# الفكر النحوي في كتاب الكوكب الدري لجمهال الدين الإسنوي، دراسة في هنهجه وهصادره واختياراته"* 

د/ مشارى بـن عبـد الهـ الهربـى<br>أستاذ مسـاعد قسم اللفة اللعربية وآدابهـا-<br>كلية الثلوم والاداب بـغيزة- جامعة القصيم

## الملخص:

يعد جمال الدين الإسنوي مؤلّف كتاب الكوكب الادري في كيفية تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية أول من صنَّ كتابا جامعا بين النحو والفقة كمـا ذكر ذلك غير واحد من الباحثين، ولأن هذا النوع من اللتصنيف يحتاج إلى تـكّن المؤلف من العلمين اللأين هو بصدد الكتابة عنهـا جاء هذا البحث ليعنى بإظهار الجو انب النحوية عند الإمام جمال اللاين الإسنوي في كتابه الكوكب الاري في تخريج الفروع الفقهية على الأصول النحوية؛ وذلك ببيان مذهبه النحوي، ومصـادره النحوية التي اعتد عليها، والوفوف على شيء من اختيار اته النحوية، وبيان كيفية تعامله مع الأصول النحوية التتي الستخدمها في ترجيحاتثه واختيار اته وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث؛ فالتمهيد جعلته للحديث عن الإمام الإسنوي، وعن كتابه الكوكب الدري، وأما المبحث الأول فجعلته للحديث عن مذهبه النحوي، ومصـادره النحوية، وأما المبحث الثاني فجعلته لاختيارات الإسنوي النحوية ، وأما المبحث التالث فجعلته للحديث عن الأصول النحوية عند الإسنوي، ثم أعقبت ذلك بخاتـة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. الكلمات المفتاحية: النحوية؛ الإسنوي، الكوكب، الاختيارات.


## Abstract <br> The grammatical thought in the book Al-Kawkab AlDari by Jamal Al-Din Al-Asnowi, a study of his method, sources and choices

Jamal al-Din al-Isnawi, author of the book al-Kawkab al-Dari on how to graduate the jurisprudential branches on grammatical issues, is considered the first to write a book that combines grammar and jurisprudence, as mentioned by more than one of the researchers, and because this type of classification needs the author's mastery of the two sciences about which he is about to write. The research is meant to show the grammatical aspects of Imam Jamal Al-Din Al-Asnawi in his book Al-Kawkab Al-Dari in the graduation of jurisprudential branches on grammatical origins; This is by explaining his grammatical doctrine, the grammatical sources on which he relied, identifying some of his grammatical choices, and explaining how he deals with the grammatical assets he used in his preferences and choices.
Keywords: grammatical; year, planet, choices
مقدمة
الحمدله اللذي علَّم بالقلم، علّم الإنسان مالم بعلم، والصـلاة والسـام على اللبي المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد،
فإن جمال الدين الإسنوي مؤلِّ كتاب الكوكب الاري في كيفية تخريج
الفروع الفقهبة على المسائل النحوية بعد أول من صنَّف كتابا جامعا بين النحو والفقه كما ذكر ذلك غير واحد من الباحثين، ولأن هذا النوع من
 عنهما، فعندما ثرأت هذا الكتاب شدَّني ما رأيت فيه من مناقشة للنحويين، وكثرة مصـادره النحوية اللتي عاد لها، وحسن توظيفه للأصول النحوية النتي

لجأ إليها عند ترجيحه لرأبي من الآر اء التي يختارها، و لاغرابة في ذلك فالكتاب بعد من الكتب النحوية، فهو بيدأ بذكر المسألة النحوية ثم بعقب ذللك بأمثلة فقهية تطبيقبة على المسائل النحوبة الني يوردها، يقول الاكتور عبدالرزاق السعدي:" لذلك أرى من الخطأ أن بوضـع مثل هذا الكتاب في غبر

صفوف النحو "(1)
مشكلة البحث وتسـاؤلاته:
بحاول هذا البحث أن يقدم دلائل حاضرة ثيبن مدى وڤوة تمكن الإسنوب في علم العربية ونبر هن على أن كتاب الإسنوي هذا حقه أن يكون معدودا بين كتب النحو و الفقه لا كتب الفقه فقط.
ويحاول البحث أن يجيب عن الأسئلة الآثبة:
مـا مذهب الإسنوي النحوي؟ وكيب عالج الإسنوب المسائل النحوبة؟ وكيف وظفَ الثشو اهد في اخنياز اته النحوية؟ وما مصـادره النحوية في كتابه

هذا؟
الدراسات السابقة:
عند البحث عن الدراسـات الني دارت حول الإسنوي فإني لم أجد من تتاول اخنبار اته النحوية، والأصول النحوية الثي اعتمد عليها في كتابه؛ فرأبت أن أجلِّي ذلك كلَّه في بحث بظهر مكانة الإسنوي النحوية. غبر أني وڤفت على دراسات ممانتة لهذا الموضو ع عند علماء آخرين، كالفكر النحوي عند ابن الدهان لفريد الزامل، والفكر النحوي عند الجو اليقي،

لعبدالملك شنتيو ي.
خطة البحث
وقد جاء هذا البحث في مقدمة، وتمهبد، وثلانة مباحث؛ فالتمهيد جعلتة للحديث عن الإمام الإسنوي، وعن كتابه الكوكب الدري، وأما المبحث الأول

فجعلته للحديث عن مذهبه النحوي، ومصـادره النحوية، وأما المبحث الثاني فجعلنه لاخنبارات الإسنوي النحوية ، و أمـا المبحث الثالث فجعلنه للحدبث عن الأصول النحوية عند الإسنوي، ثم أعقبت ذلك بخانمة ذكرت فيها أهم النتائج التني نوصلت إليها.

منهج البحش:
اعتمد البحث المنهج الوصني التحليلي، وذلك بأن بجمع المادة العلمبة
من كتاب الإسنوي ثم تصنيفها وتحلبلها.
التمهـي1
ترجمة جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي

نسبـه: هو الثبخِ الإمـام العلَّامة عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر ابن إبر اهيم بن علي بن جعفر بن سلبمـن بن الحسن بن الحسين بن عمر بن الحكم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصس بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

بُلِّبَ بجمـل الدين، ويُكنى بـأبي محمد، الفرشي الأموي، الإسنوي(「)
المولد، الشافعي المذهب وشيخ الشافعبة بالدبار المصربية()
ولادته: ولد في رجب سنة أربع وسبعمائة(£)، وڤبل: ولد في العشر الأخبر من ذي الحجة سنة أربع وسبعمـائة(0) بإسنا، وبها حفظ القر آن، وحفظ التتبيه في الفقه في ستثة أشثهر ، ومـات أبوه سنة ثمـاني عشرة وسبعمائة، فأقام

بعد موته بإسنا مدة، ثم قدم القاهرة في سنة إحدى و عشربن وسبعمائن(T). مناصبـه: بـعد انثقاله للقاهرة ثفرَّع للإِقر اء والإفادة، ثم ثولَّى ثدريس اللثفسبر بالجامـع الطولوني سنة سبع وعشرين وسبعمائة، وفي سنة تشع وخمسبن وسبعمائة نولى وكالة بيت المـال والحسبة، ثم عزل نفسه عن

الحسبة سنة انثين وسنثين وسبعمائة لكلام وقع بينه وبين الوزير ابن فزوينة، ثم عزل نفسه بعدها عن وكالة بيث المال سنة ست وستين وسبعمائة، وتفرَّغ بعدها للتصنيف و التثريس(V)، وقد جمع رحمه الله هع العلم و الفقه و الوقار
 ناصحًا ومفيدًا صـالحًا مع البر والدين والثودد و الثو اضـع، وكان يقرب الضعيف المسثهان، وبحرص على إبصـال الفائدة للبليد، وكان ربما ذكر عنده المبتدىء الفائدة المطروفة فيُصـغي اللبيه كأنه لم بسمعها جبرًا لخاطره، وكان مثابرًا على إيصـال البر والخير لكل محتاج هذا مع فصـاحة العبارذ"(A)، أمـا المدر اس الثي درَّس بها فهي: الملكبة و الفارسبة و الفاضلية والآقبغاوية و الناصرية و المنصوربة و الصـالحية وجميعها بالقاهرة(9). شُّيوخه: كان الإسنوبي رحمه الله شُخصبة منعددة الجو انب العلمبة؛؛ فضمَّ العديد من الرو افد من حديثت وفقه ولغة وناربِّ، وفيما بلي أستعرضُ عددًا من العلماء الذبن كان لهـم إسهام في تشكيل شخصبة الإسنوي العلمية:

ا. قُطب الدين محمد بن عبد الصدد ابن عبد القادر بن صـالح السنباطي(•') Y. جمال الدين أحمد بن محمد بن سليمان الواسطي الوجيزي(1)" r. مجد الدين أبو بكر بن إسمـاعبل ابن عبد العزيز الزنكلوني(T)". を. تاج الدين عبد الكافي بن علي بن ثمـام بن يوسف زين الدين السبكي(T). ثـانيًا: شثيو خه في الحـبث:

1. فتح الاين أبو النون يونس بن إبراهيم بن عبد القوي العسقلني الدبابيسـي(ڭ)
Y. شمس الاين الحسين بن أُسد بن مبارك بن الأثير الأنصـاري الحنبلي(10).
r. أبو الفضـل عبد المحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصـابوني("). ع . شمس الابن أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن إبر اهيم بن حيدرة ابن عليا بن عقيل المصري الثـافعي، ابن القماح(iv). ثَالثًا: شيوخه في اللغة:
2. أثبر الاين محمد بن يوسف بن علي بن حيان أبو حيان الأندلسي النحوي(1)
Y. نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصـاري الأندلسي المصري(19)

## رابعًا: شيوخه في العلوم العقلية:

 r. r. باله الاين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبدالكريم القزويني الامثشقي(r). \&. بدر الدين محمد بن أسعد النستري(TY). تلاميذد(\$):

1. ــ محب الدين محمود بن العلاء القونوي.

「ץ. بهاء الاين علي بن محمد الأففهسي.
r. r. الجمال إبر اهيم الأسيوطي.
\&. بر هان الاين إبراهيم بن موسى الإبناسي.
ه. السراج عمر بن الملقن.
ד. الثشهاب أحمد بن القماح.
V. V. صدر الدين عبد الكريم بن العلاء القونوي. ^. بـر الدين حسن بن العلاء القونوي.

مؤلفاته( ${ }^{\text {Po }}$ له رحمه الله العدبد من المؤلفات ف سنذكر بعضها: I. الكوكب الاري.
r. النمهيد.
0. الألغاز .
V. V. التصحيح. الجواهر.
q. شرح العروض.

كلام العلماء عنه: قال ابن الكلقن: "شيخ الثنافعية ومفتيهم ومصنفهم
ومدرسهم ذو الفنون في الأصول والفقة والعربية والعروض و غير ذلك"(1)"
وقال العر اقي: "وقال شبخنا العر اقي اشتغل في العلوم حتى صـار أوحد أهل زمانه وشيخ الثافعية في أو انه وصنف التصـانيف النافعة السائرة وتخر به طلبة الدبار المصرية وكان حسن الثكل والثصنيف لين الجانب كثبر الإحسان"(TY).

قال ابن حبيب: "إمام بحر علمه عجاج وماء فضله ثجاج ولسان ڤلمه عن المشكلات فراج كان بحرا في الفروع والأصول محقةا لمـا يقول من النقول تخر ج به الفضـلاء وانتفع به العلماء"(م^). وفاته: وذهب المؤرخون إلى أنه مات فجأة ليلة الأحد ثامن عشر جمادى الأولى سنة الثثين وسبعين وسبعمائة(Y9)، إلا أن السبوطي أرَّخ لوفانت أنه مات في جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وسبعمائة(•ّ) وتبع السيوطي كَن جاء بعده(1)، إلا أن القول الأول هو الصواب.

## التعريف بكتاب الكوكب الأُري ومنهج الإسنوي فيه

عنوان الكتاب: "الكوكب الاري فيما يتخرج على الأصول اللنحوية من الفزوع الفقهية"، و هذا الكتاب شهِهِ له باللبقق العلمي حبث جمع بين العلوم العربية وعلوم الشريعة في نطبيق عملي لم يسبقه إلبه أحد؛ حيث يقول

الإسنوب: "ثم بعد ذلك كله اسنخرت الله ثتعاللى في ثألبي كتابين ممنزجين من
الفنين المذكورين ومن الفقه لم ينثقدني اليههـا أحد من أصحابنا"(Yّ). مسـائل الكتاب: بيتألف الكتاب من ثمـان وخمسين ومـائة مسألة موزعة على سبعة و عشرين فصـلا وخمسـة أبو اب. بيحث الباب الأول في الأسماء ويتكون من عشرة فصول وخمس وخمسبن مسألة؛ الفصل الأول: تناول ثڭلا مسائل منعلقة بالكلام. الفصل الثثاتي: ثتاول سبع مسـئل متعلقة بالمضمرات. الثصل الثثالث: نتاول مسألثين منحلقنين بالموصولات. الفصل الرابع: ثتاول مسألنثين متعلقتين بالمعرَّف بالأداة. الفصل الالخامس: تتاول سبع مسائل منعلقة بالمشتثات. (لأصل الّسادس: نتاول ثلاث مسائل منعلقة بالمصدر . الفصل السـابع: تتاول سبع عثّرة مسـألة متعلقة بالظروه. الفصل الثتامن: تتاول ثثلاث مسائل منعلقة بألفاظ مثفرڤة. الفصل التاسع: تناول خمس مسائل متعلقة بالثثثبة و الجمع. الفصل الثعاشثر : ثتاول ست مسائل منعلقة بالألفاظ الو اقعة في العدد. أمـا الباب الثاني فعني بالأفعالل، وثألَّف من ثماني مسائل متعلقة بالفعل

المضـار ع.
و الباب الثالث عُني بالحروف وتألّف: من سبعة فصول؛ الأول: تناول تنسع مسائل منعلقة بحروه الجر • الثثاني: نتاول عالج مسألثنين متعلقتين بنو اصب الفعل المضـارع. الثّالث: نتاول إحدى عشرة مسألة متحلقة بحروف العطف. الرابع: ثتاول مسـألنتن منعلقنبن بلو ولولا. الخامس: تتاول أربع مسائل منعلقة بتاء النأنبيث. الُسادس: تتاول مسألة واحدة منعلقة بحروف الجو اب. السـابع: نتاول سبع مسـائل منحلقة بحروه منفرثة. ويبحث الباب الر ابع في الثر اكيب و المعاني المتعلقة بها، وتألَّف من عثرة فصول؛ الأول: تتاول خمس عشرة مسألة متعلقة بالاستثتاء. الثثاني:

نتاول ثلاث مسائل منعلقة بالحال. الثثالث: نتاول خمس مسائل متعلقة بالعدد. الرابع: تناول مسألة واحدة متعلقة بالقسم. الخامس: نتاول خمس مسائل متعلقة بالعطف. السادس: نتاول مسألثنين متعلقتين بالنعت. السابع: نتاول ست مسائل منعلقة باللنوكيد. الثامن: نتاول مسألة واحدة منعلقة بالبدل. التاسع: نتاول ثماني مسائل متعلقة بالشرط والجزاء. الُعاشثر: نتاول نـع مسائل متعلقة بمسائل متفرقة. أما الباب الخامس والأخير فقد أدخل فيه المُصنِّ علم البلاغة فكان في الحقّقة والمجاز، وتألّف كن ون أربع دسائل. منهجه في الكتاب: سار الإسنوي على نهج واحد فهو : أ.يذكر المسألة النحوبة منقحة مهذبة، ثم بيين مـا فيها من خلاف ومذاهب، مثال ذلك قوله: "إلى حرف يدل على انتهاء الغاية زمانًا ومكانًا، تقول: (سرت إلى البصرة) و(إلىى طلوع الشمس)، وإذا لم ثقم قرينة ندل على أن مـا بعدها داخل فيمـا قبلها ففي دخوله مذاهب: أحدها: بيخل مطقًا.

والثاني -و عليه أكثر المحققين كما قاله في الارتشـاف-: أنه لا بدخل. والثالث: إن كان من جنس ما فبله فيحنمل الاخول"(ثّ). ب. بذكر المسألة الفقهية، فمنها ما بخرج مو اققا لرأي الثنافعية مـذهب الإسنوي الفقهي- ومنها مـا بكون مخالفًا؛ فبذكر الخلاف بين الثنافعية أو غبر هم، ومثاله لخلا الثافعية: "قالت النحاة ومنهم ابن ماللك في شرح النسهيل في الكلام على تشتية المشتنرك وجمعه: إن واو العطف بمثابة ألف التثية دع الالثين، وبمثابة واو الجمع دع الثلاثة فصاعدًا، حتى يكون قول القائل: قام الزيدان؛ كقوللك: قام زيد وزيد، إذا علمت ذلك فللقاعدة أمثلة صحيحة؛ كفولك: بعتّك هذا وهذا بكذا، فإنه لا فرق بينه وبين فولك: بعت

هذين بكذا. ونحو ذلك من العقود والفسوخ، لكن ذكر الأصحاب فروعًا كثيزة
 تخاصم زيد وعمرو، ويتخاصمان تخاصمًا، تدل على الصشاركة؛ أي: وقوع الفعل من كل واحد منهما. إذا تثزر ذلك فمن فرو ع المسألة: ما إذا باع عينًا لرجلين بألف إلى شهر مثتُّا بشرط أن بتضـامنا، فإنه لا لا يصحُ العقد، وإن إن كان
 الحسين في كتّاب (الضمان) من (تعليتّه) وكذلك الغزالي في (الوسبط) و غير هما"(" +5).
ج. جيتخلص الحُكم الفقهي المبني على مقتضيات القواعد النحوية. ملاحظات في كتابه:
أ. الشواهد: اعتمد الإسنوي على الشواهد في كتابه فجاءت من القرآن الكريم، ثم الحدبث الشريف، ثم من كام العرب شعرًا ونثرًا، ثم ممن

يؤخذ منهـ ويُحتج بكلامهم.
 موضعه؛ ليسهل على القارئ الرجوع إلى مواضع اللنقو لات، وهذا إلن دلَّ فإنما بدلٌ على اطلاعة وأمانته في النقل .
ج. بلاغثّه: فقد انسمت عبارته بالسلامة والوضوح وجودة الصياغي
 إلى لغة تميل إلى الاستطر اد في استخذام علم البديع. د. ناقد حاذق: رغم أخلاقه الني تقنَّم عرض البسير منها، وإجلاله العلماء ونتكريمه إياهم، إلا أنه لم ينور ع من نقد أفكار هم التي يرى أنها لم تو الفق اللنهج الصحيح، ومنه: "وذهب العبادي والنوراني والبغوي إلى عدم


باطل" بحثًا لما ذكرناه ... و لا شكك أن الر افعي لم يمعن النظر في هذه المسألنة، وبدل علبه أنه لم بنقله عن الإمام بل عن بعض أصحابـه مـع أنـه مقطوع به في كلام الإمام نفسـه"(؟ّ)، ويؤكد روعة حسه اللنقدي أنه ڤد خرج أحبانًا على مذهب شيخه نفسه، فيقول في موضـع: "ووفع فيه
 المبحث الأول: مذهبه النحوي، ومصـادره النحوية

أولَّاً: مذهبه النـحوي:
اشنتهر الإسنوي بالفقه أكثر من شهرته بالنحو، غير أن المُطالع لكتبه وخاصـة كتاب "الكوكب الاري" يجد نَفس النحويِن واضحًا عنده؛ وظهر لـي أن مذهبه النحوي مذهب تلفيقي بأخذ كن كل فريڤ مـا ثبت عنده صحته، فالإسنوي كان متحرِّرًا في مذهبه النحوي فلم يكن متحِّزِ ًا لمذهب بعينه، بل

كان بختار ما بيتفق ووجهة نظره.
ثانيًا: مصادره النحويـة:
اعنمد الإسنوي في مسائله النحوية والصرفية على أفوال أكابر النُّحاة؛
فمن هؤ لاء:
سيبوبه، وابن ماللك، وابن جني، والزمخشنري، والسهيلي، والجرمي، وابن حبان، وابن الخشاب، وابن عصفور؛ وابن كيسان، والفراء، وابن بابشـاذ، وابن الحاجب، والجرجاني، وابن الخباز، ويونس، وأبو علىي الفارسي، والكسائي، وقطرب، والزجاج، وابن خروف، والسبر افي، والزجاج، وابن الخباز، وثُعلب، وابن هثام، والأخفش، وابن السراج، و غير هم
ولكنَّ الإسنوي صرَّح بدصـادره النحوية في مقدمة كتابه؛ حبث فالل: "واعلم أنني إذا أطلقت شيئًا من المسائل النحوية فهي من كتابي شيخنا أبي حبان اللذين لم بصنف في هذا العلم أجمع منهما و هما الازرتشاف وشرح

# التسـهيل فإن لم تكن المسـألة فبهمـا صـرحت بذللك"(^^). أولًا: الارتثناف: 

عنو ان الكتاب: "ارنشاف الضدب في لسـن العرب" في النحو وقع في مجلدين، لأُثير الدين أبي حبان محمد بن يوسف الأندلسي النحوب، المتوفى
 رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضـان عبد الثواب، نشره مكثبة الخانجي بـالقاهرة. ثانيًا: شرح التسهيل:
عنو ان الكتاب: "الثذيبل و التكمبل" و هو شرح كبير في مجلدات، لأثير الدين أبي حبان محمد بن يوسف الأندلسي النحوي، المثوفى خمس وأربعين وسبعمائة. أورد فيه: اعثر اضات على المصنف، ثث جرد أحكام هذا الشرح في ارنتـافه(•گ)، وقد طبع الكتاب في أزبعة عشر مجلدًا، بتحفيق الدكتور حسن هنداوي، نشر دار القلم - دمشو (من المجلد الأول إلى المجلد الخامس)، وباقُي الأجز اء نُشِرَت فَ في دار كنوز إثثبيلبا. يقول السبوطي متحدِّثا عن أبي حبان: "وله من التصـانبف: الثذيبل و النكمبل في شرح النسهيل، مطول الازتشاف ومختصره مجلدان، ولم يُؤلًّ في العربية أعظم من هذبن الكتابين، و لا أجمع و لا أحصىى للخلاف والأحو الل، و علبهما اعنمدت في كتابي جمع الجو امـع"(1٪). المبحث الثانـي: اختيار ات الإسنتوي النحوية
ونستعرض في هذا الباب بعضـا من اخثبارات الإسنوب النحوبية التي
تدل على علوِّ كعبه في هذا العلم، منها: المسـألثة الأولى(٪):

- الالسم المعرف بـأل بفيد الأعموم ودليّه:

اختار الإسنوي أن الاسم المحلى بـــألّ" غبر العهدية يفبد العموم سواءٌ




 (المسألة الثانية|(؛): إعمال اسم الفاعل:
ذهب الإسنوي إلى أن اسمَ الفاعل إن دلَّ على الحال، أو الاستقبالِ فإنه ينصب معوولَه، أما إن جاء يبل على الزمن الماضي: فإِن كإن كان معه "ألّ" التي
 معموله على الإضافة، ثم استعرض آراء النُّاة؛ فعرض مذهبَ الكسبائي": أن اسم الفاعل يعمل مطلقًا؛ سواء دلَ على الحال أو الاستقبال أو الماضي، وكا يجوز أن بُضات إلى معموله؛ فعند الكسائي الوجهان جائزان ان الون وحكى رأي شيخه أبي حيان بأن الجرَّ أولى؛ لأن الأصل في الأسماء إذا تعلق أحدهما بالآخر الإضافة. وعرض مذهب سيبيويه القائل بأن الجرَّ والنصب سواء، ورأي هشام الأي قال بأن النصب أولى؛ لأن اسم الفاعل أنثبه الفعل المضار ع (گ) .
المسألة الثاثلثة("؟): في إعراب مـع ومعناها وأصلها:
ذهب الإسنوي إلى أن "مع" من حيث الإعراب تصح كونها للمكان أو
للزمان حسب السياق التي توضع فيه، وفي هذا خلاف بين النحاة؛ فمنهم مَن


ثم انتقل للحديث عن حركتها فذكر فيها وجهين:
الوجه الأول: الإعراب.

الوجه الثاني: البناء على السكون على لغة(م)، ولم بحفظها سبيوبه
فز عم أنه ضرورة.

ثم تحدَّث أخيررًا عن أصلها فقال:

 انثنرط الإسنوي لالالة الجمع على العموم أحدَ شرطين؛ فإما أن يُضـاف، أو يُملَّى بـــا"أل"، ثم تحدَّث عن جمعي القلة والكثرة؛ فذهب إلى أن جمع القلة أقلّه: اثثان أو ثلاثة. ألما جمع الكثرة فأكّله: عشرة أو أحد عشر.

 عرض الإسنويُ مذهب بعض النحاة الذين فاللو إن "كاد" إذا وقعت في الإثبات أفادت نفي الإثبات، كفولك: كاد زبد يفعل، فإن زيبًا لم يفعل ولكنه قارب على الفعل، أما إن وقعت في سياق نفي فإنها تفبد الإثبات؛ أي: أنه فعل لكن بعد مشقة.
 حيان فقال إنها للفي المقاربة كغير ها من الأفعال ويلزم من عدم المقاربة عدم الفعل (0사
اللمسألة الهسادسة(9) : حذف الواو العاطفة لقيام الدليل:
ذهب الإسنوي إلى أن الواو العاطفة يجوز حذفها إذا دلَّ عليها دليل،

 عرض لمنع بعض العلماء(1") لهذا المذهب(T)"

المسألة اللسابعة("): جواز عطف المعرفة على مجرور "رُبُ":"



 سيبويه بأنه إذا اجتمعت معرفة ونكرة جعلت المعرفة اسمًا لكان والنكرة خبرًا لها، واستنال بقول الشُاعر:
أطبي كان أمك أم حمار (\&:")

وعضد وجهة نظره بما ذهب إلثه ابن مالك (10 (0) في النسهيل من نسمية ضمير النكرة بضمير الغائب السالم عن إبهام(1"). (المسألة الثامنة(ل)"): إطلاق الكلام عثى غير اللفظ:
ذهب جمهور النحاة إلى أن الكلام يُطلق على الكتابة والإنشارة وما يفهم من حال الشيء، لكن الإسنوي ذهب مذهب شبخه(1)(ا)ن هذا من فبيل المجاز لا من باب الاششتراك (99).
اللمسألة التاسعة(`): دلالة "إذا" على التكرار والتموم:


$$
\begin{aligned}
& \text { العموم وثد نحا في ذلك نحو شُيخه أبي حبان (لا } \\
& \text { المسألة (العاشرة|(V+): غرة الثشهر: }
\end{aligned}
$$

ذهب الإسنوي إلى ما اتثق عليه العلماء من أن غرة الثهر تُطلق إلى انتضاء ثلاثة أيام من أول الشهر، أما المفتّح فإنه إلـى انتضـاء اليوم الأول،
 ففي الثاني(V).

# الأصول النحوية في الكوكب الاري 



السين والميم والعين أُصل واحد، وهو إيناس الشيء بالألنن، من الناس وكل ذي أذن. نتول: سمعت الشيء سمعًا. والسمع: الذكر الجميل. يقال: قـ ذهب سمعه في الناس؛ أي: صينّه. ويقال: سماع بمعنى استمع. ويقال: سمعت بالشيء، إذا أشعتّه لبيتكلم به، ويقال: رجل سماع إذا كان كثبر الاستماع لما يقال وينطق به(1)
-السماع اصطلاحًا:
فال السيوطي: "ما ثبت في كام مَن يُوثق بفصـاحتّه، فشّل كالام الش تعالى، وكالم نييه
 وعرَّفه الاكتور علي أبو المكارم بأنه: "الأخذ المبانشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها"، ثم بستطرد في الحدبث عن الفارق بين السماع و الرو اية
 واللغة لم يظهر إلا بعد الاهتمام بجمع المادة اللغوية؛ أي: منذ عشرين الـينيات القرن الثاني الهجري نتريبًا ... والسماع طريق مهٌٌ اعتمد عليه النحاةٍ كثبرًا
 المسموعة لا يقل عن اهتمام نظر ائهم الكوفيين ... والمادة اللغوية المسموعة تتأثر بعاملين لهما شأن كيير في تحلبلها، وهما: الإمكانات الصوتية وعادات النطق عند المتكلم، ثم مدى حساسبة أُنْ السامع في سماعها للأصوات"(ل(V). السماع عند الإسنوي:
استنل الإسنوي بالسماع (القرآن الكريه، ، كام العرب، الحديث) في

> - القر آن مختلفة في فكريم: كتابه فيما بلي ذكر أمثلة لها:

المثال الأول: قوله: "الباء الموحدة قد تكون للسببية كقوله نعالى:

 فقـ اسنتدل الإسنوي على معاني الباء بآبينين من القرآن الكريم. المثال الثاني: فوله: "وأما (ما) فهي لما لا بعقل، ونقع أيضنًا -كما





 استنلَ الإسنوي على خروج (ما) من غبر العاقل لمعانٍ أخرى بآيات

من القر آن الكريم. - الثشعر :

المثّل الأول: قوله:"الظاهر قد يقع موقع الضدبر في الصلة وغبرها ومنه قول العرب: (أبو سعيد الذي رويت عن الخدري) أي: عنه. وڤول الثناعر :
فيا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الن أطمع
أي: في رحمته(1).

فقد اسندلَّ الإسنوي على وثوع الاسّ الظم الظاهر موقع الضمبر بقول مسموع عن العرب، وبي! من الشعر .

الثمثال الثاني: قوله:"رأى بستعمل بمعنى علم ومنه قول الثـاعر : رأيت اله أكبر كل شيء محاو

أي: علمت، وبمعنى ظن"(A٪).
استنلّ الإسنوي ببيث من الشعر على هجيء (رأى) بمعنى (علم).

- كلام العرب المنتور :

المثال الأول: قوله:"ذهب الفراءُ وعلي بن المبارك الأحمر والسهيلي إلى أن (ما) النافبة تقع للاسنثّاء وخرجوا على ذللك قول العرب: (كل شيء مهه ما النساء وذكرهن) يعني: إلا النساء، والمَهَهِ بميم مفنوحة ثم هاعين

استندلَ الإسنوي على مجيء (ما) للاستثاء بقول مسموع عن العرب. المثّال الثاني: فوله: "لا بكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع كما قاله في التسهيل، فإذا قلت مثلًا: لقبت زيدًا راكبًا كان ذللك حالًا من زيد، ومن كالا كلام العزب: (لقبت زبدًا مصعدًا منحدرًا) وڤد اختلفوا فيه، والصحيح كمـا قاله في الارتشاف أن الأول للثاني والثاني للأول لأن فيه اتصـال أحد الحالين

استنلَ الإسنوي على أن الحال بكون للأقرب بقول من كلام العرب. - الحديث الثشريف: اختلف النحاة أيما اختلاف في الاسنتشهاد بالحدبث الثنريف في النقعبد

للانحو العربي؛ فجاء اختلافهم على ثلالة انجاهات:
الاتجاه الأول: صحة الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو العربي:
وذهب إلى ذللك طائفة من النحاة؛ منهم: ابن خروف، وابن ماللك، وابن هثام.
الاتجاه الثاتي: رفض الاستششهاد بالحديث والاحتجاج بـه صراحة: ذهب إلى ذللك طائفة من النحاة، منهم: أبو حبان، وأبو الحسن ابن الضائع، و السيوطي.

الاتجاه الثثلث: التوسط بين المنع والجواز:
ذهب إلى ذلك: أبو إسحاق الثناطبي، فقّ قسَّم الحديث إلى قسمين: القسم الأول: مـا يعنتى ناقله بمعناه دون لفظه، و هذا لم يقع به اسنتشهاد أهل اللسان.
القسم الثاني : عرف اعتتاء ناقله بلفظه، لمقصود خاص، كالأحاديث
 النحو (10)
والذي أمبل إلبهه هو الرأي الأول وأستنلّ بما استنلَّ به ابن حزم إذ قالل: "والذي لا شككَّ فيه فهو أنه عليه السلام أفصح من امرئ القيس ومن اللثُّمَّاخ ومن حسن البصري، وأعلم بلغة قومه من الأصمعي وأبي عبيدة وأبي عبيد، فما في الضـلا أبعد من أن يُحتج في اللغة بألفاظ هؤلاء و لا يُحتْج بلفظة فيها عليه السلام!"(T).
ومن أمثلة المسائل التي استدل لها الإسنوي بالحديث النبوي: المثال الأول: قوله: "لهل ثقع إذ موقع إذا فنكون للمسنققبل وكذلك بالعكس فيه مذهبان حكاهما في الارنتشاف في الكلام على (إذا) وڤال:
 أَرْضِكُْهُ، الآية وفي البخاري في حدبث ورقة بن نوفل: لَيْنَتِي أَكُونُ حِيَّا إِذْ
 أحادبث البخاري وفيه دليل على استعمـال إذ للزمـان المسنقبل ولم يذكره أكثر النحا:"(AV)
اسندلَ الإسنوي على استعمال (إذ) للزمان المسنقفل بحديث عن النبي

المثال الثاني: قوله:"إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة احنمل المضي والاسنقبال كما قاله في التسهيل أما الأول فقد اجنمع فيه

الأمران في ثول الثناعر :
من الأمر واستجلاب مـا كان في غد
وإني لآتبكم تشكر ما مضىى وأما الثاني: و هو الصفة فمثال المضدي فيه واضتح، وأما الاستقبال


اسنذلَّ الإسنوي بالحديث الثشربف على أن الماضني ڤد بدلُّ على
الاستقبال.
ثانيا: الإجماع:
الإجماع لـغةً:
الإنفاق، يقال: هذا أمر مجمع عليه؛ أي: متفق عليه، وشال الر اغب: أي اجنمعت آر اؤهم عليه. فال الفراء: الإجماع: الإحكام والعزيمة على الثنيء؛ تثول: أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج، وبقال: أجمع أمره؛ أي: جعله جمبعًا بـدد مـا كان منفرقًا. وتفرقه أنه جعل بدبره فيقول مرة: أفعل كذا، ومرة: أفعل كذا، فلما عزم على أمر محكم أجمعه؛ أي: جعله جميعًا(19). الإجماع اصطلاحًا:
قال ابن جني: "فإذا كانت إجازة ذللك(•9) مذهبًا للكافة من البلدين(9) وجب عليك أن تتفر عن خلافه، وتستوحش منه، ولا تأنس بأول خاطر يبدو للك فيه"(بَ)؛ فبسثتبط من مقالة ابن جني أنه عرَّف الإجماع بأنه: مـا اتفق علبه

البصريون و الكوفيون
قال السيوطي: "بأن بجمع أهل العربية على أن علة هذا الحكم كذا كإجماعهم على أن علة تفقير الحركات في المقصور التعذر وفي المنقوص

الاستثقال"(94).
ومن أمثلة المسائل الني اسندل لها الإسنوي بالإجماع: المثثال الأول: قوله"اتفقّقَ النحاةُ على أن أصل (غير) هو الصفة وأن

- الاستثاء بها عارض بخلاف إلا فإنها بالعكس، ويشترط فيها -أي في غبر أن يكون ما قبلها ينطلق على ما بعدها؛ فنتقول: مررت برجل غير عاقل، و لا يجوز أن نقول: مررت برجل غير امرأة، ولا رأيت طويلا غير قصبر بخلاف ل النافية فإنها بالعكس"(49 ${ }^{(9)}$ نقل الإسنوي إجماع النحاة في أصل (غبر). (المثّال الثاني: قوله"إذا أثنيت بأجمعين في النأكبد فقلت مثلا: جاء القومُ أجمعون أو كلهم أجمعون فقال الفراء: يفبد الاتحاد في الوقت، والجمهور على أنه لا يفبده وأنه بمثابة كل، ودلبله ڤوله نتعالى: چپ جم حج حم خج خح چپ"(90)
نقل الإسنوي إجماع النحاة في أن (أجمعين) تجري مجرى (كل).
ثُالثا الثقياس:
القياس لغةً:
قاس الشيء بغيره وعلى غيره فانقاس قدره على مثاله، وبابه باع وقال، وڤياسًا أيضًا فيهما. ولغ يقال: أقاسـه. والمقدار مقياس، وقايس بين الأمرين مقايسة وقياسًا، و اقتاس الثشيء بغبره قاسه به، والمقياس: المقار . وقاس الشّيء يقوسه فوسا: لغة في قاسه يقيسه. ويقال: قسته وقسته أقوسه قوسا وقياسًا، ولا بقال أقسته، بالألف. والمقياس: ما قيس به. والقبس القاس:
 القياس اصطلاحًا:

نقل ابن الأنباري تعريفات حول دصطلح القباس فقال: "قجل: هو حمل فرع على أصل بـِلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع، وقبل: هو إلحاق الفر ع بالأصل بجامع، وقيل: هو اعتبار الشيء بالثشيء بجامع"(98). قال الدكتور محمد عبد: "هو حمل غبر المنقول على المنقول إذا كان

في معناه، وحمل غير المنقول على المنقول معناه فياس الأمتلة على القاعدة،
وذللك أن المنقول المطرد يعتبر ڤقاعدة، ثم يقاس عليها غبر ها"(1^9).
وقال الدكتور محد خير الحلواني: "حمل فرع على أصل لعلة جامعة بينهما، وإعطاء المقبس حكم المقيس علبه في الإعراب أو البناء أو

الثصربف"(99).
ومن أمثلة المسائل التي استدل لها الإسنوي بالقياس: المثال الأول: فوله"(كان) تدلّ على انصـال اسمـها بخبر ها في الماضـي، وهل تدل على انقطاعه أم لا بل هي ساكتة عنه فيه مذهبان الأكثرون كما قاله في الارنتاف على أنها ندل عليه ثم استدلَّ بالقياس على سائر الأفعال

الماضبةّ ومـا ادعاه من الانقطاع في غير ها ممنوع"("') استدلَّ الإسنوي بالقياس في أن كان تـل على اتصـال اسمها بخبرها في

المـاضـي ڤباسا على سائر الأفعال الماضبةة.
(لخانمـة
فيما يلي ذكر لأهم النتائج النتي ثوصل إليها البحث: 1- جاء ترتبب الإسنوي في كتابه دو افقا لترنيب أقسام الكلمة، فقد بدأ في الأسماء، ثم الأفعال ثم الحروف.

1- لم ينتم الإسنوي إلى مذهب نحوي معين، بل بختار ماو افق الدليل. r اعتمد الإسنوي على مصـادر نحوية متعددة، منها مـاهو خاص بمصـادر

البصريين، منها مـاهو خاص بمصـادر الكوفيين.
r- لم يكن الإسنوب مقلدا، رأينا ذللك في مناقشتنه لشيخه أبي يحبان.
؟ - الأصول النحوية الني اعتمد عليها الإسنوي في اسنتـهاداته النحوية هي
السماع و الحدبث اللنبوي، وكلام العرب، والإجماع و القياس.
0- الإسنوي ممن برون الاستشهاد بالحدبث النبوي.

الكوكب الاري صــا
 مقصورة مدينة بصعيد مصر


 (Y) انظر : المنهل الصـافي (Y/Y) (Y) (Y)









 ( انظر : المنهل الصافي (Y) (Y/V)





 (

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y0) انظر : العقد المذهب (ص: • •؟). }
\end{aligned}
$$



$$
.(Y \leq Y / Y)
$$



(
(
(









(
(گ) انظر المسـألة في: الكتاب (

.(Vr
 - كابن عصفور ( ( V )
 ومع ابنك بالسكون قبل حركة وبالكسر قبل سكون. وبعضهم يفتح قبل السكون، هكذا روى الكسائيٌ عن ربيعة، ولولا الكسر قبل السكون لأمكن أن يقال إن السكون سكون تخفيف لا سكون بناء.
وقد خفى على سييويه أن السكون لغة لأنه قال: وسألت الخليل رحمه اله عن معكم لأيِّ شيء نصبتها؟ فقال: لأنها استعمنت غير مضـافة اسمـا كجميع ووقعت نكرة كفو لكـ جاءا معا وذهبا معا وقد ذهبا معه، ومن معه، صـارت ظرفا فجعلو ها بمنزلة أمام
 يزل بالإفر اد ولذلك بيَّن من كلامه الذي ذكرتهـ"
(01) فال أبو الحسن: معا على هذا السم وألفه منقلبة عن ياء كرحى، لأن انقلاب الألف في هذا الموضع عن الياء أكثر من انقلاذبها عن الواو، وهو قول يونس. انظر :
لسـان العرب (YAM/ O).
 (
 الناس في الآية قُصد بهـ نعيم بن مسعود و أبو سفـيان بن حرب. انظر بتصرف
 أنـه لم يدل على العموم للقرينة التّي أسلفناهاها.
 ( (0ヶ) انظر : الحوكب الآري (ص: \&) (0ヶ).
(OV) وتحرير قول أبي حبان يتضح في التذييل و النكهيل ( (OV/\&) إعلامًا بوقوع الفعل عسيرًّا أو بعدم وعدم دقاربته إذا أدخات حرف النفي على كاد

ويكاد فذهب الزجاجي وغيره أنه يدل على نفي الفعل ومقاربته. فإذا قلت: (مـا كاد زيد يقوم) فمعناه نفي المقاربة، ويلزم من نفي المقاربة نفي القيام، ولاّلك قالو الو

 بعدمه و عدم مقاربتة)".
 ( (1ヶY/ )


(Y) كفول السهيلي في نتائج الفكر (ص: Y•V): "لا يجوز إضمار حروف العطف، خلافاً للفارسي ومن قال بقوله؛ لأن الحروف أدلة على معان في نفس الدتيكّلم، فلو أضمرت لاحتاج المخاطب إلمى وحي بسفر بـه عها في نفس مكُلِّهُ".

اللنبيب (ص:




 اسم (كان) بعده، و الصسواب عنده: أنه اسم لكان محذوفة مفسَّرة بكان المذكورة، أو مبتدأ، والأول أولىى لأن همزة الاستغهام بالجمل الفعلية أولى منها بالاسمية،
 سييويه (أند أخبر عن النكرة بالمعرفة واضـح على الأول)؛ لأن ظبيا المذكور اسم كان. وخبره أكك.
وأما على الثّني: فخبر (ظبي) إنما هو الجملة، والجمل نكرات. ولكّن يكون محل الاستشهاد فوله: (كان أكك) على أن ضدير النكرة عنده نكرة، لا على أن الاسم
مقام" انظر : شرح الشو اهد الشعرية (70/1 ؟).
 مضدر" و علّ" ومشارٌ" بـه ومنادى وموصول ومضـان وذو أداة. وأَعْفَها ضميرُ المتكَلم، ثم ضميرٌ المخاطب. ثم العلم، ثم ضمير الغائب السالم عن إِهام، ثم
 (Y) (TY)

( ( ) و ( ) ( الكلام بأنه: "فول دال على نسبة إِندادية مقصودة لذاتها. تول: جنس بشمل الكّلمة،
 وإسنادية، احتر از من النسبة التقفيدة كنسبة الإضافة نحو : غلام زيد، ونسبة النعت؛ نحو: الرجل الخياط على أنـن نعت، ونسبة العامل نحو: الضارب زيدًا، والإسناد نسبة شيء إلى شيء على سبيل الاستثلالا







$$
\begin{aligned}
& \text { (VY) انظر : الكوكب الاري (ص: (VY) (VY) }
\end{aligned}
$$

(V\&) قال أبو حيان في الارتشتاف (VY\&/Y): "و هلال منه خلاف: منهم من يجعله مثل

















$$
.(\leqslant \pi r / r \cdot)
$$

(9•) (9) يقصد: أبة قضبية نحوية.
(91) (9) يريد: البصرة و الكوفة.









## المصادر والمراجع

الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحدد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المنوفى: 07 عهــ)، المحقق: الثنيخ أحمد محمد شاكر، قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار الآفاق الجدبدة، بيروت. ارنتشاف الضرب من للسان العرب، أبو حبان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حبان أثبر الدين الأندلسي (المتوفى: Vگ0 هـ) ، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضـان عبد النواب، الناشر:
 أصول التنكير النحوي، د. علي أبو المكارم، دار غريب، طا، ناريخ النشر V. - أصول النحو العربي، الدكتور محمد خير الحواني، الناشر الأطلسي، الطبعة الثانية.
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، الدكتور محمد عبد، عالم الكتب، الطبعة الرابعة 9 1م 9 ام. - الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو، أبو البركات
 لهما وعني بتحقيقهما سعيد الأفغاني، دار الفكر، الطبعة الأولى بدمشف 90V امه الطبعة الثانية بيروت 19V1م.

- الاقتراح في أصول النحو، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السبوطي (المتوفى: (19هـ))، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، راجعه وقدم له: علاء الاين عطية، الناشر : دار البيروتي، دمشق، الطبعة:

ه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد اله الشوكاني اليمني (المنوفى: . بيروت.

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جال الاين السبوطي (المتوفى: (919هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الناشر : المكتبة العصرية - لبنان / صبدا. تانج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضىى، الزَّبيدي (المتوفى: O. O اهـــ)، المحقق: مجمو عة من المحققين، الناشر : دار الهـاية.

تسهيل الفوائد وتكمبل المقاصد، محمد بن عبد الله، ابن ماللك الطائي الجياني، أبو عبد الثه، جمال الدبن (المنوفى: FYYهــ)، المحقق: محمد كامل بركات، الناشر: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، سنة النشر:

النذييل والنكمبل في شرح كتاب النسهيل، أبو حبان الأندلسي، المحقق: د. حسن هنداوي، الناشر : دار القلم - دمشق (من ا إلى 0)، وباقي الأجزاء: دار كنوز إثبيلبا، الطبعة: الأولى.
تتذبب اللغة، دحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو دنصور (المتوفى: -V •هـــ)، المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحباء النزاث
العربي - بيروت، الطبعة: الأولى، 1 . Yץم.

نوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم و ألقابهم وكناهم، محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القبسي الامشقي الثشافعي، شمس الدين، الثثهير بابن ناصر الدين (المتوفى:

Y40 د/ مشارى بن عبد اللهُ اللحربى : الفكر النحو ي في كتاب الكوكب الاري

الدحقق: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، r991م. 19 .
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفبة ابن مالكك، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد النه بن عليّ المرادي المصري المالكي (المنوفى :

 . ${ }^{\text {r...人 }}$
الحدبث النبوي في النحو العربي، الاكتور محمود فجال، الناشر أضواء السلف.

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر،
 إبر اهيم، الناشر : دار إحباء الكتب العريبة - عبسى البابي الحبي الحبي وشركاه

الخصائص، المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (اللمتوفى: ץ ヶوهــ)، الناثنر : الهيئة المصرية العامة للكتناب، الطبعة: الرابعة. الارر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد
 محمد عبد المعيد ضان، النانشر : مجلس دائرة المعارن العثمانية - صبير
 ه شرح أبيات سييويه، يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الهُ بن المرزبان
 الريح هاشم، راجعه: طه عبد الرعوف سعد، الناشر: مكثبة الكلبات

الأزهربة، دار الفكر للطباعة و النشر والنوزيع، القاهرة - مصر، عام

- شرح الشو اهد الشعرية في أمـات الكتب النحوية »لأربعة آلاف شاهد شعري«، محمد بن محمد حسن شُرَّاب، الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت

شرح الكافية الثنافية، محمد بن عبد الله، ابن مـلك الطـائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: IVYهــه)، المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي، الناشر: جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء النزاث الإسلامي كلبة الثربعة و الاراسات الإسلامبة مكة المكرمة الطبعة:

الأولـى.
شرح اللمـ، لأبي إسحاق إبر اهيم الثنبرازب، حهقه وڤدم له ووضـع فهارسه عبد المجيد نركي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،

$$
\text { 1 } 9 \wedge \lambda-\lambda
$$

- شرح المفصل للزمخشري، بعيش بن علي بن بعيش ابن أبي السر ايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن بعيش وبابن الصـانع (المثوفى: بیڭهــ)، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى،

$$
\cdot r \cdot 1-\infty \quad 1 \leqslant r r
$$

الصـاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرباء القزويني الرازي، أبو الحسبن (المثوفى: 90ヶهــ)، الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة: الطبعة الأولى

$$
\text { . } 99 \gamma-ه 1 \leqslant 1 \lambda
$$

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعبل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: سوهسهـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة V•I \& هـ . 19 NV
طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الثشبي الامثنقي، نتقي الدين ابن قاضـي شهبة (المتوفى: (101هـ)، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الأولى، V. 1 .

طبقات الفقهاء اللثافعية، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،
 .al9V.

- طبقات الثافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن نتقي الدين السبكي (المتوفى: VV1هــ)، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والنوزيع، الطبعة: الثانية، .- ) ミ1ヶ

العقد المذهب في طبقات حملة المذهب، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ؟•1 هــ)، المحقق: أيمن نصر الأزهري - سيد مهني، الناشر : دار الكتب العلمبة، بيزوت
لبنان، الطبعة: الأولي، 15 VI هـ - 199V م.

عيون الأخبار، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن فتيبة الدينوري (المتوفى:


الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء؛ أبو بشر، الملقب سيبويه (المتوفى: •^(اهــ)، المحقق: عبد السلام هحمد هارون، الناشر :
 كثف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دصطفى بن عبد الله كانب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى:
 بنفس نزقيم صفحاتها، مثل: دار إحباء النزاث العزبي، ودار العلوم الحدبثة، ودار الكتب العلمبة)، تاريخ النشر: (؟9ام. ه الكوكب الاري فيما ينخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الثافعي، أبو محمد، جمال الدين

 لسـن العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصـاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 1 (VIهــ)، الناشر : دار
 - مخنار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، الطبعة: الخامسة، • •
-المدارس النحوية، أحمد شوقي عبد السلام ضيف الثشهير بشوقي ضيف (المتوفى: المسائل الحليات، أبو علي الفارسي (المنوفى MVV هــ)، المحقق: د.

حسن هنداوي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمـام محمد بن سـود الإسلامبة فرع القصبيم، الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والثوزيع، دمثق - دار المنارة للطباعة و النشر والثنزيع، بيروت الطبعة: الأولمى

$$
191 V-\infty 1 \Sigma \cdot V
$$

- مصطلح الحدبش، محمد بن صـالح بن محمد العثيمبن (المثوفى: -

$$
199 \text { م. }
$$

- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 90 هـهـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر :
 - مغني الليبب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله

 دمشق، الطبعة: السادسة، 910 ام.
 تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، عبد الله الجبوري، الطبعة الأولى

$$
\text { .al } 9 V r-1 r 9 r
$$

المنهل الصـافي و المستوفى بعد الو افي، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله
 ووضـع حو اشبه: دكتور محمد محمد أمين، ثتقيم: دكنور سعيد عبد الفتاح عاشنور، الناشر : الهيئة المصربـة العامة للكتاب. نتائج الفكر في النَّحو للسُّهَبِلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الن بن أحمد السهيلي (المتوفى: (ON1هــ)، الناشر: دار الكتب العلمبة - بيروت،

$$
\text { الطبعة الأولى: r } 1 \text { 1 } 199 \text { 1 م. }
$$

- هـع الهوامح في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالٍ الاين اللسبوطي (المتوفى: (919هـ)، المحقق: عبد الحمبي هنداوي،

الناشر : اللكثبة التوفيقية - مصر .

- الوفيات، المؤلف: تقي الاين محمد بن هجزس بن رافع السلامي



