وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الكوفة / النجف الأشرف كلية الآداب / فسم اللغة العربية

توجيه الثناهد القرآني في الدرس النحوي عند الخليل في كتابه الجمل في النحو
در اسة المعنى النحوي ومعطياته التفسبرية
(الخليل،سييويه،التوجيه النحوي بـين الرفي والنصبب،بين الحـال والخبر،الغاء(كان)،تحويل
زمن الفعل من المضي إلى المضـار ع وبالعكس،تضمين الفعل،توسط الفعل بين صفتين،الفصل
 النصب على الاستغناء و الفرق بينه وبين الرفع،تقديم خبر(لبس)،مجيء اسمها مصدرا مؤو لا

## (بحث)

الثنيخ الاستاذ المساعد
الدكتور رياض كريم عبد الله اللُدبري جامعة الكوفة / كلية الآداب / قسم اللغة العربية

## مستخلص البحث

ولا شـك أن أسـلوب القر آن الكـريم مـن أرقـى الأسـاليب التـي عرفتهـا اللغـة العربيـة، يزخـر
 تنغي عن اللنفصيل لدواع بلاغية تتاسب المقام.كتنكير الاسم كلفظ( خالصـة)مما جاء في صفحات هذا البحث،و كالتققيم والتأخير كعبارة(البرّ"،وأن تولوا).
و انطوى التعبير القر آن على كثير من الاستعمالات التي تمثل قمـة الفصـاحة واتبـاع الانتقاء بحسب القصـد المطلوب مـن اللفظ المنتقى.فقد تجد فـي تنكير الاسـم مـا لا تجـده فـي غيره مـن الأسـاليب البلاغيـة الدقيقة إذ يتفرد بدقاصـد نثير العاطفـة والفكر عنـد المتلقي وتكون مرنبطـة باللياق كالتعظيم والتكثير والتقلالل والتحديد والإيضـاح والإبهـام.وتنكير الاسم يفيد معنـى واسـعا


 الخصوبة والثراء الفكري للنص القر آني.

## مستخلص الاتجليزية

the regions, Mtafqata sense, is Mokhtfattah, Fboathma read the reader is correct in expressing the meaning. Tell a glorified and exalted, as he made the night a home, because he lives it every day and moving, and the rest, Vistqr in his home and his abode. (Aa: Mosque of the statement in the interpretation of the Koran 7: 283, the argument of Ibn Khalouet 146) I do not see it as well, but the meaning the meaning of the name of the actor, including the recipe is Mnonh D to move continuously inform the future, though the meaning that make it a home has always been without the will of the meaning of regeneration which Ptaaqbh with the day and this meaning and that was okay and the fact that Allah will grant the night, but narrow and verse Blfezha atmosphere allows high and wide and started to act a sign of regeneration, which means succession so meaning to mention the day and night. But set the sun and the moon on the meaning of the act indicates the regeneration of the meaning of succession, which befits the sense that he sees the researcher from having to read the reaction of the broad meaning of the succession of night and day, corresponding to the sun and the moon (and night (day and the sun) and the Moon). This is what I see from the art installation of the gateway Quranic Alajaz on the property and reduce the term with the convergence of the

## المقدمة

تعود فكرة هذا البحث إلى بضع سنين خلت، إذ كنت أر اجع كتاب سيبويه(ت • 1 اه هـ) منذ سنة ألف وتسعمائة وثلاث وتسعين حين وقعت بين يديّ أطروحـة الدكتور اه(منهج كتـاب سيبويـه في التقويم النحوي/محمد كاظم البكاء)فكانت مثار انتباهي للكتـاب حتى صــار محط نظري وموضـع

 الحوزة العلمية الثشريفة في النجف الأشرف عمر هما اله تعاللى،وما لقيته من التحفيز العلمـي علىى يـد أسـتاذي العلامــة المرحوم السيد(محمد كلانتـر قدس سـرّه)في الاطـلاع علـى منــاهج التـأليف
 منحني الصبر ،و التعلم بطرق تحليل مضمونها ومحاولة صياغتها بلغة معاصرة.

 أحـاول دخـول عـالم المقتضـب للمقارنــة بينهـــا فلم آنس بـه فكـان كتابـا بالنسـبة إلـيّ يبعـث علـى الشرود وذهاب العزم ويجلب لي الضجر و النحس.
 أحـاول در استها وحفظهـا وكـان الثـاهد القر آنـي في الكتـاب يشغل حيزا اكيبرا مـن اهتمامي،وهو أنـا
 المخزومي أستاذ نحويي العصر(الخليل بن أحمد الفر اهيدي)فجعلت أرصد آراءه في الكتاب وفي غيره.

وحاولت أسجل موضو عا عن الخليل،أو في كتـاب سيبويه في در استتي على الماجستير فلم
 الر غبة بمناسبة الاتصـال بكتاب(الجمل في النحو)للخليل بن أحمد فيما بعد سنة ألفين.فعكفت عليه
 سنة (
ولا شـك أن أسـلوب القر آن الكـريم مـن أرقـى الأسـاليب التـي عرفتهـا اللغـة العربيـة، يزخـر بالتنوع في أسلوبه بحسب ما يقتضيه المقام من حكمـة البيـان عن المقاصد العليـة فيذكر مفردات تغني عن اللتفيل لدواع بلاغية تتاسب المقام.كتتكير الاسم كلفظ( خالصـة) مما سيمرّ،و كالتقديم والتأخّير كعبارة(البرّ،ووأن نولوا).
فقد تجد في تتكير الاسم مـا لا تجده في غيره مـن الأسـاليب البلاغيـة الدقيقة إذ يتفرد بمقاصد تثير العاطفـة والفكر عند المتلقي وتكون مرتبطـة بالسياق كـالتعظيم والتكتير والتنقليل و التحديد والإيضـاح والإبهام.وتنكير الاسم يفيد معنى واسعا لا يبلغ المرء كنهـه فيمـا لو عَرَّفـ،فهور يصبيب

 اللغوية،و التحصيل،و العلم والتفسير ،وبهذا التعدد نفسر الخصوبة والثراء الفكري للنص القر آني. و على هذا النحو جرت تفصيلات البحث في سرد الثو اهد النحويـة القر آنيـة الواردة في كتـاب

 المعنى بين التوجيه على الحركة الإعرابية وما يمكن فيه من حركة إعرابي ابية أخرى.
 مدى إمكانية تتـعب الوظيفة النحوية للمفردة تبعا لهذا التغيّر الحاصل بوجه من وجوه القراءة.

كما تصدى البحث في جانبه الثاني لبيان أثنر(المفردة)،وقد أحصـى الباحث جملـة مـن الثـواهد القر آنية من مادة البحث في هذ المسألّة.


 در اسـة الدكتورة خديجـة أحمد المفني الموسومة (نحو القراء الكوفيين)و هو غبر مـا نحن فيـه إذ تتعرض لتنسويغ القراءة وبيان الحجة فيها من الجهة النحويـة فجمعتٌ آراء العلمـاء في الاحتجـاج لتصحيح القر اءة من الجهة النحوية . ودراسة الأستاذ قاسم الحميري(النوجيه النحوي للقراءات القر آنية)و قد خصصه للدراسـة منهج العكبري(ت 7 ا 7 هـ) وآر ائه في تسويغ القراءات وتعديدها. فكانت هذه الدراسة التي يقدمها الباحث بعنوان(توجيه الثاهد القر آني في الدرس النحوي عند
 جامعـة بنهـاـ كليـة الآداب) الموسـومة:كتناب الجمـل فـي النحو (المنسـوب للخليـل بـن أحمد)در اســة







 جميع صحبه الميامين الذين اتبعوه بإحسان.
الباحث
النجف الأشرف - r ب/ ربيع الأول/ ع \& اللهجرة

## تمهيا في فكرة البحث وخصائصه


 فهي مصدر لغوي من مصـادر الدراسة اللغوية ويقوم عليه أصل كبير ورئيس مـن أصـولها وهو اللسماع فلم يخفله النحويون تماما وإنّما أخذوا به إلى إلى حدّ كبير . قد تختلف القراءة بتغيير حركة إعرابية مما يتوفر معه الدرس على مساحة طبيا الـية مـن الدر اسـة


 مصـاحف المسلمين.و اتخذ الزجاج(ت ( الّهـ)موقفا متحفظا وهو يدعو إلى ذلك وهو مهو مـا صـرح





 على تعدد المعنى النحوي ما يكثف عن عن دلالة اللايلق ومعنى الاقي الخطاب من جهة تفسيره .



 بهـا الإنسـان قبـول الأعمـال وجـزاء الـرحمن ويـدل عليـه الحـيث المشهور (الصـــاة تنـهـى عـن الفحشاء و المنكر فإذا قبلت قبل ما سو اها وإنْ رُدت ردّ ردّ ما سو اها). والبحث النحوي عند الخليل وسيبويه في ذلك كلـه بحث فـي في المعنـى وكثـف عن طر وائقه في التتعبير من خلال الحديث عن العامـل والتقديم و التأخبر والإضـمار ونحو ذلك ممـا يكون طريقا
 يقال في حقّ الصناعة النحوية أنّها أهملت المعنى .. نـع إننا متى أردنا أنْ نتخفة مـن أِنـ أعباء هذه الصناعة لابدّ لنا من وصل الارس النحوي بدر اسـة علم المعـاني وربطـه بهـا و إعادتـه إلـى سـابق عهذه في الارس النحوي عند الخليل وسيبويه. وع عندئذ ستكون دراسة النحو أقوى أثنرا وأغزر انتاجـا وأيسر طريقة.وذلك مـا يحـاول الباحث جعله نهجا لدر استه النحوية،،داعبا الأساتذة الفضلاء أنْ يجعلوا در اسة المعنـى أمـامهـم في تسـجيل موضو عات الار اسات العليا . ذلك أنّ اسنتباط المعنى من مكنون اللفظ لايخضع لقاعدة بعينها بل النصّ هو الذي يدلّ علىى مفاتيح مخزونه من المحنى من خلال رمز اللفظ وخصـائص الاسناد بما يمثل علامة/ قرينـة عليـه
 النفي(لا) بينهـا والفعل في الحالتنين.وقد تـأتي تفسـيرية وتـأتي تحتمل الوجوه كلهـا و لاسبيما عنـد مجيء القراءة عليها.و هكذا الثأن في بقية المسائل النحوية. من ذلك مـا يُلحظ مـن أثر تنيير جهـة الاعراب مـن حيثيـات المعنى. في نحو فول الثــاعر:

وجدنا في كتاب بني تميم: أحقُّ الخيل بالركض المُعـارُ

 حيث العامـل ومدتنع مـن حيثيـات المحنـى فالنصب علـى معنـى الوجدان المــادي بالتجربـة ور أي

العينهو الرفع أنّهُ وجد خبرا في كتابهم مفـاده:أحقُ الخبل بـالركض المعـارُ.و على هذا يُششَد بيت ذي الرُّمّة: (الو افر)
سمعتُ:الناسُ ينتجعون غيثا
 الكلام.ولو نصب لكـان المحنى سـمع هو بنفسـه وكـان لفظ النـاس و اقعـا في حيز الفعل بالحدث الو اقع.



 الفعل،كما نقول:رأيت الأسد يافتى.فالمرئي واقع في حيز الفعلـ



 ففي كتب اللفسير أنّ النصب في(قالو ا:سلاما)على المصدر الساد مسد فعله المستغني بهه،و هذا


 المعنى حينئذ:أنّهم قالو ا:تحية و وقو لا معناه سلاما. وقد تؤثر الحركــة الإعرابيـة بتغيير المعنـى بأكـلــه كقر اءة الرفـع فـي منفي(لا)اللـي يحول
 إلى كونها بمعنى ليس. و الفرق بينهما من جهة الرفع و النصب فنقول على النفي لاستغر اق الجنس:(لا مـالَ لزيد)و هو


 مـا يحني أنّ تغيير الحركة الإعرابية تغيير في عنوان اللفظ ووظيفته النحوية،،ما يعود على الكـلام بتغيير جهة المعنى فيه،وتغيير منحى الدالالة عن قصد المتكلمٌذلـك بـأنّ نفي الجنس قطعيّ

 من البعد بين النفيين فــ(لم)تنفي الزمن الماضـي،ووتفي(لما)الزمن الحال،كذلك تنفي(لا)التـي هـي
 يوجد بعض أفراد المنفي بنحو ما من الوجود




 و القمر (\&)
ويرى الباحث في تفسير المعنى النحوي لهذه القراءة لايمثل تفسبر النصه القرآني لاختالف



عطفًا على موضـع(الليل)؛ لأنّ (الليل)و إنْ كـان مخفوضٍـا في اللفظ،فإنـّه في موضـع النصـب، لأنّه مفعول(جاعل). وحسن عطف ذللك على معنى(الليل)وليس على لفظه، للاخول فوله:(سكنًا)بينه وبين(الليل)،قال الفرزدق:(الطويل)
قُُعُوداً لَلَى الأبْْوِ ابِ طُلابَ حاجَةٍ .. عَوَانٍ مِنَ الْحَاجَاتِ أَوْ حَجَةً بِكْرًا


 الحاجات)نصب ووصفها بالبكر .و هذا مظهر من مظاهر العنايـة بـالمعنى وسلوك سبيل الإعراب للبيان عنـ.
وقد يجيء مثل هذا أيضًا معطوفًا بالثـاني علـى معنى الذي قبلـه لا علـى لفظـه، وإن لم يكن




 مصيب في الإعراب والمعنى.إذ أخبر جل ثناؤه أنّه جعل الليـل سكنًا؛ لأنّه يسكن فيـه كل متحرك
 ولست أر اه كذللك بل المعنى من جهة اسم الفاعل بـــا هو صفة غبر منونــة دال علـى المضـي
 معنى التجدد بشكل تفصيلي فيه بتعاقبه مع النهار و هذا المعنى وإنْ كـان حسنا وحقيقـة أنـه تعـالـى

 والاتساع في التعبير فالرمز(سكنا) يسمح بتصور مـا يقابله من الحركة وبالتـالي ذكر الليل يسمح بتصور النهار عند تصـور الحركـة وهكذا يدل رمـز الثمس ومـا يقابلـه مـن القمـر وكلاهـــا يـلـ
 ويمكن فيه كلام آخر وهو إر ادة معنى الثبوت الذي في الصفة المشبهة في أحد أوز انهـا ممـا

 باستمر ار . (^) وذلك لعدم الدليل في الصفة على الحدوث. لكنّ نصب الشمس والقمر علىى معنـى الفعل(جعل)يدل علـى التجدد لمعنـى التعاقب و وهو مـا

 على خاصية الإيجاز واختز ال اللفظ مع تلاقي الأطر اف والشا واله تعالى أعلم زيادة في كون المعنى على الدوام أوفر في القـرة المستقرة الثابتة في حقه تعـلـى وكـى وكأنّ معنى التجدد على حسنه دال على الحاجة إلى تجديد التعاقب مع تجدد الإر ادة وهو أقلّ مؤنـة مـن معنى الاستقرار في كونه مريدا للتعاقب الثابت في إر ادته تعالى..
 النص،بساعدنا كثير ا في جلاء المعنى الحقيقي.فالسياق يقوم بتحديد العلاقات السياقية التيا التي تـربط الكلمات في التنركيب لأنّ (الكلمـات في التنركيب تكتسب قيمتهـا مـن مقابلهـا لمـا يسبقها أو بلحقهـا من كلمات)"(9) فالكلمة تكتسب قيمتها من مجاورتها للكلمات السـابقة و اللاحقـة لهـا في أي تركيب أو نصنّ ومـا يـرد في الآيـات الكريمـة مـن مقابالات في الألفاظ،وجمل متسقة أفـادت السبـاق في

اسـتنطاق النص،وذلـك يتضـح فـي حـود نظريــة الاعراب مـن دون داع للالتنزام المتحجر في العامل اللفظي. ومنِ ذلك قوله تِ تُعالِ:

 جعل(أنّها)بمعنى لعلها على لغة أنّ في لعلّ.ولم أجد إنثارة في الكشَف عن المعنى. ولكنّي رأيت أنّه لما كان الفعل مؤكدا بالنون وسياقه فعلي قابـل للتحقق و عدمـه مشوب بالقسم



 في تأكيبد الإيمَان.
وجاء الجواب المؤكد بهيأة الجملة الاسمية لمعناه الصِّريِح في الثبورت مـــا يفيد تنثيـت معنى

 الخليل في رعايــة اللمعنى بنوج جيهاتـه النحويــة فتوصـل الباحث فيمـا يصـلح أنْ يكون معيـار ا في ضبط حركة التوجيه النحوي وإيجاد الفارق بينها وبين التأويل النحوي.
إنّ النتأويل يعمل على ابنكار العلاقات الرابطة في السياق وقد يبتعد في أثناء ذلك عن المعنى الو اضتح وقريب التنتاوش بينما يبحث التو جيه النحوي في علاقات الاسـناد نفسـها و اكتنــاف طن طرق الاسناد بالاعتماد على علامات الإعراب مـع وضـوح مشرب البـاحثين فـن يتعصب في عنايتـه
 يتناقض معنـاه مـن دون أن يلتفت وحينئذ سيمثل جور ا على المعنى و انحر افـا عن القصد وو فيما ئُتي ما يمكن أن يصطلح عليه الباحث معايير يلحظها الباحث في منهج تفسير العلامـة الاعرابيـة في سبيل الكثف عن المعنى.و هي كما يأتي:

1. الحفاظ على المعنى الشرعي للنص مـن دون إجراء التعديل عليـه بحسب عقيدة البـاحثين أو بحسب مأخذهم الفقهي فيما يتعلق بالحكم الشر عي كما يجري في آيـة الأرحام وأيــة الوضـوء مما اشتهر بين الدارسين.
「. عدم محاولة،أو قصد الخلاف من أجل الخلاف ورد الآراء من دون دليـل علمي علـى الر غم من أنّ الخلاف اللغوي في تفسير تعلق اللفظ برو ابط الاسـناد وتوجيـه العلامـة الاعرابيـة بين
 والكثـف عـن معنـى دقيـق فـلا يجب عليـه الطعـن بمـا سبقه مـن اللتوجيـه النحوي واللغوي للسياق.
 يفسد على اللباحث أصـالتها مما يضطره الأمر إلى ابتكار رموز وقرائن مفتعلة تفسد النص.
 أحكام بحسب موضو عاتها الفقهية أو التكوينية أو العقاية

 علامة النصب(الفتحة)التي تثشير بحسبَ العادة إلى الَموفع الاسـنادي للفعل(يرسل)النصب بــ(أنْ)

 و هو اسمٌ صريحٌ))((1) "،وذلك أنّ الفعل المعطوف على اسم صـريح لايقصد منـه لفظ الفعل وجب نصبه بأنْ،أَيْ:أنْ يكون الفعل بتأو يل اسم من لفظ الفعل وهو(مرسـلا).فجعل النحويون هذا الفعل منها.و هو يشبه شو اهد المسألة بالصورة اللفظية ويختلف عنها من حيثيات عالقات السياق.
 من وراء حجاب،أو إلاّ أنْ يرسل رسو لا ور هذا المعنى سليم غير أنّ فيه نظرا.


 إلى ضباع المعنى وضعف العبارة.
ولعدم صحة حمل الآية على الشواهد المعروضة من كلام العرب في المسـألة،فوعند مر اجعتهـا


 رفع(يرسلُ).من ذللك البيت الثـاهد:(الو افر).
ولبسُ عباءة وتقرّ عيْني أحبُّ إليّ من لبس الثشفوف الِّ
فالمعنى على تأويل الاسم الصريح بالفعل،أيْ:وأنْ ألبس عباءة وتقرّ عيني أحبّ إليّ،أو تفسبر
 هذه المسألةة،وهو غير متحقق بالآية الثشاهد.
لكنّ العبارة، عند الباحث،تسـمح بغيـر هذا التوجيه،لتكثشف عن معنـى دقيق،وبحسـب مـا هـو
 الموضوع الذي تعرضه الآية المباركة من خصـائص التنوع في اتصـال الانبياء بـاله في تبليغ مـا أنزل إليهم.

 مستقلة.تعبر عن سائر الأنبياء.
و الجملة الأخرى(أنْ يُكلّمه من وراء حـن
عن طريق اتصـال موسى عليه السلام بربه كما نتثير إليه آية التكليم. والجملـة الثلالثـة:(أو يرسـل رسـولا فيوحي بإذنه)،أيْ:الرسـول يـوحي بــإذن الله بملاحظــة أنّ الـوحي إلقـاء المعنـى في القلب ويُقصـد بهـا نبينـا محمـا صـلـى الله عليـه وآلـه وسـلم أرسـل إليـه جبر ائيل الأمين عليه السلام.
وقد يجري توجيه الحركة الإعرابية بتعدد الأوجه عند بعض النحويين من دون تحري الدقة


 إسحاق بيعقوب.)(ז'ا'وفي هذا النصنّ بيان عن عناية الفراء بالعامل اللفظي وتغليبـه على المعنى المقصود من حيثيات البناء اللغوي ومعطياتـه التنفسيرية،فقد شـرط في جواز الحكم بـالجر إعـادة

حرف البـاء للتقيد بلفظ الفعل(بشرناها)الذي يتعدى باللباء،و أغفل المعنى على الر غم من وقوع المبندأ والخبر عند رفع(يعقوب)في حيز البشّرى.

و النصنّ المذكور بيان لتعدد العامل في رفع يعقوب ونصبه وجر ه،فمن نصبه أوقع عليه الفعل
 معنى:وجعلنـا مـن ور اء إسـحاق يحقوب لعدم شـمول(و امر أنه قائمــة فضحكت ...)بالبشـرى والهبـة شخصـا بل هي هبة حكمية بالمعنى.
ومن رفع على أنه مبتدأ خبره نقق و وهو ومـن وراء إسـحاق يعقوبهويجوز الجر بنيـة تكرار الباء في صدر الآية أي وبشرناها من وراء إسحاق بيعقوب.
ولم يتعرض الفراء لأثر ذللك على المعنى بل تققله في هدي تحقيق العمل النحوي، على الر غم


 منصـوب على المعنى مـن الهبـة و البشُرى.فلم يكن لتوجيـه الفر اء وابن ماللك أيّ تعلـق بمعـيير النظر في النوجيه النحوي للآيات الكريمات من القرآن الكريم.
 و علامات الاعر اب التي تمثلّ عند الباحث رموزا على المعنى وفيما يأتي بيان ذلك.

## أولا / التوجيه النحوي بين النصب والرفع بتحليل السيـاق وبيان المحنى:

وقع الخلاف في اللتوجيـه النحوي لكثير مـن الشوا هد النحويـة ويمـا يـأتي تفصيل نمـاذج منهـا



فالاسم:ما دل على معنى في نفسه،، غير مقيد بـلزمن وبملاحظـة شكله في الجملـة ينقسم علـى



 أما النصب فعلم المفعولية،ومن سماه الفضلة،في المشهور من فول النحويين،فقد وهم لتضمنـه جواز الحذف مـع بقاء المحنى علـى تمامـه وليس هو مـن الحقيقـة في شـيء وقد أطـال المرحوم






 لوضع قاعدة في الكشف عن العامل في سبيل فبول التحول مـن ظـاهر الحكم النحوي إلـى خلافـه أو عكسه أو مقابلبه بحدود ما يؤكد المعنىى.
يكون التوجيه النحوي في ضوء ما سبق،ومن قراءة المطو لات في التحليل اللغوي عبارة عن تحسس الفروق الدلالية وتلمسها في الوجوه الاعرابية عصمة للمعنى اللـقصود وعنايـة بـه وسبق

 دراسة تعمل على عرض الوجوه الاعر ابية وقو اعد توجيهها من دون تحصين المعاني والكثف
 المعنى الوظيفي،و المعنى النصي و السياقي،و المعنى المعجمي و البلاغي ونحو ذلكـوفافلالدراسة التني لبست تستحق غير منهج الجمع في التأليف وتكرار الأقوال وحسن رصففها هي التي تخلو من
 واسعة للفهم والقراءة في تحرير المعنى التفسبري للسياق وصونلا إلى النص ..

 من الهاء،ألا ترى أنّه قـ يجوز أنْ يكون العامل في الحال هو غير العامل في صـا
 الر افع للحقّ، و عليه البيت:


 عند الزجـاج(ت ا آهــ) أقوى من قراءة النصب،فيجوز أنْ يكون(لظى)عمل في(نز اعـة")، علىى


 ويرى الباحث موقع الحال أجود من غيره علىى الرغم مـن رفض الفارسي النصب علىي


 وبالرجوع إلى الأصل الذي قرره ابن جنـي ممـا سبق عرضــهـ أنْ تكون (الهـاء) هي العامل في

 المعنى بين الخبر والحال المؤكةة.

 الرفع،و النصب،وقر اءة النصب هي المثبتة في مصاحف المسلمين وبها نتجبدُ..


 الابتداء.

 على الاستواء. ويكون المغنـى أم حسب الـين اجترحـوا السيئات أن نجـل محيـاهم وممـاتهم

مسـتويا كمحيـا المـؤمنين ومـــتهم. فـالمحنى مختلف بـاختالف العلامــة الاعر ابيـة لتغيـر الموقع الوظيفي للفظ.

 يُرْزَقَوُونَ

 ومخالفة السابق في الحكم و الموضو ع فلمـا كـان معنى السياق قبلـه طلب نفي الثـك في كونهـ
 الموضوع ولو بالعنوان الثانوي فخالف حكمه وتحول إلى الرفع.
فالرفع على معنى اليقين والنصب على الشك والتـردد في كونهـ على أيّ الحـالين. ومنـه في هذا المجـرى مـن بيـان الفرق الدلالي بـين حـالات الإعـراب و علاماتـهـ مــا يسـجل أثـر النوجيـه
 تُعالى:




أتحسب أنْ لن أكرمك؟بلى قادر ا على إكرامك،أيْ:بلى أكرمك قادرا على أكثر منه.

 زائرَكُكُو هذا يعنى وقوع الفعل حسب عليه، هو هو معمول لـ(حسب)وليس حالا. وإنْ كان الفعل(حسب)وقع قد وقع على(أن لن نجمع)فيكون في التأويل عند الفراء و اقع على الـى الأسماء،وأنثد لمرار بن سعيد:(الوافر).

ولا دُتدارك و الثمسن طفلٌ
 (rr)
 فيه.
و المعنى في هذا التأويل سيكون بعدم إثبـات القدرة بيقين لتعلقه بفعل الظنّ و الشكك،بينما نبـه على الحال من ضمير(نجمع)المفهوم بعد(بلى)أولى لتصوره خبر اليقين بـالجمع و إنباتـه لمـن شكّ فيه وحسب(أن لن نجمع عظامه) ففيهي نقض للغرض)


 تكون(قادرون)رعاية لموضع(نقار) لعدم الناصب على هذا الوجه ولذا فال الفر اء(وليس بشيء). ومن هنـا يتضـح مـا لللتوجيـه النحوي مـن أثنر في التحليـل النحوي وتنسـير العلامـة الإعر ابيـة



فقال الاعرابيّ: لا يكون.فقر أهـا على ضمّ الكاف وكسر الراء،فقال الأعرابي:يكون(٪؟).فـالمعنى هو الذي جعل الأعرابي يرفض ويقبل.

فالآية تتحدث عن نبيّ الله نوح عليه السلام.فكان هو النعمة الهادية التي بعثهـا الله تعـالى هديـة

 تعلق المعنى ببنية الفعل الصرفية فإنّ توجيه المعنى بحسب موقع اللفظ الوظيفي من الكثف عن
 عقاب،وباتجاه المفعولية يكون المعنى ثواب.
فالمعنى يختلف بحسب أحكام الاسناد وعلامات الاعراب ومعاني النحو ولهذا الاختلاف رسم






 بقوله(نويت بالنصب القطع)أنّ الوصف ليس شرطا و قيدا في الفعل قبلـه، أيْ: أنّ حدوث الفعل لا ينو فق على تحقق الشرط حتى كأنّه لا يكون عند عدم الوصف، و هذا في حقيقتـه العلميـة شديد الصلة بالمعنى وطرق التنظير في الكشف عنـ.
ويفهم من صريح هذا النص أنّ المعنى الوظيفي هو المتسلط مركزيـة العلامـة الاعرابيـة في
 الوجهان،بحسب الداللة على المعنى المقصود في الكلام و هو كونه حالا عارضـا بالنسبة للوصف قد يكون وقد لا يكون فليس بشرط.
((أمّا الذي على الشرط مما لا يجوز رفعه فقوله:اضرب أخاك ظلالما أو مسيئا، تريد اضـربه
 الجمع،تقول:ضـربت القوم مجرّدين أو لابسينهو لا يجوز مجردون و لا لابسـون، إلاّ أنْ تستأنفِ
 نصبا،فنتقول:اضرب القوم مجرّدين أو لابسين؛لأنّ الشرط في الأمـر لاز لازم.و فيمـا قد مضـى يجوز أنْ تجعله خبر اهوشرطا.فلذلك جاز الوجهان في الماضـي) )(آ「ومعنـى الثـرط الـلازم أنّ الحدوث متوقف على تحقق الوصف من الحال بما هو وصف الهيأة. وبعـد هــا البيــان يبقى للحكم الإعرابـي مـن جـواز الـوجهين بملاحظــة علاقــات الاســناد وخصـائص الاعراب في الرمز على المعنى تْفصيلٌ يكون بالثثكل الآتي: 1



 رفع(ماهرٌ مجتهُّ علىى ما ذهب إليه النحويون مما هو مبسوط في مظانه.
 فتكون(هي)(رفعت على كلام النحويين لـ(خالصة)،وفي النصب تكون حال من(هي) والأظهر أنْ تكون حالا من زينة الشّهو العامل فيها، عندي،ممنىى الحال.

 الضمير المستتر في الجار والمجرور، ،من عبارة(للآين آمنوا) وحروف الجر تعمل في الأحوال إذا كانت أخبارا عن المبتدأكالن فيها ضميرا يعود على المبتذأ،و العامل في الحال ما في لام الجر

من معنى الفعل(99)




 للك/ثّة قلت: خالصا.ومن قال : فيها عبد اله قائم قال هو لك خالص فيصير(خالص)مبنيا على هو
 القيام،وكنالك لك إنما أردت أن تبيّن لمن الخالص وقد قرئ هذا الحرف علىى وجهين:(قل هي

 ويكون المعنى فيــا يرى الباحت على قراءة النصـب من الآيـة (هي للمؤمنين خالصـةً) فيتّم الـعنى ويفبد فائدة يحسن السكوت عليهـا بعبـارة(هي للمؤمنين)ونكون خالصـة نصبت على بيـان

و علـى قراءة الرفع يكون المعنى(هي خالصـةٌ للــين آمنوا//للمؤمنين)والرفـع علـى أنهـا خبر

 كحكم(فيها)من تُتثيل سييويـ: (فيها عبد الهَ قائم/ و عبد اله فيهها قَامّمّ) بمـا يجري مقياسـا لغيره في تحليل البناء اللغوي.
ولللباحث نظر في مصطلح الإلغاء واللغو في تفسير الموقع الإعرابي لشبه الجملة وتفسير



 يكون تر غيبا،زيادة في أنّها اختصـرت معنى كبيرا من معـالم الدنيا من الزينـة والرزق،ففالتُعيير بـ(خالصة) على الرفع يلائم معنى اللتر غيب من استقرار ذلك لهم من الهَ تعالى،و الخبر أعمق في اللالالة على الثبات من النصيب فأمكن تصور ما قد يخطر على النفس وتستريح لـه العين بعد أن أكدت خلوص هذه النعم ،وقراءة النصب جعلتها على الخلوص والتّهنيب من كلّ ما يكون تكديرا لها من المحرمـات ونحو هـا و لاشكك أنّ قر اءة النصب أضبق في مسـاحتها الدلاليـة علىى المعنى

 الوضوح من دلالة الموقع الإعرابي من نصب(خالدين)في بيـان الحـال وتمـام الكـلام عند فرض
 التنكلم والقارئ في إجراء الكلام على الخبر عن كونهم فيها خالدين. فعندما يقصد بـه الخبر فلا

يصحّ نصبه و عند قصد بيان الحال فلا يمكن رفعه و هذا من أساليب الكثّف عن المعنى الوظيفي الذي يفتح آفاق النص أمام الفهم عند التلقي.







 قال خالدين فيها أبدا أو دائما وفي هذا تهويل عذاب النار بما هو أغلظ. فالنصب إشـارة للاوام بدليل مـا جـاء بعد(خالدين)بِينِما يكون الرفـع مجرد الخبر الذي يحتـاج
 مادادت السموات والأرض.




 العبارَة ليكون الخبر .ومنه فوله تعالى: خَالِدُونَ تُشعرنا بالدوام المؤكد للتهويل.

 بنصب(خالدين) لكان ملغى و العبارة(هم في العذاب/فيها خالدين)على بيان الحال .
 القارئ من حيث تكون القراءة دليلا على ما فهمه القارئ و عليه قرأكو ويكون جواز القر اء اءة بـلالرفع
 المقصود بالنسبة للمانعين غبر القائلين بحجيتها.
وما ذهب إليه بعض المفسرين من دلالة فراءة النصب لتأكد كونها ثابتة للأين آلمنوا في الحيـاة
 على الثبات بحسب ما اشتهر بين العلماء و الدارسين. وتجدر الاشـارة في هذه المسـألة إلى أنّ للباحث نظر ا فيمـا اشتهرت عند الكوفيين بالنصب






فكنت كذي رجلين رجلٌ صحيحة ورجلٌ رمى فيها الزمان فشلّت

 ملحـوظ فيـه حيثيـات العامـل وتفسـير العلامــة الاعرابيـة بحسـبه، فرفـع رجـل كرفـع فئـة علـى الا الاستئناف والجر يمكن فيه البدلية و عطف البيان.وحسُن الاستئناف للتفصبل بعد الاجمال.



إذا متٌُ كان الناس نصفين شامتٌ و وآخرُ مُتن بالذي كنت أفعل
 جائزّ ،يردّهما على النصفين.وقال الآخر:
حتى إذا ما استقلّ النجمُ في غلس و و غودر البقلُ ملويٌّ ومحصودُ
 في(ملوي ومحصود)،ونصب شامت على الوصف والتبعية لخبر كان.

## Y - تقديم خبر(ليس)ومجيء اسمها مصدرا مؤولا مؤخرا.

جرت عـادة السلوك اللغوي في التعبير أنْ يكون اسـم ليس بعدها ومـن ثمّ يـأني الخبر ؛لكنّ للتعبير القر آني مقتضياته بحسب المعنى المقصود في مخالفـة هذا العرف اللغوي اللذي تحكمـه العادة بقدر ما يسد الحاجة الاعتيادية للسـلوك اللغوي وقد جرت عليـه عـادة العرب في التعبير




 سييويه من خلال عرضه للتنر اكيب النحوية.
 ومسند إليه ينتمي إلى عنوان هو أحد أسـاليب بنـاء الجملـة العربية،فذللك مثـار تسـاؤل في سبـا وبـ
 مكانها في الجملة الاسنادية فتقدمت أو تأخرت؟

 فمن ذلك أنْ بيتقام خبر(ليس)على اسمها لتحقيق أغراض بلاغيـة كالتخصيص وبيـان أنّ


 لــ(ليس)منزلة بين منزلتي(كانهومـا)على حدّ تعبير أبي البركـات الأنباري(تهV هـا هـ) فلم يجز
 درجة(ما) (r9)؛ذلك أنّ (ما)ينتقض نفيها بتققدم خبر ها على اسمها،ويتأكد في خبر(ليس)المقام.

ومنـه قوله تعـالى:



 التوجيه النحوي مجيء اللفظين في الآية محل البحث معرفتين (فالبرّ)معرفة و(آن تولوا)معرفة

أيضا لتأويله بالتصدر بمعنى(النوليّية) فأيهما يكون المبتدأ (الموصوف)و أيهما (الوصف) الخبر .



 كالمضمر ،كانت أولى أن تكون هي اسم ليس ولأنّ الضمير اعرف المعارف،كان الأعرف الألوا أولىى



 قامنا(قائم)على(زيد)و قلنا:(قائم زيد)فقا أثبتنا له القيام وليس لغيره من الناس،ولهـا الغرض من قصد المعنى الخاص قُّم الخبر .
 إثبات القيام له دون غيره من الناس،وفي قولنا(زيد قائم)تردد في إثبات القيام له و المغنى في شكـك وتزلزل على ما ذكره العلماء (\$T)
 وجو هكم قبل الششرق والمغرب) هذا مـا عليه الباحث في تنسير بنـاء الجملـة وتركيبهـا النـوري ودلالتها على المعنى المقصود.
ويشكل أنْ تتصل الباء باسم ليس ما حمل ابن مجاهد على إنكار النصب في (البرّ) في قراءة



 بعيد فلو اتصلت الباء به لتيين كونه خبرا وتعينت الحجـة في قراءة الرفع ومـا عليه الباحت أنّ
 تُْْْلِحُونَونَ
لكنَّ جهة المعنى مختلفة بققر ما يجعلها متافرة مـع موضوع السياق من البيان القر آني ومن

 بالصورة الاتتية من الاستعلام:ففي الجملة الأولى (أين يكمنُ البرُّجو ابـه:البرُّ توليتكِ المسجد) وفي الثانيةّ(هل في توليتنا المسجد البرّ) جو ابـه:ليس تولينّكم وجو هكم المشرق و المغرب البرًّ بـلْ البرٌّ هو الإيمان بانلّهو اليوم الآخر فالسياق مبنيّ للخبر عن جهات البر،وتوتوصيفها،ون نفيه عن كونـه النتولية للمسجد قبل المشرق ومعنى(ليس)تْفي خبر هـا عن كونـه وصفا لاسمها مــا يترجح معـه

قر اءة النصب والغرض مـن الثقديم الاهتمـام والالتفـات للمنفي المطلوب تحيله مـن توجههم قبل المشرق والمغرب طلبا للطاعة.

 الوصف للبرّ ولا يكون الاسم الموصوف خبرا عن الوصف.

 ليس على اسمها لايبطل معناها في النفي،و لا يتتاقض مع قو اعد صناعة النحو. فالنصب أليق بملاحظـة موضـوع السياق الذي وردت فيـه هذه الآيـة مـن بيـان صفـة السلوك






 ومسـاعدة الفقر اء ونحو ذلـك مـن أفراد موضـوع الآيـة،فبحث الآيـة فـي هذا الموضـع بملاحظـة المعنى وليس بملاحظة تعدد القراءة فيها.


 أيْ:بنصب البرّ على الخبر،وزيادة الباء في اسمها.وهو ما جعله ابن هشام من الغريب(•)
وهو من جهة الصناعة سليم غير أنّه يخالف المعنى المعطى من طبيعة البنـاء اللغوي الأصـل
 ففي النصب نفي النولية أن تكون من البرّ ويقوي هذا المعنى المعطى مـن جهـة إحكام العلاقـات





 وتبقى دليلا قـادر ا على فرز العناصر النحويـة و لاسبيما في ظـاهرة التقديم والتأخير حتى تـرق لتكون رمزا في الاستسلام لمعطيات النحو التفسيرية(1)
وباعتمـاد بعض مرجعيـات النص كسـبـ الـنـزول يتبين أن الحـيث فـي أهـل الكتـاب الــذين



 المعنى الموضوع له هذا القـر من اللبناء النحوي، بملاحظة سبب النزول أنـهـ زعم كل واحد مـن


اختصـاص(البر)بشـأن القبلـة مطلقا،إنمـا البر تصـور وشـور (ور وأعمـال وسلوك،يجسـده المـرء فـي و اقعـه العملي،فالبر(الإيمـان بـاله)،(و اليوم الآخر)،(و الملائكـة)،(و النبيين)،(و إيتاء المـال)، (و إقامــة
 الحقيقة العميقة نولية الوجوه قبل المشرق والمغرب.

 قراءة النصب المثبتة في الكتاب التي نتعبد به اليوم.

## ץـ النصب على الاستغنـاء والفرق بينه وبين الرفع:

يتحرى علماء العربية الأو ائل الأصل الذي قرروه من الاصطلاح على مـا يسمى كلامـا عند


 عند الخليل بن أحمد الفرا هيدي ليبان درجة ميل النحويين بعد الخليل وسيبويه في توجيـه الثـي الثـاهد القر آني في الدرس النحوي وتحليله فهذا الخليل يعقد بابا في النصب على الاستنغناء وتمـام الكـلام ويبدأ فيه بعرض النصوص من القرآن الكريم لتفسير الحركة الإعرابية للفظ . وبملاحظة المعنى

فرعوا مسألة جواز النصب على الحال والرفع على الخبر فيما سبق بيانه.
 نصب(فاكهين)على الاستغناء وتمام الكلام على حدّ تفسيُرْ نصبِ(نحلة) على تمام الكلام و إمكان


 ولو رفع(فاكهين)لكـان المعنـى علـى الخبر(إنّ المنقين فـاكهون في جنـات ونعيم)لبيـان معنى
 تام وصياغة الكلام من جهة الصناعة النحوية كاملة حتى ليمكن الاستغناء عن(فـاكهين)من جهـة الصناعة في البناء اللغوي للسياق والموقع الإعرابي مع بقاء المعنى الوظيفي و هو(الحال). ويبدو للباحث أنّ المقصود بالاستغناء هذا القدر مـن عدم ملاحظـة الموقع الإعرابـي بمـا هو عمدة في الكـلام و لا يمكن الاستتغناء عنـه مــ تمـام المعنى(السياقي)في قصـد المـتكلم ولايحتـاج للمنصوب في تعيين المعنى الوظيفي لوضوحه وتمامه ولذا فهو مستنغ عمـا يـأتي بعده بخـلاف العمدة مبنية على مـا يـأتي بعدها وهو مبنيّ عليهـا بحسب تعبير سيبويه في التعبير عن علاقـة الإسناد.
ومثل هذا التحليل اللغوي عند الخليل يجري تفسبر سيبويه على أنّ المنصوب على الصــلـ
 تعالى(آخذين)موضحا ذلك بقياسه على مـا لايستغنى عنـ. . (00)
 مُحْصِنِينَ

 بَعِده على الاستخناء عند الخلًّل و على الحال بما هو فضلة عند سيبويه،و كذا القول في(فـار هين).
 الإحاطة من الترف في الإخبار فلو حذف لم تتأثنر صـورة الخبر مـن حيث الصـناعة،ولم ينقص
من معناه شيء.


 معنـى الخلود وتمـام الكـلام في التبليغ بخلود المجرمين وليس تمامــه بكونهم فـي نـــار جهنم بـل كونهم (فيها خالدون).
وإنّ المعنى المقصود من بنـاء العبـارة على هذا النحو لايتمّ بنصب الخالـد




 (ov) المقصود بواحد منهما مع الاستغناء عن الثاني. وفي غاية الحسن مـا ذهب إليـه ابـن عاشور (ت الا



 الحال من الضمير في حكيم(ْ9)وذلك بعد تمام المعنى المقصود من الخبر واكتمـال السياق ليكون كلاما مستغنيا عن الزيادة.

 و عدم الحاجة إلى الثقنير وتعدد الوجوه(•(7)
 من القرآن وذلك لقصد الكلام بالخبر عن خلودهم وليس عن كونهم في عذاب جهنم وحكم الخبر بالوصف (فاعل)الدو ام و النصب سيجعل درجة الانحر اف كبيرة لتغير هـا ممـا يُخـش معـه الأصـل في حكم الخبر وهو التر هبب،و الله تعاللى العالل.

 لا يتّمّ من دونـه (آلـ)

 (مُنَّكِئُونَ) على الخبرلـ(هم)في القر اءة المثبتة في المصحف الذِي يتعبد به المسلمون اليوم.



الكبيرين ولما فيه من الوقار والهيبة ما ليس في الظـلال والآر ائك لتعدد استخذاماتهما مـن النوم والوقوف وجلوس الانتظار .
 مُنَّكِئُنَن) لتحقق الغرض ولكَنَّ حكمة بناء السياق مـن رسم صـورة النر غيب وتعميقهـا جرى ذكر الظلال والأرائك.
 تصور ثنائية المعنى من كونهم في الظلال و على الأرائك.

 بحسب خصـائص الاستعمال القر آنـي بالشو اهد الشـرية فقد جعل هذا البـاب جميعـه مبنيـا على الـى

 والاعتماد على الجار والمجرور في كونـه الخبر،وذللك قول الثاعر:(الطويل)

 الوجهين بحسب قصد المنكلم إنْ أراد الفائدة وبنى المنصوب في نحو(ثابتا)من البيت الثناهد علىى المبتدأ وجب الرفع في نحو:(عبد الله فيها قائمٌ إذ جعل الرفع على أنّ الجّ الجـار و المجرور لغوٌ علـى

 كَكَلِلِكَ نُفَصِّلُ الْاَنَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 لذكره؟






 لهم،وأنّه قائيٌ فيهها.و هذا المعنى غبر مقصود للمتكلم في حالّ النصب.


 كلاما يحسن السكوت عليه وكون المطلوب الكثف عن وجود عبد الهه وليس عن كيفــة وجوده و الدليل على هذا الكلام أنّ المخاطب يسكت على هذه الجملة(عبد الله في الدار)؛ذلك أنّ استفهِامه

 السؤ ال عن موقع الوجود صحّ الجواب:(هو فيها)و كذا( هو فيها قائما)لإفاضاضة في الخبر. فلما كانت جملة(هو فيها)نتطوي على الفائدة نصب على الحال لبيان كيفية الوجود فيها.و هكذا الأمر بالنسبة لنصب(خالصة)من الآية محل البحث،وكذللك نصب(ثابتا مبذولا)في البيت الثاهـا.
 الآيـة،ويتأكـد هـذا المحنـى في فهـم الباحـث للمســألة فـي البيـت الثــاهد لتعليـق النحـويين الجـار والمجرور بـ(مستقر)فذلك آكد في اكتمال المعنى فيكون ما بعده منصـوبا على الحـال فـالخبر في قصد الثشاعر عن كون الخير ثابتا مبذو لا،أم كونه مستقرا فيهم.
 الموصول وصلته من الآية لم يكن الباقي كلاماكولم يكثف عن مقام القصـة من الآية في الحديث عن المؤمنين ؛وكذللك المعنى في البيت الثـاهد لايتيح فرض حذف الجـار و المجرور واستغناء الباقي عنه ولو حذفتهما لنقص المعنى واختل نظام البيت.
 تَنْلَمُونَ


السكوت عنه.

 قوله في الرفع وتفسير معناه أنّه خبرٌ مما يحسن السكوت عليه ولا ينعقد الكلام من دونـ.
§ ـ نصب المنادى المضاف:



 وكان السياق يسمح بتصور معاني أخر خالفه فيهـا العلمـاء كالنصب على المفعوليـة بتقـدير :لا تتخذو ذرية من حملنا مع نوح وكيلا مـن دوني،وقد ذكره الثنيخ الطوسـي(ت • 7 عهـ)، أو علىى الا


لزيادة بيان بني إسر ائيل بياناً مقصوداً به التنريض بهم إذ لم يشكروا النعمة. (79)



 البحث بـالرجوع إليـه وقراءة الرفع حسنة جميلـة لاتــاع النهي حتـى يشمل ذريـة مـن حمـل مـع نوح،و الهّ تعالى أعلم.
هـ النصب عطفاً على اسح(إنّّ)و الرفع على المحلّ .

العطف من أساليب العربية وللعرب فيه تصرف وتفنن وهو أسلوب مشـهور في كلامهم وقد وضع النحويين قو اعده بحسب خصــائص استعماله اللغوي واستنتباط معانيـه وقد سبق في ذلك ولك

 الخبر) .قال: وإنْ شئت نصبتهه لانّلك نسقتّه بالواو على زيد وقد فصل بينهما بالخبر .
 مرفوع وإن شئت نصبت،قال: والرفع أجود، وذلك فيما يبدو للباحث على معنى الاستنئناف،ومنه
 النصب والرفع عنده أجود ،

 على وجهين:
أحدهما/ فأما الوجه الحسن فأنْ يكونَ محمو لاً على الابتداء لأنّ معنى (إن زيداً منطلقُ)زيدُ
 المشركين ورسولُهـهُ
وثثاتيهما / وأما الوجه الآخر الضـعيف فأن يكون محمولاً علىى الاسم المضمَر في المنطلق فإنْ أردتَّ ذلك فأحسنه أن نقول: منطلقُ هو و عمرٌو ،و إنّ زيداً ظريفٌ هو و وعمرو.
 تعاللى: $\}$ زيداً فيها وإن زيداً يقول ذالك ثم قلت نفسه فالنصب أحسن.
 اللتوكيد و المعطوف على اسمها مؤكد حبن ينصب ،و لايشملـه النو كيد في حالـة الرفع لاقتضـاء


 النفس.وجميع ذلك ما بيناه في بحث سابق مما يليق فيه تفصيله ويغني عن إعادتـه هناهو ذلك في العطف على خبر ليس المقترن بالباء من دون نكرار حرف الباء(YY)





والرفع عطفا على موضع(النفس)و هو الابتداء،و هناك من يرى أنّ العطف على الجملـة وهو من نـوع عطف المفرد على الجملـة، قالوا: فلمـا تمـت بخبر هـا و هو (بالنفس) عطفهـا علـى موضـع
 لسبب رئيس وهو اشتر الك المتعـاطفين بخبر واحد فمـا الحاجـة إلـى تكرار الخبر تقـديرا،و لاسيما



 مرهونة بما اقتصنّ منها،بينما بحرر النصدق هذه النوازع.
 يعتمد على الخلجات والاحتمالات،فثمة من يجوز من النحويين أن يكون عطفـاً علىى المعنى، لأن
 والخبر (º)



الاككتور خليل بنيان(متعه اله بصحته ومتعنا بطول عمره) يقول:من أدرى النحويين أنّ الهّ يريد . اللفظ المقدر
ويجوز أن يكون الرفع على الاستئناف( المابما يوجه لنا معنيً جديداً يختلف عن معنى العطف


## ثثانيا / الفصل بين الإسم والنعت و التوجيه النحوى بين النصب والرفى :

عرض الخليل لشواهد من التعبير القرآني في الفصل بين الاسم والنعت وقـال: إنّ العرب في
 ويقولون(إن زيدا خارجٌ الظريفُ )على الرفع.


 ربوبية الو لاء والاختصاص لا مطلق الربوبية لأنها تعمّ الناس كلهم .
 الجملـة حصـل بحرف التأكيباو هـا الاختصــاص باعنبـار مـا في(يقـفـ بـالحق)من معنـى تحقق الوصف:الناصـر لـي دونَكـم فـــاذا يـنفكـم اعتـزازكم بـأمو الكم وأو لادكــم وقوتكم .وهـو تـعـريض بالتهدبد والتخويف من نصر الله المؤمنين على المشركين .

 الصفة هنا يشبه استعمال الخبر في لازم فائدتِّه وهو العِلم بالحكم الخبري .

 إما على البدل من اسم(إنّ) وإما على المدحهو هو ما يسمى بالنعت المقطوع ويحمل رفع(علام الغيوب)على محل إن واسمها،أو على الضمير المستكن في (يقذف)، أو هو خبر المبتدأ المذذوف.وذكر الزمخشري قراءة:(الغيوب)بالحركات الثنلاث.

## ثـالثا/التوجيه النحوي لتوسط الفعل بين صفتين:

لم يكن التوجيه النحوي غفلا عن تقدير الموقع الوظيفي للفعل وملاحظة مسـاحته الدلاليـة في
 الإعرابي فقال:فهو نصب أبدا،كفو للك:(أزيدّ في الدار،قائما فيها)؟ و وهو لا يجوّز(قائم).






 في نحو:(فيُها زيدُّ فائُّهوفائمـا)و الرفع على إلغـاء الظرف وذلك جـائز عند سيبويه علىى النوكيد


 الفارسي مما سبق بيانه،ووستأتي الإشارة إليه.
 بيان ذللك مفصلا،ويكون(خالِدَين)حال،وهو هو ما يناسب المعنى المقصـود مـن البنـاء اللغنوي للسياق فالآية بيان في كونهما على حال الخلود في النار وليس بيانا لكونهما في النـار فحسب والله تعـالىى

## ر(ابعا / الفعل بين التضمين والالـغاء وتحويل زمنـه في التوجيه النحوي:

1 - 1 / تضمين الفعل معنى غيره مما يؤثر في تفسير إعراب مـا يتعلق بــة


 تَصَدَقُوُا خَيْرٌ لَكَمْ إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونُ

 فرفع(ذو عسرة)كان على نحوين:






 برؤوس أمو الكم،فنَظِرْ إلى ميسرة،أو حصـل ذو عسرة. في فول الخليل السابق،وحصل في فول بعض المفسرين.






 تقديره فالو اجب نظرة،أو فالحكم نظرة(1 ( $ا$ ومن ذللك فول الثاعر :(الو افر) إذا كان الشتاء فأدفئوني أيْ:إذا جاء(الشتاء).ومنه فول المفضل الضبي: (الطويل)


 التشديد والتوكيد للمبالغة في القرابة قال:ولو لم يكن في الكلام الحميم لرفع الأول، فتكتفي(كـان)

بالاسم، (AV)أيْ:تكون تامة و هذا أنها بمحنى يضفيه السياق و هو( هلك) أو مات.ومنـه وقول الثــاعر: (الطويل).

 الفعل اللازم لدلالتها على الحدث (^) .وأما فول عنترة: (الطويل)

ففسـر سـيبويه إعرابــه علـى إر ادة:إذا كــان اليـوم يومــا ذا كو اكـب فقـد أضــا أضمر اسـم كـان لعلـم المخاطب بما يعني و هو اليوم.ومنه قول الثاعر :(الطويل). أعينيّ هلاّ تبكيان عفاقا



 إسحاق الحضرميّ(ت V ا (هـ) فأنشد فول الثـاعر:(الطويل).







 كونا،فكانتا فعولين،أْيْ:خلقهما، وجعلهما كذللك.فيصبح الفعل(كونا)رمزا علـى معنى قـال الهـ كونـا خلقا حسنا،فجعلهما (فكانتا)فعولين بالألباب ذللك الثيء.







التجارِةُ تجارةً.وهو ما عليه المفسرون (9) والمعنى على قر اءة الرفع بتضمين الفعل(تكون)معنى(تقع)و هو ما يعني كونها(كان)(التامـة فلا
 كقول عنترة: (الطويل)
 ونقل سيبويه في البيت رواية الرفع قال: (وسمعت بعض العرب يوب يقول:أشنـعا، ويرفع مـا فبلـه



 وتفسير النصب في الآيـة عند الخليل علىى فراءة النصب بعيدٌ بنقدير (التجارة)، وربمـا تعلق بنوجيـه الاسـتثناء علـى الانقطاع؛وذلـك أنَّ التجـارة ليست مـن جنس أكلـل المــال بالباطـل فيكـون

المعنى على ذلك: لكن كون الحاصـل تجـارة عن تـراض بينكم،والله تعـالى العـاللم.ومن هنـا فسّر
 نصب(أشنعا)بمعنى إذا كان اليوم يوما أشنعا.

 بالأمو ال والمعنى باستثنـاء نوع من أكل الأمو ال بنحو الاستمتاع و هو أنْ تكون الأموال ألمأكولــــة
 رفَع،وناقصه لمن نصب، اون اسمها:ضمير يعود على الأمو الـ الا

 الأموال المأكولة كسبَ تجارة)لتعلق الاستثتاء بنوع الأكل المنهي عنه في صدر الآية، وقد رجّح
 ويكون الاستثناء متصنا من غير حاجة لإلغاء قيد(الباطل)الذي يكون قيدا لنوع الأكل المنهي








 وقد يكون قيد الباطل و التراضـي عامـان يشتملان علِى أنـواع كثيرة فيصـحّ تفسير الاستثنـاء









 تَكَتْتُو هَاُ (البقرة ةr و الفعل(تديرونها)الخبر ،و لا اشكال في الترتيب اللفظـي مـن بنـاء الجملـة، أو أنْ يفسر(تكون)بحمله

 التام بمنزلة وقع وحدث.
وجعل الخليل شاهده على تقدير(أَنْ تَكُونَ التِجارة تِجَارَةً) وِول لبيد بِن ربيعة: (الكامل)
فمضى وقَفَّمَهَا وكانتْ عادةً

قال:معناه:كانت العادة عادة على رواية(أقدامها) وتفتت المعنى لتعلق أقدامها بالفعل على أنّهـا فاعل عرّدت فتقـدير العـادة بعيدٌ في قصد الثـاعر
 معنى(كان اليوم يوما ذا كواكب أشنـا)وذا كو اكب أشنْعا صفتان لخبر كان(يوما)
 التقدمة منه عادةً وتاء التأنيث رمز



 فالبعض جزء من الأصـابع ومن السيارة ولكنّ العبد ليس بجزء من الأمر

 سبق تقديره عند الخليل،لانطوائه على حشو غبر نافع. ومرجع الترجيح النظر في حـلاوة العبـارة وتذوق فنّ صياغتها وملاءمتهـا لصنـعة الإعراب
 لهذا التققير وهو ذو حظٍ .
 و العكبري(ت 7 ا 7 هـ) التأنيث في الآية من الحمل على المعنى كأنّه قال تلأتقطه السبارة لأنّ بعض


 والبَحّارة (1-r)
وإنّ كانت العبـارة على رواية: (إقدامها)فقدم وأخـر والعبـارة كـان إقدامُها عادةً:ولعل روايـة

 عن تفسير المعنى،ذللك أنّ الإقدام لا يؤنث بأنيّ وجه من من التأويل.

 و التعبيـر عـن احتيــاجهم إليهـا وهـم فـي ذلـك يتخـنـون الأسـاليب البلاغيـة طريقـا مأهولــة تــارة ويتفردون تارة أخرى ويبتعدون.











 كثرتـه واستـمر اره بالنسبـة إلـى زمـن ملك سليمان و هو معنى جيـد يكثـف عـن دقـة الاسـتعمال

اللغوي وحكمته في التنبير القر آني وهو مختار ابن هشام في أحد قوليـه وهو مـا عليه جملة من



 على الماضي(أنزل)كان المعطوفُ بمعنى الماضي وإنْ كان بهيأة المضـارع. وبيغا الاتجاه عرض الخليل مسائلّ هذا البـاب فيــا يخصنّ استعمال الفعل(كان) بمغنى يكون

 عليه المفسرون ('V)




 ومن هذا النوع من الاستعمال قول الطرمَّاح:(الطويل)

 استعمل فيه الفعل الماضي للالالة على ما في الفعل المضـار ع من حيث الزمن لامّن اللبس.وقد







 عليهم من العذاب وهو احتجاج منطقي يقرّه العقل وتحكيه العادة من وقوع العذاب في الانيا علىى

الأقو ام وأهل القرى بذنوبهم. ومن هنا أجدني منفقا مع ابن فارس في صرف لفظ الفعل المضار ع إلى معنى الماضـي على الرغم من وجود احتمال إرادة المستققل بملاحظة أنّ النبيّ يحدثهم بالحسنى بحسب آيـة المجادلـة
 حصل بالأباء بالنسبة لليهود وهو كتابيون يثير حفيظة النفس ويتافى مع مضمون آيـة المجادلـة بالحسنى. وما زال هذا الاحتمال قائما في النفس فلا يُقطع بمـا قاله ابن فارس.فمن اعتقد المطابقة بين
 من جريان العادة في وقوع العذاب في الدنيا ولكنها جارية في كونه في الآخرة أيضا. ويمتتع جريـان هذا الأسلوب من بنـاء الجملة في العربيـة عند نقض الغرض نحو: (سأَّوم أمس)و هو ما سبق إليه سيبويه في تصنيف الكلام على معيار الاستقامة والحسن والقبح (ا"1), (ولهذا الاستعمال شو اهده الكثيرة أنْ تأتي بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال وهو ما قال فيه سييويه:قفا تقع



والمعنى أي:ولقد مررت.ومنه فول الراجز وهو رؤبة: (ís)

أوديتُ إن لم تحبُ حَبْوَ المتنتِكْ
أي أُودِي - وأمثاله كثبرة -
 الْإِنْسَنُ قَتُورًا


 القول بالحذف والتقدبر وأنّ الاسم يأتي بعد(لو)من دون حاجة إلى تقابير فعل محذوف.








 بضعها ضمن هذا الفصل.
ومن هذا،أيضا،فول الشاعر :(الطويل):





مجيء كان بمعنى صـار أو جاء، ومعنى كونه استعمل في المستقبل بمعنى(يكون).



 و الحال؛فعلى هذا قول الأخطل:(البسبط):

> قوم إذا حاربوا شدوا مآزر هم دون النساء ولو باتت بأطهار



 على الاستقبال.ودلالة الكلام عند الباحث:الخبر المحض من دون إر ادة معنى الامتتـاع،أو الثرط

 استعملت فيه(لو) في الدلالة على المستقبل من خلال فعلها المتصل بها.من ذلك فول الثـاعر(و هو
 ولو تُلتقي أصداوئنا بعد مونتا

> لظلّ صدى صوتي وإنْ كنت رمّة





 الماضي في صدر ها وفي جو ابهـا مـع بقاء دلالتهـا على السستقبل في قول توبـة بن الحمير: (الطويل):

 القرآن الكريم وهو اتساق صدر لو مع جو ابها من حيث الهيأة الْصرفية للفعل المستعمل وسواءٌ علينا أكان المعنى المقصود الاستقبال أم المضي.


مجيء الفعل الماضي في صدر ها وجوابها،فالقرائن هي التي تكثف ع عن دلالتها على المستقلّل.
 الالي عرضه في كتابه الجمل في سبيل تحري الدقة و العمق في الكثڤف عن المعنى المقصود من






 الاستقال،وبقية الأفعال على معنى زمن الحال من القول والتنهني.
 معنى الاستقبال واللفظ ماضي لانَّهم لم يُردو ا ولم يعودوا فـللو)امتناع لامتتاع والمعنى(لو يردوا ليعودوا)و الهّ تعالىى العالم.



 هَعْلَمُونَ
 فعل اليهود محل نزول الآية تعين أنْ يكون ذلك كاشثفا عن دلالة الماضي على الاستقبال ويكون
 ماض.و ذلك أنّ لو لمـا سيقع لوقوع غيره فهي بالنّسبة للجواب مـا كـان في المضـي وبالنسبة للشـرط فهي فـي الحاضـر مـا يترجح معـه كون معنى(مثوبـة) الفعل الهضـار ع لصـريح عبـارة

سييويه:إنّ(لو)لما سيقع لوقوع غيره في حال سلَّمنا أنّ (لو)شرطهوجعل بعض المفسرين مثوبـة
 ولكنْ.. لما اطرد مجيء الماضي في جوابها كانت جملة الشرط بــ(لو) تقتضني تعلق الجواب
 إيمانهم(1)(1)،وذلك غير مقصود في الآية محل الشـاهد.بل المعنى لو أنّهم يؤمنوا ويتقوا ليثابوا.. والشا تعالى أعلا. وما يحثٌ البّاحث على النز ام فهم الهضـار ع من استعمال الماضي في هذا الموضع مجيء


 ولو قصـد الهضـي بنحو الثـرط الـلازم لجـاء الجواب ماضيا أيْ:لو آمنوا لأثييوا، وذهب


 يَكَفُرُونَ محل الثناهد غبر مقصودة في الثشرطبل هي خبر محض لمجيء الجملة الاسمية في سياقها جميعه ولو قصد الثشرط لقال: لو آمنوا لأثيوا و ولا مانع من حيثـات الصناعة النحويـة ومتطلبات العلو في الفصاحة.
 النققير صيغة المضارع(يثاب) لأنّ (المثوبة)مصدر للمضي والاستقبال على السواءو.والليلل إذا تطرق إلــه الاحتمـال بطل بـه الاستثلال علىى حّّ مـا يعبر بـه علمـاء أصـول النحو وفلسفتـه مـا يلز منا التمسك به.




عند اله خير . و(لو)في رأي الباحت خبريـة محضـة غير شـرطية امتناعيـة لمجيء جوابهـا جمــة اسمية
 ولو أنّ ما أسعىى لأدنى معيشةٍ
و(أنّا)مع صلتها في محل مبتأ عند جمهور البصريين ومـا في جمل الصـلة من المسند والمسند إليه أككل الفائدة فأغنى عن الخبر. وقيل خبر ها محذون تقنيره ثابت أي ولو إيمانهم ثابت .

 وكان هذا الجواب عند بعض المفسرين غبر ظـاهر الترتب والثتعليق على جملة الثشرط لأن مثوبة الها خير سواء آمن اليهود و اتقوا أم لم يفعلوا. ومن هنا اضطر بعض النحويين إلى القول بحذف الجواب و النقـير أيْ:لثأثيوا ثمّ ابتدأ كلامـا هو(متوبة من عند الهن خير).وه هو لا يخلو من النكّلف. والأولي الركون إلى ما قالـه الزمخشري في تفسير مجيء جواب لو جملة اسمية.ولم يكن
 واستقرار ها وفهم ابن عانشور أنّ مراد الزمخشري أن يكون تقـير الجواب لأثييوا مثوبـة من الشا



على المعنى،و إذا حملتها على العبارة القرآنيـة فيتضـح أثرهـا مـن حيثيـات فتح أفق التفسبر علىى الدقة والاتساع. ومنه قوله تِ تِعلى:



 العربية الأوائل كالخليل وسبيويه والفراء وشيخه باللوجيه النحوي في سبيل الكثف عن المعنى

إنّ لهذه الشو اهد أثرا في رسم القاعدة النحويـة في التوجيـه الوظيفي للمفردة في بنـاء الجملـة العربيـة وتفسبير الإعراب فيهاهاو ذلـك مـن خـلال الركـون إلـى القرائن الحاليـة الدالــة علـى مقـام الخطاب،و القصـة،وو القر ائن اللفظية كمـا سبق. ولعلّ مـن مصـاديق ذلـك فـي معرض التطبيـق العلمـي لبيـان أثر هذا التوجيـه النحوي علـى

 أنْ يكـون مســرا المجـرى التحليـل اللغـوي والأدبـي للنصنّ الفني،كمــا هو الحـال بالنسـبة للشــر
 الكثّف عن المعنى.










 تَعْمْلُونَ (9 9 )\{وبيان ذَلْكَ بالثشكل الآتي:
 على المستقبل و الدليل عليـه فولـه تـعالى(تكلمهم)فالسياق منطو علىى الخبر عمـا سبيكون في



 يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُو ا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَاْفِرِينَ
 وحدث في المستقبل بمعنى يقع الو اجب مـن تعذيبهم،ويحدث الأمـر ،ويحين المقول فيهم مـن العذاب؛وذْلك لاتصـال سياقه بقوله تعالـى(يوم نحشر).

 عما كان صدر منهم قبل الوقو ع والحشَر من سلوك.

ب- وفـي قولــه(يو نحشــر) فهو علـى بابــه مـن الدلالــة علــى المسـنقبل بقرينــة لازمـــة وهـو


 تعالى:




 تأكيدا وتحقيقاً للموضوع الذي تعرضده الآيـة مـن وجوب الاعتقـاد بيوم القيـام ومـا يكون فيـه ممـا أخبر الهُ تعالىى عنـه. ورُمْ

 أعمى بعد حدوث الحشر ،وفي الثانية لحكايــة القصـة فيمـا كـان مـن شـأن سليمـان عليـه السـلام فـي الزمن الماضي..




 مستقبل الصريح،و الحال غير ذلك فالقصد المضـي فلابدّ مـن ذكر(كـان) ليصبح المتنـى مـاذا عملتم؟في الماضي فبل وفوع الحشر والسؤ ال ونحو هما مما يكون في ذلك اليوم العظيم واله تعالى أعلم.

 شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيِرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ) ففِيه أمور :
الأولِ
 يَتَنَـــَاءَلُونَ



 فَالمعنى(إذ يفزعوا) ؛لأنّهُ ممـا يكون يوم القيامـة
 المستنقبِ دلالة على أنّ (فز ع) معنى يفزع



 الظطالمين فتكّبّ وجو ههم .




 الأداء الوظيفي لألفظ السياق بما هي رموز في تفسير المعنى من حيث تكون آليات تفسير النص من معطيات التحليل اللغوي وفيما يأتي تنفيل ذلك:


 الخطاب،ويكون عبّر عن المستقتل بهيأة الفعل الماضي ليكون ما لما يقعٌ بمنزلة مـا وقع فعلا نأكيدا وتثبيتا وتحقققا وترسيخا للـقيبة بذلك الجعل الذي هو بالنسبة للمخاطب خبرّ غيبيّ.
ولذلك استعمل المضار ع بعده وهو فوله((نخر ج،،لقاه)لاتصاله اللفظي و الاسنادي بــيوم القيامة) وهو كما سبق بيانه بالنسبة للحشر والنفخ. ومن هنـا يكون(فمن اهتدى)في زمن قبـل الحسـاب فقد اهتدى لنفسه، وح حينئذ يتعين أنّ
 بهيأة الفعل الهضارع ؛لأنَ الخطاب في مقام تُصوير الحال من يوم القّامة وهو مستقبل
 اهتثى فإنما نجزيه فيكون بالنسبة لوصف ذلك اليوم حال،و بالنسبة للمخاطب مستقبل. والمعنى فإنّما اهتّى لنفسه. أمتـا الآية موضع البحث من سورة النمل فذلك على هذا النحو من النحليل باستعمال الهضارع فيما هو مستقبل فعلا؛لأنّ المقام فيه من بيان ما سيكون عليه حـال من اهتدى






النهي بعده(ولا تخافي،و لاتحزني).

 كانت دالٌ على العموم بالنسبة إليه تعالى،ولم يكن تنوع استعماله من التنويع اللفظي؛ولكّنْن..







 أنَّ(الخبر عن الهـ - تبارك وتعالى- في هذه الأثشياء بالمضي،كالخبر بالاستفبال والحـال؛لأنّ
 (ا'r(') تعالى من القدم والدوام بالنسبة لمسألة الزمن .







 الذين من قبلك فعبر عن الموضعين بالمضي بملاحظة التحقق فعلا والنثبيت والخبر وما في ذلك من تحقيق التناسب بين طرفي الآية.و الهة تعالى أعلم.


 وقد عرض الظليل لهذا النوع من الاستعمال اللغوي في كلام الفصحاء من العرب، وفي
 تكون بين شيئين منالازمين ليسا جارا ومجروررا،ووذلك في غير جملة أفعل التعجب إذ تزاد يبيـه وبين ما في نحو :ما كان أجمل الورد.

 يكثف عن لون من أنماط التعبير عن المعنى المقصود.
 تجارنه)|تعطي معنى ثبات الوصف كونه قائمـا في زمـن الخطـاب الحـال واستمر اره حتى الزمن السستقبل وذلك من حيث دلالة الجملة الاسمية. بينما الجملة(كان زيدٌ قائما بأعمـل تجارته)|تكثف عن معنى كونـه في السـابق وقد يمكن أنْ
 تجارته) عن كونه كنلك في زمن مستمر من المضي حتى الزمن الحاضر


 غائبا.
وكأنّه قال:(هو في الههد)فاكتمل نصـاب الجملة من المسند والمسنـد إليه ثمّ قال: (صبيا)في
 الحال.و ذلك كما نتول:(زيد في الدار قائما/ويصحّ:قائز) باختلاف المعنى ممـا سبق بيانـه في هذا



 السابقة وفيه نظرُ. ويصحّ، عند الباحث،من جهـة الصناعة إلغـاء شبه الجملـة (في المهد)بملاحظـة طريقـة سبيويه
 لايصحّ في المعنى لأنّ القصد من الخبر أنْ يكون في المهـد وهو موضـع الآيـة المعجزة و الدليل





 اختصـاص لعيسى في ذللك ،لأنّ كـلاّ قد كـان في المهد صبياهو لا عجب في تكليم مـن كـان فيمـا مضى في حال الصبيّ،و إنّما العجبَ في تكليم من هو موجود في المهد في حال الصبيّ، فـدلّ على
 الزيادة ما يمكن حذفها من دون اختالال نظام الجملة من حيثيات أداء المعنى المقصود وهو وهير
 حذفها و هو واضح. فـإذا قلـتا: فكـرت بــالقر اءات القر آنيـة،فكان هــا البحث.وكــان هنــا التامــة بمعنـى صــار، وقع،حدث.فحـفها لا يـنقص المعنــى فقط.ـــل يختـلّ لـهـ ســائر نظـام الجملــة: (فكرت بــالقراءات القرآنية، هذا البحث). قــال الخليـل:وتقول:مررت بقوم،كانو ا،كرام.ألغيت(كـان)ووأردت:مررت بقوم كر ام.ومنـهـ قول

الفرزدق:(الو افر)

 عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَكُونَ



 أنْ يكون خبر الكان إلاّ أنْ تريد معنى الملك، ولايصحّ الملك هـهنا؛ لأنّهم لم يكونوا لهـم ملكا إنّمـا
 ويرى الباحث أنّ ذلك على اتباع الصفة لمعنى استمرار زمن كونهم كذللك بينمـا يكون نصب
 يجب ذكره على هذا المعنى أنّ الفعل(أتيت)بلفظ الماضي و المعنى المستقبل(فكيف إذا تأتي....). وز اد سيبويه في إلغاء كـان إذا وقعت في سياق(إنّ) و المعنى التنبيـه أو التعريف قـلا ((وقـال



 يكون اسم إنّ وزيدٌ خبر ها وكان ملغاة.

وقد انفرد أبو العباس المبرد(تهی

 أنّ شبه الجملة هي الخبر.



 الثشاعر:(..وجيرانٍ ٍلنا،كانوا،كرام ).قال أبو إسحاق:هذا غلط من أبي العباس؛ لأنّاكـان)لو كانت

 ولكنْ..في نفس الباحث من نقل الزجاج عن المبرد شيء لأنّ المبرد لـ يقل بزيـادة كـان في قول
 المبرد.ومن هنا تفهم عبارة الأستاذ المحقق محمد عبد الخـالق عضيمة بقولـه: إلنّ هذا النقل شـاذي
 والاعرابي للقرآن عن قول للمبرد يؤيد ما نقله الزجاج فلم ألم أقف على شيء من من ذلك.

 بينٌ أو قطع وسقط في العبارة.









 حِسَابُشُهْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَتْمُعُرُونَ



 تُعالْى: $\}$
 القر آن بالقر آن.
ومن إلغاء(كان)ما ذكره الخليل وتبعه النحويون على ذللك قول الشاعر:(الو افر):

 السلولي):(الطويل):

إذا متُ كان الناس صنفان:شامتٌ و وآخر مثن بالذي كنت أصنعُ

 لم يكن البيت شاهدا. ولم يقتصر السماع على زيادة(كان)و إلغائها بل ورد بزيادة أمسى و أصبـح مدـا عدّه ابـن ماللك شاذاهونقل السيوطي جوازه عن الكوفيين ومنه فول الثاعر: (السريع): (i٪9)

فرفع(مشغو لا)ولم يعبأ بـ(أصبح)ومن رواه مشغو لا فلا زيادة و لا شاهد في البيت.







 قصد صرف انتباه المتلقي إلى ما يريد المتكلم الاهتمام بـه وصرف العناية إليـه . ومـن هذا النحو

فول الثـاعر: (الو افر)

> وكنا الأيمنين،إذا التقينا و وكان الأيسرين بنو أبينا
 العناية بيان الموقع ومن فيه لرفع وقال(وكان الأيسرون بني أبينا). ومثله قول الآخر:(الطويل)
لقد علم الأقوام ما كان داءها لاوها





 تعالِى:






 غيره من القول أو الفعل.و هو ما عبّر الخليل عنه بتقايم الأهمهو هو الجواب خبر الِّر الكان لأنّ القول





ومن هنا يظهر ،في رأي الباحث،أنّ مستوى الأهمية في تعبير الخليل ((ويرفعون مـا كان أهمَّ
 النحويين وهو علم الإسناد والضمة علامتّه بحسب تعبير علماء العربية من المحدثين (0؛)



 ولا ييدأ بما يكون فيه اللبس و هو النكرة) (النران (100) ويقد بـالمعروف المعرفة فيمـا يقابل النكرة وقد
 ومـن كـان أخـوك. كـــا تقول:من ضـرب أبـاك؟ إذا جعلت(من)الفاعل،ومن ضـرب أخـوك، إذا



 سييويه أنَ المعنى هو المتحكم بيناء العبارة وتأليف الكالام من حيثيات كيفية تأهيل اللفظ بعلامتـه


مضمون الُخبر وتحدث عما هو معروف.

ومن هنا يتضح عند الباحث أنّ المعنى على قراءة النصب التي نقرأ بها(مـا كان قولهم انتّوا
 قولهم)أنّ لهم غير هذا حجة لكنهم احتجوا بهذْ دون غير هـا مما لديهم من الحجج.زيـادة في أنّ النصب أليق بالمنىى فالقول هو فاعل الحجة ومنتجها وكذلك بالنسبة للاعوى،و الفتّة و العكس لا يصح إلاّ بنأويل.








 برفع(عاقتّهما) اسما لـ(كان)و خبر ها (أنّ)وما في حيز ها،

 الششهور الذي نتعبد به اليوم المثبت في المصحف واستحسنه الفارسي في حجتـه للقراء السبعة لاتفاق الناء وتأنيث اسم كان،وتقرأ بالياء والنصب و المصدر اسم كان في الموضعين (101) هو هو


 العبارة.وليس أمر القراءة شيئا يخضع للر غبـة والتجوز في أوجـه العربيـة؛ذلك أنّ القر آن الكريم جاء على سمت أساليب العرب في تأليف كلامهم في التُعيبر عن المعاني والأغراض المقانصودة


 المنكلم و المخاطب معا. وتنصب العاقبة خبرا مقدما لها والاسم أنّ وما في حيز ها على القر اءة المشهورة الما في ذلك؛ لأنّ


 الفتنـة والجوابِ خبر كان مقدما.
 فجـاز أنْ يحلّ أحدهما محلّ الآخر،زيـادة في أنّ المصـدر يؤنتث ويـذكر دمـا يجعلـه ملائمـا للتاء والياء.



 ينشط للاسم والخبر و عند التنساوي ينشط اتباع الوارد المطرد ممـا سبق بيانــه بمجيء الاسـم بعد
 اللبس.نـع..( قولهم)هو(أن قالو ا)ويصير(أن قالوا) إلى(قولهم) لكنّ معنى السياق مختلف.
 ربنا..)،وتأويلـه: (ومـا كـان قولهـم شيئا مـن الأقوال إلاّ هذا القول الخـاص)على مـا فسّره السمين

 بــ(النفي والاستثناء)بيانا لانحصـار القول بعبارة(ربنـا اغفر لنـا...) فحق الآيـة الحفـاظ على قر اءة









لم يكن للارس النحوي أن يغفل جانبا من تقسيماته العلمية فكان النوجيه النـي النحو القر آني شـاهدا في تحليلّ فو اعده،وتفسبر معنـاه مـن طريـق النحو حتى ليمكن القول:إنّـه المعنى النحوي الذي يؤدي إلى كونه معنى تفسيريا للانصّ نفسـه ولم يغفل النحويون هذه المسـألة من التفريق بين نـو ع الأداة التي يصدر عنهـا أثرٌ إعرابـيّ

 الكريم‘و الاستاذ عباس حسن و غير هم(آبا" وإنّ للقر اءات القر آنيـة المطـردة المشـهورة أثر هـا في تلـوين المعنـى للجملـة القر آنيـة ببنائهـا اللغوي فإنّ القراء الأعلام يعتنون بطر ائق العربية وتعددها فلربـا يتحرى طريقا من مشارب العربية يقصـد بـه معنـى وإنْ خـالف المـأنور ،ومن هنـا قد تجـد القر اءة

تأتي بلونين على كون النص مبنيّ على الحرف المصدري الناصب(أنْ)وقد يكون هو أنْ غبر
 العرب الفصـحاء وقد بيَّن أبو علـي الفارسـي(تولهاهـ)


 بالنسبة للثاهد الشتري ممـا سيرد في طيّ صفـحات البحث القابلـة.و فيما يأتي تفصيل مـا يتعلق بققر هذه الار اسة مما ورد عن الخليل تفسير شواهده النحوية من القرآن الكريم مع تعدد القراءة في مسألة نصب المضار ع بعد(أنْ)ور فعها: () كونها حرفا مصدريا ينصب الفعل المضار ع على كلّ حال من اتصـالـه بـه وتسلطهِا عليه أو



 المعنى مختلف لاشتمال السياق على معنـى الرإجـاء والاحتمـال والخشبة مدـا هو متوقع

الحدوث لكنّه غبر حاصل وهو ما عليه التفسير (18)


 اعتر اض(لا)النافيـة يبيه وبين عاملـه على حدّ تعيير النحويين ذلك لمعنى المصدر غير اليقين فالقصـة في الآيـة تعجّ بالحركـة والتيّيّر دون الثبـات واليقين وبنـاء الفعل أليق بالمقام من بنـاء





 النفس شيء من تفسير(أن و الفعل) على معنى الصدرر(يكون كونا) فالقصد على تضمين الفعل
 من المسلمين أو هو على معنى كن فيكون أي قال لي كن فكنت من المسلمين إشـارة إلـى الطبع النكويني من النفس الخفية،أو يكون على مغنى أمرت بكوني من المسلمين،و الواضــيح في هذا السياق معنى اللاتم(لأنْ أكون من المسلمبِن)و الهُ تعاليى أعلم.





 أحجى من غيره فالمعنى على سبك المصدر(بئس الكفر الذي اشتروا به انفسهم).「) كونها المخفة من(أنّ) الثقيلة عند سبقها بفعل يدلّ على علم يقيني و هذه مـا وقع الخـلاف فيها فالمنقول كون الفعل بعدها مرفوعا غير مؤثرة عليه من حيث الععلامة الاعر ابية وذلك كونها




 هذا النوع من الاستعمال اللغوي في التعبير عن مقاصد الكـلام وللغويين مـن درس معـنـي
 ونُقلَ أنّ الحروف(لا ،وسين النتفسس،وقد)الفاصلة بين(أنْ)المخففة والفعل هي السبب في عدم

 وبين معمولها بـ(لا)، هذا من جهة.وجواز الوجهين فيما تقع في سياق الرجحان من جهة أخرى.












يَشَتَاءُ النَّ لَهَدَى الْنَّاسَ جَمِيعًا وقد اضطرب الأخفش(ت)


 الفرزدقَ:(البسيط):
لو لم تكن غطفانٌ لاذنوب لها إليّ لامتْ ذور أحسابها عُمر ا)) (IV.)
وهو يقصد فياس زيادة(أنْ)في الآية على زيادة(لا)لالنافية و عملها عمل النافية للجنس في بيت
 الحققة:"إنّ من وصف عمل لا الز ائدة بالثثذوذ كـان محقا مـن حيثيـات الصنـاعة النحويـة ومخطئـا من حيث المعنى فجملة النفي بلا النافية للجنس نفت النفي في صدر الكـلام فصــار المعنى إنبـات فإنّ (لم تكن لا ذنوب لها/أيْ: : لم تكن غير مذنبة) بمعنى كانت مذنبة فلم تلم عمر ا،ولو كانت وانت غير مذنبة إذن لامته أشنر افها فـ(لا)فيما ير اه الباحث علىى بابهـا مـن نفي الجنس و هو أبلغ و لا معنى





 الفرزدق كمثّل جواب الآستفهام المنفي فنفي النفي إثبات.

وقد أرجع الأستاذ(عباس حسن)|ستعمال(أنْ)هذه المخفقة من الثقيلة غير العاملـة بالمضـارع ع



 استعمالها ينطوي على قدر غير فليل من الفرق الدقيق في المعنى والأستاذ عباس حسن يشير
 حاجة لسرده في هذا الموضع وفي مسألة إهمالها مع توفر شروط عملها خلاف فالكوفيون على أنّها الكخفةة ولايمنع القياس عندهم من عدم وقوع العلم و الظّن عليها؛لكنّ البصريين يجيزون ذلك وقل صوّبه ابن هشام (1) (أو(أنْ) غير العاملة في المضارع التي سماها عباس حسن بالمهوـلـة هي غير المصدرية التي لا يعطلها العرب إذا جاءتُ بعد ظنّ وعلمّ ويقين كمـا سيأتي بيانه فهذه لايجوز أنْ تُلغى بل تنصب اسما مضمرا أو قـ يظهر في ضرورة الشعر بحسب تعبير ابن مالك
 إذا كان سياق الكالحم منطويا على ما يدلَ على علم ويقين فيرفع الفعل بعدها(و وذلك فولك:قد

 الفعل بعد(أنْ) بلحاظ المعنى قال سييويه:تنول:كتبت إليهـ أنْ لا نقل ذاك وكتبت إليه أنْ لا

 وقع من أمره. والو (VV) على هذا تكون علامـة الرفع على الفعل(يكون) علامـة تعرب عن قصد الخبر عن يقين من وقو عه فكانّانه قد وقع و هذا النوع من المعنى هو الفاصل بين النصب والرفع في هذه المسألة. وإذا كان سياق الكالحم منطويا على ما يدلّ علىى الرجحـان ممـا هو طنٌّ فجواز الوجهين في






 باتجاه أنْ يكون المتكلم مخبرا عمّا وقع في علمه ويكون الفعل(ظنّ وأخو اتْه)مما يدل على الرجحان بمعنى اليقين ممـا في الفعل(علم)و هذا يعني أنّ البحث في الحركـة الاعرابيـة عغد


 المضار ع الرفع وذلك لتّسلط أداة النفي على الفعل؛ ولالالـة اللسين علىى مـا لم يقع بعد وهو مـا
 سييويه شرط السين و(لا)بأحد قوليه في تفسير الفرق بين حالتي الرفع و النصب بـنّنّ النصب على الخبر بما لم يقع فعلا بل متوقع الحصول في المستقفل و الكلام بنحو الإشـارة،بيينما يكون الرفع خبرا بمـا سيقع فعلا ولذلك اجتمعت أنْ المخفةِ غير الناصبة مع السين لاثشتمالها على



 الخبر بما علم أنه كائنٌ فعلا.و هو من جهة المعنى سليّهِ جدا.



 في أنّ الآيـة محـل البحث دليلّ علـى عدم اطـراد الثـرط فـي كون(أنْ) المخفــة غبـر الناصبة للمضارع يعترض بينهما وبينه(ل) النافية غير العاملة ويرى الباحث من جهة الصناعة النحوية أنّ الشيء المجيء به بعد أنْ الهخفة يتصل بالسين لما سيقع،وهو نفسه يأتي بعدها وهي مثقلة من دون اللسين للالالة خبر إنّ وهو(جملة فعليـة) على معنى الاستقبال فلمـا خفقت ضــفت دلالتها على الاستقبال فعوض عن التخفيف بالسين لتقويـة
 للاستقبال.و الفرق بين الخبر وهي مخفةة وبين كونها المنقلة أتّك في المثقلة تخبر خبر ا محضـا
 سييويه بقولل(فلفلو أراد غير هذا المعنى لقال:ما علمت إلاً أن ستقومون)على الخبر بمـا في علمك بمنزلة الكائن.

 وَالنَّهَارَ ...

 لكنّ جهة المعنى مختلفة فهغا على معنى الاستقبال،و ذالك من نصن الآية بمعنـى الحال والاستقبال
 فتنزله منزلة ما وقع من حيث اليقين بوقو عه، وا المصدرية حين تدخل على الفعل الماضـي تفيد سبك المصدر فحسب ولا تؤثر في معناه،لكنها إذا دخلت على المضار ع تخلصه من زمن الحـل إلى زمن الاستقبال(1) (1)


 يقيني،ومن جهة البناء اللثوي من حيثيات الصناعة النحوية مما سبق بيانه في الفرق بين النتبير
 وِيْنٍ













 يخفون من نياتهم وعز ائمهم،ولهذا جاء الخبر محضا لآتّه عين اليقين من حيث هو خبرّ عن علمه تبارك وتعالى بمجريات الالمور .لتضمن السين معنى عدم علمه في الحال.

 القررة في الحال والاستقبال إلاَ أنْ يكون المُعنى من تكوين الإنسان فتـى كـان على هذه الحـال كان على العلم بأنّ الهّ يحول بين المرء ونلبه. فالفعل(يحول)خبر إنّ ولو كانت الخفيفة لبقي على الرفع كونه خبر ها مع اختلاف جهة المعنى فكونها اللقيلة كــا هو عليه النص فذلكـ علـي معنى
 الافترض من بيان اطر اد القاعدة و استيفاء الشروط ،فذلك على معنى الخبر اليقيني في المستقبل
 الأنباري،لا، معنى لها بنفسها إلا بقرينـة السياق وهو مـا عليه الاستتعمال القر آنـي وكلام فصحاء العرب: العبار (1،r)
 عدم امتناع معنى المصدرلعدم تعلقه بعلمه تعالىى،وفي محلّ الثناهد من الآية نظرّ من جهة قراءة


 آية"في علمهم.ومن هنا ما رجحه ابن خالويه من النصب أولى بالاعتماد عليه في تفسير إعراب النص.وتحليل بنائه اللغوي وإنْ صحّ من حيثيات الصناعة ما أجازه الفراء.


 جهة المعنى؛و لأنّ مخرج الكالام العتاب و النتعبب من عدم ترشح ذلك ليكون آية في علمهم وليس الخبر عن كون علمهم آيـة و المعنى على مـا بينه ابن خلالويه في قراءة النصب كون (آبـة) خبرا


 السياق على الخبر المضض فيما هو بمنزلة اليقين من حيثيات الحصول بقرينـة(كان)و إلا فالعبارة







 في علم الهُ وكلَ علمه تبارك وتعالى يقينّ.


 الآين يفعلون ذلك من الطاعة في الصوم والصـلاة و الصبر والخشوع هم الذين قد علموا لقاء ربهم والرجوع إليه علما يقينيا.
 الذاتي وهو يصبغ السياق بلون من المعنى على العلم واليقين والثبات أو الرجاء والطـــي و وهو مـا
 حيثـات دلالته الذانتـة النتي تضفي على السياق لونها الخاص حتى يقع السياق كلـه في حيز هـا

 القيبل،و أخرى إلـى هذا القيبل،فــا كـان معـاه العلم وقعت بعده أنّ الثقيلة، ولم تقع بعده الخفيفـة















 الثديدة،لانّ الناصبة لايقع بعدها(لن) لاجتماع الحرفين في الالالة علىى الاستقبال،كما لم تجتمع


 تحميل فعل الظّن معنى يصلح ليكون تفسير اللقول من دون حاجة إليه.





 للمعاندين.

 على التحسين العقلي بالنسبة إلى ما هم فيه من التكليف وحسب.

 بين الوجدان والعدم مما لا يورث علما يقينيا فكان النصبُ.





(ب)

 سيفندونه ومن مجملهما كان على الترد دد في العلمين فجاء بمنزلـة الخوف من التفنيد لأنّ يقينه معنوي لعدم الوجود المادي ليوسف عنده بعد تقادم السنين فتعيّن النصب. وممـا جاء فيـه الفعل منصوبا بعد(أن)وحسب في سياقها دال على الرجحـنان،وظنّ دالَ على








 والأبدية بالنسبة للإنسـان فجاء الفعل منصوبا مـ وجود حيز العلم و اليقين في نفس لاتتصف
 الباحث أنّ العلامة الاعرابية منفصلة عن قاعدة الأثر اللفظي وتابعة للاثثر المعنوي ممـا يكون من قصد المنكلم.
وفي بيان الوجه الاعرابيّ الثاني مما يكون في سياق الرجحان هو النصب قال سييويه:(ل(إن

 خشيت أن تكون بمنزلة خلت وظنتا وعلمت إذا أردت الرفع أنكـ لا تريد أن تنبر أنكا تخشى


 أن تقول:قد علمت أن تفعل ذاكلك ولا قد علمت أن فعل ذالك حتَّى تقول:سبفعل أو قد فعل أُو تنفي


 مع(أنْ)المخفة الخبرية غير الناصبة للمضـار ع وهو كونها تُعويضـا عن تثقيل(أنّاو هذا التعليل إنْ لمْ يكن غريبا عن التفسير النحوي المنطقي و الفلسفي،فإِّتَ لايؤدي إلى الكثّف عن المغنى الذي ينطوي عليه السياق معها والفرق بينه وبين عدم ذكر ها في طبيعة التفكير النحوي وقد سبق أنّ الفارسي عللّ ذلك بــا يتسم بالاقة في الكثشف عن المعنـى وتحكيم الصـفات اللفظيـة التتنوعة بالسياقِ ليكون خاصـا لأداء المعنى الخـاص فقـل:((لم تجتمع الناصبة مـع السين،ولم

يجتمعا كما لايجتمع الحرفان لمعنى واحد.) (1) (19) ومعنى ذلك أنّ (أنْ)المصدرية الناصبة تخلص
 الناصبة للمضـار ع ولن الناصبة،ولم يجتمع(لا)النافية وليس على معمول واحد لم يمكن اجتمـاع الناصبة والسين.و هذا عمق في التفكير النحوي في سبيل توجيه بناء السياق اللغوي تجـاه الكثشف عن رموز الألفاظ لأداء المعنى.





 وذلك قوله عزّ وجل: \}و انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا ألز عم الخليل أنه بمنزلة أي لأنّك إذا قلت:انطلق بنو فلان أن امشوا فأنت لا نريد أن تخبر أنهم انطلقوا بالمشي ومثل ذللك:ما فلت لهم





 المفسرين(191)





 الفعل وهو هنـا مجزوم بـالأمر وكأنـّه قـال أنْ تعبدون و هو الراجح عنـد الباحث في معنى الآيـة واله تعالى أعلم. وجعل الأستاذ عباس حسن ضـابطا للفرق بينهما وذلك بملاحظة ما بعدها فـإنْ كـان فعـلا فهي
 المضـارع.كقول الثناعر: (الطويل):



 إنَّ النَّ هُؤَ النَّوَّابُ الرَّحِيُّ







متلائم مع القصد من البناء اللغوي في النمط الثناني الذي أثــار إليـه بقولـه:ولو لا ذلك لكان بنــؤه
اللغوي(ألاّ يقدروا)على النصب بـُ(إلاّ).



 أنَّها في مصحف أبيّ:(أنَّهُ لا يقدرون).وليست (أنْ)التـي تنصب الأفعـال تقع في هذا الموضـع لأنّ ذا موضع يقين وإيجابٍ. (190)

 النصب ابن ماللك(197) وذلك على ملاحظـة الفرق مـن جهـة المعنـى بين التعبيرين بحسب علامـة إعرابه .








 فـ(لا)مقصودة بمعناها مـن نفي القدرة فلمـا تسلط،في نظر النحويين، عـاملان على الفعل حكموا

 وكون النحو علما يعرف به مجـاري أو اخر الكلم في العربيـة عن تألليف الكـلام ممـا يفضـي إلـى تعريف الاعراب.





 تعبدو ا)(1) (1) (ولذللك أثنره في أداء المعنى من الكثّف عن دلالاتـه في قصـد بنـاء العبـارة علىى هذا النحو مـن المصدر المسبوك من(أن والفعل)فلمـا حذفت (أنْ)ارتفع الفعل،وقد أطـال الأخفش في بيانه.
ومن هنا يستطيع الباحث أنْ يخرجَ بنوجيه ينطلق مـن حيثيـات المعنى في تحليل الخطـاب أنْ
 الفعل بحذف النون ولكنّ القصد من البناء نفي القـرة باللام النافية غير العاملة و غير المؤثرة في
 بين الفعل وناصبه(أنْ)قد تعطل هذا الناصب عن العمل و عليه يجري توجيـه جميع الثـواهد التـي
 تعالىى\}
 نصييه من القبول كونه في غاية التعسف على بناء السياق لقصد المعنى. وخيرّ منه ما ذهب إليه الفراء(ت r. Vهـ) أنّ السبب في تعدد الوجه الإعرابي بالنسبة لرفع
 بحسب قصد المنكلم من حيثيات دلالة العلامة الإعر ابية فالرفع لقصد مغنى الهضي هذا مـا قالـه الفراء. وبالأخذ بالتفسير النحوي للفارسي فلا يطرد فقد ييقى الحرف الناصب على عمله، و عليه

 تـوريضـا للمحذوف من أنّ المشددة على قول سيبويه ومـن تبعـه في غايـة التعسف أيضـا لعدم اطراده فقـا اعترضت مع المصدرية الناصبة للمضارع.


 ووهما نمطان من بناء الجملة الفعلية في هذا النحو من النتبير الذي جرى عليه النّص القرآني فلا يشك الباحث في الفرق بين الجملتين من حيث المعنى المقصود بينـاء العبـارة على أحـ النمطين بصورة تكثّف عن المعنى المعين غير المقصود ببناء العبارة على النمط الآخر وذلك على التفنصيل الآتي:
 العالملة(ل)ابين الفعل وناصبه يكون السياق بُنيَ على القصد إلى معنى المصدر وما يفيده المصدر من إرادة الحدث على العموم والاطـلاق وعدم الثبـات لإشمامه بحركة الفعل وتزلزلــه من دون
 القرب(الآن)و البعد(المستقنل)في صيغة(يفعلون) اللاين يصطلح عليهمـا بالحـال والاستقبال ونحو ذلك مـن اللالالـة علىى الفاعليـة و المفعوليـة فنير مقصود معنـى زمـن الكتابــة وفاعلهـا ولا زمـن الارتيـاب وفاعلــه المعـين مـع أنّ ذلـكـ لايتصـل بمضـمون(أنْ)في تخلـص المضــار ع لمعنـى الاستقبالبـل العبارة على قصد الحدث المطق/لالعامهوليس مستقتل محدودهوربما كان مجيء الفعل المضـار ع منصـوبا بـالحرف المصدري ليخلصـه مـن الفعليـة إلـى المصدرية،ولا يحسب الباحث قصدا لنصب الفعل المضارع عــرأنْ) المصدرية غير هنا المعنى وإلا فـلالالته علىى المعنى في حالة الرفع بتجرده موجودة وإنّما يُصـار إلى إحدى أدوات النصب والجزم لقصد تغيير جهـة


 مالك(ت) TVYهـ): ((و المصدرية هـي التي يؤول منها ومـن صلتها مصدر ،وتتقسم إلـى مخفـة

 ومضمرة.)(1+(+) ويقصد ابن مالكّ في(الباقية على عملها)هي غير الناصبة وذلك أنّ الباقـة على عملها هي النتي تتصب اسما مضمرا هو ضمير ملائم مع السياق،وأنّ الفعل يقع خبرا لها مـع قصد المصدرية لمعنى الثبات مما في الخبر وهو ما لا يوجد معناه في الفعل للالالته على الحركة والتجدد والقابليـة علىى التغيير.وبغير هذا التُليل يتـاقض الغرض من الثبات الذي في الخبر والتجدد والتغير الذي في الفعل.



الإشارة إلى أنّ (لا)ليست زائدة بلِ مقصود فيهِا نفي المساوِ اةِ. و وقوِـــه نعـــالى:


 كُوْمْنِينَ المصدرية و هو نمط من التعبير العربي على سمت الفصحى

 خصوص السبب ومعنى هذا عدم ملاحظة قصر زمن بقاء آدم عليه السلام فـي زمـن محدود فـي الجنـة،بل الملحوظ فيهـا مـن بنـاء العبـارة صفـة الحـل في البقاء فـي الجنـة وهو أمر خـارج عن مستوى دلالة الحدث في خروجه عليه السلام من الحِنة.





 الحرف المصدري على الفعل لتغيير جهة الدلالة من حيثيـات الفعليـة إلـى حيثيـات المصدرية مـع ملاحظة زمن النزول .

 يُنْفِقُونَ





 مصدر والمعنى وليس التققير :و الصيام خيرّ لكمع. وكـذللك قولـَه تـعـالْى| تعالى:

 بدليل لفظي قائم بنفسه وهو الأمر ، ويرى الباحث أنّ الرفع على معنى الخبر بوجود الخير في
 التحذير والتو عد؛و ذلك أنّ الأمر منطو على التحذير والتو عد والاستعلاء



 معناه أنّه خبرّ مما يحسن السكوت عليه ولا ينعقد الكلام من دونه.

 بزمن الفعل ما يكون معه المعنى مقيدا من عدم الجوع و العري في زمـن معين،وزمن من عدم الإيمان.

## ب - بناء العبارة على الرفع ومعنـاها:



 بيانه لنهوضه بتفسبر العبارة على بيان المعنى بهذا القصد من إرادة حيثيات الفعل أبْ: ليعلم أهل الكتاب أنّهم لا يقدرون وانطوائه على خبر المخبر المتيقن من خبره كأنّه كائنٌ و هكذا مو اضع هذا النمط يكون فيها المعنى طلب تحقق الحدث في زمن مقيد بالحدث ومـن ثمّ




 الحدث،ومن ثمّ فهو حكم اعتباري لكلّ زمن ومكان أمّا امتداد هذا الحكم ليكون قانونا اعتباريا في التعامل مع أئمة الكفر فذللك من طبيعـة الثـريعة وأزليتها.
 إلَّا رَمْزِّا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْحَثِثِيٍ وَالْإِبْكَارِ
 معنى الكلام المعنوي دون الحدث الفعلي مما يصدق أنّه إخر اج اللفظ.و المثبت في قراءة عاصم


 في التخيير والاباحة من دون الانحصـار بزمن يلزم فيه تنجيز الحكمهو قصد العموم يليق بـه معنى الانـى الاسمية ممـا هو في المصدر اللـي هو عبـارة عن اسـ للحدث المجرد عن القيد بزمن وفاعل مخصوص. والها تعالىى العالم.

هو امش البحث وتطيقاته




(اليوم(وجعل الللي) وفي كتب التفسير كالذي عن الطبري: إنتّا قراءة أهل الحجاز والمدينة وبعض البصريين ، وقراءة الكوفيين(جغل)



 بولاق( بينا نحن نطلبة) وفي الطبري طبعة الحلبى(فبينا نحن نظظره ) ، وقل آخطأ محقته حين اسقط الفاء لاختلال الوزن العروضي .


















. VVI: O (Y (Y)

(YO) (Y (Y )

(YV)

(Y) (r (r) (





(بV)
. . . . .



(

.llv:l ( )

(











( YOV: YO (OA)






من الثفعيلة الاولى والإضمار في الثشطر الثانتي .







(V•)
(V1) (V (V)





(VY)




 ( 1 ) (


 (التنويرّ











 ( )

(9 (9 )


(لخليل، وابن جني.










( 1 ( 1 A)


(




(110) (1) (1) (1)

ظ ( 1 | V V






(الحمير فقال: بضم الحاء وفتح الميم وتثثديد الياء المثناة،وظنتنه تصحيفا فرجعت لجميع طبعات شرح ابن عقيل فوجدته اتثبت(نوبة).






المصون re:



















( (المقتضب في الموضع المشار إليه، فقد نقل عنه في نقد المبرد لكتاب سيبويه أنَّ كان ناقصة وليست زائدة وليّ وردّه ابن ولاد في الانتصار ورد الثشنتمريّ على ابن ولاد.

(

( ( ) \&V)


 في عدم استقامة البحر مع الزيادة على الكامل.بل من الوافر. الور.






(











 ( 17 ( 1 V)

( 179 ( ) ( 17 (




في هذا/ ظ: شرح التسهيل \&: ז

( الأفصح على الرغم من. (IVY)
(lVr)



 عقيل؛:






( (Ar)





 (الحجة للقراء السبعة ( ( $1 \wedge \vee$ )
(1/^^)
( $1 \wedge q$ ) (الحجة للقراء السبعة
. 〔V9 : (19.)





(


```
        http://www.altafsir.com/00. 0. 0. 0
```








```
                                    http://www.altafsir.com
```


the Koran 7: 283, AA: the argument of Ibn Khalouet 146, and indicate Tusi 4: 209-210) Has come like this also Matova appropriate manner on the meaning of the one before it, not the word, although not a barrier between them, as some of them said (to a man from Qais Eilan, and percentage of share): (a generous)
We came to us and spoke to ask ... Pending complaint and trigger a shepherd (House of the evidence of Book 1: 87, al-Tabari (ed. portal Halabi 1954 i 2) 7: 283, and the edition of Foundation message achievement (Ahmad Mohammad Shakir) 11: 557, and Alsahabay Ibn Faris 212, and singer Allbeb number 704 should be noted that tells in the book In Tabari explained and proved the report of Ibn Faris fitness Sea bumper without Zhafe or faults, said Mr. Ahmed Mohammed Shaker investigator of Al-Tabari that (Whilst we were asking) narrated by Ibn Faris, a mistake in Alsahabay and spoke to us Nriqbh In Sibawayh / edition Bulaq (Whilst we we ask) and in the edition of al-Tabari al-Halabi (Nnzerh and spoke to us), while a female interrogator made a mistake has dropped to an imbalance of weight ta Aeroda) And read Kufis: (and made the night a home and the sun), to (verb), meaning the past tense, and set up (night). Abu Jltabra: the right to say that we have to say: they are two Mstfadtan in the regions, Mtafqata sense, is Mokhtfattah, Fboathma read the reader is correct in expressing the meaning. Tell a glorified and exalted, as he made the night a home, because he lives it every day and moving, and the rest, Vistqr in his home and his abode. (Aa: Mosque of the statement in the interpretation of the Koran 7: 283, the argument of Ibn Khalouet 146) I do not see it as well, but the meaning the meaning of the name of the actor, including the recipe is Mnonh D to move continuously inform the future, though the meaning that make it a home has always been without the will of the meaning of regeneration which Ptaaqbh with the day and this meaning and that was okay and the fact that Allah will grant the night, but narrow and verse Blfezha atmosphere allows high and wide and started to act a sign of regeneration, which means succession so meaning to mention the day and night. But set the sun and the moon on the meaning of the act indicates the regeneration of the meaning of succession, which befits the sense that he sees the researcher from having to read the reaction of the broad meaning of the succession of night and day, corresponding to the sun and the moon (and night (day and the sun) and the Moon). This is what I see from the art installation of the gateway Quranic Alajaz on the property and reduce the term with the convergence of the parties and God knows best.
And as such were the details of research has been divided by three sections, the first of them in the direction of the movement to change the grammar Alaarabah in order to detect the deviation of the grammatical function of the single result of this has changed the faces of general reading.
It also addressed the second statement of the impact of morphological change (single structure), the researcher has counted a number of Qur'anic evidence of the subject matter in this issue.
While the characteristics of the sound effect to reveal the meaning and for the plurality of users and the multiplicity of the Qur'anic statement that was read in the Study III.
It should be noted that the researcher has completed the morphological topic has been studied in previous research published in various magazines in the magazine Kufa University Center for the Study of Kufa, and the Journal of the Faculty of Jurisprudence, The Journal of the Faculty of Education at the University of Babylon.
The finished thesis voice and was part of the Platform forum posting in the winter of 1432 H was thrown Search seventh meeting on Friday, 2/22/2011, and here, where the Department of Arabic Language distinguished in the Faculty of Education of the University of Basra, aged God I decided to skip the third game was this research in Summer 1432 H Shaaban Trafalgar - July 2011. This last prayer is praise be to Allah, Lord of the Worlds, and blessings of Allah on Muhammad and publish peace and recognition of the much venerated companions of all
who followed him kindness. Researcher

The idea of research and its properties
Quranic evidence is rich tributary streams of the study of language; so that it faces, which have several Alaarabah also carrying a large shipment of acoustic and morphological significance because of the multiplicity of readings. Hence, it is a source of linguistic study of language and sources underlying the origin of large assets and president of the hearing is not completely set aside grammarians, but they took him to a large extent.
Perhaps it is worth mentioning that say that the guidance language at Hebron and Sibawayh is the same as adopted by the linguists who came after them the son reap (d. 392 AH) and other linguists. This was a major reason to choose this subject, after searching for it in Amadana I have not on a comprehensive study is a study by Dr. Khadija Ahmed Mufti tagged (some readers Alkoviin), which is where we are as to justify reading the argument and the statement of the grammatical collected the views of scientists in the protest to correct the reading of the grammar.
It was not for this study only take place in the orbit of the book because it is a brutal views of al-Khalil bin Ahmad al-Faraaheedi (d. 175 AH) was dictate to his student Sibawayh (d. 180 AH ), and then in the orbit of the book of Hebron (the strings in the way) achieved by Dr. Fakhruddin Qpauh.
May be different than reading to change the movement Aarabah than available with the lesson on a good chunk of the scientific study of the description and analysis. Examples include the direct meaning to read the traction / followers on the status of the monument to the praise or the pieces get started in meaning: Praise be to Allah! (light 2). and this difference affects the multiplicity of meaning what grammar reveals about the significance of the context and meaning of the discourse on the interpretation.
Has no verse in the origin of the famous read them and worship them on the different movement of so-called broken context in the verse \{but versed in knowledge of them and the believers believe in what was revealed to you and what was revealed before you and residents of prayer and Almaton Zakat and the believers in Allah and the Last Day, those Snatém Ograazima\} (women 162) and this and so a reference to the jurisdiction of the residents of prayer features of worship which is accepted by the human actions and penaltyRahman, evidenced by the famous hadeeth (prayer restrains from indecency and evil, if accepted by the other replies were received, although the other).
May affect the movement to change the meaning Alaarabah such as reading the entire lift in exile (not) that transforms the meaning of exile to exile to spend a normal sex and the conversion (not) of precluding itself to being independent in the sense is not.
The difference between them on the lift and the memorial, we say the defense to spend a Gender: (no money to Zaid), which is to deny any kind of money Valmnfa sex all the money little or a lot, and it says \{no doubt\} said \{no obscenity, nor commit sin, nor dispute\} and he \{ and Akhlh nor intercession\} Khalil said in a recipe (not acquittal) and in the interpretation of Tlkm evidence: ((and raise the rendering (not) in the sense of not selling it, and not a trait, not the intercession off) (book sentences of Hebron 303), which means that a change of movement Alaarabah change in the title of pronunciation and grammatical function. And that, too, indicated by the Sibawayh the words of Hebron in the interpretation of premeditation on the meaning of the word description appears in about meaning: fault Alabbah and made the night a home and the sun and the moon thunderbolt estimation of Aleem Aziz\} (cattle, 96) to read and will create a night (broken) has set the sun and the moon on the set it before him in a sense, was conducted (Renderer) course of action which goes beyond the effect of the special characters and leave the special characters and conducted context will mean it does the work of the act Vensab the sun and the moon (AA: sentences in as 105, and Book 1: 89.178, said investigator sentences Hebron, they read the public, and the reading of Hafs installed in the Quran who worship by Muslims today (the Night) and written explanation like the one from al-Tabari: they read the people of the Hijaz, the city and some of the visual, and reading Alkoviin (make))
According to the researcher in interpreting the meaning of grammar for reading this does not represent the interpretation of the Qur'anic text to the difference of some molecules of meaning between the readings of AI-Tabari (d. 310 AH ) (((and will create a night) per thousand utter the name, and submitted further to (fault), and lower (night) by adding
(Renderer) to it , and set up (the Sun and Moon), further to the subject (night), because the (night) and was Mkhvaudha in pronunciation, it is in the position of the monument, because the effect of (Renderer). and good sympathy on the meaning of (night) and not on the word, to enter as saying: "accommodation" between him and (night), the poet said (he Farazdaq): (a long)
Sitting in doors students need ... Awan, of the needs or need a virgin
Vensab (need) the second, further out on the meaning of (the need) first, not to pronounce, because the meaning of the monument, but in pronunciation cut)) (Mosque of the statement in the interpretation of

Ministry of Higher Education and Scientific Research<br>University of Kufa /AL- Najaf<br>Faculty of Jurisprudence / Department of Arabic Language<br>Direct evidence of Quranic grammar lesson When Khalil ibn Ahmad (d. 175 AH) in his book as sentencesm and in the book of (Sibawayh) The study of meaning and grammar explanatory givens<br>(Search) Assistant Professor<br>Dr. Reiad Karim Abdullah ALBudairi Assistant professor of language and grammar Kufa University /college of arts / Department of Arabic Language<br>22 -rabei al - aweal 1434-2013

