# اسم الجنــس الجمعي في القــــرآن الكـــريم دراســـة صـــرفية ودلالية 

## Plural Gender in the Holy Quran

A semantic and Morphological study

Assistant Professor<br>الأستاذ المساعد الاكتور<br>Emad Hameed Ahmed Al-Khazraji<br>عمـاد حميد أحمــ الخزرجي<br>Assistant Professor<br>الأستاذ المساعد الاكتور<br>Salih Theeb Salih AI- Juboori

جامعـــــة تعــريت/ كلية التربيــــة للبنات
College of Education for women
E.mail: nassrnn5@gmail.com \& E.mail: igs1962@yahoo.com
الكلمة المفتاح : صرف ودلالة

## ملـنــــص الليحث

 (الجنس الجمعي)، والاعتتاء به، لبيان الجانب الصرفي، والدلالي لـه، وما بينهما من ترابط في الوقوف على جزء يسير مِمّا في القرآن الكريم من إعجاز . وقد جاء هذا البحث يستمدّ أصوله من علمي الصرف، والدلالة؛ لدراسة هذا المصطلح، ومـا ينطـوي تحتـه مـن مسـائل صـرفية، تـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً بالطبيعـة الدلالية لصيغة الكلمة، كاشفاً عن ذلك من خـل دراسة ألفاظ اسم الجنس الجمعي، وما تتركه من أثر صرفي في صيغها، ودلالي في سياقها. والميدان في كلٍ ذلك هو - القرآن الكريم

أمـا تقسيم البحث فجـاء بمبحثين: الأول درس (تعريف اسم الجنس الجمعي وأحكامه)، ونعني بأحكامه: (النذكير والنتأنيث، والتعريف والتتكير، والعلاقة بينه وبين

جمع النكسبر، وتصغيره، والنسبة إليه). والثاني درس (ألفاظـه) التي وردت في القرآن الكريم، مِمّا صرّح العلمـاء على

أنّها اسم جنس جمعي، معتمدين في ذلك تسلسلها على الحروف الهجائية .
المقّدّمـــــة
الحمـُُ للهِ المنعوت بجمبـل الصّـفات، والصـلاة والسـلام علـى أنـرف الخلق، وفخر الكائنـات، النبي الأمسي وسـيد السـادات، الذي بعثــه الله رحمـةً لأهـل الأرض

والسماوات.
أما بعد؛
فإنّ علوم العربيـة من أشنرف العلوم، لِمَا لهـا من صلـة وثيقة بـالقرآن الكريم، ولاسيّما أنّ السبب الذي وضـت لـه هذه العلوم هو فهم كتاب الله تعالى؛ فضـلاً عن أنَّ العلوم تتـال شـرفها من شرف مـا تتعلق بـه، ولا يُختلف في أنّ القرآن الكريم هو أشرف الكتب، وعليه اكتسبت شرفها من شرفه. إنّ القرآن الكريم هو الكتـاب المُعْجز بلفظـه، ومعنـاه، وبكلّ أمـر فيـه، فجـاء

متحدياً العرب أولاً، والأمم الأخرى ثانياً، فحفظ بذلك لغنتا من الضياع. وقد حاول الباحثون المحدثون بيان أسرار هذا الإعجاز من خلال الكثف عن أبعاد مفردات القرآن الكريم، ومدى موافقتها للسياق الذي وردت فيـه، وهي بحقّ تعدّ الِّ معيناً ثنرًا يُسْنقىى منه؛ لبيان سرّ إعجازه، الذي بكمن في دقة اختباره المفردات. وعليـه نقول: إنَّ كلَّ حرف مـن حروفـه، أو كلمـة مـن كلماتـه، أو جملـة مـن جمله، تكثڤف عن هذا الإعجاز؛ لأنّ كلَّ شيء فيه قد وقع في مكانه الذي يليق به. مـن هنـا نجد أنفسنا أمـام دلائل من إعجـازه، نتاولت العلوم جوانب منهـا: كـ (المعاني)، و (الصرف)، و (الصوت)، و (النحو)، و (القراءات)، و (الرسم)؛ فضـاً


كلُ ذلك دفعنا إلى دراسة موضوع (اسم الجنس الجمعي في القرآن الكريم دراسة صرفية ودلالية) بهدف الكثف عن بيان سرّ من أسرار إعجازه، ولا سيّما أنَّ دراسـة ألفاظ اسم الجنس الجمعي في القرآن الكريم تظهر الكثيُر مِمّا يَذْفَى علىى الاارسين، وغيرهم من خفايا.
وقد اقتضت طبيعة البحث أن نقسمه على مبحثين: تسبقهما مقدّمـة، وتلايهـا
خاتمة.
تتاولنـا في المبحث الأول (تعريف اسم الجنس وأحكامـه)، وأعنـي بأحكامـه: (التذكير والتأنيث، والتعريف والتتكير، والعلاقة بينـه وبين جمع التكسبر، وتصـيره، والنسبة إليه) .
أمّا المبحث الثناني فخصصناه بدراسة (ألفاظه) التي وردت في القرآن الكريم، مِمّا صرّح العلمـاء بها على أنّها اسم جنس جمعي، معتمد في ذلك على تسلسلها . بحسب الحروف الهجائية
ثُمَّ ختمت هذان المبحثان بما توصل إلبه البحث، من نتائج ثم ذكرنا المصـادر والمراجع.
وختامـاً نقول: إنَّ هذا البحث محاولـة، نحسب أنتـا وفقتـا فيهـا، وإن قصــرنا، فنحن بشر ، نخُطِئ ونصيب، وقد نخْطِئ أكثرُ مِمّا نصبب، ولكنّنا سعينا جاهدين في
 أَخْطَنْنُـُ [البقرة :

## المبحـــ الأول

## تعريفه وأحكامه

1- تعريفه:
اسم الجنس الجمعي: هو مـا لـه مفرد يشـاركه في لفظـه ومعنـاه معاً، ولكن يـتاز المفرد بزيادة تـاء التنأنيث في آخره، أو يـاء النسب، نحو : بَقَر وَبَقَرَة، وشَجَر
 الواقعة على الجنس، نكون في المخلوقات الذي بين الواحدة وبينه تاء الثأنيث، وذلك نحو : نَمَرْةٍ وتَمْرٍ، وقد يكون بيـاء النسب، نحو زَنْجِيّ وزَنْجٍ. وقد يُشَبَّه بغيره، قالوا:
 وأنشار رضي الدين الأستراباذي (ت V10 هـ) إلى أنّ الأسماء المفردة الواقعة على الجنس، قد جاء شيءٌ يسير منها في المصنوعات، كـ : سفينة وسَفين، ولَبِنَّة

تبين لنـا بعد استقراء أقوال اللغوبين عن مفهوم اسم الجنس الجمعي، وحدّه
 النسب) قد جاءت مكررة عندهم مع نقديم لفظة تارة، وتأخير لفظة تارة أخرى، ولكن . المراد واحد
وعليـه اكتفينـا بالسطور المـككورة آنفـاً لبيـان معنـاه عنــد اللغويين ولـم نطـل الحديث عن تعريفه عندهم تجنباً من التكرار .

الـذكّر : هو ماخـلا منْ علامة التأنيث لفظاً وتققيراً(\&). أمّا المؤنث فهو ما كانت فيه علامة التأنيث لفظاً أو تقديراً(0). ونجد في القرآن الكريم ظـاهرة تأنيث المـذكر، وتذكير المؤنث واضـحة، ولا
 المؤنث واسـع جداً؛ لأنّه ردّ فرعٍ إلى أصـل، لكن تأنيث المذكّر أذهب في التتاكر والإغراب)(7)
أمّا اسم الجنس الجمعي فيؤنّث ويذكّر، وتأنيثه يكون باعتبار المعنى، وهو الأفصح، وتذكيره يكون باعتبار اللفظ، وهو الفصيح(")، وعليه فكلّ أسماء الأجناس
 إجراوئ علىى اعتبـار التذكير نظراً لتجرد لفظـه عن علامـة التأنيث، وجـاز اعتبـار

 يُذكّرون("')، وقيل: إنَّ كلَّ اسم جنس جمعي لآدمـي فإنّه يُذْكّر ويُؤنّث، وأمّا لغير

ولا بُـّْ مـن الإشــارة هــا إلـى أنّ فـي اسـم الجـس مــا يجب تـذكير ضـــيره كـ (غنم)، وما يجب تأنيث ضميره كـ (بط)، وما يجوز فيه الأمران كـ (بقر ) و (كلم)، قال الدماميني: ((المؤنت من اسم الجنس النحل والبط، ولا ثالث لهما؛ لأنّ الباقي إمّا واجب التذكير، وهو ستة الموز، والعنب، والسدر، والرطب، والقمح، والكلم، وإما فيه لغتان، وهو بقية الألفاظ ... أنّ (النَّخْل) بالخاء المعجمة فيه التذكير والتأنيث، وبهما ورد القرآن)(「" ${ }^{(7)}$

ومِمّا ورد في القرآن الكريم مـن اسـم الجنس الجمعي بالتذكير والتأنيث، قولـه
 وصف للنخل في الحالتين، ومجيؤُهُ في حالة التذكير، والتأنيث في الآيتين، جيء بـه لتحقيق النتاسب بين فواصل الآيـات في كلتا السورتين، وعلـة ذلك أنّ ((الكـلام كمـا يزيّن بحسن المعنى يزيّن بحسن اللفظ)(17)، وليس هذا هو السبب الوحيد بل هناك (الك

أسباب أخرى، نذكر منها: أنَّ كلّ ما يرد من هذا الباب يجوز ردّه إلى اللفظ تذكيراً، أو إلى المعنى العام


معنى الجنس فيذكّر ، وتارة معنى الجماعة فيؤنث(^) . ويرى الرازي (ت 7 7 7 هـ) أنَّ مـا كـان مفعولاً جرد مـن علامـة التأنيث، في
 نؤنّث للكثرة، وتذكّر للقلة)(٪)(٪)، وقال الدكتور أحمد ياسوف: ((إنَّ كلَّ وصف مِمّا ذكر يصوّر جانباً مِن الحدث؛ فاستعمال (منقعر ) يمثّل النخل وقد قعرته الريح، أي:


وكلا النشبيهين يصوّر قدرة الخالق في إنزال العذاب بثمود)(F1)
ومنه كذلك قولـه تعالى:
 وهـي - أعني السماء - مِمّا يذكّر، ويؤنّث إلاّ أنّ النتأنيث هو الثنـائع فيهـا؛ ((لأنّه يجري على موصوف مذكرٍ نققيره (أي شيء منفطر بـه) والنكتة فيه: النتبيه على أنّ

بالثيء) (T).

إنَّ التذكير هنا جاء لإفادة الجنس الثامل لكلّ ذكر، وفي هذا تصوير لِّمَا في هذا اليوم من هول، وعظمة، ولا سيّما أنّ (منفطر ) جاء منشقاً متزايـاً من هيبـة الرّب تنايل المنفرط من السلك، في حين أنّه لو أنّث لكان ظـاهراً في واحدة من السماوات، وفي ذلك يكون إفهاماً للشدّة الزائدة في الهول الذي تسبب في إنفطاره، وعلـة ذلك أنَّ الذكر أشدّ من الأنثى في كلِّ شيء(٪؟).

أي إنَّ ((هذا التذكير أفاد الثمول على اعتبار أنّ السّماء اسم جنس، فالتاء تفيد الوحدة، فـلا يناسب سـياق العموم المـراد مـن الآيـة، فضــلاً عـّا اقتضــاه قصـد التهويل)( ${ }^{(0)}{ }^{(0)}$
ومنهم مَنْ أوّل التنكير فيها على جعل السّماء بمعنى السّقف، وكانت النكتة فيه تذكير معنى السقيفة والإظـلال، كي يكون أمر الانفطار أهول وأدهش، ولاسيّما أنَّ السقفةة مِمّا يذكر ويؤنّث، فجيء بـ (منفطر ) على التذكير، ولعلّ كلّ ذلك أجري الأمر فيه مجرى طريق النسب، والنقاير : ذات انفطار ، كفول من قال: امرأة مرضع؛
 (منفعل) بحرفي زيادة، وهما: الميم والنون؛ كانت الكلمة معرّضـة للثقل إذ ألحقت بها حرف زائد آخر ثالث، وهو هاء التأنيث فيحصل فيها وها تقل يجنّبه الكلام البالغ غايـة الفصاحة)( ${ }^{\text {(TV) }}$ ( ومنه أيضاً قوله تعالى: \}مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِرِ (^) على تذكير اللفظ وإن كان
المعنى جمعاً (99).

ينقسمُ الاسـمُ مـن ناحيـة العمومِ والخُصـوصِ إلىى: نكرةٍ، وهي الأصـل، وإلـى
معرفة، وهي الفرع .
فـالنكرة هـي كـلُ ((مـا يقبـل (أل) وتـؤثّر فيـه النعريـفَ، أو يقع مَوْقِع مـا يقبـل
${ }^{(r \cdot)}$ )()
 على سبعة أنواع نردّد ذكرها في كتب النحوبين ((TY)، ولا حاجـة بنـا إلى ذكرهـا هنـا،

فليس المراد هي وإنّما ما ورد منها في اسم الجنس في القرآن الكريم . والمتتبـع لاســم الجـس الجمعـي فـي القـرآن الكـريم، يجـده قـد جــاء معرّفـاً

بصيغتين:
الأولى: هي التعريف بـ (أل)، والثانية: هي التعريف بإضافته إلـى الضميـر ونادراً ما جاء اسم الجنس الجمعي بصيغة التتكير، وقد تخصص هذه النكرة
. بالوصف
ولعلّ ذلك متأتٍ من أنّ للمعرّف غرضاً ألا وهو بيان الجنس، فليس المقصود واحداً بعينه بل أفراد الجنس من دون أن يشذ واحداً من أفراده، فضـلاً عمّا في ذلك الك من الدلالـة على الكمـال: أي الكمـال في هذا الوصف(


. دلالة واضحة على كُلّ الحبوب، الحنطة، والثعير وما سواهما وهذا يؤكّد عدم خفاء أنَّ الأصل الذي يرجع إليـه لللفتريق بين النكرة والمعرفة، أنّ المعرفة لِمَا محدّد معلوم بخلاف النكرة(ro)، أي: إنَّ الفرق بينهما، هو فرق مـا بين المقيد والمطلق، وذلك؛ لأنَّ المعرّف بـ (أل) يـدلّ على الحقيقـة بقيد حضـورها في

الذهن، واسم الجنس الجمعي النكرة يدلّ على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد(זّ). فالمعرّف بـ (أل) وهو أكثر أنواع اسم الجنس الجمعي وروداً في القرآن الكريم، لا يـراد بـه واحدٌ معينٌ مـن أفراد الجنس، بـل المراد منـه الجنس بأسـره، ولا سيّما أنّ
(أل) التي وردت في اسم الجنس المعرّف بها نفبد استغراق جميع أفراد الجنس(`).

قـال الأزهـري (ت ・マ • هـ): ((لا يكـون إلّا معرفــة بـالألف والــلام، أو مـا

وقد فرقوا بين اسـ الجنس الجمعي المعرّف بـ (أل)، واسم الجنس الجمعي

النكرة(9)

- العلاقة بين جمع التكسير واسم الجنس الجمعي :
 على آخرهِ، كمـا يجري على الواحد الصـحيح. تقول هذه دورٌ ، وقصورٌ ، ورأيتُ دوراً

أمّنا اسم الجنس الجمعي فهو مـا لـه مفرد يشـاركه في لفظـه ومعنـاه معاً، ولكن
يختلف عنه مفرده بتاء التنأنيث أو ياء النسب، نحو : ثَمَر وثَمَرَة، وروم ورومِيّ(1٪). وقد ذكر اللغويون لجمع التكسير عدداً من الصيغ لا يخرج عنها، ومـا خرج عنهـا أطلق عليـه (اسم الجهع)، ولا حاجـة بنـا إلى ذكرهـا لكونهـا مِمّا تردّد ذكره في

كتب اللغويين
في حين أننـا لـو نظرنـا في اسـم الجنس الجمعي لوجدناه لا يتحدّد بصـيغ
معينة، بدليل أنَّ صيغَهُ جاءت على قسمين: الأول: جـاء فيهـا اسـم الجنس الجمعـي موافقـاً لصـيغ جمـع النكسـير ، نحـو :

أمّا الثاني: فجاء اسم الجنس الجمعي فيه مخالفاً لصيغ جمع التكسبر، نحو :

يفهم من هذا أنَّ اسم الجنس الجمعي لا يلزم فيه أن يكون على زنة معينة من صيغ الجموع، ودليل ذللك أنّ (بقراً) - وهو اسم جنس جمعي - لا يوافق صيغة مِنْ صيغ الجمع؛ فضـلاً عن أنَّ الاستعمال العربـي جرى على أنّ الضمبر ، ومـا أشبههـ
 الأخفش: ((جعل (البَقَر) مذكراً مثل (النَمْر) و (الُْجُنر) كمـا نقول: إنَّ زيداً نَكَلَمَ يـا


وعليه فيكنن أن يكون الفرق بين جمع التكسير، واسم الجنس الجمعي - عند بعض اللغوبين - محدّداً بأمرين(؟ گ):
أولههـا: أنَّ جمع النكسير لا بُدَّ أن يكون على وزن معين من أوزان الجموع
المعروفة في كتب الصرف، وأما اسم الجنس الجمعي فلا يلزم فيه ذلك، وهذا يتبيّن من وزن (بقَرَ ، وشَجَر ، وكَلِم) فإنّها ليست على الِّى وزن من أوزان جمع النكسبر . وثانيهمـا: أنّ الضـمير ومـا أثنبهه يرجـع إلـى جمـع النكسـير مؤنثاً، كقـول الشاعر (0):

## في غُرَفِ الجنَّةٍ الْلُليَا التي وَجَبَتْ لهُمْ هُتَاك بسَعْي كانَ مَشْكورا

 وأمَّا اسم الجنس الجمعي فالضمير ، وما أثنبهه يعود إليه مذكراً، كقولـه تعالى: .قال الأثشموني: ((الفرق بين الجمـع واسم الجمـع واسم الجنس الجمعي: مـن وجهين: معنوي ولفظي: أما المعنوي فهو أنّ الاسم الدال على أكثر من انثين إما أن يكون موضوعاً لمجموع الآحاد المجتمعة دالاً عليها دلالة نكرار الواحد بالعطف، وإلا الالما أن يكون موضوعاً لمجموع الآحاد دالاً عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسماة،
 والثالث: هو اسم الجنس الجمعي... وأمَّا اللفظي فهو أنّ الاسم الدال على أكثر من اثثين إن لم يكن لـه واحد من
 واحده بياء النسب نحو روم، أو بتاء التأنيث ولم يلتزم تأنيثه نحو تمر أولا: فإن ميز بما ذكر ولم يلتزم تأنيثه فهو اسم الجنس الجمعي، وإن التزم تأنبيثه فهو جمع نحو تخم وتهم حكم سيبويه بجمعيتهمـا؛ لأنَّ العرب التزمت تأنيثهـهـا. والغالب على اسـ الجنس الممتاز واحدهُ بالتاء التذكير
وإن لم يكن كذللك فإما أن يوافق أوزان الجموع الماضية أولا: فإن وافقها فهو


فاسم الجنس يدلُ على جنس الشيء، ويدرك منـه دلالته على مغنى الجمع أيضاً: قال الصيداوي: ((اسم الجنس الجمعي هو ما تضمن منـى الجمع، دالأ على الجنس، نحو : بطيخ، وتفاح، وتمر • وبفرق بينه وبين مفرده تاء تـلحق المفرد، فيقال

 الالالة العددية)) (94) جمع في المغنى (0.).
وعليه فإنّ اسم الجنس الجمعي لا يمكنـا الجزم بأنّه يثى ويجمع؛ لأنَّ التثية والجمع هنا تحتمل أن نكون التثية للمفرد، والجمع كـلك .

 مفرده (سَحابة) .
وعليه هَمَن عدْه جمعاً يكون قد أجاز التعاور بينه - ننـي جمع النكّكير -
 ((... من وقوع أمثلة الجمعِ معاورة مواقعها، يعني أنّه من باب الانتساع ووقوعِ أحد
الجمين موقع الآخر )(ro).

وقد أجازوا وصف اسم الجنس بالجمع، وعدّوه سائغاً فصيحاً، قال أبو حيان: ((يُوْجُ ذلك في أسماء الجموع(ء) ) أو أسماء الأجناس الفارق بينها وبين واحدها تاء التأنيث (000) (0)
وهناكَ مَنْ جعله اسم جنس لا جمعاً، قال أبو حيان: ((العنب: تَمَرُ الكروم،
وهو اسم جنس، واحدة (عنبة)، وجمع على (أُعناب) ) ) (ov).

ومنهم مَنْ عدَّ اسم الجنس موضوعاً للماهية من حيث هي هي ولا يلا يخفى أن ذلك
 استعمالًا (م)

ولا خلاف بين اللغوبين في جمع (اسم الجمع)، قال ابن سيده: ((وَجَمْعُ البَقَرِ

خلاصــة القول إِنّ للغويين في اسـم الجنس الجمعي - مـن ناحيـة أنـّه جمـع
تكسبير، أو أنّه قسم مستقل بنفسه - آراء متضاربة، ومجادلات متتدددة؛ لا خير فيها،
وإنّمـا الخير في أنْ نأخذ بـالرأي القائلل: ((إنّهـه جمـع تكسبير. وهو رأي فيـه سـداد،

قاعدة من قواعدها، وأحكامها السليمة. هذا من جهة الجمع وعدمه)(٪) (•).
ولعلَّ هنـاك نقطـة إلتقاء بينهمـا غابت عن بعض علماء اللغـة وهـي أنّ اسم
الجنس الجمعي يوافق جمع النكسبر في جواز تذكير الفعل وتأنيثه معهما(آ)، فضـلاً
عن اشتراكهما في علامة الرفع (الضمة)(حب)
وقد جوّزوا وصف اسم الجنس الجمعي بـالجمع، وعدّوه فصيحاً، قال تعالى:


حِنَانٍ\{(0)، جُعل نـعته هنا على الجمع، فجاءت (خُضْرٍ) ولم يقل أخْضَر (ب7).

- تصــــغيره :

التصـغير : هو تغيير بنيـة الاسـم لنقليل معنـاه أو تحقيره أو نقريب زمانـه أو


نقريبه، أو للتحبب إليه، قال الثمانيني: ((اعلم أنّ التصـغير هو تقليل كثير ، وتحقير عظيم، ونتريب شيء من شيء. فأمّا تقليل الكثيُر، فقوللك في (سَبْع): سُبيع، وفي


الأرض، وبُعيد الظّهز () (7^)
فإذا صُغّر اسم الجنس الجمعي، فإمّا أن يكون ثالثياً، أو غير ثلاثي، فإن
كان ثلاثياً، فلا شكَّ أنّه يكون خالياً من التاء، فتتركَ ولا تردّ لـه عند تصـغيره، دفعاً




وجاء بعد ذلك قول الصبان: ((... وكاسم الجمع اسم الجنس الجمعي فيقال

أمّا إن كان غير ثـلاثي فيكون على قسمين:
الأول: أن يعامل معاملة الألفاظ الثلاثيـة المزيدة، ومثالـه: (سحَاب) وتصـيره
(سُحَيْبٌ) على صيغة (فُعَيْل) .
الثاني: أن يعامل معاملـة الألفاظ الرباعيـة التي فبل آخرها حرف صحيح إذ تُصغّر بضمّ أولها وفتح ثانيها، وزيادة ياء ساكنة للتصغير ثالثة، وكسر الحرف الذي
 وقد وجدت تصغير اسم الجنس الجمعي مذكوراً بمـا ورد عن العرب من ألفاظ

إلّا أننا لم نقف على تصغيره في القرآن الكريم

## - النسبة إلى اسم الجنس الجمعي:

النسب: هو إلحاق آخر الاسم ياء مشددّة مكسور مـا قبله، للالالة على نسبة شيء إلى شيء، قال ابن جني: ((النّسَبُ إلى كلٌ اسمٍ بزيـادة (باءٍ) مشدَّدة، مكسورةٍ . ${ }^{(V Y)}$ (ا قبلهاء

أمنّا فائدة النّسب فهي أنّ في النسبة معنى الصّفةّ، فإن كان الاسم صفة، ففي النسبة إليـه معنى المبالغة في الصفة(گ)، قال ابن الدهان: ((اعلم أنَّ النّسبة تُحدث في الاسـم شيئين: أحدهما لفظي والآخر معنوي. فـاللفظي جعل الإعراب حشواً، وكسر مـا قبلـه على كُلِّ حـال. والمحنوي: جعل المعرفـة، والجامد وصفاً، وترفع بـه الظاهر والمضمر )(Vo)
فإذا نسب إلى الجمع، وجب ردّهُ إلى المفرد، في حين أنّ اسم الجنس الجمعي ينسب إلى لفظه، قال ابن مالك: ((فإنْ كان الدنسوب إليه اسم جمع كرَكْب، أو اسم
 والذي نريد قوله: إنّ اسم الجنس الجمعي ينسب إلى لفظه،، كـ (شَجَرٍر، وتَمْرٍ ،
 ومـن خـلال نتبع هذه المسـألة في القرآن الكـريم وجدنا أنّ النسبة إلـى اسـ الجنس الجمعي قد تحققت في القرآن الكريم وفي غيره بدليل الأمتلة الوارد ذكرها في هذا البحث .

## المبحث الثاني

## ألفاظه

البقـــر:
البقر : اسم جنس، يطلق على الذكر والأنثى، و واحده: بقرة، وإنّما دخلته الهاء، لأنّه واحد من جِنْسٍ، والجمع: بقرات، وقد سوى الفقهاء الجاموس بالبقر في الأحكام، وعاملوهما كجنس واحد (V^).
والبقرة: اسم سورة مـن سور القرآن الكريم، وهي السورة رقم (Y) في ترتيب
المصحف، مدنيّة، عدد آياتها ستٌ وثمانون ومائتا آية .
 البقريّات، ويشمل البقر، والجاموس، ويطلق على الذكر والأنثى، منـه المُتأنَّس الذي يُّتّخذ للبّن واللّحم، ويستخدم للحرث، ومنه الوحشي، أنثى الثور (9)، قال تعالى: 3 (إنَّ




وعليـه فالبقرُ اسم جنس، مفرده بقرة من الأهليِّ والوحشيّ، نقع على المذكر والمؤنث، قال ابن سيده: ((البقرُ : اسم جنس، والبقرةُ من الأهلي، والوحشي يكون
 إنّ اسم الجنس الجمعي هو مـا يُفْرَقُ بينه وبين مفرده بالتاء، أو الياء، نحو :

بَقَرٍ وبَقَرَة، وتُرك وتركي (^) .

وإنّ اسم الجنس الجمعي لا يلزم فيـه أن يكون على صيغة معينـة من صيغ الجمـوع، ودليـل ذلـك أنَّ بقـراً لا يوافـق صـيغة مـن صـيغ الجمـع؛ فضــلا عـن أنّ الاستعمال العربي جرى على أنَّ الضمير وما أشنبهه يرجع إلى اسم الجنس الجمعي مذكراً (^T) كقولـه تعـالى:
 يقل تشابهت؟ قيل فيه ثلاثة أقاويل:




الثنَّرُ : اسم جنس جمعي واحدة (ثَرَرَة)، يفرق بينه وبين واحده بالتاء((9)، وقد جـاءت التـاء مسبوقة بحركـة تمبزهـا مـن التـاء السـاكن مـا فبلهـا؛ لأنَّ الأخبرة ليست للتأنيث، وإنّما جيء بها؛ ليلحق بنـات الاثثين ببنات الثالثة، أمّا علـة أن تكون حركة

(وقت، وبيت)(4)






المال، كون المال مُثُمَّرٌ (90).
وروي عن سـيويه أنّـه أراد بـ (نَّـرة) الثمـرة عينهـا، والجمـع (نَمَرُ )، ولا يجمـع
على غبر ذللك إلّا بالألف والتاء لقلة هذا البناء في كلامهم(197).

فالثّرُ إذا ما أطلق في القرآن الكريم أريد به نولّد شيء عن شيء، فيكون منـه الثنـيء المُتُنــر، أي: المولـود، للذا اتجهت الآيـات القرآنيـة إلـى بيانـه، قـال تعـــلى:


 الذي هو الجنى أثنبه بالنَّنْلِ والأعشـاب مـن الذهب والورق، وبهــا يـدلُ علىى أنَّ (الثّمَرَ)، ونحوه جمع أي: إنّه أتـى بـالثّثّرِ للالالـة علىى ذهب، وَوَرِقٍ، وكأنّ الذهب،

 وَالْأَنَفُسِ وَالْنَّرَاتِ\{(99) قال بعض المفسرين: المراد بالثّهرَات هنا الأولاد والأحفاد، لأنّ
 ومنه أيضاً ما أطلق على مـا تحمله الثجرة المثمرة، قال تعالى:


وهنـالك مَنْ حمــه هنـا على معنـى (المـال)؛ لأنَّ المـال مـا ينتجـه في أوقات دورية(٪•)، ولكنه على الأغلب جاء هنا للالالة على ما يحصل على الأشجار، ويقع أيضاً على الزرع والنبات - واله أعلم .
 التكسبر من الدلالة العددية، ودليل على ذلك أنَّ قسماً من النحاة يجعلون اسم الجنس الجمعي جمـع تكسبير، لا قسماً مسنقلاً بنفسـه، وهذا يفهم مـن إطلاقهم علـى اسـ الجنس لفظ (الجمع) .

الحَبّ: اسم جنس جمعي، واحده (حبـة)(\& • )، وهي (للإقتيـات) مـن ((القُوت



 والشعير، وفي الميزان كالذرة، وكلّ بذر يؤكل. يُسْقط الطّير حيث يلنقط الحَبّ، قال
 في الأرض الرطبة ثُّهُ مَرّ على ذلك قدر من الزمـان أظهر الله تعالىى مِنْ تلك الحَبّة ورقاً أخضر، ثُمَّ يخرج من ذلك الورق سنبلة يكون فيها الحب(• (') . قال عـلاء الدين

البغدادي: ((هو الحَبٌّ المعروف يكون في بطن الأرض قبل أن ينبت))("'").




كمثل حبة، أي كمتل زراع حبة أنبتت، يعني أخرجت تلك الحبة مع سنابل . فالحبـة مـراد بهـا حبـة الـزرع، وإنْ اختُلف في المحذوف ((فقيـل: مـن الأول نقديرُه: وَمتلُ مُنْفقِ الذين أو نفقِة الذين. وقيل: من الثاني نقديرُه: ومثل الذي ينفقون كزارعِ حبّةٍ؛ أو مِنَ الأولِ والثاني بـاختلافِ التقدبر، أي: مثـلُ الذين ينفقون ونفقتُهم

 جداً) ( ${ }^{(1)}$
إنَّ استعمال (الحَبّ) في القرآن الكريم جاء محددّاً بدلالتين: الأولى في حبّة الزرع، وذلك بـاقتران لفظ الحبّ بلفظ الإنبـات في قولـه تعـالى المذكور آنفاً، ومثلها



إذ اقتـرن لفـظ (حبّـة) بلفـظ (ظُلمــات الأرض) فيكـون المـراد منــه بطـن
الأرض(17").
أمّنا الثنانيـة فجـاءت في مواضـع الميزان والعدل، قال تعـالى: رَرَنَنَعُ الْْمَآِيِينَ
 بِنَا حَاسِبِينَ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَزْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِّيرٌ وعليـه فالحبّ كلّ الحبوب من حنطـة وشعبر، وغيرهمـا، وأكثر مـا تكون في




وقيل: جمع رَفْرَفة، وجمعُ الرفرفِ رَفارِفُ (ז٪ ().


 اسم جمع مادام مفردها رفرفة على حد فول الجوهري، لأن؛ اسم الجمـع ليس لـه واحدٌ من لفظه على نحو ما ذكر ذللك اللغويون والرَّفْرَفُ في القرآن الكريم جاء في قولـه نـعالى: قُمُنَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ
 يَيَيْهِ (1「^)
قـال الفراء: ((ذكروا أنّها ريـاضُ الجَنَّة، وقـال بعضـُهم: هـي المخـاد))(1+9)،

 وبهذا فالرَّرَرَفُ لا بتعدى من أن يكون وسادةً يُتْكأ عليها، أو نوعاً عريضاً من الثيّاب، يُتّخذ من الديباج وغيره حسن الصنعة .

 والرُّوْمُ اسم سورة من سور القرآن الكريم، وهي السورة رقم (• • ف) في ترتيب

المصحف، عدد آياتها ستون آية .
فـالرُومي واحـد الـروم، وهـو جنس غلب اسـمه فـي كــلام العـرب علـى أمّــة
مختلطة من اليونان والصقالية، ومن الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان إيطاليا الذين نزحوا إلى أطراف شرق أوربا. نقومت هذه الأمة المسماة (الروم) على هذا المزيج؛ فجاءت منها مملكة تحتلّ قطعة من أوربا، وقطعة من آسيا، وهي بـلاد


 الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَّهِهْ سَيَغْلِبُونَ هذه الأمـة المختلطـة - أعني الروم - جاء بأسلوب إخباري بأنَّ الروم (غُلِبَت) إلّا أنّها بعد ذلك سَتَظْلِبِ (ry) .

السـحاب: اسـم جـنس مفـرده (سـحابة)(٪^) ، يفـرق بينـه وبـين مفـرده تــاء
 وهو مأخوذ من السحب؛ أي: الجَرّ، وذلك لانسحابه في الهواء، أو لجرِّه الماء(1\&)، (1)، والسحاب الغيم الذي يكون عنه المطر (؟٪)؛ لأنّه يتراكم من جهة العلو من جوهر مـا
بين الماء والهواء(\$٪).

فاسم الجنس يراد به القليل والكثير ، لدلالته على العموم. فيوضـع لللالـة على ماهيـة الثشيء مـن حيث ذاتـه، سواء أكـان واحداً أم مثثـى أم جمعـاً، فالــحاب فـي القرآن الكريم إذا أطلق أريد به ماهيته .

والسـحاب يـراد منـه ذاتـه، لــاا اتجهت الآيـات إلـى وصـفه، كقولـه تنعـالى:
 فالسحاب النقال، والركام، والمسخَّر كله يراد به الرحمة، ونزول الماء.

 كونهم ظنوا أنَّ غيثاً حلَّ أرضهم.
ومن بيان تكوبنه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمـع سَحاباًاً، ثمَّ تصبحَ ركاماًّ،
 يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ
فالسحاب في كلِّ ما ذكرت؛ إنّما يعزّ بـه عن ماهيته، أو بعض أوصـافه؛ لأنَّ
الاسم الموضوع يراد به الحقيقة من حيث هي، وليس الكثرة التي يحققها الجمع


 أنّه جمع، واحدته سحابة(101)، قال ابن عانشور : ((والسحاب اسم جمع لسحابة، فلذللك جاز إجراؤه على اعتبار التذكير نظراً لتجرّد لفظه عن علامة النأنيث، وجاز اعتبار التنأنيث فيه نظراً؛ لكونـه في معنى الجمـع، ولهذه النكتة وصف السحاب في ابتداء إرساله بأنّها تثير ، ووصف بعد الغاية بأنّها نقال، وهذا من إعجاز القرآن العلمي، وقد


 لتسبير السـحاب بأسبابه التـي جعلهـا الهَ، وقد يجعل تمثيلاً إذا روعي قولـه: $\}$ أَقَّاَّتْ سَحَابًا\{(10) أي: سقناه بتلك الريح إلى بلد، فيكون تمثيلاً لحالة دفع الريح السحاب بحالة سوق السائق)(100). ${ }^{(100}$

- اللـلــــوى:

السلوى: اسم جنس، واحدها (سلوة)(107)، والألف فيها للإلحاق لا للتأنيث نحو :
 الخطابي: ((وواحد كلّ السلوى سلواة)) (101)، فالسلوى رزق من اله تعالى ليس لأحد فيه منة من الـخلوقين (109) .
فالمراد به عند المفسرين السُّماني: وهو طائر شِبْه الفرُوجة("「")، ذو لون يشبه القُنْبُرة، يضرب إلى الحمرة، دقيق الرجلين يتدخل في الشجر (1'ا'). أمّا العرب فالسلوى عندهم (العسل) قال خالد بن زهير الهذليُّ(TT) :

وقال الآخر (ז؟؟) :

لو أطعِموا المنَّ والسلوى مكاتَهُمُ مـا أبصرَ الناسُ طعماً فِيْهُمُ نَجَعا
وقد ذكر أبـو علـي الفارسـي (ت VVVهـ) أنّ تسـية العسـل (سـلوى)؛ لأنّـه
 الصناعة(47).

فالسلوى عند الكسـائي واحدة، وجمعها (سـلاوي)(170)، وجعلها الأخفش (اسم جنس إفرادي) بدليل قوله: ((جمعه وواحده بلفظ واحد))(177)، وقيل: جمـع لا واحد لـه

والذي عندنا في ذلك ((أنَّ السلوى كأنّهـه مـا يُسْلُي عن غيره لِفضِيلة فيـه من فرطِ طيبـة أو قِلّة عِـلاجٍ ومُعانـاة فـي افتتائـه، فالعسَـلُ لا يمتتـع أن يُسـتّى (سـلوى) بجمعه الأمْرين كما سُمّتي الطائر الذي كان يَسْقُط مع المنّ به)() (لآ1).

 شبيه أنْ يكون واحده (سَـلْوى) مثـل جماعتـه، وأعنـي بجماعتـه لفظتـتي (الغـــام) و (السَّحَاب)(1).

## - السماء:

السماء: سقفُ كلِّ شيء، وكلّ بيت. والسماءُ السَّحَاب، والسماء: المَطر (IVI)، والسـماء: اسـم جنس جمعي، يفرق بينـه وبـين واحـده بالتـاء(IVY، قــل أبـو حيـان: ((والسماء المعروفة ذات البروج، وأصلها الواو ؛ لأنَّها من السمو، ثم قد يكون بينها وبين المفرد تاء التأنيث.

قالوا: سماوة، وتصـح الواو إذ ذاك؛ لأنَّها بنيت عليها الكلمـة... والجنس الذي ميز واحدة بتاء، يؤنثه الحجازيون، ويذكره التميميون وأهل نجد، وجمعهم لها علىى

فالسماء عند العرب مؤنثة؛ لأنَّها جمـُ سماءَة، والسماءة أصلها سَماوَةَ، وإذا

والسماء في اللغة: أن يقال لكلِّ ما ارتفع وعلا قد سَمَا يَسْمُو، وكلُّ سَقْف فهُو سَماء، ومن هذا قيل للسحاب: السماءُ؛ لأنّها عالية(1) (1).

 هنا في وجه التذكير ، قال الثاعر (ال():

## فلو رَفُع السماء إليه قوماً



 وهذا وجـه من الإخراج عن الأصـل المستعمل، وإنّمـا لم يـأتِ بـالجمع علـى وجهه. قال أبو حنيفة: ((السماء تذكر ونؤنث) والتأنيث أكثر، وقد تلحق فيها الهاء

وسماوَتُهُه) (

والظاهر في السماء أنّه جنس أريد به جمع السماوات(\&^).

السُّنُبُلة: واحدةُ سنابل الزرع، وقد سنبلَ الزرع، وبُرْجُ في الستّماء(1،0)، ويكثر مجيء التـاء لتمييز الواحد مـن الجنس الذي لا يضـعه مخلـوق كـ (تــر ) و (تمـرة) و(نخل) و(نخلـة)، كــا يكثر مجيؤهـا في الأسـماء غير الصـات قليل كـ (إنسـان)
و (إنسانة) و(غلام) و (غلامة)(T^).

وقد حَـلَّ مجيؤهـا لتمييـز الجنس مـن الواحد كـ (كمـأة كثيـرة) و (كمء واحد)،
وكذللك يقلُّ مجيؤهـا لتمييز الواحد مـن الجنس الذي يصنعه المخلوق نحو : (جر)
و (جرّة) و (لبن) و (لبنة)(AV) .

وقد وردت (السُّنْبُلة) بمعنـى آخر ألا وهو أنّها ((بئرٌ قديمـة حَفَرتْها بنو جُمَع
بككة) ( ${ }^{(1 \times 1)}$
فالسُنْبُلْة جـاء فيهـا قولان: الأول منهــا على أنَّ النـون فيهـا أصـليةٌ لقولهـم:
سَنْبل الزرعُ، أي: أخرجَ سنبله. والثاني: أنّها زائدةٌ، وهذا هو المشهورُ لقولهم: أسبلَ


 النبات يتكوّن فيـه الحَبّ، لأنَّ المظروفَ ليس بعضـاً للظرف، والسُّنُبُلة ظرفٌ للحبـِة،


هنا وعاء للحَبِّ(199).

ومن وصفه بالوعاء الحاوي للحَبِّ - وإن لم يُصرَّح بذللك - فولـه تـعالى: \}َقَالَ

إنّ السُُنْبُلَ مشَنمل على الحَبّ.

وهما من جموع النكسبير وقد ثمَّ ذكرهما آنفاً .

أما الجمع الثالث لها فهو (سُنْبُلات) وهو جمع مؤنث سالم بالألف والتاء، وقد




 يفهم من هذا أنّ النصين القرآنيين قد ورد فيهــا تمييز العدد (سبع) بصيغة جمع المؤنث السالم، وإن كان الأصل أن يكون بصيغ جمع القلة، وهو أحد قسمي جمـع النكسبر، ولعـل المسوغ في ذلـك أنَّ جمـع المؤنتث السـالم وصيغ جمـع القلـة كلاهما يدلّ على القلة .
وقد حُملَ ذلك على سببين((199):

الأول: أنّهـ مـن بـاب الاتــاع أو التعـاور، الذي يـراد بـه وقوعِ أحد الجمعين
موقع الآخر
والثثاني: أنّه مِنْ باب التجاور أو المجاورة، فعدل من (سنابل) إلى (سنبلات)، لأجل مجاورته سبع بقرات، ولذلك إذا لم توجَدْ المجاورة مكيِّز بجمع التكسير دونَ جمع السامة، وإن كان موجوداً مع جواز المجيء بجمع المؤنث السالم وحمل ابن سينا سبباً ثالثاً في هذه المسألة قائلاً: ((الإرادة شرط الدالالة، يعني أنّ الدلالة هي الالتفات من اللفظ إلى المحنى من حيث إنّه مراد، فلولا العلم بالإرادة لمعنى من اللفظ لم يتوجه السامع من اللفظ إلى المعنى. فلم يتحقق دلالة لا على

 موضـعين، أحدهما: ألا يكونَ لـللك الـفردِد جمـعٌ سواه، نحو : سبع سـماوات، وسبع بقرات، وتسع آيات، وخمس صلوات، لأنّ هذه الأشَياء لم تُجْمَعْ إلّا جمَعَ السلامةِ... والثاني: أن يُعْدَلَ إليه لأجلِ المجاورة)(19^) وقبل أن ننهي كلامنـا نقول: ورد عن العرب (أسْبَبَّ) و (سَتْبْلَ) فالأولى هي لغة بني تميم، والثانية هي لغة الحجاز (199).

## اللسُــــنـُسْ :

السُنْنُس: اسم جنس جمعي(•••)، وقيل: جمع لـ (سُنْنُسيّ)، وهو اسم منسوب
إلى سُنْنُس: مصنوع من السُنْنُس (1- +).
فالسُنْنُس: ضربٌ من البُزْيون، الذي يُتّْذُ من المرعزّى، ولم يختلف فيه أنّه




وذُكِرَ أنَّ (السُّنُّسُس) لباس أهل الجنـة، عند وجودهم في رياضـها. قال السّمين
الحلبي: ((... فيكون جَرُ (خُضْرٍ ) على النعت لسُتُنْسُسٍ ثُمٌ اسْتُتُكْكِل على هذا وَصْفُ




## - الصنَّـــواعق :

الصـاعقة: مفرد (صـاعقات) و(صَواعِقُ) (r•Ү)، وهـي اسم جنس جمعي، مِمّا

 الرَّعد، لا تأتي على شيء إلّا أحرقته(• (r)، فال ابن عاشور : ((الصاعقة نار كهربائية من السحاب تحرق مَنْ أصابته، وقد لا تظهر النار، ولكن يصل هواؤها إلى الأحياء فيختقون بسبب ما يخالط الهواء الذي يتتفسون فيه من الحوامض الناشئة عن شدّة الكهربائية، وقد قيل: إنّ الذي أصابهم نار، وقيل: سمعوا صعقة فمانوا.

 .


 الزمخشـري: ((وقولـه: \}مـن الصَّواعِقِئِ متعلـق بيجعلون، أي: مـن أجـل الصَّواعق. يجعلون أصابعهم في آذانهم، كقوللك: سقاه من الغيمة. والصـَّاعقة قصفة رعد تنقض شقة مـن نـار . قـالوا: تتقدح مـن السَّحَاب إذا اصطكت أجرامـه، وهي نـار لطيفة حديدة، لا تمرّ بشيء إلّا أنت عليه إلّا أنّها مـع حدّتها سريعة الخمود. يحكى أنّهـا سقطت علىى نـلـة فأحرقت، نحو : النصف ثُمَّ طُُفتِ، وبقال: صعقته الصاعقة إذا أهلكته، فصعق أي: مات إما بشدة الصوت، أو
بالإحراق، ومنه فوله تعالى: (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا \{(Y:0) ) (riT).

((جمع (عَنب)، وهو اسم جنس، واحده (عنبة)، ووزن أعناب (أفْعَال) ) (¹^).

ويجمع (عِنب) على (أعناب)، قال أبو القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني

 الجوهري: ((فإنْ أردْتَ جَمْعَهُ في أدنـى العدد، جمعتـه بالتـاء، فقلت: عَنَبـات، وفي





وأنَّ العِنَبَ مـأخوذٌ من شجر الكرم، ولا يختصّ ثمره بجهـة العلو اختصـاص النخلة، بل ((يتفرَّع علوّاً، وسفلاً، ويمنة ويسرة، متله كمثل المؤمن المتّقي الذي يكرم

$$
\text { بتقواه في كلّ جهة)() (YY }{ }^{(T) .}
$$

ولعـلَّ زيـادة الجنـات هنـا فـي قولـه نـعـالى: كرَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِـنْ نَخْيـلٍ وَأَعْنَابٍ (YYY) من غير اكتفاء بذكر اسم الجنس، أنَّ ((الانتفاع بهذا الجنس، لا يتأتىى غالباً إلّا عند اجتماع طائفة من أفراده، وكلّ نبت متكاثف يستر بعضه بعضاً؛ فهو
 وعلـة ذلك كـي ((بطابق الحَبّ، والأعنـاب في كونهـا مأكولـة؛ لأنَّ التمور ، والحبّ، والأعنـاب كلهـا مأكولـة وقد ذكر الهّ - سبحانه وتعالى - الأعنـاب بعد النخيل، ثُمُّ ذكر بعدها الزيتون، والرمّان، قال أبو زهرة محمد بن أحمد: ((وأعناب، جمع عنبّ، الا

 فيها، وفي الطائف القريبة منها.
وهذان النوعـان : النخيل والأعناب، فاكهـة يانعـة يتفكهون بهـا، وغذاء طيب يستغنون به عن كلّ الأطعمة، فإذا كان عند الرجل نخلة وناقة، فعنده الغذاء الموفور


فاكهـة وغذاء، فالعنـب يؤكـل رطبـاً وزبيبـاً، والـبلح يُوْكـل رُطَبَاً وبسـراً، وهـو أنــواع مختلفة)( ${ }^{\text {(rr.) }}$
 ولعلَّ سائلاً يسأل، لِحَ اقترن مجيء العنب بالنخيل في الدلالة على الجنة؟ قلت: لأنّ العنب، والنخيل كلاهمـا يدلّ علىى الأنواع؛ فضــلاً عن أنّهــا مـن أصناف الثّمر، فالجنة ((هي الأرض ذات الأثشجار الملتفة دون النخيل. وعلة ذلك
اختصاص شجرها بمزيد النضح، وآثار الصنع)(٪rT).

والذي نريد قولـه: إنّ الأعنـابَ مـن أصـناف الثّمَرِّ وأصـناف العِنَبِ، والثّمَّرَةِ


الزّبيب)( )

 الْكُيُونِي (Tr^)، هذا كلهُ من إحياء الأرض بإنبات الأششجار ذات الثمار ؛ لأنَّ الأعناب
 وعَّبر عن الأعناب بالجنات؟ لأنّه إذا نمـا، وترعرع، وأقصبت لـه العرائش كان جنـة سانترة للأرض، وحديقة غناء... تجن أرضها، وذكرت الأعناب بعد النخيل؛ لأتّه كان كثيراً في أرض العرب، ولأتّه فاكهـة كانت أطيب الفواكه عندهم، ولأتّه غذاء، ودواء من عجمه وهو نواه... وكـان النخيل، وطلعـه بمقتضـى السياق يكون معطوفاً على (أخرجنـا)، والاختصــاص عنـدهم لا لأهيـــة، ولأتّــه أكبــر الأثـــجار المثمـرة


 وبقي لنا أمرٌ نودُّ ذكره هنا ألا وهو أن النسبة إلى (عِنَب): (عِنَبِّيّ)؛ ((لأنّه


الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق(؛ ¢٪)، قال أبو حيان: ((الغمام: اسم جنس بينـه وبـين مفرده هـاء التأنيث، نقـول: غمامــة وغمـام، نحـو : حمامــة وحمـام، وهـو

 وقد جـاء الغمـام في القرآن الكريم للالالـة على السحاب الذي لا يسقط منــ اللطر ؛ لأتّه سحاب لا ماء فيه(
فاستعمال (الغمام) في القرآن الكريم حدّد في دلالتين:
الأولىى: في الخير حين جـاء مـع بني إسرائيل في تِيْهِهم فكـان كالظلَّلِّة لهم





 يَظْلْمُونَ
أمّا الثانية فجاءت في مواضـع العقاب، فيحجب السماء على الأرض بظلتنه،



 العاصفة، أو نحو ذلك إن كان العذاب دنيوياً، أو (فِي ظُّلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ\{ تشتمل على



القُرَى: اسـم جنس جمعـي، واحده (قَرْيَهـ)، والقريــة اشتنقاقها مـن قَرَى البعيرُ

 أسماء الإشارة نوصف بأصناف الأجناس، والمعنى وتلك أصحاب القرى أهلكناهم لمَّا

ظلموا مثل ظلم أهل مكة(YO^).
وهناك مَنْ جمـع (قريـة) على (قرى)، وهو جمـع على غير فياس؛ لأنَّ فياس (فِعَل) أن يكون جمعاً لـ (فِعْـة) بكسر الفاء، مثّل: (كِسْوة) و (كِنَىى)، وفياس جمـع (قربـة) أن يكـون علـى (قِراء) بكسـر القـاف، وبالمــد، كمـا قـالوا: (رَكْـوَة) و (رِكَـاء) و(شَكْوَة) و(شِكاء)(r09). قال أبو حيان: ((والقُرى: الظهر • ولغـة أهل اليمن: القِرْيـة، بكسـر القـاف، ويجمعونهـا علـى (قِرى) بكسـر القـاف، نحـو : (رِشْوَةَ) و (رِشَا) . وأمّا (قَرْبَة) بالفتح فجمعت على (ثُرَى) بضم القاف، وهو جمع على غير قياس. فيل: ولم يسـمع مـن (فَعْــة) المعتـل الــلام إلّا (قريـة) و (قَرى)، و(تَرْوَة) و وتُرَىى)، و(شَـَهْوة)
و (شُهُهَى) ()(r7.).

يفهم مِنْ هذا أنَّ (فَعْلٌ) من الصحيح لا يجمع على (فُعلِّ) بضمّ الفاء أصـلاً،
 فالقريـة معناهـا في كـلام العـرب: الموضــع الذي يجتـــع النـاس فيـه، والعـرب

تُسمّي كُلّ مدينة قرية(TYT)
والذي نرمـي إليـه أنّ (شُرَى) أيـن مـا وردت في القرآن الكريم كـان المـراد بهـا
الموضـع، أو المنـازل لجماعـات مـن النـاس، أي: إنّ المـراد بهـا الدلالـة علـى صنف الجنس، ومَنْ أطلق على (قُرَى) جمعاً لـ (قريـة)، إنّمـا كان ذلك متأتٍ من نظرتـه إلى الـى

اسم الجنس الجمعي، على أنّه جمحٌ، وليس قسماً مسنقلاً، قائماً بنفسه. لِّما
 (قُرَى). وهناك مَنْ أطلق عليها مصطلح (الكَفْر)، وأكثر مَنْ ينَكَّم بهذه الكلمـة أهل


المَوْج: اسم جنس جمعي، مفرده (مَوْجَة)(צ'Y)، وهو مأخوذٌ من (مَوَجَ)، ومعناه: ما ارتفع مِنَ الماء فوقَ الماء، ماجَ اللَوْجُ، أي: الاضطرابِ(Y (r (ro) فالموج اسم جنس جمعي، والجمع (أمواج)(آبّ).
وقد ورد اسم الجنس الجمعي (الموج) في القرآن الكريم في موضعين:
الأول في قوله تعالىى: \}رَجَاءَهُهُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

وهو فـي كـلا النصـين القرآنيين جـاء ليـدلَّ علـى مــا عـلا مـن سـطح المـاء،
ونتابع، أي: تحطم الموجُ على الثاطىي، فنقاذفته الأمواج(ب)
وجـيء بــه هنــا عنــد بعـض اللغـويين للالالــة علـى الجمـع، ولــللك شـبّه
بالجمع (TV.).
ومنهم مَنْ جعل الموج مفرداً، وأنّه مصدر للفعل ماجَ، أي: ماجَ مَوْجاً (YY)".

- النخــــلـ

النخل اسم جنس واحده نخلـة(YYY)، (واسم الجنس الجمعي مـا تَضمَّن معنىى الجمع دالاً على الجنس. وله مفردٌ مُمَّيزّ عنـه بالتاء أو يـاء النسبة.... ويكثر مـا يُمّيزُ عنه مُفردهُ بالتاء في الأنشياء المخلوقة، دون المصنوعة كـ (نَخْلٍ) و (نَخْلة) ) (YYY)

 وفـي كليهــا جـاء اسـتعمال أحـد أوصــافه للتصــوير والتتــبيه، وأن يجمـع باعتبـار إفراده(YVY)، قال تعالى: \}ُوَالنَّنْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ الحجـاز التأنيث، وعلىى أهـل نَجْدٍ النذكير • وقيل: التذكير باعتبـار اللفظ، والتأنيث

فالنخل إذا ما أطلق في القرآن الكريم، فيكون المراد منـه ذاته(rva)؛ لذا اتجهت




فوصف اسم الجنس (النخل) الذي بينـه وبين واحده تاء التأنيث، وقد وقع في مـا ذكرنـا، وجمعـه حمـل علـى جمـع صـة اسـم الجنس الـي بينـه وبـين واحده تـاء

وإن قارنـا بين (النَّخْل) و(النَّنِبْل) نجد أنَّ الأول (اسم جنس جمعي) والثناني


بدليل ورود ذكره مع الجنات.
فسياق الحديث عنه الجنة، وما تحتوبـه، قال تعالى: $\}$ فَأَنْنَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ





 بالكسر، هو بناء الهيأة（فِعْة）اسم من：أنعم الهَ عليهِ يُنعم إنعاماً ونِعْمـة، أقيم الاسم

 بمجنون（ب9r）．
والنِّعْة：اليد البيضاء الصالحة، ونعمة الله：ما أعطاه العبد مِمّا لا يُمكن غيره

 أمر（97）．

> فالنِّعْة ما أنعم به من رزق ومال وغيره(rav).

وقد جاءت لـ（نِعْمةٍ）و（نِعَم）دلالات متعددة في القرآن الكريم، ومنها：حُسنُ الحال والمـال، وما وهبه الله من رزق ومـال وغيرهما، خير يصل إلى المرء في دينه




ومنها：المنَّة والمعروف لِمَا لا يُنْكر ، قال تعالى：رُوَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْتَةٍ

العصمة(「•「).

ومن دلالاتها الرسالة والنبوّة، قال تعالى：\}فَفَكِّرْ فَمَا أَنْنَّ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ

بالإسلام والقرآن (؟•「).

ومن دلالاتهـا أيضـاً الرحمـة، قـال تعـالى：\}فَضْـلا مِـنَ اللَّهِ وَنِعْـَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ


والذي أريد قوله: إنّ (النّعمة) في القرآن الكريم جاءت للالالة على ما أنعم اله
به على عباده من خير وفضل وهداية في الحياة الدنيا، وقد أضيفت إلى لفظ الجلالة
 . مواضع أخر


 الحياة الدنيا(ז|「). قـال الدكتور محمد يـاس: ((وهي في القرآن الكريم تقع في نِعَم الانيا، ولعلَّ ذلك يعود إلى بنائها بناء الهيأة، وهي الحالة الحسنة التي تكون في وقت

وعليه جاء التجبير في النصوص القرآنية المذكورة آنفاً باسم الهيأة، تجاوباً مـع
المقام في الدلالة على ما جاءت لأجله، وتمييزاً لتلك الصيغة على نظائرها، ولا سيّما
 لبيان هيأة النَّعْة الواحدة، وما اشتنملت عليه من نِعَةٍ عديدة تتطوي تحت تلك النِّعْمَة، أو هي تفاصبل لها، ولعلَّ هذا يرجّح عدم مجيء القرآن الكريم بلفظ على غيرها من الصيغ، كاسم المرة، أو الإنعام، أو غير ذلك؛ فكان الأنسب لذلك كلّه اختيار اسم الهيأة، حيث لا يسدّ عنه غيره في السياق الذي ورد فيه في هذه النصوص، وغيرّ وغيرها. مِمّا يدخل في هذا الموضوع، ومن ثَّكَ؛ فالاختيار هنا اختيار لصيغة اسم الهيأة على الصيغ الأخرى.

كـالتتعيم، أو الإنعـام، أو النِّعْتَـة بالكسـر، أو غير ذلك، إلّا أنَّ في (النِّعْـَة) الأمـر مختلف، فقد آثَرَتْ هذه الصيغة - أعني اسم الهيأة - على غيرها؛ فالنَّعْـَة بـالفتح
 جاءت بالضم فهي على المسرّة ليس إلّا .

- النَّــــــوَى :

 وقيل: إنّه جمع نواة، وهو كلُّ ما لم يكن له حبّ، كالتمر ، والمشمش، والخوخ، ونحوهـا(「V)، قـل محمود عبدالرحيم صـافي: ((النـوى: جمـع نـواة، اسم جامـد لبذر التمر، ونحوه، والألف فيه منقلبة عن ياء أصله النوي بياء في آخره، جاءت متحركة



الأول: فالق الحبة عن السنبلة، والنواة عن التمرة .
والثاني: أنّ الفلق الثق الذي فيهما
أما الثالث: فيُيْنى به خالق الحبّ والنـ النوى
وذكر بعض العلماء قولاً رابعاً وهو أنّ الهّ - سبحانه وتعالى - مُظهِرُ ما في
حبة القلب من الإخلاص، والرياء( (Tr).
فمعنى النَّوَى عند أهل اللغة هو النَّحوُّل من دارٍ إلىى دارٍ . هذا هو الأصـلُ،

 التغاير )( )
 فما للنَّوى لا بارك اللهُ في النّوى وهَمٌّ لنا منها كهَهِّ المُراهنِ

خلاصة القول: إنَّ المراد بـ (النَّوَى) في النصّ القرآني المذكور آنفاً هو (نَوَى) النَّمّر، وأنثباهه من كُلِّ شيء، وهو اسم جنس جمعي، واحده (نَواةٌ).
 الذي وردت فيه اللفظة، قال أبو الفرج بن محمد الجوزي: ((في معنى الفلق قولان: أحدهما: أنـّه بمعنـى الخلـق، فـلمعنى: خـالق الحب، والنَّوَى... والثـاني: أنَّ الفلـق
 عن التمرة... والثاني: أنَّه الشقان اللذان في الحبّ، والنّوى... الحبّ مـا لم يكن لـه نَوَى، كالبرّ ) (
وفي هذا دليلٌ علىى أنّ المراد بـ (النَّوَى) في التُعبير القرآني هو نَوَى النَّمْرِ، وأثباهه لا غير، ولا سيّما أنَّ هذه الكلمـة لم تـرد فـي القرآن الكـريم سوى في هذا . الموضع فقط

الخاتمـــــــــة
خلص البحث الى جملة من النتائج نوجزها في النقاط الآتية :
1- نتـاول البحث اسم الجنس الجمعي، الوارد في القرآن الكريم، مِمّا صَرَّح اللغويون بـه بلفظـه على أنّه اسـ جنس جمعـي، مستثشياً بــلك اسـ الجنس الجمعي في

القرآن الكريم، الذي لم يُصرَّح به .
ץ- بيَّن البحث أنّ لا خـلاف بين اللغوبين في تعريف اسم الجنس الجمعي؛ لأنّهم
أجمعوا على أنّه ما يُفرق بينه وبين مفرده بنتاء التأنبيث، أو ياء النسب . r- إنّ التعبيـر الترآنـي يسـتعمل صـيغ اسـم الجـس الجمعي، والجمـع، بحسـب مـا بـا يقتضبه السياق، الذي يفضل استعمال صيغة دون أخرى؛ وذلك لخصوصية تليق بـه، وبناء على هذا جاء اسم الجنس الجمعي في مواضـع؛ ليشمل الدلالة على الجنس والجمع، ولا سيّما استعمال السماء دون السـماوات، وعلـة ذلك كون اسم

الجنس أعّ، وأشنمل في الدلالة . § - كثف البحث لنا أنّ اسم الجنس الجمعي لا يثثى، وأنّ مـا جاء منه على النثتية؛

فإنّما أربد به نثثية المفرد ليس إلّا . 0- خلص البحث إلى أنّ اسم الجنس الجمعي المعرّف بـ (أل) هو الأكثر وروداً في القرآن الكريم، دون غيره ثُمَّ يـأتي بعده المضـاف بنوعيـ، أعنـي: المضـاف إلـى
-ظاهر أو إلى مضمر
وبهذا يكون اسم الجنس الجمعي النكرة، هو أقلهـا وروداً في القرآن الكريم، وعلّة ذلك أنّ المعرّف يدلّ على العموم، والشمول، فجيء بـه للدلالـة على عموم الجنس.
1- انّضـح أنّ اللغوبين اختلفوا إزاء اسم الجنس الجمعي في الدلالـة، فمنهم؛ من قال: إنّه قسـ مستقلل. ومنهم مَـنْ قـال: إنّه جمـع تكسبير لبس إلّا، ويجوز جمعـه مـن

باب جمع الجمع.
V- أكّد البحث مـن خـلال النطبيق أنّ اسم الجنس الجمعي يـذكّر، ويُؤنّث، وتأنيثـه يكون باعتبار المعنى، وهو الأفصح وتذكيره يكون باعتبار اللفظ، وهو الفصيح.
^- تنين أنّ اسم الجنس الجمعي يجوز تصـيره، وتجوز النسبة إليه، بحسب القواعد - التي وضعها الصرفيون

9- أسلوب الثلوين باسم الجنس الجمعي، ثمَّ الجمـع هو تلمّوّن مقصود يحمل فيمـة جمالية، وتعبيرية عالية، وهو يخضع للسياق بلا شكك لِمَا لذلك من أثرٍ في النرابط في النص القرآني، ولا سيّما ما يقّمه مِنْ معنى جديد.
 مستقلاً عند فريق مـن العلمـاء، وجمـع عند فريق آخر يعود إلـى نظرتهم إليـه، وليس للسياق دورٌ في تحديد اسميته أو جمعه .
11- إنَّ كتاب الشه حقّ لا يأتيهـ الباطل من بين يديـهِ، ولا من خلفه، فهو محكم، ومـا جـاء فــه مـن اسـ الجنس الجمعـي دون المفرد والجمـع إلّا لتحقيـق إعجـاز فـي القرآن الكريم مِنْ دون النظر إلى ذلك الإعجاز سواءٌ أكان صرفياً، أم دلالياً، أم . غيرهما

ץ Y ا أكَّد البحث أنَّ سرَّ إعجـاز القرآن الكريم يكمن في دقة اختيـاره المفردات، فكلّ
 الإعجاز ؛ لأنّ كلَّ شيء فيه قد وقع في مكانه الذي يليق به .

## Conclusion

This research paper is a practical attempt entitled (Plural Gender) to show the morphological and semantic aspect and the shared area between them to show Quranic Ejaz .

This paper is sprung from morphology and semantics in order to study the concept morphology and semantics of the word. It is attempt to discover the semantic nature through studying it morphologically and semantically. The field of this study is the Holy Quran.

The current study is divided into two section the first is (modifying Gender and its rules) feminining and masculing and the relation between it and Takseer pluralisation, dimunation and relating to it.

While the second studies (terms) that are found in the Holy Quran what is set by scholors as plural gender depending on its place in the alphabet .

## 

（（ ）ينظر ：جموع التصحيح والنكسير في اللغة العربية （Y）الفصول في العربية

（ ）（ ）ينظر ：البلغة في الفرق بين الدذكر والمؤنث（ $70 /$（
（0）ينظر ：المصدر نفسه（70／7
（7）الخصائص 10／ヶ


（9）الحاقة
r．（1－）القمر（ $)$

V／§ ينظر ：المصدر نفسه（
（TY／（TY）حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن ماللك（IY）

r．（l0）（18）
（17）التفسير الكبير（1）
1ro／0（lv）ينظر ：الفتح القيرير（li）
（1＾）（॥）ينظر ：البرهان في علوم القرآن


ج（Y）جماليات المفردة القرآنية £（Y）

（

（Y0）أساليب التعبير القرآن في سور المفصل 11 （（رسالة ماجستير）．

$$
\begin{aligned}
& \text { rVV-YV7/r9 التحرير والنتوبر (rV) } \\
& \text { 人 • يس (Y ) }
\end{aligned}
$$

 （ Vo／（

VA القواعد الأساسية للغة العربية）（Y）（Y）


> وهمع الهوامع /va/l

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { 「7) ( البقرة) }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { النوضيح / } 1 \text { ٪ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 9 / \Gamma \text { ( }{ }^{\text {( }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { V7 اللمع في العربية (گ.) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { V. البقرة) ( }
\end{aligned}
$$


（ ）
人•（ البقرة）（ 7 ）



(0•) (0) ينظر : معاني القرآن للفرّاء
(01) ينظر : جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية 7N1/\& معاني القرآن (Or)
7•V/1 الار المصون في علوم الكتاب المكنون (or)
( \& ) من المعلوم أنّ أسماء الجموع تُعُدُّ من الملحق بجمع النكسبر
(00) هنا صرّح بتاء التأنيث ولكنه سكت عن ياء النسب

TY/ ينظر : حاشبة الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن ماللك (ON)
(TY/ (TY ينظر : شرح الآجرومية TY
(r ז7) الرعد ז
 V7 الرحمن (70)
(77) ينظر : معاني القرآن للفراء

(7^) اللمع في العربية .

rv^/r الكتاب (V.)
19V1/1 حاثشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن ماللك (V))
Y7 (VY) بنظر : المهذب في علم التصريف (V)
MIV اللمع في العربية (Vr)
V)/r ينظر : جامع الاروس العربية (V (V)
(V0) اللمع في العربية VIV (الهامش)

$$
\begin{aligned}
& \text { (07) البحر المحيط (0) } \\
& \text { or/r المصدر نفسه (ov) }
\end{aligned}
$$



$$
\text { ( ( } 1 \text { يوسف } 7 \text { § }
$$

(AY) ينظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (

(^) ينظر : الأجوبة الجلية لمن سأل عن شرح ابن عقيل على الألفية /ه
〔V६/1 ينظر : شرح الأشموني (NT)
v • البقرة ( Av )
^)/ (^^)
r. القمر (^q)
rIv/1 (q.) الكثشف والبيان (9)
(9) ينظر : النحو الواضح في قواعد اللغة العربية
(9 (9) ينظر : شرح النتصريح على التوضيح

(
(90) (90) ينظر : تهذيب اللغة (97/10)
(97) لم أقف عليه في كتابه، ينظر : المخصص 101 (9)
(9V) الكهف (9r)
(9^) بنظر : المخصص (9 )
(99) البقرة 100

(1-1 (1) الأنعام 99

$$
\begin{aligned}
& \text { Y M شرح الكافية للشافية (V7) } \\
& \text { VA-VV/r ينظر : جامع الاروس العربية (VV) }
\end{aligned}
$$





$$
\text { (1 • (1) الأنعام } 90
$$


Erv/r ينظر : لباب التأويل في معاني التنزيل (I (l.)

YT البقرة) ( البقرة)
MV ( البقرة) (lr)

(110) الأنعام 09 (
(
EV الأنبياء ( $\quad 1 \mathrm{~V}$ )
17 ( 17 ( 17 )
(1)






(1 ( 1 (
V7 الرحمن ( I YV)
（lҮ人）


（
(廿ז ا) الروم ז و و









$$
\begin{aligned}
& \text { roq/\& مسند الإمام أحمد (lor) (lor } \\
& \text { ov الأعراف (lor) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ir (الرعد (1) ) } \\
& \text { を } \\
& \text { \& النور ( } 1 \text { \& } \mathrm{V} \text { ) } \\
& \text { البقرة (1) (1 } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10.) الرعد (10) }
\end{aligned}
$$

(0٪ الأعراف ov (0)


v9/r ينظر : المصدر نفسه (lov)



(17) (17) ينظر : المخصص (170)
(1TY) الزاهر في معاني كلمات الناس (17)




9V/r ينظر : الصدر نفسد (ITV)

ov (179) (179)
VT// ينظر : معاني القرآن للأخفش (IV.)
(1) • M/ (IVI)

1• (IVY)
1• • ينظر : البحر المحيط (IVY)


EVT// ينظر : مجمل اللغة لابن فارس (IV7)
1A المزمل (IVV)
. لم أقف على قائله ( ( C (V) )
101/0 معاني القرآن (1V9)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { •) } \\
& \text { |Y ( } 1 \text { ( } 1 \text { ) }
\end{aligned}
$$


TYY／人 المصدر نفسـه（1）（1）



｜Vro／／ينظر ：المصدر نفسه（ 1 AV）
1．9／1 ت تهذيب اللغة（ 1 （ 1 （

（19．）البقرة（1）（1）

EV يوسف（ 19 Y（
Y）
（


1．الكليات（19V）

（ 99 （ 9 ）ينظر ：لسان العرب（سنبل
07．9／1（Y．．．）



（
 0079/1
MaT/Y ينظر : معجم اللغة العربية (Y.V)
 ( 00 ( البقرة



1 19 (Y) البقر (Y)
 Yا الأعراف (Y10)

Ell/ ينظر : إعراب القرآن وبيانه (Y/V)

(


(مادة عنب)
r.V/V ينظر : روح البيان (Y (YY)


1lr/r. ينظر : اللباب في علوم الكتاب (Y (Y0)
1V9/1 السراج المنير (YY7)
(
r•V/V روح البيان ( H (Y^)
(YY) المؤمنون (Y)

91 ( 9 (YM)
(Y ينظر : المفردات في غريب القرآن
r.V/V المصدر نفسه (Y (Y )
(




(



( النحو الواضح في قواعد اللغة العربية
VVV/r ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (Y (Y \&)
1-V/r البحر المحيط (Y\&0)


Mr. ينظر : دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني (Y\& (Y) ov البقرة ( H )
VY// ينظر : معاني القرآن للاخفش (YO.) 17. الأعراف (YO1)
Y) البقرة (YOY)

Y79/r التحرير والتنتوير (YOr)
ro الفرقان (Y0 )
v9v/r ينظر : جمهرة اللغة (Y00) (10 (
 O9 الكهف（YOV）
EVV／1 ينظر ：التفسير الكبير（YO人）
 rVA／／البحر المحيط（Yヶ．）
（YT）ينظر ：المتع الكبير في التصريف（Y（Y（
（ الناس r／•••
（Y（
 （Y70）ينظر ：العين 190／7（مادة موج）، وجمهرة اللغة（Y7（Y）


Y يونس（




E ينظر ：المفردات في غريب القرآن（YVY）
（YVY）جامع الاروس العربية（YVY）
r．القمر（rVs）
（ الحاقة（rvo）
（YV7）ينظر ：البحر المحيط •（YVV）
1• ق（ YVV ）
「＾／「 معجم القواعد العربية（YVA）
YV．ينظر ：دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني（YV9）


$$
\begin{aligned}
& \text { 1• ق( } \mathrm{Y} \wedge) \\
& \text { l الرحمن (YNY) } \\
& \text { إ الثـعراء ( } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{Y} 77 \text { ( البقرة ( } \\
& \text { 19 المؤمنون (Yی7) } \\
& \text { (YへV) } \\
& \text { ( النحل (Yへ人) } \\
& \text { 9) الإسراء (ヶ^9) }
\end{aligned}
$$

 المكنون

r القلم（ r 9 r ）


（ ${ }^{\text {（ }}$（ 90 ）
19V／1 ينظر ：الفروق اللغوية للعسكري（Y१7）
 lv）（Y૧へ）

（
． 19 （ 19 （ الليل（ 1 ）
．ov الصـافات（r．r）
r

Vr النحل（r．0）
(


$$
\text { (• •اא) الضحى } 1
$$

(1 (آז) آل عمران ז•
(

$$
r \cdot \varepsilon-r \cdot r / /
$$

(
(


1
K M / الجدول في إعراب القرآن ( 90 ( 90 ( 90 (


(MYY) ينظر : معجم مقاييس اللغة (MY)
OV/0 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (

(
(
ov/r زاد المسبر في علم التفسير (rrv)

$$
\begin{aligned}
& \lambda(r \cdot v)
\end{aligned}
$$

المصــــــادر

- ا القرآن الكريم
r - الأجوبـة الجلية لمن سـأل عن شرح ابن عقيل على الألفية: حسين بن أحمد بن
عبداله آل علي، الجامعة الإسلامية، معهد تعليم اللغة العربية (ب - ت) . r- أسـاليب التعبير القرآنـي في سـور المفصـل: لميـة عايد حسن السـامرائي، رسـالة ماجستيـر، بإثشـراف: الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور محمـــ سعيـــد مرعـي، جامعـة

تكريت - كلية التزبية للبنات، •r
؟- الإشارات في علم العبارات: غرس الدين خليل بن شـاهين الظـاهري (ت NVهـ)
دار الفكر، بيروت (ب - ت)

تحقـقق: الـدكنور محمـد علـي عبـدالكريم الردينـي، طا، دار المــأمون للتـراث،
دمشق، V• E ا هـ .

طڭ، دار الإرشاد الجامعية، حمص، سورية 0 اء اهـ . V- البحر المحيط: أبو حيـان محمد بـن يوسف بـن حيـان الأندلسـي (ت الار اهـ)،

تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت • •

الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت اله 9 اهـ .
9- بلاغة الكلمـة في التعبير القرآني: الدكتور فاضل صـالح السـامرائي، طب، شركة

- ا- البلغـة في الفرق بين المذكر والمؤنث: أبو البركات كمـال الدين عبدالرحمن بن


$$
\text { القاهرة V I ( اهـ-97 } 97 \text { ام . }
$$





Y Y ا التحرير والتتوير : محمد الطاهر بن عاشور (ت 9 ( 1 (م)، دار سحنون للطباعة
والنشر ، نونس (ب - ت) .

「 ا - التنفير البياني للقرآن الكريم: الدكتورة عائشة عبدالرحمن (بنت الثشاطئ)، ط٪، - دار المعارف، مصر 977 19

؟ ا- التفسـير الكييـر: فخـر الـدين الــرازي (ت 7•7هـ)، طا، دار الفكـر، بيـروت


10-تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت •VVهـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت (. . 17 - التوقيف علـى مهمـات التعـاريف: محمـد عبـدالرؤوف المنـاوي (ت اس. (هـ)، تحقـق: الــكتور محمــد رضـوان الدايـة، طا، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، دمشق، • اڭاء

اV


- مr...--هاءr.
^ا^- جــمع الـدروس العربيـة: الثـيخ مصـطفى الفلاييني، مراجعـة وتتقيح: الـكتور

(99ヶ-ه) (1)
19- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبداله محمد بن أحمد القرطبي (ت اتها (TV)، تحقيق: أحمـــد البردونـــي، وإبــراهيم أطفـيش، طّا دار دار الكتـبـ المصــرية، القــاهرة

 اب-جماليـات المفردة القرآنيـة: الدكتور أحمد ياسوف، إثشراف وتقديم: الدكتور نور
 ץץ-جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت آזّهـ)، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط1، دار العلم للملايين، بيروت 9AV ام

ץ مكتبة الخانجي، القاهرة 9VV ام



العامة للكناب (ب - ت) .
 يوسف المعـروف بالسـمين الحلبي (ت VOTهـ)، تحقيق: الـكتور أحمد محمـ
الخراط، دار القلم، دمشق (ب - ت) .
 الفكر، بيروت 1994 .


〒9- دليل الساللك إلى ألفية ابن مالك: عبداله الفوزان، ط1، دار المسلم، 999 ام. -r. روح البيـان: أبـو الفداء إسـماعيل حقي بـن مصـطفى الإسـتانبولي، دار الفكـر، بيروت (ب - ت) .
اس- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي (ت •YV •هـ)، ضبط: علي عبدالباري عطية، طץ، دار الكتب العلمية، بيروت
Y (ت O9Vهـ)، تحقيـق: عبـدالرزاق المهــي، طـا، دار الكتـاب العربـي، بيـروت . هاミrr
 الدكتور حاتم صالح الضامن، الدار الوطنية، بغداد 99 9 اهـ-9V9 (م.

.
0r- السراج المنير في الإعانـة على معرفـة بعض معاني كـلام ربنـا الحكيم الخبير : شـس الـدين محمـ بـن أحمـ الثـربيني (ت qVVهـ)، مطبعـة بـولاق (الأميريـة)
. القاهرة
ฯ
 rV

^ب- شـرح الأشـموني علـى ألفـــة ابـن مالـك: علـي بـن محمـ بـن عيسـى الأشــوني
 qr-شرح النصريح على النوضيح: خالد بن عبداله الأزهري (ته ه 9 هـ)، دار إحياء

الكتب العربية (ب - ت) .

- ع- شرح شـافية ابن الحاجب: حسن بن محمد بن شرف الأستراباذي (ت لاهـ) هـ)، تحقيـق: الـدكتور عبدالمقصـود محمـد عبدالمقصـود، طا، مكتبـة النقافـة الدينيـة
-هro
(
بن يوسف القادري، طا، دار صادر ، بيروت YV \& (هـ-7 . . .
§ §
مهدي المخزومي، والدكتور إبراهيم اللسامرائي، دار ومكتبة الهلال (ب - ت).
 الدكتور محمد بن عبدالمعيد خان، طا، مطبعـة دائرة المعارف العثمانيـة، حيدر

؟ ع- فتح القدير الجامع بين فنّي الروايـة والدراية في علم التفسير : محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت Y00 (هـ)، دار الفكر ، بيروت (ب - ت) .

0 § - الفروق: أبو هلال العسكري (ت 90 هـه)، ضبطه وحققه: حسام الدين القسسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (ب - ت) . 7 §- الفُصـُول في العربيـة: أبـو محمـد سـعيد بـن المبـارك بـن الـدهان (ت 79 هـهـ)،



 ^^- القواعد الأساسية للغة العربية: السيد أحمد الهاشمي، طبَ، دار المعرفة، بيروت، - لبنان •
§ 9 - الكتـاب: أبـو بشـر عمـرو بـن عثمـان الملقب سـييويه (ت •^1هـ)، تحقيـق:
 - 0- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: محمود بن عمر الزمخشري (ت ^سمهـ)، رتبه وضبطه: محمد عبدالسـلام شاهين، ط1،

$$
\text { دار الكتب العلمية، بيروت } 0 \text { ٪ اهـ-909 } 9 \text { ام. }
$$

1-0 الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثڤلبي
 نظيــر الهـــاعدي، طا، دار إحيــاء التـــراث العربـــي، بيــروت، لبنــــان
.
(الكليـات معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة: أبو البقـاء أيوب بـن موسـى الكفـوي (ت £ 9 • (هـ)، تحقيـق: عـدنان درويـش، ومحمــد المصـري، مؤسســة الرسالة، بيروت (ب - ت) .
 الفكر، بيروت، لبنان 99٪ 9 (هـ-9V91م.



عوض، طا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 9 (£ (هـ-991)

00－لسـان العـرب：أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور（ت（ایهـ）، طّا، دار صادر، بيروت £ ミاء اهـ


$$
\text { مطبعة العاني، بغداد r. ـ ا هـ-Y } 9 \text { ام . }
$$

－oV مجمل اللغنة：أبو الحسين أحمد بـن فارس（ت 90بهـ）، دراسـة وتحقيق：زهير
 0＾－محاضـرات فـي علم الصـّرْف：الدكتور علـي جـابر المنصـوري، والدكتور عـلاء الاين هاشم الخفاجي، مطبعة التعليم العالي، نينوى．
09－المحكم والمحيط الأعظم：أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده（ت \＆\＆هـ）، تحقيــــق：عبدالحميـــــــ هنـــــاوي، طا، دار الكتـــبـ العلميــــة، بيــــروت
－〒－مختار الصـاح：محمد بـن أبي بكر بـن عبدالقادر الرازي（ت بعد 777هـ）، تحقيق：الدكتور محمود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 10 10 （هـ－990 9 ام．


 ش شعيب الأرنؤوطي، طr، مؤسّسة الرسالة ．
 الاككتور حاتم صالح الضامن، ط٪، مؤسسة الرسالة، بيروت ه ه \＆ا هـ ． § ₹－المصباح المنير في غريب الثرح الكبير ：أبو العباس احمد بن محمد بن علي الفيومي（ت •VVهـ）، المكتبة العلمية، بيروت（ب－ت）．
10－معـالم التنزيـل في تفسير القرآن：أبو محمـد الحسين بـن مسـعود الفراء البغوي （ت • 10ه）تحقيق：عبدالرزاق المهدي، طا، دار إحياء التراث العربي، بيروت
 تحقيـق: الــدكنورة هــدى محمــود فراعــة، طا، مكتبــة الخـــانجي، القـــاهرة

$$
\text { - } 99 \text { •ه ام }
$$

7V النجاني، ومحمد علي النجـار، وعبدالفتاح إسماعيل الثشلبي، طا، دار المصرية

للتأليف والترجمة، مصر (ب - ت) .

عيسى شحاته عيسى، دار قباء للطباعة والنشر ، القاهرة 991 9 1م.

-V. معاني النحو : الدكتور فاضل صـالح السامرائي، طب، دار الفكر للطباعة والنشر
والنوزيع، عمان

- معجم القواعد العربية: عبدالغني علي الدقر (ت (ت VY

Vr
الفضيلة، مصر (ب - ت)


Vo - المعجم الوسـيط: إبـراهيم مصـطفى، وأحمـد الزيـات، وحامـد عبـدالقادر، ومحمــ
النجار، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية، القاهرة (ب - ت) .
VY7 مغنـي اللبيب عن كتب الأعاريب: ابـن هثـام الأنصـاري (ت (V7 هـ)، تحقيّق:

- محمد محيي الدين عبدالحميد
-VV مفـردات ألفـاظ القـرآن الكـريم: أبـو القاســم الحــين بـن محمـد الأصـفهاني
(ت في حدود Y ٪ هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، طا، دار القلم، الدار
الشامية، دمشق بيروت 「
-V^ من أسرار العربية في البيان القرآني: الاكتورة عائشٔة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)،
دار الأحد، بيروت 9VY ام.

V9 - منتخـب مــن صــاحاح الجـوهري: أبـو نصـر بـن حمّــاد الجـوهري الفــارابي
(ت זף זه)، (ب - ت) .

- .

الفرطوسي، والدكتور عبدالجليل عبيد حسين، بيت الحكمة، بغداد (ب - ت) .
ا^- النحو الواضــح فـي قواعد اللغـة العربيـة: علـي الجـارم، ومصطفى أمين، الـار المصرية، السعودية للطباعة والنشر والنوزيع (ب - ت) .
r (لی


 ابن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان (ب - ت) .


 صفوان عدنان داوودي، طا، دار القلم، الدار الثامية، دمشق، بيروت 1٪ ا (هـ.

