

# لمحات دلالية حول ألفاظ الدعاء الواردة على ألسنة العرب <br> صفوت محمود المتولي السيد 

قسم أصول اللغةّ بكلية الار اسات الإسلامية و العربية للبنين بدمياط الجديدة مصر

## البريد الإكتروني : SafwatMohammed.33@azhar.edu.eg

فالرغبة في الدعاء من الطبائع المركوزة في عقل الأمم ووجدانهم ، ينفِّسون به عمـــ يعترك بين جو انحهم من الأمل والألم ؛ ومن هنا جاءت فكرة هــــا البحـــ ؛ ؛ حيــ صرفت اهتمامي إلى الأدعية الو اردة على ألسنة العرب في تعاملهم اليــومي، والتـــي صـارت من الشهرة في المحل الذي لا يُنكر ،فقت بتحليلها دلاليًا ، ولم أتناول الدعاء
 وشروح الحديث غُنْيَةٌ لمن أراد الرجوع.
 بالفعل الماضي ، وتارة بالمضـار ع ، وتارة بالمصدر ويُجْرونه مجرى الفعــل ، كمــــا



 أَو كُنْحَتّا كما ألفيناهم يوردون كلامهم على مذهب الدعاء في الظاهر ولا يريدون به الدعاء ،
 الاعاء على الإنسان وليس بدعاء ، بل كلمة تطلق هكذا ، وقد أكثروا هــن الـــدعاء للآخر بأثشباء متعددة منها : العافية، والبُرء من العيوب والأدواء والآفات ، كما دعوا بكثرة المال و الولد ، وكثرة الأنعام من الإبل و البقر و الغنم وعلى الجانب الآخر، فقّ أكثروا من الدعاء على الآخر بالفقر ، والمرض ، و الموت،
 تلقاء هذا البحث ؛ لإبراز الملامـح الدلالية المكتنفة للأدعية التي مــذلت بهـــا ألســـنـة العرب؛ لذا أوصي بأن يتوجه باحثو اللغة إلى كتب اللغة و معاجم العربية منقبين عن الألفاظ والتعبيرات اللغوية ومدلو لاتها التتي تشمل الحياة بكافة تفاصــيلها وجزئياتهــا

ومناحيها ؛ استغناء بها عن المبتذلَ العامي و الو افد المقيت.
الكلمات المفتاحية : لمحات - دلالية - حول - الدعاء - العربية

# Indicative profiles about the words of supplication contained on the tongues of the Arabs Safwat Mahmoud El-Metwally Mr. Department of Language Origins at the College of Islamic and Arabic Studies for Boys in New Damietta egypt 

Email : SafwatMohammed.33@azhar.edu.eg

## Abstract :

The desire to pray is one of the natures concentrated in the minds and consciences of nations, by which they breathe through what is struggling between their wings of hope and pain. Hence the idea of this research: As I turned my attention to the supplications mentioned on the tongues of the Arabs in their daily dealings, which became famous in the undeniable place, so I analyzed them semantically, and did not address the supplication mentioned in the Qur'an and Sunnah Except what it corresponds to with what the Arabs echoed; In exegesis and commentary on the hadeeth the richness of those who wanted to return
The Arabs in supplication have purified doctrines and desirable inherited templates. Sometimes they cross the past verb, sometimes the present tense, and sometimes the infinitive and run it the course of the verb, as they crossed the passive verb. As their saying: You are congratulated and not be brought up. They may recite the supplication in the form of followers; Confirmation of their words, like their saying in supplication for a person: hunger and kind. They also frequently begged for harmonious scorching; In order to facilitate memorizing supplication and invoking it in problematic situations. And from that they say: God left it even a fat that does not fill the palm, i.e.: erased or given away
As we have accustomed them, they quote their words on the doctrine of supplication outwardly and they do not want to pray with it, such as their saying: Your hands were raised, your mother bereaved, and God fought you ... etc. There are many, including: well-being, and innocence from faults, medicines and pests, as they called for the abundance of money and children, and the abundance of camels, cows and sheep
On the other hand, they lost a lot of supplication to the other for poverty, disease, death, and other things that the instincts take away and souls despise. Based on the above, I have made my face generalized according to this research. To highlight the implicit semantic features of the supplications that humiliated the tongues of the Arabs; Therefore, I recommend that language researchers go to language books and Arabic dictionaries, looking for expressions and linguistic expressions and their connotations that encompass life in all its details, parts and aspects. It dispensed with the vulgar vulgar and abhorrent newcomer
Key Words: Profiles - Indicative - About - Supplication - Arabic

# كلحات دلالية حول ألفاظ الدعاء الواردة على ألسنة العرب 

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
الحمد له مجيب الداعي إذا دعاه ، و الصـلاة و السلام على رسول اللّ
ومن والاه.
ويعد ..
فالرغبة في الدعاء من الطبائع المركوزة في عقل الأمم ووجدانهم ينفِّون به عما يعترك بين جو انحهم من الأمل و الألم ، فما مــن إنســــان إلا وثمة مَن يحبه ومَن يبغضـه ، كما أن لديه رغبةً كامنةً في حصول الخيـر الا لمن أحبه ، وحصول الشر لمن أبغضهه ، ومن صور إخر اج هذه الرغبة من حيز النفس إلى الو اقع الخارجي : الدعاء ، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث ؛ حيث صرفت اهنمامي إلى الأدعية الواردة على ألسنة العرب في تعاملهم اليومي، والتي صـارت من الثهرة في المحل الذي لا يُنكر ، فقمت بتحليلها دلاليًا ، ولم أتتاول الدعاء الو ارد في القر آن و السنة ، إلا ما نو افق منه مع ما
 وللعرب في الدعاء مذاهبٌ مطروقةٌ ، وقو البٌ منو ارَثْةٌ مر غوبــــةٌ . فتارة يعبرون بالفعل الماضي ، وتارة بالمضـار ع ، وتارة بالمصدر ويُجْرونه

 في شكل جُو عًا وَنُوعًا، وَالفِعْلُ كَالفِعْلِ، ولَوْ كَانَ الجُوع نُو عًا لَمْ يَحْنُنْ تَكْرِيرُهُ "(Y) . كما توسلوا كثيرًا بالسجعات المتتاسقة ؛ نيســـيرًا لحفــظا الــدعاء واء

$$
\begin{aligned}
& \text { الطبعة: الثالثة - }
\end{aligned}
$$








 رأُيه" (广). وقد أكثروا من الدعاء للآخر بأشياء متعددة منها : العافية، و البُرء من العيوب والأدواء والآفات ، كما دعوا بكثرة المال و والولد ، وكثرة الأنعام من الإبل و البقر و الغغن .


 الالالية المكتفة للأدعية التي مذلت بها ألسنة العرب

 كتابه : (متخير الألفاظ) بابًا بعنوان : ( دعاء الرجل لصـاحبه) ، وبابًا آخــرَ

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

بعنو ان : ( الدعاء بالثر)(') . كما تعرض ابن سيده في المخصــص لهــذا الشأن من خلال ما عالجه تحت عنوان :( الرجــل بــدعو علــى الرجــل
 الأمر تحت عنو ان: (باب ما يدعى به عليه)(گ) أي على الإنسان . ومـا سبق من إثـار ات حول تتاول علماء العربية للدعاء غــيض مـــن فيض وقليل من كثير ، إلا أنه يدل على أهميته في حياة العربي وتمثيله جانبًا مههًا من ثقافتّه وبيئته ومحيطه.
(1) متخير الألفاظ ، صعף ، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبــو الحسـين (اللمتوفى: 90 هاهـ) تحقيق : هلال ناجي ، الناشر : مطبعة المعارف، بغـــداد، الطبعـة: الأولــىى، - مl9r. - - هاrq.
 ، تحقيق: خليل إير اهم جفال ، النانثر : دار إحباء التثراث العربي - يـــروت ، الطبعـة: الأولــىى،

$$
\begin{aligned}
& \text {. 1997-هاミ1V } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$




و البحث و اقعٌ في مقدمة ، وأربعة مباحث ، وخاتمة يتلو ها فهرســـا
المر اجع و الموضو عات.

المبحث الأول : (مفهوم الدعاء ، ومتعلقاته ، و الألفاظ الدالة عليه)
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : مفهوم الاعاء.
المطثب الثثاني : طائفة من الألفاظ الدالة على الدعاء. المطب الثالث : متعلقات الاعاء .
المبحث الثاني : العلاقة بين الدعاء و الإتباع و التوكيد.
المبحث الثالث : ما ظاهره الدعاء و لا ير اد به الدعاء
المبحث الرابع: ما ظاهره الدعاء و ير اد به الاععاء ، و وفيه مطلبان:
. المطب الأول : الدعاء بالخير
(المطب الثثاني : الاعاء بالثر

## المبحث الأول

(مفهوم الاعاء ، ومتعلقاته ، والألفاظ الدالة عليه)
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : مفهوم الدعاء.
المطلب الثاني : طائفة من الألفاظ الدالة على الدعاء. المطلب الثالث : متعلقات الدعاء .

## المطلب الأول : مفهوم الاعاء

أصل المادة : أن تبغي مبل الثيء إليك ، متذر عًا بصوت أوكلام ،
و غالب أمر ها في الطعام و النَّسب و الحق و الحَرْب . ومنه : (اللّعْوْةٌ) " و هي بالفتح في الطعام، وبالكسر في النسب، وبالضم في دعوة الحرب و الجهــاد

يقول ابن فارس :" الدَّالُ وَالعَيْنُ وَالحَرْتْ المُعْتَلُّ أَصْنُ وَاحِدٌ، وَهـــو



 " ثُمَّ يُحْمَلُ علىى البَابِ مـا يُضَاهِيهِ في القِيَسِ ... فَيَقُولُونَ: دَعَا اللَّهُ


 بَعْدَ آخَرَ . وَدَوَاعِي الدَّهرْرِ صُرُوفُهُ، كَأنها تُمِيلُ الحَوَادِثَ ... ومِنَ البَابِ: ما
(1) التعريفات الفقية ، ص 97 ، المؤلف: محمد عميم الإحسان المجـددي البركتـي : الناثـــر : دار


النشر : 99باهــ - 9V9 ام.


 إلبه و العكس







مخاطبة من كان يقول: يا محمد " (ء؛ .


rN1 - - ( السابق ( )
(Y) التهذيب (دع) المؤلف : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتــوفى:

الأولى 1 . .
عادل مرشد، وآخرون ، إثنر اف: د عبد الله بن عبد المحسن النركي ، الناشر : مؤسسة الرســـالة ،
الطبعة: الأولى، اءr| هـ - 1 ..
(ケ) النور : الآية ז7



$$
\text { بيروت ، الطبعة: الأولى - r } 1 \text { ع هــ . }
$$


 فُلْهَ تَعَالَى :


 إنشائي دالٌُ على الطلب مع خضو ع ويسمى سُؤ الًا (آ) . الفرق بين الدعاء والاتتماس
الدعاء يكون بين العبد وربه ، بينما الالتماس بين العبــــد و العبـــــ ؛ ومن ثم فلا بد في الدعاء من مر اعاة ملحظ المبالغة في اللتضر ع و المسكنة . فالدعاء " في عرف العلماء كلام إنثائي ، دال على الطلــب ، مـــع خضو ع، ويسمّى سؤ الًا أيضـا ( وقد سبق بيانه) ... وما في (العضدي) مـــن
 و قد جاء إطلاق الطلب على الكلام أيضا ... و على هذا يحمل مـا وقع فـــي (الأطول) من أنّ الدعاء : طلب الفعل مع مزيد تضرّع ليخــرج الالتمـــاس


 الهاية



$$
\text { (7) النتعريفات الفقهية، ص } 90
$$

العرفي "(') .

وفي الفروق للعسكري :" الالنماس في العرف إنما يقال للطلب على
سبيل نوع من النضرٌّع ، لا إلى حدِّ الدعاء" (ب) . (الفرق بَين الأُّعَاء والنداء
قال الر اغب : "قد يستعمل كلُّ واحد منهـا موضعَ الآخر . قال تعالى:

وعلى الرغم من إشارة الر اغب إلى جواز استخدام الدعاء في موضع النداء و العكس ، إلا أن ثمة فرقًا بين الدعاء و النداء ؛ إذِ النداء لابد فيه من رفع الصوت ، بخلاف الدعاء الذي يكون برفع الصوت وخفضه ، و الخفض
 مع رسولِ الله - صلىى الله عَلَهْهِ وَسلم- فَكُنَّا إذَا أشْرَفْنَا على و ادٍ هِلَّلْنَا وكَبَرْنَا





 مِما أحدث النَّس: رفع الصَّوَتْ عند الذُّعَاء، ورَفـــع الأَنْـدِي، واختصـــــار
(1) كثاف اصطلاحات الفنون والعلوم V^0/ ، المؤلف: محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بــن
 رفيق العجم ، تحقيق: د. علي دحروج ، الناثر : مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة: الأولــى

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) البقرة: الآية (Y) } \\
& \text { (£) المفردات للراغب الأصفهاني (دع ا) ، صهM }
\end{aligned}
$$

السُّجُود، ورَرَأى مُجَاهِد رجلًا برِفع صوَته بِالدُّعَاءٍ فَحَصَبَه" (') . جـــاء فــــي الفروق :" النداء هو رفع الصنَّتْت بِما لَهُ معنى ، و العربي يِقُول لصَــــاحبه :
 الصَّوْت وخفضه ، يُقَال : دَعوتنه من بعيد ، ودعوت الله فـــي نَفسِــي ، و لا

يُقَال : ناديته في نَفبيي " (٪)

## المطب الثاني: طائفة من الألفاظ الدالة على الدعاء

 من الألفاظ التي يقوم بعضهها مقامَ بعض ، و فيما يلي تحليل دلالي لطائفة من الألفاظ التي تقوم مقام الدعاء في الدلالة على معناه ، مع عدم إغفال ملحــــ الفروق الدلالية التي تظهر عند إرجاع البصر • ومن هذه المفردات ما يلي: (الأدب)
أصل الأدب : الدعاء ؛ فالمؤدِّب بدعو المتأدب إلى المحامد وينهـــاه عن المثالب . جاء في اللسان :" الأَدَبُ: الذي بَتَّأَّبُبُ بـه الأَديبُ مِنَ النَّاسِ؛



 موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (اللتــوفى: 100هـــــــــ) الناثــــر : دار
إحياء التنراث العربي - بيروت .
(Y) الفروق اللغوية ، ص^^ץ ، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد اله بن سهل بن سعيد بن بحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 90بهـهـ) ، حققه وعلق عليه: محمد إير اهيم سليم ، الناثـــر : . دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر
 جاء في إصلاح غلط المحدِّثن للخطابي :" يرويه المحـــِّون: مــن
 ورو اية الكسر صحيحة ، وقد ذكرها ابن الأثيْر فيٍ النهاية ، مع إثشارته إلِ


 أَكْثرُ " (£)
ويميل البحث إلى أنه إذا كان المر اد شدة القنوط فالإل بالكسر ، و إذا كان المر اد رفع الصوت بالدعاء و الشكوى فالأل بالفتح. و السياق لا يأبى أئَّا . منهما
(الابتهال)

 نُخْلِصن في الُُّعاء ونَجْتهِهْ " (©) (الثهات)
"و الثڭات : اللُّعَاء " () . " قال ابن بُزُرج في (نو ادره) الذي قر أتــــُ









 (7) المخصص (1)
 أَنْت في ذَلكَ بالداعي ولا المدعُو" " (') . (التَّوْوِب)
النتويب : الدعاء ، وهو مشتق من الثوب ؛ لأن المستصــر خ يلـو ح بثوبهه لبُرَى من بعيد ، حيث يدعو الناسَ بذلك إلى نجُدْتـه . وقال أبو بكر الأنباري :" والتثويب عند العرب معناه: العودة ، يقال: قد ثابت إليّ ملالي: أي: عاد إليّ، ويقال قد ثاب إلى المريض جســيمه، أي:










 الأُعَاءِ مَرَّةٌ بعدَ أُخْرَى "(؟).





(£६v/1 ( اللسان ( توب)
" التحوب: التضرع في الدُّعَاء ، وَهو شدَّة الصياح. أَبُو زيد، التحوب: البكاء وفي حَدِيث النَّبي عَلَيْهِ السَّامام: (اللَّهُّمَّ اقبل تَوْبَنِي وَارْحَمْ حوبتي) "(1) ويلاحظ أن البعد الصوتي هنا هو الأوضتح ، فهـو شـــيء مقـرون بالدعاء ، وليس هو الدعاء نفسه . (اللُّبُّحة)


 شَارَكَتْهَا الفَرِيضَةُ في مَعْنَى التَّنْبِيح؛ لأَنْ التَّسْبِيحَاتِ في الفَرَّائضِ نو افــلـُ،
 وَاجِبَةٍ (ץ)
"وَقِيل السُّبْحَة : الدعاءُ وصـلاةُ النَّطَوَّع وعَّ بهَ بعضنُـهُم الصــــلاةَ ،
وفي النَّزْ يـلـ : يَوْمِيُبُعَثُونَ اللغة تعني الدعاء ؛ ومن ثم أتت آصرةٌ القربى بين اللُُّّحة و الدعاء .

من الكلمات الني ير اد بها الدعاء أحيانًا : الثفاعة .
"رُوِيَ عن المُبْرِّدِ وثُعلب أنهما قالا في قَوْلِهِ تَعَــالَى :






 (الثشيَّاع)
أصل الثياع (0) : مزمار الر اعي ، وقيل صوتهـ ؛ ومن ثـــ أطلـــق الثياع على الداعي ، ومن ور ائه على الدعاء ، بجامع النصويت في كل هذه الاستعمالات التي نرند في نهاية المطاف إلى معنى جامع هو الصوت .
(1) البقرة : الآية 00 ب


الْقْتَاسِ " /r|v/r
( $)$











## حَنِين الثِّيبِ تَطربَبُ للثيِّياع




(الصلاة )







(1) البيت من الوافر ، وقد ورد في : الحور العين لنشوان الحميـري ، ص. ه1 ، ، المحقــق: كمـــل

 (

$$
\text { (६) التوبة : الآية r. } 1
$$


 الدعاء بالخير ، فلا يقال : صَلَّيت على العَوُو : أَيْ ذَعَوْت عَلَيْهِ . إنَّما يُقَالُ.






(الملق)
" و المَلَقُ: الدُعاءُ و التَّضرُع، وَمنه قولُ العجّاج: لا هُمَّ ربَّ البيْتِ والمُشُشَّقَّ

## 

يعْني دُعائي وتضرُعي"(() ) .











 العلية ، الطبعة: الأولى،
(النأج) :
النَّأج : هُو أضر ع ما يكون من الدُعَاء و وأحزنه (') ، وفي الحَيثِ: " "




 (التنقر)
التنقر : الاعاء على الأهل والمال " قال أَبُو سعيد: التُتقر : الأُعاء على






ro/ (l) المخصص لابن سيده (1)


 الناشر : نهضة مصر للطباعة والنشر والنوزيع ، و المعجم المفصل في شو اهد العريية : د. إميل
بديع يعقوب Y\&/ بی


لما كان الدعاء يدور بين علو الصوت وانخفاضه ؛ أطلقت الهينمة -



و الهِنَّةَةُ: اللِّنْدَنَنُّ ... و الهَيْنَامُ، و الهَيْنْمَانُ: الكَلامَ الخَفي، وقِيلَ: الصَّوْتُ الخَفي. و المُهَيْنِمُ: النَّمَامُ، ومن سَجَعَاتِ الأسَاسِ: لا تَمَنْ بالريِّيَبَة مُهَيْنِمًا، و لاَ

تَتْسَ أنَّ عَلَبْكَ مُهَيْمِنِا" (Y) .

## (المطلب الثالث : متعلقات الدعاء

المنتبع للاعاء في لغة العرب يدرك أن هنـــاك مصـــطلحاتٍ وثيةـــةَ الصلة بالدعاء تكتتف العديد مــن جو انبــه . و إلــيكم طائفـــة مــن هـــذ المصطلحات
(جمع)
من متعلقات الدعاء : (الجوامع) من الدعاء . وجو امع الدعاء : هي الألفاظ القليلة الدالة على العديد من المعاني والأغر اض ، و عـــن عَائُثـــةَ
(1) البيت من الو افر لمعاوية بن بكر : وقد غتنه فينتان لعاد يقال لهما الجر ادتان ، وتمام اليبت : ( لعلَ

 نهضة مصر للطباعة و النشر والنوزيع ـ و العقد الفريد ، المؤلف: أبو عمر، شهاب الاين أحمد بن

 |
 الجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، ويَيَعُ ما سِوَى ذَلكَ" (1) .
وفَ اللسان :"اللجَو امِع مِنَ الذُّعَاءِ : هِيَ النَ
 المسأَلَة"(Y) .

من متعلقات الدعاء : (الضَّبَّعُ و الضِّباعٌ) ، و هو عبارة عــن " رفــع
 بلحمه " (「)
جاء في المقاييس : " وَالعَرَبُ تَقُوْ: ضبَعَتِ النَّاَقَةُ وَضبَّعَتْ تَضْبِيعًا،


 رُؤْبَةُ:

## وَمَا تَتِي أَيْدٍ عَلَيْنَا تَضْبَعُ (\&)

أَيْن : تَمُدُّ أَضْبَاعَهَا بِالذُّعَاءِ" (0)






(0) مقاييس اللغة (ض ب ع) rAv/r

من متعلقات الدعاء : (الاعتداء في الدعاء) • روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " سَيُكُن قومٌ يَعْنَدُون في الذُّعاء، وهو الخُرو جِ فيهِ

 الحَجَهِة ، أَوْ بِطلَبِ ما يَسْنَحِيلُ حُصُولُلُهُ شَرْعًا ، أَوْ بِطلَبِ مَعْصِيَةٍ ، أَوْ بَدْعُو
 المأُمُورِ" (ץ)
(قنع)
إقناع اليدين في الدعاء ، وهو عبارة عن رفعهما ، يقال : " تُقْنِع يديكَ في الذُّعاء: أَي ترفعهما. وقَال ابن السّكيت: يُقَال أَقنعَ رأسَه، إذا رفَعه. قال : و أقنعَنَي كََا وكَذَا، أَي أرضـاني. قالٍ و وَنعت الإِبِل و الغنُمُ للمرتع، إذا مَالَتْ
 مَا بَين يَيَيْهِ . قالل: و الإقناع في الصَّالة من تَمامهَا. وقَال اللَّيَّث: الإِقْنَاع: أَنْ يُقْنع الَْعِيِر رأسَه إِلَى الحَوْض ليشربَ منـهُ، وَهُوَ مده رأسَهُ. قالل: وَالرجــل
 إِلَيْهِ لا يصرفهُ عَنهُ " ()
من خلال الاستعمالات السابقة يفاد أن المادة - في مجملها - تـــدل على الرفع ، ومن هذا المعنى الرئيس أُخذ رفع اليدين في الدعاء و الصـلاة .
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري r9/1 ، ، المؤلف: أحمد بن علي بــن حجـر أبــو الفضــل



$$
\begin{aligned}
& \text { العلامة: عبد العزيز بن عبد الهُ بن باز } \\
& \text { ra^/^ السابق (Y) }
\end{aligned}
$$

من متعلقات الدعاء : (الإلظاظ فـــي الــدعاء) • وأصـــل المـــادة :







اللتوكؤ في الدعاء ، هو التحامل على اليدين ورفعهما ومدهما ، وفـــي

 وَهُوَ التَّحامْل عَلَيْهَا" (0)
( ( ) بعضهم يرويه: "ألظُوا بذي الجالا والإكرام". يُرو هـ هذا الحدبث عن عوف، عن الحسن مرفوعًا.


$$
\begin{aligned}
& \text { r. } \\
& \text { ( الأفعال }
\end{aligned}
$$






 هَيئة الاتِّكاءِ "(1)
(نصب)
من متعلقات الدعاء : (النصنب في الدعاء) . وهو الاجتهاد فيه " فال



النَّافَلَكِةِ" (Y)
(نخل)
من منعلقات الدعاء (الناخلة) . يقال : " انْتَخَتْ الثَّيَّءْ: اسنَقْصَــبـْ

 دافِق "(ڭ) أي : مدفوق •

> ( ( المجموع المغيث في غريبي القر آن والحديث ٪/؟ § ؟ ، المؤلف: محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسى (المتوفى: (10Nـهـ) المحقق: عبد الكــريم العزبــــاوي ، النانشر : جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشثريعة والدراسات
V01/1 ( اللسان (ن ص ب)

$$
\begin{align*}
& \text { 70r/1 } 1 \text { السابق (ن خ ل) }
\end{align*}
$$

## المبحث الثاتي : العلاقةّة بين الاعاء والإتباع والثوكيد

قد يَرِد الدعاء في سياق الإتباع أو التوكيد ؛ نظرًا لما يكتنف الـــدعاء من الإلحاح و الرغبة الثديدة في تحقق المدعوِّ به ، الأمر الذي بيتـو اءم
 وأما الإتباع فمعلوم أن العرب إنما مالت إليه لنتقوية الكالم . "قال بعضهـم وقد سئل عن كلمة في الإنباع مـا معناها؟ فقال: شيء نتِّدُ

 وقد ذهب ابن فارس إلى أن الكلمتين في الإتباع قد تكونان متو اليتين على روي و احد ، وقد يختلف الروي ، كما قد تكون الكلمة الثانية ذات معنى

معروف ، وقد تكون غير واضحة المعنى و لا بينة الاشتقاق (٪) و وقد ارتضىى أبو الطيب اللغوي معيارًا فـــي النمييــز بـــين الإتبـــاع و الا
 عبرة بالو او بخلاف ما ذهب إليه كثير من أهل اللغة ؛ إذ جعلو ا الإتباع ما لا تدخل عليه الو او • ثم دَعَم وجهته تلك بقوله : " و الدليل على صحة فولنا هذا أنَّهم يقولون: هذا جائع نائع ، فهو عندهم إنباع ، ثم يقولون في الـــدُّعاء على الإنسان: جُوعًا ونُوعًا ، فيدخلون الو او و هو مع ذللك إتباع ؛ إذ كــانـ
 ليس بالو او وثبت ما حددناه به " (") . وفي غريــبـ الحــديث للخطـــابـي :
(1) الإتباع لأبي الطيب اللغوي ، صّ ، المؤلف: عبد الو احد بن علي الحلبي، أبــو الطيـبـ اللغــوي


 أبو الحسين (اللتوفى: 90 Mهــ) الححقق: كمال مصطفى ، الناشر : مكتبة الخانجي - القــاهرة /
"و الإتباع في كلامهم على ضربين: أحدهما: أن يُقَال بغير واو ، كما يُقَـــال: حسن بسن، وحار يار ، وكثير بثير ، وضـال ثال. و الوجه الآخر : أن يفصل
 ولا نافطة ، وماله حم ولا زم ، أي ماله شيء" ('). ويقول ابن الأنبــاري :
 و الذي يرنئيه البحث أن الإتباع فيه مندوحة ، فقد يأني بالو او وبغير
 أصلًً ، و المنَّكَأِ عليه في تبني هذا الر أي : هو الو اقعُ اللغويُّ الذي يُقرُ و وجود هذا وذاك . فضلًا عن تصريح بعض العلماء بأنه لا فـــرق بـــين الإتبــاع

 فيه غيرَ مستقل بمعنى . مع مر اعاة السجع المتتاسق ، والترنم الرائق . ومما ورد على ألسنة العرب من الاعاء الذي جيء به في صورةٍ إتباعيةٍ تو كيديةٍفضـال عما سبق- ما يلي:
 . وقال ابن دريد في شأنه : إنه مما لا يُمرد (£) ، وكل ذلك إتباع و المعنـــى
و احد (0) .

$$
\text { ( ( ) غريب الحديث للخطابي } 9 \text { / } 01
$$





$$
\begin{aligned}
& \text {. م 19AV - } \rightarrow \text { (E. } \mathrm{H}
\end{aligned}
$$

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

(دري)
يقال في الدعاء : (لا دريت ولا أليت) . قال أبو الطيب :" ويُقـــال:

 الإنسان" (1) . و أصلـها تلوت ، فقلبت الو او ياء للمز اوجة ، وهو بابٌ و اســـع عِ في العربية ، قال ابن فارس :" يقولون: لا دريت ولا تليت، إنباع " (٪) . (جوع)





(نَكْدًا لَهُ وجَحْدًا
" نَقولُ العَرَبْ في الدُّعاءٌ على الرَّجُلِ: نَكْدًا لَهُ وجَهْـدًا، ونَكَــدا لـــهُ
وجَحَدًا، و الجَحَد: قِلَّةُ الخَبِرِ، ويُقالُُ: إِنَّهُ لَنَكِدُ" (ا) .
(نوع)



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الإتباع لأبي الطيب، ص•1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الإتباع لأبي الطيب ، ص٪ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (؟) السابق ، ص }
\end{aligned}
$$

، وهو من المقياس الثاني الأي وضعه ابن فارس لهذا الجذر اللغوي









المبحث الثالث: مـا ظاهره الاععاء ولا يراد به الاععاء
 "قاتله اله ما أشعره ؟ " ، فهم يقولون هذا و لا يريدون وقوعه. ومنه فـــول امر ئ القيس يصف راميًا:

## فهو لا تَتْمِي رَمِيَّتُهُ ... مـا لَهُ لا عُدَّ من نفره(1)


 أخاه:

و هذا يكون عند التعجب من إصـابة الرجُل في رميــه أو فــــي فعـــل
. يفعله(r)
ومما أخطأ فيه عبد الله بن مسلم بن قتيبة أن جعل بعض الأدعية في القر آن الكريم على جهة الذم وأنه لا بُر اد وقوعها ، من ذلك قول الله جل
 و و

وقد رد عليه ابن فارس قائلًا :" لا يجوز لأحد أن يُطلق فيما ذكره الله جلّ ثناؤه أنـه دعاء لا ير اد به الوقوع، بل هو دعاء عليهم أراد الله وقوعـــهـ


( الصاحبي ، ص. 10 ، 101 ، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين


1. ( ) الذاريات : الآية
(0) عبس : الآية (0)
(7) المنافقون : الآية ؛

بهم فكان كما أراد؛ لأنهم قُتلوا وأهلكوا وقوتلوا ولُُعنوا، وما كـــان الشه جـلّ



( أرب - ترب)










 أُصيبَتْ آر ابُه وسقَطَتْ، وَهِيَ كَلِمَةٌ لا يُرْ ادُ بِهَا وقُوعُ الأَمر كَما يُقَالُ: تُرَبِبتْ




 فاجْعْلْ دُعائي لَهُ رَحْمُةً " (') .
(تكل)

 النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بتوجيهات متعددة ، منها :
 وَاللمَوْتُ يعمُ كُلَّ أَحد ، فإذا هَذَا الدُّعَاءُ عَلَيْهِ كَلا دُعَاء .


 وقد استخدمت عبارات متعددة تصب في هذا المعنى ، منها فــولهـ :




 يحتاج إلى تأويل .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { 91/0 (Y) شرح صحيح البخاري لابن بطال (Y) }
\end{aligned}
$$





 و الخزِيْة：البِلِيَّة يُوقَع فيهَا＂（＇）．







 التنر اكيب المتضـادة فير اد به القدح و المدح ، أما القدح فقد مر ذكره ، وأمــــا



$$
\begin{aligned}
& \text { 7ヘイ/ } 11 \text { ( })
\end{aligned}
$$

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

## المبحث الرابع

(مـا ظاهره الاععاء و يراد بـه الاععاء)

وفيه مطلبان:<br>المطلب الأول : الدعاء بالخير<br>المطبب الثاني : الدعاء بالثنر

(لمطبب الأول : الدعاء بالخير
هاته طائفه من التحليالت الدلالية لبعض الأدعية الو اردة على ألســـنة
العرب ، و التي يُر اد بها حصول الخير و إدر اك المنفعة .
(بر)
يقال : مبرور مأجور على أنه خبر ، وهي لغة تميم ، وأهل الحجاز يقولون : مَبرُورًا مأجور"ا على الحالية .
وفي اللسان :" قَالُو ا في الذُّعَاءِ: مَبْرُورٌ مـأجُورٌ ومَبرُورًا مـــأجورًا ؛





وَسَلَّمَ: "الحجٌّ المبرورُ ليس لَهُ جز اءُّ إِلِ الجنةُ" (1) .
(!) اللسان (ب ر ر) \&/rه



(نكر)
من الموروثات التي سيطرت على عقل العربي ، وأخذت من قلبه كل مأخذ : حُبٌُ الذكور و الامتعاض من إنجاب الإناث ، وقد أشار القر آن الكريم


كَظِيمٌ (0) (0) ؛ ومن ثم دعو اللحبلى بإنجاب الذكور فقالو ا : أذكرْتِ .
" و أذكرَتِ ... المر أةُ : وكلدَت الذكورَ ، وفي الــدُّعاء لهـــا أذكــرتِ و أيسرتِ "() . و هو " من أدعية العرب للحبلى، أي ولدتِ ذكــرًا، ويُسِّــر

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

$$
\begin{aligned}
& \text { rvi/s ( ) ألسان ( ) } \\
& \text { (0) النحل : الآية (0) }
\end{aligned}
$$

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الرابع عشر •r.r.r

مِذْكارٌ . قال رؤبْة (الرجز) :

ويَقْالُ: كَمَ الذِّكَرَةٌ مَنْ ولَدِكِ؟ أَي الذُّكُورُ ، و فَي الحَدِيثِ:" إذا غَلَبَ ماءُ





ولذا فال النبي صلِى الله عليه وسلم " إذا سَبَتْ مـاءُ الرَّجَلْ ماءَ المَرْأَةِ
 شبيهًا بـها ، بخلاف الحالة الأولىى النتي بنز ع فيها الرجلُ الولدَ عند غلبة مـائه

فيصبير أشبـه بـه .
(سبخ)








 r. $9 / ६$ (
(0) صحيح البخاري 9/7 1 ، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالل البخاري الجعفي ، المحقق: محمد زهبر بن ناصر الناصر ، الناشر : دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة نزقيم محمــد
فؤ اد عبد الباقي) ، الطبعة: الأولى،

عَلَيْهِ "(1) ، أَي: لا تخفّفي عنه إنثمه الذي اسْنَحَقَّه بِاللسَّرقَةِ بدعائكِ عَلَيْهِه بُرِيد
أَنْ السَّارِق إذا دَعَا عَلَيْهِ المَسْرْوُ منه خَفّف ذلك عنهة" (Y) .
(سب)
يقال في الدعاء : سبَّع الهُ لك الأجر ، والتَّبييع: التَّضْعِيف ، والعرب

 تَسَتَفْفِرْفُمْمَسَبْعِنَ وتضعيفه ، لا من بَابُ حَصْر العَدَد . والمنىى : لا يغفر لهُ و إن استكثرت من الدعاء "(5) .
 بكثرة الجماع(0) ؛ حيث الستخمت العرب ماد النتبيع للالالة على النكيثـــر





(0) غريب الحديث للخطابي


 ، جاء في الأفعال:" سبَعَت الصبى وسبّعنه: إذا حلقت رأسه وذبحت عنه لسبعة أيام.وسبَعَت الإنـــاء
 شرف ، مر اجعة: محمد مهي علام ، النانشر : مؤسسة دار الثنعب للصحافة و الطباعـــة و النثـــر ، اللا ،
القاهرة - جمهورية مصر العربية ، عام النشر : 90٪1 هــ - 9V0 م .

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الرابع عشر •r.r.
(سرح)
وفي الذُّعَاءِ: "اللَّهُمُّمَ اجعَلْه سَهُّا سُرُحًا" (') .
ويطلق هذا الدعاء في مقام يُسر الو لادة ، فال ابن اللســكيت :" فـــإذا


يتتًا "(Y)
وفي المحكم :" وولدته سُرُحَا، أَي في سهولة. وفي الـــُّعَاء: اللَّهُعَّمَّ
اجْعَلْهُ سهلًا سُرُحا • وَشَيْء سريحٌ: سهل. و أفعل ذَلكَ في سَرَاحِ ورواحِ ،
أَي في سهولة " (؟).
و هو بخلاف السريح الذي هو العجلة ، و إن كان هنالك صلة معنويـــة

المحكم :" ولا يكون ذَلكَ إِلا في سريحِ أَبي في عجلة ، وَأمر سريح، معجل،
وَالِاسْمْ منهُ: السّز احُ " (گ)
(شعث)
وفي الدعاء: (لمّ الله شَعَتَكَمْ وجمع شَعْكَمْمْ) " (0). و هو دعاء بإصـلاح
الأمر مطلقًا ، أو بجمع المتفرق ، أو إصـلاح ذات البين • و أشثار إليه ابــن
السكيت في كتابه : (الألفاظ) تحت عنوان: (باب الاتفاق و الصلح) بقوله :"
وقد لممت شعثّهم ألمه لمَّا: إذا أصلحت شأنهم. ويقال: لـــــ الله شــعتك، أي:
أذهب الله عنك البؤس و أصلح أمرك. قال النابغة:




$$
\begin{aligned}
& \text { () الدحكم لابن سيده } \\
& \text { ( ) ( السابق ذاته }
\end{aligned}
$$



 تَفَرَقَ من أَمري) "(٪)

 إضمار الفعل ، أي : نحب طائر الهُ ، وذكر اللحياني أنه يقال أيضًا : طير الله، وأنكر ها ابن السكيت فــي الإصـــلاح () . ويقـــال : "صــباحُ الهِ لا
 مساءكَكَ . قال اللَّحياني: يقولون هذا كله إذا تطيَّروا مــن الإنســان" (") . " لا لا
(1) الييت من الطويل ، وتد ورد في جمهرة أُتُعار العرب ، ص لVY ، المؤلف: أبو زيد محمد بن أبـي
 الناشر : نهضة مصر للطباعة والنشر والنوزيع ،


IT1/T (ش ع ت



( ) ألسان (
(0) السابق (ط ي ر) \&1/10 بتصرف .

(
. r...r



 يُتَطَيَرُ به من الإنسان و غيرهِ (') مـا
(فضض)
 التفريق أو التككسير ، يقول ابن درستويه :"معناه: لا يفرق اله أســـنانك ولا لا يذهبها. يقال: فضضت جمعهم، أي فرقتهم. وقال بعضهم: واقعنــا العـــو

 فضضت الخاتم، أي كسرته. وإنما ذكره؛ لأن العامة تقول: لا يفضــض الله فاك، بضم الياء، وهو خطأ؛ لأن الماضي منه: فض الله، بغير ألف. وفاعله: فاض. ومفعوله: مفضوض. ومصدره: الفض. وفي حديث يروى عن النبي صلى اله عليه أنه فال لنابغة بني جعدة، وقد أنثنده شعره: (لا يفضــض الهـ فاك) () ، قال: فيقال: إنه عمر حتى أدرك ابن الزبير، وله أكثر من مائــــة

سنة، ولم يسقط له سن؛ لاعوى النبي صلى الله عليه وسلم " (٪) (٪ وأما مدلول التككسير فمُفاد مما ورد في اللسان : لا يَفْضُضِ الهُّ فاكَكَ ،
 الأَسنان، وبَعْضُهُمْ يقُوْلُ: لا يُفْضِ اللُّ فَاكَ أَيْ لا يَجْعَلُهُ فَضاء لا أَسنان فيهِ.
(1) اللسان(ط ي ر) \&/1 10
(ץ) آل عمران : الآية109






$$
\text { الأعلى للشئون الإسلامية [القاهرة] ، عام النشر : } 9 \text { اء (اهـ - } 991 \text { ام. }
$$

 فيكَ، فَحَذَفَ المُضَْافَ. يُقَالْ: فَضنَّه إِذا كَسَرَهُ "(1).
"وفي الأُعَاءِ: (نَعِمَ عَوْفُكَ) . وتأويله : نعم باللك وشانك، ونحو هـــذا،
فال أبو عبيد: وكان بعض الناس يتأولون العوف : الفرج، فذكرتـــه لأبـــي




## جاريةٌ ذاتُ هَنْ كالنَّوْتِ

## 



 عينًا وأنعم اللَّه بك عيناً: أي أقر بك عين من تحبه ، وكان بـعــض الســــلف و
(1) اللسان r.v/v (ت ض ض)



$$
\begin{aligned}
& \text { 19入. } \rightarrow \text { ( } 1 \text {... }
\end{aligned}
$$








يكره أن يُقَال: نعم اللَّه بك عينًا ( (1). بل جعله ابن درستويه من قول العامة، جاء في تصحيح الفصيح ": وهذا فعل لازم، بغير ألف بمعنــى الانفعــال، وأنعمته - بالألف- فعل متعد، منقول. والهّ عز وجل هو المنعم على كــلـ

ناعم. و العامة نتقل: نعم الهّ بك عينًا بغير ألف" (؟).
(هنأ)
 بما يكره من الضر • وقريب منه قولهم : هنيئًا مريئًا ، إلا أنه نُصبِبَ بفعـل مضمر دائما لا يظهر البتة




 لَهُ ما ذُكِرَ لَهُهُ هَنيَئًا " () (وسق)









و لا أعرنُ صِيغةَ (إشن) ولا وَجْهَ تصريفها " ('). ووروده بالجزم والرفـَع


- بِخَيْرٍ (广)


## المطلب الثاتي : الاعاء بالثشر

 و الهالك و البوار ونحو ذلك مما يثقل على النفس البشرية ـ ـ وإليكم طائفة مما جاء في هذا السبيل من كلام العرب محلًّاً تحليًا دلاليًا .
(أوه)







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المحك لابن سيهه (و ش ي) ه/•ء }
\end{aligned}
$$









 يَفْعَلُهُ الإِنسان شَفَقَةُ وَجَزَعَا؛ وأَنْشد:
آهِ من تَيَّكِ آهَا ... تَركَتْ قَلَبْي مُتَاها"(1) .




> غَبْرِ المُسْنَعْمَلِ إِظهاره (r) .
(بدد)
تقول العرب : اللهم اقتلهم بددًا . وأصل المادة الدلالة على التنريــق







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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) ( السابق ذاته . } \\
& \text { (T) السابق ذاته . }
\end{aligned}
$$

في المِقطرةٍ: أي: فَرََّّهما . ويقالُ: أبَدَّ بيخَهُم العَطاءَ، أي: أعطَّى كلَّ إنسانٍ





 منُمُ نصيبيه من الَقتَل " (₹)





(1) (1) (1/1
 علي بن محمد الجوزي (الهنوفى: هoqV) المحقق: علي حسين البواب ، النانشر: دار الــوطن . الرياض
v^/r اللسان (ب د د) (r)

 فؤاد عبد الباتي ، قام بإِر اجه وصحده وأثنرف على طبعه: محب الدين الخطبّ ، عليه تعليقات
العلادة: عبد العزيز بن عبد الش بن باز .




$$
\begin{aligned}
& \text { (7) اللسان (ب س ل) } 11 \\
& \text { (v) الإنباع لابْي الطبّ ، صه }
\end{aligned}
$$

و البَسل من الأضداد، يكرنُ بمعنى الحرامِ وبمعنى الحالِ ، ومن أمتّة مجيئه بمعنى الحالا فول الثاعر :

ومن أمتلة مجيئه بمعنى الحرام ثول الثـاعر :


(بع)

 النَّصنبُ؛ وتَّوَلُّهُ

## 


الْوَقْفِ" (s)
وذهب الخليل () إلى أنه مصروف عن وجهه ، والمصـروف عـن ألمن







(Y) السابق ، صף ، البيت للمتلمس وهو من البسبط . جمهرة أشععار العرب للقرشي ، صّ؟ ؛ (
 (0) العين (ب عد) (0)

البُعْدُ له، و السُحْقٌ لـه، و النصب في القياس جائز على معنى أنزل الله البعــــَ له، و السحق لـه.
(بی)
يقال في الدعاء : (بـهرًا له) و لا فعل لهذا المصدر ، وكــــأن العــرب تو همو أن له فعلًا متسعلًا ، و الو اقع بخلاف ذلك ، ثم قُدِّر هذا الفعل ونُصب المصدر بعده ، وهو أمر فاشٍ في لغة العرب . جاء في اللسان :" وبَهْزًا لَهُ أَبي تَعْنًا و غَلَبَةً؛ قال ابن مَيَّادَةٍ

## 

 وَّال عُمَرُ بنُ بُبي رَبِيعَةً:






ويلاحظ أن اللفظ من المشترك اللاي تعددت معانيه ، حتى كادت تصل








بْن أَبي رَبِيعَةَ في إبراز مدى ولعه بمحبوبته . ويستخدم في موقف الإســــاءة كما في بيت ميادة ؛ إذ دعا على قومه بالخيبة و الههلاك و البو ار (تبب)
يقال في الدعاء : (تَبَّا لَهُ) "وتبت يَدَاهُ تَبًا وتبابًا أَي:خســرت. وكَـــأن



 العَزِيز أيضًا:
 كَيْدْهُ في إيطـلا آيات الله وآيات مُوسَى إِلا في خَسَارٍ وَهَلالٍ (^). (تعس)



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جمهرة اللغة (ت ب ب) (Y/ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }) \\
& \text { V) تفسير الطبري } \\
& \text { (0) هود : الآية 1. } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rv غافر : الآية (V) }
\end{aligned}
$$


 الززاق المهي ، النانشر : دار إحياء التزاث العربي - بيروت الطبعة : الأولى ، . .

## 













( ( اللسان (ت عس) 〒/



 السعودية، الرياض الطبعة: الثانية،
( الثمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
 العلوي ، محمد عبد الكيبر البكري ، الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { (0) محمد : الآية }
\end{aligned}
$$



(جدع)

 و أصل الجدع: القطع البائن () ، ويكون في الأنـــف و الأذن و الثَّـَّفِةِ

 وناقة جَذْعاء: قطع سدس أذنها، أَو ربعها، أَو ما زاد على ذَلكَ إلى النَّصْف. و الجَذْعاء من المعز : المَقْطُوع ثلث أذنها فَصَاعِدًا. و عم بـه ابـــن الأْنْبَــارِي جَمِيع الشَّاء المجَدَّع الأذن" (٪) ومن هذا المقياس الذي نَصَبَه ابن فارس : الجَـدَاع و هـــي السَّــنَةُ

 و المال ، فالمعاني المعجمية تحتملهما (أي الجسد و المال) معًا ، فُهِم ذلك من القطع في الأنف و الأذن و الثفةة و اليد ونحو ها من جانب ، ومن الجَدَاع وهي السنة الشديدة التتي تأتي على الأخضر و البابس فلا تبقي للإنسان باقية مـــن جانب آخر .

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

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

ويقال: ما له؟ جرب وحرب. فجرب: من الجرب. وحــرب: ذهـــب





يفاد مما سبق أن (جَرِب) للشخص و (حَرِب) للمـــال ، فخيــر مـــال العربي إبله ؛ ومن ثم أُطلق المال على الإبل . ويجوز أن يكون المراد أن الجرَب و الحرَب لإِبل ، فنسبو الجرب لصـاحب الإبل و أقاموه مقامها . فكما أن الثيء قد يُعْطى حكم صـاحبه ، فكذلك صـاحب الثيء ڤد يُعْطى حكم ما في حوزته . (حتت)
 الورقَ من الغُصن، و المنيَّ من الثوب ونحوه "(£) . و وقالت العامرية (ْ) :" إذا


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الألفاظ لابن السكيت ، ص\&٪ } \\
& \text { (Y) متخير الألفان ، ص\& (Y) } \\
& \text { ( } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$















(حرر)
" يَعْعُو الرجل على صـَاحبه فَيَقُول: سلَّط الهَ عَلَيْهِ الحِرّة تَحت القِــرّة:

 العربي وفصاحته التي فاقت الحد ؛ حيث يــدعو علــى الآخــر بالثنــيء ونقيضه، فيدعو عليه بشدة البرد وشدة العطش في آن واحد ، حتى يكــون ذللك أنكى في إيلامه وحسرته .
(حقر)







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

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

يقال في الدعاء : دفق الهّ روحه أي: أماته . جاء فــــي الجمهـرة :"


 ذكره ابن سيده في المخصص(†) في باب الرجل يدعو على الرجل بالبلايا .

حلب و لا جلب ) . فيكون من باب (فعل وأفعل) ، ومعناه الـــعاء علـــى









و وانْقِطاع النَّسْلِ (َ)

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

يقال في الدعاء ( ألحق الهَ به الحَوْبٌ) ، وهو دعاء بالتقر والحاجــة


حَوْبَبِي أَي حاجَّي. والحَوْبْةُ الحاجة " (').
(خضر)

"يقال: ليل أخضر ، لسو اده. فال الشاعر :
يا ناقَ خَبُيَ خَيَّا زِورَّا
و عارضي الليلَ إذا مـا أخذرّاء(٪) .
معناه: إذا ما اسودَ " (0) .

وعلى الرغم من أن ابن الأنباري منع أن يقال : (أباد الشا خضر اءهم)

 مدحَا، والآخر: أن يكون ذمًّا. فإذا كان مدحًا فمعناه: كثير الخِّصْبْ والعطاء، من فولهم: أباد الهُ خضر اءهم، أي: خصبهم. فال اللهيّي: وأنا الأخضرُ مُنْ يعرفني ... أخضرُ الجلادِ في بيتِ العَرَبْ (7)







v.l/1 وسمط اللالّل
 خضر اءهم)؛ إذ الخضرة قرينة الخصب و النماء ؛ ومن ثم فهو دعاء بذهاب هذا الخصب و النماء ، وإن كانت الخضرة بمعنى السواد فالمراد : أباد اله تعالى سو ادهم أي : معظمهم وسائرهم .
ولذا كان ابن منظور ألطف عبارة ؛ إذ يقول :" وقَوْلُهُمْ في الـــُـُعَاء:



 يستو عب هذا وذالك .
كما ذكر الفراء أن معنى ( أباد اله خضر اءهم) " أي دنياهم أي قطع

 وأصله من خضرة الثجر" (ّ) . فما الضير أن يكون المر اد : أز ال الهّ عنهم ما هم فيه من الخضرة والنعيم ؟
(دقع)
يقال في الدعاء (رماه اله بالدو قعة) ومعناه : رماه الهَ بالفقر والــــل "






(६) تاج العروس (د ق ع) •r/. roo

الهُ بداهية ، جاء في الوسيط :" (الدوقعة) اللفقر و الذل و الداهية يُقال : رَمـــاه الهّ بالدو قعة" () ()
(رغم)












 (رمي)



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( المعجم الوسيط (د ق ع) / / / الوا } \\
& \text { (Y) الإنباع لأبي الطيب ، صا صا ع }
\end{aligned}
$$




(سحق)
يقال في الدعاء : سحقًا له وبعدًا ، وسحق له وبعد بالرفع و النصب "

 و العامة يقولون سَحًْا لـه بالفتح ، وقد رفضـه بعضـهم و أجازه آخرون


 فهي مصدر » تصحيح المثال المرفوض" (£) . وفي المبالغة في الههلك و البوار يقولـــون : سُحْق ساحق (ْ) ، فيشتّقون من ذات الكلمة ومن بنيتها ، على غر ار قولهم : -ليل لائل ويوم أيوم ودهر دهير ؛ نو كيدًا لكلامهـ . لبنان

$$
\begin{aligned}
& \text { الطبعة: الأولى، }
\end{aligned}
$$


 (0) معجم اللغة العربية المعاصرة






الحصول على الماء ، وحرارة الماء التي لاتروي غلة الظمآن .



 تخرج باليد أو الرجل فنُكَوْى فَتَهِ .





الأعر ابيِّ " (r)

وقد يكون المر اد بقولهم : أستأصل الهَ تعالى شأفتهم : أز ال اله تعالى


$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { () السابق ذاته . }
\end{aligned}
$$

جاء في الأساس :"ومن المجاز : بينهم شأفة: عداوة. وقد شئفت لـــه ... إذا شنئتّه. واستأصل الهَ تعالى شأفتّهم: عداوتهم وأذا اهم ('). (شور)
يقال في الدعاء على الإنسان : ( أبدى الهُ شو اره) ، "و الثَوَارُ فَــرْجُ المر أة و الرجل. قال: ومنه قيل شَوَّرَ به، أي كأنه أبدى عور




 لا شك أن الستر في ربيئة اللنع التي أفاء اله تعالى بها على الإنسان ، وفي هذا الاعاء رغبة في تجريد الآخر من هذه النعمة ، وهو مشــنـق مــن الشوار الأي هو الفرج • ستر الهّ المسلمين كافة في الارارين سترًا لا بلــو غ لدنتهاه
وقيل إن الشوار ليست بعربية (ء) ، وليس هذا بشيء ؛ فللكلمة أصلان
 والآخَرُ أَخْذ شَيْءٍ
وقد جعل ابن فارس من الأصل الأول قولهم" شَوَّرَ بَه، إذا أَخْجَلَهُ: إِنَّما
هو مِنَ الشُّآر (0) . فإذا كان للكلمة أصل في الارس العا
فعلام التغريب والتعريب ؟
(صم)









(ضبع)

 بذلك على غنم رجل" (\%).

 فسلِيَت " (0) هـ





$$
\begin{aligned}
& \text { 「 اللسان (ص م م) } \\
& \text { ( السابق \& } \\
& \text { (६) المخصص } \\
& \text { (0) السابق ذاته . }
\end{aligned}
$$

ومما أشكل فهمه وتعددت فيه الآر اء قول الشاعر : تَفَرَّقَتْ غَنْمِي يَوْمْا فَقْلْتُ لَها: ... يَا رَبِّ سِلِّطْ عَلَيْها الأَيِّبْبَ و الضَّبَّعا(1) .








 الخير و الثر ، و السياق هو المنوط به تحديد ذلك .

يقال في الدعاء (طائر الله لا طائرك) و لا نقل (طير اللّ) (٪) . ويقال :
طائرَ الله بالنصب وطائرُ الله بالرفع ، فالنصب على معنى نبغي طائر الله ، و الرفع على معنى الخبرية ، أي هذا طائر الله .
"قال أبو بكر : فالرفع على معنى: هذا طائرُ اللهَ، و النصب على معنى:




「
(Y) إصلاح المنطق لابن السكيت ،ص (Y (Y)




ذِي الجَنَاحِ... والمصدرُ منهُ الطِِّرَة ، وجَرَى لَهُ الطائرُ بُأَمرِ كَذَا ، وَجَـاءَ

 الدُثْنْا "() .
أي أن ما يتطيرون به في الانيا ليس بشيء إذا قورن بالطائر الــــي











 أَخطأَ(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأعراف : الآبة اسا (Y) } \\
& \text { 011/₹ ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

وقد أدرج بعض المحدثين فتح (العرقات) في نطاق اللحــن و الفســــاد
اللغوي، حيث يقول :" ور أينا من البدو الفصحاء أنفسهم من ينتقل لسانه إلى لغة فاسدة؛ فينكر العلماء عليه لغته و لا يأخذون بها، ومن ذلك ما يُحْكَى من
 استأصل اله عِرِّاتَّهِمِّ؟ ففقتح أبو خيرة التاء، فقال له أبو عمرو : هيهات أبـــا خيرة لان جلْدُكَك"! (1)
 النصب بعد ما كان سمعها منه بالجر قال: ثم رواها فيما بعد أبــو عمــرو بالنصب والجر فإما أن يكون سمع النصب من غير أبي خيرة ممن ترضى عربيته ، وإما أن يكون قوي في نفسه ما سمعه من أبي خيرة من نصبها ، ويجوز أيضًا أن يكون قد أقام الضعف في نفسه فحكى النصب على اعتقاده
 منها "( ${ }^{()^{4}}$
كما أطلق بعضهم على هذه المخالفة مصطلح (الركام اللغوي) حيـــ يقول :"و إذا كانت العربية الفصحى قد آثرت تطبيق نظرية "المخالفة النو عية بين الحركات" في جمع المؤنث السالم، الذي ينصب بالكسرة بدلًا من الفتحة، فإن الأصل وهو النصب قد بقي لنا في شيء من الركام اللغوي، فيما روي لنا عن أبي خيرة الأعرابي، أنه قال: "استأصـل الهّ عرقـــاتُهم"، وفيمــا رواه الكوفيون عن بعض العرب من قولهم: "سمعت لغـــاتُمه، وقــول الرياشـــــي سمعت بعض العرب يقول: أخذت إر اتَهم " (「) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( (Y) دراسات في فقه اللغة : د/ صبحي الصالح ، ص\& } \\
& \text { (Y) الخصائص لابن جني (Y)/ (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة: الثالثة 10 } 10 \text { ؛ اهــ-990 } 90 \text { ام . }
\end{aligned}
$$


 مَبْنيٌ على فَعالٍ (1) .
بينما وجه سييويه الأمر توجيهًا آخر من منطلق الإفراد والجمع يقول
 وَاحِدهَا يِرْقة، ... وَمن نَصَبَ التَّاء جعلهَا كلمة وَاحِدَة" (٪) . (فوق)





ولعل الأصل في رجع فلان إلى فوقه : إلى فؤوقــه ، إلا أن الكلمـــة خضعت للإعلال فصارت فوقه ، و المراد رجع فلان إلى البهر أو إلى تلك الثهقة العالية التي تكون عند الاحتضار فتودي بصاحبها ـ و واله تعالى أعلم.



 بالسين لا بالفاء . و هذا التركيب من المعاني التي استنركها الزبيدي علــى

صاحب القاموس (¿)
$\qquad$
(Y) تهنيب اللغة (Y)

يقال : بِفيهِ الكلحم و الكلمح ، و هو اللنراب ، ومعناه الدعاء عليه بـــأن يملأ التر ابُ فاه . و هو من الألفاظ التي وقع فيها القلب المكاني حيث اختلفت مو اقع الحروف و المعنى باقٍ على حاله . جـــاء فـــي المحكـــ :" و الكِلْحِـع و الكِلْمِحُ: النَّرَّبَ، كِلاهُما عن كرَاع و اللَّحيانيّ، وَحكى الَّحيانيّ: بِفيهِ الكلحم






وقَالْو ا في الذُّعَاءٍ علىى الإِنسان: مـا لَه مالَ وعالَ، فمالً: عَــدلَ عــن




وعالَ أَيْ افتَقَرَ، و العَيَلَةُ أَبْ الفُقرٌْ" (0) .

$$
\begin{aligned}
& \text { V/ M } \\
& \text { \& }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) الإنباع لأبي الطيب ،ص70 }
\end{aligned}
$$

(نكـ)

> "وفي الدُعَاءً : نَكْدًا لَهُ وجَحْدًا ونُكْدًا وجُحْدًا " (') .









 ور ائه نفع و لا نماء .
(هتك)




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) اللسان ( ن ك د) (Y }
\end{aligned}
$$



.



(هوت)
يقال في الدعاء : (صب الله عليه هَوْتة ومَوْتة) • جاء في العـــين :"


و هو من الحروف المشكلة التي لا بُدرى معناها في هذا الدعاء ؛ ؛ــــا




 ورَّاءه ونَأَكُلُ ما دُونَه " (Y) .


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء الرابع عشر •.r.r.

خاتمـة
بعد هذه الجولة مع الأدعية الواردة على ألسنة العرب تمخض البحث
عن نتائجَ ، أهمـها :
أولًا : للعرب في الدعاء مذاهبٌ مطروقةٌ ، فنارة يعبرون بالفعل الماضي ،
وتارة بالمضـار ع ، كما عبرو ا بالفعل المبني للمجهول ؛ كقــولهم :

. ذكره
ثانيًا : طالما استخدم العربي الفعل المضـــف لنســبة المــرض أو الآفــة


وعقرًا • وثنَبَّه : قال له : نبًا .
ثالثًًا : لقد أكثر العرب في الدعاء من استخدام المصدر الذي نُصِبِ بالفعل المقدر غير المستعمل إظهاره . كقولهم : بُعْدًا لَـــُ ، و وجـــدعًا لــــه

و عقرًا، ونبًا ، وبهرًا .. و هكذا دو اليك .
رابعًا : وجدناهم أحيانًا يوردون كالامهم على مذهب الدعاء في الظــــاهر و لا يريدون به الدعاء ، مثل فولهم : تربت بدالك ، و ثكلثّك أمك.... إلـــخ مما يو هم ظاهرهُ الدعاء على الإنسان وليس بدعاء هكذا ، وقد يتعدى الأمر فينتقل الكلام من معنى القـى إلــى معنـــى - المدح

خامستًا : اللغة العربية لغة ثرة ،تتمتع بفيض متدفق من الألفاظ النــي يقـوم بعضـها مقامَ بعض ، ومن داخلها ألفينا طـائفة من الألفاظ النتي نقــو مقام الدعاء في الدلالة على معناه ، مع عدم إغفال ملحظ الفــروق اللغوية الني تظهر عند إنعام النظر • ومعاودة الفكر ، ومــن هــذه

الألفاظ : النأج ، و النَّحَوُبُ ، و الثُثـــات ، و الهينمـــة ، و اللثويـــبـ ،
و السُّبْحة .. إلخ .

سادسنًا: نوجد هناك وشيجة قوية بين الدعاء وبين الإتباع و اللنوكيد ؛ فقد يَرِد الدعاء في سياق الإتباع أو اللتو كيد ؛ نظر"ا لما بكتتف الــدعاء مـــن الإلحاح و الرغبة الثديدة في تحقق المدعوِّ به ، الأمر الذي يتو اءم إلى حد بعيد مع طبيعتي الإتباع و التوكيد .
 لسائر جو انبه ، منها : الإلظاظ و الضبع و الضبِّاع و إقناع اليدين في الدعاء ، و هو عبارة عن رفعهما ، و (الاعتداء في الــدعاء) وهـــو
 ع عليه وسلم التوصيات : من خلال ارتياد هذه القضية أوصي بما يلي : - أن يتوجه باحثو اللغة إلى كتب اللغة و معاجم العربية منقبين عن الألفاظ و التعبير ات اللغوية و مدلو لاتها الني تشمل الحياة بكافة تفاصيلها وجزئياتها

ومناحيها ؛ استغناء بها عن المبتذّل العامي و الو افد المقَيت . -كما أوصي بــتأليف رسالة ماجستير أو أطروحة دكتور اه تتوفر على إبر از
 و استقصـاء أشمل
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

## فهرس المراجع

- الإتباع: المؤلف: عبد الواحد بن علي الحلبـي( أبـــو الطيـبـ اللغــوي)
 الناشر: مجمع اللغة العربية، دمشق ، عام النشر : • . الإتباع والمزاوجة : المؤلف: أحمد بن فارس بــن زكريــاء القزوينــي الرازي، (أبو الحسين) (المتوفى: 90 9هـــ) الححقق: كمال مصــطفى ،

الناشر : مكتبة الخانجي - القاهر / مصر : الـير
أساس البلاغة : المؤلف: أبو القاسم محمود بــن عمــرو بــن أحمـــ، الزمخشري جار اله (اللتوفى: A ^مهـــ) ، تحقيق: محمد باسل عيـون السود ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، الطبعة: الأولــىى،
1991-19 - مـ مـ

إصلاح غلط المحثثين : المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبــر اهيم

 - 9入0

إصـلاح المنطق : المؤلف: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إســـحاق

 علي بن أصمع (المتوفى: الآ 7 (اهــ) ، المحقق: احمد محمد شاكر - عبد السلام محمد هارون ، الناشر : دار المعارف - مصر ، الطبعة: السابعة، .
ه الأفعال ، المؤلف: سعيد بن محمد المعافري القرطبي ثـــــ السرقســطي، أبو عثمان، ويعرف بابن الحداد (المتوفى: بعد . . ؛ هـــــ) ، المحةـــق: حسين محمد محمد شرف ، مر اجعة: محمد مهـــي عــــام ، الناثـــر :

مؤسسة دار الشعب للصحافة و الطباعة و النشر، القـــاهرة - جمهوريـــة
 - الأفعال : المؤلف: علي بن جعفر بن علـــي الســعدي، أبــو القاســــ، المعروف بابن القَطَّاع الصقلى (المتوفى: 010 هـــــ) الناشر : عالم الكتــب الطبعة: الأولى

- أمالي اليزيدي : المؤلف: أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمـــد بــن أبي محمد بن المبارك اليزيدي (المتوفى: • اسهـــ) المحقــق: الناثـــر : مطبعة جمعية دائرة المعارف، حيدر آباد الــدكن - الهنــد ، الطبعــة:
- الأماللي = شذور الأمالي = النو ادر ، المؤلف: أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان (المتوفى:

 الأمثال : المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي

 بحوث ومقالات في اللغة : المؤلف: رمضـان عبــد التــو اب (المتــوفى:
 - م 1990

البرصـان و العرجان و العميان و الحو لان : المؤلف: عمرو بن بحــر بــن محبوب الكناني بالو لاء، الليثي، أبو عثمان، الثهير ،بالجاحظ (المنوفى:
 - تاج العروس من جو اهر القاموس : محمّد بن محمّد بن عبـــد الــرزّاق
 تحقيق: مجموعة من المحققين ، الناشر: دار الهداية .

تأويل مختلف الحديث ، المؤلف: أبو محمد عبد الهله بن مسلم بن قتيبــة
 الإشراق ، الطبعة: الثانية- مزيدة ومنقحة ، 19 اءهـ - 999 ام
 الفار ابي (اللمتوفى: זףזهـه) ، تحقيق: أحمد عبد الغفــور عطــــار ، دار

 محمد بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان (المتوفى: بدوي المختون الناشر : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية [القاهرة] عـــام
النشر: 91٪اهـ - 9919 ام .

ه التعريفات الفقهية : المؤلف: محمد عميم الإحسان المجددي البركتـي :
 . تفسير مجاهد : المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبــر التــابعي اللـكــي
 السلام أبو النيل الناشر : دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر ، الطبعــة:
الأولى، • اء1 هــ - 1919 م .

النمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى:
 الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب عام النشر : . $\rightarrow$ ITNV -تهذيب اللغة : محمد بن أحمد بن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور (المنوفى: •rvهــ) ، المحقق: محمد عوض مرعب ، الناشر: دار إحياء النتراث العربي - بيروت ، الطبعة الأولى 1 + . بr . .
 كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: • آهـهـ) ، المحقق: أحمد محمد شاكر ، الناشــر : مؤسســـة الرســــلة الطبعـــة: الأولــىى،


- الجر اثثم : المؤلف: ينسب لأبي محمد عبد اله بن مسلم بن قتيبة الدينوري
 الاكتور / مسعود بوبو ، الناشر : وزارة الثقافة، دمشق . - جمهرة أشعار العرب : المؤلف: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي
 - البجادي ، الناشر : نهضة مصر للطباعة و النشر والتوزي
 (المتوفى: البّهــ) المحقق: رمزي منير بعلبكي ، الناشــر: دار العلــم للملايين - بيروت الطبعة: الأولى، 9Av المي
 (المتوفى: : هV هــ) ، المحقق: كمـــال مصــطفى ، الناشــر : مكتبــة الخانجي- القاهرة ، عام النشر : 19 ٪ 1 م م الخصائص : المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصــلـي (الیتــوفى:
 در اسات في فقه اللغة : المؤلف: د. صبحي إبر اهيم الصـالح (المتــوفى: E.V . 97. - - ها
الروض الأنف في شرح اللبيرة النبوية لابن هشام : المؤلف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الهُ بن أحمد السهيلي (المتوفى: (م) الهـهـ) ، المحقق: عمر عبد السلام السلامي ، الناشر : دار إحياء التراث العربي، بيروت ،

- الز اهر في معاني كلمات الناس: محمد بن القاسم بن محمد بن بشــــار

 ه الاسنذكار ، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 7 7 \&ــ) ، تحقيق: سالم محمــد عطا، محمد علي معوض ، الناشر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت ، الطبعة: الأولى، اع
سمط اللآلي في شرح أماللي القالي [هو كتاب شــرح أمـــالي القــاللي / لأبي عبيد البكري؛ نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه و أضـاف إليـــهـ
 محمد البكري الأندلسي (المتوفى: \& \& هـــ) ، نسخه وصـــحـه ونقـــــه وحقق ما فيه واستخرجه من بطون دو اوين العلم: عبد العزيز الميمنـــي ،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان . شرح ديوان الحماسة (ديو ان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بــن أوس (ت ات هـ هـ) ، المؤلف: يحيى بن علي بن محمد الثيبانيّ الثبريــزي، أبو زكريا (المتوفى: + بهــ) ، الناشر : دار القلم - بيروت . - شرح سنن أبي داود ، المؤلف: شهاب الدين أبــو العبـــــ أحمـــد بــن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الثافعي (المتوفى: ؟ \& هــ ، تحقيق: عدد من الباحثين بدار الفلاح بإثشر اف خالد الرباط ، الناشــر : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق النراث، الفيوم - جمهوريـــة مصــر
 شرح سنن أبي داود ، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسىى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 100هــــ) ،


- شرح صحيح البخارى لابن بطال : المؤلف: أبو الحسن علي بن خلـــ

 الرياض الطبعة: الثانية، شرح كتاب سييويه ، المؤلف: أبو سعيد السير افي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (المنوفى: علي ، الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
 المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الــرازي، أبــو الحـــــين (المنوفى: 90بّهـ) الناشر : محمد علي بيضون الطبعة: الطبعة الأولى
- صحيح البخاري : المؤلف: محمد بن إسماعيل أبــو عبـــــــا اله البخــاري الجعفي ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر ، الناشر: دار طـــوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبـــد البــاقي) ، . الطبعة: الأولى، عالم اللتزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي : المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بــن الفــر اء البغــوي الثــــافعي (المتوفى : • اههـ) المحقق : عبد الرزاق المهي الناشر : دار إحيــاء التراث العربي هبيروت الطبعة : الأولى ، . .




العمدة في محاسن الثعر وآدابه ، المؤلف: أبو على الحسن بن رشــيق


عبد الحميد ، الناشر: دار الجيل ، الطبعــة: الخامســـة، 1 • \& هـــــ - م 1911
 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى
 . بيروت -
عيار الثشعر ، المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بــن إبـــر اهيم
 العزيز بن ناصر المانع ، الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة . العين : المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بــن تمــيم الفر اهيدي البصري (المتوفى: •V VI Vــ) المحقق: د مهى المخزومي، د إبر اهيم السامر ائي، الناشر : دار ومكتبة الههلا .
غريب الحديث : المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبــر اهيم بــن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: MN人 هــ) ، المحقق: عبد الكريم إبر اهيم الغرباوي ، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبـــد رب اللنبـي ك
 الفائق في غريب الحدبث والأثز ، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ^RAهــ) ، المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبر اهيم ، الناشر : دار المعرفـــة - لبنـــان ، الطبعة: الثانية
-فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضــل العسقلاني الثافعي ، دار المعرفة - بيروت وأحاديثه : محمد فؤ اد عبد الباقي ، قام بإخر اجه وصححه وأشرف على طبعه : محب الدين الخطيب ، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد اله بن باز

- الفروق اللغوية : المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بــن ســهـل بــن
 و علق عليه : محمد إبر اهيم سليم الناشر : دار العــــــ و اللتقافـــة للنشــر و التنوزيع، القاهرة - مصر - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ، المؤلف: القاضي محمد بن عبد الش
 المحقق: الدكتور محمد عبد الهُ ولد كريم ، الناشر : دار الغير الغي الإلئي الإسلامي ، الطبعة: الأولى، 199 1 م .
كتاب الألفاظ (أقدم معجم في المعاني) المؤلف: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (المتوفى: ؟ \& ¢هــ) المحقق: د . فخر الدين قباوة ، الناشر : مكتبة لبنان ناشرون الطبعة: الأولى، 1991 ام .



- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار : المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الشّ بن محمد بن إبر اهيم بن عثمان بن خو استتي العبسي (المتــوفى: O O Oهــ) المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر : مكتبة الرشد - الرياض الطبعة: الأولى، 9 •ـ 1 (.
- كثاف اصطلاحات الفنون و العلوم :المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صـابر الفــاروقي الحنفــي التهـــانوي (المتــوفى:
 د. علي دحروج ، الناشر : مكتبة لبنان ناثـــرون - بيــروت الطبعــة:

$$
\text { الأولى - } 997 \text { ام. }
$$

كثف المشكل من حديث الصحيحين : المؤلف: جمال الدين أبو الفــرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ه9Vهــ) المحقـقق: علي حسين البواب الناثر : دار الوطن - الرياض

 الناشر : مكتبة المتتبي - القاهرة . اللامع العزيزي شرح ديوان المتتبي ، المؤلف: أبو العلاء أحمد بن عبد
 الناشر : مركز الملك فيصل للبحوث والار اسات الإســـلامية ، الطبعــة:
الأولى،

لـسان العرب، ، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضــل، جمـــال

 متخير الألفاظ : المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الــرازي، أبو الحسين (اللمتوفى: 90 9ههـ) ، المحقق: هلال ناجي الناشر : مطبعـــة
 - مجاز القرآن : المؤلف: أبو عبيدة معمر بن المثثى التثيـــى البصــري
 الخانجى - القاهرة الا الا هـ مجمع الأمثال : المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبر اهيم الميداني النيسابوري (اللمتوفى: 1101هــ) ،المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد، . الناشر : دار المعرفة - بيروت، لبنان
المجموع المغيث في غريبي القرآن و الحديث : المؤلف: محمد بن عمـر بن أحمد بن عمـر بــن محمـــد الأصــبهاني المــــيني، أبــو موســـى
 أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التز اث الإسلامي، كلية الثــريعة

و الدراسات الإسلامية - مكة المكرمة ، دار الـــــني للطباعـــة و النثنــر
 ( 1910 المحاسن والأضداد ، المؤلف: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالو لاء؛ الليثي، أبو عثمان، الثهير بالجاحظ (المنوفى: ونجهـ) ، الناثــر : دار
 المحبر ، المؤلف: محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي، بالو لاء، أبو جعفر البغدادي (اللتوفى: الناشر : دار الآفاق الجديدة، بيروت المحكم و المحيط الأعظم : المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت:
 المخصص : المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرســي

 المزهر في علوم اللغة وأنو اعها : المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكــر ، جال الدين السيوطي (المتوفى: 1911هـهـ) ، تحقيق : فؤاد علي منصور
 المسائل والأجوبة في الحديث و اللفسبر ، المؤلف: أبو محمد عبد اللّ بن
 محسن خر ابة ، الناشر : دار ابن كثير للطباعة والنشر و التوزيع ، الطبعة:

$$
\text { الأولى، • اء1 هـ - . } 199 \text { م . }
$$

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، المؤلف: أحمد بن محمد بــن

المكتبة العلمية - بيروت .


 والثــــؤون الإنســـــلامية - دولــــــة قطـــــر ، الطبعـــــة: الأولــــىى، . r.or -
- معالم العنن، وهو شرح سنن أبي داود : المؤلف: أبو سليمان حمد بــن محمد بن إبر اهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطـــابي (المتـوفى:


معانى القرآن للأخفش [معتزلى] : المؤلف: أبــو الحســن المجاشـــعي بالو لاء، البلخي ثم البصري، المعروف بــالأخفش الأوســط (المتـوفى: 0 آهــ) تحقيق: الاككتورة هدى محمود قراعة الناشر : مكتبة الخانجي،

$$
\text { القاهرة الطبعة: الأولى، 1\&1٪ هـ - . } 199 \text { م }
$$

المعاني الكبير في أبيات المعاني ، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مســلـ بن فتيبة الدينوري (المتوفى: (YV7



 مختار عمر، بمساعدة فريق عمل ، الناشر : عالم الكتب، القاهرة الطبعة:
الأولى،

- معجم اللغة العربية المعاصرة : المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر


المعجم المفصل في شو اهد العربية : د. إميل بديع يعقوب ، الناشر : دار


اللمُعلم بفو ائد مسلم : المؤلف: أبو عبد الهُ محمد بن علي بن عمر التَّتيمي
 الثاذلي ، الناشر : الدار التونسية للنشر المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر المؤستّة الوطنية للترجمة و التحقيق و الدّر اسات بيت الحكمـــة الطبعـــة:
 المفاتيح في شرح المصابيح ، المؤلف: الحسين بن محمود بن الحسـن،

 المحققين بإشر اف: نور الدين طالب ، الناشر: دار النوادر، وهــو مـــن إصدارات إدارة النقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية ، الطبعــة:
الأولى، rre ا هـ - r. r. م .

 عدنان الداودي ، الناشر : دار القلم، الدار الثشــامية - دمشــق بيـروت، الطبعة: الأولى -

- مقاييس اللغة : المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الــرازي، أبو الحسين (اللمتوفى: 90 9ههـ) ، المحقق: عبد السلام محمد هــــارون ،
 - اللهاية في غريب الحديث والأثر ، المؤلف: مجد الاين أبــو الســعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الثيبياني الجـزـزري ابن الأثير (اللمتوفى: 7•7هـ) ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمــود
 . مl9va


## سابعاً :

اللغويات

