## 

## تألين

##  - VYの-777

معالجواثيالمنخبة



تأليغ

##  <br> 

مع الحواثيالمنتخبة

طبعةجبيةصحةة ملونة

جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجّلة) ZZ-3، اوورسيز بنكلوزجلستان جوهر، كراتشي، باكستان. +92-21-34541739 +92-21-37740738 : اهماتف +92-21-34023113 : al-bushra@cyber.net.pk :البريد الإلكتروني www.ibnabbasaisha.edu.pk الموقع على الإنترنت :
+92-321-2196170 مكتبة البشرين،كرایٌ
 مكتبة الحرمين،أروروإزار،لابور-4399313-321-92+ المصباح، 14 أرووبإزارلابور-37223210-37124656-042-5


$$
\begin{aligned}
& \text { دارالإخلاصَ زوتصّخرافنإزاریپاور 2567539-091 }
\end{aligned}
$$

## مقتلمة

 بكمال الفصاحة، وأنطقه بكوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر، وأنزل عليه الكتاب المعتمم بتحدّيه مصاقع بلغاء
 الذين نظموا الأدب البديع في عقود الإعحاز والإطناب.
 الذي لولاه لم تر لسانا يصوغ الحللي ويلفظ اللدر ويكنيك الـللو اليانع من الثمر ويريك بدائع من الزهر، ولولاه لما أدرك الناس تحقق إعجاز كتاب الله ولا تعقلوا نحاوي كلام معلّم البيان، فهو مع الإخلاص مفتاح سعاد المادة
 جهود، حت قدموه لنا مع بسط ومع اختصار أيضاً. ومن المهود التي بذلت لتهذيب علم البلاغة وتسهيل ضبطه تأليف المتون التي هي .مثابة لباب اللباب؛ ولذا صنف الفصحاء الفياء كتبا قيمة، وبذلوا في مَذيب عبارامَا قصارى




 الكتب في أفضل حلة وأحسن طباعة، فالآن نقدم للقراء المبتدئين هذا الكتاب، راجين من الله أن يتقبله منا. مكتبة البشرى كراتشي، باكستان
^ رمضان المبارك، اء

منهج عملنا في هذا الكتاب:
وإليك أيها القارئ منهجنا في هذا الكتاب:
بذلنا بعهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية.
وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، وتقسيم النصوص إلى الفقرات؛ ليسهل فهمها.
وزدنا عناوين المباحث على رؤوس الصفحات.
وقمنا بتجلية سائر العناوين والنصوص القر آنية وأقوال الني وأشرنا إلى التعليقات الليَ في هامش الكتاب باللون الـون الأسود الغامق في المتن. شكّلنا ما يلتبس أو يستشكل على إنحوانـا الطلبة. وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها في الهامش بين المعقوفين هكذا: [ ] .
وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ بحنباً
عن التكرار.
وزدنا في الكتاب أيضأ عناوين، ورضعناها في المعقوفين.
وقابلنا كتابنا هذا بنسخة "غختصر السعد"، التي هي على وفق النسخة المخططوطة.
وختاما| هذا جهدنا بين أيديكم، فإن ونقنا فيه فالفضل اللّ وحده، وإن كان غير ذلك فالـططأ لا يخلو منه بشر، والـمد للهُ بدايةً ونهاية.

مكتبة البشرى
كراتشي، باكستان
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله على ما أنعم، وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة والصالام على سيدنا عمد خير من نطق بالصواب، وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الحطاب، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار، أما بعد فلما كان علم البلاغة وتوابعها من أجل العلوم قدراً وأدقها سراً؛ إذ به ثُعرف دقائق العربية وأسرارها، ويكشف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها، و كان القسم الثالث من "مفتاح العلوم" الذي صنفه الفاضل العلامة أبويعقوب يوسف السكاكي أعظم ما صنف فيه من الكتب المشهورة نفعا؛ لكونه أحسنها ترتيبا وأتمها تحويرا وأكثرها للأصول جمعا، ولكن كان غير مصون عن الحشو......















والتطويل والتعقيد قابلا للاختصار مفتقرا إلى الإيضاح والتجريد، ألّفت ختصرا تضمن ما فيه إلى الإيضاح من القواعد، ويشتمل على ما يحتاج إليه من الأمثلة والشواهد، و لم آل جهدا في تحقيقه وقَذيب، ورتبته ترتيبا أقرب تناولا من ترتيبه، و لم أبالغ في اختصار لغظه تقريبا لتعاطيه وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه، وأضفت إلى ذلك فوائد عثرت في بعض كتب القوم عليها، وزوائد لم أظفر في كلام أحد بالتصريح ها ولا الإشارة إليها، وسميته "تلخيص المفتاح"، وأنا أسأل الله تعالى من فضله أن ينفع به كما نفع بأصله إنه ولي ذلك، وهو حسبي ونعم الوكيل. القواعد إلح: جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته المذكررة لايضاح القواعد، والشواهد هي
 ترتيبه: أي السكاكي أو القسم الثالث. في بعض كتب إلخ: إشارة إلى كتب الشيّخ عبد القاهر : "أسرار البلاغة" و"دلاثل الإعشاز".

مقدمة
الفصاحة: يوصف ها المفرد والكلام والمتكلم. والبلاغة: يوصف هنا الأخيران فقط. فالفصاحة في المفرد: خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. فالتنافر نحو: غدائره مستشزرات إلى العلى

والغرابة نحو:
وفاحا ومرسا مسرجا
أي كالسيف السريبي في الدقة والاستواء، أو كالسراج في البريق واللمعان. والمخالفة

الحمد لله العلـــي الأجلــــل

مقدمة: المقدمة مأخوذة من مقدمة الجيس للتحماعة المتقدمة منها، ويقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشُروع عفي


والبلاغة، وانصار علم البلاغة في علمي اللعاني والبيان وما يلايم ذلك. الفصاحياحة: في اللغة: الإبانة والظهور ر.

 نهو متنافر سواء كان من ترب المخارج أو بعدها أو غير ذلك. غدائره الئر



 المعن ولا مأنوسة الاستعمال. وفاها: أي شعرا أسود مثل الفحم.
 الأجلل: فإن القياس أن يدغم، ويقال: الأجل، لكن في هذا لم يستقم وزن الشُعر.

قيل: ومن الكراهة في السمع غو:
كريم البرشى شريف النسب
وفيه نظر. وفي الكلام: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع
فصاحتها.
فالضعف نو : ضرب غلامه زيدا. والتنافر كقوله:
وليس قرب قبر حرب قبر
وقوله:
كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي والتعقيد: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد؛ خللل إما في النظم كقول الفرزدق في خال هشام:
وما مثله في الناس إلا ملّكا أبوا أمه حيّ أبوه يقاربه أي ليس مثله في الناس حيّ يقاربه إلا ملّكا أبو أمه أبوه. وإما في الانتقال كقول الآخر:

وفيه نظر: يعي اينداظل









سأطلب بعد اللار عنكم لتقربوا أبو أمه حيّ أبوه يقاربه
وتسكب عيناي اللدموع لتحمدل؛ فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها باللمو ع، لا إلى ما قصده من السرور. قيل: ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات كقوله:

سبوح هلا منها عليها شو اهد
وقوله:
حامة جرعى حومة ابلندل
و فيه نظر. و في المتكلم: ملكة يقتلر بكا على التعبير عن المقصود بلفظ فصييح.




والمعنى المشهور أنه لما هرت عادة الزمان والإخوان بما هو نقيض المطلوب؛ لأني كلما طلبت القرب والسرورو، لم
 فيأيّ بضده وهو القرب والسرور، فكأن ما قال المؤمن في الهنديه:

هو ترجة هذا البيت. ومن كثرة التكرار: أي فصاحة الككلام خلوصه مما ذكر ومن كثرة إلخ. شواهد: يعى أن لها
 إلى جرعى وجرعى إلى حومة وحومة إلى الجندل، والبحرعاء تأنيث الأهرع، قصر للضرورة، وهي أرض
 وفيه نظر: أي لأن كلا من ككرة التكرار وتتابع 'الإفافات إن ثقل اللفظ بسببه، فقد حصل إلاحتراز عنه بالتنافر،

 عبر عن المقصود بلفظً فصيح، لا يسمى فصيحا ما لم يكن ذلك راسخا فيه رِيه فصيح: أي بالمعنى اللغوي، أي ليس كل فصيح بليغا؛ بلواز أن يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضى الحال.

والبلاغة في الكلام: مطابقته لمقتضى المال مع فصاحته وهو غختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة، فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقدى والذكر يباين مقام خلافه، ومقام الفصل يباين مقام الوصل، ومقام الإيباز يباين مقام خلافه، و كذا خطاب الذكي مع خطاب الغي، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام. وارتفاع شأن الكالام في الحسن والقبول .كطابقته للاعتبار المناسب وانطاطه بعدمها، فمقتضى الحال هو

الاعتبار المناسب.
فالبالغة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعن بالتر كيب، و كثيرا ما يسمى ذلك فصاحة أيضا، ولا طرفان: أعلى: وهو حد الإعجاز وما يقرب منه. وأسفل: وهو ما إذا غيّر الككام عنه إلى ما دونه، التحق عند البلغاء بأصوات الحيوانات، وبينهما مراتب كثيرة، وتتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا. وفي المتكلم: ملكة يقتدر ها على

تأليف كلام بليغ.
فعلم أن كل بليغ فصيح ولا عكس، وأن البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، وإلى تمييز الفصيح من غيره، والثاني منه ما يبين في علم متن اللغة أو التصريف أو النحو، أو يدرك بالحس، وهو ما عدا التعقيد المعنوي، وما يكترز به

ولكل كلمة: يعني لكل كلمة مع كلمة أخرى مصاحبة لما ما مقام ليس مع غير ها ما
 تراكيب البلغاء. حد الإعجاز: أي يعجز البشر علي

 والتعيد اللفظي. هو: أي ما ييين في العلوم المذكررة أو يدرك بالسس.

عن الأول علم المعاين، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعرف بـــه وجوه التحسين علم البديع، و كثير يسمّي البمميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، والأخيرين علم البيان، والثلاثة علم البديع.


 الأخيرين بعلم البيان، وأما تسمية الفنون الثلالة بالبديع؛ فلبداعة مباحثها ولطافة مسائلها وظرافة لطائفها.

الفن الأول علم المعاين
وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي اليَ هـا يطابق مقتضى الحال، وينحصر في
ثُانية أبواب:
(1) أحوال الإسناد الخبري (Y) أحورال المسند إليه
( ) ( ) أحوال متعلقات الفعل

(1) (1) الإنشاء
(0) القصر

 وإلا فإنشاء، والخبر لابد له من مسند إليه ومسند وإسناد والمسند قد يكار يكان
 وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة، والككلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد.




 الخنارج والواقع سلبية، أو بالعكس. فنحبر : أي الإسناد، فهذا الككام ناظر إلى ثلالة أبواب"

 لا فائدة فيه لا يكون بليغا، بل ذكره تنبيها على أن الزوائد يكون لفائدة. غير زائد: وهو إما مساواة أو إيكاز.

تنبيه: صدق الخبر مطابقته للواقع، وكذبه عدمها، وقيل: مطابقته لاعتقاد المخبر ولو
 ورد بأن المعنى: لكاذبون في الشهادة، أو في تسميتها، أو في المشهود به في زعمهم. الباحظ: مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذبا كذ، بدليل:
 قسيمه، وغير الصدق؛ لأفم لم يعتقدوه، ورد بأن المعنى "أم لم يفتر"، فعبّر عنه بالجنّة؛ لأن البخنون لا افتراء له.
أحوال الإسناد الخبري
لا شك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما المكم أو كونه عالما به، ويسمّى





 بن البحر. وغيرهما: أي غير هذين القسمين، وهو أربعة: المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة واللامطابقة، وعدم اللطابقة مع اعتقاد المطابقة، أو بدون الاعتقاد أصلا. أنه قسيمه: أي المنة، قيل في مقابلة الانتراء وهو الكذب مطلقا على زعم الجاحظا لا افتراء له: فعلى هذا التقدير معنى الآية أن توله: "كذب" نهو إما مع التعمد وهو الاتفراء، وإلا مع غيره وهو


 عالما بوتوع النسبة، هل هي واتعة أم لاء وهذا ظهر أن الـحكم والتردد فيه متتافيان.

طالبا له حسن تقويته .مؤ كّد، وإن كان منكرا وجب تو كيده بحسب الإنكار، كما قال الله

 والثاني طلبيا، والثالث إنكاريا، ويسمى إخراج الكلام عليها إخراجا على مقتضى الظاهر، و كثيرا ما يخرج على خحلافه، فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه ما يلوح له بالخبر،
 مُغْرَوُونَ (هود:rV)، وغير المنكر كالمنكر إذا لاح عليه شيء من أمارات الإنكار نحو :

جاء شقيق عارضا رمحه إن بين عمك فيهم رماح والمنكر كغير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتد ع نو : اعتبارات النفي. ثم الإسناد منه حقيقة عقلية، وهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له... رسل عيسى: وهم بولس - بفتح الباء اللوحدة وسكون الواو وفتح اللام - ويمي وشمعون هو الثالث الذي عزي

 المخاطبين يف الإنكار . ابتدائيا: لابتداء الككلام عن غير طلب ونيا وإنكار .







 والرابع: با لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد جميعا، كقولك: جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يجيء.

عند المتكلم في الظاهر، كقول المؤمن: أنبت الله البقل، وقول البلاهل: أنبت الربيع البقل، وقولك: جاء زيد، وأنت تعلم أنه لم يبئ. ومنه بعاز عقلي، وهو إسناده إلى ملابس له غير ما هو له بتأول، وله ملابسات شتى: يلابس الفاعل والمفعول به به والمصدر والزمان والمكان والسبب، فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به -إذا كا كان مان مبنيا
 مفعم، وشعر شاعر، وفاره صائم، وفر جار، وبنى الأمير المدينة. وقولنا: "بتأول" ولما يخرج نحو ما مر من قول الجاهل، ولهذا لم يحمل نحو قوله:
أشاب الصغير وأفن الكبير كر العر الغداة ومر العشي
على الجاز ما لم يعلم أو يظن بأن قائله لم يعتقد ظاهره، كما استدل على أن إسناد "ميز" في قول أبي النحم: ميز عنه قنزعاعن قنزع جذ

إذا كان مبنيا له: يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له، أو إلى المعول إذا كا كان مبنيا له. راضية: فيما بين






 والمفي، فيكون الإسناد إلم جذب الليالي بتأول على أنه زمان أو أو سبب، وصدر البيت:


 مقولا فيها: أبطيء أو أسرعي.

أفناه قِيل الله للشمس اطلعي
وأقسامه أربعة؛ لأن طرفيه إما حقيقتان نحو: أنبت الربيع البقل، أو بحازان نحو : أحيى الأرض شباب الزمان، أو مختلفتان نحو: أنبت البقل شباب الزمان، وأحىى الأرض



 لفظية كما مر، أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور عقلا كقولك: "عجبتك جاءت بي إليك"، أو عادة نحو: هزم الأمير الجند، وصدوره عن الموحد مثل: أشاب
 (البقرة:7 ) أي فما ربحوا في بتارهُم؛

أفناه: أي أبا النحم أوشعر رأسه. في القر آن كثير: رد على من أنكر وتوعه في القر آن، وبناء الإنكار أوهن من








 فما ربحت: إذ لا يخفى أن إسناد "الربح" بالمقيقة إنا هو إلم أصحاب التجارة.

وإما خفية كما في قولك: "سرتين رؤيتك"، أي سرني الله عند رؤيتك، وقوله: "يزيدك وجهه حسنا" إذا ما زدته نظرا، أي يزيدك الله حسنا في وجهنه. وأنكره السكاكي إلى أن ما مر ونغوه استعارة بالكناية، على أن المراد بالربيع الفاعل الحقيقي بقرينة نسبة الإنبات إليه، وعلى هذا القياس غيره، وفيه نظر؛ لأنه يستلزم أن يكون المراد بالعيشة في قوله تعالى: الإضافة ين نو: هاره صائم؛ لبطلان إضافة الشيء إلى نفسه، وأن لا يكون الأمر بالبناء لمامان، وأن يتو قف نحو: "أنبت الربيع البقل" على السمع، واللوازم كلها منتفية، ولأنه ينتقض بنحو: هاره صائم؛ لاشتماله على ذكر طرفي التشبيه.

استعارة: [الني هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي.] وهي عند السكاكي أن تذكر المشبه وتريد المثبه به
 وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع، فتقول: بالب المنية نتبّت بفلان. وفيه: أي في ما ما ذهب إليه السكاكي الميا


 رَبِحَتْ تِتَارَتُهُمهُ (البقرة:ا1). لبطلان إضافة السيء: لأن اللمراد حيئذ هوالعملة أنفسهمه، واللازم باطل؛ لأن



 مصرح بذلك في كتابه، والمصنف لم يطلع عليه.

 ذكر طرفي إلخ: وهو مانع من ممل الكامام على الاستعارة، كما صرح هو نفسا نـا

أحوال المسند إليه
أما حذفه فلاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ، كقوله:

قال لي كيف أنت قلت عليل
أو اختبار تنبه السامع عند القرينة، أو مقدار تنبهه، أو إيهام صونه عن لسانك، أو عكسه، أو تأتّي الإنكار لدى الحاجة، أو تعينه، أو ادعاء التعين، أو نحو ذلك. وأما ذكره: فلكونه الأصل ولا مقتضي للعدول عنه، أو للاحتياط؛ لضعف التعويل على القرينة، أو التنبيه على غباوة السامع، أو زيادة الإيضاح والتقرير، أو إظهار تعظيمه، أو إهانته، أو التبرك بذكره، أو استلذاذه، أو بسط الكلام حيث الإصغاء
 للمتكلم أو الخطاب أو الغيبة، وأصل الحطاب أن يكون لمعين، وقد يترك إلى غيره؛
 تناهت حالمم في الظهور، فلا يختص به مخاطب، وبالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن . قلت عليل: لم يقل: "أنا عليل"؛ للاحتراز والتخييل المذكورين سابقا. أو التنبيه: كضيق المقام عن إطالة الككلام،

 عَصَايَ أَتَوْكُ عَأَلْهَا ...


 كل غخاطب على سبيل البدل. لإحضاره: هذه القيود لتحقق مقام العلمية، وإلا فالقيد الأنير مغن عما سبق.
 أو كناية، أو إيهام استلذاذه أو التبرك به، أو نحو ذلك، وبالموصولية؛ لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالمه أو لاستهحان التصريح بالاسم، أو زيادة التقرير نحو: المو وَوَرَاوَدَتْهُ التَّتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ
 تنبيه المخاطب على الخُطأ نوو:
إن الذين تروفم إخوانكم

 إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا وعائمه أعز


أو كناية: عن معنى يصلح العلم له، غو: أبو لهب فعل كذلا، كناية عن كونه جهنميا، بالنظر إلى المعنى الإضافئ. أو








 أن الخبر المبني عليه يبئ عن اليمية والخسر ان، وتعظم لشأن شعيب

وبالإشارة لتمييزه أكمل تمييز نحو:
هذا أبو الصقر فردا في محاسنه
أو التعريض بغباوة السامع كقوله:
أولئك آبائي فجئين .مثلهم إذا جمعتنا يا جرير البامع
أو بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط، كقولك: هذا أو ذلك أو ذاك زيد، أو

 عند تعقيب المشار إليه بأوصاف، على أنه جدير .ما يرد بعده من أجلها نحو:侵


بغباوة السامع: حت كأنه لا يدرك غير الخسوس. أوئك آبائي إلخ: [اينا اشرتستبقول الماتّ] أشار بقوله: "أوليك"

 توتط ست ويا زَيب ؟؟ والضابطة: أن اسم الإشارة البردة عن حرف الخطاب للقريب، ومع حرف الخطاب
 لأنه إما يتحقق بعد تعقيق الطرفين أي القرب والبعد تعقيب المششار إليه إلخ: أي عند إيراد الأوصاف على عقب المشار إليه، توله: "على أنه" متعلق بالتنبيه، أي
 بذلك لأجل الأوصاف اليَ ذكرت بعد المشار إليه. إلى معهود: أي إلى حصة من المقيقة معهودة بين المتكلم
 لتقدم علم المخاطب به بالقرائن. ليس الذي طلبت: أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالأنتى التي وهبت تلك الأنثى لها.

وهبت ها، أو إلى نفس الحقيقة، كقولك: الرجل خير من المرأة، وقد يأيت لواحد باعتبار عهديته في الذهن كقولك: "ادخل السوق" حيث لا عهد، وهذا في المعنى

 جمع الأمير الصاغة أي صاغة بلده أو مملكته، واستغراق المفرد أشمل بدليل صحة "لا رجال في الدار" إذا كان فيها رجل أو رجلان، دون "لا رجل"، ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم؛ لأن الحرف إنا يدخل عليه بحردا عن معنى الوحدة، ولأنه .معىن كل فرد لا بحموع الأفراد، ولفذا امتنع وصفه بنعت الممع، وبالإضافة؛ لأفا
$\qquad$ نفس الحقيقة: من غير اعتبار لا صدقت عليه من الأفراد. وقد يأيت: أي يأتي المعرف بلام المقيقة لواحد من الأفراد

 الصاغة: زر گان





 المفرد والاستغراق منافاة ين الوحدة والكثرة. لأن الحرف: أي الحرف الدال على الالى الاستغراق لـرا لـرف النفي ولام
 وبالإضافة: أي تعريف المسند إليه بإضافته إلى شيء من اللعارف. أخصر طريق: إلى إحضاره في ذهن السامع.

هواي مع الر كب اليمانين مصعد
 وعبد الخليفة ركب، وعبد السلطان عندي، أو تحقيرا نخو: ولد الحـجام حاضر الما

 له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب





هواي: أن مهوي، وهذا أخصر من "الذي أهواه" ونو ذلك، وتمامه: جنيب وجئماني بككة موثق

 عبدي حضر: هذا مثال لتعظميم شأن المضاف إليه. عبد السلطان: هنا مثال ملت لتعظيم شأن غير المضاف
 أوغيرها، نيو: ولد الحجام جليس زيد. غشاوة: أي نوع من الغشاء غير ما يتعارفه الناس، وهو غشاء التعامي عن آيات الله تعالى.
 رضوان: أي قدر يسير من رضاء اللّ أكبر من نعماء الدنيا والآخرة كلها؛ لأن رضاه سبب كل سلا سعادة وفلاح. للتعظيم: الفرق بين التعظم والتحقير وين التكثير والتقليل: أن الأولين من مقولة الكيف ونيا والثانيين من مقولة الكمم. فقد إلح: يعي إذا كان كذلك فلا تَزن؛ لأن البلية إذا عمت طابت. "مرع:

كل دابة: أي كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة، وكل نوع من أنواع الدواب نوع من أنواع اللياه، وهي نوع النطفة التي يختص بذلك النوع.



البحسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، ونحوه في الكشف قوله: الألمي الذي يظن بك الظن
أو مخصصا نوو: زيد التاجر عندنا، أو مدحا أو ذما نحو: جاءلي زيد العالم أو الجاهل، حيث يتعين الموصوف قبل ذكره، أو تأكيدا نحو : أمس الدابر كان يوما عظيما
وأما تو كيده فللتقرير أو دفع التجوز أو السهو أو عدم الشمول. وأما بيانه فإلإضاحه باسم غختص به نحو: قدم صديقك خالد. وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير نو : جاءني أخوك زيد، وجاعلي القوم أكثرهم، وسلب عمرو ثوبه. وأما العطف ....

الألمعي: وهو الذكي المتوقد، والوصف بعده منا يكشف معناه ويوضحه، لكنه ليس مسند إليه؛ لأنه إما مرفوع على إلى إلى









 كما في "ئ" و"حت"، أو بلا مهلة كما في الفاء.

فلتفصيل المسند إليه مع اختصار نحو: جاءني زيد وعمرو، أو المسند كذلك نحو: جاءلي زيد فعمرو، أو ثم عمرو، أو جاءلي القوم حتى خاللد، أو رد السامع إلى الصواب نحو : جاءني زيد لاعمرو، أو صرف الحكم إلى آخر نحو: جاءين زيد بل عمرو، وما جاعلي زيد بل عمرو، أو الشك أو التشكيك نحو: جاءني زيد أو عمرو. وأما فصله فلتخصيصه بالمسند. وأما تقديمه فلكون ذكره أهمّ، إما لأنه الأصل، ولا مقتضي

للعدول عنه، وإمّا ليتمكن الخبر في ذهن السامع؛ لأن في المبتدأ تشويقا إليه كقوله: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد
وإما لتعجيل المسرة أو المساءة؛ للتفاؤل أو التطير غوو: سعد في دارك؛، والسفاح في
 قال عبد القاهر: وقد يقدّم ليفيد تخصيصه بالحبر الفعلي إن ولي حرف النفي، نو :
 أنه ليس من عطف المسند إليه، بل من عطف المِملة على إلمملة، والمقصود هو الأول. جاءين زيد إلح: لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون دون زيد، أو إفما جاءاءاك جميعا.
أو التشكيك: أي إيقاع المتكلم السامع في الشك. أمكا فصله: أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل.
 زيد لا يتجاوز إلم عمرو. ولا مقتضي: إغا قال ذلك؛ لأله حيئذ يعدل عن الأصل للمقتضي، كما إذا كان الثبر

استفهاما نو: أين زيد؟.
والذي حارت إلخ: يعني تحيرت الملائتق في المعاد البسماني، فبعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به، فالمراد

 المتكلم يستلذ بالمسند إليه؛ لكونه مطلوبا أو عبوبا، غير: الميند

لنحو ذلك: مثل إظهار تعظيمه أو تعقيره. بالخبر الفعلي: أي تصر الخبر الفعلي عليه. حرف النفي: أي وتع المسند إليه بعدها بلا نصل.

ما أنا قلت هذا، أي لم أقله، مع أنه مقول لغيري، ولهذا لم يصح "ما أنا قلت هذا ولا غيري"، ولا "ما أنا رأيت أحدا"، ولا "ما أنا ضربت إلا زيدا"، وإلا فقد يأية للتخصيص ردا على من زعم انفراد غيره به، أو مشار كته فيه، نخو: أنا سعيت في حاجتك، ويؤ كد على الأول بنحو "لا غيري"، وعلى الثاني بنحو "وحدي". وقد يأتي لتقوية الحكم نوو: "هو يعطي المزيل"، و كذا إذا كان الفعل منفيّا، نحو: "أنت لا تكذب"؛ فإنه أشد لنفي الكذب من "لا تكذب"، و كذا من "لا تكذب أنت"؛ لأنه لتأكيد المكوم عليه لا الحكم، وإن بين الفعل على منكر، أفاد تخصيص الجنس أو الواحد به نحو: "رجل جاءني"، أي لا امرأة، أو رجلان. ووافقه السكاكي على ذلك، إلا أنه قال: التقدي يفيد الاختصاص إن جاز تقدير كونه ين الأصل مؤخرا...


 المقيقي ناظر إلم النكرة الواتعة، أي أحدا فا في سياق النفي. ألا







 يكون لواحد من البنس، فقد يقصد به الجنس نقط، وتد يقصد به الواحد نقط. على ذلك فلك: أي على أن التقدير يفيد التخصيص، لكن خالفه في شرائط وتفاصيل.

على أنه فاعل معنى فقط، نحو : "أنا قمت"، وقدّر، وإلا فلا يفيد إلا تقوي الحكم،

 الضمير؛ لئلا ينتفي النخصيص؛ إذ لا سبب له سواه بخلاف المعرف. ثم قال: وشرطه: أن لا يمنع من التخصيص مانع، كقولك: "رجل جاءني" على ما مر دون قوهم: "شر أهر ذا ناب". أما على التقدير الأول فلامتناع أن يراد المهرّ شر لا خير. وأما على الثاني فلنبوه عن مظان استعماله، وإذ قد صرح الألئمة بتخصيصه حيث تأولوه بــ"ما أهرذا ناب إلا شر"، فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره. وفيه نظر؛ إذ الفاعل اللفظي والمعنوي سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالفما، فتجويز فاعل معنى: الفاعل المعنوي الذي صدر منه الفعل في المعنى بأن يكون تأكيـــــا للفاعل اللفظي أو بدلا منه.







 فلنبوه إخ: لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران الما



 وإذا لم ي يقيا على حالمما فلا امتناع في تقديهمـا.

تقديم المعنوي دون اللفظي تحكم، ثم لا نسلم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقدي؟؛
 من "هو قام" "زيد قائم" في التقوي؛ لتضمنه الضمير، وشبهه بالخالي عنه من جهرة
 في البناء. وما يرى تقديمه كاللازم لفظ "مثل" و"غير" في نوو: "مثلك لا يبخل" و"غيرك لا يجود" بمعنى "أنت لا تبخل" و"أنت بتود" من غير إرادة تعريض لغير المخاطب؛ لكونه أعون على المراد هجما. قيل: وقد يقدم؛ لأنه دال على العمير العموم، نحو: "كل إنسان لم يقم"، بخلاف ما لو أُخر نحو: "لم يقم كل إنسان"؛ فإنه يفيد نفي الـكم عن جملة الأفراد لاعن كل فرد، وذلك لئلا يلزم...........................

تُكم: [ [أي ترجيح بلا مرجح] وكذا تخريز الفسخ في التابع دون الفاعل تحكم؛ لأن امتناع تقدم الفاعل إما هو عند


 ليصح التخصيص؛ لأن الذهن لا ينتقل إل الهاز عند عدم القرينة الدالة عليه، وإن قال الشير الشيخ عبد القاهر: قدم







 مفيدا لنفي العموم، يلزم ترجيح التاكيد على التأسيس، واللازم باطل؛ لألنا التأسيس خير من التا لألأكد؛؛ لأن ملم الككلام على الإنادة خير من ممله على الإعادة.

ترجيح التأكيد على التأسيس؛ لأن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن المجملة دون كل فرد، والسالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي. وفيه نظر؛ لأن النفي عن الجملة في الصورة الأولى، وعن كل فرد فرد في الثانية إنا أفاده الإسناد إلى ما أضيف إليه "كل"، وقد زال ذلك الإسناد، فيكون تأسيسا لا تأكيدا، ولأن الثانية إذا أفادت النفي عن كل فرد، فقد أفادت النفي عن ابجملة، فإذا حملت "كل" على الثالي لا تكون تأسيسا، ولأن النكرة المنفية إذا عمت، كان قولنا: "لم يقم إنسان" سالبة كلية لا مهملة. وقال عبد القاهر: إن كانت "كل" داخلة في حيز .....

ترجيح التأكيد: وهو أن يكون لنظ "كل" لتقرير المعن الحاصل قبله. على التأسيس: وهو أن يكون لفظ "كل"










يتوجه ما أشار إليه بقوله: "ولأن الثانية إلة"."


 ترجيح التأكيد على التأسيس؛ إذ لا تأسيس أصلا، بل إما يلزم ترجيح ألما أحد التأكيدين على الآغر . لا مهملة: وهو قال السالبة المهملة.

النفي بأن أخرت عن أداته نحو :
ما كل ما يتمنى المرء يدر كه
 "م آخذ كل الدراهم"، أو "كل الدراهم لم آخذل"، توجه النفي إلى الشمول خحم

 قد أصبحت أم الحيار تدعي وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديع المسند، هذا كله مقتضى الظاهر . وقد يخرج الكلام على خلافه، فيوضع المضمر موضع الظظهر كقولمم: "نعم رجلا" مكان "نعم الرجل" في أحد القولين،

بحري الرياح بما لا تشتهتي السفن
 إلى خلف وأغرقتها. وإلا عم: أي النفي كل فرد منا أضيف إليه "كل"، وأفاد نفي أصل المل الفعل عن كل كل فرد
 بتعين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا، والثاني: ما روي أنه لما لما قال البني

 علي. هذا كله إخ: أي جيمع ما ذكر من أحوال المسند إليه. نعم رجلا: أي زيد؛ فإن مقتضى الظاهر في هذا هِا المقام هو الإظهار دون الإضمار؛ لعدم تقدم ذكر المسند إليه،
 أحد القولين: فإن فيه قولين: أحدها: أن أصل "نعلم رئ رجلا
 نخن فيه بصدده، ويكون وضع المضمر وهو ضمير "نعم" موضع المظهر وهو "الرجل".

وقولم:: "هو أو هي زيد عالم" مكان الشأن أو القصة؛ ليتمكن ما يعقبه في ذهن السامع؛ لأنه إذا لم يفهم منه معنى انتظره، وقد يعكس، فإن كان اسم إشارة، فلكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بككم يليع كقوله:

هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصا $\quad$ العالم النحرير زنديقا أو التهكم بالسامع كما إذا كان فاقد البصر، أو النداء على كمال بالادته أو فطانته،

أو ادعاء كمال ظهوره، وعليه من غير هذا الباب:
تعاللت كي أشجى وما بِك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك

هو أو هي: فالإضمار فيه أيضا خلاف مقتضى الظاهر؛ لعدم التقديم. انتظره: أي انتظر السامع ما يعقب
 وقد يعكس: أي يوضع المظهر موضع المضمر. بحكم بديع: والشيء البديع العجيب لا لا يغيب عن الحاضر ، الما

فيكون كأنه حاضر دائما، فيشار إليه. كم عاقل إلح: كأن ما قال الحافظ بالفار بالفار سية هو ترجمة هذا البيت:
البمال را هطل ثربت ز هاب وتزست


 فالحكم البديع هو اللذي أثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الإشارة.
 أو على كمال فطانة السامع، بأن غير الهسوس عندا





بذلك: أي بقتلي، كان مقتضى الظاهر أن يقول: "به"؛ لأنه ليس بححسوس، فعدل إلى "ذلك"؛ إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المسوس.
 ونظيره من غيره: ضمير السامع وتربية المهابة، أو تقوية داعي المأمور، ومثالهما: قول الخلفاء: "أمير المؤمنين


إلمي عبدك العـــاصي أتاكا
السکاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه ولا هذا القدر، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر، ويسمّى هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا، كقوله: "تطاول ليلك بالأثمد". والمشهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق




ومن الخطاب إلى التكلم:
طحا بك قلب في الحسان طروب


 حيث لم يقل: "علي"؛ لما في لفظ "الله" من تقوية الداعي إلى التوكل عليه؛ لدلالته على ذات موصونة بصفات كاملة من القدرة وغيرها. عبدك العاصي: حيث قال: "عبدك"، ولم يقل: "أنا العاصي"؛ لـ في لفظ "عبدك" من التخضع واستحقاق الر مهة وترقب الشففة. ليلك: التفت من الـكاية إلى الـطاب؛ لان الواجب ألن يلن يقول: "ليلي"؛ لأن إمرؤ القيس يصف طول ليلته لا ليل خخاطبة بقرينة البيت الثالث: وذلك من نبا جاءي

علم المعاني
تكلفني ليلى وقـــد شط وليها وعادت عواد بيننا وخــطوب

 يَوْمِ الدِّينِ إِيَّكَ نَعْبُدُّهُ (الفاتحة: ع-ه). ووجهه أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب آخر، كان أحسن تطرية لنشاط السامع، وأكثر إيقاظا للإصغاء إليه، وقد تختص مواقعه بلطائف كما في الفاتحة؛ فإن العبد إذا ذكر الحقيق باللمد عن قلب حاضر، يمد من نفسه محر كا للإقبال عليه، و كلما أجري عليه صفة من تلك الصفات العظام، قوي ذلك الحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها المفيدة أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء، فحيئذ يوجب الإقبال عليه، والخطاب بتخصيصه بغاية الحضو ع والاستعانة في المهمات. ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما ....


 , تلافُ لا زوال. وإلى الخطاب: أي مثال الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. مالك يوم الديا الدين: نقل عن الغيبة في:





 تلقي المخاطب: إضافة المصدر إلى المعورل، أي تلقي المتكلم المخاطب.

يترقب بحمل كلامه على خحلاف مراده؛ تنبيها على أنه هو الأولى بالقصد كقول القبعثرى للحجاج، وقد قال له متوعدا: "لأحملنك على الأدهم": "مثل الأمير يممل على الأدهم والأشهب"، أي من كان مثل الأمير في السلطان وبسطة اليد، فجدير بأن يُّصفد لا أن يَّصفد، أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره؛ تنبيها





 مثل الأميز: [هذا مقول تول القعثري] فإنه أبرز وعيد الـحاج في معرض الوعد، وتلقاه بغير ما يترقب بأن ممل
 حديد، فقال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، نحمل الحديد أيضا على خلاف مراده. أو السائل: عطف على المخاطب أي تلقي السائل




بييان المصارف؛ تنبيها على أن المهم هو السؤلال عنها؛ لأن النفقة لا يعتد هِا إلا إلا أن تقع موقعها.




ومنه القلب، نول: عرضت الناقة على الحوض، وقبله السكاكي مطلقا، وردّه غيره مطلقا، والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قُبل، كقوله:

أي لوها، وإلا رُدّ كقوله:

كما طينت بالفَدَن السياعا

ومنه القلب: [ أي من خلاف مقتضى الظاهر] القلب: هو أن يكعل أحد أجزاء الككلام مكان الآخر، والآخر



 كما طينت: وليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف؛ ولقائل أن يقول: إنه يتضمن من المالنة ين وصف الناقة بالسمن ما لا يتضمنه ترلنا:
كما طينت الفدن بالسياع
لايهامه أن السياع قد بلغ من العظم والككرة إلى أن صار بمنزلة الأصل، والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن.

أحوال المسند
أما تر كه فلما مر، كقوله:
فإني و قيّار هها لغريب
و كقوله:
نحن بـــما عندنا وأنت بما عندك راضِ والرأي غختلف وقولك: زيد منطلق وعمرو، وقولك: خرجت فإذا زيد. وقوله: إن عحلا وإن مرتحلا

أي إن لنا في الدنيا وإن لنا عنها. وقوله تعالى: وِّقُقْلَ لَوْ أَنْمْمْ تَمْلِكُونَ خَزَرائِنَ رَحْمَةِ


 ليُبك يزيد ضارع لخصومة

فلما مر: كالاحتراز عن العبث والتخيل والضيق وغير ذلك. قيار: اسم جمل للثـاءر، أو اسم فرس سه، أو اسم





 لانه كان ملها للأذلاء وعرنا للضعفاء.

و فضله على خلافه بتكرر الإسناد إجمالا ثح تفصيلا، وبوقوع نحو "يزيد" غير فضلة، وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة؛ لأن أول الكالام غير مطمع في ذكره. وأما ذكره فلما مر، أو أن يتعين كونه اسما أو فعلا. وأما إفراده فلكونه غير سبي عدم إفادة تقوي الحكم، والمراد بالسببي نحو : زيد أبوه منطلق. وأما كونه فعلا فلتقييده بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر وجه مع إفادة التجلدد، كقوله: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريــفهـم يتوسم

وأما كونه اسما فإلإفادة عدمهمما كقوله:
لا يألف الدرهم المضروب لكن يمر عليها وهو مـــنطلق





 فلما مر: في ذكر المسند إليه من كونه الأصل








 فئيئا. وهو منطلق: أي والحال أن الدرهمم له الانطلاق ثابت دائما من غير اعتبار بحدد وحدوث.

وأما تقييد الفعل بمفعول ونووه، فلتربية الفائدة، والتقييد في "كان زيد منطلقا" هو "منطلقا" لا "كان". وأما تر كه فلمانع منها، وأما تقييده بالشرط فلاعتبارات وات لا تعرف
 ولكن لا بد من النظر ههنا في "إن" و"إذا" و"لو "، فـــ"إن" و"إذا" للشرط في الاستقبال، لكن أصل "إن" عدم اللمزم بوقوع الشرط، وأصل "إذا" البزم، ولذلك ونك

 المطلقة، ولذا عرِّفت تعريف الجنس، والسيئة نادرة بالنسبة إليها، ولهذا نكرت، لانِّ وقد
 صدقت فماذا تفعل؟" أو لتنز يله منزلة الجاهل؛ لمخالفته مقتضى العلم، أو التوبيخ، ....




 الاضي. فلمانع منها: أي من ترتب الفائدة، مثل خروف انتضضاء المدة والفرصة.


 بجلاف النوع، وجيء يكانب السيئة بلفظ المضارع مع "إن"؛ لا ذكر بقر بقوله: "والسيئة نادرة بالنسبة إليها" أي إلى الـسنة الطلقة، ولمذا نكرت تالسيئة؛ ليدل تنكير ها علمى التقليل.





أوتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لفرضه، كما
 فيمن قرأ "إن" بالكسر، أو تغليب غير المتصف به على المتصف به، وقوله تعالى:
 بيبري في فنون كثيرة، كقوله تعالى: :
 الاستقبال كان كل من جملي كل فعلية استقبالية، ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة، كإبراز غير الحاصل في معرض الماصل؛ لقوة الأسباب أو كون ما هو للوقوع كالواقع، أو التفاؤل، أو إظهار الرغبة في وقوعه،

أفنضرب: أي أفملكم فنضرب عنكم القرآن وما فيه من الأمر والنهي. قوما مسرفين: فكوفم مسرفين أمر ألمر




بعدمه على سبيل المساهلة، وإرخاء العنان لقصدل التبكيت التيان على المتصف به: كما إذا كان القيام تطعي الحصول بالنسبة إلى بعض، غير تطعي بالنسبة إلى آخرين، فتقول للتحميع:
 يكون للتوييخ على الر يبة؛ لاشتمال المقام على ما يقلعها على ألما أصلها من العحج لتغليب غير المرتايين؛ لأنه كان في المخاطبين من يعرف المق، وإنما ينا ينكر عنادا، فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم،

فقال: "وإن كتتم"، ونيه بحث يألي في الشرح بل أنتم قوم إلخ: غلب جانب المعن على جانب اللفظ؛ لأن القياس يكهلون بياء الغيبة؛ لأن الضمير عائد إلى



 المعطوفات بعد ذلك؛ لأها كلها علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل على ما أشار إليه في إظهار الرغبة.

نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول


 فطر كم بدليل: على وجه لا يزيد غضبهم، وهو ترك التصريح بنسبتهم !الى الباطل، ويعين على قبوله؛ لكونه أدخل في إعحاض النصح حيث لا يريد همم إلا ما يريد لنفسه، و"لو" للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتيها،

 تعالى: .

يخيل إليه حاصلا: فيعبر بلفظ الماضي، وعليه أي على استعمال الماضي مع "إن" لإظهار الرغبة في الوقوع ورد



 صدر عنهم الإشراك، بأنه تد حبطت أعمالمم، كما إذا شتمك أحك أحد، فتقول: واللّ إن شتمتين الأمير لضربته. الذي فطر كم: إذ لو لا التعريض لكان المناسب أن يقال: وإليه أرجع على ما ما هو الموافت للميان المياق.



 وي نغو :أي دخولاعلى على الضضار ع ما لم يقصد به الاستمرار.

浸



الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة. وأما تنكيره فإرادة عدم الحصر والعهد، كقولك: "زيد كاتب وعمرو شاعر"، أو
 الوصف فلكون الفائدة أتم. وأما تر كه فظاهر مُما سبق. وأما تعريفه فإفادة السامع حكما على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف بآنر مثله، أو لازم حكم كذلك، نحو: "زيد أخوك" و"عمرو المنطلق" باعتبار تعريف العهد أو الجنس وعكسهما، والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا، نحو: "زيد الأميز"، أو مبالغة لكماله فيه نحو: "عمرو الشـجاع"، وقيل: الاسم متعين للابتداء؛ لدلالته على الذات، والصفة للنحبرية؛ لدلالتها على أمر نسبي.









 الشحاءة. الاسم متعين: في غيو: زيد المنطلق، والنطلق زيد، وقائله الإمام الرازي.

ورد بأن المعى: الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم. وأما كونه جملة فللتقوي أو لكونه سببيا كما مر. واسميتها وفعليتها وشرطيتها لما مر، وظرفيتها؛ لاختصار الفعلية؛ إذ هي مقدرة بالفعل على الأصح. وأما تأخيره فالأن ذكر المسند إليه أهـم كما مر.

 في سائر كتب الله تعالى، أو التنبيه من أول الأمر على أنه خحر لا نعت كقوله:
 أو التفاؤل أو التشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر تنبيه: كثير مما ذكر في هذا الباب والذي قبله غير مختص هما، كالذكر والمذف وغيرهما، والفطن إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما، لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما.

ورد: يعني أن الصفة تجعل دالة على الذات ومسند إليها، والاسم يبعل دالا على أمر نسبي ومسندا.

 وكوها شرطية للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات المات الشُرط. فلتخصيصه: أي لقصر المسند على المسند إليه. ولمذا: أي ولكور ألمر تقديـم المسند يفيد تخصيصه بالمسند إليه. لا نعت: إذ النعت لا يتقدم على المنعوت، وإما قال: "من أول الأمر "؛ لأنه ر.ما يعلم أنه خبر لا نعت بالتأمل في المعن، والنظر إلى أنه لم يرد في الكالملام خبر المبتدأ.


 اعتباره هي غيرهما: من المفاعيل والملحقات هان ال

أحوال متعلقات الفعل
الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه إفادة تلبسه به، لا إفادة وقوعه مطلقا، فإذا لم يذكر معه فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه
 لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه، متعلقا بمفعول خخصوص دلت علت عليه قرينة أو
 السكاكي: ثم إذا كان المقام خطابيا لا استدلاليا، أفاد ذلك مع التعميم؛ دفعا للتحكم، والأول كقول البحتري في المعتز بالله: شجو حساده وغـــيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي

لا إفادة وقوعه: أي ثبوته في نفسه من غير إرادة أن يعلم من وتع وعلى من وتع. لم الم يذكر معه: أي مع الفعل


 الإخبار بوتوع الفعل عن الفاعل باعتبار تعلةه بمن وتع عليه.


 اعتبار كناية. أفاد ذلك:أي كون الغرض نبوته لفاعناعله أو نفيه عنه مطلقا.




 المعن عند ذكر المفعول أو تقديره.

أي أن يكون ذو رؤية وذو سمع، فيدرك محاسنه وأخباره الظاهرة الدالة على استحقاقه الإمامة دون غيره، فلا يجدو ا إلى منازعته سبيلا، وإلا وجب التقدير بحسب القرائن. ثم
الحذف إما للبيان بعد الإجهام كما في فعل المشيئة مالم يكن تعلقه به غريبا نحو :
شَاءَلَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ
ولو شئت أن أبكي دما لبكيته
وأما قوله:
فلم يبق مين الشوق غير تفكري فلو شئت أن أبكي بكيت تفكرا
فليس منه؛ لأن المراد بالأول البكاء الحقيقي، وإما لدفع توهم إرادة غير المراد ابتداء، كقوله: وكم ذدت عين من تحامل حادث وسورة أيام حززن إلى العظم إذ لو ذكر اللحم لر.ما توهم قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينته إلى العظم، وإما لأنه ......

وإلا وجب: أي وإن لم يكن الغرض إئبات الفعل لفاعله أو نفيه عنه مطلقا، بل الغرض إثباته وتعلقه .من وقع عليه
 يكذف ما لم يكن تعلقه به، أي تعلق فعل المشيئة بالمفعول غريبا، نحو: فلو شاء إلع، أي لو شاء شاء هدايتكم لمداكم
 صار مبينا، وهذا أوتع في النفس، بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة به غر يبا؛ فإنه لا يكذف حينئذ كما في قوله: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته
فإن تعلق فعل المثيئة ببكاء الدم غريب، فذكره؛ ليتقرر يفّ نفس السامع فيأنس به. لبكيته: وتمام البيت: عليه ولكنن ساحة الصبر أوسع
فليس منه: أي ماما حذف المفعول للبيان بعد الإهامام على ما ذها ذهب إليه بعضهم.



 نحذف رفعا لهذا التوهم.

أريد ذكره ثانيا على وجه يتضمن إيقاع الفعل على صريح لفظه؛ إظهارا لكمال
العناية بوقوعه عليه كقوله:
قد طلبنا فلم بجد لك في السؤ ويبوز أن يكون السبب ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له، وإما للتعميم مع الاختصار كقولك: قد كان منك ما يؤ لم أي كل أحد، وعليه وهو وَاللَّ يَدْعُو إِلَى دَارِ


 ما رأيت منه
 زيد، وتقول لتأكيده: "لا غيره"، ولذلك لا يقال: "ما زيدا ضر بت ولا غيره"،........

لفظه: لا على الضمير العائد إليه. قد طلبنا: أي قد طلبنا لك مثلا فحذف "مئلا"؛ إذ لو ذكره لكا لكان المناسب








 ولذلك: أي ولكون التقدم المذكور لرد الـطأ في التعيين مع اعتقاد تعلق الفعل بعفعول، وهو مصيب في هن هـا
 في تعيين المفعول، ولدلالة آخر الكلام، وهو قوله: "ولا غيره" على عدم صدور الضرب، فيناقض.

ولا "ما زيدا ضربت ولكن أكرمته"، وأما نو : "زيدا عرفته" فتأكيد إن قدر المفسر
 التخصيص، و كذلك قولك: "بزيد مررت"، والتخصيص لازم للتقديم غالبا. ولفذا





 عمرا"، والمفعول الأول في نحو: "أعطيت زيدا درها"، ..........................

ولا ما زيدا إح: لأن مبن الككلام ليس على أن الخطأ وقع في الضرب؛ لأن الضرب ععق تطعا، فيرد الثطأ في











 أوجد القراءة من غير اعتبار تعديته إلم مقروء به. و المفعول الأول: لما فيه معني الفاعلية؛ لأنه آخذ للعطاء.

أو لأن ذكره أهم، كقولك: قتل المخارجي فلان، أو لأن في التأخير إخلالا ببيان
 "من آل فرعون"، لتوهّم أنه من صلة "يكتم"، فلم يفهم أنه منهم، أو بالتناسب


القصر
وهو حقيقي وغير حقيقي، وكل منهما نوعان: قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف، والمراد المعنوية لا النعت، والأول من المقيقي نوو : "ما زيد إلا كاتب" إذا أريد أنه لا يتصف بغيرها، وهو لا يكاد يوجد؛ لتعذر الإحاطة بصفات الشيء.

كقولك !إخ: لأن الأهم في تعلق القتل هو النار جي المتول؛ ليتخلص الناس من شره. يكتم إيعانه: والحاصل أنه


 الآي يف هذه السورة على الألف. القصر: القصر لغة: اللبس، وههنا: تخصيص أحد الأمرين بالآخر وحصره فيه. وهو حقيقي: وهر أن يراد ماد ما







 بالصفات الوجودية، فحيئذ لا يكون القصر حقيقيا، والككام يـ الحقيقي، هذا خلف.

والثاين كثير نحو: "ما في الدار إلا زيد". وقد يقصد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور. والأول من غير الحقيقي: تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكاها. والثالي: تخصيص صفة بأمر دون آخر أو مكانه، فكل منهما ضربان. والمنحاطب بالأول من ضربي كل: من يعتقد الشر كة، ويسمى "قصر إفراد". وبالثاني: من يعتقد العكس، ويسمى "قصر قلب"؛ لقلب حكم المخاطب، أو تساويا عنده، ويسمى قصر تميين. وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا: عدم تنافي الوصفين، وقلبا: تحقق تنافيهما، وقصر التعيين أعم.
وللقصر طرق، منها: العطف كقولك في قصره إفرادا: "زيد شاعر لا كاتب"، أو "ما زيد كاتبا بل شاعر"، وقلبا: "زيد قائم لا قاعد" أو "ما زيد قائما بل قاعد"، وفي

قصرها : "زيد شاعر لا عمرو" أو "ما عمرو شاعرا بل زيد".

والثالي: أي تصر الصفة على الموصوف من المقيقي. وقد يقصد به: أي بالقصر المقيقي، وهذا تصر حقيقي


 الأخرى.
فكل منهما: أي من تصر الموصوف على الصفة، وتصر الصفة على الموصوف ضربان، الأول: التخصيص بشيء


 اتصافه بالشعر والكتابة، وبقولنا: "ما كاتب إلا زيد" من يعتقد اشتراك الك زيد وعمرو في الكتابتابة.


 في الموصوف. وقصر التعيين أعم: من أن يكونا متنافيين فيه أر لا.

ومنها: النفي والاستثناء، كقولك في قصره: "ما زيد إلا شاعر"، و"ما زيد إلا قائم"، وفي قصرها: "ما شاعر إلا زيد". ومنها: "إنا"، كقولك في قصره: "إبنا زيد كاتب"، و"إنما زيد قائم"، وفي قصرها: "إنما قائم زيد"؛ لتضمنه معنى "ما" و "إلا"؛ لقول المفسرين: عليكم إلا الميتة، وهو المطابق لقراءة الرفع لما مر، ولقول النحاة: "إنما" لإثبات مـا

يذكر بعده ونفي ما سواه، ولصحة انفصال الضـمير معه، قال الفرزدق:
أنا الذائل الحامي الذمار وإنما ومنها: التقليع، كقولك في قصره: "تميمي أنا"، وفي قصرها: "أنا كفيت مهمك". وهذه الطرق الأربعة تختلف من وجوه، ................................................ في قصره: أي قصر الموصوف إفرادا. وفي قصرها: أي قصر الصفة إفرادا وقلبا. زيد كاتب: أي لا

 كانت موصولة، لبقي "إن" بلا خبر، والموصول بلا بلا عائد.

 أن نو: "المنطلق زيد" و"زيد المنطلق" يفيد حصر الانطلاق على زيد، فإذا كان "إنا" متضمنا معنى "ما" و"إلا"،

 انفصال الضمير: فإن الانفصال إنما يكوز عند تعنر الاتصالة، ولا تعذر ههنا إلا بألن يكون المعني: ما يقوم إلا


 غيرهم، وهو خلاف مفروضه. مهمك: إفرادا وقلبا وتعيينا بحسب اعتقاد المخاطب.

فدلالة الرابع بالفحوى، والباقية بالوضع. والأصل في الأول النص على المثبت والمنفي كما مر، فلا يترك إلا لكراهة الإطناب، كما إذا قيل: "زيد يعلم النحو والتصريف والعروض"، أو "زيد يعلم النحو وعمرو وبكر"، فتقول فيهما: "زيد يعلم النحو لا غير"، أو نحوه. وفي الباقية النص على المثبت فقط، والنفي لا يجامع الثالي؛ لأن شرط المنفي بــ"لا" أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها، ويجامع النفي الأخيرين فيقال: "إنما أنا تيمي لا قيسي"، و: "هو يأتيني لا عمرو"؛ ولأن النفي فيهما غير مصرح به، كما يقال: "امتنع زيد عن المحيء لا عمرو". السكاكي: شرط بمامعته للثالث: أن لا
 القاهر: لا تحسن في المختص كما تحسن في غيره، وهذا أقرب. وأصل الثاني: أن يكون ما استعمل له مما يبهله المخاطب وينكره، بخلاف الثالث، كقولك لصاحبك
وقد رأيت شبحا من بعيد: "ما هو إلا زيد" إذا اعتقده غيره مُصِرًّا.

بالفحوى: أي بعفهوم الكلام، ،كعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه، فهم القصر وإن لم يعرف اصططلاح







 يكون الـدكم المستعمل هو فيه ميا يعلمه المخاطب ولا ينكره.

وقد ينزل المعلوم منزلة البمهول لاعتبار مناسب، فيستعمل له الثاني إفرادا نحو : ومَوْ


 لم يكونو| بجاهلين بكوفم بشرا، ولا منكرين لذلك، لكنهم نزلوا منزلة المنكرين؛ لاعتقاد القائلين أن الرسول
 حيث يراد تبكيته لا لتسليم انتفاء الرسالة، وكقولك: "إنا هو أخوك" لمن يعلم ذلك ويقر به، وأنت تريد أن ترفقه عليه. وقد ينزل المُهول منزلة المعلوم؛ لادعاء ظهوره،















 ومزية "إنا" على العطف أنه يعقل منها الـكممان معا، وأحسن مواقعها التعريض


كالبهائم، فطمع النظر منهم كطمعه منها. ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر على ما مر، يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما، ففي الاستثناء يؤخر المقصور عليه مع أداة الاستثناء، وقل تقديمهما بحالمما نحو : "ما وـا ضرب إلا عمرا زيد" و "ما ضرب إلا زيد عمرا"؛ لاستلزامه قصر الا الصمفة قبر قبل تمامها. ووجه المميع أن النفي في الاستثناء المفرغ يتو جهه إلى مقدر، وهو مستثنى منه عام
 القصر، وفي "إنا" يؤخر المقصور عليه، تقول: "إنا ضرب زيد عمرا"، ولا يجوز تقديمه على غيره للالتباس، و"غير" كـــ"إلا". .........................................

ومزية إنا إلا: أي مزية طريق "إغا" على طريق العطف أنه يعقل من "إفا" الـكمان معا، أي إبنات الفعل لشيء









 عمروا. ولا يجوز إلح: بخلاف النفي والاستثناء؛ فإنه لا التباس فيه؛ إذ المقصور عليه هو المذكور بعد "إلايل، سواء قدّم أو أخر، وههنا ليس "إلا" مذكورا في اللفظ بل تضمنا.

في إفادة القصرين، وفي امتناع بحامعة "لا".
[الإنشاء]
الإنشاء إن كان طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. وأنواعه كثيرة: منها: التمين، واللفظ الموضوع له: "ليت"، ولا يشترط إمكان المتمنّى، تقول: "ليت الشباب يعود"، وقد يتمنى بــ"هل" نحو: "هل لي من شفيع"، حيث يعلم أن لا شفيع، و بــ"لو" نحو: "لو تأتيني فتحدثني" بالنصب. قال السكاكى: كأن حروف التنديم والتحضيض هي: "هلا" و"ألا" بقلب الهاء همزة و"لولا" و"لوما" مأخوذة منهما مر كبتين مع "لا" و"ما" المزيدتين؛ لتضمنهما معنى التمي؛ ليتولد منه في الماضي التنديه، نحو : هلاّ أكرمت زيدا، وفي المضار ع التحضيض نحو: هلّا تقوم، وقد يتمنى بــ"لعل"، فيعطى له حكم "ليت"، نحو: "لعلي أحجّ فأزورك" بالنصب؛ لبعد المرجو عن الحصول. ومنها: الاستفهام، وألفاظه الموضوعة له: الممزة و"هل" و"ما" و"من" و"أي" و"كم" و"كيف" و"أين" و"آنّى و "متى" و"آيّان". فالهمزة لطلب....... إفادة القصرين: أي تصر الموصوف على الصفة، وتصر الصفة على الموصوف. وفي امتناع: فلا يصح "ما زيد غير







 منهما، بل يعم القبيلتين، وهذا الاعتبار صارت الممزة أعم، نقدمت.

التصديق كقولك: "أقام زيد" و"أزيد قائم"، أو التصور كقولك: "أدبس في الإناء أم عسل" و"أني الحابية دبسُك أم في الزق"، ولهذا لم يقبح "أزيد قام" و"أعمرا عرفت"، والمسؤول عنه ها هو ما يليها كالفعل في "أضربت زيدا"، والفاعل في "أَأَت ضربت زيدا" والمفعول في "أزيدا ضربت". و "هل" لطلب التصديق فحسب، نحو: "هل قام زيد" و"هل عمرو قاعد" ولذذا امتنع "هل زيد قام أم عمرو"، وقبح "هل زيدا ضربت"؛ لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل دون "هل زيدا ضربته"؛ بلواز تقدير المفسر قبل "زيدا". وجعل السكاكي قبح "هل رجل عرف" لذلك، ويلزمه أن لا يقبح "هل زيد عرف". وعلل غيره قبحهما .......... رئه التصديق: أي انقياد الذهن وإذعانه بوتوع النسبة تامة بين الثيئين. أو التصور: [ أي إدراك غير النسبة] القول



هو التصديق بأحدهما معينا كالعسل مثلا في الإناء، قاله سيد السند. كقولك: في طلب طلب تصور المّا المسند إليه.







 ربحلا بدل من الضمير في "عرفه" قدمه لتا لتخصيص ويلزمه: أي يلزم السكاكي أن لا يقبح "هل زيد عرف"؛ لأن تقدم المظهر المعرفة ليس للتخصيص عنده حتى يستدعي حصول التصديت بنفس الفعل، مع أنه قيح بإماع النحاة، وفيه نظر؛ لأن ما ذكره من اللزو مكا مكنوع؛ .لجواز أن يقبح لعلة أخرى.

بأن "هل" بمعنى "قد" في الأصل، وترك الممزة قبلها؛ لكثرة وقوعها في الاستفهام. وهي تخصص المضارع بالاستقبال، فلا يصح "هل تضرب زيدا وهو أخوك"، ولاختصاص التصديق هـا وتخصيصها المضار ع بالاستقبال كان لما مزيد اختصاص بما
 طلب الشكر من "فهل تشكرون"، و"فهل أنتم تشكرون"؛ لأن إبراز ما سيتحدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بكصوله، ومن "أفأنتم شاكرون"، وإن كان للثبوت؛ لأن "هل" أدعى للفعل من الممزة، فتر كه معها أدل على ذلك، ولمذا لا يكسن "هل زيد منطلق" إلا من البليغ. وهي قسمان: بسيطة: وهي التي يطلب هـا وجود الشيء، كقولنا: "هل الحر كة مو جودة". ومر كبة: وهي التي يطلب هـا وجود شيء لشيء كقولنا: "هل الحر كة دائمة".










 هذه كانت مركبة بالنسبة إلى الأولى.

والباقية لطلب التصور فقط، قيل: فيطلب بما شرح الاسم، كقولنا: ما العنقاء؟ أو ماهية المسمى، كقولنا: ما الحر كة؟ وتقع "هل" البسيطة في الترتيب بينهما، وبــ"من" العارض المشخحص لذي العلم، كقولنا: "من في الدار؟". وقال السكاكي: يسأل بـــ"ما" عن البلنس، تقول: "ما عندك؟" أي أيّ أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه "كتاب" ونحوه، أو عن الوصف، تقول: "ما زيد؟"، وجوابه: "اللكريم" ونوه، و بـــ"من" عن الجنس من ذوي العلم، تقول: "من جبرئيل؟" أي أبشر هو أم ملك أم جنّي؟، وفيه نظر، وبــ"أي"ّ عما يميز أحد المتشار كين في أمر يعمهما نحو:

 الحاله، وبـــ"أين" عن المكان، وبــ"مى" عن الزمان، وبـــ"أيان" عن الزمان المستقبل.

الباقية: أي من ألفاظ الاستفهام، وهي ما سوى الممزة، و"هل" تشترك في أها لطلب التصور نقط، وتختلف من
 معنى وضع؟ فيجاب بإيراد لفظ "أشهر "، سواء كان من هذه اللغة أو غيرها. بينهما: أي بين "ما" اليّ لشرح الاسم واليت لطلب الماهية، يعني أن مقتضى الترتيب الطبيعي أن يطلب أولا



 في أمر إلخ: وذلك الأمر قد يكون هو الشيئية، وقد يكون أخصر منها، سواء كان ذانيا واتيا أو عرضيا، كقولنا:

 يتلبس بالمفعول به. عن الزمان: ماضيا كان أو مستقبلا.


 ث ڤ إن هذه الكلمات كثير| ما تستعمل في غير الاستفهام كالاستبطاء، نكو : "كم دعوتك"، والتعجب، نحو:
 المخاطب ذلك. والتقرير بإيلاء المقرر به الممزة كما مر، والإنكار كذلك، نحو : أَغْيرَ
 (الزمر:بז) أي الله كاف عبده؛ لأن إنكار النفي نفي له، ونفي النفي إثبات، وهذا مراد من


وأى تستعمل: فيه إشعار بأنه يكتمل أن يكون مشتر كة ين المعنيين، وأن يكون في أحدها ما حقيقة وفي الأخرى بعازا.

 لاظظهار التعجب، وإلا لا يعنى لاستفهام العاقل عن حال نال نسسه. والتنيهي: أي تنبيه المتكلم المخاطب. ألم أؤدب: فامتنع أنه لطلب العلم؛ لانه حاصل، فيتولد منه وعيد لسيء الأدب؛ لأن قوله: "ألم أؤدب" فيما لألما علم






 بل بما يعرف للمخاطب من ذلك الـكم إبّاتا أو نفيا.

وهي نحو: "أزيدا ضربت أم عمرا؟" لمن يردد الضرب بينهما. والإنكار إما للتوبيخ، أي




 قال:
 والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو: "ليحضر زيد"، وغيرها نو: "أكرم عمرا ورويد بكرا" موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادرالفهم عند سماعها إلى ذلك المعنى.










 في التسخر يكصل الفعل أعين صيرورقم تردة، ونٍ الإمانة لا يكصل؛ إذ المقصود قلة الموالاة بُم.
 ألا ابخلي، والدعاء نحو: رب اغفرلي، والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة: "افعل"

بدون الاستعلاء والتضر ع. ثم الأمر قال السكاكي: "حقه الفور؛ لأنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأول، دون البمع وإرادة التراخي"، وفيه نظر نـر و ومنها: النهي، وله حرف واحد، وهو "لا" ابلمازمة في نو قولك: "لا تفعل"، وهو كالأمر في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك كالتهديد، كقولك ولك ولا لعبد لا يمتثل أمرك: "لا تمتثل أمري". وهذه الأربعة يجوز تقدير الشرط بعدها، كقولك: "ليت لي مالا أنفقه" أي إن أرزقه، و"أين بيتك أزرك"، و"أكرمين أكرمك"، و"لا تشتمني يكن خيرا لك". وأما العرض كقولك: ألا تنزل عندنا تصب خيرا، فمولد
 (الشورى:9) أي إن أرادوا أولياء بحق. ومنها النداء وقد تستعمل صيغته كالإغراء ....... والتسوية: ففي الإباحة كأن المخاطب توهم أن الفعل عظرو عليه، فأذن له في الفعل مع عدم المرج جي التر الترك،




 النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال بأحد أضداده أو ترك الفر الفعل ورها وهذه الأربعة: أي التمئ والاستفهام والأمر




في قولك لمن أقبل يتظلم: يامظلوم! والاختصاص في قولمم: أنا أفعل كذا أيها الرجل! أي متخصّصا من بين الرجال. ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إما للتفاؤل أو لإظهار الحرص في وقوعه والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتملهما، أو للاحتراز عن صورة الأمر، أو لحمل المخاطبِ على على المطلوب، بأن يكون مكن لا يحبّ أن يكذّب الطالب. تنبيه: الإنشاء كالحبر في كثير مّا ذكر في الأبواب الخمسة، فليعتبره الناظر .

الفصل والوصل
الوصل: عطف بعض الجمل على بعض، والفصل: تر كه، فإذا أتت جملة بعد جملة، فالأولى إما أن يكون ها محل من الإعراب أو لا، وعلى الأول إن قصد تشريك الثانية لها

يا مظلوم: تصدا إلى إغرائه وحثي على زيادة التظلم وبث الشكرى؛ لأن الإقبال حاصل. أيها الرجل: أصله تخصيص
 ليس اللراد بــ"أي" ورصفه المخاطب، بل ما دل عليه ضمير المتكلم، فــ"أيها" مضموم، و"الر جل" بر برفع ع، واليمهوع










 التعريف بذكر الوصل. على الأول: أي على تقدير أن يكرن للأول عل من الإعراب.

في حكمه عطف عليها كالمفرد، فشرط كونه مقبولا بالواو ونحوه: أن يكون بينهما جهة جامعة، نو : "زيد يكتب ويشعر"، أو "يعطي ويمنع"، ولهذا عِيْبَ على أبي تمام قوله:

لا والذي هو عالم أن النوَى صبَرٌ وأن أبا الحسين كــريع

 ليس من مقوفمّ، وعلى الثالي إن قصد ربطها هـا على معى عاطف سوى الواو عطفت به، نحو: "دخل زيد فخرج عمرو"، أو "ثخ خرج عمرو" إذا قصد التعقيب أو المهلة، وإلا فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية، فالفصل نحو :
 يشار كه في الاختصاص بالظرف للا موّ، وإلا فإن كان بينهما كمال الانقطاع بلا إيهام، أو كمال الاتصال، أو شبه أحدهما، فكذلك، ...............................









 كذلك؛ لكون استهزاء الله هم دائما. بلا إيهام: بدون أن يكون في الفصل إيهام خلاف المقصود.

وإلا فالوصل. أما كممال الانقطاع فلاختلافهما خحبرا وإنشاء، لفظا ومعىى، نحو:
وقال رائدهم أرسوا نـــزاولها

أو معني فقط نحو: "مات فلان رحمه الله"، أو لأنه لا جامع بينهما كما سيأتي. وأما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤ كدة للأولى لدفع توهم بتوز أو غلط نوو: "لا ريب فيه"؛ فإنه لما بُولغ ين وصفه ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال، بجعل المبتدأ "ذلك" وتعريف الخبر باللام، جاز أن يتوهم اللسامع قبل التأمل أنه مما يرمى به جزافا، فأتبهd
 (البقرة:Y)؛ فإن معناه أنه ين المداية بالغ درجة لا يدرك كنهها، حتى كأنه هداية محضة. وهذا معنى "ذلك الكتاب"؛ لأن معناه - كما مر - الكتاب الكامل، . . . . . . . . . . .

وإلا: أي وإن لم يكن بينهما شيء من أحد هذه الثلالة فالوصل واجب؛ لوجود الداعي الوي وعدم المانع، فالحاصل: أن

 الحرب.] لم يعطف "نزاولما" على "أرسوا"؛ لأنه خبر لفظا ومعنا، و"أرسوا" إنشاء لفظا ومعن، وهذا مثال لكمال الانقطاع بين البملتين. مات إلخ: فلم يعطف "رممه الله" على "مات"؛ لأنه إنشاء معنى، و"مات" خبر معنى وإن كانتا جميعا خبرين

 لا ريب فيه: أي بالنسبة إل "ذلك الكتاب" إذا جعلت "الم" طائفة من الحروف أو جملة مستقلة، و"ذلك







والمراد بكماله كمال في الهداية؛ لأن الكتب السماوية بكسبها تتفاوت في درجات الكمال فوزانه، وزان "زيد" الثاني في "جاءني زيد زيد"، أو بدلا منها؛ لأهنا غير وافية بتمام المراد، أو كغير الوافية بخلاف الثانية، والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لنكتة، ككونه

 أو فن بتأديته؛ لدلالته عليها بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين،

فوزانه وزان "وجهه" في "أعجبي زيد وجهه"؛ لدخول الثاين في الأول، ونوي:
أقــول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والمهر مسلما فإن المراد به كمال إظهار الكراهة لإقامته، وقوله: "لا تقيمن عندنا" أوفى بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد، فوزانه وزان "حسنها" في "أعجبي الدار حسنها"؛ لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال وغير داخل فيه، مع ما بينهما من الملابسة




 لدلالته عليه: أي على كمال إظهار الكراهة إلا


 إليه ودلالة إحداهما على الأخرى؛ فإن الر حلة يستلزم عدم الإقامة، و كذا عدم الإقامة يستلزم الر حلة.

في قوله: أقسمَ بالله أبو حفصٍ عمر، وأما كوها كالمنقطعة عنها، فلكون عطفها عليها موهما لعطفها على غيرها، ويسمَّى الفصل لذلك قطعا مثاله: وتظنّ سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضالا قيم ويحتمل الاستئناف. وأما كوها كالمتصلة ها فلكوفا جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل منزلته فتفصل عنها، كما يفصل الجواب عن السؤال. السكاكي: فتنزل منزلة الواقع لنكتة، كإغناء السامع عن أن يسأل، أو أن لا يسمع منه شيء، ويسمى الفصل لذلك استئنافا. و كذا الثانية وهو ثلاكة أضرب؛ لأن السؤال إماعن سبب الحكم مطلقا، نحو:

ما مسَّها من نقب ولا دبر
 يممل،، فانطلق الأعرإبي، نحمل بعيره، ثم استقبل البطحاء، وجعل يقرل وهو يمشي خلف بعيره هذا البيت، والمصراع الثالث:
اغفر له الللهم إن كان فجر







 بالكلام الثاني وتوعه جوابا له، فيقطع عن الككام الأول لذلك. استئنافا: أي لكون الككلام الثاني جوابا لسوال اقتضته الأولى استتنافا.

قال لي كيف أنت قلت عليل سهر دائم وحزن طويل




أي فماذا قال؟ وقوله:
زعم العواذل أنني في غمرة صدقوا ولكن غمرتي لا تنحلي وأيضا منه ما يأتي بإعادة اسم ما استؤنف عنه نو: "أحسستت إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان"، ومنه ما يبنى على صفته نو: "صديقك القديم أهل لذلك"، وهذا أبلغ،
 كيف أنت: السؤل ههنا عن مطلت سبب العلة بقرينة العرف والعادة؛ لأن العادة إذا قيل: فالان عليل أن يسأل عن سبب علته وموجب مرضه، لا أن يقال: مل علته كذا و كذداء، لا سيما السهر والثرزن، فلا يلا يقال: هل سل سبب










 وعليه: أي على حذف صدر الاستثناف.
"نعم الرجل زيد" على قول، وقد يحذف كله إما مع قيام شيء مقامه نوو: زعمتم أن إخوتكم قريش فلى فلم
 لدفع الإيهام فكقوطم: "لا وأيدك الله"، وأما التوسط فإذا اتفقتا خبرا أو إنشاء،




 أو وأحسنوا، والجامع ينهما يبب أن يكون







 وأما الورسط: عطف على ترله: "أما الوصل لدنع الإيهام" "ي ألما الوصل لتوسط البملتين بين كمال الانقطاع


 لفظا إنشاء nعني، أو يقدر من أول الأمر صريح الطلب أي وأحسورا فتكرنان إنشائيتين معني مع أن لنظ الأول إنبار ولفظ الثانية إنشاء.

المسند إليهما والمسندين جميعا، نحو: "يشعر زيد ويكتب ويعطي ويمنع" و"زيد شاعر وعمرو كاتب"، و"زيد طويل وعمرو قصير"؛ لمناسبة بينهما بخلاف "زيد شاعر

وعمرو كاتب" بدوها، و"زيد شاعر وعمرو طويل" مطلقا السكاكي: الجامع بين الشيئين إما عقلي، بأن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل هناك؛ فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في المنارج يرفع التعدد بينهما، أو تضايف كما بين العلة والمعلول، والأقل والأكثر، أو وهمي، بأن يكون بين تصوريهما شبه تحاثل كلوني بياض وصفرة؛ فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين، ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة في قوله:

شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر
ثلاثة تشرق الدنيا بــبهجتها




 بخلاف زيد إح: أي لا يبوز؛ لعدم المناسبة بين المسند إليهما في المثال الأول، ولعدم المناسبة بين المسندين ألئي أي "شاعري


 وهذا دليل على أن التماثل عقلي. أو تضايف: وهو كون الشيئين بيكث لا يمكن تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر . أو وهمي: وهو أمر بسبيبه
 يسبق إلى الوهم أفما نوع واحد زيد في أحدهما عارض. ولذلك: أي ولأن الوهم يبرزهما في معرض المر المثلين.
 اختلفت بالعوارض، بخلاف العقل؛ فإنه يعرف أن كلا منها من نوع آخرى، وإنا أشر كت كل في عارض وهو إشراق الدنيا هببجتها.

أو تضاد كالسواد والبياض والإيمان والكفر وما يتصف هـا، أو شبه تضاد كالسماء والأرض والأول والثاني؛ فإنه ينزلهما منزلة التضايف، ولذلك بتد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد، أو خيالي، بأن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق، وأسبابه مختلف، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتّبا ووضوحا، ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع، لا سيما الجلامع الخيالي؛ فإن جمعه على بحرى الإلف والعادة. ومن محسّنات الوصل تناسب المجملتين في الاسمية أو الفعلية، والفعليتين في المضي والمضارعة إلا لمانع.

تذنيب:
أصل الحال المنتقلة أن تكون بغير واو؛ لأها في المعن حكم على صاحبها كالخبر،
أو تضاد: وهو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على نعل واحد. كالسماء والأرض: في الخسوسات؛ فإفما


 ولا يككن أن يكرنا متضادين؛ لأن المتضادين يكونان ولان وجوديدن، والأول يعتبر في مفهومه العدم.



 وعمرو قاعد؛ إذ مراعاة المعن أولى وأوجب من مراعياة المناسبة اللفظية


 غخو: هو المق لا شبهة فيه، ولا يبرز إدخال الواو فيه، ولا بكث عنها ههنا.

علم المعالي
ووصف له كالنعت، لكن خولف إذا كانت جملة؛ فإفا من حيث هي جملة مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها بصاحبها، وكل من الضمير والواو صالح للربط،

 يصح أن تقع حالا عنه بالواو، إلا المصدّرة بالمضار ع المثبت نحو : "جاء زيد ويتكا ويكلم


 المقارنة فلكونه مضارعا، وأما ما جاء من نحو : "قمت وأصكّ وجهِّه"، وقوله فلما خشيت أظافيرهم $\quad$ وأرهنهم مالكا فقيل: على حذف المبتدأ أي وأنا أصك وأنا أرهنهم. وقيل: الأول شاذ، والثالي ضرورة. بدليل المفردة: أي بدليل الاتتصار عليه في الحال المفردة. ينتصب عنه إلخ: وذلك بأن يكون فاعلا أو مفعولا معرفا أو
 يكوز أن ينتصب حال عنه بالواو. جاء زيد: فانه لا يكوز أن يكعل "ويتكلم عمرو" حالاء؛ لا سأليَ من أن ربط مثلها يجب أن يكون بالضمير نقط.

 لأن الككلام في المتتلة. كذلك: أي دال على حصول صفة غير ثابتة مقارن لما جعلت قيدا لل كالفردة دة، فيمتع الواو فيه كما في المفردة. وأما ما جاء: ولا كان ههنا مظنة اعتراض، وهو أنك قلت: إن المضار ع الثبت إذا وتع حالا امتتع دخول الوار الواو،
 حذف المبتدأ: فتكون المـلة اسمية، فيصح دخول الواو. والثالي: أي توله: "وأرهنهم" جيء بالواو لضرورة الشعر، فلا يصلح للاعتراض.

وقال عبد القاهر: هي فيهما للعطف، والأصل "وصككت ورهنت"، عدل إلى المضارع

 لكونه مضارعا، دون الحصول؛ لكونه منفيا، و كذا إن كان ماضيا لفظا أو معنى،

 يَمْسَسْنِي بَشَرُوهُ (مريم: •Y)، وقوله تعالى: سُوءٌ
 دون المقارنة؛ لكونه ماضيا، ولذا شرط أن يكون مع "قد" ظاهرة أو مقدرة. وأما المنفي فلدلالته على المقارنة دون الحصول. أما الأول فالأن "لما" للاستغراق،

للعطف: لا للحال، واللضار ع بمعن اللاضي. بالتخفيف: أي تكفيف النون، فيكون "لا" لنفي البنس دون النهي؛ لثبوت









فرسه، والاعتذار عن ذلك مذكور في الشرح. ولمذا: أي لعدم دلالة الماضي على المالميا المقارنة. فلدلالهه: هذا دليل جواز الأمرين في الماضي المنفي. للاستغراق: ألي لامتداد الناد النفي من حين الانتفاء إلل زمان التكلم، نو: "ندم زيد ولا ينغعه الندم" أي عدم نفع الندم متصل إلى زمان التكلم.

وغيرها لانتفاء مقدم، مع أن الأصل استمراره، فيحصل به الدلالة عليها عند الإطلاق بخلاف المثبت؛ فإن وضع الفعل على إفادة التجدد، وتحقيقه أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب، بخلاو استمرار الوجود. وأما الثالي فلكونه منفيا، وإن كانت اسمية، فالمشهور جواز تر كها؛ لعكس ما مر في الماضي المثبت، نحو: "كلّمته فوه إلى فيَّ" وأن دخولها أولى؛ لعدم دلالتها على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف
 القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال، وجبت نحو: "جاء زيد وهو يسرع"، أو "وهو مسرع"، وإن جعل نو: "على كتفه سيف" حالا، كثر فيها تر كها نو : "خرجت مع

البازي عليّ سواد"، و حسن التركك تارة؛ لدخول حرف على المبتدأ كقوله:
فقلت: عسى أن تبصريين كأنّما بنيّ حوهك اليّ الأسود الحواردُ وأخرى لوقوع الجملة بعقب مفرد كقوله:

استمراره: أي استمرار ذلك الانتفاء؛ لأن الأصل في الأشياء العدم. عند الإطلاق: وترك التقييد بقرينة منفية للاستمرار. لا يفتقر : إما لأن العدم لا يعلل، كما هو مذهب المتكلمين، فاستمراره لا يعلل أيضا؛ لأنه عدم أيضا؛ لأن العدم أولى بالممكن لذاته؛ لأنه لو لم يوجد شيء ألصال ولم لم يتحقق تأثير في عدم الممكن، كان عان عدمه متحققا إذا لم يفتقر العدم إلى سبب، فإذا حصل أي العدم فالأصل بقاؤهو بخلاف: فإنه يفتقر إلى سبب جديد؛ لتجدد الوجود، فيفتقر كل وجود إلى سبب آنر . وأما الثالي: أي عدم دلالة الماضي على الحصول. خرجت مع البازي: أوله: إذا أنكرتين بلدة أونكرما
 مشُتملا على شيء من ظلمة الليل غير منتظر لإسفار الصبح.
 لم يحسن الككلام إلا بالواو، وقوله: "حوالي" أي في أكنافي وجوابي، وليو، وهو حال من "بين"؛ لا في حرف التشبيه من معنى الفعل.

علم المعاني:
والله يبقيـك لنا سالـــــ بُرداك تبحيل وتعظيــم
الإيجاز والإطناب والمساواة
قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب؛ فلكوفها نسبيين، لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين، والبناء على أمر عريف، وهو متعارف الأوساط، أي كاملامهم في بعرى عرفهم في تأدية المعاين، وهو لا يحمد في باب البلاغة ولا يذم. فالإيماز: أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. والإطناب: أداؤه بأكثر منها. ثم قال: الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ما سبق، وأخرى إلل كون المقام خليقا بأبسط ما ذكر، وفيه نظر؛ لأن كون الشيء نسبيا لا يقتضي تعسر تحقيق معناه، ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف رد إلى الجهالة، ...........................




 أن هذا القدر من الككلام إيكاز وذلك إطناب، ومذا ضروري، وريا وليس المراد: أنه لا عككن أن يتعين معناهما أصلا الما حت اعترض عليه؛ لان ما ما ذكره السكاكي تفسيروها




 يكهل عندمم ما يتتضيه كل مقام من مقدار البسط.

والأقرب أن يقال: المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له أوناقص عنه، واف أو زائد عليه لفائدة، واحترز بــ"واف" عن الإخلال كقوله:


أي الناعم، وفي ظلال العقل، و بــ"فائدة" عن التطويل نوو:
وألفى قولىا كذا
وعن الحشُو المفسد كـــ "الندى" في قوله:
ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوب
وغير المفسد كقوله:
وأعلم علم اليوم والأمس قبله
 فإنك كالليل الذي هو مدر كي

يقال !ِح: فالمساواة: أن يكون اللفظ عمقدار أصل المراد. واليايجاز: أن يكرن ناقصا عنه وافيا به. والإطناب: أن

 واف بذلك، فيكون خغلا، فلا يكون مقبولا. التطويل: هو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة، ولا يكون اللفظ الزائد متعينا. وألفى: صدر البيت:
وقددت الأدم لراهشيه
قددت: قطعت، الراهشان: العرقان في باطن الذراعين، والضمير في "راهشيه" وي "ألفى" بلذيمة الأبرش، ويف

 والصبر، بخلاف الباذل ماله؛ فإن بذله وقت الخللو أنضل. شعوب: هو اسم المنية، صرفها للضرورة.

والإيجاز ضربان:
 معناه كثير ولفظه يسير، ولا حذف فيه، وفضله على ما كان عندهم أوجز كالام في هذا المعن، وهو "القتل أنفى للقتل" بقلة حروف ما يناظره منه، والنص على المطلوب، وما يفيده تنكير حياة من التعظيم؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد، أو النوعية، وهي الحاصلة للمقتول والقاتل بالارتداع واطراده وخلوه عن التكرار، واستغنائه عن تقدير مخذوف والمطابقة. وإيجاز الحذف: وهو ما يكون بكذف شيء، والمذوف إما جزء جملة مضاف نوو:
 أنا ابن جَلا وطَّلَّع الثنايا





 الحروف الملفوظة؛ إذ الإيكاز يتعلق بالعبارة لا بالكتابة. المطلوب: الأصلي وهو المياة، ونفي القتل إما يراد




 متقابلين في البملة، كالقصاص والمياة. أنا ابن جلا: [ أي ركاب الصابي الصعاب الأمور.] "جلا" نعل ماض إما لازم .بعمن "ظهر"، أو متعد بعقي كشف الأمور وجرهـا.
 (الكهف:أي صح أيحة أو نحوها، بدليل ما قبله، أو شرط كما مر، أو جواب
 تُرْحَمُو نَهُ (يسس:هع) أي أعرضوا بدليل ما بعده، أو للدلالة على أنه شيء لا يكيط
 عَلَى النَّارِيُ (الأنعام:YV)، أو غِيم ذلك نحو : لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ




 أي إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا فأتاه، فقال له: يا يوسف. والحذف على وجهين: أن لا يقام شيء مقام المخذوف كما مر، ..................................
 آخر باب الإنشاء، وهو توله: وهذه الأربعة يبرز تقدير الشُرط بعدها، ويبوز يف غيرّا غيره بقرينة. ما بعده: وهو قوله




وإظهاره وإبطال الكفر.

 حذف المبتدأ والمبر على تول من يجعل المخصوص خهر مبتدأ مخذوف.
 وأدلته كثيرة: منها: أن يدل العقل عليه، والمقصود الأظهر على تعيين الحندوف نحو :侵 (الفجر:Y) أي أمره أو عذابه. ومنها: أن يدل العقل عليه، والعادة على التعيين نحو:昷
 و"في شأنه" حتى يشملهما، والعادة دلت على الثاي؛ لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه في العادة؛ لقهره إياه. ومنها: الشروع في الفعل نوي: بسم الله، فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له. ومنها: الاقتران كقوله للمعرّس: "بالرِفاء والبنين" أي أعرست. والإطناب: إما بالإيضاح بعد الإبهام؛ ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، أو ليتمكن في
 فإن "اشرح لي" يفيد طلب شرح لشيء ما له، و"صدري" يفيد تغسيره، ومنه "باب نعم" على أحد القولين؛ إذ لو أريد الاختصار كفى "نعم زيد".

 أن ههنا حذفا؛ إذ الأحكام الشرعية إنا تتعلق بالأفعال دون الأعيان، والمقصود الأظهر من هذه الألما لألشياء المذكورة




 الشوق ألذ. ومنه: أي من الإيضاح بعد الإهامام. على أحد القولين: أي على قول من يكعل المخصوص خبر مبتدأ عذوف.

ووجه حسنه - سوى ما ذكر - إبراز الكلام في معرض الاععدال، وإيهام الجمع بين المتنافيين. ومنه التوشيع: وهو أن يؤتى في عجز الكالام بمثنى مفسرَّ باسمين، ثانيهما معطوف على الأول نوو: "يشيب ابن آدم ويشب فيه الحصلتان: الحرص وطول الأمل". وإما بذكر الماص بعد العام؛ للتببيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه تنز يلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات نو : حَافِ

 الثاني أبلغ، وإما بالإيغال، فقيل: هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدوها،

كزيادة المبالغة في قولها:
وإن صخرا لتأتم المداة به كأنّه علم في رأسه نار
في معرض الاعتدال: من جهة الإطناب بالإيضاح بعد الإهام، والإيماز بكف المبتدأ بين المتنافين: أي الإيكاز


 التوشيع: هو في اللغة: لف القطن بعد المندوف. ليس من بِئسه: يعي أنه لـا امتاز عن سائر أفراد العام بكا له

 حبسونا عن الصلوة الوسطى صلوة العصر حتى غابت الشمس، رواه الشيخان عن علي هِّلًا وبه قال أبو
 كلا سوف إلخ: فقوله: "كلا" ردع عن الافماك في الدنيا وتنبي، و"سوف تعلمون" إنذار وتخريف، أي سوف

 بالمصود - أعين التتبيه هعا يهتدى به - إلا أن في تولمان "في رأسه نار" زيادة مبالغة.

وتحقيق التشبيه في قوله:
كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرْحلنا الجزع الذي لم يثقب






لتأكيد منطوق كهذه الآية، وإما لتأكيد مفهوم كقوله:
ولست .مستبق أخا لا تلمه على شعث أيّ الرجال المهذب وإما بالتكميل، ويسمى الاحتراس أيضا، وهو أن يؤتى في كلام يوهم................

كأن عيون إل: "الجزع" بالفتح الخرز اليماني الذي فيه سواد وياض، يشبه به عيون الوحش، وأتى بقوله: " لم يثقب"









 مهذب تأكيد لذلك أي صدر البيت.

خلاف المقصود بما يدفعه، كقوله:
فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة ظِمي


 يؤتى في أثناء الكلام، أو بين كلامين متصلين معن بمملة، أو أكثر لا عل لها من

سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَيُ (النحل:ov)، والدعاء في قوله:

إن الثـــمانين وبُلّغــتُها قد أحو جت سمعي إلى ترجُمان


 تنبيها على أن ذلك تواضع منهـهم للمؤمنين. في وجه: أي على أن يكون الضمير في "حبه" للطعام أي مع اشتهائه أو الحاجة إليه، وهو مبالغة، أما لو كو كان المان




 الككلام لقصد اللعاءء، والواو في مثله تسمى اعتراضية، ليست بعاطفة ولا ولا حالية، ومعتن البيت اعتذار أن الثمانين
 قريا من هذا البيت:


والتنبيه في قوله:
واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدرا ومْا جاء بين كلامين وهو أكثر من جملة أيضا قوله تعالى: هِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
 فإن قوله: قوم: قد تكون النكتة فيه غير ما ذكر، ثم جوّز بعضهم وقوعه آخر جملة لا تليها جملة متصلة ها، فيشمل التذيل، وبعض صور التكميل، وبعضهم كونه غير بجلة، فيشمل بعض صور التتميم والتكميل، وإما بغير ذلك كقوله تعالى: الَّذِينَ

 الإيمان ترغيبا فيه.

أن سوف: "أن" هي المخففة من المثقلة، وضمير الشان مذرف، يعني أن المقدر آت البتة وإن وتع تأخير ها ألما








 وبين الككامين المتصلين. يبثتهم: فلا حاجة إلى الإخبار به؛ لكونه معلوما، وكون هلا ولا الإطناب بغير ما ذا ذكر من الوجوه السابقة ظاهر بالتأمل فيها.

واعلم أنه قد يوصف الكالام بالإيماز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها، بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى كقوله:
يصد عن الدنيا إذا عَنّ سؤدد
وقوله:
ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر ويقرب منه قوله تعالى:

المaاسي:
ونُنكر إن شئنا على الناس قولمم $\quad$ ولا يُنْكرون القول حين نقول
أصل المعن: أي في تأدية أصل المعن، ومثل هذا الإيكاز يكوز أن يكون إيبازا بالتفسير السابق، وأن يكون مساويا
 لكن هذا الإصراع إيكاز والبيت إطناب




الفن الثاني علم البيان
وهو علم يعرف به إيراد المعن الواحد بطرق مغتلفة في وضوح الدلالة عليه، ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له، أو على جزئه، أو على خارج عنه، وتسمى الأولى وضعية، وكل من الأخحيرتين عقلية، وتقيد الأولى بالمطابقة، والثانية بالتضمن، والثالثة بالالتزام، وشرطه: اللزوم الذهني، ولو لاعتقاد المخاطب بعرف أو غيره، والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية؛ لأن السامع إن كان عاللا بوضع الألفاظ، لم يكن بعضها أوضح، وإلا لم يكن كل واحد دالا عليه. ويتأتى بالعقلية؛ لمواز أن ثختلف مراتب اللزوم في الوضوح. ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم إرادته فمجاز، وإلا فكناية. وقدم
$\qquad$




 تقابل الوضعية والطبعية، كدلالة الدناليان على النار المار






 بالعقل فقط. والإيراد: أي إيراد المعن الواحد بطرق يختلفة في الوضوح.

لأن معناه كجزء معناها.
ثم منه ما يتني على التشبيه فتعين التعرض له، فانصر في الثلاظة. التشبيه الدلالة على مشار كة أمر لأمر في معنى، والمراد ههنا مالم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية، والاستعارة بالكناية، والتجريد، فدخل فيه نحو قولنا: "زيد أسد"، وقوله تعالى: طُمُمٌ بُكْمٌ عُمْيمّ (البقرة:^|)، والنظر ههنا في أركانه - وهي: طرفاه ووجهه وأداته - وفي الغرض منه، وفي أقسامه. طرفاه إما حسيان كالحلد والورد والصوت الضعيف والهمس والنكهة والعنبر والريق والخمر والجلد الناعم والحرير. أو عقليان كالعلم والحياة، . . . . .

لأن معناه إح: لأن في الباز إرادة اللازم فتط، وفي الكناية يبوز مع إرادة اللازم إرادة غيره أي الملزوم، فيكون معىن



 إخرابحها عن التشُبيه؛ لأها خارجة من من قبل.







 والمدس: وهو الصوت الذي هو أخفى، كأنه لا يخرج عن فضاء الفم. كالعلم والحياة: فإن وجه الشُبه بينهما كوفا
 وما هي جهة له، ولا يغفى أفا جهة وطريق إلى الإدراك كالمياة

أو عغتلفان كالمنية والسبع، والعطر وخلق كريم، والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته
بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، فدخل فيه الحيالي كما في قوله:

أعلام
وبالعقلي ماعدا ذلك، فدخل فيه الوهمي، أي ما هو غير مدرك با، ولو أدرك لكان
مدر كا هما، كما في قوله:
ومسنونة زرق كأنياب أغوال
وما يدرك بالو جدان كاللذة والألمه ووجهه ما يشتر كان فيه تحقيقا أو تخييلا، والمراد بالتخييلي نحو ما في قوله:
وكأن النجوم بين دجن الاه

مختلفان: أي بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع؛ فإن المنية أعين الموت عقلي؛ لأنه عدم المياة
 لأنه كيفية نفسانية تصلر عنها الأفعال بسهوليا


 ما هو موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئة غخصوصة. محمر الشُقيق: إضافة الصفة إلى الموصوف، و"الشقيق" ورد أحمر في وسطه سواد.








فإن وجه الشبه فيه هو الميئة الماصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود، فهي غير موجودة في المشبه به إلا على طريق التخييل، وذلك أنه لـا لـا كانت البدعة - وكل ما هو جهل - بتعل صاحبها كمن يمشي في الظلمة، فلا يهتدي لطريق، ولا يأمن أن ينال مكروها، شبّهت هاها، ولزم بطريق العكس أن تشبه السنة وكل ما هو علم - بالنور، وشاع ذلك حت تخيل أن الثالي مما له بياض وإشراق، غو: "أتيتكم بالحنيفية البيضاء"، والأول على خحلاف ذلك، كقولك: "شاهدت سواد الكفر من جبين فلان"، فصار تشبيه النجوم بين الدجى بالسنن بين الابتداع، كتشبيهها ببياض الشيب في سواد الشباب، أو بالأنوار مؤتلقة بين النبات الشديد الخضرة، فعلم فساد جعله في قول القائل: "النحو في الكلام كاللح في الطعام" كون القليل مصلحا والكثير مفسدا؛ لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة، بخلاف الملح،

وذلك: أي وجودها في المثبه به على طريق التخيل. أن تشبه السنة: لأن السنة والعلم مقابل البدعة والمهل، كما أن




 منهما شيئا ذا بياض بين شيء ذي سواد، ولا يغنى أن توله: "لاح بينهن ابتداع" من باب القلب، أي سنن لاحت بين الابتداع.


 والإهمال مفسدا لاشتراكهما في ذلك. بخلاف الملح: كما يقال: هذا القميص مثل ذلك، في كوفهما كتانا أو توبا أو من التطن.

وهو إما غير خارج عن حقيقتهما، كما في تشبيه ثوب بآخر في نوعهما أو جنسهما أو فصلهما، أو خارج صفة إما حقيقية، وهي إما حسبة كالكيفيات الجمسمية ما يدرك بالبصر، من الألوان والأشكال والمقادير والحر كات وما يتصل بها، أو بالسمع من الأصوات القوية والضعيفة، والي بين بين، أو بالذوق من الطعوم، أو بالشم من الروائح، أو باللمس من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والخنشونة والملاسة واللين والصلابة، والففة والثقل وما يتصل هـا، أو عقلية كالكيفيات النفسانية من الذكاء والعلم والغضب والحلم وسائر الغرائز، وإما إضافية كإزالة الحجاب في تشبيه الحجة بالشمس، وأيضا إما واحد وإما بمنزلة الواحد؛ لكونه مركبا من متعدد، و كل منهما حسي أو عقلي، وإما متعدد كذلك أو مختلف، .......................

غير خارج: بأن يكون تمام ماهيتهما أو جزء منهما. في نوعهما: الكيفية عرض لا يتوقف تصوره على تصور الغير،


 المقادير: في جعل المقادير والحر كات من الكيفيات تسامح؛ لألم المقدار من مقولة الكم، والحر كة من من الأعراض







 انتزعها العقل من عدة أمور. كذلكي:أي المتعدد أيضا إما حسي أو عقلي.

والحسي طرفاه حسيان لا غير؛ لامتناع أن يدرك بالحس من غير الحسي شيء، والعقلي أعم؛ بلواز أن يدرك بالعقل من الحسي شيء، ولذلك يقال: "التشبيه

بالو جه العقلي أعم".
فإن قيل: هو مشترك فيه فهو كلي، والحسي ليس بكلي؟ قلنا: المراد أن أفراده مدر كة بالحس، فالواحد الحسي كالحمرة والحفاء وطيب الرائحة ولذة الطعم ولين الملمس فيما مر، والعقلي كالعراء عن الفائدة والجرأة والمداية، واستطابة النفس في تشبيه وجود الشيء العلدع النفع بعدمه، والرجل الشجاع بالأسد، والعلم بالنور؛ والعطر بخلق كريم. والمركب الحسي فيما طرفاه مفردان كما في قوله: ............

والعقلي: أي من وجه الشبه "أعم" من المسي، يعئي يموز أن يكون طرناه حسيين أو عقلين، أو أحدها ألمها حسيا




 فالواحد المسي: الحاصل: أن وجه التشبيه إما واحد أو مر كر ألمب أو متعدد، فكل مكل من الأوليين إما حسي أو عقلي،


 والنكهة بالعنبر، والريق بالحمر، والبلد النداء الناعم بالحرير. وجود الشيء: فيما طرناه عقليان؛ إذ الوجود والعدم من الأمور العقلية. والعلم: وتشبيه العلم بالنور فيمر فيما المُبنبه

 والمثبه به عقلي. الحسي: المراد من التركيب ههنا أن يقصد إلم عدة أشياء يختلفة، فتنزع عنها هيئة، وتجعلها مشبها أو مشبها به.

وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعــنقود مـــلاحية حـــين نورا من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في المرآى على الكيفية المخصوصة إلى المقدار المخصوص، وفيما طرفاه مر كبان كما في قول بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تاوى من الميئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة مستطيلة، متناسبة المقدار، متفرقة في جوانب شيء مظلم، وفيما طرفاه مختلفان كما مر في تشبيه الشقيق. ومن بديع المركب الحسي ما يبيء في الهيئات التي تقع عليها الحر كة، ويكون على وجهين: أحدهما: أن يقرن بالحر كة غيرها من أوصاف البسـم كالشكل واللون، كما في قوله: والشمس كالمرآة في كف الأشل
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق واللـر كة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق، حت يرى الشُعاع كأنه يهمّ بأن ينبسط حتى يفيض من جوانب الدائرة، ثم يبدو له فيرجع









 الإنسان النظر إليها ليتين جرمهها، وجدها مؤدية لمذه الميئة، وكذلك المرآة في كف الأشل.

إلى انقباض. والثاني: أن بترد عن غيرها، فهناك أيضا لا بد من اختلاط حر كات إلى جهات غختلفة، فحر كة الرحى والسهم لا تر كيب فيها، بخلاف حر كة المصحف في قوله: و كأن البرق مصحف قار فانطباقا $\quad$ وانفتاحا

وقد يقع التر كيب في هيئة السكون كما في قوله في صفة كلب: يقعي جلوس البدوي المصطلي
من الميئة الحاصلة من موقع كل عضو منه في إقعائه. والعقلي كحرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه في قوله تعالى: هِّمَّلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّمَّمْ َمْ


 قار: بكذف الممزة قلبت الممزة ياء فاعل كقاض.

البرق والمصحف، وقيل: بعمن "إن" للتعليل، كما صرح بـا به الشيخ في "دي "دلائل الإعجاز".


 اللصطلي على هذا النوع من البلوس، وفي وصفه بالاستدامة على الإتعاء تريبة لوصفه يكدل القوائم، بأفا لا تغتر ولا تضرر بإتعاء، تتمته:
بأربع بدورلة لم بُدل

 في غير صورة الإتعاء.




واعلم أنه قد ينتزع من متعدد فيقع الحُطأ؛ لوجوب انتزاعه من أكثر، كما إذا انتزع من الشطر الأول من قوله:
كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فولن فلما رأوها أقشعت وبتلت لوجوب انتزاعه من المميع؛ فإن المراد: التشبيه باتصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤيس. والمتعدد الحسي كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى، والعقلي كحدة النظر و كمال الحذر وإخفاء السفاد في تشبيه طائر بالغراب، والمختلف كحسن الطلعة ونباهة الشأن في تشبيه إنسان بالشمس. واعلم أنه قد ينتزع الشبه من نفس التضاد؛ لاشتراك الضدين فيه، ثُ ينزل منزلة التناسب بواسطة تعليح أو هَكمّ، فيقال للجبان: "ما أشبهه بالأسد"، وللبخيل: "هو حاتح" وأداته: "الكاف" و"كأن"ّ و"مثل" وما في معناه، والأصل في نحو الكاف أن يليه المشبه
 كما أبرقت إل: انتزاع وجه الشبه من بعرد توله: "كما أبرقت إلخ" خطا؛؛ لوجوب انتزاعه من ميمع البيت؛ فإن مراد الشاعر تشبيه الحالة المذكورة في الأيبات السابقة بظهور الغمامة لقو اتصال ابتداء مطمع بانتهاء مويس، وذلك يوجب انتزاع ويكا وجه الشبه من بمموع البيت لا من اللصراع الأول نقط؛ لأنه مطمع نحسب، بل مع الثاني؛ لأنه مويس. إخفاء السفاد: وهو نزو الذكر على الأنىى. ونباهة الشأن: أي شرفه واشتهاره، وهو عقلي. تُليح إلخ: أي إتيان

 فتمليح و!الا فتهكم.



 الحاصل من الماء يكون أخضر ناضرا، ثُ يبيس فيطيره الرياح كان لم يكن.

وقد يذكر فعل ينبئ عنه كما في "علمت زيدا أسدا" إن قرب، و"حسبت" إن بعد. والغرض منه في الأغلب يعود إلى المشبه، وهو بيان إمكانه كما في قوله:
فــإِن تُفق الأنام وأنت منهم أو حاله كما في تشبيه ثوب بآخر في السواد، أو مقدارها كما في تشبيهه بالغراب في شدته، أو تقريرها كما في تشبيه من لا يمصل من سعيه على طائل .من يرقم على الماء. وهذه الأربعة تقتضي أن يكون وجه الشبه في المشبه به أتح، وهو به أشهر، أو تـــزيينه كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الظي، أو تشويهه كما في تشبيه وجه مجدور بسلحة جامدة قد نقرنْها الديكة، أو استطرافه كما في تشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك، موجه الذهب لإبرازه في صورة الممتنع عادة، وللاستطراف وجه آخر، وهو أن يكون المشبه به نادر المضور في الذهن، إما مطلقا كما مر، .......

وقد يذكر إخ: لا دلالة للعلم والحسبان على التثبيه، وإنا يدل عليه علمنا بأن أسدا لا يعكن مهله على زيد اله


 وتوله: "فإن المسك" الفاء للتعليل، والمملة دليل جواب الشرط الهذوف، والتقدير: إن تفق الأنام وأنت من
 برأسه، والشاهد فيه التشبيه المستدل على يبان إمكانانه.



 ولا يغفى أن المتتع عادة مستطرف وغريب.

وإما عند حضور المشبه كما في قوله:

كأفا فوق قامات ضعفن هبا أوائل ألنار في أطراف كبريت
وقد يعود إلى المشبه به، وهو ضربان، أحدهما: إيهام أنه أتم من المشبه، وذلك في
تشبيه المقلوب كقوله:
وبدا الصباح كأن غرّته وجه المليفة حين والثاي: بيان الاهتمام به، كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراق، والاستدارة بالرغيف، ويسمى هذا إظهار المطلوب، هذا إذا أرِيد إلحاق الناقص - حقيقة أو ادعاء - بالزائد، فإن أريد الممع بين شيئين في أمر، فالأحسن ترك التشبيه.........

ولازوردية: أي البنفسج تتكبر وتفتخر على يواقيت مر، أي على الإزهار والشقائق الممر، وتوله: "ين الرياض"


 معانقة يين صورتين متباعدتين.







 ترك التشبيه: ليكون كل واحد من الشيئين مشبها أو مشبها به.

إلى المكم بالتشابه احترازا من ترجيح أحد المتساويين كقوله:
تشابه دمعي إذ برى ومدامتي
فوالله ما أدري أبالخمر أسبلت جفوني أم من عبرتي كنت أشرب ويجوز التشبيه أيضا كتشبيه غرة الفرس بالصبح وعكسه متى أريد ظهور منـــير في مظلم أكثر منه، وهو باعتبار الطرفين إما تشبيه مفرد بمفرد، وهما غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد، أو مقيدان كقولمّ هو كو كالراقم على الماء، أو مختلفان كقوله: والشمس كالمرآة في كف الأشل

وعكسه، وإما تشبيه مر كب بمركب كما في بيت بشّار، وإما تشبيه مفرد .بر كب كما مر في تشبيه الشقيق.

تشابه: للا اعتقد الشاعر التساوي ين الدمع والخمر، ترك التشبيه إلم التشابه، ومثله قول الآخر:



 به لغرض من الأغراض، مثل زيادة الاهتمام وكون الئ الكلام فيه. غرة الفرس: من غير تصد إلى المبالغة في وصف غرة الفرس ونر بالضياء والانبساط ونحو ذلك؛ إذ لو تصد ذلك
 كقولم: لمن لا يكصل من سعيه على طاثل: هو كالر اقم على اللاء، فالمشبه هو الساعي المئيد الميد بأن لا يا يكصل من

 من زبرجد، وهو مركب من عدة أمور، والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل، فكثيرا ما ما يقع الالتباس.

وإما تشبيه مر كب بمفرد كقوله:
يا صاحي تقصيّا نظريكما تريا وجوه الأرض كيف تصور تريا هارا مشمسا قد شابه زهر الرُبى، فكأنا هو مقمر

وأيضا إن تعدد طرفاه فإما ملفوف كقوله:
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا للدى وكرها العناب والحشف البلي
أو مفروق كقوله:
النشر مسك والوجوه دنا عأطراف الأكف
وإن تعدد طرفه الأول فتشبيه التسوية كقوله:
صدغ الحبيب كاللاهمـــــــيالي
وإن تعدد طرفه الثاني فتشبيه الجمع كقوله: . .
الرب: جمع ربوة، وهو ما ارتفع من الأرض، وخصها؛ لأها أنضر وأشد خضرة. مقمر: أي ليل ذو تمر؛ لأن الأزهار


 الحئف البلي: [هو أردؤ التمر] شبه الرطب الطري من تلوب الطير الطير بالعناب، واليابس العيتي منها بالمشف المار البالي،


 وتغره $\quad$ واللآلي
 كليل من الليلي، وثغــره عاط بالصفاء، ودموعي كاللولو في البريق والبهاء. فتشبيه الجمع: شبــيـ نغره بثلاة أشياء.

كأنما يبسم عن أو أو أو وباعتبار وجهه إما تثيل وهو ما وجهه منتزع من متعدد كما مر، وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي، كبما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار، وإما غير تثثيل وهو بخلافه. وأيضا إما بحمل، وهو مالمُ يذكر وجهه، فمنه ما هو ظاهر يفهمه كل كل أحد، نو : "زيد كالأسد"، ومنه خفي لا يدر كه إلا الماصة، كقول بعضهم: "هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها"، أي هم متناسبون في الشرف كما أهنا متناسبة الأجزاء في الصورة، وأيضا منه ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين، ومنه ما ذكر

فيه وصف المشبه به وحده، ومنه ما ذكر فيه وصفهما كقوله:
صدفت عنه و لم تصدف مواهبه عين وعاوده ظي فلم يخب
كالغيث إن جئته وافاك ريقه وإن ترحلت عله علج
أقاح: جمع أتحوان وهو البابونج. وهو ما وجهه: أي التشبيه الذي وجهه وصف منتزع من من متعدد، كما ما مر من



مر كب من متعلدد عائد إلى التوهم.


 والفضل، وفي المشبه به في الصورة. المفرغة: أي المنقلبة البورانب كالدائرة. أحد الطرفين: أي طرفي التنبيه، لا وصف المشبه ولا وصف المشبه به، كقولك: زيد أسدلـ ألمد.


 والوصفان مشُعران بوجه الثنبه أعين الإفاضة حاليَ الطلب وعدمه، وحاليت الإقبال عليه والأعراض عنه.

وإما مفصل وهو ما ذكر وجهه، كقوله:
وثغره وأدمعي
وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه، كقولمم للكالام الفصيح: هو كالعسل في الحلاوة"؛ فإن الجلامع فيه لازمها، وهو ميل الطبع، وأيضا إما قريب مبتذل، وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادئ الرأي، إما لكونه أمرا جمليّ؛ فإن الجملة أسبق إلى النفس، أو قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن، إما عند حضور المشبه؛ لقرب المناسبة، كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل، أو مطلقا لتكرره على الحس، كالشمس بالمرآة الملوة في الاستدارة والاستنارة؛ لمعارضة كل من القرب والتكرار التفصيل، وإما بعيد غريب وهو بخلافه؛ لعدم الظهورفيه إما لكثرة التفصيل كقوله: والشمس كالمراة في كف الأشل





 على الحس كصورة القمر منخسفا. كالشمس بلالرآة: فإن في وجه التشبيه تفصيلا ما، لكن المثبه أعين المراة غالب الهضور في الذهن مطلقا

 !الل المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر.

أو ندور حضور المشبه به، إما عند حضور المشبه؛ لبعد المناسبة كما مر، وإما مطلقا؛ لكونه وهميّا، أو مر كبا خياليا أوعقليا كما مر، أو لقلة تكرره على الحس كقوله: "والشمس كالمرآة"، فالغرابة فيه من وجهين، والمراد بالتفصيل أن ينظر في أكثر من وصف، ويقع على وجوه، أعرفها أن تأخذ بعضا وتدع بعضا كما في قوله: حملت ردينيا كأن سنانه سنا لم وأن تعتبر الجميع كما مر من تشبيه الثريا، وكلما كان التركيب من أمور أكثر، كان التشبيه أبعد، والبليغ ما كان من هذا الضرب لغرابته، ولأن نيل الشيء بعد طلبه ألذ،

وقد يتصرف في القريب بما يبجله غريبا كقوله:
لم تلق هذا الوجه شمس هارنا إلا بوجه لـــيس فيه حيــاء
وقوله:
عزماته مثل النجوم ثواقبا لم لم الث أقات أفول ويسمى هذا التشبيه المشروط، وباعتبار أداته إما مؤ كد وهو ما حذفت أداته حضور المثبه به: من تشبيه البنفسج بنار الكبريت. فالغرابة فيه: أي في تشبيه الشُمس بالمرآة في كف الأشل من






 فهي أقوى وأنفذ من النشوم. المشروط: لتقييد المثبه أو المشبه به أو كليهما بشرط وجودي وعدمي.

مثل قوله تعالى: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على بلهي الماء أو مرسل وهو بخلافه كما مر، وباعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته، كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال، أو أتح شيء فيه في إلحاق الناقص بالكامل، أو مسلم الـكم فيه معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان، أو مردود وهو بخلافه.

خاتمة
وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار ذكر أر كانه أو بعضها حذف وجهه وأداته فقط، أو مع حذف المشبه ثم حذف أحدهما كذلك، ولا قوة لغيرهما.

ذهب الأصيل: الأصيل: هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وخصر وقت الأصيل؛ لأنه من أطيب الأوقات

 الأصيل بالذهب؛ لأن لونه في هذا الوقت يضرب إلى الصفرة، وشبه وجه الماء باللهين. وهو بخلافه: أي يكون قاصرا عن إفادة الغرض. خاتمة: في تقسيم التثبيه بكسب القوة والضهف فير في المبالغة باعتبار ذكر الأر كان وتر كها؛ لأن الأركان أربعة،

 ثُ حذف أحدها: أي فقط أو مع حذف المثنبه.

 المثبه بأنه هو هو، فـا اشتمل على أحدها فتط، نهو متو انوسط.

الـحقيقة وابلاز
وقد يقيدان باللغو يــيـن الحمقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعتت له في اصطلاح التخاطب"، والوضع: "تعيين اللفظ للدلالة على معى بنفسه، فخرج المجاز؛ لأن دلالته

بقرينة دون المشترك، و القول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد، وقد تأوله السكاكي. والبحاز مفرد ومركبك، أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له اصططلاح التخاطب على و جه يصح مع قرينة عدم إر ادته، فلا بل من الملالقة ليخر ج الغلط والكناية، و كل منهما لغوي وشوعي، وعرفي خاص أو عام، كأسل للسبع
$\qquad$

الحقيقة والجاز: هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان، والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو البماز؛ إذ به
 وضع له فرع الاستعمال فيما وضع له، جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. وتد يقيدان إلا: ليتميز عن الحقيقة
 الحقيقة: الحقيقة في الأصل فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء إلذا بُبت، أو .مععن مفعول من حققته إذا أبئته، ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكاها الأصلي، والتاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية، وفي الاصطلاح حكا كما ذكره المصنف هئه. والقول: يعين ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع، بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبعية تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته، فذهب المققون إلى أن هذا القول فاسد ما
 فلا بد من العلاقة: ليتحقق الاستعمال على وجه صحيح. ليخرج الغلط: أي من تعريف البحاز، كقولنا: حذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب؛ لأن هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، وإما قيا قيد بقوله: "مع قرينة عدم إرادته"؛ ليخرج
 واضع اللغة فلغوية، وإن كان العرف الخاص فعرين خاص، وإلا فعام، والعرف الخاص: هو ما يعلم ناقله بالتعيين،
 لغوية في السبع، بحاز لغوي في الر جل الشحاع.

وصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء، وفعل للفظ والحدث، ودابة لذي الأربع والإنسان. والبماز مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة، وإلا فاستعارة، و كثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه في المشبه، فهما مستعار منه ومستعار له، واللفظ مستعار، والمرسل كاليد في النعمة والقدرة والراوية في المزادة، ومنه تسمية الشيء باسم جزئه، كالعين في الربيئة، وعكسه كالأصابع في الأنامل، وتسميته باسم سببه نوو: رعينا الغيث، أو مسببه نحو: أمطرت السماء نباتا، أو ما كان عليه نحو :侵




بالتحقيقية؛ لتحقق معناها حسا أو عقلا كقوله: لدى أسد شاكي السلاح مقذف

وصلاة للعبادة: فافها حقيقة شرعية في العبادة، باز شرعي في الدعاء. وفلعل للفظ: المخصوص أعين ما دل على



 يكون له من ين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعن الذي تصد بالكي الكيل، مثلا: لا يكوز إطلاق اليد والإصبع على الريبئة. وعكسه: أي تسمية الشيء باسم كله. أو ما كان عليه: أي تسمية الشيء باسم الشيء اللّي كا كاني
 إلى المنر. أوحله: أي تسمية الشيء باسم عكله. للى أسد: فأسد ههنا مستعار للرجل الشجاعاع، وهو متحقق حسا. مقذف: أي شحاع تذف به كيّيرا إلى الوقائع.

ودليل أفا بماز لغوي كوها موضوعة للمشبه به لا للمشبه، ولا للأعم منهما. وقيل: إنها بعاز عقلي بمعى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي؛ لأفا لما لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله ين جنس المشبه به، كان استعمالها فيما وضعت له؛ ولذلا صح

التعجب في قوله:
قامت تظلللي من الشمس نفس أعز عليّ من نفسي قامت تظلللي ومن عجب تظللين من الشمس

والنهي عنه في قوله.
لا تعجبوا من بلي غلالته قد زلـ أزراره على القمر ورد بأن الادعاء لا يقتضي كوها مستعملة فيما وضعت له. وأما التعجب والنهي عنه



 فيكون بحازا لغويا.





فيما وضع له.


 بسبب ملابسة القمر المقيقي، لا بملابسة إنسان كالقمر.

فللبناء على تناسي التشبيه لـق المبالغة. والاستعارة: تفارق الكذب بالبناء على التأويل، ونصب القرينة على إرادة خحلاف الظاهر. ولا تكون علما لمنافاته الجنسية، إلا إذا تضمن نوع وصفية كحاتم. وقرينتها إما أمر واحد كما في قولك: "رأيت
أسدا يرمي"، أو أكثر كقوله:

فإن تعافوا العدل والإيعانا $\quad$ أيان
أو معان ملتئمة كقوله:
وصاعقة من نصله تنكفي ها على أرؤس الأقران خمس سحائب وهي باعتبار الطرفين قسمان؛ لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن نو: "أحييناه" في:
 كاستعارة اسم المعلوم للموجود؛ لعدم غنائه، ولتسم عنادية، ومنها: التهكمية والتمليحية،

فللبناء: أي بسبب بناء الاستعارة على التأويل، وهو جعل أفراد المشبه به قسمين: متعارف وغير متعارف، كما






 سحائب، أي أنامله الخمس اليت هي في المود وعموم العطايا سحائب أي يصييها على ألى أكفائه في المرب في فيهلكهم


 والمداية ما يعكن اجتماعهـا في شيء واحد. اسم المعلووم: واجتماع الوجيرد والعدم في شيء يمتّع.
 وباعتبار الجامع قسمان؛ لأنه إما داخل في مفهوم الطرفين نكو: كلما سمع هيعة طار إليها؛ فإن الجلامع بين العدو والطيران هو قطع المسافة بسرعة وهو داخحل فيهما، وإما غير داخل كما مر. وأيضا إما عامية وهي المبتذلة؛ لظهور البامع فيهما نحو : "رأيت أسدا يرمي"، أو خحاصية وهي الغريبة، والغرابة قد تكون في نفس الشبه كما في قوله: وإذا احتـــى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصر اف الزائر

وقد تحصل العامية كما في قوله:
وسالت بأعناق المطي الأباطح
إذ أسند الفعل إلى الأباطح دون المطي، وأدخل الأعناق في السير، وباعتبار الثلاثة




$\qquad$
لما مر: أي لتنزيل التضاد أو التناتض منزلة التناسب بواسطة تَليح أو هُكم على ما سبق تحقيقه في باب التنسيه.





 أو بالعس، نهذه أربعــة، والجامع يف الثلالثة الأخيرة عقلي، لكنه في القبم الأول إمــ حسي أو عقلي أو يغتلف، فيصير ستا.

والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، وهما حسيان، والبامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر، وإما يختلف كقولك: "رأيت شمسا"، وأنت تريد إنسانا
 مَرْقَدِنَاهُ (يسس:هr)؛ فإن المستعار منه الرقاد، والمستعارله الموت، والبحامع عدم ظهور الفعل، والحميع عقلي، وإما مختلفان، والحسي هو المستعار منه نحو: وِهَاصْدَعْ بِمَا

 حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَهِمُ (الماقة:ا (1)؛ فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسّي، والمستعار منه التكبَرُ، والبـــــمع الاستعلاء المفرط وهما عقليان. وباعتبار اللفظ قسمان؛ لأنه
 فالتشبيه يي الأولين لمعىن المصدر، وي الثالث لمتعلق معناه، كابلعرور في "زيد في نعمة" .

 ووجه الثنبه بعضه حسي وهو حسسن الطلعة، وبعضه عقلي وهور نباهة الشا الشأن.

 كما سيجيء. اسم جنس إلح: اللراد باسم البنس هنا ولا ولا اسم غير علم على كثير من غير اعتبار وصف من الأوصاف أو على بكرد معنى، كالأسد - وهو اسم عين - إذا استعير للرجل الشحاع، و"تتل" وهو اسم معنى إذا استعير للضر با الشئديد.

 متجددة غير متقررة، ودون الحروف؛ لأنا روابط وآلات، فلا تكورن موصوفة أصلا

فيقدر في "نطقت الحال" و"الحال ناطقةٌ بكذا"؛ للدلالة بالنطق. وفي لام التعليل نو :
 الالتقاط بعلته الغائية، ومدار قرينتها في الأولين على الفاعل نوي: "نطقت الحال بكذا"، أو المفعول نحو:
قتل البخل وأحيى السماحا
ونحو:

 مطلقة: وهي مالم تقرن بصفة ولا تفريع، والمراد: المعنوية لا النعت النحوي. وبجرّدة: وهي ما قرن بما يلايم المستعار له كقوله:


 أصليه، وئ الفعل والصفة تبعية، وإن أطلت النطق على الدلالة لا باعبار التشبيه، بل باعتبار أن الدلالة لازمة له، يكرن بازا مرسلا
للعداوة: أي يقدر تشيه العداوة والمزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته أي علة الالتقاط الغائية كالهبة والتبي ئي الترتب

 في الأولين: أي الفعل وما يشئت منه.

 والمستعار منه، غو: عندي أسد.

غمر الرداء إذا تَبَسَّمَ ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال ومرشحة: وهي ما قرن .ما يلايم المستعار منه نحو:

للى أسد شاكي السلاح مقذف لـ لـ لـلم والترشيح أبلغ؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة، ومبناه على تناسي التشبيه، حت إنه يبي على علو القدر ما يُبْنى على علو المكان كقوله: ويصعد حتى يظن البهول بأن له ونحوه ما مر من التعجب والنهي عنه، وإذا باز البناء على الفرع مع الاعتراف


 ونغاه بالربح والتشارة اللذين هما من متعلقات المات المستعار منه أي الاشتراءا

 المقذف هذذا المعنى يلايم المستعار له والمستعار منه جميعا.





 والترشيح أبلغ: من الإطلاق والتهريد وبحموعهما. ما يبنى: الذي يستعار له علو المكان. ويصعد: استعار الصعود
 له حاحة في السماء. ونخوه: أي مثل البناء على علو القدر.

بالأهسل كما في قـــوله:
هي الشمس مسكحــنها في السماء فَعزّ الفؤاد
فلن تستطيع إليها الصعودا ولن تستطيع الليك النز
فمع جححده أولى.
وأما المركب فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة، كما يقال للمتردد ين أمر: "إين أراك تقدم رِجلا وتؤخر أنخرى"، وهذا التمثيل على سبيل الاستعارة، وقد يسمى التمثيل مطلقا، ومت فشا استعماله كذلك سمِّي مثالا، ولفذا لا تغير الأمثال.

فصل
قد يضمر التشبيه في النفس، فلا يصرح بشيء من أر كانه سوى المشبه، ويدل عليه
بالأصل: وذلك لأن الأصل في التشبيه وإن كان هو المثبه به من جهة أنه أتوى وأعرف، إلا أن المثبه هو الأصل من







 ولمذا: أي ولكون المثل تمثيال فشا استعماله على سبيل الاستعارة لا تغير الأمثال؛ لأن الاستعارة يبي ألما



 المثبه به فإنا هي في التشبيه والاستعارة بالكناية وغيره.

بأن يثبت للمشبه أمر يختص بالمشبه به، فيسمى التشبيه استعارةً بالكناية، أو مكنيّا
عنها، وإبثات ذلك الأمر للمشبه استعارةً تخييليةً كما في قول المذلي: وإذا المنية أَنُشبَتْ أظفارها شبّه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نيّ نفّاع وضرّارّار، فأثبت لما الأظفار التي لا يكمل ذلك فيه بدوها، و كما في قول الآخر:
ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلـا شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود، فأثبت لما اللسان الذي به قوامها فيه، و كذا قول زهير:
 أراد أن ييّن أنه تَرَك ما كان يرتكبه زمن المبة من المهل والغي، وأعرض عن معاودتها
 فأْمْلَت آلاها، فأثبت له الأفراس والرواحل، فالصبا من الصبوة بمعنى الميل إلى المهل
 أو الأسباب التي قلما تُتآخذ في اتباع الغي إلا أَوَان الصبا، فتَكون الاستعارة تحقيقية.

فيسمى التشبيه: هذا تفسير الاستعارة بالكناية عند الصنف هئه، وأما عند البمهور نهو أن لا يصر حبذ بذكر المستعار،

 اللسان للحال استعارة تخيلية. معاودته: الضمير في "معاودته" و"آلاته" ير يرع إلى ما كال كان يرتكبه.


 والرواحل تعقيقية؛ لتحقت معناما عقلا إذا أريد ها المواعي، وحسا إذا أريد هِا أسباب التباع الغي من المال والمال.

فصل
عرف السكاكي الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما وضعت له من غير تأويل في الوضع، واحترز بالقيد الأخير عن الاستعارة على أصح القولين؛ فإفا مستعملة فيما وضعت له بتأويل. وعرّف البماز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما وضعت اضت لها له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب، مع قرينة مانعة عن إرادته، وأتى بقيد "التحقيق"؛ لتدخل الاستعارة على ما مر.
 لا بد منه في تعريف الحقيقة، وقسم الملاز اللغوي إلى الاستعارة وغيرها، وعرف الاستعارة بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الآخر ملعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، وقسمها إلى المصرح ها والمكين عنها، وعنى بالمصرح بها أن يكون المذكور


على أصح القولين: وهو القول بأن الاستعارة باز عقلي؛ لكوها مستعملة في غير الموضوع عله المقيقي، فيجب الاحتراز

 وضعت له بالتأويل لا بالتحقيق، فلو مل يقيد الوضع بالتحقيق، لم تدخل هي في التعريف؛ لألها مستعملة في غير ما وضعت له بالتأويل. ورد بأن الوضع إلخ: وجوابه أن تقيد الوضع في تعريف المقيقة بعدم التأريل، ويْ تعريف الباز بالتحقيق لزيادة

 هذا الاعتراض عليه أيضا. مدعيا دخول المشبه إلح: كما تقول: في المسام أسد، وأنت تريد به الرجل الشهاع الماع مدعيا أنه من جنس الأسدل،
 السبعية لها، فتبتت لما ما يختص السبع المثبه به، وهو الأظفار.

وفسر التحقيقية بما مَرّ وعد التمثيل منها، ورُدَّ بأنه مستلزم للتر كيب المنافي للإفراد.
 "الأظفار" في قول الهذلي: فإنه لما شَبَّه المنيةَ بالسبع في الاغتيال، أخلذ الوهم في تصويرها بصورته، واختراع لوازمه لها، فاخترع لها صورة مثل الأظفار، ثم أطلق عليه لفظ الأظفار. وفيه تعسُّفٌ، ويخالف تفسير غغيره لها بجعل الشيء للشيء،
 وعنى بالمكني عنها أن يكون المذكور هو المشبه، على أن المراد بالمنية السبع بادعاء
 وضع له تحقيقا، والاستعارة ليست كَذلك، وإضافة نحو الأظفار قرينة التشبيه، واختار رد التبعية إلى المكين عنها بمعل قُرينتها مكنيا عنها، والتبعية قرينتها على شخو

قوله في المنية وأظفارها اليعا
بما مر: أي .ما يكرن المثبه المتروك متحققا حسا أو عقلا. ورد: أييعد التمثيل من الاستعارة التحقيقية؛ لان التمثيل


 استعارة بحازا مفردا. تعسف: أي أخذ إل غير الطريق؛ لما فيه من كثرة الاعتبارات التي لا يدل عليها دليل ولا ئس إليها حاجة.
 استعارة،


 فسرها بأن تذكر أحد طري التشبيه وتريد به الطرف الآخر.

وردَّ بأنه إن قَدّر التبعية حقيقة لم تكن تخييلية؛ لأفا مجاز عنده، فلم تكن المكين عنها مستلزمة للتخييلية، و ذلك باطل بالاتفاق، وإلا فتكون استعارة، فلم يكن ما ذهب

إليه مغنيا عما ذكره غيره.
فصل
حسن كل من التحقيقية والتمثيل برعاية بحهات حسن التشبيه، وأن لا يُشَمَّ رائحته لفظا، ولذلك يُوصّى أن يكون الشبه بين الطرفين جليّا؛ ليلا يصير إلفازا، كما لو قيل: "رأيت أسلا"، وأريد إنسان أَبْنر، و "رأيت إبلا مائة لا بحد فيها راحلة"، وأريد الناس، وبذا ظهر أن التشبيه أعمّ محاّلا، ويتصل به أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين . . لأهنا بجاز ! الخ: أي عند السكاكي؛ لأنه جعله من أقسام الاستعارة المصرح هـا المفسرة بذكر المشبه به وإرادة المشبه، إلا أن المشبه فيها يجب أن يكون مما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل وهما، فتكون مستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق، فتكون بحازا. وإلا: أي وإن لم يقدر التبعية التي جعلها السكاكي قرينة المكين عنها حقيقة، بل قدر ها بعازا فتكون إلخ. ما ذهب إليه: من رد التبعية إلى المكين عنها. عما إل: من تقسيم الاستعارة إلى التبعية وغيرها؛ لأنه اضطر آخر الأمر إلى القول بالاستعارة التبعية، والملواب مذكور في الشرح. وأن لا يشم: أي وبأل لا لا يشم شيء من التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ؛ لأن ذلك يبطل الغرض من اللا لاستعارة، أعني ادعاء دخول المشنبه في جنس المشبه به؛ لما في التشبيه من اللدلالة على أن المشبه به أقوى في وجه الشبه. ولذلك: أي ولأن شرط حسنه أن لا يشم رائحة التشبيه. إلغازا: ججع لغز أي تعمية إن روعي شرائط الحسن و لم يشم رائحة التشبيه، وإن لم تراع فات الحسن. رأيت أسدا: فإن وجه الشبه بين الطرفين خحفي؛ لأن صفة البخر في الأسد غير بينة ولا معرفة. ورأيت إبلا إخل: من قوله

المرضى المنتخب من الناس في عزة وجوده كالمنتخبة التي لا تو جد في كينير من الإبل ولي

 جلني، فتصير الاستعارة إلغازا، كما في المثالين المذكورين.

حت اتحدا - كالعلم والنور، والشبهة والظلمة -، لم يحسن التشبيه، وتعيّنت الاستعارة. والمكي عنها - كالتحقيقية والتخييلية -، حسنها بحسب حسن المكني عنها.

فصل
وقد يطلق الجاز على كلمة تغير حكم إعرابها بذف لفظ أو زيادة لفظ، كقوله تعالى:
 الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه، فظهر أفا تخالف الماز من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه. وفُرِّق بأن الانتقال فيها من اللازم وفيه من الملزوم، و رُدَّ بأن اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه، وحينئذ يكون الانتقال من الملزوم، وهي ثلالة أقسام: الأولى: المطلوب ها غير صفة ولا نسبة، فمنها ما هي معىن واحد، كقوله:

لم يحسن التشبيه: لأن التشبيه ينائ اتحادهما؛ لأنه يدل على ترة المشبه به، وتعينت الاستعارة؛ لأن مبناها على



 هو الأعراب. مع جواز إرادته: أي إرادة ذلك المعن مع لازمه، كلفظ "طريل النحاد" للمراد به "طريل القامة"، مع جواز أن يراد حقيقة طول النجاد أيضا. الالتقال فيها: أي في الكناية من اللازم إلم الملزوم، كالانتقال من طرل النجاد إلى طول القامة، وئ الباز


 الللازم ملزوما، يكون الانتقال من اللملوم إلى اللازم، كما في الجاز، فلا يتحقق الفرق. ولا نسبة: أي نسبة الصفة إل الموصوف.

والطاعنين بحامع الأضغان
ومنها ما هي بمموع معان كقولنا - كناية عن الإنسان -: "حَيٌّ مستوي القامة، عريض الأظفار". وشرطهما الاختصاص بالمكي عنه. الثانية: المطلوب بها صفة، فإن
 بناده" و"طويل النحاد"، والأولى ساذجة، وين الثانية تصريح مَّا؛ لتضمن الصن الصفة الضمير، أو خفية، كقولمم - كناية عن الأَبْبَه -: "عريضُ القفا". وإن كان كان بواسطة فبعيدة، كقولم: "كثير الرماد" كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور، ومنها إلى كثرة الطبائخ، ومنها إلى كثرة الأكلة،

ومنها إلى كثرة الضيفان، ومنها إلى المقصود. الثالثة: المطلوب هِا نسبة، كقوله: إن السماحة والمروءة والندى في قُـبَّة ضُربتْ على ابن الحَشْرْ فإنه أَرَاد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج هذه الصفات، فترك التصريح بأن يقول: إنه مختص ها أو نخوه إلى الكناية، بأن جعلها في قبة مضروبة عليه، ونحو قولم: ...........





 عريض القفا: فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفر اط، يقال: دليل الغباوة، وفيه نوع خفاء لا لا يطلع عليه كل أحد.




"البد بين ثوبيه والكرم بين بُرديه". والموصوف في هذين القسمين قد يكون غير مذكور


 الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإماء وإشارة، والمناسب للعرضية التعريض،
 الإيماء والإشارة. ثم قال: "والتعريض قد يكون الريّ بعازا كقولك: "آذيتَي فستعرف" وأنت تريد إنسانا مع المخاطب دونه، وإن أردكّما جميعا كان كناية، ولَا بُدَّ فيهما من قرينة

## فصل

أطبق البلغاء على أن الباز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء بينة، وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه؛ لأفا نوع من البهاز.

الجد: أثبت الجمد للثوين بكونه ينهما، لا يتجاوز عنهما مع تخصيص الثوبين بالمملوح بإضافتهما إليه، وكذا الكرم يمن برديه. المسلم إلخ: فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤي، وهوغير مذكور في الكالام. تتفاوت: إنا تالل:
 الوسائط وكنرها.
التلويح: لأن اللثويح هو أن تشر إلى غيرك من بعيد. خفاء الرمز: لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الـئفية.
 لو لم تكن قرينة لا أمكن فهم المراد. فهو إلخ: لأن وجود الملزوم شاهد لوجود اللازم ولا شك أن دعوى الشيء بينته أبلغ ين إثباته من دعواه بلا بيتهـ
 مستعمل في ما وضع له، ولأن في التصريح بالتشبيه اعترافا بكون المشبه به أكمل من المشبه في وجه الشبّه، على ما تقرر في باب التشبيه.

الفن الثالث علم البديع
وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. وهي ضربان: معنوي ولفظي. أما المعنوي فمنه المطابقة، وتسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين المتضادّين أي معنيين متقابلين في الجملة، ويكون بلفظين من نوع ع الميمن نحو :




 تَردَّى ثياب الموت حُمْرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خُوْر
 بعد رعاية المطابقة: وهو إشارة إلى علم المعاني. توله: "وضوح الدلالال"، أي الخلو عن التعقيد اللعنوي، وهو إشارة إلى





 القتل، وبالثاني الكناية عن دخول الجنة.


 لا يقابل البكاء، إلا أنه تد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء.

لا تعجي يا سَلْمُ من رجل المشيبُ برأسه فبكى ويسمى الثاني إيهام التضاد، ودخل فيه ما يختص باسم المقابلة، وهي أن يؤتى .معنيين متوافقين، أو أكثر .ما يقابل ذلك على الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل نحو:侵
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتَمعا وأقبح الكُفر والإفلاس باللــرجل ونحو:
 الله تعالى، كانَّه مستغن عنه فلم يتّق، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتّق. وزاد السكاّكي: وإذا شرط ههنا أمرّ، شُرط ثَمّه ضده كهاتين الآيتين؛ فإنه للا جعل التيسير مشتر كا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق، جعل ضده مشتر كا بين أضدادها. ضسك المشيب: أي ظهر ظهورا تاما، فبكى ذلك الرجل، فظهور المشيب لا يقابل البكاء، إلا أنه قد عبر عنه

 فليضحكوا: أتى بالضحك والقلة المتوافقين ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين لمما. ما أحسن الدين: أتى بالحسن والدين والغنز ثم ما يقابلها من القبح والكفر والأفلاس على الترتيب. للعسرى: أتى بأربعة أشياء الإعطاء
 ذكر في المتن، والتكذيب يقابل التصديق، والتعسير يقابل التيسير. وإذا شرط: نعلى هذا لا يكون قوله: "أحسن الدين والدنيا" من المقابلة؛ لأنه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع، ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضدهـ بين اضين اضدادها: وهي البخل والاستغناء والتكذيب.

ومنه مراعاة النظير، ويسمى التناسب والتوفيق أيضا، وهي جمع أمر وما يناسبه لا

 ومنها ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكام مبا يناسب ابتداءه في

 ويسمى إيهام التناسب. ومنه الإرصاد، ويسميه بعضهم التسهيم، وهو أن يبعل قبل العجز من الفقرة، أو من البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي، نحو قوله تعالى:
 إذا لم تستطع شيئا فذعه وباوز إلى ومنه المشاكلة: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره؛ لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، فالأول نحو قوله:

بالتضاد: والناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما مقابلا للآخر، وهنذا القيد يخرج الطباق، لكن بقي المشاكي كلة، فلا









قالوا اقترح شيئا بند لك طبخه فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا
 السَّ النفوس. والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمّونه "معمودية"، ويقولون: إنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بالله بــ"صبغة الله"؛ للمشاكلة هذه القرينة. ومنه المزاوجة: وهو أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء

إذا ما فَى النَّاهي فَلَجّ بي الهوى أصاخت إلى الواشي فلجّ بها الهجر ومنه العكس، وهو أن يقدم جزء في الكالام على جزء، ثم يؤخر، ويقع على .... اقترح: من اتترحت عليه شيئا إذا سأله إياه من غير روية وفكر، وتوله: "بخد" بعزوما على أنه جواب الأمر من الإجادة،


 المشاكلة؛ ولأجل هذا الختار صاحب "الكشاف" في وجه المشاكلة أنه عبر عن "لا أعلم معلومك" بـ الها "لا أعلم ما في

نفسك"؛ لوترع التعبير عن "تعلم معلومي" بــ"تعلم ما في نفيسي". يطهر النفوس: فيكون "اكمنا" مشتملا على تطهير الله تعالى لنفوس المؤمنين دالا عليه، فيكون "صبعة الله" بمعنى








وجوه: منها: أن يقع بين أحد طرفي الجمملة وما أضيف إليه، نحو : عادات السادات سادات العادات. ومنها: أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، نحو : اوُيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيِت وَيُخْرِجُ الْمِيِّتَ منَ الْحَيِّهِ (الروم:19) . ومنها أن يقع بين لفظين في طرفي
 وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة، كقوله:
قف بالدّيار اليت لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح ومنه التورية، ويسمى الإيهام أيضا، وهو أن يطلق لفظ له معنيان: قريبٌ وبعيلّ، ويراد البعيل، وهي ضربان: بعردة، وهي التي لا بتحمع شيئا مما يلايم القريب، نحو:多 (الذريات:をV). ومنه الاستخدام: وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحلـهما، ثم بضميره الآخر، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما، ثم بالآخر الآخخر، فالأول: كقوله:



 فيه التنبيه على ذهوله لاستيلاء المزن.




 أحدها المطر والآخر النبات، وأريد بلفظ السماء المعنى الأول وهو المطر، وبضمير السماء المعنى الآخر، وهو المنبت بقرينة "رعيناه".
 ومنه اللفُّ والنشر، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثم ما لكل واحد من غير تعيين ثقة، بأن السامع يرده إليه، فالأول ضربان؛ لأن النشر إما على ترتيب

(القصص:VY)، وإما على غير ترتيبه، كقوله:
 والثاني: نحو قوله تعالى: (البقرة:11) أي قالت اليهود: "لن يدخل البنة إلا من كان هودا"، وقالت النصارى:

والثاني: وهو أن يراد بأحد ضميريه أحد اللعنين وبالضمير الآخر معناه الآخر . فسقى الغضا: [اسم ششهر واسم



 جعل لكم: ذكر المتعدد على التفصيل وهو الليل والنهار ورد بالسكون إلى الليل، والابتغاء إلى النهار على ترتيب اللف، وفيه تال فردوسي الطرسي بيت:





 والنشر مفصلا، ولك أن بَعل تول الفريقين كأنه لف بين القولين في "تالوا"، أي قالت اليهود وتالت النصارى.
"لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى"، فلفّ؛ لعدم الالتباس؛ للعلم بتضليل كل فريق
صاحبه. ومنه المجع: وهو أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، كقوله تعالى:
 إن الشباب والفراغ والبلدة مفسدة للمرء أيّ مفسدة ومنه التفريق: وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره، كقوله: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخــــاء فنوال الأمير بَدْرَةُ عين ون الغمام ومنه التقسيم: وهو ذكر متعدد، ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، كقوله: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلّان عير اللمي والوتد هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد ومنه الجمع مع التفريق: وهو أن يدخل شيئان في معن، ويفرق بين جهي الإدخال، كقوله: فوجهك كالنار فيو وئها

الهل والبنون: جمع يين المال والبنون في حكم واحد، وهو زينة الليوة الدنيا. فنوال الأمير: فبان النوالين من
 بدرة عين: البدرة: عشرة آلاف درهم، والعين: الدينار.



 فوجهك إلخ: شبه وجه اللميب وتلب نفسه بالنار فأدخلهما في التشبيه، وفرق بين وجهي التشبيه بالضوء واللر.

ومنه الجمع مع التقسيمه، وهو جمع متعدد تحت حكم، ثم تقسيمه أو العكس، فالأول كقوله: حت أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا والثاني كقوله:
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهـم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الحلائق فاعلم شرها البدع



 (هود:ه•1-1•). وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين: أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل ما يليق به، كقوله: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأفم ومن طول ما التثموا مرد

أرباض خرشنة: أرباض: همع ربض هو ماحول المدينة، وخرشنة: بلد من بلاد الروم. تشقى به الروم: جمع هنا




 لأن الزفير إدنال النفس، والشهيق إخراجه. السماوات والأرض: أي سماوات الآخرة وأرضها.

ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شَدُّوا قليل إذا عدوا

 ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة؛ لكمالها فيه، وهو أقسام: منها: نحو قولمم: لي من فلان صديق هميم أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر

مثله فيها. ومنها: نحو قولمم: لئن سألت فلانا لتسألن به البحر . ومنها: كو قوله:

 الخلنل. ومنها: نو قوله: ولئن بقيت لأرحلن بغز توه الغنائم ثقال إل: ذكر في البيت أربعة أحوال، وأضاف إل كل واحد منها ما يليق بأن أضاف إلى الثقل حال الملاقاة،










 قيل "لي من فالان صديق حميم"، فلا يكون قسما آخر، وفيه نظر؛ لـصول التحريد، وتمام المعن بدون هذا التقدير .

وقيل: تقديره: أو يموت مين كريم. وفيه نظر. ومنها: نحو قوله:
يا خير من يركب المطي ولا كأسا بكف من بخلا
ومنها مخاطبة الإنسان نفسه كقوله:
لا خيل عندك تِديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الـلال
ومنه المبالغة المقبولة، والمبالغة: أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا؛ لئلا يظن أنه غير متناه فيه. وتنحصر في التبليغ والإغراق والغلو؛ لأن المدعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ، كقوله: فعادى عداء بين ثورِ ونعجة دراكا فلم ينضح .ماء فيغسل وإن كان ممكنا عقلا لا عادة فإغر اق، كقوله: ونکرم جارنا ما دام فينا مالا وهما مقبولان، وإلا فغلو، كقوله:

وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لـت

ولا يشرب إلخ: أي يشرب الكأس بكف البواد، انتزع منه جواذا يشرب هو بكف على طريق الكناية؛ لأنه
 لا خيل: انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في نقد الميل والمال وخاطبه. فلم ينضح: أي لم يعرق فير فلم يغسل،


 عقلا ولا عادة؛ لامتناع أن يكون مُكنا عادة متنعا عقلا؛ إذ كل مككن عادة مُكن عقلا ولا ينعكس، فغلو. لتخافك النطف: فإن بخانة النطف الغير المخلوقة غير ممكنة عقلا وعادة.

والمقبول منه أصناف: منها: ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة، نحو: "يكاد" في قوله
 حسنا من التخييل، كقوله:

عقدت سنابكها عليها عثيــرا $\quad$ لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا
وقد اجتمعا في قوله:
يخيل لي أن سمر الشهب في الدجى وشـي
ومنها: ما أخرج مخرج المزل والملاعة، كقوله:

أسكر بالأمسِ إن عزمت على الشر ج ومنه: المذهب الكلامي، وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكالام، نحو:


يكاد: فإن لفظ يكاد يقرب ما دخل عليه وهو توله: "زيتها يضيء" إلى الصحة؛ لأنه لولاه ملم يصح عقلا وعادة




حسن، وقد بلغ غاية في الغلو وحسن التحليل تول نظامي الگُنجوي حيث قال تال بيت:


عثيرا: ومن لطائف العلامة في "شرح المتاح" العئير : الغبار، ولا يفتح فيه العين.




 الذي ها عليه، فكذا الللزوم وهو تعدد الآلهة.

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغشّ وأكذب ولكني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم أحكّم في أموالهم وأقرب كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم فلم ترهم مدحهم لك أذنبوا ومنه: حسن التعليل: وهو أن يدَّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي، وهو أربعة أضرب؛ لأن الصفة إما ثابتة قصد بيان علتها، أو غير ثابتة أريد إثباهًا. والأولى إما أن لا يظهر لها في العادة علة، كقوله: لم يمك نائلك السحاب وإثا حــمّت به فصبيبها الرحضاء أو يظهر لها علة غير المذكورة، كقوله: .............................................

ومذهب: أي موضع الذهاب للحاجات. وأربر : أي أصير رفيع المرتبة عندهم. كفعلك: روي أن الواشي بلغ إلى







 المذكورة علة حقيقة، فلا يكون من حسن التعليل.

فإنّ قتل الأعداء في العادة لدفع مضرفّم، لا لما ذكره. والثانية: إما ممكنة، كقوله: يا واشيا حسنت فينا إساءته فإن استحسان إساءة الواشي ممكن، لكن للا خالف الناس فيه، عقبه بأن حذاره منه بحى أنسانه من الغرق في الدموع. أو غير مككنة، كقوله: لو لم تكن نية الجوزاء خحدمته الم أيت عليها عقد منــتطق وألمق به ما بين على الشك، كقوله: كأن السحاب الغر غيّن تحتها حبيبا فما ترقا لهن مدامع ومنه: التفريع، وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر، كقوله:


 لما ذكره: وهو الاحتراز عن أخحلاف ما تـــرجو الذياب. والثانية: أي الصفة الغير الثابتة اليت أريد إثباها. لكن لما خحالف إحخ: هذا استدراك من قوله: ممكن أي لما خحالف الشاعر الناس في استحسان أساءة الواشي حيث لا يستحسنه الناس، عقب الشاعر استحسان إساءة الواشي بنا إنسان عيني من الغرق في الدمو ع؛ لأن خوفه منه منعه من البكاء فسلم إنسانه من الغرق.
 المصراع الثاني، وعللها برؤية عقد النطق عليها، و"لو" ههنا للإستدلال بانتفاء الثاني على انتفاء الأول؛ ليصلح المثال لصفة غير ممكنة، وفي هذا المقام بحث ذكره العلامة في الشُرح. منتطق: الانتطاق: شد النطاق في الوسط، وحول الجوزاء كواكب يقال ما: نطاق الجوزاء. كأن السحابِ: علل على سبيل الشك نزول المطر من المّ السحاب بأفا



أحلامكم لسقـــام البمهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب ومنه: تأكيد المدح .ما يشبه الذم، وهو ضربان: أفضلهما: أن يستثن من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها، كقوله:
 أي إن كان فلول السيف عيبا، فأثبت شيئا منه على تقدير كونه منه، وهو محال، فهو في المعن تعليق بالعال، فالتأكيد فيه من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، وأن الأصل في
 فإذا وليها صفة مدح، جاء الثأكيد. والثاني: أن يثبت لشيء صفة مدل بأداة الاستثناء تليها صفة مدح أخرى له، نوو: "أنا أفصح العرب بيد أني من قريش". أحلامكم: أي عقولكم، وذلك الأمر في البيت المخاطبون، والتعلق به هو الأحلام والدماء، والدكم هو الشفاء،


 وأطعمت للمكلوب برئ.



 أصلا. هو الاتصال: وذلك للا تقرر في موضعه من أن الاستثناء المنقطع بحاز .





وأصل الاستثناء فيه أيضا أن يكون متصلا كالضرب الأول، لكنه لم يقدر متصلا، فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني، ولفذا كان الأول أفضل. ومنه ضرب آخر،


كالاستثناء، كما في قوله:
هو البدر إلا أنه البحر زاخرا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل ومنه: تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو ضربان: أحدهما: أن يستثن من صفة مدر منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولا فيها، كقولك: فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. وثانيهما: أن يثبت للشيء صفة ذم، وتعقب بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى له، كقوله: فلان فاسق إلا أنه جاهل . وتحقيقهما على قياس ما ما مر. ومنه الاستتباع: وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر، كقوله:
 مدحه بالنهاية في الشجاعة على وجه استتع مدحه بكونه سببا لصلاح الدنيا ونظامها. وفيه أنه فـب الأعمار دون الأموال، وأنه لم يكن ظاللا في قتلهم. ضرب آخر : وهو أن يؤتى بمستثن فيه معنى المدح معمولا للفعل فيه معن الذم. هذا الباب: أي باب تأكيد المدح




 لنفسك وأعطيت الليوة بقدرها في الدنيا، نخلدت لمنيت الدنيا من كل مهنأ من أهاليها وغيرهم بخلودك كيها مدحه إلt: حيث جعل قتلاه بيث يخلد وارث أعمارهم.

ومنه: الإدماج: وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، فهو أعم من الاستباع، كقول: أقلب فيه أجفاني فإنه ضمن وصف الليل بالطول الشكايةَ من الدهر . ومنه: التوجيه: وهو إيراد الكالام

محتملا لوجهين غختلفين، كقول من قال لأعور:
ليت عينيه سـنـواء
السكاكي: ومنه متشاهاتات القرآن باعتبار. ومنه الهزل الذي يراد به الجد، كقوله: إذا مــــا تيمي أتـــاك مفاخـــرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب ومنه بتاهل العارف، وهو - كما سماه السكاكي -: سوق المعلوم مساق غيره
لنكتة، كالتوبيخ في قول الخنارجية:

أيا شجر الحابور ما لك مورِقا كأنك لم بتزع على ابن طريف
والمبالغة في المدح، كقوله:
أَلْمْع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالـــمنظر الضاحي
أقلب إلح: المعن أين أبيت الليل ساهر أقلب أجفاني فيه وأكثر طبقها وفتحها، كأين أعد ها ذنوب الئ الدهر






 تخيلت أن الأرض وما عليها يعرف حالما فناطبت الشُشر بما خاطبت.

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء والتدله في الحب في قوله:
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر ومنه: القول بالموجب، وهو ضربان: أحدهما: أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فتثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له أو انتفائه عنه، نور :

 يحتمله بذكر متعلقه، كقوله:
قلت ثقّلت إذا أتيت مرارا قالق بالت بالت بالأيادي ومنه: الاطراد، وهو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلف، كقوله: ...........................................................

أقوم: يعلم الشاعر تطعا أفم رجال، لكنه بالع في النم حيث بَاهمل عن أفم ذكور أوإناث. ليلاي إلح: بُحاهل لتحيره في
 كلام الغير أي المانفين كتاية عن شيء أي عن فريقهم، و"الأذل" كناية عن اللئمنين، وأثبت المانفقون لفريقهم حكما
 ورسوله وللمومنين من غير تعرض لكبوت ذلك الـكم الذي هو الإخراج لذلك الغير أعئي اللة ورسوله واللؤمنين الموصوفين بالعزة ولا لنفيه عنهم.

 المذمرم، أي على الثقيل كاهله أي عاتقه بالأيادي، ولفظ ثقلت يكتمله بسبب ذكر قوله: بالأيادي الني هو متعلق ثقلت؛ لانه مفعوله.

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعــتيبة بن المارث بن شهاب
وأما اللفظي فمنه الجناس بين اللفظين، وهو تشاهههما في اللفظ. والتام منه: أن يتفقا في أنواع الخروف، وفي أعدادها، وفي هيئاتا، وفي ترتيبها، فإن كانا من نوع
 (الروم:00)، وإن كانا من نوعين سمِّي مستوفن، كقوله:
ما مات من كرم الزمان فإنه يمى لدى يميى بن عبــــد الله وأيضا إن كان أحد لفظيه مر كبا، ممي جناس التركيب، فإن اتفقا في الخط، خص

باسم المتشابه، كقوله:

وإلا خص باسم المفروق، كقوله:
كلكم قام قألا

 الغسنة للكلام. أنواع الحروف: فكل من الحروف التسعة والعشرين نوع على المى حدية.


 جميع ما ذكر من نوع واحد من أنواع الكلمة كاسيمن أو نعلين أو حرفين، سمى مانلا باللا بريا على اصطلاح المتكلمين من أن الممائلة هي الاتحاد في النوع.


 باسم المفروق؛ لإتراتهما في الئط.

وإن اخحتلفا في هيئات الحروف فقط يسمى محرفا، كقولم: "جبة البُرد جنة البرد"،
ونحوه "الحاهل إما مفْرط أو مفرّط"، والحرف المشدد في حكم المخففف، كقولمم: "البدعة شَرَك الشُرْك". وإن اختلفا في أعدادها، يسمى ناقصا، وذلك إما بحرف في الأول، مثل:

في الوسط، نحو: "جدِي جهْدي"، أو في الآخر، كقوله:
يمدون من أيل عواصٍ عواصـم
وربعا سمي هذا مطرفا. وإما بأكثر، كقولها:
إن البكاء الشفا
ور.عا سمي هذا مذيلا.

لو جاملنا: فالأول مركب من "حام" وهو القدح ومن "لنا"، والثاني فعل ماض من الجاملة وهي المعاملة بالجميل. وإن اختلفا: معطوف على ما تقدم من حيث المعني، تقديره: لفظا البُناس إن اتفقا في أنواع الحروف وغيرها سمي تاما، وإن اختلفا في هيئات الحروف سمي يحرفا.

 واحدا، والمشدد يف الصورة كالمخفف. البدعة: وقد يكون الاختلاف بالمر كة والسكون جميعا، كقرومم: البدعة




 والحاء. مذيلا: لوقوع الاختلاف في الذيل.

وإن اختلفا في أنواعها فيشترط أن لا يقع بأكثر من حرف، ثم الحرفان، إن كانا متقاربين سمي مضارعا، وهو إما في الأول، نكو : "بييني وبين كنّي ليل دامس وطريق
 نحو: "الحيل معقود بنواصيها الحير". وإلا سمي لاحقا، وهو أيضا إما في الأول، نحو :


 لأوليائه، حتف لأعدائه"، ويسمى قلب كل، ونـ، ونو: "اللهم استــر عوراتِ اتنا، وآمن روعاتنا"، ويسمى قلب بعض. وإذا وقع أحدهما في أول البيت، والآخر في آخره سمي مقلوبا مُجنّّحا، كقوله:
لاح أنـــوار المدى من كال



فيئترط: وإلا لبعد بينهما التشابه، ولم يق التحانس كلفظي "نصر" و"نكل". دامس و طريق وين إلخ: فالدال والطاء

 غيتلفان بالماء واللام ويين خرير جهما تباعدا

 تباعد. تجنيس القلب: بأن وقع الحرف الآخر من الكلمة الأولى أولا من الكلمة الثانية والذي قِله ثانلانيا، وهكذا

 للبيت. كل حال: فإن "لاح" و"حال" مقاربان. أحد المتجانسين: ولنظ سبا وبنا غختلفان بالسين والنون وقرب أحدها من الآخر.

 على الصدر، وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين أو الملحقين


 أن يكون أحدهما في آنر البيت، والآخر في صدر المصراع الأول، أو حشوه، أو آخره، أو صدر المصراع الثاني، كقوله:

سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الـــندى بسريع
وقوله:
 وقوله:
من كان بالبيض الكواعب مُغْرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما
فأقم: فإن "أتم" و"القيم" مشتقان من قام يقوم. قال إلخ: فإن "قال" و"تالين" يممعهما مشاكهة الاششتقاق، أو

 دون المعن، أو الملحقين كمما أي اللفظين اللذين يجمعهما الاشتقاق أو شبه الاشتقاق. ونحو قال إلخ: في الملحقين؛ لشبه الاشتقاق. صدر المصراع: نيصير الأقسام ستة عشر حاصلة من ضرب أربعة في أربعة، والمصنف منيّه، أورد ثلثة عشر مثالالا


 الاصراع الأول، والكواعب: جمع كاعب وهي ابلمارية حين يدو ثديها للنهود.

وإن مل يكن إلا معرّج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها
وقوله:
دعالي من ملامكما سفاها $\quad$ فداعي الشوق قبلكما دعاني
وقوله:
وإذا البلابل أفصحت بلغاهًا فأنف البلابل باحتساء بلابل
وقوله :
فمشغوف وم بآيات المثات $\quad$ المثاني
وقوله:
فلاح أن ليس فيهم فلاح
وقوله:
ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نرى لك فيها
وإن لم يكن إخا: وهذا فيما يكون المكرر الآخر في صدر الالصراع الثاني، والمعن: تليل التعريج في الساعة ينفعئ

 في حشو المصراع الأول؛ لأن صدره هو ترله: و"إذا" والمقصود بالتمثيل هو البلابل الثالث بالثيا بالنسبة إلى الأول. فمشغوف إح: هذا فيما يكون المتجانس الآخر في آنر آنر المصراع الاع الأول.
 بالمتحانسين اشتقاقا في صدر الانصراع الأول.

وقوله:
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم $\quad$ والعذب يهجر للإفراط في الخصرِ
وقوله:
فلـع الوعيد فما وعيدك ضائري أطنـــين أجنحة الذّباب يضـــير
وقوله:
وقد كانت البيض القواضب في الوغى بواتر فهي الآن من بعده بتر
ومنه: السجع، قيل: هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد، وهو معى قول

 فإن كان ما في إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية، فترصيع، نوو : إحان

وقوله إلا: الللحق الآنر اشتقاقا في حشو المصراع الأول. إذ المرء: هذا فيما يكون الملحق الآنر اشمتقاقاق في حشو


 يكون الملحق الآخر اشتقاقا، وهو "ضائري" في آخر المصراع الأولن.

 أي الفقرة الثانية موافق لما يقابله من القرينة أي الفقرة الأولى، وأما لفظ "نهو" فلا يقابله شيء من الثانية وللّ در ظهوري الترشيزي نعم ما تال:

"فهو يطبع الأسجاع بيواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه"، وإلا فمتواز، نوو:



 منها كثيرا. والأسجاع مبنية على سكون الأعجاز، كقوهم: "ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت". قيل: ولا يقال: في القر آن أسجاع بل يقال فواصل. وقيل: السجع غير غختص بالنثر، ومثاله من النظم قوله:
 ومن السجع على هذا القول ما يسمى التشطير: وهو جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، كقوله:
 ومنه: الموازنة: وهي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية،......................




 في القرآن أسجاع: إذ السجح في الأصل هدير المهام. وأثرت بها به: أي صارت ذا ثُروة، والثمد: بالكسر: الماء القليل،

 ويين السجع تباين؛ لأن في السجع يجب التساوي فيها، ويتمل أن يراد أنه يشترط في الموازنة التساوي في الوزن، ولا يشترط التساوي في التقفية، وحيثنذ يكون يينها ويين السحع عموم وخصوص من وجه.



وقوله:
مها الوحش إلا أن هاتا أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابل
ومنه: القلب، كقوله:

 وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، كقوله: ..... .

ونمارق: جمع النمرةة: وهي الوسادة. وزرابي: جمع زربية البسط وهي الفانرة. مبئوثة: إحدى الفاصلتين "مصفونة"




 والأوانس والنوابل على وزن الفواعل.






 حر كة الكاف من "شرك"، والقافية الثانية هي من من "الأكدار" بلى الآنر .

يا خاطب الدنيا الدنيّة إفنا شرك الرّدى وقرارة الأكدار ومنه: لزوم ما لا يلزم، وهو أن يبيء قبل حرف الروي، أو ما في معناه من الفاصلة

(الضحى:9-1). وقوله:

فت غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت
 وأصل الحسن في ذلك كلّه أن تكون الألفاظ تابعة للمعاي دون العكس. خائمة في السرقات الشعرية وما يتصل هـا وغير ذلك. اتفاق القائلين إن كان في الغرض على
 والعادات، وإن كان في وجه الدلالة كالتشبيه والبحاز والكناية، وكذكر هيئات تدل على الصفة؛ لاختصاصها كمن هي له - كوصف الجواد بالتهلّل غند ورود العفاة،

ومنه لزوم: ويقال له الإلتزام والتضمين والتشديد. هرف الروي: الروي هي هو المرف اللذي تبن عليه القصيدة وتنسب





 من عمرو. تجلت: أي انكشفت وذهبت بإصلاحه إياها بأياديه. دون العكس: أي دون أن يكون المعاين تابعة
 لاختصاصها: أي لاختصاص تلك الميئات بن ثبت تلك الصفة له، وتوله: كوصف البواد إلع، بيان ذكر .هيئات تدل على الصفة.

والبخيل بالعبوس مع سعة ذات اليد - فإن اشترك الناس في معرفته؛ لاستقراره
 فيه السبق والزيادة. وهو ضربان: خاصّى في نفسه غـــريب، وعامّي تُصرّف فيه بما والا
 ظاهر. أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كلّه، إما مع اللفظ كله أو بعضه أو وحده، فإن أُحذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم؛ لأنه سرقة مضة. ولمئ ويسمّى
 إذا أنت لم تنصف أخحاك وجدته على طرف المجران إن كان يعقل وير كب حدّ السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل وين معناه أن ييدّل بالكلمات كلها أو بعضها ما يرادفها. وإن كان مع تغيير لنظمه، .. .

 كل أحد، هاز أن يدعى يو هذا النوع السبق بأن الألوا ولا



 ابن أوس المزي، فأنشد تصيدته التي أولا:


 أو بعضها: مثال تبديل بعض الكلمات تول امرء القيس:


نأورده طرفة في تصيدته الدالية، إلا أنه أقام "بحلد" مقام "بَمل".

أوخذ بعض اللفظ، سمي إغارة ومسخا. فإن كان الثاني أبلغ؛ لاختصاصه بفضيلة
فممدوح، كقول بشار:
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج
وقول سلم:
من راقب الناس مات هَمّا واللّـــذا وإن كان دونه فهو مذموم، كقول أبي تمام:

وقول أبي الطيّب:
أعدى الزمان سخاؤه فَسَخا به و ولقد يكون به بازمان بخيا
بفضيلة: لا توجد ذلك الفضيلة في الأول كحسن السبك، أو الاختصار، أو الإيضاح، أو زيادة مبعنى، فالثاني ممدوح كقول سلم بعد تول بشار؛ نإِن بيت سلم أجود سبكا وأخصر لفظا وفيه زيادة معنى بقوله: مات همًا. فمدوح: كما قال المافظ الشيرازي:
 وتال في مذا المعن مؤمن الدهلوي:
 ولا أدري:

ك ك ك ي
 أبي تمام الثاني أحود سبكا؛ لأن تول المتني: "لقد يكون" بلفظ المضارع لم يقع موقعه؛ إذ المعن على الضضي.

وإن كان مثله فَأَبْعَدُ من الذمه والفضل للأول، كقول أبي تمام: لو حار مرتاد المنية لم يبد إلا الفراق على النفوس دليال
وقول أبي الطيّب:

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لما المـــنَايَا إلى أَرْوَاحنا سُــُبا
وإن أحذ المعن وحده سمّي إلْمَاما وسلخا، وهو ثالأة أقسام كذلك، أَوّلُها كقول أبي تمام:


وقول أبي الطيب:
ومن الحير بطؤُ سَيبّكَ عنّي أسرع السُّحْب في المسير الجَهام وثانيها كقول البحتري:

وقول أبي الطيب:

كأنَّ أَلسْنهُمْ في النطق قد جُعلَتْ على رماحهم في الطعن خرصانا






 رماحهم، فبيت البختري أبلغ لـا في لفظي "تألق" و"الصقول" من الاستعار الانعارة التخييلية، فإن التألت والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار للمنية، ولزم من ذلك تشبيه كلامه بالسيف وهو استعارة بالكناية.
. وثالثها كقول الأعرابي:

وقول أشجع:

وأما غير الظاهر فمنه أن يتشابه المعنيان، كقول جرير:

وقول أبي الطيب:

ومنه: أن ينقل المعن إلى محل آخر، كقول البحتري:

وقول أبي الطيب:
يبس النجيع عليه وهو ببرد عن غمده فكانثا هو مُعْمد
ومنه: أن يكون معنن الثاني أثمل، كقول جرير:

سواء إح: يعني أن الرجال منهم والنساء سواء في الضعف. ومنه إحا: واعلم أنه بيرز يف تشابه المعنين اختالاف


 من القتلى والمرحى إلم السيف. كلهم: لأفم يقرمون بقام كلهم.
 ومنه: القلب: وهو أن يكون معنى الثاين نقيض معىن الأول، كقول أبي الشيص:
 وقول أبي الطيب:
 ومنه: أن يؤخذ بعض المعنى، ويضاف إليه ما يُحَسِنُ، كقول الأفوه:

وقول أبي تمام:
 أَقَامَتْ مع الرايات حت كأها من الجمش إلا أها لم تقاتل فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معن قول الأفوه: "رأي عين"، ولا من معنى قوله: "ثقة" أن ستمار"، لكن زاد عليه بقوله: "إلا أنا لم تقاتل"، وبقوله: "في الدماء نواهل"، .....





 لكن زاد عليه: أي أبو تام على الأفوه زيادات عسنة للمعنى المأخوذ من الأفوه، أعني تساير الطير على آثارهم بقوله: إلا أها إِح.

وبإقامتها مع الرايات حتى كأفا من ابليش، وها يتم حسن الأول. وأكثر هذه الأنواع ونحوها مقبولة، بل منها ما يخرجه حسن التصرف من قبيل الاتّباع إلى حيز الابتداع، و كلما كان أشدّ خفاء كان أقرب إلى القبول. هذا كلّه إذا علم أن الثاني أَخَذَ من الأول؛ بلواز أن يكون الاتفاق من قبيل توارد الحواطر أي بميئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى الأحذ. فإذا لم يعلم قيل: قال فلان كذا، وقد سبقه إليه فلان، فقال كذا، وما يتصل هذذا القول في الاقتباس والتضمين والعقد واللملّ والتلميح. أما الاقتباس فهو أن يضمّن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث، لا على أنه منه، كقول الحريري: وباقامتها: أي بإقامتها مع الرأيات حت كأفا من الجيش، يتم حسن الأول يعني توله: إلا أفا لم تقاتل؛ لأنه لا




مردودا، أو تسمية كل بالأسامي المذكورة. توارد الحواطر : نخو قوله:

وتول سعدي الشيرازي:

فإذا مُ يعلم: أي أن الثاني أخذ من الأول. قال فلان كذا: ليغتم بذلك نضيلة الصدق، ويسلم من دعوى علم






 وتول ابن عباد: البمنة حفت بالمكاره اقتباس من توله هلجّ: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات


 وقول الحريري: "قلنا شاهت الوجوه، وقبحَ اللُّكَع ومن يَّرْجوه". وقول ابن عباد:

 وهو ضربان: ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الأصلي، كما تقدّم، وخلافه كقوله:

 ولا بأس بتغيير يسير للوزن أو غيره، كقوله:
 وأما التضمين فهو أن يضمّن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء، كقوله: . .



 الني عرضه أبو زيد لليع: "على أين إلط"، فالصراع الثاني للعربي وتماكه: ليوم كريهة وسداد وثغر
 الفتيان أضاعوا، وفيه تندم وتخطية طم، وتضمين الصراع بدرن التنيب، لثهرته.

على أنّي سأنشد عند بيعي أضاعوني وأيّ فتيً أضاعُوا وأحسنه ما زاد على الأصل بنكتة، كالتورية والتشبيه في قوله:

 ولا يضر التغيير اليسير. ور.ما سمي تضمين البيت فما زاد استعانة، وتضمين المصراع فما دونه إيداعا ورَفْوا. وأما العقد فهو أن ينظم نثر لا على طريق الاقتباس، كقوله:
 عقد قول علي نُقْنَ، "ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة، وآخره جيفة". وأمّا الحَلّ فهو أن ينثر نظم، كقول بعض المغاربة: "فإنه لما قبحتْ فعلاتُه، وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده، ويصدّق توهمه الذي يعتاده"، حَلْ قول أبي الطيب:


على أين: هذا من التنبيه على أنه من الغير . تذكرت إلح:




 وشبه تبختر قدها بتمايل الرمح، وتتابع دموعه يكريان الميان الميل السوابق.

 مضطرب. وحنظلت: أي صار 'يراقا كالمنظل. يقتاده: أي يقوده إلم نغلات فاسدة.

وأما التلميح فهو أن يشار إلى قصّة أو شعر من غير ذكره، كقوله:
فو الله مـــا أدري أَأَحْلام نائم ألّمتْ بنا أم كان في الركب يوشَعُ
أشار إلى قصّة يوشع واستيقافه الشمس، و كقوله:
لعمرّو مع الرمضاء والنار تلتظي
أشار إلى البيت المشهور:
المستجير بعمرو عند كربته
فصل
ينبغي للمتكلم أن يتأنّق في ثلاذة مواضع من كلامه حتى تكون أعذب لفظا، وَأَحسن سبكا، وأصحّ معنى أحدها: الابتداء، كقوله: قِفَا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل

فو الله ما أدري: وصف لحوقه بالأحبة المرتكلين، وطلوع ثشس وجه المبيب من جانب المدر في ظلمة الليل، ثم



 ورقف فوق رأسه، قال له كليب: يا عمرو! أغثني بشر بة الماء ماء فأجهز عليه أي قتله، فقيل: المستجير بعمرو اليّيت.



 على الكلام، فوعى جميعه، وإلا أعرض عنه، وإن إن كان الباتي في غاية الحسن، فالابتداء الحسن في تذكار الأحمبة والمنازل كقوله: "تفا نبك إلخ".

قصــرٌ عليه تحيّةٌ وسلام عليه جالَها الأيام
وينبغي أن يكتنب في المديح ما يتطيرّ به، كقوله: موعد أحبابك بالفرقة غَدْ
وأحسنه ما ناسَبَ المقصود، ويسمى براعة الاستهلال، كقوله في التهنئة: بُشرى فقد أبخز الإقبال ما وعدا

وقوله في المرثية:
هي الدنيا تقول .علء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي وثانيها: التخلص مما شُبّب الكلام به من تشبيب أو غيره إلى المقصود مع رعاية الملايمة بينهما، كقوله:
تقول في قُومَس قومي وقد أَخذَتْ مِنّا السُّرى وخُطَى المَهْرية القودِ
 وقد ينتقل منه إلى ما لا يلايمه، ويسمى الاقتضاب، وهو مذهب العرب البحاهلية ومن يليهم من المخضرمين، كقوله: .........................................................

خلعت عليه: من خلع عليه أي نزع ثوبه وطرحه عليه. موعد إلخ: مطلع تصيدة لابن مقاتل الضرير أنشدها
 أيام الشباب واللهو والغزل، وذلك يكون في ابتداء تصائد الشعر، فيسمى ابتداء كل أمر تشبيبيا وإن لم يكن في ذكر الشباب.
وقد أخذت: أي أثر فينا السير بالليل ونقص من توانا، وتوله: خطى الههرية هي جمع خطرة، وأراد بالهرية الإبل المنسوبة إل مهرة بن حيدان أي قيلية. الئلة القود: أي الطريلة مكا شبب به الككلام. من المخضرمين: أي الذين أدر كوا الجاملية والإسلام مثل لبيد.

لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا
كل يوم تُبْدي صروف الليالي نُحْلْقا من ألبي سعيد غريبا
ومنه: ما يقرب من التخلّص، كقولك بعد حمد اللهّ تعالى: "أمَّا بعدُ". وقيل:

 قول الكاتب: "هذا باب". وثالثها الانتهاء، كقوله:
 فإن تولني منك الجميل فأهله وإلا فإلي عالذر وشكر وأحسنه ما آذن بانتهاء الكلام، كقوله:

 بالتأمل مع التذكر لما تقدم.

أما بعد: نهو اقتضاب من جهة الانتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملاكعة، لكنه يشنبه التخلص
 ههما يكن من شيء بعد المحد والثناء؛ فانهـ كان كان كذا و وكذا.

 وإن إح: هو اقتضاب، فيه نوع مناسبة؛ لأن الواو للحال، ولفظ "هذا" إما خبر مبتدأ عذوف أي الأمر هذا، أو مبتدأ عذاو الخبر أي هذا كما ذيا ذكر.

 من التفنن وأنواع الإشارة، وكوفا ينا أدعية ووصايا، ومواعظ وتحميدات وغير ذلك ماليا وتع موتعه. لـا تقدم: من ذكر الأصول والقواعد المذكررة في الفنون الثلالة.

## (




## Book in English

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Key Lisaan-ul-Quran(Vol. 1, 2, 3)
Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover)
Secret of Salah

## Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish)(H. Binding)
Fazail-e-Aamal (Germon)
To be published Shortly Insha Allah
Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)

