# تكامل جهات الإعراب في علوم العربية 

## حسن محمد علي ازروال

المركز الجهوي لمهن التربية/ مكناس

## تلخيص المقالة :

يتضمن النحو نظام القواعد التي تحكم الملفوظات في لغة معينة؛ كما يتضمن العلاقات التركيبية التي تؤلف بين الكلمات من أجل بناء النـي الجمل ؛ ويتضمن النحو كذلك دراسة الخصائص الأخرى للغـة الإنسـانية، مثـل : الإعراب؛؛ فالإعراب؛ في النحو، هو تحول يطرأ على الكلمة للتعبير عن مختلف الحالات الإعرابية ودرجاتهـا ممـا يجعـل لغـة معينـة تنتمـي إلى اللغات الإعرابية (مشّل : اللغة العربية الـتي هـي لغـة إعرابيـة لانيهـا تتســم بالغنى الإعرابي).

إن هدف هذه الورقة إقامة اندماج كبير بين مختلف علوم العربية حيث
 إلى إنجاز المهام التالية:
(1) فهم مهمة الإعراب في اللغة العربية. Y) تحديد دور الإعراب وأهميته. ץ ) إقامة تكامل بين علوم العربية.

$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { الكلمات المفاتيح : } \\
& \text { الإعراب الصـناعي/ الإعـراب غـير الصـناعي/ الإعـراب الصـرفي/ الإعـي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التصدي/ تكامل علوم العربية...الخ. }
\end{aligned}
$$

## Abstract :

Grammar comprises the system of rules which governs the form of the utterances in a given language. It includes syntax (the formation and composition of phrases and sentences from composition of words). Grammar also includes the study of other aspects of human language, such as inflexion .In grammar, inflexion is the modification of a word to express different grammatical cases; and languages that have some degree of inflection can be highly inflected (Arabic is so inflected that a sentence can consist of a single highly inflected word).

The aim of this paper is to establish importance of the additional of different Sciences of Arabic to a role of inflexion in fertility of language.


For achieve of a goal it is needed to solve the following tasks:

1) to understand purpose of inflections in Arabic;
2) to define a role and the importance of inflections;
3) to establish the integrate Sciences of Arabic;

$$
\begin{aligned}
& \text { الرموز المستعملة : } \\
& \text { ف = الفعل } \\
& \text { س = = الفاعل } \\
& \text { س } 1 \text { = المفعول } \\
& \text { س = نائب الفاعل } \\
& \text { ح = حرف } \\
& \text { س } \\
& \text { = = غياب عنصر أو حذفه }
\end{aligned}
$$

تقديم:
هذه الدراسة المتو اضعة هي نتاج إعمال الفكــرة وإخر اجهـا في صـورة مقبولة؛ ثم تقديمها إلى القارئ مغصلة الِّه حسب الإمكاناتات المتاحة، آخلذة أمثلة من الفصحى؛ غير أنها تنطلق من اللغة للوصول إلى المعنى معتمدة
 كل علم منها. وإذا كان مجال هذه اللدراسة هو العلـوم المختلغـة للدراسـة

اللغة العربية الفصحى فلا بد أن تكون بنية المفردة هي الموضـوع الأولن ؛ ثم البناء اللفظي هو الموضوع الثاني، ثم المعنى هو الموضوع الثالث.

 الإعراب؛ فتصبح المقالة على ضآلة حجمها قد جعلت التفكير اللغنـوي يصطدم بمشاكل التطبيق التي تتشابك فيه العاقاقات في صـور المارة تسـعى إلى


 ورق ما لم يتحول إلى حقيقة؛ وهكذا نحتا


وستعتمد المقالة على بسط جهات الإعراب في اللغة العربية وفق هـذا


إلى القول إن جهة الصرف تشتغل خارج العالمالية العية النحوية لأنها
 خلال تأثير العمل، بل تبحث في الكلمة مُفردة قبل أن تــدخل التركيب.
(1) تنظر جهة الصرف في التغيرات التي تطرأ على بنية الكلمة لا العاخات العاملية
(النخوية)


مهجلة مجمع اللّغة العربية
على الشبكة العالمية

Y- تتناول جهة النحو مواقع الكلمات والمفـردات الـتي تحككمهـا علاقة الجوار؛ فلا يُسمى الفاعل فـاعلا - مـثـلا - إلا بوُجـود فعل يتصدره (علاقة البناء أو الإسناد أو العمل).
 المعنى.
ع - تتناول جهةَ القصد العلاقات القصدية إذا طُلب جانب القصد.
1 ) جهة الصرف في الإعراب :

نفترض أن الكلمات المعزولة في علم الصرف، تسبق التركيب في علم
 يُؤهل المتكلم المستمع إلى استعمال نوعين من اللغة (التراكيـبـ): اللغـة النمطية العادية واللغة الإبداعية.

إن الصرف » اعلم يبحث في الكلمة مغـردة قبـل أن تــدخل في تركيـبـ
 تدخل مجال الكالام؛ وسنقترح بعـض الآراء الـواردة في كتـاب "المـورد

 يقول: "وأوليت الصرف عناية فائقة، إذ حاولت في الحديث عن الكلمـة
(1) ستتناول جهة المجاز في المقالة أمشلة وشواهد مثل: "رأيت أسدا"، وقوله تعالى:

 علم البيان، ولا تدرس المجاز بماز بمغردهـ
(Y) قبش (أحمد)، الكامل في النحو والصرف والإعراب،

$\qquad$
مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

$\qquad$

أن أبين: الوزن الصرفي، والتجرد والزيادة، والإبدال والإعالال، والقلب المكاني والإدغام، كما ميزت الثلاثي من الربابيا

فإذا كانت الكلمة اسما ميزت المفرد من المشثنى والجمـعـ، وحـد



 مشبهة... ونصصت على مصدر الفعل الذي اشتق منه.

وإذا كانت الكلمة فعلا حددت باب الفعـل الثناثئي المجـرد، ونـوع


 الرباعي.
 مكاني، وحذف وزيادة وإبدال، وإعلال بالقلب أو بالنقل أو بالتسكين أو بالحــذف، وإدغــام صــنير أو كــبير جــائز أو واجــبـ للمــثلين أو للمتقاربين"<<<
وتستدعي جهة الصرف الأخلذ من جميـع مباحـث علـم الصـرف دُون تمييز مبحث عن آخر بهــــف تقريـب المعطيـات المرتبطـة بـالمفردة مـن الأذهان تقريبا يُمحصها من مُختلف الجوانب الصرفية والصوتية.
(1) قباوة (فخر الدين)، المورد النحوي، دار الفكر، الطبعة الخامسة، دمشق 199، ص. ص.

ذو القعـــــة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

جعل فخر الدين قباوة كتاب "المورد النحوي" مرجعا مهـما يُسـتدل بـه

 النحوية لأنها لا تدرس المواقع والمحالات من خالال تـأثير العمـل، بـل تبحث في الكلمة مُفردة.

ويطبق فخر اللدين قباوة، بعض معارف علم الصرف على جزء من هذا البيت للشاعر قيس بن الخطيم:

طَعنتٌ ابنَ عبدِ القيْسِ طَعْنة ثائرِ لُهَانَفَـنْ، لــوْلا الشـعاع أضـاءها
»ابن : افع. السم ثلاثي مزيد فيـه حـرف واحــد ، قبـل الفـاء محــذوف الآخر، مذكر. وهو مشتق على وزن "فعل" بمعنى "مفعول" مـن مصــر : بني يبني.
أصله "بَنَّ"" حذفت منه الواو، على غير قياس، وسكنت الباء، وزيدت همزة الوصل في أوله للتعويض.

ثائر : فاعل. اسم ثلاثي مزيد فيـه حـرف واحــد ، بــين الفـاء والعـين ، صحيح الآخر، مذكر. وهو مشتق، على ميغلى صيغة اسم الفاعل، من مصدر : ثأر يثأر.

أضاءها: أفعلها. فعل ماض ثلاثي مزيد فيه حرف واحــد ، قبـل الفــاء. والزيادة فيه للتعدية. وهو على وزن الرباعي، وغـير ملحـق بـهـ، ، أجــوف

$\qquad$

الساكن قبلها، وقلبت ألفا لتحر كها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن>>" الـا وهكذا يتضح المراد من عبارة "جهة الصرف في الإعراب" الـتي تـــوم على الاستفادة من المعلومات الصرفية المختلفة التي توفرها ما مباحث عـي علم
 قباوة؛ فقد أورد معلومات صرفية تتعلق بكلمة "أضاءها" (مثلا) في الشطر
 وعدد حروف الزيادة، وفائدة الزيادة ...الخ.
تبدأ حيوية اللغة من بنية الكلمة المرتبطة بجهة الصرف ثلم التي تستند إلى تصنيف يقترح معنى أو معـان للكلمـات؛ ورئلا تـر تـربط بـين قوائم هذه الكلمات روابط نسقية بل روابط اشتقاقية صرفية (وقد يعـرض
 القائمة الضخمة التي هي في حوزة المجتمع في عمومه ألا يحيط بها بـا فـرد

 بالكلمات المرتجلة والمولدة التي هـي في طريقهـا إلى الشـيـيوع العـــيرفي. ولكن أفراد المجتمع يتوزعون مغردات هذه القائمة فيما بينهم كل بحسبا
 معرفة عامة ويعرف ما لبحض هذه المعاني من ظلال دقيقة مختلفة، ، أما ما ما في أيدي الآخرين من هذه القائمة فلا يتفق ما لدى كل كل فرد منـهـم إلا مـع
(1) المرجع نفسه، ص. ص. Y. V.


ذ ذو القعــــة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

بعض ما لدى الثرد الذي كنا نـتكلم عنـه ويبقـى بعــد ذلـك أكثـر مـا في
 من هذا المُجتمع بتدوين كل مغردات اللغـة ومعانيهـا في صـورة معجـم ليرجع إليها هـذا وذاك مـن الـراغبين في الاطـلاع علمى هــنـه المنـردات والمعاني. لهذا كان تدوين المعجم ضرورة لغوية لكل مجتمع متقد وركان الـان لا بد أن يتم تدوين المعاجم على صورة تمكن كـل فـرد يطلــع عليهــا أن يعرف الكثير من المعلومات التي توضح ما يحيط بمادتها الأساسية وهـي
 الاستعمال اللغوي، وهو مادة صامتة إلى أن يسـتعمله المـتكلم كلامـا أو كتابة، وهو كذلك قابـل لإجـراء الانتقـاء منـه وفـق صـيغ توليـده: أي،

الصرف.
وتنتهي حيوية اللغة ببنية التركيب انطالقا من استعمال الجهة النحويـة والجهة المجازية والجهة القصدية؛ وترتبط بنية الكلمة بعمليـات التوليــد
 وترتبط بنية التركيب بالعاملية النحوية (التوليف بين الكلمات) ؛ وسـتكون النتيجة أن اللغة إبداعية في بنياتها التحتية.

Y جهة النحو في الإعراب :
لا تتعامل جهة النحو (بعد جهـة الصـرف) فقـط مـع الجمـل النمطيـة العادية بل تتعداها إلى الجمـل الإبداعيـة أيضـاً؛ وتُشــكل هــلـه المر حلـة
 ro


النسق النحوي(1) الذي يملك إمكانات عديدة انطلاقا من بنية مُعينة، ، هـي

 مُعينا.
(1) ارتبط علم النحو بالنسق لأنه لا يُدرَس بتاتا خارج العاملية النحوية التي تأخذ بعين





 الدار سين لأغراض الُتُنوعة قد تكون تعليمية مثل ما يقتر حونه في المعاجم الإعر ابية من عمليات العزل الإعرابي.
 موضع، إلا أن تقديم الفعل على الفاعل يقود إلى تغير الوظائف النحوية، فيصبح
 محكوما بالمقولات النحوية، فنعلم هوية الموضع ولا نعلم المكون الذي الذي سيشغله؛

 فنحصل على تمشيلها؛ وهكذا يصبح تمثيل جملة (منطقية ومجردة) مككونة من فن فعل


- الافتراضات التركيبية التي هي جمل ممكنة ومتعددة يختار منها المتكلم أو مستعمل اللغة جملة مناسبة.
- الاستعمال العاملي الذي هو اختيار المتكلم لجمملة معينة اختيارا نهائيا، فتششكل اللغة المستعملة نطقا أو كتابة.

N

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

# يفتـرض بنـاء عــاملي منطتي ومُجـرد (1) (ف. س •• س 1)، تراكيـب 

عديدة، منها:
_ رأيتُ زيدًا . _ رأيتُ أسدًا.


 الاستعمال.
إن البناء المنطقي العاملي والمُجرد (ف. س •• س 1) يستطيع أن يُـتـج


 السليقة والتعلم، في تسويغ استعمال التراكيب (الاستعمال العاملمي)؛ أما
 تعليلات النحاة، فتقوده إلى التعليل العاطفي الذي لا يستعمل المغاهيم(ث)
(1) البناء المنطقي العاملي والمجرد هو البنية العاملية المنطقية والمجردة نفسها. (Y) يعتبر تعليل النحاة تعليلا عامليا لأنه يرتبط بالعاملية النحوية؛ ويتوسط التعليل، (Y) في هذه

المقالة، البناء العاملي والالاستعمال العالي العاملي. (Y) التعليل العاطفي الذي لا يستعمل المفاهيم هو تعليل خال من اللغة الواصفة؛ وهذا ما


 بلغتنا عن لغتنا بما ليس من لغتنا.

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

ذو القعــدة
$\qquad$
(يشرح ابن جني السـليقة في الحكايـة التاليـة : „وسـألت الشــجري يومـا




 محالةّ《(1)؛ قد ندّعي أن الشجري يتحدث انطاناقا من من معرفته بعلم النحو ؛



 المعرفة النحوية ويُمثل الشجري جانب الساليليقة.



 الجملة الفعلية، واستغناء الجملة الابتدائية عن الفعل، قائلا : „فمن ذلـك
(1) ابن جني (أبو الفتح عثمان)، الخصائص، تحقيق، محمد علي النجار ، الئيئة المصرية

 تقديم الاعاعل على الفعل (منـال) يؤدي إلمى تنيير وظيفته النحوية، نتنتقل من سلوك إلى
(Y) سييويه (أبو بشر عمرو بن عثمان)، الكتاب، تحقيق، عبد السلام محمد هارون،

+
ذو القعـــة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية


الأول بد من الآخر في الابَتداء«"(1).












 حين أسند ونسب الفعل (يذهبٌ إلى الاسم (عبلُ اللّه)
(1) المصدر نفسه، الجزء الأول، ص. سז.
(Y) ابن جني (أبو الفتح عثمان)، الخصائص، الجزء الثّا الثناني، مصدر مذكور، ص.

العربية، الطبعة الثانية، بيروت 19^01، ص. V9.

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

ذو القعــدة


وتحتم القراءة التركيبيـة (1) النظـر إلى التركيـب نظـرة عامليـة، يقـول المنصـف عاشـور : »[...] الوظيغـة النحويـة [تتحــدد] في أبعـاد مكانيـة
 والعمل . ولا شك أن منوال النحاة النموذجي يستند إلى ما نجلده في رسالة سيبويه من مكونات وما جاء مبثوثا في ثنايا الكتاب. وتلك الكن العناصر هي : - أقسام الكلم الثلاثة : الاسم والفعل والحرف. - نظرية العامل والإعراب. - العملية الإسنادية.

ويتولد عن تلك العناصـر كــل مـا يخـصّ الصـــاغة الصـوتية الصـرفية ومنهج الاشتقاق وما يطرأ من عوارض على البناء الشـكلي مـن تغـييرات .$\left.{ }^{(r)}{ }_{\ll} \ldots\right]$

تبحث رسالة علي بن معيوف (r) في كتاب سيبويه للتحقّق مـن خريطـة المواضـع في البنـاء التـركيبيّ المجـرَّد للجملــة العربيـة ، وأحكــامٌ هـــذه
(1) ترتبط القراءة التركيبية بمفهوم النسق التركيبي أو الأنساق التركييسة؛ فنظام التركيب في
 تلاحم مكونات التركيب العديدة والمتنوعة؛ وكيف أن القراءة التركيبية هي دراسة هذا
التلاحم.
(Y) عاشور (المنصف)، نظرية العامل ودراسة التركيب، صناعة المعنى وتأويل النص، مججلد 1 (سلسلة الندوات)، أعمال ندوة قسم اللغة العربية من \&

$$
\text { 1991، جامعة تونس 1، كلية الأدب منونة، 199r1، ص. } 09 .
$$





+     + 




مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

المواضع، ورتبتُها الأصلية؛ وللتحقَّق أيضـا مــن أنَّ هــذه النظريـة كانـت
 يستخدم كلمة موضـع بمغهومهـ (الاصططلاحي)، فاجتهـد الباحـث في استخراج بعض المعـني (الاصـطلاحية) للموضــع الـواردة في نصـوص الكتاب (وهكذا فقد نبه الباحث على المعاني المعجمية لكالمة موضـي في في

 والمواضع الرئيسة هي مواضع لابد من شــغلها عــد تـــليف الكــلام بمـا



 للمو اضع في البناء التركيبيّ المجرّد ...الخ. وأور البيّ الباحث ما ما استنططه مـن تحليل صاحب الكتاب من الطبيعة النظرية للنظام الموضعيّ للغـة العربيـة

 المجرّد.

ويضع محمد شكري العراقي الحسيني فرضـيات العمـل الـتي تتعلـق بالابتداء، يقول: 》تقوم الفرضية الأولى على اعتبار النحو السيبويهي نحوا



مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$

الإعر ابية بغض النظر عن نوع وعدد الكلم (1) التي تحل فيها. العلاقــة بـين المواضع علاقة بنائية كما هو الحال بين موضـع الاسراد الاسـم المبتـدأ وموضـع الخبر المبني عليه، وبين موضع الفعل وموضـع الاسـم المـبني عليـه أي الثاعل، وهذه هي الفرضية الثانية. أما الفرضية الثالثة فمؤداها ألن أن الابتداء لا يعمل إلا في مجال عاملي معين وينتـهي عملـه بابتـداء مجـال عــاملي
 وتتألفـ علامات عمل الابتـداء مـن شــين : شــق لغـوي مثــل العلامـات الإعرابية، وشق تكلمي يتكون أساسا من شكل تواجد العلامات التكلمية

في الكالام<< ${ }^{(r)}$
يتحاث الاستشهاد عن المواضع والمجالات، وعن العلاقات العاملية
 عامل ومعمول أو مُسند ومُسْند إليه.

 جعلت الضمة (وهي أثقل الحركات) لما يقل في كلامها، وجعلت الفتحة
(1) أوردتْ قولة اللغوي محمد شكري العراقي الحسيني تعبير "بغض النظر عن نوع وعدد الككلم" ففصل بين المضاف والمضاف إليه بفاصل أجنبي؛ والصواب: "بغض النظر عن نوع الكلم وعددها"
(Y) يُرفع المبتدأ بالابتداه، ويرفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معا؛ ثم يتتهي مجال ويبدأ مجال



+
ذو القعـــة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
(وهي أخف الحركات) لمـا يكتُـر في كامهــ (")؛ غـير أن الأمـر يتعالـق بعلامـات ارتبطــت بالأسـاس بالعامليــة النحويــة وتـأثير العوامــل في المعمولات.

 موقع كل كلمة داخل الجملة أو التركيب، يسهل إمـراء إمراء تحـويلات مثـل


 الجرجناني عن مُختلف هذه الآراء عندما ميز بين تقديم على نية التـأخير ، التِ وآخر لاعلى نية التأخير (「).


 خلال التأثير العاملي المُرتبط بالبناء والاستعمال معا وهــذا مـا يسـتوجب إدخال تصورات جديدة (تفسيرية) إلى اللغة.




(1) اهتمت المقالة، في هذا المقام، بمعرفة انتظام الكالام ولم تهتم بكثرة كذا وقلة كذا في كالام العرب حيث الفعل (مثلا) يستقل بفاعل واحد، وتير وتعتعدد مفاعيله. (Y) انظر الرتبة المحفوظة وغير المحفوظة عند النحاة.

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$
（تقريبا）مائة وخمسة عشر بيتاً شعرياً．ويُمكن اعتبار مثل هذه المجهودات كنزا لغويا يستحق جامعه التقدير والتنويها
يُقدم أبو علي الفارسي أمثلة متعددة منها ما قاله أبو ذؤيب：


ويُقدم أبو علي الفارسي كذلك التقدير المتعلق بحذف المضاف：

مُريحا．
ويشرح هذا التقدير ：



ويستحضر جهة المعجم قائلاً：


وتغدمنز：صفة للمصاعيب، كما كان قوله：》في دار صرم《 صغة له． ولا يفوته التأكيد على جهة النحـو في البيـتين، ، كمـا فعـل في في التـــدير أعلاه، يقول：وخبر＂كأن＂＂قوله：＂في جانبيه＂، التقدير كأن هدير يلير مصاعيب

 قوله：＂في جانبيه＂، التقدير كأن هدير مصاعيب في جانبي هذا السحاب،

مجلة مجمع اللّغة العربية


لما وَهَى خَرْجُه هُدرتْ جانبيه، وهذا يدل على أن السّحابِ يَرعٌدُ بعـلـما
مطرَ.
ثم يعود أبو علي الفارسي إلى جهة المعجم، يقول:

والخرْجُ: ما خرج منه، ، من الماء.
واسشُبيحا : استباحَتْه الأرضُ.
وهذا باب قول الشاعر :

لقد تخصّص أبـو علـي في المعجــم وعلــم النحـو والشـرح الأدبي (r)
[و النقد الأدبي]؛ كيف ذلك؟ كان أبو علي معُجميا يشرح كلمـات مثـل : "تغلّمن " و"الخبير " و"الخرج" و "استبيحا"، فكان في شرحه للبيتين يُنـافس المتخصصين في المعجم إذ لو سألنا مُعجميا مثل أحمـــ بـن محمــلـ بـن علي المقري الفيـومي عـن كلمـة واردة في بـيتي أبي ذؤيسب أعــال(ه هـي
 (زُبيب) على القياس وربّما دخلته الهـاء فقيل (زبُبيبة) على معنى أنه قطعـة من البدن[....] وقال الأزهري (الزُّبّ) ذكر الصبي بلغة اليمن [....
(1) الفارسي (أبو علي)، كتاب الشعر، أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، تتحقيق،


 الشارح؛ أما النقد فمهـمة معقدة يمارسها الناقد


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية



أزبّ كـثير شـعر الصــر [...]" (1)، وكــنلك فعـل أبـو علـي بالكلمـات المذكورة وإن لم يكن مُغصلا لها بمـا فيـه الكفايـة لأن المقـام لا يسـمح بذلك.

ويتجلى استعمال جهة النحو في تقديم أمثلة كـيرة لمقاربـة بـاب مـن أبواب النحو "باب حذف المضاف"، فاستخرج تقديرات لا يصل إليها إلا




 إلى جواب "لما".
وتظهر جهة النقد والشـرح عنـد أبي علـي عــدما تُستـتجمع المعـاني:

 صوت الرعد وحر كة المطر. وأتى بقية الشرح في كالام أبي علي. ونظير جهة النحو في الإعراب، قول أبي ذؤيب، يذكر خمرا:


(1) الفيومي (أحمد بن محمد)، المصباح المنير في غريب الشرح الكيير للرافتي، دار الفكر ، الجزء الأول، ص. مهبـ،


مهجلة مجمع اللّغة العربية
على الشبكة العالمية






 المضاف.
 الإعراب في تحليل مُكونات الجملة، وفي عمليات الوصف والتصـنـينف،
 وتتضمن جهة النحو في الإعراب ثلاثة فروع: - الفرع اللفظي : هو تغير ظاهر في الكلمة المُعربة.
 منعتْ ذلك كأن تكون الكلمة منتهية بالألف أو الواو أو أو الياء أو أو أن يكـون المحل مشُغولا بالحركة اللازمة كالمُتصصل بياء المُتكلم والمحكي... الخ - الفرع المحلي العادي : هو تغير اعتباري بـــبـب العامــل فـلا يكــون ظاهرا ولا مُقدرا ولا يكون هذا إلا في الكلمات المبنية والجمل.


(1) الفارسي (أبو علي)، كتاب الشعر، أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، الجزء الثاني، مصدر مذكور، ص. HOV.

مجلة مجمع اللآغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$

المحذوف (إعراب الجملة رفقة ما حذف منها)؛ وننبه إلى أن فرع تقـدير المحذوف يختلف عن الفرع التقديري؛ وهكذا تشمل الجهة النحويـة في الإعراب: الفرع اللفظي، والفرع التقـديري، والفـري الفـرع المحالـي العـادي، وفرع تقدير المحذوف:


يُّمكن القول، حسب الخطاطة (الجدول) أعلاه، إن الفرع اللفظي في

 تقديريا إذا وجدت الموانع (الفرع التقديري)؛ لكـن الجهة المجازية وفرع تقدير المحذوف يحضران في الجمل الخصوصية (الشعرية الإبداعيـة) أو تلك التي خرجتْ عن نمطيتها:

## المحالية:

- الفرع التقديري : تغير كان من المنروض أن يظهر لولا موانع. - الفرع المحلي العادي: تغير اعتباري بسبب العامل.

ذو القعـــــة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

- الجهة المجازية: يكون المعنى الأول في محل المعنى الثاني. - فرع تقدير المحذوف: يكون بإعراب الجملة بحضور التقدير الذي استعاد المحذوف.

وقد أدرج البحث (المقالة) الفرع التقـديري والفـرع المحالـي العـادي
والجهة المجازية وفرع تقدير المحذوف في المححلية لأربعة أسباب مهمة: - تححل علامة البناء محل العامة الإعرابية في الفرع التقديري. - تحل جملة معينة (مشلا) محـل مغـرد في النـرع المحلـي العـادي = (نتول: والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ) .

- يَحل المعنى الأول محل المعنى الثاني في الجهـة المجازيـة فيكــون

عوضا عنه أو في محله.
 فتُعرب الجملتان معا دفعة واحدة في فرع تقدير المحذوف.

وبيان بعض ذلك أن نتأمل الأمثلة:
_ قالت الخنساء:

_ دارْ الرجلِ.



مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { _أئد أحمد بن بيهي: }
\end{aligned}
$$

يُلاحـظ أن بيـت الخخنسـاء يتضـمن جملــة رئيسـة تتنمـي إلى بنيـات الإضافة، هي جملة "طويل النجاد": يذهب الفرع اللفظي إلى اعتبار لفظة

 مضاف إليه ثان كنايته "القامة") . وبما أن الكناية ترك التصريّ التصريح بالشـيء إلى



 باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه/ في
(1 السيوطي (جالال الدين)، شرح عقود الجمان في علم المعاني واليمان، وبهامشه:



 بسهولة كتولهم كناية عن طول القامة طويل النجاد [..."]. الضرب الثاني ما ما يتّقل فيها

 الأكلة ومن كثرة الأكلة إلى كئرة الضيفان ومنها إلى المقصود وهو الكرم"


مجلة مجمع اللّغة العربية
على الشبكة العالمية

الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه، / مثـال ذلـك فــولهم : "هـو


 يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شـأنه أنه
 طلل النجاد؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القدر؟ وإذا كانت المرأة مترفة لهـا






 يوسف (Y): فإذا كان الفرع اللفظـي يُخـرج هــذا المثـال مـن دائـرة بنيـات


 ص.
(Y) جاء في:المراغي (أحمد مصطفى)، علوم البلاغة، دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة،


 تعالى :("واسأل ألقرية..." يوسف: AY)، إذ الأصل أهل القرية، فالحكم الذي يجب للقرية

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

الإضافة، ، لأنه يُعرب "القرية" مغعولا بـه منصـوبا بالفتحــة الظـاهرة علـى
 انتماء المثال إلى بنيات الإضافة. تعتبر الجهة المحجازية "القرية" مغعولا لا لا بـهـ منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخره عوضا عـن المضـاف إليـهـ يعـني، أن
 المحالية بصفة عامة. وستكون النتيجة أن المغعول بـه يـدل عـل علـى المعـنى المـى




 التحاليل على المعنى المجازي التام للجملة بحضور المقدر المحخذوف. ويطلب ما أنشـده أحمــد بـن يحـيى تـدخل الفـرع اللفظـي والجهـة المجازية، وفرع تقدير المحذوف (1) في الوصف. ويكـون التقـدير : "نبتـاً $=$ أي أمر ربك." (1) جاء هذا المثال في مصدر : الفارسي (أبو علي)، كتاب الشعر، أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب، الجزء الثاني،





 من الأرض، وسمي مليعاً لملع الإبل فيه، وهو ذهابِها وسرعتها. ويقال: موضع هابيا

ذو القعـــة
مجلة مجمع اللّغة العربية
على الشبكة العالمية

 وتصبح لفظة "الكباب" كذلك: اسم مجرور بالكاف حسب الفـر الفع اللفظي.
 مضاف رفقة المضاف إليه هما "كبِّ الكبابة" في الجهة المجازية. وإذا كا كان



القيس:

 الصبّا"؛ أما التقدير البسيط، "تضوع المسكك منهما كنسيم الصبا". وهكذا يتحـدد الفـرق الجـوهري بـين الجهــة المجازيـة وفـرع تقـدير المحذوف: فإذا كانت الجهة المجازية تخضع لوصـايـية المـؤول المشـتـغل بالمعنى أو لوصاية البلاغي [الناقد]، فإن فرع تقــدير المحــذوف يخضـي لوصاية أخرى، وصاية النحوي المهتم بالتراكيـب وباسـيا
 التقدير من معنى إضافي)؛ وبهذا تتحقق مصالحة قوية في الخطاطة الثانية

 والكُـُبُ: الشيء المجتمع من تراب و غيره، وكبة الغزل: ما جمع منه، مشتق من ذلك. به

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$
(الجـدول التـني) أعـاه عنـدما وٌضـعتْ انشـغالات النحـاة إلى جانـب انشغالات البلاغيين والنقاد. r










 ويأتي كتاب الخصائص في هذا السـياق النحـوي والبلاغي ليُظهـر أن


 من المقومات الصوتية والصرفية والتركيبية، أن أفضى به إلى الـى الكشف عـي عما تحمله من إمكانات أسلوبية تمثل خصائص هذه اللغة في التيا التعبير البلاغي والجمالي. هذا لا يعني أن الشعر باعتباره جنسا أدبيا مخضصوصا لم يساهم (1) مشبال (محمد)، البلاغة وحكمة اللغة، مجلة، فكر ونقد، العدد IV، السنة الثانية، مارس 1999، ص.

الغ
ذ ذ


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

في صياغة مقولات البلاغة ومغهوماتهِا، ولكن المقصود في هذا المقام أن



الدقيق الذي تفرضه نظرية الأدب الحديئة)" (1)




 الخليل ابن أحمد الفراهيدي : >الشعراء أمراء الكالام يصـرفونه أنى شـاءـاءوا




 والسيرافي، بدا في إحدى فقرات هذه المناظرة كيف كان السيرافي يستفيد
 المعنى، وبسط المراد، وجلاء اللفظ بالروادادف والألشباه والاستعاراتات،
 لغويا فصيحا، فإنما يُريد : إفهم عن نغسكك ما تقول ثم رُمْ أن يفهـم عنــك
(1) المرجع نغسه، ص.
(Y) القرطاجني (حازم)، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيت، محمد الحيبب بن


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$

غيرك وقدّر اللفظ على المعنى فلا ينعص منـه. هــنـا إذا كـــت في تحقيـق






يستريح عنه لاغتماضهبها "(1) .
 زاوية العلاقة بين البناء العاملي واستعمالاته.
لا يختلف البناء العاملي والمنطقي المجرد بين الجملتين :

- ر رأيتُ أسدُ زيداً.
 استعمال الجملة النهطية (رأيتُ زيداً) أو الجملة الإبداعية (رأيـتُ أســداً) حسب الحاجة التي تفرض على مُنتج اللغة اختيارات مُعينةّ ؛ إلا أن اتحاد

 واستعمالاته انطالاقا من التعليل البلاغي؛ غير أن مثال (رأيتُ أسداً) يُمثل
(1) التو حيدي (أبو حيان علي بن محمد بن العباس)، الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العصرية، الجزء الأون، الطبعة الأولى، بيروت كذلك: جهامي (جيرار)، الإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية، دار المشرق، الطبعة



مهجلة مجمع اللّغة العربية
على الشبكة العالمية

بنية استعارية تقدم فعلها المتصرف على معمولها. وإذا حدث العكس كما في المثال : _ أسداً رأيت'.

حيث تقدم المعمول على العامل المتصرف؛ فـــإن ذلــك لا يــؤدي إلى








 الإنسان و"مُشتعارا منه" المشبه به "الأسد" :
إن جملة: رأيتٌ أسدا ث تُوضح: رأيت رجلا أو زيـدا ... كالأسـد في
الشجاعة ؛ ولا نقول:
في الجملة نفسها: رأيتٌ أسدا ک أنها تُوضح: رأيت أســدا كالإنســان في الشجاعة ؛ لأن صغة الشـجاعة قـد انتقلـتْ مــن الأســد إلى الرجــلـ ،

فاستُعيرت الشجاعة من الأسد للإنسان (مبدأ القوة"(1) ؛ وبهذا يُهُم كيف أن الاستعارة هي تشبيه في الأصل حُذف أحد طرفيه.
 البلاغية [مستعار له: الإنسـان + مسـتعار منـه: الأسـد] والبنيـة المنطقيـة النحوية [فعل + فاعل + مغعول بـه] لأنـه احتـغظ بالمشـبه بـه في مكانـه



 بينهما هو: الانبساط، ولكنه في النار أقوى، السكاكي (سراج الدين أبر يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي)، مفتّا العلوم، ضبط وتعليق، نعيم زرزور، دار الكتب

(Y) جاء في:

الجرجاني (عبد القاهر)، أسرار الباغغة، تحقيق، محمد رشيد رضا، دار المار المعرة، للطبع





 وتشدهه ويكون لها هذا الصنيع حيث يتع الاسم المستعار فاعلا أو معنولا أو مير مجرورا بحرف الجر أو مضافا إليه. فالفاعل كتولك: بدا لي أسد، وانبرى لي ليث، وبدا نور،

ذو القعـــــة
مجلة مجمع اللّغة العربية
 على الشبكة العالمية
[مغعول به + فعلل + فاعل] لأنه قدم المشبه به علـى المشـبـه في الجمملـة.
 من وَصَهَ المشال بالأسد في الشجاعاءة.






 العاملي (الذي يخضـع لتحقـق التراكيـب وتمييـز صـحيحها مـن لاحنـها بواسطة السليقة والتعلم ... إلخ).
ويمكن تعميم هـذا الإجـراء ليشـمل الإعــراب المعنـوي (المجـازي
 النحوي إلى الوصف البلاغي.


=وظهرت شمس ساطعة، وفاض لي بالمواهب بحر [....]. والمغعول كما ذكر ت من تورك :
 يا ابن الكواكب من أيمة هاشم
 موضع الخبر ، كقولك: زيد أسد، أو على هذا الحد [...]ـ، .

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

ذو القعــدة
$\qquad$



 غيابهما في مثال: "رأيت أسدا"، حسب قراءة البنية النحوية المنطقية: هما المشبه والأداة. وتُظهر التر جمة البلاغية هذا الغياب بابِ باستعمال الرمز ه إلى إلى جانب (سا وح). ولا يجب الاقتصار فقط على مفهومي البنـاء العـاملي
 والاستعمال البلاغي.

ونظير ذلك استعمال جهة النحو وجهة المجاز في الشاهد القرآني: قال تعالى: - جهة النحو في الإعراب :

+ طلعُها: طلع مبتدأ مرفوع بالضمة، ، وهو مضاف، والضمير المتصـل في محل جر مُضاف إليه. + كأنه: كأن حرف تشبيه ونصب مُشبه بالغعل، والضـمير المتصـل في محل نصب اسمهـا
+ رُؤوسُ الشياطين: رُؤوس خبر كأن مرفوع بالضمة، وهـو مُخـاف،
والشياطين مُخضاف إليه مجرور بالكسرة.




مهجلة مجمع اللّغة العربية
على الشبكة العالمية

بالفعل ؛ وتُعرب "كأن" أداة تشبيه (حرف مُشْه بالفعل) ،، وتُعـربِ"الهـاء"



 القر آن: طلعُ شجرة الزقوم رؤوسُ الشياطين.
 بنيات التشبيه في بعض الأحيان تقبل التقديم والتأخير ؛ ويَظهـر ذلـك في جهة المجاز الذي يضبط موقع المشبه والمشبه به. يبدو أن دراسة المفردة مُنعزلة ترتبط بالصرف، ولا علاقة لهـا بـالنحو والبلاغة والنقد القديم؛ فهذه المسألة أرّقت كثيرا الجر جاني (1)، مثلا ، في تصوره لنظرية النظم: هل سنعتني بجهـة النحـو في المُفـردة؟ لا شــك أن أن علم النحو لا يستسيغ هذا الأمر لأنه يعتني بالمفردة في علالقاتها النحوية؛ ؛ فعلم النحو يدرس الأنساق لا المفردات مُنعزلة، فاهتم الجر جاني بمعاني النحو النتي هي جُزء من النتد لا بعلم النحو في ذاته؛ ؛ لأنه يـرتبط عُمومـا


 تزايد الألفاظ عبارة عن المزايـا الـتي تحـدث مـن تـوخي معـاني النحـو
(1) وقع الاختيار على عبد القاهر الجرجاني لأنه يمثل مرحلة نضج تكامل علوم العربية.
 بيروت، لبنان 19AY، ص.

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

وأحكامه فيما بين الكلم لأن التزايد في الألناظ من حيث هي ألفاظ ونطق لسان مُحال"(1).

 تفاعل العناصر داخل التراكيب، وبعد ذلك، تتم قراءة معناها لقد القد دفعتْ

 الحديث عن النظم بصفة عامة، وعرّف الجرجاني النظم بأنـه لـيس إلا إلا أن



 حتى يعلق بعضها بيعض ويُيبنى بعضها على بعض (8). فالألفاظ لا تتغاضل

(1) الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز ، تصحيح، السيد محمد رضانا دار المعرفة، ،



.r^r



ذو القعــدة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

تثبت لها الفضيلة وخلافها في مُلاءمة معنى اللفظـة لمعـنى الـتي تليهـا" ومؤوانسة أخواتها (Y)

يظهر أن المعنى كوني يختـرق جميـع اللغـات، لكــن بنـاءه وتشــكله يختلف من البناء اللفظي للغة معينة إلى بناء لفظي آخـر في لغـة مُغـايرة؛
 باعتباره رصيد الإضافات اللغوية المُستمرة؛ إلا أن المّتكلم يُنتج المعـاني ثم يُرتب الألفاظ مما يُوْكد فرادة كل إبلداع شخصي عن إبـداع آخــر ؛ ولا يعني الترتيب التتابعي للألفـاظ، إمكــان المُتـكلم القيـام بعمليـة حسـابية تُزاوج بين اللغظ والمعنى وإلا لما وُجدتْ فْ في اللغة العربية ظواهر الإيجاز

 وأمر "النظم"/ في أنه ليس شيئا غير توخي معني النحو فيما بين الكلـمب، وأنك ترتب المعاني أولا في نفسك، ثم تحذو علـى ترتيبـها الألفـاظ في نطقك، وأنا لو فرضنا أن تخلو الألفاظ من المعاني، لم يتصور أن يجـبـ
 "اللفظ" قد أبوا إلا أن يجعلو| "النظم" في الألفاظ. ترى الرجل ملـو منهم يرى ويعلم أن الإنسان لا يستطيع أن يجيء بالألفاظ مرتبة إلا من بعد أن يفكر



(1) المصدر نفسه، رضا، ص.


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$

نفسه، واعتبر حال من يسمع منه. وسـبب ذلـك قصـر الـهمـة، وضـعف العناية، وترك النظر، والأنس بالتقليد. وما يغني وضوح الد لاللة وله مع من لا


جفنه؟《)

๕ ) الجهة القصدية في الإعراب :
لنتأمل الأمثلة:
ـ قتل زيدٌ الخارجيَّ.

- زيدٌ قتلَ الْخارجيَّ. ـ قتلَ النخارجيَّ زيد".

 لُُغير وظيفته إلى مبتدأ (تقليم لا على نية التأخير)

 التأخير أو التقديم لا على نية التأخير) .






## ذو القعــــة

مجلة مجمع اللّغة العربية
على الشبكة العالمية

الفاعل والمغعول: "كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لـهمr، وهم بيبانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم"، ولم يذكر في ذلك مثالا.




 النخارجيَّزيد". ولا يقول: "قتل زيدُ النخارجيَّ"، لأنه يعلم أن أن ليس للنانس

 إليه متى يكون، وقوع القتل بالخارجي المفســـد، وأنهـم قــد كفــوا شـره

وتخلصوا منه")
تحدث الجرجاني عن الخبر بالمعنى اللغوي العادي لا النحوي، لأنـه
 يستعمل عبارة "أراد مُريد الإخبار بذلك" للدلالة علـى مُنـتـج الكـلاملام، ثم

 الجرجاني.
يغلب جانب التركيب على وصف النحاة للنجمل مما يـدفع إلى التنبيـه
 العام في هذا المجال؛ وكانت النتيجة أن تحدث عن سـيبويه الــذي أشـار


 على الشبكة العالمية
$\qquad$

إلى القصد الكاملامي رغم أنه لم يذكر مثالا لما أشار إليه، ثم عن النحاة في



 المتكلم ونية المستمع، فالمتكلم "يقول... و لا يقول ... لأنه يعلم أنه النه ليس للناس في أن يعلمو ا...<؛ ؛ إذن ليس مُهما عند الناس أن يطلعو اعلـى مـن قتل الخارجي بقدر ما هو مُهم عندهم أن يموت لأنه عاث فسادا فيهم. إن اختالف البناء النحوي يقود إلى اختلافف جانب الد لالة حيث القصد


 ويعني الناس من شأن هذا الثتلل، طرافته وموضع الندرة فيه، وبُعده كــان
 به، ولكن من حيث كان واقعا من الذي وقع منه.
فهذا جيّد بالغ، إلا أن الشأن في أنه ينغني أن يعرف في كل شيء قــدِّم


لنتأمل الآن المثال :
ــ هوَ يعطِي الجزيلَ.


## ذ ذو القعـــدة



مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

شكل البِان منطق اللغة مما دفـع بـالعرب إلى الـتغكير بـه، فاشـتغلوا باللغة كثير اً لفهم النصص القرآني بوسائل مُتعددة أهمهـا البيان. . ولنتقُل مثال
 للنواقع؟

لا تملك اللغة وظيفة تمشيلية فقط، وإنما هي قصدية ؛ وستكون النتيجة أن مثال (هوَ يعطِي الجزيل) وإن انطفأ منـه الجانـبِ البيـاني، فإنـه قابـل
 البياني والكالام غير البياني.
كان هدف الاقتضاء") عند القدماء هو الوصول إلى أحكــام الشـريعة، ، ثم استثمرته الدراسات الحديثة منطقيا وفلسفيا ولسـانيا لإظهـار كيـف ألن المعنى الأول يُبنى على المعنى الثاني؛ هنا بالضّ الضبط، نُنوه بأعمال القــدماء
 [.... نغس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه، نحو أنّا نعلم أن ليس


 هذا التول صراحة مصطلح التعريض ومصطاح الاقتضاء) (Y) ؛ فالاقتضـاء

(1) الاقتضاء في معناه البسيط، أن نقول في جمل التقديم والتأخير مثلا: زيد أقلع عن




مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$

يُعطي الجزيل، وتكون الإضافة الجديدة هي إبراز فعل العطاء من خــلال إبراز الفاعل، فيتضح الفرق بين هذا المثال ومثال: ـ يُعطِي الجزيلَ.



 يجعل الاقتضاء يفرض سيرورة التواصل، ، ثم يتنقل المثال (يُعطِي الجزيل)
 يعطِي الجزيل)
ويُؤكد هذا العرض المبسط للاقتضـاء في مثــال (مـوَ يعطِي الجزيــلـي) كيف أن الجرجاني كان حاذقا يُراعي المو اقف التخاطبية خُصوصا في باب التقديم والتأخير .
ويُمكن تطبيق الجانب القصدي على المثـل (هـوَ يعطِي الجزيـلـر) ،



 كان فُلان يُعطي الجزيل، فذلك تعريض في الاستعمال يُعُهم منه أن الآَخر
(1) الاستلز ام في معناه البسيط أن نقول: كثير الرماد كناية عن الكرم أو تستلزم صفة الكرم.
(Y) التعريض في معناه البسيط أن نقول: فالان رجل ذكي لا يفهم شيئا في معرض أنه بليد.


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
[غير الممدوح] لا يُعطي شيئا؛ وأيضا لن نسسى قراءة العتاب" (1) ما دام أن
 إذا كان فالان يُعطي الجزيل لِمَ لا تُعطه أنت

 الوصف؛ وقبل ذلك، يجب إثارة الحديث قليلا عن الأصل في التـــديم والتأخير.

إن جُمل التقديم والتأخير هي جمل مُحو لة عن الأصـل حسـب وُروده في النظرية العاملية، يقول ابن مالك:





## 



## 

(1) العتاب في معناه البسيط أن نقول: ألم تشارك في هذه الندوة؟ التي هي عتاب يقال في معرض عدم مشاركته.

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

ذو القعــدة
$\qquad$




تُظهر أبيات النقطة الأولى أحقية تقديم الفاعل في الأصل قبل المفـــول لا


 الثالثة كيف أن الأصل في المبتدأ هو الابتداء وفي الخبر هو التأخير.






 (1) ابن مالك (محمد بن عبد الش)، متن الألفية، دار المعرةة، الدار البيضاء،







مهجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

الجمهلة بيان جنس ما تناولـه الإعطـاء، لا الإعطـاء في نغســه، ولم يكـن كلامك مع من نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوان الوجوه، بل مع من من أثبت له إعطاء، إلا أنه لم يثبت إعطاء الدن إنانير . فاعرف ذلك، فإنـه أصـل كبير عظيم النفع"(1)





 وليس الفاعل هو المبتدأ.
تتضمن جملة (يُعطي الجزيل)، من جهـة النحـو، الأصـل الالغعـل +

 لكن توظيف التصد في مثال (هوَ يعطِي الجزيل) يعطي:
(1) الجرجاني (عبد القاهر)، دلاثل الإعجاز، (شاكر)، مصدر مذكور، ص. 100 /



 (التأخير، فتتغير الوظائف ثم نتّلِل من الجملة الفعلية (يُعطي الجزيل) إلى الجملة الاسمية (هو يُططي الجزيل).

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية
$\qquad$
[هــو] فاعـل مُقــدم اسـتدعاه القصـــد (المناسـبة) وهــو تأكيـد الفعــل
 للفاعل، ، فإن الكلام يُيد المدح المدح

 [الجزيل] مغعول به منصوب لا يكتمل السياق الككلامي دونه، وقد أتى أتى لإبراز هوية: ماذا يفعل ؟ ومن يفعل؟ حيث الِيث يتعلق الأمر بالجزيل لا شيء آخر غيره، فنحصل على التحويل التصدي الكحلامي للمنـال (هـوَ يعطِي الجزيل): [الفاعل + الفعل + المفعون]
ويُمكن الاستعانة بالتقدير للاستفادة مـن الفُـرص الـتـي تُقـدمهـا جهـة
القصد بطرق نُحصي بعضها:

 الأصل "لا تُحسنُ هذا".

 أكر تُهُه".

- إظهار العلاقة بين الجملة الخُصوصية وصيغة من صيغ معناها: فتقول قوله تعالى:
. 12 : وصيغة المعنى: أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليّ؟.

ذو القعــة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

ه ) تر كيب :
تتضح جهة النحو وفروعها في هذا الجلول:


ونضيف إلى المحلية جهة القصد:

## المحالية:

- الفرع التقديري: تغير كان من المفروض أن يظهر لولا موانع.
- الفرع المحلي العادي: تغير اعتباري بسبب العامل.
- فرع تقدير المحخوف: يكون بـإعراب الجملـة بحضـور التقـدير الـــي استعاد المحذوف.
- الجهة المجازية: يكون المعنى الأول في محل المعنى الثاني. - جهة القصل : يكون المعنى المباشر في محل معنى التصد.

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

ذو القعــدة حب؟اهـ
$\qquad$
ثم نحصل على :
( ) جهة النحو التي تتضمن الفـرع اللفظـي والنـرع التقـديري والنـرع المحلي (العادي) وفرع تقدير المحذوف. المـي المـرع
Y Y المحالية التي تتضمن النــرع التعـديري والفـرع المحالـي (العـادي) وفرع تقدير المحذوف والجهة المجازية والجهة التصلية.
ץ) التوليـد المعنـوي الــني يتضــمن الجهـة المـجازيـة (الوصـول إلى المعنى) والجهة القصدية (الوصول إلى القصد). 7) خلاصة :

تكمن فائدة ترابط جهات الإعـراب في الـدمج بـين العامليـة النحويـة (علم النحو ) والتوليد المعنوي (البلاغي والتصدي) من خلال اللا المحليـة، ،
 انطلاقا من التأطير النقدي؛ فنـحن نرى كيف أن علماءنــا الأفاضـل كــانـوا يلر سـون شـواهد اللغـة العربيـة وأمثلتـها مـن جهـات النـات مختلفـة ؛ فمنـهـم


 بوتقة واحدة هو مجال النقد اللذي يتناول الأجناس الأدبية المختلفة تناو لا

 العربية أن تدخل في تركيبة تكاملية تهلـف إلى التصـدي للمعـنـى البسـيط والمعقد بعد تأمل بنائه.

الٌ
ذو القعــدة


مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

ووجهت هذه المقالة عناية القارئ إلى تكامل علوم العربية التي تشـكل

 الجهات المتعددة، التي تعرض لها هذا البحث المتواضـيع، لبـنـات نسـق
 البحث أشياء أخرى تساعد على استكمال بناء النــــق في علـوم العربيـة، مثل:

+ القارئ والقراءة في النقد العربي القديم؛ + الإبداع في التراث العربي؛ + +... الخ؛


## مكتبة المقالة :

- ابن جني (أبو الفتح عثمان)، الخصصائص، تحقيـقـ، محمــل علـي

الأول، 1917.
- ابن جني (أبو الفتح عثمان)، اللمع في العربيـة، تحقيـق، حامــ المـؤمن، مكتبـة النـوضـة العربيـة، الطبعـة الثانيـة، بـيروت

$$
\text { ، ص. } 1910 .
$$

- ابن مالك (محمد بن عبد الله)، متن الألفية، دار المعرفة، الـدار البيضاء، المغربا •• . .
- التو حيدي (أبـو حيـان علـي بـن محمــ بـن العبـاس)، الإمتـاع




- الجرجاني (عبد القاهر)، دلائل الإعجاز ، تعليق، محمود محمد


الجرجاني (عبد التاهر)، دلائل الإعجاز، تصحيح، السيد محمد رضا، دار المعرفة، بيروت، لبنان 19^Y.

- الجرجـاني (عبـد القـاهر)، دلائـل الإعجـاز، تحقيـقى، محمــ



## 

## 



مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

جهامي (جـيرار)، الإشـكالية اللغويـة في الفلسـغة العربيـة، دار المشرق، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان ع199.

حسان (تمام)، اللغة العربية معناها ومبناهـا، دار الثقافـة، الـدار البيضاء I Y. Y.

الحمهـالاوي (أحمــد)، شـذا العـرف في فـن الصــرف، المكتبـة العلمية، بيروت لبنان (دون تاريخ) .

السكاكي (سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بـن محمــ بن علي)، مغتاح العلوم، ضـبط وتعليـق، نعـيم زرزور، الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان 191 1.

اللسامرائي (فاضل صــالح)، الجملـة العربيـة والمعـنى، دار ابـن حزم، الطبعة الأولى ....
سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان)، الكتاب، تحقيق، عبد السلام محمد هارون، مطبعة المدني، الطبعة الثالثة، القاهرة 19^1. - الفارسي (أبو علي)، كتاب الشـعر، أو شـرح الأبيـات المشـكلة
 مطبعة المدني، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، القاهرة 1911. - الفيومي (أحمد بن محمد)، المصـباح المـنير في غريـب الشــرح الكبير للرافعي، دار الفكر، الجزء الأولن.
-قباوة (فخر اللدين)، إعراب الجمل وأشــباه الجمـل ، دار الآفـاق الجديدة، الطبعة الثانية، بيروت 191.

مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

$\qquad$

- قباوة (فخر اللين)، تحاليل النص النحوي..منـهج ونمـوذج، دار الفكر دمشق، دار الفكـر المعاصـر، الطبعـة النصـة الأولى، بـيروت $.199 V$
-قبـاوة (فخـر الــدين)، المـورد النحـوي، دار الفكــر، الطبعـة الخامسة، دمشق 199 الـدر
 محمد الحبيب بن الخوجــة، دار الغـرب الإسـاملامي، الطبعـة الثالثة.


- المعيوف (علي بن معيوف بن عبد العزيـز )، رسـالة (دكتـوراه):




المجلات :

- صناعة المعنى وتأويل النص، مجلد ^ (سلسلة الندوات)، أعمال


- مجلة، التواصل اللساني، المجلد الرابع، العـدد الثـنـي سـبتمبر . 1997
- مجلة، فكر ونقد، العدد IV ، السنة الثانية، مارس 1999.


## ذو التعـــة



مجلة مجمع اللّغة العربية على الشبكة العالمية

