# الحكاية بـكل مز (مَز، وأيّ، وما) 1الاستنههامية المزيدة بـبـعض هروف، وحكمها من هيث البـنـاء والإعراب 

إبراهيم بن حمزة حسن الصبيحي<br>كلية التربية والعلوم الإنسانية، جامعة طيبة المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

الملخص :
اشتمل البحث على مـا يأتي :
المقدمـة: وفيهـا تعريـف بالبحـث ، وحـدوده، ودواعي دراسـتـه، والإثشـارة إلى محتوياتـه . ومنهج إعداده .

محوري الدراسة الرئيسـين:

- الأول: المحكي وحركا الـاته، وعلاقتها بالبناء والإعراب وِّ الدرس النحوي.
 ولكل مححور منهما بعض مسـائل تقصيلية ، يعقبهما خاتمـة ثم ثبت بالمصـادر والمراجع. ويعنـى البحـث : بدراسـة نمـوذج مـن نمـاذج الحـكايــة بـبعض الجهـل الإنشـائية ، وهـو
 فالألف والـلام، ثم ياء النسب)، ليقال: (آلمني) ؟ أو : (آلأيوتي)؟ أو (آلمائي) ؟ وغيرهـا من المن الم صور الحكاية بها ، الدالة على المسئول عن نسبه أو صفته، من حيث العدد أو الجنس والإعـراب. وبيـان موقف النـحويين مـن حكـم هــنا النمـوذج بصـوره المتعـددة مـن حيـث البناء والإعراب، بوصفه من المشثكل الإعرابي.

ومـن أهـداف البحـث: بيـان مـا لهـذا النحـو مـن الحكايـة مـن مـيـزات لغويـة ونحويـة وبـلاغية. وإجـلاء مـا يكتتفه مـن غهـوض وِْ كتـب الـتراث النحـوي. وإكهـال مـا نقص من مسـائله وأحكامه وجمعها. وتجديـد العهـد بـه، ، وإحيـاؤه بصـوره الممكـكــة ، للإلفـادة منـه يٌِ الاستعمـال الحياتي، نطقا وكتابة ـ وتزويد مكتبة الدراسـات اللغويـة والنحويـة به، لافتقارها إليه.

مصــادر البـحـث ومراجعـه: تعتهــد دراسـة موضـوع البحـث علـى كتتب الـتراث النـحوي المتقدمة، التي عنيت بدرس الحكاية يٌِ اللفة العربية، وما يمـكن أن يضـاف إليها هـن المراجع النحوية المتأخرة والحديثة .

خلاصـة البحـث ونتائجـه وتوصـياته : وفيهـا إجمـال أهـم المســائل والأحكــام اللغويــة والنـحوية العامة والخاصة الواردة يٌ البحث ، ثم أهـم مـا اسـتخلص منـه هـن نتـائج، وهـا يحتاج إليه من توصيات ـ ومن ذلك:

- العربية لا تقتصر وِ أسلوب الحكاية على إيراد الكلم أو الكـلام على حالـه دون
 نسـب أو صـفة اســم معرفـة مـن الأسمـاء عنــد معرفتـه دون معرفـة نسـبـه أو صفتته، ، ليقـال - مـثـلا - : (آلمني) ؟ أي : أهـو القرشـي أو الظريفـي ؟ حـكايـة لمـن قـال :
 للتأنيث، والتثنـية، والجهـع، والإعـراب رفعـا ونصـبـا وجـرا ، باسـم الاسـتفهام (مـن) المزيد بـالحروف المشثـار إليهـا قبـل، أو بـالاسمـين الآخـرين (أي) و (مـا)، حسـب نـوع المسؤول عن نسبه أو صفتـه من حيث كونه عاقـلا أو غير عاقل. بخـلاف الحكايـة بنـحو : (من زيد) ؟ إذا قيل: (رأيت زيدا)، الخاصـة بالسـؤال عـن العلـم نفسـهـ لا عـن نسبه أو صفته .

وأن جهيع صـور الحكايـة يو أسمـاء الاسـتفهام الثـلاثـة المزيــدة بـالحروف معربـة، ، بالرغم من أن أصل كل من (من) و(مـا) منهـا مبنيـة ، لكـن عوملت معاملـة المعـرب بـإجراء حركـات الإعـراب عليهـا - أصـلية كانـت أم فرعيـة - لمـا زيـدت عليهـا الحـروف، وذلـكـ علـى إتباعهـا لمـا قبلـها ، مـع جـواز الاسـتئنـاف بهـا بــالرفع. ومـن النـحويين من أطلق القول بـإجراء الخــلاف وِّ حكههـا مـن حيـث البنـاء والإعـراب، لكـن لم نجـد إلا القـول بإعرابهـا ، ولا مـجـال للقـول بينـائهـا ، لعـدم تضــمنها معنـى الحرف أو شبهها بهه، وكذلك لا يقال فيها بالواسطة بين البناء والإعراب، بوصفه اتجاهـا مرفوضا عند المحققين من النتوويـن.

- وأن لهذا النتحو من الحكاية مميزات لغوية ونحوية وبلاغية، التـي لا تكـاد تتوافر وِّ كـثير مـن نمـاذج الحكايـة ، مـن حيـث غنـاه بالتتحليـل اللفـوي والنـحـوي، ودقـة التـبير بــه، والإيجـاز يِّ نطقـه وكتابتـه، وجدتـه الباعثـة علـى اسـتظرافه وإيثـار


استعمـاله، بالرغم من أن بعض صور الحكاية فيـه من أقيسة بعض النـحويين، التي
لم تسـهع عن العرب.

- وأن هذا النتحو من الحـكاية حبيس الكتب الـتراث النـحوي، المحتـاج إلى إظهـاره،

بين يدي المتكلمـين بالعربيـة ، من خـلال اشتمـال بعض منـاهـج التعليم على صوره ولو
على هيئة جرعات نحوية متتالية لتوظيفه هِّ لغة الكـلام والكتابة.

## المقدمة :

الحمد لله رب العالمـن، والصـلاة والسـلام على نبينـا محمد، وعلى آلله وصحبـا

وبعد :
فتعد العربيـة غنيـة بالمسـائل النحوية، ذات الارتباط الوثيق بباب المبني والمعرب وِ النحو العربي، ومنها الحكاية، التي اشتملت على كثير من النمـاذج النحوية، ذات المسـائل والأحكام المتعددة، حتى بات لها فيـه باب خاص وِ كثير من المصنفات النحوية.

وموضوع هـا البححث يمـثل نموذجا مـن بعض أضرب الحـكاية، بوصفه من النمـاذج المحـكية ببعض الجمل الإنشـائية، بكـل من اسـم الاسـتفهام (مَن) أو (أيّ) أو (مـا) غير المزيدة بعامـ، والمزيدة ببعض حروف على وجه الخصوص، التي لم تلق عنـاية خاصة عند عدد من النحويين، الذين ضمنوا بعض مصنفاتهم بباب الحكاية، دون إشـارتهم إليها ، والتي من صورهـا أن يقال وِ الحكـاية: (آلمنيّ) ؟ مثلث اليـاء رفعا ونصبـا وجرا ِّ حِكاية نسب العاقل أو صفتـه غالبـا - أو يقال: (الأيْويّ) ؟ كـلك، أو : (آمائيّ) ؟ أيضـا - حكاية بهها لنسب غير العاقل أو صفته - ، وقد اشتركت جميعها بسبقها بالألف واللام، ثم ألحق بها ياء النسب ٍِِ هذا النحو من الحكاية، وِِّ أغلبها من حكايات المفرد والمثنى والجهـع للمذكر والمؤنث - على نحو مـا سـيرد ـِ صور هذا

النموذج من الحكاية - ، هـ مـلاحظة إمكان سبقها بهمزة الاستفهام وإمـكان حذفها منها ، للتخفيف، والاستغنتاء بهـا فيها من اسـتفهام .

فهذا النحو من الحكاية يستدعي البحث فيـه، هن حيث مدى صلتـه بهفهوم الحكاية اصطلاحا عند النحويـين، وعرض أقوال من عني منهم ببعض مسـائله، ، وتفصيل صور التعبير بـه، ودراسـة حكمـه الإعرابي كغيره من نماذج الحكاية، التي استوقفت بعض النحويـن، للنظر يوْ حكمها الإعرابي من حيث البناء والإعراب، هـع دراسـة مدى إمـكان القول بالواسطة، بوصفه اتجاهـا مقولا بـه وِ بعض نماذج الحـكاية، على مـا سنشير إليـه يْ موضعـه من البـحث .

ولعل مـا يسـاق من جوانب تدعم القول بأن لهذا النحو مـن الحـكاية - بأسهـاء الاستفهام الثلاثة المزيدة بالحروف - مجموعة من القيم اللغوية والنـحوية، إذ تتضمن هذه الأسماء الثلاثة- (آلمنيّ) و(الأيويّ) و(آلمائيّ) وأخواتها - بعضـا من الحروف، التي يعهد وجودهـا يِ الأسماء المعربة لا المبنية، مـما يدعو إلى الوقوف على مـا ركبت منـه، هي والحروف المزيدة يِّ أولها وآخرهـا . النحو الذي يجعلنا أمـام : - ثالثة مـن أسمـاء الاستفهام، اثـان منها مبنيـان أصـال ، وآخر معرب .

وحرفين مزيدين وِّ أولها، همـا : هـمزة الاستفهام الداخلة على استفهام أيضـا، والألف والـلام بعدهـا، ثم ياء النسب يٌِ آخرهـا، التي يهـكن أن يتصل بها حروف


جميعها
مدى إمكان سبق بعض الحـروف للأسمهاء الثالاثة أو بعضها ، و مدى إمـكان أن يلحق بها أو ببعضها مـا بقي من الحروف أو من بعضها . وظيفة هذه الحروف ِ2ْ الحكاية بهذه الأسماء الثلاثة، و أثرهـا ِِْ الحكم عليها
بـالبنـاء أو الإعراب .

- صور متعددة من التراكيب النتحوية المثيرة للانتباه، والداعية إلى إمعان النظر فيها . - أجناس متعددة، من حيث الإفراد والتثنية والجهع، و التذكير والتأنيث .

- أحوال إعرابية، حين الحكاية بهذه الأسماء المزيدة بالحروف، وِْ صورها كلها، وما يتبع ذلك من علامات أصلية وفرعية .
إثشكالات أخرى، من أهمها : عدم توافر بعض المعلومات النحوية التي يحتاجها هذا النوع من الحكاية، ممـا يدفعنا إلى البحث وإكمـال ما نقص بطريق القياس النتوي، خدمة للعربية، والمتكلمـين بها . - ثم أمام البحث عن الحكم الإعرابي لهذه الأسماء المحكية - وهي مزيدة بالحروف - - من حيث البناء والإعراب على وجه الخصوص .

فْكل تلك القيم اللفوية والنحوية تدعو إلى إمعان النظر ٌٌِ هذا النوع من الحكاية، وإمكان الاستفادة منه ٌِِ حياتتا اللغوية بعامة، وٌِِ الدرس النحوي بخاصة، حتى وإن لم يشع استعماله يٌ المسهوع من كـلام العرب . وبالإضافة إلى مـا سبق، ثمة أسباب أخرى دعت الباحث إلى تتاول هذا النحو من الحكاية بالدراسة، من أهمها :
ا. خلو مكتبة الدراسات اللغوية والنحوية من دراسـة خاصة لهذا النوع من الحكاية، الذي اكتفت بعض المصنفات النحوية بالإشارة إليه، دون تفصيل لمسائله وأحكامـه التي يحتاج إليها على نحو نظري وتطبيقي . Y. تجديد العهد بهذا النوع من الحكاية بصوره الممكنة ِيْ الاستعمال الحياتي، حيث يخلو قاموسنا اللغوي منه، ويغيب عن الدرس النتحوي ـ فلعل إعداد بحث فيه - بجمع ما تفرق من معلوماته ومسـائله، وبإجلاء مـا شاب بعضها من غموض، وإكمال مـا نقص من بعض جوانبه، وبإخراجاه هٌِ صورة تليق به - يحقق الفائدة منه إن شـاء الله تعالى .
「. متفرقة فيما بين أيدينا من مصنفات التراث النحوي، التي أغفل كثير منها كثيرا من تفصيـلات هذا النوع من الحكاية. ثم تزويد مكتبة الدراسـات اللغوية والنحوية

وقد رأيت من المناسب يٌ عرضي لموضوع الدراسة - تتبعه تاريخيا لدى من عني به من النحويين، مع الوصف والتحليل والتعليق مـا أمكن، ثم تـاوله من خلال متحورين رئيسـين، هما :

المحور الأول: المحكي وحركاته، وعلاقتها بالبناء والإعراب يٌ الدرس النحوي . المحوور الثاني: صور الحكاية بكـل من: (مَن وأي وما) المزيدة بالحروف، وحكمها الإعرابي.

ولكل محور منهما بعض مسائل، سيرد بيـانها هٌِ موضعها من الدراسة، متبعين بخاتمة الدراسـة، وبفهرس لمصادرهـا ومراجعها ، وآخر لمحتوياتها.

محورا الدراسة :
المحور الأول : المحكي وحركاته، وعلاقتها بالبناء والإعراب فِّ الدرس النحوي يطلق لفظ (المحكي) على كل ما يحكى من الكلم أو الكلام وما يون حكمهما يٌ أسلوب نحوي محدد، يعرف عند النحويين بأسلوب الحكاية، الذي يساق فيه المحكي على حاله من الحروف وحركاتها بخاصة، دون أدنى تغيير فيها ، الأمر الذي يستوقف المعرب للبحث يٌٌ حكم إعراب هذا المحكي، ونوع حركتاه أيضا ، بوصفه تركيبا نحويا مرتبطا ارتباطا وثيقا بما عرف ِپْ الدرس النحوي بالبناء والإعراب . حيث العوامل النحوية ومعمولاتها ֵٌِ التركيب، فمـا كانت حركتـه أثراً مباشراً للعامل كان من المعرب على اللفظ، وما لم تكن كذلك كـان من المعرب على تقدير الحركة، أو من المبني الذي يعرب محلـه أو موضعه لا لفظه.

ولعل من المناسب تأسيس دراستتا على أهم مصطلحاتها ومعطياتها اللغوية والنحوية، للانطلاق بعدئذ إلى البحث پٌ نموذج الحكاية موضع الدراسـة، وما اشتمل عليه من صور، وما تحتمله من أحكام إعرابية. حيث نستهل دراستتا بإجمال التأسيس فيما يأتي:


ا. الحكاية والبناء والإعراب وٌِ اللفة والاصطلاح.
Y. أضرب الحكاية يوْ العربية بعامة، والحكاية بأدوات الاستفهام بخاصة.「. المحكي وحركاته، وحكمها من البناء أو الإعراب.
() الحكاية والبناء والإعراب يٌ اللغة والاصطلاح:
 مدى استجابة كل قسم منه لتأثير العوامل النحوية الداخلة عليه، الواقع على آخرها لفظا أو تقديرا، أو أن يقع على محلها أو موضعها ، وبهذا النهج من العمل كان من
 لهذه المصطلحات الثـلاثة حركات يٌٌ الدرس النحوي، تتهض ببيـان كل منها على حدة. فهـا مفهوم كل من الحكاية والبناء والإعراب يٌِ اللغة والاصطلاح؟ وهل ثهة التقاء أو افتراق بين كل منها؟

الحكاية يِّ اللغة مصـدر، وفعلها الماضي (حَكَى)، ومضـارعه (يَحْكِي)، وِِْ لغة (يَحْكُو)، فِإذا قيل: (حَكَوْتُ عنـه الكالام)، فمعنـاه عند الفيروزابادي: نقلته (1)، وإذا قيل: (حَكَيتُ فِعلَهَ وحاكيتُّه) فالمعنى عند الجوهـري : فعلت مـل فعله وهيئتـه ، وإذا قيل: (فلان يَحَكي الشمسَ حُسنـا ويحاكيها)، فا فالمحاكاة هنـا بهعنى المشـابهة(ث) أو : الممـاثلة - كمـا عند ابن جمعة (؟) - ، وعند ابن الخبـاز بهعنى : المشـاكلة، حتى قال: (وبهذا المعنى هي عند النحويـن) (غ)

أمـا الحكاية يٌِ المفهوم الاصطلاحي فيمكن أن نجده عند سيبويـه ٌِ قوله : (هذا باب الحكاية: التي لا تتغير فيها الأسماء عن حالها يٌِ الكـلام) (0) ، فعدم التغيير لا يكون فحسب يخ حكاية الأسماء، وإنمـا يشـمل حكاية الجمل على حالها أيضـا، بوصفها ضربا من أضرب الحكاية عند النحويـين(7).

وهِّ تعريف ابن جمعة للحكاية اصطلاحا ما يفيد الشمولية، حيث يقول: (وهوٌ الاصطلاح تأدية اللفظ المسموح مجانسته على هيئته الأولى من غير تغيير) (ل) ، وقريب منه تعريف العكبري لها ، وِّ قوله: (أن يأتي الاسهم أو مـا قام مقامه على الوصف الذي كان عليهه قبل ذلك)(^) ، التعريفِ الذي يشمل حكاية الاسم وحكاية مـا يقوم مقامه من التراكيب أو مـا شابهها حين نقلها على حالها دون تفيير، وهكذا هي الحكاية اصطلاحا فيما يفهم من تعريفات كل من ابن عصفور (4)، وابن عقيل(•(1)، والفاكهي على وجاه الخصوص پِن شرحاه لتعريفها ، حيث قال: (بأن يُّأتى باللفظ على الوجاه الذي أتى به المتكلم، من غير تقديم ولا تأخير، سواء كان المحكي مفردا أو جملة، هذا هو الأصل)(") ، وعلى نحو أوسع يعرف بعض المحدثين الحكاية بقوله: (عند النحاة ذكر اللفظ المسموع وإعادة نطقه وكتابته يِّ وضع جديد على هيئته، من غير تفيير شيء من حروفه أو حركاته)(1').

ثم إن من المحدثين أيضا من يشير إلى نوعين من الحكاية، أحدهمـا حكاية


فلعله من مفهوم الحكاية اصطلاحا يتضح أن ثمة محكيا يٌ جملة الحكاية، وله حركات، اختلف ٌِْ جعل بعضها من حركات البناء أو حركات الإعراب، همـا يعني أن للحكاية بعامة علاقة وثيقة بين هذين المصطلحين، البناء والإعراب، ولابد من

تعريفهما.
فالبناء يِ اللفة من المادة المعجهية (ب . ن . ى)، ومن معانيه التي ذكرهـا ابن منظور : أنه نقيض الهدم(1) . وعند الفاكهي: وضع شيء على آخر ، لغرض الثبوت(10). ويٌ الاصطلاح النحوي يعرفه الزجاجي بقوله: (ما لم يتغير آخره بدخول العوامل
 سـكونا أو حركة) (1") ، ويعرفه ابن مالك بقوله: (ما جيء بهه لا لبيـان مقتضى عامل من شبه الإعراب، وليس حكاية ... فهو بناء)(1) ، وبهذا التعريف - كمـا يذكر


الفاكهي - يكون البناء لفظيا عند من يقول بذلك، أمـا على القول بأنه معنوي فيعرفه الفاكهي بقوله: (لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال)(19) . ومن ذلك يفهم أن مـا لا يقبل من كلم العربية المركبة وِّغ كـلام يحسن السكوت عليهه - تأثير العوامل النحوية الداخلة عليه - لا ظاهرًا ولا تقديرًا - ، وظل على حركا سياق، فإنها يكون بهذا مبنيًّا . وقد أخرج ابن مالك وِّ تعريفه السابق مـا جيء بها للحكاية، بوصفه عنده من غير المبنيات . ثم إن للمبني حركاته التي تظل على آخره، من بناء على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون، أو غير ذلك من الحركات الفرعية النائبة عنها.

وأما الإعراب ففي اللفة من المادة المعجمية (ع ـ ر . ب)، ومن معانيه - كما ذكر ابن منظور - الإفصاح، وكذلك الإبانة (r)، التي آثر الفاكهي لفظتها على لفظة (إفصاح)، على أن الإبانة عنده مناسبة لمعنى الإعراب اصطلاحا، بوصفها تبين المعاني الإعرابية المختلفة)

ويْْ حد الإعراب اصطلاحا يقول ابن مـالك: (الإعراب مـا جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف)(Y) ، وعرفه الفاكهي بقوله: (أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل وِّ آخر الكلمة) (Tr). وقد قسم ابن عقيل أنواع الإعراب أربعة، منها الرفع والنصب - اللذان يمكن وقوعهما يِّ الاسـم - ، ثم الجر، الذي لا يكون إلا يِ الاسم، ولهذه الأنواع حركات إعرابية، منها الأصلية، ومنها الفرعية النائبة عنها (Y) ثلا ثم إن الإعراب يكون ظاهرا أو مقدرا هٌِ المعرب، كهما فهم من تعريف الفاكهي - ، ويمكن أن يكون على الموضع، فيكون يِّ المبني أو ما يِّ حكمهـ.

وبذلك يتضح أن لكل من الحكاية والبناء والإعراب حركات، وتشترك جميعها ِِْ كونها علامات أصلية أو فرعية، مهـا يعني وجود علاقة وثيقة بين هذه المصطلحات الثغلاثة، من حيث التقاؤهـا - ولو بدرجات متفاوتة - يِ أقسام الكلم العربي على وجه الخصوص - كالأسماء والأفعال والحروف، وهي ٌِِ سياق كـلام مفيد يحسن

السكوت عليه -، ومن حيث حاجة كل منها إلى تلك الحركات، على الرغم من أن لكل مصطلح منها مفهومه النحوي الخاص به كمـا اتضح يٌ تعريفها. ولابد لنموذج الحكاية موضع الدراسـة من نصيب من البناء أو الإعراب - على نحو مـا سيتضح ٌِِ موضعه من البحث (Y) - . حتى وإن سميت حركته حركة حكاية.

## (Y) أضرب الحكاية يٌ العربية بعامة، والحكاية بأدوات الاستفهام بخاصة :

لعل من الضرورة بمكان الإشارة إلى أضرب الحكاية ٌِْ العربية بعامة، وعلى وجه الخصوص الحكاية بأدوات الاستفهام ملمرفة الضرب الذي منه نـودج الحكاية موضع الدراسة ، وهو كل من: (مَن) و(أيّ) و(مـا) المزيدة ببعض الحروف.

وهذه الأضرب قد عني بإجمالها بعض النحويين، ومنهم : الزجاجي، حيث نص على ذلك بقوله: (اعلم أن الحكاية يٌ كـلام العرب على ثلاثة أضرب)(ا7) ، ثم شرع يفصلها هٌِ قوله: (أحدها: ما يحكى بالقول. والثاني: مـا يقع من الحكاية بـ (مَن) و(أيّ). والثالث: الجمل المحكية ِيْ باب التسمية بها وغير التسمية، وما اتصل بذلك)(TV) ، منبهًا بعدئذ إلى مـا لكل ضرب من مسـائل وأحكام بقولها: (ولكل نوع من هذا حكم وقياس يعمل عليه، ومسـائل تتصل به وتوضححه ...)(ث) ، ثم شرع بعدئذ بتفصيل الكـلام ٌٌِ هذه الأضرب .

ويهمنا من هذا كله الإشـارة إلى أن نموذج الحكاية موضع الدراسـة هنا مـا كـان من الضرب الثاني(r9)، الذي يكون بالجملة الإنشائية، التي منها الجملة الاستفهامية، ،
 أو المصدرة بالاسم (ما)، الذي لم يشر الزجاجي إلى مسـألة الحكاية بها - مع أنه
 أشثار إليها نحويون آخرون، على نحو مـا سيرد يٌ المحور الثاني من محوري الدراسـة"(1)، وتعد الحكاية بها وبمَن و أيّ من حكايات اللفظ.


والسؤال بأدوات الاستفهام يمـكن أن يكون عن أسمـاء مختلفة، منها الإنسـان العاقل، سـواء أكان نكرة أم معرفة، وسـواء أكان مذكرا أم مؤنتا، وسـواء أكان مفردا أم مثنى أم جمعًا - ، ومنها غير العاقل كذلك. والأدوات التي تتحقق بها حكاية هـه الأسماء أو بعضها هي كل من : (مَن) و(أيّ) و(مـا) و(الههزة)، مضـافًا إليها كل من : (أين) و(كم) فيمـا سمع من الحـكايات بالاستفهام .

فمن الاستفهامية المجردة من الحروف - أداة لحكـاية العلم العاقل الاسـم ابتداء، إذا توافرت فيـه شـروط نحوية، ، لا يتسع المقام لذكرها ، كـأن يحـكى ٌِ لغة قريش العَلُمُ الاسـُمُ حالي النصب والجر على وجه الخصوص، فيقال: (مَن بكراً) ؟ إذا قيل : (رأيت بكراً)، ويقال: (مَن بكرٍ) ؟ إذا قيل: (مررت بيكرٍ). وكذا العلم وكذا العلم الكنيـة - نحو: (مَن أبا بكر) ؟ و: (مَن أبي بكر) ؟ - ، والعلم اللقب - نحو: (مَن زينَ العابدين)؟، و: (مَن زينِ العابدين) ؟ - حكـ الككلام، ثم نقلت على مـا هي عليه يِّ اللفظ أو الكتابة، دون تغيير وِْ حركاتها التي كانت عليها قبل حكايتها . وقد كان ثمة خالاف يخ حكاية الكنية واللقب، لكن جائز فيهمـا حكايتهها عند بعض النحويـين . ووٌِ العلم الاسـم المحكي بخاصة خلاف ِضْ حكث إعرابه، من حيث البناء والإعراب والواسطة"

أمـا (مَن) الاستفهاميـة المزيدة ببعض حروف - فنحو أن تزاد بههزة الاستفهام والألف واللام قبل (مَن) ثم ياء النسب المشـددة بعدهـا - حال الإفراد - ، ويمكن أن
 فهن الحـكاية بها نحو: (آلمنيُّ) ؟ إذا قيل: (قام خالدٌّ)، ونحو: (آلمنيّان) ؟ إذا قيل: (جاء زيد وعمرو )، وغيرهـما مهـا هو موضـع الدراسـة وِّ هـا البـحث.

وثـهة صور أخرى من مجيئها مزيدة أيضـا، نحو: (مَنُو) ؟ إذا قيل: (جاء رَجُلٌّ)، ونحو: (مَنَا) ؟ إذا قيل: (رأيت رَجُلاً)، و: (مَنِي)؟ إذا قيل: (مررتُ برَجُلٍ)، وغيرهـا من الصور التي ألحقت فيها (مَن) ببعض حروف للدلالة على حكاية النكرات - إفرادًا

وتتثيةً وجمعًا ، وتذكيرًا وتأنيتًا البناء والإعراب .

وأمـا (أيّ) الاستفهامية - فيححى بها النكرات، سـواء أكانت لعاقل أم لغير عاقل، نحو : (أيٌّ) ؟ لمن قال: (جاء رجلٌ) أو : (زأر أسـدُ)، ونحو : (أيَّنْ)؟ لمن قال: (رأيت رجلين) أو: (قرأت كتابين). ونحو: (أيَّة)؟ لمن قال: (رأيت امرأة) أو: (قرأت صفحة)، ، وغير ذلك من الصور التي تحكى بأيَّ - مع المذكر والمؤنت، والمفرد، والمثتى، والجمع، والتي تكون فيها (أيّ) بصورهـا المتعددة هي المحكيـة بنفسها ، وحركاتها إما إعراب على المشهور، وإما إتباع للفظ المتكلم عنـد بعض النحويـن، مع جواز ترك حكايتها ، ورفعها يِّ جميع الأحوال على الابتداء أو الخبر • وقد يسـأل بـأيّ عن المعارف (الأيويّ)؟ لغير العاقل أيضـا (†). وهذه الصورة من مواضـع الدراسـة وِ البحـث هي وأختها (آلأييّ)؟ وغيرهـمـا مــا روعي فيها العدد والجنس والإعراب.

أمـا (مـا) الاسـتفهامية المزيدة ببعض الحروف أيضا: فنحكايتها بسبقها بهمزة الاستفهام، فالألف والـلام، ثم إلحـاق ياء النسب بـالاسـم، وذلك للسئال بها يِّ الحـكاية بنفسها عن غير العاقل بخاصة ، وهي من مواضـع الدراسـة وِّ هذا البـحث - على نحو مـا سـيرد مفصـلا يِ موضع المحور الثاني(٪) - ومن صورهـا الحكايـة بنـحو : (آلمائيَّ) لمن قال : (رأيت فَرَسـًا).

بل لا يقتصر مجيء همـزة الاستفهام مـع مـا سبق ٌِ (مَن) و (مـا)، وإنمـا يهـكن أن تجيء بهفردهـا قبل الاسـم المحكي بها ، وبعده بعض حروف ملحقة بـه (rv)، مع إمـكان حذف الههزة أيضـا، فيكون المححكي وِ الصورتين على حاله التي كـان عليها قبل الحـكاية، كأن يقال: (أزيدُنِيـهْ)؟ بعد أن يقال: (هـا زيدُ)، أو: (أزيدَنِيهْ)؟، ، أو : (أزيدرِنِيهْ)؟ حال حـكايتي نصبـه وجره، أو يقال: (زيدُّنِيهْ)؟ بدون همـزة. ومـن صور هذا النحو أيضـا الحـكاية بنحو: (أعمرُوه)؟ لمن قال: (جاء عمرٌوّ)، و: (أعثمـاناهْ)؟ لمن قال: (رأيت عثمـانَ)، أو: (مررت بعثمـان)، و: (أزيداً الطويـلاْن) ؟ كمن قـال: (صـافحتُ زيدًا


الطويل)، و: (أأنا إنِيـهُ)؟ بعد أن يقال: (أنا فاعِلِّ) أو: (أتفعلُ)، ونحو: (أَذَهْتْتَوه)؟ لمن قال: (ذهبت)، النحو الذي يكون فيه المحكي المعرب على حاله من الإعراب، دون تفير حكمـه بعد الحكاية، وكذا يظل المحكي المبني على حاله من البناء، دون تفيير أيضا، سواء أكان كل من المحكي المعرب والمحكي المبني من الأسماء أم من الأفعال.

وقد يحكى بهمزة الاستفهام صفة اسم معرب، ملحق بهه ياء النسب، نحو:
 المسؤول عنه فيه، إذ هو معرب على اللفظ، نصبا أو رفعا كمما جاء عند المبرد(^^).

أمـا مـا سمع من الحكايات باسمي الاستفهام (أين) و(كم)، فتحو أن يقال: (أين
 (قبضت عشرين وكم)، حكاية كم معطوفة على غيرها ، لمن قال: (قبضت عشرين وكذا وكذا)(r9)، الذي تكون فيه (أين) و(كم) وِّ موضع من الإعراب، بوصفهما مبنيتين أصـلا، ولا إشكال وٌِ حكمهمـا.

وبعد، فتلك نماذج ما حكي ببعض الجمل الإنشائية، التي وقعت بين يدي الدراسة، والتي كانت تمثل الضرب الثاني من أضرب الحكاية المذكورة من قبل وِ كلام الزجاجي، سواء أكانت الحكاية ببعض أسماء الاستفهام أم ببعض حروفه،، وسواء أكان المحكي ببعض أقسـام الكلم من العربية - وبخاصة الأسماء أو الأفـمال - ، أم كان هو اسم الاستفهام نفسه المزيد بالحروف، إضافة إلى مـا أشرنا إليـه پِ

 يحتاج إلى مزيد من التوضيح، مع بيان حكمـه من حيث البناء والإعراب، وذلك ِوِ المسـألة الآتية.

## (

تعد المحكيات وحركاتها من المشثكل الإعرابي، لوجود خلاف يٌ حكـم بعضها من حيث البناء والإعراب، لم تعن به - وِّ تصوري - المصنفات الخاصة بهسائل الخـلاف النحوي، بل يظهر الخـلاف بعد استقراء كـلام المعربين، الذين عنوا بإعراب بعض المحكيات الواردة وٌِ بعض أضرب الحكاية ونماذجها هِ الدرس النحوي . ومما ينهض بالإشككال وما تبعه من خلاف التعميم المطلق فيما يتعلق بالحكاية، الذي يقتضي أن لكل محكي حركة، يطلق عليها حركة حكاية، دون نسبتها ونسبة المحكي نفسهه إلى بناء أو إعراب، أو حتى الواسطة - التي قيل بها يٌ العلم المحكي كمـا سيجيء بعد قليل - ، ودون إمعان النظر يٌ أصل المحكي من الكلم، أهو من المبني أصـاء أم من المعرب. وهذا يعني أن ثمة تفصيلا ِيْ حكم إعراب المحكي وحكم حركاته من البناء والإعراب، فليس كل محكي مبنيا، أو معربا، أو من المختلف ٌِِ حكمه، بالرغم من أن حركات كـل محكي حركات حكاية. وقد وقفنا من قبل على الفرق بين مفهوم كل من الحكاية والبناء والإعراب، التي لها مـا يمثلها من أقسام الكلم أو الجمل وما ٌِِ حكمها، والتي منها المحكي، ومنها المبني، ومنها المعرب. وعليه، فما نماذج المحكيات وٌِ الدرس النحوي؟ وما حكمها وحكم حركاتها من حيث البناء والإعراب؟

سبق الإشارة إلى أضرب الحكاية، التي تتلخص ٌِْ كـونها إنشائية أو خبرية، وتتضمن محكيات لها حركات أيضا ، وبخاصة مـا حكي من الأسمـاء وما يٌ حكـهـا من الكلم والتراكيب، التي تعد هي وحركاتها أصلا من المعربات، ثم حكيت ببعض أسماء الاستفهام، إذ هي المستحقة للبحث پِ حكمها وحكم حركاتها من حيث البناء والإعراب . أما غيرها من المحكي فالا إثشكال يٌٌ إعرابها ، سواء أكانت من الجمل - بوصفها مهـا يعرب على تقدير الحركة أصـلا، أو على الموضع - ، أم من الكلم المبني - كحكاية بعض الحروف، وبعض الأفعال الماضية، وبعض الأسماء المبنية المتقق على بنائها على وجه الخصوص. وكذلك لا خلاف وِّ حكمها الإعرابي،


هي ومـا أشرت إليهه من أضرب الحكـاية ببعض أدوات الاستفهام ٌِ المســألة السـابقة، التي اتضـح فيها أن المحـكي إمـا معرب، وإمـا مبني، قبل الحكـاية وبعدهـا. بل الإشكال وِن نحو ما يأتي من نمـاذج الحكاية بالضربين، ببعض الجمل الإنشائية - التي حكيت ببعض أسماء الاستفهام، ومنها النـموذج موضع الدراسـة - ، وبعض الجمـل الخبرية، المشثار إلى بعض أمثلتها يِّ هـامش المســألة السـابقة أيضـا. فمن ذلك نحو : (مَن زيداً)؟ و(مَن زيدٍٍ)؛ حيـث يتجهه عدد من النحويـين إلى إعراب (زيدا) الذي يغلب أن يكون يِ إعراب المبني من الكلم. أمـا عند المحققين من النحويين فالمحكي ِ2 الحـالين معرب على تقدير الحركة على آخره، بوصفه خبرا، أو مبتدأ مؤخرا. يِ حـين قيل ِيٍ هذا العلم المحكي إنه واسطة بين البناء والإعراب، الحكم الذني لا يرتضيـه جمهور المحققين من النحويـين أيضـا(غ). حيـث ينظر هنا إلى الاسـم المحـكي على أنه معرب قبل حكايته . ولم تتغير حركته التي كان عليها ، ولم تكن أثرا لعامل نحوي ظاهـر يٌ الجملة، وليس فيـه مـا يوجب بناءه، مـما أشكـل إعرابه، ، وبات موضع خـاف يِ حكمـه من حيث الأقوال الثـلاثة السـابقة، هو وغيره من صور العلم المحكي.

وكذلك ثمة خلاف وِ حكم إعراب الحكاية بـن الاستفهامية وِ (مَنُو)؟ و : (منـا)؟ و: (مَني)؟ وسـائر أخواتها ، مهـا زيدت فيـه (مَن) بيعض حروف وِّ آخرهـا ، فمن قاثّل بالبناء، ومن قائل بالإعراب، على أن (مَن) هٌِ الأصل اسـم استفهام مبني، ثم لما ألحقت بـه بعض الحروف الدالة على المححكي وحركت النون فيها وِِّ ســائر أخواتها يِ صور الحكاية بهـا يناسبب الحرف الملحق بها - صـارت موضـع إشـكال، أهي على بنائها أم معربة؟ (گヶ)

ولنا بعدئذ وقفة خاصة بما بقي من الحكايات ببعض أسماء الاستفهام المزيدة ببعض الحروف - موضح الدراسة كمـا ذكرت - للبحث وِّ صورها الممكنة، وحكم إعراب المحكي فيها.

حتى إن حكم إعراب بعض الأسمـاء المحكية بالضرب الثاني -مهـا حكي ببعض الجمل الخبرية - يعد - يٌ تصوري - مما يشمله خلاف النحويين يٌ حكم إعراب العلم المحكي - المشـار إليه قبل قليل - بجميع أقسـامه النحوية، وجميع صور الاسم
 حكايته من المعارف الأخرى بمن الاستفهامية.

فمن ذلك النحو - الذي يحكى ببعض الجمل الخبرية - قول العرب : (ليس
 سهع رجلا يذكر اسهم (زيدٍ) بالجر. ونحو: (رأيت وٌْ كتابه أبو بكر)، حكاية لمن رأى هذا الاسمَ مكتوبا هكذا (أبو بكر) هٌِ الكتاب، ونحو: (مررت بوزيداً)، ونحو: (محمداً مفعولٌ) حكاية إعراب لمن قال: (قابلت محمداً)، وغير ذلك مما يسوقه بعض الان
 أسماء محكية ٌِْ جمل خبرية، الأمر الذي يلحظ فيه اشتمال كـل جملة محكية على محكي، ولهذا المحكي حركات، لم تكن أثرا للعوامل النحوية الموجودة يٌ كل جملة، بل نقل المحكي بما عليه من حركات دون تفيير، وليس فيه ممـا يوجب بنـاءه، ، فصـار بذلك موضع خلاف يوْ حكم إعرابه، لما فيه من الإشكال كما يِّ العلم

المحكي
وهكذا شأن كل محكي على حاله مما سبق من الأمثلة، التي هي موضع إثشكال پِ> حكم المحكي فيها وحركته، وموضع خلاف بين النحويين، حال كون

 بالحروف - ، حيث لم يكن خلافهم فيها من فراغ، وإنما بالنظر إلى مـا وضع من


معايير نحوية ، لكل من المبني والمعرب على حدة، للتفريق بينهما ، إذ المبني من الأسمـاء مـا لم تكن حركتـه أثرا لعامل نحوي، وفيـه مـا يوجب بنـاءه من الشبـه بالحـروف، بخلاف المعرب، الذي كانت حركتـه أثرا لعامل - لفظا أو تقديرا-، وليس فيـه مـا
 بخاصة القول بمصطلحـين متتاقضـين، وهمـا : البنـاء والإعراب، هـا غير القول بالواسطة بينهما فيمـا أشرنا إليـه من حكاية الأعلام على وجه الخصوص .

فهل يقع يِّ نموذج الحكاية بكل من (مَن) و (أيّ) و (مـا) المزيدة بالحروف ذلك النـحو من الخـلاف يِ حكم إعرابها بجميع صورهـا، التي سنوضـحها بعد؟ وهل تقبل القول بالواسطة أيضـا؟

ذلك مـا سنتتـاوله يِ المحور الآخر من محوري الدراسـة وذلك فيمـا يلي . المحـور الثناني: صـور الحكايـة بكـل مِـن : مــن وأيّ ومــا المزيــدة بـبعض الحـروف، وحكمها الإعرابي

أشير فيمـا سبق إلى أن الحكاية بمن وأيّ ومـا - من الضرب الثاني من أضرب الحكاية، التي أشار إليها الزجاجي(گ)، والتي تعد من نمـاذج الحكـياية بالجملة الإنشائية الاستفهامية.

وِّ هذا المحور نتتاول ثلاث مسـائل رئيسة لنموذج الحكاية موضع الـدراسـة، نعرض فيها مـا أمكن من صورهـا التي أشـار إلى شيء منها بعض النحويـين، وحكمها الإعرابي، من حيث البنـاء والإعراب، من خـلال مـا وقع بين يدي الدراسـة من كـلامهم . وهـذه المسـائل هي:
الحكاية باسـم الاستفهام (مَن) المزيد ، صوره، وحكمها الإعرابي. الحـكاية باسـم الاستفهام (أيّ) المزيد، صوره، وحكمها الإعرابي. الحـكاية باسـم الاستفهام (مـا) المزيد ، صوره، وحكمها الإعرابي.

> وتفصيل الكـلام فيهـا فيمـا يـأتي :

الحكاية باســم الاسـتفهام (من) المزيد ، وصوره، وحكمها الإعرابي:
يغلب على (من) استعمـاله أصـلا للسـؤال عن العَلَم العاقل . وتتحقق الحكـاية به هنا بـأن يسبقه همـزة الاستفهام، ثم تلحق آخره ياء النسب المشـددة، فيكون بنفسـه مححكيا ، من خـلال مجموعة من صور الحكاية بـه، التي يراعى فيها بخاصة جانب كل من: الإفراد والتثتية والجمع، وكذلك كل من التذكير والتأنيث، ثم الإعراب كمـا ذكر ابن عصفور (¿V. وتتمتل هذه الجوانب وِّ صورهـا التي أشـار إلى بعضها بعض النحويين، وغيرهـا التي لم يشيروا إليها، ويهـكن التمثيل لها بهـا ينهض باستصمـال صورهـا ، وبما يعين على تبيان الحروف المزيدة فيها وفيمـا متلوا لها من صورهـا ، لربط ذلك بتفسير المراد منها عند النحويـين، وبيان مـا إذا كان لبعضها عـلاقة بإعراب هـذا النحو من الحكاية .

وقبل عرض هـذه الصور لابد من التتبيـه ابتداء إلى أن حركة ياء النسب الملحقة بهن تتبع حركة المسؤول عن نسبـه، رفعا ونصبا وجرا، حال كونـه مفردا مذكرا. أمـا حال حكاية المفرد المؤنث فالحـركات على تاء التأنيث الواقعة بعد اليـاء، والحركات ֵِِ الحالين أصلية. وأمـا حال حكاية كـل من المثتى بنوعيه وجمع المذكر فالحركات فرعيـة، وأما حال حكاية جهع المؤنث فني الرفع والجـر تكون الحركات أصلية، وِوِ النصـب فرعيـة.

وعليه، فإن صور حكاية مَن المزيدة بالحـروف يمكن بيانها يٌِ العرض الآتي :

 المسؤول عن نسبـه يِ الأحوال الإعرابية الثلاث .



 بالكسـر، لأن (فاطمة) مهنوع من الصـرف وحركتها الفتح



لمن قال: (مررت بزيدٍٍ وعمرو) جرا. مـع مـلاحظة أن حركة الحـكاية هنـا فرعيـة.

 رغــدةَوآلاءَ)، وجــرا إذا قيـل: (مـررت برغغـدةَ وآلاءَ)، مــع مـلاحظــة أن الاسهــين مـنوعان من الصرف، فـجـرّا بالفتحـة نيـابـة عـن الكسـرة، وأن حركـة الحـكايـة فرعيـة أيضــا، وأن السـؤال كــان عـن اسهــين، عطف أحـدهـما علـى الآخـر، لعـدم تمكن المثتى كمـا ذكر أبو حيان، بل بإجراء العطف مجراهمـا (ع).

 (رأيت محمـداً وخالداً وصـالحـاً) أو: (مـررت بهـحمدٍ وخالدٍ وصـالـحٍ) حــين الجـر، هـع مـلاحظـة أن حركـة الحكـايــة فرعيـة أيضــا. وعـدم إمكــان الجهـع هنـا - كهـا ذكر أبو حيان - ، وإنمـا بإجراء العطف مجراهم (9). وِ وِ حكاية جهـع المؤنث يقال: (آلْمَنِيَّاتُ) زينـبُ ومـريمُ وفاطمـةُ)، ويقـال: (آلْمَنِيَّاتِ) أو : (الْمَنِيَّات)
 مـلاحظة كسـرة التاء پِ (آمنيـيات)؟ حال حكاية النصب على أنها حركة فرعيـة، ، وعــدم تمكـن الجهـع هنــا -كمهـا ذكـر أبـو حيــان- ، بــل بــإجراء العطــف مجراهن (0)

تلك هي صور الحكاية بـن المزيدة يِّ أولها وآخرهـا ببعض الحروف، التي لم أجد لها تفصيـلا على هذا النحو من العرض إلا شيئا منـه عند الرضي على وجه

الخصوص(01)، والتي يسـأل بها غالبا عن نسب العاقل أو صفته - أو عن نسب غير العاقل ظاهرا- ، والتي يصل عددها إلى ثمان وعشرين صورة، مراعىً فيها العدد والجنس والإعراب، والتي تثبت فيها الحروف حالي الوصل والوقف كمـا ذكر ابن الحاجب وأبو حيان(0)، والتي لم والتي يخص أحد من النحويين نسبتها إلى قبيلة عربية بعينها، وإنما الظاهر أن بعض صورها - التي ذكرهـا بعض النحويين - مقيسة على حكاية القرشيين للعلم العاقل - فيما أشير إليها من قبل - ، للسؤال هنا عن نسب المسؤول عنه أو صفته الواقع علمـا عاقلا، لا للسؤال عن اسمـاه. وكـذا مـا بقي من صور الحكاية هنا ، التي يمكن قياسها على ما قاسوه .

وبعد، فماذا يقول النحويون عن هذا النحو من الحكاية؟ وما تفسير الحروف المزيدة يٌٌ (مَن) الاستفهامية فيه؟ وهل لها أو لبعضها علاقة بإعراب صوره ؟ ثم مـ حكهها من حيث البناء والإعراب؟

الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن أن نلحظها من خلال كـلام بعض النحويين عن
بعض صور هذا النحو من الحكاية.
فهذا سيبوياه يعنى بها هٌِ قوله: (هذا باب مَن إذا أردت أن يضاف لك من تسأل

 على أن قوله: (كأنك قلت ...) شرح للمراد بالسؤال بـ (المنِيّ)؟ وأخواتها ، التي يسأل بها عن نسب الاسم العاقل أو صفته.

وعلى الرغم من تتاول المبرد للباب نفسه الذي تتاوله سيبويه أعلاه - إلا أنه لم يتطرق إلى صورة الحكاية هنا بنـحو : (المنيّ)، وإنمـا متل لها بغيرها (08)

ֵِِ حين نجد من النحويين من يشير إلى مذهب المبرد ، حين خصص (آلمنيّ) للسؤال عن العاقل فقط . ومنهم ابن يعيش وِّ شرحه لكـلام الزمخششري، حيث يقول: (وحكي عن المبرد أنه سئل عن الرجل يقول: رأيت زيداً، فأردت أن تسـأل عن صفته، فقال (أي:


المبرد ) : أقول: المنيَّ؟ وكأني أقول: الظريفيَّ أو العاليَّ؟ فعلى هذا يجوز ِِْ كل صفة ،

 مـذهب المبرد يِّ هذه القضية) تفريع منـه وقيـاس، وليس بمسـموع. قلت: كـأنـه جعل الياء ِّغ الظريفيّ ونحوه للتأكيد ...)(077 ، النحو الذي يفهم منـه إطلاق (المنيّ) عنـد المبرد على السئال عن صفة العاقل أيضـا، إضـافة إلى السؤال عن نسبـه، وليس لنسب غير العاقل أو صفتـه نصيب هنـا من المنيّ. حتى إن أبا حيـان أشـار إلى مذهب المبرد أيضـا عند تخصيص المنيّ للسؤال عن نسب العاقل، وإلى مذهب مبرمـان - الذي نقل عنـه : أنه إذا

- نسب الفرس إلى من يعقل، نحو: التميهيّ، فإنـه يسـأل عنـه أيضـا بنحو: آلمنيّى ومذهب السيراِيٌ أيضـا، الذي جعل (من) واقعة على المنسوب، فإذا قيل: (رأيت الحمـار) ثم قيل: (آلمنيّ) ؟ فمعناه: من الذي نسبت إليـه- ثم مذهب أبي العـلا إدريس( (ov ، الذي يرى أن السؤال بـآلمنيّ يشـمل ظاهرا العاقل وغيره.لكن الظاهر عند أبي حيـان نفسـه أن


عقيل مـا أطلقه سـيبويـه، على أن مـذهب المبرد غير مسـموع عن العرب، وقالـه قيـاسـا (09. وعن إمـكان زيـادة همـزة الاستفهام قبل (آلمنيّ)؟ وأخواتها وفائدة ذلك - يقول ابن الحاجب: (وزادوا همزة الاستفهام لما وسطوا مَن، وأدخلوا عليها الألف والـلام، فكأنهم اسـتضعفوا دلالتها على الاستفهام مع هذا العمل الذي لا يكـون معها ٍِِ الاستفهام، فأدخلوا الههزة يِ أوله لقوة أمر الاستفهام)(7) ، وهو مـا يفهـم منـه جواز حذف الههزة، وجواز زيادتها يِّ صور الحكاية جميعها ، والأكثر - كمـا ذكر الرضي - هو الزيادة، لجواز الجـمع بين الههزة ومَن الاستفهاميتين(ا").

فحين الزيادة يقع إدغام الههزة بالألف يخ (آلمنيّ) وأخواتها ، فينشنأ عن ذلك ألف

وينبه ابن الحاجب على بعض أمور تتعلق بصور الحكاية هنا، وهي أن السؤال عن الصفة المنسوبة لا يتحقق بإدخال الألف والثلام فقط على (مَن)، بل لابد من إلحاق ياء النسب أو الصفة بها، لأنه لم يعرف بأنه صفة، لعدم اختصـاصها بها، بخـلاف ما إذا كان معها الياء الملحقة بآخر (مَن)، فيعلم حينئذ أن الاستفهام عن الصفة (†7). وهذا مـا أشـار إليه بهاء الدين ابن النحاس أيضا (TT).

ولنلك لوحظ أن أبا حيان يمتل لجملة مـا قبل الحكاية بنحو: (قام زيد القرشيّ)، ، على أن من لم يعرف المراد بهذا القرشيّ فإنه يستثبت عنه بعدئذ بنـحو: (الْمَنِئيُ؟؛ ؛ وكأنه قال: (أَهُوَ القرشيُّ)؟ فنابت (مَن) عن حرف الاستفهام، وأدخل عليها لام التعريف وحرف النسب، حكاية بما يوصف به ويضاف إليه، فيطابقه ٌٌِ الإفراد والتذكير وفروعهما (7\&).

أما غرض هذا النتحو من الحكاية فنجده عند ابن يعيش، إذ يذكر : أن الإنسـان

 ؟، ودلالة تركيب الحكاية هذه عبر عنها بقوله : ((فَجئت بمن، لأن مَن يُسأل بها عن الرجل المنسوب أو الموصوف، وأما علامة النسب - التي هي الياء - فليعلم أنه يسأل عنه منسوبا، وأما الألف واللام فلأنه إنمـا يسأل عن صفة العبارة عنها بالألف والثلام ...) ${ }^{\text {(70) }}$

ونجد أبا حيان ينبه إلى توقيت اختيار السؤال عن الصفة أو السؤال عن صاحبها ، پٌ جمل الحكاية هذه، المشتملة على صفة منسوبة وموصوف بها ، حيث يقول: (فإن فههت الصفة المنسوبة ولم تقهم الموصوف به - لـم تحكِ، بل تقول: مَن زيدُ القرشيُّ؟ إلا على لغة من يحكي العلم المتبع، وهو قليل ...)(71) ، ويفهم من قوله أنها لا يحكى بنحو: (آلمنيّ)؟ أو إحدى أخواتها - من صور الحكاية هنا - إلا إذا أراد الحاكي السؤال عن نسب العلم أو صفته، لا عن العلم ذاته، الذي له هنا ضابط نحوي پِ


حكايته موصوفا (TV) . وإذا قيل: (آلمنيَّ)؟ فهذا حكاية على لغة من يسـأل عن العلم المتبع الوارد پِّ (رأيت زيدا القرشيَّ).

ومن التتبيهات أيضا مـا يتعلق بنوع جواب السؤال يِن الحكاية هنا، وعنه يقول ابن يعيش: (ولا يحسن أن يقع يٌٌ جواب المنيّ غير النسب إلى الأب - نحو: الثقفيّ والقرشيّ -
 أو غيره.

وبقي من الكـلام ٌِِ هذا النحو من الحكاية البحث فيمـا تستحق صوره من البناء
 باقية على بنائهاء أم تعد من المعرب وهي مزيدة بالحروف؟

الإجابة عن السؤالين تقتضي ابتداء التمهيد لها ببيان وظيفة الحروف المزيدة پِ
 الإعراب، ثم متابعة إعراب النحويين لبعض صور الحكاية هنا.

فمن الطبعي أن كلا من همزة الاستفهام - الجائز زيادتها غالبـا ، والجائز حذفها قليلا - والألف واللام - من غير العوامل النحوية التي تحدث إعرابا فيما يقبله من الكلم، وإنما لكل منها وظيفة محددة وهي مزيدة قبل (مَن) وٌِ الحكاية بجميع صورها، إذ تفيد الههزة تقوية السؤال بمن، وتفيد الألف واللام بأن المسؤول عن نسبه أو صفته معرفة، وزيادتها تسهم - على ما يبدو - پٌ إضعاف شبه (مَن) بالحرف پِ جميع صور الحكاية بها ، حتى تتهيأ للإعراب.

أمـا مـا بقي من الحروف الزائدة يٌْ اسم الاستفهام (مَن) وٌ صْ صور الحكاية جميعها أيضا فإنها تتهض بالقول بإعرابها ، بالإضافة إلى إسهامها پٌِ إضعاف شبهها بالحرف أيضا ـ وهذه الحروف هي:

ياء النسب، وهي تفيد نسبة (مَن) إلى الاسم المجرد منها ، بوصف جملة الحكاية متضمنة سؤالا عن نسبه أو صفته. وعلى هذه الياء وقعت حركات المسيؤول عن نسباه، رفعا أو نصبا أو جرا، حال حكاية المفرد المذكر ٌِْ نحو: (آلْمَنِيّ) ونحوها.

وتاء التأنيث، التي تشير إلى حكاية المؤنث، وعليها تقع حركات المسؤول عن نسبها، رفعا ونصبا وجرا أيضا ، يِّ نحو: (آلْمنيِّةَ)؟ وأخواتها.

ثم هناك آخر ما يلحق من الحروف بالاسم يٌْ نحو: (آلمنيَّان)؟ وأختها ، و: (آلمنِيَّنْ)؟ وأختها، حيث الألف واليـاء، اللتان تثيران إلى المثتى المعرب المسؤول عن نسبههـا، رفعا

ونصبا وجرا، والنون هنا كالنون الواقعة عوضا عن التتوين يٌ الاسم المفرد.
 الدالة على المثتى المؤنث المعرب المسؤول عن نسبهها. وكذلك يِّ (آلمنيّين)؟ وأختها، و: (آلمنِيّين)؟ وأختها، حيث الواو والياء، اللتان تشيران إلى جمع المذكر المعرب المسؤول عن نسبهم.

وثمة الألف والتاء يٌِ (آلمنِيّات)؟ وأختها، ممـا يشير إلى جمع المؤنث المعرب المسؤول
عن نسبهن، حيث تظهر علامة إعرابهن على التاء، رفعا ونصبا وجرا.
فالملاحظ يِْ صور الحكاية تلك عدم بقاء نون (مَن) على حالها من السـكون، بل
 (من) الاستفهامية بها شيئا واحدا، كالحاصل ٌِِ نحو: (القرشيّ)، الذي تظهر على يائه حركات الإعراب الثڭاث.

إلا أن أصل (مَنْ) وٌِ (آلمني) وأخواتها مبني، وأصل (قريش) يٌٌ (القرشي") معرب.
وهذا من المثشكل الذي قد يدعو إلى الخلاف پٌِ حكم صور الحكاية هنا من حيث البناء والإعراب، مهـ يحتاج إلى ضرورة متابعة كـلام النحويين عن هذا النتح من الحكاية، لمعرفة موقفهم منه.


فسيبويه،، - بعد عرضه لثيء من أمثلة الحكاية هنا- يقول: (وتحمل الكلام على ما حمل عليه المسؤول إن كان مجرورا أو منصوبا أو مرفوعا ... )(V.) ، والمراد هنا أن يحمل إعراب صيغة الحكاية (آلمنِيّ) ؟ وأخواتها على إعراب المسئول عن نسبه أو صفته، بحركات أصلية أو فرعية، مراعيً فيها حال الاسم المحمول عليه الوارد فيمـا قبل الحكاية، من حيث الإفراد أو التثنية أو الجمع والتذكير والتأنيث ـ وهذا النـحو من الإعراب هو المضمن أيضا يٌِ كـلام ابن عصفور حين قال: ( ... وتجعله (أي : آلمنيّي
 وعن الحمل الذي ذكره سيبويه يقول أبو حيان: (وقيل: إذا قيل: ضرب زيداً ، قلت: المنيَّ ؟ تحمله على كالامه،، مرفوعا ومنصوبا ومجرورا ...) (YY) ، لكنه بعدئذ يشير إلى إمكان إجراء الخلاف ٌِ صور الحكاية هنا ، حيث يقول: (ويجري فيهه الخلاف، أهو إعراب $\uparrow$ أم لا ؟ .... (VYT) . والقول نفسـه عند ابن عقيل(VE) ، حيث يظهر من كـلامهمـا إطلاق الخـلاف ٌِِ حكم إعراب الصور، من غير أن يقطعا فيها بحكم، سواء أكـان باستمرار البناء فيها، أم بصيرورتها معربة، أم بإمكان المران الاتجاه بها إلى الواسطة، الما الأمر
 الحكاية، على الرغم من حاجة (مَن) فيها إلى تحديد مـا تستحقةه من أحد هذه الأحكام الثـلاثة وهي مزيدة بالحروف.

وقبل ابن عصفور وأبي حيان وابن عقيل نجد أن يِّ كـلام الرضي مـا يشير إلى أن هذا النحو من الحكاية معرب، إذ يقول: (وإنمـا جاز الجمع بين مَن الاستقهامية وهمزة الاستفهام - لضعف تضمنها (أي: تضمن مَن) للاستفهام بمعاملتها معاملة المعربات، التي لا تتضمن معنى الحرف، وذلك بإدخال اللام عليها (يريد : الألف واللام)، وإلحاق ياء النسب بآخرها ...) فإن مَن ضعف تضمنها للاستفهام، لصيرورتها معربة، بسبب معاملتها معاملة المعربات، التي لا تتضمن معنى الحرف، وهي دخول لام التعريف عليها ، ولحاق ياء النسب بها، ، فأتى بحرف الاستفهام)(V7)

وعلى نحو صريح نجد ابن جمعة قد صرح بالحكم الإعرابي ٌِْ صيغ الحكاية
 ليؤكد على الإعراب بالرد على من يفترض امتتاعه، يٌٌ قوله: (ولا يقال: لو كانت معربة لزم أن يكون الشيء معربا مـ وجود السبب المانع عن الإعراب، لأنا نقول: إنمـا يلزم ذلك إن لم تكن ياء النسب نقلتها عن حكمها كمـا نقلت الأسماء إلى الصفات، . ${ }^{\text {(VN) (... }}$ )

أمـا الحال الإعرابية المختارة لأي من صيغ الحكاية هنا فقد فهم من كلام من
 رفعا أو نصبا أو جرا - ، وهذا النحو من الإجراء نجده بعدئذ يٌ كـلام ابن جمعة أيضا ، إذ يقول: (... والإعراب جارٍ عليها مطابقا لإعراب الاسم المتقدم، رفعا ونصبا


 مـلاحظة أن اختيار الحال الإعرابية يِّ الحكاية ليس مقصورا على نحو: (آلمنِيّ ؟)، وإنما يشمل جميع صور هذا النحو من حكاية المسؤول عن نسبها أو صفته، إفرادا وتثثية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا.

وأما ما يجوز من أوجه إعرابية لجميع صور الحكاية هنا، فلم يقع بين يديّ من أقوال متضمنة أوجها محددة من الإعراب، إذ لم يُعنَ النحويون - المنقول عنهم كلامهم ٌِّ المسألة - بهذه الأوجه حين حكاية كل من الرفع أو النصب أو الجر، وكل هَمِّ بعضهم منصب على القول بإعراب الصور بالحمل على إعراب المسؤول عن نسبه أو صفته. غير ما فهم من كـلام سيبويه حين قال: ( ...، وذلك قولك: رأيت زيدا ، فتقول:
 صور الحكاية بنحو: (آلمنيّ؟) وأخواتها بما يوضح معناهـا أو يقابلها من تقدير - وهو: (القرشيَّ أم الثقفيَّ؟)، فتكون (الثِّ صورة منها تابعة يٌ إعرابها إعراب المسؤول عن


نسبه أو صفته - رفعا أو نصبا أو جرا - ، على أن (آلمنيّ؟) وأخواتها قد عوملت معاملة الاسم المعرب الواقع صفة لما قبله وهي مزيدة بالحروف السـابقة واللاحقة، والإتباع هنا على الصفة لما قبلها، وجعل (مَن) الاستفهامية وما معها من الحروف كالكلمة الواحدة المعربة، والملحقة بالمشتقات، لاشتمالها على ياء النسب.

ومن الملاحظ هنا أن الحركة الإعرابية يِّ حكاية جميع الصور - الأصلية منها والفرعية - هي الحركة الدالة على حال المسؤول عن نسبه أو صفته من الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا - ، ولم يلحظ قطع أي صورة من الحكاية هنا إلى الرفع - حال كون هذا المسؤول عنه منصوبا أو مجرورا - ، إذ لو وقعت مرفوعة - كـما ـٌِ نحو: (آلقرشيُّ؟) لمن قال: (رأيت زيدا) - لأمكن الرفئ على الاستئناف، ولكان الـن تقدير
 الحكاية هنا وحركتها مخالفة لحال إعراب المسيؤول عن نسبه أو صفته. ويجوز عندي إعراب أي صورة من صور حكايات الرفع هنا - على الاستئناف أيضا ، قياسـا على مـا أشير إليه من قبل.

وعلى أية حال، فإن علامة الإعراب الأصلية أو الفرعية - رفعا أو نصبا أو جرا تكون ٌِِ صور الحكاية بحسب إعراب المسؤول عن نسبه أو صفته، من حيث الإفراد والتثية والجهع والتذكير والتأنيث. وِّنِ حال الإعراب بالحروف - وهي الألف أو الواو رفعا، والياء نصبا أو جرا پِ المثتى بنوعيه وجمع المذكر - فإن النون بعد الحروف كالنون الواقعة عوضا عن التتوين پٌ الاسم المفرد، وٌٌِ ذلك كِله حركت نون (مَن) الساكنة أصـلا - بالكسر لتجانس ياء النسب، ولا فرق وِّ ذلك كلله بين أن تسبق (آلمنيّ؟) وأخواتها بهمزة الاستفهام على الكثير، أم بدونها على القليل. بل الإعراب فيهها واحد من حيث أوجهه وحركاتها كـمـا أسلفت.

ومن الملاحظ يِّ صور الحكاية موضح الدراسـة هنا أن النحويين ٌِِ هذه المسـألة قد استتْمروا مـا يسبق (مَن) الاستفهامية من الحروف وما يلحق بها - وِّ جعل (آلمنِيَ؟؟)
 الآخر، ولم يسعوا إلى الدفاع عن إبقاء (مَن) على حالها من البناء كمـا هِ أصل
 عليها حين الحكاية بها مزيدة بالحروف، أو أنها غير متضمنة معنى الحرف كمـا ذكر الرضي(10)، فلم تبق على حرفين وهي مسبوقة وملحقة بشيء من الحروف، بل جعلت معها كالاسمم الواحد الممكن إعرابه بعلامـات ظاهرة، أصلية كانت أم فرعية.

 لم أجد مثالا لوقوعها قبل (من) الاستفهامية ٌِْ غير الحكاية، نحو: (أمَن عندك)؟ على الرغم من افتراض سبقها بها أصـلا، لكن استغني عنها لفظا للزوم الهمزة لها
 الحروف أيضا - لم أجد مثالا لوقوعهها قبل (مَنْ) هٌِ غير الحكاية، نحو: (المنْ عندك)؟، ولا ياء النسب بعدها، نحو: (مَنِيّ عندك)؟. ومع ذلك حكم على صور الحكاية كلها بالإعراب، بعد توظيف كلي لا جزئي لهذه الحروف السابقة والثلاحقة المتضافرة معا، للحكم على (مَن) بالإعراب، الذي أغفل فيه مـا كانت عليه (من) هوِ صيغة الحكاية - من شبهها بالحرف وبنائها ، حيث نقل الإعراب بعدئذ من آخر الاسم المنسوب إليه - وهو (من) الاستفهامية - إلى ياء النسب، وحركت نونها من سكون إلى كسر مجانس للياء، ثم حركت الياء الملحقة بها بحركات إعرابية أصلية بوصفها جزءًا منها يصح وقوع حركات الإعراب عليه - ، ثم زيد عليها من حروف التأنيث والتثية والجمع ما يحقق حكاية المفرد المؤنث، أو جمعه، ، أو حكاية المثنى بنوعيهه، أو جهع المذكر، والإعراب حينئذ بعلامات أصلية أيضا يٌ حكايتي المفرد المؤنث وجمعه، وفرعية فيما بقي من الأجناس.

ذلك تحليل مـا وقع يٌ صور الحكاية موضع الدراسة، ، بما يسـاير القول بإعرابها، وبها عليه من ملحوظات، قد تسـاق حين الشكك فيه أو حين مناهضتها لـه، وبخاصة مـا


لوحظ من: إطلاق أبي حيان وابن عقيل - كمـا مـر - القول بإجراء الخـلاف ِِْ الحكم على هذه الصور، من حيث الاتجاه إلى إعرابها أو غيره، مـما قد يشير إلى اختبار صحة القول ببنـائها ، الذي لم يلحظ يِض كـلام كثير من المعربين المنقول عنهم هذا النموذج من الحكاية، بل الملاحظ سـكوتهم عنه، وعدم إضعاف القول به أو منعه، بعد الاكتفاء

بجعله معربا.
ولعل مـا سـأسـوقه من أسبـاب ينهض بإعراب هذا النتحو من الحكـاية ويؤكده، ويناهض - پِ تصوري - الاتجاه إلى بنـائه، أو يمنـع القول به. ذلك أن الملاحظ ِيْ صور الحكايات : أن مـا وقع من حركات على ياء النسب وِ حكاية المفرد المذكر - لم تختلف عن حركات المسئول عن نسبـه يِ جمل مـا قبل الحـكاية، وكذا مـا وقع منها على مـا بقي من صور الحكاية من حركات أصلية يٌ بعضها وفرعية وِّ بعضها الآخر، بل كانت جميع هذه الحـركات حركات إعراب المسؤول عن نسبـه، رفـا ونصبا وجرا، وبها صـارت (مَن) معربة لا مبنية، طالما كانت مع هذه الحروف شيئا
 بعضهـا النون - بعد ألف الاثــين وواو الجهـع - عوضا عن التتوين الواقع عِّ الاسـم المفرد المعرب أيضـا . وكل هـا هـمـا ينـاهض القول بالبنـاء، ويعزز القول بالإعراب.

ويضعف يِّ تصوري تقسيم كل من تراكيب صور الحككاية هنا إلى قسـمـين أحدهمـا: (آْلَمن)، أو: (الْْمَن)، بحذف الههزة جوازا، وآخرهـا: (ياء النسبب) ومـا اتصل بها من حروف بعدئذ - ، ليقال ببناء اسـم الاستفهام دون مـا ركب معـه من حروف ملحقة بـه بعدئذ. بل الاسـم والحروف شيء واحد، وبخاصة هع ياء النسب، التي لا تقع بمفردهـا يٌِ الكلام حتى لو قيل باسميتها عند الكوفيـن كمـا مر، إذ لا تقع إلا متصلة باسـم، للدلالة على النسب أو الصفة، وعليها حركات إعراب هذا الاسـم المنسوب المذكر، أو على التاء المتصلة بها حال حكاية المفرد المؤنث، أو على التاء الواقعة بعد الألف المتصلة بها حال حكاية جمعه، أو باتصـال علامـات الإعراب الفرعية بها حال حكايتي المثتى بنوعياه وحكاية جمع المذكر.

حتى إن هذه الحروف المزيدة ٌِِ (مَن) الاستفهامية - بخاصة الههزة، والألف والثلام، وياء النسب - لا يمكن الاستدلال بها على بناء (مَن) وٌِ صور الحكاية جميعها، بوصفها مما يصح دخوله أصـلا على مبني أو معرب نحو: (أكتاب؟ - أهذا؟
 الدخول عليها - حتى وإن كان بدرجات متفاوتة - ، مهـا يعني نفي كون هذه الحروف من عوارض الإعراب مثلمـا عدم كونها من عوارض البناء - كمـا مر من قبل وِّ كلام السيوطي - ، وٌْ حين أرى أن ياء النسب الملحقة بمن تتهض بإعراب صور الحكاية، لإمكان تحريكها بعلامات الإعراب الأصلية - رفعا ونصبا وجرا - ، أو أن يجيء بعدهـا علامات الإعراب الفرعية المتصلة بها - حال المثنى بنوعيه وجهع المذكر - ، وكذلك الحال بالنسبة للتاء الملحقة بمن بعد الياء، حيث يمكن أن تتهض بإعراب صورة الحكاية ٌٌِ (آلمنية) وأختها ، وٌٌِ (آلمنيات) وأختها ، لإمكان وقوع حركات الإعراب الأصلية عليها أيضا.

ثم لا التقات إلى ما نقل عن الكوفيين من أن ياء النسب اسه، إذ لو اتقق على كونها اسهما لما صح القول بإعراب صور هذا النحو من الحكاية على إتباعها لما قبلها أو الاستئنـاف بها ، ولأعربت (مَن) وأخواتها المزيدة بالحروف على الإضافة فقط، بل إن هذه الياء حرف ملحق باسم الاستفهام، وهي وما بقي من الحروف بهنزلة الاسم الواحد، وليست بحرف ولا شبيه بالحرف، ولم يظل آخره على حركة واحدة كالمبني، وإنما تحرك آخره بحركات إعراب لا بناء، والعامل فيه هو العامل ٌِ المسؤول عن نسبه نفسـه - الواقع فيما قبل الحـكاية - ، بوصف المحكي تابعا للمسؤول عن نسبه أو صفته.

فالظاهر لنا - بعد كل ذلك - عدم جواز القول ببناء صور الحكاية هنا ، لا وِ حال إتباعها لما قبلها، ولا وٌِ حال الاستئناف بها وٌِ كـلام مقطوع إعرابه عما سبق. وكأن مـا أورده كل من أبي حيان وابن عقيل - بإجراء الخـلاف وِ الحكم على هذا


النحو من الحكاية - مجرد نافذة، لاختبار مدى قبول القول بغير إعرابه، كـالقول بالبنـاء على وجه الخصوص، الذي لا يبدو لنا قبولـه بأية حال.

وكذلك لا يصـح النظر إلى الحـكاية تلك مـن جانبـين، وهمـا : أصل مـا كانت عليـه (مَن) فيها من البناء قبل الحـكاية ثم تراكيبها مع الحروف حال الحكـاية، ليقال بعدئذ بتوسطها بـين البناء والإعراب، بل ينظر فـسسب إلى مـا آلت إليـه بعد الحكاية، ، ولا شـأن لنـا بـأصلها قبل أن تحـكى، حيث إن المحققين من النحويين يرفضون أصـلا القول بالواسطة . لأنه يفضي إلى القول بأن الكلمة لا مبنية ولا معربة، بل الصحيح أحد حكهـين إمـا البنـاء، وإمـا الإعراب(.(9).

فلعله بذلك يمكن تأكيد القول بإعراب صور الحكاية جميعها، وبخاصة حين إتباع إعرابها إعراب المسـؤول عن نسبـه أو صفتـه ِِّ جمل مـا قبل الحـكاية ، رفعا ونصبا وجرا، تطبيقا لمبدأ الحمل المذكور من قبل يِّ مستهل إعراب الصور، وتفعيـلا لمبدأ الأخذ بإجمـاع جمهور النحويين الذين قالوا بالإعراب هنـا ، وطردا للبـاب على وتيرة واحدة، بعدم استثناء أي صورة من صور الحـكاية هنـا من هـا الحـكم بالإعراب، لاشتتمالها كلها على علامـاته، الأصليـة أو الفرعيـة.

## Y) الحكاية باسم الاستفهام (أيّ) المزيد، وصوره، وحكمها الإعرابي :

 يسأل بأيّ الاستفهامية عن العاقل وغيره - كهما مر من قبل پِّ أضرب الحكاية(9) - ، وथٌ الحكاية بهه هنا مزيدا ببعض الحروف خلاف، حيث نجد الرضي يقول: (وأجاز الأخفش الاستفهام بأي على وفق آلمني قياسا، فقال: يقال: sآلائيّي، فيصلح للمنسوب إلى العاقل وإلى غيره ...)(9). وقال أبو ألمو حيان: (وقيل: الأقيس
 الصورتين من الحكاية بأي"، اللتين تبدوان ممنوعتين عند الرضي، إذ يقول بعدئذ: (والوجه المنع، لعدم السمـاع، ولاستتقال الياءات ...)(98).

ومن تحليل هـاتين الصورتين نجد مـا يأتي:
أن وِّ رسم الصورة التي ذكرهـا الرضي - اضطرابا إملائيا، حيث رسمت هكذا (ءءآلائي)؟ وكـأنها استفهام عن صفة الآلاء التي هي بمعنى: النِّبم، وصواب رسمها:
 النسب المثددة بعد ياء (أيّ) نفسها المشثددة أيضا، لحكاية المسؤول عن نسب المفرد المذكر، غير العاقل، بها وبالصورة التي ذكرها أبو حيان، وهي: (الألّيْوِيّ؟)، التي زيد
 (أيّ) واوًا ، كـراهة توالي أربع ياءات وِن صيغة الحكاية هنا.

ويبدو جواز الحكاية بأيّ المزيدة بالحروف مـع كل عدد أو جنس كما مر پو آلمنيّي وأخواتها إلا جمع السـلامة المذكر، الذي لا لا يكون إلا لعاقل(90 ) . ويبدو أيضا جواز حكاية إعراب كل مسئول عن نسبه مهـا جاز هنا، رفعا ونصبا وجرا. فقياسا على الصورتين اللتين ذكر إحداههـا الرضي عن الأخفش، والأخرى التي ذكرها أبو حيان يمكن يٌ تصوري أن يحكى غير العاقل من المعارف مراعىً فيه الإعراب والعدد والجنس بالصور الآتية:



جمل الحكاية كحركة المسئول عن نسبه أو صفته رفعا ونصبا وجرا.
 والعنـزة عشـبا) ونحـو: (آلأيَّيِّيَّنَ)؟ أو : (الأَيُوتيَّين)


 والحصـان)، مع مـلاحظة استثقال الياءات الأربع التي تعاقبت پِّ بعضها.


ونحو : (آلأَيِيَّات)؟ أو : (الأَيْوِيَّات)؟ رفــا لمـن قـال: (ســارت البقـرة والنـاقـة والعنـزة) مـع جهع المؤنث.
 والعنزة) أو : (سـرت مـع البقرة والنـاقة والعنـزة)، مـع مـلاحظـة اســتثقال اليـاءات الأربـع التي تعاقبت پِ بعضها.

وليس ثمة مـا يدعو إلى حكاية العاقل باسـم الاستفهام (أيّ) المزيد بالحروف كمـا سبق مع غير العاقل - ، استغنـاء بالحـكاية بنحو: (آلمنيّ)؟ وأخواتها المــكن استتعمالها لحكاية العاقل من المعارف بالصور المتعددة المراعى فيها العدد والجنس والإعراب - كمـا سبق(97) - ، حتى وإن جاز السؤال بأي الاستفهاميـة أصـلا عن المعارف، كمها سبق (av).

أمّا إعراب هذه الصور من الحكاية فلم يُشِرِ الرضي ولا أبو حيـان إليـه، وِِ تصوري أنه لا إشـكال فيـه، إذ إن (أيّ) معربة أصـلا - كمـا سبق(9^) - وقد بقيت على حالها من الإعراب وهي مزيدة بـالحروف حال الحـكاية بها ، وإعرابها من وجهـين، إمـا على إتباعها للمسئول عن إعراب نسبـه أو صفتـه، وإمـا على الاستئتـاف بها كـما مر من قبل أيضـا. وبهذا لم يختلف إعرابها عن إعراب (آلمنيّ) وأخواتها كمـا مر، من حيث ، إعرابها بالحركات - حال حكاية كل من المفرد المذكر والمفرد المؤنث وجمعـه أو بالحروف حال حكاية المثتى بنوعيـه، ومن حيث إتباعها والاستئنـاف بها أيضـا. والأولى من كل هـه الصور السؤال بـأيّ عن أي عدد أو جنس أو إعراب مــا ذكر - وهي مجردة من الحروف - ، أخذا بهنع الرضي لهذا الشكل من الحكاية، بوصفه غير مسموع، وربمـا اكتُفِي بالحـكاية بنحو : (آلمنيّ) §وأخواتها مع العاقل وغير العاقل، على أن سيبويـه - كمـا جاء يِશِ كـلامـه من قبل، وكمـا ذكر بعض النحويـين عنـه من قبل أيضـا - أطلق الحكاية بها دون تخصيصها بالعاقل، وجعل غيرهـا لغير العاقل . وهو مـا ذهب إليـه بعض النحويين.

## (ץ) الحكاية باسم الاستفهام (مـا) المزيد، صوره، وحكمها الإعرابي :

 ويغلب على هذا الاسم أن يسـأل به عن غير العاقل من المعارف، عَلمَا كـان أم أم غير عَلم . وتتحقق الحكاية به هنا بأن يسبقه هـمزة الاستفهام، ثم تلحق به ياء النسب المثـددة، فيكون الاسم بما فيه من الزيادة محكيا بنفسـه من خلال صورتين رئيستين، يتفرع منهما صور أخرى، للسؤال عن نسب غير العاقل أو صيغته.فالصورتان الرئيستان هما: (آلمائيّ) و: (آلماويّ)، ويجوز حذف همزة الاستفهام منهمـا، ليقال: (المائيّ)؟ أو : (الماويّ)؟ قياسـا على جواز حذفها كمـا مر من قبل ِون (المني")؟ مع مـلاحظة عدم إمكان إلحاق اليـاء يو الصور الأربع إلا بعد الإتيان بههزة بعد (مـا) إثباعا للألف فيها، مـع إمكان قلبها واوا - كـما يِّ النسبة إلى (كسـاء) ليقال: كسـائي، أو: كسـاوي_ (99) - وكذلك مـلاحظة حركة ياء النسب فيها بحسب حال الـو إعراب المسؤول عن نسبه أو صفته قبل الحكاية - رفما ونصبا وجرا - ، للسئال عن نسب أو صفة غير العاقل من المعارف فإذا قيل: (وقع الحمـارُ) قيل: (آلْمَابِئَّ)؟ أو : (الْمَاوِيُّ)؟ أي: (أهو الوحشئُ)؟ وهكذا حين السئوال عن نسبـه أو صفته نصبا وجرا مع تحريك ياء النسب بالفتح والكسر.

أما الصور الأخرى المتفرعة فلم أجد من النحويين من أشار إليها عند السؤال عن
 همزة الاستفهام من أولهها . أو المثثى المذكَر بنحو: (آلْمَائيَّان)؟ أو: (آلْمـاوِيَّان)؟ حال الرفع، وحال حكايتي النصب والجر بنـحو: (آلْمائِيَّين)؟ أو : (آلماوِيَّين)؟ وكـنَ

 يعقل من الذكور والإنات بنح : (آلمائيَّات)؟ أو : (آلماويَّات ؟ و وكذا حـا مـلاحظة تحريك التاء يو حكايتي المثثى المؤنث والجهع بحركات المسؤول عن نسبه، رفعا ونصبا وجرا، وعدم جواز السؤال عن نسب أو صفة مـا لا يعقل بما يشير إلى جهع السـلامة لمذكر، بوصفه خاصـا بمن يعقل فقط، ويغني عنه السؤال بصيغة جمع المؤنث


كمـا مثل لـه.
وهذا النحو من الحكاية وقف عنده بعض النحويين، ومنهم ابن يعيش، حيث
يقول: (فعلى هذا لو قي : رأيت لاحقا وأريد البعير، وأردت أن تسـأله عن صفتـه -
 قرره ابن عصفور أيضا(1.1).

أمـا ابن الحـاجب فيشير إلى مـاذهب إليـه بعض النحويين يِّ هـذا الأمر، فيقول: (وإن كان صفة العلم منسوبة إلى مـا لا يعقل - كالمكيّ والبصريّ - فـلا يجوز: آلمنيّ اتفاقا ، قال المبرد : القيـاس آلمائيّع أو : الماوِيّء. قال السيراوٌِ: تفريع منـه (أي من المبرد) وليس بمسـموع ... ) (٪•. ويقول أبو حيان: (وقال المبرد : ...، وأمـا نسبـة مـا لا يعقل فالقيـاس بما ، لأنها لـه، فإذا قيل: رأيت الحمـار، وأردت نسبتـه - قلت: آلمائيّ؟ و آلماويّ؟ وقال مبرمـان: إذا سـألت عن نسب مـا لا يعقل - نحو: أعوج، و: لاحق، و: ضمران - قلت: آلمائيّ؟ و: آلماويّ؟ لأنه لا يعقل، والسـؤال عنـه بهـا ...، وقال السيراِيٌ...، فإن نسبت إلى مـا لا يعقل - كالوحشيّ والبَكِيّ - قلت: آلمائيّ، و: آلماويّ؟ ... ولم يسـعع: آلمائيّ وآلماويّ،


ومذهب المبرد المذكور نجده أيضا عند ابن عقيل، على أن الصـحيح ٌِ المسـألة
 وعلى ذلك يمـكن القول بأن حكم (آلمائيّ) و (آلماويَّ) ِِّ قياس المبرد ومبرمان لا يبعد عن حكم (آلمنيّ) فيمـا سبق، على أن كـلا منهمـا معرب أيضـا كإعرابها، ، وحركات الإعراب ظاهـرة على الياء فيهمـا أيضا . فإذا كـان المسئول عن نسبـه مرفوعا كانت عـلامة الرفع الضمـة، فيححكى بنـحو: (آلمائيُ)؟ أو: (آماويُّ)، لمن قال: (أتاني البعير) وإذا كان منصوبا كانت علامة النصب الفتحة، فيحكى بنتحو: (آلمائيَّ) أو: (آلماوِيَّ)؟ لمن قال: (امتطينـا البعيَر)، ، وإذا كـان مجرورا كانت علامـة الجر الكسـرة، فيححكى بنحو : (آلمائيِّ؟ أو : (آماوِيِّ)؟ لمن قَال: (وضعنـا المتاعَ فوقَ البعيرِِ).
وبعـد :

فذلك نموذج الحـكاية موضع الدراسـة، النحو الذي كانت أداة الاستفهام فيـه على حدة - كل من (مَن)، أو : (أيّ)، أو : (مـا)، المزيدة قبلها وبعدهـا، بصورها المتعددة، التي تحكي نسب كل من : المفرد أو المؤنث أو الجهع، تذكيرا أو تأنيثا، رفعا أو نصبا أو جرا. والنحو الذي سمع بعضـه يِ كـلام العرب، وبعضـه الآخر من أقيسـة النحويـين ومهـا تقتضيـه الدراسـة من إكمـال مـا لزم من صوره بالقياس عليها أيضـا.

ولعل من المناسـب أن أتبع دراستتي لـه بكلمـة أخرى شـاملة، تجهع مـا تفرق فيـه من معطيـات لغوية ونحوية، وتجمل مـا يتضـنـنه من فوائد، ومـا يقتضيـه من متطلبـات وذلك ِّ

## خاتمة الدراسـة :

حمدا لله - جل شـأنه - ، وشكرا لـه على مـا أنعم مـن الإعانة على إتمـام هذا البـحث ، والوصول به إلى خاتمـة المطاف، التي أُضَمِنِّها أبرزَ مـا لـه من مسـائل وأحكـام، مقرونتة بأهـم مـا ارتأيتـه من نتائـج وتوصيـات فيمـا يلي: ا. أن للحكاية يِ العربية نمـاذج عدة من التعبير، وتتحقق بإحـدى الجمـل الخبريـة أو الإنشـائية، الـتي يظل فيهـا الكلـم أو الكــلام المعـاد للحـكايـة علـى هيئتــه الـتي
 وهذا هو المفهوم الأصلي الموافق لتعريف الحكاية يِّ اصطللاح النحويين على نحـو مباشـر.
Y أسمـاء الاستفهام المزيدة ببعض الحروف الدالة عليـه سـواء أكــان معرفـة لعـاقـل أم لغـيره، ومفـردا أم مثنـى أم جمعـا، ومــذكرا أم مؤنتـا، مرفوعـا أم منصـوبا أم مجرورا، وبعـلامـات أصلية حينـا أم فرعية حينا آخر . وهــذا وِن تصـوري مـن الملحـق بمفهوم الحـكاية اصطلاححا ، على نحو مـا سـأناقشــه فيمـا بعد.

r. أن ثـة ثلاثة أسمـاء استفهام رئيسة يتحقق بهـا وبـالحروف المزيـدة فيهـا هـذا النـحو
 الاسـتفهام غالبـا ، فـالألف والـلام بعـدها ، ثـم ـٌِ آخرهـا يـاء النسـب، ليقـال مـثلا: (آمـنيّ) ؟ مـع العاقـل كـثيرا ، و: (الأيـويّ)؟ مــع العاقـل وغـيره، و: (آلمـائيّ)؟ لغـير العاقل، وغيرها من صور الأسماء الثلاثة، التي تحكي العدد والجنس والإعراب،
 بأسمائه الثـلاثة اشتـراكهها پِ> كـثير مـن مسـائله وأحكامـاه، دون فـروق تتـاهض كونــه نموذجـا واحــدا مـن النهــاذج الملحقــة بالحكايــة، حتـى وإن كــان ثهـة اختصاص لبعضها بالسئال غالبـا أو قليلا عن نسب العاقل أو غيره، إذ إن يٌِ الأمر متسعا كهما أشير إليه هٌِ موضع دراسـة الحكاية بكل منها. ع. أن ما جعله النحويون من (آلمنيّ) و (الأيويّ) و(آمائيّ) وأخواتها من الحكاية - إنمـا هـو على نحـو غير مباشـر لمفهومهـا الاصطـلاحي عنـدهـم • إذ إن الظـاهر يٌ جهــل الحكاية بها أنه قد استعيض بأحدها - وهي مزيدة بالحروف - عن المسؤول عن نسبه أو صفته، المفترض نقله مـن كــلام سـابق إلى جملـة الحكـايـة دون تغيير وِ حروفـه وحركـاتـه، فلـم يســأل عـن نسـب العــم أو صفتـه إلا بأحــد هــذه الأسمـاء
 نسبه أو صفته معرفة - ، وعلى ياء النسب - الدالة على كون المسؤول عنه نسبا أو صفة معينة - ، وعلى ما بقي من الحروف الزائدة، الدالة على العدد والجنس
 بالحروف من نماذج الحكاية اصطلاحا عنـد النحويين، لبعـد تصـور أن المسـؤول عـن نسـبـه أو صـفتـه - بهـا اشـتمل عليـه مـن عــد وجـنس وإعـراب - هــو اســم الاستفهام نفسـه المزيد بالحروف، فضـلا عن أن جمـل مـا قبـل الحكايـة قـد خلت من اسم منسوب إليـه أو موصـوف بـه، نحـو : (آلقرشـيّ)؟ أو (آلظريفيّ)؟ وغيرهمـا ممـا يقدره النحويون بعد الحكاية هنا ، تبيانا للمقصود بنحو : (آلمنيَّ) ؟ المحكي

لمن قال : (رأيت زيدا)، وهـكـذا الأمـر مـع مـا بقي مـن صـور الحكـايـة بكـل مـن (مَن) و(أيّ) و(مـا) وهي مزيـدة بـالحروف . ولــل هـنا مـا يؤكــد القول بـأن معظم هـا النحو من الحكاية مـن أقيسـة النـحويين على بعض حكـيايـات العـرب، الـتي حكوا فيها العلم العاقل بمن الاستفهاميـة وهي مـجردة من الحروف، مـع إمـكـان حكايـة النـكـرة بهـا، وهـي ملحقـة بـبغ الحـروف أيضـا. وعليـه فإن صـور هــا النمـوذج مـن الحكايـة إنمـا هـي يٌ تصـوري مهـا يلحـق بـالمفهوم الاصـطلاحي للحكاية، وليست من الحكاية على نحو مباشر.


 صورهـا ـ ومن أهمهـا :
أ ـ أن الســؤال عـن النسـب أو الصـفة هنـا لا يتحقـق إلا بزيـادة كـل مـن الألـف والــلام ويـاء النسـب علـى وجـه الخصـوص، ولا يتحقـق بالاكتــــاء بـالألف والثلام. ب. يغلب سبق كـل اسـم اسـتفهام منهـا بههـزة أيضـا ، تقويـة لدلالــة الاسـم عليـهـ. ويجوز عدم زيادة الههزة، اكتقاء بهـا يٌٌ الاسم منـه. ج. أن السـؤال بكـل اسـم اسـتفهام منهـا - وهـو مزيــد بـالحروف - مخصـوص بنسـب المعرفـة أو صفتها، دون السـؤال بهـا عـن ذات المعرفـة نفسـهـا ، أو عـن
 مستهل الدراسة.

د. أن كثيرا من النحويين أطلقوا السـؤال بنحـو: (آلمني)؟ وأخواتهـا على نسـب المعرفـة العاقـل أو صـفته، وكــنـلك علـى نسـب غـير العاقـل أو صـفته مـن المعارف، دون تخصيص السؤال نفسهه بالعاقل فقط كمما عند المبرد. وكـذا السـؤال بنـحـو (الأيـويّ)؟ وأخواتهـا، لكــن الأولى عنــدي أن تــــون لغـير

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل (العلوم الإنسانية والإدارية) المجلد الحادي عشر - العدد الثاني- ا٪گ اهـ (•F•م)

العاقل، استغناء بنـحو: (آلمنيّ) وأخواتها الجـائز استعمـالها مـع العاقل وغيره
 بعضها من أقيسة كل من المبرد ومبرمـان وغيرهما - فمخصص بنسـب غير العاقل أو صفته فقط.

هــ أن النسب المسؤول عنه بنحو (آلمنيّ) وأخواتهـا لا يقع غالبـا إلا دالا على علـم لعاقـل - نحـو: القرشــيّ، أو التميمـيّ، وغيرهمـا - ، وقـد يـــل علـى علـم لمكـان - نحـو: المكيّ، أو البصـريّ، وغيرهمـا - ، أو على صـة عامـة ،

 من صور هذا النمـوذج مـن الحكايـة، بل يسـأل حينئـنـ عن الـذات المنسـوب
 يقـال: (آلمني")؟ إلا علـى لغـة مـن يحكـي العلـم المتبـع هٌِ نحـو : (قابلـت زيــدا القرشيَّ). وكذا الأمر على مـا يبدو مع اسمي الاستفهام (أيّ) و(مـا) المزيدين بالحروف أيضا يٌٌ الحكاية بهما. ز. أن جهيع صور هذا النتحو من الحكاية بالأسمـاء الاستفهامية الثـلاثة المزيـدة بـالحروف - معربــة علـى إتباعهـا لمـا قبلـها - رفعـا ونصـبـا وجـرا - ويجـوز
إعرابها على الاستئناف بالرفع .
7. يمكـن أن تعـد صـور الحكايـة بـاسمي الاسـتفهام (مـن) و(مـا) المزيــدين بـبعض الحروف يٌ أولهها وآخرهما - من المشكـل الإعرابي ابتداء، وذلك حين النظر إلى

 عليههـا مـن الحـروف، وبخاصـة يـاء النسـب، الـتي أُظهـرت عليهـا - وهـي يٌ آخـر الاسمــين - علامـات الإعـراب الأصـلية يٌٍ بــض صـورهمـا . وعلامـات الإعـراب الفرعية يٌْ بعضهـا الآخـر، رفعا ونصـبا وجـرا. وقـد حركت نـون (مـن) وٌٌ (آلمنيّ)

وأخواتها بالكسر المجانس لحركة يـاء النسـب، وكــذا الأمـر ٌٌِ (آمـائيّ) وأختهـا (آلماوي") بعـد إثـباع ألف (مـا) الاسـتفهامية فيههـا ، لتصـير همـزة، وإمكـان قلبهـا واوا. هـذا من جانب. ومـن جانب آخـر ليس ثــة إثــكال وٌ إعـراب مـا أمـكن مـن صـور الحكايـة بالاســم (أيّ) وهـي مزيــة بـالحروف أيضـا، بوصـفها مـن المــرب أصــلا، وتظـل علـى إعرابهـا پٌ صـور الحكايـة كلـها، حيـث تظهـر حركــات الإعراب على ياء النسب الملحقة بها . الأصلية يٌ بعض الصور، والفرعية پِ بعضها
 وأخواتهـا واوا، كـراهـة توالي أربـع يـاءات وِن صـيغ الحـكايـة ، مـع كسـر الـواو ، لتجانس حركة ياء النسب بعدها ـ دون هذا القلب ٌِْ صورهـا الأخرى عنــد بعض النحويـين.
V. أن ما ينهض بإعراب كل من (مَن) و(مـا) الاستفهاميتين - يـاء النسـب نفسـها على وجـه الخصـوص، بوصفها مـع الاسهــين شـيئـا واحـدا ، وقــد أجـري عليهـا عـلامـات
 بوصفههـا مـن المبنيـات على الســكون أصــلا ـ ولهـذا لم نقـف پٌ تتاولنـا للحكايـة بهذين الاسمين - وهمـا مزيدان بالحروف - على قـول نحـوي يضـعف مـن إعرابهـهـا هنا، حتى وإن فتح كل من أبي حيان وابن عقيل باب إجراء الخـلاف يٌ حكهههــا من حيث الإعراب أو غيره - كمـا مر، بل الحكم بإعراب جميع صـور الحكايـة بهذه الأسماء الاستفهامية الثـلاثة (مَن) و(أيّ) و(مـا) وهـي مزيـدة بـالحروف، لاتجـاه معظم المعربين إلى ذلك . ولا مجال للقول فيها بالبناء البتة، لـزوال شبهه (مَنن) و(مـا)
 مجال هنا أيضا للقول بالواسطة بين البناء والإعراب، بوصفه اتجاهـا مرفوضا عند
 الإعرابي.


أنه بـالرغم مهـا بدا لنـا أن معظم هــذا النـحو هـن الحـكايـة مـن الأقيسـة النـحويـة لا مـمـا سمـع عن العرب - إلا أن لـه هـن المميـزات مـا يســـح بهحـاكاتـه والإفـادة منــه، ، وذلك لاشتمـاله على إمـكانات عدة من طـرق الاسـتثبـات عـن نسـب المعـارف العاقلـة وغيرهـا أو عن صفاتها ، بكل من (مَن) و(أيّ) و(مـا) المزيـدة بـبـض الحـروف الغـني بجوانب عدة - من حيـث العدد والجنس والإعـراب ودقـة التعـبير - لا غنـى عنهـا وِ حياتتا اللغويـة. وكــنلك مـا يتميـز بـه مـن الإيجـاز، حيـث الاكتفــاء بالاســم مزيـدا بالحروف ِ2 أولله وآخره، للدلالة على المسؤول عن نسبـه أو صفتـه، دون الحـاجة إلى تـكرار ذلك فِّ جمل الحـكايـة أنفسـهـا ، ليقـال مـثـلا: (آلمنيّ)؟ بـدلا مـن: (آلقرشـيّ هو)؟ أو: (أهو القرشـيّ)؟ حكاية لمن قال: (أكرمـت محهــدا)، وكــذا الأمـر فيمـا بقي من صور من الاستفهـاميـة المزيدة بالحروف هي و(أيّ) و(مـا). هـا بالإضــافة إلى مـا يتميز بـه هذا النموذج من الحـكاية - بـكل صـوره أيضـا - مـن الاسـتعمـال غير المألوف وغير الشـائع، البـاعث على استظرافه وإيثار اسـتعهـاله ِوْ لغة الحياة بعامة، ، ولغة الكتابة الأدبيـة بخاصة، تجـديـدا لطـرق الكـلام بالعربيـة واستشثعـارا لجمـال تعبيراتها ، حتى وإن كـان بعضهها من غير المسـموع مـن كـلام العـرب، وإنمـا كـان مـن أقيســة بعـض النـحـويـين، وبعضـها الآخـر مهـا قسـتـه أيضـا علـى مـا قالــه هـؤلاء النـحويون، لأن مـا قيس على كـلام العرب فهو من كـلامهم، فضـال عن أن القياس نفسـه أصل من أصول النـحو العربي.
9. طالما كان أسلوب الاستفهام بعامة من طرق الكـلام وتراكيبـه النحوية الحيـاتيـة، ، وأن لـه من الأسماء مـا كان مجردا مـن الحروف، وكذا المزيدة بها مـا يحقـق بعـض نـــاذج الحكايــة بـالجملـة الاسـتفهامية ، وطالمـا كــان لنمـوذج الحـكايـة موضـع الدراســة إمـكانـات ومـميـزات لغويـة ونحويـة وبـلاغيـة، فعليـه أدعـو القـائمـين علـى منـاهـج التعليم - وِّ هختلف مراحلـه - إلى الإفـادة مـن بـاب الحكـايـة وِّ العربيـة بجميع ضروبها الإنشائية والخبرية - ، وذلك بتضمينها على هيئة جرعات تعليميـة -

محاكاتها، وتوظيف مـا تدخره من إمكانـات ومميـزات وِّ حيـاتهم اللفويـة، نطقـا وكتابـة ، بـدلا مـن أن تظل حبيسـة يٌِ مصـنفات الـتراث النحـوي، الـتي هـي رافـد رئيس من روافد دراسة تراكيب اللغة وقواعدهـا النحوية.

وبعد : فلعلي وفقت يٌ هـذه الدراسـة بالوقوف على مسـألة نحوية، أحسب أن لها مـن الأهميــة يِّ الــدرس النحـوي مـا يشـفع باختيارهــا ، وجمـع معلوماتهـا مـن مصـادرهـا

 مكتبة الدراسـات اللغوية والنحوية - التي هي فيهـا أظن بحاجـة إليهـا - ، وأن تتحقق الآمال المعقودة من إعدادها ونشرهـا.
وآخر دعوانا أن الحمد للهـه رب الله تعالى حسبنـا ونعمى الوكيل.

## الهوامش:

 ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، القاهرة: طا،
「.
 توجيه اللمـ شرح كتاب اللمع لابن جني، دراسة وتحقيق أ د / فايز زكي محمد دياب، القاهرة: دار السـلام، طا،
 ص7M.
7. ينظر: كتاب الجمل پِّ النتحو، للزجاجي، تحقيق د/ علي توفيق الحمد، بيروت: مؤسسة الرسالة، طا، ع•عاهـ، صOM .

شرح ألفية ابن معطي، مرجع سـابق، جr ، صو9•1.1. V
 جr، ص0
9. ينظر: شرح جمل الزجاجي، تحقيق د/ صاحب أبو جناح، بغداد: دار الكتب، •19^، جr، ص
-1. ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق د/ محمد كامل بركات، دمشق: دار الفكر،


 ץا. ينظر: كتاب عدة السـالك إلى تحقيق أوضح المسـالك (وهو الشرح الكبير من ثلاثة شروح، بهامش أوضح المسالك إلى ألفية ابن مـالك،لابن هشام الأنصـاري) لمحمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: دار الفكر، جع، ص•YA. والنوع الآخر: حكاية المعنى، ومنها : تقديم بعض الكلام وتأخير بعضه الآخر.
 10. ينظر: شرح كتاب الحدود ... ، مرجع سـابق، صزا 1 . 17. كتاب الجمل ... ، مرجع سـابق، ص•M7.

اللباب ．．．، مرجع سـابق، تحقيق د／عبد الإله نبهان، بيروت：دار الفكر، طل، IV
ص\&V.
＾1．تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات، مصر：دار الكتاب العربي،


$$
9 \text {. . شرح كتاب الحدود ... ، مرجع سـابق، صا صا - ITr. }
$$

-r. ينظر: لسـان العرب، مرجع سـابق، جا، صه^^، مـادة (ع .ر . ب)
اץ. ينظر: شرح كتاب الحدود ... ، مرجـ سـابق، ص10^.
Y「.. تسهيل الفوائد ... ، مرجع سـابق، صV.
זケ. شرح كتاب الحـود ... ، مرجع سـابق، ص10^. .

乏६．
 YO．ينظر ：ص •Y ومـا بعدها من هذا البحـث
 ．YV السـابق، الموضح نفسـه． Y＾．YA．السابق، الموضح نفسـه．

99．ومن نماذج الحكاية بالضرب الأول－الذي أشـار إليه الزجاجي－أن يقال：（قال زيد ：عمرو
 حَقًّا）لمن قال：（لا إله إلا الله）（


الخبرية.
Y. السـابق، ص اMY.
rr．r．ينظر：ص •ع وما بعدهـا．
rr． واللهع ِيْ العربية، صنعة أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق د／حسين محمد شرف، القاهرة： عالم الكتب، ط1، 1Y99اهـ، صYYK و：اللباب ．．．، للعكبري، مرجع سـابق، ج「 ، ص0ז1－

و: ارتشاف الضرب من لسـان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق وشرح ودراسـة د/ رجب

 و: هـع الهوامع يٌْ شرح جهع الجوامع، لـعبد الرحمن جلال الدين بن أبي بكر السيوطي،
 غ
و: المقتضب، لأبي العباس محمد بن اليزيد المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت:

و: كتاب الكافية هٌِ النحو، لأبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب، بشرح رضي الدين محمد






و: كتاب الكافية .... لابن الحاجب، مرجع سـابق، جr ، ص70


r7.

و: كتاب التكملة، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، بتحقيق د/ كاظمى بـحر المرجان،




 -ع. ينظر: هـامش (1) من ص. ا من هذا البحث.

اء. ينظر : علل النحو، لأبي الحسن محمد الوراق، تحقيق محمود جاسم الدرويش، الرياض: مكتبة الراشد، طا، ،

و: كتاب الجمل للزجاجي، مرجع سـابق، صابّا
 النجار، عمـان:دار عمـار، طا، و: كتاب البيـان يٌ شرح اللمع لابن جني، إملاء الشريف عمر بن إبراهيم الكوِيْ، دراسـة
 و: المفصل (وبذيله كتاب المفضل يوْ شرح أبيات المفصل، للسيد محمد بدر الدين النعسـاني)
 و: أسرار العربية، لأبي البركات عبد الرحمن بن منـ محمد الأنباري، تحقيق محمد بهجت

و: الإيضاح يِّ شرح المفصل، لأبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجب، تحقيق د/ موسى بناي
العليلي، بغداد: مكتبة العاني، ج1 ، صغ9ع- 90غ.
و : تسهيل الفوائد ... ، لابن مـالك، مرجع سـابق، ص\&^Y.
و : هــع الهوامـع ...، للسيوطي، مرجع سـابق، جا، صه^.

المقتضب، للمبرد، مرجع سـابق، جr٪ ، ص7•r.

و: كتاب التكهلة، لأبي علي الفارسي، مرجع سـابق، ص•r. وينظر له: المسـائل المنثورة،
مرجع سـابق، ص9r9- • •1.

و : كتاب الكافية، لابن الحاجب، مرجع سـابق، جץ ، صا صا
و: سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقيق د/ حسن هنداوي، دمشق: دار القلم، طا، 0•عاهـ،
جr، صvVA• -VVq.

و: شرح اللمع थٌِ النحو، للقاسـم بن محمد بن مباشر الواسطي الضرير، تحقيق د/ رجب عثمـان






$$
\begin{aligned}
& \text { و : ارتشاف الضرب ...، لأبي حيان، مرجع سـابق، ج「، صع ص7. } \\
& \text { r٪. ينظر: باب التسـمية مثلا وٌِ : }
\end{aligned}
$$



و：المحرر ٌٌِ النحو، لعمر بن عيسى الهرمي، تحقيق ودراسـة أ．د／منصور علي عبد السـيع، القاهرة：دار السـلام، طا ،
 ع
كتاب سيبويه، ، مرجع سـابق، ج「، ص٪٪

و：أسرار العربية، للأنباري، مرجع سـابق، ص••ral－ral．
و：شرح المفصل، لموفق الدين يیيش بن علي بن يعيش، بيروت：عالم الكتب، جغ ، ص•r．




\％\％．ينظر تفصيل هذه المعايير وٌ ：
شرح ألفية ابن معطي، لابن جمعة، مرجع سـابق، جا ، صغ عY وما بعدهـا．

77．ينظر：ص9 ، • امن هذا البحث．
EV ينظر：المقرب، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري، بغداد：مكتبة العاني، 19179، ص49
 9． 9 ．ينظر：السابق، الموضع نفسـه． －0．
01．ينظر：كتاب الكافية ．．．، لابن الحاجب، بشرح الرضي، مرجع سـابق، ج「 ، ص70． وينظر أيضا：شرح المفصل، لابن يعيش، مرجع سـابق، جغ ، ص• ص• ．

ينظر：كتاب الكافية ．．．، مرجع سـابق، جr ، ص70．

وقد مثل المبرد للسؤال هنا بنحو: (آلقرشي)؟ وبغيرها من الصفات المسبوقة بههزة الاستفهام بعد
 ويجوز رفعه على الاستئناف.
ولم أجد يِّ غير هذا الموضع من مصنف المبرد مـا يشير إلى تتاوله هذا النـحو من الحكاية، ولعله أشار إليه يِّ مصنف آخر لهه، ولم نقف عليه، مع أن بعض النحويين يشيرون إلى كـلام المبرد يوِ هذه الحكاية، حين تخصيصه (آلمني) لحكاية العاقل، و(آلمائيّ) و(الماويّ) لغير العاقل، لكن الكن
 العاقل وِّ ص• ع وما بعدهـا

شرح المفصل، مرجع سـابق، جغ ، صا صا
ثم أشـار إلى حكاية نسب غير العاقل بقوله: (فعلى هذا لو قيل: رأيت لاحقا - وأريد : البعير، وأردت أن تسـأله عن صفته - فالقياس أن تقول: المائيّ؟ أو : الماويّ؟).


 ينظر: بغية الوعاة يٌ طبقات اللفويين والنحاة، لجـلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق الـا
 وأبو العلا إدريس هو: إدريس بن محمد بن موسى الأنصـاري القرطبي، نحوي وأديب ومقرئ، ، OV


$$
09 . \text { ينظر : المسـاعد ... ، مرجع سـابق ، جץ ، ص70 . . }
$$

وستأتي حكاية غير العاقل بنحو (آلمائي)؟ وأخواتها پٍِ ص•ع ومـا بعدهـا.
-7. الإيضاح ... ، مرجع سـابق، جا ، ص19ء.
(7). انظر : كتاب الكافية ... ، لابن الحاجب، بشرح الرضي، مرجع سـابق، جr ، ص70.
Yヶ. ينظر: الإيضـاح ...، مرجع سـابق، جا، ص19٪.
r7. ينظر: شرح المقرب المسهى التعليقة، دراسة وتحقيق د/ خيري عبد الراضي عبد اللطيف،


$$
\begin{aligned}
& \text { و: ارتشـاف الضرب ...، مرجع سـابق، ج٪ ، ص } 791 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 70. ينظر: شرح المفصل، مرجع سـابق، جr، ص• } \\
& \text { 77. ارتشاف الضرب ...، مرجع سـابق، جr، صرح ص191. }
\end{aligned}
$$

تجوز حكاية العلم الموصوف إذا كانت الصفة والموصوف شيئا واحدا - نحو: (من زيدًا بن

 ينظر تفصيل هذا الشـرط يٌ: السـابق نفسـه، الجزء نفسـه، صو ص797.



 و: أسـرار العربية، لـلأنباري، مرجـع سـابق، صانج.




79. ثـة خلاف بين النحويين يٌ ياء النسب، من حيث كونها حرفا عند جمهورهم، وكونها اسمـا مـجرورا بالإضافة فيمـا نقل عن الكوفيـين، لكن رد عليهم بمـا يلزم. ينظر: حاشية محمد بن علي الصبان، على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، بيروت: دار الفكر، جغ ، ص1٪1.

كتاب سيبويه، ، مرجع سـابق، ص10 اء. .V.
وتكملة كـلامهه بعدئذ : (فإن قال: القرشي نصب، وإن شـاء رفـع على هو ...) يريد بذلك ما يجوز ِّپ (القرشي) من النصب على إتباع الصفة لما قبلها، وإذا كانت جوابا عن حكاية النصب نحو: (ألمني)؟ لمن قال: (رأيت زيدا) - ، وما يجوز فيها من الرفع على الخبر المحذوف، وذلك
 المقرب، مرجع سـابق، صY9. VI
ارتشـاف الضرب ... ، مرجع سـابق، جr ص. 791 . 79 .Vr . السـابق، الموضع نفسـه.

Ve
كتاب الكافية ... ، لابن الحاجب، بشرح الرضي، مرجع سـابق، جr ، ص70. ص7. .V7
 .VA


 AY

وينظر: المقتضب، للمبرد ، مرجع سـابق، جr ، صا صا
^乏. القول بشبه المبني بالحرف لفظا ومعنى هو القول المختار من أقوال النتحويين.


و: هـمع الهوامع ...، للسيوطي، مرجع سـابق، جا ، ص^غ.

17. ينظر: همـع الهوامع، جا، ص9ء.

والعوارض التي ذكرهـا: الإضافة، ومعنى (كل) - إذا أضيف الاسم إلى النكرة، ومعنى (بعض)، إذا أضيف إلى معرفة.
 M^. ينظر: الإنصاف وِ مسـائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات عبد

 و: الجنى الداني ٌِِ حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق طه محسن، بغداد:




-9. من المختلف وِّ حكم إعرابه: المضاف إلى ياء المتكلم، حيث قيل فيهه ، إضافة إلى قولي البناء والإعراب. ولي پِ هذه المسـألة بحث قابل للنشر كـما هو موضـح أدناه

وتتظر أقوال المانعين للقول بالواسطة يوٌ :
أمالي ابن الشجري، لهبة الله بن علي الحسيني العلوي، تحقيق د/ محمود محمد الطناحي،


و : اللباب ...، للعكبري، مرجع سـابق، جا ، صحا ص.
و: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لعلي بن محمد الأشموني، ومعه كتاب
 و: شرح التصريح على التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، على ألفية ابن مالك، لابن هشام
الأنصـاري، مصر: دار الفكر ، جا، صV\&.
 ص7

و: الكواكب الدرية على متممة الآجرومية، لمحمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب، إثشراف وتقديم خليل الميس، دار القلم، 917 ام، صا صا

المضاف إلى ياء المتكلم من حيث البناء والإعراب والتوسط بينههL )، EYVاهـ.


9Y. كتاب الكافية ...، لابن الحاجب، بشرح الرضي، مرجع سـابق، ج「، ص70.

9£. كتاب الكافية ...، لابن الحاجب، بشرح الرضي، مرجع سـابق، ج「، ص70.


. 9V ينظر: صY
91. ينظر:صراص1.
99. ينظر: شرح المقرب ... ، لابن النحاس، مرجع سـابق، جY، ص70 ص7 •1.


r. Y• كتاب الكافية .... مرجع سـابق، جr، ص70.


وزاد أبو حيان: (وقيل: الأقيس أن يدخل فيه أي، لا مـا، لأنها لغير العاقل، ولها حظ وِ الحكاية ...).
وقد سبق القول يِّ هذه الحكاية من قبل، ص^٪ وما بعدها.

 كتابه ، حيث سبق أن أشرت قٌِ ص من هذا النحو من الحكاية.


## المراجع :

1. أثر التسمية يِّ بنية الكلمة وموضع إعرابها، للدكتور سليمـان بن إبراهيم العايد ، - : -

「. ارتشاف الضرب من لسـان العرب، لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق د/ رجب محمد عثمان، القاهرة : مكتبة الخانجي، طال،「. أسرار العربية، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، تحقيق محمد بهجت

ع. أمالي ابن الشجري، لابن الشـجري هبة الله بن علي الحسيني العلوي، تحقيق د/ محمود
 0. الإنصاف ِ2ْ مسـائل الخـلاف بين النحويين البصريين والكوفيـين، لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، - : دار إحياء التراث العربي، طع ، • •^זاهـ . 7. الإيضاح پٌ شرح المفصل، لأبي عمرو عثمان بن الحاجب، تحقيق د/ موسى بناي العليلي،
بغداد : مطبعة العاني، - ، -

V

^. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لأبي عبد الله محمد بن مـالك الطائي، تحقيق محمد

9. توجيه اللمع شرح كتاب اللمع لابن جني، لأحمد بن الحسـين بن الخباز، دراسـة وتحقيق


- (. الجنى الداني ٌِِ حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق طه محسن، بغداد: مؤسسـة دار الكتب، - ، ا9Vo او ما

11. حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، لمحمد الخضري، بيروت : دار الفكر، - ، . 1791

Y ا . حاشية محمد بن علي الصبان على شرح دحمد بن علي الأشموني لألفية ابن مـالك، بيروت : . - ، - دار الفكر
٪ ا. سـر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني، دراسـة وتحقيق د / حسن هنداوي، دمشق : دار القلم، طا، 0×عاهـ.

عا．شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، لعلي محمد بن محمد الأشموني، ومعه كتاب واضح المسـالك لتحقيق منهج السـالك، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، مصر：مكتبة النهضة المصرية، طّ،－
10 ．شرح ابن عقيل، لبهاء الدين عبد الله بن عقيل، ومعهه كتاب منحة الجليل ．．．، ، لمحمد محيي
 17．شرح ألفية ابن معطي، لعبد العزيز بن جهعة الموصلي، تحقيق ودراسـة علي موسىى الشوملي، الرياض ：مكتبة الخريجي، طا ، 0•عاهـ الهـ الـ


＾1．شرح جمل الزجاجي، لابن عصفور الإشبيلي، د／صاحب أبو جناح، العراق ：وزارة الأوقاف

19．شرح كتاب الحدود پِ النحو، لعبد الله بن أحمد الفاكهي، تحقيق د／المتولي رمضان
أحمد الدميري، - : - ، ، ، ^ڭاهـ.



 وتحقيق د／خيري عبد الراضي عبد اللطيف، المدينة المنورة：مكتبة دار الزمـان، طالم المن
．هاミY7
ケケ．الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور


そそ．علل النحو، لأبي الحسن محمد الوراق، تحقيق محمود جاسم الدرويش، الرياض：مـكتبة الرشد، طا، •گّاءـ．

 علاء الدين حموية، عَمان ：دار عمـار، طا، ،
كتاب التكملة، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق ودراسـة د／كا كاظم بحر


 توفيق الحمد ، بيروت: مؤسسـة الرسـالة، طا ، غ ع عاهـ .
ra ك. كتاب سيبويه، لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقيق عبد السـالام هـارون، بيروت :
عالم الكتب، طّ، rّ•عاهـ.
-r.r. كتاب عدة المسـالك إلى تحقيق أوضح المسـالك (وهو الشرح الكبير من ثـلاثة شروح، بهامش

بيروت: دار الفكر، - ، - .

الحسـن الاستراباذي، بيروت : دار الكتب العلمية، طب، - .

Yr. الكواكب الدرية على متممة الآجرومية، لمحمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب،
بإشراف وتقديم خليل الميس، بيروت: دار القلم، - ، 917ام.


نبهان (للجزء الثاني).

ع ז. لسـان العرب، لأبي الفضل جهال الدين محمد بن مكرم بن منظور، بيروت : دار صادر،
طّ، عاعاهـ .
ro. اللمع، لأبي الفتح عثمان ابن جني، تحقيق د/ حسين دحمد شرف، القاهرة : عالم - ، - الكتب،

Y7. مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية، حكم المضاف إلى ياء المتصلم من حيث البناء و الإعراب




الكريم النجار، الأردن : دار عمـار ، طا ، \& \& اهـ.
 تحقيق وتعليق د/ محمد كامل بركات، دمشق : دار الفكر، - ، . . غاهـ . .
-ع. المفصل (وبذيله كتاب المفضل ٌِْ شرح أبيات المفصل، للسيد محمد بدر الدين النعسـاني) لأبي القاسـم محمود بن عمر الزمخشري، بيروت : دار الجيل، ط٪، - . .

اء. المقتضب، لأبي العباس محمد بن اليزيد المبرد ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت :

Y̌. المقرب، لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله
 . - ، - - النـحو الواوِ، لـعباس حسن، القاهرة : دار المعارف،
 د/ عبد العال سـالم مـكرم، الكويت: دار البحوث العلمية، - ، -

#  

# Narration by 'Who, Which, What" interrogative with some letters, and its policy from structure and analysis 

Ibrahim Bin Hamza Hassan Al-Sobaihi<br>Department of Arabic Language<br>College of Education and Human Sciences<br>Taiba University, Saudi Arabia


#### Abstract

: The research includes the following: Introduction: includes; research definition, research limits, aims of the research, research contents, research methodology.

\section*{Research Pivots:} 1. The colloquial and its motiles, its relation with structure and analysis in the grammar lessons. 2. Shapes of narration by "Who, Which, What" interrogative with some letters, and its policy from analysis.

And each pivot has some detailed points, followed by summary and list of references.


The research is interested with: studying one model of narration with some structural statements, that is narration by "Who, Which, What" interrogative with some letters. Which points to the responsible about its character. Then explaining the opinion of grammar scientists.

And form the aims of this research: explaining the characteristics of the linguistic, grammaristic and eloquence narration. And clearing the ambiguity in the heritage grammar book. And completing the shortage in it. And renewing it. In order to benefit from it in the library of linguistic and grammar.

Research references: this study depends on the heritage grammar books which interested in similar studies, in addition to the ancient and recent available references.

## Research summary, results, and recommendations:

Include: summary for the most important points, and results, also some recommendation. Such as:

- The narration style in Arabic language is not only limited by taking the speech as it is without changing its, but also it can narrate a characteristic of definite name, e. g. (who is he?) i. e.
Is he the Qraishi or Zoraifi? To whom said: (I saw Zaid), etc., which was used to ask about characters or relations.
- All narration types in question names which include letters, are dealt with
them as analyzed names when letters are added to them. Grammar Scientists are different in their policy in both structure and analysis.
- This type of narration has its own linguistic, grammar, and eloquence characteristics, which are not available in other narration models, where it is rich in linguistic and semantic analysis.
- This type of narration is enclosed in the heritage grammar books, and needs to be explained among the Arabic speaking people.

