# دلالة صيغتي ( فاعل ) و ( فعَّال ) على النسب 

أ.م.د. سلام موجد خلخال
قسم اللغة العربية
كلية التزبية للحوم الإنسانية
جامعة كربلاء
محمد علي عبد الهّ العنبكي

## خلاصة البحث

بسم الثه الرحمن الرحبم

يعدّ النسب من الموضو عات الصرفيّة المهمة ذات القو اعد الكتعددة والمتشُعبة والأحكام الكثيرة . هذا إن كان النسب نسباً قياسياً . أمّا إذا كان شاذاً ، فإنّه لا يخضع لقاعدة معينة ، بل يخضع ما ورد مذه

 أو ( الاستغناء عن الياء ) و عدّه بعضهر من باب نيابة صيغة صريّا صريّة عن أخرى .

 البركات الانباري ، و العكبري ، و القرطبي وأبو حيّّن الأندلنسي ، و النسمين الحبّي ، و غبر هم .
 المبحث الأول : دلالة صيغة ( فاعل ) على النسب . فكان لِّزاماً أن يُّسَّم على ثلاث نقاط :

$$
\begin{aligned}
& \text { (الأول منها اختصنّ بدر اسة دلالة ( فاعل ) المصوغ من الجامد على النسب ، والثاني اختصنّ بدر اسة دلالة ( } \\
& \text { فاعل ) بمعنى مفعول على النسب } \\
& \text { و الثّالث فقا تضمن دلالة ( فاعل ) المصو غ من الرباعي على } \\
& \text { أما المبحث الثاني : فكان بعنو ان دلالة صيغة ( فـّال ) على النّنب. }
\end{aligned}
$$

# Formation of the Nickname Without the Appendage of "Ya" Morpho_Semantic Study 

## Abstract

This study deals with" Formation of the Nickname Without the Appendage of "Ya" ,Morpho_Semantic Study";the phenomenon which has not been studied sufficiently so all were found are signs about the topic.

The outline of this thesis is divided into introduction and three chapters, then the conclusions are given. Finally, the resources and the, then, the forms led to the formation with "ya"as (substitution, deletion, replacement and transformation). finally the chapter end with the distinction between the formation with " ya" and other semantic forms.

The thesis ends with the conclusions found by the researcher as:
1 -the semantic form is defined in this study in different ways, the most important is that it is the meaning of its outer form, accordin
2-this thesis reveals some aspects of nickname forming without the appendage of "ya" as in the forms of "agentive and exaggerating forms.
3 -there are different Quranic hints give the meaning of forming nicknames forming.
المبحث الأول : دلالة صيغة ( فاعل ) على النسب :


وهو : ((اسم مصوغ من المصدر للالالة على الحدث والذات ، ويكون معناه التجدد و الحدوث ) (ب)
ץ. أُنها تدل على الصفة المشبهة إذا كان السم الفاعل مضافاً ودالا على الثبوت في الصفات التي تلازم الموصوف نحو : طاهر القلب ، ضامر البطن ، بارز الجبين ، واسع الفم .

 وتابعه بلفظه وليس من اسم الفاعل وحده كما وهم بعض الباحثين حين عدّ اسم الفاعل من أبنية
 تارس ، ولمن حمل السلاح : سالح ، ولمن عنده تمر : تامر ، ولمن لديه لبن : لابن ، وكذلك قولهم : خابز
وسامن وز ابد ، لصـاحب الخبز واللسمن والزبد .

وتستعمل هذه الصيغة إذا كان المنسوب صـاحب شيء فينسب إليه على أنّ النسبة : (انسبة إضافيّة بمعنى

 وناشب وتامر ، لصـاحب اللار ع والنُثّاب و التّمر ") (q) ـ أمّا الفرق بين فاعل في النسب واسم الفاعل ، فهو
أنّ الثناني يفبد العلاج ويقبل التاء دون الأول ( . 1) .

وعقد سييويه باباً للنسب بغير الياء أطلق عليه : (ا هذا بابٌ من الإضدافة تحذف فيه ياءي الإضافة ، وذلك إذا جعلته صاحب شيء يزاوله ، أو ذا شيء )(1 (1) فالأول يكون على صيغة ( فعَّال ) و الثّاني يكون

 التّمر : تامر ، ولذي اللّبن : لابن . قالل الحطيئة :

ويقول ابن يعيش في ذلك : (ا وما كان من هذا ذا شيء وليس بصنعة يعالجها أتوا بها على ( فاعل ) ، وذلك لأنّ ( فاعلاً ) هو الأصل ، وإنما يعدل عنه إلى ( فـّال ) للمبالغة ، فإذا لم ترد المبالغة ، جيء بـه على

 سيبويه : (اوتقول لمن كان شيء من هذه الأشثياء صنعتة : لبّان وتمّار ونبّال )" (1) . .



وقالو ا : لصـاحب الفرس : فارس . وقال الخليل : إنما قالوا راضية ، وطاعٌ وكاس على ذا ، أي : ذات رضأ وذو كُسوةٍ وطعامٍ ، وقالوا : ناعل" لذي النعل . وقال الشاعر :
أي : لهُمِّ ذي نَصَبٍ " (. بَ) .
 و( فعّال ) من بابيهما الصر فيين ، لأداء معنى النسبة يجعلهـا غير جاريتين على الفعل ، فلا يكونان في
اللسياق الو اردتين فيه بمعنى اسم الفاعل ولا بمعنى صيغة المبالغة (ץب) .





$$
\begin{aligned}
& \text { Y. قولهم : ناعل ، وحاذٍ ، ولاحم ، وشاحم ــ لذي النعل ، وذي الحذاء ، وذي اللحم ، وذي الشَم (Y (Y) . }
\end{aligned}
$$


( فاكهون ) ، و( فاكهين ) هنا ، و الدخان والطور و الهطففين : ( فأبو جعفر بلا ألف بعد الفاء فيها كلها صفة مشبهة من ( فكه ) بمعنى ( فرح ) أو ( عجب ) أو ( تلّذ ) أو ( تفكّه ) و افقة الحسن هنا و الدخان . وقر أ حفص كذللك في المطففين ، واختلف فيه عن ( ابن عامر ) ) و الباقون بالألف في الجميع ، اسم فاعل بمعنى (
أصحاب فاكهة ) كــــ ( لابن ) و( تامر ) و( لاحم ) ) (و؟) .

أي : ذو لبن وتمر ، أي : عنده لبن كثير ، وتمر كثير ، وكذلك : عاسل ولاحم وشاحم ) (. ب) ووجّهها النحّاس

لابــــنْ بالصـــيف تامِـــــــرْ ) )(

كما قال الشاعر :

ونسب القرطبي إلى الكسائي وأبي عبيدة قولهما : (ا الفاكه ذو الفاكهة ؛ مثل شاحم ولاحم وتامر ولابن )" (بّ) . وكذلك فسرَّأبو حيان ( فاكهون ) بأنّهم : (أصحاب فاكهة كـا يقال : لابن وتامر وشاحم ولاحم ") (بم) وبمتل


 الجمهور بأنف ، أي : طييي الأنفس وأصحاب فاكهة كابلن وتامر ) (هب) .
ثانياً : دلالة صيغة ( فاعل ) بمعنى ( مفوول ) على النسب


قال الخليل : (ا أي : فانتاً ، كقولكَ طريق قاصد سابل أي مقصود مسبول ، ومنه قوله نعالى : فَهُوْ فِي عِشَةٍ



أي مُنصِب ") (مى) .

وقال الخبل : (ا وربما ادخلوا الفاعل على المفعول إذا جعلوه صداحب واحد ذلك الوصف ، كفولهم : أمر عارف ، أي معروف ، ولكن أرادوا أمر اً ذا معرفة ، كما تنول : رجل كاسٍ ، أي ذو كسوة ، ونحوه فوله : أِّ
 ولا يقل : مهول ، إلا أنّ الثثاعر قال :


ومهـولٍ مــن المناهـــلِ وحـش
 لذي اللار ، و إذا كان فيه أو عليه أخرجوه على الففعول كفولهم : مجنون ، أي : فيد جنونٌ ، ومديونٌ ، أي
عليه دينٌ ) ( . عـ) .

وقال ابن خالويه (ت• •rهــ) : ( ليس في كالام العرب : فاعل بمعنى مفعول" إلا فولهم : تر اب ساتٍ ،
 راضية ) بمعنى مرضية ، و( ماء دافق ) بمعنى مدفوق ، وسر كاتم بمعنى مكتوم ، وليلٌ نائمٌ بمعنى ناموا فيه و أُشند :
فنــــامَ ليلــي وتجلّانـى هيٌّـي

وقال ابن يعشش : (ا وقالوا : رجل كاس ، أي : ذو كسوة ، وطاعم ، أي : ذو طعم أي : آكل وهو ممّا يذم
 معنى الننسب فقال : (ا و( فاعل ) يأتي للملابسة في الجملة ، لا على أن ذلك الثشيء حرفتُّه ، وقونهم : طاعم كاس ، وقول الشاعر :

لا يحمل إلا على معنى النسب ؛ لأنّه لو ادّعي فيد اسم المفعول ، لوجب أن بكون لـه فعل بمعناه ، ومعنى طاعم ، أي له طعام ، وكاس ، أي : ذو كسوة ، وليس ثـة فعلٌ هو طَعِمَ وكَبِيَ ، بمعنى لـه طعام وكسوة ، ولذلك وجب العدول إلى معنى النسب ؛ ولذلك قال الخليل في ( راضية ) ذلك ؛ إذ لا يستثيم أن تكون ( راضية ) فاعلة من ( رضيتْ ) وهي العيشة ؛ إذ العيشة لا بقال فيها رضيتْ ، فعدل إلى



 وحمله ابن دريد أيضاً على معنى النسب فقال عن الثشاهد : (( فأخرجه مخر ج : تامر ولابن ، أي : ذي تمر وذي لبن ، فكأنـه أراد ذا نصب " (مى) .

بمعنى اسم المفعول وبمعنى النسب .

وعلّل الفراء مجيء ( فاعل ) بمعنى ( المفعول ) بقوله : (أهل الحجاز أفعل لهذا من غير هم أنْ يجعلوا


 والثالث : أنّه للتو افق والانسجام بين الفو اصل التي يسميها الفرّاء رؤوس الآيات . وذكر الفرّاء هذا المعنى في موضع سابق ولم يحدد لـه نسبتّه إلى لهجة معينة أو إلى مجهوعة لغّ لغوية ، و إنّما نسب ذلك إلى العرب عامة فقال : "( والعرب تقول : هذا ليلٌ نائم ، وسرٌّ كاتم ، وماء دافق فيجعلونه فاعلاً ، وهو مفعول في الأصل () (01)

وذكر الزجّاج أنّ ( دانق ) : ( (معناه مدفوق ، ومذهب سييويه و أصحابه أن معناه النسب إلى الاندفاق ،

 مضروب . و القول عند البصريين أنّه على النّسب ، كما فال الثشاعر :


وكما قال :
 وذهب الرضيّ هذا المذهب حين قال : (ا قالوا : وقد جاء ( فاعل ) بمعنى ( مفعول ) نحو : ماء دافق ، أي ماء


 وقال الزمخشري : (ا والدفق : صبّ فيه دفعّ ، ومعنى ( دافق ) : النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر دفق ، كاللابن و التامر . أو الإسناد المجازي أو الدفق في الحققة لصـاحبه ") (00) ـ وقال العكبري : " و(

اندفاق وقيل : هو بمعنى مدفوق • وفيل هو على المعنى ؛ لأنّ
دافق ) : على النّب ، أي ذو اندفق المـاء بمعنى نزل () (1) (1) وقال القرطبي : (( ( من ماء دافق ) أي : من اللنيّ ـ و الدفق صبّ الماء ، دفقت الماء أُدفقه دفقاً :
 لم يسم فاعله . ولا يقال : دَقَقَ الماءُ (ov) ... قال الفراء والأخفش : ( من ماء دافق ) أي مصبوب في الرحم • الزجاج : من ماء ذي اندفاق • يقال : دار ع وفارس ونابل ، أي : ذو فرس ، ودرع ، ونبل • و هذا مذهب سييويه . فالدافق هو المندفق بشدة فوتد () (م) . وجاء في البحر اللحيط : (ا و( دافق ) ڤيل : هو بمعنى مدفوق ، وهي قراءة زيد بن علي • و عند الخليل وسييويه : هو على النسب ، كلابن وتامر ، أي ذي دفق ل.. و اللدفق : الصبّ ، فعله متعدٍ . وفال ابن عطية : و( الدفق ) دفع الماء بعضد ببعض ، تدفق الوادي و اللسيل إذا جاء يركب بعضه بعضاً . ويصحّ أن يكون
 ثالثاً : دلالة ( فاعل ) المصو غ من الرباعي على النسب
ذكر الفيّومي (ت•هVهـ) أنّ ألفاظًاً من أسماء الفاعلين شذّت فجاءت على فاعل وهي من ( أفعل )
وفياسها ( مُفْعل ) وفسّر مجيئها على ( فاعل ) بثلاثة تفسبرات هي : (. (Y)
 ، وأمْحْلَ البلد فهو مـاحل ، وأملح المـاء فهو مالح ، وأغضى الليل فهو غاضٍ ومغض على الأصل أيضـا ،
و أقرَبَ القوم إذا كانت إبلمهم قو ارب فهم قاربون ... .

 r. وأثنار بعضهم إلى أنّ ذلك ليس باسم فاعل للفعل المذكور معه بل هو نسبة إضافية بمعنى ( ذو الشثيء ) فقولهم : أمحل" البلد فهو ماحل أي : ذو محل ، وأعشبَ فهو عاشب أي : ذو عِشب كما يقال : رجل لابن وتامر أي : ذو لبن وذو تهر •
وعلّل أحدهم ذلكك بقوله :(ا ولعلّ مـا جاء من اسم الفاعل على زنة ( فاعل ) على خلاف القياس وبابـه ( مُفْعِل ) يخضع لسلطان مسألة الثشهرة ؛ فهناكَ ألفاظ اختصتها العرب دون غير ها لدلالات مشهورة لا تعرف إلاّ فيها ، قالت العرب : أيفَع فهو يافع على غبر فياس ، إذ مقتضى القياس أنْ يكون اسم الفاعل من الفعل الرباعي

اشتهر ) ( (4) .

وذهب هذا الباحث في موضع آخر إلى القول :( (إنّ هذالك خصوصية في اللالالة أر ادها العربيّ في هذا اللفظ زيادة على معنى الحدث المجرّد ، في أنّ ( يانحاً ) يفيد نسبة ، أي : ( ذو يفع ) ، فخصص بناء ( فاعل ) للالالة
على هذا المعنى )" (بـ) .

ومن ذلك فولهم ( أبقلَ فهو باتقل ) (rّ) فأجاز الباحث أن يحمل على تداخل اللغات ولم يستبعد أن يكون

 ورقه ، فهو وارس ومورس قليل جداً ، وأورق النبت وهو وارق ، أي : طلع ، وأحنط الرّمّث - وهو شجر يشبه الغضـا ـ أي : ابيضنّ (4) .

فكلمة ( عاثب ) : ( ( تحمل دلالة الفعل وزيادة ، وهذه الزيادة تفبد الصبرورة أو النسب ، أي : بلنّ ذو عشب ،
 بـ ( مدحل من أمحل ) فقد أصـاب القاس ، ومن نطق من العرب بـ ( ماحل ) فقد أراد صيرورة المحل أو

رؤبة : (vy)

فإنهم : (ا عدلوا بـ ( أغضى ) نحو : ( غاض ) ؛ لإصابة دلالة جديدة بمعنى الصيرورة أو النسب ،



 ومن الألفاظ التي جاءت على ( فاعل ) المصو غ من الرا الرباعي ما يأتي : 1. قال الظيل : (وأمحلت الأرض فهي مدحل وزمـن ماحل )" (VY) وقال أيضاً :
 r. وقال ابن السكيت : (ا وبلد ماحل ذو محل ، ويقولون قد أمحل . وبلد عاثشب ، ويقولون : قد أعشب . ويقولون : قد أبقل الزّمّثُ ، إذا مُطر فظهر أول نبته فهو باقل ، ولا يقولون مبقل ، وكذلك : قد أورس الرّمْثٌ ، إذا
 r. وفال ابن دريد : (ا وأورس الرّمْثُ ، إذا اصفر ثمره ، فهو وارس ، و هذا أحد الحروت التي جاء على أفعل
فهو فاعل . ولا يقال : مورس ") (. . . .
\&. وفال الفار ابي : ("ويقال : بلد ماحل أي : ذو محل ") (N) .

والأكثر في السماع باقلق .و الأول مسموع أيضـاً . قال الز اجز :





 ** * الناطــق المبــروز والمختـوم
فجعله مبروز اً على غير فعل ، أي : إن ذلكك من صفاته فجاز مفعول لُمْفُل ، كمـا جاز فاعل لمفعول إذ لم




فحذف الميم ، لأنها المطاوح ، وفال رؤبة :

 ( 10 )







 الثاني : أنّه جاء على النسب ، فعنىى لونقح : ذاتُ لقاح كـا يقال : طالق وطامث ولواقح جمع لاقح كتالمر
ولابن •


 فلو اقح جمع لآقة ، وليس جمع ملقدة .

## المبحث الثاني : دلالة صيغة ( فَّعَّل ) على النسب



 معنى النسبة المخصوصة ا) ( . 9) .
ويؤيّد مذا الرأي باحث آخر فيقول : (" ولا شك أن تجاور المعاني وتداعيها سبب لانتقال
 بين الفاعل والفعل ، ولهغا استععلت للالالة على النسب والحرفة ، ولو لم لم يكن منها فعل كالعطّر من (العطر ، و السمّان من النسمن ، و الزيّيّات من الزيت ، و الفتّآن من الفنّ ") (19) .


 من شيء إلى آنر فتحصل عند ذاكـ المبالغة ") (مو) .


 (90) (9) الخ فهذا البناء يقتضي المز اولة والتجديد ؛ لأن صاحب الصنعة مداوم على صنعته ملازم لها


وعقد سييويه للانسب بغير الياء باباً عنو انه : ( هذا باب من الإضدافة تحذف فيه باءي الإضافة ،







 وقد يجري ( فاعل ) مجرى صـاحب الصنعة فيأتي على ( فعّال ) ؛ ولذلك (ا فالو ا : بغّال لصـاحب البغل ، شبهّوه ، بالأول ( ( ) ، ، حيث كانت الإضافة ؛ لأنهم يشبهون الثشيء بالثشيء وإن خالفه .

وقال المبرّد عن بيت امرئ القّس (و فأمّا فوله ... فإنّه كان حقه أن يقول : وليس بنابل . ولكند كثر ذلك منه ومعه ") (६ ، 1) .


 يكثر هذا مذه ، وكذللك خبّط ، فلمـا كانت الصناعة كثبرة المعاناة للصّنّف ، فعلو ا به ذلك ، و إن لم يكن مذه فعل نحو : بزّاز وعظّار () (4 ، 1) .
1)


 (الو احد طريقتان للنسب : طريقة النسب الثشائعة بإضـافة ياء هثددة إلى آخر الآسم ، وصوغ المثال فحّال ) فقالو ا : بتّات وبتّي (1 1) . فجاء ( فعّال ) و المنسوب بالياء بمعنى (. (1) واحد كما في الأمتلة الالسابقة .

$$
\begin{aligned}
& \text { وقالو الذي السيف : سيّاف ، وللجميع سيّافة . } \\
& \text { وقال امرؤ القيس : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يريد : وليس بذي نبل () (بَ . (1) . }
\end{aligned}
$$

وقال اللسيز افي : " وممّا استدل به سييويه على أنّ ( فعّالاً ) بمنزلة ما نسب بياء النسبة أنّهم قالوا :
 بتّات وبتّي ) كلتاهما تنيد معنى النسب ؛ لذلك (( قالوا لمن يييع البنوت : بتّات ، و وقالوا : بتّى ، فتعاقبهـا على معنى واحد ، يدلّ على أن المراد بأحدهـا ما يراد بالآخر ) ( (1 ا) .

كذا ، إلاّ أنّ ( فعّالاً ) لدّا كان في الأصل لمبالغة الفاعل ، ففّاّل الأي يجيء بمعنى ذي كذا لا يجيء إلا في صـاحب شيء يزاول ذلك الشيء ويعالجه

 كالعطّار والنحّاس والبنّال والاقّاقَ والزجّاج ، فهو إِما بيّاع الشّيء كالعطار ، وإِما صـانعه أو بائعه كالزجّاج . أمّا المتعاطي والمتخذ والمستعمل فلهم النسبة اللفظية ، فيقال : فلان عطريّ ، أي كثير الاستعمال للعطر ، وحشيشي إذا كان يكثر استعمال الحشيشة )" (1) (1) . وذكر في موضع آخر أن متعاطي الحثيشة يعرف بالحشيشي لا الحثّاشّ (1) (1) ، ثم قال : (و وهذه القاعدة الصر فيّة تفصل في أمور




 لصـاحب الفاكهة : فكّاه ، ولم يجئ هذا في كل شل شيء ، و والقياس في جميع ذا أن تتسب إليه بالياء المشددة



 ترضى عربيته يقول لصاحب البُّرّ : برّار، حتى صـار لكترة استعماله لا يحتّاج فيد إلى حجة من شعر ولا
غيره )( (rى) .

 ، ولم يأت بحجة ، و ادّعى ذللك في زمن مَنْ لا ترضى لغته ، ولا يحتجّ بقوله ، وأنكره سيبويه في زمن



















 صيفت للالالة على النسب ) ( (بَ ا ) .





 r

 وجاء في العين من ألفاظ ( نعّال ) الدالة على النسب ما يأتي :


 ؛. الزياتة : جرفة الزيات (؟ (1).
O. والخياط وجرفتة الخياطة (1) (1). وجاء في جمهرة اللغة ما يأتي :




 عمران:1 1
 وأجاب عن ذلك بأربعة أوجه : (1٪q)
الأول : أنّ ( فحّالًا ) قد يجيء غير مر اد بـه الكثّرة ، و عليه قول طرفة :
 فهو هنا لا يريد أنّه يحل التلاع قليلاً ، لأنّ هذا يدفعه قوله :

الثاني : أنّ ( ظلامّاً ) هنا للكثرة ، لأنّه مقابل للعباد وفي العباد كثرة ، وإذا فوبل بهم كان الظلم كثبراً .
 الرابع : أن يكون على النّب ؛ أي : لا ينسب إلى الطلم ، فيكون مثل : بزّاز وعطّر ، كأنّه قيل : ليس بذي ظل
 بظلام ) على النسب أي : بذي ظلم . وعدّ الأزهر هري النسب بصيغة ( فعّال ) في الحرف من الغلالب ، ومن غير الغالب وهو ما عدّ شاذاً تول امرئ القيس :

أي بذي نبل بدليل مـا قبله ، فاستُعل ( فعّال ) في غير الحرف بمعنى ذي كذا ، وحمل عليه فوم من المحققين كما فالل ابن مـلك هذه الآية (ا والذي حملهم على ذلك أن اللنفي منصبت على المبالغة ، فيشبت ذلك (10) (1) (1)

أصل الفعل ، واله تعالىى مُنزّه عن
و عدّ الز ركثي هذه الآية من المشكل : ( و وتقريره أنّه لا بلز م من نفي الظلم بصيغة المبالغة

 وهو اختيار ابن مالتك الذي حكاه عن المحقفين وحمل عباس حسن ( بظلام ) على معنى النسب أي : بمنسوب إلى الظلم ، أي منسوب إلى الظّلم - والحجة في ذلك (( أنَّ صيغة ( فعّال ) هنا لو كانت للمبالغة لكان اللنفي منصبّاً على المبالغة وحدها ، فيكون المعنى : وما ربك بكثير الظلم ، فاللنفيّ هو الكثرة وحدها دون الظلم اللاي ليس كثيراً . و هذا معنى


## الخاتمـــة

بعد الانتهاء من هذه الار اسدة بمكننا أن نثبت أهم النتائج التي أسفرت عنها بما يأتي : أولاً : الأصل في النسب أن يؤدى بالياء المشدّدة التتي تلحق المنسوب إليه ، بخلاف النسب بغير الياء الذي يدل على نسب خاص ، إمّا بمعنى ذي الشثيء اللاي يزاول ذلك الشثيء ويلازمه ويتخذه صنعة ومهنةً له كما

في صيغة ( نَعَّل ) ، وإمّا بمعنى ذي الثثيء من غير دلالة على تكثيُر أو مز اولة كما في صيغة ( فاعِل .
ثانياً : جاءت صيغة ( فَاعِل ) ووجّهت على أَّهُا بمعنى اسم الفعون كما في ( ماء دافق ) و ( عيشة راضية ) فهي بمعنى : ( ماء مدفوق ) و ( عيشة مرضيّة ) في أحد التوجيهات . وهي بمعنى النسب ، أي :
 ثالثـأ : جاءت صيغة ( فَاعِل ) مصو غة من الرباعي كقولهم : أمحل البلد ، فهو ماحل ، وحملت هذه الصيغة

 رابعاً : من صيغ المبالغة الالّلّة على النسب صيغة ( فعّال ) ، وهي منقولة من بابها للالالة على النسب ، وهي تدل على الحِرفةّ والصناعة و المهنة وتقتضي الاستمرار ، والنتكرار ، والإعادة والتُجدد والمعاناة والملازمة مثل : نجّار ، وبنّاء ، وعطّار .


 غير هما من الصيغ الأخرى ، غير أن كثرة ما ورد هنهما لا يبعد القياس عليهما . والحمد له ربّ العالمين وصلّى الله على محمدٍ وآله وسلم تسلبماً كثبرًا



「") شرح النتصريح على التوضيح r



 r ^) شر شر شافية ابن الحاجب r

. .


r'





$$
\begin{aligned}
& \text { ^) قال الشنتهري : (( الشاهد في فوله : ( آهل ) ومعناه غو أهل ، وليّن بجار على الفعل ، ولو جرى عليه لقال : }
\end{aligned}
$$

r r
وديوانه / / 7 ، ، وفيه ( أُغرزنتي ) .
"r") ينظر : شزح المفصل
(「.
r"
(
^" (
"9")
rr
.|rv/l: :

> 49) ينظر : المتنضب
> .
> ^

$$
\begin{aligned}
& \text { 191 ، و اللبناء اللغوي في الفو اصل القر آنية / 7٪ . }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 199 \text { - 191/0 / إعزاب القرآن }
\end{aligned}
$$


و اللبناء اللغوي في الفو اصل القر آنية／ 7 إ ．


（ دفق

＾） ．
－



Y「＂）ظاهرة الشذوذ في الّصرف العربي／19 1 19 ．
－「「 القاموس المحيط



 V Y ）ليّس في كلام العرب／§0 ، وينظر ：ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي／ 199 ． ＾
 ．Y．．／／ （＂）دقائق التصريف／


（






）


"
○) معاني القرآن للأخفش rvA / r r
7 (7.1/1 م.
(AV





 - 9 ) ظاهرة النيابة في العربية / 9 / 9 .
 Y「 「


 7" ) ينظر : المقتضب الحاجب rens / (V
99) الكتاب r/ /



 . 171 /ror (1.0

V • • الكتاب



- • '







> .
> ا'
> (Y') ينظر : المقتضب
> r r
> .
(

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

.
.ror/re.a(tra
.rar/


$$
.0 .01
$$




 ( المصادر والمراجع



r. الرتشاف الضرب من لسان العرب : أبو حيان الأندلني ؛ محمد بن يوسف (ت


دار المعارف بدصر ، ط / r .

، بيروت ، طץ / 19^V .

ه. أقسام الكلام العربي دن حيث الشكل و الوظيفة : د. فاضل مصطفى اللساقي ؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة ، طץ / / . . . . . . . .
 عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و الثنوزيع ، بيروت ، طا / 997 ام . 9 ،
V. V.الإيضاح في شرح المفصتّ : أُبو عمزو جمال الدين عثمان بن عمز بن الحاجب ، (ت7 7هــ) ، تحقيق : د. محد عبد اله ، ط / دار سعد الاين - دمشق ، 0 . . بم . .
A. البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي ، محمد بن يوسف ، (ته اهـه) ، بعناية صدقي محد جميل ، دار الفكر للطباعة
و النشر والتوزيع/ 199r .
9. اللبناء اللغوي في اللفو اصل القر آنية : د. علي عبد النه حسين ، دالر صفاء للطباعة و النشز و التّوزيع ، ومؤسسة دار الصـادق النقافية عمان ، ط1/ 11.
 ، بيروت ، المطبعة الخيرية بدصر ، طا .
الثنيان في إعر اب القرآن : العكبري، عبد الهّ بن الحسن ، (ت7 ا7هــ) ، تحقيق : علي محمد البجاوي ؛ دار إحياء الكتب العربية .


س ا.
الإسلامية - بغداد ، ط 1/ 9 . . Yم .

؛ ا. التحليل اللغوي في ضوء علم الـلالة : د. محمود عكاشة ، دار النشر للجامعات ـ مصر ، ط1/ ه . . . . .
10. جامع البيان عن نأويل آي التقرآن : المعروف تنسير الطبري : الطبري ، محمد بن جرير ، ضبط وتعليق :

الجامع لأحكام القرآن الكريم : القرطبي ، محمد بن أحمد ، (ت اتها وهـ) ، مطبعة دار الكتب المصرية ،

IV
، دار الكتب العلمية ـ ييروت طـ/ 0 . .r . .
 .1A والنشر والنتوزيع ، يريوت / ا990 ام .
 - ا999


معوض وآخرين ، دار الكتب العلية ـ بيروت ، طـ/ £99 ام .

دقائق التصريف : المؤدب ، التقاسم بن محمد بن سعيد ، ( من علماء القرن الرابع الهجزي ) تحقيق : د.أُحد








شز الأششوني على ألفية ابن مالك : الأشموني ، علي بن محمد

 ، دار الكتب العلمية - يرووت ط/ / . . .




اr. شر عد عدة الحافظ وعدة اللانظ ، ابن مالك ، نحقيق : عدنان عبد الرحمن اللوري / وزازة الأوقاف ، مطبعة


مؤسسة بدران للطباعـــة و النشن ، بيروت / / با9 ام .

$$
\begin{aligned}
& \text { العاني بيغداد ، 19rv }
\end{aligned}
$$

ظاهرة النحويل في الصيغ الصرفية : د. محمود سليمان ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، 1917 .
ظاهرة اللشذوذ في اللصرف العزبي : د. حسين عباس اللرفايعة ، دار جرير للنشر والثوزيع ، عمان ، ط1/

الظظو اهر النحوية والصر فية في شعر المنتبي : عبد الجليل يوسف بَدا ، المكتبة العصرية ـ بيروت ، طـر
.rA . pr.. 7

العين : الفز اهيبي ، الخليل بن احمد ، (ت VO اهــ) تحقيق : د. مهـي المخزومي ود. إيز اهيم السامر ائي ؛

$$
\text { دار الرشيب للنشز /9^9 1 ـ } 910 \text { 1م . }
$$

فقه اللغة وأسرار العربية ، الثعالبي ، عبد الملك بن محد (ت • بڭهـ) ، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت . في الثنراث اللغوي : د. مصطفى جواد ، قدم له وأخرجه ونصّصه وفهزسه : محمد جمبل شلث ، و عبد

الكتاب : لسييويه ، عمرو بن عثمان بن فنبر (ت•^اهــ) تحقيق : عبد النسلام هارون ، مكتبة الخانجي بدصر ، طץ /
$.191 \mathrm{r}-19 \mathrm{~V}$


 ؛

SV


9 ؛ المزهز في علوم اللغة وأنواعها : جلال الدين السيوطي ، عبد الرحمن بن الكمال ؛ (ت (91هــ) ، تحقيق : محمد أحمد جاد المولى ، و علي محد الْجاوي ، ومحدد أبو الفضل إِر اهيم ، دار إحياء الكتب العُربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه

الكشنقات الدالة على الفاعلية و المفعولية : د. سيف الادين طه الفقراء ، عالم الكتب الحيث للنشر والثوزيع - الأردن ،
b b

ه معجم المصطنات النحوية و الصرفية : د. محم سمير اللبدي ؛ مؤسسة اللرسالة للطباعة والنشر والثوزيع ،
بيزوت ، ط/ 9^0 ام .
 . معاني الأبنية في العربية : د. فاضل السامر أئي ، ط1 ، بغداد / Or
ror معاني القرآن : الاخفش ، سعيد بن مسعدة ؛ (ت (OYهـ) تحقيق : د. فائز فازس ، المطبعة العصرية ، الكويت . 191 / 「ط



$$
\text { قباء للطباعة و النشز و التوزيع - القاهرة / 9 } 9 \text { ام . }
$$

7. معاني القر آن : النحاس ، احمد بن دحد ، (ترrrهــ) تحقيق : د. يحيى مراد ، دار الحديث ـ القاهرة .

معاني القزاءات : الأزهري ؛ محمد بن احمد (ت. . OV الكتب العلمية ، بيروت ط1/ 1999 م . 19 م


