

 (-911)

## تحقيق ودر/سة

سعيد بن محمد بن علي آل موسى
الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها جامعة الملك خالد
الملخص :
هذا البحث تحقيق ودراسة، لمخطوط " الموشحة النحوية في علم العربية "

 وإخراج النص أترب ما يكون إلى ما أراده مؤلفه، والتعريف بالمؤلف
 تعرفها وتبين نشأتها وأول من اخترعها، وأهم الأغر اض التي كُبتّ فيها. الكلمات المفتاحية: ( الموشحة، النحوية، العربية، لجلال الدين السيوطي).

# The grammatical al-Mu'tasha in Arabic science by Jalalald in Al-Suyuti who died in 911 Ah 

## Investigation and study

## Saeed bin Mohammed bin Ali Al-Musa

Associate Professor in the Department of Arabic Language and Literature, King Khalid University

## Abstract:

This paper is an investigation and study of the manuscript of Jalal al-Din al-Suyuti, " the grammatical AlMawshah"an arrangement of triplets rhyming in Arabic language" who died in the year 911 H . This paper has concluded:

Demonstrating this valuable system and realizing its benefits,

Producing the text is as close to what his author wanted. As well as The definition of the author is briefly known because he is a well-known name.
presenting a study of the Al-Mawshah " an arrangement of triplets rhyming" including its definition and origin, the first person to invent it, and the most important purposes in which it was written.

Keywords: Mawshah an arrangement of triplets rhyming , grammatical, Arabic.

الحمد لله وحده، والصـلام والسلام على مَن لا نبي بعده، وبعد: فقد امتنَّ الهّ - سبحانه وتعالى - علينا حينما أرسل إلينا أفضل رسله، وخير خلقه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فأنزل عليه كتابه الكريم، بلسان عربي مبين، وتعههه - عز وجل - بالحفظ، فلا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه.

ولقد كان من آثار الحفظ أن فيَّض الله له من حفظه وتعلَّمَه وعلَّمه، وكان من هؤ لاء الذين تعلموا كتاب اللّ و علَّموه علماء العربية.

ولقد اهتم علماء العربية الأوائل وخاصة النحاة بتقييد أصول المسائل النحوية في مؤلفاتهم، وبثِّ كثيرٍ من الفرو ع في أثنائها، ومن المؤلفات المنظومات، كألفية ابن ماللك وألفية ابن معطي وغير هما، ومن ضمن هذه المنظومات " الموشحة النحوية في علم العربية للسيوطي" رحمه الله، ومن الأمور الداعية إلى تحقيق هذه المخطوطة قيمتها العلمية وأهميتها، فقد نظمها الإمام السيوطي - رحمه الله - على غرار ألفية ابن مالك في تبويبها. ومن الأمور الداعية أيضًا مكانة المؤلف العلمية، فالسيوطي من العلماء الذين أسهموا في خدمة العربية تعليمًا وتصنيفًا، فهو صاحب اللتصانيف الكثيرة في العلوم والفنون المختلفة. ومن هنا دفعتتي الرغبة اللحة في إخراج هذا اللِّقُق النفس من تراثنا العربي الخالد القابع في المكتبات.

وأما الدر اسات السابقة لعمل السيوطي، ففي حد علمي القاصر أن الليوطي لم يسبق بعمل يشابه عمله هذا.

وينكون البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة:
أما القسم الأول، فينكون من ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تحدثت فيه عن السيوطي، والمبحث الثاني تحدثت فيه عن الموشحات، و المبحث الثالث: عرّفت فيه بالمخطوطة، وذلك بتحقيق اسمها ونسبتها إلى مؤلفها ووصفها.

و أما القسم الثاني فهو تحقيق النص، وكان منهجي وعملي في تحقيق النص أن يخرج ويبرز على الصورة التي أر ادها المؤلف، وذلك بالمقابلة بين نسختي المخطوط، وإثبات ما رأيته صو ابًا من إحداهما عند وجود اختالف بينهما و الإشارة إلى ذلك في الحاشية.

أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أبرز النتائج و أهمها التي نوصلت ُ إليها من خلال تحقيقي لهذه المنظومة النحوية.

و الله أسـأل الإعانة و النوفيق لما فيه الخير و السداد و الصو اب، و الحمد لله رب العالمين، وصلىى الله على نبينا محمد، و على آله وصحبه أجمعين.

> القسم الأول
الار اسة

## المبحث الأول- اللسيوطي:

هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد بن سابق الاين الخضيري الليّيوطي المصري الثافعي، وقد كناه بأبي الفضل شيخه قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني،

وكتبه بخطه. (').
ولقبه الأسيوطي أو السيوطي، و هذه النسبة إلى أسيوط، وهي بلدة بديار مصر، من الريف الأعلى بالصعيد، ومنهم من يسقط الألف ويقول: سيوط، ولُقِّبِ أيضنًا بابن الكتب، وكان أبوه من أهل العلم(ب) ولد في مدينة القاهرة سنة تسع وأربعين وثمانمائة، ونشأ يتيمًا، فقد

مات و الده سنة خمس وخمسين وثمانمائة وكان عمره ست سنوات(؟). وقد قرأ وأخذ - رحمه اله- عن الجال المحليّ، والزيّن العقبي، وأحضره والده مجلس الحافظ بن حجر، وقرأ على الشمس السّير امي" صحيح مسلم" و" ألفية ابن ماللك" ، وأجازه بالعربية، وقر أ على الشمس المرزباني الحنفي "الكافية" وشرحها للمصنف، وقرأ في الفرائض والحساب على الشّهاب الشارمساحي، ولزم أيضًا الشرف المناوي إلى أن مات، ولزم



$$
\text { السافر ص ا } 0 .
$$



دروس محقق الديّار المصريّة سيف الدين محمد الحنفي، ودروس الكافيجي، وقرأ على العز الكناني، وفي الميقات على مجد الاين ابن السّباع، والعزّ بن محمد الميقاتي(').

وقد تتلمذ عليه - رحمه اله - كثبر، منهم: بدر الدين حسن بن علي القميري الشافعي، وحمزة ابن عبد اله الناشري اليماني الثافعي، وعبد القادر بن محمد الشاذلي، وأبو حفص سراج الدين عمر ابن قاسم الأنصاري، ونور الاين علي بن أحمد القر افي، وشهاب الدين أحمد بن محمد الهيتمي(؟).

ومناقبه كثيرة لو لم يكن له منها إلا كثرة المؤلفات مـ تحريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهدًا، وله شعر كثير غالبه في الفوائد العلمية والأحكام الشر عية(「).

لللسيوطي - رحمه الهه - مؤلفات جمَّة، ونتاج علمي غزير، وشهرتها تغني عن ذكرها، وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في أقطار الأرض شرقًا وغربًا، وكان آية في سرعة التأليف، حتى قال تلميذه الداوودي: عاينت الثيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريرًا، وقد قيل: إنها نتاهز الألف، وفي هذا الموضع سأقتصر على ذكر بعض مصنفاته والتي منها: الار المنثور في التفسبر بالمأثور، والأزهار الفائحة على الفاتحة، والديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج، وتاريخ الخلفاء، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، وبغية الوعاة في طبقات
 (Y) ينظر : الثثوت في ضبط ألفاظ القنوت • (1) (Y)
(r) ينظر : شذرات الذهب • VA/l.

## مجلةكلية|اللغة|العرييةبالقاهرة العكوالثامن والثلالثون

اللغويين والنحاة، وكتاب المنى في الكنى، وطبقات الحفاظ، وطبقات المفسرين، ومنها: السيف الصقيل في نكت شرح الألفية لابن عقيل، و الفتح القريب على مغني اللبيب('). توفي - رحمه الله - سنة إحدى عشرة وتسعمائة من الهجرة النبوية الشريفة عن إحدى وستين سنة و عشرة أشهر . ().

 الأبصـار VV9/0 ، VN) ودرة الحجال ش/ 9 . 9 .
(Y) ينظر : شذرات الذهب • V9/1.

اشتقت كلمة الموشح من الوشاح، وفيه ثلاث لغات ذكرها الفرَّاء:
وشِاَح وإِشَاح ووُشَاح، و المعنى العام على أرجح الظن يدور حول التزيين، سواءً أكان ذلك وشاحًا أم قلادة مرصتّعة أم غير ذلك فالوشاح من حُلِي النساء، وهو نظمان من لؤلؤ يُخَالف بينهما، ويُعطف أحدهما على الآخر،
تتوشح به المر أة (1).

ولعل المحبي أول من علل تسمية الموشح، فقال: " وسُمّي موشحًا؛ لأن خرجاته وأغصانه كالوشاح له"(؟).

على أن أبا هلال العسكري يرى أن تسمية التوشيح غير لائقة بهذا المعنى: "ولو سُمّي تبيينًا لكان أقرب، وهو أن يكون مبدأ الكلام ينبئ عن مقطعه، وأوله يخبر بآخره، وصدره يشهد بعجزه"(). وقد حدَّ ابن سناء الملك المصري الموشحة بقوله: " الموشــح كـــلام منظوم على وزن مخصوص، و هو يتألف في الأكثر من ستة أفقال وخمسة أبيات، ويقال له: التام، وفي الأقل من خمسة أقفال، وخمسة أبيات، ويقال
 بالأبيات..."(ڭ.
(ّ) الصناعتين ص صرזّ.
( ( ) دار الطراز في عمل الموشحات ص صبّ.

وهو فَنٌ شعري مُعرّب استحدثه العرب في الأندلس قبل نهاية القرن
الثالث الهجري، بنوه على أبياتٍ يغلب أن تكون خمسة فضـلا عن المطلع، إذا كان الموشح تامًا، وبدونه إذا كان أقر ع، وكل بيت فيه يتألف من دور وقفل، وللوشّاح أن يختار عدد أقسمة كل منهما ما ير اه مناسبًا، على أن لا

يقل في القفل على اثثين وفي الدور على ثلاثة(1).
أمـا نظام النققية فيه، فيعتمد على المر اوحة بين قو افي كل من الأدوار، والأقفال، على أنها في الأقفال لازمة تتكرر، وفي الأدوار من دور إلى

آخر (「)
ومما لا شك فيه أن الأندلسبين كان لهم فضل اختر اع الموشحات وحسن تتميقها وتهذيبها حتى وصلت إلى صورتها المعروفة لدى الباحثين. وقد اعترف المشارقة بهذا الفضل لأهل الأندلس، قال الصفدي: " الموشح فن تفرد به أهل المغرب، وامتازوا به على أهل المشرق، وتوسعو ا في فنونه، وأكثرو ا من أنو اعه وضروبهة"(؟).

وأما مخترع الموشح فهناك في كتاب الذخيرة إشارة إلى أقدم من صنع الموشح، قال ابن بسام: " وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا و اختر ع طريقتها - فيما بلغني - محمد بن محمود القبري الضرير . وكان يصنعها على أشطار الأشعار ... وفيل إن ابن عبد ربه صـاحب كتاب " العقد " أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندنا. ثم نشأ يوسف

(Y) الموشحات في بلاد الشام ص (Y (Y) (r) توشيع التوشيح ص.

الـموشحة|النحويةفيء علم العرييةلجلال الكين اللسيوطيه
بن هارون الرمادي فكان أول من أكثر فيها من التضمين ... فاستمر على
ذلك شعر اء عصرنا كمكرم بن سعيد و ابني أبي الحسن..." (') ".
وقال أيضًا في أهم أغراض الموشح: "وهي أوزان كثر استعمال أهل
الأندلس لها في الغزل و النسيب، نشق على سماعها مصونات الجيوب بل
القلوب"().
المبحث الثالث - التعريف بالمخطوط:

## أولاً: تحقيق اسم المخطوط ونسبته إلى مؤلفه:

اسم هذه المخطوطة: " الموشحة النحوية في علم العربية" كما هو مدوَّن في النسخة المحفوظة في قسم المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وقد دوَّن في نسخة (ع) و الموجودة في قس المخطوطات في مكتبة جامعة هارفارد "موشح في النحو "، وذكر ها السيوطي في فهرست مؤلفاته باسم " الموشحة في النحو" وقد نص على ذلك صاحب كثف الظنون('(.

وهي من مؤلفات جلال الدين اللسيوطي رحمه اله تعالى، هذا هو الثابت في المصادر التي رجعت إليها، ولا خلاف في ذلك(r)، وكذا جاء على الصفحة الأولى من المخطوط (م): "هذه الموشحة النحوية في علم العربية، للشيخ العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المحقق المدقق جمال الدين الشيخ عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي تغدده الله برحمته آمين" ، وجاء أيضًا في المخطوط (ف) مرنين، الأولى في بداية المخطوط حيث جاء فيها "موشح في النحو للشيخ العلامة العمدة جال الدين السيوطي" ، والثانية في نهاية المخطوط، حيث نُسِبت إليه أيضًا في الصفحة الأخيرة، ولكن لقبه الأسيوطي وليس السيوطي و هما سيان.

ثانيًا: وصف المخطوط:
هذا المخطوط عنوانه: " الموشحة النحوية في علم العربية" لجلا الدين السيوطي كما هو مدوَّن في النسخة المحفوظة في قسم المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في المملكة العربية السعودية، وقد نظم الإمام السيوطي هذه الموشحة النحوية على غرار ألفيَّة ابن ماللك في تبويبها، ولكنه لم يستوف سائر أبوابها النحوية، فقد بدأ بباب تعريف الكلام، وانتهى إلى باب النتو ابع. وقد نظم هذه الموشحة على بحر المنسرح في ستةٍ وثلاثين بيتًا، وجعل كلَّ بيتٍ في خمسةٍ أغصان، وكان يردفُ كلَّ بيتٍ بكلمة "بائية" ليست لها صلة بوزن البيت، ولا قافيته، وإنْ كانت متصلة بمعناه، وهي بمنزلة "خرجة" تلحق سائر الأبيات.

ولهذا المخطوط نسخ كثيرة، وقد اعتمدت ثلاضًا منها؛ لوضوحها وحسن الخط الذي كُتبت به؛ ولعدم وجود بياض فيها أو خرم أو غير ذلك مما يعيب المخطوطات، و هذه النسخ كالآتي:

النسخة الأولى: نسخة الأصل، وهي النسخة الموجودة في مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة (عارف حكت) تحت الرقم (IV\&V) و هي تقع في أربع ورقات كذلك، وكُتبت بخط مغربيّ واضح وجمبل، ولكنه غير مشكول، ولا يخلو من بعض اللسقط والتصحيف والتحريف، نبهت على ذلك في حينه أثناء المقابلة. وكان الناسخ يضع علامة باللون الأحمر عند بداية الغصن وانتهائه، كما ذكر في بدابة النسخة باللون الأحمر وله رضي اله عنه منظومة في النحو، ثم قال: " بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ثم شر ع في المنظومة. وقد وُضِعِ

في الطرّة في بداية الموشحة ختم دائري كتب في وسطه: وقف محمد العزيز الوزير • ولم يرد في هذه النسخة اسم الناسخ و ولا تاريخ النسخ. النسخة الثانية: نسخة (م)، وهي النسخة الموجودة في قسم المخطوطات في المكتبة المركزيّة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة تحت الرقم (lov६) وهي مصوّرة من المخطوط المحفوظ بروضة خيري بمصر تحت الرقم (NV؟)، وهي تقع في أربع ورقات فيها الموشحة، والورقة الرابعة عليها العنوان، واسم المؤلف، وعدد السطور في كل صفحة (Y) (Y)

 تقريبًا، ومعظم كلمات النسخة مشكولة، لا سيما المشكل منها، وقد كُتبت بخط واضح معتاد، خالٍ من الطمس، ولكنها لا تخلو من أسقاط وتصحيفات قلبلة نبهت عليها في مواضعها. وبعد الانتهاء منها ذكر أنه كتبها في مكة المكرمة، و هذا نصه: " وكانت كتابتها بمكة الشريفة زادها الشه شرفا وكرمًا، لا حرمنا الهَ و إياكم من الرجوع إليها". ولم يرد في هذه النسخة أيضًا اسم الناسخَ ولا تاريخ النسخ. النسخة الثالثة: نسخة (ف)، و هي النسخة الموجودة في قسم المخطوطات في مكتبة جامعة هارفارد تحت الرقم ( 1 ) )، وقد حصلت على هذه النسخة أثناء عملي في تعديل ملحوظات المحكين التي وردت إليّ من المجلة، وقد اعتمدتها نسخة ثالثة؛ لجمال خطها؛ ور غبة مني في الاستفادة منها، و هي نقع في ثماني صفحات، وأسطر كل صفحة تسعة عشر سطرًا، ما عدا الصفحة الأخيرة منها فعدد أسطر ها نسعة فقط؛ لأن الموشحة قد انتهت، وقد ورد اسم ناظمها السوطي فيها مرتين في بداية المخطوط وفي

نهايته، وقد الإشارة لذلك في نسبة المخطوط إلى مؤلفه، وقد نص الناسخ
 الرابع عشر من جمادي الآخرة من سنة خمسٍ وسبعين وتسعمائة من الهجرة النبوية الشريفة، وقد كتبت هذه النسخة بخط جميل، مزيج من عدة خطوط، منها النسخي، والرقعي، والمغربي، وجاءت لوحاتها مرتبة لا سقط فيها، وهي واضحة الكلمات، وخالية من الطمس إلا في كلمة واحدة، هي "خرجة" البيت المبدوء بقوله: " و اضم منادى ..." حيث لم يبق من كلمة (يعرب) إلا حرف الباء الأخير، ولم يرد فيها اسم الناسخ، ولكنه قريب من عصر ناظمها اللسيوطي، ولم يرد في هو امشها تصحيحات ولا استخر اكات على الناسخ مما يدل خلو ها من الأخطاء، ومن تعليقات العلماء عليها.

و هناك نسخ أخرى لهذه الموشحة، منها نسخة في مكتبة الأسد في سوريا تحت الرقم ( 101 Y 1 ) ونسخة في موجودة في دار الكتب المصرية تحت الرقم ( 1 ( ) ).

وكما سبق أن ذكرت أن المنظومة انتهت عند باب التو ابع، ومما يؤكد أنها لم تأتِ على جميع الأبواب النحوية تصريحه أن الموجود منها هو ما نركه السيوطي، حيث قال: " تمت المنظومة بحمد الله وحسن عونه".

مجلةكلية|اللغة|العرييةبالقاهرة العكدالثامن والثلالثون


- نسخة الأصل:


نسخة (م):


الـموشحة|النحويةفهي علم. العرييةلجلجالٍ الكين اللسيوطيم


م

Mixidetole

6

,
150
"





6
Wintlobry
64
.

9

القسم الثاني - التحقيق
أَرْْغَبْ
(Y)
أَفضَالَهُ كُــلَّ آمــلٍ
(إلَى إِلَهِ الأَنَامِ مَنْ نَحَــا










$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في الأصل: (تطلى). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (驻) في (م): (العلم). } \\
& \text { (0) سقط من (©) (٪) } \\
& \text { (†) في الأصل: (عصمته). }
\end{aligned}
$$






تَرَغَــــبـبْ






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

$$
\begin{aligned}
& \text { (६) في (م): (و الجر). }
\end{aligned}
$$

 و الحَرَفُ والأَمرُ والــــــــــــــِيُِ



بــــلرَّفع وَالنَصــبـبِ فِيهِهـــا وَبِجَـرْ
في اسمٍ وبَالجَزمِ(گ) فِي سِوَاهُ وقَـَرْ
فِي أَصلِهَا ضَمُ فَتحُ كَنــرُ الأُخَــرْ



( ( ) في النسخ الثثلاث: (سمى) و الصو اب ما أثبته.
( ( $)$
(َ) في الأصل: (بُبيا).

 (7) في الأصل: (و الألف).


وَاوْ لِجَمعِ يَصِحُ حَيـثُ عُـرِفْ (1)
 و النَّصْنـبُ بِالكَنْــر للــــني جُمِعــا
 وَاجْرُرْ بِفَتْحِ مَا الصَّرَفُ قَدْ مُنِعَا (o)
أَصوَبْبِ (Y)




( () في (†): (نحو عطف) بدل (حيث عرف).
 ( ) (گ) في الأصل: (بناتي).
 (T) في الأصل (فعلا).
(V) (V) في الأصل: (اصحب) (V)
(^) (^) في الأصل (فيه) ولا يستقيم به الوزن.
(9) سقط هذا الغصن من (ج)
(• ( ) سقط هذا الغصن من (م).

مجلةكلية|اللغة العرييةبالقاهرة العذكالثامن والثلآثون


(0) ${ }^{(0)}$


وَالجَزْمٌ والنَّصَنــبُ فِيــهِ مَـــا ثَبَتَّا

وَنَحو مُوسَى وهو (•) الَّذِي قُصِــرَا
فِيهِ جَمِيــعُ الإِعـرَّابِ مَـــا ظَهَـرَا
والــمُرنَقِقي غَبــرُ نَصْنــبِهِ اسنْـنتَرَا
( (1) في الأصل (اثنتين) ولا يستقيم به الوزن.



$$
\begin{aligned}
& \text { (گ) في (ذ): (وزن ووصف عرف وما عدلا). } \\
& \text { (0) في الأصل: (ما علا). }
\end{aligned}
$$

(7) في الأصل: (ردا احفظ العلا) وفي (ف): (أنث قد تم وعجمة عمل)). وما أثبته من


$$
\begin{aligned}
& \text { (9) في الأصل: (فعلى على) وفي (ف) (ا): (يرمي) بدل (يرم). }
\end{aligned}
$$



واسْمًا بِوَضْـِعٍ كَجَفْنَرٍ ومْنَـــا (1)


وَهَالَكَ رَفْعَ الأَســمَاءٍ عَــنْ عَجَـل






( )

( ( ${ }^{\text {( }}$
(६) في الأصل: (علا) (ع)

(T) في الأصل: (وضعا) بدل (وصفا)، و(له) بدل (لها) (لها).
(V) (
(^) سقط هذا الغصن من (今).



وبَاتْ أَضَحَى وَصَـــارَ لَــيسَ كَـَذَا





$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) سقط هذا الغصن من (ج). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (₹) (₹) في (م): (فالمبتّاي). } \\
& \text { (0) (سما) سقطت من الأصل، وفي (ت): (سُمى). } \\
& \text { (T) (وبعد) الواو سقطت من الأصل، ولا يستقّم الوزن بدونها. } \\
& \text { (`) (`) في الأصل: (معده). } \\
& \text { (^) في (م): (بَرح) بالتاء. }
\end{aligned}
$$

لنئلا يحصل في البيت زحف. وفي الأصل أيضنًا: (على) بدل (علَّ). و الصو اب ما أثبثته.



الفَاعِـــــلْ اســــْعٌ






( ) في (م): (كذي ها) بدل (كذا بما).
(ץ) في الأصل: (ويوعن).
(ץ) في (ذ): (اللَذ).
( ( ) في الأصل و(م): ( ( هدا) و الصواب ما أثبتّه.
(0) في (ف): (وغر) (
( ( ) في الأصل: (واجد) وفي (†): (و لاحذ) ولا معنى لهما هنا.
(
(^) في الأصل: (نجب) وفي (م): (فانتحب) وما أثبتّه يقتضيه السياق.
(9) في (م): (ينب).
(• ( ) في الأصل: (كحى) و(ف): (كجيء) والصواب ما أثبتّه.

,

مِنْ وَقْتٍ أَو مَوضِعِ غــدًا وَهُنَـــا (0)





$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) في الأصل وفي () ( (و): (وهاك ذا). } \\
& \text { (ץ) في (†): (مفعونا). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سقط هذا الغصن من (م). وفي الأصل: (موضوع) بال (موضع) (ر) و(أو هنا) بدل (و هنا). } \\
& \text { (7) في (م): (خلا). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }) \\
& \text { (9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( Y) سقط هذا الغصن من الأصنل، وفي (ف): (في فاعل مع زمانـه سُمُيَّ). }
\end{aligned}
$$











$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) في (م) و( } \\
& \text { (ץ) في الأصل: (الجار وصف وصف بيبتين ما أبهما) وفـــي (ف): (و الحــال) بـــل } \\
& \text { (الحال) } \\
& \text { ( }{ }^{(ا)} \text { سقط هذا الغصن من الأصل، وفي (ف): (وهو) بدل (ثم). } \\
& \text { ( ( ) في الأصل: (منا)، وفي (ف): (مشيًا). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) في (†): (مميز منكر بغير لما). } \\
& \text { (V) في الأصل: (ممتز) بدل (مميز) و (أو جمد) بدل (وجمد)، في (ذ): (ابهــم مــن } \\
& \text { نسبة كطاب غنا). } \\
& \text { (^) في (ـ): (و الذاتُ و القَرَر ثم ذا ذما). }
\end{aligned}
$$









وَجُرَّ بِالحَرْتْ وَهْوَ مِـنْ وَإِلَــىـى

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) في (ظ): (عَلْمْ). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) في الأصل: (و انصب بالاستشثاء بدلا). } \\
& \text { (0) في (ف): (أنَبَّ). }
\end{aligned}
$$



(^) سقط هذا الغصن من (م). وفي الأصل: (غدا) بدل (عدا) ، وفي (ف): (في خـــلا غدا فَفَّا).

$$
\begin{aligned}
& \text { (••) في (م) و(ف): (والي). }
\end{aligned}
$$

فِي الكَافُ عَنْ رُبَّ مُذْ وَمْنُخ عَلَى ()








لَنْ كَيْ إِنَنْ نَحو لَنْ تَتَلَ ذَهَــبـبٌ(1)



ووَاوِ جَمْعٍ جَوَابَ مَنْ سَـــأَلَا و الجَحْنُ و اللامُ أَو كَجْئهُ(1) وَلَا تَعْلَبْ





 النَّعَّتُ فِي الْنكرٍْ مَـــنْ سِــوَاهُ فُفِـي
 الثَّ
( ( ) كلمة غير واضحة في النسخ الثلاث.
(Y) في الأصل: (مهمى).

(گ) في (م): (بتبع).
(0) في (ف): (أُوكي).
(7) سقط من الأصل.
(V) سقط من (†) (V)

[^0]



 شَيءٌ مِنَ الشَيء سَـــابِقٌ فَــرَطُ(Y)


وَالكُلُ مِنْ بَعْضِـــهِ كَكَــا ضَـَبَطُو ا





(وكانت كتابتها بمكة الشريفة زادها الهَ شرفًا وكَرمًا لا حرمنا الهَ وإِيَّكم
(0) (0) من الرجوع إليها
(T) تمتْ المنظومة بحمد الهَ وحسن عونه (
( ( ) في (م): (صلًّ)
(ץ) في الأصل: (النّسِ).
(Y) في الأصل: (فابلغ).
(₹) في الأصل: (المرا اذا).
(0) مضاف من (م).
(1) (1) مضاف من الأصل.

الخاتمة
الحمد شله و الصـلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
كان هذا البحث تحقيقًا ودراسةً لموشحة نحوية تعليمية اسمها الموشحة النحوية في علم العربية، وقد خلصت بعد تحقيقها ودراستها إلى النتائج الآتية:

- توظيف الفنون الأدبية كالموشحات في تعليم النحو أو ما يُسمى بالنحو التعليمي
- تيقن العلماء - رحمهم الله تعالى - بأن النحو وسيلة للعلوم الإسلامية لا غاية، فر أينا العالم بالنحو عالـــمًا بغيره من العلوم؛ ولهذا سعوا عن طريق المنظومات إلى تيسير تعليم النحو للمبتتئين.
- قصد التجديد في طريقة تعليم النحو؛ لأنه قد بلغ منتهاه فلم يُعد هناك من جديد فيه؛ فلهذا تناقس العلماء في التجديد في طريقة تعليمه، فأكثروا من المنظومات.

سبق السيوطي لهذا العمل على حد علمي، فهناك مؤلفات سُميت بالموشحات أو الموشحة، وهي ليست كذللك بالمعنى الحقيقي الذي تحمله الموشحة، فمثلاً: الموشحة النحوية في شر ح كافية ابن الحاجب للخبيصي، هي مجرد شرح للكافية وليست منظومة، وكذلك القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية لابن الحاجب، هي قصيدة شعرية وليست موشحة.

- مما يلحظ على السيوطي - رحمه اله تعالى - أنه لم يستوف أبواب النحو كاملة كما فعل ابن ماللك في ألفيته، فقد بدأ بباب الكلام ووقف

عند باب النوابع، وكذلك لم يكن يذكر الحدود والشروط والعلامات كاملة، فمثلا عند حديثه عن علامات الاسم اكثفى بذكر علامتين هما الجر والنداء، ويمكن الاعتذار له بأنه ناظم، والحديث في النظم ليس كمثله في النثر . كما يعتذر له أيضًا بأنه نظم هذه الموشحة للمبتدئين. - اهتم السيوطي في هذه المنظومة باللهجات العربية القديمة، فقد ذكر أن
هناك لغات في (عَلَّ) عند العرب(').

- من الملاحظ على هذه المنظومة أنها صيغت بأسلوب سهل، جليّ العبارة، واضح الأفكار، مترابط المواضيع، وهذا ظاهر لدى مَن صنَّف منظومته للمبتدئين؛ لأنه يجعلها قريبة وحاضرة في ذه متعلمها.
- من الملاحظ على أسلوب السيوطي فيها أنه راعى طريقة التنكير الإنساني القائمة على التنريج من الكليات إلى الجزئيات أو العكس. كانت هذه أهم النتائج التي توصلتُ إليها من تحقيق هذه المنظومة، أسأل اله العظيم بأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم.
ثبت المصادر و المراجع
- تاريخ ابن يونس المصري، عبد الرحمن بن أحمد الصدفي، طا، دار الكتب العلمية، بيروت، اڭ (اهــ
- تاريخ الأنطاكي (صلة تاريخ أوتيخاء) ، يحبى بن سعيد الأنطاكي، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، جروس برس، طرابلس طلبنان، . 199.
- توشيع التوشيح، صلاح الدين بن أيبك الصفدي، تحقيق: ألبير مطلق، بيروت، 977 (م.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طا، دار إحياء الكتب العربية، .هـور، مصر،

- خلاصة الأثز في أعيان القرن الحادي عشر، محمد أمين المحبي الحموي الدمشقي، دار صادر، بيروت.
- دار الطراز في عمل الموشحات، هبة اله بن جعفر بن سناء الملك الكاتب، طا، دار الفكر، دی٪
- درّة الحجال في أسماء الرجال (ذيل وفيات الأعيان) ، أحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن القاضي، تحقيق: د محمد الأحمدي أبو النور،
 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، علي بن بسام ، تحقيق: إحسان عباس، طا، الادر العربية للكتاب، ليبيا - نونس.
- سلم الوصول إلى طبقات الفحول، مصطفى عبد الله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة، تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتققيم: أكمل الدين إحسان أو غلي، تدقيق: صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس: صدلاح الدين أويغور، مكتبة إرسيكا، إستانبول- تركيا.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط، طا، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، 7 •؟ (هـ.
- الصناعتين، أبو هلال العسكري، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبر اهيم، المكتبة العصرية، بيروت، 9 اء (اهـــ
- فهرس الكتب العربية الموجودة في دار الكتب المصرية، دار الكتب المصرية، ط1، 0 ٪ (اهـ.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اله
القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة، مكتبة المثنى، بغداد، (؟9 9 (ه. لسان العرب، ابن منظور الإفريقي، طّ، دار صادر، بيروت، .-ه! !

- المدخل إلى نقويم اللسان، ابن هشام اللخمي، تحقيق: أد حاتم صـالح الضامن، طا، دار البشائر الإسلامية، بيروت-لبنان، £Y \& (هــ - مساللك الأبصار في مماللك الأمصار، أحمد بن بحبى القرشي العدوي العمري، ط1، المجمع النقافي، أبو ظبي،
- معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثى، ودار إحياء التراث

العربي، بيروت.

- المقتنى في سرد الكنى، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد صـالح المراد، طا، المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورةالمملكة العربية السعودية، ^ • ع اهــ.
- الموشحات في بلاد الشام منذ نشأتها حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري، مقداد رحيم، طا، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، .- ) \& . $V$
- النور السافر عن أخبار القرن العاشر، عبد القادر بن شيخ العيدروس،



[^0]:    
    

