


عاطف عبا الصبور علي
قسم اللـفويـات في كلية البنات الإسـلامية بـأسيوط بجامعة الأز هر
dr.atef2050@gmail.com : البّريد الإلكتروني
الملخص :
يتتاول هذا البحث حرفا من حروف المعاني وهو حرف » أل " ، ويمبط اللثثام عن المواضـع التي رفض النحاة دخول » اللام « فيها، وتسامُح النحويين في اجنلاب »اللام" لتلك التر اكيب، فيعرض للخلا الذي دار بين النحويين في ذلك، مع ملاحظة أن الخلاف هنا ليس في طبيعة »اللام« و لا في حقيتنها، و إنما الخلاف في دخولها و عدم دخولها، و هل تصلح في هذا الموضـع أو لا، و هل قبل

النحويون بدخولها في هذا التركيب، أم لا.
كما يبين الأسباب و الدو افع التي أدت بالنحويين إلى القول بعدم حاجة التركيب إليه واستغناء الجمل والمفردات عنه ، ويشبر في المقابل إلى أهميته، وتأكيد الحاجة إلبه، وأن الكلام لا يستغني عنه، وأن التركيب لا يستقفيم بدونـه، معتمدين على ما ورد عن العربي الفصيح، الذي تؤخذ اللغة من فيهِهِ ويستند في إقرار القاعدة إلى منطقه ؛ دع الأخذ في الاعتبار أن اللجوء إلى الضرورة محاولة لسلخ تلك اللام عن أداء دور ها في الجملة وتر اكبب الكلام - مخالف لأقيسة العرب، و أصـول قو اعدهم. ولم بكن السماع وحده الحاكم في قبولها ، و القول بها، بل اعتمد القائلون بوجوب حضور ها في النركيب على الفياس أيضا و الذي يمثل ركنا مهما في

التأصيل و التقعيد.
وقد اختصت تلك الدر اسـة »اللام « دون غيرها من حروف المعاني؛ لما لــ »اللام< من أهمية عظيمة في تقوية الكلام ونو كيده؛ و لأنها نؤدي معاني شتى في التركيب كالاختصـاص، والاستحقاق، و التعليل و التعدية ، و التقو ية، و غير ها،


اقتضت وجودها، فهي تدخل على الأسماء والأفعال و الحرون .
(الكلمات المفتاحية : اللام - المرفوضة - جحد - الاستحقاق - التسامح الإلحاق.
$11 \cdot \%$

# "The blame" is rejected between the denial of merit and tolerance of affiliation 

## Atef Abdel Sabour Ali

Department of Linguistics at the Islamic Girls College in Assiut, Al-Azhar University
Email: dr.atef2050@gmail.com

## Abstract:

This research deals with a letter of the meanings, which is the letter "al", and reveals the places where the grammarians refused to enter "the lam", and the tolerance of the grammarians in attracting "the lam" to those combinations. It is not in the nature of "the blame" nor in its reality, but the disagreement is regarding its entry and non-entry, whether it is suitable in this position or not, and whether the grammarians accepted its inclusion in this structure, or not.
It also shows the reasons and motives that led the grammarians to say that the composition is not needed for it and the sentences and vocabulary are dispensed with, and in turn indicates its importance, and affirms the need for it, and that speech is not dispensed with, and that the composition is not correct without it, relying on what has been reported from the eloquent Arabic, which is taken The language is within it, and it is based on the approval of al-Qaeda on its logic, bearing in mind that resorting to necessity - in an attempt to remove those blame from performing its role in the sentence and the structures of speech - is contrary to the norms of the Arabs and the principles of their rules.
The hearing was not the only ruling in accepting it and saying it. Rather, those who said that it should be present in the composition relied on the analogy as well, which represents an important pillar of rooting and reciting.
This study was devoted to "lam" without other letters of meaning. Because "the blam" is of great importance in strengthening and affirming speech; And because it performs various meanings in the composition, such as specialization, merit, justification and transgression, strengthening, and others, as well as its rotation between the meanings of parsing, firmly and explicitly, and it has a great benefit that necessitates its existence, it is included in nouns, verbs and letters.
Key words: Blaming - Rejected - Denial - Entitlement - Tolerance

- Affiliation.


## (المقدمة:




 الْعَالَلَيِّنَ
وبَعْدْ..
















 الحرْتِ فِي النَّصنِّ.


 مَعَاني الإِعْرَابِ جَزْمَا وَجَرَّاء

 خاصنَّةُ بَهِ


























والتَّسامُحِ فِي الإِلْماق
 والتَّسامُحِ فِي الإِلْماق

و التَّسامُحِ فِي الإلْحـاقِّ
 خِلاَهُهُ.


 سَيِيعُ دُجيبٌ.

الطيّبِينِ الطَّاهِرينَ

## الْتَّهْهيدُ

الحرف أحد أقسام الكلمة الثلالثة، وهو في اللغة: الحــد، والطــرف،
والشفير. قال الفيروز أبادى :»الحرف كن كل شيء طرفه وشفيره، وهــنـ


وهو في اصطلاح النحويين: دا دل على دعنى في غيره غير مقترن
(ء) " (\%
وفيل: الحرف كلمة دلت على دعنى ثابت في لفظ غير ها() فائدة حروف المـعاني في بناء الجملة :
وفائدة هذه الحروف تظهر واضحة جلية في الاختصـار الذي تؤديــه،
ومن هنا كانت الحــاجة إليها ملحة شديدة لما تبعثه من الإيجاز و الاختصار . فحرف العطف دثلا - جيء بـه نيابة عن أعطف، وحروف الاستفهام
جيء بها نيابة عن أستفهج، وحروف النفي جيء بهــا نيابـــة عــن أنفــي، وحروف الاستثناء جيء بها نيابة عن أسنثتى، وحروف الجـر جيء بـــا نيابة عن الأفعــال التي بمعناها. فالجــاء نابت عن ألصق، والكــان نابـــت عن أشنبه. .الخ.
وهي إلى جانب الاختصـار يتوقف عليها فهـم المعنــى، ويســتتبط بحسبها مراد الكلام.
ولما كانت تلك منزلتها، وكانت إلى تلك الحد قيمتها كان الاستغناء عنها في الكلام مخلا بمعانيه، وقصور اً عن الإتيان بدو اعيه، و كانت دعرفتها ههمة مطلوبة، لاختلاف دو اقعها في الكلام.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) من الآية } 1 \text { ( } 1 \text { سورة الحج }
\end{aligned}
$$

#  

 هُُيِنٍ شــاء استعمل التعبير القزآني معه الحــرف » على" ولما كــان صــاحب الباطل كأنه منغسس في ظلام دنخفض لا يدرى أين يتوجه اســتعمل معـــه الحرف » في،)
وتظهر فائدتها أيضاً في أن أكثر كلام العرب علــى معـــنـي تلــكـ الحروف، قال المر ادي في سبب نأليفه في هذا الفن :




غور ها، فعزت على الأذهان معانيها، وأبت الإذعان إلا لمن يعانيها «ها
 هممهم، وبذلوا في تحصيلها جُلْ وقتهم.
ومن حروف المعاني » اللام « وهي حرف مبني لا يتــــثر بعامـــل
الإعر اب، شأنه شأن كل الحروف، قال ابن مالك:

وقال ابنه: » الحروف كلها مبنية، لاحظ لها فـــي الإعــراب، لأنهـا
لا تلصرف، ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها «(گ) وتتقسم من حيث الإعمال والإهمال إلى فسمين : القسم الأول: اللام العاملة، وتعمل الجر، والجزم.
(1) (1) من الآية \& ب سورة سبأ

(r)(Y)لجنى اللاني 9 ( 1 ( مقتمة المؤلف )
(ぇ) شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (ص: ه 1 )

- فـ التي تعمل الجر، تجر الظاهر والمضدر، فمثال الظاهر قولّه تعالىى:
 مكسورة هع الظاهر - كما سبق - وتفتح أيضا هع الظاهر في باب
 ولها معان كثيرة. (£)
- والتي تعمل الجزم (0) لام الأمر؛ أو لام الطلب، ليشمل : الأمر نحو قوله تعاللى :


 ولامهها هكسورة حملا على لام الجر، لأن عملها نقيض عملها، وتسكن بعد »الواو «و » الفاء «< جو ازا باتفاق، و هو أكثر من تحريكها. وتسكن بعد » ثم « باختلاف، وليس بضعيف، ولا مخصوص، والسكون حينئذ تخفيفا،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) من الزيّة \& سورة الروم } \\
& \text { (Y) من الآية } 109 \text { سورة آلّ عمر الن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فني النحو والصرف (K/ ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) من الآية ه }
\end{aligned}
$$





ونقل ابن مالكك أن فتحها لغة، وحكاه الفر اءء عن بني سليم．（£）
القسم الثاني：（اللام）المههلة، وهي لا تعدل في شيء بعدها، ولها سبعة دعان ：
الأول：الابتداء：فتسمى：»لام《 الابتداء، وتسدى أيضا：（لام）التوكيد،
 عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكالم بيؤكدين، وتفيد أيضا تخليص （0）المضار ع للحال عند جمهور النحويين －وتذخل لام الابتذاء على خبر 》 إن «


$$
\text { (؟) الجنى اللداني الجنى الداني في حروف المعاني (ص: } 11 \text { ) }
$$

（0）ومنح من ذلك ابن مـالك واحتُج بنحو فوله تعاللى ：لؤ إلن ربك ليحكم بينهم يوم القبامـة فلو كانت للحال ما صلحت مع يوم القيامة اللذي لم يقع بعد، واستنل أيضا بقوله تعالىى：

 ورده ابن هشام وقال بقول الجمهور في المسألة．فالى：＂و الجواب أن الحكم و اقع في ذلك اليوم لا لا هحالة فنزل منزل الحاضر المشاهد وأن التقفير قصد أن تذهبو ا والقصد حال وتقدير أبي حيان


$$
\begin{aligned}
& \text { مغني اللليبب مغني اللليب عن كتب الأعاريب (ص: . . } \\
& \text { (Y) من الآية } 9 \text { ب سورة إبر اهيم 》 عليه النسلام " }
\end{aligned}
$$



－وتدخل على خبر » إنذ《 الظرف نحو قوله تعالىى：وَإِّكَ لَعَّى

فإذا كان الخبر فعلا جامدا بعد » إن《 نحو ：إن زيدا لعسىى أن يقوم
وإن زيدا لنعم فالجمهور لا يجيزهه والأخفش يقول بـه．（）
وأما إذا كان الخبر بعدها ماضيا مقرونا بــ » قده فالجمهور يجيزه،
وخالف في ذلك خطاب و محد بن مسعود الغزني．（٪）
وإذا كان الماضي هتصرفا هجردا هن »قد《 فالكسائي و هشام يجيز انـ
على إضمار قد والجمهور يمنعة．（0）
－وتدخل على خبر ها الجملة الاسمية نحو ：إن زيدا لوجهه حسن．
وتدخل في دعدول خبر ها بشروط（）نحو＂إن زيدا لطعامك آكل＂（V）
وتدخل على غير خبر» إنه في الآتي：
 （1）

（1）من الآية ؛با سورة النحل








$$
(1+v / 0)
$$

(^) من الآية بَ سورة الحشر
(9) من الآية بT سورة آل عمر ان
 - الثاني: اللام الزائدة، وتزاد بين الفعل ومفعوله، نحو سافرت لأعتمر، وبين المضاف والمضاف إليه، وتسمى المقحمة، نحو فولهم: لا أبا

 لام التقوية. (ڭ) - الثالث: الثلام الموطئة للفسم:

وهي: اللام اللاخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قَسَمٍ مقـر قبلها، لا على الثرط ومن ثم تسمى اللام المؤذنة، وتسمى

 الشاعر :


- الرابع: لام الجواب :



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) من الآية بَ با سورة المـائدة } \\
& \text { (Y) (Y) من الآية بَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (الأعاريب (ص: ( } \\
& \text { (0) من الآية با با سورة الحشر }
\end{aligned}
$$

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

بَعْضَهُمْ بِبَعْض لَفَسَدَتِ الْأْرْضُ عُ (1) وجو ابا للقسم، نحو: والله لزيد قائم، وقوله تُعالْى:
(گ) اللَّهُ علَيْنَا

## - الخامس: لام البعد :

وهي اللام اللاحقة لأسماء الإشـارة للدلالة على البعد، أو على تو كيده على خالف في ذلك، وأصلها السكون كما في » تلك « و إنما كسرت في ذلك
 - اللسادس لام التعجب غير الجارة:

نحو : لظُرْه زيد، ولَكَرَمَ عمرو بمعنى ما أظرفه وها أكرمه (٪).
وتدخل على المتعجب دنه صلة لفعل مقدر قبلة. (v) (V)
النسابع: لام التعريف (A):
والمراد هنها: القصد إلى شيء بعينه حتى يتبين للمخاطب كما نَبَيْنَ للمتكلم؛ فيتساوى المتكلم و المخاطب في ذلك، نحو قولك: أهلك الناس الاينار والار هم، وقولك: الغلام والجارية، إذا أردت غلاهـا بعينه وجارية بعينها(9).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) من الآية اهب بور بوة اللبقرة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) من الآية ا9 } 9 \text { سورة يوسف ( عليه اللسلام ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) ونفى ابن هشام أن تأتي للانججب وقال: » ذ ذكره ابن خالويه في كتابه المسمى بالجمل وعندي أنها } \\
& \text { إما لام الابتداء دظلت على الماضي لثبهه لجموده بالاسم وإما لام جواب قسم مقلر « مغني } \\
& \text { اللليب ص-: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ورصف اللمباني للمالقي ص } 10 \lambda \text {. } 10 \text { ( } \\
& \text { (9) هو هذا بناء على مذهب مييويه ومن و أفقه من النصريين و الكوفيين اللين يرون أن الثلام هي حرف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { للزمخشري (ص: 9 ؛ ؛) ورصف المباني للمالقي ص 101. }
\end{aligned}
$$

# المبحث الأول <br> "لام< الابتذاء المرفوضة الاول بين جحد الاستحقاق و الثسـامـح في الإلحاق 

## المطلب الأول

## دخول لام الابتداء في خبر المبتدأ

تدخل لام الابتداء في خبر " إن " أو هـا في حكمه حين ير اد المبالغــــة
في التأكيد تقول: إن زيدا لمجتهه، وتدخل على الخبر بشروط:

 عَيّيم
-أو جملة اسمية نحو : إن زيدا لهو قائم.

 نحو: إن زيدًا لعسىى أن يفعل، أو مقرونـاً بــ (قد) نـو : إن زيدًا لقد قام.
 ولا تدخل على خبر المبتدأ؛ فلا تقول زيد لمجتهد، وقد جاء دن لسان
() العرب ما ظاهره دخولها فيه ومن ذللك قول الشاعر
 (ㄱ): ومنه أيضا فول الآخر
(0)من الرجز ينسب لرؤبة بن العجاج، وقيل لغيره. وهو في هجاز القرآن (K / (
وشرح الرضي على الكافية(z/r09)

 $=$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { (Y) من الآية ؛ سورة القالمه. }
\end{aligned}
$$

#  

 و النحويون مختلفون في قبوله ورده على هذاهب :
المذهب الأول: ذهب جماعة من النحويين إلى القول بعدم جو از دخول اللام على خبر المبتدأ، وخرّجوا دا ظلاهره دخولها عليه على أن الأصل في لام الابتداء أنها مستحقة لصدر الكلام. فمجيئها في الخبر نادر ، والمعنى في البيت الأول :لأم الحليس عجوز، والمعنى في البيت: الثاني لأنت خالي. (1) وأوله بعضهم على أن اللام في البيت زائدة، فدخولها في الكلام كخروجها، قال أبو عبيدة: » لأنهم قد أدخلو اللام في الابنداء وهى فضل، قال:
"أم الحيس لعجوز
(r)

شهربـ.
وقال: ״ و اللام تز اد للتوكيد، قال الشاعر :
 وأوله بعضهم على إضدار مبندأ محذوف، تقديره: لهي عجوز.

وضعّة بأن حذف المبتدأ هناف للتو كيد الذي جيء باللام لأجله. (£)


 الفرائُ (T 7 ( 7 )

 rov

الرضي عالى الكافية ( $)$ (



وخرجه بعضهم على أن اللام دخلت في الخبر لضرورة الثتعر، قال
الفارسي: » لأن لام الابتداء إنما ندخل على المبندأ، ولا تدخل في الخبر إلا في ضرورة شعر، نحو :

وذكر ابن جني أن دخول اللام فيه شاذ لا يقاس عليه قال: » وأما
الضرورة التي تدخل لها اللام في خبر غير »إن"《 فمن ضرورات الشعر،
ولا بقاس عليها.
المذهب الثاني : ذهب ابن فارس و الثعالبي ومن و افقهيا إلى القول بجواز دخول اللام في الخبر، قال ابن فارس: » وتكون فِي خبر الابتداء نحو : أم

> (4) الحليس لعجوز "

قالو ا: ودخلت أيضا على خبر المبتدأ في قول الله تعالىى (إِنْ هذَانِ

و »هذان« مبتدأ و „ساحران« خبر ، والأصل أن تدخل اللام على المبتدأ
فيقال: إن لهذان ساحران، كما نتقول: نعم لـهان ساحر ان، ونـعم لمحمد رسول الله. وڤوّى دخولها في الخبر وجود » إن « في الجملة - وإن كانت بدعنى ״ نـعم « - هع تأخر الخبر (־) وإذا كانو| قد أخروا لام التأكيد من الاسم إلى الخبر نحو فوله :

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




[انِّ
 (المفصل لابن يعيش (ڭvv/z

## 


لفظها أجدر .. . وقد جاءت "إن" بمعنى "نعم" كثيرا. (1) وذكر الزجاج أن: الثقلير : نعم هذان لهمط ساحران. فتكون اللام داخلة
على الابتناء في المغنى.(7)

ورده ابن جني فالل :» ولو كان ما ذهب إليه أبو إسحاق وجهئًا جائزّا؛



فإنه إذا نقل عن أول الكالام فبح حذفه / (7)


يترتب عليه من دخول اللاحم في الخبر، وإنما جاز في فول الشالما فياعر :

 السعة، ومختار الكلام. قال النيسابوري قال ابن الأنباري: »ا أنكر الكــــائي

 فبلها <




$$
\begin{aligned}
& \text { (TY) ومغني الليب( (T) (TV) } \\
& 09 / r) \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

وبعد: ففي دخول اللام في خبر المبتدأ خلاف، وقد جاء عن العرب هـا
ظاهره دخولها فيه قال الثاعر :

وقال الآخر :





 (「): زيدت في فوله

## 




$$
\text { ( (1) ينظر : إعراب القر اءات الشو اذ ب/ } 90
$$





 (r) من الطويل، منسوب لــ كثثير عزة، وليس في ديو انه، ويروى: وما زلت من أسما لدن أن عرفتها. .. لكالْهائم اللمقصى بكل بلا
 - ع .
 وتلخيص الفوائد (ص: rov)


# "اللَّامُ ه الَرْفُوضَةٌ بيَنْ جَحْد الاسْتْحْقاقِ والتَّسامُح فِي الإِلْحاقِ 

(1): ودخت على خبر أمسى قال الثناعر

## 

## المطبب الثاني

## دخول لام الابتّاء في خبر "زال"



 (") تعالىى:
(٪): ومثال اسم الفاعل فول الشاعر

## 

 والنحويون لا يجيزون دخول لام الابتتاء على خبر ها، ولذا خرَّجوا ها(c): ورد ظاهره دخول اللام في خبر ها من قول الثاع






و الثشاهد فيه فوله: 》 أمسى لمجهوداه حيث زيدت اللام في خبر 》 أمسى" (Y) من الآية 10 سورة الأنيياء ( ( $)$ ( من الآية 00 سورة الحت





(0)(0بيق تخريجه ينظر صــ من هذا البحث

و الثشاهد فيه فوله: (وما زلت. .. لكالهائم) حيث زيدت اللام في خبر پ ما زالل<

على أن اللام فيه ليست لام الابتداء؛ وإنما هي لام زائـــدة، وقــالوا:

قال ابن الثجري بعد أن أورد البيت » زاد اللام في قوله: لكالهائم《(٪)
و قال ابن هشام :» ومما زيدت فيه أيضا خبر » پزال< من قوله:
 وذهب فريق من المانعين إلى أن ما ورد دن ذللك شاذ يحفظ ولا يقاس

> فالل ابن جني:

و هذا كله شاذه (¿)





وجدير بالذكر أن النحويين خرجوا كل دا دخلت فيه اللام دن أخبار أخوات »كان《 على الزيادة أو الشذوذ، ومن ذلك أنهم قالو في نحو : أضحى

> زيد لمنطلةا، إن الاحم زائدة أو دخلت شذوذا. (^)

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

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

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

(1): وقالو في قوله

إن اللام في لــ »هجهودا« بعد »أمسىى زائدة، وقيل دخلت شذوذا ()
وبعد... فالنحويون لا يجيزون دخول لام الابتداء على خبــر » ٪زاله؛
ويرون ها جاءت فيه اللام لامه زائدة، وهذا هو الصحيح، وأنهــا الزائـــدة لتو كيد الخبر للمخبر عنه، وليست لام الابنداء، فليس هذا دوضع الابتدائية. وقد زيدت اللام - هنا - كما زيدت بين الفعل المتعدي و دفعوله، في


فولك: لا أبا له، و التقدير : لا أباه، فدخلت اللام لتو كيد الإضافة. وكما زيدت
 و غير ها.
ثم إنه لا يوجد في التركيب ما ينافي التوكيد، ولا يتعارض دع مراد اللتحدث، و اللغة تبدو واضحة مؤدية غرضها إذا كانت بلســـن كتحـــثيها، و وعبرة عن مر ادهم، وما أجملها إذا كانت كذلك.
( () سبق تخريجه ينظر صــ من هذا البحث


(ص: (

( ( ) ( ) من الآية
lirr

## المططب الثتالث

## دخول لام الابتداء عثى "إنَّه المبدلة همزتها هاء(1".

لا يسنقيم عند النحويين اجتماع حرفين لـعنىٍ واحد إلا بفاصل، ولـــذا
أخروا لام الابتداء التتي للتو كيد بعد » إن « النتي تفيد التو كيد أيضـا، وحــت اللام ولكن لما كانت "إنّ" للتأكيد و "اللام" للتأكيد قُّدت "إن"؛ لأنـها عاملـــــة
 فلا يقال لــ »إنكته وقال بعضهه: إذا فلبت همزتها إلى الـهاء جاز دخولهـــا اللام عليها، فتقول: 》لهنك"《، و منعه بعضهم، وعلى ذلك ففي المسألة خلاف بيانه في الاتتي:
المذهب الأول : ذهب بعض النحويين إلى القول بجواز دخول الـــلام

ذللك زو ال لفظ »إنَّه، فكأنها ليست في الكلامم ومن ذللك قول الثناعر


قال ابن جني تعفيبًا على البيت السابق: »قـد ثبتت في قوله "لهنك من برق علي كــريم " هـــي لام الابنتـداء

( ())في لغة طيئ على ما رواه ابن السكيت أنهم يبدلون الهمزة في بعض المواضت هاء، فيقولون: هين فعلت فعلت، يريدون: إن فعلت فعلت، ومنه فول شـن شاعزهم:










فالل المر ادي :» و الثاني: أنها جاءت مقدمة على »إنى لـــَّـــا أبدلوا همزتها هاء، في نحو قول الثـاعر:

وسهل الجمع بين حرفي التوكيد 》اللام«ه و »إنَّ« تغير لفظ أحدهـا.

 آخر (
ورُنَّ هذا المذهب بأنَّ إبدال همزة (إنَّ) هاء لا يُزيــل عنهـــا هعنـــى
التأكيد، وإذا لم يزل عنها هعنى التأكيد فلا يَجوز الجمع بينهـا؛ لِما في ذلك () () واختاره الشاطبي والاماميني، قال الأخير :» وإنما جاز دخــول لام
 (الأصلـي<)
 بعدم جو از دخول لام الابتداء على »إنی غيرت همزتها أو لم تغير، وأن ما ورد من قول الثـاعر :






اللام فيه ليست لام »إنَّه وإنما هي التي تدخل في جواب القسم؛ و القَسَمَ محذو ف، و كأنـه قال: و اللَّهِ لـهِّكَّ.
قال:» نقول: لهنك لرجل صدق، فهي »إنَّ« ولكنهم أبدلوا الهاء مكان
 زيدا لما لينطلقن، فلحقت »إنَّن اللام في اليمين، كما لحقت »ماه، فاللام الأولى في لهنك لام اليمين، والثانية لام إنه(1) وأصله لله إلك، واللام للقسم، حذفت لام التعريف، كما يقال: لاه أبوك،
 قالل الباقولي:» و هذا الذي ذهب إليه سيبويه في »لهنك" لام القسم، فيه

بعض البعد «()
واعترضه الفارسي ونفى أن تكون اللام في »لكنك" لام القسم، ورد
ما ذهب إليه سيبويه من حمل اللام فيها على اللام في »لينطلقنه إذا قلت: إن زيدا لما لينطلقن، قال: » فليس اللام في لما لينطلقنّ وفق اللام في لـنّكّك، لأنها في: لما لينطلقنّ لام إنّ و الثانية لام القسم، ولا تككون في قوله: لهنّك، لام يمين لأن إنّ يستغنى بها عن اللام، كما يستغنى باللام عن إنّ فتحصل ولا لام
اللام زائدة) (٪)

وقيل الأصلن: لَلَ إنَّك، فهِما عندهم كلمتان، وهعنى لَهِ: واللَّهِ، و (إنَّ) جو اب القسم. والعرب تقول ذلك، فقد حكي أبوزيد أنَّ أبا أدهم الكلاببي قال: لَهِ رَبِي لا أفولُ ذلك، يريد: واللّهِ ربِبِي لا أَولُ ذلك، وحذفت همزة (إنَّ)
( ) (الحجة للقراء السبعة (乡/ /rر)

و الفارسي حكاه السيوطي(٪)
وقيل: الأصلل: لَهْ إنَّك (ّ)، فأُٔلهِت علىى الهاء حركة الههزة، وحُذفت


 واستدل أصحاب هذا المذهب بأن لام »إنَّ« قد تجيء دعها فندخل
() :على الخبر، ومن ذللك قول الثناعر

## 


(V):الخبر،() و كذلك قول الآلخر


$$
\text { (ץ) ينظر : همع الهوامع ( ( } 0 \text { ) }
$$

(Y) قالل أُبو حيان: وفيه شذوذ من وجوه: أحدهما: حذف حرف القسم و إِقاء الخبر من غير عوض.

والثناني: حذف (أل) من لفظ (اللَّه).








 اللقس




و (r

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الحادي عشر •Y.Y م

(1) وقول الآخر

فال أبو حيان: »ورُدَّ هذا المذهب بأنَّ لام القسم معناها التأكيد، فــالح
ينبغي أن تجتمع مع (إنَّ) لأنّْ في ذلك جَمعًا بين حرفين لمعنَى واحده ()
واختاره أكثر النحويين ()
قال ناظر الجيش: » ولا يبعد هذا القول الثاني عن الصواب"(٪)
وقيل: إن اللام في » لمناك « زائدة، وليســت لام الابتــداء، ولا لام
القسم (0)


الاستشتهاد به من كلام العرب شعرا ونثترا، فمن الثشعر ما جاء هــن قــول
الشاعر :
ألا يا سنا بَرَق على ڤُلَلِ الحِمَى. .. تَهِّكَك من بَرَ عليَّ كريمُ

جني :
$\qquad$

$$
=
$$





 -لقسم ( Yo/0) (r) (r)







 أحَدًا
وأما القول بأن اللام بفية لفظ الجاللة في القسم فضعيف؛ لما فيه مــن
حذف حرف القسم، وإبقاء الخبر من غير عوض، وحذف (أل) هــن لفــــ
(اللَّه)، وحذف الألف التي بعد اللام، وحذف همزة (إنَّ).

التكلف.

(Y) من الآية (Y (Y سورة مريم

## المطلب الرابع

## دخول لام الابتّاء على خبر" أنه المفتوحة:

 اتصـافِ المسنَدِ إليه بالمسند، و » إنْ « بـالكسر أفو ق في الدلالة، والمعنــىى، و التو كيد من ( أنّ ) بالفتح ).
وقد اختلف النحويون في دخول اللام على خبر » أنَّ « المفتوحة علىى
دذهبين :
المذ هب الأول: ذهب قطرب(")، ونسب إلى المبرد (r) القول بجــواز
دخول اللام في خبر ها، قالو ا: وجعله المبرد مقيسا. ()
وقد رأيت في المقتضب دا ينفي عن المبرد القول بالجواز، بل إنه أكدَّ على عدم الجو از قال: »كذلك بلغني أنك منطلق، لا يجوز أن تــدخل الـــلام

فتقول: بلغني أنك لمنطلق.")


> (0): اللام في الخبر، ومنه قول الشاعر

(7): وقول الآخر


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) } \\
& \text { ( ) } \\
& \text { (0) سبق تخريجه. ينظر صــــــ من هذا البحث. }
\end{aligned}
$$

والثثاهد فيه فوله :» أن هطايانك لمن. .. « حيث دخلت اللام في خبر 》أنه، المفتوحة.


() وقول الآخر

## 



 الففتو حة،)
واحتج لـه بما روي عن قطرب من جوازه والاستتــــهاد لـــه بقــول الشاعر :

و فال: ״و الوجه الصحيح هنا كسر "إن" لتـزول الضــروررة، إلا أنــا
سمعناها مفتوحة الهمزةه|(N)
و وال المالقي: » وذللك مو قوف على السماع " (9)
(1) البيت من الوافر وقائله: أبو حزام العكلي، وهو في حرون المعاني والصفات (ص: (\$)








$$
\text { مختصر شواذ ابن خالويه • ، } 1
$$


(T) (T/ (T) (T)

$$
\text { (9) رصف المباني } 197
$$

وعده ابن الناظم وابن قيم الجوزية قليلا (1)
واستدرك ابن الوردي - في أحد قولين له في المسألكة- علــى ابــن
مالك وابنه عدم الإشارة إلى جواز دخول اللام في خبــر »أنه المفتوحـــة
وذكر أن ذلك جائز، و وكاه قطرب (「)
(المذهب الثثاتي: ذهب جمهور النحويين إلى القول بعدم جواز دخـول اللام في خبر »أنَّ« المفتوحة، وخرجوا الأبيات التي استثـهد بها المجيزون

على الضرورة الثعرية. ()
أو على أن اللام زائدة. قالل أبو حيان :» وينبغي أن يحمل ذلك علــى

> زيادة اللام، ولا يقاس على مـا ورد من ذلكه(گ)

وقيل إن كل ما ورد من مجيئها بعد »أنه المفتوحة شاذ يحفــظـ ولا
(0) (0)

وقال ابن الوردي في فول له آخر بزيادة اللام فيما ورد فالل: » رَأَيْت
 لبه، وَعَيهِ قَوْل الر اجز :



 (Y) ينظر : شرح أُلفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصـة (Y/ (Y) والمساعد على تسهيل الفو ائد (
( ( ) ( )



## 

فعلى تقفير زيادة اللام، وذلك شاذ « (') وأكثر المتأخرين على أن ما ورد من الشعر لامه زائدة، أو شاذ يحفظ
ولا يقاس عليه أو ضرورة (Y)

وبعد... ففي دخول اللام على خبر »أنه المفتوحة خلاف، الصــحيح منه جواز دخولها فيه، ويشهـ لـه السماع والقياس، أما القياس فكهــا جــاز


 والسامع حجة على من لم يسمع. فضالا عن ورودها فيما يصح سندا للقاعدة
 القراءة سنة متبعة يلزم قبولها واللصير إليها، ويؤخذ بها ومنها في ضـــــا تلك القواعد.
(Y) (Y) (Y/ ) (Y (Y)
 الهوامع ( ( / / (

## المطلب الخامس

دخول لام الابتّاء على « كأنّ « و <لوّلاه
"كأن" حرف معناه التشبيه، هركب دن كاف التشبيه و "إن". في أصـح الأقو ال(1) فأصل قوللك: كأن زيدا أسد: إن زيدا كأسد. والجار و المجرور في هوضـع الخبر يتعلقان بمحذوف تقديره: إن زيدا كائن كالأسد. ثم إنهّ أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عقدوا عليه الجملة، فأز الوا الكاف من وسط الجملة، وقدمو ها إلى أولهها لإفر اط عنايتهم بالتشتبيه. فلما أدخلوا الكاف على "إن"، وجب فتحها؛ لأن المكسورة لا يقع عليها حروف الجر، ولا تكون إلا أولاً. وبقي دعنى التشبيه الذي كان فيها دتأخرة، فصار اللفظ: "كأن زيدا أسد، وفي دخول اللام عليها خلاف بين النحويين على مذهبين : الثمذهب الأول : ذهب بعض النحويين ومعهم ابن جني إلى القول بجواز دخول اللام على حروف المعاني، ومنها » كأنَّه واستدلو اعلى ذلك

بقول الثتاعر : با ()

فأكد الحرف باللام ()

ذهب الخلّل وسيويهـ والأخفش وجمهور البصريين والفراء إلىى أنَّها مركبة من كاف الثشبيه و"
إن " فإذا فيل: كأن زيداً أسدٌ فالأصل إن زيداً كأسد، فالكاف فى الجملة للتشبيه، وإن للتوكيد، ثم
 الهمزة لبعدها عن صدر الجملة، و لأنّ المكسورة لا تقع بعد حروف الجر ـ وذهب بعض النـ النحويين إلى أن كأن مفردة لا نركيب فيها، و الظطاهر من كلام ابن عصفور أنه يقول بذلك. ينظر الجنى



العرب (ז (

(K) ينظر : سر صناعة الإعراب (K/ (K)

وبه قال ابن عصفور، قال: » فإن قيل: وهل ندخل لام التأكيد على حروف المعاني؟ فالجواب: أنَّ ذلك قد جاءَ، قالل: فَبَادَ حَتِّى لَكَأَنْ لَمْ يَسْكُنْ .

فأدخل لام التأكيد على "كأنَّ" « (')
المذه الثثاتي :ذهب بعض النحويين إلى القول بعدم جــواز دخــول اللام على » كأنَّ « وحكمو| على ما وردد من دخولها عليها بالثشذوذ الـــذي ينبغي أن يحفظ ولا يقاس عليه. فال الرضي: " وشذ، أيضا، دخولها علـىى (كأنَّ، ولو لا ) قال:

وأما دخولها على 》لو لا« فأجازه ابن جني، ودنعه آخرون واحتج له بقول ${ }^{(\stackrel{*}{4})}$ :الثاعر

فأكَّ الحرف باللام(گ).
وقيل دخولها في البيت شاذ، وقيل ضرورة. (0)
قال أبو حيان: » إلغ أن ذلك لم يجئ إلا في الثعر كر اهيــة اجتمـــاع لامين «(7)

(Y) (Y)
 المباني ص
ّ

(£) ينظر : سر صناعة الإعراب (٪/^^)




وقيل اللام زائدة (1)

وبـع ... فيجوز دخول لام التو كيد على »
كلامهم ونطقت به ألسنتهج، ودخولها وإن كان لا يضيف دعنى جديدا، إلا أنه يؤكد المعنى العام في الجلة ويقو يه، وقد جاءت حروف كثيرة لتو كيد المعنى العام في الجكلة وتثويته، ولا يتأثر المعنى الأصلـي بعدم وجوده ومن ذلـــك
 اللموجب وتو كيده.

》 "من زائدة لتو كيد المعنى وتثقويته، والله أعلم

المطلب اللسادس
دخول لام الابتداء في خبر » لكن «
》

- هنها الاستدر اك، وهو" أن تتسب حكماً لاسمها يخالف حكم ما قبلها و لابد - حينئذ دن أن يتقدمها كلام هخالف لما بعدها، أو دناقض لـه نــــو : قوله

 لكنه لم يجئ، فمعنى" لكن "تو كيد ما أفادته لو دن الامتتاع.

و قد اختلف النحويون حول جواز دخول اللام في خبر ها و عدمه على

المذهب الأول: ذهب الكو فيون إلى القول بجواز دخول الـــلام فـــــي خبر ها، كما جاز في خبر إن، نثقول: "ما قام زيد لَكِنَّ عمرًا لقائم" واحتجوا لمذهبهم بالقياس والسماع، أما القياس فلأن الأصل في "لكنَّ" إنَّ، زيدت عليها » الكاف؛ فصارت جميعًا حرفًا واحدًا، والدليل على ذلك: زيادة اللام و الهــاء عليها في »لهنكه فكما زيدت هناك زيدت هنا، وقالو| :إنما نصبت العــرب

1 - من الآية ب + ا سورة اللقرة.

 $1+7$

 الأني

بها إذا شددت نونها؛ لأن أصلها：إن عبد الله قائم، فزيـدت علــى＂إن＂لام وكاف فصارتا جميعا حرفاً واحداً＂（1） و قيل إنها مركبة من＂لكــنْ＂ساكنة النون، و＂أنّ＂المشـــددة ثـــــ طرحت همزة＂أنّ＂فحـذفت نون＂لكن＂لملاقاتهــا الســـاكن فصــــر ت （「）${ }^{(r)}$ ．

هذا بالإضـافة إلى بقاء معنى الابنتداء دعها، كما كان باقيًا مـــع 》إِنّه＂، وبقاءُ هعنى الابتداء في »إِنْ＂《 هو المسوِّغُ لدخول اللام دعها، فَلْتَخُلْ أيضــا
》إنز《، زيدت عليها 》اللام《 و »الكاف《، كما زيدت عليها 》اللام＂و 》 الهاء＜

وأما السماع فقد جاء عن العرب إدخال الـــام علــى خبر هـــا، قــال الثاعر ：（غ）

## وولكِنَّي مِنْ حُبِهـا

لَعَيِيدُ فلم تدخل 》اللام＜＜إلا لأن دعناها＂إنّ＂（o）
（المذه الثتاني ：ذهب البصريون إلى القول بعدم جواز دخول الـــلام
في خبر ها،
（（ ）ينظر：معانى القرآن للفزاء 1 （ $70 /$ ٪
（Y）ينظر ：اللجنى الاني في حروف المعاني（ص：（Y）（Y）
（（ $)$
（（ ）عجز بيت من الطويل مجهول القائلّ، وصدره ：
يولومونني في حب ليلى عو التي ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
ويروى＂．


 rА．／／

$$
\begin{aligned}
& \text { و (الثثاهد فيه قوله: ( لكميد ) حيث دخت الثا اللام في خبر لكن على مذهب الكوفيين. } \\
& \text { (0) ينظر : معانى القرآن (77/ ) }
\end{aligned}
$$

وحجتهه ما يأتي: أو لا: أن اللام هذه لا تخلو إما أن تكون لام التأكيد
أو لام القسم، وهي على كل لا يستقيم دخولها في خبر »الكنه، وذللك لأنــــا
 المعنى؛ لأن كل واحدة دنـها للتأكيد، وأما »الكنَّ « فـخالفة لها في المعنى.

 (1) لأنها لا تقع في جواب القسم؛ فينبغي أن لا تدخل اللام في خبر ها ثانيا أن » لكن « تقع جو ابا لقولك: ما جاءني عمرو لكن زيدا جاءني، والجواب لا يتقتده شيء لئلا يفصل بينه وبين ما ها هو جوابه فلو أدخلت اللام
 ثالثا: أن هذه اللام لا تدخل في خبر »لالكنه وسائر أخوات »إنه" من


 .ولَكَنِّني منْ حُبِّها لَعَيِيُ على القليل الثاذ الذي لا يككن الاحتجاج به والاعتماد عليه في إثبات قاعدة نحوية. بالإضافة إلى أن البيت لا يكاد يعرف لها لها نظير في كلام العرب
 وأنشعار هم، كما جاء في خبر إنَّ، وفي عدم ذلك دليل على أنه شاذ لا يقاس عليه.

وقيل أدخل الثاعر اللام فــي الخبـر لضــرورة الثــعر وحاجـــة (1). الشاعر

وقيل: أراد ولكن إنني من حبها لكيد فاللامُ إذاً داخلةٌ على خبر إنَّني،
 »الكن، لالتقاء الساكنين وكان سبيله أن يكسر ها ولكــن حـذفها لضــرورة (r) الشعر
(") واختار أكثر اللنحويين دذه البصريين
قال العكبري » وأجاز الكوفيون دخول »اللامه في خبر »الكــنـ، ..
 اختيار كامهم، وإن جاء في شعر فهو شاذ سو غته الضرورة.

 للتوكيد بل للاستنراك. وبهذا تبين أن معنى الابتداء لا يبقى معها بالكلية لأن الابتتاء لا اســتـر اك فيه (گ)
وتردد فيه ابن يعيش فاستحسنه مرة دحتجاً له بدخول اللام فى الخبر . قال :
( () ينظر : النتبيين عن هذاهب النحويين (ص: بهم)
 (0:






$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ينظر :اللباب في علل البناء والإعراب (Y/V/) }
\end{aligned}
$$

＂وذهب الكو فيون إلى أنها مركبة وأصلها إن زيدت عليها لام وكاف،
وهو فول حسن لندرة البناء و عدم النظير، ويؤيده دخول اللام في خبره كما تدخل في خبر إن على مذهيه؟، وهنه ：
و ولَكْنَّي مِنْ حُبِها لَعَمِيدُ．（1）

لاتفاقهما في المعنى، وهو التأكيد، ثم إنها لم تغير دعنى الابنداء．أما لكن فمعناها الاستندر الك وليس ذلك في اللام．
قال ：＂وقد ذهب الكوفيون إلى جواز هذه اللام في خبر »لكن《．．．
ويقولون：»لكن《 أصللها »إن＜زيدت عليها اللام والكاف وذلك ضعيف＂（٪）
وقال ابن مالك：» وأجاز الكوفيون دخول هذه اللام بعد »لكن＂
اعتبار ا ببقاء دعنى الابتداء دعها، كما بقي هع »إنّ《، واحتجو｜بقول بعض
العرب：
ولكنتي من حبها لعميد
فلا حجة فيه لثنوذه، إذ لا بعلم له تتـمة، ولا قائـــل، و لا راو عـــل يقول：سمعت من يوثق بعربيته، والاستدلال بما هو هكذا فــي غايـــة هـــن （ الضـعف．

ومال أبو حيان إلى دذهب الكوفيين واعترض على ابن ماللك في رده
على الكو فيين بقوله：وفي كلام المصنف مناقشات：
الأولى：أنه ثالل＂إن الكوفيين أجازوا ذلك احتجاجًا بقول بعض العرب
＂．فقد أقر أنـه فول بعض العرب．ثم قال：＂و لا حجة فيه إذ لا يعلم لـه تتمــــة

Y Y／
（（ ）（

و لا قائل ". و هذا لا يقدح في الاحتجاج، بل متى روي أنه دن كلام العــرب
فليس سن شرطه تعيين قائلّه. (1)
ورد عليه ايضا قوله: $\}$ إن البيت لا نتمة لهـ
تتمة له فلا يقدح في ذلك لأنه إنما وقع الاعتتاء بمكان الثـاهد، فلا حاجة إلى
معرفة مـا قبله، و لا ما بعده إذ لا شـاهد فيه<<. ()

ورد عليه فوله: $\}$ إن البيت لم يقل عدل من العدول أنـه سمعه دمــن يوثق بعربيته| بقوله: » وأما فوله "و لا عدل يقول: سمعته دمن يوثق بعربيته "فكفي بذللك نتل الكو فيين أو الفراء و إنشادهم إياه عن العرب، وفــــي كتــاب
() () ${ }^{(4)}$ ورد عليه قوله: \}فأشبهت »لكنه أن المفتوحة المجمع علــى ادنتــاع دخول اللام بعدها ". بقوله: » ليس في دخول اللام في خبر » أن «إجهــاع ع


 وبعد ففي جواز دخول اللام في خبر » لكن « خلاف الصحيح منه ها قال به الكو فيون من جواز دخول اللام في الخبر، فقد اعتمد الكوفيون علــى هـا تقوم به القاعدة وتستتد عليه، ولا يقال إن الكوفيين اعتمدو ا على شـــاهـ

ألم تكن حلفت بانلّ العلي. .. أن مطاباك لمن خير الهطي وقول الآخر :

(T)ينظر : تظليص الشو اهد وتلخيص الفو ائد (ص: rov)
(V) ينظر :مغني الليبب(ص-: (V•V) و (صـ-

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ينظر :النذييل والتكهيل ( }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ومن ذلك ثول الثناعر : }
\end{aligned}
$$

#  

واحد في الاستدلال فلا تعتبر القَّة والكثرة في السماع، الِّا إذا كان القيــاس
 يندفع بالقلّة) (1)
ولست مع الكوفيين في محاولتهم إثبات اللام في الخبر بقولكه إنهــا

 وما اللاعي - إذن - إلى زيادة حرف وحذف أصل يحتاج في حذفــه إلــى دليل הطعي حتى يتسنى القول به. فضالًا عن أن تغيير المبنى لإِقامة المعنى غير سديد.
وأما القول بأنها مركبة من " لكن " و " أنّ " ثم طرحــت الهــــزة لللخفيف وأعقبتها نون »الكنه لالتقاء الساكنين ففيه حذف حرفين أصــليين، كما أن الحكم بأنّ المحذوف نون " لكن " وليست نون "أن "يحتّا إلى برهان.

## المطلب الثسابع

## دخول لام الابتذاء في معمول خبر "إن" المتأخر


 بمعنى واحد؛ ففرقوا بينهما بأن خلفوا اللام إلى الخبر كما تقدم .
وتدخل على الاسـم إذا فصل بينه وبين "إن" بأن يكون الخبر ظرفــا،
أو جارا وهجرورا، ثم يقدم على الاسم، فحينئذ يجوز دخولها على الاســــ،


وندخل على دعدول الخبر، وذلك إذا تقدم على الخبر، نحو فولك: إن زيدا لطعامك آكل"،(؛) فالطعام دعمول الخبر الذي هو "آكل"، ولما نقدم عليه؛ وقع موقع الخبر، فجاز دخول اللام عليه.
فإن تأخر المعمول لا تدخل اللام عليه، فـــلا يةــال: إن زيــدا آكــل
لطعامك. أما إذا تأخر المعمول ودخلت اللام على الخبر فقيل يجوز دخــول اللام على المعمول، وقيل لا يجوز ، وعلى ذلك ففي المسألة مذهبان : المذهب الأول: ذهب الفراء، والزجاج، ومن و افقهما إلى الفول بجواز دخول اللام على المعمول المتأخر عن الخبر، وفي الخبر الـــلام تقــــلـول: إن زيدا لآكل لطعامك. وإن زيدًا لقائم لفي الدار . (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( () من الآية } 1 \text { ( } 1 \text { سورة النحل } \\
& \text { (Y) الآيّة } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$







المذهب الثثاني :ذهب الجمهور إلى القول بعدم دخــول الـــلام عـــى
المعمول إذا تأخر عن الخبر .
وحجنهه: أن ذلك لم يسمع، ولأنه يخالف القياس، وذلــــك أنـــكـ إذا
كررت اللام فقد وكدتها وإن كان المقصود بهما تو كيد الخبـر، والعـرب لا

 تدخل على اسم »إنى أو خبر ها لأنها لام الابتتداء فحكمها أن تقع قبل »إنی"، و إنما فصل بينهما كر اهية اجتماع حرفين متفقين في المعنى. (")

 قال النحاس: » فإن فلت: إن زيداً لجالسٌ لفي الارار، لـــــ يجــز ، لأن
 يجز)
واختاره أبو حيان عدم دخولها في المعمول المتأخر، وصححه، قال : "و إذا تأخر معمول الخبر، وأدخلت اللام على الخبر لم يجز دخول الــلام على المفول، نحو : إن زيداً لقائم في اللار . وأجاز ذلك الزجاج، وأجاز : إن زيداً لقائم لفي الدار . ومنع ذللك المبرد، وهو الصحيحه(٪)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( } \\
& \text { (٪) ينظر : الإيضاح العضدي (ص: (٪) }
\end{aligned}
$$

وصححه السيوطي أيضا قال: » وإن تأخر دعدول الخبر عنه وعــن
الاسم فإن جرد الخبر من اللام لم يجز دخولها عليه، وإن لم يجرد فقــو لان: أحدهما: الجواز، و عليه الزجاج نحو : إن زيدا لقائم لفي الدار، و الثاني: و هو
 وجدير بـالذكر أن النحويين مختلفون في دخول الثلام علــى مـعــــول الخبر الظرف والجار والمجرور إذا تثقدم على الخبر، وفيــه الـــلام علـى

المذهب الأول: ذهب سيبويه وجمهور البصريين، ومن وافقهــ مــن الكوفيين() إلى القول بجواز دخول اللام على دعدول الخبر الظرف والجار والمجرور إذا تقدم على الخبر . ()
قال النحاس: » ولو قلت: إنّ زيدا لفي الدار لجالس، لجاز"(٪) وحجتهم: أن المتقدم ملغي؛ فلا يعول عليه. فال مكي »وإذا تأخر الخبر جاز دخول اللام فيهــــا؛ لأن الظــرف

ملغي")
وأكثر النحويين على جواز ذلك(7)
قال ناظر الجيش: وحكى الفر اء أن أبا الجراح سمع من يقول: »إنـــي
 (v) بالاضطر ار
(1) همع الهو امع (0.0/0)




 (0.


المذهب الثثاتي: ذهب الكو فيون و المبرد إلى القول بعدم جواز دخــول اللام على دعمول الخبر إذا كان ظرفا أو جار او وجرورا، وقد تهــدم علـىى (1) الخبر

فال ناظر الجيش: » وذكر السير افي أن المبرد كان لا يرى تكــرار اللام، وأن الزجاج أجاز ذلك، واختار السير افي قول المبرد، وليس بمختــار للشو اهد المذكورة)(「)

ونسب الثيخ خالد الجواز إلى المبرد، واعترض عليه، وصحح القول بعدم الجواز، قال :» حكى الكسائي والفر اء من كلام العرب: إني لبحمد الله لصـالح، وظلك قليل أجازه المبرد، ومنعه الزجاج، وهو الصحيح"(٪) قال الدماميني: »وصحح ابن عصفور المنع«(؛)
وبـعد... ففي دخول اللام على معدول الخبر المتقدم و المتأخر خـــلا
بين النحويين الصحيح منه جواز دخولها عليه منقوما ومتأخرا، دخلت اللام في الخبر أو لم تدخل، ففي تقدم المعمول على الخبر حلول لـه دحل الخبــر ، وكانت اللام تدخل على ذللك الخبر، فلا مانع إذاً من دخولها علــى الحـــالّ هحله، وفي حالة تأخره عن الخبر زيادة تأكيد، والعرب تتهج هـــذا الـــهـج،






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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { ( ( ) } \\
& \text { (0) الآية • با سورة الحجر }
\end{aligned}
$$

## المطلب الثتامن

## دخول »لام＜الابتتاء على＂سوف＂في خبر＂إن＂《：

تدخل لام الابتداء على الخبر الو اقع فعلا دضار عا بمعنى الحال نحو ： إن زيدا ليڤوم، والفعل الماضي المقترن بــ » قد « نحو ：إن زيدا لقد قام، أما إذا كان ماضيا مجردا هن »قده فلا يجوز دخول اللام عليه فلا تةــول：إن زيدا لقام، ولا فرقَ بينَ المضار ع المتصرِّذِ نحوِ（（إنَّ زيداً لَيَرْضَى）ه، و غيرِ
 الفعل المضـار ع، خلصته للحال بعد أن كان يحتمل الحال والاسنتبال، فــإذا فيل：إن أخاكك ليسعى في الخير؛ دل على أنه يفعل ذلك في الحال،＂وذهب آخرون إلى أنها لا تقصره على أحد الزمانين، بل هما مبههان فيها، واستدل
 تقصره للحال كان محالا للتتاقض．و على ذللك يقال：إن زيدًا للــــوف يقــوم الآن（「）وعلى ذللك ففي المسألة مذهبان：
المذهب الأول：ذهب جمهور البصريين إلى القول بأن اللام الداخلـــة على المضـار ع لا تمحضه للحال، وحجتهم：أن الفعل المضار ع شابه الاسم؛ وشبهه بالاسم أنه يكون شائعاً بين الزمانين ：الحال والاستقبال؛ فتدخل فيــهـ اللام كما دخلت في الاسم؛ فيقال：إن زيداً ليقوم كما يقال：إن زيداً لقائم．（ّ） وما دامت لا تخلص الفعل للحال فيجوز دخول اللام على »ســــــ، التي تفيد الاستفبال، وقد دخلت في فولهم：إن زيدا لسوف يقوم، فاللام داخلة


（（ ）من الآية ؛


（幺）（؛ الآية 9 ؛ سورة الشعراء．

 وبين سوف في فوله عز وجل: تَتَلَمْون



فجاز أن تنذل عليها لام الابتناء. (1)
وقال الز مخشري مؤو لا ما ذهب إليه اللصريون ومحتجا لهم: إن اللام


 الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة، والمبتاً ألمذوف. تقفير ه: ولأتت ســوف

يعطيك)


لأن المعنى على الاستقبال (8)




كذلك لا تبقى اللام بعد حذف الاسم" (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( ) ينظر : شر ح المقمة المحسبة (Y (Y / (Y) } \\
& \text { (Y) (Y) (Y) الآية: } 0 \text { سورة الضحى }
\end{aligned}
$$

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

المذهب الثثاتي:

ذهب الكو فيون وجماعة دن البصربين إلى أن الـــلام الداخلـــة علــى المضار ع نقصر الفعل على الحال بعد أن كان مبهـا. وحجنهم: أن لام الابتداء الداخلة على المضار ع مخصصة له بالحالى، كما أن حرف التتفيس مخصص له بالاستفبال؛ فلذلك لا يجيزون: (إن زيـــدا لسوف يقوم)؛ للتتاقض. واستتلو| على ذلك بقول سيبو يه:> و إنما ضار عتْ \}الأفعال\{(1) أسماء

 بـه الحال؛ فقد فال : إن قولنا: " إن عبد الله ليفعل "، كفولـــك : " إن عبــــــــ الله

واختار أكثر النحويين ها ذهب إليه البصريون (غ)
فال ابن ماللك :» أما لام الابتداء فيُخلصشٌٌ للحال عند أكثر هم، ولــيس كما ظنوا، بل جائز أن يراد الاستقبال بالمقرون بها كفوله تععالى (وإِنَّ رَبَّكَّ
 بلام الابتداء وهو دستقبل، لأن فاعله الذهاب، وهو عند نطق يعقوب عليـه
 هعنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود، وهو محال<< (٪)
( () زيادة على نص سييويه
( 1 )

( ) ( ) ينظر : المرتجل :
(0) من الآية با با سورة يوسف (1)


واختار أبو حيان مذهب الكوفيين وغلط البصريين فيما قالوا به قـــال »و هو غلط فبيح عند البصريين «(1).
واختاره ابن هشام ورد على من احتج بقول اله تعالى » وإن ربـــكـ"

 وجدير بالذكر أن العرب امتتعت من دخول اللام على اللين العــر من إدخال اللام عليها، وإن كانت كحرف من حروف الفعل، ولذلك لا يفصل بينها وبين الفعل كراهية توالي [الحركات كما فـا فـا تدحرج، وهكذا كل ما تتو اللى عليه الحركات.
 قلت: إن زيدًا لسيقوم، لم يجز، ويجوز : إن زيدًا لسوف يقوم، كالآيـــة. لأن سوف بكونها ثلاثة أحرف قد خرجت إلى شبه الأسماء، فجاز أن تدخل عليها

لام الابتداء. (₹)
وأجازه السيرافي تقول: إن زيدا لسيقوم
 اللنحويين دنعه الكوفيون لأن اللام تخلص الفعل المضار ع للحال بعد 》إنى وبذلك يحصل التتاقض وأجازه البصريون لأن » اللام " عندهم لا تلا تلا علص

 على تأكيد مضمون الجملة لا غير، وتخليص الفعل للحالية إنما يكون باللام المجردة، وأما إذا اقترن بالفعل قرينة تخلصه لالاستقبال لم تكن اللام للحال،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( } 1 \text { ( } 10 / 0 \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } \\
& \text { ( ( ) ( ) } \\
& \text { (0) ينظر : شرح كتاب سييويه ( ( ) }
\end{aligned}
$$

كما جزم بذللك النحويون فقد وجدت قرائن في الجملة تمنع مــن أن يكــون الفعل خالصا للحال، وهن ذلك دجيء الحروف الدالة على الاستقبال معهــا، كما في فوله تعالى: فال ناظر الجيش :» وشرط الأبذي وغيره في تخليص الـــلام الفعــل


## المطثب التاسع

## دخول لام الابتذاء على واو المصـاحبة

## اللسادة مسد الخبر:

تقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية، وحينئذ يجب حذف الخبر عند البصريين وهثاله: كل رجل وضيعته، فـ »كل« كبتدأ وقوله: 》و ضــيعته" هعطوف على »٪ل«، والخبر محذوف، والتقــدير :كــل رجــل وضــيعتّه هفترنان، ويجب تقدير الخبر عندهم بعدها، وسوغ حذف الخبر هنـــا دلالــــة الواو وما بعدها عليه، وكان الحذف واجبا لقيام الو او مقام 》مع"،
 الو او، فــ الواو هنا سدت هسد الخبر؛ فلا يُحتاج إلى تقدير الخبر؛ لأن دعنى كل رجل وضيعتة: كل رجل مع ضيعتّه، و هذا كالم تام لا يحتاج إلى نقدير خبر

و هذه الواو قيل يجوز دخول اللام عليها، وقيل لا يجوز دخولها عليها، و على ذلك ففي المسألة مذهبان :
( ( )ينظر : تـهيد القو اعد بشرح تسـيل الفو ائّ (90/90)


اللمذهب الأول : ذهب البصريون إلى القول بعدم جواز دخول الـــلام
على واو الصصاحبة المغنية عن الخبر؛ فالا يقال: كل رجل لوضـــيعتّه، ولا :كل ثوب لوثمنه.

 (1) منابه، ولا تصلح اللام مع النائب

المذهب الثاني: ذهب الكسائي إلى القول بجواز دخول اللام على واو
المصاحبة المغنية عن الخبر، وحكى عن بعض العرب أنه قال: إن كل ثوب
 أغنت عنه الواو، فالو او سدت مسد الخبر . فكأنكا قلــت: كــل رجــل دـــع ضيعته. (Y)
حكى ابن كيسان عن الكسائي: إن كل ثوب لوثمنه، بدخول الـــلام
على الواو
وأكثر النحويين على أنه لا يجوز دخول اللام عليها، وخطأوا هــ
. حكاه الكسائي
قال الرضي :» ولا تدخل على واو المصاحبة المغنية عن الخبـر، فلا تقول: إن كل رجل لوضيعته؛ لأن أصلها لام الابتداء، فلا تذخل إلا على ما كانت تدخل عليهر< (\%)
وقال ابن عهيل :» وحكاية ابن كيسان عن الكسائي: إن كل ثــوب
لوثمنه، خطأ عند البصريين،(0)
( ( (1)




( )


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الحادي عشر •r.Y م

وبعد.... ففي جو از دخول اللام على واو المعية خلاف، الصحيح منـ
ما ذهب إليهة جمهور البصربين، و لا حجة فيما نُقِل عن الكسائي من قولـهِ: كل رجل لوضيعته، ونحو كل ثوب لوثـنه، فإذا كان دخول اللام في الخبــر هختلف فيه بين دجيز وهانـع فرَدُّ دخولـها فيما هو نـائب دنابـه أولِى، و كما لم تصلِ اللام هع الخبر الأصلي -عند من هنع دخولها فيه- فكذلـك لا تصــلـح هع النائب.
*****
الامطبب العاثشر
دخول لام الابتداء على الحال
 الحقَّ لمنصوروٌ، و على دعدول خبر ها نحو : إنّه للخير فعَّالل .

واشترط النحويون للخولها على معدول الخبر دا يأتي:

- أن يتقدم المعدول على الخبر؛ نحو: إن زيدًا لفي الدار قائم، لإن زيدًا

لطعامك آكل.

- أن يكون الخبر صـالحا لــ اللام، بمعنى: ألا يكون دنفيا، أو ماضيا، أو دنأخرا عن عامله.
- ألع يكون المعمول حالاً تقدم على الخبر (')، فإذا كان هعمول الخبر حالغ

تقدم لم تدخل عليه اللام نحو: إنّ زيدا لضـاحكا دفبلّ عند الجمهور؛ وأجاز ه بعضهچم، و على ذلك ففي المسـألة دذهبان : المده هب الأول :ذهب جمهور النحو يين(٪) إلى القول بعدم جواز دخول اللام على هعدول الخبر إذا كان حالًا دتثقمة على عاملها؛ فالِ يقالل : إن زيداً
( () (إن كان الظرف، أو الحال متأخرين عن العامل فيهمـا، وتأخر الآسم عنهما نحو : إن عنـك لفي الذار
زيدّا، وإن عندي لقائمـا صـاحبك، فقال ابن خزوف: القياس أن يجوز لتعلق الظرف، والحال بمـا
( وهـع اللهواهـح (

لضاحكاً مقبل، ولم يسمع من لسانهم دخولها عليها، ونــص الأئـــــة علــى (1) (1)

ونُقِل عن ابن و لاد أنـه قال: إن اللام لا تدخل في الحـــال تقــدمت
أو تأخرت.
وحجته: أن الحال لا تكون خبرا وهي حال، بخلاف الظرف فإنــــه
يكون خبرا وهو ظرف (º ()

ورد أبو حيان ما احتج به ابن و لاد قال: ״ و هذه العلة التتي ذكر ها ابن و لاد منقوضـة بالمفعول نحو: إن زيدا لطعامك آكل، والمفعــول لا يكــون خبر| ()
واحتج عليه بأن ها قاله لا يتوجه على فول من فال في "ضربي زيداً قائما": إنها حال سدت دسد الخبر كالظرف، و هو أيضاً دُعترَضٌ بٌ بالمفعول،

وهو "إن زيداً لطعامك آكل"، فقد دخلت على الفضلة لما توسطت. (٪) (غ المذهب الثاني: نقل ناظر الجيش عن صاحب الإفصاح جو از دخولها
 قال : » وعن صاحب الإفصاح: أن القياس هنا - يعني قياس الحال علــىى المفعول به - دمكن لأنها بمنزلته ، وبمنزلة الظرف أيضا ورده أبو حيان، واحتج بأن دخولها على الحال لم يسمع، كما لَا يُصح
 غَير هـًا (「)

( ( ) ( ) (
( (




وبـعد... ففي دخول اللام على الحال خلاف، الصـــحيح منـــه جــواز
دخولها فيه، فقد دخلت على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر، كالمفعول الصريح، والجار والمجرور، والظرف، نحو : إن زيدا لطعاهك آكــل، وإنت أخاك لعندي، و إنّ أباك لفي الدار، و إني لبحمد الله لصالح وكلها معمو لات، والحال أيضاً دعمول للخبر ؛ فلا مانع من دخولها عليه. ودخلت أيضا على المصدر، و المفعول من أجله، فقـــالو ا: إن زيــدًا لقيامًا قائم، وإن زيدًا لإحسانا يزورك،. فلا مانع من دخولها على الحال وهو متلها.

المطلب الحادي عثشر
دخول لام الابتّاء على حروف الجر
هن حروف المعاني التي تحمل دعنى في ذاتها حروف الجر، وفائدتها
 الحروف ما لا يمكن الاستغناء عنه في الكلام؛ لأنها تؤدي دعنىى جديدًا فــي
 عنه؛ لأنه لا يفيد دعنى جديدًا في الجملة، بل يقوي المعنى المو جود أصــلـا،
 ويكون لها محل من الإعر اب، وتفيد الجملة معنٍى جديدًا مُكِّلًا لمعنِى موجود
 وفي دخول لام الابتداء على (حتى) و (كذ) و (إلى) كنها خلاف بين
النحويين على مذهبين :

المذهب الأول : ذهب البصريون و هثام هن الكــو فيين إلــى القــول
بجواز دخول اللام على حروف الجر: (حتى) و(مذ) و (إلى)(1)

قال أبو حيان :» وأجاز سييويه والبصريون: إن زيداً لفيها قائم، جعل
(فيها) ملغاة.. .. واحتج سييويه بقول العرب: إن زيداً لبك مأخوذه(1)
فسييويه ير دی دخولها في الباء وفي، فلا مانع من دخولها فـــي بقيـــة حروف الجر فياسا على ماورد.
وحجنّه: أن الظرون ملغية، قال سيبويه :» وتقول: إن زيدا لفيهـا
قائما، وإن شئت ألغيت لفيها، كأنك قلت: إن زيدا لقائم فيها. ويدللك على أن لفيها يلغى أنتك تقول إن زيدا لبك مأخوذه(
المذهب الثثاني: ذهب الفراء إلى القول بعدم جواز دخول اللام علـى
(حتى) ولا (دذ) ولا (إلى)، لا يجيز: إن سيرك لحتى الليل، ولا: لإلى الليل.

وقال: إن اللام لا تدخل على »مذه إن فصل بــ (مذ) وما بعدها بين
الاسم، و » إن")(گ)

وذهب الكسائي إلى القول بجواز دخول اللام على » مــذه إذا كـــان
الفعل أخذًا للوقت الذي بعده كله، نحو قولك: إن زيدًا لدذ يومين سائر ؛ لأنه يسير اليومين، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز نحو : إن زيدًا لـذ يومين غائب (®)
 يقول: إن عبد الش لحتى القيامة مسيء؛ لأن الأخوة تتصل به وه هو ميت، ولا تتصل به الإساءة. (7)
وبعد... ففي دخول لام الابتداء على (حتى) و (مذ) و (إلى) خــــلافـ
بين النحويين الصحيح منه جواز دخولها عليه فياسا على دخولها في الحرف
 مأخوذ؛ فيجوز فياسا عليهها دخولها في（حتى）و（مذ）و（إلىى）، وقد دخلــت
 （「）：قياسا على دخولها في الظروف دن دثل قول الثـاعر
 واللام حينئذ لتو كيد المعنى．

## المطلب الثاني عشر

دخول لام الابتداء على الفعل الجامد في خبر＂إن «
تدخل لام الاببتداء على الفعل الماضي المتصرف المقرون بــ 》قــد
في خبر »إن＞＜نحو ：إن زيدا لقد سافر ؛ فــ »قده تقرب الماضي من الحـــال
 فال يجوز دخولها فيه، وإن كان 》ـنعم《 أو «بئسه ففي دخول الـــلام عليــه خلاف بين النحويين على مذهبين ： المذهب الأول：ذهب الأخفش و الفراء ومن قالل بقولهها إلــى جــو از دخول اللام على »انعم《 و »بئس＂وما جرى مجر اهها من الأفعال الجامدة من نحو »عسى《 بـد »إنن《 فيقولون：إن زيدا لنعم الرجل، وإن عمــرا لبـــس الْألْام، وإن زيداً لعسى أن يقوم•
（（ ）د دن الآية 1 （ 1 سورة الصـافات





 ＝و الثشاهـ فيه فوله：»لَعْذيه حيث دظت اللام على الظرف．

قال الرضي :»ومذهب الكوفيين، وكثير من أصحابنا أنهـا تـــنـلـ، وعن الأخفش جواز : إن زيدًا للنعم الرجل، ولبئس الرجل، وينبغي أن يتثبت
فيه حتى يصح عن العرب" (1).

وحجتّه: أن الفعل الجامد كالاسم، فكما دخلت في الاسم الواقع خبرا
فكذلك تذخل فيما هو بـنزلته.


وحجة الفراء: أن (نعم) اسم. بدليل فولك: إن نعم رجالا زيد. (")






وظاهر كالام ابن ماللك جواز دخول اللام على الماضي إذا كان غيـر
متصرف، نحو : "إن زيدا لنعم الرجل"، أو : "لعسى أن يقوم"، واحتج بما احتج



 مالك (
(Y) ينظر كلامده في شرح جمل الزجاجي لابن عصفور (Y (Y)
( ( ) (
( ) (


الإنتاء، والإنشاء يستلزم الحضور، فيحصل بذلك شبه اللضار ع، فجاز أن يقال：إن زيدا لنعم الرجل．（）
وأجازه ابن الناظم، وابن هثام．
 الحجج أن الفعل في »انعمه و 》بئس／إنشائي، وزمنه حالي؛ فأثشبه المضار ع المر اد به وفوع حدثه في الحال، و هذا بناء علــى أن（نعــ）دــن أفــــال

الإنشاء．
（المذهب الثاني：نسب إلى سيبويه القول بعدم جواز دخول اللام علــى
 ولا إِن زيدا لنعم الرجل، ولبئس الْغْلُامٌ
فال البطليوسي：»و أجاز الأخفش ：إن زيدا لنعم الرجل، وتابعه علـــــى الا ذللك الفراء؛ لأن 》تعم« لا تتصرف فأشبهت الأسماء، وأجاز الفراء إن عبد اله لعسى أن يقوم ؛لأن »عسى＂بمنزلة 》انـمه ولا تجوز هاتان المســألتان على مذهب سيبويهر（غ）
قال أبو حيان：»وأما إذا كان الفعل جامدًا، نحو：نعم وبئس وعسـىى،
 （c）الرجل، ولا：إن زيدًا لعسى أن يقومه







مالك (

ومال إلى هذا المذهب قال :» وينبغي أن يرجع عند الاختنال إلــى اللسماع، فإن وجد في كلامهم: إن زيدًا لنعم الرجل، ولعسى أن يقوم، قلانــاه، وإلا فلا «/ (1)
والظاهر من كلام الثشيخ خالد أنه يرى رأي سييويه في المسألة (٪)

 الفعل اللضار ع الجامد، فقالوا: إن زيدا ليذر الشر، ودخلت في المتصـرف فقالوا: إن أخاك ليسعى في الخير، كما دخلت في الماضي اللتصرف فقالوا: إن زيدا لقام وقعد، فلا مانع من دخولها هنا، وقد جاء في الحديث الثــــريف

 على جوازه.
( ( ) ( ) ( )




" مسند أحمد (

## المطلب الثالث عشر

## دخول لام الابتلاء على جواب الثشرط <br> (الو اقع خبر اً لــ " إن)؛:

تقتضي أدوات الثشرط جملتين، الأولــى：شــرط، والثانيــة：جــز اء
وجواب، ويشترط في جواب الشرط أن يكون صــالحًا لأن يــؤدي دعنـىى الثشرطية، والشرط دعهها لا يكون إلا فعلا؛ لأن وجود غيـر تلـــك الأفعـــال

（1）وجودها، ولذلك لا يلي حرف الثرط إلا الأفعالن
وفي دخول اللام على جواب الثشرط خــلاف بــين النحــويين علــى
دذهبين
المذهب الأول：ذهب ابن الأنباري（「إللى القول بجواز دخــول الـــلام على جو اب الثرط، فيقال على دذهبه：إن زيدًا سن يأته ليحسن إليه، بدخول اللام على 》 يحسن＂．
وحجته：أن الجواب غير صالح للتوطئة．
واحتج من قال بالجو از بحملها على دخولها في جواب（لو）الشرطية،
لأنها أختها．واللام ندخل في جواب 》لو «إذا كان الجواب فعلا ماضيا مثبتا


ورده ابن مالك؛، واحتج عليه بأن ما قالل به لم يسمع من العرب، ولم
ينقله عنهم أحد؛




$$
\text { (Y)من الآية } 7 \text { ب سورة الو اقعة }
$$

( (٪) من الآية • السوزة الو افعـة

#  

فالأجود(1) ألا يحكم بجوازه. وفالل: إن المانع من دخولهــا علـــى أداة الشرط الخوف من التباسها بالموطئة للقسم، فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا، نحو فوله تعالىى: فلو لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الو هم إلى أنهـــا الموطئــة، وحــق

 اللام على جواب الشرط؛ فالا يقال: إن زيدًا من يأته ليحسن إليه. ومشى عليه الرضي قال: »ور لا تذخل على جواب الشرط؛ فلا تقول: إن زيدا من يضربه لأضربه؛ لأن جواب الثشرط وحده، ليس هو الخبر، بل

واختاره الدماميني، فال: " و والصحيح المنع؛ لأن جواب الشار الشرط ور وحده
ليس هو الخبر، وإنما الخبر هو جملة الشرط فقط دون جملة الجواب علـى

والجمهور على أن اللام لا تدخل على الشرط لا في صدره وهلا فـــ عجزه، والمانع من دخولها عليها خوف التباس لام الابتداء بالموطئة للقسم، لا لا

( () اعترض أبو حيان على ابن مالك في قوله :» فالأجود ألا يحكم بجو ازهه بقوله: » فقوله (و الأجود) عبارة غير جيدة، وإنما ينبغي أن يقول "فلا يحكم بجوازه "لأن العرب إذا لم تدظل عليه النلام فلا

ندخلها ندنه التذييل والثككيل(10/0) (Y) من الآية ) ( ( $)$
 (0) ( )


الو هم إلى أنها الموطئة، وحق المؤكد أن لا يلتبس بـغير مؤكد． وبعد．．．ففي دخول اللام على جواب الثرط خلاف بين النحويين على دذهبين الصحيح دنهما عدم دخولها في الجواب، وذلك أن فائدة دخولها هو تأكيد ارنباط إحدى الجملتين بالأخرى．وهو مـــا لا تحتــاج إليــه الجملــــة الثرطية، فالجملة الثرطية جملة مبنية على تآلف الجملتين بعلاقة إســنادية

 الجرجاني：» وورِانُ هذا أن الثشرطو الجز اء جملتــان، ولكنــا نقــول：إنّ
 بالأخر ى، حتى صـارت الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفــردِ فـــي امتتـــاع أن تحصل بـه الفائدة《（٪）فدل على أن جملة الثرط لا تحتاج إلى توكيد لما بين شقيها من تر ابط وتلائم．
ثم إن دخولها في جملة الجو اب يو هم أنها التي تـههـ الجــو اب للقســــ المنوي، فإنها أكثر ها تدخل هع »إنز《 وتصحب أداة الشرط كثيرا، للدلالـــة
 وحينئذ لا يعلم الثرط من القسمه من هنا كان الأولى عدم جواز دخولها على جواب الشرط．
(1) من الآية بץ سورة الأعزاف

$$
\text { (艹)أسرلـر البلاغة (ص: 1 } 11
$$

## المطلب الرابع عشر

دخول لام الابتداء على جواب "لذا" الثرطية
جملة الشرط جملة تتألّف من جملتين نتوقف إحداهما على الأخــرى،



تعليق شيء بشيء إذا وجد الأوّل وجد الثاني. ومن أدوات الشرط » إذاهي وهي ظرف متضمن لمعنى الشرط غالبًا؛
 جملتان، حصول مضدون الأولم شرط في حصول دضدون الثانية، فالأولى شُرط والثانية جواب.



إن اللام في الآية لام الابتداء


 نون التأكيد، وإذا ثبت أنها لام الابتداء، ولام الابتداء لا تا تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبر، فلا بد من تقنير مبتدأ وخبر، وأن يكون أصــلـه: لأنــا سوف أخر ج،(0) ومنعه آخرون وقالوا: إن اللام في (لسون) لام تأكيــد، وليســت لام

الابتتاء، لأنها لو كانت لام الابتتاء لوجب أن يكون معها الابتتاء. (7)

 ( ( $)$

 (T)(T):ينظر: : أملي ابن الحاجب (TVV/P)

وقيل اللام فيها لام ابتداء أخلصت للتو كيد(')، و قيل: اللام للقسم قــال



لتو سعهم في الظرف٪ ()
وقيل: اللام لام جو اب الاستنفهام(ّ). وقيل اللام للتعجب (ء)
وبعد... ففي دخول اللام في جو اب الثرط بعد »إذاه خلاف الصحيح
جواز دخولها فيه، حملا على دخولها في جواب (لو) الشرطية، لأنها أختها، وتأتي زيادة في تقو ية المعنى وتو كيده، وقد أجازوا تو كيد جواب الثرط بو بنون



فال ابن ماللك :» و قد تلحق جواب الثشرط اختيــار ا واســـم الفاعــل
اضطر ار ایه(V)

وقد جاءت في قولهَ تعالِى:

## 

( ( ()

(r) (YA ( $)$


(7) من الآية بآسور

( ( ( ) اليبتان من الرمل للمرار بن منقذ في المفضليات (صـ: بَ) وكتاب الاختيارين المفضليات والأصمعيات (ص: (Ү7).
والثشاهـ فيهما فوله: 》الحسبت الثشسسه حيث دخلت اللام في جو اب 》 إذاه

# "اللَّامُ ه الَرْفُوضَةٌ بيَنْ جَحْد الاسْتْحْقاقِ والتَّسامُح فِي الإِلْحاقِ 

## المُطبب الخامس عشر

## دخول لام الابتداء على المـاضي

(المتصرف الخالي من " قد ":
 المضـار ع المتصرف نحو : إن زيدا ليقوم، والجامد نحو : إن المـــؤمن ليــذر الثر، وتدخل أيضا على الماضي الجامد نحو: إن زيدا لنعم الرجل، والفعل الماضي المتصرف المفترن بــ 》قده (') نحو : إن زيدا لقد سافر، فإن كــان الماضي دتصرفًا غير دصحوب بــ (قد) فلا يجوز أن ندخل اللام عليه عند سيبو يه و الفر اء، وتساهح الكسائي و هثـام؛ فأجاز ا دخولها عليه، و على ذلــــك ففي المسألة هذهبان: المذهب الأول: ذهب سيبويه و الفراء ومن و افقهـا(٪) هن النحويين إلى أنه لا يجوز أن ندخل اللام على الماضي الخالي من » قـ «ه، فالا يةــال: إن زيدًا لقام.

و على الفعل المضار ع، كفولك: إن زيدا لقائم، وإن زيدا ليقوم، ويقبح دخولها على الماضي، لأن الفعل الماضي بَعُدْ عن شبه الاسم؛ فلم تدخل هذه الـــام عليه(
كما أن هذه اللام الأصل فيها أن تدخل على المبتــدأ، ونقلــت عــن
 المعنى، فلما كان الفعل المضار ع
 لق قام، خلفًا لخطاب بن يوسف الماردي ، ومحمد بن مسعود الغزني ينظر: الرتئف

( (






دشنبها للاسم حسن دخول اللام عليه، ولما بَعُد الماضـي مــن شــبـا

> الاسم، قبح دخولها عليه. (1)

قال ابن السر اج » ولا يجوز أن تقيم "قام" دقام "قائم" فتنقول: إن زيدا
لقام، وأنت تريد هذه اللام؛ لأن هذه اللام لام الابتداء<(「)

وقال ابن الور اق: » ويقبح دخولها على الماضـــي، نـــــو : إن زيــــا
لقام«)
المذهب الثثاتي: ذهب الكسائي و هشام الضدير إلى القول بجواز دخول

لقام، و »قق> دقدرة فيها (¿)

وكان الزجاج يرى أن ما جاء من دخول اللام على الماضي المثبت
الخالي من »قد< اللام فيه لام قسم. (0)
و هو ما صرح بـ الاماميني، قالل: » فإن صحبت لام و اقعة »بعد


فيقدر :... و الش لقام«) (7)
المذه الثثالث: ذهب خطلب الماردي إلى أن هذه اللام لا تدخل على الفعل الماضي سواء أكان كصحوبًا بــ (قد) أو غير دصحوب بـها، وأنـه إذا وجد في كلامهم: إن زيدًا لقام، أو : إن زيدًا لقد قام، فإن هذه اللام لام القسم،



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





( 1 (V)

وأكثر النحويين على أن ما جاء من دخول اللام على الماضـــي
المثبت الخالي من »قده اللام فيه لام قسم أو أن » قده مقدرة ولا يجوز أن تكون لام الابتداء.


 والماضي لا يصلح هنا للقيام مقام الاسم ،وإنما دخلت على الفعل المضـار ع لأن بين الاسم والمضـار ع مشـابهة(")، فكما يقال: إن زيدا لقــائم، يقــال: إن
 اللضار ع وبين الاسم.
( () يثشبه المضار ع الاسم من أُربع جهات:
أحدها: أند يصلح أن يقع صفة كما صلح الاسم لذلك، نقول: مررت برجل يضرب، كما نقول: مرزت برجل ضـارب.
الثاني: أُنه يكون شائعًا فيتخصص، كما أُن الاسم يكون شائعًا، فيتخصص؛ ألا ترى أكنك نقول: "يقوم" فيصلح للحال والاستقبال، فإذا أدظت عليه السين، أو سوف، اختص بالاسنتبال ، كما أنك نتول:

الفعل بعد شياعه، كما أن الاسم اختص بعد شياعه؛ فقد شابهه من هذا الوجه.

الثالث: أن اللام الثي تنخل فيه حيمـا يقع خبرا الــ (إن) فنتول :إن زيدا ليقوم. كمـا دخلت على الاسم، نحو: إن زيدا لقائم،
 وزن "ضارب" في حركاته وسكونه؛ ولهنا يعمل اسم الفاعل عمل الفعل . ينظر : علل النحو (ص:
؛ ؛ ) أسر ار العربية (ص: 9؛)

$$
\begin{aligned}
& \text { المبحث الثاني } \\
& \text { "لامه الجواب المرفوضة } \\
& \text { بين جحد الاستحقاق و اللنسامح في الإلحاق. }
\end{aligned}
$$

#  

## المطلب الأول

دخول لام الجواب في جواب" لو /المنفي









وتدخل اللام (ء) في جو ابـها الماضي دون المستقبل، وفي دخول الـــلام
في جوابها المنفي خلاف بين النحويين على مذهبين :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الآية V V سورة يو سف }
\end{aligned}
$$






والثشاهد فبههما قولها: » لظلّ صدى، حيث ذكر جو ابَ لو ولم يحذّف.



 $=$

فال ابن مالك » وإن كان منفيا بـــ"ما" جاز لحاقها والخلو منها، إلا أن

(4) (4)

واختاره الثيخ خالد الأزهري، والسيوطي، والبغــدادي، فقــالوا: إن
 بها.
المذهب الثاني: ذهب بعض النحويين إلى أنه لا يجوز دخول اللام في
جواب 》لوه المنفي، وما ورد من ذللك محمول على الضروررة؛ قــال أبـــو حيان: » لأنه إذا كان جواب قسم لم تدخل اللام على ((ما)) إلا في ضرورةة،

(0): قول الشاع

المذهب الثالث: ذهب ابن هثام إلى أن دخول اللام في جواب »
 ومشى عليه اللسيوطي في فول له آخر فزعم أن دخول اللام مع منفي
(1) شاذ
$\qquad$

(1) من الآية با 1 ( سورة الأنعام

( ( ( ) ( )


 مغني اللايب (


(V) ينظر : مغني الليبب(ص: (V) (V)

وهو اختيار البغدادي قال في الخزانة :» أفول: دخول الـــام علــى
حرف النفي في الجواب شاذ، وهي إنما تذخل على الجواب المثبت، وبالثشاذ
لا يرد النقضه

جوازه، فقد ورد في كلام العرب الفصحاء اللذين يحتج بشعر هم، وإن كـــان الأكثر عدم مجيئها في الجواب.
 ذهب إليه بعضهم؛ لأن المنفي لا يدكن توكيده، أو أنها دخلت فيه لللتسويف،

وحينئذ تفيد تراخي الجواب الواقع بعدها عن الجواب اللجرد منها.
() ومما جاء من الفصيح وقد دخلت فيه اللام قول الشاع

لو في ظُهيَّةَ أحلامٌ لمـا عَرَضُوا. .. دُونَ الذي أنـا أرميه ويرميني
وقول الآخر :

## 

$\qquad$
(




المطلب الثثاني
دخول لام جواب الثقس على
المـاضي الخالّي من "قّ":

القسم، وتجيء في الجملة حاملة وعارية، فالحاملة تكون كَعَ الْمُسْنَفْبل لَازِمَة
 الْمَاضبِي المفترن بــ 》قد《 نحو : وَالله لقد قَاَمَ زيد، والمجرد عنها نحو فَولك: واللًّه لقام زيد.
 تعالىى: اللَّهُ
وأما العارية فهي التي نتعرى من دعنى الجواب، وتخلص للابتتـداء،

 خالصـة للابتداء؛ إذ لا يصح فيها دعنى الجواب؛ لأن القسم لا يجاب بالقسم؟

 النحويين على مذهبين :
المذهب الأول: ذهب جمهور النحويين (־) إلى أنها تدخل في الماضــــي الخالي من قد بقلة وحجتهم: أنـه قد جاء ذلك عن العرب، ومن ذللك فــولـهم:



والله لكذبت، والله لكذب زيد كذبا، ما أحسب الله يغفره لـه. ومن ذلك قــول
() الثناعر : ()

حَفْتُ لُها بِالله حِلْفَةَ فَاجِر. .. لَنَاموا فما إنْ مِنْ حديث وَلا صـالِ
و الذي حسن دخولها على الماضي دخــول دعنــى الجــو اب فيهــا.
والجواب كما يكون بالماضي، كذلك يكون بالمستقبل، فجواز دخولها علــى

فال سيبويه: » وإن كان الفعل فد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام؛
وذلك قو لك: و اللَّه لفعلت. وسدعنا دن العرب دن يقول: واللَّه لكذبت، وو اللَّه
لكذب«.



$\qquad$










 (

$$
\begin{aligned}
& \text { (ぇ) الآية (0) سورة الزوم. }
\end{aligned}
$$




 قول اهرئ القيس:
 قال أبو حيان :» قال بعض أصحابنا: "و الصحيح جو ازه بدليل قــول

العرب: (و الله لكذب زيد كذباً دا أحسب أن الله يغفر هـ له) (٪) وصححه السيوطي قال :» والصحيح جواز اســتعدـاله فــي أفصــح (0) الكلام)

المذهب الثثاني: ذهب بعض النحويين إلى القول بعدم جــواز دخــول

قال أبو حيان: ومن النحويين دن ذهب إلي أنها لابد أن تصحبها "قد"
 تلك علي الماضني كذللك لا تدخل هذه" (v) وخرَّجوا ما استدل بـه المجيزون على حذف »قد< التي تقرب الفعــل من الحاضر، والثقذير في فولـهج: والله لكذب :و الله لقد كذب، والتقدير فـــي

البيت: لقد ناموا. (A)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ( الحديث بتمامه في: مسند أحمد ( }
\end{aligned}
$$

 ( H ( F )

(0) (0) (1)
( ( ) (



 وقع، ولا يقال هذا إلا على شيء دنتقمه(1)
 الله، لنزل رسول اله - صلى اله عليه وسلم- إلى الصبح فأناخ... قـــلـل : " حذف 》قده في جواب القسم مع بقاء اللام « (r)
وهو ما لفت إليه ابن يعيش النظر حين قال: ״ ورربما حذفت الـــلام،
 "فـ". قال الثاعر : حانت لها والله.

> أي: والش لق نامواه، (ء)

فالمفهوم من كلامهها أن دخول اللام على الماضي مجردة من »قده غير جائز، ولذا لجأوا إلى التأويل، مما يدفع حجة الكجيز وينفي قاعدة القبول.
أما الرضي فقد حكم على قول الثناعر :

 يقول: إن اللام وحدها ضرورة شـرية. وهو وهو ما دفع البغدادي إلى الاعتراض عليه، وتوجيه النقد إليه. فال: » كيف يصح دعوى الضرورة مع قوله قبل:

(Y) (Y) (Y) إعراب ما يثكّل من ألفاظ الحديث (ص: (Y)
(r) (r) الآية 9 سورة الثس الثس


فإن كان الفعل الماضي دثبتا فالأولى الجمع بين اللام وقد. وهل فيه إلا ترك الأولى؟! ولم يقل أحد إنه ضرورةنه(1)
ونفى البغدادي أن يكون ضرورة، هحتجا بما ورد في القرآن و الحديث وكلام العرب(「).
وبـعد... ففي جواز دخول لام القسم على الماضني المجرد من 》قـــــ
خلاذ الصحيح دنه الجواز، فقد ورد عن العرب دخولها عليه، وجاء فـــي
 في كلام أفصح البشر صلى الله عليه وسلم وإن كان الأكثر أن ندخل هع "قد" ثم إنها دخلت على الهاضي في كل أحو اله، فقالو ا: والشه ما قام زيــــ، وقالو ا واله لقد قام زيد، فلا مانع أن يقال: والش لقام زيد.

#  

المطبب الثتالث

## دخول لام القسم على لفظ الجلالة

في مقام التعجب:
دن الحروف النتي أوقعو ها موقع الباء في القسم بعد حذف فعل القسم: »اللام« التي تجيء للقسم في دقام التعجب نحو : له لا يُــؤخرّ الأجــلـ، و لا يكون إلا في الأمر العظيم الذي يستحق أن يتعجب منه، فلا يقال: شل لقد قام
 الجلالة خلاف بين النحويين حيث أجاز جمهور النحوبين دخولها في القســع في دقام التعجب، و منعه آخرون،(')و على ذلك ففي المسألة مذهبان : المذهب الأول: ذهب جمهور النحويين إلى القول بجواز دخول الـــلام على لفظ الجلالة في القسم في دقام التعجب، واستدلو ا على ذلك بمـــا ورد


قال سيبويه:» وبعض العرب يفول في هذا المعنى: له، فيجيء بالالم، ولا تجيء إلا أن يكون فيها دعنى التعجب. قال أمية بن أبي عائذ:

( ( (1)





 اللايب (\%
والثثاهد فيه فو له: 》 هله ييقى « حيث دخلت اللام على لفظ الجلاللة في القسم في مقام التّعجب.
 وروي: نالهُ ييقى على الأيام ذو حيد بششخر به الظيان والآّس =

(1) (1) لأفحلن

و قال ابن السراج :" وقد تتول: تالهه وفيها دعنى التعجب، وبعـض
 التعجب، وقال أُمية بن عائذ:






الاختصاص، كأنك قلت: أحلف لله، أي: أخــتص بيمينــي الله، ولا أحلـــ بغير0(0)
المذهب الثاني : حكى ابن مالكك عن الأخفش القول بعدم جواز دخول اللام على لفظ الجلالة في القسم، وو افقه فيما ذهب إليه، وحكم على ها ورد
 »الرب<، روى ذلك الأخفش، ومن ذلك قول الثناعر :


> ( (1)الكتاب (r/599 غ)

 (K) ( $/$ (

(Y) من الآية V سورة طه


( ( ) ( )

#  

وخرَّجه بعضهم على أن » اللام«《 هنا بمعنى واو القسم في التعجّــب
في اسم الل(1)

وبعد... في دخول اللام في لفظ الجلالة في القسم خلاف، الصـــحيح
دنه جوازه فقد ثبت في كلام العرب المحتج بكلامهج، حكى ذللك سيبويه عمن لا يتهم، وكان لا يروي إلا عن موثوق، ولا يحتج إلا بالفصيح، ودما ورد: له لأفعلن، و قال الثاعر :

والساهع حجة على من لم يسـع، فقد ورد إذا في الفصيح نثرًا ونظمًا. و لا يلتفت إلى قول ابن ماللك إنه شاذ، فكَوْن ذلك هوجودا في لســـانهـ دليل على أنّها تدخل فيه، وها لا يحتاج إلى تأويل أولىى وأحسن ما يحتــا ج إليه. فضال عن أن الواو و التاء و الباء جاءت للقسم في هذا الباب قالو ا: واله لأفعلن، وبالل لأفعلن، وتاله لأفعلن؛ فـجيء اللام فيه مقبول.

# (لمبحث الثالث: <br> "اللامه> الزائدة المرفوضة <br> بين جحد الاستحقاق و الثسـامـح في الإلحاق. 

#  

## دخول اللام الزائدة على المفعول به المتأخر

إذا تتعدى الفعل إلى دفعول واحد فإما أن يتقدم المفعول عاملَه، و إما أن يتأخر عنه فإن قدم جاز دخول اللام عليه(1) نقول: زيداً ضــربت، ولزيــدٍ
 إذا تقدَّم لأنَّ العامل إذ ذالك يضعف عن عمله؛ فيقوى باللام. فإذا نقدم العامل على دعموله فهل تدخل اللام على المعمول أو لا تدخل؟ خلاف بين النحويين على مذهبين:
المذهب الأول: ذهب جمهور () النحويين إلى القول بجواز دخول اللام
على المعمول المتأخر عن عاملة.


لَهَا مائة، أي: نَقدتهاه (0)

(V) فأضهاف بها الفعل، كما فال : وتقول العرب: "ردفه أمر" كما يقولون: "تبعه" و "أنبعهة"(A)

 ( $)$



 (乏) من الآية VY سورة النمل


 (V) (V) الآية \& 10 سورة الأعرف

ور أى المبرد جو ازه، لكنَّ الأحسن عنده ألخ تدخل اللام في المفعـول المتأخر، قال: » معناه ردفكم، وتقول: لزيد ضربت، ولعهــر أكردـــت، إذا قدمت المفعول؛ لتشغل اللام مـــا وقعــت عليــه، فـــإن أخرتــــه فالأحســن ألا تدخلهاه(1)
(「) وكان ابن جني يرى جوازه، ويقيس عليه جوازه في المفعول المتقدم
المذه الثاني: ذهب ابن عصفور إلى القول بعدم جواز دخول اللام
على المفعول المتأخر، وحكم على ما ورد دن دخول اللام عليــه متــأخرا بالضرورة الثعرية.
قال: ״ و إن لم يقدَّم لم يجز دخول اللام عليه إلا في ضرورة شـــعر، أو في نادر كلام نحو فول الناعر : ()
 يريد: أنخنا الكالاكِلَ.
وحجته: أن اللام لم تدخل إذا تققم العامل وتأخر المفعول؛ لأن العاهل إذا نقدم كان في أقوى أحو اله؛ فلا يحتاج إلى نتو ية. وقال: " و لا تدخل على المفعول إذا كان دتأخر اً عن عامله إلا فـــي ضرورة شعر، نحو قوله:

## 

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

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

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

 تعالىى:



 وتنعه ابن الأثير دطلقا؛ فلم يجزه في شعر ولا نتــر، قــالا: »لا
تقول: ضربت لزيد《(ّ).

وهنع المر ادي دخولها هنا أيضا، وحكم على ما ورد دـــن دخولهــا


التضمين• وفيل: إن »ردف« بمعنى: »قرب《، وبذلك تتحمل دخول اللام(؛). والظاهر من كلام الشاطبي أنه لا يرى جواز دخولها فـــي المفعــول
 الآية الثريفة الثانية فالاستدلال بها أقوى من الأولىى. إلا أنـ يمكن أن يضمن (ردف) هعنى: » تهيأه، اللتقدير: قل: عسىى أن يكون تهيأ لكم بعض الــذي تستعجلون، وإذا أمكن أن يبقى الحرف على دعناه فلا ســبيل إلـــى ادعـــاء
 المذهب الثتالث: ذهب الزجاجي إلى أن دا جاء من دخول اللام علــى المفعول المتأخر إنما ذلك خاص بأفعال تلك المفعو لات، ولذا وجب الوقوف عندها، وشذوذ مـا عداها، قال: » و هذا ليس بمقيس، أعني: إدخال هذه اللام

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

بين المفعول والفعل، وإنما هو مسموع في أفعال تحفظ ولا يقــاس عليهــا
ألا ترى أنه غير جائز أن يقال: ضربت لزيد، وأكرمت لعمرو، وأنت تريد:
ضربت زيدا وأكرمت عمراه(1)

وبعد... ففي جواز دخول اللام الزائدة على المفعول به المتأخر خلاف الصحيح دنه جواز دخولها فيه، فقد ورد في أفصح الكلام، كلام الش تعالى، ومن ذلك فوله تعالى:
 أي: صدَّقته، وفالل تعالى:
 وورد أيضاً في كلام من يحتج بهم من فصحاء العرب وموثو فيّهـه قال

الثاعر :

## 

يريد: أنسى ذكر ها.

| () |
| :---: |
| (Y) |
| ( |
| (£) (\%) |


 للازجاج ( $/$ ( 100 ) واللامات (ص:





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

## 

 يريد: أجار مسلما ومعاهدا.وقول الآخر ()
 يريد :ما كتت أخدع الخليل. وقول الآخر :

يريد: يذمون الدنيا.

$$
\begin{aligned}
& \text { حروف المعاني (ص: V•1، وشرح ألفية ابن مالكـ الكسمى تحرير الخصاصـة في تيسير }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) لاليت من وهو في الإبانة في اللغة العريبة ( ) }
\end{aligned}
$$

الكتاب (
و الثثاهد فيه قوله: » يذمّون للاّنّاه حيث دخلت اللام الزائدة في المفعول المتأخر .

## 




 -إِلى يَوْمِ الدّينِ
وبَعْغَ . . .

 وَيَحْنُ فِي نِهايتِتِ أَنْ أُشُيرَ إِلَى الآتِي :




 - الأَحْكَامِ































 الأسْمَىَى فِي تَتْعِيدِ اللُّغَةِ .

 « ورَدَّ مَا ورَدَّ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ :




 مَا فَبَّهُهُ (r)





















# "اللَّامُ ه الَرَفْوضَةُ بيَنْ جَحْدِ الاسْتِحْقاقِ والتَّسامُح فِي الإِلْحاقِ 

المصادر و المر اجع
الثقرآن الكريم ، ثبارك الأي أنزلـه.
 عبد الكريم خليفة - د. نصرت عبد الرحمن - د. صصلاح جرار - د. محدد حسن عواد - د. جاسر أبو صفية، نشر : وزارة التراث القوهي

Y) الإتقان في علوم القر آن /جلا الدين السيوطي، تحفيق: محد أبو الفضل
 r) ارتشـاف الضرب سن لسان العرب / لأبي حيان الأندلسي، تحفيق الاكتور / رجب عثمان محد،، و الدكتور / رمضان عبد التواب نشر : مكتبة الخانجي، القاهرة، الأولى 99 ام 1 م.



$$
\text { الرياض، الطبعة: الأولى، سVK هــ - } 190 \text { م. }
$$

0) أسرار البلاغة فى علم البيان/ أبو بكر عبد القاهر الجرجــاني، تحفيــق: عبد الحميد هنداوي،نتر: دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة: الأولى،

$$
\text { مr.. } 1-\underset{r}{ } 1 \leqslant r r
$$

7) أسرار العربية أبو البركات، كمال الدين الأنباري، نشــر: دار الأرقــــ

الأولى 999 ام
(V الاشتقاق /أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تحفيق وشرح: عبد


$$
\text { م } 1991-\infty 1 \leq 11
$$

^) إصـلاح الخلل الو اقع في الجمل ألا الابن الســيد البطليوســـي تحفيـق الدكتور حمزة النشرتي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتــب العلمية، بيروت لبنان، بلا طبعة بال تاريخ.
9) الأصول في النحو لابن السر اج، تحقيق: عبد الحسين الفتلــــي، مؤسســـة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1 ه . $19 \wedge 1$ ا 19 م. - ( ) إعراب القراءات الشواذ / أبو البقاء العكبري، تحفيق: دحمد السيد أحدع
 1(1) إعراب القرآن/ أبو جعفر النحاس، تحقيق: د زهير غازي زاهد، عالم
 Y ( ) إعر اب القر آن المنسوب للزجاج/ علي بن الحسين بن علي البــافولـي،
 القاهرة، الرابعة - .
 الحسين بن عبد الله العكبري، تحفيق: د. عبد الحميد هنداوي نشـــر : مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - دصر / القاهرة، الطبعة: الأولــىى،
1999- أهـ
§ ( ) أمالمي ابن الحاجب / ابن الحاجب الكردي المالكي، دراسة وتحقيق: د.
 م 1919

1) أمالمي ابن الشجري، تحفيق: د/ دحمود الطناحي ، مكتبــة الخــــنجي ، القاهرة، الأولمى 99 ام 9 ام
7 1 الأمالمي / عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحفيق: عبد السلام هارون
 (الأمالي / أبو علي القاللي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون، عني بوضعها (IV وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصدعي، الناشر : دار الكتب المصرية ،
الطبعة: الثانية، ڭ

1 1 ) الإنصاف في دسائل الخلالف بين النحويين: البصريين والكو فيين / أبو البركات، كمال الدين الأنباري نشر : المكتبة العصرية، الطبعة: الأولمى

$$
\text { مr•r-ه } 1 \leq r \leq
$$

9 1) أوضتح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري، تحقيق هحد هحي الاين عبد الحميد، طـ دار الجيل بيـروت - الطبعـــة الخامســـــة
.1989-81799 - م9
(Y. إيضاح شواهد الإيضاح / أبو علي الحسن بن عبد الله القيسي، در اسة وتحقيق: الاكتور دحدن بن حهــود الــدعجاني نشــر : دار الغــرب
الإسلامي، بيروت - لبنان: الأولى، 9AV ام
(Y) الإيضاح العضدي/ أبو علي الفارسيّ تحقيق :د. حسن شاذلي فر هــود
الطبعة: الأولى، 9911 هـ - 1979 م.

Y Y البار ع في اللغة / أبو علي القالي، تحفيق: هشام الطعان، نشر : دكتبــة النهضة بغداد - دار الحضـارة العربية بيــروت الطبعــة: الأولــى، al9Vo
بץ) البحر المحيط في التفسير / أبو حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد دعوض، طـ دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى

$$
\text { .مr. } 1-\underset{r}{ } 1 \leqslant r r
$$

§ Y) البديع في علم العربية / الجزري ابن الأثير، تحفيق ودراسة: د. فتحي أحمد علي الدين، نشر: جامعة أم القرى، مكة المكردــــة - المدلكــــة الا العربية السعودية،: الأولمى، 999 ام
 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط دار المعرفة - بيروت |وه الن

م19V1 $\rightarrow$
Y ب) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ هجد الدين أبو طــاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تحقيق: هحد علي النجــار نشــر : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإســالامي،

$$
\text { القاهرة } 77 \text { 15ــ - 1997 م. }
$$

YV تاريخ ابن الوردي/ عمر بن هظفر بن عمر بن الــوردي، نشــر : دار

 الزبَّبيد تحقيق: دجمو عة دن المحفقين، نشر : دار الهداية. بـلا طبعة،

بلا تاريخ.
9 Y التبيان في إعراب القرآن/ أبو البقاء عبد الله بن الحســين العكبـري، تحقيق: علي محد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، بلا تاريخ. - • النبيين عن دذاهب النحويين البصريين و الكو فيين / أبو البقاء عبـــد الله بن الحسين العكبري تحقيق د. عبد الرحمن العثيهــين، دار الغــرب

اب) تخليص الثنو اهد وتلخيص الفوائد/ جمال الدين بن هشام الأنصـــاري، تحفيق: د. عباس كصطفى الصالحي، نشر: دار الكتــاب العربـــي،

$$
\text { الطبعة: الأولى، } 7 \text { •1 1 هـ - 1917 م }
$$

r r التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل / أبو حيان الأندلسي، تحقيق: د. حسن هنداوي دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولىى . . .
rّ) تسهيل الفو ائد وتكميل الكقاصد / هحمد بن عبد الله، بن مالك الطـــائي الجياني، تحقيق: دحد كامل بركات نشر: دار الكتاب العربي للطباعة
 تاريخ".
0ب) التعريفات /علي بن محد الثريف الجرجــاني، دار الكتــب العلميــة

$$
\text { بيروت طـبنان، الطبعة: الأولى }{ }^{\text {• ؛ هــ - } 9 \wedge r ~}
$$

〒 عمر الاماميني، تحقيق: الدكتور محمد المفــدى، الطبعــة: الأولــى،

$$
19 \lambda r-\infty 1 \leq \cdot r
$$



$$
\text { القوزي، الطبعة الأولى، • اءاهــ - . } 991 \text { ام }
$$

 مجموعة من الأساتذة بجامعة الإمام محمد بن سعود، نثـــر عمـــادة

## 

البحث العلمي - جامعة الإمام محد بن سعود الإســـلامية. الطبعــة:

$$
\text { الأولىى، • } 1 \leqslant \text {. } 9 \text {. }
$$

१ 9 ) التمام في تفسير أشعار هذيل /: أبو الفتح عثمان بن جني، تحفيق: أحمد ناجي القيسي - خديجة عبد الرازق الحديثي - أحدد دطلوب، نشــر :

- ) تمـيد القو اعد / ناظر الجيش، تحقيق د: علي محد فاخر و آخرين، دار

(؟) تهذيب اللغة / أبو دنصور الأزهري تحفيق: دحمد عوض هرعب، دار
إحياء التراث العرببي بيروت 1 + . Y م.
 زكي هحمد دياب، نشر: دار السلام للطباعـــة و النشـــر و اللتوزيـــع

؟ §) تو ضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفية ابن مـلـك / الحسن بن أم قاســـ المرادي، تحقيق: د: عبد الرحمن علي سليمان، ط دار الفكر العربي
 القرطبي، تحفيق: أحدد البردوني وإبر اهيم أطفيش نشر : دار الكتــــ

المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية، 197 ال 1 ال
0٪) الجمل في النحو / الخليل بن أحدى، تحفيق: فخر الدين قباوة، مؤسســـة

$$
\text { الرسالة - الطبعة الخامسة } 17 \text { \$1 هـ - } 90 \text { 1م. }
$$

٪؟) الجنى الداني في حروف المعاني / الحسن بن أم قاسم المر ادي، تحفيق: د/ فخر الدين قباوة، والأستاذ / محمد نديم فاضل دار الكتب العلمية،
بيروت - لبنان - الطبعة الأولى، ــ ب99 ام.
 الاسوقي، تحقيق: عبد السلام محد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت
 هحمد بن علي الصبان الثنافعي، تحقيق د/ طه عبد الــرؤوف ســعد،

9 ) حجة القر اءات / أبو زر عة عبد الرحمن بن محد بن زنجلة، تحفيــق :
سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامســـة .199 V

- 0) الحجة للقر اء السبعة / أبو علي الفارسيّ، تحفيق: بدر الدين قهـو جي، بشير جويجابي، نشر : دار المأمون للتــراث - دمشــق / بيــروت،

$$
\text { الطبعة: الثانية، r } 1 \text { ا } 1 \text { هــ - } 99 \text { م }
$$

(0) حروف المعاني و الصفات/ أبو القاسم الزجاجي، تحقيق: علي توفيــق

الحدد، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الأولى، ؛ 9 ام
(or) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب/ عبد القادر بن عمر البغــدادي، تحقيق: أميل بديع يعقوب، ومحمد نبيل طريفي، دار الكتب العلميـــة

$$
\text { بيروت لبنان الطبعة الأولى } 9 \text { 191م. }
$$

ror) الخصائص / أبو الفتح عنمان بن جني، تحفيق :د / هحد علي النجار؛ الدكتبة العلمية " من دون تأريخ"
© الدر المصون في علوم الكتاب المكنون/ السمين الحلبي تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق بلا تاريخ.
00) الدرر اللواهع على هـع الهو امع للشنفيطي، تحفيق د/ عبد العالل ســـالم مكرم، الكويت.


- زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن علي بن دحمد الجوزي (ov

01 (01) رصف المباني في شرح حروف المعاني / المالقى، تحفيق د/ ســعيد صالح الضاهن، دار ابن خلدون.

90) السبعة في القر اءات لابن مجاهد تحفيق شوقي ضيف ط دار المعارف الطبعة الثانية . . 1 هـــ .

- †) سر صناعة الإعراب لابن جني، تحفيق: د / حســن هنــداوي، طـ دار

(7) سر الفصاحة/ أبو محد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي

ץ د. دحمد اللاللي نققيم: د. شاكر الفحام بلا تاريخ.
؟7) سمط اللآلي في شرح أماللي القاللي أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محد البكري الأندلسي/تحفيق: عبد العزيز الميمني، نشر : دار الكتب
العلمية، بيروت - لبنان بل تاريخ.

٪ (7 شرح أبيات دغني اللبيب / عبد القادر بن عمر البغدادي تحفيق: عبـــ
العزيز رباح - أحد يوسف دقاق
 $(-1 \leq 1 \leq$
77) شرح الأشنمونـي على ألفية ابن ماللك/ على بــن محمــد بـــن عيســى

الأُشْمُوني، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبــــي هن دون تاريخ".
(TV ) شرح ألفية ابن ماللك المسمى »"تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة/|
زين الدين أبو حفص عمر بن دظفر بن الوردي، تحقيــق ودراســــة


(7) شرح الألفية / ابن الناظم، تحفيق: د/ عبد الحميد السيد محمـــد عبـــ الحيد، دار الجيل، بيروت، بلا تاريخ.
79) شرح التسهيل / أبو عبد الله جمال الدين بن مالك، تحفيق: د / عبـــ الرحمن السيد، ود / هحمد بدوي المختون، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى . 99 ام.
(V.

م1991
(V) شرح ديوان الحماسة/ أبو على أحمد بن هحمد بن الحسن المرزوقــي

الأصفهاني، تحقيق: غريد الثيخ، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت -

$$
\text { لبنان، الطبعة: الاؤلى، ڭr } 1 \text { هـ - }
$$

(VY شرح ديوان الحماسة / يحيى بن علي بن محد الثيبانيّ التبريزي، أبو زكريا، نشر: دار القلم - بيروت بلا تاريخ.
V V ) شرح ديوان المتتبي/ أبو البقاء العكبري تحفيق: دصطفى السقا، إبر اهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، نشر : دار المعرفـــة - بيـروت، بـــلا تاريخ
V (V شرح شذور الذهب في دعرفة كلام العرب لابن هشام، تحقيــق: عبــد
 -R
Vo شرح شو اهد المغني / عبد الرحمن بــن أبــي بكــر، جــلالل الـــدين السيوطي، علق حواشيه: أحد ظافر كوجان، نشر : لجنــة التــر اث العربي بالا طبعة، 1977 - 19 م

تحفيق: هحمد محيي الدين عبد الحميد، ط دار الفكر ســوريا، 0، هـ

$$
\text { - } 1910-\rightarrow
$$

(VV ) شرح الفصيح / ابن هشام اللخكي، تحڤيق: د. مهــــي عبيــد جاســــ،
الطبعة: الأولـى، 9^1 ام
(VA ) شرح كافية ابن الحاجب للرضي الأستر اباذي تحقيق: د يوسف حســن الا عمر، ط: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان 1010 هـ 1990 م.
V9 ) شرح الكافية الثنافية لابن مالكى، تحفيق د/ علي دحمد دعوض، وعادل أحمد عبد الموجود، منشورات محدد علي بيضون " دار الكتب العلمية
بيروت، الطبعة الأولى .... . . م.
-^) شرح كتاب الحـاسة / أبو القاسم زيد بن علي الفارســـيّ، تحقيــق: د. محد عثمان علي نشر: دار الأوزاعي - بيروت الطبعة: الأولى

 حجازي، ود/ محد هاشنم عبد الدايم، نشر: الـيئة المصرية العاهـــــة

(AY) شرح المفصل لابن يعيش، مكتبة المتنبي القاهرة، صورة ضوئية هــن ط: المنيرية بـلا تاريخ.
بヶ) شرح المقدمة المحبـة / طاهر بن أحد بن بابشاذ، تحفيق: خالد عبد الكريم نشر : المطبعة العصرية - الكويت الطبعة: الأولى، 19 C الـى
 الله، جمال الدين بن ماللك، تحقيق: دحمد فؤاد عبد الباقي، دكتبــة دار العروبة، بالا تاريخ.
(10) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائليا وسنن العرب فـــي كلادهــا / أحمد بن فارس، هحمد علي بيضــون، الطبعــة: الطبعـــة الاؤولــى

$$
1998-81 \leqslant 11
$$

( ا الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / أبو نصر إسماعيل بــن حمـــاد الجوهري تحفيق: أحمد عبد الخفور عطار، دار العلـــ للمالايـين -
بيروت الطبعة: الر ابعة V . ؛ هــ - 19 AV م
(NV ) ضرائر الثـِّرْ /ابن عصفور الإشبيلي علي بن مؤمن، تحفيق: الســـيد إبر اهيم محمد بال طبعة.
 شاكر، نشر: دار المدني - جدة، بلا تاريخ.
 الرحمن بن أبي بكر، جلال الاين السيوطي تحقيق: حســن موســى الثثاعر، نشر : مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بـــال ط بـــلا

- ه) علل النحو لأبي الحسن الوراق، تحفيق: دحمود جاسم هحد الدرويش مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى . 15 هـ 1999 - 1 مـ
 المعروف بالسمين الحلبي تحقيق: دحمد باسل عيون السود، نشر : دار

$$
\text { الكتب العلمية الطبعة: الأولىى، } 1997 \text { م. }
$$

 نشر : دار ابن حزم - الجفان والجابي للطباعة و النشر الطبعة: الأولى
مr..
 حسين محمد محمد شرف، نشر : الكيئـــة العاهــــة لثـــئون المطـــابـع الأميرية، القاهرة الطبعة: الأولى، ؛ 19 م
؟ 9) فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)// شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، تحفيق: إياد محمــد الغــو ج

$$
\text { الطبعة: الأولى، ミr } 1 \text { هـ - }
$$

90) فته اللغة وسر العربية / عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور

الأولى
91) القاموس المحيط / مجد الـــين أبــو طـــاهر محمـــد بــن يعةــوب الفيروز آبادى، تحقيق :محد نعيم العرقسُوســـي / نشـــر : مؤسســــة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان/ الطبعة: الثامنة،

$$
\text { r.0- } 1 \leq r 7
$$

9V القو افي /القاضي أبو يعلي التتوخي تحفيــق: الــدكتور عــوني عبــد الر عوف، نشر : مكتبة الخانجي بدصر، الطبعة: الثانية، 19VA م



$$
\text { . } 199 \mathrm{~V}
$$

99) كتاب الاختيارين /علي بن سليمان بن الفضل الأخفش الأصغر، تحفيق: فخر الاين فباوة، نثر: دار الفكر المعاصر، بيــروت - لبنـــان، دار

$$
\text { الفكر، دمشق - سورية، الطبعة: الأولى، • بr هــ - } 1999 \text { م }
$$

( ) . .

(1 ) كتاب سيبويه / أبو بشر عمرو بن عثمـن بن فنبر، تحقيق وشــرح:
عبد السلام محدد هارون، نشر: دار الجيــل، بيـروت ــ لبنــان ـ الطبعة الأولىى، بال تاريخ.
r ب ( ) كتاب الثعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب / أبو علي الفارسيّ، تحقيق وشرح: الاكتور دحمود الطناحي نشر : مكتبة الخانجي، القاهرة

- مصر، الطبعة: الأولى، 9A1 ام

世 • () الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد / المنتجب الههذاني تحقيــق:
محد نظام الدين الفتيح نشر : دار الزمان للـشر والتوزيـــع، المدينــــة
المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ولY
r..T

؛ • () كتاب فيه لغات القرآن / أبو زكريا يحيى بن زياد الفــر اء، ضــبطه وصحصة: جابر بن عبد الله السريع بلا طبعة 0 ب٪ ا. 0. 0 ) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار / أبو بكر بــن أبــــي شــيبة، تحفيق: كمال يوسف الحوت، نشر: دكتبة الرشد - الرياض الطبعــة:
الأولمى، 9. ؛
 التأو يل للز مخشري، تحفيق عبد الرازق الـههي دار إحياء التــراث
العربي - بيروت.
(l P V ( V كثف المشكل من حديث الصحيحين / جمال الدين أبو الفــرج عبــد الرحمن بن علي بن دحمد الجوزي تحقيق: علي حسين البواب / دار الوطن - الرياض بـلا ط بالا تاريخ
^م • ( ) الكناش في فني النحو والصرف / أبو الفذاء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شـاهنشاه بن أيــوب، الملـــك المؤيد، نشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيــروت - لبنـــان:
r...

9 9 ( ) اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل الادشقي تحفيق الثـــيخ / عـــادل أحدد عبد الموجود، والشيخ علي محمد دعوض، دار الكتب اللعميــة
بيروت لبنان الطبعة الأولى 1991م.

- (1) لسان العرب لابن دنظور، نشر مكتبة ددبولي، "من دون تاريخ".

( ( ) اللمحة في شرح اللمحة / أبو عبد الله، شمس الدين، المعروف بـــابن الصـئغ، عدادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنــورة،

المكلكة العربية بلا تاريخ.
世(1) اللمع في العربية لابن جني تحقيق: حسين دحدد شرف. عالم الكتــب

$$
\text { القاهرة } 19 \text { I } 1 \text {. }
$$

 حققه وقدم له وصنع فهارسه: الدكتور ركضان عبد اللتواب، الاكتور صلاح الدين الهادي، نشر: دار العروبة، الكويــت - بإثــــر اف دار الفصحى بالقاهرة.



$$
\text { - } 199 \leq \text { م. }
$$

(17) مجاز القرآن لأبي عبيدة، تحفيق الاككتور / محد فــؤاد ســزكين، ككتبة الخانجي بلا تاريخ.
(l IV V المحتسب في تبيين وجوه شو اذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني، تحفيق: علي النجدي ناصف، ود/ عبد الحليم النجــار، ط: المجلــس
الأعلى للشثئون الإسـلامية ــ القاهرة ؛99 م.
(11^) المحكم والمحيط الأعظم /أبو الحسن علي بن إسماعيل بــن ســيده، تحقيق: عبد الحميد هنداوي نشر : دار الكتب العلمية - بيروت،الطبعة:
 المتنبي، القاهرة، بلا ناريخ.
(Ir.

| (I ) المسائل العسكريات في النحو العربي / أبو علي الفارسي تحقيق: د.
علي جابر المنصوري نشر: ودار اللقافة للنشر والتوزيع) (عـــــنـن -
الأردن) r. .

Y Y ( ) هسند الإمام أحمد بن حنبل / أبو عبد اله أحمد بن دحمد بن حنبــلـ،

الرسالة الطبعة: الأولى، 1 . . Y م

شケ|) هشكل إعراب القرآن / ككي بن أبي طالب تحقيق: د. حاتم صــالح

 علي الصابوني نشر : جامعة أم القرى - مكة المرمة الطبعة: الأولىى،

$$
-\infty) \leqslant 9
$$


 צז1 ( ) معاني القر آن / أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اله الفراء، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، دار السرور، بيروت - "من دون تاريخ".
( Y Y / معاني القرآن وإعرابه / أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده
 م 1901
( Y Y / مغني اللبيب عن كتب الأعاريب / عبد الله بن يوسف جمال الـــدين، ابن هشام الأنصاري، تحقيق د /دازن المبارك، محد علي حد الله، دار الفكر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 999 امـ
 العربي - بيروت، الطبعة: الثلثة • . 1999 هـ 19 م.

- • ( ) المفصل للزمخشري وهعه شرح المفصل لابن يعيش، مكتبة المتتبـــي - القاهرة - بالا تاريخ.
(T ( ) المفضليات / المفضل بن محمد بن يعلى الضبي، تحهيــق وشــرح: أحمد هحمد شاكر، و عبد السالام هحمد هارون نشر : دار المعارف القاهرة، الطبعة: السادسة r ب ( ) المقاصد الثـافية في شرح الخلاصـة الكافية / الإمـــام أبــو إســـحـاق الشناطبي تحقيق: د/ عبد الرحمن فطــامش، مطبو عـــات جامعــــة أم

$$
\text { القرى، } 1 \leqslant r \wedge \text { \& }
$$

سr ( ) الكقاصد النحوية في شرح شو اهد شروح الألفية - اشرح الثـــــو اهد الكبرىא/ بدر الدين دحمود بن أحد بن موسىى العيني تحفيق: أ. د. علي محد فاخر، أ. د. أحمد محمد تو فيق السوداني، د. د. عبد العزيــز محمد فاخر، ط دار السلام للطباعة والنشر والتوزيــع والنرجمـــة، القاهرة - الطبعة: الأولى، الr 1 ( هـ

الخالق عضيمة، ط : عالم الكتب بيزوت بلا تاريخ
0٪ ( المقرب لابن عصفور الإشبيلي، تحفيق :أحمد عبد الستار الجواري، عبد الله الجبوري الطبعة الأولى 19VY-1r9r
〒 ( ) الموشـح في مآخذ العلماء على النـعر اء/ أبو عبيد الله بن محمـــــ بــن عمران بن موسى المرزباني، تحفيق: محمد حسين شمس الدين،د ار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولىى 199011 VV

#  

ه ا ) دوصل الطلاب إلى قو اعد الإعراب / خالد بن عبــد الله الأزهــري، تحفيق: عبد الكريم مجاهد، نشر: الرسالة - بيروت الطبعة: الأولــــى

$$
1997-1 \leq 10
$$


 القادر الطويل دار النشر : دار الكتب العلميــة - بيـروت، الطبعـــة

$$
\text { الأولى، } 1 \leqslant r \wedge \text { — }
$$

 هحد عبد القادر أحد، نشر : دار الشروق، الطبعة: الأولــى، ا •؟ ا

$$
\text { م } 1911-\infty
$$

(1) ( ) الهـاية إلى بلوغ النهاية في علم دعاني الفر آن وتفســير ه، وأحكاهـــهـ، وجمل من فنون علومه/ أبو محمد مكي بــن أبــي طالــــب تحفيـقـ:
 جامعة الثنارقة، بإنتر اف أ. د: الشاهـد البوشيخي، نشـــر : مجموعـــــة بحوث الكتاب والسنة - كلية الثريعة والار اسات الإسالمية - جامعة
 ب أحمد شمس الدين، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأؤــــى

$$
.1991-1 \leq 1 \wedge
$$

