
Reading other barred from exchange
Blocked from the exchange - Reading Other

$$
\begin{aligned}
& \text { - عـل الـمـمـنـوع مـن الـصرف }
\end{aligned}
$$

م. د. صباح عبد الهادي كاظم
D. Sabah Abdul Hadi Kadhim الجامعة المستنصريـة كليـة التربيـة / قسم اللغة العربية

College of Education / University of Mustansiriya

## قراءة أخرى في الممنوع من الصرف

## المقدمـة:

حظي موضوع ما ينصرف وما لا ينصرف بعناية النحويين منذ باكررة التأليف النحوي فلا
 لاهتمام المؤلف بهذا الباب، كونه يرتبط بالحياة اليومية، والسرُّ الكامن وراء هذا الاهتمام أنّه كلما زاد اختلاطنـا بـالأمم الأخرى وجدتَ بنـا حاجـة إلـى استعمالات كثيرة يجب أن نقيسها أو نخضـعـا للمقاييس المقرّة في قواعد العربية. وكان النحاة قد بحثّوا في هذا الباب مفاصل وأجزاء تبـو لأول

 وهذا يدلّ على أن الأمتلة التي كان يسوقها النحـاة ليست أمتلة فرضية غير قابـلـة للاستعمال، ولا يؤيدها الواقع، فمن ذلك ذكروا لنا أنه يككن أن نستّي بالأفعال وما يشبه الفعل، والظروف، وحروف الـي
 هـاك جهات لم تعد تتعامل مـع الأشتخاص بأسمائمه وإنمـا بالأرقام أو بـالحروف، وهذا كـلّه إنمـا يحتّاج منّا إلى بحث يعينتا على النطق بهـا وقياسها على وفق القواعد العربيـة، فليس من فيبل المبالغة في شيء إذا قيل: إن الممنوع من الصرف يتظلغل في مسارب اللغة عامة.

وقد دعاني البحث المعرفي إلى قسمة هذا الموضوع على أربعةمطالب، أمّا الأول: فقد كان مهاداً
 بها، وحدوده المختلفة، وجاء المطلب الثالث: لبيان العلل المانعة من الصرف عند النحاة، وانتظم الهطلب الرابع ليان ما جاءت به القراءة الجديدة لهذا الباب من تطوّر أو رؤية جدية. أؤلاً - كينونة المنوع من الصرف:
 غير معرب، وهو المبني، وحدّوا الاسم المعرب بأكثر من حدّ، تختلف في جهاتها، فمن ذلك قال الزمخشري: "والاسم المعرب مـا اختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً أو محلاً بحركة أو بحرف"(()، وقد تبعه في هذا النتريف كثير من النحاة( ()، وحدّه ابن الحاجب من جهة أخرى أخرى فقال: "فالمعرب المركّب الذي لم يشبه مبني الأصل"(()) وكذا كان تعريف ابن مالكّ في ألفيتّه، إذ فال:

ولم يزد ابن عقيل عليه في شرحه إذ فال: "والمعرب ما سلم من شبه الحروف"(م) الا وذهب المبرد عميد المدرسة البصرية إلى أن المعرب هو "الاسم المتمكن."(ت) ويبدو أن ابن ابن جنّي قد تبع المبرد فيما ذهب إليه، فجعل المتكدّن هو المعرب، إذ قال: "فالاسم المتهكن ما تنيّر آخره
 الاسم المعرب، يدلَّك على ذلك كالام ابن عقيل الذي جعل المعرب أصـلاً للمتمكن، فقال: "وبينقسم المعرب أيضاً إلى متحكن أمكن وهو المنصرف... وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف"(A)،
 حدود النحاة المذكورة آنفاً إلى ثلاثة أصناف: فأمّا الذين قالوا: إن المعرب مـا نتير آخره باختالاف العوامل الاخلة عليه فهو كاح لا شك فيه، وهو كالحم أهل التحقيق.
 فأوقعوا المعرب على المتهكن أو بالعكس، مع اختلاف المراد من كلّ تسمية _وكأنّهم ينطلقون من الـا باب أن لا مشاحة في الاصططلاح _فهو كلام فيه نظر، إذ إن معنى التتكّن غير معنى الإعراب؛
 الثيء"("). وفي الاصطلاح: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة المعربة للإفصـاح




بالإعراب لمـا أحدثـه العامل فيـه من رفعٍ ونصبٍ وجر فيـه تسامح ومجاز؛ ؛ إذ إن الاسم إنمـا يكون متمكّناً أوّلاً على المعنى الذي ذكرته، ثم يدخلـه الإعراب بحسب المعاني التي تعتوره، فيُسمّى حينئذٍ
 النتوين: فيسمى متمكّناً أمكن، وإذا كان ناقصاً دخلـَ الإعراب، وحُرمِ تنوين الأمكنية، ومن ثم سُمِّي متمكّناً غبر أمكن، فالمتمكن الأمكن على وفق هذا: هو ما دخل حقل الاسمية بثبات ورسوخ ودخلـه الإعراب بحركاته الأصلية الثلاث مع النتوين. ويُقصد بـالمتمكن غير الأمكن: هو ما انحطَّ دخولـه
 الأصـل الذي بُنيت عليـه الأسماء بالزيـادة وغيرهـا مـن موجبـات الخروج عـن البنـاء الأصـلي، فلم يدخله تتوين الأمكنية، وهو نتوبن الصرف. فالإعراب الذي يُعدّ من أهم السمات الني تميّز العربيـة من كثير من اللغات قد اقترن عند أغلب النحاة بالمعنى، حتّى إنّ ابن جني عرّف الإعراب بأنـه: "الإبانة عن المعاني بالألفاظ"(؛)، "إذ إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتّى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن الأغراض كامنة فيها حتّى بكون الإعراب هو المستخرج لها"(10). يُلاحظ من خال السمة التمييزية والتأليفية التي ذكرها، النحاة أن هنا الانـياك فرقاً بين التمكن والإعراب؛ إذ إن الكلم إنما تستقرُ في عُرف المواضعة بناءً ووزناً، وقد يدخلها التتوبن أعني تنوين التمكين أو لا بحسب قربها أو بعدها عن شبه الحرف، ومن ثم تدخل في نسيج التركيب بعد تضـامها مـع مـا يجاورها من الكلم في علاقات نحوية لتؤدي معنى مقصوداً. وبهذا يتضح للك أن الإعراب والتمكّن شيئان مختلفان، ولا يمكن أن يكون أحدهما هو الآخر؛ لأنهمـا يحدثان في سُلَّمَ تكويني هرمي، يقومُ على التعاقب، أي يحدث التمكّن في حال الإفراد لا التركيب، ويكون الإعراب في نسيج التأليف، ويزيدك إيضـاحاً وبياناً في التنفريق بين هذين المصطلحين قول سيبويه في كلامه على الإعراب "وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة"(ا")، فسيبويه يعني في هذا أن ينمكن الاسم في باب الاسمية، ثم يوجب هذا التمكن دخول الإعراب فيه.

## ثانياً - مصطلحات الممنوع من الصرف:

 الصرف، ومالا يجري(1)، وقد يسمى المتمكن غبر الأمكن(9')، غير أن هذه الاصططلاحات لم تكن تجرى في الكلام باتجاه واحد، فأمّا مصطلح المتمكن غير الأمكن فهو يشبر إلى أنّ الاسم الذي لا ينصرف غبر فوي النتكن في باب الاسمية لاشتماله على علامة واحدة وهي الإعراب وحرمانـه من
 الصيغة، أو مـا لا يجري ومـا تصرّف منها فهما مصطلحان يتفقان في شيء ويفترقان في شـيء

آخر ، فالصرف قريب من الإجراء؛ لأن صرف الاسـم إجراؤه على مالـه في الأصل مـن دخـول
 يستحق وجوه الإعراب للفرق بين المعاني الطارئة عليه بعد دلالته على مسمّاه(ا(٪). أما اختلافهما فهو مبني على اختلاف النحاة في أصل كلمـة [الصرفـ]، إذ فيل إنّها مأخوذة من الصريف(Y) وهو النصويت، إذ إن التتوين في أحد معانيه هو تصويت في آخر الاسم المنصرف، قال النابغة:



يريد [صوتٌ صوتَ البكرة بالحبِلِ
وفـيل إن الصـرف بمعنى التصـريف، وهو النقلّب والنقليب في جهـات الإعراب، وقيـل إنهـا مـن الانصراف، وهو الرجوع، فكأن الاسم ضربان: ضربٌ أفبل على شبه الفعل فـنع مـا يُمنَعُ منـه الفعل
 وقد ترتب عن هذا الاختلاف اختلاف النحاة في تعريف الصرف وعدمه، جاء في الهمع في تعريف مالا ينصرف: "هو الصسلوب منه التتوين بناءً على أنّ الصرف ما في الاسم من الصوت أخذاً من الصريف، وهو الصـوت الضـيف|"(م)، على هذا فإن الصـرف هو التتوين وحـّه، وهذا مذهب الدحققنين (r) قال الناظم:
"الصَّرفُ تتوينٌ أَنى مُبينّاً مَعْنَّ بهِ يَكونُ الاسمُ، أَكَكَا (YY).

يعني التتوين الذي أتـى لغير مقابلـة أو تـعويض، الدالّ على معنى يستّحقّ بـه الاسم أن يسمّى أمكن، وذلك المعنى هو عدم مشابهة الفعل (^) لـ ثم ينطلق فريقٌ ثانٍ في تحديد هذه القضيَّة من زاوية إجرائية تتظر فيما يحمله حرف الإعراب في
 أبعاداً أخرى في تحديد هوية الممنوع من الصرف، بـأنْ تجري فيه حروف الإعراب ويحُرم التتوين ومُعَاقـه أعني الجرّ . ولعل أبـا إسحاق نظر ودقَّق في هذا المفهوم، فانتهى إلـى الأخذ بالجانب
 والنصب والخفض، مع الحركات التتوين"(9).

وإلى هذه الحصيلة، وهذا الإقرار ذهب ابن الحاجب، إذ قال: "وفسَّروا المنصرف بأنـه الذي تدخلـه الحركات الثغلاث والتتوين لعدم شبهه بالفعل"(•)، و "فسروا غير المنصـرف بأنـه الذي يُختَزلُ منـه الجرّ والتنوبن لشبه الفعل، ويُحّرك بالفتح في موضع الجرّ|"(ا) غير أنّ فريقاً ثُلثاً حاول محاصرة فكرة البناء النكاملي في هذه الظـاهرة اللغوبـة فقرّر أن مبدأ هنع الاسم من الصرف يقوم على فرضية وجود علتين في الاسم يتآزران معاًً في عدم إجرائـه علىى حالـه، وذكروا أن أُسّ اطّراد فرضبية منع الاسم مـن الصـرف هو وجود العلّة الاثثينيـة المتالزمـة، علتان لا تتفصم عراهما، وإلاّ انخرمت القاعدة، وفسدت فرضيّة منع إجراء الاسم في الكلام، وهي فرضية ضعيفة في ظاهرها فضـلاً عن أن محتواها لا يصمد أمام البحث العلمي على مـا سيتضـح، قال ابن الحاجب: "وغير المنصرف ما فيه علّتان من تسع أو واحدة تقوم مقامهما"(rr). فهذه الحدود باتجاهاتها المختلفة نمـاذج مـن إدراك رواد التتظير في البحث النحوي لتصـوّر البنـاء النكاملي للممنوع من الصرف، ومنهـا كثير ، ولكن الذي يعنيبـا بصفة نوعيـة هو ممارسـة التصوّر البنـائي في تحديد هويـة الممنوع من الصرف. ويكفـك أدنى نظر في استجلاء الحدّ الواضـح لهذا المفصـل مـن الـدرس النحوي أن تُعيِّنَ الحدّ الأول تعريفـاً جامعـاً لغير المنصـرف، وهو كـلام أهل


## ثُالثاً - الـِعلَ المانعة للصرف عند النحاة:

ذهب النحاة إلى أن سببَ منع الاسم من الصرف هو مشابهة الاسم للفعل ووجـه الشبه بينهمـا أنّ الاسم المتمكن غير الأمكن لا يحتمل التتوين كمـا لا يحتملـه الفعل؛ وذلك لنقل الفعل، فإذا أشبه
 فملاك الأمر عندهم يقومُ على الخفّة والنقل؛ ذلك أن الفعل في رأيهم أتقل من الاسم، وحجّتهم في بيان مدار ثقل الفعل وجهان: الأول: أنّ الفعل أقلّ استعمالاً من الاسم يدلُّك على ذلك أنَّ الفعل لا بُّدّ له من فاعل اسم يكون معه، أمّا الاسم فقد يستغني عن الفعل، فتقول: الهّ ربّنا وأشنباه هذا .
 لا يستغني عن الفاعل، إذ هما متازمان فهو لا يقوم بنفسه منفرداً، وقد ينفرد الاسم ولا يراد منـه إلاّ
 ولأجل هذه الخفّة دخله النتوبن وامتتع دخوله على الأفعال لنقلها. ثمّ راحوا يتدرجون في تفسير ظـاهرة الممنوع من الصرف إلى قولهم: إنّ في كلّ فعل فرعيَّتن عن الاسم، إحداهما: لفظية، وهي اشنقاقه من المصدر على الرأي الثائع، والمشتقّق فرعٌ، ومـا اشتُقَ منـه أصلٌ، ولهذا كان الفعل فرعاً من الاسم.

وثانيهما: معنوبة ومفادها: أن الفعل به حاجة إلى فاعل اسم كمـا ذكرنا آنفاً، والحاجـة ضعف وفرعٌ، وعدم الحاجـة قوّة وأصـل؛ فلمـا كـان الاسـ المتمكن غير الأمكن لا يمُنـع مـن الصـرف إلاّ بوجود علتين فرعيتين: إحداهما: لفظية، والأخرى: معنويـة أشبه الفعل في ذلك فامتتع من الصرف. ثم قرّروا أن العِلل المحتبرة في منـع الاسـم من الصـرف نــعٌ، وعلّلَ بعضـهـ مجيئهـا على هذا العدد، فقال: "وإنمـا انحصرت فيها لأن النحاة سبروا الأشياء التي يصبر الاسـم بهـا فرعاً فوجدوها نسـعاً، ويجمعها قوله:
فَــــعْ صَــرْفَها، وهــي: الزيــادةُ والصــفة إذا اثثــــان مـــن نــــــع ألمـــــا بلفظــــةٍ وإثـــباه فِعْـلٍِ، واختصـــارٌ ومعرفـــة"(7) وجمـــــعٌ وتأنيــــث، وعَــــلـّ، وعُجْتَـــــةٌ

غير أنّ هذا الإجماع لم يثبت أمـام رُؤى النحاة المختلفة والمتعددة في هذا الباب، فقرّرَ بعضهم أن العلل المانعة عشر (rv)، بل راح بعضهم ينظر ويفكّر في أهليـة هذه العلل فوجد أن حقّها أن تكون ثمـاني، يقول الجرجـاني في المقتصـد: "إن العلـل المانعـة في الحقيقـة ثمـان، وإنمـا فيـل هي نــعٌ لللتقريب"(^)

وينتهي النحاة في تفسير ظـاهرة الممنوع مـن الصـرف إلى تصنيف العلل التسـع التي فرّروها في ضَرْب من التلازم الذي لا ينخرم وإلا بطل المبدأ وفسدت القاعدة كما يقولون. وكان هذا التنلام في تصوّرهم هو المفتاح الذي يُعين على استجلاء فكرة البناء العضوي للاسم الممنوع مـن الصـرف، فلجـأوا إلـى صياغتها في قالب تجريدي يجري مجرى الأحكام والقوانين، فكـان أسبق الأجزاء في صياغة هذا القالب أن قسَّموا العلل إلى معنويـة ولفظيـة، ثم انتهوا باستقراء كمـا يزعمون إلـى قَوْلَةٍ
 وخلصوا بعد اسنتراءات خصيبة في هذا المضمار إلى صباغة طريقة أرادوا فيها أن يصبر الاسم غير المنصرف اثثينية شيئين اتحاداً، فأقاموا تحليلهم لهذه الظاهرة على اجتماع ظـاهرتين أساسيتين كثيراً مـا يلتبس أمرها على الناظرين فيها، وظـاهرة هذا الاجنمـاع تحولت إلى جدليـة اثثينيـة تفضي إلىى بروز البنيـة المخصوصـة في المنـوع مـن الصـرف، فقرّروا أن يعضد العلميـة في المنـع مـن الصـرف: العـل، أو وزن الفعـ، أو التركيب، أو زيـادة الألف والنـون، أو التأنيث، أو العجمـة، أو ألـف الإلحـاق المقصـورة.و يعضـد الوصـف فـي منـع الصـرف: وزن الفــل، أو العـلن، أو الألـف والنون الزائدنان. ولمـا لـ يسنقم لهم أن يعضـدوا ويجمعوا على الاسـم علتين في كلّ موضـع ممّا قرّروه حاولوا إثبات أن انخرام القاعدة التي أقرّوها لم يقع إلاّ في الظاهر ، إذ جعلوا بعض العلل يقوم

مقام علتين علىى حدّ زعمهم، وهما ألف النأنيث، وصبغة منتهى الجموع، وبعد أن كمُلَ لهـم مـا أرادوا، وثثتت عندهم المتعاضدات على الاسم في منعـه من الصـرف أعلنوا أن جميع مـا ينصرف انتـا عشـر نوعـاً، خمسـة منهـا لا نتصـرف فـي معرفـة ولا نكرة، وسـبعة لا تتصـرف فـي المعرفـة ونتصرف في النكرة.
وقد دعاني هذا التصوّر البنائي الذي اعتمده النحاة في بيان هذا الباب إلى إيجاد رؤيـة جديدة مبنية على أُسس لها ما يعضدها في البحث العلمي فيقبلها العقل ويرتاح لها القلب، وتتفق مـع منهجيـة علم اللغة الحديث في تفسبر الظواهر اللغويـة، وتلتحق بمرتبة النفكير الأصولي في فلسفة المعرفة اللسانية، وليست آراءً مبنية على افتراضات لا نثبت أمـام البحث العلمي، فمن ذلك أنهم يقولون في تفسير منـع الاسـم [عُمَرَ] مـن الصـرف: مُنِـَ هذا وأثنباهه مـن الصـرف للعلميـة والعدل، مـع أنهـ يُقرّون أن عمر لا يُعدلُ عن عامر إلاّ وهو معرفة، فكيف تكون العلميـة عِلّة، وهي فيـه قبلُ؟ انظر ماذا يقول الزجاج في معرض ذكره الجهات التي هي فروع، التي إذا اجتمع منها اثتان على الاسم منعا الصرف، ومن تلك الجهات: هي الصفة : فالصفة فرعٌ؛ لأن الموصوف قبل الصفة(•ء) لاحظْ أنهم كيف بفرّونَ من حدود الكلمـة الداخلية في تفسبر ظـاهرة الممنوع من الصرف، فيتعلقون بالتزكيب اللغوي الذي ليس له حظّ في تفسير هذه الظاهرة، يقول الجرجاني: "إن الضرورة تدل على أن الصفة بعد الموصوف في الرتبـة لأن الصفة أصلها أنها تخصِّص اسماً عامّاً، والعموم سـابق للخصوص، وإذا كان كذلك كان الوصف فرعاً" (گ). وإذا وقفت عندما ذكروه بنظرة تحليلية تتتمد البحث العلمي ستجد بين هذا وما قرّروه من علل بونـاً شاسعاً، إذ سينبني على تحقيق قانون الممنوع من الصرف إيجاد علاقات أخرى غير مـا أقرّوه تتآزر على الكلمـة، تنـتمد كينونتهـا مـن نسـيج التزكيب النحوي مـن خـلا مـا تـرتبط بـه الكلمــة مـع مـا يجاورهـا مـن وحدات لغويـة بعلاقات نحويـة، ولا يقوم بنـاء الممنوع مـن الصـرف علـى هذا؛ لأنهم يفسرون منـع الكلمـة من الصـرف بشـيء مـن خارجها، وهو التركيب، وإلاّ كيف تكون الصفة بعد الموصوف إلاّ في نسيج النركيب.

الروئية الجديدة:
تقوم هذه الرؤية في تفسير ظاهرة الممنوع من الصرف على أنّ الأسماء العربية تُبنى على أصول وأوزان خاصـة محددة، فكلّ اسم يُبنى على الأصل الذي وضـع لـه يدخلـه نتوين الأمكنية، وكلّ اسم انحرف أو حدث في بنائه انزياح أو عدول يخرجه عن الأصل الذي بنيت عليه الأسماء عُدَّ متمكّناً غير أمكن، فتكون علامته أن يُحرم اللتتوين ومعاقبه وهو الجرّ ، لأن الجرّ صفة خالصـة الصـة للأسماء، والتتوين ملازم للاسم في أوليته، أعني النكرة، أي أن نتوين التمكين يلحق كلّ اسم متمكن شـائع في

أمته فإذا سميَّت بـه، وكان تمكّنه ناماً لا يشوبه شيء يخرجه عن الأصل الذي بُنـي عليه كُسع

 متعددة، وليس جهة واحدة تعددت الروّى المفضية إلى تفسير ظاهرة المصنوع من الصرف في هذ الانه القراءة.(گ)
الرؤية الأولى:
يُمنَعُ الوصف من الصرف معرفة ونكرة إذا وقع وصفاً في الأصـل، على وزن أَفْعَلَ، ليس مؤنثهِ
 وأخْضَرَ، وإنما لم ينصرف هذا في معرفة ولا نكرة؛ لأنه أثنبه الفعل نحو أَذْهَبُ وأعَلَعُ بالزيادة التي





 الصفات أقرب إلى الأفعال لأن الصفة مشتقة من الفعل (؛؛ ؛.


 إذ يرون في أجدل: الشدَّة، وفي أخيل النلّوّن، والإيذاء في أفعى، وكأنهم جعلوا أجدل من الجدل، وهو شدّة الخلق، فصـار عندهم بمنزلة شديد، وجعلوا أخيل من الخيلان، وهو النلّون؛ لأنـه طـائر أخضر على جناحه لمعة سوداء مخالفة للونه، يقال لـه الشقراق، وعلى الإيذاء حُمِلَ معنى الأفعى


فصـار أفعى (0٪).


 القول فيها أن تكون أسماء تصرف في النكرة وتُنَنَع في المعرفة.

وقد يكـون للقصـد والغرض دورٌ في تحديـد هويــة هذه الأثـياء إن كانت وصـفاً أو اسـماً، قــل القطامي:



فالشاعر ههنا لم يرد الاسم، إذ يصف نفسه بالقوة والثجاعة ويرمي عُقيلاً بالضـفـ، وعدم الثبات
 وقد يكون من الكالام ما هو صفة في الأصل، وتعرض لـه الاسمية كما في الأدهم إذا عنيت القيد،
 كان أصلاً في الصفات عارضاً في الأسماء، والصفات أقرب إلى الأفعال كما ذكرنا، لأن الصفة


الرؤية الثانية:
ينصرف الاسم إذا كان مبنياً على الأصول المركوزة في أعراف الجماعـة اللفويـة كمـا في [زيد، وعمرٍر]، فإذا خرج عن الأصل الأي وضعوه وجاء بناؤه ووزنـه مضارعاً للفعل بالزيادة وغيرها مُنِّع الصرف. ومن الزيادة المعتبرة في جعل الأسماء مضارعة للأفعال هي زوائد الأفعال الأربع: [الههزة، والياء، والتاء، والنون].

 وأَعْلَ، لأن الأسماء بنتلك الزيادة انزاح بناؤها عن الاسمية المحضـة، ودخلت في الأصل الذي تُنُى
 نكرة لا يدلّ على معيَّن، دظله التتوين؛ لأن التتوين ملازم للاسم في النكرة، وابتعد عن الفعل بهذا

 متُل أَدْثُل، ويدلك على زيادة الياء والهمزة شيئّان:

 وعلى هذا حُمِلَ أَفْكَلْ وأَنْمَل حتّى يجيء أمر بيِّن.

ومما يُتُرك صرفه لأنه يشبه الفعل بالزيادة في أوله ما جاء مبدوءً بالتناء أو النون كما في [تَتْضُب]
 شُيئان: الأول: عدم النظير، إذ ليس في الأسماء بناء على فَعَلُلٍ متُل جَعْغُرٍ بفتح الفاء وضمّ اللام. والثاني: قيل: إن أصل تتضب شجر طويل دقيق الأغصـان مأخوذ من معنى نضوب الماء، كأنَ

 ثُُرأ، أي صاحب قوة على دفع الأعداء، فكل ذلك وما جاء شبهه فهو غير مصروف، لأنه خارج
 تأتي التاء أصـلاً في الكالم ليست زائدة، ولا يخرج بها البناء إلى شبه الأفعال كما في [تُوَّلَب] فالتاء




وإنما كانت النون والثناء بهذه المنزلة، ولم يُجـلا كالهمزة والياء زائدين لأنهما لم يتمكنا تـكّنهما في أبنية الأفعال؛ لأنهنَّ أَمَّهات الزوائد (Or).

 الفعلية المحضة إلى الاسمية فاستثلقل فيه التتوين في حال المعرفة لما ذكرت لكـ، فإن فيل فما باله
 الاسمية، وجعلته علماً ،أقحمته في باب ليس لـه في الأصل فاستنتل، فيه التتوين كما كان يُستنتل
 عاد اسماً شائعاً في أمتّه أي نكرة، فلزمه النتوين؛ لأن النتوين يلازم الاسم في النكرة. وكذا إذا نقلت



 فلو سميت به فهو مصروف لسبيين: الأول: لأتكّك حين نقلته، نقلتَه من اسم إلى اسنى اسم، فلم يتنيّر الحال فيه، والثاني: لأن لفظه لا يشبه لفظ الفعل، إذ تقول في الرفع [امرُّرٌّ، وفي النصب [امرأً]،

وفي الجرّ [امرئ] فخالف بناء الفعل كون عيـهـ لم تلزم حركة واحدة، وليس شيء من الفعل هكذا، ومن ثم لم تُتنبر فيه المضـارعة. هذا يعني أن الزيادة في أول الاسم لا تعتبر في منع الصرف إذا
 مصـروف؛ لأن هذا ليس مـن بنـاء الفعل وليس باسـ يشبه الفعل(00)، فإذا سـيَّت بـاضضُرِبَ، أو ضَورِبَ] فهو غبر مصروف، لأن هذا البناء خاص بالأفعال ليس لـه حظ في الأسماء، وكذا إذا
 بـاب ليس لـه فـي الأصـل. فـإن سـمِّيت رجــاً بفعـل الأهـر : ضَــارِبْ، أو ضَـاربَ، أو ضَـرَبَ فهـو مصروف وذلك للسبيين: الأول: أنّها لـم تجـئ في أوائلها الزوائـد التـي هـي فـي الأصـل للأفحـال. والثاني: أن هذا الضرب من الأبنيـة لم يكن خالصـاً للأفعال، إذ لـه نظير في الأسماء، وقد تغلب

 عن أصل بناء الأسماء ومن ثّ جرى فيه الصرف. وجملة هذا كله أن كل اسم كانت في أوّلـه زيادة من زيـادات الفعل الأربع، وكان لـه نظير بالبناء والهيئـة في الأفعال، أو سميت بشيء مـن الفعل، وكان بنـاؤه خالصـاً للفعل لا يخرجـه شيء من بابـه فهو غير مصروف، وكل اسم كانت في أولـه
 أوله زيادة تخرجه إلى مثال الفعل، وله نظبر في باب الأسماء فهو مصروف.

الروئية الثالثة:
ينصـرف الاسـم إذا كـان بنـاؤه أصـلاً في لغـة العرب، وتمكَّن في الكـلام وعلامـة تمكّنـه أن يدخلـه التتوين في أوليته، أي يكون لـه نكرة في بابـه يقابلها المعرفة، فإن لـم يكن كذلك بـأن كـان أعجمي الأصل، ونُقْلَ إلى العربية معرفة على حدّ مـا كان في كـلام العجم معرفة، وكان مبنياً علىى أكثر من ثلاثة حروف فهو غير مصروف، نحو : إبراهيم، وإسماعبل، وإسحاق، ويعقوب، وفرعون، وأشباه هذه الأسماء، وإنما لم تتصرف هذه الأسماء؛ لأنها ليست من الأسماء العربية، ولم تتمكن في باب الاسمية بأن يكون شيء دنها اسماً نكرة، فلم تقع في كلامهم إلاّ معرفة على حدّ مـا كانت في كلام العجم، ومن ثم لم يتمكنوا من إدخال الحروف العربيـة عليها؛ لأن التعريف الذي فيها يمنع الإضـافة. فخروج هذه الأسماء عن الأصل يكمن في كونها نُقِلت من كـلام العجم معرفة وأقحمت في الأسماء العربيـة ومن ثم اسنتكروها. أمّا إن كان الاسم الأعجمي قد أُعرِبَ وتمكّن في الكلام، وكـان لـه نكرة في بابـه، ودخلتـه الألف والــلام فهو مصـروف إذا سـيّت بــه، وصـار حكمـه حكم

الأسماء العربيـة لا بينعـه مـن الصـرف إلاّ مـا يمنعها، نحو: اللّجـام، والـدّبّباج، واليَرَنْدَج، والينّروز ، والفرند، وأنشباهها. (07) فإنمـا انصرفت هذه ولم تكن كالأسماء الأُوَل؛ لأنها نـكنت في الكـلام، فصـار لها نكرة في بابها، وأُعرِبَتْ بـالتعريف الذي دخل فيها مـن الحروف العربيـة. أمّـا مـا جـاء مـن الأسماء الأعجميـة مـن بنـات الثلاثـة، وكـان سـاكن الوسط فهو مصروف، لمجيئـه على أصـل مـا تكون عليـه الآحـاد في العربية نحو : نوح، ولوط.

الروئية الرابعة:
ينصرف الاسم الجميع إذا كان متمكّناً، وعلامة تمكّنه هنا أن يكون للجمع مثال يكون عليـه الواحد؛ لأن الواحد أشدّ تمكّناً، وهو الأول(OV) فإن لم يكن للجمع مثال يكون عليه الواحد فهو غير مصـروف نكـرة ومعرفـة نحـو مـا جـاء علـى مثــال: مَفاعِـلَ ومَفاعيـلَ مثتل: مصــاحِفَ ومسـاجدَ ومحاريبَ، ومـا كـان علىى هذا الوزن نحو: فَعَالِل، وفَواعِل، وأفاعِل وأفاعيـَ، قـال تعـالى: (مـن
 الصرف في هذه الأوزان؛ لأنها جاءت على مثال لا يكون للواحدِ؛ فخرجت بذللك عن صيغ الآحاد العربيـة؛ ووجـه خروجهـا أنـك لا تجـد مفرداً ثالثـه ألـف بعدها حرفـان أو ثلاثـة إلاّ وأرّلـه مضـموم، كعُذافِر، ومُقاتِل، فلمـا فَفَدَ هذا الضـرب من الجموع النظير في الواحد، الذي هو أشندّ تمكّنـاً؛ لأنّ الجمـع إنّمـا يخـرج مـن الواحـد فَفَدَ الأمكنيـة، فتركـوا صـرفه إذ خـرج عـن البنـاء الـذي هـو أثنــدّ تمكّناً.وضـابط هذا كلّ جمـع نكسبر مفتوح أوّلـه، وثالثـه ألـف ليسـت عوضـاً، وبعدها حرفـان أوّل الحرفين مكسور كسراً أصلياً أو مقدّراً كما في دوابّ وعذارى، أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي بـه وبــا بعده الانفـــال (•ף )، ولـيس فـي بنـاء الجمـع حـرف يخرجـه إلـى مثـال الواحد، ويجعلـه مـن أسمائه. ولهذا ترى أن بعض أبنية الجموع قد جـاء على وزن مَفاعِل ومَفاعبل، إلاّ أنّه مصروف، كما في [ثماني]، وسبب ذلك أن الياء في ثمانٍ ليست من البناء الأصل، وإنما منويٌّ بها الانفصـال، إذ هـي يــاء النسـب أدخلتهـا علـى فحـالٍ كمـا أدخلتهـا علـى شــآمٍ ويمـانٍ. ونحـوٌ مـن ذلك: صـياقِلَةُ وصيارفةٌ، فهذا وشبهه مصروف أيضـاً، إذ ضُمَّت إليـه الهـاء بعدما فُرِغَ من بنائـه كمـا لحقت يـاء النسب ثماني وشـآمي، وبلحاقها فقد أحالت البناء إلى مثال الواحد وألحقتـه ببنـاء طلحـة وتمرة كمـا لحقت اليـاء مسـاجد ومـدائن وتمـيم، فأخرجتها مـن بـاب الجمـع إلـى بـاب الواحد إذا قلت مسـاجدي
 مفاعِل ومفاعِيل بهما مما يقع للواحد ومن أسمائه. وممـا بضـارع الواحد من الجموع ويكون بمنزلته، وينصرف معرفـة ونكرة مـا جـاء على مثال أفعال وفعول، فأمـا مضـارعة أفعال للواحد فلأنهـا تقع

لأدنى العدد، ألا نرى أنّك تقول: في أقوال: أقاويل، وفي أعراب: أعاريب، وفي أيدٍ أيادٍ، فهذه المُثّل تخرج إلـى مفاعل ومفاعيـل إذا جمعتهـا جمعـاً آخـر كمـا يخرج إليـه الواحـد إذا كسـر للجمـع، نـــو مسجد ومساجد. أمـا مفاعل ومفاعيل فلا نخرج إلى بناء غير هذا؛ لأن هذا منتهى الجموع وكذللك مـا كان على مثّال فعول لو جمعتّه لخرجَ إلى جمع آخر (آ تقول: في جَدُود: جَدائد، وفي رَكوبا ركائب، ولا يكون هذا بمفاعل ومفاعبل ويزيدك إيضـاحاً وبيانـاً في أن أفعالاً تقع للواحد قولـه عزّ وجلّ: \} وإن لكم في الأنعـام لعبرة نسقيكم مِّنَّا فِي بُطُونـهـ يقولون: هذا ثوبٌ أكياش.
وكذللك فُعُول: نقول: هذا ثوبٌ سُدوسٌ، كمـا نقول: جُدُور لضرب مـن النبت، ومـا يكون مـن هذا مصدرا أكثر مـن أن يُحصى نحو : القُعُود والجلوس، فهو لـه نظير فيمـا يجيء على مثال الواحد كما ترى ومن ثم صُُرِف.أي لم يخرج عن الأصل الذي بنيت عليه الأسماء.

## الروئية الخامسة:

الأصل في بناء الاسم العربي أن يكون مفرداً غير مركَّب، لذا فكلّ اسم كان بناؤه غير مركّب فهو مصروف إذا لم يكن فيه انحراف عن الأصل الذي بُنيَت عليه الأسماء فإذا رُكّب نركيب مَزج مُنِيَ الصرف في المعرفة؛ لأن الأصل أن يكون الاسم مفرداً وألاّ يُجعل الاسمان اسماً واحداً؛ لأن رتبـة الإفراد فبـل رتبـة التركيب، كمـا أن رتبـة التذكير فبـل رتبـة التأنيث، فـلا تصـرف: حضـرموت، وبعلبك، ومعـد يكرب، إذا جعلت كلّ واحـد منهـا اسـماً مركبـاً مـن شيئين. فإنمـا مُنِعَت هذه الأسماء وأثباهها من الصرف؛ لأنها خالفت الأصل الذي تبنى عليه الأسماء، وهو الإفراد، يدلك على ذلك قلَّة هذه الأسماء،و أشنباهها في بـاب التتكير، فلمـا كانت هذه الأسماء بهذه المنزلـة ولـم تكن متمكنة كُنِعَت من الصرف. (ז 7 (7) الروئية السادسة:
ينصرف الاسم إذا لم يكن بناؤه معدولاً ولا محدوداً عن البنـاء الذي هو أولى بـه، وهو بنـاؤه في الأصل، فإذا عُدِل بـه عن ذلك الأصل وخالف بناءه الذي هو أولى بـه مُنع من الصرف، نحو عُمَر، وزُفَرَ إذ إن عُمَر معدول عن عامر، وزُفَر معدول عن زافر • ومعنى العدل هو أن تذكر لفظاً وأنت تريد غيره، كما تقول عُمَر والمقصود عامر، ولا يكون عُمَر وأنثباهه معدولاً عن بنائه الأصل
 عامر أنّه إذا قال: عُمَر قُقِّرَ أنّه لو لم يكن عامرٌ لم يذكر عُمَرَ قطّ، وإنما امتتع هذا وأشباهه من الصـرف مـن حيث إنّ الأصـل أن يدلّ الاسـم على المسـىى المقصود كدلالـة رجل على الثـخص المعلوم، فإذا قُصِدَ باللفظ أن يدلّ على اسم بمسمّاه كان ذلك عدولاً عن أصله فاستحقّ المنع. وكمـا يكون العدل في الأسماء كذلك يكون في الصفات ولكن البـاب مختلف، إذ إن عُمَرَ معدول عن عامر المعرفة، أمّا جُمَعُ وكُتَعُ فهمـا معرفة بمنزلـة [كُلّهم]، إذ إن كلّ واحد منهـهـا معرفـة يدل علـى الإحاطة والثشمول، وهما معدولنان عن جَمْعِ جَمْعَاء وكَتْعاء، نقول إذا أردت النّوكيد: قرأت القِصَصَ جُمَع، وإن أردت زيـادة النوكيد أنبعت فقلت: جُمَعَع كُتَعَعَ وكـان الأصـل أن نقول: جُمْعـاً كُتْـُاً كمـا
 هذا هو القياس، فلما عدلوا بـه عن البناء الذي هو أولـى بـه، وهو لـه في الأصل، فقالوا: جُمَـَعَ وكُتَعَ منعوه مـن الصـرف؛ لأن هذا لا يُستعملُ إلا معرفة وذالك يُستعملُ معرفـةً ونكرة. وممـا يكون وصفاً معدولاً عن أصـله لفظ [أُخَر]، إلاّ أن هذا لا ينصرف معرفـة ولا نكرة؛ لأن [أُخَر] خالفت أخواتهـا
 وفيهـا الألف والـلام، وتوصف بهـنَّ المعرفـة، يـدلك علىى ذلك أنّـك لا تقول: نسوةٌ صُـغرَ ولا نسوةٌ

وُسَط، فلمـا خالفت الأصـل وجـاءت صفة بغير الألف والـلام تركوا صـرفها كمـا نركوا صرف لُكَـَعَ حين أرادوا با أَلْكَعُومما جاء صفة معدولاً عن حدّه الأصل: أُحأُد، وَمْنتَى، وتُّلاث، وُرباع، لأَتّك إذا
 هذا لأنـه خـالف أصلـه وحدّه في الكـلام، إذ الأصـل فيـه أن تقول: اثثين اثثين، وثلاثـة ثلاثـة، فلمـا خرج في بنائه عمّا هو لـه في الأصل استُتقِلَ فيـه النتوين فمُنِعَ الصرف(70)، وهذا مثل [أُخَرَر] لا لا

 منْعَ الصـرف في هذا قوامـه مخالفة الأصـل والعدول عمّا هو بـه أولى، وليس شيئاً آخر كمـا يقول النحاة، إذ يقولون في مثل هذا إن سبب منع الصـرف في هذا: الصفة والعدل فإنْ سـألتهم: أو لم يكن هذا صفة في الأصل؟ لم يجدوا بداً من أن يقولوا: بلى.

الروئية السابعة:
ينصرف الاسم إذا كان بنـاؤه في التذكير كبنائـه في التأنيث لا فرقَ بينهما إلاّ بالتأنيث؛ لأنّه جاء على الأصل الذي أقرّوه في الكـلام، فإذا كـان بنـاؤه في التأنيث مخالفاً لبنائهـ في التذكير لم يجز اللا الصرف، لمخالفته الأصل في البناء، فمن ذلك مـا لحقتـه ألف ونون زائدتان في التذكير، ولـه في التأنيث بناء على [فَعْىى] لم ينصرف في المعرفة والنكرة، نحو : عطنـان، وسكران، وعجـان؛ وذلك لأنهم جعلوا هذه النون التي جاءت بعد الألف كألف حمراء، إذ لها بناء في التذكير يخالف بنـاء التأنيث، لأنك نقول: في: أحمر : حمراء، وفي غضبان: غضبى، وفي سكران: سكرى، ولا نقول:
 وللمؤنـث بنـاء علـى حدة خـالف أصـل بنـاء الآحـاد، فيُنـع لـلـلك مـن الصـرف كـــا مُنِحَت حمـراء وأنثباهها للسبب نفسـه. يـللك على صحـة هذا النفسير قول الخليل: إنّ "كلَّ مؤنث تلحقـه علامـة التأنيث بعد التذكير فإنمـا تلحقـه علـى لفظـه إلاّ مـا كـان مضـارعاً لتأنيـث أو بـدلاً مـن أن علامـة النأنيث لا تلحقـه علـى لفظـه، لأنـه لا يــخل نأنيـث علـى تأنيث، وكـللك لا يـــل علـى مـا كـان بمنزلته(TV).
فأمّا إن كـان فعـلان ليس في مؤنثـه فعلى، أو كـان على غير هذا الوزن مدّـا الألف والنـون فيـه زائدنتان فهو ممنوع مـن الصـرف في المعرفـة نحو : عثمـان، وسـرحان، وعُريـان، وإنمـا امتتع هذا وأشباهه من الصرف؛ لأنه خالف الأصل في بناء الأسماء، إذ الأصل فيها أن ثُبنى على الحروف الأصول لا زيـادة فيها، فلمّا خالفت الأصـل مُنِحَت مـن الصـرف، فإنّمـا امتتع صـرف نحو هذا في الا المعرفة لزيـادة الألف والنون في آخره؛ لأنها كالزيـادة في آخر سكران، وانصرف في النكرة؛ لأنـه

ليس لـه مؤنت على وزن [فعلى]، لأنك تقول في مؤنث عُريان: عُريانة، وفي خُمْصـان: خُمصانة،
 حقيقة التنكير في منع الصرف. وكان الأصل في زيادة الألف والنون لباب فعلان فَعُلى، فما جاء على وفق هذا لم ينصرف في المعرفة حيث أثبه سكران، وانصرف في النكرة حيث رجع إلى أصلـه
 بالفعل أو الجمع أو الصصدر أو المؤنث، فمن ذلك أنكا تقول: سرحان، وهو الذئب فئب في المفرد فإذا



 فالزيادة المعتبرة في منع الصرف الألف والنون معاً، وإلاَ فالكلام مصروف كما رأيت، يدلك على
 وانصرف في النكرة.وكذلك مُرّان فهو مصروف في المعرفة والنكرة؛ لأن النون من الكلمة نفسها إلـانيا إذ
 لا ينصرف في هذا الباب.

الرؤية الثامنة:
ينصرف الاسم إذا كان مؤنتاً بعلامة تأنيث أصلية وهي التاء، ولم تكن هذه العلامة بلازمة للاسم
 فيما عدا ذلك منع الصرف على نحو مـا سيأتي تنصيله: لمّا كان التأنيث يجري في الكالام على ثلاثة أضرب، الأول: وهو ما كان يجري فيه الثأنيث بالتاء، وهو الأصل والقياس ولاني، والثاني: ما كان يجري فيه بالألف وهو دون الأول في الأصل، والثالث ما كان يجري فيه بغير علامة، وجب بحث كل ضرب على حدة لاختلاف مجرى الصرف وعدمه فيها. فأتما ما كان يجري فيه النأنيث بالألف فلا ينصرف في المعرفة والنكرة، وسواء في ذلك الاسم ذو ألف التأنيث المقصورة، نحو بشرى وحبلى، وجَمَّى، أم ذو ألف التأنيث الممدودة، نحو : زكرياء وحمراء، وصفراء وما أثنبه ذلك، ولكن


 الأصل الذي تبنى عليه الأسماء؛ لأنه ليس الأصل في الأسماء أن تُنُى على حرف التأنيث فلا

تفارقه مُنِعَ من الصرف. ومما يدلكَ على أنَ الاسم يُنـى على الألف، أن الألف يُكسَّر عليها الاسم


 حركات إلاّ والألف جـاءت فـــه لمعنى التأتيث، فلمـا لم تكن هذه الألف مـن الحـنـ الحروف الأصـول، وخالف الاسم بها أصل بنـاء الأسماء ، إذ ليس الأصـل فيها أن يُبنى حرف النتأنيث عليها فـلا
 نحو : حمراء، وصفراء، وكبرياء ، وزكرياء، وأثشباه هذا فلأنّ هذه الألف قد اختصّ بها بها بناء الماء المؤنث،

 الصرف، في المعرفة والنكرة.فأتما ما كان يجري فيه التأنيث بحرف التأنيث الأصلي، وهو التاء فلا

 كما هو موضوع لها، ولم يُنْنَ عليها الاسم كما بُنيَ على الألف وإنما هي زائدة جعات بـا بمنزلة اسم
 وحمزة، فإنما مُنِهَت هذه الأسماء وما أثشبهها من الصرف في المعرفة؛ لأنها خرجت عن أصل بناء الأسماء في التأنيث، بأن زيدت الناء في الاسم فلم تفارقه حتى جُعِلا شيبئً واحداً، وليس لها هذا في الأصل، إذ الأصل فيها أن تأتي فارقة بين التذكير والنأنيث كما في قائم وقائمة. ولا فرق في ذلكا ولكا بين الثلاثي نحو : هِبَّة] علم امرأة، وغير الثلاثي كما في بعض الأعلام السابقة. فإن فلت فما بال هذا انصرف في النكرة، وما فيه الألف لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ فيل: لأن هذه التاء ليست من بناء الاسم، وإنما هي زائدة في الاسم، وجعلت بمنزلة اسم ضُمً إلى اسم حتّى صـارار شيئًاً واحداً، ولم يُّنَ عليها الاسم كما بُني على الألف نكرة ومعرفة، وأنَ التاء حرف التأنيث الأصلي، لأنها إنما

 وهو الاسم المؤنت الذي يكون مجراه ومعنـاه الثأتيث بغير علامـة فهو لا ينصرف في المعرفـة وينصرف في النكرة.وسواء في ذلك أكان الاسم المؤنث ثائياً نحو: يد علم امرأة، أم ثلاثياً يتوالى فيه حرفان متحركان نحو: سَقَر، ولَظَىَ، أو ساكن الوسط نحو : هِنْد، دَعْد، ونُعْمُ، أم كان رباعِياً،


التأنيث، إذ الأصل أن يؤتّث الاسم بالناء هذا هو الأصل والقياس فإذا كان الاسم مخالفاً في مجراه هذا الأصل ومنزاحاً عن بنائه الآي هو أولى به، وكان معناه ومجراه في التأنيث بغير علامة تأنيث
 النتوين يالزم الاسم في النكرة وقد اختلف النحاة هُهنا فيما كان من الأسماء ثلاثياً ساكن الوسط، إذ قال بعضهم بجواز الصرف والمنع، ثّمّ قالوا: وتزّك الصرف أوْلى واحتجّوا لذلك بقول جرير :


وقد ذهب بعضهم إلى إيجاب الهنع، وهو القياس لما ذكرت للك وإن سألت النحاة عن سبب جواز الصرف لم يجدوا بُدُاً من القول بالخفّة، فإن سألنّهم فما بالُ هذه الخّةّة في نحو : زيد، وعمرو ، وهـا
 وسأذكر ذلك فيما يستقبل. وقد تتتضني دواعي الاستعمال والتنوستع في التّمية فتُجرى الأسماء على غير مـا هي لها في الأصل، كأن نسِّي المؤنت بالمذكر، أو المذكر بالمؤنت؛ لأنَ المؤنث أسُدّ
 الأصل. وسواء في ذلك الاسم الثلاثي، أم غير الثلاثي لما ذكرت من وجه مخالفة البناء، وللنحاة مذهب غير هذا، إذ اشترطوا في هذا أن يكون الاسم رباعياً من دون أن يذكروا علَّة ذلك. فكل


 لأن هذه الأسماء مؤنْثة قد أسميت بها المذكر ، وليس هذا الأصل في التنسية كما ذكرنان، وكذلك إن



 أسمائه الخاصـة عندهم، وبيصف بـه المذكّر ، إذ يقال: هذا ثوبٌ ذراعٌ، فصـار لغلبة استّعماله في

 السيرافي أن الدليل على أنها صفات مذكَرة أنّا تدلى عليّ عليها التاء إذا أردت بها الاستقبال، فنتول: هذه حائضــة غداً، فلمـا احتمل حـائض دخـول الهـاء عليهـا علمنـا أنهـا مـكر ، وقد تؤنـث لغير

الاستقبال(r) فكل ما جاء من هذا على الأصل الذي وضِحَ له فهو مصروف، وكلّ مـا خالف أصلك وبابه الذي هو أولى به فهو غير مصروف، هذا جملة هذا كلّه. ويجرى على نحو من هذا هـا مـا ذكره النحاة في هذا البـاب من أمتلة. تبدو لأول وهلة أنها أثشياء فرضبة لا يقبلهـا العقل، فلا حاجـة بنـا إليها، كالتسمية بـلظروف، أو الحروف الهجائية، أو الحروف العاملـة وغير ذلك من الكلم، ولكنّه على مرّ العصور تبدو الحاجـة إلى استحداث أسماء، أو مصطلحات تكون أعلامـاً على الأشياء
التي نتعامل معها، وإخضاعها لأصول الاستعمال العربي، وقياسها على وفق القواعد التي ذُكِرت. فأمّا فيـاس الكلم في الصـرف وتركـه فهو مبنيٌّ علـى المحنـى، إذ يُحتمدُ هنـا على تأويـل الكلم إمّـا بالتذكير وإمّا بالتأنيث، فإن أردت بالكلمـة اللفظ، أي أولتها بالتذكير فهو مصروف؛ لأنك سمّيتَ
 يجز الصرف لخروجه عن الأصل في هذا الباب؛ لأن التذكير أصل، والتأنيث فرع، والتذكير أنثد تمكناً من التأنيث وكذللك حروف الهجاء فهي تجري إذا جعلتها أسماء على ضربين أحدهما: أن تخبرَ عنها في نفسها، والثناني: أن تُسمّي بها رجلاً أو امرأة. فإن أخبرت بها وجعلتها أسماءً ففي ذلك مذهبان:
الأوَّل: أن تجعلها مؤنثةعلى تأويل كلمة، فليس لك أن تصرف في هذه الحـال، والثاني: أن تجعلها مذكراً على تأويل حرف، فهي مصروفة، على هذا تجري حروف الهجاء، ويدخل في هذا
 مؤنثاً لـم يجز الصرف، فهذا يجري على وفق مـا ذكر قبلـه. وعلى نحو من هذا يجري فـي الكـلام صرف أسماء القبائل أو البلاد، وأسماء السور، إذ مبدأ المنع والصـرف في هذه الأشباء كسـابقه مبني على المعنى، فإذا أردت باسم القبيلة الأب نحو مَعدّ وتميم وسلول وأسد، أو تكون أردت اسم
 الأصل، فإن أردتَ باسم القبيلة القبيلة نحو معدّ وتميم وأسد وسلول لم يجز الصرف، ويدللك علىى صحة هذا التفسير قولـه تعالى في [ثمود، وسبأ] إذ أراد بهمـا مرّة الحيّين، وأخرى القبيلتين إذ قال:

 فلما أراد الحيّ نوّن وصرف، ولما أراد القبيلة كُنِّعَ من الصرف، وكذللك إذا أردت باسم البلد الدكان كبَدْر وثُثُيُر فهو مصـروف، وإن أردت البقعـة كــارس وعُمَان لم يجز الصـرف.أمّا مجرى الصـرف وعدمه في أسماء اللّوّر فهو يجري على النحو الآتي: 1- إن كان فيه الألف واللام فهو مصروف مطلقاً، كالأنعام والأعراف والأنفال.
r - أمّا إذا لم تكن فيه الألف واللام فهو مصروف وغير مصروف، فلك أن تصرف إذا قلت: هذه هودٌ، وأنت نريد سورة هودٍ، ولكنك حذفت السورة وأقىت هوداً مقامها كما قال تعالى:
 بمنزلة امرأة سميتها بعمرٍو، ونوحٌ بمنزلة هودِد. أمّا حم فهو غير مصروف جعلته اسماً للسورة أو للحرف؛ لأنـه أعجمي، • 1 وكذللك ياسين، إذ ليس منل هذا البناء في كلام العرب، أما صـادُ ونونُ فهما غير مصروفين إن جعلتهما اسماً للسورة، وإن جعلتهما اسماً للحرف صرفتَ، وعلى نحو هذا قِسْ ما يرد عليك.

## الـهومامش:

- القرآن الكريم. ( ) المفصل في صنعة الإعراب: •





(7 اللَّع في العربية:
^) شرح ابن عقيل: //0

9) شرح التصريح على التوضيح: (1)
(1. (1) شرح المفصل: (1)
( ) ( ) لسان العرب: مادة [عرَبَب]
(Ir (Ir شرح شذور الذهب:

(1) (1) الخصائص: (10/

(1) الكتاب: (1)
(lv


(r.

جمرية اللغة:
(Y (Y) ديوان النابغة: 1A.




ذ ذ § الصرف يقوم على تمكنها في الاسمية،والتنكن عندهما يشتمل على تصور نوزيعي إن جازالالتعبير في أن الالسم مصحوب بمقابلات عدت أصولا لذللك التمكن ،من تذكير مقابل إمكان أن يكون الاسم مؤنثا،أ و نتكير مقابل أن يكون معرفة، أو أن يكون بنـاؤه من أبنية الأسماء وليس مستعارا من أبنية الأفعال ،أو أن يكون بــاؤه خاصـا بـه وليس معدولا عن بنـاء آخر ،أو أن بكون البنـاء غير خـاص بـالجمع وحده．ظـاهرة

$$
7 \text { §) شرح الأشموني لألفية ابن مالك: ٪/هז؟ . }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الإعراب في العربية: £ • } \\
& \text { (ミ ) الكتاب: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§0) هـع الهوامع: 1/1.1. } \\
& \text { ( } \text { ( الكتاب: س人 } \\
& \text { ( §9 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (YV } \\
& \text { (Y人 } \\
& \text { (Yq) ما ينصرف ومالا ينصرف: r. } \\
& \text { r. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rre المقتصد في شرح الإيضاح: Y/r }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (rV المصدر نفسه: } 77 /
\end{aligned}
$$

（£）المقتصد في شرح الإيضاح：
(0. (0) اللباب في علل البناء والإعراب (0)/ry) (or المقتضب: س/V/ (0r الكتاب: س/r
 (00 (07 (07 (OV// ينظر الكتاب (OV (O^ سورة سبأ، الآية: با.
(109) سورة الحجّ، الآية: •ء.

- (7)
(7) الكتاب: ז/.אז.
(7ヶ) سورة النحل، الآية: 7 (7

(7 (7) المقتصد في شرح الإيضاح:
(70 ينظر :الكتابץ/rץ
(77) سورة فاطر، الآية: .
(TV المقتضب: K/ Kror.
(7N
(79) ينظر/ الكتاب: ז/
(V. شرح ديوان جرير : (V)
(VY

(V६
(Vo
(V7 سورة الإسراء، الآية: 09.
سورة فصّلت، الآية: (VV


# (VA (V9 <br> ( r (الكتاب:r/r <br> - القرآن الكريم. 

(أسرار النحو، شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمـال باشـا، تحقيق: أحمد حسن

「 (الأشـباه والنظـائر فـي النحـو، لجـلال الــدين السـيوطي، تحقيـق: غــازي مختـار طليمـات، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د.ط، د.ت.
٪) الإيضـاح في شـرح المفصـل، للثنـيخ أبـي عمـرو عثمـان بـن عمـر المعروف بـابن الحاجب النحوي، تحقـيق وتقديم: موسـى بنّاي العليلي، وزارة الأوقـاف والثـؤون الدينيـة، إحبـاء التـراث الإسلامي، جمهورية العراق، د.ط، د.ت.
§) جمهرة اللغـة لابن دريـ أبي بكر محمـ بـن الحسـن الأزدي البصـري، دار صــادر، بيروت، د.ط، د.ت.
0) الخصـائص، لأبي الفتح عثمـان بن جنّي، تحقيق: محمد علي النجّار، دار الهدى للطباعـة والنشر، بيروت، طّ، د.ت.
7) دلائل الإعجاز في علم المعاني، لعبد القاهر الجرجاني، شكَّلُُ وشرح غامضـه وخرَّج شواهده،



ديوان النابغة الذبياني، قدّم لـه وبوّبه وشرحه: علي بوملحم، طا، دار مكتبة الهـله، بيروت، (V ط
^) شرح ابن عقبـل علـى ألفـــة ابـن مالك، قاضـي القضـاة بهـاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلـي الهمداني المصري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر : المكتبة التجاريـة الكبرى، القاهرة، ط\& ا،
9) شـرح الأشـموني لألفيـة ابـن مالـك، حقّقـه وشـرح شـواهده: د. عبد الحميد السـيد محمـد عبد الحميد، الناشر : مكتبة الأزهر للتراث، القاهرة، د.ط، د.ت التا - () شـرح النصـريح علـى النوضبيح، للثـيخ خالـد الأزهري، دار الفكر للطباعـة والنشر والنوزيع، د.ط، د.ت.
(1) شـرح ديـوان جريـر، تـأليف محمـد إسـماعيل عبـد اله الصـاوي، منشـورات دار مكتبـة الحيـاة، بيروت، د.ط، د.ت.
r ٪ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام الأنصاري، إعداد: محمد إبراهيم سليم، دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، د.ط، د.ت.
ץ (1) شـرح الرضـي على الكافيـة، رضـيّ الدين محمــ بـن الحسـن الاسـتراباذي، تصـحيح وتعليـق: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط٪، 997 (ف. 97 (1)
 النتوّاب، د. محمود فهمي حجازي، د. هانشم عبد الدائم، الهيئة المصرية العامـة للكتاب، د.ط، .ف 9 (

1) ش شرح المفصـ، للثـيخ: موفق الـدين يعيش علـي بـن يعيش النحوي، نوزيع مكنبـة المتتبي، القاهرة، د.ط، د.ت.
7 (1) شرح المغني في النحو، محمد بن عبد الرحيم بن الحسين العمري الميلاني، تحقيق: د. عبد القادر الهيتي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط1، 9 9 9 اف.
(IV

^1 ا ) ظارة الإعراب في العربية،د.غالب فاضل المطلبي ،دار كنوز المعرفة العلميـة،عمان،ط. (، . r.. $q$

9 ( ) لكتاب، كتـاب سييويه، لأبي بشر عمرو بن عثمـان بن قنبر، تحقيق وشـرح: عبد السـلام



$$
\text { بيروت، د.ط، ^^^٪ اهـ - ^ج } 9 \text { ام. }
$$

( Y ) للباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري، تحقبق: د. عبد

(Y Y اللمـع في العربيـة، لأبي الفتح عثمـان بـن جنـي، تحقيـق: سـميح أبـو سـغلي، دار مجدلاوي للنشر، عمان، د.ط، 9^1 ام.
K K K الخانجي، القاهرة، طז، . .
 محمود الزوّي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، طا، 99 افـ 9 افـ
Y Y المفصـل فـي صـنعة الإعـراب لأبـي القاسـم جـار اله محمـود بـن عمـر الزمخشـري، تحقيـق

. . .

Y0 المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: د. كاظم بحر المرجان، منشورات

 الكتب، بيروت، د.ط، د.ت.
( YV


نقوم هذه الرؤية في تفسير ظاهرة الممنوع من الصرف على أنّ الأسماء العربية تُبنى على أصول وأوزان خاصة محددة، فكلّ اسم يُبنى على الأصل الذي وضـع لـه بدخلـه نتوين الأمكنية، وكلّ اسم انحرف أو حدث في بنائه انزياح أو عدول يخرجه عن الأصل الذي بنيت عليه الأسماء عُدَّ متمكّناً غبر أمكن، فتكون علامته أن يُحرم التتوين ومعاقبـه وهو الجرّ ، لأن الجرّ صفة خالصـ الصـة للأسماء، والتنوين ملازم للاسم في أوليته، أعني النكرة، وهي قراءة مخالفة لمـا جاء بـه النحاة المتأخرون من علل قرروهـا في ضـرب مـن التلازم الذي لا ينخرم ،وإلابطل المبدأ وفسدت القاعدة كمـا يقولون. وهي علل بلفها كثبُر مـن الغموضهوليس لها مـا يعضدها في البحث العلمـي بولهذا عمدت إلى رؤيـة كان سيبويه قد ألمـح إليهـا مبنيـة على أسس نتفق مـع منهجيـة علم اللغـة الحديث في تفسبر الظواهر اللغوية،وتلتحق بمرتبة اللفكير الأصولي في فلسفة المعرفة اللسانية.

## Research Summary

This vision is based on the interpretation of the phenomenon forbidden to exchange names Arab build on the assets and weights, especially specific, each name is built on the original , which put him confined intend Alomknyh, every name that deviated or event in the construction shift or reverse helmed from the original, which was built Names counting proficient is not possible, so the mark that deprives Tanween and punish a traction, because of the pure traction recipe names, and the name of the lieutenant Tanween in Olith, I mean indefinite article, a violation of what was read by the later grammarians from the ills of Orteuroha in a variety of correlation, which does not Enkrm , and Alabtal principle and rotted the base, as they say. It enveloped many of the ills of the mystery, and it has nothing to Aeddha in scientific research; therefore proceeded to see the Sibawayh has hinted it is built on the foundations of a methodology consistent with the language of modern science in the interpretation of linguistic phenomena, and join the rank of fundamentalist thinking in the philosophy of linguistic knowledge .

