: هو بين





 خاصْة. ناتضض
(1) سورة النحلل، الآية: OA.

الحسن بن عبد الله أبو علي . الخذ عن الباهـلي صاحـب الأصمعي؛ والكِرْماني صاحبـ





$$
\begin{align*}
& \text { رودي - معرب. مى: بالإشنشط • دور } \\
& \text { ديوانه ص10. } 1 . \\
& \text { وقال : سقط من س. } \tag{0}
\end{align*}
$$

وهذا الذي ذهب إليه لُكْذُ والمُهاباذي والسُّيرافي وأبو بكرِ وهِشامُ





 بالنهار خاصَة وأن لا يكفروا بالليل. وينبي أيضاً في قول الشاعر(r):



 أَقام معه في مغارة يَرِدان قَلْتَا (8) :



 وقد نَعلم أنهم إذا نَصُوا على النهار لم يقولوا إلا ظَلِلنا، ولم يُنُصُوْ على

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الروم، طه، الآية: } 41 . \tag{1}
\end{equation*}
$$




 الأمالي 1:דץץ للغنوي. القلت: النترة في الجبل تمسك الماء.

الليل، فإذا أُبهم ولمَ يُنَصَ قالوا: ظَلِلنـا مقامنا هنالك في تَعادِ وتباغُض، فُنُلْبَ ما يكون على النُصُ بالنهار، قال ذو الرمة(1) :
حتى إذا يَبِسَتْ بُهْمى لِوى لَبَنِ





 المصنف في الشرح (1): (اوليس بصحيح لعدم شاهد على ذلك مع التتبع




الراجز (7):

أَظَـلُ أَزْعى، وأَبِيــتُ أَطْـَـنُ المُوتُ من بعضِ الحياةٍ أَفْوَنُ

اليمامة فيه نخل. والموردد: المحبوم.
الشواهد: سقط من س.

هذا جزء هن حديث أخرجه إلبخاري في كتاب الوضوء ـ الباب

$$
\begin{equation*}
\text { في كتاب الطهارة ـ الباب } 7 \text { ـ ـ ص } \tag{0}
\end{equation*}
$$

 .00:r

$$
\begin{align*}
& \text { شرح التسهيل 1: } 1
\end{align*}
$$

ومِن أَصلِ ما يَتَمَنًّكُ به جاعلُ (بات" بمعنى (اصار" قولُ الشُاعر(1):


لأنَّ "كُلَّما") تدل على عموم الأوقات، و (أَبيتُ" إذا كانت على أصلها
مختصة بالليل" انتهى .
وقولُه ويُلْحَقُ بها ما رادَفها مِن : آخَ وعادَ وآلَ ورَجَعَ وحارَ واسْتَحالَ
وتَحَوَّلَ وازْتَّ الضميرُ في "بها") عائد على "اصارَ")، وشواهلُ ذلك :
وآْنَ نَهْدداً كـالـحِصـان أَجْرَدا (r)


وصار مُضِلُي من هُدِيتُ بِرُشْدِه
وتقول : عاد الطينُ خَزفَا، ومن ذلك قولُه(ع): .
تَعُلْ فيكُمُ جَزْزَ الاَجزُورِ رِماحُنا ويَرْجـغنَن بـالأَكْبـادِ مُنْـَسِراتِ
فـ "جزر الجزور") خبر (تَعُذْل لأنه معرفة، هذا هو الوجه فيه . قال ابن عصفور : (اوقد يجوز فيه أن يكون حالآ لأن المعنى : مثلَ جَزْرِ الجَزُور؛

 ن، م، ف: أطوى. هذا الرجز للصجاج كما في الخزانة








 الجزور: الناتة تتخذ للنحر، وجزرها: تفصيل أعضانها وتقطيعها.

وما كان على معنى (امثل) من الأسماء فقد تجعله العرب نكرةً، وتنصبُه على الحال، وإن كان بلفظ المعرفة") انتهى .

 يأتي بعدها على الحال، ولأنها تعدى بحرف الجر، رانِّ تقول عاد زيدٌ إلى كذا،

وأنشد المصنفُ على أنْ (آلَّ) بمعنى (اصار") قولَ الشُاعر(1):



. .....
(الا تَزْجِعوا بَعْدي كُفْارآ يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضِ"(r)، وقال (8) :

يَحُحررُ رَماداً بعَّ إذْ هُوْ ساطِعُ (0) وما المرئ إلا كالشُهابِبِ وضوئه
(1) البيتان ليسا في مطبوعة شرح المصنف. ومبا ني النسخة التي حقتقا الدكتور محمد علي إيراهيم صץזי1 [رسالة دكتوراه] واللسان (عقب) العروب: المراة المتحبية إلى زوجها المظهرة لـ ذلكّ. ومُنقب: اي يصير إلى غير حالته التي كان عليها. (r) مو امرو القيس، والييت بتمامه:


 الأضاحي - باب من مال الأضحى يوم النحر الجا 7 الجr.


((فاستحالـت غُرْبا)|(1) . وقال(r):




 لا ليؤئسنَّك سُؤّلٍ عِيتَ عنلك فكـم



 ("حاجتك") على أنذ (ما)" خبر (اجاءت)، قُدُم لأنه اسم استفهام، التقدير : أيةً حاجة صـارت حاجتُك؟ ويُروى بالنصب على أن تكـون خبرَ (اجـاءت)"،
 حاجتتك؟ وما: مبتدأ، والجملة بعده خبر، ويقتصر بها على هذا الْمَّل (A)










سورة يوسف، الآية: 97.

 وذكر السيرافي في شرح الكتاب r r r

وطرد استعمالَها بعضُهم (1) لقوَّة الشبه بينها وبين (اصارَّه)، فجعل من


 خبر ("قَعَدَتْ) .

وقولُه والأَحَحُ أن لا يُلْحَقَ بها پآلَه كأنه ذهب إلى أَنّْ البيت الذي

وقولُه ولا "اقَعَدَه مطلقاً يعني أنه إنما تُستعمل ((قَعَدَ) بمعنى (اصازَ")
حيث ورَدت، ولا تُقاس.
وذهب الفراء ${ }^{(r)}$ إلى أنه يطرد جعلُ قعدَ بمعنى صارَ، وجَعل من ذلك
قولَ الراجز ${ }^{\text {(2) }}$
ولا الـوِشـاهـانِ ولا الـُجـلْبـابُ


وحكى الكسسائي (0): اقَعَدَ لا يسأل حاجة إلا تضـاهـاه بمعنى صـارَ .

(1) المباحث الكاملية 1 (1)





جمع ركَب، وهو منبت العانة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) شرح التسهيل 1:1) } \\
& \text {. } \\
& \text { سورة الإسراء، الآية: (V) }
\end{aligned}
$$

المصنف(1): ("ويُمكن أن يكون/ منه قولُ الشاعر(r):

انتهى.



الزيادة.
وقولُه وأن لا يُجْعَلَ مِن هـنا الباب غَدا وراحَ قال الـمصـنف في




 حال إذ لا يوجد إلا نكرةًّا انتهى . وقد أدخلهمـا في هذا الباب أبو موسى الـجزولي(9) والأستاذ أبو

(1)
(Y) هو (Y) (Y)



المغصل صسזד.



 تخريجه. خخماص : خجياع. وبطان: ممتلئة الأجواف. الجزولية صع•1.

الحسن بن عصفور(1") وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور (Y): "اوأما غدا وراح فيستعملان تامين وناقصين، فإذا استعملا تامَّين دلَّا على دخول ونى الفاعل في الوقت الذي اشْتُقَّا من اسمه على حسَب ما تقتضيه الصيغة من مُضِيَ أو غيره، فتقول : غدا زيلّ وراحَ، أي : دخل في الغُلُوْ والرَّواح .


يقال: غدا زيلّ وراحَ، أي : مشى في الغُلُوّ والرَّواح
وإذا استعملا ناقصين جاز أن يكون فيهما ضمير الأمر والشُأن وأن لا يكون، ويكونان إذْ ذاك للدلالة على اقتران مخـمون الجملـة بالزمان الذي
 وراح عبدُ الله منطلقاً، أي : وقع انطلاقُه في وقت الرَّواح وقد يكونان بـمعنى صار، فتقول: غدا زيلّ ضاحكاً، وراح عبلُ الله منطلقاً، أي : صار في حال ضححك أو انطلاق" انتهى • ويحتاج تقرير كونهما ناقصين إلى سماع من العرب . وكان الأستاذ أبو

 بالِعَيُي، وهذا دُسْتَغْنِ عن الخبر .
قال الأستاذ أبـو علـي : اللذي ذكَر أنَّ غـدا وراحَ من هـذا البـباب لـم


(Y)





يذكرهما فيه بالمعنى الذي ذكره الأستاذ أبو الوليد، إنما ذكرهما في هذا الباب على أنهما بمعنى صار ، فإنْ صَحَّ ذلك تُبل، وإلا فلا. وقوله ولا أَنْحَرَ وأَنْجَرَ وأَظهَرَ ذكر هذه الثلالثَة الفراءُ في (اكتابِ الحَدُلّ، ، ولم يذكر شاهداً على ذلك.


 الشُمسُ طالعةَّ؟ وكذلك كلُّ ما كان فيه الاسمُ الواقعُ بعدَ أسماءِ الإشارة لا لا ثانيَ له في الوجود؛ لأن المعنى إنما هو على الإخبار عن الخليفة الانية بالقُدوم، وعن الشمس بالطُلوع، وأتي باسم الإشارة تقريباً للتُدوم والطُلوع، ألا الا ترى
 يحتاج إلى تبيينهما بالإشارة إليهما، ويُبين أن المرفوع بعد اسم الإشار المارة مخبر عنه بالمنصوب أنك لو أسقطت اسم الإشارة، فقلت: الخليفيفةُ قادمٌ



 غيرَ مخوف فهذا الأسد مخوفاً؛ لأنك لم تقصد إلى شخص بعينه، ولو أَنْقَطتَ اسم الإشارة صح الكلام.

وما ذهبوا إليه من أن المعنى على الإخبار عن المرفوع بالمنصوب صحيح، إلا أنَّ الإعراب على غير ما ذكروه، بل المرفوع بعد اسم الإنـارة

> الجزولية للابذي ص9 9 ٪9.
> نحر تولك. .. مخرفاً: سقط من لـ.

خبر، والمنصوب حال، والمعنى قد يكون على خلاف اللفظ، ومَنع من
 الإعراب، ولا يُوجَد اسم لا مَوِِعَ له من الإعراب .
فإن قلتَ: يكون لا موضع له من الإعراب على مذهبِ مَنْ يرى أنَّ
الفصل اسم، ولا موضع له من الإعراب.

 والنهار، فدل هذ على أنَّ اسم الإشارة قبلَ دخولِ (اليسَ، كان مبتدأ، والليل

 وإجازتهم التعريف فيه هو بالقياس، وإن حُفظ شيء منه دَخلت عليه (أللهِ جُعلت زائدة كَهِيَ في : الجَمّاء الَّفير .

وقد انتهى ذكر الكلمات التي تَرفع الاسمَ وتَنصب الخبر، وهي







(1) الكتاب 1:0:8.


نـ، نـلـى بعا. يعتر.

المسائل، فما وافق كان من الباب، وما خالف لم يكن هنه. وفي البسيط: قال بعض النحويين : إنَّ كل فعل يجوز فيه أن يدخل في باب (اكان" إذا جُعلت الحالُ غيرَ مُستغنَى عنها، تقول : قَامَ زيلٌ كريماً؛ ؛ لأنتك هنـا لا تريد أنه قام في حـال كَرَم، فإِنَّ الحال مُنْتَقلة، فالا تريـدها هنا(1) لأنها لا تفيد تخصيصأ، فالفعل هنا داخل على المبتدأ والخبر، وقد تكون منتقلة لكنك لا تريد أن تـجعلها مُستغننى عنها، نحو : ذهب زيلُ

متحدثاً، فالأفعال هنا ناقصة، قال الشاعر(r):
عاشَّ الْتَى مُجاهِداً في قومِهِ
فإن جعلتها تامةٌ نصبتَ على الحال .
ص : وتوسيطُ أخبارِها كُلُها جاثنزّ ما لم يمنع مانعٌ أو مُوجِبُ. و كذا


 الأصحع • ولا يـلزم تأخير الخبر إن كان جملةَ، خالانآ لقوم. ويـمنع تقديـمَ



الإعراب|. وقد يُخْبَرُ هنا وفي باب "إنَّ" بمعرفة عن نكرة اختياراً.
ش : مثال ذلك: "كان قائماً زيدل|". وهذا اللني ذكره المصـنف من جـواز توسـيط أخبـارهـا سـواء أكـان الخخبر جـامـدأ أم مـشتـقاً هـو مـذهب البصريين (r) . ولا يـجيز الكوفيون( (r) (كان قانماً زيدّ) على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر، ويكون قائماً خبراً مقدماً على الاسم
(Y) لم أقف عليه.


لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه أصلاّه . وجاز ذلك عند أهل البصرة لأن المضمر مرفوع بما النيةُ به التأخيرُ، والضميرُ إذا كانـانت النية به التأخير عن الظاهر جاز تقديمه عليه.

 يجمعه لرفعه الظاهر . وهذا باطل عندنا لأنَ ضمير الشأن لا يُفَسَّر إلا بجملة.

وأجاز الفراء(1) ذلك على أن يكون (قائم" خبر (اكانه"، و"زيده"

 بمعنى: كان قائمأ زيذّ. وهذا باطل لأنه لا يان يجوز إعمال
معمول واحد.
 خبراً، والزيدانِ والزيدونَ اسمأ. ولا يجيز ذلك البصريون إلا مع تثنية الخبر

وقولُه كُلْها دَخل فيها ليسَا وما دامَ، أَّا (لِيسَهِ فخالفَ في جواز

 (T)

سورة البقرة، الآية: IVV
(Y) هو عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموال 1:1 1 [الحماسية 10] وفيه تخريج القصيلة.
 وقد ومم المصنف في الشرح"(1)، فزعم أنَّ خبر (ليسل جائزي توسيطه بالإجماع، واتُّع في ذلك أبا علي الفارسي، فإنه قال(r): :لم يختلفوا فيا في
 خبرها على اسمها إجماعل". وكذلك فال ابن عصفور : لم يختلفوا في جواز تقديم خبر ها على اسمها
 النصَّ والقياسَ والإجماعَ، أما النصُ فتولُ الشاعر ${ }^{\text {المُ }}$ :

وقورُ الآَخر (ا):



 لمحمد بن حازم.
شرح التسهيل


 النحو، والفصرل، وشُرح الجمل . البغية
 صـ
 جاز: سقط من س. (V)

وقال المصنف في الشُرح (1): (فيها ما في (ادام") من عدم التصرف،


 ضعف "(دامَ")، وتوسيط خبر ليس لم يمتنع، فأن لا يمتنع توسيطُ خبر دام لنقصان ضعفها أحقُّه انتهى . قولُه (افيها ما في دامَ من عدم التصرف") قد تقدم (r) أنْ عدم تصرفها في هذا الباب هو مذهب الفراء، والبهر البهريون لا يشترطون ذلك.
وقولُه ما لم يَعْرِضْ مانغ يعني من التوسط، مثالُ ذلك: مـا مـا يوجب
 فتاك مولاك، وما كان زيلّ إلا في الدار .

 قال المصنف(0): (وقد يَحمل المُوجِب على موجبِ تقديم أو توسيطِ على

 تقديمُ الخبر أو توسيطُه، وممتنغٌ تأخيرُه لثلا يتقدم الضمير على مُلى مُفَسُرِ مُؤخِّرِ
 التوسط، نحوُ قولك: هل كان شريكَ هند أخوها؟؟" .
وقولُه وكذا تقديمُ خبر (اصارَّه وما قبَلَها جوازاً ومْنُعاً ووجوباً يعني أنَّ
شرح التسهيل
(Y) تقدم في صوV (Y)
ك، ف: به.
سورة الحديد، الآية: بر ب.
شُرح التسهيل 1:"0.0.

تقديم خبر (احازَ") وما قبلها عليها ينقسم انقسامَ الخبر من ثلاثة الأقسام: قسم يجوز فيه، وقسم يمتنع، وقسم يجب: فالجائز (1) نحو: قائماً كان زيذ، وسواء أكان الخبر جامداً أم مشتقاً،

هذا مذهب البصريين .

 منع توسطه.

وأجاز ذلك الكسائي على أن يكون ("قائماً)" خبر (اكان)" مقدماً مرفوعاً
 الظاهر، كما يُمعل ذلك مع التوسط.

وأما الفراءُ فحكمُه عندَه مع التقدُّم حكمه مع التوسط، إلا أنه يُثني
 ولا: يقومُ كان زيدُ. ومذهبهما فاسدُ بما أفسدنا به مذهبهما في التوسط .
فإن جعلت قائماً وأشباهه خلفاً لموصوف جاز عندهم أن يكون خبراً مُقَدَّماً ومُوَسَّطاً، ويكون فيه إذ ذالك ضمير يعود على الموصوف المحذذوف،

ويُنَّى ويُجمع
وأجاز البصريون والكسائي تقديم الـخبر في (Y) نـحو : كنتَ خَسَناً وجهُكُ، فتقول: حَسَناً وجهُك كنـتَ . ومنعه الفراءُ إلا أن تجعلَ مكان

الكاف الهاء، فتقول: حَسَناً وجهُه كنتَ .
ويحتـاج جواز تـقديم خبر (اكان) إلى (اصـار) عـلـيها إلى سـماع من
العرب، ولم نجدهم ذكروا سماعاً في ذلك، لا يكاد يوجد: قائماً كان زيذ.
 (Y) (Y) في: ستط من س.

IVr





 وإذا كان الخبر اسماً فيه معنى الاستفهام وَجْبَ تقليمُه، نحو قولهمّ ما جاءت حاجتُك؟ فيمن رفع حاجتك، فـ المال" خبر تقدم، كأنه قال: أيةً حاجةٍ صارت حاجثُك؟ على أنه يحتمل أن تكون (ماما) مبتدأ، وخبر (جاءن



قال المصنف" (0): ا(ومن عُروض المانع خوفُ اللبس نحور: كان فـن فتاك



 تأخير (7) الخبر في مئل هنا لأن المضاف والمضا ولما
 ما هو كجزئه مقدر التقديم معه؛ إذ لا يتم معناه إلا به. ويلزم من جواز

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

$$
\begin{align*}
& \text { (0) شرح التسهيل 1 (0) } \\
& \text { س : تأخر . } \tag{T}
\end{align*}
$$

هذا جوازُ : كان حبيبَها الذي خَطَبَ هنداً؛ لأن ما يَتِّمُ به المضهاف بمتزلة ما يَتَّمُ به الموصول، وهذا لا يجوز، فكنلك ما أشبهه.

وأما عروض مُوجْب التقديم فإذا كان فيه معنى استفهام، نحو : كمـ كان مالُك؟ أو أُضيف إلى ما هو فيه، نحو : غلامَ مَنْ كان زيدّ؟" انتهى، وفيه بعض تلخيص.

وقولُه وقد يُقَدَّمُ خبرُ (زالَّها وما بعدها منفيةً بغير (اما)" مثالُه : في الدار



ذلك إلى سماع من العرب. ومما انشتُدِلَ به لذلك قولُ الشاعر (r):

ووجهُ الدلالة من هذا أنَّ (اخيرأَ) منصوب بـ (يزيدل)، و(يزيدُ) خبر
 تقديم (ايزيد)، ، وهو خبر ((زال)" .

وأجاز الأستاذ أبو بكر بن طاهر نصبَ (اخيراً) برأيته( (r) على حذف مضاف، أي: ذا خير، وأن يكون منصوباً بيزيد لاتساعهـم في "لاهِ كـ "لَّن" و"(لم" قال: ولا يصلح مع (ما)" .

وممـا يَقع التخييرُ فيه بين التقديـم أو التوسط: في الدار لمـ يَبْرَخ


فال ابن مالك: إللو كان النفي بلا أو لن أو لم جاز التقديم عند الجميعه. شرح الكانية



 (Y) زيد هنا في لك ما نصه: ومو خبر زال.

وقوله ولا يُطْلَقُ المنع، خِلافاً للفراه منع الفراء(1) من تقديم خبر زالَ
وأخواتها عليها بأي حرف كان النفي
وقوله ولا الجوازُّ، خلافاً لغيره من الكوفيبن يعني أن غير الفراء من


 خروف(V)، وحكاه صاحب (البسيط" عن ابن كيسان وبقية الكوفيين .

واحتج ابن كيسان(^) على ذلك بأن هذه الأفعال وإن كانت منفية في




الثبوتية.
وردّة هذا المذهب بأن المراعى في التقديم إنما هو اللفظ لا المعنى؛






 ص

 (V)


فرع: إذا توسط الخبر بين (ما)" وهذه الأنعال نحو (ما قائماً زال زيذّه"
فأكثر النحويين على جواز ذلك، وبعضهم منعه.



وقال أيضاً: هالاتُفاقُ على أنه لا يجوز تقديم أخبارها على (اماه إذا كان النفي غير لازم، نحو (لما كانه" وأخواتهاها .

وفي الإنصاح: ا(ومَن مَنع مِن التقديم - يعني تقديم الخْبر على الفعل





 فلم يتصرف هذا الفعل في معموله لغلبة الحرف عليه، وكأنه حرف" انتهى. وهذا التعليل يقتضي امتناع التقديم على الاسم إذا نفي بـ الالاه أو بـ (إنها النافية، نحو : لا يزال زيذ محسناً، وإنْ يزال زيذ محسناً. وقوله ولا يتقدم خبر (ما دامه اتفاقاً نحو : لا أصحبك طال طالعةً ما دامت


الموصول.

 لما تقدم مِن أنّ الحرف المصدرئّ لا يُمـل ما با بعده فيما قبله، كما لا يتقدم بنفسه عليها .


 قارَنَه حرفٌ مصدري، نحو : أريد أن تكون فاضلًا، انتهى .

وليس كما ذكر، بل الحرفُ فيه تفصيلُ بينَ أن يكون عاملِّ أو غير

 جواز التقديم خلاف، ومذهبُ البصريين المنعُ . فمقتضى ما ذكرناه أن يجوز : لا أصحبك ما طالعةً دامت الشمس، وهو الذي يقتضيه القياس على : عجبتُ

وقولُه ولا خبرُ (اليسَ" على الأَضَحُ اختار المصنف منع تقديم خبر
(اليس") عليها، فلا يجوز عنده: قائماً ليس زيذّ، وهو مذهب الكوفينينار (r) المتأخرين (v)، واختاره أبو الحسين بن عبد الوارث الفارسي(^) وأبو زيد
(1) شرح الألنية صعזا.

. $118: V$ وشرح الكافية Y YV:Y وشرح المنصر





$$
\text { الأحرل } 1 \text {. } 19: \text {. }
$$





المقتصد صى • ع. وفي ! : أبو الحسين بن عبد الوهاب الفارسي •

السُهيلي. وذَهَبَ قدماءُ البصريين (1) إلى الجواز، ونسبه صاحب اللبابِ (r) إلى






 واستدل من أجاز ذلك بئيئين، قال:

أحدهما أنه لا خلاف في جواز تقديم خبرها على اسمها، ولم يُمُ يُجد الخبر متقدماً على الاسم وهو غيرُ ظرف ولا مجرور إلا حيث يُلى يجوز تقديم

 يعني ״اللباب" للحوني



 شسرح الجزولية صو 97 .

 .112:V







الخبر على العامل؛ ألا ترى أن (اكانها يتقدم خبرها على الاسمب وعليها، وأنّ


 خبرها عليها كما جاز تقديم خبر ا"كانه على اسمها.


 كان زيذّ قائماً، لأنه يجوز




خبر ("ليس") .
 يتقدم على الحرف في موضع من المواضع، وإن كان مذهبه فيها أنها فعل



 توسيط خبريهما كما امتنع توسيط خبر (امال" والعلّ")، لكن تصد ترجيح ما

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

له فِعْليةٌ على ما لا فِعُليةَ له، والتوسيط كافِ في ذلك، فلم تجر الزيادة عليه تجنباً لكثرة مخالفة الأصل . وقد طَوَّل المصنف (1) بما لا لا حاجة إليه في هذه المسألة من إبداء فروق(r) بين ("ليس") وفعل التعجب ونغْمَ وبشُس

وعَسى
وأجاب أصحاب هنا المذهب عن السماع، وهو قوله: الَالَا يَمَّ


أحدها : أن المععمول قد يقع حيث لا يقع العامل، نـحو: أمًا زيداً فاضربْ، وعمرأ لا تهنْ، وحقًّك لن أُخْيُع، فكـما لم يلزم من تقديـم معمول الفعل بـعد (أمُّاها تقديـمُ الفعل ، ولا من تقديم معمول المـجزوم والمنصوب على (لا" و"لنن" تقديمُهـمـا عليهـمـا، كذا لا يـلزم من تقديـم معمول خبر ليس تقديم الخبر •



 ساتغ مع المضـارع كسَوْغه مع الماضي، وللاحتجاج على بناء المضاف إلى المضارع موضع آخر .
الرابع : أنَّا نُسلم انتصاب وليَّ
 طعامَك زيدُ آكلا، وجاز : أغَداً تقولُ زيداً منطلقآ؟ ولـم يجز : أَأنتَ تَقولُ زيداً منطلقاً؟ انتهت هذه الأجوبة، وهي كلام المصنف في الشرح

> شرح التسهيل 1: I ror.
س : فرق .

شرح التسهيل ا: عرن ب. والجواب الرابع ليس في المطبوع، وقد نص فيه على انها ثلاثة أجوبة.

وقال السهيلي: قائماً لستُ، وقياماً لَنْنا، وخارجينَ لَسْنا، ما أظن
العرب فاهت بمثله قط.
وقولُه ولا يلزم تأخيرُ الخبر إن كان جملة، خلاناً لقوم هذه المسألة
أوردها النحويون على طريقتين :
إحداهما أن يكون الخبر جملةً من غير تفصيل في الجملة، فسواء


 توسيطه في ذلك، فلا يـجوز: أبوه قائم كان زيدُ، ولا ونا
 ("والقياسُ جوازه وإن لم يسمع" . وصحع المصنف الجواز المان قال (r): (الأنه

وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء، كقول الفرزدق آب"):
إلى مـلكِ مـا أُمُهه مـن مُـحارِبِ أبوه، ولا كانت كُليبٌ تُصـاهِرُه:"
قال (£): (افلو دخلت كان لساغ التقديـم، فكنـت تقول: ما أمثه مِن
مُحارِب كان أبوهه. والتوسيط أَولى بالجواز كقوله: ما كان أمُهُ مِن مُحارب أبوهل
 يَعبدُونَ


والطريقة الأخرى: تقييد الجملة بأن تكون فعلًا مرفوعُه ضميرٌ مستر
 الشاعر(1) :
 ف ا"الصَحاصح" عنده اسم ((كانت)، و"(تضيت") الخبر .
 فعل وفاعل في موضع خبر اسم (اكانت) الذي هو ضمير القصة.

 ويكون خبرآ للمبتدأ، فكذلك خبر هذه الأنعال .


 من العامل المعنوي .

ولك في البيت أن تجعل (تضيق") خبراً مقدماً، و(الصحاصحّ" اسما

 الآخر، فجاز الوجهان.

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : والصحيح المنع من تقديم الخبر إذا كان فعلّا مرفوعُه ضميرٌ مستر فيه؛ لأنَّ الذي استقرَ في باب (اكاذه انك

 المستوي الواسع.

إذا حذفتَها عاد اسمُهها وخبرها إلى الابتداء والخبر، نحو : كان زيدّ قائماً، لو أَسقطتَ (اكانه) قلتَ: زيذّ قائمٌ، ولو أسقطتها من كان يقوم زيدّ على الاهِ أن(1) يكون ("يقوم") خبرآ مقدماً، فقلت : يقوم زيذّ، لـم ترجع إلى الـمبتداً والخبر . وإذا كان في كان ضمير الشُأن، والجملة خبر، فـحذفت (اكان" برز ضمير الشأن، وكان مع ما بعده مبتدأ وخبراً، فقلتَ: هو يقوم زيدّ . وفي (الغُرَّة) : الكوفيُّ لا يُجيز : أبوه قاتمٌ كان زيدُ ؛ لأنهم لا يقدمون على (اكان" ما لـم يعمـل فيه، ولا يقولون: كان أبوه قائـٌ زيذّ، ولا يتقدم على ("كان" فعلّ ماضِ ولا مُستقبل .
وقولُه ويَمْنَعُ تقديمَ الخْبر الجحاثُزِ التقدم تأُخْرُ مرفوعِه مثالُّه : كان زيلُ قائمأ أبوه، وكان زيذُ آكلً أبوه طعامَكُ، لاَ يـجوز : قائمـأ كان زيدّ أبوه، ولا : آكلْ كان زيدُ أبوه طعامُك، وذلك أنَّ حقَّ العامل أن لا يُفْصَل بينه
 امتنع، ولمَ يَجُز بوجه .

وتُولُه ويُقَبِحهُ تأأُرُ منصويهِ وذلك نحو : آكلاً كان زيذُ طعامَك، فهذا قبيح، ولا يمتنع لأنه ليس كجزء من ناصبه لكونه فَضلةً .
/ وقولهُ ما لم يكن ظرناً أو شِبْهَ نحو : وادًا كان زيذّ فيكَ، ومسافرأ [ [ : ب]
 لا تَتَِّسُ في غير غيرما .

وقولُه ولا يَمتنع هُنا تقديـُمُ خبرِ مشاركُ في التعريفِِ وعَدَمِه إن ظهَر

 يكن أحذ. فإن لم يظهر الإعراب فالمتقدم هو الاسم، والمتأخر هو الخبر،

نحو : كان أخي صديقي، ولم يكن فتى أزكى منك.



 محضة، فمِن ذلك قولُ حَسًان (r):

وليس مضطرَّا إذ كان يقول: تكون مزالجُها عَسَلٌ وماءُ، فيجعل اسم

خبر (اكانه"، وقولُ القطامي(r):





اللـاعر (8)

(1) شرح التسهيل (Y)



نواحي دمسّق
تقدم في YMA:Y. تو

 وهو الجواد الكثير العطاء.

وأجاز س (1): إنَّ قريباً منك زيدّه انتهى، وفيه بعض تلخيص .
وأنشد غيرُ المصنف (r):

وقول الآخر (r) :

وقول الآخر (8):

وعليه خَمل بعضُهم قولَله(0):

وسكن ياء (التعزّي) ضرورة.
 بالمعرفة، وعن النكرة بالنكرة، وعن المعرفة بالنكرة، وعن النكرة بالمعرفة.


هذا ثاني ثلاثة أبيات ذكرت في المعاني الكبير صדז
 حنطة


 بالحي شرح التـهـل 1:דهr ـ rov.


 عقوبتُك عَزْتَكِ|")، وكان زيدُ زهيراً، فالعزلة ثابتة لا لا العقوبة، والتشبيه
 قلت: كان زهيرّ زيداً ثبت التشبيه لِزْهير بزيدِ

وإن كانت المعرفة هي الأخرى بنفسها فإما أن يكون المـخاطبـ






 رُتبة التعريف، إلا إنْ كان أحدُهمـا أن أو أنَّ المصدريتين، ، فإنَّ الاختيار





 الاسمَ لأنه أعرف من الظاهر .

$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر صهیا } 1 \text {. بعد تليل. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ! Ar:V إسحاق. البحر }
\end{aligned}
$$






على تقدير الخبر وإلغاء كانه، .
ورُذّ(r) عليه بقولهم: ما زيذُ إلا قائم، وما كان زيدٌ إلا قائماً، فازيذّا" في المسألتين مخبر عنه باتفاق مع أنه يلي النافي. وبأنه لما حل محل "أن" المصلرُ لم يتعين فيه الرفع، نحوُ فولِ الشاعر(ع) :
وتد عَلـم الأقوامُ مـا كـان داءَهـا بِيَهْلانَ إلا الـخِزْيُ مِمَّن يَقُودُها


رُوي بنعـب (اداءها") و(انصرَهـا" ورفع (الـخزي") و"عَضْهـا)" ، ورُوي الصكسُ، ولم يُرْوَ برفع الاسمين، ولا ولا جاه شيء من ذلك في كلامهمر. وها وها


وإن لم يستويا في رتبة التعريف كان الاختيارُ جعلَ الأعرفِ منهمـا الاسمَ والأقلٍ تعريفاً الخبرَ، نحو: كان زيذّ صاحبَ الدار؛ لأن العَلَمَ أعرفُ

AEY _ NE : ) ( 1 (
(Y)

AE\& - A\&r: ) (Y)

 اسم جبل
 المنسوب للزجاج ص. ع. الأباهم: جمع إبهام، وأصله الأباهيم. نحذف الياء.




 إشكال، وأيُّ نسبةً بيَّهما يجهِلُها المخاطَبُ حتى يُصِحْ هذا الإخبار؟

وإن كانت نسبة أحد المعرفتين المعلومين عند المخاطب معلومةً عنده لم يجز جعل أحدهما الاسم والآخر الخبر ؛ لأنه لا فائدة في ذلك، فلا يجوز على هذا: كان أبوك محمداً.

وإن كان المخاطب يجهلهما لم يجز جعل أحدهما الاسم والآخر الخبر لأنه لا فائدة في ذلك.

وإن كان المخاطب يُعرف أحدَ المعرفتين ويَجهلُ الآخر جُعل المعلومُ

 عمزو أخا بكر، إذا كان يَعلم عمراً، ويجهل كونَ كِنه أخا بكر .

وزعم ابن الطراوة(r) أن الذي لا تريد إبثباته تجعله الاسم، والذي



$$
\begin{align*}
& \text { (1) الكتاب Y: (Y) } \\
& \text { الكتاب Y: צ: \& } \tag{r}
\end{align*}
$$


وشرح الجزولية للأبذي ص9VA.
 في ص
شرح كتاب سيبويه للصفار 1:V99.

## 

أثبت الهـداية لنفسه، ولو قال: فكان هادِئّ من أُْبِلِت به لأثبت
 المتنبي
تِيْبُ كُريم، ما يَصُونُ حِسانَها إذا نُشِشرتْ كان الهِباتُ صِوانَها"،


 الصَوْن أن تُوهَب") . قال : "اوكذلك قول حَبيب"



 قال : (وإنما كان ينبغي لهما أن يقولا: كان الهِباتِ صِوانُها، وفأسفارُه مُموم" . قال ابن عصفور (v): (اوهذا الذي ذَكَرَه ليس على إطلاقه، إنما يُتصَوْرُ

$$
\begin{align*}
& \text { (I) تقدم في ص171 (Y) } \\
& \text { (Y) شرح الجمل لابن عصفور ا: (Y) } \\
& \text { شرح الجمل لابن عصفور 1: ! } \tag{r}
\end{align*}
$$

مـ4V9. الصوان: ما يُلف به الثوب ويصشان بهـ

$$
\begin{align*}
& \text {.IVo:Y (T) } \tag{0}
\end{align*}
$$

 المبتدأ فالمعنى واحد، نحو : كان أخو عمرِو زيداً، وكان زيد أخانـا عمرِو . وأما:

فكان مُضِلُّي مَنْ هُلِيتُ بِرُشدِهِ
فالمعنى واحد أيًا جَعَتَ منهما الاسَمَ أو الخبر إذا كانت الهـا والضلال وقعا فيما مضى، وإنما يختلف لو كان زمن الخمي

 وأما:

كَان الهباتُ صِوانَها
فإِنْ جَعلتَ الهِبات خلاف الصُوانِ بَطَلَ المعنى المرادُ مُن المدِّ
 نصبت الصوان أو رفعتهةا انتهى.

وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: اقول ابن الطَّراوة فاسد،





 وأمّا قولُ عبد الملك فالمعنى لَّزَ(T) أن يكون الثاني الخبر لأنه لم يُعاقبه،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شاء: سقط من ك، ح، ف، ن. } \\
& \text { (Y) لزَ: أَلْمَ }
\end{aligned}
$$

فجعلت بمعنى صَيَّرت، أي: صَيَرت عقوبتَك عَزْلَكَكَ، فهي (1) كجعلتُ
 مُضِلُي مَنْ هُديتُ بِرُشُدِهِه المعنى أَلزَمَ أَن يكون الثاني الخْبر" انتهى .

وأيضاً فإنَّ ابنَ الطُراوة قال: دإذا كان المعرفتان

 فتعين أْن يكون (امَنْ) هو الخبر من حيُُ المعنى ومن حيثُ هذا الذي قرر. ومن تمام اجتماع المعرفتين أنْ تعلم أنَّ ضمير النكرة - وإن كان





ففي (اكان) ضمير (سكرانه)، وهو نكرة، وقد أخبر عنه بابن المراغة،
 (اسكران" خبرآ، ورفع (ابن المراغة) اسماً. وقال الآخر (T):

نهي كجعلت. . . هذا الذي قرر: سقط سن كـ.

 ا:।


997. الطب هنا: العلة والسبب.
وقال الآخر(1):

نهذا ونحوه انسَتَّلْ به س (r) على جعل الاسم نكرةً والخبر معرفةّ. وردَّه المبرد (r) بتأويل إلى ما عليه الجمهور من أن اسم ״ اكانه) مضمر فيها، والمضمر معرفة.

وانتصر قوم (5) لِاس")، نقالوا: هذه الضمائر تعود إلى نكرات، فهي نكرات.

قال ابن الدهان: ا اوليس بشيء لأنه لا يكون ضمير إلا معرفة إلا ما
 معارف كونها لا توصف، وهي تؤكد، ولما فارتها ضمير زُبْ لزمه التفسير" انتهى
وذهب تـاضي الـــضـاة أبو جعـفـر بـن مَضـاء(0) صـاحبُ كتـاب





$$
\begin{equation*}
\text { الكتاب 1 : ^ई ـ } 9 \text { §. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$


 الجزولية ص•91.
انظر شرح الكتاب للسيراني rer





 والأستاذُ أُبو علي معرفتان جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر من من غير التفات الـيات إلى المخاطبّ؛ لأنه إذا كان يعرف مثلأ زيداً، ولا يعلم أنه أخوْ عمرو، وقلت :



 س المخاطب" .

وقال الأستاذ أبو الجسن بن عصفقور في شرح الجمل الصغير : وإن
 !إلى معرفة المخاطب، ولا بالنظر إلى استوائهما في التعريف أو عيم استوائهماها .

وهكذا أطلق أبو علي الفارسي، قال (8): (إذا اجتمع معرفتان كان لك





. 94 ( ( )
الإيضأح العضدي صن 94.
سورة النمل، الآية: 70.

العرب يقرؤونها بالرفع"(r)، وأَششد
وقد علم الأقوام . . البيت.
[7/vo:
قال: وإن شئت رفعت/ الأول، وأنشد(0):
فقدت شهدت قيس . . . البيت.
برفع الحَضّ ونصبه، وهو دليل على ما ذكره النحويون المتقدمون؛ ألا

 لأنك إذا قلت: ما ضربَ زيذّ إلا عمرأ كان المعنى: إنَّ زيداً ضرب عمراً،




وذكر س(v) في هذا الفصل قولهم: مَنْ كان أخاك؟ ومَنْ كان أخوك؟
 فلو كان ما زعموا صححيحاً لم يَجُز إلا: من كان ألخ أخوك؟ وقد سُمع الرفُعُ
(1) (1)
(Y)
 وترأ بالرفع الحسن وعمرو بن عبيل وزيل بن علي وعبيد بن عممير وابن عامو في رواية
 تو:A

تقدم في صم^AN .
تقلم في صم1A1.

الكتاب 1:0.0.

والنصب عنهم. وكذلك: ما جاءت حاجتُك" (1). قال س (r) : اكما تقول:

 تخالف، والمعنى واحدها انتهى، وهو من الإفصاح.

وقال السيرافئُ وابنُ الباذث والأستاذُ أبو علي في آخر إقرائه والأستاذُ






 الشخص الذي يُعرفه بوجهه، فأردت أن تخبره بما عنـئنـكا ، فأنت بالخيار أيهما جعلتَ الاسمَ أو الخبر .

وإذا اجتمع نكرتان فإن كان لكل واحد منهما مُسْوُغ لجواز الابتجاء

 كل مُسْوُغ هو الاسم، والآخر الخبر، نحو : كان كلُ أحِيّ قائماً، ولا يجهوز : كان قائمّ كلَّ أحدي.

وإذا اجتمع معرفة ونكرة فالمعرفة الاسم، والنكرة الخبر، ولا يُعْكَ إلا في الشعر، وإذ ذاكُ إن كان للنكرة مُمَوُوُ للإِخبار عنها، وبَنيتَ المعنى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكتاب 1:1 (1) } \\
& \text { (Y) الكتاب 1 (Y) } \\
& \text { (Y) ك ( }
\end{aligned}
$$

على الإخبار عن المعرنة بالنكرة، كان مقلوباً، نحو : أكان قائمّ زيداً؟ إذا


 قائمْ زيداً، والقلبُ للضرورة جائز باتفاق، وإنما الخلاف في في جوازه في الككلام. ومِن القلب في باب كان قولُّلهِ ا1):
 بريد: كما كان الرجمُ فريضةَ الزُنى.

 .077:1

ص : فصل



وتختصُ "ليسَ" بكثرة مجيء السِمها نكرةَ متحضة، وبِّجوازِ الاقتصارِ

 الجملةُ المُخْبَرُ بها في ذا أَباب بالحالئَة ، نَوْلِيت الواوَ مطلقاًُ شُ : يَشْمُل قولُه: (االخَبرُ المنفية") ما نُفي بحرفِ نَفي، نحو : ما ما كان







 وسيأتي الكلام على ذلك في باب (اما)" حيث تعرض له المصنفُ. وقولُه وكان قابلًا احترازُ مما يكون الخبرُ فيه لا يجوز استع استعماله إلا



 الإيجاب. وكذلك: ما كان زيذ إلا أحداً؛ لا يجوز لأن (ألحدأَه من الألفاظ التي لا تستغمل إلا في النفي .
وقال المصنف في الشرح (1): افإن كان الخبر مما لا يُستعمل إلا في



 (اوشربتُ دواء فما عِجْتُ به، أي: ما انتفعت بها):

وما ذهب إليه المصنف من أن عاج بمعنى انتفَ لم تستعمله العرب
إلا منفيٌّا ليس بصحيح، أنشد أبو علي القالي في النوادر، قال: :"أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي (T): :








 (اما زال زيدٌ عالمآه فيه إثبات العلم لزيد، فصار نظير (اكان زيدّ عالمآهِّه في
 زال زيدّ إلا عالماً.





 أهل العلم على الاحتجاج بكلامه.

 زيادتها في غير هذا فيحمل هنا عليه، وأما قراءة ابن مسعود فتا ولخريجها علا على
 أي : وما كلُّ إلا أُقْتُمُ لَيْوَفْنَّهُمْم

 فير علفت.


 صט


```
r..
```

ومـا ذهب إليه أبو الفتـتح من زيادة (إلال|" في البيـت تقـدمه إليه
المازني (1). واستدل (r) على أن إإلاها تكون زائدةً بقول الشاعر(r) :
ما زال مُنْ وَجْبتْ في كُلْ هاجِرةٍ بالأَفْعَبِ الوَرْدِ إلا وهو مَهْمُومُ
وقال (8):

كعينِ الكذوبِ جهدِهَا واحتفالِها

/اوقال

قيل (T): عيبَ هذا على ذي الرمة، فلما فُطِنَ قال: إنما قلت: מآلآهِ أي: شخصاً، كما قال (v):

فـمـا بَلَتْتِ بـنـا سَفَوانَ حتـى طَرَخْنَ سِخـالَهُنُ، فُصِرْنَ آلا

> . I•V:V (1)
> ضرائر الشُعر ص VT _ V0.



 ("يريد: هو مهموم، فزاد إلا والواو في خبر زالها . تقدم في صع ع.


 مؤنت




وخَرَّجه ابن عصفور (1) والمصنف (r) على أن (اتَنغكُّ) تامة، ومُناخةً حال، أي: ما تَنْفَكُ أي : ما يَزُول بعضُهُها من بعضِ
 عن الاتصال، فلا تَنْفَكُّ إلا في حال إنا


 متعلق بقوله (امُناخةَا) .
وهذا التخريج سبقهما إليه ابن خروف، قال (o): اتَتْفَكُ هنا تأمة، فلم
 حال، كقولك: ما جاءَ زيدُ إلا راكبآه .

قال ابن هشام: (اوهذا الذي ذكَر فيه إشكالٌ، فإنك إذا قلتَ : ما زالَ


 كقولك: ضربت إلا زيداً، وجئت إلا مسرعاً . فإن قال : اللفظ نفي. قلنـ النا كذلك نقول: اللفظ نفي، وهي ناقصة، وأنت قد منعتَ ذلك لأنه نفيّ في اللفظ إيجابٌ في المعنى، فكذلك إذا كانت تامة. وكذلك يُروى عن الفراء أنه قال: هي ناقصة على الأكثير، وعلى


الخسف: الخبر، وإلا مُناخة: : حال(1). ويلزم فيه ذلك لأنه إيجاب، ولم
 وكذلك ما انفكُ زيذّ إلا جالسأ في الداره انتهى.


 عن عمرِو إلا راضياً بصحبته إلا في حال إناختها عل الخَسْف.
وخَرَّ ابنُ عصفور (r) والمصنف (گ) هذا البيتَ أيضاً على أن تكون



تقدمهما إلى هذا التوجيه قوم (0)
وفيه قُتْتُ من وجهين :
 قَدَّمته عليه، ولا يجوز إلا عند الأخفش .

والثاني: تقديـمُ "إلا" على الموصلة هي له. قال ابن الدهـان : فإن
أعلمتَ (اتَنْكَكُ" في الحال كان حسناً .
 المعاياة . وقد تبعه على هنا جماءة، منهم الزجاج
 والمتع صنط
(Y) بصحبته: سقط من ل، ف. وني ح، م: نصبته.
( H ( r ( H (
شرح التـهيل
(0) انظر ما ذكرناه تبل نلاث حواش .
r.r

فَزغُ: ما امتنع فيه دخول إلا امتنع فيه(1) دخول الباءه ، فلا تقول: ما ما

 عمزو . وكذلك لا يكون اسمُها نكرةً كما يَجوز في النفي، قاله في البسيط.

 اختصت بكثرة مجيء اسمهها نكرة، قاله المصنف(r)، وأنشد (r)


 يشبه اسمَ (لالا، فيجوز أن يُساوِيَه في الاقتصار عليه

 أَنْ كل مححكوم عليه لا بد من محكوم به له، ، فليس هذا من باب باب الاستغناء . وأنشد المصنف (0)
 أراد: فليسن منك جود، أو : ليس عندك جود. وقال آخر(7):
نهـ: سقط من س.

 ص1!


 البيت في شرح التسهيل 1: 1 ورح

بَبُسْتُم، وخِلْتُمْ أنه ليسَ ناصرُ فَبُوْنُتُمُ مِن نَضْرِنا خيرَ مَعْقِل وحكى س(1): (اليس أحذّا أي: ليس هنا أحذّ.
وقال الفراء(r): يجوز في (ليس" خاصَةً أن تقول: ليس أحد إلا وهر وهو
 ليس أحذ، وما من أحدِ. انتهى ما قاله المصنف.

ونص أصحابنا(ז) على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها، ولا
 والفاعلُ لا يُحذف، فكذلك ما أشبهه. وأما الخبر فكار ألا





 لازمةً لا يجوز حذفها .

قالوا: وقد يُحذَف الخبر في الضرورة، نحوُ قوله ${ }^{\text {(0) }}$
(1)
( $\left(\begin{array}{l}\text { ( }) ~\end{array}\right.$

ك، ح، ف، م: والمفعول.
(0) هو عبد الش بن أيوب التيمي أو الشمردل بن شريك الليثي أو حارئة بن بدر الغداني.


 .[AT]

لَهْفي عليكَ لِلَهْغةِ من خائفِ يَبْغي جِوارَكَ حينَ ليسَ مُـجِيرُ
يريد: ليس في الدنيا مُجيرُ. فأنُتَ تَرى تَبايُنَ ما بينَ كلام المصنف


(ليسُ" أم غيرَه. فأما(1):
رَمـاني بأمرِ كـنت مـنـهُ ووالـِدي
وقولُ الآخر (Y) :
إنُّي ضَمِنتُ لكلُ شَخْص ما جَنى وأبي، فكانَ وكنتُ غيرَ غَدُورِ



 والمجموع بلفظ واحد، نحو عَدُوٌ وفَريق وُصديق . وقولُه واقترانِ خبرِها بواوِ إن كان جُملةَ مُوجَبةً بِإلا أنشد المُصنف

دليلْ على ما ادعاه من هذا الحكم قول الشاعر (8):





1 1


 ديوان الفرزدق،
 البيت ني شرح التـهـيل 1:roq.

وهذا الذي ذهب إليه من جواز اختصاص (ليس" بدخول الوا الواو على



 محذوفاَ، إمّا لأنَّ اسمها نكرة على زعم المصنف جواز الما ذلك، وإما ضرورة كما يقول أصحابنا، والجملة الداخلة عليها الواو جملة الئلة حالية لا في موضع الخبر . ويحتمل (1) أن تكون الواو زائدة، وتكون الجملة هي الخبر ، والوجه الأول أحسن عندي.


 بذلك، فلو قال: اويكثر مجيء اسمب ليس نكرةًا لكـان أجوده وأبععَّ من النقد. وأنشدل(r):

وقال الآخر (r):
 وقولُه أو شبهِهِ مـالُهـ
ويحتمل ..... هي النبر : سشط من د.


البيت في شُرح التسهيل I:YهQ.

ولو كان حَئّ في الحياة مُخَلَّداً خَلدتَ، ولكنْ ليسَ حيٌ بِخخالِّدِ
وقال ثالآخر(1):

وقال آخر

وقال آخر ${ }^{(r)}$
فإن يك شيء خـالداً أو مُعَمْرأ "تأمَّلْ تَجِذ مِنْ فوقِه اللَّهُ عالِيا وقولُه وفي الثالثِ بعدَ نَفي الثالثُ هو اقتران الخبر بواو إذا كان جملةً

مـا كـان مِن بَشَـرِ إلا ويميـتـتُتُهُ مـحتومةُ، لكـنِ الآجالُ تَختلفُ
وأنشد اللفراء ${ }^{\text {(0) }}$
إذا ما سُتُورُ البيتِ أُرخينَ لم يَكُنْ " سـراجُ لــنـا إلا ووجـهُـكِ أَنْوَرُ
وهذا الذي ذهب إليه المصنف لا يجوز عندنا لِما بَبئناه في (ليسُ" .
 فولنا)" هو خبر (يكن")، والجملة في البيتين حالية.
وقولُه وربما شُبْهَتْ إلى قوله مطلقاً أنشد المصنف دليلَ على إثبات
 .[ध1ヶ





Y.^

هذا الحكم الذي ذكره قولَ الشاعر(1):

وقولَ الآخر (r):

وكانوا أُناساَ يَنْفَحُون، فأصبحوا وأكثرُ مـا يُنطُونَكَ النَّظَرُ النَّزْرُ ولا حُجة في هذا على ما ادَّعاه لأنْ القياس يأباه، وهو محتمل أن
 خبرهـما ضرورة لفهـم المعنى: فظلوا مفترقين، يدل عليه ما بعده من التفصيل، وفأصبحوا لا يَنْفَحُون، فحذف لدلالة قوله قبله (ينفحون").
وأنشد غير المصنف(T):

وقولَ الآخر (ع):
 أنـشـدهـمـا الـفـراء، وروى: كـان عـبـد اله وإنـه لـجـمـيـل. وأنــــد أبو الحسن(0):
كُنًا ولا تَغصصي الحَليلةُ بَعلَهـا فاليومَ تَضْرِبُهُ إذا مـا هُوْ عَصَى
 1
(Y) هو اعنى تغلب ربيعة بن نجوان كما في الحماسة البصرية \:9^9. والبيت من غير نسبة
 البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلاببي كما في كتاب التنبيه للبكري صآ. ومعاوية هر ابن أبي سفيان. لم أتف عليه. ك: فيما نَّمَ


وما ذكره المصنف هو قول الأخفش، شبه خبر كان الججملة يجملة
 ثوبَ عليه. ولا يعرف ذلك البصريون. وقال الفارسي: (ڭُنًّا") تامة، ولا تعصي واو الحال.

 مُسندةً إلى ضمير ما ذُكر، أو بين جارُ ومجرِورِ




 مفعولاً بفعل لاثق، أو حالاّا وإضمارُ پاكان" الناقصةِ قبلَ الفاه أَولى من التامّة .

شُ : مثالُ مُرادَة (اكانَه، لِالمَ يَزَله" قولُه(1):
وكنتُ امرأَ لا أَسْمَعُ الدهرَ سُبَة






وتَزُكي بِلادي، والحوادثُ جَمْةً

وما اختاره في آكانه وادُعاه فيها وفي الأفعال أنَّ الفعل الماضي يدلُ على وقوعه فيما هضى من غير دلالةٍ على الانقطاع ليس هو الصحيح عند أصحابنا.

قال أصحابنا (r): (ااختلف النحاة في (اكان) هذه، مل تقتضي الانقطاع



 وهو الآن ليس كذلك، قالت: ما كان أَحسنَ زيداً! وزعم بعضُهم أنها لا تقتضي الانقطاع، واستدلَّ على ذلك بـلَ بقوله
 أي: كان وهو الآن كذلك.

قالوا: والجواب أن ذلك قد يُتَصور فيه الانتططع بأن يكون المراد الإخبار بأنه كانه غفوراً رحيماً فيما مضى كما هو الآن كذلك، وبيم الـيمعنى أنه
 ذلك، فيكون المراد الإخبار عن الزُنى كيف كان عندهم في الجاهلية".

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: 1.1. }  \tag{r}\\
& \text { تقدم ني ז:177. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإسراء، الآية: צr. } \tag{£}
\end{align*}
$$

والذي تلقَّنًاه من الشيوخ أنَّ (اكانه تَدُلْ على الزمان الماضيَ المنْتُطع،

 دَلْ على الماضي المنقطع ـ فإنه يُعْلَم أن هذه الصنَ من دليل خارجِ لا من حيثُ وضعُ اللفظ.


 آدمُ (r) آنتهى

 سماع
ومن زيادتها بين الصفة والموصوف تولُ الشاعر (r):
 وبينَ المتعاطِفَينِ قولُ الفرزدق (8) :

وبينَ (ينغْمَّه وناعلِّها، أنشد الفراء (o):
ـرح التـهيل 1: ידז ـ ابזr. وليس نيه ترل أبي أمامة .




(0) ( ) لم أقف عليه. وآخره فيما عدا س : المحتالل.

وحُكِي من كلامهـم (1) : (اوَلدتُ فاطمةُ بنتُ الخُرْشُبُ الكَمَلةَ من بني
عبسِ لم يوجد كان أفضلُ منهم" .
وقال الفارسي(٪): (اوحكم ما تُلغيه أن تُوَسُطَه وأن لا تبتدئ به قياساً
 أن تُوَخْرُ شيئاً الاهتمامُ به أكثرُ ، وتُقَدُم ما الاهتمامُ به أَقلُّ" . ومن زيادة كان عند س (r) ما حكى من قولهم : (إنَّ من أفضلهم كان
 كان مضمر فيها، واسمها وخبرها في محل خبر إنَّ . وأجاز ذلك الك الرماني وبعض المتأخرين. وهذا خطأ لأنه يؤدي إلى أن جعل الخـ الخبر جملة مقدماً في (إنَّ)، وهنا لا يجيزه أحد.

وفي (اكان") الزائدةِ خلافُ : ذهب السير|في (0) والصيمري(7) وغيرهما إلى أنَّ فاعلها مضمر، وهو ضمانير المصدر الدال عليه اليه الفعل ، كأنه قيل : كان هو، أي: كان الكونُ، ويُعنى بالكون كونُ الجملة التي تزاد فيها. وذهب الفـارسيٌ (ا إلى أنها لا فـاعلَ لـها . وحُجته أنَّ الفـعل إذا استُعمل استعمالَ ما لا يحتاج إلى فاعلِ استَغنى عن الفاعل، دليلُ ذلك أنَّ



علي فال ذلك في التذكرة.
الكتاب r rer
شرح الكافية r:raع.


 ابن عصفور رأي الفارسي للسيراني وراي السيرافي للفارسي
„قَلْماه فعلّ، لكن لمُّا استعملنه العرب للنفي، فقالت : وقَلْما يُقوم زيدُها في
 فاعل، بل صارت بمنزلة الحروف التي تصحب الأنعال، فتقول: قَلّْما يقومُ

 استعمالَّه،

وقال المصنف في الشرح"(1): (وزعم السيرافيٌ أنَّ (كانه الزائدةً



 بالحروف من الدلالة على معنى في غيرها استُجيز أن لا يكون له موضع من الإعراب" انتهى .

 يكون فَضْهَ.



 ومجروراتها" انتهى . ولا يلزم من ذلك محظور لأنها جملة كالمفرد إذ لم يُصَرَّح بأحد جزأيها، وهو المسند إليه (اكان").
شرح التسهيل التسيل 1:1:آז.

وقوله وآخراً على رأي هذا مذهب الفراء، أجاز زيادة (اكانه آخراً،

 الأصل، فلا تُستَباح في غير مواضعها المعتادةًا .




وقال ابن الدَّهًان: (اوجدتُ بيتاً يدل على الزيادة، قال(ع):
قد بِتٌ أَخرُسُني وحدي، ويَمْنَنُي
انتهى . فائعى أَنَّ يُمْبِخنَ زائدة، والظاهر أن معنى (ابه يُصْبِخنَّه أي : به يَقُمنَ في الصّباح، فالمعنى أن السُباع بهذا المكان والهُ والهام دائماً في الليل والصباح. وروي: يَضْبَخنَّ (0)، والضُباحُ: صوتُ الثعلب، وصوتُ أجواف الخيل
(1) شرح التسهيل 1: 1 (Y)


 روى ذلك.

 من غير نسبة في ضرانُر الشعر صY Y Y
 جمع هامة، وهو من طير اللبل، يقال له: الصدى . ورواية الديوان ايَضْبَخنَ والهام" والضبح: الصوت.

فأما قولُ الشاعر(1):


وقولُ الآخر (ب):

أعَاذِلَ قُولي ما هُوِيتِ، فَأُوبي كَثِيراً أَرْى أَمسسى لديكِ ذُنوبي





الأفعال في نحو قولِهِ (0):
فاليومَ قَرَبْتَ تَهْجُونا، وتَشْتُمُنا
 المعنى: فُلان يُتَهكم، وقولِ الشاعره (1):
 صرYOr. الشاني: المبتض، وأصله الشانئ.


 (r)




 .[ror] irr:o
 (4)
 كَماذِ. والتصيدة رائية.

المعنى : على ما يَشْتُمُني
والصسحيح أن ذلك لا يـجوز لاحتـمال التأويل، ولـو جاء مكان لا يحتمل التأويل قيل بزيادته حيث ثبت، ولا يقاس عليه. وقوله ومضارعُ كانَ قال المصنف(1): (شَذَّت زيادة ॥اتكون") في قول

اُمُ عَقيل بن أبي طالب (r):

وأجاز الفراءُ زيادةً "يكونُ" بينَ أَفْعَلَ و"ما") في التعجبه، نحو : ما



طَيّ4 :
صَدَّتَت تائلَ ما يكـونُ أَحيَّ ذا طِفـلْ بِبَذْ ذَوي الـسـيادة يـافِعـا قال الفراء: وأخواتُ پاكانه تجري مجر|هاله .

وزيادةُ ايكونه ينبغي أن تُحمل على الشذوذ لأن صاحب البسيط ذكر الاتفات على أنْ زيادتها لا تكون إلا بلفظ الماضي، فلا ينبغي أن يقاس إلا على ما وتع الاتفات عليه.




 الغلام إذا ارتفع



قال المصنف"(1): מلا يمنع من زيادتها إسنادُها إلى الضمير، كما لم


وهذا الذي ذهب إليه المصنف في هذا البيت هوٌ مذهب س - كما
ذكر - والخليل
وذهب أبو العبناس (r) وأكثر النحويين (8) إلى أنها ليسنت زائدة، بل


 وفَزِعِ يُنَشُي المَتْنَ أَسودَ فاحِمِ
 الجيران كانوا مِلكَه، وإنما يريد: الوجيران لنا.

> ثبرح التبهيل 1: آץ.
الكتاب Y : : بها.

$$
\begin{equation*}
\text { المقتضب ع :7 } 11 \text { _ | IV والانتصشار صهY|. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

( )
 سورة الانعام، الآية: 9 .



 [النـناء:
_r

وقال الفارسي في التذكرة(1): (اكان في هذا البيت لغوّ؛ لأنَّ (لناهاه قد
 في قوله" (Y) (مررت برجل معه صقرّ صائداً به)|(r)؛ لأن (امعه صقرّ") صفة
لِرَجُل" .

قال أبو علي : (إفن قلتً: كيف تلغى (اكانه) وقد عملت في الضمير؟ قلنا: تكون لغوآ، والضمير الذي فيها تأكيد لما في (الننا) لأنه مرتفع بالفاعل (\&)؛ ألا ترى أنه لا خبر له .

قال : فإن قيل: كيف جاز أن تلغيه وقل عمل؟
قلنا : لا يمتنع إلخاؤه وإن عمل ؛ ألا ترى أنك تلني ظنينتُ الجملة



 عنهال| .

 موضنعه وقد جرى صفة على (اجيران").
 (Y) (Yما عدا س: قولك. . الكتاب

(0) يعني ضمير النصل كما في البصريات صAV7. (1) (1) (1) إصلاح الخلل ص109. والفقرة الأولى من هذا النص في البصريات ص 11 (1)
 البصريات صي AV7: Dإن كان ملناة كأنهم لم يستجيزوا. . . . .

قال: ومما يؤكد ذلك أنَّ الشيء إذا احتمل تأويلين حُمل على الأقوى


 وأيضاً فإنه إذا كان للشيء صفتان مفردة وجملة كان تقديم الصفة المفردة

واحتج أبو الفتح للخليل بأن قال (r): "وجهُ زيادتها في هذا البيت أن
 الخبر، ولكنك لمَّا وصلتَ أعطيتَ اللفظَ حقُّه، ولم تعتقد أنٌّ الواو مرفوعة

بِكانَه انتهى
وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور (r): أهل الملا المسألة: وجيرانِ لَّنا






 فيه؛ لأن الضمير قد يَّصل بغير عامله في الضرورة، نحوُ قولِّه(7):

$$
\left.\begin{array}{rl}
\text { (Y) } \\
\text { (Y) }
\end{array}\right)
$$

أن لا يُــجـــاوِرَنـا إلالِد دَتــارُ
والأصل: إلا إيالكِ، وإذا كان يتصل بالحرف فالأحرى أن يتصل
بالفعل" انتهى .
وهذه التخريجات كلها متكلفّة.

 عليها أنها زائدة لا يعنيان بالزيادة ما فَهم النحويون عنهما، إنما أرادا بالزيادة



 بمعنى أنها زِيدت كزيادة : ما كان أحسنَ زيداً! ولا كزيادة(1): عـلـى كـانَ الـمُــــؤمـةِ الـــــرابِ

ويدلُ على أنه يصف حالأ ماضية قولُه قبلَ هذا البيت (r):


ولا يمتنع أيضاً أن يكون قوله: (اكانوا" التامة، ويكون على حذف
(1) هذا عجز بيت، أنسْده أبو حيان كاملا في الصفحة التالية. وقد نسبه ابن جني في الفسر


 العربية، وهي خلاف البخاتيّ والبراذين.
دك: آحبائه الفرزدق ص: احبابه.

مضاف، أي: وُجدت جِيرتُهم في الزمان المـاضي وحَدَثت، ثم حُذف

 في تصحيح كالام الخليل إلى تلك التمحلات والتا والتكلفات، وكلامنهم في في ذلك يمكن رَدُ أَكثره، ولا كبيرَ فائدةٍ في نقضه، فَضْرَبْنا عن ذلك صَفْخاً إذ قد طال الكلام في هذا البيت. وقولُ وبينَ(1) جارُ ومجرور مثالهُ :
/ سَراهُ بني أبي بكـرِ تَسامْوا
هكذا أنشُده أصحابنا (r) . وأنشده المصنف (r) : (اعلى كان المُطَّمَمة
الصِلاب" .
وكان ينبغي للمصنف أن لا يُطلق فيقول (اوبينَ جّازّ وبُجرور"، بل بل







كذا في النسخ المخطرطة، رتد تندم ني النص: أو يين.



 قيّبر/ب [باب كان وأخواتها].
 الكتاب 1 1 الص:
هو النعمان بن المنذر. وقد خرجت البيت في إيضاح الشعر صVY.

وقولُهُ (1) :
انْطِقْ بحقُ وإنْ مُسْتَخرِجاً إِحناً فإنَّ ذا الحقُُ غَلَّبْ وإنْ غُلِبا
وقولُ الاَخر (Y):

التقدير : وإنْ كان مُستَخْرِجاً، أي : وإن كانَ الحقُّ .
ولا يتعين أن تكون (اكانه" هنا مُسنَدةً إلى ضمير غائب، بل يصح أن
 والتقدير في لو : ولو كان مَلِكاً، أي : ولو كان ذو البني مُلِكاًا

ومثالُه مع الحاضر قولُ الشاعر (r)":


$$
\text { وقولُ الآخر }{ }^{(8)}
$$


(1) البيت في شرح التسهيل 1:r7r وشواهد التوضيح ص•ع|.



 الشفقت وعطفت



 اجا. . والرواية فيما عدا اسه: إل ظالماً أبداً.

وقولُ الآخر (1):

التقدير : إنْ كنتُ ظالمأ، وإنْ كنتَ ظالماّ(r)، وإنْ كنتُ عاذراً، يريد الأميرَ المخاطبَ. وقال الشاعر في (لوه(r):

عـلـمُتكَ مَنّْاناَ، فلـسـتُ بآملِ نَدراكَ، ولو غَرْتانَ ظَمْاَنَ عارِيا والحاضر : يَشُمُل المتكلم والمخاطب. ويتعين النصب في هذه المُثُل
لأنها خبر (اكانه".









 (1) . (r)

. $199: 1$ (8) (1)
.r99:1 (0)
.rv. - $\mathrm{r} 79: 1$ (1) (1)
.rv:-1 (v)

YY\&

أي : قدرُه إصبعاً، وعلى الفعل التامَ، أيْ : ولو دفعتَه إصبعاً، والرفعُ على
معنى: ولو كان في قدرْ إضْبَع، أينَ : ولو وَقع إضبَعْ، أيْ : قدرُ إضْبَع وقولُه فإنْ حَسْنَ مَعَ المحذذونة بعد (إنْ") تقديرُ (افيه)" أو (امَعَه) أو نحوو ذلك جازَ رفُُ ما وَلِيَها مثالُهُ (الناسُ مَجْزِيُون بأعمالُهمَ، إنْ خِير اَ فَخَيْرٌ، وإنْ


 "كان"، أي : إنْ كان في أعمالهـم خيرٌ ، وإنْ كان في أعمالهـم شَرَّ، وإنْ كان معه سيف، أو كان معه خَنْجَرٌ . ويجوز ارتفاءُه على أنه فاعل براكانَ" التامة . وقولُه وإلا تَعَيَّنَ نصبُه أني : وإلا يحسُن تقديرُ "(فيه)" أو "امعهل) أو نحوِ ذلك تَعَيَنَ النصبُ على أنه خبر "(كان" المححذوفة، قال سيبويه(r): (امثالُّ ذلك مررتُ برجل إنْ طويلًا وإنْ قصيرآ، وامرز بأئُهم أفضلُ إنْ زيداً وإنْ عـمـرآ، ومررتُ بـرجـل قبـلُ إنْ طويـلْ وإنْ قصـيرآ، لا يـكـون في هـنا إلا النصـبُ ؛ لأنك لا تستطيع أن تتول : إنْ كان فيه طويلٌ ، أو إنْ كان فيه

 إلآ يكن صالحاً فقد لقيتُه طالحاً، فنصب طالحاً على على الحال.
 مجرور بـحرف قال المصنف في اللشرح (0): "وحكى يونس(7): إلا صالِّ
. الكتاب (Y) (Y)

```

```

(0) شرح التسهيل 1: (1)
(1) الكتاب 1:זצ7.

```

 وجعل س" (1) إضمار الباء بعد إنْ هذه أسهلَ من إضمار رُبَّ بعد الواور" انتهى
وليس أسهـل إلا بـاعتبـارِ مـا، وإلا فبـبُ واو ورُبَّه أقوى لأنَّ الخافض قد جُعل عوضاً منه الواو، فكأنها الخافضة، وإنما وانما اعتبر س هنا قوة هنا في أنه فعل، وذلك حرف، وإلا فذاك مطرد، وهذا لا يقال منه ! إلا ما سُمع



 ونحؤها في قولهم


ومِنْ ثَم قال يونس : امرز على أئهم أفضلُ إنْ زيدِ وإن عمرِو، يعني: إنْ مررتَ بزيدِ أو مررتَ بعمرِو" انتهى.

(Y)
汘

 والعيس : جمع أعيس وعيساء، وهي بقر الوحش لبياضها.

وهـذا الذي أجاز يونس ليس مذهبَنا، إنمـا قاسه يونس على : إلا صالحِ فطالحِ، وليس موضعَ فياس للكُلْفة التي فيه مع إضمار ما يجر .





 وهي المعهود حذفها بعد (إنذ)، بخلاف (أَمْرّ") .

 فعلا واحداً، فقدر : إلا أَمُرْ بصالح؟ قلت : لا بُدَّ من إضمـارهـمـا؛ ألا ترى أنه يصير المـاضي بعد إنـ إن


 مررتُ بصالح فأنا قد مررتُ بطالح، فلما كَئُ الإضمار، وكا وكان إِّا إضمار الجارٍ
 بعد إلا في : إلا يكن صالحاًا".
وقولُه وجعلُ ما بعدَ الفاءِ إلى قوله أو حالاَ مثالُ تقديره خبر مبتدأ :

 فهو يُعطى خيرآ. ومثالُ تقديره حالاً: فهو يلقاه خيراً ألأ
(1) ومثال..... يجزى به خيراً: سقط من ك. rrv
 المصنف"(1): اوسبب ذلك أنَّ إضمار الناقصة مع النصب متعينّ، وهو مِ مع




 المشار إليه، لكن أُجيز فيها لشُبهها بالناقصة، فلا يستويان في التقدير"

انتهى .
والذي بدأ به س في تركيب پإنْ خيراً فـخيرّل" نصبُ الأول ورفع
 رفعهما عربيّ خَسَنٌ، نحو : إن خيرّ فخيرّ .

وذكر النحويون هذه الأوجه، وزادوا: "إنذ خيرٌ فخيرآَهِ برفع الأول
 إن خيراً فخيراً، ثم إنْ خيرّ نخيراً.

فالأولى أضمرت „كانه واسمها بعد إنْ . وأضمرت (اكانه) من بين


 الاسمية، فلهذا كان هذا الوجهُ المختارَّ
\[
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة، الآية: } 7 .  \tag{1}\\
& \text { الكتاب ! } \tag{Y}
\end{align*}
\]

وأمّا عكُشها فإنك تُضمر في الأول (اكانه) وخبرها، فيكثُر الإضمار ، ،


 أَرداً الوجوه، وهو الوجه الذي لم يذكره س .

وأمّا نصبُهما ورنُعهما فزعم الأستاذ أبو علي أنهما متكافئان لأن ما في نصب الأول من الحُسْن يقابله قبحُ رفعه، وما في في نصب الثاني من القبح يقابله حُسن رفعه.

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : هذا خطأ لأنَّ أحسنَ الحَسْنينِ


 لانْ فيه إضمار كلام، وفي رفع الأول (r) إضمارُ جزء؛ كلام.

وتُضمر (اكان) في الشرط الصريح المحض، تقول: أنا أفعل هذا إلا






\[
\begin{aligned}
& \text { (1) لـ، ن، ن: وتفضيل الرنع بانك. ح، ن: ويفضل الرفع بأنك. } \\
& \text { (Y) س: الثاني. }
\end{aligned}
\]



في ذلك إذْ ليس من شأنه، يقال: أَلَوْتُ أي: قَصَرتُ، فأنا آلِ وأَلَيٌ فأَلِيةَ تأنيث أَلِي .

 الساكن جزماً، ولا يمنع ذلك مُلاقاةُ ساكن وفاقاً ليونس .

ولا بلي عند البصريين (پكان) وأخواتِها غيرُ ظربِ وبُّبْهِه من معمولِ
 فيه البصريون ضميرَ الشأن(1)

ش~: مثالُ إضمار كان الناقصة بعد الَلُدنْه قولُ الشاعر (r):
مِـنْ لَــُ شَوْوَا فـإلـى إتْــائـهـا
الشُّوْل: هي التي ارتفعت ألبانها من النّوق، قال أبو زيد: يقال
 بأذنابها شائلُ . وقَدُره س المصنف (0): (وعندي أنَّ تقدير أنْ مُستغنى عنه، كما يُستغنى عنها بعد مُذْلِ

والذي حمل عليه أصحابنا كلامَ س أنه تغسيرُ معنىى لا تغسيرُ إعراب،

(Y) الرجز في الكتاب 1:
 [الإنشاد ( الكتاب 1) 1 (r)
 (0) شرح التهيل

 ذلك في قولهـ \({ }^{(r)}\)
.إلا الفرقدانِ
قال(r): (اولا يكون على: ! إلا آن يكون(گ) ألفرقدان؛ لأن الاسم الذي من تمامه هذا لا يُحذفى) انتهى .
والمعنى: من لَدُ كونها شَوْلاً إلى إلقاحها فإلى إتلائها، ولذا أتى بالفاء ليحمل شيئاً على شيء، ولونا

 شَوَلانِ شَوْلِ، وقيل : شَوْل مصدر .


أراد : أزمانَ كانَ قومي مع الجماعة كالذي لَزِمَ الر حالة، كذا قال س
البسط لابن أبي الريع صنع98.
هذا آخر بيت لعبرو بن معدي كرب، وهو :


 الكتاب Y:


 صک 9 والخزانة r:


وقولُه والتُزم حذفُها مُمَوَّضاً منها (ما)، بعد پأنّه كئيراً مثالُ ذلك قولُ
الشاعر (1)

\[
\text { وقولُ الآخر }{ }^{(r): ~}
\]

إمْا أَقـــتَ وأَمَا أْنـتَ مُرْتَحِـلَ




وكذلك: أنْ كان زيـُ ذاهباً ذهبتُ معه، ولمـا حُذلف اركانه عُوْض منها (0) (هـاهاه . والدليلُ على أنها عوض من "اكانها أنهما لا يجتمعان، فلا يقال : أَمْا كنتَ منطلقاً .
 مفعولاً من أجله، أو في موضع جر على الخلاف(1) الذي فيه. ولمّا كانت

 المجبرة


 ( الكتاب 1 1 (r)
 تخريج التصبدة. رتد نـبت إلى غيرهما إيضاً.



 الفعل، فنابت منابه في العمل، ويريانه مذهبَ س، وإنما تكلم على النى حكم الأصل



 مكسورة، وهي غير (إنغه) عند البصريين، ولا ولا تكون بمنزلتها (2) إلا عند الكوفيين، فلا يبعد فتحها، ويختار(0) كسرها

 على أن العامل هو الفعل . وما ذكره أبو حيان في هذه المـي المسألة نسبه إلى أبي علي ابن

 طريقة أبي علي وجلّة أصحابنا من تبله في أن الشيء إذا عاتب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليها . الخصائص r r

 فيما عدا س : شرطاًا
يختار : سقط من س، ح. ك، ف: فـختار كسرهما .

 (V)


ولذلك دخلت الفاء في الجواب، وأما قوله:

فكُسر مح الأول وفُتح لظهور الفعل، وفُتح الثاني مع عدمه. وصَحْ عطف أحدهما على الآخر لأنه في معنى الشرط كالأول، وهو وهو شرط على

 وقد يقال: لا يَّعْد على رأي الكوفيين .
 (ما) زائدة، فتقول: أمَا كنتَ منطلقَاً انطلقتُ معك.

والصحيح أنه لا يجوز ذلك لأنه كلام جرى مـجرى المثيل (r) ، والأمثال وما يجري مجراها تقال كما سُمعت، ولا يطرد ائها فيها قياس، وليا وليس هذا الموضع من مواضع قياس زيادة (ماها).

إن كنتَ لا تفعل غيرَه. ومثلُه قول الراجز (o):
[r:

أي: إنْ كنتَ لا تجد غيرها، واماهِ عِوض من الفعل .
ولا يُحذَف الفعل مع المكسورة مُعَوّضاً منه (اما) إلا في هذا، فلو
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) الكتاب 1 (1) }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { (0) الرجز في شرح التسهيل \:דזץ. }
\end{aligned}
\]

قلت : "إما كنتَ منطلقاً انطلقتُ كعك" ف"ا(ما" ليست بعوض، ولا تحذف "(كان" وتكون "مـا" عوضاً، فلا تقول : إمَّا أنت(1) منطلقاً انطلقتُ معك، كما لا يجوز إظهار الفعل كع المفتو حة .
 كذا، أي: افعله أولَ شيء، فأبدلوا منه (اما)" لكثرة الاستعمال، وهو شاذ لا يقاس عليه.

وفي البسيط ما ملخصه: وأمّا ما يجب فيه الحذف ففي باب الاشتغال وفي موضعين يُعَوَضُ منها:

أحدهما بعد (أَنْ") يعوض منها (ما")، نحو : أَمَا أنتَ منطلقاً انطلقتُ
معك .
والثاني في (أمَّا" التحقيقية في قولك: أَمْا زيلُ فقائـمّ، فإنَّ الفعل محذوف للنيابة، ويصح تأويله بـاكان" الناقصةِ، فإن أبقينا بعض معمولاتها
 قائماً فزيدُ قائمٌ .

وفـي كـتاب أبـي الـفـضـل الـصـفـار : قـال س : "إمَّـا لا"(\&) " يـقـول الرجل (0): أنا لا أَقْدِر على فعل كذا وكذا، فيقال له: إمَا لا فافعلز، أي:
 الفعل في المسألة التي قبله أن الكالام لا يُقال إلا على معنى ما. وقولُه ويـجوز حـذف لامهها اللساكن جـزماً يَشـمُل الـمضـارع بـجميع
( ما يريدون آثرآ افعل : سقط من لـ .
(£ (الكتاب 1:ڭ£9.
(0) الرجل : سقط من س.
 آلْمَآليَن (
 تصرفها في الككام، والتامة يَيِّلُ فيها ذلك كقراءة مَن قرأ الْ يُضَاعِفْهَاهِ| (o) برفع التاء.
وحذفُ النون شاذُ في التياس لأنها من نفس الكلمة نحو النون من لم









\[
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text {. IYV : سورة النمل، (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { سورة غافر، الآية: No. }  \tag{ई}\\
& \text { (0) سورة النساء، الآية: • ع. ورفع التاء تراءة ابن كثير ونافع. وقرا بفية السبعة (حسنة) }
\end{align*}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { سورة البينة، الآية: } 1 . \tag{T}
\end{align*}
\] النبي

وقد أطلق المصنف/ في موضع التقييد، وهو أنه لا يجوز حذف [٪: النون إذا اتصل بها خبرها ضميراً متصلَّا، نحو : أنتَ الصديقُ فإنِ لم تم تكنه

 (الَّهُه" .

وقولُه ولا يَمنعُ من" (1) ذلك ملاتاةُ ساكنِ وِناقَآ ليونُس قال المصنف




 قولُه :

وقولُ الآخر (0):

وقولُ الآخر (7):
(1) (Y) (Y) والمن" هذه ليست في الفص كما سبق.


\[
\text { سورة البينة، الآية: } 1 .
\]





إذا لمَ تَكُ الحاجاتُ من مِمَة الفتى فليسُ بِمْغْنِ عنه عَفْلُ التَّمائم"
قال(1): (ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول: لم
 الثالث: إذا لم يكن من همة المرء ما نَّوى" انتهى .

 العلة، فمجموع هذا هو العلة في الحذِف لا التخفيف. وأنّا ما ذكر مكن من الحذف مع الساكن فذلك عند س(r) ضرورة.





 يجوز: كان طعامَك زيدٌ آكلَّالِ

ومععولِ من أجله وحالِ وغير ذلك إلا الظرفتَ وشبهَه.
ولا يختص هذا الفصل بِكانًا وأخواتها، بل ينبني أن لا يلي عاملَ

 1A لابن الناظم ص^شا.






 بصحيح لأنه ليس مسموعاً من لسانهـم، وإنما أجازها من أجازهـا بالقياس

وأورد بعضهم هنا سؤالاً، فقال: : (إن قال قائل : إن لم يرد السماع

 الشناعر (v):
فـادوا كأن لـم يكـونوا رَميمـا



\[
\begin{align*}
& \text { شرح الكافية Y9:Y. Y. }  \tag{1}\\
& \text { v. V - V•: الكتاب }  \tag{Y}\\
& \text { الأصول ا: A A }  \tag{r}\\
& \text { (q) ( ) } \\
& \text { (0) سورة آل عمران، الآية: •1^. } \tag{7}
\end{align*}
\]



فالجواب أنَّ جميع ذلك ليس بمنزلة: كان طعامَك آكلَّ زيدُ؛ لأنك


وكلتا المسألتين - وهما : كان طعامَك زيدّ آكِلَّ، وكان طعامَكَ آكالْ زيدٌ



 وهذا قياس لا يصح لأن المبتدأ يطلب الخبر بلا واسطة، و"كان"، تطلبه بوساطة اسمها، وهي فعل كسائر الأفعال، فلا تخرج عنار عنها إلا بدليل، ، وتشبيهه الفعل بالاسم غير المشتق الخارج عن النظائر لا ينبخي؛ لأن الاني الجامد يرفع لم يوجد في كلامهم بإلا في الابتداء على الخلا
 ولا يقاس عليه خلافُه( \({ }^{\text {(V) }}\)

وتجوزان عند الكوفيين (^)، ومن حُجَجهم قولُ الشاعر(9):


 ك، ف: ولنا. ح: قلنا. قلت: الأولى أن تكون: فكما.

لـ، ف: نذلك.
 كا: هو. إلا: سقط من ف.
ك، ف: نهو جانّز ولا يتاس عليه خلافاً. ح: نهو حال من التياس عليه خلافاً. وسقطت الواو قبل هالاه من س.




وقولُ الآخر (1):
فأَضْبَحُوا والنَّوَى عالي مُعَرَّسِهْمْ وليسَ كُلَّ النُوْى يُلْقي المساكينُ
 اسمها، و"كُلَّ النَّوى" منصوب با"يُلقي" .
واحتج لهم المصنف بقولِ النُاعر (r) :
بانَتْ فُؤاديَ ذاتُ الـخالِ سالِبةَ \(\quad\) فالعيشُ إنْ حمَّ لي عيشٌ من العَجِبِ
وقولِ الآخر (ث):
 فا(افؤادي") منصوب بـا(سالبة")، وهو حال من (اذاتِ الخال)"، والعامل
 بر(امغرياً)، وهو خبر (اكان)".

فلو كان معمولُ الخبر ظرفآ أو جارًا ومـجروراً جاز أن يلي ("كان"،
 مقيماً زيد، وكان بسيف زيذّ ضارباً، وكان بسيفِ ضارباً زيذ، وذلكِ لاتُساع



سرى الليل. وهذأاجون: مسرعون. وعطية: أبو جرير .
تقدم في ص•1 1.
كذا! ولم أقف عليه في كتب ابن مالك التي بين يدي. وهو ني تخليص الشوامو
 باتت. وفي س أضيفت نقطة فوق نقطة نون (ابانتلا. والصواب پبانت) لما سياتي في صرr
(

العرب في الظرف والمجرور؛ ألا تراهم فَصَلوا بهما بينَ المضضاف والمضا والماف إليه، وقد أجيز : ما غداً زيدُ ذاهباً، فإجازةُ ذلك في („كانه أَولىى.

ما أَوهم إيلاةً معمولِ خبرِ غيرِ ظرف أو شبهِهِ لـاكانها . فأؤلوا قولَه (ابمـا



وكذلك في قوله (وليس كُلّ النّوى" في (وليس") ضمير الأمر (r)"،
 مفعول بِيُلقي، فلم يَلِ (ليسَن") معمولُ خبرها إذ فيها ضمير الشأن .

وكذلك (بما كان إياهم".
وقد ذهب بعض أصحابنا(8) إلى أن هذا التخريج في:
بـمـا كـان إياهـم عـطـيـةُ عَوَّدا
لا يجوز الأنه يؤدي إلى ما لا يجوز، وذلك أن خبر المبتدألا يتقدم معموله على المبتدأ إذا كان فعلاًّه انتهى .

وهذه مسألة خلاف، المنع مذهب س والكسائي، والإجازة مذهب هشام، يجيزه مع الماضي والمستقبل والدائم، وقد تقدم الكلام (o) في هذه المسألة في باب الابتداء.
\[
\begin{aligned}
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
\]

وأجاز المصنف" (1) في "بما كان إياهم عَطيةُ عَوَدا") أن تكون („كانه)





 مرفوع عاملها، وهو شبيه بما منعه البصريون من تقديم منصوب كان على مرفوعها" التهى .

وقال في قوله:
لتن كان سَلمى الشُيبُ بالصَّدُ مُغْرِاً
(الا سبيل إلى ضمير الشأن لظهور النصب في الخبر، فسلم الدليل، ولم توجد لمخالفته سبيل" .
وما ذهب إليه المصنف من سلامة الدليل وأنه لا سبيل إلى مخالفته





 الإعراب نُصباً كان يسلم الدليل، لكنه لا يظهر فيه نصب، فاحتمل ما قاله


المصنف، واحتمل ما تلناه، فسقط استدلال المصصنف به على صحة المُلَّعى .

وبقي علينا الكلام في معمول الخبر بالنظر إلى جواز تقديمه على هذه الأفعال ومنعه، فنقول:

إن قدمتَه مع الخبر جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم ألخبر، وذلك وذلك
 مـجرورا أو غير ذلك، فـلا تـقول: في الـدار كان زيـد قائمـاً، ولا: يـومَ
 المعمول الذي هو فضلة الخبر والعامل الذي هو الخبر ه هـلا هذا نقل بعض أصحابنا(1)

وقال ابن السراج (Y): (اجميع ما جاز في المبتدأ والخبر من التقديم




وفي البسيط: وأما تقديم معمول الخبر على هذه الأفعال التي يتقدم خبرها عليها إذا كان غير ظرف نحو : زيداً كان عمرّو ضارباً، وغُلامَه كان



\[
\begin{align*}
& \text { (r) الأصول ا:1 (r) } \\
& \text { الأصول الأصول }  \tag{r}\\
& \text { سورة سبا، الآية: •ع. }
\end{align*}
\]

في الـظرف والـمـجرور : (T)


 الضمير، وتخريج مئل : قائماً كان زيذُ، وكان قائماً زيذُ على مذهب الكسائي ومذهب الفراء.

وأما التفريع على مذهبهم في تقديم المعمول على الفـلى الفّل أو على




 تَخلُف الموصوف عند الكسائي (8) كان المعمول ظرفاَ أو غيرَ ظرف.


 ذلك أنه خبر مُعَدَّم لم يخلف موصوفاً يُتْتَّى ويُجْمَع . مسألة(1): إذا قَذَمتَ الخَبر وأَخْرتَ المعمول، نحو وآكَلْ كان زيذ
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { شرح الجمل لابن عصفور 1:90: 40: } \tag{£}
\end{align*}
\]

طعامَك"، فهذا لا يجوز للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، أعني ما

 بعد قولك آكلَا كان زيدّ: يأكلُ طعاُمَك، فإنه يجوز على كل مذهب.





 بخبر، وإنما يتصور قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم دئ دونه هـ




 مرفوع بِيتقومُ و ولا يجوز عندهم تقديم (ايقوم") على الفعل، فتقول : (يقومُ

 فإن كان الخبر اسمأ لا يَتحمل الضمير جاز
 مسألة: خبر هذه الأنعال إذا كان جملة أو ظرناً أو مجروراً فهو في
\[
\begin{align*}
& \text { فيما عدا س: اسمها. } \tag{1}
\end{align*}
\]

موضع نصب على ما تَقرر في عمل هذه الأنعال. وإذا كان مفرداً انتصب،

 على ذلك")، ولَحَنُوا زياداً الأعجم في قوله( (1):



أراد: كمن ليس غادياً ولا رائحاً، فرفع على إضمار هو، أي : كمن



وهذا الذي قالوا ليس بـجيد لأن إمام الصنعة س قد استـهـد في
كتابه(8) بشُعره.

وأما البيت الذين زعموا أنه لحن فليس على ما ما زعموا، وله وجه
 خبرها محذوفاً على حد قولهم \({ }^{\text {هِ }}\) :


تقديره: كمن ليس له غادِ ولا رائح، أي : ليس كه من يغدو عليه ولي ولا من

\[
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر الكتاب 1 (1) }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { تقدم ني صT•r.r. } \tag{£}
\end{align*}
\]

غادٍ ورائح على خبرها، والمعنى : أن حاجته لا تنبتُّ ولا ينقضي أمرها، فهي كشيء ليس له من يغدو عليه ولا من يروح، فيبقى هملكا كحاجته . ووهم ابن عصفور(") في إنشاد شعر زياد، فركَّب نصفاً من بيت على

نصف بيت آخر، وأنشد

وإذا كان له توجيه صحيح في العربية فلا يكون لحناً.
فأما قول الآخر (r) :
كَم مِنْ لَئيـم رأينـا كانَ ذا إِبِل
فينبغي أن يُتأول على أنه أراد: لا مُعطياً ولا قارياً، وحذف الياءً
للضرورة، فيكون نحو قوله
\(\qquad\)
يريد: عارياً، وهذا أولى من ادُعاء (اهو)" مضمرة، فيقدر : لا هو مُعْط
ولا هو قارِ .
 ("كان" وأخواتهـا خبر بنفسه، ولا يكـون في موضع رفع بتّقدير مبتداْ،

فـأَبـيـتُ لا خَرِّج ولا مـحـرومُ
 : تمهة البيت (
ودَ
وقد تقدم في



فهو عند الخليل (1) على الحكاية، أي : أَبيتُ كالذي يُقالُ له لا خِرجُ
 أي : لا أنا حرجّ


 ويَعني بالنفي النفيَ العامًّ، وإذا كان لا حَرِج ولا ولا محروم نفياً عامًا لكا لكل حَرِج ومحروم لزم منه أن يكون الثابت لا خَرِجاً ولا محرووماً لأنه فرد من أفراد العام.

فإن كان الموضعُ موضعَ تفصيل جاز النصب، وجاز الإضمار، نحو
 التفصيل تقوى فيه الدلالة على الإضمار، والمعنى على ألى أن المراد أحدهـما كذا والآخر كذا، وما أشبه ذلك، وقد نص س (0) على جواز ذلك، ومنه قول الشاعر(7):
 التقدير : أحدُهم طليقٌ، والآخر مكتوفُ اليدين، والآخرُ مُزعف، أو :

. \(\wedge 0\) _ ( \(\wedge \varepsilon: Y\) (
 ( الكتاب Y ( . At:Y (£)


 ومُزعْف: مقتول مكانه . ويروى آخره (اومُزعَفِ" أي : تسيل منه الدماء. . وهو كذلك في -بغ النسخ

وفي البسيط: ا(فإن كان في موضع تقسيم جاز، كقولك: كان الزيدان
 المقاربة فقالوا هو منصوب على الحالى الحال، وليس مشبهاً بالمفعول بها انتهى .

وقد تقدم ذكرُ حُجَج الكوفيين والبصريين في أوائل هذا الباب"(1) . مسألة: أَجاز الجمهورُ رفع الاسمين بعد (اكانه) . وأنكر الفُراءُ سماعَه. وهو محجوج بثبوت ذلك عن العرب، نحوُ قولهِ


> في رواية من رواه (اصِنْفانِّه بالألف، وقولِه(r):
 وإذا ارتفع الاسمان(8) بعد كان فمذهب الجمهور أنَّ في (اكان) ضميرَ الشأن، والجملة من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الخبر ـ ونُقل عن



 (اكانه لمّا كان رفعاً، وصارت الجملة في موضع خبر .
\[
\begin{align*}
& \text {. YAY:Y تقدم في (Y) } \tag{r}
\end{align*}
\]

للأبذي ص707 -40V.

 حيث أنمال على كتابه سالمقلدمات،. الكتاب 1 | 1.

فإن قيل : ملأ كانت تامةً مكتفيةَ باسم واحد، وهو المضمر فيها، وكانت الجملة بدلاً؛ لأن الجملة حديث، والمضمر فيها حديث؟
 لا يَصِحُ في מإنَّا أن تكتفي باسم واحد، فبان أنَّها في موضع خبر .
 الواقعة بعدها في موضع خبرها، وليست غيرَ الناتصة فتكونَ قسماً برأسها،
 بابن الأَبَرَش، إلى أنها قسّمٌ غيرّ الناقصة .
مسألة(1): أَجاز هشامٌ : ما كان أحـُ زائلًا يذكرك، ولا أظن أحـداً
زائلا يذكرك. وأباهما الفراءُ.
مسألة : أجاز الكسائيُ وهشام: ما يزال أحذّ يقول ذلك، ونحوها ونا من المستقبل . وانفرد هشام بإجازتها مع الماضي. ومنعها الفراء فيهما.
مسألة: اختلفوا: هل تعمل في الظروف والمجرورات والأحورال أو
 تعمل لأنها فعل، وإذا عمل (هذا)ه في الحال بتأويل الفعل فأحرى "كانها . مسألة: لا يجوز الاقتصار على الفاعل دون الخبر كما لا يجوز في



 حكمت له بحكم لفظه فإنه يشبه المفعول، والمفعول يجوز حذفـنه، أو أو
\[
\begin{align*}
& \text { (1) (1) } \tag{Y}
\end{align*}
\]

بحكم أصله فهو خبر في الأصل، والخبر يجوز حذفه اختصـي

 الجمع بين العوض والمعوض، وإنما عُوْضَ منه لأنه في معنى المصدر ؛ ألا


 أُخذ منه، وقام الدليل على ذلك، فلما صار عار عوضاً من المصـدر صار كار كانه
 حذفها، وقد يحذف الخبر في الضرورة، نحؤ"(1):
" حينَ ليسْ مُجْيرْ"........
وهذا تلخيصْ من كالام أبي بكر أحمد بن الحسن (r) المعروف بابن/




 قال ابن شقير : كل هذا جائز من كل قول .
 الكوفيين، وخطأ من قول البصريين .
\[
\begin{aligned}
& \text { * Y (1) } \\
& \text {. لك (Y) }
\end{aligned}
\]


 الثلاث جائزة من قول البصريين، وخطأ من قول الكوفيين إلا على كلامين من قول الكسائي
 هذه الثلاث جائزة من قول البصريين والكسائي، وخطأ من قول الفراء لأنه
 ردَه إلى فَعَلَ ويَفْعَلُ لم يجز عنـلده . والكسائي يجيز تقديمه كما يجيز تقديم الحال.

طعامَك زيدُ آكالْ كان جائز، من قول البصريين، وخطأ من قول الكوفيين. آكلاْ كان طعامَك زيذ خطأ من كل قول.

\section*{ص : فصل}


 والحرفية، وبعدَ (ألاء) الاستفتاحية، وقبلَ مَدَّة الإنكار .
وليس النصب بعدها لسقوط باء الجر، خلاناً للكوفيين ، ولا يُغني عن
 برإلالا" وِفاتاً لِاسِ" في الأول، وليونُس في الثاني. والمعطونُ على خبرها










 من الحروف، وراعاه بنو تميم، فلم يُعملوها. والثاني خاصٌ، وهو شَّبَهُها

بـاليسَ" في كونها للنفي وداخلة على المبتدأ والخبر، وتُخَلُصُ المحتمِل للحال كما أنُّ (ليسَنه" كذلك، وراعى هذا الشَٔبَهَ أهلُ الحجاز . وقولُه أَلْحَقَ الحجازيون بليسَ يعني في العمل بأن ارتفع ما بعدها

 لغة أهل تهامة. وقال الفراء"(r): (الا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء"

انتهى


 بيت من الشعر، قال(V):


وأجمع النحويون على إجازة: ما زيدُ قائم. وحكى س(1) أنها لغة

 (Y) ذكر النحاس في إعراب القرآن Y Y Y Y . ( I ( I (

سورة يوسف، الآية: ال
سورة المجادلة، الآبة: r.
سورة الحاقة، الآبة: VV.





 تقدم قول الكسائي إنَّ النصب لغة أهل تهامة، وهذا يُرُدٌ على المصنفـ فـ وقولُه بشُرط تأَخُّر الخبر فلو قَدَّمته ارتفع، قال الشاعر (ع):

وقال الآخر (0):
وما خُذُلْ قومي، فأَخضعَ للعِدا ولـكـنْ إذا أَذعُـوهُـمُ فَهُــُمُ هُـمُ
وهـنا مـذهـبُ عـامَّة النـحويـنـ، ويأتي ذكر الـخـلاف فـيه عـند كـلام
المصنف على ذلك.
وكان ينبغي للمصنف أن يُنبه على أنَّ الخبر إذا كان ظرفاً أو مجروراً جاز توسيطه، فتقول: ما عندَلُ زيلٌ، فيكون عندلك في موضـع نصب في مذهب أهل الحجاز، وخالف في ذلك الأخفش، فزعم أنه في موضع رفع،

 الكوفيون(V) على اللغتين. وقياسه أن الباء لثأكيد النغي، فكأنها للنفي، فلا

(1) (1)
.
(Y) شرح التسهيل (Y)



(V)
( انظر إيضاح الشعر ص (N)
Yot

الحجازي في التقديم تميمياً لأنه لا يُجوز التقديم في حال النصب، فكذلك إذا كان عارضاً، والسماعُ كير ، قال(1):

\section*{ومـا بـالـحـرٌ أنـتَ ولا الـقَمــينِ}

 المصنف له.

فَزوةَ بن مُسَيْك، وهو حجازي(r)
 وقال آخر

بَنـي غُدانةَ مـا إنْ أْتُمُ ذَهَبْ ولا صَريفت، ولكنْ أَنتُم خَزْفُ
ولم يذكر المصنف خلافاً في هـذا الشُشرط لا في الفَصُ ولا في


(1) صدر البيت: لَرَ انَّكَ با خُسينُ خُلِقَتْ خُرُا. وهو مع بيت تبله ني إيضاح الشُعر
 سورة آل عمران، الآية:
 [YV•
 العلة والسبب، أو العادة.

 والخزف: ما عُمل من طين وشُوِي بالنار حتى بكون فخَاراً. شرح التهيل 19:1.

استخسانيُّا لا قياسيًا اشتُرط فيه تأخيرُ الخبر، وتأَخُرُ معموله، وبقاءُ النفي،



 الإعمالُ دون خلاف، ولا يلز ملا مثل هذه المباينة بنقض النفي ولا بلا بتوسط
 بعدَ اهماه مُططل للعمل بلا خلاف، وليس كما ذكَر، بل المسألة خلافية:
 يجوز النصب. وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز النصب، فتتقول: ما إنْ زيذ ذاهباً، وحكى ذلك يعقوب، وأنشد :

بنصب (اذَهَب") واصَريف").



 ويكون العمل في بيت يعقوب لِّإنْه كما أنَّ العمل للبّاء، و"إنْاه قد

\[
\begin{align*}
& \text { (€) } \tag{r}
\end{align*}
\]


 المشهورة فيه (في عُلو الهوى" . وما في التذييل موانق لرواية إلفراه.

ترفع الاسم وتنصب الخبر ، نحوُ قوله(1): إنْ هـو مُسـتـولـيـا عـلى أَحَـِ

انتهى هذا التخريج، وهو عكس التوكيد إذ الأصل أن يُؤكّد الأول بالثاني لا أن يُؤكَد الثاني بالأولون .

 وهو محجوج بقول الشاعر (r):

وقالوا: تَتَزَفها المنازلَ مِن مِنىى وما كُلَ مَنْ وافى مِنى أنا عارِفُ
في رواية مَنْ نَصَب "اكُلّ" .
فإنذ كان المتقدمُ ظرفاَ أو جارًا ومجرورأ لم يَبْطُل عمل (اماهاه، ، نحو :


ويعني بالتقدم على الاسم.

 صـر الكـلام. وأجـاز ذلك الكـوفيون، وقاسُوه على لا ولَّنُ ولـم. قال

 (r) وانظر تخريجه ني إيضاح الشبر ص\&



أبو البقاء العكبري(1): (وما أصلُ حروف النفي، فلا يسوى بينهما)" انتهى.
 بأصل، دليلُ ذلك ممزةُ الاستفهام وإلنه" الشرطية.
وقال أبو بكر(r): (اوقوم يجيزون (r) دخول الباء، فيقولون: ما ما طعامَك

 وقد أجازه بعض الكوفيين". .

\section*{ونَقصَ المصنفُ من الشُروط شرطين:}



 والبصريُّ يابَى ذلك".
الشرط الثاني: أن لا تبدل من الخبر بدلاً مصحوباً بإلا، نحو قوكك:
 والتميمية، ذكر ذلك س (7). وعلة ذلك أن البدل مُوجْب بِّإلإلا"، فلا يكون منصوباً، فهو إذ ذاك واجب الرفع، وحكم البي البدل والمبدل منه في الإعراب واحد، فيلزم من ذلك رفعُ المبدل منه، وموضع "بششيء" أيضـاً بتعين أن يكون رفعاً لهذه العلة.
\[
\begin{aligned}
& \text { (1VA:1 (1) اللباب (Y) } \\
& \text {. } 9 \text { - - } 94: 1 \text { الأصول (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { (0) ( الأصول: آكل . } \\
& \text { (1) الكتاب r: }
\end{aligned}
\]
 يجوز فيه النصب على البدل، لا تقول: ما أحذُ صديقاً لك إلا عمراً، فإنما
 غيرَ عمرو، ويجوز البدل على الموضع، فتى فتقول؛ ما أحذّ صديقاً لك إلا

زيد" انتهى •
وهذا وهم فاحش، وأئّ موضع لقوله: (اصديقاً لك"؟ بل لفظه هو موضعه، ولو كان البدل من خبر (ليس" لزم أيضاً أن يكون نصباً لأن (ليس" ينتصب خبرها بعدَ (إلا(1)، فيكون مئلَ قوله(1) :


وقولُه و"النِّ المشارُ إلبها زائدةٌ كافَّةٌ لا نافية، خلافاً للكوفيبن قال
 كانت نافيةً مؤكدة لم تُغَيُر العمل كما لا يَتغير بتكرير (اماه" إذا قيل : ما ما ما زيدُ قائمأ، كما قال الراجز

فكرر (امآ) النافيةَ توكيداً، وأبقى عملها") انتهى هذا الوجه. ودل هذا على أن المصنف لم يكن له شعور بأن من شرط إعمال (ماه أل أن
 عامة النحويين شرطوا ذلك، وأنَّ أبا علي حكى فيه خلاوفآ عن بعض الكوفي الا
(1) البيت لاوس بن حجر في ديوانه صاY وشرح ابيات سيبويه Y:یخ. ولطرنة بن العبد في


شرح التـهيل 1: : ا.


فإن قلت: فما تصنع بهذا البيت، وظاهرُه يدلُ على جواز إعمال (ماه)" إذا أُكدت بـامال) كما ذهب إليه بعض الكوفيين؟

قلت: يحمل ذلك على الشذوذ، أو يُتَأوَّل على أنَّ الكحلام تَمْ عند
 فما يُجدي الحزن، ثمُ ابتدأ، فقال: ما مِنْ جِمام أحدّ مُعْتَمِما، فعلى هنىا لا تكون (اما)" توكيداً لِلاما)" .


 بعد الموصولتين مُسَوْغ".
وقولُه وقد تُزاد قبل صلة (ماه الاسميةٍ إلى قوله الإنكارِ مُتُلُ ذلك قولُّهُ (Y):

أي : الذي لا يراه. وقولُهr :

ورَجُ الفتى للخيرِ ما إنْ رأيتَه عـلى السُنُ خيراً لا يزالنُ يَزيدُ
فا(مال) مصدرية توقيتية. وقولُه(8):
ألا إن سَرى لَيْلي، فَبِتُ كَئيبا أُحاذِرُ أنْ تَنْأَى النَّوى بِغَضُوبا

(Y) البيت لجابر بن رألان الطلني كما في النوادر صع (Y)


(0) الكتاب (0)

وذكرنا هذا في آخر باب الحكاية موضحاً مبيناً في كتاب التكميل . وذكرُ زيادة (إنذه في هذه المواضع استطرادُ، وليس من مسائل (اماه) النافية، وذلك على عادة المصنف.

وقوله وليس النصبُ بعدها لسقوط باء الجر، خِلاناً للكوفيبن(1) قال الكسائي وهشـام: تنصب الاسم بطرح الباء، وترفع عبد الهاء اله بقائم إذا قلت:
 خَرَجت منه، فنصبوا" لأن الصفة إذا خلفت من الفـن الفعل نصب، فتقول: أَتيتُك مُسْتَهَلْ الشهر، والمعنى: في مُمْتَهَلُه.


 هذين الموضعين عند سقوط الباء تعيُّن عند سقوطها فين في نحو
 أحبدا انتهى .

وقال ابن عصفور : ॥زعم الكسائي والفراء أنَّ (ماه لا تعمل شيئًاً في






1:זדו/ب.
. Yr:r Y (Y)

لأنَّ الباء لا تدخل على الخبر وهو متقدم إلا قليلْ جذًا، أنشد الفراء(1):
أَمـا والــلَّهِ أنْ لـو كُـنـتَ حُـرًا وْ ومـا بـالـحُرُ أنـتَ ولا الـُّـديـتِ
وكذلك أيضاً إذا دخلت (إلا") على الخبر لم يجز نصبه لأنّ النصب عندهم إنما هو لإسقاط الباء، والباءُ لا تدخل إذ ذاك على الخبر . وكذلك
 ولا : ما إنْ زيدُ بقانُمر.

قال: وما ذهبوا إليه باطل بدليل أنَّ حرف الـجر الزائل إذا حُذف من الاسـم كان إعرابه على حَسب ما يطلبه الكالام، إن كان في موضع نَصبتَه، أو في موضع رفع زَفعتَه، فكان ينبغي أن يقال في ما زيلّ بقائم إذا

-انتهى
وقد أجاز الكسائي والفراء(r): ما إليك بقاصد زيذّ، وما فيك براغب! عمرّو، وإذا طرحت الباء رفعت . وهذا تناقض .

وأجاز الفراء \({ }^{(r)}{ }^{(r)}\) : ما ورَّ الفراء على س بقول العرب: مأ أنتَ إلا أخونا، وما قائم أخوك . ولا ولا



(Y) - جائز
(r)


المـحذوف، وأغنى عن اسم "اما") . قال المصنف (1): (ومثلُ هذا لو سُمع



 قال (r):

تَمُرُون الدُّيارَ
أن يقول: رغبتُ زيداً؛ لأن المراد مجهول؛ لاحتمال أن يكون أراد : رغبتُ في زيد، وأن يكون أراد: رغبت عن زيدر" انتهى. وهكذا صَوَّر المصنف هذه المسألة، وأنَّ "إلا زيذه) بدل موجَب أغنى عن اسمها.

وصَوَّرهـا غيره عـلى خلاف هـذا، قـال : مسـألـة : إن قَلَّمـتَ الـخبـر


 محذوفاً، والخبر واقع موقعه من التأخر .

والصحيحُ مَنْعُ التصويرين، أما تصوير المصنف فلأن فيه حذف اسم (ما")، وهو لا يجوز حذفُه لأنها إنما عملت تشبيهاً بليسَ، واسمُ "اليسن" لا
شنا جزء التسهِل قول جرير : جVY.


كما يلي: : أتمضون الرسومَ ولا تُحَيًا .

يجوز حذفه لا اقتصاراً ولا اختصاراً، فكذلك اسمُ (ماله، ولو أجزنا ذلك في „ما" لأَّى إلى تصرف الفرع أكثر من تصرف الأصل، وهو لا يجوز .
 أن هذا التركيب غير مسموع، وإنما قيل بالثياس، وهو قياس فاسل


 الفرزدق (7):
فأصبحوا قد أَعادَ اللَّهُ نِعْمَهَهم إذْ هُمْ قُريشُّ، وإذْ ما مِيْلَهُم بَشَرُ
وقال آخر (v):

نَذْـران إذ مـا مـــلَــهـا نـجـرانُ
 ولو كان ثابتأ في الكلام لما تكلفوا توجيههـ . وقال س (^) : اوزعمموا أن

 يرفعون الخبر إذا تأخر، فكيف إذا تقدم.

كذا! والذي في معاني القرآن Y: Y (Y)
(r) إيضاع الشُر ص〔^٪.
 الكتاب 1:7•7.

(V)
(1) الكتاب 1 (1)

الانتصار صه

 هو العامل في الحال.

وكذا قال المبرد في \({ }^{\text {(r) }}\)

إن تقديره: يا ليت لنا، ورواجعاً حال(8).

وضُعْف ذلك من جهة أنَّ حذفَ خبر (مال) لا يُحفظ من كلامهـمَ،
 في باب (ليس") قيح، فهو تبيح أيضاً في باب (ما)، ، وبأن معاني الأنفال لا تُعمل مضمرة.

وقال الفراء وقد أنشد بيت الفرزدق: في هذه المسألة وجهان : إن شئت نصبت مثلٌ لأنها خبر، وإن شئت نصبتها كنعت النكرة إذا تقدم، وإن شُـت رفتتها.

وقيل (0): استعمل الفرزدق لغة غيره، فغلط لأنه قاس النصب مع التقديم على النصب مع التأخير . واللى هذا ذهب أبو علي الرُندي .
 في لغته، فيؤدي ذلك إلى فساد لغته.


( ( \({ }^{(Y)}\)





وقال الأعلم( (1) نصب ضرورة لئلا يـختلط المدلح بالنمّ؛ لأنك إذا
 نصبت مثلك، ورفعت أحداً، كان الكالام مدحاً، فلذلك نصب مثلهـم في

ورُدَّ هذا الوجه بأن ما قبله وما بعده يدل على أنه قصد المدح
وذهب الكوفيون (Y) إلى أنَّ (امثّلَ") هنا ظرفُ بمنزلة ("بَدَل")، وحكى
القالي في أماليه: هُوْ نحوَك، بالنصب، أي: مِثُكك، ونصبه على الظرف.

 وأُقيمت الصفة والمضاف إليه مقامهما .

الموصوف، ولا تقدمَ ما يدل عليه.
 لإخافته إلى مبني كيومَئذ وحينَّذ . وصححه ابن عصفور (گ) . . وهذا لم يذكره
س (0) إلا في الإضافة للفعل أو (أنَّه أو "أنّْ).

والصسحيح الذي عليه عامة النحويبن أنه لا يـجوز نصب خبر (مامـا) إذا


\[
\begin{aligned}
& \text {.الكتاب (0) (0) }
\end{aligned}
\]

فإن كان الخبر ظرفآ أو مجروراً فقد ذكرنا(1) الخلاف في جواز تقديمه



 بشروط، قال: فلما ضَعُفت عنها لم يَجز فيها ما جاز في ا(إنَّه").
 مِنْ أَهَرٍ عَهُ حَخْرِيْنَ


 يقوى في باب (إنَّ)" .

وقوله ومُوجَباً بإلا الذي عليه الاتفاق من النحويين أنك إذا أَدخلتَ (إإلا" على الخبر ارتنع، وحكى المصنف (7) جواز النصب عن يونسن من غير تغصيل.

وقـال صـاحب "رُؤوس المسـائل)": (إن أدخلـت (إلالا) عـلى الـخبر

 منزلاَ منزلة الأول. وإن كان الواقع بعد (إلالا صفةّ أجاز الفراءُ فيه النصب،


ومنعه البصريونه انتهى. فمثال أن يكون اسمها هو الأول قولك: ما زا زيدّ إلا أخوك، ومثال المُنَّزل: ما زيدُ إلا زهيرّ، ومثال الوصف: ما زيدُ إلا قائمّ. وقال أبو جعفر الصَّفَارُ : الا اختلاف بين النحويين في قولك : اما
 والخبر، وعند الكوفيين أحدمها مرفوع بصاحبها) .

فتقيد صاحب "(رؤوس المسائل") وحكاية الإجماع من (الصّفُّار" يدلان على مخالفة ما حكاه المصنف عن يونس من جواز النصب على الإطلاق من غير تفصيل.

وقال الصَفَّار : (فإن قلت: ما أنتَ إلا لِخَيتُك فالبصريون يرفعون، والمعنى عندهم: ما فيك إلا لحيتُك، وكذا ما ما أنتَ إلا عيناك، وجاء إلاء بهذا الكوفيون (1) بالنصب، ولا يجوز النصب عند البصريين في غير المصادر إلا





 راكبآ، يريد: إنما أنتَ إذا ركبتَ، وذا خطأ عند البصريين؛ ؛لأنَ الحال لا تكون إلا بعد تمام الكلام، وليس هذا موضعَ إضمار" انتهى.



(1) معاني القرآن للفراء r:111.

قال الفراء: فإن قلت پمـا زيـُ إلا عـمراً يضربُ" فـهـذه فـاسدة في
 كلام جيد على مذهب البصريين .

وقال صاحب "رؤوس المسائل)" : (إنْ قدمتَ مفعول الخبر الذي هو



 ضارباً إلا عمراً، وهذا بعيد لأنَ الأْولى أن يكون مـا بعد "إلا" داخلَا في الإيجاب.

قال الصَفَّار : ولا يُجيز الفراء: : ما عبدُ الله إلا بالجارية كفيلز ، وما



 كل موضع صلحت فيه (أحدا").

وقوله وفاقاً لسيبويه في الأول يعني في نصب خبر (مال) متوسطاً، فتقول ما منطلقاَ زيذ.

وهذا الذي ذكره عن س من جواز إعمال (ما") ونصب ما توسط من
 مُسيء: مَنْ أَعتَبَ، رفعتَ، ولا يجوز أن يكون مقدَّماً مثّلَ مؤخراً، كما أنه
(Y) بمعنى. . . فيجعل ! إلا: سقط من ك.
(r) (r)

YVI
 أخوك؛ لأنها ليست بفعل"، . فهذا نصُ من س على منى منع النصب في الخبر متقدماً، ولم يكفه حتى شَبَّه بشيء لا يجوز البتة، ولا خلاف فيه فيه، وهو (إإنْ أخوك عبدَ الهّ) .
نم قال س(1) بعد ذلك : (اوزعموا أن بعضهم قال، ومو الفرزدق(r): فأَضْبَخُوا قد أَعادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ إذْ هُمْ قُريشُ، وإذْ مَا مِيْلَهُمَ بَشَرُ

وهذا لا يكاد يُعرف". فهذا لم يسمعه س من العرب، إنما قال:



 على ما لا يكاد يُعرف قانون، فيسوغ نصب الخبر الخبر تسويغاً جائزآ؟ هذا تحميل لكلامه ما لا يحتمله .



وقولِ نُمَيب( (T):







بناء على أن الباء لا تدخل على الخبر إلا وهو مستحق للنصب،
ويأتي الكـلام علمى هـذه الـمـــألة إن شـاء الله ، ويتبـين أنه لا لا حـجـة فيه للفارسي

وقوله وليونسَ في الثاني قال المصنف في الشُرح(1): (رُوي عن
 جواز ذلك ذهب الأستاذ أبو علي في تنكيته على المفصَّل . واسشُدِلَّله له بقول المُغَلُس (r):

وبقول الآخر (r):
 وتأوَّل ذلك علىى أن ينصب نكالاَ ومُعَنَّباً على المصدر، أي : إلا يُنَكَّل نَكالاً، وإلا يُعَنَّبُ تَعْذِيباَ، وصار نظير : ما زيدُ إلا سيرآ، أي سيرآ، كذلك يكون التقْدير : إلا يُنَكَّلُ نكالًأ، وإلا يُعَنَّبُ مُعَذَّباً، أي :

وأُوُل "إلا كَنْجَنُوناً) على أن المعنى : إلا يدور دَوَرانَ مَنجَنُون، أي :
 (امثل)" الذي هو صفةٌ لمصدرِ وُضع موضعَ الفعل الواقع خبراً، والتقدير : وما الدهر إلا يَدُورُ دَوْراناً مثلَ دَوَرانِ مَنْجَنُون .

> شرح التسهيل :1.rvr.

 تقدم في ص1-r.

وقيل : مَنْجَنُون اسـمُ وُضـع موضَع مصدرِ وُضـع موضـع الفعل الذي هو
 الدهرُ إلا جُنونآ، على حدَّ : ما أنتَ إلا شُرباً، ثم أوقع (امَنْجَنُون") موقع "جُنُون") .

وقيل : مَنْجُنُون اسم في موضع الحال، وخبر لاما)" محذوف، التقدير : وما الدهرُ موجوداً إلا على هذه الصفة، أي : مثلَ المنجنون، وهي السانية، يريد : لا يَستقرٌ على حالة .

وزعـم طاهر بـن بابشـاذ(1) أنَّ مَنْجَنُوناً منصـوب على إسقاط حرف الجر، أصله : وما الدهر إلا كَمَنْجَنُون .

وهذا فاسل لأنَّ المحجرور الذي يُحذف منه حرف الجر فينتصب هو المجرور الذي هو في موضع نصب، وهذا هنا هو( (r) في موضع رفع، فلو حُذف حرف الجر منه لارتفع على أنه الخبر .

وقولُه والمعطوف / على خبرهـا بِبَلْ ولكنُ مُوجَبُ، فيتعين رنعُه مثالُه : ما زيذّ قائماً بل قاعذّ، وما زيذُ قائماً لكنْ قاعدّ، وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ. محذوف.

وقولُه "والمعطوف على خبرها بِبلْ ولكن" ليس بجيد لأنه لا يُسمى
 عطف، بل هـما حـرفا ابتداء لأنهـها جاءت بعدهـمـا الجـملة؛ ألا ترى أن التقدير : بل هو قاعدّ، ولكئ هو قاعدّ، هكذا نصوا على أنهما لا يَعطفان إلا المفرد، وهذا على خلاف أيضاً في "لكنْ")، سنذكره في "بابس العطف" إن شاء الله، وقد أشار المصنف إلى علة امتناع النصب بقوله "اموجب"] .


 (Y) هو : سقط من لـ.

ومن النحويين مَنْ جعل ("بَلْ") بعد النفي على وجهين (1):
آحدهما: ما ذكرته من أنْ (ابَلْ" تُوجب لمَا بعدَها ما نُفي عَمَا قبلَها،
فلا يكون ما بَعدَها منصوباً.

الغلط، فهنه ينتصب الخبر بعدَها لأن التقدير : بَلْ ما هو قاعداً .
وقال بعض شيوخنا : االذي يظهر أنك متى أردت هذا المعنى جئت
 بالثاني لتستدرك الغلط أنَّ قصدك أولاً إنما كان للاسم الثاني الني، فيصير نظير : مررتُ برجلِ بل امرأةٍ قصدتَ أن تقول : مررت بانِ بامرأة، فسبق لسانك غلك غلطاً إلى قولك، رَجُل، فأضربت عن ذلك، وقلت: بل امرألة أن

س (r) سماعاً عن العرب، وعَلّْلَ رفعه بنقض النغي. وقال الفارسي(گ):


قال
 وقياسُ (ما)" على (ليس") يقتضي جواز : ما زيذْ قائماً لكن قاعذ. وقال
 ورصف المباني ص MY والمغني ص.Mr.
(r) (r) لمأهؤ إلى موضعه في الكتاب.


 الذابٌ عن القوم. والعوان من الحرب: التي توتل فيها مرة بعد أخرى.

المصنف في الشرح (1): اقياسُ مذهب يونس أن لا يمتنع نصبُ المعطوف بِبَّ ولكنز" انتهى. ومفهوم كلام المصنف أنك إذا عطفت بغير (بل)" و(لكنز")




وقد منع قوم النصبَ في (اليس")، فلم يجيزوا: ليس زيذُ قائماً ولا قاعدآ، بالنصب، وقالوا: يجب الرفع على إضمار (اهُوَّا"، أي : ولا ولا هو

 الباء. وسيأتي حكمه.


 استُغني مع التقدبر عن (لالا" بالتاء. وتُهمل (الاتَّل" على الأصح إن وَلِيها (1هنّا) .

 على الأصحُ
ش: (إنْه) النافيةُ حرفُ لا يختصُ، فهو يلي الجملةُ الفعلية، نحو
\[
\begin{equation*}
\text { شرح التسهيل 1: : } 1 \tag{1}
\end{equation*}
\]
 وأجازه الكسائي والفراء قياساً، ونسبةُ النحاس جواز ذلك الك إلى سيبويه وهمه، وإنما حكي



 هكذا فقياسُه أن لا يعمل .




 مذهب أبي العباس)|(1) انتهى . وأكثر أصحابنا يذهب إلى أنَ (إنْه هلا تعمل . قال ابن عصفور : (ويُعطيه كلام س لأنه لم يذكرها في نواسخ الابتداء والخبر" انتهى كلامه. والصحيحُ الإعمالُ، والدليلُ على ذلك القياسُ والسماع:
 والنكرة، وفي نني الحال .
\[
\begin{aligned}
& \text { (I) سورة فاطر، الآية: 1؟ (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) }
\end{aligned}
\]
 تعمل عمل ليس .
المتحتسب 1: : •rv.
\[
\begin{equation*}
\text { معاني القرآن ب : } 0 \text { عا والأزهية ص صr وأمالي ابن النُجري r: \& \&ا. } \tag{V}
\end{equation*}
\]
(N) مثل ذلك أيضاً في الأزهية ص (V)




لـ: فلأنها .

وأما السماع فقول العرب في نثرها وسعة كلامها: إإنْ ذلك نافعَك
 وضارُكُ وخيراً، حكى ذلك الكسـائي عن أهل العالية، وألأنه سمعهم يقولون






 ضالالكم لو عبدتم أمثالكم" .
/ ولا يتعين هذا التخريج، بل تحتمل هذه القراءة الشاذة أن تكون
 حد ما جاء ذلك في (إنذّه المشددة في قول عمر بن أبي ربيعة(7): إذا امْوَدْ جُنْحُ الليلِ فَلْتَأْتِ، وُلْتُكُنْ
 الفتح نفيه تنافي القراءتين، ولا يناسب هذا التنافي في القرآن، بل يستحيل

خيرآ من أحد: ستط من دك.



المحتسب I: 1. 1


المشهورة.

ذلك إذذ قراءةُ التشديد تقتضي آن يكونوا عباداً أمثالهم، وقراءة التخفيف على تخريج أبي الفتح تقتضي أن لا يكونوا عباداً أمثالهمم، وهو مُحال فيال في كالام اللة تعالى .
وقال الشـاعر في إعمال (إذنَ(1):

وقال آخر (「):
 وبهذا السماع يتبين بطلانُ قول من ذهب (r) إلى أنه لم يأت منه إلا قولُه "إنذ هو مستولياً على أحدل"، وتخصيصه إياه بالضرورة، وألنا وأنه إذا دخلت

 قليلاًا" . والحامل على هذا كله هو عدم الاستقراء والاطلاع على كلام العرب.
وقال المصنف في الشُرح (0): أُكثر النحويين يزعمون أنْ مذهب س في (إنه النافية الإممالُ، وكلامُه مُشُعِر بأنَّ مذهبه فيها الإعماله، وذلك ألنَ أنه

 أن تكون من حروف ليس". فُعُلم بهذه العبارة أنَّ في الكلام حروفاً مناسبة
(1) تقدم في ro:r.

 .r. (§) ( )

الكتاب ع : الجr.

لِليس من جملتها ما، ولا شيءُ من الحروف يصلع لمشاركة ما في هذه المناسبة إلا إنْ ولا، فتعين كونهما مقصودين" انتهى .
 ليسن"، فيقضى (1) على آنَّ إنْ تعمل عمل ما؛ إذ المتبادر إليه الذهن أن أن قونه ("تَمنعها أن تكون من حروف ليس" أي : تمنعها من أن ترفع الاسم وتنصب الخبر كـحروف ليس، أي : أخوات ليس التي هي كان وأخْواتُها، فَعَنـى

 الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل، ومع هذا الاحتمال فليس في كلام س إشعار بأنَّ "إنْ") تعمل .

وقال المصنف في الشرح (r): (امتتضى النظر أن يكون / إلحاق "إن")
 المعرفة، وعلى الظرف والجار والمحجرور، وعلى المخبر عنه بمحصور،

 الاستعمال لم يجز") انتهى .
وقـال س (0): "وتـكـون إنْ كـاهمـا" في مـعـنـي لــيس" . قـال الأستـاذ
أبو بكر بن طاهر : ॥هذا نص على أنَّ "إنذ) كاماما" تعمل عمل ليس كقوله :
إنْ هُـوْ مُسنـتـوُلـيــا عـلـى أَحـدِ
\[
\begin{align*}
& \text { فيقضى . . . من حروفـ لـس : سقط من لـ . } \tag{1}
\end{align*}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: آشا } 7 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة ناطر، الآية: }  \tag{६}\\
& \text { الكتاب \& :YY٪. }
\end{align*}
\]

وقال الأستاذ أبو علي: هذا الككلام ليس بنص على ذلك؛

 شاذ.

والعكس هو الصواب لأن (إنْه قد عملت نـرأ ونظماً، والالا إعمالُها قليلز
 وتبعه أبو العباس(1)، فهي عندهم لا تعمل عمل (اليس")، و(r)": ...................
...............
مبتدأ، والخبر مضمر، ولم يشترطوا تكريرآ، ولم يجعلوا قول س (8)

 النحويين زعم أنّ (الالَ أُجريت مُجرى "(ليس)" في رفع الاسم خاصة لا في





 صroa rvv:1 الجحيم: تجمع لها الوترد وتوتدها. ولا مستصرخ: لا مسنغاث. (

نصب الخبر، وهو مذهب الزجاج (1)، ذهب إلى أنها ترفع الاسمّ، ولا تعمل في الخبر شيئًا، وهي مع الاسم الذي عملت فيه الرفع في موضم بالابتـداء، حكى ذلك عـنه ابـُ وَلَّادِ. وهـذا فـاسـد إذ لا عـامـل لـه، وقـد

نُصب.
وزعم بعضهم (Y) أنه لم يُسمع النصبُ في خبر (لال| ملفوظاً به. وليس كذلك، بل سُمع إعمالها عمل "ليس" ونصب الخبر، لكنه في غاية الشـذوذ

والقلة، قال(r):
تَعَزَ، فلا شيءٌ على الأرض باقيا ولا وَزَرْ مِمَّا قَضىى الْلَّهُ واقيـا
وقال آخر (ع):

نَصَرْتُكَ إذْ لا صاحِبٌ غيرَ خَاذِلِ فَبُوُنْتَ حِصناً بالحُماة خصينا
وأورد المصصنف في الشُرح دليلْ على إعمالها إعمال "ليسن" قولَ
الشاعر، وهو سَواد بن قارِب(0):
وكُنْ لي شفيعاً يومَ لا ذُو شفَاعةِ بِمُـنْنِ فَتيلْ عن سَوادِ بنِ قارِبِ
وقولَ الآخر():


معاني القرآن وإعرابه 0:ז7.

(r) أيات المغني \&:rvv.



 عُدم شبابُه. وصف كبره وذهاب شبابه.

قال(r): افحخذف الخبر ومثله قول الآخر (r):
 قال(2): (فهذا وأمثاله مشهور، أعني إعمال (لالا" في نكرة عملَ ليس"

انتهى .
ولا حجة في هذه الأبيات الثلاثة إذ يحتمل أن تكون: ذو شفاعة،


 فلم يبق ما يدل على أنها تعمل عمل (اليس" إلا البيتان السابقان، وهما من القلة بحيث لا تُبنى عليه القواعد.


 يلزم، وقد جاءت غير مكررة وبعدها المبتدأ في قوله( \({ }^{\text {(1) }}\)


(0) المقتضب ع ( )


 مذهباً حسناً؛ إذ لا يُحفظ ذلك في نثر أصلَّ، ولا في نظّ إلا

 كثيراً، فيكون مقيساً مطرداً، بل قال س (0) : اوزعموا أن بعضهم قرأ (ولاتَ حِينُ مَنَاصِ) (T)، وهي قليلة، كما قال بعضهمْ في قول سعد بن مالك :

فجعلها بمنزلة لسس" انتهى كلام س.
فظاهر كالم س أنَّ جعلَها بمتزلة (ليس"، في هذا البيت تأويل من ذلك
 كان التأويل لِاس" لم يكن مثل هذا البيت تُبنى عليه قاعدة؛ ألا ترى أنهُ س
 الحين، فكذلك لا ترفع (لالا" غير ("بَاحاح"، وأما ما تقدم من كلامه السابق الابق
[r:[1/av فتقدم قول الأخفش / والمبرد فيه.

 ناصر بن أبي المكارم المطرزي الخوارزمي، فإنه ذكر فيه ما نصه (V) : (ما ولا
\[
\begin{aligned}
& \text { (I) المقتضب ع : : } \\
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { آنْ : سقط من كـ كـ } \\
& \text { س، ك، ح: مسموعاً. } \\
& \text { الكتاب 1:01. } 1 \text { 1. } \\
& \text { سورة ص : الآية } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
\]

بمعنى ليس ترفعان الاسم، وتنصبان الخبر ، نحو : ما زيذْ منطلقاً، ولا رجلُ أفضلَ منك، وعند بني تميم لا تعملانها . فظاهر هذا أن غير تميم يعملونها.
 وكذلك في الثاني" يعني في نحو : لا رجل قائمّ. قال : (الأنهم إذا امتنعوا من من
 (ههي في قول أهل الحجاز : لا رجلَ أفضلُ منك، وأما قول حاتم (r) : ولا گَريـَّ مِنَ الوِلْدَانِ مَضْبُوحُ

فيحتمل أن يترك طائيته إلى الحجازية، ويحتمل أن لا يكون خبراًا

 الحمل فيها على إنَّ وأخواتها، شنهوها بنقيضتها" النتى .





وقال في البسيط: اوهل يكون الفصل مبطلذ للعمل؟؟ والظاهر أنه يبطل لأنْ (لالا" أضعف من (اما)" وفيهمـا الخخلاف، ولأنهم يرجعون إلى

المفصل صar - Y
صدر البيت: إذا اللُقاحُ غَدْت مُلْقَى أَصِرُتُها. وهو في زيادات ديوانه صبا




 صَبُوها، وهو شُربِ الّْداة.

التكرار في (لا رجل")، فهذا أولى" انتهى. يعني أنه إذا كان الفصل بين "لا"
 مانعاً من عمل ״لا" العاملة عمل (اليس") مع قلة عملها أَولى وأَحرى، فيبطل إذ ذالك العمل، ويلزم التكرار .

وقوله ورنعُها معرنةّ نادرّ قال المصنف في الشرح (1): "وشذ إعمالها
في معرفة في قول النابغة الجعدي \({ }^{\text {(Y) }}\)
بَكَتْ فِعْلَ ذي رُخبِ، فَلما تَبِعتُها تَوَلَّت، ورَدَّتِ حاجَتِي في فُؤاديا
وَحَلَّتْ سَوادَ القلبِ، لا أنا باغياً سـواهـا، ولا في حُبُها مُتْراخيـا
وقد حذا المتببئ حذوَ النابغة، فقال(r):
إذا الجُودُلم يُرْزَقْ خَالاَّ من الأذى فلا الحمدُ مُكُوباً، ولا المالُ باقيا
والقياس على هذا سائغ عندي، وقد أجاز (ع) ابن جني إعمال الاپه في

وقد تأولـو(7) بيت النابغنة عـلى أن الأصـل : ولا أُرى بـاغياً، فـلمـا حُذف الفعل انفصل الضمير، فپأناه") مفعولٌ لم يُسَمَّ فاعله، و"اباغياً، حال . وهـذا الـني ذكره الـمـصـنف يـن أنَّ "لا" عـمـلـت في مـعرفـة ذكـره

[الإنشاد
ديوانه \& : •ץ [شرح المعري].



 بعده بيت سعد بن مالك الذي سبق ذكره. شرح الكافية السافية ص ع £.

هبة الله بن الشُجري(1)، وأنشد بيت النابغة. ومثالُ بيت المتنبي قولُ الشاعر(Y):

أَنكـرتُها بـعـَ أعوام مضيـنَ لهـا لا الدارُ دارآ، ولا الجيرانُ جيرانا
وقوله وتُكْسَعُ بالتاء، فتختص بالحِينِ أو مُرادِفِهِ مُقْتَصَراً على منصوبها


قدمِه، قال الفرزدق (r):
كَسَعـتُ ابنَ المـراغة حـينَ وَلَّى إلـى شَرُ الـقَـبــائـلِ والــُيــارِ
وفي الأفعـال لابن التقطاع(ع): (اكَسَعَ القـومَ كَسْعـاً: ضَربَ أدبـارهـم بالسيف، والإنسانَ: ضربتَ دُبُرَه بظهر قَدَمِك، والرجلَ : تكلمت بِّنَر كلامِهِ بما ساءه، والناقةَ : أبقيتَ في ضرعها لبناً يستدعي غيره، وأيضاً نَضْخَ على ظهرها (0) الماءَ البارد، وضربه بظاهر كفه ليرتفع لبنها، وكَسِعَ الطائرُ كَسَعًاً


واختلف النحويون في لاتَ :
فذهب س (V) إلى أنها مركبة من "لال" والتاء، وعلى هذا لو سميت بها حكيتَه كما تحكي لو سميت بـ(إنَّما").


( \({ }^{(Y)}\)




 (T) (T) (V)

وذهب الأخفش (1) والجمهور إلى أنها (لا)" زيدت عليها التاء كما زيدت على (اثُمَّ"، ففيل : تُمُتَت

وذهب الأستاذ أبو الحسين بن الطراوة وغيره إلى أنها ليست للتأنيث،
وإنما هي زائدة على الحين، واستدل على ذلك بقول الشاعر(): العاطفونَ تَحينَ ما مِنْ عاطفِ

أي : حين ما مِنْ عاطف. وقد سبقه إلى ذلك أبو عبيذ(٪)، وسيأتي
الكلام (凤) في هذا البيت.
وذهب الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع إلى أن الأصل في „لاتَل"

 لاسَ لأنها فَعِلَ، وكأنهم كرهوا أن يقولوا ليتَ، فيصير لفظُها لفظَ التمني،
 غُذوة، ويجب على هذا أن يُوقفَ عليها بالتاه، وكذا وَقَف جمميعُ القراء إلا

 ورصف المباني صYQ





\[
.9 \lambda-9 v: 10
\]
\[
\begin{align*}
& \text { هو أبو وجزة السعدي. وعجز البيت: والمُمْبغنونَ يداً إذا ما أنعموا ا أو : } \tag{1}
\end{align*}
\]

الكسائيَّ، فُرُوِيَ عنه الوجهان"(1)، فمن وقف بالهاء فهي („لا" التي للنفي
 فهو اسمها، والخبر محذوف" انتهى .

وفي البسيط: ويحتمل أن تكون التاء بدلاً من سين ليسَ كما في سِت
 فعملت في لغة أهل الحجاز عملها في موضعها، وهو الحال.

واختلفوا هل لها عمل أم لا؟ والنين قالوا إنها تعمل اختلفوا: فذهب

 مع الحين خاصة، لا تكون لاتَ إلا مع الحين، تُضمر فيها مـيا مرفوعاً،




 الحين، وظاهزُ في اختصاصها بلفظه.

وفي البسيط: : (اختصت بأن جُعلت عاملةً في الظرف المُخْبَبِ به عن الظرف، وخَصْصوا من أنواع الظروف الحين كما تقول: اليوم يوم الرَبْبت،
 أعملوا لَدُذ مع غُدوة ليس إلا، والتاء في القَسَم، ثم التزموا في إعمالها
(1) (1)
\[
\begin{align*}
& \text { الكتاب 1 } 1 \text { الزاع } 1  \tag{Y}\\
& \text { الكتاب 1 } 1 \tag{r}
\end{align*}
\]

حذنَ الاسم، شبهوها بِليسَ ولا يكون في الاستثناء، فإنه لا بُدًّ منا من




وقول س اتُضْمر فيها مرفوعاًّه لا يريد الإضمار حقيقةً لأن الـحرف لا لا

 الحذفُ قولُه بعد ذلك


 وقولُ (اوتنصب الحين لأنه مفعول بها أي : مُشَبَهُ بما شُبُهُ بالمفعول
 المفعول به حقيقة.

والذين ذهبوا إلى أنها تعمل عمل (اليس" اختلغوا: فَمنهم من قَمَرَّر

(1) سورة ص، الآية: r.


 الكتاب 1 1 النان
الكتاب 1 OA ،OV: الكتاب
(0) لم يذكر هذا المذهب في "معاني القرآن rav:



ومـنهـم من أجـاز ذلك في الحـين / ومـا رادفَه، وسواء أكان مـعرفة أم [٪: ها/ب] نكرة"(1)، وهو اختيار ابن عصفور (r)، قال : (اومن إعماله فيه معرفةَ قولُ

الأعشى (r):
لاتَ هَ-
ف(هَنْا") اسمّ زمان مرفوع بـالاتَال، وذكرى جُبيرة: في موضع
 الحينُ حينَ ذِكرى جُبيرة" انتهى .

وقال ابن الأعرابي : لات أنى أنسى ذِكرَها . وقال الأصمعِي: ليس


الشاعر (0):
حَنَّتْ نَوار، ولاتَ هـنـّا حَـنـّتِ وبـدا الـذي كـانـت نَوارُ أَجَـنــتِ أي : ليس هذا أوانَ حنين. وقال الأصمعي في لاتَ هَنًا : تأويله ليس


الأصمعي(7):

(1) نسب أبو حيان ذلك في الارتشان صIYII (Y) للفارسي وغيره.

 الأعشى" وانشد البيت. وليس فيه النص الذي نيله النـي أبو حيان، ولم أقف عليه في شرح الجمل، فلعلد في كتاب آخر من كتبه.

تقدم البيت في r:r|r.r

تقدم البيت في r:r|r
 [الثـاهد Yイ\&].

أي : يذهب ويججيء في ضيقه، والمِتْتِح والتُّيُحان: اللذي يتغرض في
كل شيء




نَبِمَ البُغْاهُ، ولاتَ سـاعةَ مَنْـَمْ والـبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيـهِ وَخِيـمُ



قوله
يبغي جـوارَك حينَ لاتَ مُجيرُ
وتُؤول على حذف، كأنه قال: حين لات حينُ مـجّير، فُهو علىي الرفع، فحذف، وأقام المضاف إليه مقامه.
ولا يحفظ من كلام العرب مجيء الاسم بعدها مرفوغأ والحخبر منصوباً مثبتين معاً، بل إن ذكر المنصوب لم يذكر المرفوع، وإن ذكر المرفوع لم يذكر المنصوب.
(1)


 للفراء rav:rar
 (0) تقدم في ص7•r.




 محذوف، أي: ولات أَرى حينَ مناص (r). وهذا كله محتمل .

ونقل ابن عصفور أنَّ مذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئاً، بل الاسم الذي بعدها إن كان مرفوعاً مبتدأ، وخبره محذوف، أو أو خبر ابتداء مضمر . وإن كان منصوباً فنصبه بإضمار فعل . انتهى .

وما ذهب إليه الأخفش من النصب على إضمار الفعل ليس بشيه؛
 الحين إذا كان منصوبأ كان في موضع خبر مبتدأ محذوف؛ إلٍا الأَولى عندي
 يُحَظظ الإتيان بعدها باسم وخبر مثبتين .





 فبالابتداه، وإن نصبته نعلى الظرفه.






الاسم المُدَّعى أنه مرفوع بها ولم يلفظ به من أمرين: إما أنذ يكون مضمراً،
 يُضمر فيها، ولا جائز أن يكون محذوفاً لأنها عندهم أُجريت مُجرى (اليس" الْا






 يُحذَف وحده، فكذلك اسمُها لا يُحذَفِ. وهذا الذي اخترنـاهن من أنَ (الات" لا تعمل شيئًاً هو مروي عن الأخفش (1)

 الاختصاص بالحين المتفق عليه، ولأنَ حذفَ الفعلِ ومفعولهِ من غير دلالة عليه لا يكون. انتهى .
وزعم الفراءُ(r) أنَّ الاتَ" قد يُخْفَضُ بها أسماءُ الزمان، وأنشد قولَ الشاعر

وقولَ الآخر (£):
(1) انظر المصادر المذكورة في الحواشي السابةة. rav:r rer (r)
(r) صـ


ولا يعرف ذلك البصريون .
 أحدهما: أنَّ „لاتً" بمعنى (غير" وصف لمحذوف، كأنه قيل : فنادْوا [r/49]
/ حيناَ غيرَ حينِ مناصِ .
ورّد هذا التأويل بلزوم زيادة الواو، فلا فائدة لها حينئذ، وبأنه لو


 المناص كأنها إضافة إلى الحين لأنه معه كشيء واحئ واحد، فكأنه قال : ولات
 الحين. وهذا بعيد جذّا، وقد علل به الزمخشـري(r)




 منه التنوين، والنون ساكنة كسكون ذال (إذذه)، وكُسرت لالتقائها مع التنوين .
=






قال ماحب البسيط: الوقول أبي العباس هنا غير مرضي لأن أَواناً قد
يُضاف إلى الآحاد، نحوُ قولِه(1):
هـذا أَوانُ السَّـدُ، فـاشْتَدُي زِيـَمْ
وقولِه

وأما الجماعة ف(أَوانِ" عندهم مجرور بِلاتَّه، ، وذلك لغة شاذةه" انتهى .
وقولُه وقد يُضاف إليها لحين" لفظاً قال(r) :
 وذلـك حـيـنَ لاتَ أَوانِ حــنــم

وقولُه أو ثقلديراً مثالُه قولُ الآخر (گ) :
تـذكَّر حُـبٌ لـيـلى لاتَ حـيـنـا وأمسى الشُّيْبُ قد تُطَعَ القرينا
التقذير : حينَ لاتَ حينَ تذكُر. ولا يضطر (0) إلى هذّا التقدير كمما
(1) هو رشيد بن رميض العنزي كما في الأغاني 199:10 [طبع دار 'الثقانة]. وتي اللسان



 ص•01. العرض: واد مريع باليمامة. حي ذبّبابه: يريد أن الأرض أمرعت وكثير ذبانها فئ الرياض. الزنابير والأزرق: ضريان من إلذباب. والمتلمس: المتطلب للشيء من هنا وهنا
 البلاغة (شذو). اضطرمت شُذاتي: اشتدبت أنذاتي. والأذاة: الأذىى.
 صو 09.
(0) ولا يضطر... لات حين تذكر : سبقط من س.

زعم المصنف؛ إذ يصح المعنى بقوله: تذكرَ حُبَّ ليلى لات حينَ تذكُر، ، أي : ليس الحينُ حينَ تذكُّرُ .

وقولُّ ورُبُما استغني مع التقدبر عن (الاه بالتاء أشار المصنف إلى
قولِه(
العاطفونَ تَ حينَ ما مِنْ عاطِبِ والمُنْعِمُونَ يَداً إذا مـا أَنْعَموا

 ] العاطفونَّه بهاء السكت، ثم أَثْتها / ، وأبدلها تاءه انتهى . وتخريج المصنف مذا البيت على ما ذكر لا يُتَعَقَلُ؛ لأنه يكون المعنى: هم العاطفون وقتَ ليس الحينُ حينَ ليسَنَّمَّ عاطف.



 يستنط منه حكم أنه ربما استُغني مع التقدير عن (لاا" بالتاء؟ وذلك شيء لا . يُتَقل

حَنَّتْ نَوارُ، ولات هَـنـا حَنَّتِ
\[
\begin{align*}
& \text { تقدم في صY^N. }  \tag{1}\\
& \text { شرح التسهيل } 1 \text { : } 1 \text {.rVA } \tag{Y}
\end{align*}
\]
(Y) تقدم في ص^MA. (Y) أنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وتابعه في ذلك ابن الطراوة.


قال المصنف(1): ضلا عمل لِلاتَ في هذا وأشباهه، ولكنها مهملة.

 لَكَ حنيّن، هكذا قال أبو علي

أن يكون لأبي علي القولان.
وكونها عاملةً في (هنَّا)" هو قول الأستاذ أبي علي (0) وتلميذه الألمّا
 متصرف، فلا يخلو من معنى "في") إلا بأن تدخل عليه (امِنْ") أو עإلى").

وهو رد صححيح
ومَنْ منع إعمالها في قوله(1) :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 ("حين"، ولا ما رادفه في قول الأفَوْهِ الأَوْدِيُ(•1):
(1)
(Y) المُيرازيات ص" (Y)
(



(V)
rqV،rq1: : تقدم البيت في بر: ( ( )



 حرف(1) نفي مؤكد بحرف( (r) النفي الذي هو الا
 بعد (لال" ولا (ماها العاملتين عمل ليس .

والعطف على خبر لاتَ عند مَنْ أَجاز إعمالها إعمال (ماها، الحجازية



 بل الحينُ حينُ صبر .

وقولُه ورنُُ ما بعدَ „إلا" في نحو (البسَ الطُيبُ إلا المسكُهِ لغةُ تمبيم



 أَهملت (ليسى") إذا انتقض النفي حملًا على (ما)" .

وقول العرب (ليس الطيبُ إلا المسكُ" حكاه س (r) عنهم، ولا ولا يكون ذلك إلا على اعتقاد حرفيتها، وقد جَوزّ ذلك س (£) في قولهـم: ليس (1) ذهب في تذكرة النحاة ص•هV إلى آنها في هذا البيت بمعنى "احين". وقد ذكر فيه ذلك ضمن نصوص استقاها من الصاحبي لابن فارس . وانظر الصاحبي صع عـي
\[
\begin{align*}
& \text { لك م: لحرف. }  \tag{Y}\\
& \text { الكتاب 1\&v: } 1  \tag{r}\\
& \text { الكتاب 1\&v: } 1 \tag{६}
\end{align*}
\]

خَلق اللُهُ أَشعرَ منه، وجَوَّز(1) فيها هنا أن يكون فيها ضمير الأمر، أي


أنها حرف قولاً واحداً.

وهذا الذي ذكره المصنف من أن ذلك لغة تميم صحيخ، ذكر ذكر ذلك
 المسألة(r) جرت بين أبي عُمر عيسى بن عمر الثقفي وأبي عمرو بن العلاء،





 أصبعه، ورمى به إلى أبي عمرو، وقال: : هو لكّ، بهذا فُقْتَ الثّاسَ . وقوله ولا ضمير في (اليس" خلاناً لأبي علي إذا ثبت أنَّ ذلك لغن فئ فلا

 تتكلم إلا بها فلا تأول.
ذكر ذلك في صز . أشعر منه: سقط من لـ.
المسألة في مجالس العلماء صا - ع وذيل الأمالي ص4r.



\[
\begin{aligned}
& \text { (1) وإلى بعض التميمين... فلم ينعل: ستط من ك. }
\end{aligned}
\]

وأما أبو علي فتأول قولهم (ليسَ الطُيبُ إلا المِسنكُ"، وذلك أنه لمـ يبلغه ـ والش أعلم - نقلُ أبي عمرو ذلك أنها لغة تميمم، وزعم أنه يحتمل

وجوهاً:
أحدهـا(1) أن يكون في (ليس") ضميرُ الأمر والشأن، والطُيب مبتدأ،
والمِسْكُ خبره . وقال مثلَه السيرافيُّ .
فأُلزم أبو علي أنه لو كان كذلك للنزم دخول إلا على الـجملة من
 التركيب؛ ليس إلا الطيبُ المسكُ، كما تقول: ليس كلامي إلا زيدّ منطلق،

كما قال الشاعر (r) :
ألا ليس إلا ما قضى اللَّهُ كائنُّ وما يَستطيع المرُُ نفعاً ولا ضَرَا فأجاب أبو علي عن هذا الإلزام بأن „إلا" كان أصلها أن تدخل على







وهذا لا خُجَّة فيه على أنَّ "إلا") دَخلت في غير موضعها لأن ذلك لم
(Y) البيت في شرح التسهيل 1 (Y)
(Y) (Y)

[الششاهد TY TY].
(0) إلا نظن: سقط من ك.
\[
r \cdot 1
\]

يُبت، والآيةُ والبيتُ يتخرجان على حذف الصفة لفهم المعنى، وتبقى (إلاها
 إن نظن إلا ظَنَا ضعيفاً، وما اغتره الشيبُ إلا اغتراراً بَيُّان.

قال أبو علي (1): والوجه الثاني أن يكون الطيب اسم ليس، والخبر محذوف، وإلا المسكُ بدل منه، كأنه قيل: ليس الطيب في الوجود إلا المسك.

وقال بهذا التأويل المصنفُ اتباعاً لأبي علي، قال (r): (اويكون

 اعتقاده أن ذلك لغة.
 وإإلا المسكُ" نعت له، والخبر محذوف، كا كأنه قال: ليس الطيب الذي هو

تبغي جواركُ حينَ ليسَ مُجيرُ

قال: فإذا احتمل قولهم (اليسَ الطُيبُ إلا المِسنكُه لم يقس عليه.
\[
\begin{align*}
& \text { الحلبيات صهז } \tag{1}
\end{align*}
\]
(Y) تلك الحزوز بالفقار، وكان للعاصي بن منبه بن الحجاج بن بن عامر السهمي

\[
\begin{align*}
& \text { أن يكرن. . . ليس الطيب: سقط من ك. } \tag{६}
\end{align*}
\]

انتهى . ويُبطل هذه التأويلات كلها أن ذلك لغة بني تميم.
وفي الإفصاح: ا(وهذا الذي ذكره - يعني الفارسي - غَفلةُ منه عما ذكره س. قال (1): (إلا أنَّ بعضهم قال : ليسَ الطيُبُ إلا المِمنكُ وهُ وها وها كان

 عليهم في "اكانه" فنصبوا، فلما روى سى عنهم النصب في (اكان") علم أنهم لم يتأولوا ذلك التأويل" انتهى .

 (الطّيب" اسم (اليس")، والمسك: مبتدأ، وخبره محذوف، وتقديره: إلا المسكُ أفخره، والجملة من قولك (إلا المسكُ أفخره" في موضع نصب
 تخبط س والسيرافئ في هذا، وما أَتَيا بطائل . وقد زَذَّ عليه ابن الجَبَّاب الجليسُ المصري(r)
ونقلُ أبي عمرو أنَّ تلك لغةُ تميم مُبطل لما تأؤكله الفارسيُّ وأبو

 اللغتين، وأنٔ التميمي جعلها كامالها في لغته، وأنه أراد حصر الخبر كما
الكتاب 1:1.1.

النححاة. صنف: الحاوي في النححو، والمقتصحد في التصريف، ولما والحاكـم في الفقه،
 الوعاة 1: \& 0.0.0 0.0.0.0
أبو عبد الشه الحسين بن هبة الشا الدينوري . أكثُر أبو حيان في التذكرة من النقل عنه. لـ اله
 الحسين بن موسى. وانظر صـ" • • منه أيضاً.

\section*{\(\Gamma\)}
[ץ: ا•1/ب] أراد الحجازي. ولذلك قيل للمنتجع التميمي(1): ليس ملالُ / الأمر إلا

 بالرفع، فنصبب، وقيل له بالرفع، فقال : ليس هذا من لحني ولا لا لحن قومي. والدليل على أنهم أرادوا حصر الخبر أنهم قالوا لأبي مهدي : لألـي

 الصادرة، وهي الرائحة الطيبة. وقيل له: ليس الشُراب إئر إلا العَسَلُّ، قال :




 صادق الإسناد.


 وناقشناه هناكِ (N) فيما أمكن فيه المناقنشة، والمُلَّعَى هُنا أَعَمُّمٌ من المدعى
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) الحكاية في محالس العلماء ص1 - ؟. (Y) } \\
& \text { (Y) س (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { الدخل : العيب والريبة. } \\
& \text { (0) والعمل بها . . الإسناد : سقط من كـ . } \\
& \text { (7) التسهيل صه. }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ( } 40 \text { ( } 41: 1 \text { ( التذييل والتكميل (V) }
\end{aligned}
\]

أولَ الكتابَ. وقال في الشُرح" : (ازعم قوم أنَّ ليس وما مخصوصتان بنّ بنفي الحال، والصحيح أنهما تنغيان الحال والماضي والمستقبل . المال وقد تنبه لذلك


 إذا لم يكن الخبر مخصوصاً بزمان، فيحمل إذ إذ ذالك على الحال كما يحمل الإيجاب عليه.





> وقال زهير (9):

ومئُلُ(1-1):

 عمومأها ورواية أبي حيان موانتة لـا ني شرح الجزولية للشلويين صنVY. v.:1 (r)
 وشرح الجزولية للثلربين صنVYو. وند اختصر أبو حيان النص. (0) (0) سورة هود، الآلية: A. (T) (TV : (T)
(V) سررة النايبة، الآية: ج. (V)
(1) (1) نتدم في 1)

تقدم في


ولستُ لِما لم يَقْضِهِ اللَّهُ واجِداً ولا عادماً ما اللَّهُ حَمْ، وقَدُّرا
ومثلُّه(1):

إنُي على العهِلِ، لَسْتُ أَنْقُضُهُ ما اخْضَرَ في رأسِ نَخْلَةٍ سَعَفُ
ومثلُُ(r):






وقال(• 1):

 .
البيت للنابغة النيباني. وهو في ديرانه صعن. لا تلمُّه: لا تصلح من أمه ونجمعه. والشعث: الفساد والتفرق. والمهذب: المنقى من العيوب المتخلص.

سورة البقرة، الآية: ITV.
(T) (T) سورة المائدة، الآية : (V)
(V)
( ( 1 ( )



وما المرئ ما دامت حُشاشةُ نفسِهِ بِمْدرِكِ أطرافِ الخُطُوب ولا آلِهِ
ص: وتُزاد الباءً كثيراً في الخبر المنفي بليس وا(ماها أُختِها، وتد تُزاد

 زيدت في الحالِ المنئيّة، وخبِر إنَّ ولكنَّ .

 الموجَب، فإنه لا يجوز : ليس زيدُ إلا بقائم، ولا: ما زيدُ إلا بخارج ج






 تُحِبُ.

واضطرب الفراءُ، فقال مرة: لا تدخل الباء على مثل لأنها بمعنى الكاف، وقال مرة: تدخل الباءً على الكاف، ولا تلا تدخل على شئى مئ من الصفات غيرها لأنها في معنى مِئل .
\[
\begin{align*}
& \text { (ألا يالو، يقال: لا يالو جهداً في الطلب: أي لا يترك. } \\
& \text { ني التسهيل وشرحه: بعد بني نعيل }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزمر، الآية: דץ. }
\end{align*}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { دخول الباءه، .. وأجاز مشام: سقط من لـ . } \tag{£}
\end{align*}
\]

وأطلق المصنف في خبر "ليس"، وكان ينبغي أن يُقَيُد، فيقول: إلا الواقع في الاستناء، نحو : قام القوم ليس زيداً، فلا يجوز : ليس بزيد. ومثالُ ذلك بعد الفعل الناسخ قولُّه(1) :

وقال آخر (r):
 وذكر في الشرح (r) أن الخبر المنفي بـلالا" أخت ليس تُزاد الباءً فيه،
[ץ: ب•//ب] وأنشد قولَ / سَواد بن قارب(\&):

وقولَ الاَخر (0):




ولا حجة في هذاكما ذكرناه قبل في بيت سَواد، إذ يحتمل أن يكون



 العرب صب • •ا. التعدد: الجبان اللثيم القاعد عن المكارم والحربـ
(r) تقدم في صمالرr.
(0) هو المرتنش، أو خزز بن لوذان، وتيل: المرتم النملي السدوسي. وتبل: المرنم هو

 القدسي] واللسان (حتم) و(نام) و(يمن) و(وفي). الواقي: الصرد. والعاتم: الغراب.

منه، وإن كان قلِلْا أو شُاذًا. وقال ابن هشام: (لم يسمع في خبر (لال)،



 على هذا المعنى.
,لا تنقاس الزيادة فيما ذكر من هذه المنفيات إلا في خبر ليسَ وما، وأَخْتُنه ما كان النفي متوجهاً عليه في المعنى كهذه الآية.

وتولُهُ وشبهه(


وقال أبو علي: ("تكون زائدة في خبر (لالا"، وهو مرفوع، وذلك إذا



 تجعل (بعلَه النارُ" صفة للخبر المنفي، والباءُ زائدة. وقد أجاز أبو علي هذا
سورة الأحقاف، الآية: سץ.
(Y) هنا سقط في النسـخ كلها، معداره سطران ونصف، ومححله بياض في س. و وكتب في
 يذكر المصنف له مثالًا، ويمكن أن يمثل له بما أجازه الزجاج، قال : لو قلت: ما ظلنت
أنْ زيداً بقاثم، لجاز" .
0.V:1 ( 1 ( \()\)
شرح التسهيل 1 :זیז.
(0) هذا هو الرأي الذي نقله عن أبي علي بعد ذكره رأي المصنف.
\[
\mu . q
\]

كلّه في (التذكرةله، وقد منع في موضع آخر من پالتذكرةه أن تكون الباء زائدة .

 يأخذ أبو القاسم بن القاسم، وهو أن تكون الباءُ مَحَلُّا لا غير .

وعلى ما قاله أبو علي هنا من زيادة الباء أبو بكر بن طاهر والـو وابنُ
 تزاد في المرفوع".

قال بعض أصحابنا: وهذا لا يقاس، لا يقال : لا رجلَ بقائمّ، ولا إنسانَ بِوَِِ؛ لأنه لم يأت به سماع صحيح غير مُتأول .
وقد منع قوم أن تجعل الجملة صفة ل(اخير" المنغي لأنه يـختص
 رجلُ كاتبّ، لأن المنفي هو الخبر، وحين وصفتَه ونوعته من الأول صرت



النوع عن الكل .
وأجاز هؤلاء: لا خيرَ بـعـده النارُ خيرُ، لأن الأول خاصن والثـاني عامّ. وهذا لا يصح لان الصفة تُخصص الموصوف، فلا لا يصح أن يُنفى عنه الان عمومُه، لا سيما إذا كان اللفظ المُخَصَّص هو الخبر بعينه، فهذا يبطل لأن من وصفته بصفة فقد أخرجته عن تناوله اسمه بتلك الصفة، فإذا قلت پالا
 يكون رجلَّ؟ والنفي في الحقيقة إنما هو للخبر، ولا ولا يصح أن يُنفى عنه ألن يكون بعض الرجالل، وقد أَوجبتِ له ذلك إذ جعلتَه مبتدأ معلوماً عند


رجل، ولا بُدّ للرجل الكاتب أن يكون رجلاّ
وبعذ "همَل") قولُهُ (1):
 وبعذ "(ما)" المكفوفة بـ(اإنْ") قولُ (Y):

وقوله خلاناً لأبي علي والزمخشري(\&) عزاه في "البسيط" إلى أبي بكر
وأبي علي في أححد قوليه، والصححيحُ خالف مـا ذهبا إليه للسماع والقياس
والإجماع :
أما السماع فكثرة وجود ذلك في أشعار بني تميـم ونثرهمَ، ونصَّ على
 الخبر بالباء، فإذا أسقطوا الباءَ زَفعوا. انتهىى. حتى إنهـم إذا عطفوا على المحجرور بالباء في هذه اللنة رفعوا المعطوف على المو خع، كمـا أنهم في اللغة الحجازية يعطغون على الموضع نصباً، قال الشاعر(V):
 يُروى برفع ((نَأْنَا") على موضم "بِخُلَّة") وبخفضه (^) على اللفظ .

> (1)


المغصل ص
الكتاب Y:
. (Y)
 الخليل، أراد: ما خلة سعد بخلة رجل آنمّ . والنأنأ: الضعيف المقصُر . والحصر : الضين


وقد اضطرب أبو علي في ذلك، فمرة قال(1) ما حكى غنه المصنفُ.

 الححجازية تشبيهاٌ بدخولها في خْبر ليس . ومرةً قال : يجوز ذلك، وتدخل

في كل خبر منفي
وأما القياس فلأنَّ ॥إنْه) إذا كَفَّت (لمال" ومنعتها الغمل تلدخل في خبر المبتدأ، وكذلك في الخخبر بعذَ (هل)"، وكلاهما مرفوع، فكذلك تدخل في خبر (مام)، التميمية.

وأما الإجماع فنقله أبو جعفر الصفار، قال: أجمعوا على أن الباء تدخل على المرفوع والمنصوب، فتقول: ما زيدّ بمنطلقِ .

واختلف في فائدة المـجيء بالباء، فقال البصريون(Y): فائدتها أنه يجوز أن لا يَسـمع المـخاطب (اما"ه، فيتوهـم أنَّ الكالام مُوجَب، فبإذا جئتُ بالباء
 والباءُ بمنزلة الللام.

ولو قَدَّمتَ الخبرَ أو معمولَه، نحو: ما بقائم زيلّ، وما طعامَك بآكِلِ زيذّ، فذهب قوم (ع) إلى أنه لا تجوز زيادة إلباء في 'الخبر .

وذهب الفراء(0) إلى جواز ذلك فيهما، وفصَّل قوم، فأجازوا دخول الباء مع تقديم معمول الخبر، ودنعوا ذلك مع تقديم الخبر نفسه.

 والبغداديات ص Y^£.
.إعراب القرآن للنحاس ا (r)
الأصول 1 :ته ـ ع9.


وأجاز الفراءُ: ما هو بذاهبِ زيد، فإن أَلْيتَ الباءً نصبتَ، فقلت : ما ما

 تفسره جملة قائمة بنفسها، والباءُ لا تدخل على جملة، فأما قوله تعالى :


وجوه(r) من التأويل :





 البدل.

وقولُه ورُبّما زيدت في الحال المنفية مثالُه قولُّ (!):
فَمـا رَجَـْـتُ بـخـائبـبـة رِكـابٌ
وقولُه (0) :

(1) تقدم هذا في (1)
(Y) سورة البقرة، الآية: 97 (Y)





التقدير عنده: فما رجعتْ خالبةً ركابٌ، وفما انبعثتُ مَزْوُوداً ولا

وما ذهب إليه المصنف في هذين البيتين من زيادة الباء في الحال لا







يريد: فإنَّك المُجَرُبُ مما أَحْدَتَتْ

 (رفإنك" على حذف مضاف، أي : فإنَّ نَأَيْك وعَدَمَ مُلاقاتِك مما أَخْدَنَتْ، أي : بسبب ما أحدئت بالمجرُب.
وقولُه ولكنَّ مثالُه قولُ الشاعر (r):

وقد سُمع دخولُها في خبر (ليتَ")، قال الفرزدق (r)"

(Y) البيت في سر المناعة صץ (Y

(Y)

 ارتنع
وأجاز الأخفش (r) زيادتها في الواجب، نحو





ومما جاء فيه دخولُ الباء في الخبر الموجْب قولُ الشاعر (7):


ص: وتد يُخَرُ المعطونُ على الخبرِ الصالِحِ للباء مع سقوطها، ويتُدر
 الفاعل المتصرل .

ش : مثالُ ذلك ما أنشده س
\[
\begin{align*}
& \text { الصسأ (ترد). } \tag{1}
\end{align*}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، الآية: YV. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: • ع. }
\end{align*}
\]
تقدم في Y:Trv.




\section*{وما أنشده المصنف (1):}

ما الحازمُ الشُّهُمْ مِقْداماَ ولا بَطَلِ إنِ
 وكذلك (ولا بطلِ" معطوف على (امِقْداماًّه على تَوْهُم الباء .
 كما ذكرناه، ويظهر من المصنف جواز ذلك وأنه يَطْرد، وهي مسألة مُختلَف

فذهـب عامة النـحويين إلى أنه لا يـجوز ذلك، ومـا وَرد منـه فهو محمول على التوهم، والعطفُ على التُّهُمْ عندهم لا لا ينقاس . وحكى أبو جعفر النحاس عن سيبويه إجازتَه فال أبو جعفر : أجّاز س خفض المعطوف على خبر (امـا)، نـحو : ما زيدّ منطلقاً ولا خلارج وأنشد : مشائيم. البيت. قال : لأنه يجوز أن تقع في الأول الباءُ، وهذا غنّد أصحابه خطألأن حروف الخفض لا يستعمل فيها هذا، وقد حكي عن الكسائي أنه أجاز ذلك. انتهى ما قاله أبو جعفر .
قـال إبراهـيـم بـن أصبـغ الأزدي (r): الا أعـــمـه مـن قـول س إلا في
 عطفتَ على الخبر، وكان حرف العطف غير مُوجَب، والضخبر منصوب، ، نَصبتّ، وحكى س الخفض على التوهم، وجعله الفراءُ(8) فياساًّ، انتهى • واحترز المصنف بقوله: (الصـالحِ للباء" من خبر لا يصلع للباه؛
 الضابط للامور. الشهم: الجلد الذكي الفؤاده هو إيراهيم بن ميسى المعروف بابن المناضف، وقد تقدمت ترجمته في،


نـحو : ليس زيذ إلا قائمـاً وذاهـب، وليس زيدُ يقوم ولا خارج، وما زيدُ يركبُ ولا ذاهب؛ فإنه لا يجوز الجر في ذاهب ولا ولا خارج لأنَّ لَائماً ويقومُ ويركب لا يصلح شيء منها لدخول الباء.
وقولُه ويندُر ذلك بعد غبر (اليس") و"ما" قال المصنف (1): "اعُومل
بهذه المعاملة المعطوف على منصوب كان المنفية، كقول الشاعر (Y) :


جر مِنْمَشاً، كأنه قيل : وما كنتُ بِذي نَيْرَبِ ولا يِنْمَشِ، والنَّيُربُ : النَميمة، والمِنْمَش : المُفْسِد ذات البين، والمِنْمَل : الكثير النميمة) .

ومما جاء من عطف المجرور على التوهم قولُ الشاعر (ث):
ولا بَــيْــَاءً نــاجِــــــةُ ذَمُـولا
بِبعصِ نَواشِـِ الـوادي حُـُـولا


ولا مُـتُـدارِكُ والــلـيـلُ طِـنــُ
وقول الآخر (8):




 (طنل)، ومجالس ثعلب صا
 تعيلبات: موضع. والبيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة ولمينة. وفي المصادر السابقة


الأودية . والحمول: الإبل عليها الهوادج .



تَوَهْمَ أنه قال مكان لن تَرى: لستَ بِراءٌ، ومكان لمَ يُكَثُر : ليس







 الفاعل من معمولها .
وهذا الذي ذكره من جر المعطوف فيما ذكر لا يُجيزه أصحابنا ولا
 فيه، وإنما ذكرها على سبيل الاستطراد.



 يذكره؛ لأن (بينَّ" تقتضي وُقوعَها بين شيئين أو أشياء، ولا تدخل على شيء واحد.


وإنما تأوله شُيو خُنا على أن يكون پأو قَدير") معطوفاً على قوله :





صحيحاً، وقد جاءت "(أو") مكان الواو في (بينَّل)، قَال الشاعِر (1):


ص: وإنْ وَليَ العاطفَ بعدَ خبر (ليسَ" أو (مال) وصفَ ينلوه سَبَبئِ

 جُرَّ بالباه جاز على الأصحُ جَرُ الوصفِ المذكِّ
. 《10)
ش : مثال المسألة الأولى: ليس زيذّ قائماً ولا ذاهباً أخوه، وما زيذ قائماً ولا ذاهباً أخوه(r). قال (r): فهذا يجوز فيه وجهان: أحدهما: أن تجعل الوصف المعطوف كأنه لم يذكر بعده سببي،
 النصبُ والجر على توهم أن يكون الخبر المعطوف عليه مـجروراً، وتقدم




[الإنتاد ب4]. الصريخ؛ المستغيث. وسانع : آخذ بناصية مهره.
(Y) سقط هذا المثال من د.
(r) الشرح 1 :rav.
[ץ: 1.0/ب] ذكر الخلاف" (1)/ فيه، وأن عامة النحويين لا يجيزون الجر في المعطوف على توهم الجر في المعطوف عليه.
والوجه الثاني: أن يكون مبتدأ وخبراً، فترفع الوصف، فثقول: ولا
 ذاهبّ، ويُطابق الخبر المبتدأ.

ويجوز فيه وجه آخر، وهو أن يعرب الوصف مبتدأ، والسببي فاعل
 أن لا يطابق الوصفُ مرفوعه، ويجوز أن يطابق، وذلك في لغة: أكلوني البراغيث.



(اليس، لا تتقدر بعد (لال"، فيوجبون الرفع (8).
وقد رَدّ س عليهم مذهبهـم في كتابه(م) بقول العربا
أَخوه قاعِدِين .
ويجوز جعلهما مبتدأ وخبراً، فتقول: ولا ذاهبّ عمرّو.


(1) تقدم في صI0 _MIV.

(

(
شرح التسهيل ! :MAV.

عليها بالمتقدمة، وهو كثير في الكلام، ومنه قول الشاعر(1):

ومنه قولُ الآخر (r):

\[
\text { ومنه قولُ الآخر }{ }^{(r): ~}
\]

قال (8): ("وليس هذا من العطف على عاملين، بل من حذف عاملِ لدلالة مثلِه عليه،وحذفُ حرفِ الجر من المعطوف لدلالة مثلِه عليه كثيرّ"، . تم ذَكر (0) من ذلك مُثُلْا وردت في كلام العرب .

وقـولـه ويـتعـيـنُ رفـعـه بـعـدَ لامـاها أي : رفـع الـوصـف إذا تـلاه (7)


 فُبُطلانه بالتقديم في المعطوف لِبُعْه من العامل أَحَقُّ وأَولى، ومثالُ ذلك قول الشاعر(A):
\[
\begin{align*}
& \text { لم أقف عله في غير شرح التسهيل . }  \tag{1}\\
& \text { تقدم في ص7•r. } \tag{Y}
\end{align*}
\]

 والتعقير : مبالغة في العقر، وهو النحر . شرح التسهيل 1 1 .

الوصف إذا تلاه: سقط من لـ .
شرح التسهيل 1:1 بی.


انتهى .
وهذا الذي ذكره المصنف من تَعَيُن الرفع في الأجنبي بعذَ (مال" هو

 الخليلُ وس(1) وأصحابُهما (r)، وأجازه الكسائيُ والفراءُ .

حجة المانع أنه بغير عائد، فمحال أن يُعطف على ما كان/ للأول
 ما زيذّ قائماً فمتخلفاً أحذُ، أي : إذا قام لم يتخلف أَحذُ

فإن عطفت على خبر (امـا" المـجرورِ، فقلتِ: ما زيدّ بمنطلق ولا


 الني قبله لأنّ إعادة الحرف عنده لا تُغَير شيئاً إذا كان توكيداً أِّهِ وحجة الفراء في منعه أنه إذا أعاد الحرف زال الحعنى الجزاء، وليس فيه عائذ، فلم يجز . ولم يتعرض المصنف للعطف بتأخير الوصف، والتقسيم يقتضي أن يقال فيه : لا يخلو أن تعطف على الاسـم أو على الخبر أو عليهـما : فإنْ
 عَطفتَ على الخبر فقد تعرض المصنف له، وتكلمنا على تقاسيمه. وإن = أي: بالنسيئة، وكان يضرب به المثل ني شُدة التقاضي. ومنسئ: بؤخر المدين بدينه. ومتيسر : يتساهل مع مدينه.

عَطفتَ عليهما فإما أن يكون حرف العطف موجباً أو غير موجب: إن كان



 النصب: فأجازه س (1) والخليل والكسائي والفراء وهشام، ومئن ومنعه النحويون

 ولا تقول: ولا ما خالد.

وإما لم تُعَد (ما)" عند البصريين لأن (لال|" قامت مقامها، فهمها جميعاً للنفي، ولذلك لا يجوز : ما زيذ خارجاً وما منطلقآ، اكتفوا برالالها لأنها قد
 جواباً، و"ما") تحتاج إلى شيئين بعدها.


 "(بيضاء") إلا الرفع لئلا يعطف على عاملين . والتقديرُ عندَ غيره: ولا كلُ
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) (Y) الكتاب (Y) } \\
& \text {. } 77 \text { - } 70: 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
\]
( ( )


 وكذا ني النكت صو

> بيضاءً، تم حذف كُلَّالَّ (1).
 فقلت: ما زيدُ بقائم ولا عمرّو بذاهبِ . الخبر، نقلتَ: ما زيدٌ بقائم ولا عمرّو قاعدلا [ץ: ฯ•1/ب] الخلاف السابق، ورفعتَ إنْ كانت تميمية، فقلت/ : ما زيد بقائم ولا عمرّو قاعذّ
مسألة: زعم الأخفش أنك تقول :ما نِعْمَ الرجلُ عبدُ اللُه ولا قريبّ من ذلك، وأجاز غيره نصب (اقريب) على الظرف. مسألة: أجاز الكسائي إضمار (مالها)، وأنشد(ب) :
 فأضمر (مال) . قال الفراء: فسألثُه عن: واللُكِ أخوك قائماً، قال: فرأبته كالمرتاب من إدخال الباء.
وأجاز الكسائي والفراء: : مِن قائم، وألا قائم، وأنشد الكسائيُّ قولَ الشاعر
 والبصريون(8) يُشدونه: ألا زَجُلا، وفيه عندهم قولان: أحدهما أن
(1) الكتاب 17:7

 -10 10 [طبعة دار الثقافة] ضمن تصيدة طويلة.



والقول الأول تول الخليل؛ والقول الثاني تول يونس •

التقدير : ألا تُرُونَني رجلَا اضطراراً كما نُوُن ما لا ينصرف .

وزعم الكسـئي أنه إذا خفض مـا بــد (ألا" وبعـد (امِن") فهـو عـلى
 ولا: ما رَجُلِ. ولا يجوز عند البصريين من هذا شيء

 وأجازها البصريون .

مسألة: أجاز أكثر النحويين: اليومَ مـا زيْدٌ إيـاه منطلقاً، ومنعهـا

مسألة: يـجوز حذف الخبر بعـَّ ("ما)، المككفوفة بـلإنْه) داخلًّ على المبتدأ النكرة (امِن")، فال الشاعر(1):

حَلَفْتُ لها باللَّهِ حَلْفةَ فاجِمِ \(\quad\) لَامُوا، فما إنْ مِنْ حَدِيثِ ولا صالِ التقدير : فما حديثٌ ولا صالِ مُنتْبِه، وهو على حذف مضاف، أي: فما إنْ مِنْ ذي حديث ولا صالِ، وقال آخر (r)
\(\qquad\) شُُبـُـت في ذلـك (امـا") بــلالا" .

مسألة: شذ بناء النكرة مع (ما)" تشبيهاً لها با(لال)، ، روي من كلامهم:
ما بأسَ عليك، كما قالوا: لا بأسَ عليك، وأنشد الأخفش (r) :
 الفاجر هنا: الكاذب. والصالي: الذي يصطلي بالنار . (r) تقدم في صMA (r)
(r) البيت في ضرائر الشُر ص• (r) ونرح أبيات المغني

وما بـأسَ لو رَدْتُ عـلينا تحيةَّ قليلاَ على من يَعرفُ الحَقَّ عابُها
مسألة: لا يجوز حذف اسم (اما)"، لو قلت: زيدٌ ما منطلقاً، تريد: ما
 حذف اسم (ليس" وأخواتها، فكذلك لا يجوز حذف اسم (م1)".
 "ما)" حجازية لم تجز هذه المسألة، وإن كانت تميمية جازت.
مسألة: يجوز دخول هـمنزة الاستفهام على (مالها) الحجازية فتعمل، ، تقول: أَمَا زيدُ قائمآ؟ كما تقول : ألستَ بقائ؟؟

\section*{ص : باب أفعال المقاربة}

منها للشُروع في الفعل : طَفِقَ وطَفَقَ وطَبِقَ وَجَعَلَ واََخَذَ وَعَلِقَ وَأَنَدَاً

 وأَوْشَكَكَ

 البواتي، والتجريدُ مع كادَ وكَرَبَ أَعرنُ، وأَوْكَ وغَتَى بالعكس . ش: أطلق المصنف عليها أفعالاً، وهي على قسمين : قسم مجمع

 ونُسب ذلك إلى ابن السراج، وهو قول ألبا أبي العباس أحمد بن يحيى نصاً، نقله عنه غُلامُه أبو عمر الزاهدُلـ

والدليل على فعليتها اتصـالُ ضمائر الرفع بها،وهي لا تا تتصل إلا

 وعَسَتْ هندٌ أن تقوم، كما تقول: قام زيدّ، وقامت هنذُ
\[
\begin{align*}
& \text { نسبه السيرافي في شرح الكتاب r:r:Mor ب إلى سيبويه. ونسبه الرضي في شرح الكافنة } \tag{1}
\end{align*}
\]

وسُميت أفعالَ المقاربة لأن فيها ما هو للمقاربة لا أنها كلها للمقاربة،

فإطلاق المقاربة عليها كلها مجاز ، وهو من باب تسمية المجموع ببعض

وذكر المصنف أفعال هذا الباب أربعة عشُر فعلّا؛ لأن طَفَفَ بفتح الفاء
وطَبِقَ بالباء المكسورة لغتان في طَفِقَ، وعدها المصنف (1) ستة عشر نعلَّ
وزاد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يحيى البَهاريت (r) في كتابه




وأَلَمَ ونَّهبَ.
وأَنشد المصنفُ شواهلَ على ما ذكر من الأفعال، وهي:



\[
\text { (1) شرح التسهيل 1:1 } 1
\]
 يعني أنه أندلـي. وذكر في اتذكرة النحاةلا صب


 عنه أبو حيان في أفعال المقاربة من شرح التسهيل، ولا نعر فه إلا من جهتهال .
 ـ ـ

شرح التسهيل 1: •r9.
البيت من أبيات خمسة، قافيتها رائية، وآخره: السّكِرِ . ومي لعمرو بن أحمر، أو لابي =


 وقال الحطبئة (s):



وتال غيره \({ }^{\text {(0) }}\)







 والسكر : السكران. البيت في شرح عمدة الحافظ صى A1. وهو ليس في شرح التسهيل للمصنف.




(V) لـم أقف عليه. والنقل : الجدل ومرالجعة الكلام في صخب، وما يبقى من الحجر إذا اقتلع
( ( )

للدنو أَوْى، وأغرب البواقي التي هي للإعلام بالمقاربة على سبيل الرجاء
 انتهى
فإن كان هذا نقلْا عن اللغويين فهو صحيح، وإلإلا فالمحففوظ أن
 وقال أبو سَهْل محمد بن علي الهروي(") في كتاب "إبسفار الفصيح"): لا يُتُّى ولا يُجْمَع، ومنه قول الشاعر (r)

وقيل: إن معنى خرّى معنى عَسى . وقالوا في قول الأعشى

إنَّ معناه: فحقيق، وقيل : معناه: فعسى . انتهى .
فذكر أنهم قالوا في "احرّى"، الاسم إن معناه: فعسىى، يعني إني أنها للرجاء كما أن معنى (اعسى" الرجاءُ، فيكون إذ ذالكُ لِآحْرّى") الاسم معنيان :


[ [




(حرى) وأساس البلاغة صن ای واللسان (نقر) و(حرى). ما أثابه نغرة: أي شيئاً، لا يستعمل إلا في النفي. وقوله: إبالناره ورد فيما عدا (لنها : بالثار . والصواب ماب ما اثبت كما ني المصأدر المُذكورة، ويويده تفسير البيت المذكور في تهذيب إصلاح المنطت صصهr. ليس في ديوانه نصيدة من هذا البحر على هذا الروي. والبيت من غير نسبة في تهنبب
("خَرَى" فعلَّ ماضياً بمعنى "غَسى" إلى نقل يُنصِح عن ذلك، فقد يكون قد قد تصحف على المصنف، فاعتقد أن (احَرّى"، المنؤون غيرُ مُنَوْن، وأنها فعل، كما صَحْف في غيره مما نُبٌ عليه.




وقد كَرَبَتْ أَعْناتُها أْنْ تَعَطْعا
وعَّ المصنغ من أفعال هذا الباب الخَلْوَلَقَ .
وفي البسيط: وأما أفعال المقاربة فلها أفعال تامة بمعناها، منـا منها

 ولذلك تدخل اللام، فتتول: اخلولقتْ لأن تَمُطُر، وخَليق أن يكون كذا، ومستحق أن يكون.


 لو قلت اخلولق الشهري(r)
وقد يجاب بأن ذلك موجود في (ا'انتَخَقَّ" مع أنها ليست من الباب،
(1) بخلاف. . دهول أن: سقط من س .

 قَلْ او كَّرُ
(r) م، ن: المهر. وأَبّت في هاستش ن: الشهر.

وذلك أن العرب لم تستعملها إلا مع منصوبها، وهي بالنظر إلى معناها تامة به. وأما أَخْلَنَّ فمعناها تَهَيَّاً الشيءُ لأن يكون واستَحَقَّ، وقولهم أَخْلِقْ به أن يكون أي : ما أَشَدَّ تهيئنَ للفعل .




وقولُ الأَسودِ بنِ يَتغفُ (r):
 وقوله ويلّازمُهن لفظُ المُضيُ اختُلف في السبب المانع من تصرف عسى :
 بابها، وهو التصرف. قال: وكذلك كلُّ فعلِ يُراد به المبالغة نحو نِّمْ وبئسَ وفعلِ التعجب.
فإن قلت: قد تصرف ما هو أشدُّ مبالغةً في القرب منها نحو (كاداد) . فالجواب: أنْ في (اعسى" ما ليس في غيرها إذ قد تستعمل وريّ واجبة،


\[
\begin{align*}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: Y17 (Y) } \\
& \text { لم أقف عليه. }  \tag{Y}\\
& \text { ليس في ديوانه. الخزز : ولد الأرنب. } \\
& \text { لك، ف: للقرب. } \tag{६}
\end{align*}
\]


الفلاة. وجوائز الأمثال: الأمثال السائرة في البلاد.

 أفعال المقاربة كانت أَشَدُّ مبالغة في القرب من غير غيرها؛ إذ الواجبُ الوقوع أقربُ مما ليس كذلك.

وقال ابن يَسْعُون(T): (استغنوا بلزوم الفعل الذي هو خبرها عن أن
 والآتي لخفته ولِما حاولوه من وقوع ما أمَّلوه").

وقال الأستاذ أبو علي: لِّما كانت عسى في معـنى قَرُبَ وقارْبَ


وقال ابن عصفور : رأَتَتْ على صيغة الماضي لمَّا كان معناها ماضياً؛ ؛
 لقيامه قبل ذلك، ولا تلتفت إلى كون القيام غير واقع، فإنَّ ذلك لا يرجع إلى معنى غسى بل إلى المترجَّى .

فإن قلت: إذا كان المـعنى مستقرٌا في نفسك فهو في الحال أيضاً
مستقرّ، فهلا كانت لها صيغة بالنظر إلى ذلك؟
فالجواب أنها لكثرة الاستعمال اختير لها الماضي لخفتها، وسَؤغ ذلك



(r) (ro:1 (r)
(Y) سورة النساء، الآية: 74.
 والبيت من غير نسبة في اضداد ابن الأنباري ص
 ألا ترى أن المراد بداذاقَه" الدوامُ، ولذلك ساغ أن يعملهـا في (إذاه) ، وهي لِما يُستقبل" انتهى •
وهذه العلل كلها تلفيقات لشيء وضعيّ، والوضعيّات لا تُعَلًّل . ولو قيل إنَّ (اعسى" للمَا كانت مشاركة لِالعل)"(1) في الرجاء ألْزمت عدمَ التصرف

لكان قولاً.





وقولُه وعملُها في الأصنل عملُ (اكانَ" يعني أنَّ هذه الأفعال هي من
 بعضهها اسـماً منصوباً في الشـعر، ومـا جان جاز أن يكـون اسـماً لِا(كانها من

المبتدآت كان اسماً لها.
وفي البسيط: (أمَّا خبر أفعال المقاربة فقال الكوفيون(0): هو بدل من الاسم بدل المصدر . وأظن قولهم مبنياً على أن هذه الأفعال ليست ناقِ اقصشة،



( ( ) انظر اللسان (وشك) والكامل صror.

苗
\[
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (r) (r) سورة النور، الآية: ror }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { (0) اللباب للعكبري 1) 19r. } 1 \text { (0) }
\end{aligned}
\]

تامة، نم إن تقدم الاسم فهو على البدل حملَّ لها على طريقة واحدة.
 به لم يكن البدل، وإن لم نتدره بالاسم لزم بدل الفعل بالاسم إلا با أن تجعله
 وهذا لازم، ولأنه إخراجْ لِعَسى عن معناهِا رأساً إلى تأويل القربا

 المصدر بمعنى فاعل لا يكون قياساً مع (أنّن") .
وقيل : موضعها نصبّ بإسقاط حرف الجر لأنها تسقط كثيراً مع أنه،
 يَعْلُ : تَهَيَاً بِلفعل .
وهذه التأويلات تُخرج الألفاظ عن مقتضاها بلا ضرورة، فلا معنى لها، وأيضأ فلا يَسُوغ هذا في جميعهاهِ انتهى .

وقيل : هو من باب الإعمال، على إعمال الأول . وهو فاسد لقولهم:





تقدم في 1: \&، or وr:IVE.


 ص•ه^ه [رسالة]. سورة البقرة، الآية:

الثاني لوجوب الإضمار في (عسىى) وبروزه في التثنية والجمم، إلا على مذهب الكسائي، وهو باطل لِما نُبينه في بابه.

 حال، فلذلك جعلوا في موضع خبره فعلَ الحال.





 يقولون: خَليق أنْ يفعلَ، وجدير أن يفعل، قالوا: غَسى زيذُ أنْ يَععلَ وقولُه وبالوجهين مع البواتي مُنَّ : كادَ وكَرَبَ وأَوْشَكَّ. قال الأستاذ



 لنذلك عن أن يجعلوا أخبارَها الأسماء إلا في ضرورة منبهة على الأصل" انتهى
وظاهر كلام المصنف أنْ كادَ وكَرْبَ وأَوْشَكَ تُستعمل أخبار ها ما مقرونةً


تَتْرُبُ|(1)، وبقول الشاعر(r):

واستدل على جواز دخول أنْه في خبر (اكَرَبَ" بقولِ الشاعر (r):

وبقولِ الآخر
سَقاها ذُوُو الأَخلامِ سَجْلَا على الظَّما \(\quad\) وقد كَرَبَتْ أعنـاقُهـا أْنْ تَعَطْعـا

 أصحابنا (o) من باب الضروروة، لا يـتع في الكـلام، خلافاً للمصنف، وأنشدوا على الضرورة:
قد كادَ مِن طُولِ البِلى أَنْ يَمْحَحا

 خبر „كدته في كتاب المواقيت.
البيت في شرح التسهيل

 اسم رجل. ومبُور : مُهْلَك تقدم ني صاحبا


 والحلبيات صون rol

 ما لم بذكر في هنا الهامش من مصادر الهامش السابت . وصف منزلاً بالقدم . مصح: ذهب.

\section*{rrv}
 قالوا: استعمل (أنّه في خبر (اكادًّه في الضرورة تشبيهاً بَسَى. وأنشدوا في كَرَبْ:

\section*{وقد كَرَبَتْ أعناقُهـا أْنْ تَقَطُعـا}

ولم يذكر س (Y) اقتران خبر كَرَب بدأَنْ،). ويقال كَرَبَ بفتح الراء،
وهو الأفصح، وكِربَ بالكسر . ومما جاء فيه خبر (اگَرَبَ) على الفصيح بغير (أنز)، قولُ الشاعر (r):

وقولُ ابن أبي ربيعة(٪):

/ وقولُ الآخر (0):


 ف: تضيق. وفي ح: تضيف. وفي م: تفيض. وفي ن: تغيض، وني وفي هامسها: تضيق.

 وداخله. والريطة: كل ملاءة لم تكن من لفقين. والبرود: ثياب تصبغ باليمن. الكتاب r: 109.

 صم®10. وهو في شعره




\section*{rra}

كَرَبَ الـقلـبُ مِن جَواهُ يَذوبُ حِنَ قالَ الوُشَاةُ: هندٌ غَضُوبُ قولُه ومع (1) أوشك وعَسى بالعكس يعني أنَّ هذين الأعرفُ استعمالُ المضارع معهما بأنْ، قال المصنف: خبر أوشك بألمك بأن كثير (r)، نحو قوله

وأنشد غيرْه( (£):





كذا! ولم يتقدم ذكر "مع" في الفص.

كذا! وقد قال في النُرح ا: •هب: (اوالأمر بعد أوشك سواء" ثم أنشد البيت التالي في



تقدم في ص0ro. وفي النسخ كلها "لم يخش" . والتصويب من المصـادر المذكورة في تخريج البيت في صهب. ليس في شرح التسهيل من هذا القول سوى استشههاده بالبيت التالي . وقد ذكر البيت والحديث في شواهد التوضيح والتصحيح صع ع ! ا.



البيت لأمية بن أبي الصلت في الكتـن باب
ITV: Y
 الغرة: الغفلة عن الدهر وصروفه

وأما اعسى＂فذهب جمهور البصريين إلى أنَّ حذفَ شأنْهُ من خبرها

 الشاعر（r）

وأنشد س (r):

وقال آخرِ (1):

وقال أبو علي في التذكرة：إإنَّ دخول أنْ في خبر عَسى هو الأكّكر ،



 لأنها لم تحفظ بغير أنْ إلا في ضرورةه انتهى ．
الإيضاع العضدي صA^ - •A.

 تخريجه ．
نسب البيت لهدبة بن خشرم في الكتاب ع ： 4 ٪ ．ولسماعة النعامي في شرح أبياته لابن


 سـحاب فوقه．والسكوب：الكثير السكب، والبّ السكب：الصبّ．


وزعم أبو القاسم الزَّجّاجي أنّْ پقاربَ" مما الأجود فيه أن يُستعمل
(1)

ورُدّ(r) عليه وعلى من أدخلها في أفعال المقاربة بأنها لا تُستعمل
 والخبر بدليل مجيء مفعولها اسماً في فصيح الكلام، تقول: قارَبَ زيذ القيامَ
 ليست من هذا الباب.


 يُلْم||(v) يريد: أو يُيلمُ أنْ يقتل .

وكرب وجعل وقارب وما أثبه ذلك فالوجه أن تستعمل بغير أنها.
\[
\begin{align*}
& \text { ليست: ستط من س. }  \tag{r}\\
& \text { لِّست ستط من سن } \tag{Y}
\end{align*}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { الكتاب r: الا } \tag{६}
\end{align*}
\]

-1

هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ـ الباب


 حتى تتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها.

وقد تُعَوَض السين مِن (أنْ") في خبر (اعسى")، قال الشاعر(1):
 وفي البسيط: ولم تُوضَع مكانَها - يعني مكان أن ـ سوف، وتقرب

منها السين
وقد تدخل الباء على خبر أَوْشَكَ المقرون بأنْ، قال (r):




 غالباً.

ويُسنَد أَوشكَ وعَسى واخلولقَ لِدأْنْ يفعلَه ، فيغني عن الخبر ، ولا
 طابَقَ صاحبَه مَعَها كما يُطابِقُ مَعَ غيرها .

ش : ظاهرُ قوله (اخبراهمـا" أن يعود الضممير إلى أقرب مذكور،



جمع غُلُّ، والُْلّْة: حرارة الجوف. والجوانح: الضلوع، جمع جانحة.
هو الأخطل . والبيت في شعره صYAA.

أو كلما... .النفي عليها: ليس في مطبوعة نرح المصنف، وهو في في النسخة التي حققها
الدكتور محمد علي إبراهيم، وفي التسهيل، وتد ذكر محققه أن هذا القول سقط من بعض النـخ
شُ، ف، التسهيل 1: إسنادهمها.
وعَسى، وأنشد في كادَ(1):

فأُبتُ إلى فَهْم، وما كِدتُ آِبْاً وكم مِئلها فارَقْتُها، ومي تَضْفِرُ
وفي غَسى (Y):

أكثنرتَ في التَذْلِ مُلِحُّا دائمـا لا تَنَحَني، إني عَسَيتُ صائما
وهذا تنبيه على الأصل لئلا يُجهل ．وقالت العرب：（اعَسى الغُويرُ





 وفي هذين القولين حذف（أنغ）وصلتها، وقد منع ذلك س أيلّ（9）والأكثرون．



> تقدم في ب : تتأسف على فوتي .
（ （01：1


السماوة．والأبؤس ：جمع بأس، وها وهو الشُدة． الكتاب 1：101، 109 و و：101．

سورة ص، الآية: rr.





وقيل(1): هي في هذا المثل بمعنى (اصارَ) لأنه أخبر بالمصلدر؛ ولا يكون
في الرجاء.
وقال أبو عُمر الزاهد: اقال أبو العباس - يعني أحمد/ بن يحيى -:
 العرب من يجعلها في معنى كان، فيقول: عسى زيذّ قائماً، ولهذه العلة جاء الخبر (r) عن عـمر بن الخططاب رضي الله عنه أنه قال للـرجل الذي وْجَدَ مَنْوُوذاً : عسى الغُوير أَبْؤُساًا، انتهى .

فظاهر هذا النتقل عن أحمد بن يحيى أنه يجوز : عسى زيلّ قائمٌ، بالرفع، وأنه كام العرب، ولا يكون لِعْسى عمل البتة . وهذا شيء لا يعرفه

البصريون .
وظاهر كلامه أيضاً أنه يجوز : عنى زيدُ قائماً، ولذلك أثبتها لغةً للعرب لا ضرورة ولا نادراً(r) . وهذا أيضاً مخالف لرأي البصريين، ولو كان كما زعـم أحمـل بن يحيى من رفع الاسمين بـعد عسـى وأنه كلام العوب لكـان ذلك ثـابتاً في نـترهـم ونظـمهـمه، ولا نـحفظه جاء من كلامهم.

الشاعر (ع) :
لأَششكَ صرفُ الدهر تفريقَ بينِنا ولا يستقيمُ الدهرُ، والدهرُ أَعْوَجُ
التقدير : لأَوشُكَ صرفُ الدهر أنْ يُرتَ بَيْنَا .
(1) المتبع في شرح اللمع ص10100.
(الخبر في صحيح البخاري ـ كتاب الشهادات ـ باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه س:10^. (Y) (Y)



وقوله وخبرُ جَعَلَ جملةً اسـمية مثالُه قولُ النشاعر (1):

وقولُه أو فعليةَ مُصَلَّرةً بإذا قال المصنف (r)" : (كقول ابن عباس (r):
فَجَعَلَ الرجلُ إذا لم يَستطْ أنْ يَخْرُجَ أَرسلَ رَسُولا"ا .
وقوله أَوْ كُلَّما، ونَلَرَ إسنادُها إلىى ضميرِ الشأنِ ودخولِ النفي عليها
سقط هذا من بعض النسـخ، وتُبـت في بعضهها مكان "ونَـَرَ إسـنادُهـا إلى


من هذا الكالام (0)

المقرون بأنْ في هذا الباب عند س خبراً، بل هو منصوب بإسقاط حرف



 والمرتع: موضع الرتوع، وهو أكل الماشية ما شاءت الاء
شرح التسهيل 1: اهجr.

أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة السُعراه) س:17. 17.



 البخاري في كتاب الاستسقاء ع .rr:r

ومثال مجيء خبر جعل جملة فعلية مصلرة بـ اکلماها ما جاء في الحديث : افجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجره أخر جه البخاري في كتاب الجنائز بّه - باب

 (7) شرح التسهيل 1: צq.

الجر أو بتضمين الفعل معنى قارَبَ، قال س (1): (اوتقول: عَنَيتَ أن


 الاسمُ الذي الفعلُ في موضعه في قولك: بِذي تَسلمُّ|(1) هذا نصسه| انتهى .

وقال أيضضا (r): صوالوجهُ عندي أن تُجعل عسى نـاقصة أبداً، فإذا









 نضل|(N) على رواية من رواه بالفتح في صحيح مسلم"، انتهى .


ونقول: ما كان غير مقرون بأنْ فلا خلاف فيه أن الفعل فيه داخل
على المبتدأ والخبر . وإن كان مقروناً بأنْ فثلاثة مذاهب :
أحدها: أنه منعول، وهو مذهب المبرد(1) وظاهر كلام الزجاج،
ونَسبه المصنف إلى س .
والثاني : أنه في موضع الخبر لهذه الأفعال، وموضعُه نصبُ إذ أصلُ


عصفور (r)، وهو مذهب الجمهور (r)
والثالث: ما اختاره المصنف (\&) أنه في موضع رفع على البدل من

فأما المـذهب الأول فاستدل (T) له أبو العباس بأنَّ „أنْه) وما بعدهـا تتقدر بالمصدر، والمصصادرُ لا تكون أخباراً عن الجثت، فئبت أنها في موضع المفعول.
وأُجيبَ عن هنا بأنَّ (أنْه) هنا هع ما بعدها لا تتقدر بالمصدر لأنَّها إنما أُتي بها لتدل على أن في الفعل تراخياً، ونظير ذلك مجيئُهم بأنْ في خبر لعلًّ ، ومنه قولُه عليه السلام: (العلَّ أَحَدَكم أنْ يكونَ أَلْحَنَ بِحْجْتَه من بعض"|(V)،
 تعتيب الشيخ عضيمة عله في ص19 م منه، نهو تول وجيه.

IVA:r (r)
. ( ( \()\)
 فيهـا: كما.



עلعل بعضكم ألحنلا. ورواية أبي حيان موانفة لرواية البخاري في كتاب الحيل ـ الباب =

\section*{وقولُ الشاعر（1）：}


ولعلَ－بإجماع－من الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر، فكما لا لا
يتقدر الفعل المقرون بأنْ بعدها بالمصدرن، فكذلك في عسى وأخواتها．
 لمّا رَدُوه إلى الأْضل نَطْقُوا باسم الفاعل، ولم ينطقوا بالُمصذر، مثلُ قولهم

\section*{لا تَلْحَني، إنُي عَسَنْتُ صـائما}

ويِنْ أصحاب هنا المذْهب مَنْ زعمَ أنْ آأنهّ والفعل في منذا الباب

 زيدْ عَذلٌ ورِضاً، ومنه（ \({ }^{\text {（1）}}\)

فــإــــــا هـي إقــبـالْ وإدبـارُ
فكما يُخْبُر عن الاسم الذي ليس بمصدر بالمصدر، فكذلك يُ يُخبر عنه

＝ مسلم ني كتاب الأقضية
 هو عمر بن أبي ربيعة．وعجز البيت：وأن تَزُحبا سِزباً بما كنتُ أَخصْرُ ذيوانه صهوه．

السرب：النفس．وأحصر ：أضيت．





 وقول الآخر
لَعَمْرُكَ ما الْفِتْانُ أَنْ تَبُتْتَ اللُحى
وأُبطل مذهبُ الكوفيين بأنه لا يسوغ ذلك لأنه إبدال قبل تمام

 كان كلاماً مستقلاّ، ولو قلت ا"عسى زيدّه لم يكن كلاماً مستقالًا . فإن قلتَ: البلدلُ قد يجيء قبَلَ تَمام الككام بدليل قولِّهِ
 فأنْ تحينا: بدل من الكاف، وإن كان لا يستقلُ (وما حَبِبْتُكَهَ دون

البدل.
فالجواب أنه ليس ببدل اشتمال كما ذهب إليه ابنُ كَيْسان وبعضُ
(1) سورة يونس، الآية: rv.

 747]. الملمة: البلية النازلة. والأجدع: المقطوع الأنف والأذن، ويستعمل في الذليل، وهو المراد هنا .


البغدادي : "والبيت ملفق من مصرٍاعين لابن بيض، وهي :

لَعْمُرلُ ما الْفِتيانُ أن تَنْبُتَ اللُحى
 وأنشد بعدهما ثلاثة أبيات. ( )

الكوفيين، بل هو في موضع مفعولِ ثانِ وإن كان ليس الأول في المعنى؟
 الجُثُةَه، فكذلك يُتخبَر بأنْ والفعل .

وأمًا قراءة حمزة التي ذكرها المصنف فتتخرج على حذف المفعول الثاني لـُزتَحْسَبْنَ

ذكرناها في كتابنا في تفسير القرآن، وهو المسمى بالبحر المشميط(1"
وقولُه ولا يتقدم هنا الخبرُ لا تقول في طِفِقتُ أَفعلُ : أَفعلُ طَفِقتُ،
 "والسببُ في ذلك أنَّ أخبار هذه الأفعال خالفتْ أصلَّها بلزوم كونْها أفعالاً، فلو قدمت لازدادت مخالفتُها الأصل . وأيضاً فإنها أفعال ضعيفة لا تَصَرُفَ
 مستعمل، فلهنَّ حالُ ضَغف بالنسبة إلى الأفعال الكاملة التصرف، وانِّ وحالُ قُوَة بالنسبة إلى الحروف، فلم تتقدم أَخبارها لِتْفْضُلَها كان وأخِواتها"، . وفي البسيط: (الا(ع) يجوز تقديم أخبار أفعال المقاربة عليها اتفاقاً". وقولُه وقد يُوَسَّطُ (ه) قال المصنف (ج) : رأجيز توسيطها تفضيلِّ لها على

إنَّ وأَخواتها، فيقال: طَفِقَ يُصَلُيانِ الزيدان، وكاد يطيرون المهزومون".
وقد أطلق المصنف في قوله: (وقد يُوَسَّطُه، وهو إذا كان خبر عسى
وأخواتها مما فيه "أنْ" نحو : عسى زيذ أنْ يقومَ، في جواز توسيطه خلاف :

(Y)
(Y) شرح التسهيل (Y)

(0) س: وتد توسط.
(1) شرح التسهيل 10:1.

ذهب المبرد(1) وأبو سعيد السيرافي في كتاب (الإقناع") وأبو علي الفارسي \({ }^{(r)}\) إلى جواز توسيطه. وصححه الأستاذ أبو الحسن بن عصفور فأجازوا أن تقول: عسى أنْ يقومَ زيذ، على أن يكـون (أأْنْ يقومَها خبراً لِعسى، وزيد: اسم عسى.
 أنه لا يجوز في (اعسى أن يذهبَ عمرّو") وأشباهـه إلا أن يكون (اعممرّو") فاعلاً بِيذهب. والذي يجيز تقديمه يجيز هذا الوجه الأخير ، وتسدلّ (أنّهِ مع



 يَبْعَكَ مرفوع بِعَسى

وتظهر ثمرة الخلاف في التثنية والجمع، فعلى مذهب الجواز تقول:


 أَخَواك، وعسى أنْ يقومَ إخوتُك، وعسى أنْ تقومَ الهنداتُ وعَلَّل الأستاذ أبو علي منع تقديم الخبر على الاسم بأنَّ "عَسى" فعلّ
 (Y) نص في الإيضاح العضدي ص (Y


(0) (0)
(T) سورة الإسراء، الآية: V4.

غيرُ متصرف، فلا يجوز تقديم خبره على اسمه لذلك. ورُدَّ عليه بليسَ، فإنها غير متصرفة، ويتوسط خبرها.

والحق أنه يُحتاج في جواز(1) توسيط الخبر إلى سماع من العربب، ولا يظهر ذلك إلا بأن يُسـمـع مثل : عسى أن أن يقوما الزيدان، ولا ولا يكون

مختصاً بلغة : أكلوني البراغيتُ.
وفي البسيط: ظاهرُ كلام س (Y) أنها هنا تامُة لا خبرَ لها، وفا وفاعلها ما



أحدهما: أنه لا يُثنى ولا يُجمع لكون المصدر هو الفاعل .
 وإذا كان إياه لزم أن يكون مستترأ في الفعل، ولا يكون، ولا يقال الا : فاعلا
 الزيدان، وأنْ يفعلوا الزيدون، وأنت لا تقول إلا مفرداً في جميع الألحوال .

وقيل : هي ناقصة، والفاعل مُغنْ عن الخبر وسادٌ مَسْدُّه لما تضمن من الحدث، كما في : أقائمٌ زيذ؟

وإذا قلتُ: القوُمُ عسى أنْ يقوموا، وزيلّ عسى أنْ يفعلَ، احتمل أن
 له؛ ألا ترى أنه لا يكون في (اكان")، وإنما يكون في المفعولين، ولا ولا يصح أن يتقدم الفاعل في هذا النوع، فلا تقول: أن أن يقوم عسى، „أنْه) من هذه كما تسقط من الخبر، فتقول: عسى يجيءُ
(r)


 أو كادَّه(r)، ومنه قولُ المُرُقُشُ (٪) :


أي: لن يُؤَخَذَ له بِقَوِد، وقولُ الآخر (0):

ما كان ذَنْبَكَ في جارِ جعلتَ له عَيْشَاً، وقد كانَ ذاقَ الموتَ أُو كَرَبا وقال آخر
 الساري الأول: البَّقَق .
وقولُه ولا يـخلو الاسم من الاختصاص الان الشرح (v): (احَقٌّ الاسم في مذا الباب أن يكون معرفةً أو مُقارباً لها، كما
زيد هنا في س، الآية : نس: أولاً.

كشف الخفاء ا : •مr وفيه تخريجه. وهو من حديث عقبة بن عامر، ومن حديث ابن





 \(\qquad\)

يحقٌّ ذلك لاسم كانَ، وقد يرد نكرةً محضةً كقول الشاعر (1):




 وقال آخر


 الا يجوز : اخلولق أن تَمُطُرَ السماءُها انتهى . نَعَلَى قوله لا يُسْنَد اخلولثَ إلى إلى أنْ والفعل .
وإذا أُسندت إلى ضأنْ يفعلَ" اكتفت به، وكان فاعلَّها، ولم تحتج إلى ولى

 أيضاً مَسَذْ مفعولي ظننت وأخواتها.
\[
\begin{align*}
& \text { نسب البيت في حاشية شـرح شذور الذهب ص صV Y إلى محمد بن إسماعبل. ومو من } \tag{1}
\end{align*}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: V9. }  \tag{r}\\
& \text { البيت ليس في ديوانه. ولم أتف عليه في مصـادري. }
\end{align*}
\]

 النسخ "في المعاتب"، وفي بعضها "في المعايب"، وهذا يؤدي إلى وجرد الإقواءه. وأول البيت الثاني فيما عدا (مه": وتم له المعروف"، صوابه في م والأمالي وشرح العمدة. وقد =




 آخزَ
وقولُه ولا يختلف لفظُ المُسْنَدِ لاختلانِ ما تبلَ بل تقول: زيذ عسى

 وكذلك أَوْنَكَ واخْلَوْلَقَّك لأن الفُعل لا يُضمر فيه ضميرُ ما قبلَه؛ لأنه قد رفع وأنٌه والفعل .







 وكذلك في أوشكَ واخلولقَ . وذكر المصنف (r) آنَّ س (r) أثشار إلى ذلك في الثلاثة .
= (1) سورة البقرة، الآية: YاT. ( ( \()\)


وقال (كما يُطابِقُ مَعَ غيرِهاها يعني إذا قلت: زيدْ كان يقوم، والزيدان كانا يقومان، والزيدون كانوا يقومون، وهندّ كانت تقوم، والهندان كان كانتا تقومان، والهنداتُ كُنْ يَتُمنَ .



 وإنما ذلك بالنسبة إلى لغتين .
وقال بعض أصحابنا : إذا دخلت عسى على الضمير فالأكثر الأقيس إجراء







 تتصرف في نفسها، فصارت كلَعلْ وليتَ، ولا يئنى الضمير ولا يُجمع إلا قليلًا، انتهى .
ص: وإن كان لحاضرِ او غائباتِ جاز كسرُ سين "غَسىى" . وقد يتصل
 عند المبرد، ونائبا عن المرنوع مند الأخفش، وربيما اقتُصر عليه. ويتعين عودُ ضمير من الخبر اللى الاسم، وكونُ الفاعل فيرّه تليل . (1) (1)

وتُنفى كادَ إعلاماً بوتوع الفعل عسيراً، أو بعدمِه وعدم مقاربته . ولا
 أَوْشَكَ وكادَ \({ }^{\text {أَ }}\)

ش : الحاضر يشمل ضمير المتكلم والمخاطب. وكان ينغي للمصنف أن يقيد الضمير الذي للحاضر بصورة المرفوع ليحترز بذلك من ضمير الحاضر الذي بصورة المنصوب، نـحو عَسالَّ وعَساني، فإنه لا لا يـجوز في
 أخرج، وعسيت أنْ تخرج، وكذلك فروعهما، والفتح أشهر، ولذلك الك قرأ به أكثر القُرَاء، ولم يقرأ من السبعة بالكسر إلا نافع (r)

وقوله أو غائباتِ مثاله عَسَينَ وعَسِينَ بالفتتح والكسر، قاله ونقله
 مع المضمر خاصًّة هي لغة أهل الحجاز .

وينبغي أن يقيد المضمر بما ذكرناه؛ ألا ترى أنه إذا كان ضميرَ غائب أو



وكاد: سقط من شرح المصنف. وزيد بعده في التسهيل : ومضارعُ طَفِقَق السبعة ص110.
خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي أبو بكر المارِديّ. كان من جِلَّة النحاة ومحققيهم.
 اختصر الزاهر لابن الأنباري، وصنف كتاب الترشيح، ينتري عينل عنه أبو حيان وابن هشام
كثيراً. توفي بعد الخمسبن والأربعمائةٍ. بغية الوعاة 1 :-00r.


 النهاية Y:191 وفيه الأذنوي، وقد نص على أْنه بالذال المعجمة، وأُذفو مدينة بمصر.
سورة الأعراف، الآية: 1T9.

وقال أبو علي الفارسي("): (الأكثر فتح السين، وهو المشهورد. ووجهُ الكسر قول العرب: هو غَب بذلك، مثل خِر وشَجِّ
فإن أسند الفعل إلى الظاهر فقياس غَسيتم أن يقال: عَبيّي زيذ، مثل
 فتستعمل إحداهما في موضع الأخرى كما فعل ذلك بغيرها النتهى . والمحففوظ عن العرب أنه لا تكسر السين إلا مـع تاء المتككلم والمخاطب ونون الإناث.
وفي البسيط: الوفيها لغتان: فَعِلَ وَفَعَلَ إذا كان فاعلها ضهمير متكلم



 .
 انتهى
وقولُه وتد يتصل بها الضمير إلى قوله عند الأخفن إذا اتصل بِعَسى




(1) الحجة robr.
(Y) كذا! والذي في الحجة Y (Y)
(r) ك؛ ف، ن: وكها.
الحجة ץ: •0 م، وليس فيه اعَيِيَه، وهو الصواب.


\section*{}

وقال آخر (r):

وذكر المصنف في النص ثلاثة المذاهب:


 خبراً والخبر مخبراً عنه. ويلزم منه جعل خبر عسى اسمأ صريحاً، وذلك لا لا يجوز إلا في الشعر.



 ني: مررت بك أنت، وأكرمنه هو .

 (Y) البيت في شرح التسهيل ا (YV:



عليه مذهب سيبويه.
س' ح: إذا.
\[
\begin{align*}
& \text { (الازهية صای (N) } \tag{V}
\end{align*}
\]

قال المصنف (1): (وقول الأخفش هو الصحيح عندي لسلامته من عدم النظير؛ إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع للرفع عن موضوع له، لـ، وذلك موجود، كقول
 قلتُ: ما زعم من أن ذلك موجود كقول الراجز :


 تاء الضمير كافاً، وهو من شاذ البدل، فليس من وضع ضمير النصب موض ضمير الرفع . والذي يدل على أنه من باب البدل تسكينُ آخر الفعل له في في قولهم: عَصَيْكَ، ولو كان ضمير نصب لم يسكن كما لمّ (7) يسكن في عَساكَ ورَمالَ .
قال المصنف (v): (اولان نيابة الموضوع للرفع موجودة في نحو : ما أنا كأنتَ، ومررت بكَ أنتَ، فلا استبعاد في نيابة غيره عنهاه. .
 الكاف لا تدخل على الضمير المجرور، فاحتيج إلى النيابة، وفيما ذكر من
\[
\begin{align*}
\text { rav: } 1 \text { (1) } \\
\text { شر: التسهيل تول (Y) } \tag{r}
\end{align*}
\]

 المسائل العسكرية ص109. وأجاز أن يكون الراجز قد أوقع الكان مـوقع التاه لإقامة القافية.
\[
\begin{aligned}
& \text { (7) س: لا. } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
\]

قولهم: (امررتُ بك أنتَ) فلأنهم لما أرادوا تأكيد المجرور، ولا منفصل له يؤكَد به، احتاجوا إلى استعمال غيره.

قال المصنف (1): (ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحوه، فلو
 مرفوعه، ولا نظير لذلك، بخلاف كونه في موضع رفع فإن الاستغناء به




ويحذف مرفوعها للعلم به، فكذلك عَسى، قال في الاقتصار عليهها (8) :


قال المصنف (0): او لأن قول س يَلزمُ منه حملُ فعلِ على حرف في العمل، ولا نظير لذلك".

قلتُ: عدمُ النظير ليس بدليل، فكم من أحكام لكلمات لا نظير لها . وأيضاً إذا كانوا لا يُعملون الفعـل، ويهـملونه حتى من الفاعل لشبـهـه

 ما يقوم زيذ، فهذا أيضأ لا نظير له، ومع ذلك هو من كلام العرب. وزعم السيرافيُّ(ا) أنَّ (اعسى" في قولك عَساك وعَساني حرفُ . قال
(Y) بنعل ...
(r) تقدم تخريجه ني صوهr



المصنف (1): (وفيه ضعف لتضمنه اشتراكَ فعلِ وحرفِ في لفظٍ واحد، إلا أَنْ فيه تَخَلُّصاً من الاكتفاء بمنصوب فعلِ عن مرفوعه في نحو : عَلّْكَ أو عسـاكا
وفي نحو (اعساك تفعل" بغير (أنْ)، ولا تَخَلّْصَ للمبرد من ذلك ويلزم المبردَ أيضاً مخالفةُ النظائر من وجهين آخرين : أحدهما الإخبار باسبم عينِ جامِّ عن اسم معنَىى" .

مصدر، أما إن اعتقد أنها زيدت لأجل "اعسى" وتراخي الفعل فلا يلزم ذلك.
قال المصنف(r): (اوالثاني وقوع خبر في غير موضعه بصوزة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه، وذلك أنك لو قلت في عساكُ أنْ تَععل : عسى أنْ تَفعلَ
 الحالة الفرعية. فنبين أنَّ قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصححيح" . قلتُ: الصحيحُ مذهبُ س. والذي يقطع ببطلان مذهب أبي الحسن أن قوله : إنَّ أنْ تفعل" في موضع نصب، وإلن الضمير في موضع رفع، أنَّ
 مكانَ \#أنْ تفعل"1 ، كما صرح به منصوباً بعد ضمير الرفع في قوله(Y): / لا تَلْحَني إنٌّي غَسْيتُ صائما

فقلتُ : عساها نارُ كَأْسِ، وَعَلّْها ْتَشَكُى، فآتي نَخْوَهـا، فَأَعودُها
\[
\begin{align*}
& \text { (r) شرح التسهيل (r } \\
& \text { تقدم في } \tag{r}
\end{align*}
\]
 rro.

فهذا قاطع ببطلان مذهب أبي الحسن؛ ؛ إذ لو كان في موضع نصب
 لافتضح الأخفش" انتهى . وقد ظهر في هذا البيت الذي أنشدناه، فافتضح. وبقي الترجيح بين مذهب س وأبي العباس(")؛ إذ في كليهما خروج
 ففي مذهب س الخروج عما استقر لها من العمل، وهو أمر أمر لفظي. وفي
 والخبر مُخْبرَ آ عنه، وهذه إحالة للمعنى، فكان مذهب س أرجح لنلك. وقولُه وربما اتتُصر عليه مثالُّلهُ (r)
يـا أَبـــــا عَـــــكَ أو عَــسـاكــا

تُـنـزعُعنـي : لَعــلُي أو عَسـانـي
فإن قلت : المنصوبُ لا بُدّ له من مرفوع.



 الهالك، وعسـاك هو، وما حكي من قولهم: عساك تفعل(0)، وعساني
(1) وابي العباس ... نفي مذهب س: سفط من ث.
(Y) تقدم في ص(Y)
(r) تقدم في صمهما

(0) س، ح، ن: تقول. وفي بقية النسخ "تفعل" وهو الموافق لما في إيضاح الشعر .

أخرج، فيخرج على إضمار أنْ، نحو(1):
ومـا راعَـنا إلا يَسـيـرُ بِشُرْطـِةٍ
أي: إلا أنْ يسيرَ، أو كما قال أحمد بن يحيى: يعجبني يقومُ. وكان مشام والفراء يقولانه، فيضمران أنٌ .

ولو أضمر في عساني وعساك مرفوع هو الفاعل، والياء والكـاف



 وهو ملخص من البسيط


 يتعين عودُ ضميريّ (r) من الخبر إلى الاسم، وما قاله ليس بجيد لوجوه: أحدُها: أنه قال: (اويتعين"، وقال بعده: "اوكونُ الفاعلِ غيرَه تليلز")،
 الاسم

الثاني: أنه جَعل ذلك حُكماً في جميع هذه الأفعال. والذي ذكره



00:1 (1)
(Y) الكتاب (Y) (Y)
(Y) عود ضمير . . . قال ويتعين : سقط من ك.

ويجوز أن يكون سبيًّا منه، وأنشدوا(1):

برفع "جَهْهده" ونصبه.
والثالثُ: : أنه قال (وكونُ الفاعل غيرَه قلبل") . وهو عند أصحابنا لا

 فإنَّ الفاعل لا يكون غيرَه إلا على قِلَّة، ولا يكون مان ما ورد على قِلَّه إلا مؤولاً بأنه هو" انتهى .
 قليلّ، ثم ذَكر أنه يكون مؤولاَ، فإذا كان مؤولاَ فلا يُبت للقلة حكثُ البتةَ وقالوا: يجوز: عسى زيدّ أن يرحمـه الها، ولا يـجوز: جـعل زيـّ
 أي : جَعل زيُّ يَصبر على الضربـ

ومما جاء فيه الفعل مسندآ لغير الضمير العائد على أسماء هذه الأفعال
قولُ الشاعر (\&) :


\[
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (r) كلام مثبج: لم يُوْتَ به على وجهه. وفي ل، ح: كلام فيخ. ف، ن: كلام سمج. } \\
& \text { وسقطت هنه اللفظة مع غيرها من مر. }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{aligned}
& \text { ادعو له باليُّقُا. وقد ضبط ني س بتُح الهمزة، ولم يضبط ني بقية النسخ. }
\end{aligned}
\]
وقولُ الآخر (1):

وقولُ الآخر (r):

فَحَلأَهَهَا حتى إذا طالَ ظِمْؤُهـا
\[
\text { وقولُ الآخر }{ }^{(r): ~}
\]

وجدتُ فؤادي كادَ أنْ يَسْتَخِفَّهُ رَجيعُ الهوى مِنْ بعضِ ما يَتَذَكَرُ
 الهوى. وأنشد أحمد بن يحيى (ع)

فقد جَعَلَتْ في حَبَّة القلبِ والحَشا عِهادُ الهوى يُوفي بشُوقِ بَعيدُها ويروى: يُعيدُها، وهو أجود.

وفي الإفصاح: خبرُ أفعال المقاربة لا يكون إلا لفاعلِ فعلِ المقاربة


 حمل ثوبي، وأَتثاقل، وأَتعب بلباسه. ويدل على هـلى هذا أنه عطف على هـلى هذا


(ץ) هر ذو الرمة. ديوانه ص7ا7. رجيع الهوى : ما كان ذهب ثم رجع.
 اللني يجيء ولما تقدمه عهد باق لم الم يذهب (0) لـ : وقد يكون هو الأصح.


 وأعاده بعُ.

وقولُه وتُنفى آكاده إعلاماً بوتوع الفعل عَسيراً أو بعدمه وعدم(ث)




 وهذا معنى قول المصنف: : أو بِعدمِه وعدمِ مُقاربتَهال.
وذهب قوم(1) منهم أبو الفتح إلى أنَّن نيها يدل على وقلى وقوع الفعل بعد

 يَعْعَوْسِ| (9)؛ ألا ترى أنهم قد نعلوا بعد بُطْء.


 للابنذي r:
(ד) سورة النور، الآية: • ع.
سورة إبراهيم، الآية: IV (V)
( ( ( منهم ابن خروف في شرح الجمل ص٪^ه، والعكبري في المتبع ص•07.
(Q) (Q) : سورة البقرة، الآية (
\[
\begin{align*}
& \text { (1) (1) ف، ن، أنه } \\
& \text { س، ع، ن، أ: او عدم. } \tag{Y}
\end{align*}
\]

وجَمع المصنفُ بين القولين: قول الزجاجي وقول أبي الفتح، وهما
مذهبان. قال بعض أصحابنا: والصحيحُ مذهبُ الزَّجّاجيُ لأن فيه حَمْلَ (اكادَّ" على سائر الأفعال في أنَّ نَفْيُها نَفْي.

وقال المصنفل(1) أيضاً: (اوزعم قوم أنْ كادَ ويكادُ إذا دخل عليهما

إبثاتهما إبثات للمقاربة ونفيهما نفي للمقاربةها .

 ولإمكان هذا رجع ذو الرمة في قوله( \({ }^{\text {(r) }}\)

 والجزالة ما ليس في تجدله انتهى •

وهذا الذي أجازه أخيراً من أنه اتُتفى كاد إعلاماً بوقوع الفعل غَسيراًّهِ



 القائل: خَلَصَ فلان وما كاد يَخْلُصُ . وكذا تأوله أصحابنا على أنَ أن المراد:
\[
\begin{aligned}
& \text { ( ( }) \\
& \text { شرح التسهيل (Y) }
\end{aligned}
\]
\[
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: V). } \tag{0}
\end{align*}
\]

فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحها، وما كادوا يذبحونها قبل ذلك، ولا ولا
 وإذا كان تأويل الآية على أنَّ ذلك في وقتين فكيف يقول المصنف

 المثبت لا (اكاده المنفية.

وفي البسيط: فيها لغتان كِذتَ وكُذتَ تَكادُ، وهي جارية مجرى الأفعال في أنْ إيجابها يدل على ثبوت القرب ونفيها يدل على نفيه، ولا ولا
 من خن

وقال بعضهم: إنها مع الإبنات نفي، ومع النفي إثبات. وهذا إن
أضافه إلى دلالة اللفظ بوضعه نقد أخطا(r)
وقيل : هي مع الماضي المنفي منها إبثات، ومع غيره فعلى قياس الأفعال.
وقال بعض المتأخرين: إنها للقرب، وتُشعر بعدم الفعل، فتارة يكون


 .
\[
\begin{align*}
& \text { (IV) : (Y) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (Y) ك (Y) } \\
& \text { زيد هنا في لك، ف ما نصه: وهن وهو القرب: وني وني م: ولبس القرب. } \\
& \text { زلـ، ف، }  \tag{0}\\
& \text { زيد هنا في ك، ف، ح، مّ: توله. } \tag{7}
\end{align*}
\]

وقولُهُ ولا تُزادُ، خِلاناً للأخفش استدلْ على ذلك بقوله تعالى: :ُوإنَّ


وأُوْلت الآية على معنىى \({ }^{\text {r }}\) : أَكاد أُخْفيها فلا أقول هي آتية، وقيل :



الشُاعر (7)

أي : أَظهرهُنُ .

 إذ يلزمها أن تنام في أي مكان كانت فيه.
سورة طه، الآية: 10. وانظر تول الأخغن في القرطبي IYY:IY.

س، ع، نغ العين م: على أن معنى.



 الكشـاف.




 والمجلب: اللي تسمع له جلبة لشدة وتعه.

وقولُه واستُعمل مضارعُ كادَ وَآوشكَ ذكر في أول البَاب ما نصَّهُ (1) :

 ولذلك أنكر الأصمعئُ الماضيَ، وتقدم ذكر ذلك" (r).
 والظاهر أنه قال ذلك رأياً.

وحكى الكسـائي (0): إنَ البعير يَهْرَمُ حتى يَجعلَ إذا شَرَبَ الماءً [r: [וV/ بT]

 وفي شعرِه أيضاً استعمالُ أَفَعلِ التفضيل منه، ، قال (V) :



وقولُه ونَدَرَ اسمُ فاعلِ أَوْشَكَ وكادَ مثالُ ذلك قولُ الشاعر(^):

> التسهيل صوه وشرحه
> تقدم ذلك في ص\&
> الصحاح (طفق).

معاني القرآن للفراء 1: : عس ابا.
ديرانه صع Y. أظافره : أي أظافر الصقر . ومنها: أي من القطاة. ولم تخشّه: أي القطاة.



 ورحوش: جمع وْخُ أي تَّنُ . واليباب: الخراب.

وقولُ الآخر(1):

وقولُ كُيُّرِ (r):
 قال المصنف (r): أأراد: بالموتِ الذي كدتُ آتيه، فأقَامَ اسمَ الفاعل

مُقامَ الفعل"1 .

 حكى س (£): كُدتَ، ولا يكون هذا إلا من الواو .

\section*{تمّ بحمد الشا وتوفيقه}

الجزء الرابع من كتاب (التذييل والتكميل"

الجزء الخامس، وأوله:
"باب الأحرف الناصبة الاسم الرانعة الخبر"

هو كثير عزة. ديوانه ص•YY وشرح الكـافية الشـافية ص•
صر صr


\[
\begin{align*}
& \text { لم أفـ على هذا القول فيما بين بدي من كتب البن مالكُ } \tag{r}
\end{align*}
\] اللكتاب r:

\section*{}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline الصنفت & الموضوع & iraid & الـ \\
\hline \multicolumn{2}{|l|}{\multirow[t]{26}{*}{\begin{tabular}{l}
رفع الظرف المكاني المتصرف \\
 \\
وتـوعه خبـرأ الـلاســماء غـــر \\
 \\
و 11 ..... \\
99 ..... وتوعه خبراً للمصادر المر 19 \\
رفـع الــــوتُتـت الـمـتـصـرفـ مـن \\
VI ..... الظرفين بعد اسم عين \\
Vr ... أحوال يتعين فيها النصب \\
جـواز نـصـب الـيـوم إن ذكـر مـع \\
vz .......... الجمعة ونحوها \\
vy إعراب الخلف مخبراً به عن الظهر \\
V7 لزوم نصب الظرف غير المتصرف \\
vV .......... مسالة: زيذُ وحذَ \\
va مسالة: القومُ خمسنُهم وخمستَهم \\
vq .......... مسالة: زيد دونُ \\
 \\
مسألة: الظرف المقتطع لا يخبر \\
 \\
A1 .. يوصل به، ولا يكون حالا يلا يلا يلا \\
Ar .... يغني عن خبر اسم عين \\
A乏 .......... المسالة الزنبورية \\
AV .... تعدد الأخبار لمبتدأ واحد \\
qr توالي المبتدآت وطريقة الإخبار عنها \\
نصل : دنول \\
90 \\
دخولها وجوباً
\end{tabular}}} & & \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline & & &  \\
\hline & & & \\
\hline & & &  \\
\hline & & & \\
\hline & & & \\
\hline & & & استار الضّ \\
\hline & & & \\
\hline & & & اسسار الضم \\
\hline & & & جرملة اسمدئر \\
\hline & & & طلبي \\
\hline & & & استغناء الجملة عن عائد \\
\hline & & & العائل \\
\hline & & & ها يغني عن الخبر باطبر \\
\hline & & & يُعزى للظرف من خنرية ونريّ \\
\hline & & &  \\
\hline & & -1 & خبر اسم عين . \\
\hline & & & |اغناء ظرف الزمان عن \\
\hline & & & \\
\hline & & & ربما رفع خبرا الرمان \\
\hline & & & \\
\hline
\end{tabular}
الموضوع

ما يجوز توسيطه منها بين الاسم lor والخبر ما يرد منها بمعنى صار 107 ............

 مـا الأصح فيه أن لا يـجـعل مـن هنا الباب 170 ................... 174 174 ........ جواز توسيط أخبارها تقديم خبر كان وأضشحى وأصبح IVr ... وأمسى وظل وبات ويمان وان
IVo تقديم خبر زال وأخراتها ونُرطه عدم تقديم خبر (دام" اتفاقاً عدم تقديم خبر دليس)، علن الأصـا
 الانع توانع تقدم الخبر الجاتز التقدم الإخبار هنا وني باب هإنٌّه بمعرنة



 دخول الواو على الجملة المـخبر r•^ ......... بها في هذا الباب الباب



 اختصاص "كانها بعد (إنذها ورلو" YYY .... بجواز حذفها مع اسهها إضمـار هكان" الناقصة قبل الفاء rYA أَولى من التامة إضمار (اكانها الناتصة بعذ (لدذنه" r.


الموضوع

مجيه خبر（اجعل＂جملة اسممية أو فعلية مصدرة بإذا أو كُلّما، ونـدور إسـنـادهـا إلـى ضـمـيـر
النـأن ودخول النفي عليها ．． موضع المقرون بـهأن＂ل والـمذاهب r\(๕ 0\) عـدم تـــدم الـخـبـر هـنـا، وجـواز ro． ror حذف الخبر إن علم ．．．．．．．．．．． عدم خلو الاسـم من الانختصاص
ror غالباً
إسـنـاد أوشـك وعـسى واخـلـولـت

عـدم اخختـلاف لـنـظظ الـــسسـنـد
roo ．．．．．．．．لاختالاف ما تبله
مطابقة الضمير لما بعود عليه ．．Y00


اتصال الضمير الموضموع للنصبب ros بالاعسى＂وحكمه معها
الاقتصـار عـلى اتصـال الـضـمـير r7 المنصوبب بالعسى＂
تعين عود ضسمير من الْخبر إلى
ケ7ร الاسم
ケーท
．．．．．．．．．．．．
rv．
عدم زيادة מكادها ．．．．．．．．．．．．
 UVI ندور اسم ناعل \＃أوشكت＂ولاكاد＂）

اللموضوع
حكـم الوصف الذي يلي العاطف

مسالة ：ما نعمَ الرجلُ عبدُ الله ولا
تريبث من ذلك

مسالة ：ما طعامّك آكلّ إلا زيذ

مـسـألة ：حـذف الـخبـر بـعـد（مـا）＂





مسـألة ：دخـول هـــنـة الاستتفهـام
 باب：أفعال المقاربة

ما هو للشروع في الفعل، وها هو


ما اختلف في فعليته منها، وهو

سYA ．．．سبب تسميتها أنعال المقاربة
عY＾．．．．．．．．．．．．．．．．．عددها
مجيء عسى للإشفاق ول ．．．．．．．．．．
ملازمتهن للمضي، والسبب المانع
من تصرف（اعسي＂
كاد وأوشنك ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
عملها
خبرها من حيث كونه مضـارعـاً
مجرداً ومقروناً بـأنأه
```

