تعّد الؤجُوهِ الإعُرْرايِّة
في
الحديث التّبويّ الشُّريف
(( دراسة نحوية في كتب إعراب الحديث النبويّ ))
رسالة تقام .
عَيَّ اَحمد عَلوان الجميلي
الى مجلس كلية التربية ـ في جامعة ديالى
وهي جزء من متطلبات نيل درجة المـجستير في اللغة العربية وآدابها

> بإشراف
> الأستاذ المساعد الاكتور
> مَكّيّ نومـان مَظلوم الداليميّ

لقد ضــت مكتبـة إعر اب الحـيث النبوي الثـريف كتبـا إعرابيـة أربعـة ، أورد السبوطي (ت 911هـ ) ثلاثـة منهـا وفاتـه إيراد الرابع وهو كتـاب " الاقتضـاب في غريـب الموطـأ، وإعرابـه علـى الأبـواب " لِـــ ( أبـي عبـــ الله محمـــ بـن عبـد الحـق

$$
\text { اليفرني ( ت } 625 \text { هـ ) ) . }
$$

وقد تابع السيوطيّ في إغفال ذكر ( الاقتضـاب) آخرون يرددون ما قالـه هـن دون التثبت، أو التحقق، فقد ذكر أنه لم يصنِف في هذا الميدان - إعراب الحديث النبوي إلا ثلاثة، و هم العكبري (ت 616 هـ )، وآبن ماللك (ت 672 هـ) ،و اللّيّيوطيّ ، قـائلاً : (( أكثر العلمـاء قديماً وحديثاً مـن التصنيف في إعراب القر آن الكريم، ولـم يتعـرض للتصـنيف فـي إعـراب الحـديث سـوى إمــامين، أحـدهما الإمــام أبـو البقـاء
 في إعـراب الحديث، أورد فيـه أحاديـث كثيـرة مـن مســند أحمـد، إلا أنـّه لاختصــاره، ونــزرة مــا أورده فيـهـه مـن النــزر القليـل، لا يــروي الغليـل، ولا يشـفـي العليــلـ. و الثاني جمال الدين بن مالك ... ، وقد آستخرت الله تعـالى في تـأليف كتـاب في إعراب
(1) (الحدبث )

وقد يظن القارئ لهذا الكتاب أنـه مؤلف في غريب الحديث النبوي، فهو بعيد عن
هذا الميدان، بـل آنـه قد حمـل في طيَّاتـه الكتير مـن النوجيهـات الإعرابيـة للأحاديـث النبوية، وآراء العلماء في هذه التوجيهات. وإذا كان كتاب ( شو اهد اللتوضيح ) الذي عُدَّ في إعراب الحديث النبوي، لم يجعل كل الأحاديث في ذلك، فقد قام على تفسبر الألفـاظ مـن الناحيـة اللغويـة، وعرض بعض المسـائل اللغويـة، فضـلاً عن آستدلالهه بالحديث علـى القاعدة النحويـة (2). فـإذا عُدَّ هذا مصنفاً أو مصدر اً في مكتبة إعراب الحديث النبوي، فمـن الأولـى أن يكون الاقتضـاب مصدر اً آخر في هذه المكتبـة، لمـا تضـمن مـن توجيهـات نحويـة للألفـاظ المشكلة فـي الحديث النبوي.

وسأوجز في هذا الفصل در اسة هذه المصنفات الأربعة .

1. عقود الزبرجد : 5/1 ، بتحققق ( أحمد ... )، وينظر : إعراب الحديث النبوي : 46، و عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد، در اسة نحوية : 9 9-10. ( 9 ( رسالة ماجستير )
2. ينظر : شواهد التوضيح : 125، 259 - 260 ، 264 ، 265 .

## أولاً - " إعراب الحديث النبوي " للعكبريّ (ت 616 هـ ) :

عُني العكبري عنـاية قصـو بـإعراب النصـوص، فقد أعرب القر آن الكريم بكتابـه
( التبيـان في إعراب القرآن )، وأعرب القـر اءات الثــاذة بكتابـه ( إعراب القراءات الشّواذ)، وأعرب الحديث النبوي الثـريف، وأعرب ديوان المنتبي وشرحه، وأعرب

لامية الثثّنفرى(1).
ويعـد كتـاب ( أعـراب الحديث النبوي الثـريف ) الكتـاب الأول في مكتبـة إعـراب الحديث النبوي الثـريف، فقد حـاز العكبري على الريـادة في هذا الميدانهوهو ميدان خطبر ،و هو مزية لا يقتحمها إلا عالم كبير،وقد كان العكبري أهلا لـ(2). فلم يوجد قبل العكبر من تعرض إلى هذا التنأليف، وقد أثنـار السيوطي (911 هـ) إلى ذلك بقوله : (( ...أَكثرَ العلماءُ قديمًا وحديثًا من التصنيف في إعراب القر آن الكريم ولم يتعرضوا للتصنيف في إعراب الحديث سـوى إمـامين أحدهما الأمـام أبو (3) البقـاء العكبري ...)).

وتـأتي أهمبـة الكتـاب مـن (( أن مؤلفـه الأمـام أبـا البقـاء العكبـري أحـد أئمـة النــو
المشـهورين ... فضـلا عـن النوجيهـات النحويـة التـي أبـداها المؤلـف في كتابـه، و التـي
تعرض فيها لثمـانية و عشرين وأربعمائة حديث٪ٍ )(4)
وقد بحث العكبري فيـه عددا (( مـن مســئل النحو و قضــايـاه ،ونـاقش وجو هـا نحويـة ولخوية مختلفة، مناقثنة الخبير الو اعي، بفكر ثاقب،وبصبرة نافذة )(5) من تلك المسائل التي ناقشثها مـا جاء في فولهلهِ .إذ ذكـر (( لــو هاهنــا بمعنــى ( أَنْ) الناصــبة للفعــل كفولــه تـعـالى


> 1. ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة :110/2-111، وبغية الوعاة : 39/2 .
> 2. ينظر: عقود الزبرجد :60/1 بتحققق (سلمان). 3. كذا، والصوابُ أبا البقاء.
> 4. عقود الزبرجد: 5/1(احمد)، وينظر: أعراب الحديث النبوي :64-65 (مقـمة المحقق ). 5. أعراب الحديث النبوي : 47 (مققمة المحقق). 6. المصدر نفسه :47 (مققمة المحقق).
> 7. صـ القحيح البخاري : 56/1.
> 8. القلم/9.
> 9. النساء/89.

23

بمعنى بصبر، أي وددنا لو بصبر )(2)
وذكر آبـن هشـام (761هـ) قـائلاً : (( و أكثر هم لـم يثبت ورود لـو مصدرية، والذي

- أثبته الفر اء، وأبو علي، وأبو البقاء، و التبريزي، وآبن مـالك ))

فـالعكبري (( يخضــع الأحاديـث للقو اعـد النحويــة المقـررة، ويقلبهـا علـى الوجـوه المدكنة، والتأويالا المحتملة، فان استقامت على أحدها، رضـي به، وإن لم تستقم رمـى الرو اية بالخطأ، أو آتهم الر اوي بالسهو، أو ألصق به تهمة اللحن )(4) 1. سبب تأليف الكتاب، وزمن تأليفه :

ذكر العكبـريّ فـي مقدمـة كتابـه إعـراب الحديث النبوي، سـبب تأليفـه قـائلا: (( إن جماعـة مـن طلبـة الحديث، التمسـو ا منـي أن أملـي مختصـر ا في إعراب مــا يشكـل مـن الألفاظ الو اقعـة في الأحاديـ، وإن بعض الرو اة قد يخطـأ فيهـا، والنبي بربئـون مـن اللحـن، فـأجبتهم إلـى ذلـلك، واعتمـدت علـى أتـمّ المســانيد، و أقربهـا الـى الاستبعاب ، و هو جـامع المسـانيد للإمـام الحـافظ أبي الفرج عبد الـرحمن بن الجوزي
(رحمه اله ) فذكرت ذلك منه )(5)

أمـا زمن تأليفه، فلم يبين العكبري الزمن الذي ألف فيه كتابه هذا، ولكن يبدو (( إنـه ألفـه فـي أواخر عمـره ، بعـد أن نَيَّهَ علىى السـتين. يفهـم هذا مـن مقدمـة كتابـه إذ قــال: "و اعتمدت على أنم المسانبد وأقربها إلى الاستيعاب و هو جـامع المسـانبد للإمـام الحـافظ أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي (رحمــه الله)"وقـد تـو في آبـن الجـوزي سـنـة (597هـ)، و ولـد العكبري سـنة (538هـ ) ، فيكون العكبري أملى كتابـه هذا بعد أن
نَيَّهِ على الستين، وبعد أن ألّفَ كثثِرًا من كتبه)(6(6)

و إن العكبري قد أشنار في هذا الكتاب إلى بعض كتبه الأخرى، فقدعلّق على

> 3. مغني اللبيب : 350/1.
> 4. عقود الزبرجد :61/1 ( سلمان) مقـمة المحقق.
> 5. إعراب الحديث النبوي /93.
> 6. المصدر نفسه /42. (مققمة المحقق ).

المسألة بالكلام، وذكرت في "مـا" وجو ها كثبرة في جزء مفرد)).( (2)
2. وصف الكتاب :

يتألف كتاب إعراب الحديث النبوي من اثثتين و عشرين وأربعمائة صـفحة طبع عـام (1408هـ-1987م )، بتحقيق د.حسـن موسـى الثنـاعر (3) ، معتمـدا في ذلـك على أربـع

نسخ خطية.
و اعتمد في مصنفه هذا على " جامع المسـانيد لآبن الجوزي " وهو (( كتـاب ضـخم يقع في سبعة مجلدات لـم تصـل إلينـا كلهـا، ولكنــا نعـلم أنّ آبـن الجوزي جمـع في كتابـه الصـحيحين ((صـحيح البخـاري وصـحيح مسـلم ))، وجـامع الترمـني، ومسـند احمـ بـن

حنبل () )
وقد ضــم هـذا الكتـاب " ثمـانيـة و عشـرين وأربعمائـة " حـيث تنــاول فيهـا القضــابـا النحويـة وبعـض القضــايا الصـرفية، مرثبـا الأحاديـث علـى مسـانبد الصـحابة بحسـب حروف المعجم، ثم إنه (( بترتب ذلك ترتيبا آخر فيبدأ بما في الصحيحين ، ثم بما أنفرد به كل و احد منهما، ثمُ بما جاء فـي مسند الأمـام أحمد، ثـم بمـا في التر مذي، ثـم بمـا فـي سنن أبي داود و الموطأ لمالكك، وغبر ذلك من السنن المؤلفة في الحديث)(6) وأعتمد العكبري في تألليف مصنفه على القر آن الكريم وڤر اءاتـه في توجيـه الحديث المشكل، وقد أتبع المذهب البصري في كثبر مـن المســئل، منهـا: إنّ المبتدأ الذي برفع فاعال يسدّ مسدّ الخبر يشتثرط فيه أن يعتمـد على نفي أو استْفهام. وحمل بعض الوجوه

على رأي الكوفيين، كجواز العطف على موضع آسم (إنَّ) فبل مجيء الخبر. .

[^0]وضح العكبري المنهج الذي سار عليه في تنظيم هذا الكتاب، إذ ذكر أنّه سيعرب ما يشكل من هذه الألفاظ الو اقعة في الأحاديث بعد أن طلب منـه أن يملي (( مختصـر ا في إعر اب ما يشكل في الألفاظ الو اقعة في الأحاديث))(1). معتمدا في ذلك على الأحاديث الو اردة في كتاب (( جامع المسانيب)) وهو (( موضو ع على أسماء الصحابة ( رضـي اله عنهم) مرتبا على حرف المعجم )(2) (2)

وقد سـار على هذا المنهج ، فآختـار (( مـا أراد من أحاديث الصـحابة، مرتبـا أسماء الصـحابة على الحروف، مبتدئـا بحرف الهمـزة ، وأحاديث أبـي بـن كعب، إلـى آخر مسانيد الرجال، ثم أنتقل إلى مسـانيد النسـاء مرتبـة على الحروف أيضـا مبتدئـا بحدبث أسماء بنت أبي بكر )(3)
فهو يتناول الألفـاظ المشكلة في الأحاديث الثريفة (( ويذكر الوجوه النحويـة التـي يمكن أن تعرب بها، مستشـهـا على ذلك بـالقر آن الكريم والثـعر و أراء النحـاة ، وكـان

يتعرض أحيانا لبعض المسائل اللغوية )) (4).
وقد وجّه العكبري الأحاديث لتنسـم مـع القو اعد النحويـة، إذ جعلهـا الأسـاس في توجيه هذه الأحاديث، ولهذا تنو عت مو اقفه من الأحاديث النبوية الثريفة وهي ما يأتي:

 قـال الثـيخ : لا يجوز في أي هاهنـا إلا الرفع علىى الابتداء ، وأعظم خبره ه وتـدري معلق على العمل، لأن الاستفهام لا يعمل في الفعل الذي قبله))(6). بـ الألفاظ التي تحتمل وجوهًا إعرابية مختّفة، وهي كثبرة أيضا(7). ج- الألفاظ من الأحاديث خرجت من القو اعد النحوية ((فحكم العكبري عليها باللحـنـ،

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. أعراب الحدبث النبوي :93. } \\
& \text { 2. } 2 \text {. المصدر نفسه : } \\
& \text { 3. المصدر نفسه :43(مقةمة الدققق) . } \\
& \text { 4. المصدر نفسه :43(مقدمة المحقق) . } \\
& \text { 5. صحيح مسلم :93/6. } \\
& \text { 6. ينظر: أعراب الحديث النبوي :44(مقـمة المحقق). } \\
& \text { 7. ينظر : المصدر نفسه : 44( مقدمة المحقق). }
\end{aligned}
$$

ومن ذللك في حدبث جبير بن مطعم أن رسول اللهَ المطلب شبئـا واحدًا )(1). قال العكبري : ((هكذا في الرو ايـة بالنصب، وهو خطـأ مـن الر اوي، الوجه الرفع على أنه خبر بنو، وليس هنا خبر غيره )(2) 4 ـ أصول العكبري النحويـة :

بُعد السماع الأصل الأول من أصول الاستدلال النحوي، والأسـاس الذي بنيت عليـه
أغلب القو اعد النحوية، وعرفه أبو البركات الأنباري ( 577 هـ ) بقولـه : (( هو الكـلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج من حَدِّ القلة الى حَدِّ الكثرة ))(3) ، و وال فيـه السـيوطي : (( و أعنـي بـه - أبي السـماع - مــا ثبُت فـي كـلام مـن يُوثَتَنُ بفصــاحتهه،
 وبعدَه إلى أن فسدت الألسنةُّ بكثرةِ المولَّلَّن نظماً و نثرًاً )(4) ويُعدُّ النص القر آني أعلى مراتب السماع، وأو فاها شروطاً، لأن كلامه أفصحُ الكـلامِ

 موضعٍ على توجيهاته النحوية للألفاظ المشكلة الو اقعة في الأحاديث الثـريفة، مـن ذلك مـا جـاء في حديث وفـاة إبر اهيم جُوِّزَ النصب في الرحمـاء على أن تكون مـا كافـة(7). مستدلاً على ذلك بقولـه تعـالـى : -8(8)
ومن استشهاده بـالقر اءات مـا ذكر في حدبث (( فأمر النبي منـاديـه أنـّ الصـلاة فـي الرّحـال ))(9) إذ قال الثثيخ : (( يجوز في ( أنّ) الفتح على تقدير أن ينــادي بـأن الصــلاة ${ }^{(10)}$ () في الرحال، أي نـادى بذلك، و الكسر على نقدبر، فقال إن الصـلة، لأن النداء فول


و الكسر (2)
5. مصادر (الكتاب :

أ كتـاب سـيبويـه : أفـاد العكبري مـن كتـاب سيبوبه في بيـان جواز تعـد الأوجـه الإعر ابية و القضـايا اللغوية و النحوية في الأحاديث النبوية، من ذلك مـا جـاء في
 قال العكبري : (( وقع في ( هذان) بالألف، وفيه وجهان :
 لأن موضع إسم إن رفع. تققبره : أنا وأنت و هذان. و عليه حمل الكو فيون قولـه

ب بـيبويه(5) الحكاية على الغلط )(6(6)

اعتمد العكبري على كتاب إبن جني ( 392 هـ ) في بيــن المســئل اللغويـة.
 (( كذا وقع في هذه الروايـة، ويريـ بـذلك جمـع نـار . و ألف نــار مبدلـة مـن واو

لقولهم : تنورت النار ، ومنه النور و الأنـوار، وتجمع النـار علـى نبران. واصـل الياء واو أُبدلت ياء لسكونها و إنكسار مـا قبلها، مثل ريح ورياح .

والأولى أن يكون حمل الأنيـار على النيران حيث شــر كتها في الجمع، كمـا
قال بعض أهل اللغة في جمع ريح أرياح لمـا رآهم قـالو ا ريـاح . حكى ذلـك آبـن
جني في بعض كتبـه )(8).
ج - المسائل البغداديات ( لأبي عليّ الفارسيّ):


ومن المصـادر التي اعتمد عليها في نوجيه بعض الوجوه النحوية ( المسائلّ البغداديات) مـا جاء في إستر اق السمع : (( فيلقيها الى مَن تحتّه، ثُم يلقيها الآخر الى
(1) (1) مـا تُحتّه

ثُانيا:الأقضاب في غريب الموطأ وأعرابه على الأبواب : لليفرني(2) (ت625هـ ) يعد "الاقتضـاب.." من الثروح المؤلفة في غريب الموطأ، والتي تعد الر افد الأساسي في ثراء البحث اللغوي من جهة. والبحث في ثراء الحدبث من جهة أخرى، فضال عن كونه مصنفا تظهر فيه جهود علماء الأندلس وبلاد المغرب في هذا المجال. (3)

و على الر غم من أن هذا الكتاب ، يعد من المصـادر اللغوبة، إلا إنه قد جاءت فيه
طائفة كبيرة من اعاريب الألفاظ الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة، فضلا عن أراء العلماء في بعض المسائل اللغوية أو النحوية، وكذلك بيان أرائهم في نوجيهاتهم بعض الوجوه النحوية، فهو كتاب جمع بين اللغة والإعراب. من ذلك تعليقه على الحديث الثريف (( ... بهذا أُمرثُ )) (4) قال: ((بروى بضم التاء وفتحها، فالضم معناه: أن أبلغه، و أبينه للك، وبالفتح- وهي رواية آبن وضـاحـ(5) أي أمرت أن تصلي فيه، وشرح . الصلاة فيه لأمتك ) (6)

وبهذا يعد الإقتضـاب المصدر الثناني من مصـادر إعراب الحديث النبوي الثنريف

> 1. سبب تأليف الكتاب :

ذكر المؤلف في مقدمة كتابه سبب تأليفه قائلا: (( و عزمي في كتابي هذا على اقتضـاب ما نضمنـه كتاب " المختار الجامع." من غريب "الموطأ" و إعر ابه خاصة، ليكون كالمعتد لطالبه، وكالمقتضب لمريده، فأعفيه عن مشقة الطلب، وأخلصه من عبء تصفح ما ليس لـه في تصفحه أرب، ورنتبته على الأبواب ترنيب الكتاب(7)، وجعلنـــــــهـ

لقارئه ـ أن أراد تطريزه - يطرزه لهذا الاسم الو اقع عليه " الاقتضـاب"(1) )(2) 2. وصف الكتاب:

يتـألف كتـاب " الاقتضـاب " مـن جـزئين طبعـا حـديثا ســنـة (1421هــ - 2001م) بتحقيق الدكتور عبد الرحمن بـن سليمان العثيمـين، وقد آعتمـد في تـققيقه على نسـخة

و احدة، في مكتبة الأمام محمد بن سعود الإسلامية. (3)
وقد ضــم الكتـاب عددا كيبر ا مـن الأحاديـث النبويـة، وشـرح عـددا مـن ألفــاظ هـذه
الأحاديث و قد أعرب قسما منها ، مبينا أر اء العلماء في نوجيـه الاحتمـالات الإعرابيـة ، فضال عن أنّ الكتاب قد حفظ لنا نصوصـا من كتب مفقودة مثّل لحن العامـة للدينوري (ت 282هـ) و آعتمد اليفرنـي (625هـ ) في تـأليف (الاقتضـاب) على كتابـه ( المختـار الجـامع بـين المنتقـى والاسـتذكار) مـع زيــادات مـن كتـاب (التمهيـد ) لآبـن عبـد البـر (4).

وكان منهج هذا المصنف هو الاختصــار مـن كتابـه الكبير (المختـار الجـامع) ، لكي يسـهل علـى طلبتـه، ومريديـه تنـاولـه، وتخلبصـه مـن عبء تصفـح مـا لـيس في تصفـحه فائدة. سـائر ا في نرتيبه على طريقة (المختار الجامع)، فلم ينهج نهجا جديدا في ترتيبـه، إذ قال: ((ورتبته على الأبواب ترتيب الكتاب، وجعلته لقارئـه ...... بهذا الاسم الو اقع
-عليه الاقتضـاب) (5)
3. منهجج الكتاب :

إن لكل عالم منهجه في التأليف، وله أسلوبه في عرض مـادته، وتبوييها، ومناقنة المسائل و الموضو عات، واليفرني(ت625هـ) لم يأت بمنهج جديد، وإنما سـار في مُؤلَفهه على منهج كتابه الكبير(المختار الجامع) وهو متابع في ذلك منهج كتاب (المنتقى) لآبن عبد البر (ت 463هـ )و( الاستذكار) لأبي الوليد الباجـي (ت471هـ )، وقد حذا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. القضب :القطع، قضبه يقضبه قبضـا و اقتضبتـه فأنقضب وتقضب أنقطع.... و اقتضــاب الكـلام ارتجالـه ، } \\
& \text { يقال هذا شعر مقتضب وكتاب مقتضب، و اقتضضبُ الحديث والشعر تكلمت فيه من غير تهيئة أو إعداد لــه، } \\
& \text { ويتبين من معنى ذللك أنه يدل على قطع جزء من كل أو الارتجال، وقد سميت بعض الكتب بهذا الاسم مثل } \\
& \text { ( المقتضب للمبرد ) و( الاقتضـاب لابن السيد البطليوسي) فقد يكون المعنى الارتجـال ، أمـا (الاقتضـاب } \\
& \text { للافرني) فير اد به الاختصـار ، و هو ما أشار إليه في سبب تأليفه. لسان العرب :678/1. } \\
& \text { 2. الاقتضتاب في غريب الموطأو وإعر ابه على الابواب :3/1. } \\
& \text { 3. المصدر نفسة :39/1-40 (مقامة المحقق) } \\
& \text { 4. الصدر نفسه: 33/1 (مقدمة المحقق). } \\
& \text { 5. الحدرر نفسه: 3/1. }
\end{aligned}
$$

حذوه في ذلـك كله(1).

و آلتزم بذكر البـاب بعد ذكر الكتـاب (( إلا الأبواب التي لم تشتمل أحاديثها على
ألفاظ غريبة، فمن البديهي أنه لا يذكر ها، وتجاوز ها إلى ما بعدها )). (2) أما الأحاديث التي ترد فيها ألفاظ غريبة فهو يقتصد في شرحها، كما إنه متابع منهج سابقيه في الأبتعاد عن ذكر الحديث كاملاً، وهو يخالف بذللك أبـا مـروان عبد الملك بن حبيب (238هـ ) الـذي يـورد الحديث بسـنـده فـي الموطـأ فـي كتابـه ( تفسـير غريـب الموطأ)، ولكل شيخ طريقة. (3)

ويـوازن فـي بعـض المـواطن بـين الروايـات المختلفـة فـي (الموطـأ ) نظـرا إلـى (( آختلاف ألفاظها أو آعراب ألفاظها. ورجع في روايـة يحيى إلى نسخته التتي قرأهـا وأصلحها على شيخه أبي علي الحسن بن عبد الهَ الخراز القيسـي (4)، وربــا رجع إلـى
(6). ${ }^{\text {أكثر من نسخة) }}$

و اللطـالع لكتـاب (الأقتضـاب)، يرى أنـهـ يستطرد أحياناً ((بذكر اللـلح و النوادر، أو الحكايـات المستعذبة والأشـعار المتعلقـة بالثـاعر ......... لكـــه استطر اد لا يبعده عن

موضوع البحث ومضمونه)) (7)
كما إنه لا يتوسع (( بشرح اللفظة اللغوية لا بذكر جذور الكلمة ومشتقاتها وتحليلها، ولا بذكر راويتها من أهل اللغة، وأقوال العلماء المختلفة حولها، و إيراد الشواهد الكثيرة المختلفـة التـي تؤيـد هذه الآراء والأقو ال ، وربمـا إنـه قد تـرك هذا طلبـا للاختصــار، ، و اقتصـار ا على ما تمس الحاجة إليه لاى العلمـاء، ولإثراء مــادة الكتاب بكثرة مفرداتهـا المشروحة ) (8)

ومثال ما ذكر في شرح الألفاظ شرحه لفظ السُّرى إذ قال: ((و "السُّرى" مشي الليــل

1. ينظر : الأقتضـاب في غريب الموطأ وأعر ابه على الأبواب: 36/1(مقدمة المحقق).
2. الصصر نفسه: 36/1 (مقدمة المحقق).
3. المصدر نفسه: 37-36/1 (مقدمة المحقق).

4. ينظر : المصدر نفسه:على سبيل المثال :23/1و125و143و376.143.
5. المصدر نفسه: 37/1 (مقدمة المحقق).
6. المصدر نفسه: 37-36/1 (مقامة المحقق).
7. الإقتضاب في غريب الموطأ وإعر ابه على الأبو اب: 38/1(مقدمة المحقق).

وسبره؛ و هي لفظة مؤنثة ، وتذكر،(1) وسرى ،أسرى لغتـان(2) فرى بهــا. (3) ورلا يقـال
لمشثي غبر اللبل : سرى ، ومنه المثّل (4) : (عندَ الصباحِ يحمد القومُ السرى ) )). 4. مصادر الكتاب :

ا- كتب النحو : اعتمد اليفرني على المصـادر النحويةـ في ذكر أر اء العلماءـ عند بيان تعدد هذه الأوجه في ألفاظ الحدبث النبوي الثريف ـ الآتية :

1- كتاب سيبويه :
أفاد كثبر ا من كتاب سيبويه في بيان الآر اء النحويـة مـن ذلك تحليلـه النحوي للحديث
 :على الحال المؤكدة النائبة مناب المصدر الساد مسده ، و العامل فيه محذوف ،كأنه قال: أعوذ بالله عائذا، ولم يذكر الفعل؛ لأن الحـال نائبـه عنـه. و الثاني : يكون مصدر ا علىى مثال فاعل، كقولهم: عوفي عافيـة والأول: مذهب سيبويه .... وذكر سـيبويه - إن مـن العربـ من برفع فيقول :(عائُذْ بـالله ) علىى أنّ خبر لمبتدأً مضمر أي : أنـا عائِذْ بـالله، و النصب أكثر في كلام العرب ))(7).

2- المقتضب للمبرد:
أفـاد مـن كتـاب المبرد في بيـان بعض المسـائل النحو يــة. مـن ذلك تعليقـه علـى لفظ ((برجعان)) إذ قال:((بالنون، وهو ضعيف في العربية، إنما يجيء في الثنعر على معنى
التقفديم و التأخبر، كأنه قال:فإنهما برجعان إن تهلك مانثيتهما،ونحوه قول الر اجز (8) : إنّكَ إنْ يُصرَ عْ أخُوكَ تُصرَّع'
تقدبره عند سيبويه (9): إنك تصرع إن يصرع أخوك. ومحمد بن يزيد (10) يقول: المعنى


$$
\begin{aligned}
& \text { 1. ينظر : المذكر والمؤنث لأبن الأنباري :323. } \\
& \text { 2. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تعالىى \} وَاللَّلِّلِ إذا يَنْرِيُئ: الفجر /4. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5. الأقتضاب في غريب الموطأ وإعر ابه على الأبواب: 30/1. } \\
& \text { 6. الموطأ : 187/1، وينظر الكتاب : 463/1. } \\
& \text { 7. الاقتضاب في غريب الموطأو إعر ابه على الأبواب: 216/1، وينظر : كتاب سييويه: 341/1و } 347 . \\
& \text { 8. هو جرير بن عبد الها البجلي ، أو عمرو بن خثارم البجلي ، شرح إبن عقيل : 36/4. } \\
& \text { 9. } 9 \text { ينظر: الكتاب :436/1. } \\
& \text { 10. ينظر :المقتضب:72/2/. }
\end{aligned}
$$

(1) . مانشيتهما يرجعان)

بـ كتـب اللغـة: إعنمـد المؤلـف في تــأليف كتابـه علـى المصــادر اللغوبـة فـي شـرح المفردات اللغو يـة،و الاسـتدلال بهـا علـى بعض الآر اء اللخويـة، والنحويـة، التـي تنتاولـت

الفاظ الحديثة، ومن هذه المصـادر :
1.المعجمات اللخويـة :

استند إلى المعجمات اللغوية في شرح الألفاظ الحديثيـة، وبيـان معناهـا، مـن ذلك
مـا جـاء فـي معنـى (القلس) إذ ذكر قول الخليـل قـائلا: (( قـال الخليـل (2): (القلس) : مـا خرج من الحلق، ولبس بقيء () (3)
2. كتب المذكر والمؤنت :

تعد معرفة المذكر و المؤنث من فصـاحة المتحدث، فالجاهل فيها، جاهل في معرفة
النــو والأعـراب ، وقد ذكـر أبـو الحـانم السجسـتاني (255هـ) أن: (( أول الفصــاحة معرفـة التأنيث و التذكير في الأسـماء و الأفعـال و النعـت قياسـا وحكايـة ........و معرفـة النتأنيـث والنتذكير ألـزم مـن معرفـة الإعـراب، وكلتاهمـا لازمـة، وأمـا تأنيـث المـذكر ، وتذكير المؤنث فإنه عجمة عند مـن يعرب ولا يعرب ))(4)، وكذلك نجد أهميـة معرفـة المذكر و المؤنث عند أبي بكر الأنباري (ت 328هـ) الذي فـال : (( إن مـن تمـام معرفـة النــو و الإعـراب معرفـة المـذكر والمؤنـثـ ؛ لان مـن ذكر مؤنثـا، أو أنـث مـذكرا كـان (5) (5) (5) لعيب لازما له كلزومه من نصب مرفو عا، أو خفض منصوبا لا وقد آعتمـد المؤلف علـى كتب المـذكر و المؤنـث فـي معرفـة بعض الألفـاظ الحديثبـة المذكرة و المؤنثتة،و مـا يحنمـل منهـا الأمـرين، مـن ذلك مـا جـاء في لفظ (البعير) إذ قـال: ((إسم يقع على الذكر والأنثى مـن الإبـل. وجمعـهُ بُعُر وأَبُعرة وبُعر انهو أكثر مـا يكون للذكر. وحكى أبو حاتم(6) أن بعض العرب قال: صر عتني بعيري))(7)

| 1. الأقتضاب في غريب الموطأ وأعرابه على الأبواب: 544/2. |
| :---: |
| 2. |
| 3. الأقتضاب في غريب الموطأو وإعرابه على الأبواب: 50/1. |
| 4. المذكر والمؤنت لأبي حاتم السجتاني: 33. |
| 5. الدنكر والمؤنث: لأبن الأنباري: 107/1. |
|  |
| 7. الأقتضاب في غريب الموطأو إعرابه على الابواب: 14/2. |

ألفت كتب لحن العامـة، مـن اجـل تحصبن اللســن مـن الوقوع فـي الخطـأ فقد:
(عكف بعض علماء النحو على در اسة الأخطاء النحوية، ومـا قد تلحن، بـه العامة ، بيد أن النحويين فـي تـو الـي طبقـاتهم واختاف عصـور هم، كـانو ا أبنـاء زمـــهـه، بمعنـى انـه طبّبَعهم بطابِعـهِ الخـاص، وحملهم على طر ائقـه، فكانو ا صـورة صـادقة لـه ...... فهنـاكّ بعض من علماء العربية تعسف على العامـة وخطـأهم فيمـا للعرب فيـه وجهـان، و هنـالك من تسـاهل ، فعلل للعامة، وسـاق لهم حججـا وقو انين نحويـة تو همهـا)(1). و مــا جـاء مـن ذلك تحليقه على لفظ (الجنازة): ((الجنازة-بالفتح- ؛ الميت، وبكسر ها :خشب السرير. و عن آبن الأعر ابي :أنـه قال: الجنازة- بـالكسر - النعش إذا كان عليه الميت، و لا يقال لـه: دون ميت الجنازة. وقال الدينوري (2) ـ في كتاب (لحن العامة)- : الجنازة - بالكسـر- : السـرير، ولا يقـال للميت : جنـازة، وأنكر فتح الجيم، وآضـطرب فيـه كـلام آبن قتيبـة،

و الصحيح أنهما لغتان )(3)
4- معجمات الأفعال:
ظهرت در اسة الأفعال بأبنيتها المختلفة بعد ((انصـر ام القرن الرابـع الهجري إذ لـم تألف مثل هذه الدر اسة للأفعال بـأبنيتها الصرفية المختلفة مـن دون تخصيص قبـل نـهايـة القرن الرابع، لقد تلمس بعض العلمـاء بعض عيوب المعجمـات الكاملـة و المتخصصـة، فالمعجمات الكاملة معقدة بشكل ير هـق الباحث، ويسبب لـه المشقة و العنـت حتى يصـل إلى الكلمة التي يربدها، فهو منهج لا يسعف الباحث المتعجل الذي بريد أن يكثـف عـن معنى كلمة فحسب إلا أن يوازن بين الأبنية ويبين خصـائص كل دنهـا ))(4)، و المقصـود بالمعجمات : ((تلّك المصنفات التي تضم ألفاظاً لغويـة مرنبـة ترتيبـاً خاصــة ومشـروحة

شرحا يزيل غامضـها مضـافا إليه بعض المعلومـات التي نتتاسب مع المادة وشرحها

1. المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان :3.(مقدمة المحقق).
 الأدبـاء:36/3 وإنبـاه الـرواة: 41/1 وخز انــة الأدب: 26/1...... وذكر القفطـي فـي إنبـاه الـرواة مـن بين

مؤلفاته كتاب (لحن العامة) ولا أعرف له وجود العا
3. الأقتضاب في غريب الموطأو إعر ابه على الأبواب: 253/1.
4. معاجم الأبنية في العربية- المعاجم الكاملة: 148(بحث).

34
و على هذا المفهوم يمكن القول: إنّ المعجم قائمـة تجمـع كلمـات مـن لغـة مـا على نسـق منطقي معبن تهدف إلى ربطـ كل كلمـة منهـا بمعناهـا)(1)، ولقد عنـي العلمـاء بالأفعـال وذلك ((لأن الأفعـال أصـول مبـاني أكثر الكـلام وبـذلك ســتها العلمـاء الأبنيـة وبعلمهـا يسـندل علـى أكثـر علـم القـرآن و السـنـة وهـي حركـاتٌ مقتضـياتٌ و الأســماء الجامــــة والأصول كلها مشنققات منها و هي أقدم منهـا بـالز مان)(2)
وقد آعتمد اليفرني (625هـ) على معجمات الأفــل في تفسبر ألفـاظ الحديث النبوي
 ((الروايــة بـالصــاد غيـر معجمـة، وفـتح المـيم وضـمـه، كـذا فيـدناه، أي: يصـبر فيهمـا الرمص، وهو القذى الأبيض الذي تقذفـه العين. وقـال صـاحب (الأفعـال)(4) : رَمِصَتِ العينُ - بكسر الميم- رَمْصًا أوجَعَهَا القذى))(5).

## ثالثّا ـ شوا هل الثوضيح والتصحيح لمشكهلات الجامع الصحيح لإبن مـالك(672هـ):

 يعد (شو اهد التوضيح )(1) من المصـادر النتي عنيت بالحديث النبوي الثـريف عنايـة خاصــة مـن الوجهـة النحويـة، ولقد عرض لـه ((مفصـلا فـي الأتيـان بمـا بطـابق ألفاظـا ونتر اكيبَ حديثيـة، مـن آيـات القرآن وكـلام العـرب، تأييـدا لتلـك التنر اكيبب، وتو جيهـا لخُروجها على قو اعد النحاة ))(2)، فعد ذلك من ((أبرز الأصول في موضوع الاحتجـاج بالحديث الثريف في الدر اسـات النحوية، ولا يستغني عن الرجوع إلبـه الباحث في هذاالجانب من لغة القر آن الكريم))(3(3)

وبه يعد آبن مـالك أول من وسع دائرة الاستشـهاد به، وعول عليـه في إثبـات القو اعد وتقرير المسائل النحوية، (4) فقد جعل من صـحيح البخـاري ((محور اً للبحث، ومناقثــة آر اء المتقدمين مـن النحـاة ـ فآمتـاز مـن غيره مـن الأصـول بهذه الخصيصـة مـع كثرة . شو اهده ووفرتها فياسـا إلى ما في مصنفات آبن مـالك الأخرى)(5) و آنفرد آبن مـللك بذكر عدد كبير من الثو اهد الثشعرية، والتي آستدل بها على قو اعد نحوية، مسندركا بذللك على النحاة جملـة مـن القو اعد، وكثيرًا مـن الثـو اهد، ونفّس عن العربية بعض الثنيء.(6)ويعد الكتاب الصلة بين النحو و التفسبر، فقد ((انتشـرت الآيـات في أكثر مباحثّه، ومـا من آية منها، إلا وفيها وجه أو أكثر من وجوه الأعراب. على أن صلة الكتـاب بتفسـبر الحديث الثـريف تكون أشند وأوثـق إذا مـا عرفنـا أنـه ألف لتصحيح الإشكالات الواردة في ألفاظ حديث (الجامع الصحيح) للبخاري))(7)"فكان بذللك دليلا للشُر اح، (8) فقد أعانهم على شـرح الأحاديـث المشكلة؛ وبيـان أوجـه رو اياتهـا ولغاتها و إعر ابها. (9) فتكون النتيجة التي يخرج بها القارئ لهذا المصنف أن ((آبن مـللك

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. حقق الكتاب مرتين، أحدها بتحقيق محمد فؤ اد عبد الباقي ، والآخر بتحقيق طه محسن وقد إعتمدنا تحقيق } \\
& \text { 2. الحديث النبوي الشريف و أثره في الدر اسات اللغو ية والنحوية: } 338 . \\
& \text { 3. شو اهد النوضيح : } 7 \text { (مقـمة المحقق). } \\
& \text { 4. ينظر: تاريخ علوم اللغة العربية : 114و المدارس النحوية: 384-385. } \\
& \text { 5. شوا هد النوضيح: 34(مقامة المحقق). } \\
& \text { 6. ينظر: المصدر نفسه: 34(مقامة المحقق). } \\
& \text { 7. المصدر نفسه:34 -35 (مقدمة المحقق). } \\
& \text { 8. ينظر: عمدة القاري للعيني:34/1، وفتح الباري : 9/1 و36/2 و85........ وشر سنن النسائي للسيوطي: } \\
& \text {. 113972/3 98944/1 } \\
& \text { 9. ينظر: شواهد التوضيح :35(مقدمة المحقق). }
\end{aligned}
$$

كان مجددا في هذا الميدان، ولم يكتف بما وجد مـن نصـوص في كتّب هؤ لاء، بـل راح يفلّي الدو اوين وكتب الأدب و البلاغة و اللغة و السبر ، ويلنقط منها ما لم يصـل إليـه غبره من الثواهد)(1)(فلقي بذلك قبو لا حسنا لدى علماء وباحثبن محدثين(2)، فضـمو ا صـوتهم إلـى صـوتـه في هـا الاتجـاه . لأنـه مـذهب ((فـي الاجمـاع عامـة، وبـالحديث الثـريف
خاصة)(3)

## 1. سبب تأليف الكتاب، وزمن تأليفه

لم يبين آبن مـالك في مقدمة كتابه (شوا هد التوضيح) الأسباب التي دعته إلى تأليفـه هذا الكتاب، إلا أن محقق الكتاب (د. طه محسن) وضع السبب الداعي إلى تأليفـه، و هو الطلـب مـن فضــلاء المحـدثين و الحفـاظ ((أن يوضّــح ويصــّح لهـم مشـكالات ألفــاظ وروايــات وردت فـي كتـاب (الجـامع الصــحيح) لأبـي عبــد الله البخـاري المتـوفى
(4) (256) (25ه) فأجابهم إلى ذللك، ووضّحها وصحّحها في أحد وسبعين مجلسا ) و هـو مــا ذكـره آبـن مـالـك بقو لـه: (( وكـان اللسـماع بحضـرة جماعـة مـن الفضـلاء نــاظرين فـي نســخ معتمـد عليهـا، فكلمـا مـر بهـم لفـظ ذو إشـكال بينـت فيـه الصـواب، وضـبطته علـى مـا اقتضــاه علمـي بالعربيـة، ومـا آفتقر إلـى بسـط عبـارة، و إقامــة دلالـة أخـرت أمـره إلـى جـزء أسـتوفي فيـه الكـلام ممـا يحتـاج إليـه مـن نظير وشـاهد، ليكون

الانتفاع بـه عاماً، و البيان تاما إن شـاء الله تعالىى)(5) ويضيف المحقق سببا آخر و هو ((تصدي آبن مـالك لمناقنــة كانت في الغالب محل خلاف بين النحاة، وأنه رغب في أن يسد خلـا رآه في منـاهج الذين لـم يسـنقروا الكـلام العربـي كمـا يجـب أو آطّرحـوا كثيـر ا مـن الثــو اهد النثريــة الفصـيحة، ولا سـيما التـي احتفظت بها كتبُ الحديث، وكتبُ غريبـِهِ، فلم يكن لـه بـد مـن تصـحيح مـا ذهبو ا إليـه، منطلقا من نصوص ( البخاري) لما لـه من احنرام و إكبار في نفوس المسلمين. وأرى أيضـا أن المؤلف حاول أن يقرر مسائل نحويـة لم يتسنَّ له أن يضم أكثر ها إلى

[^1]أبو اب كتب النحو ذات المنهج التقليدي المعروف، فأدرجهـا في هذا المصنف ومنهـا موضـو عات نتصـل بعلم المعـاني، مثنل مســئل الآسـتفهام و الجـواب، و عـود الضـمـائر،
ومعاني الحروف و غير ها))(1).

ويـذهب الباحـث إلـى أن السـبب مـن تـأليف الكتـاب هـو طلـبٌ فضـلاءِ المتحـثين و الحفاظ من آبن ماللك في نوضيح المشكلات الواردة في ألفاظ الحديث وتصـحيحها وقد
 أمـا زمن تأليفه، فلا يمكن تحديد السـنة التتي أنهى المؤلف وضـع كتابـه فيهـا، ولكن مـن خـلال مــا ذكر مـن أسبـباب التأليف يلحظ أنـه ((مـن مصـنفات آبـن ماللك (672هـ) المتـأخرة؛ ذلـك لأنـه جــاء نتيجـة قيامـه بـالإشــر اف علـى مقابلــة مخطوطـات (الجـامع الصحيح ) بطلب من العالم المحدث شرف الدين اليونينيّ (621هـ -701 هـ ) مما حبب إليـه جمـع الملاحظـات اللغويــة و النحويـة التـي عنـت لـه فـي أثنــاء المجــالس الإحـدى
 وفي ذلك يقول القسطلاني (ت 701 هـ ) ((كـان الجمـال بـن ماللك لمــا حضـر عنـد المقابلة المذكورة إذ مر من الألفاظـ مـا يتر اءى إنـه مخـالف لقو انين العربيـة قـال للثـرف اليونيني : هل الرو ايـة كذللك ؟ فإن أجاب بأنـه منهـا شـر ع آبـن مالك في توجيههـا حسب (4) (إمكانه، ومن ثم وضع كتابه المسمى بـ (شوا هد التوضيح) ) وقد حدد القسطلاني تاريخ المقابلة وهي سنـة ست وسبعين وستمـائة في دمشـق. (5) وقد أعترض المحقق علـى هذا التـاريخ وذهب إلـى أنـه محرف، و الصـواب هو سنـة سـت وسبعين أو سبع وستين وستمائة، وذللك لأن الإجماع منعقد على أنّ آبن مـالك توفي سـنـة

اثثنتين وسبعين وستمائة (6)
فبذللك يكون زمن تأليف الكتاب هو سنة ست وستين أو سبع وستين وست مئة.

1. شواهد التوضيح : 11 (مقدمة المحقق). 2. أرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 41/1.
2. شوا هد التوضيح: 12 (مقدمة الكحقق). 4. إرشاد الساري: 41-40/1. 5. ينظر : المصدر نفسه :40/1.
3. ينظر : شو اهد التوضيح : 12(حاثية 6) .

ويـذهب الباحـث إلـى مــا ذهب إليـه المحقق فـي تحريف تـأريخ المقابلـة التـي حددها القسطلاني؛ لأن الأخذ بهذا التاريخ يؤدّي إلى التناقض في تاريخ المقابلـة، وتـاريخ وفـاة ابن مـالك (رحمـه اللّ!) .

2- وصف الكتاب :
يتألف الكتاب من أربعين وثالاثمائة صفحة، وقد أعاد تحقيقهـ د. طـه محسـ، الذي رأى فيـه ((أنّ ثمـة نصوصــا نـاقصـة، وألفاظـا محرفـة وتصـحيفات شـو هت آر اء مؤلفـه، وأوقحتـه فـي مظنـّة ارتكــاب الخطـأ. فدفعني هـذا إلـى معارضــة المطبـوع على بعـض مخطوطاته، وخلصت بعد المقابلة إلى صحة مـا رأيت، فرحت أسـجل مـا وجدتـه يخدم الكاتب من النقويم والإصـلح ))(1). فذكر المحقق الأمـور النتي دعتـه إلـى إعـادة تحقيقه منهـا مــا يتصـل بسـقوط الألفـاظ، ومنهـا مـا يتصـل برسـم الحـروف وشـكلها، وتحريـف الكلمـات فـي المـتن، ومنهـا مـا يتصـل بـورود شـوا اهد علـى غبر جهتهـا التتي هـي مـراد

المؤلف في الاحتجاج، ومنها وجود زيادات في المتن من غبر التنبه إليها. (2) وقد ضم الكتاب ستين ومائة مسـألة مـا عدا المكرر منها، وهو يزيد على العشـر، فبلغ مـا احتج له، أو وجه أعر ابه ثمانين ومـائة حديث ، و هذا يعنـي إن مـادة الكتاب تتحصر في موضو عات العربية، إلا إن مـادة النحو حظيت بالنصبي الأوفر مـن الثـرح، إذ لـم تزد مسـائل الصرف على السبع، أما مـا يتعلق باللغة وتفسير اللفظ، فقد ورد في أربعـة

مو اضع، ومـا عدا ذلك فهو في الموضو عات النحويـة. (3) 3- منهج آبن مـالك في كتابـه( شواهد التوضيح ):
ذكر في سبب تأليف الكتاب أن عددا من فضلاء المحدثين و الكتاب قد طلبوا منـه أن يوضتح بعض الألفاظ التي تشـكل عليهم في (الجـامع الصـيح) ، فكـان جو ابـه في ذلك بو احـد وسـبعين مجلســا، اختصــت كلهـا بموضـو عات العربيـة بــين النحـو و الصـرف و التفقسير .

و على الرغم من ذللك فإنّ المؤلف لم يضع منهجا معينا لدرس المسائل النحويـة،(( فلا هو جمع مسـائل كل موضو ع وخصص لـها بحثّا مستقلا على وفق مـا نجده في الكتـــــب

> 1. شو اهد التوضبح: 7 ( مقدمة المحقق) .
> 2. ينظر :المصدر نفسه: 7-8(مقـمة المحقق).
> 3. ينظر: الصصدر نفسه: 13 (مقـمة المحقق).

النحويـة، ولا هو آقتفى أثنر البخـاري في تبويب (الجـامع الصـحيح ) الذي هو محور اللر اسة، و إنما كان يختار حديثا مشكلا يشـرحه في بحث مستقل، أو حدبثين أو ثـلاثـة، وربما يصطفي عشرة أحاديث (1) مـن أبو اب متفرقـة مـن (صـحيح البخـاري) ويدرجها
في بحث و احد )(2).

الأمر الذي جعل التفاوت حاصحاً بين البحوث في الكتاب من حيث الطول، فقد نجد بحثـا في صـفحة واحدة(3)، درس فيـه مسـألة واحدة، ثـم يـذكر بحثـا فـي سـت أو سـبع

صفحات،تكلم فيه على مسائل متعددة قد تبلغ العشرة أحيانا. (4)
وغياب المنهج العام في الكتاب أدى الى غياب المنـهج في البحث الو احد نفسـه، فقد
يضم المبحث مسائل متعددة، تفتقر في الغالب إلـى وحدة الموضـوع، فقد يعود السبب إلى تنوع الأحاديث المختارة، وقد تجتمع مسائل اللغة و الصرف و النحو معاً. (5)

من ذلك البحث الخامس و الستون (6) إذ ضم سبع مسـائل منها: - استعمال (في) بمعنى(باء) المصـاحبة. - معنى الفعل (صرّف) واشْتقاقه . حذف المجزوم بـ (لا) الني للنهي. - مجيء (مفعول ) و لا فعل له.

وقد حـاول المؤلـف أن يـربط بـين موضـو عات الكتـاب، فكـان يشـبر إلـى المباحـث
المتقدمة دون أن بكرر ذكر ها بقوله: ((وقد تقدم الكلام على هذا)) (7) .

إن طريقـة البحـث تمثلــت فـي تعيـين محـل الإشـكـال الو اقـع فـي ألفــاظ الحـدبث

 ذلــك شــو اهد النثــر علـى الــنظم، وذلــك واضــح مــن طريقتـه وبعـض إثـــار اته، كقوله: ((و الجواز أصح من المنع ؛ لضعف احتجاج المانعين وصحة استعدــــــالـه نثر ا

> 1. ينظر: شو اهد النوضيح ( مقدمة المحقق): 59و67و210و 246و259.
> 2. المصدر نفسّ: 17 (مقدمة المحقق).
> 3. 3 ينظر : الحصدر نفسه:130 (مقامة المحقق).
> 4. 4 ينظر : المصدر نفسه:259 (مقامة المحقق).
> 5. 5ينظر : شواهد الثوضيح: 17 (مقدمة المحقق) .
> 6. ينظر: المصدر نفسه: 252-102.253.
> 7. 7 ينظر: المصدر نفسه: 102.

ونظما )) (1)، وڤوله: (( وحذف كان مع آسمها وبقاء خبر ها كثبر في نثر الكام ونظمه، فمن النثر قول النبي (............. و ومن النظم قول الثـاعر.) (2) (2) إلا إنه لم يبين مفهوم ( المشكل) بتعريـفٍ وليس في المنهج أو الطريقـة النتي سـار عليها ا يبينه، وسبب هذا الإبهام من مفهوم (المشكل) فلقد سلك المؤلف عدة طر ائق في النعامـل مـع الأحاديـث النتي صـدر بهـا البحوث، فهو في بعضـها يصـحح نوجيهـات إعر ابية فيها خلاف بين النحاة، من ذلك مناقنــة إعراب (بـاء) في قول ورققة بـن نوفل
(ت 13 ق.هـ) ((با ليتني أكون حبا إذ يخرجك قومك))(3)، أهي للنداء أم للتنبيه. (4) وأحيانـا يعد ((الحديث الذي يثبته ابتداءً شـاهدا نحويـا، يجيزه مــا يشبهـه مـن أسـاليب، من غير أن يعضد ذللك الحديث بالثنو اهد الأخرى على حسب المنهج الذي يـل عليـه عنو ان الكتاب. من ذلك اتخـاذ الحدبث ((مـا أحب أنـه يحول إلـي ذهبـا))(5) شــاهدا علـى
استعمـال (حوَّلَ) بمعنى (صبيَّرَ) ))(6).

وقـ يتخذ من الأحاديث ((منطلقا إلى بحث نحوي لم يجده تاما في كتاب قبله، فيفصل الكلام عليه، ويناقش النحاة فيه، ويلوح هذا في الفصل الرابع (7)، و هو موضوع اتصــال الضــمائر وانفصـالها، ولـيس فـي أحاديثــه التـي عـدها مشـكلة مــا يخـالف الاسـتعمال
(8)(الفصيح)

ويفسر أحيانا ألفاظ الحديث من الناحيـة اللغويـة ، كمـا فعل في تفسبرِ لفظ (أُضَيْبِع )
و الفحل (صرّف)(9) .

ويتصدى أحيانـا لييـان((الأوجـه الإعرابيـة الجـائزة في لفظ مـن ألفـاظ الحديث بينمـا المـروي منهـا وجـه واحـد أو وجهـان كمـا نجـده في لفظ (يفشُـل) فـي البحـث السـادس و الخمسين(10))(11) ورربما يتخذ من الحديث ((دليلا على جواز بعض الاستعمـــــالات

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. ينظر شو اهد النوضيح ( مقدمة المحقق) : } 107 . \\
& \text { 2. المصدر نفسه: } 128 . \\
& \text { 3. صحيح البخاري: 6/1، وينظر: 38/9. } \\
& \text { 4. ينظر: شو اهد النوضيح: } 15 \text { (مقامة المحقق) و59. } \\
& \text { 5. } \\
& \text { 6. شو اهد التوضيح: } 15 \text { (مقـمة المحقق) وينظر :125. } \\
& \text { 7. ينظر: المصدر نفسه: } 77 . \\
& \text { 8. ينظر: المصدر نفسه: } 15 \text { (مقـمة المحقق). } \\
& \text { 9. ينظر : المصدر نفسه: } 15 \text { (مقامة المحقق) و224 و253. } \\
& \text { 10. ينظر : المصدر نفسه: } 220 . \\
& \text { 11. ينظر : المصدر نفسه: } 15 \text { (مقدمة المحقق). }
\end{aligned}
$$

التي منعها نحويون قصرت جهودهم عن الاسنتق اء الصـحيح، فيقدم الأدلـة على ذلك، مثّل البحث الثناني (1) (فـي وقوع الثـرط مضــر عا و الجـواب ماضـيا)، وربمـا يوجـه إعراب بعض الأحادبث ويصحح إشنكالها، ويحتج لها، وهو الهدف الذي وضـع الكتـاب
من أجله ودل عليه عنوانه )(2).

فكـان علىى المؤلف أن تكـون جـلّ مـادتـه في نوجيـه إعراب الأحاديـث، وتصـحيح إثنكاللها، لأن مفهوم المشكل كما ذكره د. طه محسن هو : (( النص الـوارد على خـلاف الإستعمال المطرد للإسلوب العربي، وجـاء على وفق مـا منعـه النحـاة، أو حكمـو اعلى مثلهه بالضرورة، أو الثذوذ، أو لم ينبهوا على وروده في الكلام )(3). وقد لا يعنـي المشكل عنـد علمائنـا، أنـّه المخـالف للآستعمال الفصيح، بـل هو الذي يحتـاج الـى إيضــاح بسـبب مـن غمـوض أو تعقيد، أو تقديم وتـأخبر، ودقـة وبر اعـة في النركيب قد تخفى على السـامع، أو القارئ فهو :(( مـا لا ينـال المـر اد منـه ألاّ بتأمـل بعد الطلب )(4)، وقد أطلـق العلمـاء على مصـنفاتهم آسـم، ( المشكل)، مـن ذلك ( مشكل إعر اب القر آن الكريم)، إذ ذكر مؤلفـه مكي بـن أبي طـالب القيسـيّ (ت 437هـ) قـائلاً: (( قصدت في هذا الكتـاب إلى تفسـبر مشكـل الإعراب، وذكر عللـه وصـعبه، ونـادره، ليكون خفيف المحمل سهل المأخذ قريب المتناول لمن أر اد حفظـه، والإكتفاء بـه، فليس في كتاب الله عز وجل إعراب مشكل إلا وهو منصوص أو قياسـه موجود فيما ذكرتهه)(5) وقد خلص المحقق الـى أن الكتاب (( يفتقد المنهج العلمي الذي آعتدنـا أن نلاحظـه فـي كتـب آبـن مـالـك الأخـرى، ولـيس كـل مادتـه مطابقـة لعنوانــه ( شــو اهد النوضـيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) و هو أقرب الـى ( المجموع ) النحوي منـه الـى الكتاب المنهجي ... وربما كان هذا الوصف يخامر ذهنه وهو يقرر المسـائل، إذ صـرح في واحد من بحوثـه قائلاً : (( وقد تقدم في هذا المجموع الإستشهاد على وڤوع ذلك بعد

رابعاً : مصادر إبن مالك في كتابه ( شواهلا التوضيح)
اعتمد آبن ماللك ( ت672هـ) في تأليف مصنفه على مصـادر مختلفة، و هي ما يأتي :
أـ كتب التّفسير:
أيّد إبن مالكك مذهبـه بعدة دلائل، منهـا مانقلــه عن الزمخشـري ( ت538هـ)، في صحة العطف على الضمير المجرور بغير إعادة حرف الجر، فذكر في فولـه تعـالى :

 كَذْكِرِم ) ولم يُجْزَ عطفه على ( الذكر) ) والذي ذهب اليه هو الصحيح؛ لأنـه لو عُطِف
على ( الذكر) لكان ( أند) صفة لـ ( ذكر) وآمتنع نصب ( الذكر ) بعده ...))(2). بـ كتب النحو :

أفاد آبن مالك من الدصـادر النحوية في مناقثة مسائلّه وتقوية حججه، إذ جعل الحجج
التي ذهب اليها معضدة بالأدلة و البر اهين، ومن هذه المصادر التي أفاد منها، هي :

## 1. كتّاب سيبويه (180هـ):

اعتمد آبن مالك على كتاب سيبويه في مناقشتّه المسائل، وقد نقل منه آر اء سيبويه، و العلماء الآخرين، وكان نقله هذه النصوص غير مباثر، إلاّ في ثلاثة مو اضع قد نقل منها مباشرةً. ومثال ذلك مـا أخذه من كتـاب سييويه في مسـألة الآتصــال والآنفــال، ، قال:((وسيبويه يرى الآتصال في هذه الأمتلة، ونحو ها واجباً، والآنفصال ممتنعاً )) (3). 2. معاني القرآن للفراء (207هـ ):

استدل آبن مالك على تجويز تثية المفرد المضاف الى المثنى في قول أُم عطية
 توحـــبـ (اليـوم) المضــاف الــى ( العيـدين)، وهـو فـي المعنـى مثـنـى، ولـو روي بلفظ التثنية على الأصل، وبلفظ الجمع ، لأمْنِ اللبس، لجـاز ... فـن الوارد بإفر ادهمـا


$$
\begin{aligned}
& \text { 1. البقرة / 200. } \\
& \text { 2. شواهد التوضيح: 110، وينظر الكشاف: 247/1-248. } 24 . \\
& \text { 3. شواهد التوضيح : 82، وينظر : كتاب سييويه : 363/2 - } 3 \text { - } 364 . \\
& \text { 4. صحيح البخاري : 94/1. } \\
& \text { 5. سنن أبي داود: 28/1 ، وسنن آبن ماجة : 152/1 . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حكى الفراء من قول بعض العرب ( أكلتُ رأسَ شاتّن ) ) )(1). } \\
& \text { 3. معاني القرآن للأخفش ( 215هـ ): }
\end{aligned}
$$

أعتمـد آبن مالك على آراء الأخفش في بعض مسـائله، مـن ذلك مـا جـاء في قول
 كذا )(2)، قال : (( من روى ( نحوٌ من كذا ) فلا إشكال في رو ايته، وإنما الإشكال في رو ايـة من روى ( نحواً ) بالنصب، وفيـه وجهـان، أحدهـا - أن تكـون (مـن ) زائدة، ويكون التقدير فإذا بقي قراءته نحواً ... وزيادة (من) على هذا الوجه لا ير اها سيبويه ؛ لأنه يشترط في زيادتها شرطين، والأخفش لا يشترط ذللك )) (3 6. الأَمالي الشجرية :

أمالي آبن الثجري ( ت542هـ ) من المصـادر التي أفـاد منهـا آبن مالك في إسنـاد
 الكَعْةً فجعلتُ لَها باباً ) )(4)، في ثبوت خبر المبتدأ بعد ( لو لا) ، قائلًاً : (( تضمن هذا الحديث ثبوت خبر المبتدأ بعد ( لولا)... وهو ما خفي على النحويين إلاّ الرمـاني وآبن الثنجري )(5).

|  | شواهد التوضيح : 115 ، وينظر : معاني القرآن : 380/1. | . 1 |
| :---: | :---: | :---: |
|  | صحيح البخاري : 58/2. | . 2 |
|  | شواهد التوضيح : 186 ، وينظر : معاني القر آن لألخفّ : 238. | 3 |
| لولا أن قومَكِ حديث عهدهـ |  | . |
|  | لو لا حداثة فومك ...). |  |

$$
\text { 5. شو اهد النوضيح : } 120 \text { ، وينظر : الآمالي الثجرية : 211/2. }
$$

رابعاً : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد، للسيوطي ( ت911هـ ):
أو ( عقود الزبرجد في إعراب الحديث النبوي (1)
هذا الكتاب أثنر بارز من آثار السيوطي، وهو آخر كتـاب متخصص في إعراب الحدبث النبوي الثشريف، ولـه صـلة وثيقة بِعِمين جليلين، همـا: علم الحديث النبوي، وعلم النحو العربي، ومن هذا الآتصال يكتسب قيمة كبيرة، ومادتـه تكثڤف عن جانب مهم من جوانب النشاط النحوي الذي آتخذ من الحديث النبوي ميداناً له(2). و اللدلل على غزارة مادة الكتاب، وكثرة مصادره، أن كتابي أبي البقاء و آبن ماللك

قد ضمنهما السيوطي كاملين في تضـاعيف كتابه، فذابا في خضمٍّ كتابه الضخم(3). وقد حفظ لنا نصوصـا أصولها مفقودة، منها رسالة حسنة مفقودة(4) الّفهـا الإمـام أبو سـيد فرج بـن قاسم بـن لـبّ المـالكي المغربـي الغرنـاطي (ت 783هـ) ، وكذللك ذكر نصوصـا من شرح التنسهيل والتنكرة لآبن هثـام (ت 761 هـ)، في إهــال (إنْ) حمـلاً

على (إذا)و غير ذلك (5).
فيعد الكتاب موسو عة في إعراب الحديث النبوي فهو (( يشتمل على جهود الذين سبقوا السيوطي في هذا المجال بشكل يكاد يكون كـاملاً، سواء أكانت هذه الجهود في كتب مستقلة، ككتاب العكبري و كتابِ آبن ماللك، أم أراء متفرقة في بطون كتب النحو في المشرق والمغرب، أم أر اء وتوجيهات في كتب شر ح الحديث و غريبه )) (6). ومـن أبـرز مــا يضـمه الكتـاب (( تلـك الرسـائل المتخصصــة في مســألة أو قضـبة بعينها، وقد تطول هذه الرسائل فتبلغ عشرات الصفحات، وقد تقصر فلا تتعدى بضع صفحات، وقد ضم الكتاب بين دفتيـه أربع عشرة مسـألةة،منها خمس للسيوطي، وتـي لغيره من العلمـاء، ومن هذه الرسـائل: رسـالة آبن لب الغرنـاطي في مسـألة ( البـاء) ودخولها على مفعولي (بدا وأبدل) (7)، ورسالة آبن جني (ت 392هــ)، إعراب حديـث

[^2]
## Abstract

The Prophetic tradition , Hadith is a fertile wealth it still in need to research after the scholars neglected it and considered it as stuff be taken on grammatic studies to arrive to important results which served Arabic language , language of Holy Quran so its stuff is living subject for all studies.

To be numerous the studies of speakers around the Prophetic tradition Hadith in general and the books of arabize Prophetic tradition Hadith in special like ( Grammatical Efforts of Abi Al Baka Al Ukburi in his books Arabize Quran and Arabize Hadith ) and( Ukoud Al Zabrjad on Back on Al Emam Ahmed) , Grammatical study and ( Grammatical Issues in manuscripts, books of arabize Prophetic Hadith.

It was a course which depend of whole of Prophetic tradition Hadith which multipcite the arabize faces in it. Then classifies it under its grammatical subject which Ibn Malik (Dead in 672 A.M) ended. We limited to each paragraph on one Hadith or two - In most- that for the whole number of stated speeches. After that we showed the grammarians opinions in it with its changes and proofs which may force the grammatical face or may weak it.

So, this study was taken advantage of use explanation of Prophetic tradition Hadith in showing the grammatic face which Hadith term lead it.

The conclusion came in summary with the most important result which the researcher get them, and the result which refers to important of putting the Holy Hadith in right place, and care with it as firm prosaic subject used to inventing the grammatical basics from it. And basic of grammarians might necessity poetic , or multiplicity of opinions two schools Basria and Kuffian.

This study forced many problems we could decrease it, and overcome by virtue of Allah to whom be ascribed all perfection and majesty. One of them was difficult of getting on main sources which study depended on. So some of books of arabize the Holy Hadith were not stock in our dear country that made the researcher obligated to leave out his country in order to get this main sources .

I come back to many of sources one of the most important was book of them (Shorten in strange of Moutaah and guiding of my supervisor " Dr. Mek'ki Nouman Mathloum Al Dulai'mi" and so and many of other books.

The modern references as book of grammatical issues in manuscript, and books of arabize the Holy Prophetic Hadith .

So , I get benefit from studies and Universitical thesis which taken on part from this subject like: The impact of arabize probability in guiding the meaning, grammatical study in books of Arabize Holy Quran until the end of the fourth century in Hajrah and multiplicity of Arabize faces in Holy Quran similar objective in Holy Quran as practically grammatical study and others.

After finishing the subject, we hold to it preface, and then divided that subject to three chapters followed conclusion showed the most important result of research, the preface was called

The multiplicity faces arabize And its impact in guiding the meanings which the word went to it that is one of names which called on word which arabize by more than one face. The reasons which multiplicite the arabize faces and it showed the relationship between the multiplicite arabize faces and its impact in meaning.

First chapter was analytical study for books of arabize the prophetic tradition Hadith and it knew in it. The course of each scholar in his book, the analytical view was read on compare in these books.

The second chapter, we take in it the multiplicite the arabize faces which I am speaking about the arabize Mark, So it divided into four themes , first one was multiplicite arabize faces in subjectives which included ............................. Subject and so on, second theme was in Objectives, and third one in study of ......, fourth on instruments.

Third chapter, we look in it multiplicite arabize faces in which the arabize mark is differed, and it was in four themes, followed the first theme to be possible to use Subjective and Objective, second use Subjective and ..... , and third on Objective and .... , and fourth one meet in study what is possible to use arabize three moves.


[^0]:    1. 205/5: مسند الإمام أحمد العـي
    2. أعراب الحديث النبوي : 42-43و110. وينظر : الذيل على طبقات الحنابلة :117/2-120. وقد حقق هذه المسألة ألاستاذِ ياسين السواس ونشر ها ضمن ( مسائل نحو مفردة ) للعكبري في مجلـة المخطوطات بالكويت مجلد 26ج 2. 3. هنـاكـ نشـرتان لكتـاب العكبري، الأولـى بتحقيق عبد الالـهـ نبهـان، والثانيـة بتحقيق عبد الحميد الهنداوي .
    3. إعراب الحديث النبوي: 71.
    4. عقود الزبرجد :61/1(سلمان ) وينظر: أعراب الحديث النبوي : 94 (الحاثية).
    5. أعراب الحديث النبوي :94.
    6. ينظر : المصدر نفسه : 45(مقدمة المحقق).
[^1]:    1. ينظر : شوا هد النوضيح :35 (مقلمة المحقق).
    2. منهم: طه الراوي في (نظر ات في اللغة العربية) ص141. ود. مهي المخزومـي في (مدرسـة الكوفة) ،
     والاستثّثهاد في النحو) ص322. 3. شوا هد النتوضيح :35. (مقدمة المحقق) .
    3. المصدر نفسه :11 (مقدمة المحقق) .
    4. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: 41/1.
[^2]:    1. سلمان القضاة. عنى نشرتين، الأولى : بتحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام، وسمير حسني حلبي ، والثانية بتحقبق: د.
    2. ينظر :عقود الزبرجد : 5/1 ( مقدمة المحقق ) سلمان.
    3. ينظر: المصدر نفسه : 1/ط ( مقـمة المحقق) أحمد.
    4. ينظر: المصدر نفسه : 81/1-94 أحمد. 5. ينظر: المصدر نفسه : 278/1 ( أحمد ). 6. ينظر: المصدر نفسه : 29/1 ( سلمان) .
    5. ينظر : عقود الزبرجد : 81/1 ( أحمد) ، و : 189/1 ( سلمان).
