**المعرف بـ (ال)**

أنواع**( ال)**:

1ـ ال التي للعهد، كقوله تعالى : (( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول))

2ـ ال لا ستغراق الجنس، كقوله تعالى : (( إن الإنسان لفي خسر)) .

3ـ ال لتعريف الحقيقة ، الكذب باب من النفاق

4ـ الزائدة، وهي على نوعين:

أ ـ زائدة لازمة ، مثل الزائدة في اللات و الآن و الذين وكل مادخل عليه ((ال)) من الموصولات.

ب ـ زائدة غير لازمة: مثل الداخلة على العلم اضطرارا كقولهم في (( بنات أوبر)) بنات الأوبر وهي علم لضرب من الكمأة ومنه قول الشاعر:

ولقد جنيتك أكموأ وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

والأصل بنات أوبر فزيدت الألف واللام ، ومنه الداخلة اضطرارا على التمييز، كقوله:

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو

والأصل وطبت نفسا فزاد الألف واللام ، وهذا بناء على أن التمييز لايكون إلا نكرة وهو مذهب البصريين ، وذهب الكوفيين إلى جواز كونه معرفة فالألف واللام عندهم غير زائدة

5ـ ال للمح الأصل وهي الداخلة على الأعلام المنقولة مما يصلح أن تدخل عليه ال كقولك ((حسن)) : (( الحسن )) وفي(( نعمان )) : ((النعمان))، وفائدته اللإلتفات إلى مانقل عنه.

6ـ ال التي للغلية ، نجو المدينة و الكتاب فان حقهما الصدق على أي مدينة وكل كتاب لكن غبت على مدينة الرسول صلى الله عليه واله و((الكتاب)) على كتاب سيبويه .

وحكم هذه اللام أنها لا تحذف إلا في النداء والإضافة نحو يا صعق في الصعق ، وهذه مدينة الرسول صلى اللع عليه وآله وقد تحذف في غيرهما شذوذا، سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا)) والأصل العيوق .