جَمْعُ التَّكْسِيرِ في الْقُرْآن
دراسة وصفية تحليلية

إعداد

د. محمود عبد العزيز محمد
أستاذ العلوم اللغوية المساعد
كلية الآداب، جامعة أسيوط
مقدمة البحث

يعتني البحث بدراسة جموع التكسير في القرآن دراسة وصفية
تحليلية يهدف من خلالها إلى تعرف أوزان هذه الجموع في واقع لغوي
ذي وليس أفضل من واقع لغوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه ليكون مادة للبحث، ولست أقول ذلك للعاطفة إيمانية، وإنما نتيجة
لخبرات بحثية سابقة في القرآن أكدت لي ما فيه من إعجاز لغوي يتمثل
في إحاطته لما درسته من ظواهر لغوية تنوعاً وثراء بشكل يجتنبي أجزم
عن علم ويفين أنه ما من واقع لغوي لبشر يمكن أن يقارب القرآن في
ذلك أدنى مقاربة.

وقد قسمت البحث تبعاً للمنهج الوصفي التحليلي قسمين أدرجتهما
داخل مبحثين:

المبحث الأول - الدراسة الوصفية:

وأقوم فيها برصد جموع التكسير في القرآن وتصنيفها في إطار
أوزانها موضحاً أوزان المفردات التي تجمع على هذه الأوزان،
ومستشهد بالأيات التي اشتملت على هذه الجموع.

المبحث الثاني - الدراسة التحليلية:

وقد قمت فيه بتحليل عدد من الظواهر اللغوية التي لاحظتها من
خلال عملي في المبحث الأول، ومنها: التذكير والتآثر في جموع
التكسير، جموع القلة والكثرة، الجمع بلفظ المفرد، الاختصاص والدخلة
المصدر جمعاً للوصف، الإعلال والتصحيح، وغيرها.

خلاصة البحث:

197
جَمْعُ التَّكَسِيرِ في الْقُرْآنِ دراسة وصفية تحليلية.

وَقَدْ عَرَضَتْ خَلاصةً للبَحثِ، جَدَاوَلِ لَجَمْعٍ التَّكَسِيرِ تَضَمْ
جَدَاوَلًا شَامِلًا لأَوْزَانِهَا، جَدَاوَلٌ وَضَعْتُ فِيهَا جَمْعٌ كَلِّ وَزْنٍ عَلَى حَدَّهِ
مَعْ بِيَانِ المَفْرَداتِ كُلِّ جَمْعٍ. 

١٩٨
المبحث الأول
الدراسة الوصفية

١- فعل

وهو قليل في القرآن فقد جاء منه جمعان فقط، هما: حَرْس جَمِيعاً.

٢- فعل

وقد أمكن رصد ستة عشر جمعاً بزينة فعِلٍ، وهو يأتي إما جمعاً لـ

فَعَّل مقصورة، كـ أخر جمعا لـ أخرى، قال تعالى: (وَفِي كُلِّ لُهْلٍ ذِي رَفْقَةٍ وَسَمَائَاتٍ) (١) وعلَى جمعاءً 

علىـ قال تعالى: (نَزِيلًا مَمْنُونٍ خَلْقِ الأَرْضِ وَالسَّمَاءَاتِ) (٢) ، أو يأتي جمعاءً

لـ فعَّل، كـ شعب جمعا لـ شعيبة، قال تعالى: (انطَلَقَوا إِلَىٰ عِظِّمَاءٍ ذِي ثَلَاثٍ

شعِب) (٣) ، وعَدَّ جمعاً لـ عَقْدةٍ، قال تعالى: (وَمِن شَرَّ النِّفَاثَاتِ فِي

جوّهماء)

١ - (الجَن) ٨

٢ - (الرَّجُل) ٢

٣ - (الزَّيْد) ٢

٤ - (مَدَارِك التَّنْزِيل وَحَقَّاقِ التَّأويل) المؤلف: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات

النشر: ٢٠٠٩/٢

٥ - (البَقْرة) ١٨٤

٦ - (طَه) ٤

٧ - (المرسلاَت) ٣٠
جَمَعَ النَّاسِ أَمَّةً واحِدَةً لِجَعَلَهَا لَمَّا يَكُفُّرُونَ بِالرَّحْمَانِ لِبَيْنَوْهُمْ سَقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٧) وَجِعَالَ لَفَاعُوْل كَزِيْبَ جَمِعَال—زَابُورٍ؛ قَالَ تَعَالَى: «وَإِنَّهُ لَفِي زَبْرَ الْأَوْلَيْنِ» (٨) وَجِعَالَ لَفَاعُوْل كَحُرْمَ جَمِعَال—

٣- فَاعِل (٢٠)

وَقَدْ رَسَلَ الٍبَحْثِ عَشَرَينَ جَمِعَ بَزْنَةٍ فَعِلَ، وَيِتِّي جِمعَالٍ فَعِلَ كَ كَتب جَمِعَ لَكِتَابٍ، وَجِعَالَ لَفَاعُوْل كَ رَسُولٍ جِمعَالٍ، رَسُولٍ، قَالَ تَعَالَى: «آمِنُ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ كُلْ آمِنُ بِاللَّهِ وَمَلَائَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ لَا نَفَرَ قَبْسٍ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ...» (٩) وَجِعَالَل—فَاعِلٍ كَنَّذَرَ جَمِعَ لَنَذِيرٍ؛ قَالَ تَعَالَى: «وَلَقَدْ جَاءَ أَلْ فَرْعَوْنُ النَّدَرُ» (١٠) وَفِعَالِةٍ كَ صَفْحَةٍ جِمعَ بَزْنَةٍ صَحِيفَةٍ؛ قَالَ تَعَالَى: «أَمَّ لَ يَنْبِأُ بِمَآَٓا فِي صَفْحِ مُوسِىٖ» (١١) وَيِتِّي جِمعَالٍ فَعِلَةٍ كَ حُقَّبٍ جِمعَالٍ حَقِيقَةٍ؛ قَالَ تَعَالَى: «وَإِذَّ قَالَ مُوسِىٖ لِفِتَاهَا لَا أُبَرِّحُ حَتَّى أَلْيَغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينَ أَوْ أَمْضِي حُقِيقَةٍ» (١٢) وَفَعِلٍ كَ سَقُفٍ جِمعَ لَ سَقُفٍ؛ قَالَ تَعَالَى: «وَلَوْ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْهَا لَمَّا يَكُفُّرُونَ بِالرَّحْمَانِ لِبَيْنَوْهُمْ سَقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ» (٧) وَجِعَالَ لَفَاعُوْل كَ زِبَرَ جَمِعَال—زَابُورٍ؛ قَالَ تَعَالَى: «وَإِنَّهُ لَفِي زَبْرَ الْأَوْلَيْنِ» (٨) وَجِعَالَ لَفَاعُوْل كَ حُرْمَ جِمعَال—
جموعة التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

حَرَّامٌ، قال تعالى: {إِنَّهُمَا الَّذَينَ أَمَنتُهَا لَا تَقْتَلُوا ابْنِيَاتَهَا وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (1).

4 - فعل (16)

أمكن رصد ستة عشر جمعا لهذا الوزن، وقد جاء فعل جمعا لـ أَفْعَلُ وفعلاء ؛ كـ بَكَّم جمعا لـ أَبكُم، وصم جمعا لـ أَصم، وعَفَّي جمعا لـ أَعْمِي؛ قال تعالى: {أَنْبِئُكُمْ عِنْدَ الْيَوْمِ الْآخِرِ} (1) وبأتي فعل.

أيضاً - جمعا لـ فَعَّلُ كـ سوق جمعا لـ ساق، قال تعالى: {أَزُوِّرُهَا عَلَىٰ فَطَقٍ مَّسْحًا بِالسُّوقِ} (3); كما يأتي جمعا لـ فَعَّلة نحوُ: فَطَّق مَّسْحًا بِالسُّوقِ (1) كتابة: {وَالَّذِينَ جَعَلُوا لِلَّهِ زَرْعًا كَذَٰلِكَ مَنْ يَضُرُّهَا} (4) وجمعنا لـ فَعَّلة كـ مَّزْن جمعا لـ مَّزْنَة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ أَنزْلُوْتُونَهُ مِنَ الْمَزْنَةِ} (5) وبأتي فعل جمعا لـ مَّزْنَة نحوُ: سَوَّل جمعا لـ سَوَّل؛ قال تعالى: {قَالَ فَأُوْزِيَتْ سَوَّلُكَ بِاَلْمُؤْسِسِ} (6).

و يأتي فعل جمعا ومفردًا نحوُ: فَطَّق، فمثال المفرد، قوله تعالى: {وَوَاصْنَعْ الفَطْقَ} (7) بأخيتي وحنيًا ولا تخطئتي في الذين ظلموا إنهم معرقون (8) ومثال.

---

(1) المائدة
(2) البقرة
(3) ص
(4) الحج
(5) الواقعة
(6) طه
(7) هود

201
جمعو التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

الجمع قال تعالى: (وَرَى الْفَلَكِ مَوَاءِرَ فِيهِ وَلَبِنَتَهَا مِنْ فِضْلِهِ وَتَعَكَّمُ تَشْكُرُونَ) (1).

5- فعل(2)

رَصَد لِهَا سَتَةٌ جَمِيعٌ، وَقَدْ جَاءَ فَعَلَ جَمِيعًا لِفَعْلَةٍ صَـحِيحَ الْعَينِ كَـ حَـجَّ جَمِيعًا لِـ حَـجَّةٍ، قَالَ تَعَالَى: (قَالَ إِلَى أَرْيَادٍ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى إِبْنَتِيَّ هَاذِينَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حَجَّـجَ فَإِنَّ أَنْفَسَتُ عَشْرًا فَمَنْ عَنْدَكَ ..) (3).

وقطع جَمِيعًا لَـ قَـطْعَةٍ، قَالَ تَعَالَى: (كَأَنَّا أَغْـشِيَتْ وَجَوْهَـهُمْ قَـطْعًا مِـنْ الْـقَـلْبِ مَّـظَلْمًا أَوْ أَسْتَكُنَّ أَصْحَابَ الْـنَّـازِرِ هُمْ فِيهِ خَالِدُونَ) (3) أو مَعْتَلِ العِـينِ كــ شِيعَ جَمِيعًا لَـ شِيَعَةٍ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَاَّدَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْـلِكَ فِي شِيعَ الأَوَّلِينَ) (4) وَبِعَجَمَ جَمِيعًا لَـ بِـيَعَةٍ، قَالَ تَعَالَى: (وَلَوْ أَذْهَبْنَا لَاْ نَـفْعٌ الَّـهُ الَّـهُ الَّـهُ الَّـهُ بَـعْضَهُمْ بَـعْضٌ لَـهُمْ بَـعْضًا، وَبَـعْضُهُمْ مَـسْـتَحَـفَّ وَمَسْـتَحَـفَّ؛ مِـنْهُمْ يَـذَكَّـرُ فِيهِا أَسْـمَٰـعُ الَّـهِ كَثِـرًا وَلَـتَـبِعْنَ الَّـهُ مِـنْ يَـنْـصُرُهُ إِنَّ الَّـهَ لَقَوْيُ عَزِيزُ) (5).

6- فعل(1)

هو وزن نادر في القرآن حيث جاء فَعَلَ مرة واحدة جمعًا لوصف بَيْنَة أَفْعَلَ مِن الأَجْوَـفْ، فجاء بـيض جمعًا لـ أبيض، قال تعالى: (6)

وَمِنَ الْجَبَالِ جَـدِّ يَـبْـيضُ وَخُمْرُ مَـخْـتَـلفِ أَلوَانُهَا وَعَرَبُـبُ سَوْدُ) (1)

____________________________

(1) النحل 14
(2) القصص 27
(3) يونس 27
(4) الحجر 10
(5) الحج 40
(6) فاطر 47

202
رصد البحث له تسعية جمع، و يأتي فعمة - غالباً - جمعاً - فاعل
كـ حفظة جمعاً لـ حافظة: قال تعالى: "وهـو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِيـادَهُ وَيَرْسَـل
عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توقيته رسّلنا وهم لا يفرطون".(1)
وفجارة جمعاً لـ فاجر، وكفرة جمعاً لـ كفر: قال تعالى: "أوَلَمْ تَسْنَى هـمُ
الكفرة الفجيرة؟".(2) كما يأتي جمعاً لـ فعيل كـ سادة جمعاً لـ سيد، و يأتي
محتملاً أن يكون جمعاً لـ فاعل أو فعيل نحو: حفادة جمعاً لـ حافد أو
حفيد: قال تعالى: "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أنفُسِّكُمْ أَزَوَّاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ
أْزَوَاجِكُم بِنِسَانِ وَحِفْدَةٍ ...".(3) جاء في المعجم: "والحفدة الحدب والأعوان
جمع حافد، وقيل حفادة الرجل بنائه أو أولاده كالمحفيد وهو واحد
الحفدة وهو وندل الوالد".(4)، وسفرة جمعاً لـ سافر أو سفير: قال تعالى:
"أَبَيَّدِي سَفَرَةً".(5) في تفسيره: "أَبَيَّدِي سَفَرَةً أي كِتَابَةٌ مِّنْ المَلَائِكَة
ينسخون الكتب من اللوح على أنه جمع سافر من السفر وهو الكتاب
وقيل أبيدي رسول من الملائكة يسفرون بالوحي بينه تعالى وبين الأنبياء
على أنه جمع سفير من السفرة".(6)

(1) الألعاب 61
(2) عيسى 42
(3) النحل 72
(4) تاج الأروى من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، الناشر: دار
الهديا، تحقيق: مجموعة من المحققين 22/8
(5) عيسى 15
(6) إرشاد العقل الملحم إلى مزاي القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار
النشر: دار إحياء النثر العربي - بيروت 109/9
203
جَمَعَ التَّكْسِيرَ في القرآن دراسة وصفية تحليلية

8- فَعْلَةً (1)

يَعْدُ فَعْلَةً مِن الأَوْزَانِ النَّادِرة فَلَم يَقْتَلَهُ نَسَائِهِ جَمِيعًا وَاحِدًا هُوَ فَرَدُّ جَمِيعًا لَـ فَعُلْ (فَعْلَةً) ؛ قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا عَنُّوا عَنْهُ مَانَّهُمْ كَوْنُوا قَرْدًا خَمِسِينَ} (1)

9- فَعْلَةً (2)

وَمَن أَوْزَانَ الْجَمِيعِ النَّادِرة - فِي الْقُرَآنَ - فَعْلَةً ، وَقَدْ جَاءَ جَمِيعًا لَـ فَعُلْ ، وَلَمْ يَرْدُهُ نَسَائِهِ جَمِيعًا هُمْ : فَتَيْةُ جَمِيعًا لَـ فَتْيَى ؛ قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا نُفِقَ عَلَى نِبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فَتَيْتُهُمْ أَمَّا أَمَّها بِرَبِّهِمْ وَرَزْنَاهُمْ هَذَا} (2)

إِلَى إِخوَةِ جَمِيعًا لَـ أَخَ ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجُالًا وَتَسْأَلُ فَلَتَذَكَّرُ مَثَلُ حَظَّ الْأَنْثَيْنِ بِبَيْنِ الْلَّهِ لَكُمُ أَنْ تَضْلَوْا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ} (3) وَفِي هِيَ ؛ رَدَّ الْحَرِيفَ المَحْدُوْفَ مِنْ أَخَ ؛ وَقَدْ عَدَّهُ بَعْضُهُمْ أَسْمَاءِ جَمِيعٍ وَلَعَدْمَ اطْلَابَهُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هُوَ أَسْمَاءُ جَمِيعٍ لَا جَمِيعٍ (4)

10- فَعْلَةً (7)

لَهُ فِي الْقُرَآنِ سَبْعَةُ جَمِيعٍ ، وَقَدْ جَاءَ أَفْعَلَ جَمِيعًا لَـ فَعَّل كَـ أَبْحَرُ جَمِيعًا لَـ بَحْر ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ}

*166*          
(1) الأعراف
(2) الكهف
(3) النعاس
(4) أوضح المسائل إلى ألفية ابن مالك ، المؤلف : أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري ، دار الجيل - بيروت ، الطبعة الخامسة 1979م : 4/312

204
جمع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلى

1. يُدد من بعد سبعة أَيْضَر ما نفدت كلمات الله إن الله عزیز حكيم

وأتي جمعا لـ فظل ك أرجل جمعا لـ رجل قال تعالى: فمن فوقكم أو من تحت أرجلكم (1) كما أنه جاء أيضا جمعا لـ فظلة ك أمنعم جمعا لـ نعمة قال تعالى: وضرب الله مثلًا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رجزها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فإذا بها الله لباس الجو وخوف بما كانوا يصبعون (3).

11- أَفَعْلُ (8)

تم رصد ستة جمع على هذا الوزن وقد جاء أَفَعْلُ جمعا إِمَامًا فعال ك أئمة جمعا ل إمام قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون (4) أو جمعا ل فلكل ك أعزة جمعا ل عزیز وأذلة جمعا ل ذيل قال تعالى: قالت إن المنك إذا دخلوا قريه أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون (6)

12- أَفَعْلُ (8)

بأتي أَفَعْلُ جمعا ل فعال ك أئسة جمعا ل لسان قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلفوك بآيته جداد أشحة على الخير (1) وأتي جمعا ل فعال ك أمتعة جمعا ل متاع قال تعالى: (1) وذ الذين كفرؤا

_____________________

(1) إفمان
(2) الأنعام
(3) النحل
(4) البقرة
(5) التحريم
(6) الأحزاب

205
جموع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

(1) : 

10 - فعل يتأتى جمعاً فعال كأئمة جمعاً لمؤذن؛ قال تعالى: (ولتَصَمِّنَّ إِلَى مَنْ أَقْتَدَرَ الَّذِينَ لا يُؤُمِّنُونَ بالآخَرَةِ) (1) وجعل جمعاً فعال كأئمة جمعاً واديًّا؛ قال تعالى: (أنزل على السماوات ماء فسالت أودية بقدها) (3).

13 - فعل من الأوزان النادرة فعل فعال يأت به سوي هذا الجمع جذاب ومفرد جذاب (فعيل)؛ قال تعالى: (جعلهم جذاباً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون) (4).

14 - فعال جاء جمعاً لأوزان عدة من المفردات؛ فجمع جمعاً فعال كبحر جمعاً لبحر؛ قال تعالى: (وإذا البَحْرُ فَجَرَتْ) (5) وجمع جمعاً فعال كجبال جمعاً لجبال؛ قال تعالى: (وإذ كَانَ مَكْرُوهُمّ لِتَزَوَّلَ مِنْهَا الجِبَالُ) (1) وجمع جمعاً فعال كرجال جمعاً لرجل؛ قال تعالى: (إِلاَّ اثْمُسْتَضْفَعَتْهُمْ الْرِّجَالَ وَالِدَاتَ وَالْوَلِيدَانُ) (6) وجمع جمعاً فعال كراح جمعاً لراح؛ قال تعالى: (كُبَّارَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُبْنُوَّتْمُ اللَّهُ).
يجمع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

(١) كما جاء جماعـلاً فـعمل كـظلال جماعـلاً ظـلال ظلال ظلال ظلال ظلال 
قال تعالى: "هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متقلون" (٢) وجمعـلاً فـعلـلا كـرقب جماعـلا رقبة قـال تعالـى: "فأداـ لقـيمـم الذين كفروا فضربون الرقبـاً" (٣) وجمعـلا~ فـعلـلا كـجفـان جماعـلا 
ـجـفـان: قـال تعالـى: "يعمـلون لـهـ ما يـشـاء مـن مخارـب وتماثـيل وجـفـان" (٤) وجمعـلا~ فـعلـلا كـخلا جماعـلا خـلا قـال تعالـى: "قل لـعـبـادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويتذكروا ممـا رزقناهم سرا وعلانـة من 
قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ولا خـلال" (٥) وقـالـي آيـضاً جماعـلا فـاعل 
ـراعي جماعـلا راعي قـال تعالـى: "قلت لا نـسي حتـى يـصرـر الرعـاء وأبونا شـيخ كـبير" (٦) وجمعـلا~ فـعلـلا خـافـ جماعـلا خـيفـ
وـتـقـال جمـعـلا لـ تـقبل قـال تعالـى: "أتفرأوا خـافـا ونقـالا" (٧) كـما يـأتي جمعـ 
ـفعـاـ لـفعـاـ كـعـاف جمـعـلا عـفاءـ قـال تعالـى: "وقـال المـلك إـنـي أري سبيـع بـقـات سـمان يأكلـهـن سبيـع عـفاءـ" (٨) وجمعـلا~ فـعلـلا كـإناث جماعـلا أرـي قـال تعالـى: "يهـبـ لـمن يـشـاء إنـاث ويهـب لـمن
نظام التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

(1) يُشَاءُ الْذِّكْرُ (وَجَعْماً لَّفَاعِلَةً كَكَفَاتٍ جَمِيعًا لَّفَاعِلَةً كَكَفَاتٍ جَمِيعًا) قال تعالى: (إِنَّمَا يَتَّجِلُّ الأَرْضُ كَفَاتًا) (وَيَبْتَغُي جَمِيعًا لَّفَاعِلَةً كَكَفَاتٍ جَمِيعًا لَّفَاعِلَةً كَكَفَاتٍ جَمِيعًا). (2) قَالَ: حَمَّارُ حَمَّارٍ، وَقَالَ: حَمَّارُ حَمَّارٍ، وَقَالَ: حَمَّارُ حَمَّارٍ، وَقَالَ: حَمَّارُ حَمَّارٍ، وَقَالَ: حَمَّارُ حَمَّارٍ، وَقَالَ: حَمَّارُ حَمَّارٍ.

(3) وَإِمَاء جَمِيعًا لَّفَاعِلَةً (فَعْلَةً) قال تعالى: (وَأَنْحَثَرَوا الأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِيَادَكُمْ وَإِمَانَكُمْ). (4) (5) فَعَلَاءٌ (1) (6) جَاوَ لَهُ وَصُوْنَ فَعَلَاءَ جَمِيعًا وَاحِدٌ هُوَ حَجَرُ جَمِيعًا حَجَرُ (فَعَلَ) قال تعالى: (فَمَنْ فَسَدَّ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهُوَ الْحَجَارَةُ أَوْ أَشْدَاءُ قَوْةٌ وَإِنْ مِنْ الْحَجَارَةِ لَمَّا يَتَفْجَرُ مِنْهَا الأَنْهَارُ). (7) (8) فَعَلَ (6) (9) يَنْتَيِ فَعَلَ جَمِيعًا لَّفَاعِلٍ نَّفْحًا رُكَّعَ جَمِيعًا لَّرَاكِعٍ، وَسُجَّدَ جَمِيعًا لَّسَاجِدًا قَالَ تعالى: (وَزِيَّرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانًا) (أَوْ فَعَلَتَةً كَكُنَّا جَمِيعًا لَّكَانَةً قَالَ عَلَى: (الْجُوُارِ) (10) (الْكَنْسٍ). (11)

(1) الشُّورى 49
(2) المرسلات 25
(3) الرعد 20
(4) الفرقان 30
(5) النور 32
(6) البقرة 74
(7) الأفقن 29
(8) التكوين 16

208
17- فقل (2)
جاء فعلًا - دائمًا - جمعا لفعل، والذي هو غالبا ما يكون معدولا
عن مفعول كقلق جمعا لقتل معدولا عن مقتلون، قال تعالى: (وَأَمَّامَهَا
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد).
(1) أما قولهم في وزن ميت فبطل أوقفتهم، إذ أري أنّه جاء على
وزن فعل (موت) ثم قبلت الواو ياء وأدعتم في ياء فعل.
18- فعل (1)
جاء وزن فعل جمعا لفعلة مرة واحدة، وجمعه جليل جمعا لجليلة، قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا عِبَادَنَا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ).
19- فعل (17)
جاء فعل جمعا لفعل كأجور جمعا لأجر، قال تعالى: (وَأَمَامَ
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسوفتهم أجورهم والله لا يحب الظالمين).
(2) وجمعا لفعل كبروج جمعا لبروج، قال تعالى: (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي
السماء بروجا وزيتلا للنظرين) (1) وجمعا لفعل كجذوع جمعا لجذوع، قال تعالى: (ولاصلبكم في جذوع النخيل ولتجلب أبينا أشنآ عذابًا
وابقين) (3) وجمع أيضا جمعا لفعل كملك جمعا لملك، قال تعالى:

_____________________
(1) البقرة 178
(2) يس 62
(3) آل عمران 57
(4) الحجر 16
(5) طه 71

209
لقاءت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفندوها .. (*) وجاء جمعاً فاعل
ك شهود جمعاً شاهد؛ قال تعالى: «هم على ما يفعلون بالمؤمنين
شهدون» (1).

20. فعل (أ)
ورد فعل جمعاً فعل، فجاء بعولته جمعاً فعل؛ قال تعالى:
(2).

(2) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً .. (3).

20. فعل (ب)
جاء فعل جمعاً فعل ك حمير جمعاً حمار؛ قال تعالى:
(4) واحياً والبغال والحبير لتروبهما وربتهما ويخلقُ ما لا تعلمون) (4) وجمعنا
ل فعل ك عبيد جمعاً عبيد؛ قال تعالى: ذلک بما قلتم أيديكم وأن
الله ليس بظلام للعيان (5).

21. ألفعل (أ)
ورد ألفعل جمعاً ل ألف ك أكبر جمعاً أكبر؛ قال تعالى:
(6) وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها ليحكمروا فيها وما يحكمرون إلا
بأنفسهم وما يشعرون) (2) وجمعنا ل ألف ك أصبع جمعاً إصبع؛ قال
تعالى: (6) وأكر من السماء فيه ظلمات ورعى وبرق ببعون أصابعهم

_____________________

(*) النمل 34
(1) اليوح 7
(2) البقرة 228
(3) النحل 8
(4) آل عمران 182
(5) الأعراف 123
(6) الأعراف 34
مجموع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

في أذنهم من الصواعق خذر الموات والله محيط بالكافرين (1) ويأتي جمعا لـ أفعال كـ أفعال جمعا لـ أمثلا هـ كال تعالى: (وإذا خُلِّصَوْا عضواً على الأمنان من الغيت فل موتوا بفزيظكم إن الله عليم بذات الصدور) (2)

ويأتي جمعا لـ فعل كـ أسوار جمعا لـ سوار قال تعالى: (جنات عندن يدخلون فيها من أسوار من ذهب ونور وباسهم فيها حرير) (3).

22 - أفعال (101)

بعد أفعال أكثر أوزان جمع التكسير ورودا في القرآن، كما أن يأتي جمعا لأوزان عدة للأسماء المفردة، فيأتي أفعال جمعا لـ فعل كـ أبصار جمعا لـ بصراً، قال تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) (4) ويأتي جمعا لـ فعل كـ أعناق جمعا لـ عنق قال تعالى: (السأله في قلوب الذين كفروا الرُّغب فأصرفوا فوق الأفلاق واضربوا منهم كل بطن) (5) وجمعاء لـ فعل كـ أعجاز جمعاء عجز، قال تعالى: (تنزغ الناس كأنهم أعجز نخل منقعر) (6) ويأتي جمعا لـ فعل كـ أيقظ جمعا لـ يقظ، قال تعالى: (وتحسسهم أيقظاً وهم رقود) (7)

(1) البقرة 19
(2) آل عمران 119
(3) فاطر 33
(4) البقرة 7
(5) الأنفال 12
(6) القمر 20
(7) الكهف 18

211
جميع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليله

ويأتي جمعا لفعل كأعوان جمعا لعنب قال تعالى: {ثبت لكم بہ الزرع والزنبور والخيول والأغنام ومن كل الثمرات إن في ذلك لياه لقوم يتفكرون} (1) ويأتي جمعا لفعل كأفعال جمعا لفعل قال تعالى: {فلا يذكرون القرآن أم على قلوب أفقالا} (2) ويأتي جمعا لفعل كأفعال جماع لنهب قال تعالى: {وأولئك جزاؤهم مغفرة} (3) وجاء جماع لفعل كأفعال جمعا ضعف قال تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} (4) وجماع لفعل كأفعال جمعا ضعف قال تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأ يبتكن} (5) وجاء جماع لفعل كأفعال جمعا ضعف قال تعالى: {وأولئك الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحب النار هم فيها خلدون} (6) وجماع لفعل كأفعال جمعا ضعف قال تعالى: {و قالوا ما لنا إلا رجاء كنا نعدهم من الأشرار} (7)
32- فعال (١٠)

يرد فاعل جمعاً لـ فعيلة نحو: بصائر جمعاً لـ بصيرة فعال تعالى:

(قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أصر فلنفسه ومن عمي فعليه وما أنت
عليكم بحفيظة) (١) وكتب جمعاً لـ كبيرة فعال تعالى: (إن تجنبنوا كبار
ما تتهون عنه نفخ أنفسكم ونتذكروا مصدرا كريما) (١) ويأتي جمعاً
لـ فعال كـ شمالي جمعاً لـ شمالي فعال تعالى: (ثم لا يدينهم من بين
أبنائهم ومن خلفهم وعى أيمنهم وعنى شملائهم ولا تجد أكثرا ك
شاكرين) (٣).

(١) فعالاً (١)

(٤) فعالاً (٤)

(٥) فعالاً (٤)

(٦) فعالاً (٤)

جاء فعالاً جمعاً لـ فعال ، وقد ورد له جمع واحد هو: ملاككة جمعاً
لـ ملك؛ قال تعالى: (وإذ قال ربك للملاككة إنني جاعل في الأرض خليفه
قلت أتجعل فيها من يفسده فيها ويستفك السدمة وتخن نسبه بحمضه
وتقسو لك يا قال يأعد ما لا تعلمون) (٤).

(١) الأنعام ١٠٤
(٢) النساء ٣١
(٣) الأعراف ١٧
(٤) البقرة ٣٠
(٥) النساء ٢
جمع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

حاوية، قال تعالى: (وَعَلَى الَّذين هَادوا حَرَّمَنَا كُلُّ ذي ظَفْرٍ وَمَن البَقرٍ وَالْغَنْم حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شَحَواهُمْ إِلَّا مَا حَلَّتْ ظَهْورُهُمْ أَوْ الْحَوَّاْيَا أوَّلًا ۖ وَمَا أَخْلِطْ بِعَدْمُ ذلِكَ جَرْيَتاهُم بِغَيْبِهِمْ وَإِنِّهَا لِلْمُتَّصَدِّقُونَ) وَجَعَلَ فَعْلَان كُنْ نُصَارَى جِمَاعًا لَّنْ نُصَارَى، قَالَ تَعَالَى: (وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نُصَارَى تَهْتَدُوا قِلَّ بِذِي إِبْرَاهِيمَ حَتِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ) (1).

26 - فُعَالٍ (4)

ورد فَعَالُ جِمَاعِ لَ فِعْلَ كُمُ آسَارِي جِمَاعًا لَّآسَرٍ : قَالَ تَعَالَى: (ۖ وَإِن يَنْتَآوَمُ آسَارُوكُمْ تَفَادَوْهُمۡ وَهُوَ مُخْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتَؤُمُونَ بِبَضَعِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَضَعِ ...) (3) وَجَعَلَ فَغْلَان كَفَّرَاءِ جِمَاعًا لَّفَردٍ : قَالَ تَعَالَى: (ۖ فَقَلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بَوَاحَةَ أَن تَقْتُمُوهُمۡ لَّهُ مَثْنَى وَفَرَادِيَ إِنَّمَا تَتَقَفَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمۡ مِن جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمۡ بَيْنَ يَذُّى عَذَابٍ شَدِيدٍ) (1) وَجَعَلَ فَغْلَان كَكْسَالِي جِمَاعًا لَّكْسَالَان : قَالَ تَعَالَى: (ۖ إِنَّ اِلْمُتَّفَقِينَ يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدَعُهمۡ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الْصَّلَاةِ قَامُوا كَكْسَالِي) (6).

27 - فُعَالٍ (7)

جاء فَعْلَ جِمَاعًا لَّا إِسْمٍ رَبَعِيٍّ مَذْكَرٌ عَلَى وزن فَعْلَ كَدَراَهِم جِمَاعًا لِّدَرَهُم ; قَالَ تَعَالَى: (ۖ وَشَرِّوبُهُ بِثَمَّ مَن يَحْسَنُ دِراَهِمَ مِعَذَّرُةٍ وَكَانُوا)

الألبوم 146
القرة 135
القرة 85
سيا 46
النساء 142
٢١٤
جُمُوعُ التَّكْسِيرِ فِي الْقُرْآنِ درَاسَةً وَصِفَةً تَحْلِيلِيَّةً

فيه من الزاهدين (1) أَوْلاَمُ رَبَّاعٌ مُؤَنِّثٌ عَلَى وَزْنَ فَظْلَةَ كَسَنَابِل
جَمِيعًا لِسَبِيلٍۢ؛ قَالَ تَعَالَى: «مَثَلُ الَّذِينَ يَنفَقُونَ أَموَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمْثَلْ حُبِّ أَبْنَتِي سَبْعَ سَنَابِيلٍ» (2) أَفَظْلَةٌ كَحَنَّا جَمَعَاءَۢ—ۢحَنَّاۢرَةٍ
قَالَ تَعَالَى: ‹ۢۢوَأَنْذَرْهُمْ بِيَوْمِ الْقُلُوبِ إِذَ الْقُلُوبُ نَدْى الْحَنَّاۢرَةِۢ كَأَمْنِينَ› (3)
أَفَظْلَةٌ كَسِلِّسَآلَ جَمَعَاءَ لِسَلِّسَهَاۢ؛ قَالَ تَعَالَى: ‹ۢۢإِذَ الأَغْلَالُ فِي أَعْتَاقِهِمْ
والسِّلِّسَآلُ يُسْخَبُونَ› (4) أَفَظْلَةٌ كَقَلَآئِدٍ جَمَعَاءَۢ—قَلَآئِدَةٍۢ؛ قَالَ تَعَالَى:
›ۢۢوَالشَّهَٰرُ الخَرَّامُ وَالْهدٰهُ وَالْقُلَآئِدَهَاۢ.› (5)

۲۸ - فَعَالٌ (2)
جَاءَ فَعَالٌ جَمَعَاءَ فَظْلَةٌ كَلِيِّلَى جَمَعَاءَ لِلَّيْلَةِۢ؛ قَالَ تَعَالَى:
›ۢۢوَقَدْ رَتَّبْنَا فِيهَا السَّيْرِ سَبِيرًا فِيهَا لَيْلًا وَأَيْمَاً آمِنَينَ› (6) كَمَا جَاءَ فَعَالٌ
جَمَعَاءَ فَظْلَةٌۢ وَقَدْ وَرَدَّ لَهُ جَمَعَاءَ وَاحِدٌ هُوَۢ: تَرَايِقُ جَمَعَاءٌ تَرْقُؤَةَۢ؛ قَالَ
تَعَالَى: ‹ۢۢكَلَّا إِذَا بَلَغَتُ التَّرَايِقَی› (7)

۲۹ - فَعَالٌ (4)
جَاءَ فَعَالٌ جَمَعَاءَ فَاعِلٌ كَزَرَاعٌ جَمَعَاءٌ زَارِعٌۢ؛ قَالَ تَعَالَى:
»ۢۢوَمَثُلُهُمْ فِي الْإِلِجَابِ كَزَرَاعٌ أَخْرِجَ شَطَأً فَفَازَرُهَا فَاسْتَغْلَظَ فَآسِتَوْىٍ عَلَى

(1) يوسف
(2) البقرة
(3) غافر
(4) غافر
(5) المائدة
(6) سبأ
(7) القيامة

۲۱۶
سُوقه يُعجب الزّراع يُفيظ بِهم الكَفار وعَد اللّه الّذين آمنو وعملوا
الصّالحات منهم مَتَعْرَة وأُجزا عَظِيمًا» (١).

٣٠ - فّعلاء(٤)

جاء فُعلاء جمعًا لـ فُعل كـ فقراء جمعًا لـ فقير، قال تعالى:
(١) إنَّا الناس أنتم الفقّراؤُ إلى الله والله هو الغني العليم
وَجَاء جَمِيعًا فَعَلّام كـ شعراء جمعًا لـ شاعر، قال تعالى:
(٢) وَالشَّعراء يُنْبُعُ وَكَأَنَّهَا الْقُوَّاتُ مَحْمَدًاء
وَاحتمل الوزنين فعلًا وفعالًا كـ شهداء جمعًا لـ شهيد
(٣) وشاهد، قال تعالى: (٣) إن بِيِّنسكم قَرْحٌ فقد مَسَ القُوم قَرْحٌ مَثْنِيَةً ولَك
(٤) الْأَيَام نَداوْلَهَا بين الناس، كَفَّاراً للّه الّذين آمنو وَيَبْتَغُونَ منه بِغُرُوب
(٤) وَقَالَ تَعَالَى: (٤) كَفَّاراً لـ شهداء إذ حَضَر يَغْفِر
(٥) النَّوْم إذ قال لبنيه ما تَبُدُون مِن بَعْضِهِ قَالَ وَأَنَّ أَئِذَّنٌ إِلـَى شَكِيرٍ وَإِلـَى أَبِيك
(٥) إِبراهيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق إِلـَّهًا وَاحِداً وَخَطْنُهُ مُسْتَمِعُونَ(٦).

٣١ - فُُمان(٣)

جاء فُعلاء جمعًا لـ فُعل كـ ذكر جمعًا لـ ذكر، قال تعالى: (٦) أو
(٦) يُزْوِجُهم ذُكْرًا وإِبَاتًا وَيَجْعَلُن مِن نَّى إِعْتِيَالاً إِنَّهُ عَلَيْهِ قَدِيرٌ(٦) وَجَمِيعًا
(٦) فَعَلّام كـ رُهبان جمعًا لـ راهم، قال تعالى: (٦) اتخذوا أَحْبَارهم وَزَهَٰبِهِمْ

(١) الفتح
(٢) فاطر
(٣) الشعراء
(٤) آل عمران
(٥) القمر
(٦) الناوار
جمع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

أرِبَابَ أَبَا ﻣِنْ ذُو الْلُّدْنِ ﻏَلَدَ ﻏَلَدَ ﻓَعَلَ ﻜَأَيِّراً، وَيَأْتِي ﻏَلَدَ ﻓَعَلَ ﻤَأِيْراً ﻏَلَدَ ﺎَصْيَاءً، ﻓَأَلَ ﻤَأْيَرَاءً: وَأَذَّنَ ﻓَأَذَّنَ ﻤَأْيَرَاءً. ﺎَصْيَاءً، وَأَذَّنَ ﻤَأْيَرَاءً.

٢٣ - فَعَلَانُ(٥)

يَأْتِ ﻓَعَلَانُ ﻏَلَدَ ﻓَعَلَ ﻤَأْيَرَاءً ﻤَأْيَرَاءً ﻤَأْيَرَاءً، ﻓَأَلَ ﻤَأْيَرَاءً: ﻓَأَذَّنَ ﻤَأْيَرَاءً.

٣٢ - مَفاَعِلٌ (٢٧)

يَأْتِ ﻡَفاَعِلٌ ﻏَلَدَ ﻡَفاَعِلٌ ﻡَفاَعِلٌ ﻡَفاَعِلٌ، ﻓَأَلَ ﻡَفاَعِلٌ: ﻓَأَذَّنَ ﻡَفاَعِلٌ.
جمع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

218
جاء أفعال جمعا للفعلة نحو: أساطير جمعًا لأسطورة؛ قال تعالى: *(وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قلوا أساطير الأولين)*. 
وجمعًا للفعل كأبريق جمعًا لبري؛ قال تعالى: *(باللتين بابريق وكأس من معين)*. 
وجمعًا للفعل كأحاديث جمعًا لحديث؛ قال تعالى: *(فمَعَكَ كَأَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ وَيَعْمَلُ مِنْ تَأْوِيلِ الأَحْدَاث)*. 
وجمعًا للفعل كآمني جمعًا لآمنة؛ قال تعالى: *(ومِنْهُمْ أمَّنَ أَيْمَةً لا يَعْمَلُونَ الْكَتَابَ إِلَّا آمنًا وَإِنْ هَمْ إِلاَّ يَظْلَمُونَ)*. 
وجاء جميع جمعًا للفعل كأقول جمعًا للفعل.(1) وجمعًا للفعلَات التي هي جميع قول؛ قال تعالى: *(وَلَوْ تَقُولُ عَلَى مَا بَعْضَ الأَقْوَالِ)*. 
(1) جاء في التفسير والأساطير جميع أقوال والأقوال جميع قول.
ولني رأى هنا: أن تكون أقول جمعًا لقولٍ ين druicr قول.

(1) الحجة
(2) النحل
(3) الواقعة
(4) يوسف
(5) البقرة
(6) الحاقة
(7) فتح التدير الجامع بين فني الرواية والدراسة من علم التفسير، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر - بيروت : 286/5

219
جاء أفعاله جمعاً لفعل من غير المسخر الثلاثي نحو: أخلاء جمعاً لـ
خليل، قال تعالى: (الأخلاةِ يومَ الْؤُولِيَاءِ لبضعٍ عدوٍ إلَّا المُتَمَكِّنينِ) (1)
وأشدّاء جمعاً لـ شدّة؛ قال تعالى: (مَهِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالذِينَ مَعَهُ
أشدّاءٌ عَلَى الْكَفَّارَ رَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ) (2).

37- أفعال (4)

يأتي أفعاله جمعاً لفعل من غير المسخر الثلاثي نحو: أعياء
جمعاللـ دعى؛ قال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَاهُ أَعْيَاءَكُمْ) (3)
أولياءً جمعاً لـ أولى؛ قال تعالى: (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيَّ
وَمَا أَنْذَرْنَاهُ إِلَّا مَا أَتَخَذْنَاهُمْ أَوْلِيَاءً) (4).

38- تفاعيل (1)

جاء تفاعيل جمعاً تفعلاً وقد ورد له جمع واحد هو تمثيل جمعال-
تمثال؛ قال تعالى: (إِذْ قَالَ أَبِيَ وَقَوْمِي مَا هَذَا التِّمَثَاثُ الَّذِي أَتَمَّ لَهَا
عَافِينَ) (5).

39- فعاليات (2)

جاء فعالاً جمعاً لـ فعلان كـ جلائب جمعاً لـ جلباب؛ قال تعالى:
(أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَوَّاجِكَ وَبَنَاتَكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنَ
الْزَّكَّارِيف) (6)
جميع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

جلاابينهذئلكأدنىأنيعرفنفلايؤذينوكأناللهغفوراغنيمأ(1)أو جمعاللفعلينجخازرجمعالخنزيرقلتعلىقلهلفهل تنبكمبشارمنذلكمؤوبةعنداللهمنلغناللةوجعنةاللهوجعنة عليهوجعل منهمالقردةوالخنزير(2)

فقاعلية(1)

وردفعاليةوُلزنادراجمعالفعاليةوموردجمعهزبياناًجمعا لزبانىقال تعالى: (سْتَدْعِى الْزَّبَانِىَّةَ)(3)

فقاعل(1)

وردفعاليةجمعالفعاليةويودرهجمعهواحدهو:قوارير جمعاللفائرةقال تعالى: (وَيَطَافُ عَلَيْهِمْ بَانِيَةٌ مَّنْ فَضْلٍ وَأَكْوَابٍ) كانتقواريرأ(4)

مفاعيل(7)

جاءمفعالجمعا إمالمفعالنحو:محاريبجمعالمحراب
قال تعالى: (يَعَلُّونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ محاريب وَثَمَانِيَّ وَجَفَانَ كَالْجُوَابٍ) وقعودراضياتاعملواالألذائوشكرًاوقليلمنعباديالشكور(5)أو جمعاللمفعالنحو:مساكينجمعالمسكينقال تعالى: (وَإذَا أَخْدَنا ميَتِّقًا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْقَبُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبَالْأَهْلِينَ إِخْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى

(1) الأحزاب 59
(2) المائدة 60
(3) العلق 18
(4) الإنسان 15
(5) سبأ 13

221

ورد فياعيل جمعا لفياعيل وقد ورد له جمع واحد هو شياطين جمعا لشيطان؛ قال تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا قلوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مبتل إنا نحن مستقنعون» (2).

ورد له جمع واحد وقد جاء فيه يفاعيل جمعا يفعلون. فجاء يتتابع جمعا ينبعو؛ قال تعالى: «أيما تر أن الله أنزل من السماء مااء فسكته يتتابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختصفاً الوالهة ثم بهيج فترأه مصفرة ثم يجفمه حطاماً إن في ذلك دلوكه لأولي الأنيقاب» (4)

المبحث الثاني:

الدراسة التحليلية:

التذكير والتأنيث في جمع التكسير

البتيرة 82
الزمر 13
البقرة 14
الزمر 21
جَمْعُ التَّكْسِيرِ فِي الْقُرْآنِ دِرَاسَةً وَصِفَةً تَحْلِيلِيَّةً

من المفترض أن تكون جمع التكسير صالحة للمذكر والمؤنث إلا أن بعض أوزانه تختص - في الاستعمال - بجمع المؤنث دون المذكَر، كما أن بعضها يختص بجمع المذكر دون المؤنث، ويبقى قسم ثالث من هذه الأوزان مشترك بين التآتي والتذكير، ويمكن تفصيل القول في ذلك على النحو التالي:

أولاً - أوزان المؤنث:

- فعَّالٍ: فهو غالبًا ما يكون جمعًا فعَّالًا فاعلًا، ومن ذلك قوله تعالى: "والقوادُ من النساء اللاتي لا يزجُون نكاَحاً فليسَ عليهم جَنَاح أن يضْعَفَنْ تِبَابَهنْ غَيْرُ منْ تَرْجَعُ بْزِينَةٍ وأن يَسْتَعْفَنْ خَيرَ لهنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمَ" (1) فهو وزن لجمع مؤنث حقيقي أو مجازي، وقد جاء هذا الوزن جمعًا لـ فعَّالٍ كـ صوامع جمعًا لـ صومعة، ويندر أن يأتي هذا الوزن لغير ذلك كأن يكون جمعًا لـ فعَّال كـ كوابك جمعًا لـ كوكب.

- فَعلٍ كنِّذلَكِ أن الجمع الذي جاءت على وزن فَعال يكون مفردًا مؤنثًا تلتحقه تاء التآتي في آخره نحو: عقُد وعَقدَة، زمر وزمرة، شعب وشعبة، قرى وقرية، على وعليًا.

- فَعالٍ: ومن جمع التآتي فَعال نحو: بيع وبِعَة، وشِبع وشَبَعة، قطع وقطعة، حَجِج وحَجة.

- فعال: ومن جمع التآتي - أيضا - فعال الذي غالبًا ما يأتي جمعًا لـ فعال، نحو: حَلِيلة وحِلَائل، رِبَصيرة ورِبَصائر، خَليفة.
جمعة التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

وخلاله، سواء أكان التأثيث فيه حقيقياً كـ حليلة، أو مجازياً كـ بصيرة، أو لفظياً كما في خليفة.

- فواعيل: وجاء جمعا لوزن مونث هو: فاعولة، وجمعه قوارير.

لمجع لـ قاروره.

ثانياً - أوزان المذكر:

وإذا كانت هناك أوزان لجميع تكسير تختص بجميع المؤثن فهل هناك أوزان تختص بالالمذكر؟ أستطيع أن أقول جواباً لهـ هذا التساؤل: إن هناك أوزانا يغلب فيها أن تكون جمعا لمـ المذكر، وأقول يغلب لأنه لا يستطيع أن يستعمل بعضها جمعا لـ مؤثن من ذلك:

- فعل: جاء على هذا الوزن جمعان للمذكر هـا: حرس جمـعال

حارس، وعمد جمعا لـ عامود أو عماد، ولم يـرد له جمع آخر مذكر أو مئون.

- فعلة: وهو من الأوزان التي يغلب فيه أن يكون جمعا لـ المذكر فهو.

يكون جمعا لـ فاعلة كـ خزنة جمعـعال خـازن، أو يكون جمعا لـ فعلة كـ سفرة جمعـعال سـفر، فـمع أن هذا الوزن ينتهي بتاء مربوة التي تأتي للتثنية إلا أن مفرده يكون مذكراً.

- فعلة: ويأتي هذا الوزن لجميع المذكر على وزن فاعل كـ أهـلة.

جمعـعال لـ هلال، أو فعلـة كـ أـ عزة جمع عزيز.

- فعلة: ويأتي جمعا لمـ المذكر على الوزن دـ فعال كـ أمـ عنة جمـعال

مـ تاع، أو فـعال كـ أفـ قدة جمعـعال فـ يـ واد، أو لـ فاعل كـ أـ لـ سنـة.

جمعـعال لـ لـ سان، أو لـ فـ عال كـ أودية جمـعال لـ وادي.

224
ً أفعالاً: وَجَاءَ جَمِيعاً لَمْ يَذكَّرَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ مِنَ المَضْعُفِ الثَّلَاثِيّ;
              نحوُ: أَحَبَّاءٌ وَحَبِيبٍ، أَشْحَأْءٌ وَشَحِيحٍ، أُعْزَاءٌ وَعَزيزٌ، أَذَالَاءٌ وَذَنِيلٌ.
ً أفعالاً: وَهَوْهُ جَمِيعُ لَمْ يَذكَّرَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ مِنَ النَّاقصِ;
              نَحوُ:
              أَدْعَيْاءٌ وَدِعَيْاءٍ، أَنْبِياءٌ وَنُبِي، أُونِياءٌ وَوْلِي، أَغْنِياءٌ وَغُنِيٌّ.
ً تَفاعَلاً: وَجَاءَ جَمِيعاً لَمْ يَذكَّرَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ كَـتَمَاثِلٍ جَمِيعاً
              لَـتَمِيَّازٍ.
ً فَعَالِلاً: وَهَوْهُ جَمِيعُ لَمْ يَذكَّرَ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ نَحْوُ: جَلَبِيبٍ وَجِلَبَابٍ
              سَرَابِيلٌ وَسَرَابِلٌ، قَنَاطِيرٌ وَقَنَاطِرٌ، أَوْ عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ نَحْوُ:
              خَنْازِيرٌ وَخْنَازِيرٌ، غَرَابِيبٌ وَغِرَابِيبٌ.
ً فِعْلَةٌ: وَقَدْ جَاءَ جَمِيعاً لَمْ يَذكَّرَ كَـفَتِيَةٌ جَمِيعاً لَـفَتِيَةٍ، وَفِعْلَةٌ كَ
              فَرَدَةٌ جَمِيعاً لَـفَرْدٍ، وَفِعْلَةٌ كَـحَجَارةٌ جَمِيعاً لَـحَجَر.
ً تَفاعَلاً: وَجَاءَ جَمِيعاً لَمْ يَذكَّرَ عَلَى وَزْنِ يَقُولُ كَـيَنَابِيعٍ وَيَنْبِيَعٍ.

ثالثاً - أُوزُانُ الْمُشْتَرِكُ:

وَبِئْضَاءُ مِنْ أُوزَانِ الجَمِيعِ مَا يَباَتِيَ مَنْهُ جَمِيعاً لِلْمَذَكَّر، كَمَا يَباَتِيَ مَنْهُ
جَمِيعاً لِلْمَؤْنَث، وَقَدْ يَباَتِيَ مَنْهُ مَا يَكُونُ جَمِيعاً لِلْمَذَكَّرِ وَالْمَؤْنَثِ مَعاً؛ مِن
ذلِكَ الأُوْزَانُ.

فَعْلٌ: جَاءَ عَلَى هِذَا الْوَزْنِ جَمِيعاً لِلْمَذَكَّرُ كَـجَـبِرٍ جَمِيعاً لَـجَـبِر;

كَمَا جَاءَ عَلَى جَمِيعٍ لِلْمَؤْنَثِ كَـصَحِفٍ جَمِيعاً لَـصَحِفٍ.

فَعْلٌ: يَخْتَصِ هذَا الْوَزْنُ بِأَنَّ الاِسْتِرَاكَ فِي التَّذِكِيرِ وَالْتَأْثِرِ لا
يَكُونُ فِي الْوَزْنِ فَقْطَ بَلْ يَتَعدِّاهُ إِلَى الْجَمِيعِ نَفْسَهُ؛ فَهُوَ إِنْ كَانَ
جَمِيعاً لِلْوَزْنِ كَـبِكَمَ صَلِحُ أَنَّهُ يَكُونُ جَمِيعاً لَـآيَمِ كَـبِكَمَ إِنْ كَانَ
فِي قَالِ
جُمُوعُ التَّكْسِيرِ فِي الْقُرْآنَ دِرَاسَةً وَتَفْصِيلَةً

رجال بكم، ونساء بكم، قال تعالى: (وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبات خضر وأخر ياسبات بلها الملا أفتونَ في رؤيا ين كنتم للرؤيا تغبرون) (1)
وقال تعالى: (وأولئك لهم جنت عذان يجري ممن خذتهم الأنهار يحون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضراء من سندس وإسفهان) (2) فقد جاء الجمع خضر في الآية الأولى وصفا لجمع لمؤنث (سنبلات) أما في الآية الثانية فقد جاء وصفا لجمع لمذكر (ثواب) ومفرده ثوب مذكر.

أفعل: وفيه جموع لمذكر كأبحر جمعا لبحر، وأشهر جمعا لشهر، وفيه جموع لمؤنث كأعين جمعا لعين، وأنعم جمعا لنعم.

فعل: وفيه جموع لمؤنث كرقب جمعا لرقبة، وخيام جمعا لخيمة، وجميع لمذكر كبحر جمعا لبحر، وجبال جمعا لجبال، وهو إن جاء وصفا جاز أن يكون جمعا للمذكر والمؤنث معا، قال تعالى: (يَوْسِفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْتَنَا فِي سَبْعِ بَقَارَاتٍ سَمَان يَأْكُلْهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سَنْبَاتٍ خَضْرٍ وأَخَرُ يَابُسَاتٍ بَلْ هَا الْمَلَأُ أَفْتُونَ) (3) وقال تعالى: (انفروا خفافا وثقلا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله) (4) فإنّه لما

(1) يوسيف 42
(2) الكهف 31
(3) يوسيف 46
(4) التوبة 41
جَمْعُ التَّكُسِيرِ فِي الْقُرْآنِ دِرَاسَةً وِسَعِيَةً تَحْلِيلِيَّةً

جاء الوصف سمان لمؤنث، وجاء الوصف ثقال لمذكر فإنه يجوز فيهما أن يقال: نساء سمان، ورجال سمان، كما يجوز أن يقال: رجال خفاف أو ثقال، ونساء خفاف أو ثقال.

فَعْلُ: غلِبَ على جموع هذا الوزن - في القرآن - أن تكون للمذكر، نحو: بيوت، وبروج، وجذوع، وشيوع، وملوك، وغيرها إلا أنها قد جاءت عليه جموع للتأنيث نحو: عيون، ونفس، وقود.

أفعال: وتغلبه في جموع المذكر نحو: أبصار، وأحزاب، وأخبار.

لا أنه قد وردت جموع قليل للمؤنث نحو: آذان، وأقاد.

فعائل: وفيه جموع لمذكر كـ دراهم جمعا للـ درهم، وجموع لمؤنث كـ حمار جمعا للـ حمار.

فعَالٌ: ومنه ما يكون خاصا للتأنيث كـ حواية جمعا للـ حاوية أو حاويات، كما جاء في التفسير " أو الحاوية " أو ما اشتمل على الأمعاء جمع حاوية أو حاويات كقادحاء (1)، ومنه ما يجوز أن يكون جمعا للمذكر والمؤنث معا كـ يتأني جمعا للـ يتنص أو يتبَئم.

قال تعالى: "وَيَسْتَفْتَنُكُمْ فِي النِّسَاءِ فَشَّلْ اللَّهُ فَخُبِّيَتْ فِيهِنَّ وَمَا يَنْتَفَعُونَ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَّهِمُ النِّسَاءَ النِّسَاءَ لَا تُؤْتَنَّهَنَّ مَا كَتَبَ نَهْنَ وَتَزِيَنُونَ آن تَنْمُكُوهُنَّ وَالْمُسَتَّضْعَفَينَ مِنَ الْوَلِدَانَ وَأَن تَفْعَلُواْ للِيَتَامَى بِالْقُسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (2)".

(1) نُوَارُ التَّنِزِيلِ وَأَسْرَارُ التَّأويلِ، تَأليف: ناصِرُ الْدِينِ أَبُو الْخَيرِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَيُّ إِبْنِ مَهَمْدَدَ الْبِبِضاوِيِّ، دَارُ النَّشرِ: دَارُ الْفِكْرِ - بِرِوَاتِبٍ ٤٦١، ١٣١٨ ق.
(2) النَّسَاءِ ١٢٧.
مجموع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

فعلى كثيرة جمعة في أن تكون للمذكور أو للمؤثث كـ قتلى جمعا لـ قتيل فإن مفرد يجوز فيه أن يكون للمذكور والمؤثث فتقول رجل قتيل أو امرأة قتيل فذلك جمعه قال تعالى: {ياً لأذنَاهَا الذين أمنى كتاب عليكُم القصص ففي القتلى الخر بألْحَر وأعْبَد بالعبد والأنثى بالأنثى}.

فعال: وجاءت جمعة يستوي فيها للمذكور والمؤثث على جهة التغلب نحو سكارى في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتمنى سكارى} (1) ولا يمنع أن يكون جمعالم سكاران أو سكارانة أو لهما معاً.

فاعل: ويأتي عليه جمع المذكور كـ مساجد جمعا لـ مسجد ، ومواطن جمعا لـ موطن ، كما يأتي جمعا للمؤثث كـ مقابر جمعا لـ مقبرة ، ومنافع جمعا لـ منفعة.

فاعل: وقد جاءت عليه جمع للمذكور نحو: متصاب ومصباح ، ومماروز ومميزان ، وممسكين وممسكين ، وأرى أنه إن كانت جمع مثل مصابيح ومماروزين لا تصلب إلا أن تكون جمعا للمذكور فإنه لا يمنع أن يكون ممسكين جمعا لـ ممسكين كما هو جمعا لـ ممسكين.

فعال: يأتي عليه جمع لمفرد مذكر على وزن أفعال نحو: أكبر جمعا لـ أكبر ، وأراذل جمعا لـ أراذل ، كما يأتي عليه

(1) البقرة 178
(1) النساء 43
جموع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

جموع لمفرد مؤنث على وزن إفعل كـ ٍأصابع وَصِبْعٌ، أو على وزن أفعَّلة كـ ٍأنام وَأْنَمَّة.
• أفعال: وفيه جموع للمذكر ك~ أباريق جمعا لـ إبريق، وأحاديث جمعا لـ حديث، وجماع للمؤنث ك~ أساطير جمعا لـ أسطورة، وأماتي جمعا لـ أمنية.
• فقّل: و يأتي جمعا لمفرد مذكر على وزن فاعل كـ ٍسُجّد جمعا لـ ساجد، إلا أنه لم يتنبأ أن يكون جمعا لمؤنث فيكون جمعا لـ ساجدة.

قال البحبري:

وقد نبه النبروز في غضن النجمي أوائل ورد كـ ٍبالأمس نوَّما.
• فقّل: وجاء جمعا لمفرد مذكر على وزن فاعل ك~ زَرَاع جمعا لـ زراع، وكفر جمعا لـ كفر إلا أنني أرى أنه يجوز أن تكون هذه الجمع للمؤنث أيضا فلا ينفع أن نقول: رجال زراع، ونسوة زراع.
• فيعال: جاء على هذا الوزن جمع واحد لمفرد مذكر هو:

شياطين جمعا لـ شيطان، لكنني لا أرى مانعا أن يكون جمعا لمؤنث أيضا، فنقول: رجال شياطين، ونساء شياطين.

جموع القلعة والكثرة

ذكر النحاة أربعة أوزان للقرآن وهي: أفعال وأفعال، وأفعلاً وأفعلاً، وفظاء، وفظاء، فهل جاءت هذه الجمع - في القرآن - للقَلْعة فعلا؟ فمع التسليم بجواز مجنيها للكلة إلا أنها من المفترض أن يكون مجنيها للكلة مطرداً، ويكون مجني واحد ثلاثة للكلة لمفرد ما في عدم سماجم دفع على وزن من أوزان الكلة لهذا المفرد، على سبيل المثال مجني أفيدة وهو على 229.
وزن من أوزان القلعة دالاً على الكثرة مقبول لأنه لم يسمع له فنود على فول مثلاً.
وعلى الجانب الآخر ينبغي أن يرتبط مجيء جميع لمفرد ما دالاً على القلعة على وزن من أوزان الكثرة بعد سماع جميع للقلعة له، فعلى سبيل المثال مجيء رجال جماع لقلعة؛ كانقول: ثلاثة رجال على وزن فعال. وهو من أوزان الكثرة أمر منطقي لأنه لم يسمع له جماعة للقلعة، فلم يسمع له: أرجل أو أرجل أو أرجل أو رجل.
أما مجيء جميع على أوزان القلعة للدلالة على الكثرة، أو العكس مع وجود جميع على أوزان ما نريد الدلالة عليه من كثرة أو قللة فذلك يشكك في موضوع القلعة والكثرة برمته، ويعتني أقول بأن مجيء وزن ما دالاً على القلعة أو الكثرة هو محض صدفة لا أثر.
ولا استجابة هذا الغموض، ولمحاولة الوصول إلى حقيقة هذا الأمر فسوف أبحث فيما جاء في القرآن من جمع على أوزان القلعة الأربعة عن دلالتها على القلعة أو الكثرة على النحو التالي:

1. أفضل: جاء عليه سبعة جميع منها أبحر، ولم يأت في القرآن سوى مرة واحدة؛ قال تعالى: (ولو أنما في الأرض من شجرة أفلام وأبحر) (مثلاً عن سبعة أبحر ما نفادت كلمات الله إبن الله عزّ وجل).

ومنها أرجل وقد جاء ثلاث عشرة مرة لم يبدل في أي منها على القلعة؛ قال تعالى: (يا أبنائي الذين أنتونا إذا فصلتم إلى الس meille فاغسلوا وجبنوهكم وأنبؤكم إلى العرائف وامسحوا بروؤسكم

(1) لقمان 27

230
اجتمعت إلى الكعبة، وقال تعالى: (ولو أنهم أقاموا التوراة والإلحاد، وما أنزل إليهم من رحمة، لأن كلهم من فوقهم، ومن تحت أرجلهم). وقال تعالى: (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، أو من تحت أرجلكم). وقد جاءت أرجل في بقية الآيات على النحو الموجود في الآيات السابقة لا تدل على القلة مطلقاً، ومنها أشهر، وقد وردت في ستة مواضع جاءت كلها دالة على القلة، وقال تعالى: (والذين يتوقفون منكم ويذرون أراجاً يترصص بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً). وقال تعالى: (فسبحوا في الأرض أربعة أشهر وأعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله معجزي الكفارين). وقال تعالى: (واللاتي يسكن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتمهن ثلاثة أشهر). أما بقية جموع هذه الوزن فلم تدل على القلة بحال، وقال تعالى: (ولقد ذارنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهما أعين لا ينصرون بها). وقال تعالى: (وصرّب لله مثلاً قرينة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان)
فَكَفَّرْتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ .. (1) وَقَالَ تَعَالَىٰ: {يَخَضِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخَضِّعُونَ إِلَّا أنْفَسَهُمْ وَمَا يَشْعَرُونَ} (2) وَقَالَ تَعَالَىٰ: {وَأَلْقَوْاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَلْقَوْا بِأَنْذِكَمْ إِلَىَّ الْخَيْثَةَ}. (3)

أفعال:

هذا الوزن هو أكثر أوزان جموع التكثير ذواتاً في القرآن إذ جاء عليه مائة جمع وجمع، وأكد أجزاء أنه أكثر الجموع انتشاراً في اللغة بصفة عامة، وإذا بحث فيما جاء على هذا الوزن من جموع كثيرة لم أجد ما بدل أو يؤكد استعمال القرآن له للدلالة على القلة دون الكثرة إلا في مواضع محدودة، ومع جموع قلائل؛ نحو:

ألف؛ قال تعالى: {إِذْ تَقُوْلُ اللَّدَٰلَةِ أَلَّا تكَفِّيْكُمْ أَنْ يُسَدَّكُمْ رَبِّكُمْ بِثَلَاثِةَ آَلِفٍ مِنْ المَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ} (4) وقال تعالى: {تَلَىٰ إِنْ تَنْصَبُوا وَتِلْقَوْا وَيُأْتَىٰكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُسَدَّكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ آَلِفٍ مِنْ المَلَائِكَةِ مُسَوَّمِينَ} (5) وسائر الجموع التي جاءت للقلعة في مواضيع جاءت هي نفسها دالة على الكثرة في مواضيع أخرى نحو أبواب؛ قال تعالى: {إِنَّهَا سَبِيعَةُ أَبَوَابَ لِكُلٍّ بَابٍ مَّنْهُمْ جَزَءُ مَقْسَمٍ} (6) وقال تعالى: {وَبَلَّيْتُوهُمْ أَبَوَابًا وَسَرَّرُوا عَلَيْهَا}

112 النحل
9 البقرة
9 البقرة
195 الرعد
144 آل عمران
145 آل عمران
44 الحجر
جامع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

(1) مثلاً : قال تعالى : (ما جاء بالحسننة فلتغفر أمتها) (2) وقال تعالى : (ولكن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرائيته فأشعر من خشبة الله وتلك الأمثال تضربها الناس لعلهم يتفكرون) (3) وأزواج ؛ قال تعالى : (ثمانيات أزواج من المضان الذين ومن المعارض الأثنين) (4) وقال تعالى : (وأنزل من السماوات ماءً فخرجنا به أزوجاً من نبات شتى) (5) وأيام ؛ قال تعالى : (قال ربنا إن للناس ثلاثمئة يوماً) (1)

وافقنا بينهم وبيني القرى التي باركنا فيها قررنا ظاهرة وقدرننا فيها السبب سيروها فيها لم تلبي الأيام (6).

• أقتطع : لم يأت على هذا الوزن جمع دائمة على القلعة ؛ قال تعالى : (ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كنائب فواريء) (8) وقال تعالى : (ود الذين كفرنا لهم نفقون عن أسلحتكم وامتحنك في سبيلكم على ميلة واحدة) (4) وقال تعالى : (فإذا ذهب الخوف سلفكم بأنسنة حداد أشحة على الخير) (5) وقال

(1) الزخرف
(2) الأئم
(3) الحشر
(4) الأعجم
(5) طه
(6) آل عمران
(7) سبأ
(8) الإنسان
(9) النسماء
النون نقصًا علىك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم ورزقاهم هدى) (3) وقد جاء دلالاً على القلعة دون الكثرة لأن عددهم تراوح بين الثلاثة والسبيعة، وإخوة، قال تعالى: (إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخوكم واتفقوا لله لعلكم ترحمون) (4) وقد جاء دالاً على الكثرة دون القلعة، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن هذا الوزن الخاص بالقلعة دون الكثرة، وإنما يمكن القول بأنه قد سمعته نه جموع القلعة، كما سمعته نه جموع للكلرة.

ويخلص البحث حول أوزان جموع القلعة والكلرة إلى ما يلي:
- أن وزن أفعال ليس وزناً لجميع القلعة، ولا ينبغي أن يكون، وذلك لثلاثة أسباب:
  1 - أنه أكثر أوزان الجموع دورانًا، فلا يعقل أن يكون جمعاً خاصاً بالقلعة دون الكلرة.
  2 - أن ما دل على القلعة فيه جموع قلائل.

(1) الأحزاب 19
(2) الرعد 17
(3) الكهف 12
(4) الحجرات 10

٢٢٤
3- أن الجموع التي دلت على القلة في مواضع، دللت على الكثرة في مواضع أخرى.
- أن وزن أفعلا لم يدل في القرآن على القلة، فإن يكن قد دل في غيره عليها جاز القول بأنه يدل على الكثرة والقلة معاً، وهو ليس خاصاً بالقلة دون الكثرة.
- أن وزن فلطة وزن نادر الجموع، ومن ثم لا يمكن الحكم عليه من خلال جمعين أو ثلاثة.
- أن وزن أفعال وإن وجد له - في القرآن - جموع دالة على القلة.
مثل: أبحر، وأشهر فقد وجدت له جموع أخرى دالة على الكثرة نحو: أعين، وأنفس، وأرجل، وأيدي، ومن ثم فإن دلالته على القلة تكون سماعية لا يقاس عليها.
المصدر: جمعاً للوصف.
تستعمل بعض أوزان المصادر جموعاً، فتكون جموعاً للصفات دون الأسماء من هذه الأوزان:
• فعل: ويأتي جمعاً لصفة على وزن فاعل كـ رقود جمعاً - راقد.
؛ قال تعالى: (وَحَسِبْنَاهُمُ الْيَقَابَۡ وَهُمْ رَقُودُۢ.) (1)
• فعل: ويأتي أيضاً - جمعاً لوصف على وزن فاعل كـ قيام
جمعاً - قائم، قال تعالى: (وَلَا تَقُولُوا السَّفَهَاءَ أَمَّاَ الْكُتُّبُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قَيَامًا وَأَزْرَقُوهُمُ فِيّهَا واَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ نَهْيَنٌ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) (2)
(1) وفي قوله تعالى: (فَإِذَا قَضَّيْنَا الصَّلَاةَ فَاذْكَرُوا اللَّهَ قَيَامًا وَقَفُّواْ)
(2) الكهف 18
(1) النساء 5
جمع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

وعلى جنبهم فإنما أطيعتم فلاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على الممتنين كتاباً موصوتأ (1) شهادان على الوزنين هما (قياماً وقعوداً)

ويجمع هذين الوزنين أن كلاً منهما يرد ضمن أوزان المصدر من جهة، كما أنه أحد أوزان جمع التكسير من جهة أخرى؛ فقيام في المصدر كصيام، وهو في الجمع كرباح، وقعود في المصدر كخروج، وفي الجمع كقلوب، وآرى أن ذلك مرتبطة بالسماع فليس كل مصدر يصح جمعاً

ومجيء المصدر وصفاً للجمع ربما كان للمبالغة كما أنه يأتي وصفاً للمفرد لذلك؛ نحو: رجل عدل.

الاختلاف والدالالة

اختصت أوزان جمع بدلالة دون غيرها؛ ففي جميع عين في القرآن وجدنا أن جمعها على وزن أفعل لم يأت للقلة، وإنما جاء - وفي كل المواضع - إما جمع لعين الإنسان؛ قال تعالى: {وإذا سمعنا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدموع ممَّا عرفوا من الحق يقولون ربنا آتنا فاكتبنا مع الشافعين} (1) وقال تعالى: {ولقد ذرنَا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفهمن بها ولهم أعنين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أو منكن كالنائم بل هم أضلل أولئك هم الغافلون} (2) وقال تعالى: {فالآتوق فلما ألقوا سحروا أعين الناس}

---

(1) النساء 102
(2) العائدة 83
(3) الأعراف 179

236
وجَعَلَهُم مَّرَّةٌ وَمَرَّةً يَسْتَبْرِقُونَ إِلَى نَفْسِهِمْ -ُسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُونَ
(4) قال تعالى: {فَأُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنْ إِنَّمَا الْمَلَأُ مَّسَّكَ نَارًا}.
(5) قال تعالى: {فَأُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنْ إِنَّمَا الْمَلَأُ مَّسَّكَ نَارًا}.
(6) قال تعالى: {وَفَجَرَّا فِيهَا عِينُونَ}.
(7) قال تعالى: {وَفَجَرَّا فِيهَا عِينُونَ}.
(8) قال تعالى: {وَفَجَرَّا فِيهَا عِينُونَ}.
(9) قال تعالى: {وَفَجَرَّا فِيهَا عِينُونَ}.
(10) قال تعالى: {وَفَجَرَّا فِيهَا عِينُونَ}.
(11) الأعراف 116
(12) البقرة 48
(13) التكوين 14
(14) التكوين 27
(15) يس 34
(16) الإخلاص 25
(17) التوبة 12
(18) المرسلات 41
(19) الحجر 45
جمال التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية.

فلم يأت أعين جمعاً لعين الماء، ولم يأت عيون جمعاً لعين الإنسان، مما يدل على أن القرآن اختص كلاً منهما بدلاً غير ما اختص به الآخر.

جمع المبالغة

خلص البحث إلى أن في الجمع - كما في المفردات - مبالغة؛ وأن هناك أوزاناً في جمع التكسير تدل على المبالغة وهي:

- فعل: ترد الجمع على هذا الوزن فيشتهر منها دلالة على المبالغة؛ فكما أن (غفران) ليس كـ غافر، فإنه لا يمكن القول بأن (ركع وسجدة) كـ رايعين وساعدين؛ قال تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيتهم تراهم ركعًا سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سماهم} في وجوههم من أثر السجود (1) وفي الآية دليل على المبالغة فاتباع النبي دائم الركوع والسجود، وقد ترك كثرة السجود في أثره ووجوههم.

- فعل: وَما قبل عن فعل يقال عن فعل، بل إن هناك دليلاً آخر يفهم من النظر في أحد الجمع التي جاءت عليه؛ قال تعالى: {فهمهم في الجليل كزرع أخرج شطأة فأزيره فاستظف فاستوى على سوقه يประจำ الزراع ليغلي بهم الكفار} (2) ففي الجمع (الزراع) دليل على المبالغة إذ إن من استخدامات صيغ المبالغة في المفرد أن يدل على المحرفة لحرف من الحرف; فنقول: بـ حار؛ ونجـار؛ وحدـاد.

(1) الفتح
(2) السابق

238
جُمِعُ التَّعَسْيرِ فِي الْقُرْآنِ درَايَة وسَفْقَة تَحْلِيلِيَةٍ.

بُوزن فَعَّالٍ، فَكَذَا جَاء الْزَّرَاعَ جِمْعًا لَمْ يَحْتَفْزُونَ الْزَّرَاعَةِ، وَمَثَّلَهُ تَجَارٌ، وعَمَالٌ.

وَمَنِ الْمَفْارِقَةُ أَن صِيْغَ المُبَالِغَةِ لِلْمُفْرِدِ فَلَتَجَمُّعُ جَمِيعٌ تَعَسْيرٌ، وَإِنَّمَا تَجَمُّعُ جَمِيعًا سَأَلَهُمْ فَنْقُولُ: نَجَارُونِ، وَحَدَاذُونِ، وَفِي الْمَقَابِلِ فَبِنَ جَمْعِ المُبَالِغَةِ تَأْتِي مَفْرَدَاتِهَا عَلَى وَزْنِ فَاعِلٍ فَنْقُولُ: رَكُعُ، وَسَاجَدُ، وَزُارَعُ، التَّقَاءُ السَّاَكِنِينَ.

عَنْدَ جَمِيعِ عَلَى زَنَةٍ أَفْعَلَةٍ، وَأَفْعَلَاءٍ مِنْ الأَسْمَاءِ المُصَوْعَةٍ مِنْ الفَعْلِ المُضْعَفِ الثَّلَاثِيَّ نَحْوٌ: إِمَامٌ مِنْ أَمٍّ، وَذِلِيلٌ مِنْ ذَلٍّ، وَحَبِيبٌ مِنْ حُبٍّ، وَشَدِيدٌ مِنْ شَدٍّ. فَقَدْ أُدِيَ ذَلِكَ إِلَى التَّقَاءٍ حَرْفِينِ سَاَكِنِينِ صَحِيحِينِ؛ سَكَنُ الْفَاءِ فِي أَفْعَلَةٍ، وَأَفْعَلَاءٍ مِنْ سَكَنِ العَينِ المُدْعَمَةِ فِي لَامَ الْكَلَِّمَةِ، وَلَا سَتَحَالَةٌ ذَلِكَ حُرُكَتُ الْفَاءِ فِيهِ مَمَأ وَلَدُ وَزْنِينِ جَدِيدَينِ هَمَا: أَفْعَلَةٌ نحوُ: أَنْمَةٌ وَاذَلَأِ، وَأَفْعَلَاءٍ نحوُ: أَحْبَاءٌ وَاشْدَاءٌ.

الإِلَهَاءُ أُولٌ - الإِلَهَاءُ بالْقُلُوبِ
أَ- قَلْبُ الْوَوِيَاءِ
جمع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

- تقلب واو المفرد ياه عند جمعه إذا كان ما قبلها مكسوراً
- ويحدث ذلك مع وزن فعل نحو: شوب وثياب، وزن فعلان نحو: حوت وحيتان.
- وعند جمع يوم على أفعال أبدلت واوه ياه ثم أدغمت في يانه فصارت: أيام.
- قلبت واو فَعَل ياء في بكَّي فأصلته بكَوِي قلبت واوه ياه ثم أدغمت في يانه، وتحركت ضمة الكاف إلى الكسر لمناسبة الياء بعدها.
- قلبت واو فاعولة عند الجمع ياه؛ نحو: قارية وقوارير.

- قلب واو يُفعل في الجمع ياه؛ نحو: ينبوع وينابيع.

ب-قلب الواو ألفاً
- وذلك في سادة وزنَهَ فَعَلَّةٍ، وأصله سودة قلبت واوه ألفا للفتحها، وفتحها ما قبلها.
- وفي عَلَى وزنَهَ فُحل وأصله علَو قلبت واوه ألفاً للفتحها ما قبلها.

ج-قلب الباء ألفاً
- وذلك في نهّى؛ ومفرده نهيه، فلما جمع على فعل قلبت ياه ألفا للفتح ما قبلها.

د-قلب حرف العلة همزة
يقلب حرف العلة همزة عند جميع المفرد المنتهي بحرف علة في وезн أفعال نحو: حي وأحياء، عدو وأعداء.
وفي فعل نحو: راعي ورعاء.
- قلب ألف الزائدة باء؛ فقد قلبت ألف الزائدة في فعل، وفعلاء،
وتفعل عند جمعها باء: وأمثلة ذلك حمار وحمير، سربال،
وسرابيل، وتمثال وتماثيل.
- قلب اليم الزائدة في فعلية - عند الجمع - همزة نحو: بصرة,
بصائر، حدائق، حدائق.
- قلب ألف الزائدة في فعل، وفعلية - عند الجمع - همزة فمن,
الو: شمال وشمائل، ومن الثاني: قدالة وقلائد.

ثانياً - الإهلال بالحذف:
- حذفت اليم من فعل: فهي نحو: ليالي؛ قال تعالى: "قلَّ رَبِّ
اجعل لي آية قال آيتكم الأَّلَا تَكُلُّ الدِّينِ ثَلَاثَ لِيالي سَوْيَتَا" (1) وقد حذفت اليم,
من ليالي منعنا من التقاء الساكنين؛ اليم والتنوين، وذلك شأن كل اسم,
منقوص يأتي مستحقًا للتنوين بأن يأتي مصروفًا، منكوّراً غير مضاف.
والناحية يقولون عن كلمة في مثل هذه الحالة: أعلنت إعلان قاض.
- وتحذفة اليم - أيضاً - إذا وقعت لاما – أفعال: قال تعالى:
"وَالسَّمَاءِ يَبْنِيَا هُمْ بَلَدٌ وَإِنَّا لْمُوسَعُونَ" (1) وذلك للعلة ذاتها.

التصحيح

(1) مريم 10
(1) الدرايات 47
241
جموع التكسير في القرآن دراسة وصفية تحليلية

وهو عودة الحرف المطول في المفرد لعلة ما إلى أصله عند الجمع نزول تلك الصلة ومن ذلك:
- ميزان ومعايزين، وميقات ومواقت، ميعاد ومفاعيد؛ ففي المفردات إعلان بقلب الياو ياء إذ هو: معفوان من وزن، وواحة، ووعد، وأصله: موذان، وموقع، وميعد فلما كان ما قبل الياو - وهو اليم مكسوراً أعلته الياو بقلبها ياء، وعند الجمع على مفاعيل المفتوحة اليم زال سبب الإعلان فصحبت الياو فجاء الجمع مصححاً: موذان، ومياعد، وميقات.
- ميت وأموات؛ فالمفرد فعل من مات، وأصله مويت فأعلته واه بقلبها ياء لمجيئها مكسورة قبل ياء، ثم أدمجت في ياء فعل، فلما جمع على أفعال زال سبب الإعلان فصحح الجمع: أموات.
- أعمى وعمنان؛ فمفرد مطول بقلب ياؤه ألف إذ هو من عمى، فلما جاء منه التوصف على أفعال، وكانت عينه مفتوحة أعلته ياؤه بقلبها ألفاً، فلما جمع على فعل زال سبب الإعلان - إذ جاءت عينه في الجمع ساكنة - فصحح؛ قال تعالى: "وأنتِنَ إذ ذَكَرُوا بآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخَرُّوا عَلَيْهَا صُمْأً وَعُمْنِيَاءً".(1)

رد الحرف المحدث
يرد الحرف المحدث من الأسماء الثنائية عند جمعه مكسراً، وذلك على النحو التالي:

(1) الفرقان 73

242
جميع التفسير في القرآن دراسة وصفية تحليلة.

أخ وأخوة؛ قال تعالى: «وجاء إخوته يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم ناكرون»(1).

يد وادي؛ قال تعالى: «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»(2).

ودم ودماء؛ قال تعالى: «وإذ قال ربك للملاك إني جاعل في الأرض خليقة قلنا أجعل فيها من يفسد فيها ويبسط فيها الندماء»(3).

وأمة وإمامة؛ قال تعالى: «وأثكروا الأيام المنكمة والصالحين من عبادك وإمانتكم إن يكونوا قرآنا يغفرون الله ممن فضلته والله واسع عليم»(4) إلا أن الحرف المستردع في الجمعين الأخيرين قلب همزة مما يدل على أنه واو أو ياء.

الجمع بلفظ المفرد

يأتي الجمع بلفظ المفرد وزونه - في القرآن - بشرط أن لا يكون قد استعمل لجمع مفرد وزن آخر نحو: فلكل الذي جاء مفرداً وجمعًا بلفظ واحد، ولم يأت لجمعه وزن آخر كأقلام مثلًا، فقد جاء مفرداً في نحو قوله تعالى: «فكتبها فأنجيها والذين معه في الفلك»(5) ووجه جمعه في

____________________________________

(1) يوسف 58
(2) الروم 41
(3) البقرة 30
(4) النور 32
(5) الأعراف 14

٢٤٣
جَمِيعُ التَّكْسِيرِ فِي الْقُرْآنِ درَاسَةً وَسَقِفَةً تَحْلِيلِيَّةً

نحو: قوله تعالى: {وَتَرَى الْفُلُوكَ مَوَاضِيْرَ فِيهِ} (1) ومما جاء جمعاً ومفرداً جَنَّبًا، فقد جاء مفرداً في قوله تعالى: {وَبَالِئَالْدِينِ إِحْسَانًا}. وبِذِي الْقُرْبَى والْيَتِامَى والْمَسَاكِينَ والْجَارِيَةِ الْفَرًَّا والْجَارِيَةِ الْجَنَّبِ. (2) واجه جمعاً في قوله تعالى: {إِنَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُربُوا الْمَسْلِلَةَ وَأَنْتُمْ سَكَّارَىٰ حَتَّى تَغْفِرُواْ مَا تَقْوَلُونَ} ولا جَنَّبًا إلا غَبَّاءٍ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْفِرُواْ. (3)

وقد يأتي المفرد دالاً على الجمع في مواضع مع استعمال وزن آخر للجمع في مواضع أخرى نحو قوله تعالى: {وَلَّكِنَّ الْيَتَّمَّ مَنْ آمِنُ بالله وَالَّذِينَ إِلَى الْأَخَرِ الْمَلَائِكَةَ وَالْكِتَابَ وَالْنُّبُوَّاتِ}. (1) فقد جاء الكتاب بلفظ المفرد دالاً على الجمع مع استعمال جمع آخر له؛ وهو كتَب في مواضع أخرى قال تعالى: {آمِنُ الرسُولُ بِمَا آَنَّلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمْنُ بِالله وَالَّذِينَ خَرَجُوا بِاِسْبَاطِهِ وَمَنْ أَتَى نَزْلَتْ صَمَغَةٌ وَأَطْعَمَهَا غَفِّرَكَ رَبِّي وَإِلَيْكَ الْمُصِيرِ}. (2) ومنه أيضاً مَلِك يَاتَي جَمِيع مَلَائِكَةٌ بِلفظ المفرد نحو قوله تعالى: {وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَاهَا وَيَحْمِلُ عُرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُم بَيُومَ ذَلِكَ} (3) مع استعمال جمعه (ملائكة) في مواضع كثيرة

---

(1) النحل 14
(2) النساء 36
(3) النساء 43
(4) البقرة 177
(5) البقرة 285
(6) الحاقة 17
جَمِيعُ التَّكْسِيرِ فِي الْقُرْآنِ دَرَاسَةً وَسَقِيَّةً تَحْلِيلِيَّةً

منَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: "شَهِيدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلاَكَةُ وَأَوْلَوْا الْعُلُومُ قَانِمًا بِمَفْتَنِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَرِّيْبُ الْحَكِيمُ". (1)

وَخَلَصَتْ الْقُوْلُ فِي هَذِهِ الْظَّهَارَةِ أنَّ الْجَمِيعَ إِنَّما يَأْتِي بِفَضْلِ مَفْرَدِهِ بِشَرَطِ أَنْ يَكُونَ لِللَّمِيْنِ وَزْنُ مَماثِلٍ فِي الْجَمِيعِ؛ فَهُمْ سِبْقُ نِجَادُ الْمَفْرَدَاتِ الَّتِي جَاءَتْ جُمُعاً لِكَأَنْهَا أَوْزَانُ مَماثِلَةٍ فِي الْجَمِيعِ، وَنَضِيْحُ ذَلِكَ عَلَى النُّحوَ الْبَعَظَالِيِّ:

- فَلَكْ وَزْنُهُ مُفَطَّرٌ، وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ كَخَضْرٍ.
- كَتَابَ وَزْنُهُ مُفَالٌ، وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ كَبَحْرٍ.
- مَلَكَ وَزْنُهُ مُفَطَّرٌ، وَهُوَ فِي الْجَمِيعِ كَحُرَسٍ.

وَلِلسِّيَاقِ فِي الْكَلَّامِ الْمَلْكِ الْعَلِيّ فِي اعْتِبَارِ الْمَفْرَدِ جَمِيعًا، فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "سَيَهْرُّمُ الْجَمِيعُ وَيَوْلَونَ الْمُتْبَرِّ" (2) حَكَمَ السِّيَاقُ بِإِنَادِيَةِ الْمَقْصُودِ بِالْبَلَدِرِ هُوَ الْأَدِبَارِ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَجَاءَ رَبِّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا صَفَا" (3) فَهُمُ الْسَّيَاقُ أَنَّ الْمِرَادَ فِي الآيَةِ: وَجَاءَ رَبِّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا صَفَا.

جَمِيعُ الْجَمِيعِ

وَرَدَّ فِي الْقُرْآنِ جَمِيعُ ذِكْرُ أَنَّهَا جَمِيعُ جَمِيعٍ، مِنْهَا: أَشْيَاءٌ؛ قَالَ تَعَالَى: "وَحَلَّ بِبَيْنِهِمْ وَبِبَيْنِ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاهِهِمْ مَنْ قَبْلَ إِنْ هُمْ كَانُوا فِي شَكَّ مَرِيضٍ" (4) جَاءَ فِي الْتَّقْسِيْرِ. (كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاهِهِمْ) الأَشْيَاءُ

(1) آل عمران 18
(2) الفجر 40
(3) الفجر 27
(4) سبأ 54

٢٤٥
مجوع التفسير في القرآن دراسة وصغية تحليلية

جمع يسّع وشيع جمع شيعة (1) ومنها أيضًا: أسوار; قال تعالى: 
"عليهم تببّان سندس خضراء وٍّ إستّبّاق وحَلَّوا أسوار من فضّة وسقاهم ربيهم شرباً طهوراً" (2) جاء في التفسير "أساور جميع أسوار وسوار وهو ما يجعل في اليد وقيل أسوار جميع أسورة وأسورة جميع سوار" (3)

وذهب بعض أن أسورة وأسوار جميع لنـ سوار (4) أما أقوال في قوله تعالى: "ولو تقولينا بعض الأقوال" (5) فقد ذهبوا إلى أنـه جميع أقوال التي هي جمع قول فاني أرى المعنى في الآية لا يحتلـ الذي يعني الكثيرة الكثيرة بل إنه يعني أقل القليل، اللهم أن يكون النّقـل على هذا الوزن يعني الأكاذيب، ولي رأي أن يكون الأقوال جميع لقوله مـصرف قول فيتفق ذلك مع المعنى في الآية وهو أنه لا يجوز للرسول أن ينقول على الله ولـو بحرف الندرة والإطراد.

وصف التحويون بعض الأورز بالندرة، ومن خلال البحث تبين أنهم محققون في كثير منها، وغير محققين في بعضها، من ذلك قوله في

(1) القرآن الكريم 4/ 318
(2) الإنسان 21
(4) القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار النشر: موسسة الرسالة – بيروت 1/ 527
وزن أفعاله: "الأياث أفلاهة وبطرق في اسم منكر ربعية ثلاثية داود ألف أو
وات أو ياء كطعام وأطعمة وحمر وأحمر وأحمر وغراء وأغيرة ورغب
أرشفة وعمود وأعمة بخلال الكيفة، وندر شحيح وأشحة ونجي
واجهة"(1) وقد ورد في القرآن وصفًا في غيم ما ذكر نحو: عزيز
واعزة، وذليلة وأذلئة، كما أنه لا يمتنع في غير القرآن مثل: حبيب
وأحبة، وطيب، وأطية، فهم مترد في الوصف على فعيل من المضمف
أما ما جاء نادراً - في القرآن - فلا يقتاس على ندرته دائماً، فعلى
السبيل المثال ووزن تفاعيل لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة فجاء تماثيل
جمعاً لتمثال لكنه لا يمكن القبس على ندرته في القرآن لأنه قد ورد
له جموع في غريب سواء كانت جمعاً لتفعال نحو: تماييح وتساح،
أم جاءت جمع مصدر بزنة تفعيل، نحو: تفاصيل، وتراسين، وتعاليم،
وتسابيح، وهذا الوزن ممن الأوزان المطوعة قد استحدث عليه اللغة
المعاصرة جموع كثيرة لتفعال نحو: تحلابيل، وتفعالبة نحو:
تقليع جمعاً لتقليعة، ولتفعالبة كما تماري جمعاً لتعابيزة، وأرى
أنه أحد الأوزان التي ترد في العاميات مستندة على أصل موجود ومقيس
في الفصحى مما يجعلها مقبولة بعلوها وأعتبرها إشراء للغة نحو قواعلهم: 
تسايل، وثمانيك، وتحابيش.

(1) هعم اليوامع: 2/300

٢٤٧
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>أوزان جموع التكسير في القرآن</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>فعل، فعل، فعل، فعل، فعل، فعل، فعل</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>حرس، دُسر، بكم</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>الفعل المفرد</td>
<td>الفعل الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>قلم</td>
<td>أُقْلُمْ</td>
</tr>
<tr>
<td>قوت</td>
<td>أُقُوتْ</td>
</tr>
<tr>
<td>كم</td>
<td>أَكْمَمْ</td>
</tr>
<tr>
<td>كنان</td>
<td>أَكْتِنَانْ</td>
</tr>
<tr>
<td>كوب</td>
<td>أَكْبَرْ</td>
</tr>
<tr>
<td>لب</td>
<td>لَبْ</td>
</tr>
<tr>
<td>لفينف</td>
<td>أَلْفَينْ</td>
</tr>
<tr>
<td>لقب</td>
<td>أَلْقَابْ</td>
</tr>
<tr>
<td>لوح</td>
<td>مَلْوَحْ</td>
</tr>
<tr>
<td>لون</td>
<td>مْلُونْ</td>
</tr>
<tr>
<td>مثل</td>
<td>مْثَلْ</td>
</tr>
<tr>
<td>مشجع</td>
<td>مَشْجِع</td>
</tr>
<tr>
<td>معين</td>
<td>مَعِين</td>
</tr>
<tr>
<td>ميت</td>
<td>مَيْت</td>
</tr>
<tr>
<td>مال</td>
<td>مَال</td>
</tr>
<tr>
<td>مية</td>
<td>مَيَّة</td>
</tr>
<tr>
<td>ماث</td>
<td>مَاث</td>
</tr>
<tr>
<td>نبأ</td>
<td>نَبَأ</td>
</tr>
<tr>
<td>نذة</td>
<td>نَذَة</td>
</tr>
<tr>
<td>نصب</td>
<td>نَصْب</td>
</tr>
<tr>
<td>ناصر</td>
<td>نَاصِر</td>
</tr>
</tbody>
</table>

249
<table>
<thead>
<tr>
<th>الحياة</th>
<th>أخبار</th>
<th>عبق</th>
<th>أعقاب</th>
<th>خبر</th>
<th>خبراء</th>
<th>حذن</th>
<th>أخبار</th>
<th>خبراء</th>
<th>حذن</th>
<th>أخبار</th>
<th>خبراء</th>
<th>حذن</th>
<th>أخبار</th>
<th>خبراء</th>
<th>حذن</th>
<th>أخبار</th>
<th>خبراء</th>
<th>حذن</th>
<th>أخبار</th>
<th>خبراء</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>حمل</td>
<td>أحلام</td>
<td>أطوار</td>
<td>أسف</td>
<td>نعم</td>
<td>نجعل</td>
<td>نكث</td>
<td>نكال</td>
<td>نهار</td>
<td>أوهاء</td>
<td>وبر</td>
<td>ورد</td>
<td>وتز</td>
<td>وثق</td>
<td>وثان</td>
<td>وزر</td>
<td>ولد</td>
<td>يقظ</td>
<td>يمين</td>
<td>يوم</td>
<td>أسف</td>
</tr>
<tr>
<td>حرفاء</td>
<td>أطباء</td>
<td>أطوار</td>
<td>أسف</td>
<td>نعم</td>
<td>نجعل</td>
<td>نكث</td>
<td>نكال</td>
<td>نهار</td>
<td>أوهاء</td>
<td>وبر</td>
<td>ورد</td>
<td>وتز</td>
<td>وثق</td>
<td>وثان</td>
<td>وزر</td>
<td>ولد</td>
<td>يقظ</td>
<td>يمين</td>
<td>يوم</td>
<td>أسف</td>
</tr>
<tr>
<td>الفعل (74)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>المفرد</td>
<td>الجمع</td>
<td>المفرد</td>
<td>الجمع</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قدر</td>
<td>أجر</td>
<td>نون</td>
<td>أجور</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قرء</td>
<td>ألف</td>
<td>زروع</td>
<td>ألفون</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قُربُة</td>
<td>سُجُود</td>
<td>زرع</td>
<td>سُجُود</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قلب</td>
<td>ساجد</td>
<td>مَلْوُك</td>
<td>ساجد</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>لحم</td>
<td>بَرْج</td>
<td>شُحَم</td>
<td>بَرْج</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ملك</td>
<td>سُجُود</td>
<td>شُحَم</td>
<td>مُلْوُك</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نجم</td>
<td>شعب</td>
<td>شُعْب</td>
<td>بَيْت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نفس</td>
<td>شهود</td>
<td>شاهد</td>
<td>بَيْت</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وجه</td>
<td>جذع</td>
<td>شيخ</td>
<td>شهود</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وحش</td>
<td>صدر</td>
<td>صدر</td>
<td>شاهد</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رأس</td>
<td>ظهر</td>
<td>ضحور</td>
<td>شهود</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>راجم</td>
<td>ظهر</td>
<td>نجوم</td>
<td>ضحور</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>راقد</td>
<td>عرش</td>
<td>جنود</td>
<td>نجوم</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قرن</td>
<td>عقد</td>
<td>جنود</td>
<td>عرش</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قصور</td>
<td>عين</td>
<td>جنود</td>
<td>عقد</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قطف</td>
<td>غيب</td>
<td>حَصْصُم</td>
<td>عين</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حصن</td>
<td>غيوب</td>
<td>حُصْصُم</td>
<td>غيب</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ذكر</td>
<td>قبُور</td>
<td>قبُور</td>
<td>حُصْصُم</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نُكَور</td>
<td>قبُور</td>
<td>قبُور</td>
<td>حُصْصُم</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td>--------</td>
<td>------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>طَقُّ</td>
<td>خَلَة</td>
<td>طَقُّ</td>
<td>خَلَة</td>
<td>طَقُّ</td>
<td>خَلَة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ظَلُّ</td>
<td>خَيْام</td>
<td>ظَلُّ</td>
<td>خَيْام</td>
<td>ظَلُّ</td>
<td>خَيْام</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عَضْد</td>
<td>دَم</td>
<td>عَضْد</td>
<td>دَم</td>
<td>عَضْد</td>
<td>دَم</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عِجْفَاء</td>
<td>بَرْح</td>
<td>عِجْفَاء</td>
<td>بَرْح</td>
<td>عِجْفَاء</td>
<td>بَرْح</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عَشْرَاء</td>
<td>رَجَال</td>
<td>عَشْرَاء</td>
<td>رَجَال</td>
<td>عَشْرَاء</td>
<td>رَجَال</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عَظْمَة</td>
<td>رَحْل</td>
<td>عَظْمَة</td>
<td>رَحْل</td>
<td>عَظْمَة</td>
<td>رَحْل</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>غَلِظَة</td>
<td>رَمْح</td>
<td>غَلِظَة</td>
<td>رَمْح</td>
<td>غَلِظَة</td>
<td>رَمْح</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فِجْ</td>
<td>جِبَال</td>
<td>فِجْ</td>
<td>جِبَال</td>
<td>فِجْ</td>
<td>جِبَال</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>كَرِم</td>
<td>جِبَاه</td>
<td>كَرِم</td>
<td>جِبَاه</td>
<td>كَرِم</td>
<td>جِبَاه</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>كُفتَة</td>
<td>جَفْنَة</td>
<td>كُفتَة</td>
<td>جَفْنَة</td>
<td>كُفتَة</td>
<td>جَفْنَة</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مِهَاد</td>
<td>حَبَل</td>
<td>مِهَاد</td>
<td>حَبَل</td>
<td>مِهَاد</td>
<td>حَبَل</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نَعِجة</td>
<td>شَدَاد</td>
<td>نَعِجة</td>
<td>شَدَاد</td>
<td>نَعِجة</td>
<td>شَدَاد</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>صِحْفَة</td>
<td>خَفَاف</td>
<td>صِحْفَة</td>
<td>خَفَاف</td>
<td>صِحْفَة</td>
<td>خَفَاف</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

252
### فعّال (١٩)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مفرّد</th>
<th>الجمع</th>
<th>مفرّد</th>
<th>الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مورد</td>
<td>مورّد</td>
<td>مأب</td>
<td>مأب</td>
</tr>
<tr>
<td>مفتاح</td>
<td>مفاتيح</td>
<td>مثاني</td>
<td>مثاني</td>
</tr>
<tr>
<td>مسرح</td>
<td>مسارح</td>
<td>مجلس</td>
<td>مجلس</td>
</tr>
<tr>
<td>مقيت</td>
<td>مقيّت</td>
<td>مديّنة</td>
<td>مديّنة</td>
</tr>
<tr>
<td>مBaseContext</td>
<td>مبسطة</td>
<td>مغرب</td>
<td>مغرب</td>
</tr>
<tr>
<td>مساكن</td>
<td>مساكن</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>مقابر</td>
<td>مقابر</td>
<td>مسيرة</td>
<td>مسيرة</td>
</tr>
<tr>
<td>موقعة</td>
<td>موقعة</td>
<td>مصباح</td>
<td>مصباح</td>
</tr>
<tr>
<td>موقاع</td>
<td>موقاع</td>
<td>مضاف</td>
<td>مضاف</td>
</tr>
<tr>
<td>مولى</td>
<td>مولى</td>
<td>مضاف</td>
<td>مضاف</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### مفاعلاً (٢٧)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مفرّد</th>
<th>الجمع</th>
<th>مفرّد</th>
<th>الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مونم</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>موناك</td>
<td>موقعة</td>
<td>مسجد</td>
<td>مسجد</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2٥٣
<table>
<thead>
<tr>
<th>فعل (8)</th>
<th>فعل (15)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفرد</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td>سقف</td>
<td>دسْر</td>
</tr>
<tr>
<td>شهب</td>
<td>رسل</td>
</tr>
<tr>
<td>صحف</td>
<td>زابور</td>
</tr>
<tr>
<td>قرش</td>
<td>سبيل</td>
</tr>
<tr>
<td>كتاب</td>
<td>سرير</td>
</tr>
<tr>
<td>نذير</td>
<td>سعير</td>
</tr>
</tbody>
</table>

۲۵۴
### فعل (15)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مفرد</th>
<th>الجمع</th>
<th>مفرد</th>
<th>الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أصفر - صفراء</td>
<td>يدنة</td>
<td>صفر</td>
<td>بَدن</td>
</tr>
<tr>
<td>أصفر - صم</td>
<td>أيكم</td>
<td>صم</td>
<td>بَكٌم</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمر - حمراء</td>
<td>مَعْي</td>
<td>حمر</td>
<td>مَخْر</td>
</tr>
<tr>
<td>أخضر - خضراء</td>
<td>غَلْب</td>
<td>خضر</td>
<td>مَخْر</td>
</tr>
<tr>
<td>أغرق - زرقاء</td>
<td>عَلْف</td>
<td>أغرق</td>
<td>مَخْر</td>
</tr>
<tr>
<td>فلك</td>
<td>سؤال</td>
<td>فلك</td>
<td>سؤال</td>
</tr>
<tr>
<td>أسود - سوداء</td>
<td>مزنة</td>
<td>أسود</td>
<td>ساق</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### فعلاء (14)

<table>
<thead>
<tr>
<th>مفرد</th>
<th>الجمع</th>
<th>مفرد</th>
<th>الجمع</th>
<th>مفرد</th>
<th>الجمع</th>
<th>مفرد</th>
<th>الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عالم</td>
<td>عَلْم</td>
<td>عَالِم</td>
<td>عَالِم</td>
<td>بريء</td>
<td>بَرِئ</td>
<td>بَرِئ</td>
<td>بَرِئ</td>
</tr>
<tr>
<td>فقير</td>
<td>فَقْر</td>
<td>فَقِير</td>
<td>فَقِير</td>
<td>حنفي</td>
<td>حَنْفِي</td>
<td>حَنْفِي</td>
<td>حَنْفِي</td>
</tr>
<tr>
<td>قريب</td>
<td>فَرِنْتَاء</td>
<td>قَرِين</td>
<td>قَرِين</td>
<td>خليط</td>
<td>شفيع</td>
<td>شَفِيع</td>
<td>شَفِيع</td>
</tr>
<tr>
<td>كبير</td>
<td>كِبر</td>
<td>كِبْر</td>
<td>كِبْر</td>
<td>خليفة</td>
<td>شهداء - شهيد</td>
<td>شَهِيد</td>
<td>شَهِيد</td>
</tr>
<tr>
<td>رحماء</td>
<td>ضعفاء</td>
<td>رَحْمَاء</td>
<td>ضَعِفاء</td>
<td>ضعفاء</td>
<td>ضعفاء</td>
<td>ضعفاء</td>
<td>ضعفاء</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

255
### فعالي (٤)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>عصيرة</td>
<td>بصائر</td>
<td>خزائن</td>
</tr>
<tr>
<td>تراب</td>
<td>تراب</td>
<td>خازنز</td>
</tr>
<tr>
<td>حديقة</td>
<td>حدائق</td>
<td>فاجر</td>
</tr>
<tr>
<td>خليلة</td>
<td>خليلة</td>
<td>فجرة</td>
</tr>
<tr>
<td>قبائل</td>
<td>قبائل</td>
<td>كافر</td>
</tr>
<tr>
<td>شعارة</td>
<td>شعارة</td>
<td>حفدة</td>
</tr>
<tr>
<td>حليلة</td>
<td>حليلة</td>
<td>فجرة</td>
</tr>
<tr>
<td>شمائل</td>
<td>شمائل</td>
<td>سفرة</td>
</tr>
<tr>
<td>شمال</td>
<td>شمال</td>
<td>سفرة</td>
</tr>
<tr>
<td>خيات</td>
<td>خيات</td>
<td>سفرة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### فعالي (٥)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>حفظ</td>
<td>حفظ</td>
<td>صغرى</td>
</tr>
<tr>
<td>حفصة</td>
<td>حفصة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
<tr>
<td>حفيدة</td>
<td>حفيدة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
<tr>
<td>حفيدة</td>
<td>حفيدة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
<tr>
<td>حفيدة</td>
<td>حفيدة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
<tr>
<td>حفيدة</td>
<td>حفيدة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
<tr>
<td>حفيدة</td>
<td>حفيدة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
<tr>
<td>حفيدة</td>
<td>حفيدة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
<tr>
<td>حفيدة</td>
<td>حفيدة</td>
<td>سحرة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### فعالي (٦)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
<tr>
<td>قطيف</td>
<td>قطيف</td>
<td>شيطان</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### حساب (٧)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
<tr>
<td>شيطان</td>
<td>شيطان</td>
<td>نازير</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### حساب (٨)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
<tr>
<td>نازير</td>
<td>نازير</td>
<td>سيراب</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### حساب (٩)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
<th>الفعلة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
<td>زرقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>مفعول (7)</td>
<td>مفعول (8)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المفرد</strong></td>
<td><strong>المجمع</strong></td>
<td><strong>المفرد</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td>فؤاد</td>
<td>آلهة</td>
<td>إله</td>
</tr>
<tr>
<td>لسان</td>
<td>أنشاء</td>
<td>إناء</td>
</tr>
<tr>
<td>متاع</td>
<td>أمتعة</td>
<td>سلاح</td>
</tr>
<tr>
<td>وادي</td>
<td>أودية</td>
<td>سوار</td>
</tr>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td>مفلاج</td>
<td>محراب</td>
<td>مسكون</td>
</tr>
<tr>
<td>ميزان</td>
<td>موازين</td>
<td>مصباح</td>
</tr>
<tr>
<td>ميمات</td>
<td>مواقيت</td>
<td>معذرة</td>
</tr>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td>نعمة</td>
<td>بحر</td>
<td>أنعم</td>
</tr>
<tr>
<td>نفس</td>
<td>رجل</td>
<td>أنفس</td>
</tr>
<tr>
<td>يد</td>
<td>شهر</td>
<td>أيدي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عين</td>
<td>أعين</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الهـ. مـحـمـود عـبـد العـزيز

جـمـوع التـكسـير في القـرآن دـراسة وـصفية تـحلـيلية
## أفعال (٢)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>أصبع</td>
<td>أركان</td>
<td>أصل</td>
<td>أسوار</td>
</tr>
<tr>
<td>أكبر</td>
<td>أرکة</td>
<td>أکابر</td>
<td>أکار</td>
</tr>
<tr>
<td>أثقلة</td>
<td>أنمّة</td>
<td>أسورة</td>
<td>أصوار</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## أفعال (٢)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>أسطورة</td>
<td>أساطير</td>
<td>أبطيل</td>
<td>أبابيل</td>
</tr>
<tr>
<td>قولٌ</td>
<td>أقاويل</td>
<td>أبيرق</td>
<td>أباريق</td>
</tr>
<tr>
<td>أمّة</td>
<td>حديث</td>
<td>أحاديث</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## أفعال (٢)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>عزيز</td>
<td>آمّة</td>
<td>أمّة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أعرّة</td>
<td>إمام</td>
<td>أنّة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>كنان</td>
<td>ذيل</td>
<td>أدّة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هلال</td>
<td>شهيج</td>
<td>أشحة</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

## فعلات (٢)

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
<th>الفعل المفرّد</th>
<th>الفعل الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفرّه</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>سنبلة</td>
<td>حنجرة</td>
<td>سنبل</td>
<td>حنجر</td>
</tr>
<tr>
<td>قالّة</td>
<td>درهم</td>
<td>قلاد</td>
<td>درهم</td>
</tr>
<tr>
<td>نمرقة</td>
<td>سلسلا</td>
<td>نمارق</td>
<td>سلسلا</td>
</tr>
<tr>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
<td>مفردة</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>خاشع</td>
<td>جمع</td>
<td>شجع</td>
<td>ساجد</td>
</tr>
<tr>
<td>خانسة</td>
<td>راكع</td>
<td>خنس</td>
<td>كنس</td>
</tr>
<tr>
<td>كاتسة</td>
<td>شرعة</td>
<td>شرع</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>مفردة</th>
<th>الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أخ</td>
<td>إخوان</td>
</tr>
<tr>
<td>ولد</td>
<td>ولدان</td>
</tr>
<tr>
<td>قنوان</td>
<td>حيتان</td>
</tr>
<tr>
<td>حوت</td>
<td>غلام</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>مفردة</th>
<th>الجمع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>حاكم</td>
<td>حكام</td>
</tr>
<tr>
<td>زراع</td>
<td>زروع</td>
</tr>
<tr>
<td>فاجر</td>
<td>فجار</td>
</tr>
<tr>
<td>كافر</td>
<td>كفار</td>
</tr>
<tr>
<td>الفعلان (٤)</td>
<td>المفردة</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>الجمع</td>
<td>مفردة</td>
</tr>
<tr>
<td>أم</td>
<td>أمّي</td>
</tr>
<tr>
<td>حاوية</td>
<td>حوايّة</td>
</tr>
<tr>
<td>نصارى</td>
<td>نصارى</td>
</tr>
<tr>
<td>يتامى</td>
<td>يتامى</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلان (٤)</th>
<th>المفردة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الجمع</td>
<td>مفردة</td>
</tr>
<tr>
<td>أшир</td>
<td>أشراّي</td>
</tr>
<tr>
<td>سكران</td>
<td>سكارّي</td>
</tr>
<tr>
<td>فرد</td>
<td>فراّي</td>
</tr>
<tr>
<td>كسان</td>
<td>كسانّي</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الفعلان (٤)</th>
<th>المفردة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الجمع</td>
<td>مفردة</td>
</tr>
<tr>
<td>حبيب</td>
<td>أحبّاء</td>
</tr>
<tr>
<td>خليل</td>
<td>أخلاء</td>
</tr>
<tr>
<td>شهيج</td>
<td>أشحاء</td>
</tr>
<tr>
<td>شديد</td>
<td>أشداة</td>
</tr>
<tr>
<td>فعل (4)</td>
<td>الفعل (4)</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>دعي</td>
<td>أذى</td>
</tr>
<tr>
<td>غني</td>
<td>أغني</td>
</tr>
<tr>
<td>نبي</td>
<td>نبي</td>
</tr>
<tr>
<td>ولي</td>
<td>أولي</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>فعل (3)</th>
<th>الفعل (3)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>أسير</td>
<td>أسرى</td>
</tr>
<tr>
<td>صريع</td>
<td>صرع</td>
</tr>
<tr>
<td>مرضي</td>
<td>مريض</td>
</tr>
<tr>
<td>موتى</td>
<td>ميت</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>فعل (2)</th>
<th>الفعل (2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>مفرده</td>
<td>الجمع</td>
</tr>
<tr>
<td>ذكر</td>
<td>ذكرﻰ</td>
</tr>
<tr>
<td>راكب</td>
<td>ركبان</td>
</tr>
<tr>
<td>راهب</td>
<td>رهبان</td>
</tr>
<tr>
<td>فعل (٤)</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عبد</td>
</tr>
<tr>
<td>فعلته (٤)</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فتى</td>
</tr>
<tr>
<td>فعل (٤)</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عماد - عامود</td>
</tr>
<tr>
<td>فعلالي (٤)</td>
<td>مفرده</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ليلة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
تجميعة المراجع

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعد محمد بن محمد العمادي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر ابن محمد البيضاوي، دار الفكر - بيروت.

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، المؤلف: أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، دار الجيل - بيروت، الطبعة الخمسة ١٩٧٩.

تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، الناشر: دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين.

<p>|</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>الوزن</th>
<th>الجمع</th>
<th>مفرد</th>
<th>مثال</th>
<th>تمثال</th>
<th>فعال</th>
<th>تفاعل</th>
<th>أبيض</th>
<th>فعال</th>
<th>فعال</th>
<th>قردة</th>
<th>قارورة</th>
<th>قوارير</th>
<th>قرارة</th>
<th>فعال</th>
<th>فعال</th>
<th>بعسل</th>
<th>زبياني</th>
<th>زبانة</th>
<th>فعالية</th>
<th>فعالية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>بيض</td>
<td>فعال</td>
<td>قردة</td>
<td>فعالة</td>
<td>فعالية</td>
<td>حجر</td>
<td>جبل</td>
<td>جبلة</td>
<td>جذاد</td>
<td>جذيدا</td>
<td>ملائك</td>
<td>ملاءة</td>
<td>فعالة</td>
<td>حجرة</td>
<td>ينابيع</td>
<td>ينابيع</td>
<td>حجرة</td>
<td>تفاعل</td>
<td>فعال</td>
<td>فعال</td>
<td>فعال</td>
</tr>
</tbody>
</table>
محمود عبد العزيز

التسهيل لعلوم التنزيل، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي،

تهذيب اللغة ، تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، دار النشر:
دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2001م، الطبعة: الأولى،
تحقيق: محمد عوض مرعب.

الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري
القرطبي ، دار النشر: دار الشعب - القاهرة.
فتح القدر الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف:
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار النشر: دار الفكر - بيروت.
لقاموس المحيط ، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، دار النشر:
مؤسسة الرسالة - بيروت.

مبارك التنزيل وحقائق التأويل المؤلف: عبد الله بن أحمد بن محمود
حافظ الدين أبو البركات النسفي.

هموم الحوام في شرح جمع الجوامع ، تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن
أبي بكر السيوطي ، دار النشر: المكتبة التوفيقية - مصر، تحقيق: عبد
الهيمد هنداوي.