
"كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

$17 . \varepsilon$
" كان" بين النّمـام والنّقْصان في القِر اءات المُّو اترة دراسةٌ في التركيب والدّلاهة

أحمَـــــ عبُّالموجُود عطيّة سُليمـن مُعوّض
الملخص :
تهدف الدراسة إلى بناء أُفق متكامل في التركيب النحويّ ومآلاته

 سعة العربيّة عندما يعبّر بها القر آن عن شؤون حياة المسلمين؛ ذلك أنَّ القراءات اللتواترة آفاق من التعالق اللططلق بين تخريج الكلمة في الإعراب، وتحديد مرادها في اللاللة، ويصبح هذا التُعلُق مطبّا علميًّا
 الار اسة باب "كان" بين الثمام و النقصـان. وقد اصطفى البحث المنهج الوصفي الاستقرائي التطليلي في دراسة المواضع التي تنوعت فيها استعمالات (كان) تماما ونقصانا في القراءات التا
 المروية رفعا عن بعض القراء ونصبا عن غير هم، وقد انعكس ألثزه في المعنى والتزكيب، وقد أمكن الجمع نحويا ودلاليا بين القراءتيّن على منهج النكامل في التأويل اللاللي اعتصاما بإجازة العربية الوجهين، وإظهارا
 الاحتمالات الإعر ابية وكثف تأويلاتها الدالالية في تجليات قر آنية أخرى، كدر اسة التر اكيب التي تحتمل (كان) فيها التمام و النقصـان والزياديادة. (الكلمات (المفتاحية: كان، تامة، ناقصة، القراءات المتو اتنزة، التزكيب، اللاللة.
"كان"بين التمام والنقصان فييالقراءات المتواترة
"Was" between the completeness and the decrease in frequent readings. Study in composition and

## significance

## Ahmed Abdel-Maqdis Attia Suleiman Mouawad

 Abstract:This study aims to establishing an integrated frame for the syntax structure and the subsequent parsing as well as its interpretative semantics and dimensions when there are more than one consecutively-transmitted mode of recitation, with the aim of getting rid of the narrowness of difference, disagreement, classification and description of what is not suitable to the spacious area of the Arabic language when used by the Quran in expressing Muslims' life affairs. That is because the consecutively-transmitted modes of recitation are but horizons of absolute correlation in terms of the word parsing and defining its connotation. This correlation becomes a scholarly requirement that needs to be carefully examined. For this, I chose the topic of "Kāna Bayna Al-Tamām Wa AlNuqṣān" (i.e. Kāna between perfection and imperfection) to be the theme of this study.
The researcher has adopted the descriptive, inductive, analytical approach in studying the topics where Kāna is used as a perfect/imperfect particle in the consecutivelytransmitted modes of recitation. As such, he reached the conclusion that parsing possibilities are already present in the transmitted modes of recitation, to the extent that its effect has been reflected in meaning and structure. Besides, as far as parsing and semantics are concerned, it was possible to gather between these two modes of recitation in line with the integration approach applicable in the semantic interpretation relying on the fact that the

مجلةكلية|اللفةالعرييةبالقاهرة المك؟الثامن والثلالثون
Arabic language accepts both the two aspects and to show the beautiful aspects of the Noble Quran. The research thus recommends continuity of applying the parsing possibilities theory and unveiling its semantic interpretations in other verses of the Quran.

Keywords: Kāna, perfect, imperfect, consecutivelytransmitted modes of recitation, structure, semantics
"كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة


الحمد لهَ الأي شرف العربيةَ بالقرآن، والصلاة والسلام على أفصح ولا عدنان، وعلى آله وصحبه ومن سار على هايه، واستن بسنته أما بع

فتنظق هذه الاراسة من تنوع الاحتمالات الإعر ابية لألفاظ القرآن
 وجه إعرابي- التمام أو النقصان ، مع بيان أثر هنا التنوع الإعرابي في المعنى؛ جمعا بين القراءتين على منهج التكامل في التأويل الالاليّ واعتصامًا بإجازة العربيّة الوجهين الإعرابيين في السياق القِّائي الو احد.

وقد استقى البحثٌ مادته من القراءات المتواترة التي تُمثل الفصحى
 اللنوية الصالحة للاراسات التطبيقية؛ كما أن منهجهها من أصح مناهج
|النقل اللثوي.
وتهـفُ الاراسة إلى بناء أفق متكامل في التركيب النحويّ ومآلاته الإعرابيّة، وفي اللالاة وأبعادها التأويليّة عند تعدّد القراءاء اليّات المتواترة خروجا من ضيق الخلاف والاختلاف والتصنيف والوصف بـلـة بما لا يليق إلى سعة العربيّة عندما يعبّر بها القرآن الكريم عن شأن من شؤون الون حيا
 تخريج الكلمة في الإعراب، وتحديد مرادها في الالالة، ويصبح هنا
 اخترتُ منها في هذه الاراسة باب "كان" بين التمام والنقصان؛ تذوقا

لطعومِ أساليب القرآن واستثثارة لما خفي من أسراره، فصار عنوان البحث: (كان بين التمام والنقصان في القراءات المتواترة دراسة في التركيب والالالة).

أما الإشكاليّة التي يسعى هذا البحث إلى معالجتها فتتمثّل في مجيو "كان" في بعض آيٍّ القرآن الكريم متبوعة بكلمة اسميّة واحدة، ثبت بالقراءة المتواترة قراعتها على وجهين: أحدهما بالرفع، فلا منصوب، وثانيهما: بالنصب على إضمار مرفوع؛ فتكون تامّةّ مكتفية بفاعلّها تارة، وناقصة آخذة خبر ها بإضمـار اسمها أخرى؛ ومن ثم يجيب البحث عن

التساؤلات الآتية:
ما وجه قراوة الرفع وما وجه قراءة النصب في كل موضع من مو اضع الاراسةّ؟ ومـا أبعاد التركيب النحوي للعامل المشتركّ(كان) على الوجهين، وهل يؤدي كل وجه إلى تغير في التأويل الدلالي للتركيب؟ ومـا موقف البحث من تفضيل بعض المعربين وأهل الار ايـة والتفسير قراءة مـا بججج إعرابية مرجِّحة لها؟ وهل ثمّة طريقة لبناء أفق أكبر متكامل بين دلالتي التمام والنقصان ارتكازا على سياق النص القرآني؟ وقد اصطفى البحثٌ المنهجَ الوصفي التحليلي طريقا تمضي الاراسة عليه؛ إذ قام -بعد حصر المواضع التي تنوعت فيها استعمالات(كان) تماما ونقصانا في القراءات المتواترة"- بعرض كلِ موضع في مقطعه القرآني الذي يضمن تمام المعنى، مـ ذكر وجوه قراءاته المتواترة معتمدا على كتب الرواية، ثم وجهتٍ الاراسةٌ كلا من قراعتي الرفع والنصب مستئنسةً بأقام نصّ توجيهي" من كتب الإعراب أو الاحتجاج، مستتبطة مـا يترتب على كلّ وجه من أثر في التركيب والدلالة ، ثم دلفت

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءءات المتواترة

إلى مـا أدلى به أسلافنا من ترجيح بين القراعتين عرضا وتحليلا

ومناقشة.

وقد اقتضت طبيعةُ الموضنوع والمنهجُ المتبع وخطواتُ تطبيقه وآليةُ معالجة مواضعه أن تكون أقو ال العلماء في الترجيح بين وجهي الرفع أو النصب أو الاستواء بينهـا عمادَ تصنيفِ هذا البحث إلى ثلاثة مباحث يسبقها تقديم ومدخل، وتتبعها خاتمة وفهارس على النحو الآتي: المقدمة: تكثف عن أهمية البحث وإثكاليته وهدفه ومنهجه

وخطته.
المدخل: لإجلاء الفرق بين (كان) التامة، و(كان) الناقصة شكلا
ودلالة وعملا، مع بيان ماهية الالالة التركيبية، وموقع القراءات المتو اترة من الحُجّيّة النحوية.

المبحث الأول: مـا ترجّح فيه النصب، ويندرج تحتّه سبعة مواضع مرتبة وفق ترتيب المصحف.

المبحث الثاني: ما استوى فيه الرفع والنصب، ويندرج تحتّه أربعة
مواضع.
المبحث الثالث: مـا ترجّح فيه الرفع، وقد تضمن موضعا واحدا فقط.
الخاتمة: لأهم النتائج، وأبرز التوصيات.
(الفهارس: فهرس لحصر المواضع التي تم تحيلها وفق ترتيب المصحف، وثبت للمصادر و المراجع، وفهرس للموضوعات.

والار(سات حول(كان) وأخواتها أكثر من أن تُحصى، وقد أحصى
البحث منها دراسات ثلاث متعلقة بكان وأخو اتها في القرآن الكريم هي:
1- كان في القرآن الكريم ــراسة تركيبية دلالية، رسالة ماجستير

وتناولت الاراسة الحديث عن(كان) الناقصة، المسبوقة بـ(ما)، وبــ(لو)، وبــ(إن) في القرآن، ولم تتعد دراستـه الثشكل التركيبي الذي تظهر عليه(كان)، وطبيعة الإسناد لـــ(كان) مع بعض النقولات من كتب التفاسير، دون أن يعالج في فصده الرابع: (كان المسبوقة بإن في
(القرآن) أي مثالٍ مما تناولهه هذا البحث.
r سورتا (البقرة والنساء أنموذجا، رسالة ماجستير للباحثة: خديجة مرات،
 و الرسالة لا تتدو أن تكون دراسة شاملة للنحو العربي القديم و النحو الوظيفي نظريا، ولم تتجاوز الاراسة التطبيقية إحصاءَ ورود كان في سورتي البقرة والنساء مصطفية بعض المواضع لتحليلها وفق نظرية النحو الوظيفي بذكر بعض المظاهر النحوية كالإحالة والحذف والتققيم والتنأخير، ووفق النحو (العربي القديم بإعراب بعض الجمل، من غير

تحليل أي موضع من المو اضع التي عالجها هذا البحث.
r- ما تُمّم من الأفعال الناسخة في القرآن د. إبراهيم بن سليمان (البيمي، بحث منشور في مجلة الاراسات اللغوية، العدد الأول -أبريل
م1999

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

وقَ تناول هذا البحث من النواسخ التامّ منها فقط، وما كان الثّمام
 وعملها، وثانيهما: تطبيقي على القرآن كله، وقد جعل الباحثٌ مطلبا لكان بين التمام والنقصان متناو لا بعض المو اضع التي تناولها هذا (البحث بذكر الأوجه القر ائية المروية لها فقط دون ألنى تحليل أو توجيه.

أما بحثنا هذا فقد عُّي بالمواضع التي تباينت فيها الاحتمالات الإعرابية المروية قر ائيا بين الرفع و النصب -ضاربا الصفح عن سو الما ؛ ممـأثر في تركيب كان حملا على التمام أو على النقصان، كاشفا عمـا يرتكز عليه كل احتمال تركيبي من معنى يقبله تفسير الآية على وجه مـا، محاولا تلمس آفاق التعالثق المعنوي بين القراعتين، سائلا الربّبّ الكريم مغفرةَ الزلات وإقالةَّ (العثرات والمسامحةَ على الجنايات؛ فهو الذي يقبل التوبةَ عن عباده ويعفو عن السيئات.

## كتبه

د. أحمد عبد الموجود معوض


بين الثمـام و الثةصان شكلا ودلالة
اتفق النحاة على أن (كان) يمكن أن يكون لها استعمالان أحدهما:
 خصوصية دلاية مختلفة عن غيره من الأفعال؛ حيث تختلف اللالاة بناء على اختلاف نوع (كان) وتركيبها في الكلام؛ فهي لا تدوم على نـي نـق واحد في اللالة وإنما تتنوع حسب المغنى الذي نستقيه من خله تر اكيبها المختلفة وسياقاتها المتنوعة.

وقا عقد سييويه بابا لكان وأخواتها سماه: (هنا باب الفعل الأي يتعدى اسمَ الفاعل إلى اسم المفعول، واسمُ الفاعل والمفعول فيه لثيء واحد) وهو يقصد الأفعال الناقصة، ثم بين مغنى النقصان فقال:"...وذلكـ
 لا يستظني عن الخبر، تقول: كان عبدالهُ أخاكّ، فإنما أردت أن تخان أنبر عن الأخوة، وأدختت كان لتجعل ذلك فيما مضى."(1)

أما الالالة على التمام فجاءت في قوله:"وقا يكون كلكان موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول: قل كان عبد الله، أي: قد ظلّ علّ عبد الهُ، وقد كان الأمر، أي: وقع الأمر ..."()

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون 0/1 ؛ } \\
& \text { ( ( } 7 \text { ( السابق }
\end{aligned}
$$

## كان"بين التمام والنقصان فيهالقراءاتات المتواترة



1- لم يصرح بمغنى التمام والنقصان لكن يفهم من نصيّه أن: (كان) التامة: هي التي تكتفي بفاعلها وتقتصر عليه، و(كان) الناقصة: هي التي لا تقتصر على فاعلها بل تفتقر إلى الخبر، ولا تستظي عنه.

ץ- بقصد سيبويه بالشيء الواحد في غنوانه: أن الاسم والخبر في
(1).هذه الأفعال يرتبطان باسم واحي

〒- (كان) التامة تدل على الحدث علاوة على دلالتها على الزمن،
ولها معان منها: الخلق والوقوع...، أما كان الناقصة فتال على الزمن فقط.

६- أشار سييويه إلى أن هذه الكلمات أفعال؛ لتصرفها في الماضي و اللمضارع وغير هما.

وقلا اتفق النحاة بعد سييويه حول معنى (كان) التامة، وأنها فعل يتضح فيه مغنى الحدوث، وأنها تكتفي بمرفوعها عن منصوبها؛ ليحصل الإسناد بينها ويين مرفوعها.

غير أن النحاة اختلفوا في تعيل نقصان (كان) على مذهبين مستوحيين من كلام سييويه، أولهما: دلالة (كان) على الزمان دلمان دون الحدث(")، والثثاني: عدم اكتفائها بالمرفوع و واحتياجها إلى منصوب()
(1) النحو العربي د. إبر اهيم إيراهيم بركات (1)/ (1)



ومـع أن القدماء صنفوا (كان) الناقصة ضمن الأفعال، لكنهم أدركوا اختلافها عن الأفعال في بعض الخصائص التي اشترطت مقياسا لتحديد (الفعل(') ومن أهمها أن (الفعل وضع دليلا على الحدث المقترن بالزمـان، والاقتران وُجد تبعا(٪) ، أمـا (كان) الناقصة فقد ستُلبت الدلالة على (لحدث، وتجردت للالالة على الزمـان، وبسبب ذلك ذهب جماعة من النحويين إلى أنها حرف لا فعل.()

وذهب بعض المحدثين إلى أن كان الناقصة وأخو اتها ذات تركيب متميز تقف به وسطا بين الاسمية والفعلية، وأنها أفعال شبيهة بالأدوات تدخل أصلا على الجملة الاسمية وتغير حكم الخبر فيها؛ لذا تُثبه (الفعلية شكلا، لكنها اسمية نسبة وعلاقة، والفعلية فيها تأتي من الفعل الناسخ الناقص ذات (الصفة الخاصة، والاسمية فيها تتمثل في الاسم والخبر (اللاين كانا في الأصل مبتدأ وخبر ا.(₹)
(+( عقد الزجاجي بابا لكان وأخو اتها سماه(باب الحروف التي ترفع الأسماء وتتصب
الأخبار) . راجع: الجمل في النحو للزجاجي ص (گ
(£) ينظر:الإعراب والثركيب بين الشكل والنسبة د. محمود شرف الدين


$$
r \leqslant \Lambda_{6} r \leqslant q
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (') النواسخ بين النحو العربي القديم والنحو الوظيفي صهم0 } \\
& \text { (「) شرح المفصل لابن يعيش (r) }
\end{aligned}
$$

"كان" "بينْ التمامر والنفصان فيع القراءات المتواترة
والصحيح أن (كان) الناقصة فعل، وهو مذهب الأكثرين؛ لأنه تلحقها تاء الضمير وألفه وواوه، وكذا تاء التأنيث الساكنة، علاوة على أنها تتصرف وتدل على معنى في نفسها وهو الزمـان(').

وعدم دلالة(كان) الناقصة على الحدث صيّر ها فعلا من جهة اللفظ والتصرف؛ أي فعل عبارة، إلا أنها لما دخلت على المبتدأ والخبر وأفادت الزمان في الخبر صار الخبر كالعوض من الحدث؛ فلذّلك لا تتم الفائلاة بمرفوعها حتى تأتي بالمنصوب، فــــنـيان) دالة على الزمان بصيغتها، وعلى الحدث بخبرها، وبذللك صارت مع الخبر بمنزلة الفعل الدال على (「). الحدث والزمان

## التمام والنقصان بين طبيعة العمل وخصوصية التركيب

(كان) التامة جزء أصلي من الجملة الفعلية لأنها المسند فيها، ولا
خلاف في دلالتها على الحدث الذي يتصف به فاعلها (المسند إليه، وحين تأتي في الكلام لا تأتي بناء على جملة منفردة بذاتها كالناقصة؛ بل"تّتّ الكلامَ بمرفوعها"(٪)؛ ومن ثم يحصل الإسناد بينها وبين هذا المرفوع. وللتركيب بوجود (كان) الناقصة ودخولها مع الخبر في وحدة دلالية كاملة طابع خاص بانتفاء صفة الإسناد عنها؛ إذ إن خبرها ليس كخبر المبتدأ، وليس كمفعول الفاعل، كما أن (كان) ليست كالفعل، وجانب

$$
\begin{aligned}
& \text { (") ينظر : أسرار العربية للأنباري ص rץّ،، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري } \\
& \text { صر M }
\end{aligned}
$$

الحدث في الجملة نسيج متثابك من (كان) والخبر؛ لذا لا يجوز حذف
الخبر؛ لأــه صـار عوضا عن الحدث.(1)
فــ(كان) الناقصة - إذن - ذات طبيعة خاصة عملا وتركيبا، وتتمثل هذه الطبيعة في تغييرها الحالة الإعرابية للخبر، مع ثبات النسبة الإسنادية بين طرفي البنية الأساسية في الجملة المنسوخة وهي المبتدأ والخبر، فإطار جملتها فعلي من نوع خاص، لكن العلاقةّ بين العناصر داخل هذا الإطار هي مـا كانت بين المبتدأ والخبر، والتغيير في إعراب
(الخبر هو مراعاة لكإطار (لفعلي.
يقول ابن يعيش: "قد تقدم أن هذه الأشبياء لما كانت داخلة على المبتدأ والخبر وكانت مقتضية لهما جميعا وجب من حيث كانت أفعالا بالالاتل المذكورة أن يكون حكم مـا بعدها كحكم الأفعال الحقيقية، وكانت الأفعال الحقيقية ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، فرفعت هذه الاسم ونصبت الخبر ليصير المرفوع كالفاعل والمنصوب كالمفعول من نحو: كان زيد

وابن يعيش في اقتباسه يلمس بحساسبية خصوصية مـا عليه تركيب (كان) الناقصة وأخواتها، فهو تشكلا- يشبه تركيب الفعل والفاعل، لكنه-نسبة- يشبه تركيب المبتدأ والخبر، ومـا أعطى العرب هذه الأفعال هذا الثشكل التركيبي إلا لمشابهتهها بالأفعال، فالتر اكيب النحوية مـا هي إلا


و النسبة صسV


أطر معينة ترتب العناصر المفردة نفسها داخلها، ومن هذه الأطر: فعل+اسم مرفوع+ اسم منصوب

على أن هذا الإطار (لذي به تنتسب تراكيب(كان) الناقصة وأخواتها إلى تراكيب جملة الفعل والفاعل، لا يقوى أمـام الاعتبار التركيبي الآخر

الذي تثنتمي بـه إلى تر اكيب الجملة الاسمية.(1)
ويتبين للك مما سبق أن خصوصية طبيعة تركيب (كان) الناقصة يتمثل في نقاط ثلاثة:

1 - يمكنتا أن نعدّ (كان) في تركيبها داخلة على التركيب، وليست
جز عا أصليا منه.
r- دخول(كان)على الجملة الاسمية يحدث أثرا فيها وهو تغيير الحالة الإعرابية للخبر، ونقلّه من حالة الرفع إلى حالة النصب؛ مما يدل على فعلية(كان) والفعل لابد لـه من عمل. ץ- تنقل(كان) زمن الجملة حسب طبيعة دخولها التركيبي، فهي قد تدل على (الماضي، وقد تدل على المستقبل أو الحاضر؛ ممـا يصبغ (كان) الناقصة وأخواتها دون سواها من الأفعال بصبغة الخصول الخصوصية

التركيبية.(٪)
ومن حيث العامل في معمولي (كان) الناقصة؛ فإن عامل الرفع في الاسم هو الابتداء؛ لأن اسم (كان) كان مرفوعا بـه قبل دخولها على الجملة، وعامل النصب في خبرها هو مـا يميل إليه جمهور النحاة
('( ينظر : الإعراب و التركيب ص ع عV


والبصريون من أن نصب خبر(كان) تشبيها لـه بالمفعول به، ويسميه سيبويـه اسم مفعول، ويُسمونـه خبرا حقيقة، ولكنه مفعول مجازا، وهم

في ذلك يشبهون(كان) بـالفعل (لتام المتعدي (1)
مـا مفهوم الدلالة التركيبية؟
هي الدلالة التي تحصل من خلال العلاقات النحوية بين (لكلمات التي تتخذ كل منها موقعا معينا في الجملة حسب قوانين اللغة، حيث كل كلمة في التركيب لابد أن يكون لها وظيفة نحوية من خلال موقعها، ثم تؤثر (أنماط التركيب النحوي في أداء المعنىى)

وعمـاد هذا البحث إتباع (كان) بكلمة اسمية واحدة تُقر أ على وجهين متباينين رفعا ونصبا ولكلٍ تخريجٌ نـحوي في الإعراب وأثر في الالالهة، فالإعراب إذاً مظهر لفظي خارجي ذو وظيفة دلالية تنمثل في تغيير العلاقات المعنوية في التركيب النحوي، وقد كان ابن جني من أوائل اللغويين الأين أدركوا بجلاء أن الإعراب ملمح رئيس في تصديد المعنى النحوي، يقول ابن جني عن النحو :"هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفهه من إعراب وغيره؛ كالثثنية والجمع والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب والتركيب وغير ذلك"، ويقول في شأن الإعراب:"هو الإبانة عن المعاني بالأفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت(أكرم سعيدٌ (أباه)،
(1) (1) ينظر : الكتاب
() ينظر : الدلالة اللغوية عند العرب د.عبد الكريم مجاهد ص؟؟ 9 1، علم الدلالة اللغوية د.عبد الغفار هلال صّب

## كان"بين التمامر والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

و(شكر سعيدا أبوه)، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر، الفاعل من (المفعول، ولّو كان الكلام شُرْجا واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه."(1) تقرأ من النصين أن ابن جني ذكر أنواعا كثيرة للتصرف في سمت الكلام العربي وأولها التصرف في الإعراب، ومن بينها أيضا التركيب الذي به يمتاز علم النحو عن غيره من علوم اللغة، كما جعل الحركات الإعرابية ملمحا أسناسا للإبانة عن المعنى النحوي الذي يسهم مع غيره في بيان المعنى الالالي.

وليس الإعراب وحده سببا في اختلاف المعاني، فهو صورة لفظية من وراءها سبب آخر هو (لعامل (كان)، حيث يتحكم هذا العامل في تركيب الصورة اللفظية ويوجهها، وقد نبّه إلى ذلك أيضا ابن جني فقال: "النحو إنما هو لمعرفة أحوال الكلِم المتنقلة ألا ترى أنكك إذا قلت: قام بكر، ورأيت بكرا، وممرت ببكر، فإنك إنما خالفت بين حركات حروف

الإعراب لاختلاف العامل، ولم تَعرض لباقي الكلمة."(٪)
وإذا كانت تقع على الدلالة المسؤولية الكبرى في عقد أواصر القربى بين المواقع النحوية لأجزاء التركيب، والتي تتقاسمها -عادة- حالات إعرابية تبدو شكلا مختلفة(؟)؛ فإته لا يمكن فهم تركيب إلا من خلال بنيته

النحويـة؛ فبالنحو تنكشف حجب المعاني(؛)

$$
\begin{aligned}
& \text { (') الخصائص (1) } \\
& \text { (() المنصف شرح الإمام ابن جني لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني } \\
& \text { (r) ينظر : الإعراب والتركيب ص ط } \\
& \text { (٪) منهج في التحليل النصي للقصيدة تنظير وتطبيق د. محمد حماسة عبد اللطيف }
\end{aligned}
$$

و هذا يعني أن التركيب والدالالة متلازمان في اللغة، ولا يمكن الفصل بينهما؛ إذ إن التركيب يمثل الجانب السطحي (لبسيط في الكلام، أمـا (الالالة فتمثل الجانب العميق الاخلي في بنية الكلام وجوه القراءات المتو اترة وموقعها من الحُجّية النحوية:

إنما اعتمد البحث الثقراءات العشر المتواترة أو المشهورة قِواما له وعمادا؛ إظهارا للإعجاز اللغوي التركيبي في النست القرآني المحكم الذي يحتمل ما لا يحتمل غيره؛ ولا غرو فإعجاز القرآن يكمن أولا في نظمه وتركيبه، والقراءات (المتواترة كلها قرآن، ولكل قراءة وجه من العربية، يقول ابن خالويـه: "فإني تدبرت قراعة الأنمة اللسبعة من أهل الأمصار الخمسة المعروفين بصحة النقل، وإتقان (لحفظ، المأمونين على تأدية الرواية واللفظ، فرأيت كلا منهم قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يُفقع، وقصدَ من القياس وجها لا يُمنع، فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية، غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار "(٪).

بل ذهب اللسيوطي إلى أن كل مـا ورد أنه قرِئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواترا، أم آحادا، أم شاذا؛ مـلـا ذلك بإطباق الناس على الاحتجاج بالقراءات الثاذة في العربية إذا لم تخالف فياسا معلومـا؛ بل ولو خالفته يُحتجّ بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم يَجُزْ

$$
\begin{aligned}
& \text { (") (كان) في القرآن الكريم دراسة تركيبية دلالية صץ (Y }
\end{aligned}
$$

## "كان" "بينْ التمام. والنقصاتن فيعالقر|عات المتواترة

(لالقياسُ عليه، كما يُحتّجّ بالْمُجمَع على وروده ومخالفتّه القياس في ذلك (الوارد بعينـه، ولا يُقّاس عليه.(1)

ونقل محمد بنُ (الطيب الفاسـي عن المعافَى بن زكريا النهروراني قولَه :"علم المربية حاكم على (لكلام، و(القرآن حاكم عليه، فإذا خالثفه رَجع إليه،، ولم يتمكن من الحكم بخطئهـ؛ لأـهـ حاكم"(٪).

حقا القرآن الكريم حجة في العربية بقراعاتهه المتواترة، وغير (المتواترة أيضا؛ كما هو حجة في الثثريعة؛ بل إن الثراعات الثشاذة الني فقدت شرط الثواتر لا تقل شأنا عن أوثق مـا نُقل إلينا من ألفاظ اللغة وأسـاليبها؛ لذا لا ينبغي أن يُقاس (القر آنُ على شثيء، بل الواجب أن يقاس عليه؛ فهو النص (الصحيح الثثابت المتواتر، وليس هناك نصنّ مما يُستشهل به يُثبهه في ڤوة إثباته، وتواتر روايته، والقطع بصحته في متنـه ولفظه. ()
(') ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو صVo،V7
(Y)

و اللهجات د. عبد الو هاب حمودة صو ٪

المبحث الأول: ما ترجّح فيه النصب
الموضع الأول:
「
 فَلَهَا أَلِّصَفُ




الثشاهد: قوله تعالثى:" وَإن كَانَتْ وَحِدَةٍ فَلَهَا آلِّْصَفُ "
وجوه القراءة: قرأ المدنيان أبو جعفر ونافع: (وإن كانت واحدةٌ)
بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب هكذا: (وإن كانت واحدةً). (1)




## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة



أولا: توجيه قراءة الرفع
(كان) تامة على قراءة الرفع يقول أبو جعفر النحاس: "وقرأ أهل
المدينة: (وإن كانت واحةٌّ) تكون كانت بمعنى وقعت مثلَ كان الأمر"."(1) ونصن أبي جعفر قـ ألمح إلى أن (كان) -على قراءة الرفع- تدل
على معنى الوقوع، مع إيراده تركيبا مثابها لتركيب الآية برهانا تمام فعل الكون واكتفائه بمرفوعه.

ويتجلى الأتر التركيبي لوجه التمام على الرفع في عدم افتقار فعل
 غير إضمار أو تقدير، ليخالف تركيب جملة: (وإن كانت واحثّة) تريّ تركيب
 ناقصة بإجماع القراءءإٕذ إن اسم (كان) نون النسوة، ولها خبر منصوب. أما الأنر اللالي لهذا الوجه فيتراءى لكك في أن قوله: (كانت واحدةّ)
 حكُّ واحدة أو إرثُ واحدة؛ إذ المعنى والمراد حكمها والقضاء في إرثها لا ذاتُّها (Y).

يقول مكي مفصتّلا الأنر التركيبي واللالي لقراءة الرفع معلّلا تغاير تركيب الجملتين المتعاقبتّن: (فإن كُنّ نساءُ فوق اثنتين فلـنِن ثلثا ما

> (') إعراب القرآن للنحاس //•ء ؟


ترك، وإن كانت واحدةٌ فلها (النصف) :"وحجة من رفع أنه جعل(كان) تامة بمعنى: حدث ووقع، ويُقوي ذللك أنه لما كان القضاءُ في إرث الواحدة لا في نفسها، وجب أن يكون الثققيرُ: فإن وقع أو حدث إرث واحدة، أو حكم واحدة، ونـوه، وقا كان يلزم الرفع في(نساء) في قولهة: (فإن كن نساء) إلا أنه جمع بين المذهبين والمعنيين، فأضمر الاسم مع (نساء) وترك الإضمـار مع واحدة، والقياس واحد."(1)

## ثانيا: توجيه قراءة النصب

(كان) ناقصة على قراعة النصب يقول الأخفش:" قال: (فإن كنّ نساءً) فترك (الكلام الأول، وقال: إذ كنّ المتروكات :(نساءً)، نصْبٌ.
وكنلك: (وإن كانت واحدةً)".(؟)

ونصّ الأخفش-على إيجازه - دالّ على الآتي:
أولا: ذكر قراعة النصب ضمنا بالعطف على الحكم التركيبي للجملة الأولى عندما قال: "وكذلك (وإن كانت واحدةً)".

ثانيا: لم يذكر وجه قراءة الرفع ولم يُشر إليه مما يومئ بعدم رجحانـه عنده.

ثالثا: عقد الأخفش تلاحما تركيبيا بين الجملتين المصدّرتين بكان؛ إذ ألمح إلى نقصان كان الأولى بتقديره (سمها، وحكمِه على خبرها بالنصب، ثم طبق الحكم التركيبي نفسه(اسمـا وخبرا) على الجملة الأخرى، لكنه لم يومئ إلى الأثر الالالي للنصب.

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

## كان" "بينْ التمام. والنقصان فيعالقراءعات المتواترة

ومما سبق يتجلى الأثر التركيبي لقراءة النصب في أنه جعل (كان) ناقصة تفتقر إلى الخبر كالجملة التي قباها، وقد نصبَ(واحدةً) على أنها خبر، وأضمر في (كان) اسمـها وقّره تناسبا مـع السياق المعنوي للآيات وتجانسا مع الضمير المقدر في (كان) الأولى: (كنّ نساء فوق اثنتين...) كما سيأتي بياته.
أما الأثر الالالي لوجه النصب هذا فيكمن في خلع معنى الحدوث من فعل الكون؛ لتبقى (الكلمةُ مجردةً للزمان، ودلالة النصب تلاء تقدير اسم كان للجملة، وقد قُرّ الاسم عند جمهور العلماء بالمتروكة، والمعنى: وإن كانت المتروكةُ واحدة فلها النصف(1) .
 الوارثة(ڭ)، وقيل: المذكورة(ْ)، وهذا التعدد في عود (الضمير يرجع إلى الآتي:
(1) راجع: معاني القرآن للأخفش 1 (1)
 في وجوه القراءات (\% \& \&، البيان في غريب إعراب القرآن



「/ז
 الهمذاني

أولا: تققير الضمير ومرجعه في(كن") في الجملة اللسابقة: (فإن كن"
 ثمّ (كان) ناقصة بلا خلاف، فمن قدر اسمـا مـا في الجملة الأولى قدره هو نفسله في الثانية تحقيقا للتعالثق التركيبي.

ثانيا: الأصل في مرجع ضمير الجملتين (فإن كنّ نساء- وإن كانت واحدة) واحد وهو (الأولاد) في قوله تعالم:(يوصيكم الله في أولادكم) والولا يشمل الأكر والأنثى.

ثالثا: الاختلاف في تقدير المعنى اختلاف لفظي لا معنوي؛ إذ ذهب جلّ علماء الدراية والإعرراب والتفسير - كما أسلفت- إلى تقدير : وإن كنّ المتروكات- وإن كانت المتروكة، "ويه قال بعض نحويي البصرة والكوفةِّ(「)، والحق أن التقديرات كلها لا تعدو أن تكون من باب الترادف اللفظي، فمرادها واحد، وذكر (الأولاد) دليل عليها؛ فالمتروكة هي المولودة وهي المذكورة وهي البنت الوارثة، وليس أدل على ذلك من تقدير الضمير المستتر عند بعض العلماء باثثين أو أكثر من هذه المتر ادفات و (المساو اة بينها().
( (r) ينظر تقدير الضمير في: الكشف / الفريد للمنتجب الهمذاني

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة



رغم أن قراءة الرفع متو اترة منسوبة إلى نـافع وأبي جعفر المدنييَن إلا أن كثيرا من علماء الار اية والإعراب والتفسير قد استحسنوا قراءة النصب مرجحين إياها على قراءة الرفع متّكئين في ذلك على نظرية التآلف والتعالثق التركيبي عند الحكم بنقصان (كان) في الجملتين: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها (لنصف)، وكذا مستتدين أيضا على أن نصب(واحدة) قراءة الجماعة، ودونك غيض من هذه النصوص موجزة:

قال الزجاج:"إلا أن النصب عندي أجود بكثير...فلذلك اخترنا النصب، وعليه أكثر القراعة"، وقال النحاس عن قراعة اللنصب وحدها:"وهنه قراءة حسنة"، وقال ابن خالويهـ:"والنصب أصوب"، وقال الأزهري:"و النصب الاختيار، وعليه أكثر القراء"، وقال الفارسي:" الاختيار مـا عليه الجماعة"، وقال الزمخشري:"والقراعة بالنصب أوفق لقوله:(قإن كن نساء)"، وقال (بن أبي مريم:"وقرأ الباقون(واحدةً) بالنصب وهو الاختيار"، وقال الرازي:" والاختيار النصب لأن التي قبلها لها خبر

منصوب."(')
وللإمام مكي بن أبي طلب نص توجيهي واف لاختيار قراءة النصب ومسوغاته قال فيه:"وحجة من نصب أنه جعل(كان) هي الناقصة التي
 الحجة لابن خالويه ص.
 الغيب

تحتاج إلى خبر اللاخلة علىى الابتداء والخبر، فأضمر اسمَها فيها، ونصب(واحدة) على الخبر، ووفّق في ذلك بين آخر الكلام وأوله، ألا ترى أن أولَه(فإن كنّ نساء) فنصب، وأضمر في (كان) اسمـا، فلما أجمعَ على النصب في(نساء) أجْرْ (واحدة) على ذلك، لأن الآخر قسيمُ الأول، فجرى على لفظه وحكمـه، لأنـه تـعالى ذكر جمـاعة البنـات وحكمَهنّ في مير اثُهن، ثم ذكر حكم الواحدة في ميراثها، فجرت الواحدةُ في الإعراب مُجرى الجماعة، لأن قبل كل واحد منهما(كان)، والتقدير: فإن كان المتروكات نساءً، وإن كانت المتروكةُ واحدةً. وإن أضمرت الوارثات والوارثة فالمعنى واحد، والنصب الاختيار، ليتألف آخر الكلام بـأوله،

وعليه جماعة القراء."(1)
وبتأمل النصِّ تجد أن الركائز الأساسبية التي انطلق منها مكي في
اختيار قراءة النصب هي النقاط الآتية على الثترتيب:
أولا: تُعاقب تركيبين متشابهين مُصدرين بــ(كان).
ثانيا: إجماع القراء على نصب الخبر:(نساء) في التركيب الأول، فأجرى حكم الخبر في الثركيب اللاحق:(واحدة) على حكم الخبر في التركيب الأول.

ثالثا: تثشابه الثتركيبين في إضمار اسم كان(المتروكة أو الوارثة)، ولأن التركيب الآخر قسيم التركيب الأول جرى الآخر على لفظ الأول وحكمـه، فيتألف آخر الكلام بأولهه ويتفق.

رابعا: النصب قراعة الجمهور .

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءات المتواترة

وو اضح مما سبق قوة الحجج الاعممة لقراءة اللصب، ولكن هذا لا يـني استعمال العلماء مصطلحات: (أجود-أحسن-أصوب-الاختيار) وغير ها؛ مغفلين صو اب قراءة الرفع إعرابيا مفضّلّين قراءة متو اترة على أخرى؛ إذ إن قراءة الرفع لا تعدام توجيها قويا، فالتركيب و'فقها على الظاهر لا يحتاج إلى تكلف تأويل ضمير؛ وقد قال أبو حيان:"متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع صحة المعنى كان أولى من حمله على الإضمار "(') "

وبالبحث وجدت نصا واحا يرجح قراءة الرفع على قراعة النصب، وهو لابن التمجيد حيث يقول:"القراءة بالرفع أولى وأنسب للنظم من القراعة بالنصب لتفكك النظم في القراءة بالنصب بحسب الظاهر، فإنه لو كان الضمير في كانت في(وإن كانت واحدة)راجعا إلى الأولاد يفسد المعنى إذ يكون التقاير حينئذ: وإن كانت الأو لاد واحدة وهذا كما ترى لا معنى له، وإن كان عائدا إلى المولودةٌ يلزم الإضمار قبل الذكر لعدم جري ذكر المولودة، وأما على قراءة الرفع يكون (واحدة) فاعل (كانت)، والمعنى: وإن وجدت بنت واحدة من تلك الأولاد، وصح المعنى من غير ارتكاب تأويل وإخراج للكلام عن ظاهره"(٪)

ورغم أن ابن التمجيد وقع فيما وقع فيه غيره عندما قضى بأن الرفع أولى وأنسب للنظم، وأن النصب عكس ذلك، لكن قِوِام تفضيله هو أن قراءة النصب تستوجب-من وجهة نظره- تأويلا مفكِّا للنظم مفسِدا له

$$
\begin{aligned}
& \text { (') البحر المحيط (1)/ } \\
& \text { 00/V (Y) حاشية القُونوي على تفسير الإمام البيضـاوي (Y) }
\end{aligned}
$$

مخرجِا للكلام عن ظاهره؛ وهذا التأويل يقضي بأن يكون مرجع الضمير
إما إلى:
1-الأولاد أي:(وإن كانت الأولاد واحدة) و هذا لا معنى لـه.
r-المولودة أي:(وإن كانت المولودة واحدة) فيلزم الإضمـار قبل
الأكر
والردّ على ذلك بما أسلفته من أن الأصل في مرجع الضميرين هو الأولاد "ولفظ(الأولاد) يشمل الأكور والإتاث، والإناث أحد قسمي مـا ينطلق
 الفعلَ للمعنى، ولو اتّبع اللفظَ لقال(كانوا)"(') لكنه التبع المعنى، الانه وأنثّ الضمير -فقال: (كن"- كانت)- ؛ لعوده على أحد القسمين، ولاعتبار

الخبر (نساء-و احدة) أيضـا.
ولعلّ في منهج تفضيل قراعة عشرية على أخرى نظرا؛ إذ إن القراءات المتواترة عن رسول الله سواء؛ وطالما قد استوفىى الاحتمال الإعرابي شروطَ القاعدة النحوية فلا ينبغي إسقاطه أو تضعيفه، ولعل إظهار نكامل القراعتين في بيان المعنى أعلى وأولى من اللتصويب و التضعيف.


## "كان"بين التمام والنقصان فييالقراءات المتواترة



الشاها: قوله تعالى:" وَإِن تَكُ حَسَنَةً "

وجوه القراءة: قرأ الحجازيون: ابنُ كثير ونافع وأبو جعفر: (وإن تكّ
(1). حنّةٌ رفعا، وقرأ الجمهور :(حنّةً) نصبا

التوجيه:
أولا: توجيه قراءة الرفع
من رفع (حسنةّ) فعلى مذهب تمام (كان). يقول الفراء: "فقوله: (وإن تك حسنةً يُضاعفها...) يُنصبُ الحسنة، ويُضمر في (تك) (اسم مرفوع. وإن شئت رفعت الحسنة ولم تضمر شيئا. وهو مثل فوله: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)."(() ويقرأ من كلام الفراء ما يأتي:

أولا: أورد قراءة الرفع اختيارا ثانيا بعد ذكره قراءة النصب؛ ويُستوحى من ذلك أنه يعد قراءة النصب هي الأصل، ويفرّع عنها قراءة (الرفع.




ثانيا: ذكر مـا يستوجبه تمام (كان) أو ما يترتب عليه تركيبيا من عدم الإضمار، واكتفاء كان بفاعلها، ولم يبين الأثر الدلالي له.

ثالثا: شبه قراءة الرفع في الآية موضح الثـاهل بكان في قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة) وهو تثبيه مـع الفارق؛ لأن رفع (حنذة) على الفاعلية مُحتمل، وهناك وجه آخر وهو النصب، أما في آية (البقرة فالرفع وجهه واحد-على حد التواتر - ولا وجه آخر محتمل معه، ولعله قصد بذكره آية البقرة القياس في الأثر الإعرابي وهو تمام كان.

والأثر التركيبي لتمام كان هنا يظهر في أن الجملة فعلية دون خلاف سيقت على ظاهرها من غير تقدير،أي برفع(حسنةٌ) على أنها (سم كان ولا تقتضي خبرا، وحرف الو او في صدر ها على الاستئنـاف لا العطف. والدلالة المنبثقة عن وجه رفع(حسنةٌ) في الآية هو أن(كان) بمعنى الحدوث أو الوقوع أو الوجود، فمعنى: (إن تك حسنةٌ يضاعفهها): إن تقع حسنةٌ، أو تحدث حسنةٌ يضاعف الله ثو ابِها وأجر ها؛ فالجملة فعلية فعلها مضارع وردت في أسلوب الثرط لتتل على تجدد عطايا الله مـع كل طاعة يؤديها الإسان.

ويستوحى من سوق الجملة دون إضمار استتئنافها معنى جديدا؛ لذا فإن قراءة الرفع تتعالثق دلاليا مع ما روي عن ابن مسعود في أن صدر الآية نزل في الخصوم لا في عامة المؤمنين، والجملة موضع الثاهد في عامة المؤمنين؛ ومن ثمّ فإن تأويل الجملة الأولى على مـا روي عن (ابن مسعود: إن الله لا يظلم عبدا وجب له مثقال ذرة قِبِل عبد له آخر في معاده ويوم لقائه فما فوقه، فيتركه عليه فلا يأخذَه للمظلوم من ظالمه،، ولكنه يأخذه منه له. وتأويل الجملة موضع الشاهد: (وإن تكّ

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

 فالجملة الأولى أفادت ماهية قضاء الله بين الخصوم وتمّ المعنى، ثم استّفيد من الجملة الثانية معنى آخر لا يتعلق بمعنى الجملة التي قبلها تعلقا مباشر ا، فناسبه تمام كان. ثانيا: توجيه قراءة النصب من نصبَ (حنّةً) فعلى أنها خبر(تك) الناقصة المخفقة النون، قال الزجاج:" (حسنة) يكون فيها الرفع والنصب، المعنى: وإن تكن فَعْتُه حننةً يُضاعفها. ومن قرأ: (وإن نكن حنـةٌ رفعّ على اسم كان ولا خبر لها وهي ههنا في مذهب التمام."(٪) ويظهر من النص ما يأتي:

أولا: لم يُصرّح الزجاج بالوجه التركيبي لـــ(كان) مـع قراءة النصب، وإنما أومأ سياق كلامه إلى نقصانها عندما صرّحَ بتمام كان مـع قراءة الرفع.

ثانيا: اعتمد الزجاج في بيان الاسم المستتر في (تكّ) على تأويل
 اسمهها؛ ومن ثم يقضي بنقصان كان.

والأثرُ التركيبي لقراعةّ(حننةً) يتجلى في أنّ(كان) ناقصة يلزمها الخبر المنصوب، وقد أُضمر فيها اسمُهها، ونُصبت (حسنة) على أنها الخبر، والجملة كلها معطوفة بالواو على الجملة المستأنفة قبلها.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) راجع: جامع البيان للطبري } \\
& \text { ( ( }{ }^{(r)}
\end{aligned}
$$

أما الأثر الدلالي لوجه النصب فيتضتع عند تقدير الضمير العائد إلى الجملة الأولى في سياق الآيـة: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة)، حيث ذهب جمهرة (لعلماء إلى تقدير ضمير يعود على (مثقال ذرة ) في الجملة
 تجعل المضاف إليه((الذرة) هو الاسم فيكون المعنى: وإن تلك الأرةٌ حسنة.(') بينما كان تأويل مثقال الأرة عند بعضهم بـالفِعلة، والمعنى: وإن تك الفِعلةُ حسنةً(ץ)،فير اد بـالفِعلة هنـا: مثقال ذرة أو زنـة أدنى شـيع عمله

الإنسان
وقيل أصل المعنى أن يعود الاسم (المستتير على (مثقال) نفسـها دون تأويل أي: وإن تك مثقالُ (الذرة حسنـةً(ّ)، وإنمـا أنث الفعلَ(تك) لأن المثقال أضيف إلى الأرة أو الحبة وفيها المعنى، كأنه قال :وإن تك الأرةُ... وقيل الثقثير على جعل الحسنة هي الاسم، والمثقال هو الخبر؛ لأن (الحسنـةَ هي مثقال الذرة، فقدمت الحسنة لأنها الأليق لتاء الفعل(تك)

هكذا: وإن تكن الحسنةٌ مثقالَ أو مثلَ ذرهة يضاعفهِا. (٪)
(') ينظر :جامع البيان V/V، شرح الهداية YOY/r، النبيان في تفسبر القرآن

 (Y) معاني القرآن للزجاج
 Try/ת

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

## كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

وعلاوة على ما أفاده مذهب نقصان كان مِن تحقيق الانسجام اللسياقي بين جمل الآية، فقد حقق النقصان التآلف أيضا مع الآية قبلها التي حث الله فيها المؤمنين على (النفقة في طاعته، ثم وصل ذلك بما وعد المنفقين منهم. وهذا وجه التأويل المروي عن قتادةَ عن أنس من أن الآية كلها نزلت في عامة المؤمنين، وليس في الخصوم فقط. والمعنى على مـا قاله قتادة: ومـاذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ممـا رزقهم الله، فإن الله لا يَبْشَس من أنفقَ من خلقَه في سبيله مِن ثواب نفقته في الانيا ولا من أجر ها يوم القيامة ميزانَ ذرة، ولكنـه يُثيبه عليه، (1). ${ }^{(1)}$ الترجيح بين القراعتين:

القراءتان متواترتان عشريتان قرأها الحجازيون على التمام وقرأها اللببعة الباقون على النقصان؛ غير أن بعض اللعلماء قد رجح اتجاهَ الرفع على وجه التمام من غير مرجح، بينما انبرى كثير منهر لاستحسان قراعة النصب ونقصان كان. أولا: ترجيح قراءة الرفع

يقول الهزٔلي:"حسنة بالرفع حجازي غير ابن مقسم...وهو الاختيار
على أنه اسم كان ومعناه: تحدث وتقع، الباقون نصب."(Y) ويقول الثوكاني: "قرأ أهل الحجاز : حسنة بالرفع، وقرأ من عداهم بالنصب، والمعنى على القراءة الأولى: إن توجد حسنة، على أن كان هي

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

التامة لا الناقصة، وعلى (القراءة الثانية: إن تك فعلته حسنة يضاعفها
(1)"..." والأول أولى.

ويظهرُ من النصين ترجيح لقراءة الرفع على قراءة النصب من غير مُرجِّح ومن غير أدلة معنوية أو تركيبية تدعم اختيار وجه التمام، ويبدو أن في اختيارهم قراءة الرفع تتاسبا مع ظاهر النص وإبعادا عن تققير

## ثانيا: ترجيح قراءة النصب

تعددت اللصوص التي تستحسن قراوة اللصب إما صراحة كما رصدت في (الحجة والكثف والبسيط، أو ضمنا كما هو عند (الطبري، يقول الواحدي: "وقرئ قوله: (حسنة) بالرفع والنصب؛ فمن رفع فهي اسم كان ولا خبر لها ههنا، وهي في مذهب التمام على معنى: وإن تحدث حنـة. ومن نصب كان المعنى: وإن تكن فعلته حننةً. والنصب حسن، لتقام ذكر (مثقال ذرة)، فتجعل الأرة اسما وحسنة الخبر، على تقدير : وإن تكن الذرة حسنة يضاعفها الله."(٪)

ومن النص السابق ـوغيره مما أحلنا إليه- تجد اتفاقا على أن النصب حسن، والإضمار حسن، مستتندا في استحسان قراءة النصب على ركيزة المعنى؛ محتكما إلى اللمياق اللغوي الأي وردت فيه الآية؛ وهو: تقدم ذكر (مثقال ذرة)؛ حيث أُضمر في (كان) الناقصة اسمٌ يعود على
(') فتح القدير V V V/1

## "كان" "بين التمامر والنقصان فيعالقراءعات المتواترة

مثقال الذرة، فينظظ (الكلام بعضه ببعض، ويتطابق آخره مـع أَوله، ويتحقق الترابط السياقي في إحالة الضمير على أقرب مذكور . و هذه القراءة -كما ذكرت- تنسجم مـع تأويل نزول الآية في عامة المؤمنين؛ وقد اختار الطبري هذا التأويل؛ لمو (فقته الأثر عن رسول الله،

مع دلالة ظاهر التنزيل على صحتّه، وصلته بسياق الآية التي قبلها.(1) ويرى البحثُ أنّ في كل من القراءتين وجها تركيبيا مفهومـا، تدعمه دلاليا قرائن سياقية داخلية وخارجية على النحو الآتي:

يدعم قراءة الرفع أن التركيب على ظاهره يتكون من فعل: (تكّ) وفاعل مناسب لهه:(حنـةٌ)، لاسيما مع إجماع القراء على التاء في (تك)، علاوة على تواؤم هذا التأويل مع مـا روي عن عبد الله بن مسعود في نزول الآية في الخصوم.

وأما وجه قراءة النصب فهو احتكامه إلى قرينة عود الضمير على المفعول (مثقال ذرة)؛ ليتآلف آخر الكلام وأوله، وهذا الاختلاف في عود الضمير لا يعدو كونه اختلافا شكليا لا صلة له بالدلالة؛ فمآل التقديرات على كل الوجوه واحد، علاوة على تحقيقه التر ابط بين الجملة موضع الشاهد وبين صدر الآية والآية قبلها على مـا ذكرت عن قتادة في نزول الآية في عامة المؤمنين.





وجوه القراءة: قرأ ابن عامر وأبو جعفر: (ميتةّ) رفعا مـع تاء المضارعة على الثأنيث(تكون)، وقرأ ابن كثير وحمزة بتاء التئ المضارعة (أيضا ولكن مع نصب (ميتة)، وقرأ الباقون: نافيّ البّا وأبو عمرو وعاصم (الكسائي ويعقوب وخلف (إلا أن يكون) بالياء(ميتةً) بالنصب واني التوجيه:

أولا: توجيه قراءة الرفع
(تكون) تامة على قراءة الرفع. يقول الفراء: "ثم قال جل وجهه: (إلا أن يكون ميتة) وإن شئت (تكون) وفي الميتّة وجهان الرفع و والنصب. ولا يصلحُ الرفع في القراءة؛ لأن الام منصوب بالرد على الميتة ولئة وفيه ألفـ تمنع من جواز الرفع. ويجوز(أن تكون) لتأنيث الميتة، ثم تُرد ما بعدها

## "كان" "بينْ التمام. والنقصاتن فيعالقر|عات المتواترة

عليها. ومن رفع (الميتة) جعل (يكون) فعلا لها، اكتفى بيكون بلا فعل."(1)

ومن النص السابق تستتبط ما يأتي:
أولا: أشثار الفراء بداية إلى أن لفعل الكون وجهين أحدهما بالياء
والآخر بالتاء، وكذا في (الميتة) وجهان أحدهما: الرفع، والآخر : النصب. ثانيا: منعَ الفراء جواز رفع(ميتة) مُعلـا ذلك بعطف المنصوب(لمـا) على (المرفوع (ميتة) بدلالة ظهور ألف الإطلاق الالة على نصب الاسم النكرة، وهذا الظهور علامة في الرسم يُؤخذ بها، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه.

ثالثا: جوز الفــراء تأنيــث الفعــل مـــع قــراءة الرفــع، لتأنيــث
الفاعل(الميتة).

المكتفية بفاعلها.
ويتجلى الأثر التركيبي لقراءة ابن عامر وأبي جعفر بالرفع: (إلا أن تكون ميتةٌ ) على ما سبق مثله من أن الرفع جعل(تكون) مكتفية بالفاعل (ميتة) فلا تحتّاج إلى خبر، فهي من (كان) التامة التي تستغني عن الخبر لا الناقصة التي تدخل على المبتدأ والخبر، و(أن) وما عملت فيه في

موضع نصب على الاستثناء.(「)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) معاني القرآن /. } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

و هذا الاحتمال الإعرابي لتكون المكتفية محمول على معنى الوقوع والحدوث والوجود؛ ليصير المعنى: (لا أجد فيما أوحي إلي شبيئا محرما على آكل إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة..)، وألحق علامة التأنيث بالفعل (تكون) حملا على لفظ(ميتة). ثانيا: توجيه قراعة النصب
(تكون) ناقصة على قراءة نصب(ميتة) يقول الطبري:"واختلفت القرأة في قراءة قوله: (إلا أن تكون ميتة)؛ فقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة والكوفة والبصرة: (إلا أن يكون) بالياء، (ميتةً) مُخفّة الياء منصوبةً، على أن في(يكون) مجهولا، و(الميتة) فعل لهه، فنُصبت على أنها فعل(يكون)، وذكروا(يكون) لتذكير المضمر في(يكون). وقرأ بعض
 ونصبها، وكأن معنى نصبهم(الميتة) معنى الأولين، أنثّثوا (تكون) لتأنيث
(الميتة)."(ا)
ويُقرأُ من النص مـا يأتي:
أولا: لم يوجّه الطبري قراءة نصب (ميتة) دلاليا، وإنما وجهها تركيبيا في أن (يكون)أو (تكون) يشتمل على مجهول مما تقدم هو اسم كان، ولم يُحدد العائد عليه هذا المضمر، وذكر أن الميتة فعل ليكون،

## كان" "بينْ التمام. والنقصان فيعالقراءعات المتواترة

 المسند في الجملة العربية.

ثانيا: بيّن الطبري أن للفعل مع قراءة النصب روايتين: إحاهما بالياء على التأكير لتأكير المضمر، والأخرى بالتاء على التأنيث رغم عود الاسم على المضمر، والأي سو"غ تأنيث الفعل تأنيث الاسم الأي بعده(ميتة).

ثالثا: أسند الطبري رواية تأتيث الفعل (تكون) مع النصب إلى أهل مكة والكوفة، قاصدا ابن كثير وحمزة، ورواية التذكير (يكون) إلى أهل المدينة والكوفة والبصرة قاصدا جمهور القراء من نافع وأبي عمرو وعاصم و الكسائي ويعقوب وخلف.

والوجه التركيبي لقراءة الجمهور على النصب يظهر -كما يُستوحى من النص السابق- في أن كان ناقصة تفتقر إلى الاسم والخبر ، أما الاسم
 ونصب(ميتة) على أنها خبر كان.

ويرتبط هنا الاحتمال الإعرابي لكان الناقصة ونصب(ميتة) وتقـير الضمير بعلاقة معنوية تتناغم معه على وجهي تنكير وتأتيث مضارع(كان)، وقّ كثف عنها الإمام مكي فقال: "وحجة من قرأ بالتاء
 وهذه كلها مؤنثة، فأنث لذلكّ، وفي(كان) اسمها وهو العين أو الثفس أو
(") ينظر : مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتها د.عبد اله الخثران صror

الجثة، و(ميتة) الخبر (والتقّير: إلا أن تكون العين أو النفس أو الجثة ميتة...). وحجة من قرأ بالياء أنه حمل الكلام على اللفظ؛ لأن(لا أجد) يدل على نفي الموجود، والتقاير: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على...، إلا أن يكون الموجود ميتة أو كذا أو كذا، فإنه رجس."(1)وهناك من قار المضمر على التذكير بالمأكول، أو الثبيء (المحرم، أو الطعام أو المطعوم، وعلى التأنيث بالمطعومة.(٪) الترجيح بين القراءتين:

هذا الموضع قد تواترت فيه نصوص" كثيرة لمُعربي القرآن وعلماء الاراية والتأويل؛ للحكم على قراءة الرفع بالضعف والرداءة وعدم الصلاحية، وهذا يستوجب بالضرورة ترجيح قراءة النصب وتفضيلها، عملا بما ذكره (العلماء:

يقول الفراء:"ولا يصلح الرفع في القراعة؛ لأن الام منصوب بالرد
على الميتة وفيه ألف تمنع من جواز الرفع."()
ويقول (الطبري:"فأما قراعة(ميتةٌ ) بالرفع، فإتـه وإن كان في العربية غير خطأ، فإته في القراعة في هذا الموضع غير صواب؛ لأن الله يقول: (أو دما مسفوحا) فلا خلاف بين الجميع في قراعة(الام) بالنصب، وكذلك هو في مصاحف المسلمين، وهو عطف على (الميتة)، فإذ كان ذلك

$\mu \leqslant v / 1$


## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

كذللك، فمعلوم أن (الميتة)لو كانت مرفوعة لكان (الامُ)، وقوله:(أو فسقا)مرفوعَيْن. ولكنها منصوبـة، فيُعطف بهـما عليها بالنصب."(') ويقول ابن خالويه:"وقوله تعالى:(إلا أن يكون ميتة) قرأ ابن عامر بالتاء والرفع، وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء والنصب...فأما الرفع ها هنا فرديء وإن كان جائزا في العربية؛ لأن بعده (دما مسفوحا) بالنصب."(٪) ويقول مكي:" وقرأ أبو جعفر (إلا أن تكون) بالتاء، (ميتة) بالرفع، جعل (كان) بمعنى وقع وحدث، و(أن) في موضع نصب على الاستثناء المنقطع؛ وكان يلزم أبا جعفر أن يقرأ (أو دمّ) بالرفع وكذللك ما بعده،

لكنه عطفه على(أن) ولم يعطفه على(ميتة)."(") ويقول صاحب التبيان:"ومن قرأ بالتاء ورفع الميتة رفَعها بــ(يكون) ...و هذه القراعة ضعيفة؛ لأن مـا بعدها (أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) بالعطف عليه، فلو كان مرفوعا لضعف ذلك."(₹) وترى بوضوح منطوق اللصوص في الحكم على قراءة الرفع بالضعف واللحن وعدم الصواب، وحتى قول الإمام مكي: (وكان يلزم أبا جعفر...إلخ) هو معنى ما ضعّف به العلماء الآخرون قراءة الرفع. هذا وقة (تكأت اللصوص كلها- في حكمها على قراءة الرفع- على ركيزة عطف التعبير القرآني أسمـاءً منصوبة: (أو دما مسفوحا أو لحم

$$
\begin{aligned}
& \text { (') جامع البيان } \\
& \text { IVY/1 إعراب القراءات السبع (r) }
\end{aligned}
$$

「Ev/l (r) مشكل إعراب القر آن
 أيضا / 0٪0 0

خنزير...أو فسقا...) على فاعل كان المرفوع: (إلا أن تكون ميتّة)، والأصل -كما هو معلوم- أن يكون سبيلُ المعطوف سبيلَ المعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا وجزما.

ودفع ذلك بأن الرفع جائز، وهو في العربية غير خطأ -كما صرّح الطبري- وأما حجتهم في أن ما بعده: (المعطوف- دما مسفوحا منصوب" فمنقوضة؛ لأن النصب على قراءة من رفع (ميتّة) يكون عطفا على موضع أنْ ومعمولها: (أن يكون)، لا على (ميتّة)؛ لأنّها في موضع
 خنزير، وعلاوة على ما سبق فالقراءة متواترة قاء قـ صحّت عن إمامين هما: ابن عامر وأبو جعفر فكيف نضعّفها ؟!

وهذا الجواب هو مغنى ما استتارك به مكي كلامه في النص الهسابق، وهو عين ما أجاب به النحاس واللسمين الحلبي منافحيّنْ عن قراء واءة الرفع
 ويؤكد ما سبق أن محل المصدر المؤول (أن يكون) في موضع نصب سواء وجهتْ الاستثناء على الاتصال أو الانقطاع، بل ذهب جل النـ النحاة إلى أنٌ (أنٌ) وما عملت فيه في موضع نصب على الاستثناء المنقط؟؛ لأنه




كون ومـا قبله عين؛ ممـا يُقوي قراعة الرفع ويدعم تمام كان في الآية
(1).الكريمـة

والمنهج أنَّ هذه القراءات صحيحة فصيحة لها وجه من العربية، وهي منقولة بما لا يدع مجالا للثكّ؛ فإنْ وصفها بعض (للغويين والمعربين بما لا يليق فهو من أحكامهم (المعيارية وفق مقاييس العربية،

لا من جهة الإنكار؛ وإلا فالكلّ حجة.
وعلاوة على التفاضل بين كان المكتفية وكان الناقصة، فهناك تفاضل آخر داخل التركيب القر آني الخاص بقراعة النصب ونقصان كان؛ حيث رجح بعض علماء الدر اية ياء فعل الكون على تائهـا في التركيب القرآني: (إلا أن يكون ميتةً - إلا أن تكون ميتةً) زاعمين أن الياء هي الوجه، وأنها أقيس من التاء؛ لأن الاسم المضمر في (يكون) مذكر، وهو قوله: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمـا) ولم يقل(محرمة)، والتقدير : إلا أن

يكون (المأكول ميتة. (٪)
ولتأنيث فعل الكون وجه معنوي كما للتذكير، وقد أسلفت بيانه عند توجيه قراءة النصب مع الياء ومع التاء؛ فإذا كان التذكير حملا على
(1) ينظر: مشكل إعراب القرآن الأنباري
 العكبري في التنيان (0/1 إلى أنه استثناء من الجنس فهو متصل، وظاهر كلام الزمخشري في الكشاف
 البيان للطبرسيء/אّ

مجلةكلية|اللغة|العرييةبالقاهرة العكذالثامن والثلالثون

لفظ(مـا) فالتأنيث حمل على معناها؛ إذ إن المُحرّم لابد أن يكون عينا أو نفسا أو جثة، وهذه كلها مؤنثة، وقيل قد يحمل الضمبر على معنى (المأكولة أو المطعومـة، فلا حاجة إلى تفاضل وتفضيل.

الموضع الرابع:

 مُّبِينٍ
 الثناهد: قوله تُعالى:" أَوَلَمرَ يَكُن فَّمْ ءَايَةً أَن يَعَمَهَهُ ... وجوه القراعة: ڤرأ ابن عامر الثاميّ: (أو لم تكن لهم آيةٌّ) بالتاء

والرفع، وقرأ الباقون: (أو لم يكن لهم آية) بالياء والنصب) التوجيه:

أولا: توجيه قراءة الرفع
(تكن) تحتمل وجهين إعرابيين على قراعة ابن عامر برفع(آيةٌ):
الوجه الأول: كان ناقصة، وبـه قال جمهور العلماء، لكنهم اختلفوا
في الإعراب على احتمالات أهمها الاحتمالان الآتيان: الاحتمال الإعرابي الأول للنقصان مع الرفع: ذكره الفراء حيث قال: "ولو قلت: (أو لم تكن لهم آيةٌ) بـالرفع (أن يعلمهه) تجعل (أن) في موضع

نصب لجاز ذلك."()
 r^r/r/r معاني القرآن

وقا أشار نصُّ الفراء إلى الإعراب الأول المحتمل على قراءة رفع(آيةٌ) ونقصان فعل (الكون، حيث تعامل مع تركيب الجملة على الظاهر دون تقديم أو تأخير؛ على أن تكون (آيةٌ): اسم كان، وأن ومـا دخلت عليه في موضع نصب خبر كان. لكن (الفرّاء لم يُبيّن الأثر الدلالي لللقصصان مـع الرفع، وهو مـا كشفه ابن خالويـه فقال: "قرأ ابن عامر وحده (أو لم نكن) بـالتاء (لهم آيةٌّ) بـالرفع جعلها اسم تكون، وخبر يكون(أن يعلمـه)؛ لأن (أن) مـع الفعل مصدر، والثقدير : أو لم تكن لههم آيـةٌ علمَهِ بني
 بمحمد في كتب الأنبياء قبله أنه نبي، وأن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ولكنهم (لما جاءهم مـا عرفوا كفروا بـه) على بصيرة ليكون أوكد
(') ${ }^{(1)}$
الاحتمال الإعرابي الثاني للنقصان مع الرفع: كشف عنـه أبو علي، فقال: "وجْه قولِ ابن عامر : (تكنْ لـهم آيةٌ) أنّ (تكنْ) ليس لآلآيـة، ولكن تُضمر في(تكن) القصة أو الحديث، لأن مـا يقع تفسيرا للقصة والحديث من الجمل....فــ(آيةٌ) مرتفعة بأنها خبر الابتداء الذي هو(أن يعلمه) علماء بني إسر ائيل."(٪)

وظاهر من نصّ أبِي عليّ أنه خرّج للنقصان مع الرفع وجها آخر ترتّب عليه أثر في التركيب بالإضمار والثققيم والتأخير؛ حيث أضمر في (الفعل(تكن) اسمـا تأويله: القصة، و(أن يعلمهه) مبتدأ مؤخر، و(آيةٌ) خبر المبتدأ، والجملة (آيةٌ أن يعلمه): خبر كان. لكن أبا علي لم يُبين معنى
(1) ينظر : إعراب القزاءات السبع لابن خالويه


## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

النقصان مـع الرفع، وجاء الإمام مكي فبيّنه بعدما استحسن هذا الاحتمال


به آيةٌ (1)
الوجه الثثاني: كان تامة، وبه قال بعض مُعربي القرآن وأهل الار اية. يقول ابن أبي مريم:"(أولم نكن لهم) بالتاء(آيةٌ) بالرفع قرأها وحده، والوجه أنه أضمر في(تكن) ضمير القصة، وجعل مـا بعدها مبتّأ وخبرا...- ويجوز أن تكون(آية) اسم كان، و(لهم) خبره تقام عليه...ويجوز أن تكون كان ههنا تامة، و(آية) فاعلها، و(أن يعلمه) بدل من (آية) وموضعه رفع، والتقاير : أو لم تقع لهم آية، ثم أبدل عن الآية فقال: علم علماء بني إسر ائيل."(٪)

ولْعل هذا النص أول نص يوجّه (تكن) على التمام مع قراوة رفع (آية)، وسائر المعربين وأهل الاراية والتأويل قبله لم يوجههوا قراعة الرفع على التمام البتة، وإنما وجهو ها على أن (كان) ناقصة فقط. هذا
ونص ابن أبي مريم دالّ على مـا يأتي:

ا- وجّه ابنُ أبي مريم قراعةَ الرفع مع التأنيث: (تكن لهم آيةٌ) على التمام بعد ذكره الاحتمالَين الإعرابيين -الّآين أسلفت بياتهما- لوجه نقصان(كان) مع الرفع، مما يوحي بترجيحه توجيه الرفع على النقصان

$$
\begin{aligned}
& \text { (') (1) } \\
& \text { ( } 9 \text { ( }{ }^{(1)}
\end{aligned}
$$

r- بيّن صاحبُ الموضتح الأثر التركيبي لقراءة الرفع في اكتفاء (كان) بمرفوعها (آيـة) دون حاجة إلى خبر .

ץ-كما كثف عن الأثر اللالي لقراءة الرفع على وجه تمام(كان) بأن معناها(وقع) وتقدير المعنى: أو لم تقع لهم آية.

ويتجلى الأثرُ التركيبي للصورة اللفظية لقراءة الرفع والتأنيث : (أو لم تكن لهم آيةٌ) على وجه التمام في اكتفاء كان بمرفوعها أو فاعلها:
 ومن ثم تستغني(كان) عن الخبر؛ ويُساق التركيب على ظاهره: جملة فعلية مكونـة من مضار ع وفاعلّه. وقد تَرتّب على هذا الثكل التركيبي مع وجه التمام أثر في دلالة فعل الكون على الوقوع -كما ذكر ابن أبي مريم-، أو الحصول أو الحدوث، والمعنى: أو لم تقع(تحصل) لهم آية، وقـ يُقدر : أو لم يحدث لهُ لهم علامةُ

علم علماء بني إسر ائيل.
ثانيا: توجيه قراعة النصب
كان ناقصة على قراءة جمهور الناس بنصب: (آية) مـ تذكير الفعل:
(يكن))، يقول الزجاج: "إذا قلت (يكن) فالاختيار نصب(آية)، ويكون (أن يعلمه) اسم كان، ويكون (آية) خبر كان، المعنى: أو لم يكن علمُ علماء
 -موضنّحة، لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل وجدوا ذكر النبي

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

عليه السلام-(مكتوبا عندهم في الثوراة والإنجيل) كما قال الله عز
وجلّ."(1)
والنص واضـح في بيان الأثر التركيبي والدلالي لنقصان (كان) على
النحو الآتي:
قر اعة النصب مع نقصان (يكن) تركيبيا: قراءة واضحة الإعراب في
أن(آية) خبر مقدم لكان، واسم كان: (أن يعلمه) مؤخر؛ لأانه في تأويل
مصدر تقديره: علم علماء بني إسرائيل.
الأثر الدالاي كما ذكر الزجاج على معنى: أو لم يكن لـهؤلاء المنكرِين علمُ علماء بني إسر ائيل أن النبي-عليه السـلام-حق وأن نبوتـه حق آيـةً ووجه تذكير فعل الكون: "أنه حمله على أن قولها: (أن يعلمه) اسم كان، فنكر؛ لأن اللِِلم مذكر، فهو (اسم كان، ونصب(آية) على خبر كان".

الترجيع بين قر اعتي الرفع واللنصب:
تواترت نصوص كثير من أهل الاراية والتأويل والإعراب على
تضعيف قراوة ابن عامر برفع (آيةٌ) وتأنيث(تكن)، وفي المقابل اختاروا قراعة الجمهور بنصب (آية) وتذكير (يكن) على نقصان فعل الكون، ومن هذه النصوص:
قال الأخفش عن رفع(آيـة):"وقد يجوز الرفع، وهو ضعيف."(٪)

1 (1) (1)

( ( ) معاني القرآن للأخفش (

يقول أبو جعفر النحاس:"ويبعد رفع (آية) لأن (أن يـلمه) هو
الآية."(1)
وقال ابن خالويه:"وقر أ الباقون (أو لم يكن) بـالياء(آية) بـالنصب خبر
كان، واسم كان(أن يـلمهه) وهو الاختيار؛ لأن (آية) نكرة، و(أن يعلمه) معرفة، وإذا اجتمعت معرفة ونكرة اختير أن يجعل المعرفة اسم كان

والنكرة خبره. وسيبويه لا يُجوّز ذلك إلا في ضرورة شـاعر ."(「)
ويقول صاحب الكشف:"وحجة من قرأ بالتاء أنـه أنث لتأنيث الآية، ورفَع (آية) لأنها اسمُ كان، و(أن يعلمهه) خبر كان، وفي هذا الثّقدير قبح في العربية؛ لأـه جعل اسم كان نكرة وخبر ها معرفة، والأحسن أن يضمر
 فيصير اسم كان معرفة". ثم علل اختيار قراعة الياء والنصب قائـلا: "وهو

الاختيار؛ لأن أكثر القراء عليه، وهو وجه الكلام في العربية."(٪) ومن جملة النصوص السابقة المرجّحة للنصب على الرفع، وفي ضوء مـا أسلفت من توجيهٍ لقراعتي الرفع والنصب، يمكن استنتاج الآتي:

أولا: الحكم على قراعة الرفع والتأنيث: (أو لم تكن لهم آيـةٌ) بـالضعف وعدم القوة بسبب قبح توجيهها إعرابيا، وعدم مطابقة هذا التوجيه




() ينظر : الكثف

الإعرابي للقاعدة النحوية، وعدم جريانـه على سنن العربية، وليس بسبب
القر اعة نفسها.
ثانيا: علة تضعيف الرفع يعود إلى أمرين
1- توجيه (كان) مـع قراعة الرفع على أنـها ناقصة وليست تامة.
r - توجيه إعراب(آية) على أنـها اسم كان مع أنها نكرة، وتوجيه
إعراب (أن يعلمه) على أنـه الخبر مع أنـه معرفة، والقاعدة النحوية تقول: إذا اجتمع في(كان) الناقصة معرفة ونكرة كاتت المعرفة بالاسم أولى من

النكرة، وليس العكس.
ثالثا: ترجيح قراعة اللصب والحكم عليها بالقوة يرتكز على أن اسم كان: (أن يعلمه)معرفة؛ لأنه بمعنى(علم علماء بني إسرائيل)، وخبرها
(آية) نكرة، و هذا وجه الكلام في العربية.
رابعا: حاول اللعلماء تخريج قراءة الرفع والتأنيث مع نقصان(كان) على وجه صحيح من العربية، وهو: أن يكون تأنيث الفعل لمضمر هو اسم كان وتقديره: القصة، وترفع (آية) على أنها خبر مبتدأ مقدم، و المبتدأ (أن يعلمه) ، والجملة من الخبر (المقدم والمبتدأ المؤخر خبر كان ، ويصبح التقدير - في غير القرآن - :( أو لم تكن لهم (القصة علم علماء

بني إسرائيل به آية).
خامسـا: ذكرت أن أساس الحكم على قراعة الرفع بالضعف هو : عدّ (كان) ناقصة لا تامـة؛ وأحسن مـا يقال في توجيه قراعة الرفع هو مـا أسلفنا ذكره من أن(تكن) تـامة تكتفي بفاعلها(آية) دون حاجة إلى تأويل أو تققيم أو تأخير؛ ومن ثم نتعامل مع التركيب على ظاهره أي: جملة

فعلية مكونـة من (فعل مضارع+ فـاعل) دالاة على تجدد الآيات لأهل مكة على صدق النبوة وصحتّها ونكرر حدوثها، ويكون المعنى المبني على هذا التركيب: أو لم تقع(تحصل) لأهل قريش آيـةٌ أو علامـة واضحة هي: (') علم علماء بني إسرائيل بـالنبي وبصفاته في كتبهم
(') وقد ألمح الشوكاني إلى أفضلية حمل قزاءة الرفع على النمام لا النقصان خروجا من عدم استساغة جعل النكرة اسما والمعرفة خبر ا. راجع: فتح القدير £/100/-107

الموضع الخامس والموضع السادس('):

ألسَّمَآَ وَمَا كُنَّا مُنْلِينَ




الثشاهد: قوله تُعالى: " إِن حَـَانَتْ إلاَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ..."
وجوه القراعة: في الموضعين قرأ أبو جعفر وحده بالرفع في:
(صيحة واحدة)، وقرأ الباقون (إلا صيحةً واحدةً) بـالنصب. (ץ)
التوجيه:
أولا: توجيه قراعة الرفع
كان تامةة على قراءة رفع (صيحة) في الموضعين يقول الفراء في
الموضع الأول: "وقولـه: (إن كانت إلا صيحةً واحدة) نصبتها القراء، إلا
أبا جعفر فإنه رفعها، على ألا يضمر في(كانت) اسمـا. والنصب إذا
('(1) وسيعالج البحث الموضعين معا؛ لاتحادهما تركيبيا ودلاليا، وتنشابه سياقاتهما.
( ( ${ }^{(Y)}$

أضمرت فيها، والرفع والنصب جائزان. وقد قرأت القراء: (إلا أن تكون تجارةً حاضرةً) بالرفع و النصب، و هذا من ذاك."(') ومن النص السابق تقرأ الآتي:

1- وجه الفراء قراءة الرفع تركيبيا بعدم إضمار اسم في فعل
الكون؛ مما يال على تمام كان، ولم يبين الأثر الالالي لتمام فعل الكون.
r- جوّز الفراء وجه الرفع على تمام فعل الكون، وجوّز النصب
على نقصانه؛ ومن ثم لم يُرجح قراءة على أخرى.
ץ- شبه الفراء التركيب موضع الثثاهد في جواز الرفع واللنصب بتركيب آية البقرة/rAr (الذي قرأه عاصم بالنصب: (تجارةً حاضرةً) على النقصان، ورفعه الباقون على التمام. والأثر التركيبي لقراءة (المدنيّ بالرفع بيّن في اكتفاء (كان) بمرفوعها (صيحة)؛ لأنها ليست(كان) التي تطلب الاسم والخبر، فالتركيب على ظاهره دون تقدير أو إضمار . وفي هذا الثشكل التركيبي أيضا أُنّث فعل الكون بإلحاق تاء التأنيث به رغم أنه أسند إلى ما بعد إلا من المؤنت هكذا: (إن كانت إلا صيحةٌ). ومعنى(كان) التامة على قراءة رفع(صيحة): الوقوع و الحدوث، وفي اللبياق القرآني للموضعين تصير دلالة الآيتين: ما وقعت أو حدثت إلا

صيحةٌ واحدةٌ. (ب)

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

ثانيا: توجيه قراءة النصب
(كاتت) نـاقصة على قراعة نصب (صيحة) يقول أبو جعفر النحاس موجها قراعة الموضع الأول في يس:"(إن كانت إلا صيحةً واحدةً...) في
(كانت) مضمرٌ أي: إن كانت عقوبتهم أو بليّتهم إلا صيحةً""(1)
والنص دال على مـا يأتي:
1- وجّه النحاس قراعةَ نصب(صيحةً واحدةً) تركيبيا بالإشارة إلىى أن في فعل الكون مضمرا، مما يعني أنها (كان) التي تثفتقر إلى اسم

وخبر؛ فالاسم مضمر والخبر (صيحة).
r- وجّه النحاس القراعة دلاليا بتقايره اسم (كان) الناقصة على
معنى: إن كانت عقوبتهم أو بليتهم إلا صيحةً.
والأثر التركيبي لقراعة (لعامّة بنصب(صيحةً واحدةً) في موضعي سورة يس على مـا تقدم في أن (كان) ناقصة، واسمها ضمير مستتير يعود إلى مـا يُفهم من السيـقى، و(صيحة) خبر ها.

والمعنى المبني على نقصان (كان) يختلف باختلاف تققير الاسم المضمر الأوفق بسياق الآيـت في الموضعين، والسياقان يتمحوران حول سرعة حدوث (الصيحة للإهلالك أو للإحياء، ولا يخلوان من التهويل والوعيد للكفار؛ لكن المعنى في الموضع الأول: أن إنزال العذاب بهم وإهلاكهم كان بصيحة، والمعنى في الثاني: أن بـثثهم وإحياءهم كان بصيحة.

ومع كثرة تقّيرات العلماء لاسم كان بدلالة السياق في كل موضع، لكنه اتْفقِ على أن يكون المقلر في الموضعين اسما مؤنثا لتأتيث فعل

 إلا صيحة واحدة، والمعنى في السياق الثاني: ما كانت الإعادة أو الو اقعة (1).أو النفخة إلا صيحة واحدة الترجيح بين القراءتين:

عامة القر أة نصبت(صيحة واحدة )في الموضعين على تأويل نقصان (كان) كما ذكرت، غير أن أبا جعفر المدني قرأ في الموضعين (إلا صيحةٌ

 النصب وصوّباها، وعماد تضعيف الرفع وتصويب النصب سببان:

الأول: أما تضيف قراءة الرفع فلإلحاق تاء التأنيث بفعل الكون: (كاتت) مـع الفصل بينه وبين فاعله المؤنت بإلا، وكان الأصل والقياس والاستعمال أن يُذْكر الفعلُ وألا تُحقق التاءُ به لِإسناده إلى مـا بعد (إلان) من (المؤنث.)
('(اجع: جامع البيان


الثاني：وأمـا ترجيح النصب فلإجماع الحجة من القرَأة على ذلك،
ولأن في (كانت) مضمرا وخبرها (صيحةً)(1).

أ－أن التعبير القر آني أنثّ الفعل في قراءة التمام قصدا إلى مطابقة مـا بعد إلا، ونظرا إلى ظاهر لفظ الفاعل المؤنث（صيحة）ومراعاة له؛ فالصيحة في حكم الفاعل، إذ إن محصول الكلام：قد كانت أو وقعت أو حدثت صيحة واحدة．${ }^{\text {（² }}$

ب－لا عبرة بإنكار أبي حاتم على أن تقدير（المستثنى منه عامّ مؤنث ليطابق قراءة النصب، فلا مـانع منه．

ج－إن التأنيث لتهويل الو اقعة، ووصف الصيحة بواحدة للتأكيد ．） د－جوز الفراء قراعتي الرفع والنصب على السواء، وجوّد الزجاجُ
（o）．قراءة أبي جعفر
هـهـ كلتا القراعتين متواترة؛ فلا يجوز بأي حال تصويب إحداهما، أو إنكار الأخرى؛ لأن كلتيهما قرآن، وأحكام النحاة لبيان درجة الصواب من مقاييس العربية لا للإنكار، أو للتفاوت الثرعي في كلام الله، فكله
قرآن كريم من رب حكيم.

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

الموضع السابع:






وجوه القراعة: قرأ أبو جعفر وهثام عن ابن عامر من أكثر طرق
 (كي لا يكونَ) بالياء مذكرا مـع بقائه على رفع (دُولة)، وقرأ جمهور
(القراء: (كيْ لا يكونَ دُولةً) بالياء والنَ (1)
التوجيه:
أولا: توجيه قراعة الرفع
فعل الكون يحتمل وجهين إعرابيين على قراءة أبي جعفر ورواية هشام برفع (دُولةٌّ):

الوجه الأول: تمـام فعل الكون مـع رفع(دولة) واكتفاؤه بفاعلّه، سواء أكان الفعل بالياء مذكرا أم كان بالتاء مؤنثا.


## كان" بيّن التمامر والنقصان فيعالقراءمات المتواترة

يقول مكي: "قوله: (كي لا يكون دُولة) قرأها هشام بالتّاء،

 ورفع(الاولة)، وذكرّ الففل؛ لأن تأنيث (الأولة) غير حقيقي، وبالوجهين يُقرأ لهشام."(')

ومن النص السابق نلاحظ الآتي:
1- أثشار ابن أبي طالب إلى وجه قراءة الرفع تركيبيا مـع تذكير فعل
 الوقوع والحدوث.
r- r- rلل مكي تأنيث فعل الكون وتنكيره؛ بأن التأنيث يتجانس مع تأنيث الفاعل، وأما تذكير الفعل رغم تأنيث الفاعل فقد سوغه مجازية تأنيث الفاعل.
r- ما ذكره الإمام مكي على قراءة الرفع قـّ سبقه إليه الزجاج عندما أثشار إلى وجه التمام مع تنكير فعل الكون فقط، وكذا أبو جعفر (النحاس أثشار إلى وجه التمام مع تأنيث الفعل فقط. والأثر التركيبي لهذا الوجه على قراءة رفع(دولةّ) في أن فعل
 مسنٌّ على التأنيث (تكون) أو التذكير (يكون) - إلى (دُولة) المرفوعة

$$
\text { (') الكثف ז/T } 17
$$

 ('). ${ }^{(1)}$. أما الأثر الدالاي لوجه التمام على قراءة رفع (دولة (دلة) ففي أن فعل
 الأغنياء منكم) تعليل لقوله: (فلله والرسول) أي: فالفيء وحكمه لله وللرسول يقسمه على ما أمره الله كيلا تحدث دُولة جاهلية، ولينقطع أثر ها، أو كيلا يقع تداولٌ له بين الأغنياء منكم، وقيل المعنى: كيلا يكون الأمر إلى دولة، وكلها متقاربـة.(「) وأما مسألة تذكير فعل الكون -على قراءة الرفع- وتأنيث الفاعل: (تكون دُولةٌ) فواضحة فيما سبق من نصّ الإمام مكيّ، ومثل هذا لا يخرج عن عادة العرب في مخاطباتهم عندما يكون التأنيث مجازيا. الوجه الثاني: نقصان فعل الكون مع قراءة رفع(دولة) يقول النحاس:"وقرأ يزيد بن (القعقاع(كي لا تكون دولةٌ) بـالرفع وتأنيث(تكون)،

و(دُولة) اسم تكون، (بين الأغنياء) الخبر ."() لا
والنص دال بوضوح على نقصان فعل الكون على اعتبار (الدّولة) مرفوعة به، وعلى أن يكون خبره (بين الأغنياء)، ولم يُبيّنْ النحاسُ

الأثر الدالاي لنقصان فعل الكون مع الرفع.(؛)
v•/rر (") ينظر :الجامع لأحكام القر آن •
 (r)

 النحاس لوضوحه ومباشرته في بيان هذا الوجه.

## كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءءاتالمتواترة

ويظهر لك الأثر التركيبي لهذا الوجه في سوقه - كما سبق نظيره في وجه التمام - على ظاهره دون حاجة إلى تقديم أو تأخير أو إضمار، ويصير المعنى: فعل ذلك في الغنائم كي لا يكون هناك تداولٌ ثها بين الرؤساء والأغنياء ولا يصيب الفقراء. ثانيا: توجيه قراعة النصب قرأ جمهور (القراء بياء (المضارعة ونصب(دُولة) على نقصان فعل (الكون في (الموضعين. يقول الأخفش: "وقال:(كي لا يكونَ دُولةً). و(الدُولةُ) في هذا المعنى: أن يكونَ ذلك المالُ مرة لهذا، ومرة لهذا.... وأما انتصابها فعلى: كيلا يكونَ الفَيُُ دُولةً. و: كيلا تكونَ دُولةً ، أي: لا تكونُ الغنيمةُ دُولةً́"(1) وتقرأ من نص الأخفش مـا يأتي:
ا- لم يَككر الأخفش سوى قراعة نصب(دُولة) مبينا أثرها المعنوي على تذكير الفعل هكذا: كيلا يكون الفي\&ُ دُولةً، وعلى تأنيثه هكذا: كيلا تكون الغنيمةُ دُولةً. r - لم يُبين الوجهَ التركيبي مـع قراءة النصب، ولكن يُستوحى من تققيره اسم كان المضمر، ونصبه(دولة)، أنـه يعني نقصان فعل الكون. r- قار الأخفش اسم فعل الكون على وجهي التذكير والتأنيث، أمـا تذكير الفعل مع النصب فهو قراءة العامة من دون خلاف، لكن وجه التأنيث مع النصب غير مروي عن أحد، فلا داعي لبيانه، وحتى مـا روي عن هشام من الياء والنصب كالجماعة قد قال عنه الحافظ أبو عمرو: هو

غلط لاتعقاد الإجماع عنه على الرفع(1)، بما يدل على الخلاف في روايته النصب عموما بله التأنيث والنصب.
ويتجلى الأثرُ التركيبي للصورة اللفظية لقراعة الجمهور على النصب
والتذكير: (كي لا يكونَ دُولةً بين الأغنياء منكم) في جعل (يكون) فعلا
 سياق (الكلام، ونصبت (دُولة): على (لخبر، وقد سوّغ تذكيرَ الفعل تذكيرُ المرفوع المضمر، كما سيأتي تقدير معناه.
ويرنكز هذا الوجه الإعرابي لنصب(دولة) ونقصان فعل الكون دلاليا على تقدير(الفيء) ضميرا مستترا باتفاق المعربين وعلماء الاراية والتأويل؛ لانسجامه بعلاقة معنوية وسياق (الكلام، ويصير الثققير على معنى: مـا أفاء الله لهؤلاء الأين ذكرهم كيلا يكون (الفيءُ الذي الأي حقه أن يكون للفقراء متداولا مُتعَاورَا بين الرؤساء يُعـئ يُعل به كما كان يُعمل في الجاهلية.

الترجيح بين القراءتين:
رجح الطبري قراوة الجمهور بنصب(دُولة) وتذكير الفعل (يكون) بل لا يستجيز غير ها-على حدّ تعبيره- أي لا يستجيز الرفع، وكذا اختّارها مكي متكئيْنْ في ذلك على أنها قراءة الجماعة ليس غير ()، والحق أن كلتا القراوتين صواب؛ لأنهما متو اترتان فقد قر أ بالرفع أبو جعفر وهشام عن ابن عامر، وللقراعتين وجههما في العربية، ولا يخالفان قواعد النحو وتخريجات النحاة.

$$
\begin{aligned}
& \text { r../0 للبيضاوي r.r }
\end{aligned}
$$

المبحث الثثاني: مـا استوى فيه الرفع والنصب
(الموضع الأول:



 وجوه القراعة: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: إلا أن تكون تجارةٌ رفعا، وقرأ الكوفيون(عاصم وحمزة

و (الكسائي) وخلف: تجارةً نصبا ولا
التوجيه:
أولا: توجيه قراءة الرفع
(كان) تامـة تكتفي بمرفوعها على قراءة رفع(تجارة) يقول الأخفش: "فقولـه: (إلا أن تكون تجارةٌ) استثناء خارج من أول الكلام، و(تكون) هي: (تقع) في المعنى، وهي(كان) التي لا تحتاج إلى الخبر؛ فلّلك رفع
(「). (التجارة) (٪)



ويُقرأ من نص الأخفش مـا يأتي:
أولا: ذكر الأثر التركيبي لقراءة رفع(تجارة)، وهو تمام (كان) وعدم
 برجحان وجه الرفع عند الأخفش.

ثانيا: كثف عن أن دلالة (كان) مـع قراءة رفع(تجارة) هي الوقوع. ثالثا: بين نوع الاستثناء في الآية بأنه استثناء منقطع، معبرا عنه

بقوله: (استثثاء خارج من أول الكلام).
ويظهر الأثر التركيبي أو الإعرابي لتمام (تكون) في أن فيها مـنى (الكينونة، فاكتفت بفاعلها، وسيقت الجملة على الظاهر(فعل وفاعل) من غير تقدير ضمير؛ لاكتفاء الفعل اللازم بفاعله، وكذا في أن الاستثثاء (إلا أن تكون...) منقطع ليس من الأول(1)، و(عن تراض) في موضع رفع صفة لتجارة(「).

أما الأثر الالالي لرفع(تجارة) في الآية الكريمة فيتجلى في أنّ: (تكون) دلت على حدث محقق الوقوع أعني: وقوع التجارة أو وجودها أو حدوثها أو حصولها بمعنى: لكنه إذا وقعت تجارة، أو: وُجدت تجارة، أو: حدثت تجارة عن تراض منكم، عندئذ يحلّ لكم أكلها()، وانقطاع
(") يقول أبو علي الفارسي في هذا الموضع:" من رفع فالاستثاء منقطع." الحجة

$$
\begin{aligned}
& 10 r / \pi \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

(T) (r)
 Vr/I.
"كان"بين التمام والنقصان فيهالقراءات المتواترة
الاستثنـاء يقوي الرفع؛ لأنه يعني مخالفة (لجنس اللاحق وحكمه للجنس (السابق وحكمه؛ فالتجارة عن تراض ليست من جنس أكل (المـال بـالباطل، ولا تأخذ حكمها. ثانيا: توجيه قراعة النصب (كان) نـاقصة على ڤر اعة نصب(تجارة)، يقول الزجاج: "(إلا أن تكون تُجارةً) (لمعنى: إلا أن تكون الأمو الُ تجارةً."(1) و النص -على شُدة إيجاز ه- يُستنبط منـه الآتي: أولا: نقصان(كان) ، وهذا يستوحى من تقدير ه اسم كان.
 ويتجلى الأثرُ 'التركيبي لقراعة (النصب في أنـه جعل (كان) نـاقصة، يلزمها الخبر (المنصوب(تجارة)، و(عن تراض) في موضع نصب صفة لتجارة، وقد أضمر في (كان) اسمـها الذي يتناسب وسبياق (الكلام كمـا سيأتي
أمـا الأثر الالالي لوجه النصب فعلاوة على تجرد الفعل للزمن (المضارع من غير الحدث، فإن معناه ينجلي عند تقدير الاسم (المضمر فهو إمـا:
أن يعود على الأموال وهذا مـا ذهب إليه كثير من العلمـاء(ץ) والمعنى: (إلا أن تكون الأمو الُ التي تأكلونهـا بسبب معاملاتكم تجارةً عن تراض منكم، فيجوز لكم عندئذ أكلها)، وهذا (التأويل يتنـاغم وتقدم ذكرِ (المـال.
(') معاني القر آن للزجاجץ/؟ ؟
( ${ }^{(1)}$



وجوز بعضهم إضمار الأموال مع جعل الخبر كالاسم: إلا أن تكون الأموالُ أموال تجارة، ثم "تحذفُ المضافَ، وتُقيمُ المضافَ إليَه مقامـه."(1) أو أن يُفسّر بالتجارة كما رأى كثير من العلماء (المجوزّين لهذا اللقدير أو سـابقه(†)، والمعنى: إلا أن تكون التجارةُ تجارةً، وهذا التقدير أكثر رجحانا وأقرب إلى ماهية التجارة وتقلباتها؛ لأن التجارة غلا غير مشروطة بالمال، ولا سيما أن العصر الحديث قد شهد أثكالا جديدة من التجارة؛ فيكون التقدير بالاسم(التجارة) تققيرا لعموم اللفظ من غير تخصيص بمآل الدلالة لعدم وجود قرينة مخصصة تخصيصا قطعي الدلالة

في اللغة والأثر.
والاستثناء على قراءة النصب منقطع أيضا للعلة نفسها التي ذُكرت في قراءة الرفع وهي أن التجارة عن تراض ليست من أكل المال بالباطل.

الترجيح بين القراعتين:
القراعتان ذائعتان بين القرأة؛ فبينما قرأ عاصم وحمزة والكسائي
 (العلماء من ترجيح التمام حينا، وترجيح النقصان حينا آخر تصريحا أو
(1) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسيّ/r10، وانظر أيضا موضع البقرة ErN/r
 للواحدي 7 / التبيان للعكبري //01

## "كان" "بينْ التمام. والنقصات فيع القر|عات المتواترة

تلميحا، مما يغني ضمنا استواء الرفع والنصب. ودونك نصيّن لتفضيل الرفع:

النص الأول: قال النحاس:"(إلا أن تكون تجارةّ عن تراض منكم) هذا قراءة أهل المدينة وأبي عمرو، وقرأ الكوفيون(تجارةً) بالنصب. وهي وهو اختيار أبي عبيد. قال أبو جعفر: النصب بعيد من جهة المعنى والإلعراب فأما المغنى فإن هذه التجارة الموصوفة ليس فيها أكلـ الئل الأموال بالباطل فيكون النصب، وأما الإعراب فيوجب الرفع؛ لأن(أن) ههنا في مونا موضع
 ههنا بمغنى وقع، فيقولون جاءني القوم إلا أن يكون زيدٌ ولا يكاد النصب
يُعرف"((1).

النص الثاني: يقول الواحي: "واختلف القراء في التجارة فرفعها
 تكون الأموالُ أموالَ تَجارة... والاختيار الرفع لمعنيين: أحدهما: أن الرفع أدل على انقطاع الاستثناء، وأن الأول محرم على الإطلاق، والثاني: أن من نصب أضمر التجارة، فقال: معناه: إلا أن تكون التجارةُ تجارةً والإضمار قبل الذكر ليس بقوي، وإن كان جائزا."(()
(') إعراب القر آن لللنحاس / /



أولا: ألمح النحاس إلى أن قراءة النصب هي اختيار أبي عبيد(1) . ثانيا: استبعد النحاس والواحدي وجه النصب، واختارا الرفع("). ثالثا: استتد النحاس والواحدي في تفضيلهما الرفعَ إلى ركيزتي المعنى والإعراب.

أما المعنى: فإن قراءة النصب تقتضي تققير ضمير يعود على الأموال: (إلا أن تكون الأموال تجارةً..)، فالتجارة ليس فيها أكلُ الأموال بالباطل حتى يكون النصب. وإذا فُسّر بالتجارة: (إلا أن تكون التجارة تجارة...) فالإضمار قبل الأكر ليس بقوي، وإن جاز كما صرّح الواحدي. وأما الإعراب: فيوجب الرفع-على حد قول النحاس-لأن العرب تستعمل (كان) تامة مع الاستثناء المنقطع، والرفع أدلُ على انقطاع الاستثنـاء كما ذكر الواحدي.

مفقود في معاني القرآن ينقل منه كثيرا أبو جعفر النحاس في كتابد(إعراب القرآن). () وكذلك الهذلي في الكامل يختار قراءة الرفع دون تعليل أو تحليل. راجع الكامل
 ابي طالب أنه قال:"الأكثر في كلام العرب أن قولهم إلا أن تكون في الاستثناء بغير

 إلى الرفع كما سيأتي بيانه.

## كان"بين التمامر والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة



أولا: نسبة النحاس اختيارَ قراءة النصب إلى أبي عبيد دون سوق حججه التّي تدعم اختياره لا تخلو من الأتية أو جهل التُعليل.

ثنانيا: الاستثنـاء منقط في قراءة الرفع، وكذا في قراءة النصب، ولا سيما مح تقّير التجارة اسما لكان، وانقطاع الاستثناء لوجهين أحدهما: أن التجارة لم تتدرج في الأموال المأكولة بالباطل، فتستثنى منها؛ وأكل الأموال بالتجارة جائز بإجماع الأمة، والثاني: أن الاستثنثاء إنما وقع على
(1).الكون، والكون مغنى من المعاني ليس مالا من الأموال الاءية

ثُالثا: ذكر الواحدي أن إضمار التجارة اسما لكان هكذا: (إلا أن تكون
 ورتبة (تجارة)جار في فصيح الكلام(r)؛ لذا جوزه الواحدي بعدما ضتقفه.

وأما تفضيل النصب فعدة القول في ذلك نصا الطبري ومكي:
يقول الطبري: "قراءة النصب أعجب إليّ من قراءة الرفع؛ لقوة النصب من وجهين: أحدهما أن في(تكون) ذكر من الأموال. والآخر : أنه


في كلام العرب النصب، إذ كانت مبنية على اسم وخبر ."()
(1)
 كو اكبَ أُثنْعَا أي إِا إذا كان اليوم (يوم الواقعة أو يوم القتالل) يوما ـ ينظر : معاني



ويقول صاحب الكشف: "وحجة من نصب أنـه أضمر في(كان) اسمها،
ونصب(تجارة) على خبر كان، على تققير : إلا أن تكون الأموال تجارة، فأضمر الأموال، لتقام ذكرها. وكان ذلك أولى لينتظم بعض (الكلام ببعض، .... وحجة من رفع أنه جعل(كان) تامة، بمعنى: وقع وحدث، فرفع بها، واستغنى عن الخبر، على معنى: إلا أن تحدث تجارة، أو تقع تجارة. والعرب تقول: كان أمرّ، أي حدث أمرّ. ولولا إجماع الحرميين على الرفع وغيرهم لكان الاختيار النصب، لمطابقة آخر الكلام مع أوله."(1) ويقرأ من النصين مـا يأتي:
أو لا: عدم تعصب الطبري ومكي لقراءة النصب.

أما الطبري فنكر أن قراعة النصب أعجب إليه من قراعة الرفع ؛ مما
يوحي بإعجابه بقراءة الرفع أيضا وقبوله إياها.
وأما مكي فلم يصرح باختيار قراعة النصب رغم تناغمها سياقيا من وجهة نظره- من قراعة الرفع، والأي منعه من ذلك هو إجماع الحرميين (ابن كثير ونافع وأبو جعفر) على الرفع؛ وكأن ذيوع القراءة وانتشثارها بين قرأة مكة والمدينة خاصة قد حال بين الإمـام مكي وبين القول باختيار النصب.

ثانيا: قد أظهرا ميلا لقراعة النصب متخذين من اللسياق وتماسك جوانبه الاخلية أساسا مرجعيا للقول بانتظام آخره مع أوله عند تقدير الأموال اسما لكان فيصير المعنى: (يا أيها الأين آمنوا لا تأكلوا أمو الكم
(') الكثف

## كان" "بين التمامر والنقصاتن فيعالقر|عات المتواترة

بينكم بالباطل إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة)، وهذا هو مـا صرح به مكي، وأومأ إليه الطبري (') حيث ذكر أن في(تكون) ذكر من الأموال.

والأي يظهر لي أن المقصود على الوجهين بيان المخالفة في الحكم والمغايرة الممنوية بين الكلامين لا أنـه مرفوع على الأول منصوب على الثاني، ويُترجم هذه المخالفةً الاستثناءُ المنقطع بتقّير لكن على القراعتين، ويعني مخالفة الثاني لجنس مـا قبله وحكمه، فعلم القصد إلى أكل المال بالباطل حكم مفهوم من الكلام اللسابق(لا تأكلوا...) ، والقصد إلى التجارة أو عدم النهي عنها حكم مفهوم من الكلام اللاحق (إلا أن تكون تجارة...)، وموقع المنقطع هنا بيّن جار على الطريقة العربية، إذ ليس يلزم في الاستدر (اك شمولُ الكلام السابق للشثيء (المستدرك، ولا يفيد الاستدر (كُ حصرا، ولذللك فهو مقتضى الحال.

وحاصل المحنى: لا تقصدوا أكل الأمو ال بالباطل لكن اقصدوا وقوع تجارة أو: لكن وجود تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو إذا كانت التجارة تجارةً عن تراض منكم يجوز لكم حيئذ أكلها وينبغي تأكيد أنّ (القراعتين متواترتان منتشرتان بين القراء العشر غايتهما المعنوية واحدة على النحو الآتي: أما الرفع فهو أدلَّ على انقطاع الاستثناء وأكثر انسجاما معه؛ لأن المرفوع جاء اسمـا نكرة دالا على تعميم وشيوع؛ فيكون بذاته مُغنيا عن
(") وكذلك ابن خالويه الذي استوحى من نقصان كان تلاحم مساق الآية. راجع: الحجة

 المعاني 10/0، النحرير والتتوير

تقدير اسم مرفوع على اسمية اسم كان ليصبح هو خبرا منصوبا لها؛ فالرفع من جهة الدلالة فيه إيجاز كإيجاز موادّ الاساتير، والقرآن الكريم دستور حياة وعلم وعمل.

وأما النصب فيعمل على انتظام الكلام والمشاكلة بين آخره وأوله، لكنه يحوج إلى تقدير يدخله الاختلاف بين العلماء، ويجعل اللصّ مفتوحا مع أن الأصل في النصوص المتعلقة بالمعاملات المالية في القرآن الكريم الإغلاق؛ لمنع اللتقدير الأي قد يؤدي إلى الاختّلاف، ومن بعد ذلك إلى هضم حقوق الناس، لكن" لكل من القراعتين وجها من التخريج الصواب في صنعة الإعراب؛ لهذا أصاب الطبري حيث قال-قبل إبداء إعجابه بقراءة النصب-معلقا على القراعتين: "وكلتا القراعتين عندنا صواب جائزة القراعة بهما، لاستفاضتهما في قرأة الأمصار، مـع تقارب معانيهما."(1)

الموضع الثاني:
㢄



وجوه القر اعة: قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر : (ميتةٌ) رفعا مع تاء المضارعة على (التأنيث(تكن)، إلا ابن كثير فقد قرأها بياء (المضارعة(يكن) مع الرفع، وقرأ الباقون:(ميتةً)نصبا بـالياء في (يكن)
(1) باستثناء عاصم في روايـة أبي بكر فقد قر أها بالتاء مـع (النصب التوجيه:

أولا: توجيه قراءة الرفع
(كان) تـامة على قراعة رفع(ميتة). يقول الزجاج بعدما ذكر وجْه (النصب:"ويجوز (وإن تكنْ ميتةٌ) بالتاء ورفع (الميتة، ويكون (تكنْ) بمعنى الحدوث و الوقوع، كأنه: وإن تقع ميتّةٌ، وإن تـحدث ميتّةٌ "(٪)

 الاختلاف القرائي في فعل الكون بين الياء(يكن) و التاء(تكن) علاوة على معالجته الرفع و النصب لــــــيتة)؛ لارتباطهما الوثيق في التنركيب القرآني الذي تتتوع آثاره الدلالية باختلاف نمط التركيب. (「) معاني القر آن وإعر ابه للزجاج

وقال ابن خالويه:"قوله تـعالى: (وإن نكن ميتة) يُقرأ بـالياء والتاء.
ويُقرأ بنصب ميتة ورفعها. فالحجة لمن رفع: أنـه جعل(كان) بمعنى حدث

ومن النصين تستنبط الآتي:
أو لا: (كان) -على قراءة رفع(ميتة)- تامة ولم يُؤت لها بخبر.
ثانيا: معنى(كان) على الرفع: حدث ووقع، أي: إن تقع ميتةٌ، أو : إن
تحدث ميتةٌ.
ثُلثا: مضارع كان -علّى وجه التمام- يكون بالياء (يكن)، وقد يُقر أ
بالتّاء(تكنْ).
ويتجلى الأثر التركيبي في أن رفع الاسم (ميتة) على تمام (كان) وعدم احتياجها إلى خبر، وأنّ فعل الكون فعل الثرط سيق بصيغة (المضارع، والفاعل المسند إليه الكون هو (ميتة)، وقد اكثفت به كان فسيق التركيب على ظاهره مكون من فعل(المسند-تكن أو يكن)، وفاعل(المسند إليه- ميتة).

ولهذا الوجه الإعرابي (وجه الرفع) متكاً في المعنى ينسجم مـع سياق الآية وتركيبها؛ ويتلخص أثره في أن" الكون لا يحتاج إلى خبر؛ لأنه بمعنى: وإن وقع ميتة، أو حدث ميتة"(†)، ويدل فعل الكينونة في سياق أسلوب الثشرط على أنـه كلما تقع ميتة؛ فالجميع شركاء في تناولها؛ ومن ثم يكون معنى الآية مع رواية إلحاق فعل الكون علامة التأنيث: (وقال

$$
\begin{aligned}
& \text { (') الحجة لابن خالويه ص } 101 \text { (10 } \\
& \text { ( ( }{ }^{(1)}
\end{aligned}
$$

الكفار إن ما في بطون هذه الأنعام من الأجنة الأحياء خالص للأكور محرم على الإداث، وإن تقع أو تحدث ميتّةٌ فالآكور والإداث فيه سواء) وظاهرٌ أن تأنيث فعل الكون المسند يتجانس تماما مع تأنيث المسند إليه. وأما وجه إلحاق الفعل علاهة التككير(الياء) مـع الرفع واكتفاء (كان) في قراءة ابن كثير (وإن يكن ميتةّ) فالتذكير على المغنى، كأنه أريد بالميتة شيء من الميتات، وقيل: إنه لم يُلحق الفعلَ علامة التأنيث لما كان الفاعل المسنَ إليه تأتيثه غير حقيقي. ثانيا: توجيه قراءة النصب
(كان)ناقصة عطى قراءة النصب يقول الفراء:"قوله((وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء)إن شئت رفعت الميتة، وإن شئت نصبتها فقلت: (ميتةً) ولك أن تقول تكن ويكن بالتاء والياء.|(()

 أبو حاتم: وإن تكن النَّسَمَة ميتةُّة قال أبو عمرو بن العلاء: الاختيار يكن

> بالياء لأن بعده(فهم فيه) ولم يقل: فيها."((+)

$$
\begin{aligned}
& \text { rol/1 (r) } \\
& \text { ( }{ }^{()^{(1)}}
\end{aligned}
$$


 وجواز تذكير الفعل وتأنيثه مع الوجهين الإعرابيين، من غير تفصيل الأثنر التركيبي، ومن غير إشارة البتة إلى الأثر المعنوي.

ثانيا: بيّن النحاس تأويل قراءة النصب معنويا بعود الضمير على (ما) إذا ذكر الفعل هكذا:(يكن)، ويعوده على الحُمول أو النسمة إذا أثثله

هكا :(تكن).
ثالثا: نقل النحاس وكذا أبو زرعة(") وغيرهما عن أبي عمرو بن العلاء ميله إلى تقوية قراءة التّكير والنصب: (يكن ميتّة) بسبب تنكير الضمير العائد إليه في جملة جواب الشرط هكذا: (فهم فيه)، وعدم تأنيثه هكذا: (فهم فيها).
ولأن لكلٍ وجه إعرابي محتمل متكأ في المعنى والنحو؛ فإن الوجه التركيبي لقراءة الجمهور على النصب يظهر في أن كان ناقصة تفتقر إلـى إلى الاسم والخبر، والاسم مضمر يرجع إلى ما قبلها، وأما نصب الميتة فين
(). أجل أنها خبرُ كان وان

ومرتكز هأ الاحتمال الإعرابي من الدلالة واضح في أن اسم (يكن) مضمر ويعود إلى لفظ (ما) في الجملة التي قبلها، فتتسجم الجملة بعلاقة
 ميتةً؛ فالذكور والإحاث فيه شركاء)، وذكروا الفعل لأههم أسندوه إلى

$$
\begin{aligned}
& \text { (') راجع حجة القراءات لأبي زرعة صror } \\
& \text { ( } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

ضمير مـا تقدم من قوله: (مـا في بطون هذه الأنعام) وهو مذكر، ونصب (ميتة) مع تذكير فعل الكون مذهب جمهور (القراء بـاستثناء عاصم في رواية أبي بكر الأي روى اللصب ولكنه أنثّ الضمير (العائد إلى مـا في بطون الأتعام، حملا على معنى(مـا)، ووجه ذلك أن معنى(مـا في بطون الأتعام) مؤنث ؛ لأنها من الأنعام، ويجوز أن يكون أراد أن تكون الأجنةُ

ميتة.(1)
وتقدير الاسم المحذوف بالاسم الموصول المبه(مـا) يجعل الآية في
سياق تعميم كليّ يناسب أحوال مـا في بطن المرأة صغيرا أو كبيرا، أو نسمة، أو حيا، أو ميتا، أو ذكرا، أو أنثى، أو أي شيء آخر؛ لأنّ في الإبهام تعميمَ طردٍ، يتّسع لكل مقدّر وكل حاصل او مهـما تغير الزمـان وتعددت النساء.

وق أسلفت تثقوية أبي عمرو قراعة التذكير والنصب: (وإن يكنْ ميتةً)؛ متّكِئا على تذكير (الضمير (العائد إليهه في جملة جواب الثرط هكذا: (فهم فيه)، وعدم تأنيثه. ورُد هذا على أبي عمرو بأنـه ليس جيدا؛ لأن (الميتة) لكل ميت ذكرا كان أو أنثى فكأنه قيل: (وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء)، أعني: فلم يَصِر لأبي عمرو في تذكير الضمير في (فيه) حجّةٌ.(ץ)، ويبدو في تُعليل الرد علة مستحكمة لكلّ من قراعتي تذكير الفعل وتأنيثه، لكنّ لكلام أبي عمرو وجها داعمـا لقراعة التذكير خاصة استنبطه صاحبُه من تبصرّ اللاحق والسابق من سياق الكلام، ويقبله تفسيرُ الآية على وجه مـا.



الترجيح بين القراءتين:
هذا الموضع يُعد مما استوى فيه التمام والنقصان عند علماء الاراية
والتأويل وممربي القرآن الكريم؛ إذ لم يرد عنهم من يُفضل أو يُرجح وجها على آخر ، ومـا اختار أبو عمرو وجها من وجهي التمام أو النقصان، وإنما رجح قراعة التذكير(يكن) متكئا على قرينة اللسياق الااخلي كما بينت، لكنه لم يُشر من قريب أو من بعيا إلى اختيار وجه الرفع(ميتةٌ أو وجه النصب(ميتةً).

لكن ثمّة موضعا وحيدا اختار قراءة الجمهور بالياء والنصب ترجيحا على ما سواها؛ وهو في كتاب الكثف الذي قال فيه صاحبه: "وحجة من قرأ بالياء والنصب، وعليه أكثر القراء، وهو الاختيار أنه ذكّر الفعل
 ناقصة، تحتاج إلى خبر، فأضمر فيها (سمها، وهو ضمير(ما) في قوله:(وقالوا ما في بطون) ونصب(ميتة) على خبر (كان)، والتقدير : وإن
 ولا أرى وجها لتفضيل الإمام مكيّ قراءة الجمهور بالياء والنصب إلا أنـه عليه أكثر القراء، وهذا ليس وجها قاطعا؛ لثبوت تواتر قراءة النصب مع التاء، وكذا قراءة الرفع مـع الياء والتاء، وأرجّح أن اختيار مكي كاختيار أبي عمرو إنما كان يستهذف ياء (يكن) لا نصب(ميتة).

ويمكن تلمّس فرق دقيق بين وجهي التمام والنقصان به تتكامل القراءات في كشف جوانب المعنى المراد؛ ذاك أنه إذا أرشدتك قراءةٌ

$$
\text { (') الكشف } 00 / 1 \text { ؛ }
$$

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

النصب صراحة إلى أن الكفار كانوا يُجيزون اشتراك ذكور هم وإنـثـثهم في أكل الجنين الميت الأي يَخرج من بطون الأنعام فقط؛ وعمـاد ذلك-كما سبق- إسناد فعل الكون إلى (ما) هكذا: (وإن يكن مـا في بطون الأنعام
 تقدير: (وإن تقع ميتةٌ فهم فيه شركاء) جواز الاشثتراء الك بين الأكور والإناث في أكل كل ميتة سواء ما يخرج من أجنة الأتعام ميتا، أو مـا يموت من الأععام نفسها، ويدعم هذا الاستنباط من قراعة الرفع مـا نقلته كتب التأويل من أنـه" كان من سنـة هؤلاء الكفار أن مـا خرج من الأجنة ميتا من تلك الأنعام الموقوفة فهو حلال للرجال والنساء جميعا، وكذلك مـا مـات من الأنعام الموقوفة نفسها."(1)

الموضع الثالث و الموضع الر ابع('):




لقمـان/7 1 ا
الشـاهد: قوله تعالى:" وَإِن كَارِ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ "،
إِن تَكَ مِثُقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ ".
وجوه القراعة: قرأ نـافع وأبو جعفر (مثقالُ حبة) برفع الثلام في
()(الموضعين، وقرأ الباقون بالنصب فيهما
(') وسيعالج البحث الموضعين معا؛ للتثـابه بينهما سياقيا على المستوى التزكيبي
و الدلالي، علاوة على الاتفاق بينهما في نسبة قراعتي الرفع و النصب.


## "كان"بين التمام والنقصان فييالقراءات المتواترة



أولا: توجيه قراءة الرفع
كان مكتفية على قراءة رفع(مثقال) في الموضعين. قال الفراء في

صوابا."
وقال في آية لقمان:"يجوز نصب المثقال ورفعه. فمن رفع رفعه بتكن واحتملت النكرة ألا يكون لها فعل في كان وليس وان وأخواتيا

جعل في(تكن) (سما مضمرا."(') ومن نصتّي الفراء يمكن استتباط الآتي:

"ولو رُفع المثقال كان صوابا"؛ موحيا بذلك إلى أن قراءة النصب بـراء بـنزلة الأصل، والرفع فرع عثه، وكلاهما صحيح.
r- شبَّه الفراءُ تركيبَ آية الأبياء على الرفع بتركيب آية البقرة
 رفع (مثقال) تامة مكتفية أيضا، من غير إثثارة منه إلى دلالتها.

ץ- في آية لقمان بيّن الفراء وجه قراءة رفع(مثقال)، بذكره ر رافعها
 الثككل التركيبي لتمام (كان) في موضح لقمان دون بيان الأثّر اللالي لها.

والأثر التركيبي لتمام كان -على قراعة المدنِيَّنْ - ظاهر في أنـه أسنده في الموضعين إلى (المثقال، فرفع (مثقال) بــ(كان) في الأنبياء،

وبــ(تك) في لقمـان، ولم يجعل للفعل خبرا في الموضعين.
ولكل وجه تركيبي إطار معنوي لا يجوز أن يخرج عنـه بأي وجه من الوجوه؛ لذا فالأثر الدلالي لرفع(مثقال) في آية الأنبياء: (ونضع الموازين (القسط...وإن كان مثقالُ حبة من خردل أتينا بـها)، وآيـة لقمـان: (يا بني إنها إن تك مثقالُ حبة من خردل...يأت بها الله) يتلخص في أن فعل
(الكون في الموضعين بمعنى الوقوع و الحدوث والحصول
يقول الأزهري في آية الأنبياء:"...ومن رفع فالمعنى: وإن حصل
للعبد زنـةُ حبة من خردل أتينا بها، وهذه تسمى(كان) المكتفية. (ب) ويقول أبو زرعة في آية لقمان:"وقرأ نـافع:(يا بني إنها إن تك مثقالُ حبةٍ) بالرفع. جعل (كان) بمعنى حدث ووقع أي :(إن وقع مثقالُ حبة)."() وعلى هذه القراءة هناكّ إشكال تركيبي ومعنوي يتعلق بتذكير فاعل كان: (مثقال) في الموضعين، نناقشه في كل موضع على حده فيما يأتي: في موضع الأنبياء: المثقال مذكر، وأعاد عليه الضمير بلفظ التأنيث في قوله: (أتينا بها)، ولم يقل: (به)! وجواب ذلل -كما أجمع المـرْرِبون وأهل الاراية والتأويل- يكمن في إضافة (مثقال) إلى (حبة)، فذهب

( ${ }^{(Y)}$ بنصتّه الزجاج في معانيه () حجة القر اءات لأبي زرعة ص070

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

الضمير في: (بها) إلى المضاف إليه، أي أن تأنيث ضمير المثقال لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه، وعلاوة على ذلك فمثقال الحبة في المعنى ليس شيئا غير (الحبة، ومثقال الحبة أيضا بمعنى: زنة الحبة(1)، و هذا الإشكال وجو ابه ينسحب أيضا على قراءة النصب.

وفي موضع لقمان: نقل أبو جعفر النحاس عن أبي حاتم اللسجستاني

 والفاعل مذكر حملا على المعنى؛ إذ إن الفاعل(مثقال) مضاف إلى(حبة)، والمعنى للحبة، فذهب التأنيث إليها. وقيل: لأن مثقال حبة من خردل راجع إلى معنى خرْدلة، فهو بمنزلة: إن تك حبةٌ من خردل. وقيل: لأن المثقال بمعنى اللسيئة أو الحسنة أو المظلمة؛ فأنث على المعنى، والقول الأول أنسب للسياق وألصق، وله شواهد كثيرة في لغة (لعرب.(؟) ثانيا: توجيه قراءة النصب

كان تفتقر إلى خبر في قراءة الجمهور بنصب(مثقال) في الموضعين. قال الزجاج في آية الأنبياء: "وقوله: (وإن كان مثقالَ حبة من خردل) نصب (مثقال) على معنى: وإن كان العملُ مثقالَ حبة من خردل."
(1) ينظر : معاني القرآن للفراء r.0/r، إعراب القراءات السبع لابن خالويه TY/

$$
\begin{aligned}
& \text { التيان للطوسي/الror }
\end{aligned}
$$




وقال في آية لقمان: "ومن قرأ: إنها إن تك مثقالَ حبة -جـالنصبفعلى معنى: أن التي سألنتي عنها إن تلك مثقال حبة، وعلى معنى: أن فِعلة الإنسان وإن صغرت يأت الله بها، ويجوز أنها إن تك بـالتّاء مثقالَ

حبة من خردل، على معنى أن القصة."(1) وتَقرَأ من نصّي الزجاج ما يأتي:

1 - قّرّ الزجاج الاسمَ المضمر لفعل الكون في الموضعين دالا على أن (كان) في الموضعين هي الناقصة، وأن اسمها مضمر، و(مثقال) منصوبة على الخبر .
r- قار الزجاجُ اسم كان في آية الأبياء بالعمل، بينما ذكر في آية لقمان مُقدَّراتٍ عديدة هي: المسألة أو الفعلة أو القصة، وأجازها ها دون

ترجيح.
r- لم يُبين الزجاج في الموضعين الأثر التركيبي لنقصان كان،
واكثفى بيبان الأثر المعنوى.
والأثر التركيبي لقراعة الجمهور في الموضعين يتراءى لل في جعل (كان) ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، ونصب (مثقالَ حبة) على أنـه خبر كان، واسم(كان) هو الضمير المستكن فيها استنـادا إلى مـا تقام في سياق
الكلام.

ويرتكز هذا الاحتمال الإعرابي لنقصان (كان) في معناه على تقدير
مجهول يقبله تفسير الآيتين، ويدل عليه سياق الكلام فيهما، وقا اختلف

## "كان" "بين التمامر والنقصان فيعالقراءعات المتواترة

الأثر الالالي لنقصان(كان) باختلان الاسم المضمر في الموضعين، وهذا
هو البيان:

* الأثر اللالي لنقصان (كان) في سياق آية الأبياء: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها...).

اختلف المعريون وعلماء الاراية والتأويل في تقاير مرجع الضمير على تأويلات ثلاثة هي: وإن كان العمل مثقالَ حبة...، وقيل: وإن كان


مُقْدَرَيْن من تلك المقلدرات.
وسياق آية الأنبياء واضح في بيان مجازاة كل شخص على قلر استحقاقه دون زيادة ولا بخس عن طريق إقامة الموازين التي توزن بها بان كل الأعمال؛ لذا فإن تققير اسم كان بالظلم كما ذهب الفارسي ومكي وغيرهما(') لا يتناغم وسياق الكلام؛ ذاكُ أن الله سبحانه يوفي عباده جزاء حسناتهم كما يُوفيهم جزاء سيئتهُم وظلمهر،"والظلم المنفي لا يجوز أن يكون مأتيا به"(!). أما تقاير اسم كان بالثشيء كما ذهب ابه
 يظلو من عموم وإطلاق؛ ذلا فالراجح لمناسبة السياق ـكما ذهب الزجاج

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

والأزهري وغيرهما(')- تقدير مرجع الضمير بالعمل المستوحى من قوله: (ونضع الموازين)، "فالعمل مدلول عليه بوضع الموازين، ومن

أجل العمل توضع الموازين."(٪)
*** الأثر الدالمي لنقصان (كان) في سبياق آية لقمان: (يا بني إنـها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض

يأت بها الله).
اختُلف في تقدير مرجع الضمير على تأويلات عديدة لا يتسع المقام إلا لاككر المشهور منها؛ إذ إن بعضهم استنث إلى طريق دلالة فحوى السياق الداخلي فقصر الضمير على كل معصية، وقدر اسم كان هكذا: إن تك الخطيئة أو المظلمـة أو السيئة مثقالَ حبة من خردل أتى الله بها للمجازاة عليها(؟). وبعضهم استوحى من السبياق الداخلي أيضا لكنه توسع ليشمل الضميرُ كلَّ معصية وطاعة فقدر قائلا: إن تك اللسيئة أو الحسنة مثقالَ حبة من خردل(\&)..."، وبعضهر اعتمد -علاوة على المُقَّرَات السابقة المرتكزة على الليباق اللغوي- على السياق (الخارجي فيما روي أن ابن لقمـان سأل أباه عن الحبة تقع في مقل البحر : أيعلمها
(1) ينظر: معاني القرآن للزجاج

القراءات لأبي زرعة ص17 7 §


$$
1.9 / 11
$$



## "كان"بينْ التمام. والنقطان فيع القراعات المتواترة

الله؟ فز اجعه لقمان بهذه الآيـة، ليصير المعنى: إن التي سـألتني عنها إن (1)....

هذا وتقدير الضمير بـالسبئة فقط منقوض "لأن الله تـعالى ذكره لـم يـع عباده أن يوفيهم جزاء سيئـاتهم دون جزاء حسنـاتهم، فيقال: إن المعصية إن تك مثّقال حبّة من خردل يـأت بها الله، بل وعد كلا العامِلِّين أن يُوفيه

جز اء أعمـالّهما". ()
وأمـا الثقاير المرنكز إلى السياق الخارجي المتمثل فيمـا روي من أن ابن لقمان سـأل ابنه عن الحبة فأجابه بـالآية فبعيد لأن الرواية غير متواترة، وليس لٌها مـا يعضدها من السيـاق (الداخلي.

ويتبقى لنا التقدير الثاني فهو الأقرب والسبياق الاخلي للآيات؛ حيث ذُيّلت الآيـة السـابقة بقوله: (...ثم إلي مرجعكم فأنبيئكم بمـا كنتم تعملون)، والمراد بـالأعمال فيها: المعاصي والطاعات، فناسبه تقدير يشمل الحسن والسيئ من الأعمال، وجوزّ الزمخشري -في تقديره اسم تكـ - التعبير عن السبيئة والحسنة بـالهنـة؛ ليكون الضمير راجعا لها فقال:"فمن نصب كان الضمير للهِنة من الإسـاءة أو الإحسان، أي: إن كانت مثلا في الصغر والقمـاعة كحبة الخردل، فكانت مع صغرها في أخفى موضع....يأت بـها الله(ّ)، و هذا التعبير أدق من الثتعبير بالفعلة أو الخصلة وغيرهمـا مما ورد

$$
\begin{aligned}
& \text { المحيط M/ الم/ }
\end{aligned}
$$

في ثنايا كتب التأويل والتوجيه والإعراب، لتتاغمهه والسابق واللاحق من
سياق الكلام.
الترجيح بين القراوتين:
رغم أن جمهور القراء قرؤوا بنصب(مثقال) على نقصان(كان)، وأن المدنيَّينْ فقط قرآ بـلرفع على التمام، غير أن علماء الارايـة والتأويل والمعربين لم يفاضلوا بين قراعتي النصب والرفع، ولم يرجحوا قراعة على أخرى، وهذا يـني ضمنا الستواو القراعتين عندهم، وهذا هو (المنهج الأكثر دقة وموضوعية في معالجة تنوع (القراءات وأثر ها تركيبيا

ودلاليا.
ويُقوي ما سبق أن ابن عاشور حاول تبيين تقارب قراعتي الرفع والنصب، واتحاد مـآلهما في توجيه المعنى، حيث قال بعد سرد قراعتي الجمهور والمدنيَّنْ في آية الأنبياء:" ومعنى القراعتين متّحد المآلل، وهو : أنهه إن كان لنفس مثقال حبة من خردل من خير أو من شر يؤت بها في (1)"ميزان أعمالها، ويُجاز عليها

وهذا الطريق جدير بأن يُقتَفى ويُقتدى في توجيه القراعات عامة و المتو اترة خاصة إظهار التعانق معانيها ونكامل دلالاتها.

المبحث الثالث: ما ترجّع فيه الرفع










الثشاهد: "إِلا أَن تَكُوبَج تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُم" وجوه القراءة: قرأ جميع القراء برفع تجارة حاضرة هكذا: (إلا أن

تكون تجارةٌ حاضرةٌّ) غير عاصم وحده فقد قرأها بالنصب. (٪
(() وقد ترجح الرفع أو تمام كان في موضع واحد فقط هو موضع سورة البقرة.



أولا: توجيه قراعة الرفع
فعل الكون يحتمل وجهين إعرابيين على قراعة الجمهور برفع (تُجارة حاضرة):
الوجه الأول: تمام فعل الكون. يقول الفراء:"(إلا أن تكونُ تجارةً
حاضرةً) تُرفع وتنصب. فإن شئت جعلت(تنيرونها) في موضع نصر نصب فيكون لكان مرفوع ومنصوب. وإن شئت جعتّ(تيرونها) في موضح
 ومن النص السابق نلاحظ الآتي:
1- وجَّه الفراءُ قراءتي الرفع و النصب تركي تيبيا ولم يُوجههما دلاليا. r-
 إعمال كان الناقصة. ورفع من باب التمام بعده جملة في محل رفع.
 في موضع رفع عطى إتباع (تجارة)، وذكر مُسو"غ ذلك من جواز إتباع أخبار النكرات أسماءهـا.(「)
(1) معاني القر آن /10/ وفول الفراء:"إبان شئت جعلت (تايرونها)في موضع نصب،

وخبرها(تبارة)، أو على أن (تجارة) اسمها، و (تنيرونها)خبرها.
 النتعريف ختى لا يجوز تنكيره إلا بمسوّغ، لكنَّ النعت أو الوصف سائن بأن الفاعل بعد كان الثامة محايد للانعريف والتككير، وعليه يجوز العمل بقاعدة الجمل بعد النكرات

## "كان"بين التمام والنقصان فيعالقرإعات المتواترة

والأثر التركيبي لوجه تمام فعل الكينونة على قراءة الرفع يتراءى لك في سوق تركيب الجملة على الظاهر دون موجب لتقاير ضمير أو تقديم أو تأخير، والأصل في (العربية عدم الحذف(1)، ومطابقة ظاهر (الكلام إلى معناه قانون أصيل عند النحاة، وقد اكتفى الفعل -في الجملة موضع الثشاهد- بفاعله (تجارة) اعتصاما بمعنى التمام والحدث في (كان)، و(حاضرة) صفة لتجارة، وجملةّ(تديرونها بينكم) في موضع رفع نـت لـــ(تجارة) أيضا؛" إذ إن تقديم الوصف الصريح على المؤول جارٍ على فصيح كلام العرب".(「)

ولأن الأصل العام في احتمالات الإعراب أن نكون على علاقة وثيقة بالمعنى؛ فهـف الكلام إيصال معنى ما، وليس التفنن في صناعة جمل ذات احتمالات نحوية فقط() يمكن القول بأن الالالة المنبثقة عن وجه التمام هي اشتمال كان على معنى الحدث(الوقوع والوجود) والزمن، ليصير المعنى: ولا تسأموا الكتنابة إلا أن تقع أو تحدث أو توجد تجارة
(') يقول الزركشي:"والحذف خلاف الأصل، وعليه ينبني فرعان: أحدهما: إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى، لأن الأصل عدم التنغير. والثاني: إذا دار الأمر بين فلة المحذوف وكثرته؛ كان الحمل على قلته أولى.البرهان في علوم القرآن
 المصون TVT/T () ينظر : نظرية الاحتمالات الإعرابية في النحو العربي إعراب القرآن الكريم أنموذجا
د. حسن الملخ ص70

حاضرة من دون أجل مضروب، عندئذ يُرخص في تركِ كتابتها، ولا يُحتاج إلى توثيقها؛ لأنه من دائم معاملات التجّار المتبادلين المنافع.(') الوجه الثاني: نقصان فعل الكون مع قراءة رفع(تجارة حاضرة) يقول النحاس:" (إلا أن تكون تجارةٌ حاضرةٌ) أن: في موضع نصب استثثاء ليس من الأول. قال الأخفش: أي إلا أن تقع تجارةّ، وقال غيره: (ت)". (تايرونها)

و النص دالّ بوضوح على الآتي:
1- ذكر أبو جعفر وجهي قراءة الرفع مبينا الأثر التركيبي لهما، أما الأول -نقلا عن الأخفش(؟)- فهو اكتفاء فعل الكون بمرفوعه(تجارة)،

وأما الثاني فهو نقصاته و افتقاره أيضا إلى الخبر الأي هو (تايرونها). r- 「 لم يذكر أبو جعفر دلالة فعل الكون على وجه النقصان، ورفع(تجارة حاضرة)، واكتفى بتعيين جملة (الخبر : (تديرونها).
r- ارتأى أبو جعفر (نقطاع الاستثناء في الجملة موضع الثـاهد؛ ليكون الكلام مستأنفا على سبيل الإضراب عن الأول، وهو مـا سيتناوله البحث بالبيان لاحقا.

ويظهر لك الأتر التركيبي لنقصان الفعل (تكون) في سَوْقه- كما سبق نظيره في وجه التمام - على ظاهره وإسناده إلى فاعلّه(تجارة)
(") ينظر: معاني القرآن للأخفش 10/0، جامع البيان للطبري 1/0•1، الثفسير البسيط للواحدي ٪/0.0
 () سأذكر نص الأخفش عند توجيه قراءة النصب.

## كان" "بينْ التمام. والنقصان فيعالقراءعات المتواترة

دون حاجة إلى إضمار، لكنه على هنا الوجه يلزمه خبر منصوب؛ أَغني الجملة من قوله: (تايرونها) في موضع نصب حلّت محل خبر كان ،

و (بينكم) ظرف لتليرونها.
وقّ انبثق عن هنا الوجه خلْع مغنى الحدوث والوقوع من فعل الكون، وتجرده للزمان؛ تلصير دلاة الآية: لا تسأموا كتابة الحقِّ لكنه


إثم في ترك كتابتها (1).
ثانيا: توجيه قراءة النصب

 وقد يكون فيها النصبُ عثى ضمير الاسم:(إلا أن تكونَ تلك تجارةً)."(٪) ونص الأخفش على إيجازه دالّ على الآتي:

1- أجمل الأخفش بيان دلالة قراءتي الرفع والنصب بما يُستوحى منه التركيب النحوي للقراءتين بين التمام والاكتفاء بالفاعل، وبين النقصان وتقيرير الضمير ونصب الخبر. rنصب(تجارة)، وإنما قـره باسم الإشارة المؤنتث(تلك) هكذا: (إلا أن تكونَ
(1) ينظر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه/0/1، معالم التنزيل //ror،، التبيان للعكبري //آسץ
(r.0/1 (r. معاني القر آن للأخفش

تلك تجارة) إشارة ضمنية إلى جواز كل المقدرات شرط تأنيثها تجانسا مع تأنيث الفغل: (تكون).

ويتجلى الأترُ التركيبي لهذه (القراءة في جعل (تكون) فعلا ناقصا يفتقر إلى اسم وخبر، فاستتّر فيه اسمـه استنـادا إلى ما تقام في سياق (الكلام، ونُصبت (تجارة) على الخبر، و(حاضرةً) صفة، وجملة(تديرونها) في موضع نصب صفة أيضا لتجارة، وقد سوّغ تأنيثْ (الفعل تأنيث المرفوع المضمر، كما سيأتي تقاير معناه.

ويرنكز هذا الوجه الإعرابي لقراءة النصب على تقاير اسم مستتر لفعل الكون المتجرد للالالة على زمن المضارع، لكن تقديرات العلماء للضمير المستتر تفاوتت؛ إذ قُرر هذا الضمير بالمداينة، وقيل: المبايعة. وقيل: الحق. وقيل: المعاملة. وقيل: التجارة، ونحوهن مما قد دل عليها

الكلام.
وقد اختلف المعربون وأهل الاراية والتأويل فيما يحسن إضماره من هذه الأسماء وما لا يحسن ورغم تقارب التقايرات لكن الأنسب للسياق وما دل عليه سابق الكلام تقديرُ اسم كان بالمبايعة، لأنها تقليب الأموال للنماء، فهي التجارة في المعنى، والتقدير: إلا أن تكون المبايعة تجارة حاضرة مداراة بينكم. قال أبو علي: وأما وجه قول من نصب فقال:(إلا أن تكون تجارةً حاضرةً) فالذي في (الكلام الذي تقدمه ممـا يظن أنـه يكون اسم كان مـا دل عليه:(تداينتم) من قوله((إذا تداينتم بدين)، و(الحق) من قوله:(فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا)فلا يجوز أن يكون التداين اسم كان؛ لأن حكم الاسم أن يكون الخبرَ في المعنى، والتداين معنى، والمنتصبِ يُراد به (العين، ومن حيث لم يجز أن يكون التداينُ اسم

## "كان"بينْ التمام. والنقطان فيع القراعات المتواترة

كان، لم يجز أن يكون الحق اسمها؛ لأن الحق يراد به الاين...فإذا لم يجُزْ ذلك لم يخْل اسم كان من أحد شيئين: أحدهما: أن هنه الأثشياء التّي اقتُصتّت من الإشهاد والارتهان قد علم في فحو اها التبايع؛ فأضمر التبايع لالاة الحال عليه. أو يكون أضمر التجارة، كأنه: إلا أن تكون التجارةُ

تجارةُ حاضرةُ. (1) (1)
الترجيح بين القراءتين:
فاضلَ بعض المعربين وعلماء الار اية والتأويل بين قراءة الرفع(مـع احتمالية تمام كان ونقصانها) وبين قراءة النصب على النقصان مرجّحين قراءة الرفع على التمام ومشذّنين صر احة قراءة النصب.

قال الطبري: "وانفرد بِض قرأة الكوفيين بقراءته بالنصب فقرأ: (إلا أن تكون تجارةً حاضرةً) وذلك وإن كان جائزا في العرّ العربية- إذ كانت
 مجهولا- فإن الأي أختار من هذه القراءة ، ثم لا أستجيز القراءة بغيره،



 (') وإضمار التجارة بعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة (تجارة)جار في فصيح
 المعاني ب/7

الرفع في(التجارة الحاضرة) لإجماع القرأة على ذلك، وشذوذ من قرأ ذلك نصبا عنهم، ولا يُعترّض بالثشاذ على الحجة...."(1) وقال الزجاج عن الرفع وتمـام فعل الكون: "والرفع أكثر وهي قراءة الناس".(ヶ)

وقال ابن خالويه:"والحجة لمن نصب أنه أضمر في (كان) الاسم،
 تجعل (كان) بمعنى حدث ووقع، ولا خبر له. ومن قرأ بالنصب-ولا وجه
لـه- أضمر اسم كان"(گ).

وقال الهذّلي عن قراءة رفع(تجارة حاضرة):"و الباقون بالرفع، وهو
الاختيار؛ لأن معناه: تقع تجارة."(*)
ولترجيح العلماء قراءة الرفع على قراءة النصب دعائم يرتكز عليها
منها:
1- أن احتمالية نقصان (كان) تقوم على الافتقار إلى ضمير اسم كان، وقُّرّ هذا الضمير بــ (المداينة أو المبايعة أو الحق أو المعاملة أو التجارة) وإنّ تمام كان هنا يشمل كلّ تجارة حاضرة ناجزة يدا بيا سواء كانت معاملة، أو مداينة، أو تجارة، أو حقا، أو مبايعة؛ ومن ثم فالرفع لا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) 1 7،1 •V/0 ينظر :جامع البيان للطبري (1) } \\
& \text { () (†) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (٪) } \\
& \text { (0) الكامل صر }
\end{aligned}
$$

## كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة

يختص بصنف بعينه كاحتماليات عود الضمير في قراعة نقصان كان ، و إنما هو عامّ يشمل التجارة الحاضرة مطلقا.
r- يُعضد تمام كان في الآية الكريمة أن الاستثناء في قوله(ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله...إلا أن تكون تجارة حاضرة....فليس عليكم جناح ألا تكتبو ها)|ستثناء منقطع ليس من الأول(') ؛ فالكلام على الاستئناف والتقدير: لكنه إذا وقعت تجارة حاضرة تديرونها بينكم ويأخذ كل واحد من المتبايعين حقه من صاحبه في المجلس فإته يجوز عدم الكتْب فيها(r)، والاستثناء المنقطع منسجم تمامـا مـع تمام كان لعدم احتياجه إلى رابط أو إلى عائد إضماري، بخلاف المتصل الأي يجب معd في الآية تقدير ضمير، كما أن الاستثناء المنقطع يجعل (لجملة في مفهوم اسم واحد عند التأويل أي: إلا بوجود تجارة، وتقدير الاسم الواحد بالفعل والفاعل: (تكون تجارةّ)أولى من تقديره بكان


ورغم أن قراعة الرفع قراعة الجمهور، وهي لكلام العرب أثثبه، وترتبط بعلاقة معنوية تتتاغم مـع دلالة الآية وسياقها النّصّي، فإن لقراعة
(1) وهذا هو ما ارتآه أبو جعفر النحاس في إعرابه / حجته T/ في بيانه / / / / / وغيرهم. ويرى البحث أنّ(أنْ) وصلتها في موضع نصب على
 الانقطاع على الاتصال، كما أن الفعل جاء بصيغة المضارع(تكون)ولو أنه جاء بصيغة الماضي فهو حديث عما تم، ولكن صيغة المضار ع حديث عما هو كائن أو سيكون مما يرجع انتطاع الاستثاء.


النصب ونقصان كان وَفقها موضعها الصواب من جهة الإعراب، وترتكز على تقدير معنى وجيه لا يعارض القاعدة النحوية(') كما ذكر الطبري الاعري نفسه، والقراعة متو اترة مقبولة وإن كانت مروية عن عاصم وحده(「)، ومنتى ثبتت رواية قراوة جاز الاحتجاج بها في العربية ولا سيما إذا كانت متواترة ؛ لذا فلا يجوز البتة تفضيل قراعة عشرية ـولو كانت قراعة الجمهور - على قراعة عشرية أخرى بلْه تثذيذها وتضعيفها والزعم بأنـه لا وجه لها.

وأما الاحتمال الإعرابي الآخر لقراءة الرفع وهو نقصان (كان) فهو تخريج إعرابي بعيد؛ لأن تخصيص النكرة لم يجعلها مفيدة لنكون اسم كان الاني هو في حكم المبتدأ.




 و الكسائي. يظظر : السبعة ص إلا
"كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءاتالمتواترة


أحمد الله ذا الطول والآلاء، وأصني وأسلم على سيدنا محمد صفوة الرسل والأبياء، وبعد؛

فقد توصلت الار اسة إلى نتائج متعدّدة من أههها:
أو لا: لــ(كان) دون سواها من الأفعال في النسيج القرآني المحكم ورود كثيف واستعمال واسي، ولها خصوصية في أنها لا تدوم على تئى نسق تركيبي واحد تماما أو نقصانا، بل تأتي في بعض الموا واضي تانيا تامة فقط، وفي بصضها ناقصة فقط، وتحتمل في بعضها التمام والنقصان؛ مما يؤثر ذلك في تركيب الكلام والمعاني المرتبطة به.

ثثانيا: كثفت الار اسة عن أن الاحتمالات الإعرابية منهج حاضر في القراءات المروية رفعا عن بعض القراء ونصبا عن غيرهم، وكا ولا توجيه إحدى الروايتين داخليا، وقد انعكس أثر ذلك على المنى من غير أن يؤدي إلى خرم القاعدة النحوية، وقـ تكثّف للبحث ذلك فـك في باب(كان) بين التمام والنقصان، فأحصى اثني عشر موضعا تنوعت فيها الصورة التركيبية لـــ(كان) بتنوع قراءات الكلمة الاسمية الواردة بعدها رفعا ونصبا.

ثالثا: بتحليل المواضع الاثي عثر التي تباينت فيها القراءة رفعا ونصبا تماما ونقصانا تكشف للاراسة ترجيح النحاة وأهل الاحتجاج و المفسرين وجه نقصان كان ونصب الاسم بعدها في جُلّ مو اضع البحث؛ إذ بـغت المواضع التي رجحوا فيها وجه النقصان سبعة مواضع، مقابل

موضع واحد لترجيح الرفع والتمام، وأربعة مو اضع أخرى استوى فيها
التفاضل بين التمام والنقصان.
رابعا: لتفضيل العلماء وجه اللنصان والنصب على وجه التمام
والرفع في جلّ مو اضـع البحث مسوغاتٌ لا تتجاوز مـا يأتي:
1 - تحقيق التآلف الدالاي بين آخر الكلام وأوله، وانتظامِ بعضه
ببعض ترجمةً لتماسك جو انبه المعنوية داخليا وتعالقه التركيبي ظاهريا.
r- r وجه النصب أكثر الاحتمالات الإعرابية استيفاء لشروط القاعدة
النحوية،، وتخريجات النحاة.
r- إجماع جمهور القراء (العشر عامة، والحجازيون(ابن كثير ونافع
وأبو جعفر) خاصة على (النصب.
ع- محاولة حمل القرآن على أحسن تركيب وأقواه وأبعده عن
النكلف، وأسوغه في لسان العرب.
خامسـا: أثبت البحث أن لكل وجه محتمل تمامـا أو نقصانا في التركيب القرآني الواحد متكأً في المعنى والنحو؛ إذ تدعمه - دلاليا- قرائن سياقية، ويترتب عليه اختلاف في توجيه المعنى، وإذا كان لمباينة (القراءات تخريج نحوي في الإعراب، فلها على الوجهين أثر في الدلالة، وأي تغير في البنية النحوية يؤدي إلى تغير في التأويل الدلالي للتركيب. سـادسا: جاءت (كان) على وجه التمام في المواضع الاثثي عثر لازمـة لا متعدية؛ إذ تـعمل عمل مـا رادفت من المعاني المعجمية، ولم تتجاوز تلك المعاني في المو اضع كلها الدلاهة على الحدوث، والدلالة على

الوقوع، والدلالة على الوجود، وكلها لازمـة.

سابعا: يتجلى الأثر التركيبي والالالي لوجه قراءة الرفع في فَعلية (الجملة واتصاف فاعلها بالكينونة بلا خلاف؛ إذ يكتفي (الفعل (كان) بفاعله، مُستغنيا عن الخبر باستعصامه بالدلالة على الحدث والزمن، مع جريان التركيب على ظاهره من غير تقديم أو تأخير، ودون موجب لتققير

ضمير.
ثامنا: خُرّجت قراءةُ الرفع على وجه واحد هو تمام (كان) في جُل مو اضع البحث، بينما احتمل تخريجها وجةَ التمام والاكتفاء بالفاعل تارئ تارة، ووجه النقصان والافتقار إلى الخبر تارة أخرى في مواضع ثلاثة فقط هي:

البقرة//人r

هِ
الثشعراء/av

تاسعا: يتراءى الأثر التركيبي والالالي لوجه قراءة النصب في نقصان فعل الكون دائما وتجرده للزمان من غير الحدث، وافتقاره إلى اسم وخبر؛ أما الاسم فصضمر يتجانس مع اللاحق والسابق من السياق المعنوي للآيات، وأما الخبر فيتبع الفعلَ منصوبا.

عاشرا: أحوجت قراءةُ النصب على نقصان (كان) إلى تقاير (سم يدظله التباين بين العلماء، وقّا أبان البحثٌ ما يحسن إضماره من هـانه

الأسماء، مُرجّحا -مـع التعليل- في كل مواضع الاراسةِ الثققيرَ الأكثر دقة؛ احتكاما إلى اللسياق الاخلي غالبا وإلى اللسياق الخارجي أحيانا، مثبتا أن هذه المُقدرات لا تُعدو أن تكون تباينات لفظية واختلافات شكلية منسجمة مع الكلام على وجه ما، مبرهنا أنّ مآل الثقديرات على كل الوجوه واحد.

حادي عشر: لأبي جعفر المدني النصيبُ الأكبر في رواية وجه الرفع؛ ولعاصم الكوفي النصيب الأكبر في رواية وجه اللنصب؛ فقد روى الأول الرفع في أحد عشر موضعا، في حين روى الآخر النصب في المواضع كلها.

ثاني عشر : حاولت الدراسةُ الجمع بين تركيبي التمام والنقصان على سبيل التكامل في التأويل الدلالي والانسجام مع اللسياق الحالي والمقالي،
 متابعة بعض (المعربين في وصف وجهٍ ما من القراءة بالضعف، أو بالثذوذ، وقد تجلى ذلك في مو اضع أبرزه ها ما يأتي:

ا-

وَصَفَهُمْمَ إِنَّهُ, حَكِيمّ عَلِيمٌ

## كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءءاتالمتواترة



لقمان/7
ثالث عشر: إن كتب إعراب القرآن والاحتجاج لقراءاته وكتب التفسير قد تضمنت نصوصا كثيرة في الطعن على الأنمة القراء الأين تو اترت قراءاتهه واشتهرت، ووصفِ قراءاتهم بمـا لا يليق، ويمكن تفسير ذلك بأنه من أحكامهم المعيارية لبيان درجة الصواب وفق مقاييس العربية، وليس ثلإككار أو للتفاوت الثرعي في كلام الله، وإلا فالكل قرآنٌ كريم من رب حكيم، وهو حُجة.

رابع عشر: في منهج تفضيل بعض العلماء قراعة عشرية على أخرى نظر؛ إذ إن القراءات المتواترة عن رسول الله سواء، وإنما يقرأ
 الأول، كما أن القرآن سابق بقراءاته على قو انين النحاة وحجّة عليها، بل هو (المستنتد الأول في مستندات بناء منظومة النحو العربيّ، وطالما قد استوفى الاحتمالُ الإعرابي شروطَ القاعدة النحويـة فلا ينبغي إسقاطه أو تضعيفه، ولْعل الانطلاقَ من استواء القراءات إظهارا لتكاملها وتعالقها أعلى وأولى.

وأخيرا توصي الاراسةُ بالسعي إلى تكثيف الجهود في تطبيق نظرية
الاحتمالات الإعرابية على الأساليب القرآنية والثقرائية التي تحتمل ذلك،

منطلقين من أن التغير في البنية النحوية يؤدي إلى تغير في التأويل الالالي للتركيب، ومن تلك الاراسات التي لم تنل سهما وافرا من (البحث في باب (كان):

دراسة التراكيب القر آنية التي تحتمل في توجيهها التمام والنقصان من غير أي اختلاف قرائي، كقوله تعالى: وَوَيَكُونَ آلَّدِينُ رِّهِّهُ البقرة/4919

دراسة التر/كيب القر آنية التي تحتمل في توجيهها التمام والنقصان والزيادة من غير اختلافات قرائية كما في قوله تعالى: هِ إِنَّ فِي ذَلِكَكَ


وهنا ينتهي ما جاد به القلُمُ وسمح به (الجهُُ، وفتح الله به من
 أن يَبْلغ به المنافع، ويجعلَ الناظرَ فيه ممن يُسابق إلى الخيرات ويرات ويُسارع، واللّه من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء اللسبيل. كتبه

د. أحمد عبد الموجود معوض
"كان"بين التمام. والنقصان فيهالقراءاتالمتواترة
(الفهارس
أولا: فهرس بالمواضع التي تم تحيلها وفق ترتيب المصحف


"كان"بين التمام والنقصان فيهالقراءات المتواترة


- القرآن الكريم

إرشاد العقل اللسليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود نشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان د.ت

أسرار العربية لأبي سعيد الأباري، تحقيق: محمد بهجت (البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، د.ت

إعراب القراءات اللببع وعللها لابن خالويه تحقيق د.عبد الرحمن

إعراب القرآن لأبي جعفر النحس تحقيق د.زهير زاهد ط.عالم
الكتب-بيروت ،الثالثة 9A1 ام 1 ام
الإعراب والتركيب بين الثكل والنسبة دراسة تفسيرية د. محمود
عبد السلام شرف الاين، دار مرجان للطباعة- القاهرة، الأولى \& \& 9 ام
الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي تعليق د. محمود سليمان

$$
\text { ياقوت، ط. دار المعرفة الجامعية- السويس، } 7 \text {. . بم }
$$

إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري، ط.دار الكتب العلمية-بيروت، البابي الحلبي-الثقاهرة plav.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الاين الثثيرازي البيضاوي
ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت، الأولى د.ت

البحر المحيط لأبي حيان الأدلسي تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،
علي محمد معوض ط.دار الكتب العلمية-بيروت، الأولى 9 T 9 ام
البر هان في علوم القرآن للزركشي تحقيق:محمد أبو (الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، د.ت

بناء (لجملة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب
للطباعة و النشر - القاهرة، ז . . 「 م

البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق د. طه عبد الحميا طه، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب • 9 ام التبيان في إعراب القرآن للعكبرَي، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط.

$$
\text { البابي الحلبي-|لقاهرة ، } 9 \text { ا } 9 \text { م }
$$

التبيان في تفسير القرآن للطوسي، ط. دار إحياء التراث (لعربي، بيروت-لبنان، د.ت

التحرير والتنوير لابن عاشور ط.الارر التونسية للنشر- تونس،
p191を
التنكرة في القراءات الثمان لابن غَلبون تحقيق: د. أيمن رشدي، ط. الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الأولى 991 ام 9 الحم

التفسير (لبسيط للواحدي، تحقيق: د. محمد الفوزان، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض، • ب٪ اهـ

الثفصيل في إعراب آيات التنزيل، د.عبد اللطيف الخطيب وغيره، مكتبة الخطيب للنشر والتوزيع-الخطيب، الأولى 10 - 10 م

اللتيسير في القراءات اللببع للداني نشر دار الكتاب العربي، الثانية

$$
\text { م } 9 \wedge \varepsilon
$$

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري تحقيق د.عبد الله الثركي
ط.دار هجر بالجيزة، الأولى I . . r

جامـع البيان في القراءات اللببع للاني تحقيق: محمد صدوق الجزائري، نشر : دار (الكتب العلمية بيروت- لبنان، الأولى 0 • . . جrم الجامعع لأحكام القرآن للقرطبي تحقيق د.عبدالله التركي ط. مؤسسـة


الجمل في النحو للزجاجي تحقيق د. علي توفيق الحمد، ط. مؤسسة الرسالةة-بيروت، دار الأمل- الأردن ، الأولى ع \& 9 ام حاشية الثشهاب المسماه عناية (القاضي وكفاية الراضي على تفسبر

البيضاوي ط. دار صادر -بيروت، د.ت
حاشية القونوي على تفسير البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد ضبط: عبدالله محمود، نشر: دار الكتب (العلمية- بيروت، الأولى 1 . .

الحجة في القراءات السبع لابن خالويـه تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، ط. دار الثروق - القاهرة ، الثالثة 1م

حجة القراءات للإمام أبي زرعة بن زنجلة تحقيق:سعيد الأفغاني ط. مؤسسة الرسالةة- بيروت، الخامسة" 9 ( 9 1م

الحجة للقراء اللسبعة لأبي علي الفارسي تحقيق: بدر الاين قهوجي

(الخصائص لابن جني تحقيق: محمد علي النجار ط. الهريئة العامة
لقصور الثقافة - القاهرة، 7 + .
دراسـات لأسلوب القرآن د.محمد عبد الخالقى عضيمهd، ط.دار الحديث-(القاهرة، د.ت

الار المصون للسمين الحلبي تحقيق د.أحمد الخرّاط ط. دار القلم دمشث، د. ـ ت

الالالة (للغويةة عند العرب د.عبد الكريم مجاهد ط. دار الضياء-
عمّان، 910
روح المعاني للألوسي ط.دار إحياء الثر اث العربي- بيروت، د.ت
(السبعة لابن مجاهد تحقيق د.شوقي ضيف ط.دار المعارف-مصر،
د.ت

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مـالك، تحقيق: محمد محيي الاين عبا
(الحميد، دار مصر ثلطباعة، القاهرة، الطبعة العشرون • 9 ام
شرح النصريح على (النوضيح للثيخ: خالد الأزهري، تحقيق: محمد
بـاسل السود، نشر: دار (لكتب الاعلمية، بيروت-لبنان، الأولى . . .
شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تُحقيق د. حسن محمد (الحفظي، د.
يحيى بشبير مصري، ط. إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمـام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية، هجر للطباعة والنشر-القاهرة، الأولى - أ $|V-\infty|$ ( )

شرح المفصل لابن يعيش ، ط إدارة الطباعة (لمنيريـة، مصر د.ت

## "كان" "بين التمامر والنقصان فيعالقراءعات المتواترة

شرح الهـاية للمهدوي تحقيق د. حازم حيدر، ط. مكتبة الرشد-
الرياض، 0 ا؟اهـ.
الثككل والدلالة دراسة نحوية للفظ والمـنى د. عبد السلام اللبيد
حامد، دار غريب للطباعة والنشر -القاهرة، r ب . r بم

علم الالالة اللغويـة د.عبد الغفار حامد هلال، دون طبعة ودون

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ -معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم للسمين الحلبي، تحقيق: محمد باسل السود، ط.دار الكتب العلمية

بيروت، الأولى 97 1م 9 1م
غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ضبط وتخريج: الثيخ زكريا عميرات، ط.دار الكتب العلمية-بيروت، الأولى 9 1م 97 1م

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والاراية من علم التفسير للشوكاني، تحقيق د.عبدالرحمن عميره، دون طبعة، ودون تاريخ

الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني تحقيق: محمد

فيض نشر الاششراح من روض طي الاقتراح لمحمد بن الطيب الفاسي تحقيق: د. محمود يوسف فجّال، ط. دار البحوث للاراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات، الثانية r . . . .

الكافي في القراءات اللبعع تحقيق أحمد محمود الثافعي نشر : دار الكتب العلمية، الأولى . . . .


الكامل في القراءات العشر والأربين الزائدة عليها لأبي القاسم
الهثلي المغربي، تحقيق: جمال الثشايب، مؤسسة سما للثشر والتوزيع
مصر، الأولى V •• بr
كان في القرآن الكريم ــراسة تركيبية دلالية، رسالة ماجستير

> للباحث: أحمد عبد الله الصايل، جامعة مؤتة بالأردن، r ب • بم

الكتاب لسييويه تحقيق: عبد السلام هارون، نثر: مكتبة الخانجي
القاهرة، الثالثة $9 \wedge$ ام
الكشاف للزمخشري تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، عـي محمد معوض ط. مكتبة العبيكان- السعودية، الأولى $99 \wedge$ 1م

الكثف عن وجوه القراءات اللبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب، تحقيق د. محيي الاين رمضان، مطبوعات مجمع اللفة التربية بمششق \& 9 ام

الكنز في القراءات العشر للواسطي تحقيق د. خالا المشهاني، نثر: مكتبة الثقافة الاينية بالقاهرة، الأولى \& . . ام

اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري، تحقيق: محمد عثمان،
نشر : مكتبة الثقافة الاينية-القاهرة، الأولى 9 - . rم

المبسوط في القراءات العشر للأصبهاني تحقيق/سبيع حمزة
حاكمي،،191م
مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي، ط.دار العوم-بيروت،
الأولى ه . . بم

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ط.دار الكتب (لعلمية- بيروت، الأولى I . . . مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب تحقيق: حاتم (الضامن، ط. دار البشائر بدمشق، الأولى • . .rم.

مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتها د.عبد الله الخثران، هجر للطباعة والنشر -القاهرة، الأولى • 9 ال 9 ام

معالم الثنزيل للبغوي، تحقيق: محمد عبد الله النمر وغيره، ط. دار طيبة بـالرياض، 9 • ع اهـ

معانتي القراءات للأزهري، تحقيق: عيا مصطفى درويش، عوض القوزي، الأولى

معاني القر آن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط، تحقيق

معاني القرآن للفراء، ط. عالم الكتب-بيروت، الثالثة 9 ب 9 ام معاني القرآن وإعرابه للزجاح تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي ط.عالم الكتب، بيروت، الأولى 9^^ ام

معجم القراءات د. عبد اللطيف الخطيب، ط. دار سعد الاين بدمشق،
الأولى r + . r

مفاتيح الغيب للرازي ط. دار الفكر بلبنـان، الأولى 19 (9 ام.

المنصف شرح الإمام ابن جني لكتاب التصريف للإمام أبي عثمان المازني، تحقيق الأستاذين: إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، ط. إدارة إحياء التراث القديم بوزارة المعارف العمومية- القاهرة، الأولى \& \& 9 ام منهج في التحليل النصي للقصيدة تنظير وتطبيق د. محمد حماسة عبد اللطيف، مجلة فصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد الثاني

الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم تحقيق د.عمر (الكبيسي، ط. الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، الأولى

النحو (العربي د. إبراهيم إبراهيم بركات ط. دار النشر للجامعات،

النشر في القراءات العشر لابن الجزري، نشر:دار الكتب العلمية-
بيروت، الأولى ^991م ام

نظرية الاحتمالات الإعرابية في النحو العربي إعراب القرآن الكريم
أنموذجا تفسير البحر المحيط منطلقا، د. حسن الملخ، ط.دار الشروق العرق العري عمّان، الأولى 7 • . بام نظم الارر للبقاعي ط. دار الكتاب الإسلامي- القاهرة، \&^9 ام

النواسخ (كان وأخواتها) بين النحو العربي والنحو الوظيفيسسورتا


"كان"بين التمام والنقصان فيعالقراءات المتواترة




