

#  

## تأليف

حفني ناصف -محمد دياب-سلطان محمد_مصطفى طموم

طبعة جديدة ملونة مصححة محشى بشر حه


للعلامة أبي الأفضال محمد فضل حتق رامبوري رئيس المدرسة العالية برامبور سابقاً ( الهند )
قامت بإعداده جماعة من العلماء البارعين


كاتثيبكساض

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

اس
تأليف
عدد الصضفحات
الطبعة
الطبعة الجديدة
اسمـ الناشر
جمعية شو دهري محمد علي الخيرية (مسجّلة)
Z-3 ، اوورسيز بنكلوز، جلستان جوهر، كراتشي. باكستان
+92-21-34541739, +92-21-37740738
+92-21-34023113
الاهاتف
الفاكس
الموقع على الإنترنت : www.maktaba-tul-bushra.com.pk
www.ibnabbasaisha.edu.pk
al-bushra@cyber.net.pk :البريد الإنكتروني
مكتبة البشرى،، كراتشي. باكستان 2196170-21-921-92
دار الإخلاص، نزد قصه خوانى بازار، چشاور. 2567539-91-92-9
مكتبة رشيدية، سركي رودُ، كوئنه. 7825484-333-92

بسم الله الرحمن الرحيم

مقلدمةّ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باللّ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من
 نبينا عحمدأ عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وألهحابه ألها وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم

تسليمأ كثيرأ كثير أ- أما بعد:
فإن كتاب "دروس البلاغة" من أهم الكتب في علم البلاغة ولما أهمية كبرى لدارسي هذا العلم خاصة لطلاب المدارس الدينية في شبه قارة المندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الآسيوية.

 حدوث التغير في بحال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديمة.
 وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة، ولتكون الفائدة أتم وألمثل، قمنا بتكوين اللكّنة من جماع
 وقد بذلت هذه اللجنة تصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق هذا الكتاب ولاخخراجه بشكل ملاتم يسرُ الناظرين ويسهّل للدارسين. نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساوينا، وأن يجعل هذا البهد القصير في ميزان حسناتنا، إنه هو العلي القدر .

إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر
كراتشني- باكستان
-ها رمضان، • rV

منهج عملنا في هذا الكتاب:

جعلنا كتاب "دروس البلاغة " كالمتن واخترنا شرح هذا الكتاب " شموس البراعة " كالحاشية لشرح المواضع المهمة.
والخترنا اللون الأمحر كعناوين هذا الكتاب وللنصوص القرآنية والأبيات الواردة فيه. تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهما، التي توجد في الطبعات المندية والباكستانية.
إضافة عناوين المباحث في رأس الصفحات.
كتابة نصوص الكتاب بالشكل 'الأسود' التي تم شرحها في المواشي. اللون الأممر للكلمات التي اخترناها للشرح في المواشي. كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديثة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. تشكيل ما يلتبس أو يشكل من الكلمات الصعبة.

والله نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله، وخاصة لإحمال مشاريعنا الأخرى، كما نسأل الله سبحانه وتعالل أن يمعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريء، مقبولا عنده، وأن ينفع به الطلاب وعار وأهل العلم وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يكفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامنا وإماننا به حتى نلقاه وهو راض عنا، و أن ير ممنا ويرحم والدينا وذرياتنا، مشايخنا والمسلمين والمسلمات، إنه أرحم الرانمينا وانين.

بسم اللّالر حمن الرحيم
معـلَّمة الشَّارِ
الحمد لله الذي ألممنا بدائع المعاني وغرائب البيان، وعلمنا دقائق المثاني وعحائب التبيان.
 الكتاب ما أفحم به فصحاء عدنان وبلغاء ولعاء قحطان، ومن الـكمة ما مزّق به به حكم اليونان،

 الله حاله وأحسن مآله - لما رأيت كتاب دروس البلاغة الذي ألفه جماعة من الذين فم اليد



 اشتهر اشتهار الشُمس على نصف النهار، وطارته القبول والدبور إلى الأقطار . وجعله أولون ألوا العلم



 فأخذت في شرحه بعد أن قدّمت رجلاً وأخّرّت أخرى لما لما رأيت الأقدام عليه أحرى، وشا وشرع


 ومغتاب، واجعله ذخراً إلى يوم الحساب، إنّك على كلّ شيء قديرٌ وبإجابة الدُّعاء جدير".

بسم اللّالر الر حمن الرحيم
تنبيه للمعلّمين
ينبغي للمعلّم أن يناقش تلامذته في مسائل كل مبحث شرحه لمم من هذا الكتاب؛ ليتمكنوا من فهمه جيداً، فإذا رأى منهم ذلك سألفم مسائل أخرى، يمكنهم إدراكها ما فهموه. كأن يسأفم بعد شرح الفصاحة والبلاغة، وفهمهما عن أسباب خروج العبارات الآتية عنهما، أو عن إحداهما:

1- رُبّ جَفنة مُثُعِنجرة وطعنة مسحنفرة تبقى غدا بأنقرة، أي: جفنة ملأى،
وطعنة متّسعة تبقى ببلد أنقرة.
ال
r r- أكلت العرين وشربت الصمادح، تريد اللحم والماء الخالص.


- ألا ليت شعري هل يلومنّ قومه زهر زهيراً على من جرّ من كل جانب

1- من يهتدي في الفعل ما لا يهتدي
أي يهتدي في الفعل ما لا يهتديه الشعراء في القول حتى يفعل.
V
^-يبب عليك أن تفعل كذا [تقوله بشدة مخاطباً لمن إذا فعل، عُدّ فعلهُ كرماً
وفضلاً
أبخر : فإن الوصف الماص الذي اشتشر به الأسد، هو الشحاعة، لا البخر وإن كان من أوصافه.
(ب) وكأن يسألمم بعد باب الحبر والإنشاء أن يكيبوا عما يأتي:
1- أمن الخبر أم الإنشاء قولك: الكل أعظم من المزء، وقوله تعالى:

r- r-
r- ما الذي يستفيده السامع من قولك: أنا معترف بفضلك، أنت تقوم في
السحر، ربِّ إي لا أستطيع اصطباراً.




-     - من أيّ أنواع الإنشاء هذه الأمثلة، وما معانيها المستفادة من القرائن:
(1 (1 أولئك آبائي فجئين.كثلهم إذا جمعتنا يا جرير البحامع
(Y) اعمل ما بدا لك. (Y) لا ترجع عن غيك. (乏) لا أبالي أقعد أم قام.

نُربِّكَ فِينَا وَكِداً
(^) ليت هنداً أبخز تنا ما تعد (
(9) لو يأتينا فيحدثنا. (• ( ) أسكان العقيق كفى فراقاً؟
(ج) وكأن يسألمم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة:

() والرئيس أمرني .مقابلتك [تخاطب غبيًّ]. (乏) الأمير نشر المعارف وأمّن المخاوف [جواباً لمن سأل: ما فعل الأمير؟] (0) حضر السارق [جواباً لقائل: هل حضر السارق؟] (7) الجدار مشرف على السقوط [تقوله بعد سبق ذكره تنبيهاً

لصاحبه].
(V) فعباس يصد الخطب عنا (V
[تقوله في مقام المدح].
وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة:
(1)
 ( ( )

[بعد ذكر إنسان].
أم كيف ينطق بالقبيح بحاهرا
(د) و كأن يسأفمم عن دواعي التقدى والتأخير في هذه الأمثلة:

( جسم نامٍ حساس ناطق. (†) الله أسأل أن يصلح الأمـــر . (V) الدهر فودي شيبًا.

ثلاثة تُشرق الـــدنيا ببهجتــهـا شمس الضّحى وأبو إسحاق والقمر وما أنا أضرمت في القلب ناراً

(هـ) و كأن يسألفم عن أغراض التعريف والتنكير في هذه الأمثلة:
إذا أنت أكرمت الكريم ملكتــه وإن أنت أكرمت اللئيم ترّدا
(Y) [المنافقون: ६] ] (Y)
أَحَكِ مِنْرِجَالِكُمْهُ [الأحز اب: • ع].

عباس عباس إذا احتدم الـــوغى والفضل فضل والربيع ربيع (7) قرأنا شعر أبي الطيب وحبيب، و لم نقرأ شعر الوليد. (V) وهوَوَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنُّا
 (9) هذا أبو الصقر فــرداً في محاســنـه من نسل شيبان بين الضال والسمر




 (19) ادخحل السوق واشتر اللحم. (Y•Y) زيد الشحاع. (Yا (Y) علماء الدين أجمعوا على كذب. (YY) ركب وزراء السلطان. (Y (Y) هذا قريب اللص. (Y) أخ الو الوزير أرسل لي. (Y0) وإن شفائي عبرة مهراقة. (Y (Y) يا بوّاب افتح الباب، ويا حارس

لا تبرح. (YV) (Y人)
 (
 ] . (و) و كأن يسألمم بعد التشبيه عن التشبيهات الآتية:
 والفخم مــن فوقهــ يغطّهـــا

 زبنيـــــــة شــــــبكت أناملـــــــهـا درر نثرن علــى بــساط أزرق وكأن أجرام النجـــوم لوامعهــــ عزماتــه مثـــل النجــوم ثواقبــا لو لم يكــن للثاقبــات أفـــول
 أبذل فإن المـــال شــعر كلمــا عليّ و لم يكدث ســـواك بـــديل ولما بدا لي منك ميل مـــع العــــا
 أمــــل يربحــــى لنفـــع وضــــرّ رُبَّ حيّ كــ"ميت" لــيس فيـــهـ
 كأن انتضاء البدر من تحت غيمه
(ز) و كأن يسألفم عن المسنات البديعية فيما يأي:
كــــان مــــا كـــــان و زا لا فـالا

ليت المنية حالت دون نصحكك لي فيستريح كلانا مــن أذى التـــهـم



نُلِقـــوا ومـــا خُلقــــوا المكرمـــة
وفي رجل عبد قيـــد ذُلِّ يَـــينه
على رأس حرٌ تاج عــز



وأنــــت تعطـــــي وتــــــحك
الــــسحب تعطــــي وتبكــــــي
أراؤكم ووجوهكم وســيوفكم
بتلو الدجى والأخريات رجـــوم منها معـــا لم للهـــدى ومـــصابح
والسفيه الغـبئّ مــن يــصطفيها


ما مضى فات والمؤمَّــــل غَيْــبـ
رأيته يــا صـــاح طـــوع اليـــد

في السّبق لمــا لم يبـــد مــــنبها م ســـابق أفكــــاري إلى المقـــصد
يسلو عن الأهل والأرطان والحشم
لا عيب فيهم سوى أن النـــزيل




فلم تضع الأعادى قـــدر شـــأني ولا قـــالوا فـــلان قـــدر شـــأني (أيّ شيء أطيب من ابتسام الثغور، ودوام السرور، وبكاء الغمام، ونوح الـمام. (l॥) كمالُك تحت كلامك.

(Y•)

مدحت بحدك والإخحلاص ملتزمي وحسن رجائي فيك غيتتمــي

ولا يصعب على المعلّم اقتفاء هذا المنهج
والله المادي إلى طريق النجاح.

بسم اللّالر حمن الر حـيم

خطبة الكتاب
الحمد لله الذي قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعاني آياته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته. والصلاة والسلام على من ملك طريف البلاغة إطناباً وإيبازاً، وعلى آلى آله

وأصحابه الفاتين بهديهم إلى الحقيقة بحازاً.
وبعد! فهذا كتاب في فنون البلاغة الثلاذة، سهل المنال، قريب المأخذ، بريء من وصمة التطويل المملّ وعيب الاختصار المخلّ، سلكنا في تأليفه أسهل التراتيب، وأوضح الأساليب، وجمعنا فيه خلاصة قواعد البلاغة، وأمهات مسائلها، وتر كنا ما لاتمس إليه حاجة التلامذة من
 تلخيص مطول، أو تكميل مختصر. فتم به مع كتب الدُّروس النحوية سلم الدراسة العربية في المدارس الابتدائية والتجهيرية.
والفضل في ذلك كله للأميرين الكبيرين نُبْلًا، والإنسانين الكاملين فضلاً، ناظر المعارف المتجافي عن مهاد الراحة في خدمة البلاد، الواقف في منفعتها على قدم الاستعداد صاحب العطوفة محمد زكي باشا ووكيلها ذي الأيادي البيضاء في تقدم المعارف نحو الصراط المستقيم، وإدارة شؤها على الخور القويم صاحب السعادة يلى يعقوب أرتين باشا.

فهما اللذان أشارا علينا بوضع هذا النظام المفيد، وسلوك سبيل هذا الوضع الجديد؛ تحقيقاً لرغائب أمير البلاد. وولى أمرها الناشي في مهد المعارف، العارف بقدرها، بحدد شهرة الديا المار المصرية،
 وأقرّ به عيون آله ورجاله وسائر رعيته آمين.

حفني ناصف ملطان محمد

بسم اللهالر حمن الرحيم
مقلدمة

ين الفصاحة والبالغة
الفصاحة: في اللغة تنبئ عن البيان والظهور، يقال:أفصحَ الصبيُّ في منطقه إذا بان وظهر كلامه. وتقع في الاصطلاح وصفاً للكلمة، والكلام، والمتكلم. - ا- ففصاحة الكلمة: سلامتُها من تنافُرِ الحروف، ومخالفة القياسِ، والغرابة. فتنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان، وعسر النطق بها .... مقدمة: أي هذه مقدمة. نهي خبر لمبتدأ عذوف، ولذا نكُرها؛ لأن الأصل في النبر التنكير. في الفصاحة والبلاغةا: أي












 قيلل عطف المسبب على السبب، ويكتمل أن يكون عطف تفسير، بناءُ على أن الثقل في الكلمة ليس إلا عسر النطق هِا.

نيو:الظشّ للموضع الخنس، والفُحُع لنبات ترعاه الإبل، والنقاح للماء العذب الصاين، والمستشزر للمفتول. وعخالفة القياس: كون الكلمة غير جارية على القانون الصرين، كجمع بُوق على

بوقات في قول المتبني:
فِإن يَّكُ بَعضُ النَّاس سيفاً لدَولةَ فَّ فَفِّى النَّاس بوقات هلا، وطبُولُ
إذ القياس في جمعه للقلّة أبواق، و كموددة في قوله:
إنَّ
والقياس مودّة بالإدغام.
والغرابة: كون الكلمة غير ظاهرة المعنى نو: تكأكأ بمعن اجتمع، وافرنقع .معى انصرف، واطلخم بمعنى اشتل.

والمستشزر للمفتول: أي نور وصف هذه الكلمات؛ ليكون المثال مطابقاً للممثّل له. ثم هذه الككلمات متفاوتة في









 لعدم تداولما فيما بين العرب العر باء ليست بظاهر الدلالالة على معانيها، بل يمتاج في معرفتها إلى ألن ينغرد، ويسحث عنها في الكتب المبسوطة من اللغة.
r ب و و بصاحة الكالام: سلامته من تنافِر الكلمات عُتمعةة، ومن ضعف الثأليف، ومن التعقيد مع فصاحة كلماته.

فالتنافر: وصف في الكالام، يو جـب ثقله على اللسان، وعسو النطق به نحو:
في رفع عرش الشر ع مثلك يشر ع
ونور وليس قـــــرب قبر حـــربـ قبر

كريم مـيت أملدحه أملدحه، والورى ونور

بجتمعة: بأن لا يكون يي اجتماع كلماته تنافر، وإنما قال هذا؛ لأن المعتبر في فصاحة الكالام هو سلامته من تنافر كل واحدة من كلماته للأخرى، لا السلامة من تنافر أجزاء كلمة واحدة، فإن ذلك من فصاحة ولاحة الكلمة. ومن ضعف التأليف إلخ: والمراد ههنا أيضأ هو سلامته من كل واحد من هنه الثا الثلالة، لا من البمموع من حيث


 الكلمات ضعف التأليف، وي دلالته معناه التعقيد. مع فصاحة كلماته: حال من الضمير في "سلامته". واحترز به عن مثل قولنا: "شعره مستشزر"، فإنه وإن كان كالامأ خالياً عن تنافر الكمات، وعن ضعف التأليف، وعن التعقيد إلا أن فيه كلمة غير فصيحة، ودي مستشزر؛ لأن حروفها متنافرة، فلا يكون كلاماً فصيحأ. عسر النطت به: سواءُ كان منسأ الثقل وعسر النطق اجتماع بحموع كلمة مع أخرى، أو اجتماع بعض حرور كلمة مع بعض حروف من الأخرى، نقوله: نحو: غي رفع عرش الشرع مثلك يشرع

وكذا قوله:
[وقبر حرب .مكان تفــــ]
من الأول؛ إذ لا شلك أن منشأ الثقل فيهما التقاء بحموع كل كلمة مع بمموع الأخرى. وقوله:

من الثاني؛ لأن موجب الثقل فيه اجتماع الحاء والماء في كلمة معهما في كلمة أخرى، وإن كان بحرد ابلمع بين الحاء والماء بدون التكرير لا يخلّ بالفصاحة.

وضعف التأليف:كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور كالإضيمار قبل ذـر
الذكر لفظا، ورتبة في قوله:

غير جار !إخ: مع كونه مما جوّزه البعض، فإنه إذا كان مخالفاً للقانون ابلممع عليه، كتقلدي المسند الخحصور فيه
 الحاشية: فضعف التأليف ينشأ إل. لفظا ورتبة: و كذا معنى و حكماً؛ لأن القانون هو تقدم المرجع بأحد هذه الوجوه الأربعة، فمخالفته إما يكون إذا لم يتقدم المرجع بشيء من هذه الوجوه، لا بأن لم يتقدم لفظأ ورتبةً فقط. ولعل المصنف هِّه، أراد بالذكر رتبة مقابل الذكر لفظاً، وهو معىن عام شامل للذكر على الو الو الأخيرين أيضاً. وبالجملة إذا كان الإضمار في كالام قبل ذكر مرجعه بأحد هذه الوجوه الأربعة، كان التأليف

 سنمار: قيل: هو اسم رجل رومي بنى الـورنق (وهو قصر) بظهر الكوفة للنعمان الأكبر فأعجبه، وخاف ألن

 فظَاهر، وأمّا الثاني: فلأن الذكر رتبة عبارةٌ عن أن يكون المرجع مع كونه مؤخراً لفظاً في رتبة التقلديه، وتقديره:
 اللفظ لكنه مقدم بحسب الرتبة، والتقدير؛ لكونه فاعلاً. والمرجع ههنا؛ لكونه مفعولاً في رتبة التِ التأخير. وأمّا

 البيت ذكر لفظ المرجع، ولا ذكر ما يقتضي معناه.



وضعف التأليف: ينشأ من العدول عن المشهور إلى قول له صحة عند بعض أولى النظر، فإن خالف تأليف
 في تر كيب له صحة واعتبار.

والتعقيد: أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعن المراد، والحفاء إما من جهة اللفظ بسبب تقديم أو تأخير أو فصل، ويسمى تعقيداً لفظيًّا كقول المتنبّي: جَفَخَت، وَهُمْ لا يَجفخُون بِها بِهِم شِمَمْ على الحَسَبِ الأَغرِّ دَلائِلُ فإن تقديره: جفخت هـم شيم دلائل على الحسب الأغر، وهم لا يكفخون هـا. وإما من جههة المعنى بسبب استعمال بحازات وكنايات لا يفهم المراد بها، ويسمى تعقيداً معنوياً
 نحو : قولك:نَشُر الملِكُ ألسنته في المدينة، مريدا جواسيسه، والصواب نشر عيونه،
=





 اللفظ والتر كيب لذلك الكلام تعقيدا لفظطّا، وذلك كقول المتبي:

الجفخ: الفخر، والشيم جمع شيمة: وهي الثليقة، والأغر: الأييض الواضح، فليهيه من التقديم والتأنير ها نحفي به
 والتأخير والفصل. وإما من جهة المعنى: عطف على قوله: "إمّا من جهة اللفظ" أي يكون الثفاء لـناءل واقع إبا من جهة اللفظ أو إمّا من جها المعنى.



 الذي له مزيد اختصاص بتحقق ما صار به الكل حاصلاٌ بوصفه الخاص.

وتَسكُبُ عَينَايَ الدُّمُوعُ لْتَجمُـــــا
سأطلُبُ بُعدَ الدَّارِ عَكُمُ لِتَقرُبـــوـو
حيث كن بالجمود عن السرور؛ مع أن الجمود يكنى به عن البتحل وقت البكاء. بورام تقاء الأهبة
r
في أي غرض كان.
والبالغة: يي اللغة:الوصول والانتهاء، يقال: بلغ فلان مراده إذا وصل إليه، وبلغ
وتسكب عيناي: فكى بسكب الدموع عن وجود المزن الذي يمصل كثيرا عن فراق الأحبة. وأصاب في هذه

 وجهان: أحدهما أن عادة الزمان والإنحوان المعالملُ بنقيض المطلوب، وعكس المقصود، فأطلب خلاف المراد لأغالط الزمان والإخوان فيأتون بالمراد، وهذا على وجه الظرافة والتخييل الشُعري. والثاني: أن المراد بطلب


التلاقي؛ فإن الصبر مفتاح الفرج.
ملكة يقتدر هها: وإنا قال: ملكة: كيفية نفسانية رسخت برسوخ أمثالها وبتواليها في النفس"يقتدر هـا"، ولم يقل: "يعبر"؛ لأنه لا يشترط النطق بالفعل. ثم المراد بالقدرة القدرة المباشرة، فلا ينتقض بالحياة؛ لأن الاقتدار ها ليس بالمباشرة، بل بتوسط سليقة عربية أو تعلم وممارسة. بكلام فصيح: وإنا قال: "بكلام فصيح" ولم يقل: "بلفظ فصيح"؛ ليعم المفرد والمر كب كما في التلخيص؛ لأن مقصود المتكلم لا يكون في الأكثر إلا الإخبار أو الطلب، وكل منهما يعبر بالمر كب الإسنادي والكلامع.



 والانتهاء"، و لم يقل: تنبئ عن الوصول والانتهاء، كما قال في بيان معنى الفصاحة.

الر كب المدينة إذا انتهى إليها، وتقع في الاصطلاح: وصفا للكلام والمتكلم.
 الحامل للمتكلم على أن يورد عبارته على صورة مخحصوصة. والمقتضى ويسمى
 ص
للكلام والمكلم: لا للكلمة؛ لأن هذا أمر يتعلق بالسماع ولم يسمع من العرب اتصاف الماف الكلمة بالبلاغة. ثم




 موتوفا على معرفة المال ضرورة أن معرفة المضاف من حيث أنه كذلك، يتوقف على يعرفة المضاف إليه، تدم تعريف الحال بّ بين المتضى المال




 كالمتضى والموجب في نظر البلغاء.






 مثلا ين إن زيدا ائم. ولا شك أن اللفظ بسبب اشتماله على البزئي، يطابت الكلي ويوانته، ويصح أن يقال: = =

يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب، وذكاء المخاطب حال يدعو لإيرادها على صورة الإيجاز، فكل من الملد والذكاء حال، و كل من الإطناب والإيجاز مقتضى. وإيراد الكالام على صورة الإطناب والإيجاز مطابقة للمقتضى. وبلاغة المتكلم: ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكام بليغ في أي غرض كان. ويعرف التنافر بالذوق، ومخالفة القياس بالصرف، وضعف التأليف، والتعقيد اللفظي .
= "إن زيداً قائم" قد طابق ووافق بالتأكيد المخصوص مطلق التأكيد من حيث اشتماله على فرد من أفراده.


 ملكة إخ: قد مرّ في تعريف فصاحة المتكلم من بيان فائدة القيود ما يغني عن بيانيانيا ههنا. ويعرف التنافر بالذوق: المقصود من هذا الككلام بيان ما يحتاج إليه في حصول البيل البالاغة من العلوم وغيرها؛ ليعلمها طالب البلاغة ويكصلها، فيمكن له حصول البلاغة. وتفصيل ذلك أنه قد علم منا ذكر من تعريف البلاغة




 قال: "ويعرف التنافر بالذوق". أي على ما هو المذهب الصحيح من أن كل ما عدّه الذورق السليمّ ثقيلا، متعسر النطق، فهو متنافر. ولا مدخل فيه لقرب المخارج أو بعدها على ما قا قيل. والنوق: قوة للنفس هـا يلا يدرك لطائف


المزاولين بنكاهمّم وأسرارهمر.
بالصرف: أي يعرف بالصرف؛ إذ به يعرف أن موددة في قوله: "ما لي في صدور همم من موددة" غخالف للقياس؛
 وضعف التأليف والتعقيد: يعرف كل منهما بالنحو، أما الأول: فظاهر، وأما الثاني؛ فلأن سببه: إما ضعف التأليف، أو اجتماع أمور يخالفة للأصل. والنحو ييين ما هو الأصل، وما هو خلافه.

بالنحو، والغرابة بِكثرة الاطلاع على كام العرب، والتعقيد المعنوي بالبيان والأحورال ومقتضياها بالمعالي، فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة، والصرف، والنحو، والمعاني، والبيان مع كونه سليم الذوق كثير الاطلا على على كلام العرب. علم المعاني
هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي اليّ ها يطابق مقتضى الحال، فتختلف صور

 صورة ما بعدها؛ لأن الأولى فيها فعلُ الإرادة مبين للمجهول، .................





 كانت مستعملة يف الملولات الوضعية أو العقلية، والبيان عن الألفاظ المستعملة في الملدلوات العقلية من حيث






 سيت بمتتضيات الأحوال؛ لكون الأحوال غتغلفة غير واتعة على فُج واحد يستدعي كل منها ما يناسبه.

والثانية فيها فعلُ الإرادة مبين للمعلوم، والحال الداعي لذلك نسبة الحير إليه سبحانه في الثانية، ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. وينحصر الكاملام على هذا العلم في ثمانية

أبواب وخاتمة.
الباب الأول
في الخبر والإنشاء
كل كلام فهو إما خبر أو إنشاء.
 أي كام
والإنشاء: ماّلا يصح أن يقال لقائله ذلك كـــ"سافر يا محمد، وأقم يا علي"، والمراد













 وأقِم يا علي"، فإنه مل يقصد به حكاية شيء، بل إحداث مدلوله وهو طلب السفر والإقامة.

بصدق الخبر مطابقته للواقع، وبكذبه عدم مطابقته له، فجملة "عليٌّ مقيم" إن كانت النسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصدق، وإلا فكذب. ولكل جلـة ركنان: محمكوم عليه، ومحكوم به، ويسمى الأول مسند إليه كالفاعل ونائبه، والمبتدأ الذي له خحبر. ويسمى الثاني مسندا كالفعل، والمبتدأ المكتفي بمرفوعه. الكالام على الخبر

الخبر، إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية. فالأُلى موضوعة لإفادة الحلدوث في زمن خصوصٍ مع الاخختصار. وقد تفيد

الاستمرار التجددي بالقرائن إذا كان الفعل مضارعا، كقول طريف:


مطابقته للواقع: والمراد بنفس الأمر ما عليه الأمر في نفسه، مع تطع النظر عن اعتبار الذهن وتعمله، ويقال له:





 لإفادة الحدوث: أي لإفادة حدوث الهدث المدلول عليه بالفعل الواقع فيها من الأزمنة الثلاخة، سواء كان معينا


 بصيغة من غير حاجة إلى انضمام أمر آخر يدل عليه. أو كلما إلخ: الممزة ههنا للاستفهام التقريري، والما ولماو



والثانية مو ضوعة بلرد ثبوت المسند للمسند إليه نخو: الشمس مضيئة، وقد تفيد الجملة الاسمية
الاستمرار بالقر ائن إذا لم يكن جئ في خبرها فعل نحو : العلم نافع.

 حضر الأمير، أو لإفادة أن المتكلم عالم به نوو: أنت حضرت أمس. ويسمى الـكمم: فائدة الحبر، وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة. وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى:
. 1
$=$ بذلنك، وعر ف به. يتو سم أي يصلر منه ذللك التوسمه، وتفرس الو جوه متجلددا شيئا فشيئا، و ولظة فلحظة. فهذه الجملة الفعلية تدل على الامتمرار التحجددي بمعونة المقام، وبقرينة السياق؛ لأن تعيين المطلوب إنا يكصل بعل التتفرس المتجلد كثيرا في و جوه الحلاضرين في اللسوق. بخرد ثبو ت المسنل: أي من غير إفادها إلحلـور، ومن غير اقتضائها التجلدد نحو : الشمس مضيئة، وهذا بكسب أصل الو ضع. إذا لم يكن: إذ لو كان في خحرها فعل، فلالة الفعل على الـلدو و جه الاستمرار نحو: الُلمم نافع. حضر الأمير: لـن لا يعلمه؛ إذ يريد به المتكلم بإعلام وقوع الحضور لأمير. المتككلم عالم به: وذللك فيما إذا كان المتخاطب عالنا بأصل الــكم. لازم الفائلدة: نحو: أنبت حضرت أمسس، فإنه يمتنع فيه إفادة المخاطب أنه حضر أمس؛؛ لكونه هعلوما لله، بل يريل إفادة أن المتكلم يعلـم به؛ لأنه كلما استفيد من الخْبر الأول استفيد الثالن، ولا عكسى؛ بلو از أن يكون الأول معلوما قبل الخبر بلو ن الثلني فحينئذ يفيد الخبر الثناي دون الأول؛ لامتناع تحصيل الحاصل فاللزو
 استفادهحما من الخبر. فعلى هذا جعل الحـلم نفسه فائلدة الخبر6 ونغس كو ن المتكلم عالنا به لازمهـ، لا استفادهحما كما جعل لمصنف هئله. إنما هو بالنظر إلى أن ما يستفاد من الشيء أحق بأن يسمى فائدة من نفس الاستفادة. وقد يلقى الحبر: علىى خالاف الأصل، وبطريق البحاز لأغراض أخرى، غير إفادته إحلى الفائدتين. رب إلي: فإنه لا يمكن همل هذا القول على الإفادة؛ لأنه خطلاب لن يعلم الحهر وما يخفى. فكيف يراد به إفادة الـلكم أو لازمه؟ بل إنما سيت؛ لأجل طلب الر حم والعطف. وإنا عـسـلـي فتير باللام؛ لأنه ضمن معين سائل و طالبـ.

- و - Y




- 0- وإظهار السرور في قولك: أخذت جائزة التقدم لمن يعلم ذلك.

1- 1 والتوبيخ في قولك للعاثر: الشمس طالعة.
أضرب الخبر: حيث كان قصد المخبِر بخبره إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من الكالام على قدر الحاجة حذرا من اللغو، فإن كان المخاطَب خالي الذهن من الـكمه، ألقي إليه الخبر مجردا عن التأكيد نحو: أخورك قادم.

وهن العظم مني: فإنه أيضا ليس للإفادة، بل للتخضع وإظهار الضعف. وإما خحص العظم بالذكر؛ لأنه عمود البدن










 يصح أن يقال فين ذلك المثال: أخوك أنخوك قادم، أو أخوكُ نفسه قادم.

وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته، حَسُن تو كيده نوو: إن أخحاك قادم، وإن كان منكِرا، وجب تو كيده .مؤ كد أو مؤ كدين أو أكثر حسسب درجة الإنكار نحو: إن أخحاكُ قادم، أو إنه لقادم، أو والله إنه لقادمِ. فالحبر بالنسبة لخلوه مني التوكيد كيد، واشنانا الضرب الأول: ابتدائيا، والثاني: طلبيًّا، والثالث: إنكاريا. ويكون التو كيد بـــ"إن" و"أن"، ولام الابتداء، وأحرف التّنبيه، والقَسمه، ونونَي التو كيد، والحروف الزائدة، أي الثلوّ عن التاكيد $\qquad$ أي الككلام المؤكد وجوبا

وإن كان مترددا فيه إل: طالبا لمعرنته، وهذا ليس احترازا عن شيء، بل هو لازم للتردد بكسب الطبع والعادة،


 ألقيته إلى من يتردد فيه. حسب درجة الإنكار إلخ: أي قوة وضعفا، فإن كان الإنكار في الجملة، كفى فيه التأكيد بؤ كد واحد، وإن إن بولغ








 وأن يغفتين، وما، ولا، ومن، والباء، واللام"، والتكرير أي تكرير الير الجملة، و"قد" التيَ للتحقيق، وأما الشرطية، هذا آخر الككلام على الثبر.

الكالام على الإنشاء
الإنشاء إما طبي، أو غير طلبِي.
فالطبي: ما يستلعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. وغير الطبلي: ما ليس كذلك.


 "
$\qquad$
طلبيا: أي ضربا طلبيا؛ لأنه مسبوق بالطلب، أو لكونه للطالب. إنكاريا: أي ضربا بإبا إنكاريا؛ لكونه مسبورقا



 للتحقيق، وأما الشُرطية، هذا آخر الكالام على النى الخبر.




 المدح والذم، وصيغ العقود والقسم، وغر ذلك. ولكّ والأول يكون إلخ: وأما الثاني، فسيجيء من المصنف أنه ليس

من مباحث علم المبان؛ ولذا لم يتعرضوا بها بها

 الالتماس. صيغ: المراد بصيغة الأمر ههنا، ما دل على على طلب الفعل على على وجه الاستعلاء، سواء كان الما الما أو نعلا. حي على الفلاح: أي أقبل عليه، فـــ"حي" اسم. بكعنى الأمر.

والمصدر النائب عن فعل الأمر نو: "سعياً في الحير". قد تخرج صيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخر، تفهم من سياق الكلام

وقرائن الأحوال:


r-
أَلَا أُيُها اللَّلَّلُ الطَّوِيلُ ألا انجَجِي $\quad$ بِصُبح، وما الإِصَّاحُ منكِ بأمثلِ



سعيا في الحي: أي اسع فيه، فــ"سعيا" ههنا قائم مقام فعل الأمر الخذوف لازما. وقرائن الأحوال: وهي غير

 سبيل التضرع والخضوع. والتني: وهو طلب كبوب لا طماعية فيه، وذلك في مقام لا يقدر المأمور على تَصيل الططلوب نو:
ألا أيها الليل الطويل ألا اغلـــي






-
يَا لَبَكر أُنُُرُوا لِى كُليبا يَا لَبَكَر أَيَْ أَيْنَ الفِرَارُ
-V


- 9
- 



= أي فسترون جزاءه أمامكم، فهو يتضمن وعيدا بمما. والتهديد مع الوعيد المين كأن يقول السيد لعبده: دُم على عصيانك، فالعصا أمامك.
والتعجيز : وهذا في مقام إظهار عحز من يدعي أن في وسعه وطاتهه أن يفعل الأمر الفلاني نوي: يا لبكر انشروا لي كليبا يا لبا لبكر أين أين الفرار



 .معمن أنه ياح لكم الأكل والشُرب.
 والإباحة على ما تالوا: إنه لا يبوز البممع يين الأمرين في التخيير، ويبوز في الإباحة. والتسوية: بين شيئين،
 الصبر نافع، فدفع ذلك بالتسوية بين الصبر وعدمه، فليس المراد بالصيغة الأمر بالصبر، بل المراد كما ونا دلت عليه


 وهي المضارِع مع "لا" الناهية، كقوله تعالى:

وقد تخرج صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخر، تفهم من المقام والسياق:
(1
Y- Y والالتماس: كقولك لمن يساويك: لا تبرَح من مكانك حت أرجِع إليك.
r- والتمي: نـو: لا تطلع في قوله:
يا ليل طُل يا نوم زُل يطل
؟- والتهديد: كقولك خلادمك، "لا تطِع أمرِي".
$\qquad$
عن الفعل: أي عن النعل المأخوذ منه الصيغة غور: "لا تزن"، فإنه طلب الكف عن الزنا المأنووذ منه هذه الصيغة، فلا ينقض التعر يف بنحو: كُف عن المتل؛ لأنه طلب الكف عن القن القتل، وهو غير الفعل المأنوذ منير منه صيغة الأمر .



 للطلب؛ إذ ليس الصبح ما يخاطب بذلك ويفهم المطاب، بل بغرد التمني، أو لم يكن فيها طلب ألصالا، ومثاله ما ذكره بقوله:
يا ليل طُل يا نوم زُل
والتهديد: أي التخويف والتوعد، كقولك لخادمك: لا تطع أمري"، وإنا كان هذا تُديدا للعلم الضروري بأن
 يلزمك على ترك الإطاعة". بشيء: بالأدوات المخصرصة، فلا يرد خنر: "علمين" على صيغة الأهر .

وأدواته: الممزة، وهل، ما، ومن، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وانّى، و كم، وأيلّ. 1- فالهمزة لطلب التصور أو التصديق، والتصور: هو إدراك المفرد كقولك: أعليّ مسافر أم خالد؟ تعتقد أن السفر حصل من أحدنهرينا، ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين، فيقال: "عليّ" مثلا، والتصديق: هو إدراك النسبة نحو: أسافر عليّ؟ تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولذا يباب بــ "نعم" أو "لا"، والمسئول عنه في التصور ما يلي الهمزة، ويكون له معادل يذكر بعد أم، وتسمى متصلة، فتقول في الاستفهام عن المسند إليه: أٔنت فعلت هذا أم يوسف؟ وعْ وعن المسند: أراغب أنت عن الأمر أم راغب فيه؟ وعن المفعول: ...........................................

وأدواته إل: أي كلماته من الحروف الدالة عليه، والأسماء المتضمنة لمعناه. الممزة وهل، ما إلح: وهذه الأدورات






 عصوله تبل السؤل. علىّ مثلا: يكصل لك تصور الهكوم عليه بخصوصه وإنه عليّ. تستفهمي: وتطلب التصديق
 وقوعها. ما يلي المنزة: من المسند إليه أو المسند أو شيء من من متعلقاقَما. وتسمى متصلة: أي حقه أن تردف فيه الممزة بــ"أم" المتصلة؛ لتدل على ألما ألما الاستفهام لتعيين أحد المفردين، المتصل أحدهما بالممزة، والآخر بــ"أم" مع حصول أصل أصل التصديق بالمكم. ألنت فعلت هذا إلح: إذا كنت تعلم
 والفاعل. أراغب أنت عن الأمر إلا: إذا حصل لك التصديق بأنه قد وقع رغبته من المخاطب، ولكن ون لا تعرف أفها عن الأمر، أو فيه؟ فالسوال ههنا لطلب تصور المسند بخصوصه وتعيينه.

أإياي تقصد أم خحالدا؟ وعن الحال: أراكبا جئت أم ماشيا؟ وعن الظرف: أيوم الحخميس قدمت أم يوم الممعة؟ وهكذا. وقد لا يذكر المعادل نحو: أأنت فعلت هذا؟ أراغب أنت عن الأمر؟ أإياي تقصد؟ أراكبا جئت؟ أيوم الخميس قدمت؟ والمسؤول عنه ين التصديق النسبة، ولا يكون ها معادل، فإن جاءت "أم" بعد"ها"

قدرت منقطعة، وتكون بمعنى "بل".
" و " r- r
"لا"، ولذا يمتنع معها ذكر المعادل،





المخاطب، فالسؤل ههنا لطلب تصور الظرف وتعيينه. وهكذا: تياس سان اليأر المعمولات.

 الظرف: أيوم الخميس قدمت؟ وهي وهكذا قياس باقي المعمولات. النسبة: أي الرابطة بين بين المسندإليه والمسند، لا لا أحدهما، أو شيء من قيودها حتى يكون هو أولى بالإيلاء من غيره، بل إيلاء الككلام بتمامه الممزة على الملى النظم

 بمعنى بل: التي تدل على أن الككلام السابق وقع غلطا، أو معمن "بل" التي تكون بيرد الانتقال من كالام المى كالام آخر أهم منه، لا لتدارك الغلط.
 السؤال هل حصل الجيء لصديت المخاطب أو لم يكصل؟ والئ والبواب "نعم" أي حصل بيئه، أو "لا" أي لم يمصل. ولذا: أي ولاختصاص "هل" لطلب التصديق، يكتع معها ذكر المعادل.

فلا يقال: هل جاء صديقك أم عدوك؟ و"هل" تسمى بسيطة: إن استفهم هـا عن وجود شيء في نفسه نحو: هل العنقاء مو جودة؟ ومر كبة: إن استفهم هـا عن وجود

شيء لشيء نحو : هل تبيض العنقاء وتفرخ؟
r- و "ما" يطلب هـا شرح الاسم تُو: ما العَسجَد، أو اللُجَين؟ أو حقيقة
المسمى، نحو: ما الإنسان؟ أو حال المذكور معها، كقولك لقادم عليك: ما أنت؟


-     - و"متى" يطلب هـا تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا نحو: متى جئت؟
$\qquad$




مثلا: "هل زيد قائم أم عمرو قائم؟" على سبيل الإضراب مور مر ميتنع. عن وجود شيء: أي عن التصديق بوتوع النسبة بين موضو


 في نغسه، بخلاف مدخول الثانية؛ فإفا حكاية عن الموضوع على حال ولا وصفة، سميت الأولى بسيطة، والثانية مر كبة. شرح الاسم: أي الكشف عن معناه وبيان مفهومه اللذي وضع لـ في اللغة أو الاصطلاح، مع تطع النظر عـل كونه موجودا في نفس الأمر نوو: ما العسسد أو اللجين؟ طالبا أن يشرح هذا الاسم بيان ميان مدلوله، فيجاب بإيراد

 أم حاهل، فيجاب بتعيين الوصف، ويقال: "هو عالم" مثلا. من فتح مصر: فيجاب بــ"زيد"، ونحوه منا يفيد
 على تعين جنسه. متى جئت: في الماضي والمواب: سحرا ونوه. متى تذهب: في المستقبل، فيقال: بعد شهر مثلا.
-


-     - 
- 1 و "أين" يطلب هـا تعيين المكان نحو: أين تذهب؟
 - •

نحو : زر أنىّ شئت.

تعيين الزمان المستقبل: فيقال: "أيان يثمر هذا الغرس؟" فيجاب: بعد عشر مثلا. موضع التهويل: أي في الموضع
 استعملت "أيان" مع يوم القيمة للتهويل، والتفخيم بشأنه. تعيين الحلال: أي الصفة اليّ علئيها الشيا الشيء كالصحة، والمرض، والر كوب والمشي غنو: كيف أنت؟ أي على أي حال من الصحة، والمرض أنت؟ ولئ ولئو : كيف








 غو: زُر أن شُئت، أي متى شئت. كم لبتتم: أي كم يوماب؟ أو كم سنة؟ أو كم ساعة؟ فمدميز "كم" ههنا عذوف، ومثال ما كميزه مذكور قولنا: "كم درهما لك؟"



والعاقل، وغيره حسب ما تضاف إليه.

-







الفصل أو الخاصة. أي الفريقين خير مقاما: هذا حكاية لكلام المشر كين لعلماء اليهود، فالفريقية أمر يعم الفريقين، وقد اعتقد


 ويسال ها: أي عن كل ما يميّز المبهم اللذي أضيفت كلمة "أي" إليه من الزمان والمكان والمال والعال والعدد والعاقل

وغيره، ويكون تعيين واحد منها

 الممزة و"أم" ههنا قد خرجتا عن معناهما الأصلي، الذي هو الاستفهامه، عن أحد المستويين في علم المستفهم بغرد

 الاستفهام من الصدارة وكوفما لأحد الأمرين. هل جزاء الألإحسان إلا الإحسان: أي ما جا جزاء الإحسال ما با بطاعة إلا الإحسان بالثواب فــ"هل" ههنا بععن المحد والنفي.
r
[الزمر:

[آل عمران: .ץ] بمعنى انتهوا وأسلموا.

-     - 


-V
-



 النفي إنبات أي كاف الله عبده.



 من ذا الذي إلخ: الاستفهام ههنا للنفي، لكن المقصود منه التعظيم والبيان؛ لكبرياء شـأنه تعالى، بأنه لا أحد



 عقل المخاطب مسوغا بما ذكر، بل المقصود الاستخفاف بشأن عـنا عقله.
(1.
[الفرقان: v].

( IT
وأما التمي: فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله؛ لكونه مستحيلا، أو بعيد
الوقوع، كقوله:

أَلَا لَيتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يُوما فأَحبرُهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ
وقول المعسر:ليت لي ألف دينار. وإذا كان الأمر متوقع الحصول، فإن ترقبه يسمى






 الشبوبية كان عوده عكالا عادة، وإن أريد به زمان الان الازدياد القوى النامية كان النان عوده عالا كالا عقلا؛ لاستلز امه أن



 فإن إتان الله بالفتح لرسوله
 الزوجة إل عبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيكة الطلاق إلم الندم عليه، ورجوعها عليه سياق الآية، ولا شبهة أنه أمر متوقع الوقوع، مرجو المصول.

 الشرطية


ولاستعمال هذه الأدو ات في التمين ينصب المضارع الو اقع في جو ابها. وأما النداء: فهو طلب الإقبال بكر ف نائب مناب أدعو، وأدو اته ثمانية: "يا، و الفمزة"

وهي ليت: لأها موضوعة للتمني. غير أصلية: لأفا مستعملة في التمني بطريق التوسع والبحاز .فَهَل لَنَا مِن شُفعَاءً: فإنه
 متضمنة للتمني المستلزم لنفي التمتي.
فَنكُونَ مِنَ المُؤِمِنِنَ: بالنصب بإضمار "أنْ" بعد الفاء، فالنصب قرينة على أن "لو" ليست على أصلها؛ إذ لا ينصب الفعل بــ"أن" مضمرة بعد الفاء إلا بعد الأشياء الستة التي هي: الاستفهام، والتمتي، والعرض، والألمر، والمية والنهي، والنفي. فلو ملت على أصلها لم يكن لنصب المضار ع بعدها و جه. وأما حملها على الخصوص التمتي، فلما بين
 هويت أطير: فإن طيران المتكلم إلى من هو هاه، ليس مما يتوقع حصوله ويترجى وقوعه؛ لكونه مستحيلا، فلا تحمل
 لاطماعية في وقوعها. الواقع في جو اهها: وهذا ظاهر في كلمة "لو "؛ لأن الشرطية ليست من الأشياء التي ينصب المضار ع في جواهها، و كذا في "لعل" على مذهب البصريين؛ إذ لا جواب للترجي عندهم، فنصب المضار ع في جوابهما يكون قرينة على خروجهما عن أصلهما واستعمالهما في معى التمين، لكنه غير ظاهر في "هل"؛ لأن الاستفهام الذي هو
 أصلها، وتضمينها لمعى "ليت"، فلعله أراد أن الاستعمال في معىن التمين علة لنصب الجوواب في جميع هذه الأدوات، وإن كان يمكن ذلك في بعضها بغير هذا الاستعمال أيضا، أو أراد بصيغة المحع ما فوق الواحد، وقصد هذه الأدوات كلمة "لو " و"لعلّ" فقط. طلب الإقبال: أي طلب المتكلم إقبال المخاطب. بحرف نائب: سواء كان ذلك الـرف ملفوظا كـــ "يا زيد"،


وأي، وآ، وآي، وأيا، وهيا، ووا"، فالممزة وأي للقريب، وغيرهما للبعيد، وقد ينزل بابكبار أهل الوضر البعيد منزلة القريب، فينادى بالهمزة، و"أي" إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم، صار كالحاضر معه كقول الشاعر: أَسُكَّانَ نُعمَانَ الأَرَاكِ تَيَقَّنُوا بِأَنَّكُم فِي رَبُع قَلبِي سُكَّانُ
وقد ينزل القريب منزلة البعيد، فينادى بأحد الحروف الموضوعة له، إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن، رفيع المرتبة، حت كان بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة، كقولك:أيا مَولاي، وأنت معه، أو إشارة إلى انحطاط درجته كقولك: أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول كأنه غير حاضر في البلس كقولك للساهي: أيا فلان. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها أي طلب الاتبال

الأصلي لمعان أخرى تفهم من القرائن:
1- كالإغراء نوو: قولك لمن أقبل يتظلم "يا مظلوم".


 بعد في المسافة: فيستبعد المتكلم نفسه عن مرتبته، ويعد ذاته في ميكان بعيد عني وأنت معه، وكقولك: "يا الله" مع أنه تعالى أقرب بإلينا من حبيل مبل الوريد.



 لا تريد هذا النداء طلب إقباله؛ لكونه حاصلا، بل تريد إغراءه وحثه على زيادة التظلم وبث الشكرى.
r- والزجر نحو:

r- والتحير والتضجر نحو: أيا منازل سلمى أين سلماكِ!.
ويكثر هذا في نداء الأطلال، والمطايا، ونحوها.
ع- والتحسر، والتوجع كقوله:

0-

وغير الطلبِي يكون بالتعجب، والقسم، وصِيَن العقود: كبعت واشتريت، ويكون بغير ذلك، وأنواع الإنشاء غير الطبلي ليست من مباحث علم المعاني؛ فلذا ضربنا

صفحا عنها. اي ئ نتعرض

أ فوادي إخ: فليس المراد فيه النداء حقيقة؛ لأنه لا ممن لنداء الإنسان نفسه، وإنا الغرض منه الزخر والمر الملامة؛




 المقاربة، وأنعال المدح والذم. فلذا: ولأن أكثر أقسامه نُقلت عن الخبرية إلى الإنشائية، فيستغين بأبائها المبرية عن الإنشائئة.

الباب الثالي
في الذكر والحذف
إذا أريد إفادة السامع حكما، فأيّ لفظ يدل على معنى فيه، فالأصل ذكره، وأي لفظ علم من الكلام لدلالة باقيه عليه فالأصل حذفه، وإذا تعارض هذان الأصلان،

فلا يعدل عن مقتضى أحدهما إلى مقتضى الآخر، إلا لداعٍ فمن دواعي الذكر: -

المُفلِحُونَ

- r

إفادة السامع حكما: لعل الاقتصار على إفادة الحكم؛ لكونه أغلب، وإلا نهذا البيان يتأتى على تقدير إفادة
 معنى فيه من معانيه ما يعلم من الككلام؛ لدلالة باقيه عليه. إلا لداع: لئلا





 إلى اعتبار حذف أولئك الثاني، فلا يكون الآية مثيالا لاختيار الذكر على على الحذ


 لأن فهم السامع من اللفظ أقر ب من فهمه من القرينة.

تقول ذلك إذا سبق لك ذكر زيد، وطال عهد اللامِع به، أو ذكر معه كلام في
شأن غيره.
r- والتعريض بغباوة السامع نحو: عمرو قال كذا، في جواب ماذا قال عمرو؟
ع- والتسجيل على السامع حتى لا يتأتى له الإنكار، كما إذا قال الحاكم لشاهد: هل أقرّ زيدٌ هذا بأنّ عليه كذا؟؛ فيقول الشاهد: نعم زيد أقرّ بأنّ عليه كذا. - 0- والتعجب إذا كان الـكم غريبا نحو: عليّ يقاوم الأسد، تقول ذلك مع

سبق ذكره.

- 7 - والتعظيم، والإهانة، إذا كان اللفظ يفيد ذلك، كأَن يسألك سائل: هل

رجع القائد؟ فتقول: رجع المنصور، أو المهزوم.
ومن دواعي الحذف:
1- إخفاء الأمر عن غير المخاطب نوو : أقبِل، تريد عليًّا مثلا.




 غيري، فأجاب، ولنلك سكتٌ وهُ و لم أطلب الأعذار فيه.


 رجع المنصور أو المهزوم: فذكره بعنوان المنصور يفيد تعظيمه، وبعنوان المهزوم إهانته. عن غير المخاطبّ: منا من الحاضرين، وهذا عند قيام القرينة على الخذرف للمخناطب دون ون غيره منهم نخر: أقبل، تريد عليًّا مثلا، عند قيام القرينة عليه عند المخاطب دون سائر الماضرين.

وت وتأتي الإنكار عند الحاجة نحو: لئيمٌ خسيسٌ، بعد ذكر شخص معين.

[الأنعام:r. 1 [
ع - واخختبار تنبه السامع أو مقدار تنبهه نو: نوره مستفاد من نور الشمس،
وواسطة عقد الكواكب.

-     - وضيق المقام إما لتوجع نحو:

وإما لحوف فوات فرصة نحو قول الصياد: "غزال".

- 

نحو: بنوم سماء، والثاني نحو: قوم إذا أكلوا أخفَوا حديثهم.
شخص معين: فتريد ذلك الشخص وتخذه؛ ليتيسر لك الإنكار عند لومه لك على سبه أو تشكيه منك، ويككن لك





 في قوله: "وواسطة عقد الكراكب" انتبار التبار اللسامع بأنه يتنبه أم لا قلت عليل: فلم يقل أنا عليل؛ لضيق المقام عن إطالة الككلام بذكر المسند إليه بسبب توجيع، وسامية إليا إليه من
 للحسنة فيه. فالأول أي الحذف للتعظيم نور: بخوم سماء أي هم بنورم سماء، فلم تذكره تعظيما وصونا له اله عن لسانك. قوم إذا: أي هم توم، نحذفته تعقيرا له وإيهاما لصون اللسان عنها

- V



عباده؛ لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم.
9- 9 والأدب نحو قول الشاعر:

- 

والخافظة على وزن: أي في البيت بأن ئتل الوزن بذكره. أو سجع: أي في الثر بأن يكون ذكره يفسد ذلك السحع. فالأول: أي العانظة على وزن البيت نو:





 الثصوصيات منوية، فيحصل التعميم مع الاختصار، بخلاف ما لو لو ذكر ذلك المعمول بصيغة العموم، فإنه وإن




 لِس الغرض الذين يعلمون شيئا غضصوصا والذين لا يعلمون ذلك الشيء، بل المراد الذين وجد لمّ مبن العلم، واللين


- 11 ويعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل فيُقال: حُذف الفاعل للخْوف منه،أو عليه، أو للعلم به، أو ابلمهل نخو: سرق المتاع، هوَوَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفايُ [النساء:YA].

الباب الثالث
في التقديم و التأخير
من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر؛ لاشتراك جيع الألفاظ، من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد من تقديم هذا على
ذاك من داعٍ يوجبه.

إلى نائب الفاعل: الظاهر أن عدم الإتيان بالفاعل في الفعل المبي للمفعول ليس من قبيل المذف؛ إذ على تقدير
 قد يطلق عليه المذف أيضا اعتبارا لصلوح نفس التر كيب للإتيان به من غير نظر إلى بناء الفعل للمفعول، فكانّه اعتبر المذف أولا ثم البناء.



 من حيث هي ألفاظ: أي مع تطع النظر عن عروض معنى يوجب الصدارة في درجة الاعتبار كما قال في الحاشية: هذا بعد مراعاة إلم. لاشتراك بميع الألفاظ: هذا بعد مراعاة ما بحب له الصدارة كألفاظ الشرط وألفاظ الاستفهام.

1- التشويق إلى المتأخر، إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة نحو:

r- rتعجيل المسرة أو المساءة نحو: العفو عنك صدر به الأمر، أو القصاص
حكم به القاضي.
r- و كون المتقدم عطط الإنكار والتعجب نوو: أ بعد طول التجربة تنخدع ع
هذه الزخارِف؟.

؟ - وسلوك سبيل الترقي أي الإتيان بالعام أولا چم الحاص بعده؛ لأن العام إذا
إذا كان المتقدم شعرا بغرابة: بيثي يوجب التشويق إلى المتأخر، ولنا إذا ذكر، تُككن في ذهن السامع؛ لأن
 مستحدث: والمراد باستحداث الليوان من جماد البعت والمعاد للأجسام الميوانية من القبور؛ لكونها مسا مستحدثة الئة
 بغرابة، وهي حيرة البرية فيه. المسرة أو المساءة: يعني إذا كان اللفظ مشعرا بالمسرة أو المساءة، وكان المان الغرض
 المسموع أولا غو: العفو عنك صدر به الأمر، أو القصاص حكم به القاضي، ففي تقدم لفظ "العفو" تعجيل
 تنخدع هذه الزخارف: فتقدم هذا القيد يفيد أنه عطط الإنكار ومناط التعجب، لا نفس الانخداع؛ إلذ لو الو كان
 التحربه؟" ويدل على كون المتقدم مناط التعجب والإنكار تصريكهم في "أ ينخدع بالزبيب "الزبي بعد المثيب؟" و"أ


 نصيح بليغ، ففي هذا الككلام سلوك سبيل الترقي؛ لأن تولنا: "صحيح" عام شامل للفصيح والبليغ وغيرها، فيفيد =

ذكر بعد الخناص، لا يكون له فائدة نحو: هذا الكلام صحيح فصيح بليغ،فإذا قلت: فصيح بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح، وإذا قلت: بليغ لا تحتاج إلى ذكر صحيح،

ولا فصيح.
 7- والنص على عموم السلب، أوسلب العموم، فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي نحو: كل ذلك لم يكن أي لم يقع هذا ولا ذاك، والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم نوو: لم يكن كل ذلك أي لم يقع

المجمُوع، فيحتمل ثبوت البعض، ويمتمل نفي كل فرد.
= تقديه فائدة الإيضاح بعد الإهام. فإذا ذكرت الناص أولا وقلت:"نصيح بليغ" لا تحتاج إلى ذكر صحيح هو أعم منهما، وكذا إذا قلت: "بليغ" لا تحتاج إلى ذكر ما هو أعم منه، فلا تقول: "صحيح ولا فصيح"؛ لا لا لان


 يتقدم النوم. والنص على إلخ: يعني إذا الجتمع في كلام أداة العموم وأداة النفي، فتعيين أن المراد في هذا اليا الككلام هل هو







 العموم، فطريق إفادته على وجه النص ليس إلا بتقدم أداة النفي على لفظ العموم، فظهر أن النص النص على إلفادة عموم السلب أو سلب العموم، سبب دإِ لتقدم أداة العموم أو أداة النفي في المقام الذي يقتضي أحد هذين المعنيين.
-V وتقوية الحـكم إذا كان الخبر فعلا نو: الهِلال ظهر، وذلك لتكرار الإسناد.

- 人
- 9 والمحافظة على وزن، أو سجع، فالأول نحو:


 تقدم أحد ركي الجملة، تأخر الآخر، فهما متلازمان.

وتقوية الحكــــم: أي تقريره في ذهن السامع وتثبيته فيه؛ دنعــا لتوهم كونه منا يرمى به من من غير تحقيق.




 لقصد التخصيص، والمعن غخصّك بالعبادة. والخافظة إح: فإن تقديم الخبر في البيت، وهو قوله: "فخير من
 على الفعل في الآية كحانظة السحبع.

 بيان الأمور المتضية لإيراد أجزاء الككلام معرفة.

## الباب الرابع

## في التعريف والتنكير

إذا تعلق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلامِ بمعينٍ فالمقام للتعريف، وإذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقام للتنكير؛ ولتفصيل هذا الإجمال نقول: من المعلوم أن المعارف: الضمير، والعلَم، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والحللى بــ"أل"، والمضاف لواحد ما ذكر، والمنادى.

أما الضمير: فيؤتى به لكون المقام للتكلم، أو الخطاب، أو الغيبة مع الاختصار نخو: أنا رجَوتك في هذا الأمر، وأنت وعدتي بإنكازه.

في التعريف: أي في ييان الأمور المقتضية إيراد أجزاء الككلام معرفة. والتنكير : أي في بيان الأسباب لإيراده

 فالقام للتعريف لان وضع المعارف على أن يستعمل للشيء اللعين بذلك: أي بتفهيم المخاطب ارتباط الككلام











والأصل في الخطاب أن يكون لمشاهد معين، وقد يخاطب غير المشاهد إذا كان
 من يمكن خطابه نوو: اللئيم من إذا أحسنت إليه أساء إليك. وأما العلَم: فيؤتى به لإِحضار معناه في ذهن السامع بالمهd الحاص نحو :

وقد يقصد به مع ذلك أغراض أخرى: كــــ
1- "التعظيم" في نو : ركب سيف الدولة.
Y- والإهانة في نو: ذهب صخر.


 فإن المخاطب فيه وهو ذاته تعالل وإن لم يكن مشاهدا، لكنه لاستحضاره في القلب جعل بمنـــلـة المشاهد، وخوطب نحطاب المشاهدل وغير المعين: وكذا يخاطب غير المعين إذا تصد تعميم المطاب لكل من يمك يكن خططابه على مبيل البدل، لا على





 وقد يقصد به مع ذلك: أي إحضار معناه باسمه الماص أغراض أخرى بالعار باعتبار معناه الأصلي قبل العلمية؛ فإن الأعلام كثيرا ما يلاحظ فيها إلى معانيها الأصلية. ركب سيف الديا الدولة: ما كا كان الاسم صالحا للتعظيم والمقام. ذهب صخر: : ما كان الاسم دالا على الإهانة، والمقام يقتضيها.
r-
[اللهب: 1]
وأما اسم الإشارة: فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه، كقولك: بعي هذا مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا، أما إذا لم يتعين طريقا لذلك، فيكون

لأغراض أخرى:
1- كإظهار الاستغراب نوو:



 لأنه لازم لملازمته "للهب"؛ فإن اللهب الحقيقي لهب نار جهنم، فيكون انتقالا من اللملزو إل اللازم باعتبار الوضع الأول، وهذا القدر كاف في الكناية. لإحضار معناه: بأن لا يكون للمتكلم إلم إحضار شيء بعينه في ذمن المخاطب طريق سوى الإشارة الحسية،


 كامل في الرجولية، [و كذا "كم جامل جاهِ جاهل" أي كامل المهل.

 زنديقا: أي كافرا انفيا للصانع الـكيم. فالمكم البديع الذي الختص به المشار إليه، هو تصيير المشار إليه الأوهام

 يقول: هذا المتعين الذي صار كالغسوس، هو المختص هـذا الـكم البديع العجيب، وهذا ألمر مستغرب بري جدا.

و
 r-


الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيدهِيُ [البقرة:

الْتِيْتَ
به: أي بمعن اسم الإشارة المعبر عنه به، وبتمييز ه، وتلك العناية والاهتمام إما للتعظيم أو الإهانة حسب ما ما ما يرد
 الإمام زين العابدين هِئّ، وتعظِيمه:







 قد بلغ في كماله بحيث لا يكتنه، ولا يدرك إلا بالإشارة. وأما الثاني: نوجه ذلك أن البعيد مسافة؛ لكونه لا ينال بالأيدي شأنه العظمة، فنـــــنـل أعظم درجة المشار إليه،


 اللذي ذكر، كذلك قد يؤتى به بسبب هذه اللولالة؛ لتصد تعقيره، فيحمل القرب على دنو المرتبة، وسفالة الدرجة، =

وأما الموصول: فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه كقولك: الذي كان معنا أمسِ مسافِر، إذا لم تكن تعرف اسمه، أما إذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لأغراض


نُزُلاאش [لالكهن:1-v].
r- وإخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو:

r- والتنبيه على الحطأ نو:
=






 يعر فه على وجه انتساب الصلة إلا المخاطب نيو:

فالتعير عن هذا الشيء الذي جاد به الأمير بالمصول بصلته لإخفاثه عن غير المخاطب من الحاضرين، حيث لا يعرفه على هذا الوجه إلا المخاطب.

 المعن على البناء للفاعل.

६ - وتفخيم شأن الغحوم به نحو:


ونو: من لم يدر حقيقة الحالِ قال ما قال.

- 7 والتهكم نحو : وأما الملىى بـــ"أل": فيؤتى به إذا كان الغرض المِكاية عن الجُنس نفسه نحو: الإنسان

يشفي غليل صدورهم: أي عطش قلوبمم وحقدمم. أن تصرعوا: أي تصابوا وتّلكوا بالحوادث، ففي هذا


 بالموصول مع صلته وإسناد الهكوم إليه يدل على فيا ألامة شأن الحكوم به؛ لكونه فعل من رفع السماء التي لا بناء أعظم وأرفع منها في مرأى العين.





 عن المنس نفسه: أي من غير اعتبار؛ لا صدق عليه من الأفراد، ولكن لا لا بد فيه من اعنتان اعبار حضور المقيقة

 البنسي، ومفهومه اللذهني، لا فرد من أفراده؛ لأن التحديد إما يكون الْ للحقيقة نفسها، لا لأفر ادها، وتسمى "أل" جنسية، وأيضا تسمى "أل" طبعية.

حيوان ناطِق، وتسمى "أل" جنسية. أو المكاية عن معهود من أفراد الجنس وعهلده،



 وتسمّى "أل" استغر اقية. وقد يراد بـــ"أل" الإشارة إلى الجنس في فرد ما نو :











 صاغة بلده أو ملكته؛ لأن هذا هو المفهوم عرفا لإصاغة الدنيا الدنيا، وتسمى "أل" استغراقية عرفية.




 ولقد أمرُّ على اللَّبِّبم يَسْبُني

ولقد أمرُّ على الكَّيَمْ يَسـسُبُنُى
 وأما المضاف لمعرفة: فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحضار معناه أيضا ككتاب سيبويه،

وسفينة نوح

1- تعذر التعداد أو تعسره نو: أجمع أهل المق على كذا، وأهل البلد كرام.
Y- Yالحروج من تبعة تقديم البعض على البعض نوي: حضر أمراء المند. (r- والتعظيم للمضاف نو: كتاب السلطان حضر، أو المضاف إليه نو: هذا
$\qquad$
= فلكراد بـ"اللثيم" جنسه في ضمن فرد ما؛ لأن المرور إما يتصور على الأفراد الثار بية، لا على حقيةة البنس





 إذا لم يكن لإحضار هِ طرين سوى الإضافة.




 السلطان. هذا خاددي: فإن ين إضانة المادم الم ياء اللككلم، تعظيم التككلم نسسه بأن له خادها.

ع- والتحقير للمضاف نحو: هذا ابن اللص، أو المضاف إليه نحو: اللص رفيق هذا، أو غيرهما نوو: أخو اللص عند عمرو. 0- والاختصار لضيق المقام نوو:
جَنِيبٌ وَجُثمَانِي بِمَكَّــةَ موثـــــُق


بدل أن يقال: الذي أهواه.
وأما المنادى: فيؤتى به إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص نو : يا رجل، ويا فتى، وقد يؤتى به للإشارة إلى علة ما يطلب منه نحو: يا غلام أحضرِ الطعام، ويا خادم أسرِج الفرس، أو لغرض يمكن اعتباره ههنا مما ذكر في النداء.

أخو الوزير عندي: ففي الإخبار بعندية الوزير للمتكلم، تعظيم للمتكلم بأن أنحا الوزير لديه، وهو غير المضاف



 عان، وأصله يماني نسبة لليمن أعل إعلال قاضي.





 الطعام، وإسراج الفرس منهما؛ لكوفها سبيين للإحضار، والإسراج أحواله كما علمت سابقا.

وأما النكرة: فيؤتى هـا إذا لم يعلم للمحكي عنه جهة تعريف، كقولك: جاء ههنا ربل، إذا لم يعرف ما يعينه من علم، أو صلة، أو نحوهما.



مال كثير، ورضوان قليل.
و- r
لهُ حَاجبٌ عن كُلِّ أمر يَـــشِيــنُنُ

سياق النفي تعم.


 كالتكثير والتقليل: أي كإفادة تكثير معناه وتقليله لمناسبة مقام ذلك التكيثير والتقليل نوني: لفلان مالى مال،
 ورضوان قليل. والتعظيم والتحقير: والفرق بين التعظمي والتكثير، أن التعظيم رابع إلى رالي رنعة الشـأن وعزي


 الحاجب أي المانع عن كل ما يشين أي يعيب الممدوح عظيم، والماجب عن المعرو حقيره، فكيف عظيمه؟ والعموم بعد النفي: أي عموم مـنى تلك النكرة الواقعة بعد النفي بأن ينسحب علئليها
 سياق النفي تعم؟؛ ضرورة أن انتفاء فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد.

[النور: 0 ].

-     - وإخفاء الأمر تنو: قال رجل: إنك انخرفت عن الصواب، تخفي السمه حت لا يلحقه أذى.

الباب الخامس
في الإطلاق والتقييد
إذا اقتصر في ابلمملة على ذكر المسند، والمسند إليه، فالـكم مطلق، وإذا زيد عليهما شيء مما يتعلق بمما أو بأحدهما، فالحكم مقيد، والإطلاق يكون حيث لا يتعلق الغرض بتقييد الـلكم بوجه من الوجوه؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن، والتقييد حيث يتعلق الغرض بتقييده

وقصد فـــرد معين: أي شخصص معين من حيث صدق مفهوم البنس والنكرة عليه، وليس المراد بالمعين المتعين







 الوجوه"؛ ليذهب السامع فيه كل مذهب يمكن، ويورز تعلقه بكل ما بيككن تعلقه به.

بو جه خخصوص، لو لم يراع تفوت الفائدة المطلوبة؛ ولتفصيل هذا الإجمال نقول: إن التقييد يكون بالمفاعيل، ونحوها، والنواسح، والشرط، والنفي، والتوابِع وغير ذلك. أما المفاعيل ونووها: فالتقييد هـا يكون لبيان نوع الفعل، أو ما وقع عليه، أو فيه، أو لأجله، أو بمقارنته، أو بيان المبهم من الميئة والذات، أو بيان عدم شمول الحـكم. وتكون القيود معط الفائدة، والكالام بدوها كاذبا أو غير مقصود بالذات نحو:

وأما النواسخ: فالتقييد بها يكون للأغراض التي تؤديها معاين ألفاظ النواسخ





 مطلت الهكم. وقع عليه: الفعل من المفتول به كقولك: حفظت القر المران.








 وأخواهًا" و "ظن وأخوامًا" وأفعال المقاربة. فالتقيد: أي نتقييد الـككم الذي في الجملة الداخلة عليها هذه النواسخ.

كالاستمرار، أو الـكاية عن الزمن في كان.
والتوقيت بزمن معين في ظل، وبات، وأصبح، وأمسى، وأضحى، أو بحالة معينة في

 ظننت زيدا قائما فمعناه زيد قائم على وجه الظن.
وأما الشرط: فالتقييد به يكون للأغراض اليت تؤديها معاني أدوات الشرط، كالزمان في متى وأيان، والمكان في أين وأنى وحيثما، والحال في كيفما، واستيفاء ذلك، وتحقيق الفرق بين الأدوات يذكر في علم النحو، وإما يفرق ههنا بين "إنْ" و"إذا" و"لو" لاختصاصها بمزايا تعد من وجوه البلاغة. فــ"إن" و"إذا" للشرط في الاستقبال، و"لو" للشرط في الماضي، والأصل في اللفظ أن يتبع المعن، فيكون فئر فعلا





 البتدأ، واليبر، وتلك الأنفال قيود.







 [النحل:9]. والفرق بين "إن" و"إذا" أن الأصل عدم الجزم بوقوع الشرط مع "إن"، والبزم بوقوعه مع "إذا"؛ ولذذا غلب استعمال الماضي مع "إذا"، فكأن الشرط واقع بالفعل بخلاف "إن"، فإذا قلت: إن أبرءُ من مرضي، أتصدق بألف دينار كنت شاكا في البرء. وإذا قلت: إذا برئت من مرضي تصدقت كنت جازما به، أو كالجازم، وعلى ذلك، فالأحوال النادرة تذكر في حيز "إن"، والكثيرة في حيز "إذا"، ومن ذلك قوله تعالى: :

أو ماضيا مع "لو": ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة؛ لأن الدلالة على المعن بما يطابقه هو معتضى الظاهر،
 جواهر الأرض، وقيل: هو ورد الزيت فوقع فيه، مع إن فعل مضارع، ونيا وكذا مع إذا في توله: "وإذا ترد إلى تليل

تقنع" ويُ قوله تعالى: والفرق بين "إن" و"إذا": مع كوفما تشتر كان في أفما للشرط في الاستقبال، وإنما قال [لالصنف]: الأصل؛
 خططاية، لكن هذا الاستعمال ليس على الأصل، الذي تستعملان فيه بالمقيقة اللغوية. ولفذا: أي ولأهل ألن
 الوقوع؛ نظرا !اللى نفس اللفظ، وإن نقل ههنا إلى معنى الاستقبال. واقع بالفعل: وهو يناسب مفاد "إذا" الذي هو الجزم بالوقوع، فناسب استعمال الماضي معها لفظا، وإن صار



 الكثير؛ فإنه يقطع به في الأكثر .
 كيّ الونرع الحسنة الشامل لأنواع كثيرة كما يفهم من التعريف بــ"أل" الجنسية - ذكر مع "إذا"، وعبر عنه بالماضي؛ ولكون بجيء السيئة نادرا - إذ المراد هـا نوع عخصوص الإلا على ولمزمر
 ففي الآية من وصفهم بإنكار النعم، وشدة التحامل على موسى علأِّرِّ ما لا يخفى،

 هو الجواب، فإذا قلت: إن اجتهد زيد أكرمته، كنت مخبرا بأنك ستكرمه ولكن في لأنواع كثيرة: مثل: الخصب، والرخاء، ونور الملال، وكثرة الأولاد، وغير ذلك من سائر أنواع الحسنات.


 على التقليل. ذكر مع "إن": الدالة على عدم البزم بالوقوع، وعبر عنه بالمضار ع المشتر بعدم التحقّق؛ فإن كنّا




 ولذا: أي ولأجل كوفما للشرط في الماضي. يليها الفعل الماضي: إذ الأصل في اللفظ أن يتبع المعنى كما ذكر الما


 للحكم فيه. إن اجتتهد زيد أكرمته: فالمصصود بالذات والمتعبر لأصل الإنادة هو الإخبار بإكرام زيد. وألما الشرط، فهو تيد فيه ليس بعقصود لذاته.

حال حصول الاجتهاد، لا في عموم الأحوال، ويتفرع على هذا أفا تعد خبرية أو إنشائية باعتبار جوابها. وأما النفي: فالتقييد به يكون بسلب النسبة على وجه خخصوصٍ مما تفيده أحرف ولا النفي، وهي ستة: لا، وما، وإن، ولن، ولمَ، ولما. فــــ"لا" للنفي مطلقا، و"ما" و"إن" لنفي الحال إن دخلا على المضارع، و"لــنـ" لنفي الاستقبال، و"لم" و"لما" لنفي الماضي إلا أنه بــ"لما" ينسحب على زمـــن التكلم ويختص بالمتوقع، وعلى هـــــا فلا يقال: لما يقم زيد، ثم قام. ولا: لما يجتمع النقيضان، كما يقال: لم يقم ثم قام، ولم يجتمعا. فـــ"لما" في النفي تقابل "قد" في الإثبات، وحينئذ يكون منفيا قريبا من الحال، فلا يصح: لما يجئْ محمد في العام الماضي.

على هذا: أي ذكرنا الذي من كون المقصود بالذات، الجواب. باعتبار جواهِا: فإن كان البواب خبرا كانت


 و"لم" و"لما": تشتر كان في أفما لنفي الماضي، وتنترقان فيان في بعض الأحكام على ما قال: إلا أنه أي هنا النفي

 المصول بخلاف "لم"، فإن نفيها يكون المتوقع وغير الميره







وأما التوابع: فالتقييد ها يكون للأغراض التي تقصد منها، فالنعت يكون للـا نو : حضر عليَّ الكاتب. والكشف نحو : البسم الطويل العريض العميق يشغل حيّزا

من الفراغ.

 المسكين. وعطف البيان يكون بخرد التوضيح نحو: "أقسم بالله أبو حفص عمر "، أو








 على اللذم والشتم. ارحم إلى خحالد المسكين: وإما يكون الوصف للمدح في الأول، والذم في الثاني، والترحم في في الثالث، إذا تعين الموصوف قبل ذكر الوصف، إما بأن لا يكون له شريك في الاسم، أو يكون المون المخاطب يعرفه بعينه قبل الوصف، وإلا يكون الوصف للتميزي .




 من أحدها على الانفراد، سواء كان أوضح من متبوعه أو لا، وهذا ما قال: "ويكفي في التوضيح" !لخ.

ويكفي في التوضيح أن يوضح الثاني الأول عند الاجتماع، وإن لم يكن أوضح منه عند الانفراد، كــ عليّ زين العابدين، والعسجد الذهب. وعطف النسق يكون للأغراض التي تؤديها أحرف العطف كالترتيب مع التعقيب في "الفاء"، ومع الترانحي في "ثُ". والبدل يكون لزيادة التقرير والإيضاح نحو: قدم ابني عليٌّ ين بدل الكل، وسافر المُند أغلبه في بدل البعض، ونفعني الأستاذعِلمُه ين بدل الاشتمال.

الباب السادس
في القصر
القصر : تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، وينقسم إلى حقيقي وإضافي.
 وعطف النسق: أي العطف بالحرف، وإثا سمي بعطف النسق؛ لأن المعطوف فيه يكون مع متبوعه على نسق واحد؛ لكون كل منهما مقصودا بالنسبة. مع التعقيب في الفاء: ومعنى التعقيب أن يكعل المعطن المعوف ملابيسا








 زيدا بالعلم، وزيد مقصور على القيام، فإنه لا يسمى تصرا الصطلاحا.

فالحقيقي: ما كان الاختصاص فيه بحسب الواقع والحقيقة، لا بحسب الإضافة إلى شيء آخر ني تُوم: لا كاتب في في المدينة إلا عليّّ، إذا لم يكن غيره فيها من الكتُّاب.
 قائم أي إن له صفة القيام، لا صفة القعود، وليس الغرض نفي جميع الصفات عنه ما عدا صفة القيام، وكل منهما ينقسـم إلى قصر صفة على موصوف نحو: لا فارس
 فيجوز عليه الموت، والقصر الإضافي، ينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسام: 1- قصر إفرادٍ إذا اعتقد المخاطب الشر كة.

بكسب الواقع والحقيقة: بععن أنه لا يتجاوز المخصص المخصصص به إلى غيره أصلا في نفس الأمر، وين المقيقة.
 خاص. وإنا زاد قيد "في المدينة"؛ ليقرب إلى القبول، و لم يستبعد زيادة الاستبعاد. إلى شيء معين: بأن لا يتجاوز

 إضافيا. إلى قصر صفة: وهو أن يمكم بأن هذه الصفة لا تتجاوز هذا الموصوف إلى موصوف آلخر أي موصوف كان، وهذا في القصر المقيقي. أو إلى موصوف معين، وهذا في القصر الإضاين، وإن كان المان الموصوف يتجاوزها إلى إلى





在 الموصوف على الصفة، وشر كة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف، ومثال هذا القصر، وني

r-
r- وقصر تعيين، إذا اعتقد واحدا غير معين.
 إيرا أبساب النظية ومنها: إنا، نخو: إنغا ألفاهم عليّ. ومنها: العطف بــ"لا"، أو "بل"، أو "لكن" نخو: دون سائر الـرون
U =

 اعتقد العكس: أي عكس الحـكم الذي أثبته المتكلم نفي تصر الصفة على الموصوف إذا اعتقد المخاطب أن
 القصر بقصر القلب؛ لأن فيه قلبا وتبديلا لـكم المخاطب. غير معين: من اتصاف هذا الموصوف بتلك الصفة ألوا ولم بغيرها في تصر الموصوف على الصفة أو اتصاف هذا الموصوف، أو غيره بتلك الصفة في قصر الصفة على

 ما هو غير متعين عند المخاطب سمي قصر تعيين. ثم إنما خص هنا هنا الانقسام بالقصر الإضافي؛ لأن هذا التقسيم لا يبري في القصر الحقيقي، إذا المُخاطب العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بكميع الصفات حتى يصح تصر إفراد قصرا حقيقيا، ولا اتصافه بكميع الصفات غير صفة واحدة حتى يقلب المتكلم حكمه، ويتحقق تصر القلب. وهكذا لا يتردد بين الاتصاف بيميع الصفات غير صفة واحددة، وبين الاتصاف بتلك الصفة الواحدة حت يتصور قصر تعيين، وهذا في القصر الحقيقي من جانب الموصوف على الصفة. و كذا لا يعتقد العاقل اشتراك صفة بين جميع الأمور، ولا اشتراكها بين كل الأمور سوى أمر واحدى، ولا يتردد بين ذلك حتى يجري أنواع


 إنما ألفاهم عليّ: ين قصر الصفة على الموصوف، والفرق بين"إنما"وبين النفي والاستثناء مع كون "إنما" متضمنة
 والاستثناء فإن الأصل فيها أن يكون ما استعملا فيه مما يكهله المخاطب وينكره. لكن: وإنما لم يذكر مثال "لكن"؛ لكوهنا مثل "لا" في إفادة القصر.

أنا ناثر لا ناظم، وما أنا حاسب، بل كاتب.

الباب السـابع
في الوصل والفصل
الوصل عطف جملة على أخرى، والفصل تر كه، والكالام ههنا قاصر على العطف بالواو؛ لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه، ولكل من الوصل هها، والفصل مواضع.

مواضع الوصل بالواو : يجب الوصل في موضعين: الأول: إذا اتفقت المملتان خبرا أو إنشاء، و كان بينهما جهة جامعة أي مناسبة تامة،






 العطف لما معان عصصلة سوى الاشتراك. فبالعطف هما يكصل معاني تلك الحـر الحروف، فتظهر فائدة تغني عن طلب


 بين المسندإليه في الململة الأولم، ويينه في البملة الثانية جامع، وكذا بين المين المسند في الأولى، وبينه في الثانية حتى لو
 بامتناع نحو: خغفي ضيق، وخاتي ضيق مع الحاد المسندين؛ لعدم المناسبة، والعلاقة الماصة يين المنف والخلاتم.

[الانفطار: الثاني: إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود كما إذا قلت: لا وشفاه الله، جوابا لمن يسألك: هل برِئ عليٌّ من المرضِ؟ فترك الواو يوهم الدعاء عليه، وغرضك الدعاء له.

مواضع الفصل: يبب الفصل في خمسة مواضع:
الأول: أن يكون بين المملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى نحو :
مانع من العطف: ككون عطف جملة على جملة يصح عليها العطف، موهما لعطفها على جملة لا يصح عليها العطف،







 لا وشفاه الله: فقولك: "لا" نفي لمضمون المسئول عنه أي ما برئ علي" من المرض، وقولكّ: "شفاه اللّ" دعاء
 كلفصل وترك العطف، لكن وجب الوصل ههنا بعطف الجملة الثانية على الجملة المقدرة؛ لأنه لو لم تعطف





 يقتضي اعتناء، واهتماما بشأن ذلكُ التنبيه؛ لكونه ذريعة للتشكر الذي هو مبدأ لكل خير وطاعة، والمِلة الأولى؛ =
.



هذا الموضع: إن بين الجملتين كمال الاتصال.
الثاي:: أن يكون بين الجملتين تبائن تام بأن يختلفا خبر| وإنشاء، كقوله:
 أو بأن لا يكون بينهما مناسبة في المعنى، كقولك: عليٌّ كاتب، الحمام طائر؛ فإنه
= لكوفا دالة على تلك النعم إجمالا، ولإحالة تفصيلها على علم المخاطبين المعاندين بكفرهم غير وافية بتمام













 تبائن تام، فلذا لم تعطف الثانية على الأولى. مناسبة في المعنى: مع كوفما غير غختلفين خبرا، وإنشاء، كقولك: =

لامناسبة في المعنى بين كتابة عليّ وطيران الحمام، ويقال في هذا الموضع: أن بين الجملتين كمال الانقطاع، كما يقال في الموضع الثاني من الوصل والعطف هناك للفع الإجهام. الثالث: كون ابجملة الثانية جواباعن سوال نشأ من الجملة الأولى، كقوله: زعَم العَوَاذِلُ أنَّنِّى فی غَمرةٍ كأنه قيل: أصدقوا في زعمهم أم كذبوا؟ فقال: صدقوا ويقال: بين ابلمملتين شبه كمال الاتصال، الرابع: أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما؛ لوجود المناسبة، وين عطفها على الأخرى فساد، فيترك العطف دفعا للوهم كقوله: وَتظُنُّ سَلمَى أَنَّنِى أَبْىى بها بَا بَدَلا، أَرَاهَا فِى الضَّلالِّ تَهيمُ
=
 كمال الانقطاع: أي كمال الانقطاع بلا إيهام، فإن الموضع الثاني من الوصل أيضا، يقال فيه أن بين البملتين
 من الوصل والعطف هناك لدفع الإيهام. فاختلاف الـكمم بين هذين الكمالين بوجوب الوصل فيل في أحدها، والفصل في الآخر بسبب إيهام خحلاف المراد عند الفصل وعدمه




 الجواب: صدقوا. كمال الاتصال: لأن اتصال البواب وباب بالسؤال ليس كاتصال اليال الأقسام الثالذة من كمال الاتصال
 مغائر له، لكنه شبيه باتصال هذه الأقسام يو أن الجملة الأولى في هذه الأقسام كما كما مي مستتبعة للثانية، ولا توبد
 "ثبه كمال الاتصال". دفعا للوهم: أي دفعا لومم، عطفها على الأخرى الموجب للفساد فن المعن.

فجملة "أراها" يصـح عطفها على "تظن"، لكن يمنع من هذا توهم العطف على جلة "أبغي هـا"، فنكون الجمملة الثالثة من مظنونات سلمى مع أنه ليس مرادا، ويقال: بين البمملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع.

 فجملة مقو لمه، ولا على جملة

يصح عطفها إلح: لوجود المناسبة يين هاتين البملتين، وهي الاتحاد يين مسنديهما؛ لكون أرى بمعنى أظن. وشبّه
 المستتر في "أرى" العائل إلى الشاعر المتكلم [وهو محب] فينيتوقف تعقل كل منهما على تعقل الآخر باعتبار وصف






 التبائن التام أو عدم وجود المناسبة، وههنا المانع هو إيهام غير المرادي








إلى شياطينهم، ويقال: بين الجملتين في هذا الموضع، توسط بين الكمالين، كما يقال بين الجملتين في الموضع الأول من الوصل، غير أن الفصل ههنا لقصد عدم التشريك.

## الباب الثامن

في الإيجاز والإطناب و المساواة
كل ما يبكول في الصدر من المعاني، يمكن أن يعبر عنه بثلاثِ طرق:
توسط بين الكمالين: أي بين كمال الانقطاع، وكمال الاتصال؛ لأل المالة الثانية في هذا الموضع لا تكون


 وبين الجملة الأولى مناسبة في جهية جامعة أيضا، فلا تكون فيان فيها بالنسبة إلم الميلة الأولى كمال المال الاتصال ولا ولا






 الفصل أو الأصل.




 متقارب، ومعرفة مقداره مع ما فيه من الاغتلاف المفيف متيسر؛ فلذا بين المصنف الككلام عليه.

- ا المساواة: وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد اللذي جرى به عرف أوساط الناس [وهم الذين لم يرتقوا إلى درجةِ البلاغة، و لم ينحطوا
 أي العجز عن المكلام [الأنعام:71]].
r- و- والإيجاز: وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائِها بالغرض نحو: "قفا
نبك من ذِكرى حبيب ومنزلِ" فإذا لمُ تف بالغرض سمي إخلالا كقوله:


تأدية المعنى المراد: الذي قصد المتكلم إفادته للمحاطب بعبارة مساوية له بأن تكون تلك العبارة على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس أي تعاملوا به في بجرى عرفهم في تأدية المعنى التي تعرض هم الحاجة إلى تأديتها في الحوادث اليومية. وإذار رأيت اللذين إلخ: ففي هذا الكلام مساواة؛ لأن فيه تأدية المعنى المراد بعبارة يستحقها
 بأن تكون أقل من المد الذي جرى به عرف أوساط الناس مع وفائها بالغرض، والمراد برفائها بالغرض أن تكون دلالتها على ذلك الغرض مع نقصان اللفظ واضحة في تراكيب اللبغاء نغو :

فهذا الككلام مع كونه ناتص العبارة؛ لأن الأصل من ذكرى حبيب ومنزله ظاهر الدلالة على المراد؛ لأن سوق الككلام

 ظلال: جمع ظلة وهي ما يتظلل به. النوك: بالضم الممق والمهالة، إضافة الظلال إلى النوك من إضافة المشتبه به إلى
 خير من العيش النكد والشاق ولو مع العقل، وهو غير صحيح؛ لاستوائهما في النكد، وزيادة الثاني بالعقل الذي من
 الناعمة في ظلال الممق والبهالة خير من العيش الشاق المعتوب صاحبا من ظاهر الكلام حتى يتأمل فيه، يصحح بتقدير الصفة في المصراع الأول أي والعيش الرغد الناعمب، والهال في المصراع الثاني أي من عاش كدًا، حال كونه في ظلال العقل مع خفاء الدلالة على هذا التقدير، فياء الإخحلال.

مراده أن العيش الرغد في ظلال المحق، خير من العيش الشاق في ظلال العقل. r-
 الزيادة فائدة سمِّي تطوِيلا إن كانت الزيادة غير متعينة، وحشوا إن تعينت. فالتطويل نو : "وألفيد قولما كذبا ومينا"، والحشو نوي: واعلَّمعلم اليوم والأمسِ قبله. ومن دواعي الإيماز: تسهيل الحفظ، وتقريب الفهم، وضيق المقامِ، والإخفاء، وسأمة المحادثة.

كبرت: وشختُ، فأوردت بدله تلك العبارة الزائدة عليه بكثير لفائدة، مزيد التقرير والتئبيت للضعف المطلوب

 المستبلة. وتثببيه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره هي




 تسهيل الحفظ: فإن حفظ العبارة القليلة أسهل من حفظ الكئيرة بالضير بلضرورة.





 الحاضرين. وسأمسـة الحادثة: نحو: قال لي:كيف أنت؟ قلت: عليل، فلم يقل: أنا عليل بسبب ضـرا الصندر، =

ومن دواعي الإطناب: تثبيت المعنى، وتوضيح المراد، والتو كيد، ودفع الإيهام. أقسام الإيجاز
الإيجاز: إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معالي كثيرة، وهو مركز عناية البلفاء،
 [البقرة:1v9]، وإما أن يكون بحذف كلمة، أو جملة، أو أكثر مع قرينة تعين المذذوف،

ويسمى إيباز حذف. فحذف الكلمة كحذف "لا" في قول امرئ القيس:
 و حذف البحملة، كقوله تعالى: : = الإيكاز، فلا حاجة إلى زيادة الككلام والتفصيل في بيافها. تثيت المعن: أي في نفس المخاطب، وذلك عند اقتضاء المقام ذلك التبيت؛ لكون المكا المعنى مكا ينبغي أن يملأ به
 وسيألي في أقسام الإطناب يان كيان كل منها على التفصيل فانتظره. معالين كثيرة: اقتضتها تلكا تلك العبارة بدلالة الالتزام أو التضمن بلا حذف شيء في نفس تركيبها. عناية البلغاء: لزيادة اعتنائهم إلم أومأج المعاني الكثيرة بلفظ يسير، ولا يقدر عليه غيرهم من أوساط الناس.
 الآية كثير مع كون لفظه يسيرا، وذلك؛ لأنه لـا دل باللطابقة على أن القصاص فيار فيه الحيوة للناس، تألمل في وجه
 عليه النفوس من آن الإنسان إذا علم أنه إن قَتل قُتِلَ، ارتدع عن عن ارتكا






 أقسام الإطنابب

الإطناب يكون بأمور كثيرة.
منها: ذكر الخاص بعد العام نحو : اجتهلوا في دروسكم، واللغة العربية. وفائدته التنبيه على فضل الحاص، كأنه لرفعته جنس آخر مغائر للا قبله.
 بَبْتِيَ مُؤْمِنا وَكِلْمُؤْمِنِينَوَالْمُؤْمِنَاتِ
= فحذف حرف النفي؛ لعدم التباسه بالإثبات؛ إذ لو كان إثباتا لم يكن بد من اللام والنون معا، أو أحدهما،
 فتأس واصبر: فتأس بتكذيب الرسل من قبلك، واصبر على تكذييك، فحذفت هذه البملة التي هي الجزاء للشرط،





 العربية"، فذكر اللغة العربية بعد ذكر اللدروس، ذكر الخاص لماص بعد العام على سلى سبيل العطف.




 أولى وأحق بدعائه، ثم عم المُؤمنين والمؤمنات.


ومنها: التوشيع، وهو أن يؤتى في آخر الكالام بمثنى مفسر باثنين، كقوله:


ومنها: التكرير لغرض كطول الفصل في قوله:




الإيضاح بعد الإهام: أي إيضاح شيء بعد إهامه، وفائدته أن يتمكن في النفس نضل تُكن؛؛ لأن الإشعار به


 لفظ الإملاد، فيفيد زيادة التمكن في النفس، والمقام يقتضي ذلك التمكن؛ لكون المقام مقام تنبيهم على نعم الشا تعالى وإيقاظهم عن سنة غفلتهم عنها.



 وإلا كان تطريلا، كطرل الفصل في قوله:




 ومنها: الاعتراض، وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة، أو بين جملتين مرتبطتين معنى

لغرض نوو:
قد أَحوَجَت سمعي إلَى تَرجُمَانِ
 $\qquad$ إنَّ الثَّهـَ
ونحو قوله تعالى:






 بطول عمره وبلوغه ثُمانين سنة، والواو فيه واو الاون الاعتراض.
 تسبيحا، ومي أيضا وتعت بين أجزاء جملةٍ واحدةٍ؛ لأن المراد بالجملة الواحدة بجموع المسندإليه والمسند، مع المتعلقات والفضلات ولو بالعطف، لا بعموع المسندإليه والمسند فقط.

 لأن المقصود من هذا الكلام بيان شناعتهـم في نسبة البنات إليه تعالم، ونسبة البنين لأنفسهم، فييان تنـــيـيه تعالى







ومنها: الإيغال وهو ختم الكالام بما يفيد غرضا، يتم المعن بدونه كالمبالغة في قول
الخنساء:
وإِنّ صشرا كَتأتَمَّ الهُداةُ بِه كأنَّه عَلَمٌ في رأســــهـ نَـــارُ

ومنها: التذييل وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما التنيسِ ضربان أن يكون جاريا ججرى المثل؛ لاستقالل معناه، واستغنائه عما قبله، كقوله تعِّلى:㢄 بجرى المثل؛ لعدم استغنائه عما قبله كقوله تعالى:

الإيغال: وهو في الأصل من "أوغل في البلد" إذا أسرع السير فيها حت أبعد فيها، وفي الاصططلاح: ختم الكلام






















الخاتمة
في إخر اج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
إيراد الكلام على حسب ما تقدم من القواعد يسمى إخراج الكالام على .........
$=$










 التكميل نفس الاحتراس المذكور تبله؛ لتكميله المعنى بدفع خلاف المان المقصود عنه، والأمر سهل؛ إذ التكميل والتتميم شيء واحد لغة.

مقتضى الظاهر. وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر، ويورد الكالام
على خلافه ين أنواع خخصوصة.
منها: تنــزيل العالم بفائدة الحبر أو لازمها منـــزلة الجماهل هـا؛ لعدم جريه على موجب علمه، فيلقى إليه الحبر كما يلقى إلى الماهل، كقولك لمن يؤذي أباه: هذا أبوك. ومنها: تنــزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا لاح عليه شيء من علامات الإنكار،

مقتضى الظاهر : أي على مقتضى ظاهر الحال فإن الحال كما مر عبارة عن الأمر الحامل للمتكلم على إيراده








 بلازم الفائدة، فالضمير في توله: "منزلة الباهل هـا" رابع إلى الفائدة، لكن المراد بالفائدة حيئذ ما يعم لازم الفائدة؛ لكونه فائدة أيضا.
هذا التنزيل كما يلقى إلى البامل، ولو ملم يكن هذا التنزيل، لم يكن إلقاء الخبر إليه $\qquad$ فيلقى إليه الحبر إلخ:





 ينكر أن في أعدائه من بني عمه رماحا، وخوطب بقوله: "إن بين عمك فيهم رماح" على وجه التاكيد كالنكر.

جَاءَ شَقِيقٌ عَارضا رُمحَهُ إنَّ بنِي عَمِّكَ فِيهم رمَاحُ
و كقولك للسائل المستبعد حصول الفرج: إن الفرج لقريب. وتنــزيل المنكر أو الشاك منـــزلة الخالي إذا كان معه من الشواهد ما إذا تأمله، زال إنكاره أو شكه،

كقولك لمن ينكر منفعة الطب أو يشك فيها: الطب نافع.
ومنها: وضع الماضي موضع المضار ع لغرض كالتنبيه على تحقيق الخصول نور: وأَتَى
 وعكسه أي وضع المضارع، موضع الماضي لغرض، كاستحضار الصورة الغريبة في
 إن الفرج لقريب: مؤكدا بــ"إن و اللام"، فمجرد كونه سائلا وإن كان يقتضي أن يؤتى في الككلام الملقى إليه












 موضع اللاضي أي فأثارت، إما هو لاستحضار الصورة البديعة الغرية الدالة على تدرته تعالى الباهرة القاهرة.

[الهجرات:v: أي لو استمر على إطاعتكم.
ومنها: وضع الحبر موضع الإنشاء لغرض كالتّفاؤل نحو: هداك الله لصالح الأعمال. وإظهار الرغبة نحو: رزقين الله لقاءك، والاحتراز عن صورة الأمر تأدبا كقولك:

ينظر مولائي في أمري.
وعكسه أي وضع الإنشاء موضع الخبر لغرض، كإظهار العناية بالشيء نحو: وهُقْ أَمَرَ


وجوهكم عناية" بأمر الصالة.





الأمر لوتعتم في بلاء وجهد.

وضع الخبر موضع الإنشاء: بوترع المعن المراد نو تولك فئك في مقام الدعاء للمخاطب: "هداك الله لصال الأعمال" موضع "اللهم اهده"؛ ليتفاءل بلفظ الماضي على حمين حصول المداية لصالح الأعمال، وعدها من الأمور الواقعة التي حقها الإخبار عنها بأفعال ماضية.

 أمري" مقام "انظر" للتأدب، والاحتراز عن صورة الأمر والاستعلاء. كإظهار العناية بالشيء: والاهتمام بشأنـأنه


 الشرك إشهاد صحيح ثابت. وأما إشهادهم، فما هو إلا قَاون بدينهم واستهانة بالمّم.

مِمَّا تُشْرِ كُونَ مُهو لم يقل وأشهدكم تحاشيا عن موازة شهادهَم بشهادة الله.
 ومنها: الإضمارُ في مقامِ الإظهار لغرض، كادعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور

في الذِهن كقول الشاعر:
أَبَبِ الوصالَ مَحافة الرُّقَبَــاءِ وأَتَتكَ تحت مَدار ع الظَّلَما
الفاعل ضمير لم يتقدم له مرجع.
فمقتضى الظاهر الإظهار، وتمكين ما بعد الضمير في نفس السامع؛ لتشوقه إليه أولا نحو:

- 1

هو ال
r- نعم تلميذ المؤدب.

 في نفي التقبل، فإن الأمر في مثل هذا الككلام يستعمل للتسوية. في مقام الإظهار : والمراد بمقام الإظهار، مقام لا يا يوجد فيا فيه








 يرد بعده ويتشوق إليه، فيتمكن في نفسه إذا ورد عليه نضل تُكن؛ لكونه واردا أبعد الانتظار والتشوق.

وعكسه أي الإظهار في مقام الإضمار لغرض، كتقوية داعي الامتثال، كقولك
لعبدك: سيدك يأمرك بكذا.
ومنها: الالتفات وهو نقل الكلام من حالة التكلم، أو الـططاب، أو الغيبة إلى حالة
أخرى من ذلك.

[يس:rr] أي "أرجع".
 ومن الخطاب إلى التكلم كقول الشاعر:

ومنها: تَحاهل العارِف وهو سوق المعلوم مساق غيره لغرض، كالتوبيخ نحو:
سيدك يأمرك بكذا: فإن مقتضى الظاهر ههنا الإضمار أي أنا آمرك بكذا؛ لكون المقام مقام التكلم، لكن جيء










 "ومورقا" حال من الكاف في "لك". "كانك لم بَزع على ابن طريف"، فهي تعـــلم أن الشجر لم بَزع على =

ومنها: أسلوب الـكيم: وهو تلقى المخاطب بغير ما يترقبه، أو السائل بغير ما يطلبه؛ تنبيها على أنه الأولى بالقصد، فالأول يكون بحمل الكالام على خلاف مراد قائله، كقول القبعثري للحجاج، وقد توعده بقوله: لأحملنك على الأدهم مثل الأمير يممل على الأدهم، والأشهب،

 القبعثري على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا. = ابن طريف، لكنها تُماهلت، فاستعملت لثظ "كأن" السال على الشك؛؛ لتوبيخ الشجر على إيرا اقه، وفيه من المبالغة في وجر با البزع ع ال اي يخفى. وهو تلقى: أي المتكلم ومواجهته المخاطب بغير ما يا يترقه ذلك المخاطب من التككلم، أو تلقى المتكلم السائل بغير














والثالي: يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر، مناسب لحالة السائل كما في قوله تعالى:
 ما بال الهلال؟ ييدو دقيقا، ثم يتــزايد حت يصير بدرا، ثم يتناقص حتى يعود كما بدأ، فجاء البواب عن المكمة المترتبة على ذلك؛ لأفا أهم للسائل، فنزل سؤالمم عن سبب الاختلاف

منـــزلة السؤال عن حكمته.

 للأب والأم. و كتغليب المذكر، والأخف على غيرهما نوو: القمرين أي الشمس، والقمر. والعمرين: أي أبي بكر، وعمر.



 ولم يمابوا بيان السبب لذلك الاختلاف؛ لأفا أي تلك المكمة اليت جاء المواب عنها أهم للسائل؛ إذ لا يتعلق هم بالمبب غرض، ولا يطلع عليه كل أحد بسهولة. منـــزلة السؤال عن حكمته: لكونه الأولى بالسؤالل والأليق




 وكتغليب المذكر والأخف: وجعل المغلب تثنية هذا الاعتبار، فالأصل في هذا التغليب أن يغلب الألخف علئ علي




والمنحاطب على غيره نحو:
 مع أنه لم يكن فيها قط حتى يعود إليها. و كتغليب العاقل على غيره، كقوله تعالى:


 في ملتهم حت يعود إليها؛ لأن ملتهم الكفر، والأنبياء معصومون عن الكفر قبل البعئة وبعدها بالاتفاق.
 بصيغة الممع بالياء والنون المختصة بالعقلاء وأوصافهم، وهذا واللّ سبحانه وتعالى أعلم.

## علم البيان

البيان: علم يبحث فيه عن التشبيه، والمحجازِ، والكِناية.
الليان: تال في الحاشية: وتد عرّفوا البيان أيضا إلم. تفصيل المقام: أن المشهور في تعريف البيان أنه علم يعرف به

















 والكناية، ثُ يشتغل بتفصيل هذه المباحت، وهذا كله توضيح لـا في الماشية.

البيان: وتد عرّنوا البيان أيضا بأنه تواعد يعرف ها إيراد المعن الواحد بطرق غختلفة في وضوح الدلالة عليه
 التشبيه، والجاز، والكناية" ث ي يشتغل بتفصيل هذه المباحث، وقد اتبعنا ذلك تسهيلا على التلامامة.

التشبيه: إلحاق أمر بأمر في وصف بأداة لغرض. والأمر الأول يسمى "المشبه"،
والثاني "المشبه به"، والوصف "وجه الشبه"، والأداة "الكاف أو نورها" كالنظ بـل وكان" "العِلم كالنور في الهداية"، فالعلم مشبه، والنور مشبه به، والهداية وجه الشبهه، والكاف أداة التشبيه، ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث: الأول في أر كانه، والثاني في أقسامه، والثالث في الغرض منه.

المبحث الأول
في أر كان التشبيه
أر كان التشبيه أربعة: المشبه، والمشبه به - يسميان طرفي التشبيه - ووجه الشبه، والأَداة. والطرفان إما حسيان") نيو: "الورق كالحرير في النعومة".

إلحاق أمر بأمر: في هذا الإلماق؛ لأنه من الأمور الانتيارية، فالا يصار إليه إلا لغرض. العلم كالنور: فتحعل العلم


 في التُبيه، قدم البحث عنهما نقال: " والطرفان إما حسيان" إلِا


(c) إما حسيان: المراد بالمسي ما يدرك هو، أو مادته بإحدى اللواس الخمس الظاهرة، ومن الثاني قوله: وكان عمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد

 مادته وهي الأعلام، والياتوت، والرماح، والزبرجدي ما يدرك بالبصر، ومثل هذا التُبييه يسمى بالميالي.

# وإما عقليان(1) "خو: "الجهل كالموت". 

$$
\begin{aligned}
& \text { وكأن محمـر الـــشقيق إذا تـــصوب أو تــصعد }
\end{aligned}
$$

الشقيق نور ينفتح كالورد وأوراقه ممر، فإضافة المحمر إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وقوله: إذا تصوب أو تصعد متعلق بمعن كأن أي يشبه الشقيق الغمر حين تصوب أي مال إلى أسفل، أو تصعد أي مالم إلى إلى علو بتحريك الريح له بإعلام ياقوت نشرن على رما رماح من زبرجد.




 الحاشية: المراد بالحسي، ما يدرك هو إخ.
 نكو: "المهل كالموت"، فإن كلا من المهل والموت ليس حسيا مدر كا بإحدى المواس، بل يدر ولا كان وان بالعقل،
 الحواس كما في تول امرئ القيس:


 وملازمي. فالمشبه به ههنا وهو أنياب الأغوال؛


(1)وإما عقليان: والمراد بالعقلي ما لايكون هو ولا مادته مدر كا بتلك الحواس، ومنه ما ليس مدر كا ها هو ولا مادته بالهس لكن لو وجد في الخارج لكان مدر كا هـا نـا نو قوله:


وإما يختلفان نحو: خلقه كالعطر. ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه"" كـــ"المداية" في العلم والنور. وأداة التشبيه: مي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة كـــ"الكاف"، و"كأن"، وما في معناهما.

 والعود المندي، ولا شك أن الأول أمر لا يدر كه إلا العقل نهو عقلي، والثاني أمر يشاهده البصر نهو مسرس










 معناهما: الما كان أو فعلا كتشابه، ويشابه، ومشابه، وماثلّ.
= فإن أنياب الأغوال لم توجد هي، ولا مادهًا، وإنا الوهم اخترعها، ولو وجدت لأدركت بالدس، ومثل هذه التشبيه يسـى بالوهمي. (ا) اششتراك الطرفين فيه: ويكون وجه الشبه ععققا كما في المثال، ومتخيلا كما في توله: "يا من له شعر كخطي أسود" فإن وجه الشبه وهو السواد متخيل في الشط.

والكاف يليها المشبه به بخالاف "كأن"، فيليها المشبه نخو:
 و"كأن" تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدان رانيا، والشك إذا كان خبرها مشتقان غنو: "كأنك فاهم".

 كِبَاساهِ [النا: . .] أي كاللباس في الستر .












 وجه ظن المخاطب، وإدراكه على سبيل الرجحان، لا على وجه الع العلم واليقين كما أن قولنا: "علمت زيدا ويدا أسدا"،


 عدو، أو إخفاء ما لا تحبون الإطلاع عليه من كثير الأمور.

## المبحث الثاني

في أقسام التشبيه
ينتسم التئيهي باعتبار طرفيف، إلبُ, أربعة أتسام:
 وتشبيه مر كب بمر كب: بأن يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور،

تشبيه مفرد بمفرد: سواء كانا غير مقيدين بقيد يكون له دخل في التشبيه أو كانا مقيدين به، فالأول نغو : "هذا

 وأنتم كاللباس لمن، في أن كلا من المرأة والر جل يشتمل على صاحبه عند الاعتناق، كما أن اللباس يشتمل على




 على الماء؛ لأن وجه الشبه بينهما استواء وجود الفعل وعدمه يف عدم الفائدة، وهو موقوف على اعتبار هذين

 حاصلة من عدة أمور: قد تضامت وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا بكيث إذا انتــز ع الوجه من بعضها، انختل التشبيه في تصد المتكلم كقول بشار:


 المنعقد فوق رؤوسنا، وهو صفة لمثار النقع. وأسيافنا: الواو .مععن مع أي كأن مثار النقع الكائن، أو المنعقد فوق
 غير انقطاع على ما يفهم من صيغة المضار ع الدالة على الاستمرار التحددي.

كقول بشًّار:
 فإنه شبه هيئة الغبار وفيه السيوف مضطربة فهيئة الليل، وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة.
وتشبيه مفرد بمركب: كتشبيه الشقيق هيئة أعلام ياقوتية منشورة على رماح
زبرجدية.
وتشبيه مر كب بمفرد: نحو قوله:
يا صاحبي تَقَصَّيَا نَظرَيكُمُا تُوها تريا وجوهُ الأَرض كيف تَصُورُ



السيوف مضطربة: أي إلم جهات غتلفة في أحوال متناسبة من الإعوجاج، والاستقامة، والارتفاع، والاتعفاض. وفيه الكواكب تتساقط: ولم يقصد تشبيه مثار النقع بالليل، والسيوف بالكوراكب








 لاختلاط ضوثه بالسواد، وإغا كان هذا التشبيه من تتبيه المركب بالمفرد. بالليل المقمر : وكان المشبه فيه مركبا، والمثبه به مفردا مقيدا.

وينقسم باعتبار الطرفين أيضا إلى ملفوف ومفروق: فاللففوف أن يؤتى بمشبهين أو أكثر شم بالمشبه ها نحو:
 فإنه شبه الرطب الطري من قلوب الطير "بالعناب"، واليابس العتيق منها "بالتمر الرديء". والمفروق، أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر، وآخر غنو النَّشرُ مِسكُ وَالوُجُوهُ دَنَا نِيرُ وأطرافُ الأَكْفِّ عنم

وإن تعدد المشبه دون المشبه به لمي تشبيه "التسوية" نحو:
باعتبار الطرفين أيضا: من حيث وجود التعدد فيهما معا. ملفوف ومفروق: ومن حيث وجود التعدد في أحدها









"النشر مسك" أي النشر من هؤلاء النسوة والرائحة الطيبة منهن كنشر المسك ورائحته في الاستطابة. والوجنيوه دنانير الونير:
 النساء. وأطراف الأكف أي منهن، والمراد هـا الأصابع. عنم: أي كعنم، وهو شهر لين الأغصان محمر، تشبيه به



 وحالى كلاهما كالليالي. الصدغ: بضم الصاد ما بين الأذن والعين، ويطلت على الشعر المتدلى من الرأس على هذا =

وإن تعدد المشبه به دون المشبه سمي تشبيه الممع نيو:

## 

 متعدد، كتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. وغير التمثيل: ما ليس كذلك، كتثبيه النجم بالدرهم.
= اللمضع، وهو المراد ههنا. و"كالامما كالليالي" في السواد، إلا أن السواد في الصدغ حقيقي، وفي الحال تخيلي، نقد تعدّد فيه المثبه وهو صدغ المبيب وحال المتكلم، واتحد المشبه به وهو الليليا




 كتشبيه الثريا إلا: كما في قول الشّاعر:





 الكيفية المخصوصة التي ليس نيها غاية التالاصق، ولاشدة الالانتراق ما ليس كذلك: أي فُ يكن وجهه منتزعا من متعدد، كتيبيه النحم بالدرهم؛ فإن وجه التُبه ههنا [رهو البياض والصفا] ليس منتزعا من متعدد.

وينقسم هذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل، فالأول: ما ذكر فيه وجه الشبه نوو: ونَغرُهُ في صَفَاءٍ وَأَدُمُعي كالَّلَّلِّي
والثاني: ما ليس كذلك نحو: "النحو في الكلامِ كالملحِ فِي الطعامِ". وينقسم باعتبار أداته إلى مؤ كده: وهو ما حذفت أداته نحو: "وهو بَحرٌ في الجود"، ومرسل: وهو ما ليس كذلك نحو : هو كالبَحرِ كرَما. ومن المؤ كد، ما أضيف فيه المشُبه به إلى

مفصل وججمل: المفصل والجمل ههنا من التفصيل الذي هو الصراحة بالذكر، ومن الشا وإمجال الذي هو عدم ذكر
الشيء صريا كما إما قال [المصنف]: "فالأول: ما ذكر فكر فيه وجه الشبه"
 فاللعن أن "ثغره" و"أدمعي" كليهما في صفاء كــ"اللآلي" أي كالجواهر الصافية، نهذا مثال للتشيبيه المفصل؛ لكون التصريح بوجه الشثبه فيه.








 ما حذفت أداته: أي بيث لا يعتبر تقديرها في نظم الككلام؛ لأنه يفيد حينئذ جعل المثشبه نفس المشبه بها فيته فيتحقق


 من حذف الأداة. ما أضيف فيه المشبه به: إضافة بيانية للاتحاد ين المضاف والمضاف إليه، فيتحقق منشأ التاكيد، وهو جعل المشبه نفس المثشبه به نوي:


# والرِّيحُ تَعبَثُ بالغُصُونِ وقَد جَرَى ذَهَبُ الأَصِيل عَلَى لُجَين المَــــاءِ 

## المبحـث الثالـث

## في أغو اض التشبييه

الغرض من التشبيه إما بيان إمكان المشبه نحو : فَإِن تَفُق الأنَامَ وَأَنتَ مِسـنُهُم فِإِنَّ المِسكَ بَعضُ دَمْ الغَزَالِ فإنه للا ادّعى أن الممدوحَ مبائن لأصله بخصائص جحلته حقيقةً منفردةً، احتج على إمكان دعواه بتشبيهه بالمسلك الذي أصله دم الغزال.
="والريح تعبث بالغصون" أي تلعب بالغصون، وتحر كها تحريكا، كفعل اللاعب. "وقد جرى" أي ظهر والمملة

 باعتبار أصل التر كيب. وحاصل المعن: على الماء الذي هو كالللجين في البياض والصفاء، نحذفت أداة التشبيه






 جعلتــه: تلك المحائص والصفات حقيقة منفردة، و كان ذلك منا يستغرب جدا جلا، ويعكن أن يدعي استحالته.
 لوقوعه، فيسلم إمكان الدعوى، ولايشك في إبكانه أيضا.

وإما بيان حاله كما في قوله:
كأَنَّكَ شَمسُ وَالمُلُوكُ كَوَاكِبُ
وإما بيان مِقدار حالِه نحو :

شبه "النوق السود" بخافية الغراب؛ بيانا لمقدار سوادها.
وإما تقرير حاله نحو:

شبَّه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا؛ لتعذر عودةًا إلى ما كانت عليه من المودّة.
 المشبه، فيؤتى بالتشبيه؛ اليتقر به حالي حال المشبه كما في قوله:
 فإن وصف الشمس وهو عدم ظهور الكواكب عند ظهور رها؛ لـا كان بينا ومعلوما للسامع، شبه الممدو ح ها؛ لبيان أن حاله بالنسبة إلى سائر الملوك كحال الشال الشمس بالنسبة إلى الكواكبا



 عندما يضم الطائر جناحيه. الأسحم: أي الأسود، فلما كان حان الل سواد النوق السود معلوما، ولكن جها لمهل مقلدار





 ألفا منها بغيره، فيحصل بذذا التتبيه من تقرير تعغر العود للقلوب إلى المودة ما لا يكصل بغير باره.

سَودَاءُ وَاضِحَةُ الْجَبِين كَمُقلَّهِ الظَّبَي الْغَريــر
شُبِّه سوادها بسواد مقلة الظي تحسينا لما.
وإما تقبيحه نحو:

وقد يعود الغرض إلى المشبه به، إذا عكس طرفا التشبيه نحو :



وإما تزيينه: أي إيقاع زينة المشبه في عين السامع، وتصويره بصورة حسنة له ترغيبا فيه، لا بيان الزين الكائن فيه، ولذا لم يورد لفظ البيان.
 وإما تقبيحه: أي إيقاع قبح المشبه في ذهن السامع بإلحاقه مكا تحقق فيه القبح عنده؛ ليتنفر عنه غنو:

شُّبَّ المهجو حالة تحديثه بقرد حالة القهقة، أو العجوز حالة لطم وجها عكس طرفا التشبيه: بأن يكعل ما هو مشبه في نفس الأمر وناتص بالإصالة والة مشبها به، ويجعل ما هو مو مشُبه به



 وجه الشبه. بالتشبيه المقلوب: ورجهه ظاهر ؛ ولألنه مشبها، وهو قلب لما هو الأصل في التشبيه من كمال المشبه به عن المشبه في وجه الشبه وهـ

المـجاز
هو اللفظ المستعمل في غيرما وضع له لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى السابق كـــ"الدُّرُر" المستعملَة في الكلمات الفصيحة في قولك: "فلان يتكلم بالدُّرر"، فإفها مستعملة في غير ما وُضِعت له؛ إذ قد وُضعَت في الأصل للآلي الحقيقية، ثُ نُقلت إلى الكلمات الفصيحة؛ لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن، والذي

الجاز: إذا أطلق الجاز لا ينصرف إلا إلى اللغوي، وسيأتي بحاز يسمى بالجاز العقلي. هو اللفظ: عبر باللفظ

 فيما وضع له فإنه حقيقة، لا بحاز الا



 كما يأتي ييان ذلك فيما بعل. فإفا: بحاز في هذا الاستعمال؛ لأها مستعملة في غير ها وضعت له. الجاز : قال في الحاشية: إذا أطلق الباز لا ينصرف إلا إلى اللغوي، وسيأتى بحاز يسمى "بالجاز العقلي". يشير هـذا







 ولو بالإجمال؛ فلذا اكتفى بتعريف مطلق الجاز، ولم ير حاجة إلى تلم تعريف كل من نوعيه على حدة.

يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلّم، وكـــّالأصابع" المستعملة في الأنامل
 غير ما وضعت له؛ لعلاقة أن الأنملة جزءٌ من الإصبع، فاستعمل الكلُّ في البزء، وقرينة ذلك أنه لا يمكن جعل الأصابع بتمامها في الآذان. والباز إن كانت علاقته المشاهِة بين المعنى المحازي والمعنى الحقيقي كما في المثال الأول يُسَمَّى استعارة، وإلا فمـجاز مرسل كما في المثال الثالي.

الاستعارة

 الظلمات والنور في غيرمعناهما الحقيقي، والعلاقة المشـابهة بين الضلال والظلام، ..

قرينة يتكلم: لأنه لا يعقل التكلم باللآلي المقيقية. بتمامها في الآذان: بل رأسها الذي هو الأنملة، فالقرينة ههنا


 مرسل: لأن الإرسال في اللغة: الإطلاق، وهو مطلق عن التقيديد بالمشابياهة.





 التصريكية الأصلية، وسيجيء في كلام الصنف معنى الاستعارة التصريكية، والأصلية.

والهدى والنور؛ والقرينة ما قبل ذلك. وأصل الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، ووجه شبهه، وأداته. والمشبه يسمّى مستعارا له، والمشبه به مستعارا منه. ففي هذا المثال، المُستعار له هو الضلال والهدى، والمستعار منه هو معىن الظلام والنور، ولفظ الظلمات والنور يسمى مستعارا. وتنقسم الاستعارة إلى مصرّحة: وهي ما صُرِّح فيها بلفظ المشبه

به، كما في قوله:

 والخدود، والأناملِ، والأَسنان.





 فصار كالإنسان الذي استعير له الثوب من صا صاحبه.




 "النرجس" والخنود "الورد"، والأنامل "العناب"، والأسنان "البرد"، فقد صرّح ههنا بلفظ المشُبه به، وأريد به المشبه، بادعاء أنه نفس المشُبه به.

وإلى مَكنبةٍ: وهي ما حذف فيها المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، كقوله
 للذل، ثم حذفه، ودلّ عليه بشيء من لوازمه، وهو ابلناح، وإثبات الجناح للذل يسمُّونه استعارة تخييلية.

وتنقسم الاستعارة إل أصلية وهي: ما كان فيها المستعار السما غير مشتق كاستعارة الظلام للضلال، والنور للهدى.وإلى تبعية وهي: ما كان فيها المستعار فعلا، أو حرفا، أو السما مشتقا نوو: فلان ركب كتفي غريمه ولـ.............................



 البناح، وأئت هذا اللازم للذل؛ ليدل على ادعاء أنه من جنس الطائر، ولذئلك إلثّا
 وتقريره واضح غنّي عن الشرح واليانان.



 باعتبار استعارة متعلق معنى المرف الأول لمتعلق معنى الحرف الآلخر.
جناح الذلل من الرحمة: ويقال يف إبحر ائها: شبه الذل بطائر، واستعير لفظ المشبه به - وهو الطائر - للمشبهـ


 الاستعارة التصريية التبعية.
 أي تمكنوا من الحصول على المداية التامّة.

لازمه ملازمة شديدة: يقدّر التشبيه أولا بين مصدري هذين الفعلين بأن يكعل مصدر الثاني أي الملازمة مشبها،












 الصفة المثتثة أي أنطق، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية، وفي الصفة المشتقة تبعية. ألبسته إياه: يعتبر التشبيب
 مشبها باإلباس، ثم يستعار لفظ المشبه به أي الإلباس للمشبه أي الإذاقة، ثم يكذف لفظ المشبه به ويرمز إليه =

أي تمكنوا من الحصول: ويقال في إجرائها: شبه مطلت ارتباط بين مهدي وهدى بمطلق ارتباط بين مستعل
 جزئيات المشبه به يزئي من جزئيات المثبه على طريت الاستعارة التصريكية.

وتنقسم الاستعارة إلى مرشحة وهي: ما ذكر فيها ملائم المشبه به نحو: وأُولَكِكَ
 مستعارة للاستبدال، وذكر الربح والتجارة ترشيح، وإلى بجردة وهي: اليت ذكر فيها
 غشي الإنسان عند الجوع، والخوف، والإذاقة بحريد لذلك. وإلى مطلقة وهي التي
 والتجر يد إلاًّ بعد تمام الاستعارة بالقرينة.







 المرغوب عنه للتوصل بالمغغوب فيه. وذكر الربح والتجارة على سبيل التفريع على الشُراء الملانمين له. ترشيح: وتقوية للاستعارة، فكانت مرشيحة



 العذاب" نهي تحريد لذلك الاستعارة عما يقويها من الترشيح. ملاثمي: أصلا لا للمشبه به، ولا للا للمشبه.

 بالططلة. بالقرينة: الدالة على وجود الاستعارة؛ لان المراد بذكر ملاثم المثبه به في التر شيح، وملاثم المثبه في = =

## المـجاز المرسل


1-1 السببية في قولك: "عظمت يدَ فلان" أي نعمته اليت سببها اليد. Y - Y والمسببية في قولك: "أمطرتِ السَّماءُ نباتاً" أي مطراً يتسبب عنه النَّبات.




= التجريد، إنا هو ذكرهما مع الاستعارة التامة بقريتتها، لا أن لا توجد الاستعارة المطلقة أصلأ؛ لأن كل استعارة


 النعمة فيما ذكر من إطلاق السبب على مسيبه. أمطرت السماء نباتاً: أي مطرأ، فذكر النبات، وأريد المطر؛ لان







 البلوغ. أي عنباً: يؤول إلم الخمر بعد العصر، فقد أطلق المدر على العنب باعتبار أنه يكون خمرا في الاستقبال.
-V

أي جنته.
المـجاز المر كـب
المركب، إن استعمل في غير ما وضع له، فإن كان لعلاقة غير المشاهة، سمي مجازاً مر كباً، كابلممل الخبرية إذا استعملت في الإنشاء نحو قوله:
هَوَايَ مَعَ الرَّكبِ الَيَمَانِينَ مُصِعُد
فليس الغرض من هذا البيت الإخبار، بل إظهار التحزن والتحسر. وإن كانت علاقته المشاهكة سمّي استعارة تمثيلية، ..............................................











 استعارة تثيلية: أما التسمية بالاستعارة؛ فظاهرة، وألألا النسبة إلى التمثيل؛ فلأن التشبيه الذي


كما يقال للمتردّد في أمر:أَرالكَ تُقدِّم رجلاً، وتُؤَخِّر أُخرى.
الماز العقلمي

هو إسناد الفعلِ، أو مـا في معناه إلى غبر ما هو له عِند المتككِم في الظاهر لعلاقة نحو قوله:

فإنّ إسناد الإشابة والإفناء إلى كرّ الغـــداة ومرور العشيّ، إسناد إلى غير ما هو له؛ إذ
أرالك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى: فتنبّه الصورة العقلية الحاصلة من تردده في هذا الأمر بالصورة الحسية الحاصلة من




 تستعمل على حسب الاستعارة التمثيلية، وهذا تفصيل لما وقع في الحاشية حيث قال: ويقال في إجراء الاستراس الاستعارة:






 مدخلية اللغة بكلاف البحاز اللغوي، فإن بحاوزه إياه؛ لأن الواضع جعل

 بعد ذهاها. ومرّ العشي: أي ذهاهِا بعد حضورها، والمراد بمما تعاقب الأزمان.

المُشِيبُ، والمُفنِي في الحقيقة هو الله تعالى.
 وعكسه نحو: "سيل مُفعم"، والإسناد إلى المصدر نحو: "جَدَّ جِدّهُ"، وإلى الزمان نـو "هاره صائم"، وإلى المكان نحو: "هر. جار"، وإلى السبب نحو: "بنى الأمير المدينة"، ويعلم ما سبق أن البماز اللغوي يكون في اللفظ، والبحاز العقلي يكون في الإسناد. الكناية

هي لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى نحو :"طويل النَّجاد"أي طويل القامة.
















 القامة، مع جواز إرادة حقيقة طول النجاد أيضأ، بأن لا توجد قرينة تُنع من إرادة نفس معنن طول النجاد.

وتنقسم باعتبار المكني عنه إلى ثلاثة أقسام: الأول: كِناية يكون المكين عنه فيها صفةٌ كقول الخنساء:


تريد أنه طويل القامةِ، سيّد كرِيم.

ردائه، تريد نسبة البحد والكرم إليه.

باعتبار المكني عنه: أي الذي يطلب الانتقال من المعن الأصلي إليه، ويقصد إفهامه بطريق الكناية.




 لهذا القسم ثلاثة. وقد اجتمعت في المثال الذي ذكره بقوله كقول الخنساء: طَوِيلُ النَّحَادِ رَفِيُع العِمَادِ
فإفا تريد من طويل النحاد بطريق الكناية القر يبة الواضحة أنه طويل القامة؛ إذ لا شك ألن طول الن النجاد الن النتهر







 مذكوران صريڭا، فلا تريد أنفسهما بطريق الكناية، بل تريد نسبة الجمد والكرم إليه، فكان المككي عنه فيها النسبة.



فإنّه كنى بمجامع الأضغان عن القلوب. والكناية إن كثرت فيها الوسائط سميـت "تلويحا"" نحو: "هو كثيرُ الرَّماد" أي كرِيمه فإن كثرة الرَّماد تستلزم كثرةَ الإحراق، و كثرةُ الإحراق تستلزم كثرةَ الطّبخ،



كقوله: الضاربين إخ: أي أمدح الضاربين، "بكل أبيض" أي بكل سيف أبيض، "يخذم" بضم اليمم، وسكون


 لا الصفة، ولا النسبة؛ لأفما مذكورتان صراحة، فلا فلا يطلبان بالكناية.




 كثرة الضيفان: إذا الغالب أن كثرة الأكلين إنما تكون من الأضياف لا ملان من العيال. وإن قلُت: أي الوسائط في

 بوسائط أن السمن والرخو، يستلزمان في الغالب استر خاء القوى اللذهنية وسكوها، وهما يستلزمان الغنا الغباوة والبلادة، لكن هذا الاستلزام ليس بواضح، فقد تحقق في هذه الكناية واسطة واحدة خفية.

وإن قلّت فيها الوسائط، أو لم تكن ووضتح، سميت إيماء وإشارةً نوو:

كناية عن كوفم أبحاداً. وهناك نوع من الكناية يعتمد في فهمه على السِّياق يسمى تعريضاً، وهو إمالة الكلام إلى عرض أي ناحية، كقولك لشخادِ ونر يضرُ الناس: "خيرُ

الناسِ من ينفعهم".
عـم البديع
البديع: علم يُعرف به وجوه تحسين الكلامِ المطابق لمقتضى الحالل، وهذه الوجوه ما يرجع منها إلى تحسين المعنى يسمّى بالمحسِّنات المعنوية، وما يرجع منها إلى

تحسين اللفظ يسمى بالمسنات اللفظية.
أو لم تكن إلح: أي انعلمت بالكلية، ورضحت مع قلتها في اللزوم سيت إماء وإشارة؛ لأن أصل الإشارة أن تكون


 والقرائن. خير الناس من ينفعهم: فمعناه الصريح حصر الخيرية في من ينفع الناس، ويفهم من سياقه نفي الخيرية عني من من






 الللظ بالذات، وإن تبع ذلك تحسين المعن. ثل لـ كان المقصود الأصلي هو المعاني، والألفاظ توابع وقوالب لما، = =

محسنات معنوية
1- التورِية: أن يُذكر لفظ له معنيان:
أ- قريب: يتبادر فهمه من الكالام،
ب- وبعيد، هو المراد بالإفادة لقرينة خفية،

多多


أَنتَ الحُسَينُ وَلَكِن جَفَنــاكَ فِينًا يَزيـــُ
معنى "يزيد" القريب أنه علمَ ومعناه البعيد المقصود أنه فعل مضارع من "زاد".
= كان الاهتمام بالوجوه المسنة لما أولى من الاهتمام بالوجوه الخسنة للألفاظ، فلذا قدّمها، وقال: "عحسنات معنوية".

 مراداً بالإفادة، فيخرج اللفظ عن التوراد
 الأصل مصدر ورّى الخبر إذا ستره، وأظهر غيره.







 الذي هو ملاتم لمعناه القريب، فكان من قبيل التورية المرشحة.
r- الإجهام: إيراد الكلام عتملاً لوجهين متضادين نوو: بَارَكَ اللهُ لِلحَسَسِنِ وَبْورَانِ فِي الَخَتَنِ
يا إِمَامَ الهُّدَى ظَفَر تِ وَ وَلَكن بِبنَتِ مَن
فإن قوله: "ببنت من" يحتمل أن يكون مدحاً لعظمة، وأن يكون ذماًّ لدناءة.
r- التوجيه: إفادة معنى بألفاظٍ موضوعةٍ له، ولكنها أسماء لناس أو غيرهم،
كقول بعضهم يصف هراً:
إذَا فَانَرَتهُ الـــرِّيحُ وَلَّـَـتـت عَلِيلَـــة

فالفَضلُ، والرَّبيع،، وَيَحيَ، وَجَعفُرُ أسماء ناس، و كقوله:














وَهُمْ رُقُودُ

أ- من الطباق المقابلة: وهو أن يؤتى بمعنيين، أو أكثر، ثُ يؤتى .ما يقابل ذلك على

ب- ومنه التدبيج: وهو التقابل بين ألفاظ الألوان، كقوله:. تَرَدَّى ثِيَابَ المُوتِ حُمرًا فَمَا أَتَى
=




 والثاني من الطرف الثانين [وهو الكثرة









 يهدث بالطر من ألوان النبات، سمي باسم التديبج.

-     - الإدماج: أن يضمّن كلام سيق معنى لِمعنى آخر نحو قول أبي الطيب:


فإنه ضمّن.وصف الليل بالطول، الشكاية من الدهر. ومن الإِدماج ما يسمى بالاستتباع، وهو المدح بشيءٍ على وجه يستتبع المدح بشيء

آنر، كقول الحوارزمي:

-

فقد جع بين الجلد، والعم، والحال . والمراد بالأول "الـظ"، وبالثاني "عامة الناس"،













 تناسب شيء من أوجه التناسب من التقارن في الإدراك؛، أو المناسبة في الشكل، أو يخر ذلك. كيف، والمراد ههنا =

وبالثالث "الظن".
-V الاستخدام: هو ذكر اللفظ .معتى، وإعادة ضمير عليه .معنى آخخر، أو إعادة


والثالين، كقوله:


فَسَقَى الغَضَا والسَّاكِنيهِ ورَإِن هُوُو
الغضا: شجر بالبادية، وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى "مكانه"، وضمير "شبُّوه" يعود
= بالأول المد "الحظ"، وبالثاني أي العم "عامة الناس"، وبالثالث أي الخال "الظن". ومن الظاهر أنه ليس بين هذه
 المعاني المرادة في الحال، بل مطلقأ، سواء كانت تلك المعاني مرادةً في الحلال أولا.
 المعاني واستعماله فيه، وإعادة ضمير عليه أي على ذلك اللفظ، لكن لا باع باعتبار إرادة ذلك المعنى الذي ألـي أريد، بل بمعنى



 وجه هذه الإرادة أنه لو أريد به الزم مان المعلوم لم يترتب عليه الأمر بالصوم؛ لأن سهود الشّهر الشهر بتمامه إما يكا يكون بعد انقضائه، ولا معنى لترتب وجوب الصوم فيه بعد انقضائه، وأراد بضميره العائد إليه في "فليصمه" الزمان المان المعلوم، وهو





 ثانياً .كمعن النار الموقدة فيه بحازاً أيضاً، فهنا هو الوجه الثاني من الوجهين المذكورين للاستخدام.

إليه .معنى "ناره".


وَإْنَّا أُناسُ لا نَرَى الْقَلَ سَــَبَّةٍ


فسياق القصيدة للفخر، واستطرد منه إلى هجاء عامر وسلول، ثم عاد إليه.

- 9 والهِجاء، والتعزية، والتهنئة، كقول عبد الله بن همام السلولي - حين دخل على يزيد، وقد مات أبوه معاوية، وخَلّْفَه هو في الملك-: .......................................










 والتهنيئة نوع مغاير لنوع التعزية، فالككلام الذي اجتمع فيه مثل هنين النوعين يسمى مُمِتِأ، وذلك الممع افتتاناً.

آجرك اللهُ على الرزيّةِ، وبارك لك في العطية، وأعانك على الرعية، فقد رُزِئتَ


فقدتَّ الملِيفة، وأعطيتَ المِلافة، ففارقتَ خليلاً، ووُهِبتَ جلَيلاً:



- ا- الجمع: هو أن يجمع بين متعدّد في حكم واحد، كقوله:


كنوَالِ الأَمِيرِ يومَ سَخَــــاءٍ

Y 1 - التقسيم: هو إمّا استيفاء أقسام الشيء نحو قوله:

آجرك كالله إلا: فهذا الككلام قد اشتمل على نوع من الافتتان؛ لأنه جمع فيه بين التعزية على موت أيه والتهئة على
 اتباع الموى، "والفراغ" أي الخلو من الشُواغل المانعة من اتباع الموى، "والجدة" أي الاستغناء، "مفسدة للمرء ألمئي





 الذي يتعلق بالاضي، واللى الذي يتعلق بالمستقبل، نهو تقسيم مستوف لأقسام العلم باعتبار التعلت بالزمان.

وإما ذكر متعدد، وإرجاع ما لكل إليه على التعيين، كقوله:

وإما ذِكرُ أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما يليق به، كقوله:

كَثِيرٌ إِذَا شَدُّوا قَلِلِلُ إِذَا عُــــُوا

وإرجـــاع ما لكل: أي وإرجاع الحـكم الذي لكل واحلد من ذلك المتعلد بإضافته وإسناده إليه على التعيين. ولا يقيم على ضيم إلخ: أي ولا يقيم، ولا يتوطن أحد مع ظلم يراد ذلك الظلم بذلك الـلك الأحد. "إلا الأذلان عير



 ذكر أحوال الشيء إلخ: أي بعد ذكر ذلك الشيء، مضافاً أي حال كون تلك الأحوال قد أضيف وأسند إلى كل واحد منها ما يليق به. والفرق بين هذا وبين ما تقدم أنه يذكر ههنا الأحوال المُتعددة، ويذكر الا

 بالأمور وأكثر بحر بة، "كأفم من طول ما التتموا" كلمة "ما" مصدرية أي من طول التثامهمب، وهو عبارة عن

 وصعوبة وطأهمم. "إذا لاقوا" و حاربوا، "خفاف" أي مسرعين بالإجابة، "إذا دعوا" إلى كفاية مهم أو دفاع ملم. "كثير إذا شدوا" وحملوا على العدو؛ لأن واححداً منهم يقوم مقام الجماعة في النكاية. "قليل إذا عدوا" لأن أهل

 ما يناسبها من الشدة والحمل على الأعداء، وللقلة ما يناسبها من العد.

「 ا ا الطيُّ والنشر: هو ذكر متعدد على التفصيل، أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل



الليل، والابتغاء راجع إلى النهار و كقول الشاعر: شَمسُ الضحى'، واَبَو إِسحَاق، والقمر
 ミ ا- إرسال المثل، والكالام ابلــــامع: هو أن يؤتى بكام صالِ لأن يتمثل به

الطيُّ والنشر : هذا النوع المسمى بالطي والنشر، هو ذكر معمن متعدد على وجه التفصيل بأن يعبر عن كل من أحاد




 الرابعين إليهما، فالسكون رابع إلى الليل؛ لظهور مناسبته لليل، والابتغاء رابحع إلى النهار؛ للمناسبة أيضأ.










 أنه يعين كل تول لفريقه. هو: توحيد الضمير باعتبار كوفها شُيئًا واحداً بالذات.

في مواطن كثيرة. والفرق بينهما أن الأول: يكون بعض بيت كقوله: "ليس



يستحيل. وتنقسم !إلى ثلاثة أقسام:
أ- تبليغ: إن كان ذلك مككناً عقلاً وعادةً، كقوله في وصنار العدر فرالسبن:
إِذَا مَا سَابَقَتها الرِّيحُ فَرَّت وَألقَت فِي يَدِ الرِّيحِ التُّابَابَا
ب- وإغراق: إن كان ممكناً عقاً، لا عادةً، كقوله:

 يكون مناسباً لمعناه. والفرق بينهها: أي يين إرسال المثل والككلام ابلامع ليس باعتبار الفهوم والذات، بات بل باعتبار











 النفوس على الشح وعدم مر اعاة غير المكافات، حتى أنه يكاد أن يلتحق بانحال عقلأ في هذا الزمان.

ج- وغلو: إن استحال عقلاً وعادةً، كقوله:
تُمَكِّنُ في قُلوبهُمُ النَّبَالاَ
تَكَادُ قِسِيُّهُ مِن غَير رَام
191 المغايِرة: هي مدح الشيء بعد ذمّه، أو عكسه، كقوله في مدح الدينار: أَكرِمْ بِهِ أَصفرَ راقَت صُفرَتُهُ

بعد ذمه في قوله: "تَبَّا لَهُ مِن خادِع مُمَاذِقِ". تأكيد المدح .ما يشبه الذم ضر بان: أحدهما: أن يُستثنى من صفةِ ذمّ منفية

صفة مدحٍ على تقدير دخولها فيها، كقوله:


تُكن في قلوهم النبالا: نقد بالغ في وصف تِسيّه حيث صيّرها بكيث تمكن النبال في قلوهم من غير رام رام،













 كان ذلك باعتبار أصل دلالة الأداة ذها، نهو من تأكيد اللدح .ما يشُبه اللذم.

وثانيهما: أن يثبت لشيء صفة مدحِ، ويوتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح
أخرى، كقوله:

فتىً كَمُلَت أَوصَافُهُ غَيرَ أَنَّهُ جَوَّادْ فَمَا يَبقى عَلَى المَال بَاقِياً تأكيد الذم بما يشبه المُلـح ضر بان أيضاً: الأول، أن يُستثنى من صفة مد منفية صفة ذمٍ على تقدير دخولها فيها نحو: فلان لا خير فيه إلاّ أنه يتصدق بما يسرقِ. والثاني: أن يثبت لشيء صفة ذمٍ يؤتى بعدها بأداة استثناء، تليها صفة ذمّ أخرى، كقوله:
هُوَ الحَلبُ إلاَّ أنَّ فِيهِ مَلَّلَة Mr التجريد: هو أن يُنتزع من أمر ذي صفة، أمر آنر مثلهُ فيها مبالغة؛ صفة مدح أخرى: لذلك السئيء الموصوف بالأولى. فتى: يبوز أن يكون في موضع نصب على المدح


 كان المأي به ههنا هو كونه في غاية الجواد المستلزم تأتكيد كماله في الأوصاف، جاء زيادة المدح وتأكيده، فكان مدهاً في صورة الذم. تقدير دخولا فيها: أي على تقدير دخول صفة الذم في صفة المدح نوي: فلان لا خير فيها إلا أنه يتصدق بما
 يسرق، فيجري فيه مثل ما تقدم ين الضرب الأول في تأكيد الميد المدح من الإشعار بأنه طلب الأصل وهي وهو استثناء



 الصفة في تلك الصفة.

لكمالها فيه، ويكون بــ"من" نحو: "لي من فلان صديق هميم"، أو "ي"كما في قوله تعالى: البحرَ"، أو بمخاطبة الإنسان نفسه، كقوله:

لكمالها فيه: أي وإغا يرتكب الالتتاع المذكور؛ لأجل إفادة المبالغة في كمال تلك الصفة في ذلك الأمر




















 هي كونه لا خيل عنده ولا مال يهدي منه، وخاطبه مبالغة؛ لكمال صفة الفقر .

لاَ خَيلَ عِندَكَ تُهدِيهِا، وَلاَ مَالُ فَلُّيُعِدِ النُّطقُ إِن لَم تُسِعِدِ الحَالُ
أو بغير ذلك، كقوله:




 ولايثة لمتصرد الكلام الألفاظَ الجَزَلة، والعِبارات الشدِيدة للفخر والحماسة، وتختار الكلمات الرقيقة،
$\qquad$
أو بغير ذلك: أي أو يكون التجريد بغير ذلك بأن يؤتى بالمنتزع منه على وجه يفه ئهم منه الانتزاع بقرائن








غرابة بكيث لا يدرك كوهنا علة إلا من له تصرف في دقائق المانين، وفي الاعتبارات اللطيفة.





 وكذلك المغزل. ومغازمَن: عحادئتهن ومراودهَن.

إذاً مَا أَعَرناَ سَيِّداً مِّن قَبَيلةٍ
وكقوله:
لَمْ يُطِل لَيلي، وَلْكِن لَمْ أَنْم
محسنات لفظية
1- تشابه الأطراف: هو جعل آخر جملة صدر تاليتها، أو آخر بيت صدر ما

[النور:هr]، و كقول الشاعر:

 r- ابجناس: هو تشابه اللفظين في النطق، لا في المعنى، ويكون تامًّا وغير تام. مضرية: أي منسوبة إلى "مضر" اليّ هي من أحلّ قبائل العرب. ما أعرنا: من "الإعارة" و كلمة "ما" زائدة المّة.

 ذكر المصنف منها في هذا الكتاب تسعة.تشابه الأطراف إلخ: هو جعل
 "يليه" أي يتصل بيت قيله، وهذا في الئلـي النظم. فيها مصباح: نجعل آنر المملة الأولى - وهو لفظ مصباح - صدر البمملة الثانية التي تليها، وآخر الجملة الثانية

 "قاتل تتالأ"، وفي الاصطلاح: هو تشابه اللفظين في النطق والتلفظ فتط، لا في المعن وحده نور: أسد وسَبُع =

فالتام: ما اتفظقت حروفه في الهيئة، والنوع، والعدد، والترتيب، وه هو "متماثل" "، إن كان بين لفظين من نو ع واحد نو : فَلاَبَرحتَ لِعِين الدَّهر إنسَاناًا لَمْ نَقَقَ غَيَرَكَ إِنسَاناً يُلَاِذِبْهُ

و"مستوي" إن كان من نوعين غو:
= للحيوان المفترس، ولا فيه وين اللفظ جميعاً، كالتأكيد اللفظي نخو: "قام زيد، قام زيد" فإن التشابه المذكور في







 عدد الحروف في اللفظين. والرابع في الترتيب بأن يكون المقدم وا والمؤخر في أحد اللمّر اللفظين هو المقدم، والمؤخر في




 من نوعين: أي إن كان التام من الجناس بين لفظين من اسم وفعل، أو من اسم وحرف، أو من فعل وحرف. فالأول نون :


 كقولك: علا زيد على جميع أهله أي ارتفع عليهم، فـــ"علا" الأول فعل، والثاني حرف. ولا عـلا عبرة بلام الكلمة =

و"متشابه"، إن كان بين لفظين أحدها مر كب والآخر مفرد واتفقا في الخط نو :

و"مفروق"، إن لم يتفقا نو :

= في الميئة! لان هيئها عرضة للتغير؛ إذ مي عل إعراب ووقف، فلا يرد أن هيئة "علا" الفعل ليست بكتفقة لهيئة
 اللنظِين فيه أوصاف الآنخر، وإن اختلفا فيا نيو ع الكلمة.















 فيه انترقا في صورة الككابة.

 لفظاه يي هيئة الحروف فقط نحو قوله: "جبة البُرد جُنة البرد"، و"مطرّف" إن اختلفا في عدد الحروف فقط، و كانت الزيادة أوّلاً، و"مذيّل" إن كانت الز يادة آخراً نحو: يَمُلُّونَ مِن أَيدٍ عَوَاص عَوَاصِم
 من الأربعة المتقدمة: مع الاستواء في الثلاكة الباقية. إن اختلف لفظاه إلح: أي واتفقا في النوع، والعدد، والتريتيب نيو:

 والعدد والتر كيب، فسمي هذا التحنيس عرّانا؛ لانراف هيئة أحد اللفظين عن هيئة الآخر .



 آخراً: أي في آخر اللفظ ابلانس؛ لكونا









 غير أن يكون مز يدأ، وكان ذلك الاغتلاف في حرفين غير متباعدي المخرج كأن يكونا حلقيين، أو شفويين =
 و"حناس قلب"، إن اخختلفا في توتيب الحلروف فقط، كنيل ولين، وناق وقاس. r- التصلير: ويسمى "رد الصجز على الصلدو"، هو في النثر أن يبعلل أحد اللفظين اللكر(ين، أو المتجانسين6 أو الملحقين همما (بأن همعهما اشتقاق، أو شبهه)
$\qquad$
=
وإنا سمي هذا التحنيس "بتنيس المضارعة"؛ لمضارعة المبائن من اللفظين لصاحبه في المُخرج.

 والدال، وهما متباعدان في المخرج؛ لأن الهاء من أقصى الحلقّ، والدال من اللسان مع أصول الأسنان. اختلفا في ترتيب الحروف: بأن يقدم في أحد اللفظين بعض الحروف، ويؤخر ذلك البعض في اللفظ الآخخر، واتفقا في النوع والعدد والهيئة كــ"نيل ولين" فإفما قد اختلفا في ترتيب الحروف؛ لأن ما كا كان في أحد اللفظين
 النوع من الجناس "القلب"، وكذلك مثل "ساق وقاس"، فإن اختلاف أحدها بالآخر ليس إلا في ترتيب الحروف؛ لأنه قدّم في أحدهنا ما أخّر في الآخر من الحروف، و لم يعتبروا في القلب تغير الحرف الوسط، فوتوع ع الألف ههنا، والياء في المثال الأول في مكافهما لا يضر في وجود القلب. رد العجز على الصدر: لأنه ينطق بالعجز كما نطق بالصدر. المكررين: أي المتفقين لفظا ومعنى، أو أحد المتحانسين أي المتشاههين في اللفظ دون المعنى، أو أحد الملحقين هما أي بالمتجانسين بأن جمعهما ألما اشتقاق بألن يكون مشتقين من أصل واحد، أو جمعهما شبهه أي شبه الاشتقاق بأن يكونا متفقين في جل الحـرون، ألما أو كلها


 العجز على الصدر أربعة؛ لأن اللفظين الموجودين أحدهما في أوّل الفقرة والآخر في آخرهاه، إما أن يكونا مكرينا أو متجانسين، أو ملحقين بالمتجانسين من جهة الاشتقاق، أو ملحقين همما من جهة ألان شلمه الاشتقاق، فهذه أربعة،


نَو قوله تعالى: "سائل اللئيم ير جع، ودمعه سائل"، الأوّل من "السؤال"، والثاني من "السيلان".




 التحجانسين في أول الفقرة، والآخر في آخر ها متحانسان؛ إذ الأول من السؤال، والثاني من السيلان، والمعني طالب المعرو

 الْ قلل إنّي لعملكم من القالين: وهذا مثال للقسم الرابع، وهو ما يورجد فيه الما أحد اللمحقين بالتحجانسين من جهة شبه





 في حشو الاصراع الأول، أو في آخره، أو في صدر المر المراع الثاني، نهذه أربعة عال اللفظ الآلخر المقابل لذلك الألكا الأحد؛



 ६- وصدر المصراع الثاني
r- وآخره.

Y- Y- ورسطه.

صدر المصراع الأول، أو بعده نوو قوله:
وَلَسِسَ إِلَى دَاِعِى الَّدَى بِسْرِيعٍ

 عَــــرَارِ نَجدٍ
ع- السجع: هو توافق الفاصلتين نثراً في الحرف الأخير، وهو ثلالة أنواع:
وا
أ- مطرّف، إن الختلف الفاصلتان في الوزن نوو :الإنسان بآدابه لا بزيّه، وثيابه.
ب- ومتوازن، إن اتفقتا فيه نَو: المرء بعلمه وآدابه لا بحسبه ونسبه.
= هذه الأقسام في المطولات، والمصنف اقتصر على المثالين من هذه الأمثلة: أحدهما للمكررين، والملكرر الآخر منهما في صدر المصراع الأول، والثاني للمكررين والمكرر الآخر في حشو المصراع الأولى فقال: "نحو قوله:

سريع إل ابن العم يلطم وجههه".
وليس إلى داعى الندى بسريع: أي هذا المذموم سريع إلى الشر والملامة في لطمه وجه ابن العمه، وليس بسريع
 فهذا من أمثلة القسمم الذي يكون أحد المكررين في آخر البيت والمكرر الآنحر في صدر المصراع الأول.
 على وجه الأرض، لا ساق ها" فإنا نعدمه إذا أمسينا؛ لأن الحال يضطر إلى الحخروج من أرض بنده، ومن المواضع
 "عرار" الثاني اللذي في آخر البيت، فهذا من أمثلة القسم الذي يكون أحد المكررين في آنخر البيت، والمكرر الآنحر في حشو المصراع الأول. توافق الفاصلتين: أي الكلمتين اللتين في آنحر الفقرتين من النثر في الحرف الواحد الواقع في آخر كل منهما. الإنسان بآدابه إخ: فإن الفاصلة من الفقرة الأولى "آدابه" من الثانية "ثيابه" هما مختلفتان وزنا كما لا يخفى، وإنما التوافق بينهما في الطرف أي الحرف الأخير فقط، ولذا سمي هذا القسمب من السجع مطرّفا. اتفقتا فيه: إن اتفقت الفاصلتان في الوزن كما اتفقتا في الحرف الأخير، وإنما سمي هذا القسمم متوازيا؛ لتوازي الفاصلتين أي توافقهما
 كما أفما متوافقتان في الحرف الأخحير كما هو الظاهر .

ج- ومرصّع، إن اتفقت ألفاظ الفقرتين، أو أكثرها في الوزن، والتقفية نحو: يطبع الأسـجاع بجو اهر لفظه، ويقرع الأسماع عبزواجرِ وعظه. - ما لا يستتحيل بالانعكاس: ويسمى "القلب"، هو كون اللفظ يقر أ طرداً، من غير تنغير في قر تراته


-     - العكس: هو أن يقدم جزء في الكالام على آخر، ثٌ يعكس غنو قولك:
"قول الإِمامِ إمام القولِ"، و"حُر الكالامِ كلام الحُر".
-V التشريع: هو بناء البيت على قافيتينِ بحيث إذا سقط بعضه كان الباقي
اتفقت ألفاظ الفقرتين: كما أن فاصلتيهما متوافقتان وزنا وتقفية، وإنا سمي هذا القسم من الستحع مرصَّعا؛ تشبيها له بكعل إحدى اللؤلؤتين في العقد في مقابلة الأخرى مثلها المسمى بالترصيع لغة. يطبع الأسجاع بجواهر إخ: يطبع أي يعمل يقال: طبع السيف والدرهم أي عمله. "الأسحاع" أي الكيلما الميات المقفُيات، "بيواهر لفظه": إضافة الجواهر للفظه من إضافة المشبه به للمشبه أي بلفظه كالمواهر في النفاسة. ويقرع ع
 الزاجر. فكل كلدة من الفقرة الأولى موافقة لـا يقابلها من الفقرة الثانية في الوزن والتقفية، فإن "يطبع" مساوية





 تولك: "قول الإمام إمام القول"، فهذا كلام قدم فيه لفظ القول على لفظ الإمام، وجعل الأول مضانا إلى الثاني،

 ما هو المضاف أوّلا مضافا إليه، والمضاف إليه مضافا. التشريع: ويسمى "التوشيح" و"ذا القافيتين" أيضاً.

شعراً مفيداً، كقوله:

مَا فِي الكِكَامِ لَهُ نَظِيرٌ يُنظرُ مَا كَانَ فِي الدَّنُيا فَقِيرٌ مُعسِرُ

سستقم الوزنَا أُّهُها المَلِلكُ الَّذِي عَمَّ الوَرَّى لَو كَانَ مِثلُكَ آَخَرُ فِي عَصرِنَا

فإنّه يصح أن تحذف أواخر الشطور الأربعة ويبقى:

كَــو كَانَ مِثُكَ آَخرُ كَا كَانَ فَي الَّنُيا فَقِيرٌ
人- المواربة: هي أن يبجل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغيِّر معناه بتحريف
أو تصحيف أو غيرهما؛ ليسلم من المؤاخذة، كقول أبي نواس:

فلما أنكر عليه الرَّشيد ذلك، قال: لم أقل إلا:
لَقَد ضَاءَ شِعري عَلَى بَابِكُم 9- ائتلاف اللفظ مع اللفظ: هو كون ألفاظ العِبارة من وادٍ واحدٍ في الغرابة








 أغرب أنعال الاستمرار، فحصل ينهما اثئلاف؛ لكوفما من من واد واحد في الغرابة.

أغرب حروف القسم، أتى بـــ"تغتأ" التي هي أغرب أفعال الاستمرار.


1- سرقة اللكالام أنواع: منها: أن يأخذ الناثر أو الشاعر معنى لغيره بدون
تغيير لنظمه، كما أخخذ عبد الله بن الزبير بيتي مُعَنٍ، وادعاهما لنفسه، وهما:


 إلخ. يأخذ الناثر: فإن السرقة كما تكون في الشعر تكون في في غير الشُ الشعر أيضاً. معنى لغيره: أي لكيفية الترتيب



 على طرف المجران، بكسر الماء، وإضافة الطرف إليه بيانية أي على الطرف الذي الذي هو الهـجران. "إن كان يعقل"




 فقال له المعاوية "اقد شعرت" -بضم العين أي صرت شاعراً " "بعدي" أي بعد مالقاقي الأول "يا أبا بأبا بكر" كنية

 والمعنى لي، وبعد هذا فهو أخي من الرضاعة، وأنا أحتق بشعره.

الزَبير : الز بير بفتح فكسر في هذا ويوجد اسم آخر بضم ففتح. مُعن: معن بضم ففتح ومعن بن زائدة بفتح فسكون.

وَيَر كَبُ حَدَّ السَّيفِ مِن أَن تُضِيمَهُ إِذَا لَمْ يَكُن عَن شَفرةِ السَّيفِ مَزحَلُ ومثل هذا يسمَّى "نسخا" و"انتحالا"، ومن قبيله أن تبدل الألفاظ بما ير ادفها، كأن يقال في قول الحطيئة:
دَع الَْكَارِمَ لاَ تَرحَل لِبُعْيَتها
فقال الآخر:




ومثل هذا إلا: أي الأخذ والسرقة يسمى نسنا وانتحالا؛ لأنه نقل كلام الغير وادعاه لنفسه. والنسخ: النقل









 الأول في الجد والشرف، هذا شعر سيدنا حسان فئبّ، فلو قيل فيه هذا الشُعر :
 لكان تبديلا بالضد كما هو الظاهر.
 ومنها: أن يأحذ المعنى ويُغيّر اللفظ، ويكون الكالام الثاني دُون الأول أو مساوياً له أي الانيال الثاني كما قال أبو الطيب في قول أبي تمام:

أَعَذَى الزَّمَانَ سَخَاؤهُ فَسَخَا بَهَ
فالمراع الثاني مأخوذ من المصراع الثالين لأبي تمام، والأول أجود سبكا، ومثل

ويغير اللفظ: بكيث يدل على ذلك اللعنز بوجه آخر، حئ يقال هنا تركيب آخر، ويكر ويكرن الكلام الثاني دون الأول؛؛







 والأول أجود: أي تول أبي تَام أجيود سسكا، وخلوا من التعقيد اللفظي والمعنوي، وذلك؛ لأن أبا الطيب عبّر بصيغة





 مبرح ومقبول؛ ككونه مشتملاُ على فضيلة أخر جته المل نوع من الإبداع.


 فَأصبح يُدعَى حَازماً حِينَ يَجزع عُ وَقد كَانَ يُدعَى لاَبِسُ الصَّبُرُ حَازمًا

وهذا يسمى إلماماً وسلخاًا.
r- الاقتباس: هو أن يضمّن الكلام شِيئا من القرآن أو الحديث، لا على أنه نظن أو كان نرا

منه، كقوله:

يَومَ يَأِتي الحِسَابُ مَا لِظلَوُم
ويكون الثاين: لم يذكر ههنا أيضا كون الثاني أنضل من الأول، للوجه الذي عرفته. وقد كان يدعى إلخ: فهذا


 القائل الثاني قد قصد أنحذ المعن من لفظ غيره.






 أنه من الحديث، فهو مثال للاقتباس من المديث.

قَلَّمَا يُرعَى غَرِيبُ الوَطَنِ وَإذا مَا شِئُتَ عَيشًا بَينَهُم

ولا بأس بتغيِرٍ يَسِيرٍ في اللفظ المقتبس للوزن أو غيره نحو :
قَدٍ كَانَ مَا خِفتَ أَنْ يَّكُونَا إِّنَا


التنبيه عليه إن لم يشتهر؛ كقوله:


ولا بأس بالتغيير اليسير، كقوله:

ولا بأس إل: بيث لا يظهر به أنه شيء آنحر للوزن أو غيره كاستقامة القرائن في النثر نور :

 [البقرة:107]


 للمراد على هذا التغيير، كقوله في ذم يهودي به داء الثعب المسمى بالقراع، وهو داء داء يتنائر منه الشُعر:


فالبيت الثاني لسحيم بن ويلي، وهو في الأصل هكذا:

أَقولُ لِمَعشَرٍ غَلَطُوا وَغَضُّو $\quad$ مِنَ الشَّيخ الرَّشِشِد، وَأَنَكُوهُ

ع- العقدُ والحلُّ: الأول نظم المنثور، والثاين نثر المنظوم، فالأول نحو :

عقد فيه قول حكيم، الظلم من طباع النفس، وإنما يصدها عنه إحدى علتين: دِينية، وهي خوف المعاد. ودنيوية، وهي خوف العقاب الدنيوي. والثاني نو قوله: "العيادة سنّة مأجورة ومكرمة مأثورة، ومع هذا فنحن المرضى، ونحن العوّاد، وكل وَدَدٍٍ لا يلوم فليس بوداد.

هو ابن جلا وطلا ع الثنايا متى يضم العمامة تعرفون
ومر اده الافتخار، وأنه ابن رجل جهلا أمره واتضح.

 متحدئأ عن نفسه كما في الأصل، وعلى هذا فمعنى البيتين هكذا: "أقول لمعشر" أي بلماعي








 الشاعر هذا الككلام النثر المشهور في الـكمة، ونظمه مع شيء من التغيير. العيادة سنة إلخ: نهذا نثر ألحذه من النظم في الحكمة أيضأ.

وحل فيه قول القائل:
إِذَامَرضنَا أَتَيَاكَمُ نَعُودُكُم وَتُذْبُونَ فَنَأَتِكُم، وَنَعَذِرُ
 مثل سائر أو قصة كقوله:
لَعَرُو مَعْ الرَّمضَاءِ، وَالنَّارُ تَلتَظِي
أشار إلى البيت المشهور، وهو:


- 7 شاءرأك كان أو كانبأ


 أو قصة: من غير أن يذكر المشار إليه بنفسه ومن غير استقصائه. لعمرو مع الرم الرمضاء إلح: "لعمرو" اللام فيه









 المقصود ببراعة الاستهلال؛ لكونه ابتداء فائقاً غيره من الابتداءات اليّ ليست كذلك.

الَمَجدُ عُوفِيَ إِذ عُوفِيتَ وَالكَرَمُ
و كقول الآخر في تنئة ببناء قصر:
قَصرٌ عَلَيهِ تَحِيَّةٌ وَسَلامُ -V حُسن التَّخلص: هو الانتقال مُا افتتح به الكالام إلى المقصود مع رِعاية

المناسبة بينهما، كقوله:
دَعَتِ النوى بِفْرَ|قِهِم، فَتَشَتَتُوا وَقَضَى الزَّمَانُ بَينَهُم، فَتَبَدَّدُوا

人- براعة الطلب: هو أن يشير الطالب إلى ما في نفسه دون أن يصرح في
الطلب كما في قوله:
 9- حسن الانتهاء: هو أن يجعل آخر الكالام عذب اللفظ، حُسنَ السَّبَك،

وزال: خهر ليس بدعاء؛ لأنه خاطبه بعد زوال مرضه. السقم: أي المرض، وهو مطلع قصيدة لأبي الطيب يهنّئ





 وجود المناسبة الظاهرة بينهما، فكان فيه حسن التخلص. وفي النفس: ففيه من الإشارة إلم ما في في نفسه من اللطالب ما لا يخفى. آخر الككلام: من القصيدة أو الرسالة أو الـططبة.

 وذلك إما بأن يشتمل على لفظ يدل بالوضع على المتتم والانتهاء كلفظ المتم ولفظ الانتهاء ولفظ الكمال وما =

صحيح المعنى، فإن اشتمل على ما يشعر بالانتهاء سمي براعة المقطع، كقوله:

= يشبه ذلك، وإما بأن يكون مدلوله يفيد عرفا، أنه لا يوتى بشيء بعده مئل تولم في آلخر الرساء الرسائل والمكاتب والسلام ومثل الدعاء كما في البيت الآتي، فإن العادة جارية بالختم بالدعاء. براعة المقطع: لكون المقطع والمنتهى فائقا من المقطعات التي ليست كذلك. يا كهف: الكهف في الأصل: الغار

 ظلم بعضهم بعضا، وتُكن كل واحد ببلوغ مصالـهه، فكان الدعاء بيقائه دعاء بنفع كل البرية، فكان شاملا لجميعهم. فآخر هذا البيت لكونه مشتملا على الدعاء يشعر بانتهاء الكلام؛ لما تعورف الإتيان بالماء بالدعاء فيا
 الكتاب إشارة إل أن هذا الكتاب قد ختم فلا يتشوف الطالب بشيء وراءه، وإلى أن مؤلف كان يدعو
 البرايا. نفعنا الله به وبسائر ما علمنا وختم لنا وبلميع المؤمنين بالـدسني. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ السماوات، وربّ الأرضّ الأرض، ربّ العالمين

والصهلاة والسّالام على سيدنا خاتم النبيين، وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

المبحث الأول في أر كان التشبيه ... ع 9
97 أداة التشبيه
المبحث الثاين في أقسام التشبيه . .... 1 .
I..

الملفوف والمفروق

$$
\text { التمثيل وغير التمثيل ............ } 1 \text { ـ } 1
$$

$$
\text { المفصل والبممل........................ } 1 \text { • } 1
$$

$$
\text { المبحث الثالث في أغراض التشبيه r • } 1
$$

$$
1.7
$$الجاز

$1 \cdot v$ ..... الاستعارة
$1 . \wedge$ ..... المصر حة1.9المكنية1.9الأصلية والطبعية
111 المرشحة والبردة
lir ..... البحاز المرسل
$11 r$ البحاز المر كب
11を البحاز العقلي110117أقسام الكناية111علم البديع .............................
119 التورية(1)
$1 \%$. الإهكام ..... ( ${ }^{(1)}$
$1 r$. التوجيه ..... ( $\left.{ }^{( }\right)$
119 محسنات معنوية

## الصفحة

الصفحة

النواسخ
T الشرط

77 النفي
$7 V$ التوابع
الباب السادس في القصر .....................
القصر الحقيقي والإضائ .......... 79
V • ...........................
V) ........... الباب السابع في الوصل والفصل

> v) ........................

V7الباب الثامن في الإيجاز والإطناب والمساواة
vV
المساو اة
vv ............................. الايماز
V^.............................. الإطناب
VA
دواعي الإيجاز
أقسام الإيكاز
أقسام الإيكاز V9 .......................
أقسام الإطناب
الحلاتمة في إخراج الكالام على خلاف مقتضى
人
الظاهر
No $\qquad$
$9 r$ علم البيان

9 \& التشبيه

| لصفحة | المو عونحة |
| :---: | :---: |
| عحسنات لفظية . . . . . . . . . . . . . . . | \|r........................... |
| mr. | \|r|................ |
| Mr. | \|Yl............. |
| Irv | IYr.................. |
| $1 r 9$. | \|YY............... |
| 1\&. | \|rr.............. مراعاة النظير (7) |
| $1 \varepsilon$ | \|rr............... (V) |
| 1と.. | \|rع................ (1) |
| 1\&1. | (9) (9) |
| 1 1. | 1ro...................entin(1•) |
| $1 \leqslant r$. | 1ro................. |
| 1sr. |  |
| $1 \leqslant 0$. | \|YV................. |
| $1 \leqslant 7$. | IYV.............. |
| $1 \leqslant V$ | 1r^.................. |
| 1 $\leqslant \wedge$ | 1r9................. |
| $1 \leqslant \wedge$ | (IV) |
| 129. | IM•... |
| $1 \leqslant 9$ | (19) التجريد |
| 1 $29 \ldots$ | וrr.............. |
|  | IMY...... ائتلاف اللفظ مع المعى (Y) |



