# 家 

تألبيت

مصطنى أمين عيالجارم<br>الـفتّشبوزارةالمعارفبصر<br>المقتّثبوزارةالمعارفبهصر

طبعة جديلةمصححةملوـنة

## (20) Nan 


تألين

$$
\begin{aligned}
& \text { مصطنى أمين. } \\
& \text { عيالجارم } \\
& \text { المتثشوزارةالمسارنبيصر } \\
& \text { المفتثبوزارةالمعارفبمصر }
\end{aligned}
$$

طبعةجديدةمصححةملونة



جمعية شودهري محمد علي الخيرية.(مسجّلة)
ZZ-3، اوورسيز بنكلوزجلستان جوهر، كراتشي، باكستان. الهاتف

الفاكس : al-bushra@cyber.net.pk :البريد الإلكتروني www.ibnabbasaisha.edu.pk الموقع على الإنترنت :

يطلب مـن : مكتبة البشريُ،كایق- 2196170-321-92 مكتبة الحر مين، ،اُرووبازار،لاورـ-4399313-321-92+ المصصباح، 14 أرووبازارلا ابور_7223210-7124656-042-1

وأيضاً يو جد عند جميع المكتبات المشهورة

مقدمة الناشر

حمدأ لمن نظم جواهر البلاغة بأسلاك البيان، وألمم كل بليغ لمقتضى الحال والشأن، وخصّ
 الكتاب المعجم بتحدّيه مصاقع بلغاء الأعراب، وأعطاه بككمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب، ومنحه الأسلوب الحكيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه جواهر البلاغة الذين نظموا الأدب البديع في عقود الإعحاز والإطناب. وإن مكتبة البشرى من صميم أهدافها طبع الكتب الدراسية طبق متطلبات العصر كتابة وطباعة وإخراجأ، فقد
 أفضل حلة وأحسن طباعة، فالآن نقدم للقراء الفضلاء هذا الكتاب الفريد في بابه نعني به البلاغة الواضــــــــة راجين من الله أن يتقبله منا.

## منهج عملنا في هذا الكتاب:

وإليك أيها القارئ منهجنا في هذا الكتاب:
بذلنا بمهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية.
وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم، وتقسيم النصوص إلى الفقرات ليسهل فهمها. وزدنا عناوين المباحث على رؤوس الصفحات.
وقمنا بتجلية سائر العناوين والنصوص القر آنية وأقوال البي رئي
 شكّلنا ما يلتبس أو يُستشكل على إخوانيا الطلبة.

وختاما هذا جهدنا بين أيديكم فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده، وإن كان غير ذلك فالمطأ لا يخلو منه بشر، والمحد للّه بدايةُ ونهايةً
مكتبة البشرى

كراتشي، باكستان

معّلِّمة
الفصاحة - البلاغة - الأسلوبب
الفصاحة: الظهور والبيان، تقول: أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضحح المعى، سهل اللفظ، جيّد السَّبك، ولفذا وجب أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي، بينة في معناها، مفهومة عَذبة سلسة، وإنما تكون الكلمة كذللك إذا كانت مألوفة الاستعمال بين الناهين من اللكتاب والشعراء؛ لأفا لم تتداوها ألسنتهم، و لم تَجرِ بها أقلامهم !إلا لمكاها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت المودة وصفات الجمال. والذوق اللمليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وساسستها، وتمييز ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستكراه؛ لأن الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل، وينفر من أصوات البُوم والغربان، ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحُروف، ألا ترى أن كلمتَي "المُزنة" و"اللدِّيمة" للسَّحابة الممطرة، كلتاها سهلة عذبة يسكن إليها السمع، بخلاف كلمة "البُعاق" اليتي يي معناهما؛ فإفنا قبيحة تصكّ الآذانَ، وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدر كه بذوقك. 1- ويشترط في فصاحة التركيب - فوق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتها - أن يسلم من ضعف التأليف، وهو خروج اللكام عن قواعد اللغة المطردة كرجوع الضمير على متأخر لفظا

القياس الصرفي: نقول المتبي:
 غير فصيح؛ لأنه اشتمل على كلمتين غير جارتين على القياس الصرفي، وهما حالل ويكلل، فإن القياس حال ويكل بالإدغام. متنافرة الحروف: تنافر الحروف: وصف في الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان، ولا ضابط لمعرفة الثقل والصعوبة سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر في كلام البلغاء وممار سة أسالييهم.

مِنَ النّاسِ أبقى مُجْدُهُ الدَّهرَ مُطِمِا ولو أنّ مَجذاًا أُخلَدَ الدهر واحلًا فإن الضمير في "محده" راجع !لى "مطعما" وهو متأخر في اللفظ كما ترى، وفي الرتبة؛ لأنه مفعول به، فالبيت غير فصيح.
Y ثقلَها على السمع، وصعوبة أدائها باللسان، كقول الشاعر :

قيل: إن هذا البيت لا يتهيّأ لأحد أن يُنشده ثلاث مرات متواليات دون أن يَتتعتع؛ لأن اجتماع كلماته وقرب مخارج حروفها يحدثان ثقالا ظاهرا، مع أن كل كلمة منه لو أحخذت و حدها ما كانت مستكرهة ولا ثقيلة.

ب- ويجب أن يسلم التركيب من التعقيد اللفظي، وهو أن يكون الكام خحفي الدلالة على المعن المراد بسبب تأخير الكلمات، أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو بالفصل بين الكلمات اليت يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، فإذا قلت: "ما قرأ إلا واحدا مححدٌ مع كتابا أخحيه" كان هذا الكالم غير فصيح لضعف تأليفه؛ إذ أصله "ما قرأ محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا"، فقُدّمت الصفة على الموصوف، وفصل بين المتلازمين، وهما أداة الاستثناء والمستثن، و(المضاف والمضاف إليه، ويشبه ذلك قول أبي الطّيب المتني:
 الماهلية و • 7 في الإسلام، وتوفي سنة عههــــ مطعما: هو مطعم بن عدي أحد رؤساء المشر كين، و كان يذبّ عن البني
 ولا يعرف قائله، ولعله مصنوع. أن يتتعتع: تَتَعَعَ في الكالام: تردد فيه من حصر أو عيّ. أبي الطيب المتني: هو أحمد بن الحسين الشاعر الطائر الصيت، كان من المطلعين على غريب اللغة، وشعره غاية في البودة، يمتاز بالمكمة

 والوضع الصحيح أن يقول: كيف يكون آدم أبا البرية، وأبوك محمد، وأنت الثقلان؟ يعن أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل والكمال، فقد فصل بين المبتدأ والخبر وهما "أبوك عحمد"، وقدّم الخبر على المبتدأ تقديما قد يدعو إلى اللبس في قوله "والثقلان أنت"، على أنه بعد هذا التعسف لم يسلم كالامه من سُخف وهذر. ؟ - ويجب أن يسلم التر كيب من التعقيد المعنوي، وهو أن يعمد المتكلِّم إلى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده، فيضطرب التعبير ويلتبس الأمر على السامع، مثال ذلك أن كلمة "اللسان" تطلق أحيانا ويراد هـا اللغة، قال تعالى: استعمال صحيح فصيح، فإذا استعمل إنسان هذه الكلمة في الجاسوس، وقال: "بثّ الماكم ألسنته في المدينة" كان مخطئا، و كان في كالمه تعقيد معنوي، ومن ذلك قول امرئ القيس في وصف فرس:
 اللخيفانة في الأصل الجرادة، ويريد هنا هنا الفرس الخفيفة، وهذا لا بأس به وإن كان تشبيه الفرس بابلجرادة لا يخلو من ضعف، أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسَعفِ النخل يُغطي وجهها، فغير مقبول؛ لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذا غَطّى العينين لم تكن الفرس كريمة و لم تكن خحيفة، ومن التعقيد المعنوي قول أبي عام:

والثقلان: الثقلان: الإنس والبحن، والبيت من قصيدة طويلة في ملح شجاع بن محمد الطائي. امرئ القيس: هو رأس شعراء الملاهلية وقائدهم إلى الانتنان في أبواب الشُعر وضروبه، ولد سنة . . وآباؤه من أشراف كندة وملو كها، وتوفي سنة •^ ق هــه، وله المعلقة المشهورة. الروع: الفزع. سعف: جمع سعفة، وهي غصن النخل. أبي تحام: هو حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور؛


جَذْبتُ نَداهُ غدوة اللَّبتِ جذبةً فريعَاً بين أيدي القصائد
فإنه ما سكت حتي جعل كرم ممدو حه يخر صريعا، وهذا من أقبح الكالام. أما البلاغة: فهي تأدية المعن الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خلاب، مع

ملاعمة كل كالام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاصِ الذين يخاطبون. فليست البلاغة قبل كل شيء إلا فنّا من الفنون يعتمد على صفاء الاستعداد الفطري ودقة إدراك الجمال، وتبيّن الفروق الخفية بين صنوف الأساليب، وللمرانة يد لا تُجحد في تكوين الذوق الفني، وتنشيط المواهب الفاترة، ولا بد للطالب- إلى جانب ذلك - من قراءة طرائف الأدب، والتَملُؤُ من نَميره الفياض، ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينها، وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه

إلى الحكم بحسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعذّه قبيحا.
وليس هناك من فرق بين البليغ والرَّسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكالام، وذلك يشاكل بين المرئي من الألوان والأشكال، أما في غير ذلك فهما سواء، فالرسام إذا همّ برسم صورة فكّر في الألوان الملائمة هلا، ثُ يُ تأليف هذه الألوان بكيث تختلب الأبصار وتُثير الوجدان، والبليغ إذا أراد أن ينشئ قصيدة أو مقالة أو خطبة فكّر في أجزائها، ثم دعا إليه من الألفاظ والأساليب أخغّها على

اللهمع، وأكثرها اتصالا بموضوعه، ثم أقواها أثرا في نفوس سامعيه وأروعها جمالا. فعناصر البلاغة إذاً لفظ ومعنى، وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا، ثم دقة في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته، وحال السامعين والنزعة النفسية التي تتملّكهم وتسيطر على نفوسهم، فربّ كلمة حسنت في موطن، ثم كانت نابية مستكرَهة في غيره، وقديما كره الأدباء كلمة "أيضا"، وعدّوها من ألفاظ العلماء فلم تجر هـا أقلامهم في شعر أو نثر حت ظهر بينهم من قال:

نداه: الندى: المود. فنخر صريعا: سقط على الأرض. ورقاء: الحمامة في لوها بيا بياض إلى سواد. هتوف: كثيرة الصياح. شجو: المم والـزن. صدحت: "الصدح" رفع الصوت بالغناء. فنن: الغصن.



 فوضع "أيضا" في مكان لا يتطلب سواها ولا يتقبل غيرها، و كان لها من الروعة والحسن في نغس الأديب ما يعجز عنها البيان. وربّ كلام كان في نفسه حسنا خلّابا حت إذا جاء في غير مكانه، وسقط في غير مسقطه، خرج عن حد البلاغة، و كان غرضا لسههام الناقدين. ومن أمثلة ذلك قول المتبي لكافور الإخشيدي في أول قصيدة مدحه ها:
كفى بكَ داءً أن نرى الموت شافيا وحسبُ ألمنايا أن يُنَّ أمانيا وقوله في مدحه:

ومَا طَرَي لكّا رَأيتُكَ بِدعَةٍ قال الواحِديُّ: هذا البيت يشبه الاستهزاء، فإنه يقول: طربت عند رؤيتك كما يطرب الإنسان لرؤية المضحكات. قال ابن جني: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له: مَا زدت على أن جعلت

إلفا: الإلف: الأليف. أرّقّها: الأرق: السهر، وأرّقها: أسهرها. بالجوى: الجوى: الحرقة وشدة الوجد.


 المنايا: جمع منية، وهي الموت. أمانيا: جمع أمنية، وهي الشيء الذي تمي تـمناه، يخاطب أبو الطيب الطيب نفسه ويقول: كفاك داء رؤيتك الموت شافيا لك، وكفى المنية أن تكون شيئا تتمناه. الواحدي: مفسر عالم بالأدب، مولله ورفاته بنيسابور، وكتبه: البسيط والوسيط والوجيز في التفسير مخطوطة، وشر حه لديوان المتني مطبوع، توفي سنة
 "الخصائص في اللغة"، و كان المُتبي يقول: ابن جني أعرف بشعري مين.

الر جل قردا، فضحكك. ونرى أن المتني كان يغلي صلره حقدا على كافور، وعلى الأيام اليت ألبأته إلى مدحه، فكانت تفرّ من لسانه كلمات لا يستطيع احتباسها، وقديما زلّ الشعراء لمعى أو كلمة نفّرت سامعيهم' فأخرجت كلامهمم عن حدّ البلاغة، فقد حكوا أن أبا النجم دخل على هشام بن عبد الملك وأنشده:


و كان هشام أحول فأمر بحبسه.
ومدح جرير عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها:
أتصحو أم فؤادك غير صاح
فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له: بل فؤادك أنت. ونعى علماء الأدب على البُحتُري أن يبدأ قصيدة ينشدها أمام ممدو حه بقوله: لَكَ الوَيل مِن كِيلٍ تقاصَرَ آخِرُه

وعابواعن المتبني قوله يي رثاء أمِّ سيف الدولة:


أبا النجم: هو الفضل بن قدامة، وهو من رجال الإسلام والفحول المتقدمين، في الطبقة الأولى منهمب، وله مع هشام بن
 بعينه خَوَل، وهو ظهور البياض في مؤخر العين، ويكون السواد من قبل الماق. جرير: هو ابن عطية التميمي، أحد
 الشعر، وتوفي سنة • (اهـــ. البحتري: شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية، سئل أبو العلاء المعري: من ون أشعر الثلالة، أبو تمام أم البحتري أم المتبي؟ نقال: أبو تمام والمتبني حكيمان، وإنما الشاعر البحتري. وركانت
 علي بن عبد الله بن حمدان، كان ملكا على حلب، و كان أديبا شاعرا بعيدا محبا بلميد الشعر شديد الاهتزاز له، قيل: لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء، وقد انقطع المتني إليه وخصه . مدائحه. و كانت ولادته سنة ب . صلاة: الصلاة: الرحمة، حنو ط: طيب يخلط للميت. يدعو لها بأن تكون رحمة الله لما بمنزلة الحنوط للميت.

قال ابن و'كيع: إن وصفه أمّ الملك بجمال الو جه غير مختار. وي الحقّ أن المتبني كان جريئا في محاطبة الملوك، ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأنا في هذا الشذذوذ، إذن لا بدّ للبليغ أولا من التفكير في المعاني اليّ بحيش في نفسه، وهذه يجب أن تكون صادقة ذات قيمة وقوة، يظهر فيها أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق في تنسيق المعالي وحسن ترتيبها، فإذا تح له ذلك عمدا إلى الألفاظ الواضحة المؤثرة الملائمة، فألف بينها تأليفا يكسبها جمالا وقوة، فالبلاغة ليست في اللفظ وحده، وليست في المعى وحده، ولكنها أثر لازم لسلامة تألف هذين

وحسن انسـجامهما.
بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعن المصو غ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكالام، وأفعل في نفوس سامعيه، وأنواع الأساليب ثلاكة: - الأسلوب العلمي: هو أهدأ الأساليب، وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشِّعري؛ لأنه يخاطب العقل، ويناجي الفكر، ويشرح الحقائق العلمية الكي لا تخلو من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال، وقوته في سطوع بيانه ورصانة حُجَجه، وجماله في سهولة عباراته، وسلامة اللذوق في اختيار كلماته،

وحسنِ تقريره المعى في الأفهام من أقرب وجوه الكالام. فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريكة في معناهـا المالية من الاشتراك، وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء، حتى تكون ثوبا شفًا للمعىن المقصود، وحت لا تصبح مثارا للظنون، وبحالا للتو جيه والتأويل. ويحسن التنحِّي عن المحاز ومحسِّنات البديع في هذا الأسلوب، إلا ما يجيء من ذلك عفوا، من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته، أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام ابن وكيع: شاعر بعيد، أهله من بغداد، ولد ي تنيس بمصر، وتوفي هـا سنة rarهـــ، وله ديوان شعر.

ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك أمثلة لمذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك بحري جميعها على
هذا النحو من الأساليب.
ץ- الأسلوب الأدبي:

والجمال أبرزُ صفاته، وأظهر مميِّزاته، ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع، وتصوير دقيق، وتلمُّس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب الخسوس، وإظهار المسوس في صورة المعنوي.
 وتُسبب رعدة وقُشَعْرِيرة، حتى إذا فرغت نوبَتها تَصبّبَ البِسم عَرَقا، ولكنه يُصوّرها كا كما ترا تراها فيا في الأبيات الآتية:
 بذلَتُ لَها المَطَارف والحَشَايَا


 ويصدُقُ وعدُهَا والصِّدقُ شرّ شِّ وزائريّ: "الواو" واو ربّ أي ربّ زائرة لي، يريد هِذه الزائرة الحمّى، وكانت تأته ليلا. يقول: كأها فتاة فهي




 شر؛ لأفا تصدق فيما يضر.

أَبْنتَ الدَّهر عِندِي كلُّ بنتٍ وصَلتِ أَنتِ من الزِّحام
والغيوم لا يراها ابن الحياط كما يراها العالم بخارا متراكما يحول إلى ماء إذا صادف في الجوّ طبقة
باردة ولكنه يراها:

منَ العدل في كلّ أرضي صلاحا
بصوبِ الرِّهام أَجَادَ الكفاحا
ويُشرعُ بالوَبل فيه الرِّماحا
فأثنخَن بالضرب فـر البراحا
فَتَعجَبُ منهن خُرساً

كأن الغيومَ إذا قاتل الممحل فيها الغَمامُ يُقَطِسُ بالطّلِّ فيه السِّهامَ وسلَّ عَليهِ سُيوفَ البرُوقِ تُرَى أَلسُنَ النور تُثني علَيه وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم، ويتلمَّس ها من خياله أسبابا تُثبت دعواه الأدبية وتقوي الغرض الذي ينشده، فكَلَف البدر الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه من جبال

وقيعان جافّة - كما يقول العلماء - لأن المَعرِّي يرى لذلك سببا آخر فيقول في الرثّاء:
 أبنت الدهر إخ: يريد بــ"بنت الدهر" الحمى، وبنات الدهر شدائده، يقول للحمى: عندي كل نوع من أنواع الشدائد، فكيف لم يمنعك ازدحامهن من الوصول إلي؟ ابن الحياط: ابن المياط شاعر من أهل دمشق، طاف
 تسوم إخ: "تسوم من العدل في كل أرض صلاحاً"، أي تولى كل أرض صلاحاً بالخصب والنماء. الخل: الجدب، وهو انقطاع المطر ويس الأرض من الكلأ. بصوب: الصوب: نزول المطر. الرهام: جمع رهمه، وهي المطر الضعيف الدائم. الكفاحا: الكفاح: القتال والمدافعة. يقرطس: القرطاس: الغرض أو الهدف، ويقال: قرطسَ الرامي إذا ألصاب القرطاس أي الغرض، فهو يقول: إن الغمام يسدد السهام إلى الملل فيقضى عليه، ومعنى يشرع الرماح: يسلددها، بالوبل: المطر الشديد، الضخم القطر الفر فأثخن: "أثنخن بالضرب فيه الجراح": بالغ اللجراحة فيه. النور: الزهر. المعري: هو أبو العلاء المعري اللغوي الفيلسوف الشاعر المشهور، ولد بالمعرة وهي بلد صغير بالشام، وعمي من الجدرى وهو في الرابعة من عمره، وتوين بالمعرة سنة 9 § \& هـــ. كلفة: حمرة كدرة تعلو الو جه.

ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة، فقول المتبني:

غير بليغ؛ لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته، فيقول ها: قِفي لأنظرلكِ نظرةً أخرى تردّ إليّ
مهجتي وتُحييها، فإن فعلتِ كانتِ النظرة غرما لِما أتلفته النظرة الأولى. فانظر كيف عانينا طويلا في شرح هذا الكالام الموجز الذي سبّب ما فيه من حذف وسوء تأليف شدة خفائه وبعده عن الأذهان، مع أن معناه جميل بديع، وفكرته قوية مؤيدة بالدليل. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب، فاقرأ قول المتبني في الرثاء:
 ثم اقرأ قول ابن المعنز:
قد ذَهبَ الناسُ وماتَ الكمال وصَ وَرفُ الدَّهر: أين الر جال؟ هذا أبؤ العَّبّاس في نَعْشه بتد أن الأسلوب الأول هادئ مطمئن، وأن الثاني شديد المرّة عظيم القّوّة، وربعا كانت هاية قوته في قوله: "وصاح صرف الدهر: أين الرجال" ثم في قوله: "قوموا انظروا كيف تسير الجبال". وجملة القول: إن هذا الأسلوب يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال، ثم واضحا قويا، ويظن الناشؤون في صناعة الأدب أنه كلما كثر البحاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، وهذا خطأ بيّن، فإنه لا يذهب بيمال هنا ها الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يُفسده شرّ من تعمّد الصناعة، ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشاعر:
 تَغرم: غرم ما أتلفه لزمه أداؤه، و"تغرم" جواب "قفي" وفاعله "الأولى"، و"من اللحظ" بيان لــــئلأؤلى"، و"مهجتي"




هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفني هما موطنا هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر،
وفيهما يبلغ قنة الفن وابلمال.
ب- الأسلوب الخطابي:
هنا تبرز قوة المعاين والألفاظ، وقوة الحجة والبرهان، وقوة العقل النصيب، وهنا يتحدث الحطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم، ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه شأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قرارة النفوس، ومما يزيد في تأثير هذا الأسلوب منزلة الخطيب في نفوس سامعيه وقوة عارضته، وسطوع حجته، ونبرات صوته، وحسن إلقائه، ومحكم إشارته. ومن أظهر مميزات هذا الأسلوب التكرار، واستعمال المترادفات، وضرب الأمثال، واختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين، ويحسن فيه أن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام، ومن تعحب إلى استنكار، وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس، ومن خير الأمثلة لذذا الأسلوب خحطبة

علي بن أبي طالب نِّنّه لما أغار سُفيانُ بنُ عوف الأسدي على الأنبار، وقتل عامله عليها:
 مِنكم رجالا صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فينزع حِحجلَها وقُلَهِا ورِعاثَها، ثمَ انصرفوا وافِرِين، ما نال رجالِ منهم كَلمُ، ولا أرِيق هم دم، فلو أن رجلا مسلما مات من بعد هذا أسفا، ما كان به ملوما، بل كان عندي جديرا. علي بن أبي طالب: هو رابع الخلفاء الراشدين، وأحد السابقين إلى الإسلام، وابن عم رسول الله اشتهر ببلاغته وشحاعته، توفي سنة • ع هــي
 الأنبار: بلدة على الشاطئ الشرقي للفرات. حسان البكري: هو عامل علي
 قلبها: القلب بالضم: السوار. رعائها: الرعاث: ججع رعثة، القرط. وافرين: تامين على كثرقمّم لم ينقص عددهم. كلم: الككم - بالفتح - البرح.

فو اعجبا من جل هؤ لاء يُ باطلهـم وفَشَلِكم عن حقكمَ فقبحا لكم حين صِرتح غَرَضا يرمى، يغار عليكم ولا تُغيرون، وتُغزون ولا تغزون، ويُعصى اللهُ وترضون". فانظر كيف تدر ج ابن أبي طالب في إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القمّة، فإنه أخحرهـم بغزو الأنبار أولا، ثم بقتل عامله، وأن ذلك لم يكفِ سفيان بن عوف، فأغمد سيوفه في نحور كثير من

ربالهم وأهليهم.
ثَ تو جه في الفقرة الثانية إلى مكان الحمية فيهمه ومثار العزيمة والنخوة من نفس كل عربي كري؟، ألا وهو المرأة، فإن العرب تبذل أرواحها رخيصة في الذود عنها، والدفاع عن خِحرها. فقال: إفـم

استباحوا حِحماها، وانصرفوا آمنين.
وي الفقرة الثالثة أظهر اللدهش والحيرة من تسكك أعدائه بالباطل ومناصرته، وفشلِ قومه عن الحق
و خذلانه، ثح بلغ الغيظ منه مبلغه فعيّرهم بالجبن والخَوَر.
هذا مثال من أمثلة الأسلوب الخطلبي، نكتفي به في هذه العجالة، ونرجو أن نكون قد وُفقنا إلى بيان أسرار البلاغة ي الكالام وأنواع أساليبه، حتى يكون الطالب خبيرا بأفانين القول، ومواطنِ استعمالها وشر ائط تأديتها، والله الموفق.

غرضا: الغرض: ما ينصب ليرمى بالسهام ونحوها. ويعصى الله وترضون: يشير بالعصيان إلى ما كان يفعله جيش معاوية من السلب والنهب والقتل في المسلمين والمعاهدين، وأما رضا أهل العراق هـذا العـا عن قعودهم عن المدافعة؛ إذ لو غضبوا لمموا إلى القتال.

علم البيان
التشبيه
1- أركانه

الأمثلة:
1- قال المعرِّي في المديح:

r- وقال آخر:

أنتَ كاللَّيْثِ في الشَّجَاعةِ والآقـت
r- وقال آخر:

६- وقال آخر:

البحث:
في البيت الأول عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه متالٔلئ الطلعة، فأراد أن يألي له بمثيل تقوى فيه هذه الصفة، وهي الضياء والإشراق، فلم ييد أقوى من الشمس فضاهاه هـا، ولبيان هذه الالضاهاة أتى بــ"الكاف". وي البيت الثاني رأى الشاعر مدورحه متصفا بوصفين: ها الشُجاعة ومصارعة الشدائد، فبحث له عن نظيرين في كل منهما إحدى هاتين الصفتين قوية، فضاهاه بالأسد في الأولى، وبالسيف في الثانية، كيوان: زهل، وهو أعلى الكراكب السيارة. قراع الحطوب: مصارعة الشدائد والتغلب عليها. اللجين: الفضة.

وبيّن هذه المضاهاة بأداة هي "الكاف".
وفي البيت الثالث وجد الشاعر أخحلاق صَديقه دمِثة لطيفة ترتاح لها النفس، فعمل على أن يأتي هلا بنظير تتجلى فيه هذه الصفة وتقوى، فرأى أن نسيم الصباح كذلك، فعقد المماثلة بينهما، وبيّن

هذه المماثلة بالحرف "كأن". وفي البيت الرابع عَمِل الشاعر على أن يجد مشيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء، فرأى أن الفضة الذائبة تتجلى فيها هذه الصفة فماثل بينهما، وبيّن هذه المماثلة بالحرف "كأن". فأنت ترى في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيئا جُعل مثيل شيء في صفة مشتر كة بينهما، وأن اللذي دل على هذه المماثلة أداة هي "الكاف" أو "كأن"، وهذا ما يسمى بـــ"التشبيه"، فقد رأيت أن لا بد له من أر كان أربعة:

1- الشيء الذي يراد تشبيهه، ويسمى بـــ"المشبَّه".
Y - Y والشيء الذّي يُشَبَّه به، ويسمى "المشبَّه به"، وهذان يسميان طرفي التشبيه. rـ به أقوى وأشهر منها في المشبَّه كما رأيت في الأمثلة. ع- ثح أداة التشبيه وهي الكاف و كأن ونحوهما. ولا بد في كل تشبيه من وجود الطرفين، وقد يكون المشبَّه مدذوفا؛ للعلم به، ولكنه يقدَّر في الإعرابب، وهذا التقدير بمثابة وجوده، كما إذا سُئلت: "كيف عليُّب" فقلت: "كالزهرة الذابلة"، فإن "كالزهرة" خبر لمبتدأ عحذو ف، والتقدير: هو كالزهرة الذابلة، وقد يكذف ورجه الشَّبه، وقد تحذف الأداة، كما سيبين لك فيما بعد.

القو اعلد:
(1) التشبيه: بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر، بأداة هي الكاف أو نحوهـا أداة التشبيه: إما اسم، نور شبه ومثل ومماثل وما رادفها، وإما فعل، نوو يشبه ويماثل ويضارع ويكاكي ويشابه، وإما حرف، وهو الكاف و كأن.

ملفوظة أو ملحوظة.
(「) أَر كان التشبيه أربعة، هي:
أ- المشبه.
ب- والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه.
ج- وأداة التشبيه.
د- ورجه الشُبه، ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبَّه به منه في المشبَّه.
النموذج:
قال المعرّي:

ــن وإن كان أَسوَدَ الطَّيلَسان نِ وقَبِ المُحِبٌ في الحفقان
 وسهيلٌ كَوَجنةٍ الحِبّ في اللَّوْ

الإجابة:


التمرين - 1
بيِّن أر كان التشبيه فيما يأي:
1- أنت كالبحر في السَّماحةِ والشَّمــــ عُلُّوًّا والبدر في الإشراقِ
الطيلسان: كساء واسع، يلبسه الحواص من العلماء، وهو من لباس العجمم، جمعه طيالس وطيالسة. سهيل: كوكب، ضوؤه يضرب إلى الحمرة في اهتزاز واضطراب. الحب: اللبيب. الحفقان: الاضطراب. السماحة: أي البود.
 r- كالمُ فلانٍ كاللشَّهْلْ في الحلاوة.

ع - الناس كأسنان المُشُطِ في الاستواء.

-     - قال أعرابي في رجل: ما رأيت في التوقّد نظرة أشبه بلهيب النار من نظرته.

Y - وقال أعرابي في وصف رجل: كان له علم لا يخالطه جهل، وصدق لا يشوبه كذب، و كان في الجود كأنه الوبلُ عند المححل.
V- وقال آخر: جاؤوا على خحل كأن أعناقها في الشهرة أعلام، وآذاهنا في الدقة أطراف أقلام، وفرساها في الجرأة أُسود آجام.
人- أقوال الملوك كالسيوف المواضي في القطع والبتِّ في الأمور.
9- قلبه كالحجارة قسوة وصالبة.
.
r- التمرين
كوِّن تشبيهات من الأطراف الآتية بحيث تختار مع كل طرف ما يناسبه:

نَ- بَمُ الأَوتار

- 7 السيف القاطع
- 0- الحديث المُمتع
-     - الحياة تَدبّ في الأجسام

التمرين

كوِّن تشبيهات بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها:

- ع الخ الهصان

كالشهد: الشهد: العسل في شمعها. الوبل: المطر الشديد، المل: القحط والجدب. أعلام: الرايات. آجام: جمع أجمة: وهي الشجر الكثير الملتف. البت في الأمور: إنفاذها.


التمرين - ع
اجععل كل واحد مما يأتي مشبَّها به:
أُمُّ رؤُوم

- بَ

ฯ- حُلمٌ لذيذ

- م مرْرَآةٌ صافيةٌ

نسيم عليل
$-\varepsilon$
التمرين -
اجعل كل واحد مما يأتي وجه شبَه في تشبيه من إنشائك، وعيِّن طرفي التشبيه:
-
r- المرارة
r- Y- السواد
1- البياض

صِف بإيكاز سفينة في بحر مائج، وضمِّن وصفك ثلالة تشُبيهات.
V- التمرين
اشرح بإبجاز قول المتني في المديح، وبيِّن جمال ما فيه من التشبيه:
كالبَدْر من حيث التَفَتَّ رَأَيتهُ



الرؤوم: العطوف. ثاقبا: الثاقب: المضيء.

Y - أقسام التشبيه
الأمثلة:


r-
فكأن لذَّةَ صَوتِ
ع- وقال ابنُ المعتزّ:
وكأن الشُمسن المُنِيرَةَ ديــ
ه- الحَوَادُ في السرعة بَرقٌ خحاطِفت.

- ч- أنت نجمٌ V- وقال المتبي وقد اعتزم سيف الدولة سفرا:
أين أزْمَعْتَ آَيُها ذا المُمامُّ ^- وقال المُرُقِّش:
النَّثْرُ مسكٌ والُّجُجُوهُ دَنا
البحث:
يُشبه الشُاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي المادئ، ويخ حال غضبه بالنار الملتهبة، فهو محبوبٌ خخوف، وين المثال الثاني شُبُّه الليلُ في الظلمة والإرهاب باب بالبحر، وإذا تأَمَّلتَ هيمي: أي الظظلم. ابن الرومي: هو الشاعر المشهور صاحب النظم العحيب والتوليد الغريب، كان إذا أتى بععن

 النشر: الرائحة الطيبة.عنم: ششر له ثير أحمر، يشُبه به البنان المخضوب.

التشبيهين في الشطر الأول والمثال الثاني رأيت أداة التشبيه مذكورة بكل منهما، وكل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى "مرسلا"، وإذا نظرتَ إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه الشبه بيّين وفُصِّل

فيهما، وكل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى "مفصَّلا". ويصف ابن الرومي في المثال الثالث حسن صوت مُغنٍ وجميل إيقاعه، حت كأن لذة صوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف فيه، ولكنه لم يذكر وجه الشبه معتمدا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك وهو الارتياح والتلذذ في الحالين، ويشبّه ابن المعتز الشمس عند الشروق بدينار بحلوّ قريب عهده بدار الضرب، ولم يذكر وجه الشبه أيضا وهو الاصفرار والبريق، ويسمى

هذا النوع من التشبيه - وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه - "تشبيهامدمملا". وي المثالين الحنامس والسادس شُّه البلواد بالبرق في السرعة، والممدوح بالنجم في الرفعة والضياء من غير أن تذكر أداة التشبيه في كلا التثبيهين، وذلك لتأكيد الادعاء بأن المشبَّه عين المشبَّه به، وهذا النوع يسمى "تشبيها مؤ كدا". وفي المثال السابع يسأل المتبي ممدو حه ين تظاهر بالذعر والملَع قائلا: أين تقصد؟ وكيف ترحل عنا؟ ونحن لا نعيش إلا بك؛ لأنك كالغمام الذي يميي الأرض بعد موقا، ونعن كالنبت الذي لا حياة له بغير الغمام، وفي البيت الأخير يشبّه المرقش النشر (وهو طيب رائحة من يصف) بالمسك، والوجوه بالدنانير، والأنامل المخضوبة بالعنم. وإذا تأملت هذه التشبيهات رأيت أفا من نوع التشبيه المؤكّد، ولكنها جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه الشَّبّه؛ وذلك لأن المتكلم عمد إلى المبالغة والإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه؛ لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به، وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ينمّ عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها، ويسمى هذا النوع بــ"التشبيه البليغ"، وهو مظهر من مظاهر البلاغة، وميدان فسيح لتسابق البيدين من الشعراء والكتاب.

القو اعد:
(r) التشبيه المرسل ما ذُكرت فيه الأداة.
( ( ) التشبيه المؤ كد ما حُذفت منه الأداة.
(0) التشبيه المجمل ما حُذف منه وجه الشبه.
(7) التشبيه المفصل ما ذُكر فيه وجه الشبه.
(V) التشبيه البليغ ما حُذفت منه الأداة ووجه الشبه.

النمو ذج:
1- قال المتني في مدح كافور:
إذا نِلتُ مِنكَ الوُدّ فالمَالُ هَيْنٌ
r-
كأنه النهار الزاهر والقمرُ الباهر
r- زرنا حديقة كأفنا الفردوس في الجمال والبهاء.
ع - العالِم سِراج أمّته في المداية وتبديد الظلام.


ووجه الشبه: من التشبيبه البليغ المصدر المضاف المبين للنوع نو: راغ روغان الثعلب، ومنه أيضا: إضافة المشبه به للمشبه، نحو: لبس فلان ثوب العافية.


التمرين - 1
بيِّن كل نوع من أنواع التشبيه فيما يأتي:
1- قال المتبي:
إن اللّيُوفَ مع الذين قُلُوبُشُمْ

r-وقال في المديح:
فَعَلَت بنا فِعلَ السّماءِ بأرضِهِ

ولا كُتْبَ إلا المَشُرفيّةُ عِندَهُ $\quad$ وَلا رُسُلٌ إلا الخَميسُ العُرَمرَمُ
६ - وقال:

إذا الدّولَةُ استكفَت به في مُلِمّةٍ

إن السيوف إلخ: المعنى أن السيوف لا تفيد إذا التقى البيشان، إلا إذا جردها شجعان لمم قلوب قوية صلبه كصلابة السيوف. تلقى الحسام إلخ: إن السيف القاطع يصير كالجبان إذا استعمله المبان. خلع الأميرِ زانتنا خلع

 الطاعة جعل كتبه إليهم السيوف، والرسل الحاملة لمذه الكتب الميوش. استكفت: استعانت. ملمة: النازلة من نوازل الدهر، أي إذا استعانت الدولة به كان سيفا لما على أعدائها، وكفا تضرب هِا با بذلك السيف، وتلبا بترئُ به على اقتحام الأهوال.

-     - و قال صاحب كليلةٍ ودمنةٍ:

نَقِيَّــهْ
المالُ سَيْفٌ نَفْعْاُ وضرَّاًا
人- قال تعالى:
9- قال تعالى:
- ا-

ذَهَبَتْ جِدّةُ الشّتّاءِ وَوَافا

قال 11




 رابضا: مقيما وساكنا. طاهرة نقيه: أي أن ذكرك بين الناس ليس به ما يشين، فهو كصحيفة الطاهرين الأتقياء




 الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والز جاجة والمصباح والزيت حتى لم تبتق بقية مُما يُقوي النور.
r 1 - القلوبُ كالطير في الألُفةِة إذا أنِست.
§ 1- ا- مدح أعرابي رجلا فقال:

وجُرأة كجرأة الليثِ إذا غضِب

وبحرًا لا لا يُخَافُ كَرُه

يَكَذْنَ يُضِئنَ للسّاري الظّالامًا

غِضاباً في السحاب هلا زئيرُ

تَحكي قَدَّ الأَسَلْ
كالأَجَلِ
والنارُ

قُصُورٌ كالكَوْاكِبِ لاَمِعَاتٌ

- أيُ الحازم ميزانٌ في الدّةّة.

1^
إذا ما الرَّعد زَمْجَرَ نِلتَ أُسدًا

- 19 وقال السَّريٌّ الرَّفّاء في وصف شمعة:

- r.

لقد صغَّر فلاناً في عيني عِمُ الدنيا في عينه، و كأنما يَرى السائلَ إذا أتاهُ مُلَكَ الموتِ إذا لاقاه.


هزة: الهزة: النشاط والارتياح. ابن التعاويذي: هو الشاعر الأديب سبط بن التعاويذي، جمع شعره بين جزالة ولـئ الألفاظ وعذوبتها، ورقة المعاني ودقتها، وله ديوان شعر جمعه بنفسه، وتوفي ببغداد سنة £هـهـــ، وعمي قبل موته بخمس سنين. زججر : رعد.




r

६ץ- وقال البحتري في المديح:


- Y- وقال المتبي في وصف شعره:

إن هَذا الشّعرَ في الشَّعْر مَلَكْ
צ- و- وقال في المديح:

rv - وقال في مدح كافور:


rq- وقال السَّريُّ الرَّفَّاء:

بِرَكُ تحلَّتْ بالكواكبِ أرضُها وارتُ وندَّ وجهُ الأرضِ وهو سماءُ
.

ات - وقال في روضة:



 مطره بشدة وصوت، والريق من كل شيء أوله، والمعن: لو لم ينزل المطر هذه الأرض لقمت مقام الغمام يُ إيحيائها.
rr- الدنيا كالمِنْجَلِ استواؤها في اعوجاجها.
rr- الحِمْيةُ من الأَنام، كالحِمْيةٍ من الطعام.
६ ६r- وقال المعري:




هr- وقال ابن التعاويذي:

ฯז- وقال ابن وكيع:

سُلَّ سيْفُ الفجر من غمدِ الدُّجى وتعرَّى اللَّيّرُ من ثوب الغلَسْ
بالتمرين
اجعل كلَّ تشبيه من التشبيهين الآتيين مفصلا ثم مؤ كدا مَ بليغا:
وكأنَّ إيماضَ السيوفِ بَوارِقُ وعَجاجَ خَيلهم سَحابٌ مُظِلِمُ
التمرين -r
اجعل كل تشبيه من التشبيهين الآتيين مر سلا مفصلا ثُ مر سُلا مسملا:


كالمنجلِ: المنجل: آلة من الحديد معوجة يقطع هِ الزرع. الحمية: الوقاية والابتعاد. والليل طفل: يقصد بطفولة الليل


 الارتقاء، وفي ذلك إشارة إلى رفعة الغسود وضعة الحاسد.

التمرين - ع
اجعل التشبيه الآتي مؤ كدا مفصّلا ثم بليغا، وهو في وصف رجلين اتفقا على الوشاية بين الناس:


التمرين -
كوّن تشبيهات مرسلة مـجملة بحيث يكون فيها كل ما يأتي مشبَّها.


التمرين -7
كَوِّن تشبيهات مؤ كدة بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها به:

Y--

V- التمرين
كوِّن تشبيهات بليغة يكون فيها كل مما يأي مشبها:


التمرين -
اشرح قول ابن التعاويذي بإيباز في وصف بِطِّيَحةٍ وبيّن أنواعَ التشبيه فيه:
 كشقي: الششق بكسر الشين: البانب، وقد يطلق على النصف من كل شيء. القلاع: جمع قلعة وهي المصن.

التمرين -9
وازن بين قولي أبي الفتح كُشاجم في وصف روضتين، ثم بيّن نوع كل تشبيه همما: ورَوضٍ عن صنِيع الغيث راضٍ كما رضيَ الصَّديقُ عن الصَّديق يُعير الرٍّيح بالنَّحَحات ريحاً بقايا الدَّمع في الحَدِّ المشُوق


مَتَصِل الْوْبْل سريع الرَّكض في وليها المُحْمرِّ والمُبْصْصِ ونرجس زَاكِي النَّسِيم بضنِ

التمرين - •

صِف بإيجاز ليلةً مُمطِرةً، وهاتِ في غضون وصفك تشبيهين مر سلين بمحلين، وTاخرين بليغين.

أبي الفتح كشاجم: شاعر مفتن مطبوع ومنشئ بارع، كان يعد ريكانة الأدب في زمانه، أقام ممصر مدة فاستطابها
 وهناءة العيش. الر كض: الجري. الغض: الناضر الطري. حليها: الحلي: ما يتزين به. أقحوان: نبت من نبات الربيع، طيب الرائحة، أبيض النور في وسطه دائرة صغيرة صفراء، وأوراق زهره مفلجة
 بض: الطري الرخص.رنقت: أنحذت تميل للنعاس. للغمض: الكرى والنوم. فتغضي: الإغضاء: انطباق الجفنين.
r - تشبيه التمثيل
الأمثلة:
1- قال البُحتُريُّ:

ץ- وقال امرؤ القيس:

r- وقال أبو فراس:



ع- وقال المتني في سيف الدولة:

ه- وقال السَّريُّ الرَّفَّاءُ:

البحث:
'يُشَبَّهُ البحتري مُمو حَه بالبحر في المود والسماح، وينصح للناس أن يقتربوا منه، ليبتعدوا من الفقر.



 الشَّطْيِنِ الشط: جانب النهر. وشي: نوع من الثياب المنقوشة. جرَّدت: جرد السيف: سله. القيون: همع قين وهر
 بالعز والمنع، ويضرب به المثل في ذلك فيقال: "أمنع من عقاب البو"، وهو خفيف البناح سريع الطيران.

ويشبه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهوله .بوج البحر، وأنَّ هذا الليل أرخَى حُجُبَهُ عليه مصحوبةً بالهموم والأحز ان؛ ليختبر صبره وقوة احتماله.
وإذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين التشبيهين رأيتً أنه صفةٌ أو صفاتٌ اشتر كت بين شيئين ليس غير، هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفة البود، واشتراك الليل وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة، ويسمى وجه الشبه إذا كان كذلك "مفردا"، وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتر كة، ويسمى التشبيه الذي يكون وجه الشُّبه فيه كذلك "تشبيها غير تمثيل".

انظر بعد ذلك إلى التشبيهات التالية:
يشبّهُ أبو فراس حال ماء المدول، وهو يجري بين روضتين على شاطئيه حلَّهما الزَّهر بددائع ألوانه


من حرير مُطَرَّز، فأَينَ وجهُ الشُبهِ أتظن أن الشاعر يريد أن يَعْقِد تشبيهين: الأول: تشبيه الملدول بالسيف، والثاني: تشبيه الروضة بالبساط الْمُوَشّى؟ لا، إنه لم يرد ذلك، إنا يريد أَن يشبّه صورةً رآها بصورة تخيلها، يريدُ أن يشُبِّه حال البمدول، وهو ين الرياض بحال السيف فوق البساط الموشَّى، فوجه الشُبه هنا صورةً لا مفردّ،
 مستطيل حوله انخضرار فيه ألوان مختلفة.

 من متعدد، وهو وجود جانيين لشيء في حال حر كة وتمَوُّج.
 من فضة غارقة في صحيفة زرقاءَ فوجه التُبه هنا صورة منتزعة من متعدد، وهو وجود شيء أبيض مقوّس في شيء أَزرقَ. فهذه التشبيهات الثلالة التي مرت بك والتي رأيت أن وجه الشَّبه فيها

صورةٌ مكوَّنةٌ من أشياء عدةٍ يسمى كل تشبيه فيها "تمثيلا".
القاعدة:
(^) يسمى التشبيه "تمثيلا" إذا كان وجهُ الشُّبَّ فيه صورة مُنْتَرَةَ من متعدد، و"غيرَ تَمْثِليل" إِذَا لمَ يَكُنْ وجه الشَّبَه كذلك.

النموذج
1- قال ابن المعتز:


ץ- وقال المتنبي في الرثاء:

r- وقال الشاعر:



الثريا: بنوم بكتمعة تشبه العنقود، وفغر فاه: فتحه. وما الموت: يقول: الموت أثشبه بلص دقيق الشخيص خفي الأعضاء، يسعى إلينا من حيث لا نشعر به، ويسطو من حيث لا ندري، فلا سبيل لنا إلى الاحتراس منه.


التمرين - 1
بيِّن المُبَّةَ والمشبَّهَ به ورجه الشُبه فيما يأتي:
ا- قال ابن المعتز يصف السماءَ بعد تقشُّع سحابة:


ץ- وقال ابن الرومي:

ما أنْس لا أنس خَبَّزازًا هَرَزْتُ به
 إلا بمقدار ما تَنْدَاُح دائِرةً
r- وقال في المشيب:


६- وقال آخر:

خضل: الخضل: الرطب، يقول: بعد أن انتشئت هذه الغمامة صارت السماء بين النحوم المتترة وتت الفسر
 اللمح، واللمح: الختلاس النظر . قوراء: المستديرة. تنداح: تنبط وتسّع. صول: مصدر صال يصول بععن وئب وسطا. صارم: السيف القاطع.


 ז- وقال صاحب كليلة ودمنة:

يبقى الصالحُ من الرجال صالحا حتى يُصاحِبَ فاسِدا، فإذا صاحبه فسل، مثلُ مياه الأفار تكون عذبْةُ حتى تُخَالِط ماءَ البحر فإذا خالطته هَلحتِ وقال: من صَنَعْ معروفا لِعابِل الجزاءِ نهو كَمْلْقْي الحبّ للطير لا لِيْنْعَها بل لِيِِيدَها بها. २- وقال البحتري:

^- وقال أبو تُم مِ مُغْنِّة تُغني بالفار سية:
ورتْ كَبِي فَلَمْ أجهل شجاها

9- وقال آخر في صديق عاق":

 .

 الزر ع، والمراد جعل زرعها يابسا جافا. كأن لم تغن بالأمس: أي كأن لم يكن ها الما زرع. الراح: الثمر. ورت كبدي: ألمبته.
 مُعنى: المتعب المزين. كالصادي: الظطمآن، والمراد بالهنل هنا مورد الماء. هُؤة": ما الفبط من الأرض.

- 11

 و - Ir



التمرين -
ميِّز تشبيه التمثيل من غيره فيما يأتي: ا- قال البوصيري في البردة:
والنفسُ كالطفلِ إن تَملهُ شَبَّعلى عُلى
Y- وقال في وصف الصحابة:
كانْهم في ظهورِ الخهيل نبتُ رُباً مِنْ شِدَّةٍ الحَزْمِ لاَ مِنْ شِدَّة الحُزُم

غيث: المطر. الكفار: الزراع. حطام: الشجر اليابس المفتت، يشبه الله سبحانه وتعالى الـياة الدنيناً - وهي حياة





 ناشئ من قوة حزمهم وحيطتهم، لا من إحكام أحزمة السروج.
r- وقال المتبي في وصف الأَسد:
 ६- وقال في وصف بكيرة في وسط رياضٍ:

ه- وقال الشاعر:





V-

 ^- وقال أعرابي في وصف امرأة:
تَلكَ شَمسٌ باهت هِا الأَرضُ تمس السماءِ
 -

 تقذى به: تتأذى به. ابن خَفاجة: شاعر من أهل شرقي الأندلس، تعفف عن استماحة الْاحة ملوك الطوائف مع مَانتهم


 رُواء: الرواء: الحسن.

r- وقال آخر في وصف امرأة تبكي:
 r -








1- 10 وقال أبو الطّيب:
أَغارُ مِنَ الزُّجاجةِ وهي تجْرِي

 إسراثيل أعطي علم بعض كتب الله. فانسلخ منها: خرج من الآيات بأن كفر ها ها



 والدهش. الأمير أبي الحسين: هو الـسين بن إسحاق التنوني.

17- وقال السريٌٌ الرُّفاء:

يُغنيكَ عن كُرِّ منظرَ عجبِ
على ذرَاها مطارفُ اللَّهَبِ


- IV - وقال في وصف دولابٍ:

انظُر إليه كأنه وأنها
 التمرين -r

اجعل كلا ما يأتي مشبَّها في تشبيه تمثيل:
1- جيش منهزم يتَبُعُ جيش ظافر .
Y ب الر جل العالم بين من لا يعرفون منزلته.
r- الحازم يعملُ في شبابه لِكبرهِ.
६ - السفينة بتري وقد تَرَكَت وراءَها أَثُرا مستطيلا.
ه - المذنبِ لا يزيدُه النُّصحُ إلا تماديا.
ฯ- الشَّمس وقد غَطَّاهـا السَّحابُ إلا قليلا.
V V الماء وقد سطعت فوقه أشعة الشمس وقتَ الأصيل.
人- المتردد في الأمورِ يَجْذِبُه رَأيٌ هنا ورأيٌ هناك.

 دولاب: آلة كالناعورة يستقى ها اللاء (الساقية). الأصيل: من العصر إلى الغروب.

9- الكلِمة الطيبة لا تُثمر في النفوس الخبيثة. - ا - المريض وقد أحسَّ دبيبَ العافية بعد اليأس.
التمرين - \&

اجعل كلا مما يأتي مشبَّها به في تشبيه تمثيل:
ا- الشُعلة إذا نُكِسَت زادت اشتعالا.
Y - الشمس تحتجب بالغمام ثم تظهر .
r- الماء يُسر ع إلى الأماكن المنخفضة ولا يصل إلى المرتفعة. ع - البَزار يطعِمُمُ الغنمَ ليذبَهَا. 0- الأزهار البيضاء ين مروجِ خضراءَ. 7-الجدْوْل لا تسمع له خريرا وآثارُه ظاهرةٌ في الرياض V-الماء الزلال في فم المريض.

人- القمر يبدو صغيرا ثم يصير بدرا.
9- الريح تميل الشجيراتِ اللدنَة وتقصِفُ الأشجارَ العالية. ا- الحَمَلِ بينَ الذئاب.
التمرين -0

اجعل كل تشبيهين مما يأتي تشببيَ تمثيل:

الموادث كبحر مضطرب
القتَام كالليل
الشُعر الفاحم كالليل
1- الناس كر كاب السفينة
r- الأسنَّة كالنجوم
r- الشَّيبب كالصبح

مروج: جمع مرج، وهو مرعى الدواب. اللدنة: اللينة. تقصف:تكسر. الحمل: الخروف. القتام: الغبار. الفاحم: الأسود.

التمرين -7
اشرح قول مسلم بن الوليد وبين ما فيه من حُسن وروعة:



V- التمرين
صف بإيكاز حال قوم اجتَرف سيلٌ قريتَهم واعمل على أَن تأتي بتشبيهي تمثيل في وصفك.
(§) التّشبيه الضمني
الأمثلة:

-     - قال أبو تمام:

لاَ تُنْكِري عَطَلَ الْكَريم مِنَ الْغِنَى
r- بال ابن الرومي:
قد يَشِيبُ الْفْتَى وليس عجيباً أن يُرَى النَّرُ في الْقَضِيبِ الرَّطيبِ
r- وقال أبو الطيب:

البحث:
قد ينحو الكاتبُ أو الشاعر منحُى من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يُصرِّحَ به في صورة مسلم بن الوليد: كان يلقب بصريع الغواني، وكان شاعرا متصرفا في شعر ه، ويقال: إنه أول من تعمد البديع في
 النصل: حديدة السهم والرمح والسيف والسكين. الأنس: مصدر أنس ضد توحس. الخل: البوع الشديد. عطل: الخلو من الملي.

من صوره المعروفة، يفعلُ ذلك نُزوعا إلى الابتكار، وإقامة للديل على الـكم الذي أسنده إلى
 اُنظر !لى بيت أبي تام، فإنه يقول لمن يخاطبها: لا تستنكري خلوَّ الرجل الكريع من الغنى فإنَّ ذلك ليس عجيبا؛ لأن قِمَمَ البمبال - وهي أشرف الأماكن وأعلاها - لا يستقر فيها ماءُ السيل، ألم تلمح هنا تشبيها؟ْ ألم تر أنه يشبه ضِمنا الرجلَ الكريمَ المحرومَ الغِنى بقمّة الجبل وقد حلت من ماء

 الغضّّ الرطيب قد يظهر فيه الزهر الأبيض، فابن الرومي هنا لم يأت بتشبيه صريح؛ فإنه لم يقل: إن



 وهذا يسمى بالتشبيه الضمني.

القاعدة:
(9) التشبيهُ الضِّمنيُّ: تشبيةٌ لا يوضع فيه الْمُشَبَّهُ والمشبَّهَ به في صورةٍ من صُورِ التشبييهِ المعروفةِ، بل يُلمَحان في التر كِبِ، وهذا النوع يؤتى به لِيُفيدَ أنَّ الـُكم الذي أُسِندَ إلَّى المشَبَّهِ مُمكنّ. صوره المعروفة: صور التشبيه المعروفة هي ما يأتي:



 الثاني بيانا للأول، نحو: ماء اللهجين أي ماء هو اللجين. هـ أو يّين المشبه بالمثبه به، نخو: جرى ماء ماء من لمين.

وأصْبَحَ شِعري منهُما في مكانِهِ وفي عُنُق الحَسْناءٍ يُستَحسنُ العِقدُ
ץ - وقال:

كَرَمٌ تَبَّنَ في كَلامِكَ مَاِثِلاُ وِيَّينُ عِتْقُ الَخَيلِ من أصواتِهَا


التمرين
بيِّن المشبَّهَ والمشنَّةَ به ونوعَ التشبيه فيما يأي ي مع ذكر السبب: ا- قال البحتري:
ضَحوكُ إلى الأبطالِ وَهْوَ يُرُوعُم
r- وقال المتبي:
ومِنَ الخَيِر بُطءُ سَيْبِكَ عني أسرَعُ السُّحْبِ في المَسيرِ الجَهامُ
وأصبح شعري إلخ: أي أصبح شعري في مدح الأمير وأيه في المكان اللائق به؛ لأفما أهل للثناء فاستحسن وتعه
 يُعَرَف الفرس العيق الكريم من صهيله. يروعهم: يخيفهم ويفزعهم. رونق: رونق السيف: بريقه. سيبك: السيب:=

لا يُعْجِبَنَّ مَضيماً حُسْنُ بِزَّبِهِ وهَلْ تَرُوقُ دَفيناً جُودَةُ الكفَنِ
६ - وقال:

وما أنا مِنْهُمُ بالعيَشِ فيهم $\quad$ ولكن مَعدِنُ اللّهَبْب الرَّغامُ
ه- وقال أبو فراس:

سَيَذْكُني تَرْمي إذا جَدّ جدّهُمْ وفي الليلةٍ الظلماءِ يُفتقدُ البلرُ

r- التمرين
بيّن التشبيه الصريح ونوعه والتشبيه الضمني فيما يأي:
1- قال أبو العتاهية:
تَرجو النَّحاةَ ولَمْ تَسلك مسالِكَها إِنَّا السَّفينَة لا تَجْري على اليَبَس r- قال ابن الرومي في وصف المِدَاد:
حِبْرُ أبي حفص لعابُ الليلِ كأنــهُ ألـــوانُ دُهْم الخيــلِ

r- وقال الشاعر:

=





ه- وقال البحتري في وصف أخحلاق ممدو حه:
نَحَائقَ أصْفَارِ مِنَ المَجْدِهِ خْيَّبِ

طَوَالِعَ في دَاجِ مِنَ اللَّلِّ،
وَحُسنُ دَرَارِئ الكَكَاكِبِ أَنْ تُرَى
التمرين -
حوّل التُبيهاتِ الضمنية الآتية إلى تشبيهات صريكة:
1- قال أبو تَمام:


r- وقال:

ليس الحِجابُ بِمُقْضٍ عنكَلي أملاًُ إنَّ السماءَ تُرَجَّى حينَ تحتَجبُ
r-وقال أبو الطيب:

فإن تَفُقِ الأنام وأنت مِنهُمْ فإنْ المسكَ بَعضُ دَمُ الغزالِ
६ - وقال:

أعيا زَوالُكَ عن مَحَلٍٍ نِلْتُ ه- وقال أيضا:




 التي نلتها. هالاتِهَا: والهالة: دائرة من شعاع تَيط بالقمر . أعاذكَكَ اللذ: حفظك. رمِيُّ: الرمي: المرمي يقول: إن من =

ليس بالمُنكرُ إن بَرّزْتَ سَبقاً غيرُ مدفوع عن اللّبقب العِرابُ
التمرين - ع
حوِّل التشبيهاتِ الصريحة الآتية إلى تشبيهات ضمنيَّة. ا- قال مسلم بن الوليد في وصف الراح وهي تُصَبُّ من إبريق:

Y - قال ابن النبيه:

واللَّلُ تجري اللَّراري في مجرَّته تالرَّوض تطفو على نهرِ أزاهرُهُ
r- وقال بشار بن برد:

التمرين -
كوِّن تشبيها ضمنيا من كل طرفين مما يأتي:
1- ظهور الحق بعد خفائه
Y- Y- المصائب تُظهرُ فضلَ الكريم
r- وعدُ الكريع ثم عطاؤه $\quad$ و البرئ
= يرمي القمر بسهم غخطئ لا عالة؛ لأنه أرفع محلا من أن يِلغه سهم راميه.
برزت: برز: سبق أصحابه. سبقا: مفعول مطلق مرادف أو حال .عمعن سابقا. العراب: الـيليل العربية.



 سنة V V اهـــــ النقع: الغبار. تّاوى: أصله تتهاوى: أي تتساتط، والشاعر يصف قومه في ساعة القتال.

ع - الكلمة لا يستطاع ردُّها $\quad$ ع السهم يخرج من قوسه فيتعذر ردُّه.
التمرين -7
هاتِ تشبيهين ضمنيين الأول في وصف حديقة، والثاني في وصف طيارة.
V- التمرين
اشرح قول أبي تَام في رثّاء طفلين لعبد الله بن طاهر وبيّن نوعَ التشبيه الذي به:

إنَّ الهلالَ إذا رأيتَ نموَّهُ أيقنتَ أن سيكون بدرا كاملا
(0) أغر اض التشبيه

الأمثلة:
1- قال البحتري:


r
فإنَّكَ شَمْنٌ والمُلُوكُ كَواكِبُ r- قال المتني في وصف أسد:
ما قُربِلَت عَيناهُ إلاّ ظُنتّا تَحْتَ الدُّجَى نارَ الفَريقِ حُلُولا
 .


 وهي الظلمة. الفريق: الجماعة. حلولا: أي مقيمين وهو حال من الفريق.

-(الرع:) (1)
ه- وقال أبو الحسن الأنباري في مصلوب:

-

البحث:
وصف البحتري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين، بعيد المنزلة بينه ويين نُظَرَائه في الكرم



 كل ملك كما تخفي الشمسُ الكواكب، فهو يريد أن يبين حال المدوح وحال غيره من الملوك، وبيان الحال من أغراض التشبيه أيضا. وبيتُ المتبني يصفُ عيني الأَسدِ في الظلام بشدة الاحمرار والتوقد، حتى إن من يراها منا من بُعْد يظنهما



 الأكرام. بالمبات: الهبات: جمع هبة، والمقصود هـا العطية.

اضطر إلى التُسبيه لِيِّيِّن مقدارَ هذا الاحمرار وعِظَم، وهذا من أغراض التشبيه أيضا.


 من خلالِ أصابعه ما دامت كفاه مبسوطتينِ، فالغرضُ من هذا التشبيه تقريرُ حال المنُّهَّ، ويأتي هذا


حاجة إلى الإقناع.
وبيتُ أبي المسن الأنباري من قصيدة نالت شهرة في الأدب العربي لا لشيء إلا أهنا حسّنت ما

 يكون هذا النوع في المديح والرثاء والفخر ووصف ما تيل إليه النفوس. والأعرابي في البيت الأخير يتحدَّثُ عن امر أته في سُخطط وألم، حتى إنه ليدعو عليها بالحرمانِ من من
 التُببيه التقبيح، وأكثرُ ما يكون في الهجاءِ ووصفِ ما تنفِرُ منه النفس.

القاعدة:
(• (1) أغراض التشبيه كثيرة منها ما يأتي:
أ) بيان إمكان المشبَّه: وذلك حين يسند إليه أمر مُستغرَب لا تزول غرابتُه إلا بذكر شبيهٍ له. ب) بيان حاله: وذلك حينما يكون المشبه غير معروف الصفة قبل التشبيه فَيُفيدُهُ التشبيهُ الوصفَ.
 التشبيه يُيِيّنُ مقدارَ هذه الصفة. أغراض التشبيه: الأغراض المذكورة في القاعدة ترجع جميعها كما ترى إلى المشبه، وهذا هو الغالب، وقد تربع إلى المشبه به وذلك في التشبيه الملوكوب وسيأي.

د) تَقرير حاله: كما إذا كان ما أسنِدَ إلى المشبَّه يكتاج إلى التثبيت، والإيضاح بالمثال. ه) تَزيينُ المُمَبَّبَ أو تَقبيحُهُ.

النموذج:
1- قال ابن الرومي في مدح إسماعيل بن بُبُبُ:
كَمَا علا بِرسولِ اللهُ عَدْنَانُ وكم أَبٍ قَدْ علا بِابْن ذُرَا شَرِبٍ
r- وقال أبو الطَّيب في المديح:



التمرين - 1
بيِّن الغرض من كل تشبيه فيما يأي:
1- قال البحتري:
دَنْوْتَ تَوَاضُعاً وعلوتَ محجداً
 r- قال الشريف الرضيُّ:

الشريف الرضي: هو أبو الحسن عممد ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي كرم اللّ وجهه، وكا وكان ذا هيبة وعفة



رأئْنُكما في القلْبٍ والعين تَوْءَما
فلم أدر من عِزٍ من القَلْبُ منكما

أُحِبكِ يا لونَ الشَّبابِ؛ لأنني
سَكَنْتِ سوادَ القَلْبِ إذ كنْتِ شِبههُ
r- وقال صاحب كليلة ودمنة:
فضل ذي العلم - وإن أخفاهُ - كالمسك يُسْتر ثمَّ لا يمنع ذلك رائحتَه أن تفوح.
\& - وقال الشاءر:
وأصبَحتُ من لَيْلَى الغَداة كقابضٍ عَلَى الماءٍ خانَنْه فُروج الأَصابع
0- وقال المتني في المجاء:

१- وقال السريُّ الرَّاء:


V- وقال ابن المعتز :
غـــديرٌ يُرَجْــرِج

^- وقال سعيد بن هاشم الحالدي من قصيدة يصف فيها خادما له:


توءها: التوءم من جميع اليوان: اللولود مع غيره في بطن، ويقال هما توءمان وهما توءم، يريد بالتوءم هنا




9- وقال المعري في الشيب والشباب:

بــِبِ فَلا عِلْمَ لِي بِذَنْبِ الْمِشِيبِ
لؤ أَم كُوْنه كثغْرِ الحبِب؟
ــمعُ مِن منْظَرِ يَرُوقُ وطِيبِ
ــغَيِّ أَمَ أَنَّهُ كَعْيُش الأَدِببِ؟

خَبِّرِيني مَاذَا كرهْتِ مِن الشَّيْـ أَضِياءُ النَّهارِ أم وضَحُ
واذكُري لِلي فَضْلَ الشُباب وما يجْــ
غذْرُهُ بِالَخَلِيلِ أَمُ حُبُّه لِِلــ

-     -         - وما ينسب إلى عنترة:

الساق منها مثلُ ساق نعامةٍ والشَّعرُ منها مثْلُ حَبِّ الفُلُُْلُ رسُ - 11 وقال ابن شُهيدٍ الأندلسي يصف بُرْغُوثا:



 قدرة الرحمن.
r- التمرين
1- كرِّن تشبيها الغرضُ منه بيانُ حال النَّمر.
وضَحُ: الضوء والبياض. عنترة: هو من شعراء الطبقة الأولى كانت أمه أمة حبشية، وقد اشتهر بالشخجاءة


الأندلس أدبا وعلما، وله شعر جيد وتصانيف بديعة، وتويُ بقرطبة مسقط رأسه سنة
 للأساورة: الأساورة: جمع أسوار وهو قائد الفرس، أو من يكسن رمي السهام، أو الثابت على ظلى ولهر الفرس. نصله: النصل: حديدة السيف والسهم والرمح والسكين. مبثوث: منتشر. منكوث: منقوض.
r- كوِّن تشبيها الغرضُ منه بيانُ حال الكرة الأرضية.
r- كوِّن تشبيها الغرضُ منه بيانُ مقدار حال دواء مرًّ.
ع - كوِّن تتببيها الغرضُ منه بيانُ مقدار حال نار شبت في منزلٍ.
ه- كوِّن تشبيها الغرضُ منه تقريرُ حالِ طائش يرمي نفسه ين المهالك ولا يدري. Y- كوِّن تشبيها الغرضُ منه تقدير حال من يعيشُ ظلامَ الباطل ويؤذيه نورُ الـق.

V- كوِّن تشُبيها الغرضُ منه بيانُ إمكان الضرر العظيم من شيء حقير

9- كوِّن تشبيها لتز يِن الكلب.

- • ا- كوِّن تشبيها لتزيين الشيخوخة.

ك كوِّن تشبيها لتقبيح الصَّيف.
كوِّن تشبيها لتقبيح الشِّتاء.
التمرين -r
اشرح بإيجاز الأبيات الآتية ويِّن الغرضَ من كل تشبيه فيها:
وَقانا لَفْحَةَ الرَّمْضاءِ وادِ



لفحة: لفح النار: إحراقها. اللمضضاء: شدة الحر أو الأرض المارة من شدة حر الشمس. دور المها: الدورح: واحده دو حة وهي الشجرة العظيمة، والمعن نزلنا ظل دوحة. أرشفنا: سقانا.
(7) التشبيه المقلوب

الأمثلة:
1- قال محمد بن وُهْيب الـمْيٌري:

r- وقال البحتري:
كأن سَنَاها بالعَشِيِّ لصبحها تَبُشُمُ عيسى حين يلفظ بالوعدِ
r- وقال آخر:

البحث:
يقول الحميري: إن تباشير الصباح تشبه في التلألؤ وجهَ الخليفة عند سماعه المديح، فأنت ترى هنا أن هذا التشبيه خرج عما كان مستقرا في نفسك من أن الشيء يُشُبَّه دائما بما هو أقوى منه في وجه الشبه، إذ المألوف أن يقال: إن المليفة يشبه الصباح، ولكنه عكس وقلب للمبالغة والإغراق بادعاءِ أن وجه الشبه أقوى في المشبَّه، وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع. ويشبه البحتري برق السحابة الذي استمر لماعا طوال الليل يتبسم ممدو حه حينما يَعِدُّ بالعطاء، ولا شك أن لمعان البرق أقوى من بريق الابتسام، فكان المعهود أن يشبه الابتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكن البحتري قلب التشبيه. وي المثال الثالث شُبّهت الفلاة بصدر الحليم في الاتساع، وهذا أيضا تشبيه مقلوب. محمد بن وُهيْب الحمْيْريُ: هو متشيع من شعراء الدولة العباسية، بصري الأصل بغدادي النشأة، اتصل بالمأمون


القاعدة:
(1) التشبيه المقلوب: هو جعل المشبَّه مشبَّها به بادِّعاءٍ أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر .

النموذ ج:
1- كأَنَّ النسيم في الرقة أخحلاقُه.
r- و كأَنْ الماءَ في الصفاء طباءُهُ r-
ع - و كأَنْ نشرَ الروض حسنُ سيرته
الإجابة:


التشبيه المقلوب: يقرب من هذا النوع ما ذكره الملبي في "كتاب حسن التوسل" وسماه تتببه التفضيل، وهو أن يشبه شيء بشيء لفظا أو تقديرا، ثم يعدل من التشبيه؛ لادعاء أن المشبه أفضل من المشبه به، ومثل له بقول الشاعر:
حسبت جماله بدرا مضيئا وأين البدر من ذالك المهمل
ومنه قول المتني في سيف الدولة:



$$
\text { التمرين - } 1
$$

لم كان التشبيهُ مقلوبا فيما يأيت: 1- قال ابن المعتز:
والصُّبحُ في طُرَّة كَيْل مُسْفِر
r- وقال البحتري:

r- وقال أيضا في وصف بر كة المتو كل:
 ६ - سارت بنا السفينةُ في بحر كأنه جدوالك، وقد سطعَ نورُ البدر كأنَّه جمال محياكَ.
التمرين - r

ميِّز التشبيةَ المقلوب من غير المقلوب فيما يأتي وبيّن الغرضَ من كل تشبيه:
ا- كأنَّ سواد الليل شعرٌ فاحمٌ. Y- قال أبو الطيب:
يَزُورُ الأعادي في سَمَاءٍ عَجَاجَةٍ
r- كأَنَّ النَّبْلَ كالْمُه و كأنَّ الوبل نواله.
ع - قال الأبيورَدي:
كلمـــاتي قلائدُ الأعنـــاقِ تِوْ تَفى الدُّهُورُ وَهْيَ بَواقِ



 هــ، والأبيوردي نسبة إلى أبيورد بليدة بخراسان.

ه- أرسلَ أحلُ كتَّبِ المأمون إليه فرسا وقال:


التمرين -
حوِّلِ التشبيهاتِ الآتيَة إلى تشبيهات مقلوبة وبيِّن آَيها أبلغ: 1- قال البحتري يصف قصرا فوق هضبة:

ז- وقال:

وكانت يدُ الفتح بن خاقانَ عندكُمْ يَدَ الغيْثِ عندَ الأرض حرَّقها المحْلُ
r- وقال في الغزل:

ع- وقال في المديح:
وأشرَقَ عن بِشر هو الْوّر في الضّحَا $\quad$ وَصَافَى بأخلاقِ هي الطّلُّ في الصّبح




 ويكون الزهر وقت الضحا متفتحا. الطل: في وقت الصبح في أكمل أحوال نقائه وصفائه.

التمرين - ع
حولِ التشبيهاتِ المقلوبةَ الآتيةً إلى تشبيهات غير مقلوبة: 1- ركبنا قطارًا كأَنهُ الجوادُ السبَّاقُ. Y-r- ظهرَ الصبحُ كَأَنهُ حجَّتُ الساطعةُ ع- تقلَّدَ الفارسُ سيفاً كأنهُ عزيمُه يومَ النزالِّ الِّ

التمرين -
كون تشبيها مقلوبا من كل طرفين من الأطراف الآتية مع وضع كل طرف مع ما يناسبه:


التمرين -7
أتمْ التُبيهاتِ المقلوبةَ الآتية:
 $\qquad$ 1- كأن.

حدُّ عزيمتك. $\qquad$ ه- كأن جرأتك........ $\qquad$ كا
.احتياله. $\qquad$ صوته المنكر. $\qquad$ r-V- التمرين

أتممِ التشبيهاتِ المقلوبة:
$\qquad$
$\qquad$ ا- كأنْ عصفَ الريحم
$\qquad$ كا كا كانَّ ذلَّ اليتّ

التمرين -
جاء ين كتب الأَدب أَنَّ با تمام حينما قال في مدح أَحمدِ بن المعتصم:
إقدامُ عمروٍ في سَمَاحةِ حاتِم
فقال بعضُ حُساده ألمام مُدُو حه: ما زدتَ على أن شبّهتَ الأمير بمن هم دونه. فقال أَبو تَام:

لا تُنكِروا ضربي له من دُونه
 فما مععن الردِّ الذي ساقه أبو تمام في البيتين السابقين؟ ومل في استطاعتك أن تدافع عن أبي تمام بحجة أخرى بعد أن تنظر في البيت جميعه؟ وما نوع التشبيه الذي يُرْضِي هؤلاءٍ النقُّادُ؟

التمرين -9
هاتِ تشبيهاتٍ مقلوبة في وصفِ جريءٍ مقدامٍ، ثمُ في وصف سفينة، ثم في وصف كلام بليغ.
التمرين - •

تكلْم على ما في البيت السابق من ضروب الحسن البياني، وهل تري أن المدح يكون أبلغ لو قال:
أحمد بن المعتصم: هو ابن المليفة العباسي الثامن (أمير المؤمنين المتصم). عمروٍ: هو عمرو بن معدي كرب



 الندى: الكرم. البأس: الشجاعة والقوة. المشكاة: نتحة في المائط غير نافذة. النبراس: المصباح.

شبهتها بهم، وماذا يكون التشبيه إذًا؟
(V) بلاغة التشبيه وبعضُ ما أُثِرَ منه عن العرب والمُحْدَثين تنشأ بلاغةُ التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريفٍ يشبهه، أو صورةٍ بارعة تمثِّه، وكلما كان هذا الانتقالُ بعيدا قليلَ المطورة بالبال، أو ممتزجا بـا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيهُ أروعُ للنفس وأدعى إلى إعجاهها واهتزازها. فإذا قلتً: فلان يُشبه فلانا في الطول، أو إن الأرض تشبهُ الكرة في الشكل، أو إن المزر البريطانية تشبهُ بلادَ اليابان، لم يكن لهذه التشُبيهات أثرُّ للبلاغة؛ لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي، ولنلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يُقصَذُ به البيان، والإيضاح وتقريبُ الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون.
ولكنكَ تأخذكَ رَوْعةُ التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما:
 فإن تشبيه لمات النجم وتألقِه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب، ومن ذلك قول الشاعر :
 فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر، وحذقه في عقد المشامة بين حالتين ما كان يخطر
 ولهذا التشبيه روعةٌ أخرى جاءت من أن الشاءر تخيّل أن السنن مضيئة لمَّاعة، وأن البد ع مظلمة قاتمة. والمحديّن: المدث في اللغة: المتأخر، والمراد به هنا من جاء بعد عهد العرب الذين يكتج بكلامهم في اللغة. اللمح: لمح البرق والنحم: لمعافْما، ولمح البصر: الختلاس النظر.

ومن أبدع التشبيهات قول المتبي:
بَليتُ بِلى الأُلْلالِ إنْ لم أقِفْ بها وُقو فَ شَحيح ضاعَ في التُّْبِ خحاتمُهْ
يدعو على نفسه بالبِلى والفناء إذا هو لم يقف بالأَطلال ليذكرَعهد مَن كانوا ها، ثم أَراد أن يصوِّرَ لك هيئة وقوفه فقال:كمـا يقفُ شحيٌِ فقد نحاتمُ في التراب، من كان يُوفَُّ ! إلى تصوير حال الثذاهلِ المتحير المزون المطرقِ برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح

فقد في التراب خاتما ثمينا، ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطالَ الكالمُ. هذه هي بالاغة التشبيه من حيث مبلَ طرافته وبُعد مرماهُ ومقدار ما فيه من خيال، أمَّا بلاغته من حيث الصورة الكالمية اليتي يوضع فيها متفاوتة أيضا، فأقلُّ التشبيهات مرتبةً في البالاغة ما ذكرت أر كانُه جميعُها؛ لأن بلاغة التشبيه مبنيَّة على ادعاءٍ أن المشبّه عين المشبَّه به، ووجودُ الأداة وو جه الشُبه معاً يحولان دون هذا الادعاء، فإذا حذفتِ الأداةٌ وحذها، أو وجهُ الشبه وحده، ارتفعت درجةُ التشبيه في البلاغة قليلا؛ لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاءَ اتحاد المشبَّه والمشبَّه به بعض التقوية، أمَّا أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيهُ البليغُ؛ لأنه مبني على ادِّعاء أن المشبَّه والمشبَّه به شيء واحد. هذا، وقد جرى العربُ والمُحدَّون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر، والشَجاع بالأسد، والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشَّهم الماضي في الأُمور بالسيف، والعالي المنزلة بالنَّجمه، والحليم الرزين بالجبل، والآمال الكاذبة بالأحلام، والو جه الصبيح بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجَين، والليل .موج البحر، والجيش بالبحر الزاخر، والـيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبَرْد واللؤؤؤ، والسفُنِ بالجبال، والجداولِ بالحيات الملتوية، والشّيْبِ بالنهار ولمع السيوف، وغُرَّةٍ الفرس بالهلال، ويشبهون الجبان بالنَّعامة والذُّبابة، واللئيم بالثعلب، والطائشَ بالفَراش، والذليلَ بالوتد، والقاسي بالمديد والصخر، والبليدَ بالحمار، والبخيل بالأرض المُّجدِبة. وقد اشتهر رجالٌ من العرب بتخلال محمودةٍ فصاروا فيها أعلاما فجريى التشبيهُ بهم، فيشبه الوفيُّ

بالسَّمْوْلَ، والكريع بكاتم، والعادل بعُمر، والحليم بالأحنْف، والفصيح بسحبان، والخطيب بقُسِّ، والشُحاع بعمرو بن معديكرب، والـكيمُ بلقمان، والذكيُّ بإياس. واشتهر آخرين بصفات ذميمة فجرَى التشبيهُ هم أيضا، فيشُبه العيُّ بباقِل، والأممقُ بهِبَّقَةَ، والنادمُ








 غضبة بالدم، فندم على كسر قوسه، وعض على إينى إهامه فقطعها.





الحقيقة وابلحاز البحاز اللغوي

الأمثلة:
1- قال ابن العَمِيد:


r- وقال البحتري يُصِف مبارزة الفَتْح بن خاقان لأسد:


r- وقال المتبي وقد سقط مطرٌ على سيف الدولة:
 حِمَالةُ ذَا الحُسَام على حُسِّم ع- وقال البحتزي:

البحث:
انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين، بتحد أن كلمة الشمس استعملت في معنيين: أحدهما: المعى
ابن العميد: هو الوزير أبو الفضل حمد بن العميد، نبغ في الأدب وعلوم الفلسفة والنجوم، وقد برز في الكتابة


 تحير : أصلها تتحير حذف منها إحدى التاءين. حمالة: حمالة السيف ما يممل به.

الحقيقي للشمس الي تعرفها، وهي التي تظهر في المشرق صبحا، وتختفي عند الغروب مساء، والثاني: إنسانٌ وضَّاءُ الوجه يشبه الشمسَ في التالألؤ، وهذا المعنى غير حقيقي، وإذا تأملتَ رأيتَ أن هناك صِلَة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشُمس والمعنى العارضِ الذي اسْتُعْمِلَت فيه، وهذه العلاقة هي المشابهة؛ لأن الشخصص الوضيءَ الوجه يُشْبه الشمس في الإشراق، ولا يمكن أن يلتبس عليك الأَمر فَتْهْمْ من "شمس تظظللني" المُنى الحقيقي للشُمس؛ لأن الشمس الحقيقية لا تُظَلِّل، فكلمة "تظللي" إذًا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، ولمذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى المقصودَ هو المعنى البحديد العارض. وإذا تأملت البيت الثالي للبحتري رأيت أن كلمة "هزَبْرًا" الثانية يراد هـا الأسد الحقيقي، وأن كلمة "هزبر" الأولى يراد هـا الممدوحُ الشجاعُ، وهذا معنى غير حقيقي، ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشاههة في الشجاعة، وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للَّسد هي أن الحال المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض، ومثل ذلك يقال في "أغلب من القَوْم" و "باسِل الوَجْه أغلبا"؛ فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد، والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجلُ الشحاع والعلاقة المشابهة، والقرينة المانعة من إرادة

المعن الأصلي هنا لفظية وهي "من القوم". تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتبي أن كلمة "حسام" الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشاهة في تَحمُّل الأخطار، والقرينة تُفهم من المقام فهي حالِية، ومثل ذلك كلمة "سحاب" الأَخيرة؛ فإفا استعملت لتدل على سيف الدولة، لعلاقة المشابهةٍ بينه وبين السحابِ في الكرم، والقرينةُ حالِيَّة أيضا. أَمَّا بيت البحتري، فمعناه أن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجْدٍ وحْزْ؛ فإنَّ ما تَنْطِوِي عليه النفسُ منهما لا يكون سرا مكتوما، فأنت ترى أن كلمة "العين" الأولى استعملت في معناها الحقيقي وأن كلمة "عين" الثانية استعملت يي الجاسوس وهو غير

معناها الأصلي، ولكن لأن العين جزء من الجاسوس وها يعمل، أطلقها وأراد الكل شأنَ العرب في إطلاق البزء وإرادة الكل، وأنت ترّى أن العلاقة بين العين والماسوس ليست المشابهة وإنما هي الجزئيةُ والقر ينةُ "على البوى" فهي لفظية.
ويتَّحُ من كل ما ذكرنا أنَّ الككلماتِ: شمسٌ وهِزبَّ وأغْلُبُ وحُسامٌ وسحابٌ وعينٌ، استُعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقةٍ وارتباطٍ بين المعنى الحقيقي والمعن العارضِ وتسمَّى كلُّ كلمة من هذه

مـجازا لغويا.
القاعدة:
(IT) الَمَجَاز اللّغّوي: هو اللفظ المستعمل في غير ما وُضِعَ له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المحجازي قد تكون المُشَاَبَهة، وقد تكون غيرهان، والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون حَالية.

النموذج:
ا- قال أبو الطيب حين مرض بالحمَّى عمر:

r- وقال حينما أنذر السحابُ بالمطر وكان مع ممدو حه:
تَعَرّضَ لي السّحابُ وقد قَفَلْنا
r- وقال آخر:

بِلادي وإنْ جارتٌ عليّ عزيزهة وقومي وإنْ ضَنُوا عليَّ كِرامُ
الإجابة:


التمرين -
الكلمات التي تحتهاخطٌّ استُعْمِلَتْ مرَّةً استعمالا حقيقيا، ومرَّة استعمالا مجازيا، بيّن المبازي منها مع ذكر العلاقة والقرينة لفظية أو حالية. 1- قال المتبي في المديح:

r- وقال:

فلا زَالَتِ الشّمسُ التي في سَمَائِه
مطالعة: المطالعة هنا المشاركة في الطلوع، أي لا زال باقيا بقاء الشمس فكلما طلعت في السماء كان وجهه طالعا بازائها.

مَا يَععل الصّمْصْصَمُ بالصّمصَام
عَيْبٌ عَلَيكَ تُرُى بسَيفٍ في الؤغى
६ - وقال:
إذا اعتلَّ سيفُ الدوْلةِ اعتلّتِ الأرضُ.
ه- وقال أبو تمام في الرّثّاء:
وما ماتَ حتّى مات مَضْربُ سَيْفِهِ من الضَّرْبِ واعْتَّتَ عليه القَنا السُّهُرُ
1- كان خالد بن الؤكلد نإِّه إذا سارَ سارَ النصرُ تحت لوائه.

r-التمرين
1-أمِنَ الحقيقةِ أم مِن الباز كلمة "الشمسينِ" في قول المتبي يُرثي أخت سيف الدولة؟:

r- أحقيقة أم بعازٌ كلمة "بدرا" في قول الشاعر؟:
 r- أحقيقة أم بحاز" كلمة "ليالي" في قول المتنب؟:


الوغى: اللرب. الصمصام: السيف، يريد أنك كالسيف في اللضاء، فلا حاحة بك إلى السيف. اعتل: مرض.



 وبـ "غائة الشُمسين" أخت سيف الدولة. ذوائب: جمع ذؤابة، وهي الخصلة من الشعر.

६ - أحقيقة أم بحازٌ كلمةُ "القمرين" في قول المتبي؟:

التمرين -r
استعمل الأسماء الآتية استعمالا حقيقيا مرةُ وممجازيا أخرى لعلاقة المشاهة:
 ب) استعمل الأفعال الآتية استعمالا حقيقيا مرةً ومحازيا أخرى لعلاقة المشابهة:


التمرين - ع
ضع مفعولا به في المكان الخالي يكون مستعملا استعمالا مجازيا، ثم اشرح العلاقة والقرينة:
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ قَوَّم المعلمُ.
التمرين -
ضع في جملة كلمةَ "أُُنْ" لتدلْ على الرجل الذي يميل لسماع الوشاياتِ، وفي جملةٍ أخرى كلمة "يمين" لتدل على القوة، ثم بيِّن العلاقة.

التمرين -7
كوِّن أربع جملٍ تشتمل كل منها على محاز لغوي علاقته المشابهة.
V- التمرين
اشرح بيْتَي البحتري في المديح عُ بيِّن ما تضمنته كلمة "شمسين" من المقيقة والجاز : سَنا الشمسِ من أُفْقِ وَوَجهَك من أُفقِ طَلَتْتَ لهمْ وقتَ الشرُوقِ، فعَاينُوا ضِياؤهُما وَنْقاً من الغَرْبِ والشّرْقِ وَما عايَيُوا شمْسَينِ قْبَلَهُما الْتقى سنا: النور . أفق: الناحية.وفقا: أي متفقتين في المعاد.

1 - الاستعارة التصر يكية والمَكنيَّة
الأمثلة:
 r- r- وقال المتبني وقد قابله مَمْدُورحُهُ وعانقَه:
فلم أرَ قَبلي مَن مَشَى البحرُ نحَوْهُ ولا r- وقال في مدح سيف الدولة:
 1- وقال الحـحَّجُ في إحدى خُطُبَه:
إي لأرَى رؤوسا قد أينعَت وحانَ قطافُها وإِّي لَصَاحِبُها.
r- وقال المتبني:


المَجْجُ عُوفيَ إذْ عُوفيتَ وَالكَرَمُ وَزَالَ عَكََ إلى أعدائِكَ الألَمُ
البحث:
في كل مثال من الأمثلة السابقة بحاز لغوي، أي كلمة استعملت في غير معناها الحقيقي، فالمثال الأول من الأمثلة الثلانة الأولى يشتمل على كلمتي الظلمات والنور، ولا يقصد بالأولى إلا الضلال، بيض المند: السيوف. اللمم: جمع لمة: وهي الشُعر الباور شحمة الأذن، والمراد هـا هنا الرؤوس. يقول: لا تا ترى


 حملته الخطوب على تصد هذا الممدوح فكانت له بمنزلة مطية ير كبها.

ولا يراد بالثانية إلا المدى والإيمان، والعلاقة المشاهِة والقرينة حالية، وبيتُ المتنبي يكتوي على بكازين هما "البحر" الذي يراد به الرجل الكريم لعلاقة المشابهة، والقرينة "مشى" و "الأُسْد" التي يراد بها الشجعان لعلاقة المشابهة، والقرينة "تعانقه" والبيت الثالث يكتوي على بحاز هو "تصافحت" الذي

يراد منه تاقت؛ لعلاقة المشابهة، والقرينة "بيضُ المند واللمم". وإذا تأملتَ كل بحاز سبق رأيت أنه تضمَّن تشبيها حُذفِ منه لفظ المُبَّهَ واستعير بدله لفظ المشبه به ليقومَ مقامه بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه، وهذا أبعد مدى في في البلاغة، وأدخل في المبالغة،
 نرجع إذاً إلى الأمثلة الثلاكة الأخيرة، ويكفي أن نوضح لك مثار مثالا منها لتَقيس عليه ما بعده، وهو قول الهجاج في التهديد: "إني لأرى رؤوسا قد أينعت"، فإن الذي يُفهَم منه أن يشبه الرؤوس بالثمرات، فأصل الككام إني لأرى رؤوسا كالثمراتِ قد أينعت، ثم حذف المشبه به فصار إي لأرى

 ذلك يقال في "امتطينا الخطوبا" وفي كلمة "المدل" في البيت الأخير.

القاعدة:
(1 ( الاسْتعارَة من البحاز اللغوي، وهي تشُبيه حُذِفَ أحلُ طرفيه، فعلاقتها المشُابهة دائما، وهي
قسمان:
أ) تَصْريَيّة، وهي ما صُرِّحَ فيها بلفظ المشَبه به. ب) مَكْنِّة، وهي ما حُذِفَ فيها المشبه به ورُمْزَ له بشيء من لوازمه.

النموذج:
ا- قال المتبي يُصِف دنول رسول الرّوم على سيف الدولة: إلى البَحر يَسِعَى أمْ إلى البَذْرِ يرْتَقي وَأَبْلَ يَمشِي في الِّساطِ فَما درَى
r-
كان أخي يَقري العينَ جَمالا والأُذنَ بيانا.

ع- وقال أعرابي في المدح: فالان يَرمي بِبطْفه حَيْث أشار اللكرم.
الإجابة:
1- أ شُبِّهَ سيفُ الدولة بالبحر بجامع العطاء ثخ استُعيرَ اللفظُ الدال على المشبه به وهو البحر
للمشبه وهو سيف الدولة، على سبيل الاستعارة التصريمية، والقرينة "فأقبل يمشي في البساط". ب) شُبِّهَ سيف اللدولة بالبدر بجامع الرفعة، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو البدر

للمشبه وهو سيف اللدولة، على سبيل الاستعارة التصريمية، والقرينة "فأَقبل يمشي في البساط". r- شُبه إمتاعُ العين بالجمال وإمتاعُ الأذن بالبيان بقرَى الضيف، ثم اشتُقَّ من القرى يَقْري بمعىن يُمْتعُ على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة جمالا وبيانا. r- شُبه الرأسُ بالوقود، ثم حذِف المشبه به، ورُمزَ إليه بشيء من لوازمه وهو "اشتعل" على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة إثبات الاشتعال للرأس. ع- شُبه الكرُُ بإنسان ثم حُذِفَ ورُمزَ إليه بشيء من لوازمه وهو "أَشار " على سبيل الاستعارة المكنية، والقرينة إببات الإشارة للكرم.

التمر ين 1-1
أَرِر الاستعارةَ التصريية اليَ تحتها خطّ فيما يأيّ: 1- قال السَّريّ الرَّفَّاء في السُّفُن:

يقري: القرى: إكرام الضيف وإطعامه. بطرفه: الطرف: البصر. بجامع إل: اللحامع في الاستعارة هو ما يعبر عنه
 أهداه الليل إليها.
r- وقال في وصف مزيِّن:


r- وقال ابن المعتز:
جُمِع الحقُّ لنا في إمام
r- التمرين
أجر الاستعارة المكنية التي تحتها خطٌّ فيما يأتي:
ا- مدحَ أَعرابي رجلا فقال:
تَطَلَّتْ عيونُ الفضل لكَ، وأصغت آذانُ المحد إليك.
Y- Yمد
r- وقال السريٌُ الرَّاء:

مواطنُ لم يَسَبْ بها الغَيُّ ذيلَه وَكَمْ للعوالي بينها من مساحِبِ
التمرين -
عيّنِ التصريحية والمكنية من الاستعارات اليت تَتها خططّ مع بيان السبب: r- قال دِعبِل الخزاعِي:

لا تَعجَبي يا سَلُم مِنْ رَجُلِ ضو r- ذمَّ أعرابي قوما فقال: أولئك قومٌ يصومونَ عن المعروف، ويُفطرون على الفحشاءِ.

ماء النعيم: رونفه ونضارته. راحَّة: الراحة الأولى: باطن الكف. راحَةّ: الراحة الثانية: ضد التعب، يصف اليد




६- وذَّ آخرُ رجلا فقال: إنه سمينُ المال مهزولُ المعروف.
هـ وقال البحتري يرثي المتو كل وقد قِلَ غِيلةً:

 V-

التمرين - ع
ضع الأسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل منها استعارة تصر يحية مرة ومكنية أخرى:


التمرين -
حوِّلِ الاستعاراتِ الآتيةَ إلى تشبيهاتٍ: ا- قال أبو تمام في وصف سحابة:

r- r- وقال السَّرِيّ ين وصف الثلج وقد سقط على الجبال:


 حين هحم عليه الأعداء في قصره فلم يقاتل دونه، وإن أملاكه وأمواله لم تغن عنه شئهئها


 بر بعها: بمنزلها، والمقصود بكاهاها، والضمير يعود إلى البقعة. لمّ: جمع لمة وهي شعر الرأس.

التمرين -7
r- وقال في وصف قلم:

حوِّل التشبيهات الآتية إلى استعارات: 1- إنّ الرّسولَ لَنُورٌ يُسْتضَاءُ بهُ



 Y- أَنا غَرْسُ يديك.
رَبْداءُ تَجْفِلُ مِن صَفير الصَّافِر
التمرين -7
^- اشرح قول ابن سِنان النحفاجِي في وصف حمامة، ثُ بِيّن ما فيه من البيان:
وهاتِفَةٍ في الْبان تُمْلي غَرامَها عِانِ
ولوٌ صَدَقَتْ فِيما تُقولُ من الأَسى
أهيف: الميف في الأصل رقة الخصر. زعزعته: هزته. البنان: الأصابع أو أطرانها، الطرس: القرطلس. ألمر: أحم: الأسود. سرحتك: السر حة: الشجرة العظيمة، وكذلك اللوحة. للسيف نبوة: نبوة السيف: عدم تطعه، يقول: أنا سيف لا لا ينبو



 صبابتها صحفا" حسن وإبداع. الأسى: الحزن.

Y - تقسيم الاستعارة إلى أصلية و تبعية
الأمثلة:
1- قال المتبني يصف قلما:

ץ ب- وقال يخاطب سيف الدولة:

r- وقال المعرِّي في الرِّقَأِاء:

فَتَى
ع - قال تعالى:
屋 يَرْهَبْو نَهُ (الأُراف: 108) ).
ه- وقال المتبني في وصف الأَسد:

البحث:
في الأبيات الثلاذة الأولى استعاراتٌ مكنية وتصريية، ففي البيت الأول شُبّه القلمُ وهو مَرجعُ الضمير في "لسانه" بإنسان ثم حذف المشبه به ورُمزَ إليه بشيء من لوازمه وهو اللسان، فالاستعارة
 السها: نجم خفي يمتحن الناس به أبصارهم. الفراقد: جمع فرقد وهو بـم قريب من من القطب، وين السماء فرقدان
 ورد: الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة، والمراد بالبحيرة بيرة طبرية، أي أن زئير الأسد شديد فإذا زأر في طبرية سمع زئيره من في العراق ومصر . لـر

الاستعارة التصريحية، وشبِّهَ الورقُ بالنهار بيامع البياض عُ استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريية. وي البيت الثاني شبه سيف الدولة مرةً بالشمس، ومرّةً بالبدر بكامع الرفعة والظهور، ثم استعيرَ اللفظ الدال على المشبه به وهو الشمس والبلد للمشبه على سبيل الاستعارة التصرييهية في الكلمتين،
 وهو السُّها والفر اقد للمشبه على سبيل الاستعارة التصريمية في الكلمتين.
 وهو "عشِقِتْهُ" على سبيل الاستعارة المكنية. وإذا رجَعْتَ إلى كل إجراء أجريناه للاستعارات السابقة، رأيتَ أننا في التصريية استعرنا اللفظَ

 مشتقة، ويسمى هذا النوع من الاستعارة بالاستعارة الأصلية. انظر إذا إلى المثالين الأخيرين بتد بكل منهما استعارة تصريحية، وفي إجرائها نقول: شبه انتهاءُ الغضب بالسكوت بكامع الهدوء في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السكوت
 وشُبُّه وصولُ صوت الأسد إلى الفرات بورود الماء بكامع أن كلا ينتهي إلى غاية مَ استعيرَ اللفظ الدال على المشبه به وهو الورود للمشبه وهو وصول الصوت ثم اشيُقَّ من الورود بمعنى وصول الصوت ورد .معنى وصل. فإذا أنت وازنت يين إجراء هاتين الاستعارتين وإجراء الاستعارات الأولى رأيت أن الإجراء هنا لا ينتهي عند استعارة المشبه به للمشبه كما انتهى في الاستعارات الأولى، بل يزيد عملا آخرَ وهو اشتقاق كلمة من المشبه به، وأن ألفاظ الاستعارة هنا مشتقة لا جامدة، ويسمى هذا النوع من الاستعارة

بالاستعارة التبعية؛ لأن جريانها في المشتق كان تابعا بلر ياها في المصدر.

 من لوازمه وهو "سكتَ" فتكون في "الغضب" استعارة مكنية. وفي الثاني وهو "ورد الفراتَ زئيره" يجوز أن يشبه الزئير بكيوان ثَ يحذف ويرمز إليه بشيء من لوازمه وهو "ورد" فيكون في "زئيره" استعارة مكنية، وهكذا كل استعارة تبعية يصح أن يكون في قرينتها استعارة مكنية غير أنه لا يجوز لك إجراء الاستعارة إلا في واحدة منهما لا في كلتيهما معا.

القو اعد:
( 1 ) تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جاملا.
(10) تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا.


النموذ ج:

r- وقال المتنبي:
حَمَلْتُ إلَيْهِ مِنْ لِسَانِي حِديقَةٍ سقاها الحِجَى سَقيَ الرِّياضِ السَّحائب r- وقال آخر يخاطب طائرا:

الاستعارة تبعية: تقسيم الاستعارة إل أصلية وتبعية عام في الاستعارة، سواء أكانت تصريية أم مكنية، ومثال الاستعارة المكنية التبعية أعجبين إراقة الضارب دم الباغي، فقد شبه الضرب الشار الشديد بالقتل بكامع 'الايذاء في كل،
 وهو الإراقة على طريق الاستعارة المكنية التبعية. الرياض: الرياض مفعول به للمصدر وهو سقي مضاف والرياض مضاف إليه، وألىل الكلام سقي السحائب الرياض.


الإجابة:
ا- شُُبّه الدهرُ بييوان مفترس بكامع الإيذاء في كل، ثم حُذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه
وهو "عضَّ" فالاستعارة مكنية أصلية.
r- شُُبّه الشعرُ بحديقدٍ بكامع الجمالِ في كل، عُ استعر اللفظ الدال على المشبه به للمشبه فالاستعارة تصريحية أصلية، وشبه الحِحا وهو العقل بالسحاب بكامع التأثير الحسن في كلّ

وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو "سقَى" فالاستعارة مكنية أصلية. r- شبه الأزهار بالضحِك بحامع ظهور البياض في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به
 ويجوز أن نضرب صفحا عن هذه الاستعارة، وأن بخريها في قرينتها فنقول: شبّهتِ الأرضُ الخضراء

بالآدمي، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو ضاحكة فتكون الاستعارة مكنية. وشبه نزول المطر بالبكاء بكامع سقوط الماء في كلّ، ثم استعير اللفظ الدال على المُنبه به للمشبه، فالاستعارة تصريحية أصلية، ويبوز أن تُجرَى الاستعارة مكنية في العارض.

التمرين - 1
بِيّن الاستعارة الأصلية والتبعية فيما يأيت:
ا- قال السَّريُ الرّفاء يصف شِعْرَهُ:

r-
بلدٌ صحِبْتُ به الشبيبةَ والصِّبا $\quad$ ولَبْنتُ ثوبَ اللهو وهو جديدُ في خضراء: أي في روضة خضراء. العارض الهتن: السحاب الكثير الأمطار .
r- وقال:

بَجَنَّ نَفَحَتْ رَوحاً ورَيْحانا
سِرَّا بها وتداعَى الطيرُ إعلانا

بَبراً تَألّقَ فيهِ بَحْرُ

وتطلُع بَيْن عَيْنْهِ الثُّريا

وكَاكَ عُمْرُ كَواكِبِ الأسْحار

لا أَسْتضيءُ بهِ ولا أسْتَصْبحُ


شُرُفَتُهُ قِطَعَ السّحَابِ المُمطِر

يُضَاحِكُها الضّخَى طَوْراً، وَطْرُراً عَلَيْها الْغَيُ يُنسَجْمُ انسِجَامًا

شثمال: الريح التي هَب من ناحية القطب. نفحت: أولت راحة وطيبا. هبت: الضمير في هبت يعود إلى الشمأل. سحيرا: قبيل الصبح. فناجى: حدَّث سرا. تداعى: دعا بعضه بعضا. تألق: تألق البرق: لمع. ابن نباتة السعدي: هو أبو نصر عبد العزيز، كان شاعرا محيدا جمر جي بين حسن السبك وجودة المعنى، ومعظم شعره جيد، وله ديوان كبير، توفي سنة ه ه ع هــــ أغر: الغرة: بياض في جبهة الفرس. تشعشع: تشعشع الضوء: انتشر. أستصبح: استصبح: استضاء بالمصباح. مقة: المقة: الـبب. ينسجم: يسيل.

فَمَا عَفَا الشّيبُ لي عَنها ولا صَفَحَا

وقال مِهيار:

التمرين -
اججل الاستعارات التبعية الآتية أصليَّة:

 r-
 التمرين -r

اجعل الاستعارات الأصلية تبعية فيما يأتي: ا- شرُّ الناسِ من يرضَى هِدم دِينه لبناء دنياه. Y- شِراءُ النفوسِ بالإحسانِ خيرٌ من بيْعِها بالعُدْوانِ. r- إن خَوضَ المرءِ فيما لا يعنيهِ وفراره من الحقِّ من أسبابِ عِثارهِ.

أعطاف: جمع عطف وهو الجانب. فتور : الضعف. مِهيار: هو أبو المسن مهيار بن مرزويه الكاتب الفارسي الديلمي، كان مجوسيا وأسلم على يد الشريف الرضي وتخرج في الشعر عليه، ويتاز في شعره يكزالة القول

 الطنب: المبل تشد به الميمة، يقول: إن السحابة لثقلها بالماء تقرب أطرانها من الأرض.

ع - خيْرُ حِليٍٍ للسُبابِ كَبْحُ النفسِ عندَ جُمو حها.
التمرين - ع
هاتِ ست استعارات منها ثلاث أصلية وثلاث تبعية.
التمرين -0
اشرح قول السريِّ الرَّفاءَ في وصف دولاب وبيِّن ما فيه من استعارات: فمِنْ جنَاٍٍ تريك النَّرْرَ مُبْتَسماً نَأَى فحنَّ إِلى أَوْانِهِ طَربا مِنَ الغَمام غَدا فِيهِ أباً حَدِبا عن المَحلِّ ولا يُنْدِي لَه تَعبا لِلْبَرْ حتَّى ارْتَدَى النُّوَّارَ والُُشُّبَا كأنَّ دُولابها إذ أنَّ مُغْتُربٌ بالكٍ إذا عقَّ زهرَ الروْض والدُهُ مُشَمِّرٌ في مسِير كَيْس يْمِعُدُه ما زَالَ يَطُلُبُ رِفْدَ البحْر مُمْتَهِذُ ب - تقسيم الاستعارة إلى مرشَّحة و مـجر دة مطلقة

الأمثلة:
1- قال تعالى: r- وقال البحتري:
 دولاب: آلة كالناعورة يستقى ها الماء وهي المعروفة بــ"الساقية". إبّانه: إبان الشيء بالكسر والتشديد: وتهئهنها يقال

 الحدب: الأب اللذي يتعلق بابنه ويعطف عليه، يقول: إذا جفا الغيا الغمام زهر الروض فلم يكطره قام الدولاب مقامه فكان للزهر بمنزلة الأب الحاني على ولده فتعهده وسقاه

 حت ارتوى البر وغا زرعه واكتسى أثوابا من الأزهار والنبات. الإيوان: مكان مرتفع في البيت ييلس عليه.

ع- وقال البحتري:
 ه - كانَ فُلانٌ أكْتَبَ الناس إذا شَرَبَ قلمُهُ من دَوَاتِه أو غَنَّى فوْقَ قِرطاسهِ.

7- وقال ثُرَيُظُ بن أُنْيف:

البححث:
في الأمثلة الأولى استعارات تصريحية في "اشتروا" بمعن انحتاروا، وفي "قمر" الذي يراد به شخص الممدوح، وفي "طغى" بمعنى زاد، وقد استوفت كلُّ استعارة قرينتها، فقرينة الأولى "الضلالة"و قرينة
 شيء يلاتم المشبه به، وهذا الشيء هو: و中ُفَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْهُ (البقرة:7 ا)، وإذا نظرتَ إلى الاستعارة الثانية رأيت ها شيئا من ملائمات المشبه، وهو "من الإيوان باد"، وإذا تأملت الاستعارة الثالثة رأيتها خالية مما يلايم المشبه به أو المشبه. والأمثلة الثلاثة من الثانية تشتمل على استعارات مكنية هي "الضمير" في رأت الذي يعود على المنايا التي شبهت بالإنسان، و"القلم" الذي شبه بالإنسان أيضا و"الشرُّ" الذي شبه بكيوان مفترس، وقد تمَت لكل استعارة قرينتُها؛ إذ هي في الأولى إثبات الرؤية للمنايا، وي الثانية إثبات الشرب والغناء للقلم، وفي الثالثة إبّات إبداء الناجذين للشر. وإذا تأملت رأيت أن الاستعارة الأولى اشتملت على ما يلايم المشبه به وهو "جعلتكَ مرمى نبلها"، الجارية: السفينة. نبلها المتواتر: النبل المتواتر: الكثير المتوالي. قريظ بن أنيف: هو قريظ بن أنيف من شن شعراء الحماسة هو شاعر إسلامي. ناجذيه: الناجذان: النابان، وإبداء الشر ناجذيه كناية عن شدته وصعوبته. يصفهم بالإقدام على المكاره والإسراع إلى الشدائد وأفم لا يتوا اكلون ولا يتخاذلون.

تقيسم الاستعارة إلى مرشحة وبجردة مطلقة
وأن الاستعارة الثانية اشتملت على ما يلايم المشبه وهو "دواتُه وقرطاسه"، وأن الاستعارة الثالثة خَلَتْ مُا يالايم المشبه أو المشبه به، والاستعارة اللي من النوع الأول تسمى مرشحة، والتي من النوع ع الثاني تسمى مـجردة، والتي من النوع الثالث تسمى مطلقة.

القو اعن:
( الاستعارة المر شحة: ما ذُكرَ معها ملايم المشبه به.
(الاسستعارة المـجردة: ما ذكِرَ معها ملايم المشبه.
( ) الا (1)
(Y (Y) لا يُتبر الترشيحُ أو التجريدُ إلا بَعدَ أن تتم الاستعارةُ باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية، ولذا لا تسمى قرينة التصريكية بحريدا، ولا قرينة المكنية ترشيحا.

النـمو ذج:

- 1

r- إني شديدُ العطش إلى لقائك.


الإجابة:
1 - 1
الاستعارة الُمطلقة: من نوع الاستعارة المطلقة الاستعارة اليت تشتمل على ترشيح وبحريد معا، مثاها في
 يزهر ويصل إلى الكهولة. الربا: الأماكن العالية. سقالك وحيانا: الخطاب في سقاك كالك لعبوبته، يدعو لما بالسقيا وأن يحيّا هما كما يحيّا الناس بالأزهار. العيس: الأبل. كمائمه: جمع كمامة: وهي غلاف الزيا

وحذِفَ المُشَّه به ورُمِزَ إليه بشيء من لوازمه وهو أنفاس الذي هو قرينة المُكنية، وفي "غازلت"
ترشيح•
r- بي "عمود" استعارة تصريحية أصلية، شبه رئيسُ القوم بالعمود بكامع أن كلا يكمل، والقرينة "يهلك"، وفي "إلى هُلك يصير" تَجْريد.
r- شبه الاشتياقُ بالعطش بجامع التطلِ إلى الغاية، فالاستعارة تصريحية أصلية، والقرينة "إلى لقائك" وهي استعارة مطلقة.
ع- في "مرضت" استعارة تبعية شبهت الظلمة بالمرض والبحامع خَفَاءُ مظاهر النشاط، ثمَ اشتُق من المرض مرضت، فالاستعارة تصريحية تبعية، وفي "ما يضيء لا بكم ولا قمر " بحريد. ه-النور: الزهر، أو الأبيض منه، والمراد به هنا النساء، والجامع الحُسنُ، فالاستعارة تصريحية أصلية، وي ذكر الخُدور تجريد، وي ذكر الكمائم ترشيح فالاستعارة مطلقة.

التمرين
بيِّن نوع كل استعارة فيما يألي، وعيِّن الترشيحَ الذي هـا: ا- قال السريّ الرفاء:
وقد كتَبتْ أيدي الرّبيع صحائفًا كأَنَّ سُطُورَ السَّرْو حُسْناً سُطُرُهُا

r- وقال المتبني في ذمّ كافور:


السرو: شحر عال. كلاكله: الكلكل: الصدر، يقول: إن عادة الدهر تكدير العيش فهو يصيب قوما بأذاه
 إن سادات مصر غفلوا عن العبيد فعبثو| بالأموال حت آكلوا فوق الشبع.

६- وقال علي البلارم في وصف موقعة:


تُحيطُ بِنَا مِنْ أَشْمُل وجنُوبِ
يلاحظُنا في جيئةٍ وذُهوبِ

أتَى الزّمَانَ بَنُوهُ في شَبِيبتِه
V- وقال أَبو تمام:

هذا أَبو دُلُقٍ حَسْبي بِهِ وكَى


أَلِبَاءُ مأْمُونُون غَيْبًا وَمَشْهَهَا
 11- تَلَّكَ فلان بعارٍ لن يُغْسلَ عنه أَبَّا.

بالتمرين
ما نوعُ الاستعارات الآتية وأين التجر يدُ الذي هِا؟
 r- اششَرِ بالمعروِبِعْرَكَكَ من الأَذى.

أنصل: جمع نصل: وهو حديدة السيف. عوالي: الرماح حبال الشمس: المراد بحبال المبال الشمس أثشتها.
 السالفة جاءوا في حداثة الدهر ونضرته فسرهم، ونخن أتيناه وقد هرم فلم يق عنده أيه ما يسرنا. ينتضى: انتضى السيف: بردهه من غمده.
r-
ع - انطلقَ لسانُه من عِقاله فأَو جزَ وأَعْجْزَ.
ه- ما اكتحلت عينُه بالنوم أَرقاً وتسهيدًا.
4- قال المتني:
وغيَّبت النّوَى الظَّبَّاتِ عني

- V

生
9- بينَ فَكَيّْهِ حُسامَ مُهُنَّ، لهُ كلامٌ مُسَدَّدَّ


- 11 تَبَّمَ البَرقُ فأضاءَ ما حا حولَه.
-التمرين
بيّن لِمَ كانت الاستعارات الآتية مطلقة واذكر نوعها:
ا- قال أَعرابي في الخمر: لا أشربُ ما يَ يَشْربُ عقلي.
Y- Y- وقال المتبي يخاطب ممدو حه:
يا بَدْرُ يا بحْرُ يا غَمامَةُ يا
r-

- (البقرة:)
-     - رأيتُ تِبالاً تَمْخُرُ العُبابَ.
 العرب يوصف بكثرة الأسود. المال: ما ملكته من كل شيء، وعند أهل البادية الإبل.

7-طارَ المبَرُ في المدينةِ.

- غنَّى الطيرُ ُُنشُوْ
^- برزَتِ الشمسُ من خِدْرِها.

التمرين - ع
بيِّن نوع الاستعارات الآتية وما هـا من ترشيح أو تجريد أو إطلاق:
1- قال المتنبي:
في الخَدّ إن عَزَمَ الخَليطُ رَحيلا مُطرّ تَزيدُ بهِ الخُدوردُ مُحُولا Y- قال التّهاميُّ يعتذر لحسَّاده:

r- قال أبو تمام في المديح:

ع- قال بدر الدين يوسف الذهي:



ه- قال ابن المعتز:
ما تَرى نِعْمةَ السَّماءٍ على الأرْ



 أما ترى إلخ. شكر الرياض: المراد بشكر الرياض ازدهارها.

Y - قال سعيد بن حميد:

V- V زاريني جبلٌ ضِقْتُ ذَرْعًا بِرُرْثرَتِه.
^- قال أعرابي: ما أشدَّ جَوْلَة الرأي عندَ الهوَى، وأشقَّ فِطامَ النفسِ عند الصِّبا.
9- ووصف أعرابي بَني بَرمك فقالَ: رأيتهم وقد لبسوا النعمة كأهنا من ثُيافمـ.
التمرين -
اجعل الاستعارات الآتية مرة مرشحة ومرة ممردة:
لا تلبَسِ الرياء، ولا تَجرِ وراء الطيش، ولا تعبث بمودة الإخخوان، ولا تصاحبِ الشرَّ، ولا تنخدع إذا نظرتَ في الأمور بسراب، بل اتبع النور دائما في هذه الدنيا، واجتنبِ الظالامَ، وإذا عَثرتَ نقم غير يائسٍ، وإذا حارَبك الدهرُ فتحمَّل غيرُ عابسٍ.

التمرين -7
أ) هاتِ ستّ استعارات تصريحية فيها المر شحة والمجردة والمطلقة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V- التمرين
اشرح الأبياتَ الآتيةَ وبيّن ما فيها من ضروب الحُسْن البياني: قال الشريف في وصف ليلة:

سعيد بن محيد: كاتب مترسل وشاعر رقيق الشعر نا فا فيه منحى ابن أبي رييعة، وقلده المستعين العباسي ديوان

 كأنه ماء. معتصم: أي مستمسك بالظلام متحصن به.


を- الاستعارة التمثيلية
الأمثلة:
1-عاد السَّيْفُ إلى قِرَبهِ، وَحلَّ اللَّيَّثُ منيعَ غابه.
(بلماهد عاد إلى وطنه بعد سفر)
r- قال المتبي:
وَمَنْ يَكُ ذا فَم هُرٍ مَريضِ (لمن لم يرزق الذَّوْق لفهم الشعر الرائع)
r- قَطَعَتْ جَهيزَةٌ قَوْلَ كلِّ خَطيبِ.
(لمن يأتي بالقول الفَصْل)

حينما عاد الرجلُ العامل إلل وطنه لم يُعُد سيف حقيقي إلى قرابه، ولم يَنْرِل أَسَد حقيقي إلى عرينه، وإذًا كلُ تر كيب من هذين مُ يستعمل في حقيقته، فيكون استعماله في عودة الر جل العامل إلى بلده


 والملاد حتى إذا ظفر بالنصر عاد إلى غِمده، ومثل ذلك يقال في: "وحلَّ الليثُ مَنِيع غابهِ". وبيت المتني يدل وضعه الحقيقي على أن المريض الذي يصاب بعرارة في فمه إذا شرب الماء العذب عقالها: العقال: قيد الدابة. الدجن: الغيم عملأ أقطار السماء. لجم: جمع بلام.

وجده مُرًّا، ولكنه لم يستعمله في هذا المعنى بل استعمله فيمن يَعيبون شِعْرَه لعيب في ذوقهم الشعري، وضعف في إدراكهم الأدبي، فهذا التركيب بحاز قرينته حالية، وعلاقته المشاهة، والمشبه

هنا حال المُولَعين بذمِّه والمشبه به حال المريض الذي يبد الماءَ الزلال مرا. والمثال الثالث مَثلٌ عربي"، أصله: أن قو ما اجتمعوا للتشاور والخطابة في الصلع بين حيين قَتلَ رجلٍ من أحدهما رجلا من الحيٍّ الآخر، وإفهم لكنللك إذا بجاريةٍ تُذْعى جهيزة أقبلت فأنبأفـم أن أولياء المقتول ظَفِرُوا بالقاتل فقتلوه، فقال قائل منهـم: "قَطَعَتْ جَهيزَة قَوْلَ كَل خطيب"، وهو تر كيب يُتَمثل به في كل موطن يؤتَى فيه بالقول الفصل. فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن تر كيبا استعمل في غير معناه الحقيقي، وأن العلاقة بين معناه المسازي ومعناه الحقيقي هي المشابهة، و كل تر كيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثيلية. القاعلدة: (Y) الاستعارة التمئيلية تر كيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي.

النمو ذج:
1-من أمثال العرب:
قبل الرِّماءِ تُمْلُُ الكُنائنُ (إذا قلته لمن يريد بناء بيت مثلا قبلَ أن يتوافر لديه المال). ץ ץ- أنت ترقُمُ على الماء (إذا قلته لمن يلٌِّ في شأن لا يمكن الحصول منه على غاية).
الإجحابة:

1 - شبهت حال من يريد بناء بيت قبل إعداد الملال له، بحال من يريد القتال وليس في كنانته سهام،بجامع أن كالا منهما يتعبل الأمر قبل أن يُعدَّ له عُدته، ثم استعير التر كيب الدالٍ على حالى استعارة تمثيلية: لابد أن يكون كل من المشبة والمشبه به في الاستعارة التمثيلية صورة منتزعة من متعدد كما تراه واضحا في الأمثلة. الرماء: رمي السهام. الكنائن: جمع كنانة وهي وعاء السهام.

المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية، والقرينة حالية.
ا- شبهت حال من يُلحُّ في الحصول على أمر مستحيل، بكال من يرقُمُ على الماء، بكامع أن كلا

الاستعارة التمئيلة، والقرينة حالية.
التمرين - 1
|فرض حالا تحْعَلُها مشبَّها لكل من التراكيب الآتية، عُم أَجْرِ الاستعارةَ في خمسة تراكيب.
ا- إنَّك لا تَجين من الشَّوْكِ العنبَ. 11 المورِدُ العذْبُ كثير الزَّحام.

r-r أنت تْنُغُ في رَمَادٍ.
r r
لا تا تُنرِ الدُّرَّ أمامَ الحنازير رير
ع ع - ألق دَلَوَكَ في الدِّلاءِ.

- 10 - يُخَرِّبون بيو 12 بَم بأيديهم.

17-17 إنَّ الحديد بالمديد يُفلحُمُ

-     - أخذ القوسَ باريها.

ч- استسمَنتَ ذا وَرَم.
لا

-     - أنت تضرب في حديد بارد.

1^ 1 - لكلٍّ جوادٍ كبوة.

- 人 هو يبني تصورا بغير أساس.

19-19 ومن قَدَد البحْرَ استقلَّ السَّواقِيا.

- 9 - لكل صارم نْوْة.
. .

عِرّيسَة: مأوى الأسد. نبوة: عدم تطع السيف. اعقلها: الضمير في "اعقلها" يعود إلى الناقة أي قيدها يُ تو كل

 الأفار الصغيرة. حشفا: المشف: ردي التمر . كيلة: اسم.بعمن الكيل.
r-التمرين
بيَّنْ نوع كل استعارة من الاستعارات الآتية وأبرها:
1- قال المتنبي:
غَاضَ الوَفَاءُ فَما تَلقاهُ في عِدَةٍ
r - قال البحتري:

r- وقال الشاعر:
متى يَبْلُغُ البُنْيانُ يَوْمأ تَمامَهُ


-     - وقال تعالى:
7- وقال البارودي:

في لُجَةِّة البَحْرِ ما يُغْيِي عن الوُشل.
V-وقال T آخر:

ومن مَلك البلاد بغير حرْبٍ تسليهمُ البلاد
人-وقال:

أَضاءتْ لَهُمْ أَحْسابُهُمْ وَوُجُوهُهُمْ حُجَى اللَّيل حتَّى نََّّمَ الجَزْعَ ثاقِبُه
9- وقال الشاعر:
ومن خطبَ الحسناءَ لم يغلها المهرُ.
غاض: غاض الماء: قل ونقص. عدة: الوعد. أعوز: عز وقل. الجرح رم: رم الجرح: أصلح وعوج. البارودي: هو محمود سامي البارودي حامل لواء النهضة الشعرية الحديثة، شعره يشاكل شعر الفحول في صدر العصر العباسي، مات
 ثاقبه: ثقب الشيء: أو جد به ثقبا. لم يغله المهر: أي لم يجده باهظا.
.

عِضاضَ الأفاعي نامَ فوقَ العقارِبِ

وَيَقْثُلُ ما تحيي التّبّسّمُ وَالجَدَا

وَلا فيهِ مُرْتابٌ وَلا منْهُ عَاصِمُ

بِحِلْمِي عَنهُ وهُوْ لَيْسَ له حِلْمُ

إلَّكِ فإنِي لَسْتُ ممّنْ إذا اتّقَى

- 11

وقال المتنبي:
وتُحْيي لَهُ المَالَ الصّوَارمُ وَالقَنَا
r 1 ( ألا آيّها السّيفُ الذي لَيسَ مُغمَداً

ع

- 10 - لا يَحمدُ السيفُ كلَّمن حَملَّه.

وذِي رحم قَلَّمْتُ أَظْفارَ ضِغْنِه

- لا لا تعْدَمُ الحسناء ذاَماً

التمرين
اجعل التشبيهاتِ الضمنية الآتيةاستعارات تمثيلية بحذف المشبه وفرض حال أخرى مناسبة بحعلها مشبهة:
1-قال المتبي:

إليك: أي كفى، يقول: كفى عني فإي لست منن إذا خاف من الهلاك صبر على الذل، فجعل الأفاعي مثلا للهلاك؛؛ لأهنا تقتل دفعة واحدة، والعقارب مثلا للذل؛ لأها إذا لم تقتل تكرر لسعها فكانت أطول عذابـا هجر: قرية باليمن تشتهر بكثرة ترها. الصوارِم: اللسيوف. القنا: الرماح. البحدا: العطاء، أي أن السيوف والرماح بحمع له غنائم الأعداء، والكرم يفرق ما جمعت.
لا يحمد السيف: أي أن السيف لا يحمد كل حامل له نقد يكون حامله جبانا أو جاهلا لضروب القتال. ضغنه: الضغن: الحقد. ذاما: الذام: العيب. مواطر: جمع ماطر، يقول: أنت أهل لما رجوته منك، وأنا ألعلم ألمي لم أضع رجائي في غير محله فلست كمن يرجو المطر من غير السحاب.

r- وقال:

६ - وقال:

لَعَلِ عَتْبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُ
ه- وقال بعضهم في شريفٍ لا يكاد يمد قوتا:


التمرين - غ
اجعل الاستعارات التمثيلية الآتية تشبيهاتٍ ضمنية بذكر حال مناسبة تُعلها مشبهة قبل كل استعارة:
ا- يعشي رُوَيدًا ويكون أوَّاًا
r-
r-

ه- ليس التَّكُُّلُ في العينين كالكَحلِ
7- ولا بُدَّ دُون الشَّهْهِ من إبرِ النَّحْل.



 البفون خلقة، أي ليس المصنوع كالطبوع. الشهد: العسل في شيمها. إبر النحل: شو كتها، يقول: من طلب الشهجد لم يصل إليه حتي يقاسي لسع النحل.

التمرين - 0
اذكر لكل بيت من الأبيات الآتية حالا يستشهد فيها به ثم أجر الاستعارة وبين نوعها: قال المتني:



ع- وقال المتني:
ويِهُدُ أَن يأتي لهَا بِضريب
وفي تعبِ من يحْشُدُ الشَّمْسَ ضَوْءَها
ه- وقال البوصيري:
قد تنكرُ العينُ ضوءَالشمس منْرمدٍ ويُنْ
4- وقال المتبي:
إذا اعتادَ الفَتى خوْضَ المَنايا $\quad$ فأيسر ما يمُرّ بهِ الوُحُولُ
V
ما اللّذِي عِنْدَهُ تُدَارُ المَنايا كالَّذي عِنْدُهُ تُدارُ الشَّمُولُ





 الشمول: الخمر، أي ليس من يشتغل بالحرب كمن يشتغل باللهو.

لعزَّة من أعراضنا ما استحلَّتِ أبْشرْ ِبطول سلامبةٍ يا مِرْبعُ على النار مُوقَدَةُ أَنْ يَفُورا
 كُلاها وحتى سَامها كلُّ مفلِس

هنيئاً مريئاً غيرَ داءٍ مخامرِ - (1. إِ - - لَقْدْ هُزِلْت حتَّى بدا مِن هُزالِها

التمرين -7
أ) هات استعارة تمثيلية تضرها مثلا لمن يكسل ويطمع في النجاح. ب) هات استعارة تمثيلية تضرهما مثلا لمن ينفقُ أموالَه في عمل لا لا ينتج
 د) هات مثلين عربيين وأجر الاستعارة التمثيلية في كل منهما.

V- التمرين
اشرح قول المتبي بإيماز، واذكر ما أعجبك فيه من التصوير البياني:




 مربع: اسم رجل، وفي البيت من السخرية والمزء بالفر زدق ما فا فيه. مر جل: القدر .

 غشاء: الغلاف. نبال: السهام العر بية، يقول: كثرت علي مصائب الدهر حتى لما لم ييق من قلبي موضع إلا أصابه سهم منها فصار في غلاف من السهام.


$$
0 \text { - بالغة الل ستعارة }
$$

سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين: الأولى: تأليف ألفاظه، والثانية: ابتكار مشبه به بعيد عن الأذهان، لا يبُول إلا في نفس أديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرُّف وجوه الشبه الدقيقة بين

الأشياء، وأودعه قدرةٍ على ربط المعاني وتوليد بعضها من بعض إلى مذّى بعيدٍ لا يكاد ينتهي. وسرُّ بلاغة الاستعارة لا يتعدى هاتين الناحيتين، فبلاغتها من ناحية اللفظ، أن تر كيبها يدل على تناسي التشبيه، ويحملك عمدا على تخيُّل صورة جليدة تنسيلك رَوعتّها ما تضمّنه الكَلام من تشبيه خففي مستور. انظر إلى قول البحتري في الفتح بن خاقان:
يَسمُو بكفٍِ على العافينَ حانيَةٍ ألست ترى كفه وقد تمثَّلت في صورة سحابةٍ هتَّانة تصُبُ وبلها على العافين السائلين، وأن هذه الصورة قد تملكت عليك مشاعرك فأذهلتك عما اختبأ في الككلام من تشبيه؟ وإذا سمعتَ قوله في رثاء المتو كل وقد قُتلَ غيلة:
صَريعٌ تَقَاضَاهُ الليالي حُشَاشَةٍ يَجُودُ بها والمَوْتُ حُمْرٌ أظافرُهْ فهل تستطيع أن تُبعِد عن خياللك هذه الصورة المْخيفة للموت، وهي صورة حيوان مفترس ضرٍّجت أظافره بدماءِ قتلاه؟ هذا كانت الاستعارة أبلغ من التشبيه البليغ؛ لأنه وإن بي على ادعاء أن المشبه والمشبه به سواء لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعارة، فالتشبيه فيها مَنسي بححود، ومن ذلك يظهر لك النصال: حدائد السهام، يقول: صرت بعد ذلك إذا أصابتي سهام من تلك المصائب لا بتد لها موضعا تنفذ منه إلى
 همي: تسيل. طرف: البصر.طماح: الذي يغالي في طلب المعالي والسعي وراءها. صريع: المطروح على الأرض. تقاضاه: أصله: تتقاضاه حذفت إحلى التائين، وهو من قولمب: تقاضى الدائن منه إذا قبضه. حشاشة: بقية الروح في المريض والمريح، يصفه بأنه ملقى على الأرض يلفظ النفس الأخير من حياته.

أن الاستعارة المرشحة أبلغ من المطلقة، وأن المطلقة أبلغ من البردة.


فسيح للإبداع، وميدان لتسابق البيدين من فرسان الككلام. انظر إلى قوله عز شأنه في وصف النار:

 ثم انظر إلى قول أبى العتاهية في هتنئة المهدي بالملافة:
 بِد أن الحلافة غادة هيفاءُ مُدَلَّلَة ملول فتن الناس هِا جميعا، وهي تأبى عليهم وتصدُّ إعراضا، ولكنها تأتي للمهدي طائعة في دلال وجمال تجرُّ أذيالها تيها وخفرا. هذه صورة لاشك رائعة أبدع أبو العتاهية تصويرها، وستبقى حُلوة في الأسماع حبيبة إلى النفوس ما بقي الزمان.
ثُ اسمع قول البارودي:


 دهشا وذهولا؟ ثم السمع توله في منفاه وهو فنب اليأس والأمل: أَسْمَعُ فِي نفسي دِبيبَ الْمْنَى وألمَ

 وهو الخوف.

بتد أنه رسم لك صورة للأمل يتمشى في النفس تمشيا مُحَسّا يسمعه بأذنه، وأن الظنون والهواحس صار لها جسم يراه بعينه، هل رأيت إبداعا فوق هذا في تصويره الشك والأمل يتجاذبان؟ وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا الإبداع؟ ثم انظر إلى قول الشريف الرضي في الوداع:
 هو يسرق الدمع حتى لا يُوصمَ بالضعف والمُور ساعة الوداع، وقد كان يستطيع أن يقول: "نَسُر الدمع في البِيوب حياء"، ولكنه يريد أن يسمو إلى فاية المُرتقى في سحر البيان، فإن الكِلمة "نسرقِ" ترسم في خيالك صورة لشدة خحوفه أن يظهر فيه أثر للضعف، ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء، ولولا ضِيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعة، ولكنا نعتقد ألن ما قدمناه فيه كفاية وغناء. 7-7 البحاز المرسل

الأمثلة:
ا- قال المتنبي:
لَلُ عليّ أَيَادٍ وَابِغــة


§ - وقال تعالى على لسان نوح


-     - وقال تعالى:

له أياد علي: يقول: إن للممدوح علي نعما شاملة، فوجودي يعد من نعمه، ولا أستطيع أن أحصر هذه النعم. جرارا: الجيش الجرار: الثقيل السير؛ لكثرته.

7-1




البحث:
عرفت أن الاستعارة من الباز اللغوي، وأفا كلمة استعملت في غير معناها؛ لعلاقة المشاهمة بين المعنيين الأصلي والمازي، ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة، وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على بحاز. انظر إلى الكلمة "أيادٍ" في قول المتني، أتظن أنه أراد هـا الأيدي الحقيقية؟ لا، إنه يريد ها النـا النعم، فكلمة أياد هنا بحاز، ولكن هل ترى بين الأيدي والنعم مشابهة؟ لا، فما العلاقة إذا بعد أن عرفت فيما سبق من الدروس أنّ لكل مهحاز علاقة، وأن العربي لا يرسل كلمة في غير معناها إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنين؟ تأمل بتد أن اليد الحقيقية هي التي تَنح النعم فهي سبب فيها، فالعلاقة إذا السببية، وهذا كثير شائع ين لغة العرب.
 الذي ينزل مطر ينشأ عنه النبات الذي منه طعامنا علاقته المسببية، أما كلمة "العيون" في البيت فالمراد هـا الجواسيس، ومن الهيِّن أن تفهم أن استعمالما في ذلك محازي، والعلاقة أن العين جزء من الجاسوس ولا شأن كبير فيه، فأطلق البزء وأريد الكل، ولذلك يقال: إن العلاقة هنا الجزئية.
 أن الإنسان لا يستطيع أن يضع إصبعهُ كلها في أذنه، وأن الأصابع في الآية الكريعة أطلقت وأريد أطر افها فهي بحاز علاقته الكلية.

ثم تأمل قوله تعالى: أبوه، فهل تظن أن الله سبحانه يأمر بإعطاء اليتامى الصغار أموال آبائهم؟ هذا غير معقول، بل الواقع أن الله يأمر بإعطاء الأموال من وصلوا سِن الرُّشد بعد أن كانوا يتامى، فكلمة "اليتامى" هنا بحاز؛ لأها استعملت في الراشدين، والعلاقة اعتبار ما كان.
 حين يولد لا يكون فاجرا ولا كفارا، ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر،
 للسخرية والاستخفاف، فإننا نعرف أن معى النادي مكان الاجتماع، ولكن المقصود به في الآية الكريمة

من في هذا المكان من عشيرته ونصرائه، فهو بحاز أطلق فيه المحل وأريد الحال، فالعلاقة المحلية.
 معنى من المعاني، وإنما يحل في مكانه، فاستعمال النعيم في مكانه بحاز أطلق فيه الحال وأريد المحل فعلاقته الحالية. وإذا ثبت كما رأيت أن كل مباز مما سبق كانت له علاقة غير المشاهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، فاعلم أن هذا النوع من البحاز اللغوي يسمى بابلماز المرسل.

القو اعد:
(YY) الجهاز المرسل: كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعن الأصلي.

المرسل: المطلق، وإما سمي هذا البحاز مرسلا؛ لأنه أطلق فلم يقيد بعلاقة خحاصة. الجاز المرسل: ومن الماز الماز المرسل
 كالجمل المبرية المستعملة في الإنشاء للتحسر وإظهار الحـزن كما في قول ولم ابن الرومي:

فهذا البيت بحاز مرسل مركب علاقته السببية والقرينة حالية، فان ابن الرومي لا يريد لإخبار، ولكنه يشير إلى ما استحوذ عليه من المم والمزن بسبب فراق الشباب
(Y (Y) من علاقات البحاز المرسل:
ع- الكلية
r
r
1-1 السببية

النموذج:
1- شَربتُ ماء النِّل .
r- ألقى الخطيبُ كلمة كان لها كبير الأثرم .
r-r
ع- يلبس المصريون القطن الذي تُتتجُهُ بلادُهم.
وَالمَشَرَفِيْةُ مِلَء اليوْمٌ نَوْتَهُمُ

7- سأوقد نارا.
الإجابة:


الأعوجيه: الميل المنسوبة إلل أعرج وهو فرس كريم لبين هلال. المشرفية: السيوف. ملء: في الشُطرين منصوب على الحال، وخبر المبدأ في الشطر الأول الظرف "خلفهم"، ويف الشطر الثاني الظرف "فوقهم". يصف المتني =

التمرين - 1
بين علاقة كل ممحاز مرسل تحته خط ما يأتي: ا- قال ابن الزيَّات في رثاء زوجها:

ويُنسب إلى السموءل:
تَ تَيّْسَ على غَيْر السُّيُوف تَسيلُ
سَ سَقْتَكَ الْفَوَادي مَرْبَعًا ثُمَّ مَرْبَعا



צ- وقال المتني في ذم كافور:

V- وقال:

رَأيتُكَ محْضَ الحِلْمِ في محْضِ قُدرَةٍ وَلْ شُوْتَ كانَ الحِلمُ منكَ المُهنّدَا
=





 الحرب، يقول: رأيتك خالص الحلم في قدرة خالصة لا يشوها عحز، ولو شئت أن بكعل المرب بـكان المان الملم لفعلت.
التمرين -

بين كل محاز مرسل وعلاقته فيما يأتي: - اسَكَنَ ابنُ خَلُُونَ مِصْرَ.

ץ- r- من الناس من يأكل القمح، ومنهم من يأكل النرة والشعير. r-

ع- رَعَيْنا العَيْتَ.

Y- حَمَى فلانٌ غَمامَةَ وَاديهِ (أي عشبه).
v
 9- سأجازيكَ بما قَدَّمَتْنْ يَهَاكَ.
-

- 11 . r Ir

10-10 سال الوادي. 17- 19 تال عنترة:

ناصية: الرأس. بالرمح الأصم: الصلب اللصمت، واللراد بالثياب هنا القلب؛ يصف نفسه بالإتدام ويقول: إن الكريم ليس بكحرم ولا بعزيز على الرماع.
(IV) لا بَالسوا السفهاءَ على الحُمْقِ (أَي الخمرِ).
(l^) وقال أعرابي لآخر : هل لكَ بيت؟ (أي زوج).
التمرين -
بيِّن منَ المحازات الآتية ما علاقته المشابهة، وما علاقته غيرها: 1-الإسالمُ يحتُّ على تحريرِ الرِّقابِ.

r- r- تفرَّتْتْ كلمةُ القومِم
ع - غاضَ الوفاءُ وفاضَ الغَرُرُ

7- أحيا المطرُ الأرض بعد موهًا.
V-V
人- قررَ بحلسُ الوزراء كذا.

.
لا 11
سَرَقَ اللصُّ المنزلَ
( -
التمرين - ع
استعمل كل كلمة من الكلمات الآتية مجازا مر سلا للعلاقة الي أمامها:

$$
\begin{aligned}
& \text { - ا- عَينٌ - المِئيةُ }
\end{aligned}
$$


التمرين -
ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملتين، بحيث تكون مرة مجازا مرسلا، ومرةً مسازا بالاستعارة:
رأس" الصديقُ
السيفُ
القلمُ
التمرين -7
اشرح البيتين وبيِّن ما فيهما من مداز:


ابلماز العقلي
الأمثلة:
1- قال المتبني يصف مَلِكَ الروم بعد أن هزمه سيف الدولة:

r- r- حفر عحمد علي باشا التُّعةَ الممودية.
r-
६- ازدممت شوار ع القاهرة.

-     - جدَّ جِدُّكُ و كدَّ كدُّك.

ฯ- قال الحُطيئة:

داءُ دويا: الداء الدوي: الشديد. العكاز: عصا في طرفها زُج. مشي أشقر أجردا: أي مشئي جواد أشقر أجرد،
 من الحرب بعد أن كان لا يرضى مشي المواد الأشقر، وهو أسرع الميل عند العربـ


人- وقال تعالى:

انظر إلى المثالين الأولين بتد أن الفعل في كل منهما أُسند إلى غير فاعله؛ فإن العكاز لا يمشي،
 في المشي والأمير سببا في الحفر، أسند الفعل إلى كل منهما. Fم انظر إلى المثالين التاليين بحد أن الصوم أسند إلى ضمير النهار، والقيام أسند إلى ضمير الليل، والازدحام أسند إلى الشوارع، مع أن النهار لا يصوم، بل يصوم من فيه، والليل لا يقوم، بل يقوم
 هو له، والذي سوّغ ذلك الإسناد أن المسند إليه في المثالين زمان الفعل أو مكانها
 يقول الحطيئة لمن يهجوه: "واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي" فهل تظن أنه بعد أن يقول له: لا ترحل
 مكسوا فأسند الوصف المبي للفاعل إلى ضمير المععول. وين المثالين الأخيرين جاءت كلمة "مستور آ" بدل "ساتر"، و"مأتيًّا" بدل "آتِ"، فاستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعل، وإن شئت فقل: أسند الوصف المبين للمفعول إلى الفاعل. فأنت ترى من الأمثلة كلها أن أفعالا أو ما يشبهها لم تسند إلى فاعلها الحقيقي، بل إل سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، وأن صفات كان من حقها أن تسند إلى المفعول أسندت إلى الفاعل، وأخرى كان يجب أن تسند إلى الفاعل أسندت إلى المفعول، ومن الهِيّن أن تعرف أن هذا

الإسناد غير حقيقي؛ لأن الإسناد الحقيقي هو إسناد الفعل إلى فاعله الحقيقي، فالإسناد إذاً هنا بعازي ويسمى بالماز العقلي؛ لأن الجاز ليس في اللفظ كالاستعارة والبحاز المرسل، بل في الإسناد وهو يدرك بالعقل.

القواعد:
(Y६) الجاز العقلي: هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي.
(T0) الإسناد المجازي: يكون إلى سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره، أو بإسناد المبني كلفاعل إلى المفعول، أو المبني للمفعول إل الفاعل.

النموذج:
ا- قال أبو الطَّيّب:
وآمُلُ عِزًا يخضِبُ البيضَ بالدَّم
أَبا المِمْكِ أرْهُو رِنْكَ نَصْراً علَى العِدا


r- ذهبنا إل حديقة غنَّاءَ.
ع- بنى إسماعيل كثيرا من المدارس بمصر.
ه- وقال أبو تمام:

أبا الدسك: كنية كافور الأنشيدي. البيض: السيوف، يقول: أرجو منك أن تنصرني على أعدائي، وأن توليني

 حركمّ. يعو ذها: يكصنها. برقية: العوذة جمعها رُقى.

الإجابة:
-1 (أ) عِزّاً يخضِب البيض بالدم.
إسناد خخضب السيوف باللدم إلى ضمير العز غير حقيقي؛ لأن العز لا يخضب السيوف، ولكنه سبب القوة وجمع الأبطال الذين يخضبون السيوف بالدم، ففي العبارة بماز عقلي علاقته السببية.
(ب) ويوما يغيظ الماسدين.
إسناد غيظ الحاسلين إلى ضمير اليوم غير حقيقي، غير أن اليوم هو الزمان الذي يكصل فيه
الغيظ، ففي اللكام بماز عقلي علاقته الزمانية.
.
المعى: لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله، فاسم الفاعل أسند إلى المفعول، وهذا بحاز
عقلي علاقته المفعولية.
r- ذهبنا إلى حديقة غنَّاء.
غنّاء: مشتقة من الغنّة، والحديقة لا تَغَنُّ وإنا اللني يغَنُّ عصافيرها أو ذُباهـا، فني الكالام بحاز عقلي علاقته المكانية.

ع - بنى إسماعيل كثيرا من المدارس.
إسماعيل أمير مصر لم يبن بنفسه ولكنه أمر، ففي الإسناد بحاز عقلي علاقته السببية. - تكاد عطاياه يُجن جنوها.

إسناد الفعل إلى المصدر بحاز عقلي علاقته المصدرية.
التمرين
وضِّح البحاز العقلي فيما تحته خطط وبيّن علاقته وقرينته:

معصوم: يجوز أن تكون "عاصم" مستعملة في حقيقتها، ويكون المعى: لا شيء يعصم الناس من قضاء الله إلا من رحمه الله منهم؛ فإنه تعالل هو الذي يعصمه.

ا- قال تعالى:
r- كان المنزل عامرا و كانت حُحَرُه مضيئة.
鬼


ض - 1
^- جلسنا إلى مشرب عذب، ماؤه دافق.
قال طَرَفَة بن العبد:

- أطيارها

r- التمرين
بيّن كل بجاز عقلي وعلاقته في أقوال العرب الآتية: 1- طريق وارد صادر (يريده الناس ويُصلُرون عنه).

 من أجودهم طريلة، فكلما طالت تصيدته حسنت، وكان في حسبب من قومه، جرييا على هحائهم وهحجاء غيرهم، وله المعلقة المشهورة.

 الشهاع المتكمي في سلاحه أي المتنطي المتستر به، يقول: إنا من توم أفناهم الأقدام على الحروب وإغاثة المستغيثين.
r- r- له شرف صاعد، وجَدّ مُساعد.
r-
ع- يفعل المال ما تعجز عنه القوة.
0- همٌّ ناصب، جدٌّ عثور، يوم عاصف، ريح عقيم، عجَبٌ عاجب.

V
حرب غشوم. موت مائت: (أي شديد). شِعر شاعر.
人- لها وجه يصف الحسن.
9- 9 وضع فلانا الشحُّ ودناءة النسب.
- ا- أرضهم واعدة إذا رُجِيَ خيرُها.

11- 11
r- أعرني أذناً واعية.
التمرين -r
بيّن البحاز العقلي والبماز المرسل والاستعارة فيما يأتي:
 Y- قال المتبني:
والهَمُّ يخترَمُ الجسيمَ نحافةً ويُّ
رجد: الجد: الـظ.هم ناصب: أي ذو نصب وتعب على حد تولمّ: رجل تامر ولابلابن أي ذو تر ور ولبن،


 هزله حت يهلك، وقد يشيب به الصبي ويصير كالفرم من الضعف.

ـــلمَ يومي من بعدِ ذاك الظَّلامِم

من الرُقّسِ في أنيابِها السُّمُّ ناقعُ


آَيُها الصُّبُحُ زُلْ ذميماً فما أَظْـِ
وقال النابغة النّبياني:


7- 7
V- V نشر الليل ذوائبَه.


.

- 11

التمرين - ع
اشرح الأبيات الآتية وبين ما فيها من بحاز عقلي:
وعناهُم من شأنه ما عاناناً

,
سـدهرِ حتَّى أعانهُ من أعانا

ساورتني: والثتني. ضئيلة: المية الدقيقة النحيفة. الرقش: جمع رقشاء ومي المية فيها نقط سوداء وييضاء.

 فزاد عليها بلاء العداوة والشر . قناةً: عود الرمح. سنانا: نصله.

بالغة ابلماز المرسل وابلماز العقلي:
إذا تأملت أنواع البحاز المرسل والعقلي رأيت أها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإيكاز، فإذا قلت: "هزمَ القائُد الجيشَ" أو "قررَ ابملس كذا" كان الم ذلك أوجزَ من أن تقول: "هزمَ جنودُ القائد الجيشَ"، أو "قرر أهل الملس كذا"، ولا شك أن الإيجاز ضرب من ضروب البلاغة، وهناك مظهر آنخر للبلاغة في هذين البحازين هو المهارة ين تخير العلاقة بين المعن الأصلي والمعنى المجازي، بكيث يكون البحاز مصورا للمعني المقصود خير تصوير، كما في إطلاق العين على الباسوس، والأذن على سريع التأثر بالوشاية، والخفِّ والمافر على المحمال والحيل في البحاز المرسل، وكما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المحاز العقلي، فإن البلاغة توجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصان. وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب ابملاز المرسل والعقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل البحاز رائعا خلابا، فإطلاق الكل على الجزء مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما إذا قلت: "فلان فم" تريد أنه شره يلتقم كلَّ شيء، أو "فلانٌ أنقٌ" عند ما تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنفا، ومنا يؤثر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنافي قوله: "لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه". الكناية

الأمثلة:
1- تقول العربُ: فلانةٌ بعيدةُ مهوَى القُرط.
r- قالت الحنسـاء في أخيها صخر:
طويلُ النِّجَادِ رفيعُ العمادِ الرِّمادِ
r- وقال آخر في فضل دار العلوم ين إحياءٍ لغة العربِ:


أنافي": عظيم الأنف. الحنساء: هي تماضر بنت عمرو، لما منزلة رفيعة في الشعر، وقد اشتهرت برثاء أخيها صخر، أسلمت مع تومها وماتت سنة \&o هــــ شتا: شتا بالمكان: أقام به شتاء.
६- وقال آخر:

ه- الجِدُ بين ثوبيكَ والكرمُ ملُءُ بُرديكَ.
البحث:
مهوى القرط المسافةُ من شحمة الأذن إلى الكتف، وإذا كانت هذه المسافة بعيدة لزم أن يكون العنق طويلا، فكأن العربي بدل أن يقول: "إن هذه المرأة طويلة الميد" نفحنا بتعبير جديد يفيد |تصافها هذذه الصفة.

وفي المثال الثاني تصف الخنساء أخعاها بأنه طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد، تريد أن تدل هِذه التراكيب على أنه شحاع، عظيم في قومه، جواد، فعدلت عن التصريح هلذه الصفات إلى الإشارة إليها والكناية عنها؛ لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول صاحبه، ويلزم من طول البسم الشجاعة عادة، ثُ إنه يلزم من كونه رفيع العماد أن يكون عظيم المكانة في قومه وعشيرته، كما أنه يلزم من من الْم
 من التراكيب السابقة، وهي بعيدة مهوى القرط، وطريل النجاد، ورفيع العماد، وكيّير الرماد، كُنيَ به عن صفة لازمة لمعناه، كان كل تر كيب من هذه وما يشبهه كناية عن صفة. وين المثال الثالث أراد الشاعر أن يقول: إن اللغة العربية وجدت فيكِ أيتها المدرسة مكاناً يذكرها بعهد بداوقا، فعدل عن التصريح باسم اللغة العر بية إلى تركيب يشير إليها ويعدُّ كناية عنها وهو "بنت عدنان".
وي المثال الرابع أراد الشاعر وصف ممدو حيه بأفم يطعنون القلوب وقت الحرب فانصرف عن
 هي بكتمع الحقد والبغض والحسد وغيرها. الضنَّربين: منصوب بــبئ "أمدح" محذوفا. أبيض: السيف، والمخذَم على وزن المِبرد: السيف السريع القطع. الأضغان: جمع ضِغن وهو المقد.

وإذا تأملت هذين التر كيبين وهما: "بنت عدنان" و"بحامع الأضغان" رأيت أن كلا منهما كني به عن ذات لازمة لمعناه، لذلك كان كل منهما كناية عن موصوف و كذلك كل تركيب يماثلههما. أما في المثال الأخير فإنك أردت أن تنسب المجد والكرم إلى من تخاطبه، فعدلت عن نسبتهما إلى ما له اتصال به، وهو الثوبان والبردانِ، ويسمى هذا المثال وما يشبهه كناية عن نسبة، وأظهر علامة لهذه الكناية أن يصرحَ فيها بالصفة كما رأيت، أو .ما يستلزم الصفة، نحو: في ثوبيه أسد، فإن هذا المثال كناية عن نسبة الشُجاعة. وإذا رجعت إلى أمثلة الكناية السابقة رأيت أن منها ما يبوز فيه إرادة المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ، ومنها ما لا بيوز فيه ذلك.

القو اعد:
( (YV) تنقسم الكناية باعتبار المكني عنه ثلاثة أقسام، فإن المكني عنه قد يكون صفة، وقد يكون موصوفا، وقد يكون نسبة.

النمو ذج:
1- قال المتبني في وقيعة سيف الدولة ببي كلاب:


 وإشارة، نحو: الفضل يسير حيث سار فلان، كناية عن نسبة الفضل إليه.
 لشنخص يضر الناس: "خير الناس أنفعهم للناس"، وكقول المتني يعرض بسيف الدولة وهو يمدح كانورا: إذا الجود لم يرزق خلاصأ من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا

Y- وقال في مدح كافور:

الإجابة:
1- كنَى بكون "بُسطهم" حريرا عن سيادفَم وعزهّمه، وبكون بُسطهم ترابا عن حاجتهم وذهمه، فالكناية في التر كيبين عن صفة.
r- وكنى .من يممل قناة عن الرجل، و.عن في كفه خضابٌ عن المرأة، وقال: إفما سواء في
الضعف، أمام سطوة سيف الدولة وبطشه، فكلتا الكنايتين كناية عن موصوف. r- أراد أن يثبت البدد لكافور فترك التصريح هذا وأثبته لما له تعلق بكافور وهو الثوب، فالكناية

عن نسبة.
التمرين -
بيّن الصفة التيت تلزم من كل كناية من الكنايات الآتية:
r- ألقى فلان عصاه. 1- نؤوم الضحا.
ع- قر ع فلان سِنَّه.
r-

-     - يشار إليه بالبنان. -V 9- قال المتنبي في وصف فرسه:

قناة: عود الرمح. يُزري: أزرى به: استهان، يقول: إن في ثوبك لضياء من الجدل يفوق كل ضياء بقوة إشراقه.
 وصرعته، وأنزل عنه بعد الصيد وهو باق على نشاطه مثلما كان عند الركوب.
-     - ا- فلان لا يضع العصا على عاتقه.
r- التمرين
بينِ الموصوف المقصود في كلّ كناية من الكنايات الآتية:
قَ أَوْمٌ تَرَى أَرْمَاحَهُمْ يَوْمَ الْوَغَى

r- كان المنصور في بستان في أيام محاربتهِ إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ونظر إلى شجرة خلاف، فقال للربيع: ما هذه الشجرة؟ فقال: طاعةٌ يا أميرَ المؤمنين. ع - مرَّ رجل في صحن دار الرشيد ومعه حزمة خيزران، فقال الرشيد للفضل بن الربيع: ما ذاك؟

فقال: عروقُ الرماح يا أمير المؤمنين، وكره أن يقول: الحيزران؛ لموافقة ذلك لاسم أمّ الرشيد.
0- قال أبو نواس في الخمر:
فلما شَربناها ودَبَّ دبيُها إلى مَوْطن الأسْرار قلتُ لها قفي
يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَّةٍ يربي في الزينة. الخصام: الجدال. غير مبين: غير قادر على الإبانة عما في ضميره، ومعنى الآية: أو
 بين العباس، وبالي مدينة بغداد، كان عارفا بالفقه والأدب مقدما فيا في الفلسفة والفلك ولكا عبا للعلماء، بعيدا عن اللهو


 شجرة خلاف: صنف من الصفصاف. للربيع: هو الربيع بن يونس، و كان جليلا نبيلا فصيحا خبيرا بالهساب والأعمال، حاذقا بأمور الملك، بصيرا بما يأتي ويذر.





سليلُ النار دقَّ ورقَّ حتى ألى ألناه أورَّهُ الشُّلا
V-
^- مئل أعرابي عن سبب اشتعال شيبه، فقال: هذا رغوةُ الشباب.
9- وسئل آخر، فقال: هذا غبارُ وقائع الدهرِ.

-     - يرى أن الحجاجَ قال للغضبان بن القبعثرى: لأحملنَّكَ على الأدهم، فقال: مثلُ الأمير

يحملُ على الأدهم والأشهب، قال إنه الحديدُ، قال: لأن يكون حديدا ليدا خير من أن يكون بليدا.
التمرين -r
بين النسبة اليت تلزم من كل كناية من الكنايات الآتية:
 Y-rاليمنُ

التمرين - ع
بين أنواع الكنايات الآتية وعيِّنْ لازَمَ معن كل منها: 1- مدح أعرابي خطيبا فقال: كان بليل الريق، قليل الحر كات.

سليل: الولد، والسلال: السل، ومو داء معروف يضين الأجسام وينحفها، يقول: إن السيف الذي هو وليّ اليد النار
 وبالمديد المعدن المعروف، وقد همل القبعثري الأدهم على الفرس الأدهم، وهو الأسود، وممل الحديد على الفرس الذي ليس بليدا.

 اللسان، تخرج كلماته من فيه بسهولة، ولا يستعين في إظهار مراده بإشارة أو حر كة.
r- وقال يزيد بن الــكم في مدح المهلب:
أصْبَحَ في قَيْدِكَ السَّماحَةُ والْمحجـ r- وتقول العرب: فلان رحب الذراع، نتيُّ الثوب، طاهرُ الإزار، سليمُ دواعي الصَّدر.
₹ - وقال البحتري يصف قتله ذئبا:
بحَيثُ يكونُ اللُّبُّ والرُّعبُ والحِقْدُ

7- ووصف أعرابي امرأة فقال: تُرخي ذيلَها على غُرقوبي نعامة.
التمرين -0
بين نوع الكنايات الآتية، وبين منها ما يصح فيه إرادةُ المعنى المفهوم من صريح اللفظ، وما لا يصح:
1- 1
كان إذا رآني قَرَب من حاجبٍ حا حاجباً.
r- قال أبو نواس في المديح:

r- وتكين العربُ عمن يجاهر غيره بالعداوة بقولمم: لبسَ له جلدَ النمر، وجلدَ الأرقم، وقلبَ له ظهرَ المجَنِّ.

يزيد بن الحكم: شاعر مشهور من شعراء العصرالأموي، ولّاه المحاج كورة فارس، ثم عزله قبل أن يصل إليها، وكان أبيًّ النفس شريفا، وطبقته في الشعر عالية، توين سنة
 دواعي الصدر : همومه، وسليم دواعي الصدر من سَلِمَم صدره من أسباب الشُر . فأتبعتها: ضمير "أتبعتها" يعود

 التي فيها نقط سود في بياض، والحية الرقشاء من أشد الحيات إيذاء. الأرقم: المية فيها سواد وباد وبياض. المجن: الترس، "قلب له ظهر البنن" مثل يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية، ثم حال عن العهد.

ع - فلانٌ عريضُ الوساد، أغمُّ القفا.
ه- وقال الشاعر:
تجولُ خحلاخيلُ النساء ولا أرَى
ฯ- وتقول العرب في المديح: الكرمُ في أثناء حلَّه، ويقولون: فلان نفخَ شدقيه، أي تكبَّر، وورمَ
أنفُه إذا غضبَ.

- V. قالت أعرابية لبعض الولاة: أشكر إليك قلَّهَ الجُرذان.
^- وقال الشاعر:

9- وقال آخر:




التمرين -7
اشرح البيت الآتي وبين الكناية اليت به:

عريض الوساد: أي طريل العنق إلى درجة الإفراط، وهذا مما يستدل به على البلاهة وقلة العقل. أغمّ: الغمم: غزارة



 بوجوهنا، فإن جر حنا تطرت الدماء على أقدامنا.

بالغة الكناية
الكناية مظهر من مظاهر البلاغة، وغاية لا يصل إليها إلا من لطف طبعُه، وصفت قريحتُه، والسرُّ في بلاغتها أها في صور كثيرة تعطيك الحقيقةَ مصحوبة بدليلها، والقضية وفي طيّها برهاها، كقول

البحتري في المديح:
يَغضّونَ فَضْلَ اللّحظِ مِن حَيثُ ما بدا لهُمْ عَنْ مَهيبٍ في الصّدورِ مَحبَّبِ
فبإنه كنى عن إكبار الناس للمملـوح، وهيبتهم إياه بغضِّ الأبصار الذي هو في الحقيقة برهانٌ على الهيبة والإجلال، وتظهر هذه الخاصة جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة. ومن أسباب بلاغة الكناية أهنا تضع لك المعاي في صورة المحسّات، ولا شك أن هذه خاصةُ الفنون؛ فإن المصور إذا رسم للك صورة للأمل أو لليأس، بهرَك وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التعبير عنه واضحا ملموسا، فمثل "كثير الرماد" في الكناية عن الكرم، و"رسول الشرّ"، في الكناية عن المزاح. وقول البحتري:

في الكناية عن نسبة الشرف إلى آل طلحة، كل أولئك يبرز للك المعاني في صورة تشاهدها، وترتاح
نفسُك إليها.
ومن خواص الكناية: أهنا تمكنك من أن تشفي غلتَّك من خصمكك من غيرِ أن بتعل له إليك سبيال، ودون أن تخدش وجه الأدب، وهذا النوع يسمى بالتعريض، ومثاله قول المتنبي في قصيدة، يمدح ها كافورا ويعرض بسيف الدولة:

رَحَلْتُ فكَمْ باكٍ بأجْفانِ شَادِنٍ

شادن: ولد الغزال. ضيغم: الأسد، أراد بــ"الباكي بأجفان الشادن" المرأة الحسناء، وبــ"الباكي بأجفان الضيغم" الرجل الشجاع، يقول: كم من نساء ورجال بكواعلى فراقي وجزعوا لارتحالي.

بأجزَعَ مِنْ رَبّ الحُسَام المُصَمِّم عَذَرْتُ وَلكنْ من حَبيبَ مُعْمَّم
هوُى كاسرٌ كفّي وقوْسي وَأسهُمي


وَمَا رَبّةُ القُرْطِ المَليح مْكانُهُ فَلَوْ كانَ ما بي مِنْ حَبيبٍ مُقَنَّع رَّمَ وَآتقى رَمْي وَمن دونِ مِ ما اتّقى إذا ساءَ فِعْلُ المرْءِ ساءَتْ ظُُونُهُ

فإنه كن عن سيف الدولة أولا بالحبيب المعمّ، ثم وصفه بالغدر الذي يدعي أنه من شيمة النساء، ثم

 وأسهمه إذا حاول النضال، ثم وصفه بأنه سيئ الظن بأصدقائه؛ لأنه سيئ الفعل، كئير الأوهام والظنون، حت ليظن أن الناس جميعا مثله في سوء الفعل، وضعف الوفاء. فانظر كيف نال المتبي من سيف الدولة هذا النيل كله من غير أن يذكر من الميه حرفا، هذا، ومن
 الكريع و كلام العرب، فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسنُ ذكره إلا بالكناية، وكانوا لشدة نخوته الها يكنون عن المرأة بالبيضة والشاة: ومن بدائع الكنايات قول بعض العرب:
أَلاَ يا نَخْلةُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ فإنه كنى بــ"النخلة" عن المرأة الي يكبّها. ولعل هذا المقدار كاف في بيان خصائص الكناية وإظهار ما تضمنته من بلاغة وجمال. أثر علم البيان في تأدية المعاني
ظهر لك من دراسة علم البيان: أن معنى واحدا يستطاع أداؤه بأساليبَ عديدة، وطرائق مختلفة، القرط: ما يعلق في شحمة الأذن. الحُسام: السيف القاطع. المصمم: الذي يصيب المفاصل ويقطعها، يقول: لم تكن المرأة المسناء بأجزع على فراتي من الر جل الشُحاع. ذات عرق: موضع بالبادية وهو مكان إحرام أهل العراق.

وأنه قد يوضع في صورة رائعة من صور التشبيه، أو الاستعارة، أو البحاز المرسل، أو الباز العقلي، أو الكناية.

فقد يصف الشاعر إنسانا بالكرم، فيقول:

 وهذا كلام بليغ جدا مع أنه لم يقصد فيه إلى تشبيه أو بعاز، وقد وصف الشاعر فيه ممدوحه بالكرم، وأن الملوك يريدون أن ييلغوا منزلته، ولكنهم لا يشترون الحمد بالمال كما يفعل مع أنه

ليس بأغنى منهم، ولا بأكثرَ مالا.
وقد يعمد الشاعر عند الوصف بالكرم إلى أسلوب آخر، فيقول المتني:
 فيشبه الممدوح بالبحر، ويدفع بخيالك إلى أن يضاهي بين الممدوح والبحر الذي يقذف اللرر للقريب، ويرسل السحائبَ للبعيد. أو يقول:
هو البحرُ من أليّيّ النواحيَهُ أتيتَهُ المعروفُ والبودُ ساحلُُ فيدعي أنه البحر نفسه، وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة، وادعاء المماثلة الكاملة. أو يقول:
علا فلا يستقرُ المالُ في يده وكيفُ تمسكُ ماءُ قُنَّةُ الجبل؟ فيرسل إليك التشبيه من طريق خفي؛ ليرتفع الكلام إلى مرتبة أعلى في البلاغة وليجعل لك من التشبيه الضمني دليلا على دعواه؛ فإنه ادعى أنه لعلو منزلته ينحدر المال من يديه، وأقام على ذلك برهانا فقال:"و كيف تمسكُ ماءُ قُنَّ الجبلِ".
 فيقلب التشبيه زيادة في المبالغة، وافتنانا في أساليب الإجادة، ويشبه ماء النهر بنعم الممدوح بعد أن كان المألوف أن تشبه النعم، بالنهر الفياض. أو يقول:

كأنه حين يعطي المالَ مبتسماُ صوْبُ الغمامةِ تممي وهْيَ تألثلُُ فيعمد إلى التشبييهِ المر كب، ويعطيك صورة رائعة، تمثِّل لك حالة الممدوح وهو يبود، وابتسامة السرور تعلو شفتيه. أو يقول:
جادَتْ يَدُ الْفَتح والأنْوَاءُ باخِلَةُ فيضاهي بين جود الممدوح والمطر، ويدعي أن كرم ممدوحه لا ينقطع إذا انقطعت الأنواء، أو

جمدَ المطرُ. أو يقول:

 فيصرح لك في جلاء، ويف غير خشية بتفضيل جود صاحبه على جود الغيم، ولا يكتفي هذلا، بل تراه ينهى السحاب في صورة تهديد أن يحاول التشبهَ بممدو حه؛ لأنه ليس من أمثاله ونظرائه. أو يقول:
 ضن: البخل. من: الامتنان بتعداد الصنائع. قُمي: تسيل. تأتلق: تلمع. الرُّكام: المتراكم. وج: وج وأل كلاهما .

يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة، فينزع في وصف الممدوح بالكرم إلى الاستعارة التصريكية، والاستعارة كما علمت مبنية على تناسي التشبيه، والمبالغة فيها أعظم، وأثرها فا في النفوس أبلغ.

أو يقول:
دَعوتُ نَكَاهُ دعوةً فأجابَنِي
فيشبه ندى ممدوحه وإحسانه بإنسان، ثُ يحذف المشثبه به، ويرمز إليه بشيء من لوازمه، وهذا ضرب آنحر من ضروب المبالغة اليت تساق الاستعارة لأجلها.

أو يقول:
ومن قصد البحر استقل السواقيا.
فيرسل العبارة كأفنا مثل، ويصوِّر لك أن من قصد مدو حه استغن عمن هو دونه، كما أن قاصد البحر لا يأبه للجداول، فيعطيك استعارة تمثيلية، لما روعة، وفيها جمال، وهي فوق ذلك تحمل

برهانا على صدق دعواه، وتؤيد الحال الذي يدعيها.
أو يقول:
ما زِلْتَ تُتْتُع ما تُولي يَداً بيَدٍ فيعدل عن التشبيه والاستعارة إلى البحاز المرسل، ويطلق كلمة "يد" ويريد هما النعمة؛ لأن اليد آلة

النعم وسببها. أو يقول:

أَعَادَ يَوْمُكَ أيامِي لِنْضْرْتِهَا واقِ
فيسند الفعل إلى اليوم، وإلى البود على طريقة الباز العقلي.
أو يقول:
فما جازهُ جُود ولا حَلّ دونَه ولكن وسيرُ الجودُ حيثُ يسيرُ

فيأي بكناية عن نسبة الكرم إليه بادعاء أن الجود يسير معه دائما؛ لأنه بدل أن يككم بأنه كريء، ادعى أن الكرم يسير معه أينما سار. ولذه الكناية من البلاغة، والتأثيرِ في النفس، وحسن تصوير المعن، فوق ما يجده السامع في غيرها

من بعض ضروب الككلام. فأنت ترى أنه من المستطاع التعبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلوبا كل له جماله، وحسنه، وبراعته، ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعن، فإن للشعراء ورجال الأدب افتنانا وتوليدا للأساليب والمعاني، لا يكاد ينتهي إلى حد، ولو أردنا لأوردنا لك ما يقال من الأساليب المختلفة المَنَاحي في صفات أخرى كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها، ولكنا لم نقصد إلى الإطالة، ونعتقد أنك عند قراءتك الشعر العربي والآثار الأدبية، ستجد بنفسك هذا ظاهرا، وسَتَدهُش للمَذَى

البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التصوير البلاغي، والإبداع في صوغ الأساليب. هذه الأساليب المْتلفة التي يُوَدَّى هِا المعنى الواحد هي موضوع بحث علم البيان، ولا أظنك تفهم أن القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعة موقوفة على علم البيان؛ لأن الافتنان في التعبير لا يتوقف على درس قواعد البلاغة، وإنا يصبِح المرء كاتبا مجيدا، أو خطيبا مؤثرا، بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب، وبنقد الشعر وتفهمه، ودراسة النثر الفين وتذوق أسراره، هذا ترسخ فيه مَلَكَةٌ تدفعه دفعا إلى الإحسان والإجادة، ولابد أن يعاضد هذه الملكة طبع سليم وفطرة حساسة تكون معينة لمذه الملكة وظهيرة لما. ولكنا بعد كل هذا لا نستطيع أن بخحد فائدة علم البيان والإلمام بقوانينه؛ فإنه بما يفصِّل من الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرُّف أنواعها، ودراسة أدبية دقيقة للفحص عن كل أسلوب وتبُّن سر البلاغة فيه.

علم المعاني
تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء
الأمثلة:

- 1 قال أبو إسحاق الغزّي:

مَسَامِعُ النَّاسِ من مَذْح ابن حَمدانِ
لولا أبو الطيّّبِ الكِندِيُّ ما امْتْتَأَتْ
r- وقال أبو الطيب:
لا أَشُرئبُّ إلى ما لَمْ يَفُتْ طَمعاً ولا أَبِيتُ على ما فات حَسرانا
r-

६- وقال بعض الـكماء لابنه:
يا بني! تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث.

-     - وأوصى عبد الله بن عباس ثكّنها رجلا فقال:

لا تَتَكلُّم .ما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى بتد له موضعا.
Y- وقال أبو الطيب:

لا تلتَ دهركَ إلاَّ غير مُكتِبٍ
أبو إسحاق الغزي: شاعر بجيد، أتى في قصائده الطوال بكل بديع، ولد بغزّة، وهي بلدة بالشام، وتوين سنة \&
 تظهر عليه دائما أمارات الفقر وعلامته، وإن كان غنيا كثير المال.

 حيا؛ فإن الشُدة والرخاء يتعاقبان فيه على المي، فلا يأس مع الحياة.


يخبرنا أبو إسحاق الغزي بأن أبا الطيب المتبي هو الذي نشر فضائل سيف الدولة بن حمدان، وأذاعها بين الناس، ويقول: لولا أبو الطيب ما ذاعت شهرة هذا الأمير، ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه، وهذا قول يحتمل أن يكون الغزي صادقا فيه كما يحتمل أن يكون كاذبا، فهو صادق إن كان قوله مطابقا للواقع، كاذب إن كان قوله غير مطابق للواقع. والمتني في المثال الثاين يخبر عن نفسه بأنه قانع راضٍ بحاله التي هو فيها، فليس من عادته أن يتطلع مستشرفا إل ما هو آت، وليس من دأْبه أن يندم على ما فات، ومن المتمل أن يكون المتببي صادقا فيما ادعاه لنفسه من القناعة والرضا، ومن المتمل أن يكون كاذبا غير صادق. كذلك يجوز أن يكون أبو العتاهية في المثال الثالث صادقا فيما قال وادعى، ويجوز أن يكون غير صادق.

انظر بعد ذلك إلى المثال اللرابع بتد قائله ينادي ولده ويأمره أن يتعلم حسن الحديث، وذلك كلام لا يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب؛ لأنه لا يعلمنا بحصول شيء أو عدم حصوله، وإنا هو ينادي ويأمر. كذلك لا يصح أن يتصف عبد الله بن عباس فْثُّما في المثال المُامس، والمتبني في المثال السادس بالصدق أو الكذب؛ لأن كلا منهما لا يخبر عن حصول شيء أو عدم حصوله، ولو أنك تتبعت جميع الكلام لو جدته لا يخرج عن هذين النوعين، ويسمى النوع الأول خحرا، والنوع الثاني إنشاء.
انظر بعد ذلك إلى الجمل في الأمثلة السابقة أو في غيرها، تجد كل جملة مكوَّنةً من ركنين أساسيين هما المكوم عليه والمكوم به، ويسمى الأول مسندا إليه، والثاين مسندا، أما ما عداهما فهو "قيد" في الجملة وليس ركنا أساسيا.
(T^) الكلام قسمان: خبر وإنشاء:
أ- فالخبر ما يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكالم مطابقا
للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا.
ب- والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب.
(Y9) لكل جملة من جمل الحبر والإنشاء ركنان: محكوم عليه ومكوم به، ويسمى الأول مسندا
إليه، والثاين مسندا، وما زاد على ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد.
النموذ ج:
لبيان أنواع المجل وتعيين المسند إليه والمسند في كل بجلة رئيسة:
الخبر: الخبر إما جملة اسمية، وإما جملة فعلية، فالجملة الالميمة تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء ليس غير، فاذا قلت: المواء معتدل لم يفهم من ذلك سوى ثبوت الاعتدال للهواء من غير نظر إلى حدوث ألوا أو استمرار، وقد وقد يكتفها من القرائن ما يخرجها عن أصل وضعها
 أما الجملة الفعلية فموضوعة لإفادة المدوث في زمن معين مع الاختصار، فاذا قلت: "أمطرت السماء" لم يستفد
 تدبر شرق الأرض والغرب كفٌ ولا ولا

فإن المدح قرينة دالة على أن التدبير أمر مستمر متحدد آنا فآنا.
 إذا كان خبرها جملة فعلية فإفا تفيد التجدد.



 هي المستقلة التي لم تكن قيدا في غيرها، والثانية ما كانت قيدا في غيرها وليست مستقلة بنفسها.

ا- قال عبد الحميد الكاتب يوصي أهل صناعته .محاسن الآداب:
تنافسوا يا معاشر الكُتُّاب في صنوف الآداب، وتفهَّموا في الدِّين، وابدؤوا بعلم كتاب اللهّ عزَّ وجلَّ ثم العر بية؛ فإفا نفاقُ ألسنتكم، ثم أجيدوا الخطُّ، فإنه حِلية كُتُبِمَ، وارْوُوا الأشعار، واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها؛ فإن ذلك معين لكم على ما

تسمُوا إليه هِمَمُكُمْ.
r- قال أبو نواس:


الإجابة (1):


عبد الحميد الكاتب: هو أبو غالب بن ييى بن سعد، كان كاتبا مبدعا، وقد برع يف إنشاء الرسائل وضرب المثل

 قولمم: نبا السيف إذا لم يعمل في الضريبة،. فجنة الحازم: وتايته.


الإجابة (Y):


التمرين -
ميّز المجل الحبرية من المِمل الإنشائية، وعيّن المسند إليه والمسند فيما يأتي:
 تَسك بجبل القرآن واستنصِحه، وأحِلَّ حلاله وحرِّم حرامه، واعتبر بما مضى من الدنيا ما بَقِيَ منها؛ فإن بعضها يُشُبه بعضا، وآخرها لاحقٌ بأوّها، و كلها حائلٌ مُفارق، وعظّم اسم الله أن
بـــومُمْ ينسب إلاَّ على حق. إلي أيضا:

الحارث الممذالي: هو اللارث بن عبد الله بن كعب الممذاني الكوفي، كان راوية لعلي بن أبي طالب كرم الله
 بالماضي. حائل: متغير. إلا على حق: أي لا تحلف بالله إلا على حق؛ تعظيما له وإجلالا.

تَوَقوُا البرد في أولِّه، وتلقَّوه في آخره؛ فإنه يفعل بالأبدان كفعله في الأشحار، أولّلُُ يُحرقُ،
وآخِرُهُ يورق.
ج- وكتب بعض البلغاء في الاستعطاف:
لُذتُ بعفوك، واستجرتُ بِصفحِك، فأذِقني حلاوةَ الرِّضا، وأنسِنِي مرارة السُّخط فيما مضى.

بالتمرين
تفهم الأبيات الآتية، وميّز فيها البحمل الخبرية من الجمل الإنشائية، وعين المسند إليه والمسند في كل جملة:

1- قال صاحب العِقد الفريد يصف الدنيا:

إذا اخخضَرَّ منها جانبٌ جفَّ جانبُ
عليها ولا اللَّذَّاتُ إلاَّ مصائبُ
فلا تكتحِل عيناك فيها بِعبرَةٍ
ب- وقال ابن المعتز :
ليسَ اللكريمُ اللَّني يُعطِي عَطِيَّهُ



صاحب العقد الفريد: هو أحمد بن عمد القرطي المشهور بابن عبد ربه، كان عالما أدييا كثير المفظ والاطلاع
 والأيكة: الشُجرة. بعبرة: العبرة: الدمعة قبل أن تفيض. يستثيب: يسأل أن يثاب. العرف: المعروف. محمدة: الحمد. يمن: يمتن بتعداد النعم. قلد المننا: أولاها، والمنن جمع منة: وهي النعمة، يقول: إن الكريم هو الذي ييذل المعروف ولا يطلب عليه حمدا، ويولي البميل ولا يمتن به.

التمرين -r
انثر البيتين الآتيين نثرا فصيحا، ثم عين المحمل المبرية وابلممل الإنشائية التي تأتي ها في نثرك:

ُُجازون بالنَّعماءِ مَن كان مُنِّعِما

التمرين - ع
أ- صف حياة القَرَوِيِّن في أسلوب خبري لا يتخلله شيء من الجمل الإنشائية. ب- اكتب إلى أرمَدَ ترجو له الشفاء، وتنصحه بما يساعده على السلامة من دائه، وضمَمِّن رسالتك إليه طائفةً من الجمل الإنشائية.

الخبر
1 - الغرض من إلقاء الخبر
الأمثلة:
1- ولد النبي وبالمدينة عشرا.
Y Y ب- كان عمر بن عبد العزيز لا يأخذ من بيت المال شيئا، ولا يُجري على نفسه من الفيء درهما.
r- r- بقد نَهضْت من نَومك اليومَ مْبَخِّرًا.
६ - أنت تعمل في حديقتك كلَّ يوم.
تصطنع إلا الكر ام: اصطنع الكرام: أحسن إليهم. بالنعماء: النعماء: النعمة والإحسان. صنيعة: الئية: اليد والإحسان. عام الفيل: هو العام الذي غزا فيه أبرهة ملك اليمن مكة، ثُ ريح عنها خائبــا بعد أن تفشى المرض في جنده ومات فيله.
عمر بن عبد العزيز: هو الحليفة الصالِ واللك العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن بن المكم الأموي، ولِيَ الـلافة سنة 99 هـه، وتوفي سنة 1 ـ 1 هــ، وأخبار عدله وزهده كييرة مشهورة. الفيء: الخراج والغنيمة.

0- قال يَحَيى البَّمَكي يخاطب الخليفة هارون الرشيد:

 V- قال أحد الأعراب يرثي ولده:

أجابَ الأسى طَوْعاً ولَمْ يُجبِ الصَّبْرُ
سَيْبقَى عليكَ الحُزْنُ ما بَقِيَ الدَّهُرْ

إذا ما دَعَوْتُ الصَّبرْ بَعْذَكَ والبُكا فإِن يَنْطِعْ منكَ الرَّجاءُ فِانَّهُ人- قال عَمُوُ بْنُ كُلْوم:
 9- كتب طاهر بن الحسين إلى العباس بن موسى المادي وقد استبطأه ين خراج ناحيته:


تدبَّ المثالين الأَولين بَد المتكلم إما يقصد أن يفيد المخاطب الحكم الذي تضمنه المبرُ في كل مثال،




 خلع: الملابس، يقول: إن ملابس الذل ظاهرة عليهم. الأسى: الحز


 الخليفة العباسي الرابع، كان عاملا على الكونة من قبل الأمين، وتوفي سنة 199 هــ الـــ
 المثال الثاين يخبره هما لم يكن يعرفه عن عمر بن عبد العزيز من العفة والزهد في مال المسلمين. تأمل بعد ذلك المثالين التاليين، بحد المتكلم لا يقصد منهما أن يفيد السامع شيئا منا تضمنه الككلام من الأحكام؛ لأن ذلك معلوم للسامع قبل أن يعلمه المتكلم، وإنا يريد أن يبين أنه عالم .عما تضمنه الككلام، فالسامع ين هذا الحال لم يستفد علما بالخبر نفسه، وإنا استفاد أن المتكلم عالم به، ويسمى ذلك لازم الفائدة. انظر إلى الأمثلة الخمسة الأخيرة بحد أن المتكلم ين كل منها لا يقصد فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، وإنما يقصد إلى أشياء أخرى يستطلعها اللبيب، ويلمحها من سياق الكلام، فيجى البرمكي في المثال الخامس لا يقصد أن ينبئ الرشيد بما وصل إليه حاله، وحال ذوي قرباه من الذل والصغار؛ لأن الرشيد هو الذي أمر به فهو أولى بأن يعلمه، ولا يريد كذلك أن يفيده أنه عالم بحال نفسه وذوي قرابته. وإنا يستعطفه ويستر حمه وير جو شفقته، عسى أن يصغي إليه فيعود إلى البر به والعطف عليه. وين الثثال السادس يصف زكريا هِ هِ حاله ويظهر ضعفه ونفاد قوته. والأعرابي في المثال السابع يتحسر ويظهر الآسى واللزن على فقد ولده وفلذةٍ كَبده، وعمْرو بن كلثوم في المثال الثامن يفخر بقومه، وياهي بما لمم من البأس والقوة. وطاهر بن الحسين في الثثال الأخير لا يقصد الإخبار، ولكنه يَحُتٌُ عامله على النشاط والجد في جباية الحراج. وجميع هذه الأغراض الأخيرة إما تفهم من سياق الكلام لا من أصل وضعه.
(「•) الأصل في الخبر أن يُلقَى لأحد غَرَضْيْن: أ- إفادة المخاطب المكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى ذلك الـكمم فائدة الخبر. ب- إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، ويسمى ذلك لازم الفائدة.
( (Y) قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تُفهمُ من السِّيَاق، منها ما يأتي:


النموذج:
في بيانِ أغراض الأخبار
1- 1
r- rَقدْ أَدَّبت بَنِيك باللين والرفقِ لا بالقَسْوْة والعقاب.

ع- قال أبو فِراس الحمداني:

ه- قال أبو الطيب:
 7- وقال أيضا يَرثيٍ أَخت سَيْفِ الدَّولة:

V- V قال أبو العتاهية يرثي ولده عليًّا:

وكانَتْ في حَيَاتك لي عِظاتٌ وأنتَ الِيُمَ أوعَطُ مِنْكَ حِيًا
معاوية: هو من أبلة الصحابة، وأحد كتّاب الني
 يا موت بسيف الدولة حين اغتلت أخته، وكنت تفيز به العدد الكثير من أعدائه وتسكت بلبهم.

في بيان أغراض الأخبار
قد أحوجَت سَمعى إلى ترجمان
وبُلِّغْتَـهـها


9- وقال أبو العلاء المعرِّي:


- ا- قال إبراهيم بن المهدي يخاطب المأمون:


الإجابة:
1- الغرض إفادة المخاطب الـكمم الذي تضمنه الكلام.

r- الغرض إفادة المخاطب الــكم الذي تضمنه الكلام.
ع- الغرض إظهار الفخر؛ فإن أبا فراس إثما يريد أن يفاخر .مكارمه وشمائله.
ه- الغرض إفادة المخاطب المكم الذي تضمنه الككلام؛ فإن أبا الطيب يريد أن ييين لسامعيه ما يراه
في بعض الناس من التقصير في أعمال الخير.
r- الغرض إظهار الأسى والحزن.
V- V الغرض إظهار الحزن والتحسر على فقد ولده.
^- الغرض إظهار الضعف والعحز .
9- الغرض الافتخار بالعقل واللسان.

- 1- الغرض الاستر حام والاستعطاف.

 الرشيد، كان وافر الفضل غزير الأدب، لم ير في في أولاد الخلفاء أنصح منه لسانان، ولا أحسسن منه شُعرا، بويع له

التمرين - 1
بيّن أغراض الكلام فيما يأتي:
ا- من أصلح ما بينه ويين الله أضلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلحَ الهُ له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. Y- إنك لتكظمُ الغيط وتحلم عند الغضب، وتتجاوز عند القدرة، وتصفح عن الزلة. r-

نُ وَنَابَ خَطْبِ وَادْلَهَم عُـــدَدَ الشّجَـــاعَة وَالكَرَمْ فِ وَلِلنّدَى حُمْرُ النَّعَمْ يودى دمٌ ويراقُ


إنّا إذا لِلِقَا العِدَى بِيضُ السِّيُ
 ع- قال الشاءر:


0- قال مروان بن أبي حفصة من قصيدة طويلة يرثي هِا معن بن زائدة:








 الحوارج سنة 101هـــــ لن تبيد ولن تنالا: أي لن يفن ذكرها ولن يستطيع أحد أن يكون له مثلها.

في بيان أغراض الأخبار
هُوُ الحَبَلُ الذي كانَتْ نِزارٌ

 وكانَ النّاسُ كلُّهُمُ لمَعْن
ฯ- وقال آخر:

 لَشَرُّ الخلق إن

 تملّيتهن لِّعْباً ولَهْا ذهبت جِدَّتي بطاعَةِ نفسي لَهْنَ نَفسي على لَيالٍ وأيا
 ^- إنك إذا رأيت في أخيك عيبا لم تكتمه. q-
يفُوتُ ضَسْيعَ التُّرَّهاتِ طِلابُه ويدنُو إِلى الحاجَاتِ منْ بَات ساعيَا


 جدتي: جد الشيء جدة صار جديدا. نضوا: الثوب الخلّق والبعير الهزول، يقول: إنه أطاع هواه في أليام شبابه ولم يتذكر طاءة الهّ إلا وقت الهرم والضعف. الضـجيع: الضضاحع. الترهات: الأباطيل و الأماني الكاذبة. طلابه: الشيء المطلوب، يقول: لا يلا يدرك غايته إلا الساعي الجد، أما الذي يعلل نفسه بالأماني الكاذبة ولا يشمر عن ساعد الجد في سبيل المصول عليها فعاقتبه الحرمان.

- ا - قال الأمير أبو الفضلِ عبيد الله في وصف يوم ماطر:



وجادت علينا سَمَاءُ السُقوُ 11- قال الجاحظ:

المشورة لقاح العقول، ورائد الصواب، والمستشير على طرف النَّحَاح، واستنارة المرءٍ برأي أخيه
من عزم الأمور وحزمِ التدبير.
r Y ا
تَخُبُّ بيَ الرّكابُ وَلا أمَمامي أَقْمْتُ بأرْضِ هِصرَ فَلا وَرَائي

التمرين -
انثر قول أبي الطيب، وبيّن غرضه:
وَلا أُصاحِبُ حِلمي وَهوَ بي جُبُن إنّي أُصَاحِبُ حِلمي وَهْوَ بي كَرَمٌ
وَلا أُقيمُ على مَالٍ أذلِّلُ بِه
أبو الفضل: هو أبو الفضل الميكالي، كان واحد خراسراسان في عصره أدبا ونضـا ونسبا، وله ديوان رسان رسائل،
 السقوف لم يكن بسبب المزن كما هو المألوف بل كان بان بسبب المطر .
 تنسب الطريقة المعروفة بالماحظية من المعتزلة، ومن أحسن تصانيفه كتاب المياب الحيوان و كتاب البيان والتبيين،

 فراشه بعد أن كان هو يكل الفراش ولو ليهي مرة كل عام. درن: الوسخ.
التتمرين -r

صف وطنك، واجعل غرضلك من الوصف الفخر بمكانه وهوائه وصفاء سمائه وِِصب أرضه
وارتقاء عمر انه.
التـرين - §
1- كوِّن ست جمل خبرية تكون الثلاث الأولى منها لإفادة المخاطب حكمها، والثلاث الأخيرة
لإفادته أنك عالم بالمحمم.
r- كوِّن ثلاث جمل تفيد بسياقها وقرائن أحوالها الاستعطاف، وإظهارَ الضعف والتحسر.
r- كوِّن ثلاث جمل تفيد بسياقها وقرائن أحوالها الحث على السعي والتوبيخ والفخر على الترتيب.


الأمثلة:
1- كتب معاوية عكُّه إلى أحد عماله فقال:
لا ينبغي لنا أن نسوس الناس سياسة واحدة، لا نلين جميعا فيمرح الناس في المعصية، ولا نشتدُّ جميعا فنحمل الناس على المهالك، ولكن تكون أنت للشُّدة والغِلظة، وأكون أنا للرأفة والر حمة.
r- قال أبو تمام:

ينال الفتى من عيشه وهو جاهلْ ويُكِّي الفَتَى في دَهْرِه وَهوَ عَالم



فيمرح: ينشط ويتبختر . يكدي: يقل ماله. الحجا: العقل. المعوقين: من قوفم عوقه عن الأمر: صرفه عنه وثبطه.
 تعالوا معنا ودعوا يممدا وهم مع هذا يكضرون ألمرب ألمب ساعة مع المسلمين رياء منهم ونفاقا ثم يتسللون.
 0- قال أبو العباس السفاح:
 سيفي حتى يَسُلَّ الحق، ولأعطِينَّ حتى لا أرى للعطية موضِعا.

ฯ- قال تعالى:
.

البحث:
إذا تأملت الأمثلة المتقدمة وجدهّا أخبارا، ووجدهّا في الطائفة الأولى خالية من أدوات التو كيد،
وي الطائفتين الأخيرتين مؤ كدة بمؤ كِّد أو مؤكّدين أو أكثر، فما السرُّ في هذا الاختلافـو إذا بثثت لم بتد لذلك سببا سوى اختلاف حال المخاطب في كل موطن، فهو في أمثلة الطائفة الأولى خال الذهن من مضمون الحبر، ولذلك لم ير المتكلم حاجة إلى تو كيد الحكم له، فألقاه إليه خاليا من أدوات التو كيد، ويسمى هذا الضرب من الأخبار ابتدائيا.
 وفي مثل هذه الحال يكسن أن يلقى إليه الخبر وعليه مسحة من اليقين بحلو له الأمر، وتدفع عنه الشبهة، ولذالك جاء الكلام في الثثال الثالث مؤ كدا بـــ"قد"، وفي الرابع مؤ كدا بــ"إنّ"، ويسمى ولي

هذا الضرب طلبيا. أما في الطائفة الأخيرة فالمخاطب منكر للحكم جاحد له، ويخ مثل هذه الحال يجب أن يُضمَّن الككام
 بالأنبار سنة 7זاهـــــ كتبلون: لتختبرن. تفتر : تضعف.

من وسائل التقوية والتو كيد ما يدفع إنكار المخاطب ويدعوه إلى التسليم، ويجب أن يكون ذلك بقدر الإنكار قوة وضعفا، ولذلك جاء الكالام في المثالين الخامس والسادس مؤ كدا بمؤ كدين هما القسم ونون الثو كيد، أما في المثال الأخحير فقد فرض الشاعر أن الإنكار أقوى، ولمذا أكده بثلالة أدوات هي القسم و"إنّ" واللام، ويسمى هذا الضرب إنكاريا. ولتو كيد الخبر أدوات كثيرة سنأتي عند ذكر القواعد على طائفة صالمة منها.

القو اعد:
(rr) للمخاطب ثلاث حالات:
أ- أن يكون خالي الذهن من الحكم، ويَ هذه الحال يُلقَى إليه الحبر خاليا من أدوات التو كيد،
ويسمّى هذا الضرب من الحبر ابتدائيا.
ب- أن يكون مترددا في الحكم طلبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، وفي هذه الحال يحسن تو كيده
له ليتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب طلبيا.
ج- أن يكون منكرا له، وين هذه الحال يجب أن يؤ كد الحبر بمؤ كد أو أكثر على حسب إنكاره
قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا.
( ( التنبيه، والحروف الزائدة، وقد وأمّا الشرطية.

النمدو ذ ج في تعيين اضرب الخبر وأدوات التو كيد:
1- قال أبو العتاهية:
إين رأيْتُ عَوَاقِب الدني
 الذهن أو متردد أو منكر، وقد يعدل المتكلم أحيانا عن التاكيد، وقد يؤكد ما لا يتطلب التأكيد لأغراض سنبينها بعد.

وَتأتي على قَدر الكِرْمِ المَكارمُ
وَتَصْغُرُ في عَين العَظيم العَظائِمُ

ع- قال الأرَّجاني:

إنا لفي زَمَن ملآن مِنْ فِتَن فلا يعاب به ملآن من فرق
ه- وقال لبيد:
وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَأَتْيَنَّ مِنَّتَي
7- وقال النابِغَةُ الذبياني:

V - قال الشريف الرضي:
قَدْ يَبْلُغ الرّبُلُ الجَبَانُ رِمَالِّ العزائم: جمع عزيعة وهي الإرادة. المكارم: جمع مكرمة اسم من الكرمّ والمعنى أن العزائم والمكارم تأيّ على قدر

 القدر؛ لأن في همته زيادة عليه.

 والفر سان المعرين، أسلم وحسن إسلامه، قيل: إنه مات وعمره عا 1 اسنة، عاش منها • 9 سنة في الماهلية، وله

المعلقة المشهورة. لا تطيش: أي لا تخطئ، وكل سهم يخطئ ويصيب إلا سهم المنية؛ فإنه قاتل لا عالة. لا تلمه: أي لا بَّمهع إليك. شعث: اتساخ الرأس من الغبار، والمقصود على ما به من المفوات، ومعن ترله: أي الرجال المهذب: ليس في الناس كامل لا عيب فيه.


التمرين -
بين أضرب الخبر فيما يأيّ، وعين أدوات التو كيد:

$$
1 \text { - جاء في فَج البلاغة: }
$$

الدَّهرُ يُلتق الأبَدَان، ويجَدِّدُ الآَمال، ويُقَرَّبُ المَنِّنَّ، ويباعد الامنِيَّة، من ظَفِرَ به نَصِبَ، ومن

 r-


६- وقال محمد بن بشير:

وكان مالي لاَ يقوى عَلَى خُلُقي
عارًا وَيُشْرغُني في المَنْهِل الرنق

إين وإن قصرُتْ عن همي جلَّيت


0- قال الله تعالى:

7- وقال تعالى:

v- قال أبو نواس:
ولقد نهزتُ مع الغواة بدلوهم وأسمتُ سرح اللهو حيث أساموا
تعب: لا يخل, الإنسان في دهره من التعب، وسيَّان في ذلك من ظفر بكاجته ومن فانته مطالبه.العباس: هو من من الموالي،

 شعراء دولة الأموية، وكان منقطعا إلى أي عبيدة القرشي، وله وله فيه مدائح ومراث يختارة هي من عيون شعره.


 والسرح المال السائم أي الراعي كالإبل وغيرها، يعني أنه اتع الغواة والضالين وسلك مسلكهم.

وبلغتُ ما بلغ امرؤ بشبابه
人- قال أعرابي:

9- قال كعب بن سعد الغنوي:
ولستُ بُمبدٍ للرجالِ سريرَتي وما عأنًا عن أسرارِهِمْ رِسَؤولِ

- ال قال المعري في الرثاء:

إن الذي الوحشة في داره الرَّحمة
r- التمرين
بين المحل الحبرية فيما يأتي، وعيِّن أضرها، واذكر ما اشتملت عليه من وسائل التو كيد: 1- قال يزيد بن معاوية بعد وفاة أبيه:
"إن أمير المؤمنين كان حبلا من حبال اللهّ ملَّه ما شاء أن يمده، ثم قطعه حين أراد أن يقطعه، و كان دون من قبله وخيرا مُن يأتي بعده، ولا أز كيه عند ربه، وقد صار إليه، فإن يعف عنه فبر متهه، وإن يعاقبه فبذنبه، وقد وليت بعده الأمر، ولست أعتذر من جهل، ولا آسى على طلب علم، وعلى
رسلكم، إذا كره الله شيئا غيَّه، وإذا أحَبَّ شيئا يَسَّهْه."

عصارة: العصارة في الأصل: ما يتحلب من الشيء بعد عصــره، ويريد هـا هنا ما استفاده في آخر أمره.
 الشعراء الجملهلية الميدين تويف قبل المجرة بسنين قليلة. الوحشة: يقول أبو العلاء: نحن نس وحشة في دار الفقيد لبعده


 على رسلكم: أي تمهلوا.

إلى الجَهْلِ في بَعْضِ الأَحايينِ أَحْوَجُ
ولكنَّنِي أَرْضَى بِهِ حينَ أُحْرَج
وبِي فَرَسْ للحلم بالحِلم ملجَمْ


التمرين -r
1- تخيل أنك في جدال مع طالب من قسم الآداب، وأنت من طلاب العلوم، ثم بيّن له فضل العلوم على الآداب مستعملا جميع أضرب الخنبر.
r- إذا كنت من طلاب الآداب فبين مزاياها وفضلها على العلوم مستعملا جميع أضرب الخبر.
التمرين - ع
كوِّن عشر جمل خبرية، وضمِّن كلا منها أداة أو أكثر من أدوات التو كيد واستوف الأدوات التي عرفتها.

التمرين -
انثر البيتين الآتيتين نرا فصيحا، وبين فيهما الجمل اللنبرية وأضرها:
تَوَدُ عَدُوِّي تُمَّ تَزْعَمُ أَنْنَي


الجهل: ضد الحلم. أحرج: يقال: أحرج فلان فلانا إذا أوتعه في الأثم أو الضيق. لعازب: بعيد.

س- خرو ج الخبر عن مقتضى الظاهر
الأمثلة:
1- قال تعالى:

r- قال تعالى:

r- وقال تعالى:
. $10: 0$ ) (المُ منوهِ
ع- وقال حَجَل بن نضلة القيسي:

ه- وقال تعالى يخاطب منكري وَحْدَانيَّه:

؟- "الجهلُ ضارٌّ" تقوله لمن ينكر ضرر المهل.
البححث:
عرفنا يف الباب السابق أن المخاطَب إن كان خالي الذهن ألقي إليه الحبر غير مؤ كد، وإن كان مترددا يف مضمون الخبر طالبا معرفته حَسُن تو كيده له، وإن كان منكرا وجب التو كيد، وإلقاء الكلام على هذا

النمط هو ما يقتضيه الظاهر، وقد توجد اعتبارات تدعو إلى مخالفة هذا الظاهر نشرحها فيما يأتي: شقيق: هو أحد بني عمرو بن عبد تيس بن معن، وعارضا رعه: أي جاعلا رعهه وهو راكب على فخذيه


انظر إلى المثال الأول بجد المخاطب خالي الذهن من الـكم الخاص بالظالمين، وكان مقتضى الظاهر
 عن مقتضى الظاهر؟ السبب أن الله سبحانه لا فهى نوحا عن مخاطبته في شان خخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم، فنزل لذلك منزلة السائل المتردد أُحكِمَ عليهم بالإغراق أم لا؟ فأجيب



 متطلعا إلى نوع هذا الحكم، فنزل من أهل ذلك منزلة الطالب المتردد وألقي إليه الخبر مؤ كدا.

 عليهم؛ فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالِ يُعَدّان من علامات الإنكار، ومن أبل ذلك نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر مؤكدا بمؤ كدين. وكذلك المال في قول حَجَل بن نضله؛ فإن شقيقا لا ينكر رماح بني عمه، ولكن محيئه عارضا



عمك فيهم رماح". انظر إلى المثال الخامس ترى أن الله سبحانه يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته، ولكنه ألقى
 وجه ذلك ؟ الوجه أن بين أيدي هؤلاء من البراهين الساطعة والمحج القاطعة ما لو تأملوه لوجدوا فيه هاية الإقناع؛ ولذلك لم يُقِم الله لهذا الإنكار وزنا، ولم يعتدَّ به في توجيه الـُطاب إليهم.

وكذلك الحال في المثال الأخير، فإن لدى المخاطب من الدلائل على ضرر المهل ما لو تأمله لارتدعَعن إنكاره، ولذلك ألقي إليه الحبر خاليا من التو كيد.

القواعد:
( ) إذا ألقي الخبر خاليا من التو كيد لخالي الذهن، ومؤ كدا استحسانا للسائل المتردد، ومؤ كدا وجوبا للمنكر، كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر . ( (


ب- أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه. ج- أن يبعل المنكر كغير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره.

النموذج:
بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر فيما يأي:
 r-
r-
६- اللّ موجود (تقول ذلك لمن ينكر وجود الإله).
الإجابة:
1- الظاهر في المثال الأول يقتضي أن يُلقى المبر خاليا من التو كيد؛ لأن المخاطَب خالي الذهن من الـحكم، ولكن لما تقدم في الكلام ما يشعر بنوع الـكاكم أصبح المخاطب متطلعا إليه، فنزّل منزلة السائل المتردد واستُحسن إلقاء الككلام إليه مؤ كدا جريا على خلاف مقتضى الظاهر . r- بقتضى الظاهر أن يُلقى الحبر غير مؤ كد؛ لأن المخاطب هنا لا ينكر أن بر الوالدين واجب ولا يتردد في ذلك، ولكن عصيانه أمارة من أمارات الإنكار، فلذلك نزّل منزلة المنكر.
r- الظاهر هنا يقتضي إلقاء الخبر غير مؤكد أيضا؛ لأن المخاطب لا ينكر الـلكم ولا يتردد فيه، ولكنه نزِّل منزلة المنكر، وألقي إليه الحبر مؤ كدا لظهور أمارات الإنكار عليه، وهي ظلمه العباد بغير حق. を- الظاهر هنا يقتضي التو كيد؛ لأن المخاطب يبحد وجود الله، ولكن لما كان بين يديه من الدلائل والشواهد ما لو تأمله لارتدع عن الإنكار، جعل كغير المنكر، وألقي إليه الخبر خاليا من التو كيد جريا على خحلاف مقتضى الظاهر.
التمرين
بين وجه خروج الخبر عن مقتضى الظاهر في كل مثال من الأمثلة الآتية:
1- قال تعالى:
.
r- إن الفراغ لمفسدة (تقوله لمن يعرفُ ذلك ولكنه يكره العمل).
₹- العلم نافع (تقول ذلك لمن ينكر فائدة العلوم).
0- قال أبو الطيب:

r- التمرين
1- هات مثالين يكون الخبر في كل منهما مؤ كدا استحسانا، وجاريا على خحلاف مقتضى الظاهر، واشرح السبب في كل من المثالين. r- r- هات مثالين يكون الخبر في كل منهما مؤ كدا وجوبا وخارجا عن مقتضى الظاهر، واشرح وجه التو كيد في كل من المثالين.
r- هات مثالين يكون الخلبر في كل منهما خاليا من التو كيد وخارجاعن مقتضى الظاهر، واشرح الرفق: ضد العنف. بالجلالي: المذنب، يقول: ترفق هم وإن جنوا؛ فان الجاني إذا عومل بالرفق لان ورجع عن جنايته، فكأن الرفق به بمنزلة العتاب.

التمرين -r
اشرح قول عنترة، وبيِّن وجه تو كيد اللمبر فيه:
للهّ دَرُّ بَني عَبْسِ لَقَدْ نَسَلُوا
الإنشاء
تقسيمه إل طلبي وغير طلبي
الأمثلة:
1 - أحبَّ لغيرك ما تحبُّ لنفسك.

لا تَطلب من الجزاء إلا بقدر ما صَنَعْتَ.
r- وقال أبو الطيب:

§ - وقال حسان بن ثابت


-     - وقال أبو الطيب:

يَا مَنْ يَعِزّ عَلَيْنًا أن نُفَارقَهُمْ
نسلوا: ولدوا، ومعنن قوله: نسلوا من الأكارم ما قد تنسل العرب، أفمّ ولدوا من الأماجد ما يلده العرب العظماء الماء



 لأنه لا يغني غناءكم أحد ولا يخلفكم عندنا بدل.

7- وقال الصّّمَّة بن عبد الله:

v-

^- وقال عبد اللهُ بن طاهر:
لَعمْرُكَ مَا بِالْعَقْلِ يُكتَسَبُ الغنى
9- وقال ذو الرُمّة:

لَعَلَّ انْحِدَارَ الدَّمْع يُعْقِبُ راحةً

- ا- وقال آخر:

عَسَى سائلٌ ذو حابَةٍ إن مَنْعْتُ مِنَ اليَوْمِ سُؤلاً أن يكون له غَد
البحث:
الأمثلة المتقدمة جميعها إنشائية؛ لأفا لا تحتمل صدقا، ولا كذبا، وإذا تدبرفّا جميعها وجدهًا قسمين، فأمثلة الطائفة الأولى يطلب هـا حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب؛ ولذلك يسمى الإنشاء

فيها طلبيا، أما أمثلة الطائفة الثانية فلا يطلب هِا شيء، ولذلك يسمى الإنشاء فيها غير طبي.

 الأرض لطيب رباها وحسنها صيفا ورييعا. البديل: البدل. الزلة: السقطة فيلى في الككلام وغيره، يقول: إن مقابلة الزلل بالاعتذار محمودة. الإصرار: عقد النية على البقاء على الذنب، يعني أنه يمب على المذنب أن يتوب من ذنبه وألَا يصر على ارتكابِابه. ذو الرمة: من شعراء الدولة الأموية وكان بلئلئ الكلام لسانا، أخلذ من ظريف الشعر وحسنه ها لم لم يسبقه إليه


 فيهازيك على الحرمان بالحرمان.

تدبر الإنشاء الطلبي في أمثلة الطائفة الأولى تجده تارة يكون بالأمر كما في المثال الأول، وتارة بالنهي كما في المثال الثاني، وتارة بالاستفهام كما في المثال الثالث، وتارة بالتمي كما في المثال الرابع، وتارة

بالنداء كما في المثال الخامس، وهذه هي أنواع الإنشاء الطلبي التي سنبحث عنها في هذا الكتاب. انظر إلى أمثلة الطائفة الثانية بتد وسائل الإنشاء فيها كثيرة، فقد يكون بصيغ التعجب كما في المثال السادس، أو بصيغ المدح والذم كما في المثال السابع، أو بالقسـم كما في المثال الثامن، أو بــ"لعل" و"عسى" وغيرهما من أدوات الرجاء كما في المثالين الأخيرين، وقد يكون بصيغ العقود كـــبعت"

و"إثتريت".
وأنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، ولذلك نتتصر فيها على ما ذكرنا، ولا نطيل
فيها البحث.

القاعدة:
(「〒) الإنشاء نوعان: طلبي وغير طلبي:
أ- فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، ويكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمتي والنداء.

ب- وغير الطبلي ما لا يستدعي مطلوبا، وله صيغ كثيرة منها: التعجب والمدح والذم والقسم وأفعال الرجاء، و كذلك صِيَغُ العُقُود.

الإنشاء الطلبي: ويكون الإنشاء الطلبي أيضا بالعرض والتحضيض والململ الدعائية، ولكنا اقتصرنا على الأنواع الخمسة لاختصاصها بكثير من اللطائف البلاغية. النّداءً: قد تكون المُملة خبرية في اللفظ وهي إنشائية في المعن، وعلى ذلك تعد من باب الإنشاء كقول المتبي يخاطب عضد الدولة: "فدى لك من يقصر عن فداكا"

وكقوله يدعر لسيف الدولة بالشفاء من علة أصابته: "شفاك الذي يشفي بيودك خلقه".

لبيان نوع الإنشاء وصيغته في كل مثال من الأمثلة الآتية:
1- قال أبو تمام:

لا تسقني ماءَ الملامِ فِانِّني
r- ومما يؤثر:

يَكُونَ حَبِبَكَ يَوْمَا مَّا .
r-
لأنتَ أكرُُ من آوَى ومن نصرا يا ناصِر الدين إذ رئَتْ حبائله
ع- وقال أمية بن أبي الصَّلت في طلب حاجة:
 ه- وقال زُهْيُ بن أبي سلمى:
 الفضل بن سهل: كان نضل بن سهل وزيرا اللمأمون وقد اشتهر بيلاغته وحسن كتابته وجمال خلاله و كان




 الشعر حت سميت تصائده بالموليات؛ لأنه كان يعمل القصيدة ثي يأنا سنة كاملة. تعر: تنزل. لمرتاع: المائف. وزرا: الوزر: الملجأ، يمدح هرم بين سنان سنان بأنه ملجأ كل خائف، وغياث كل ملهوف.

7- قال امرؤ القيس:

V- وقال آخر:

حتى يذوق رجالٌ غِبَّ ما صنعوا
يا ليت من يَمنَع المعروف يُمنعُهُ
^- قال أبو نواس يستعطف الأمين:

9-



الإجابة:



التمرين
بيّن صيغ الإنشاء وأنواعه وطرقه فيما يأتي: 1- قال أبو الطيب يمدح نفسه:
ما أبعدَ العَيبَ والنقصانَ عن شَرِيْ أنَا الثّرَيّا وَذانِ الشّيبُ وَالهَرَمُ
r- وقال:

r- وقال:

فَيا لَيتَ ما بَيْني وبَينَ أَحِبّتي مِنَ البُعْدِ ما بَيني وبَينَ المَصائِبِ
ع - وقال في مدح سيف الدولة:

وَلَعْرِي لَقَدْ شَغَلْتَ المَنَايَا بالأعادي فكَيفَ يَطلُبنَ شُغلا؟
0- وقال فيه أيضا:


ما أبعد العيب إلخ: يقول: إن العيب والنقصان بعيدان عني مثل بُعد الثيب والمرم عن الثريا، فما دامت الثريا
 صيرتي قتيلا بإحسانك: أي بالغت في إحسانك إلي حت عحزت عن شكرك فصرت كالقانتيل.

v-
ومَكايُِ السّفَهاءِ واقِعَةٌ بهِمْ وعَداوَةُ الشّعَراءِ بِبْسَ المُقْتَى
^- وقال أيضا:

9- وقال أيضا:

التمرين -
1- كوّن ثُماني جمل إنشائية منها أربع للإنشاء الطلبي وأربع لغير الطلي.
Y- إيتِ بصيغتين للقسم، وأخريــين للمدح والذم، ومثلهما للتعجب.
r- استعمل الكلمات الآتية في جمل مفيدة، ثم بين نوع كل إنشاء:
لا الناهية. همزة الاستفهام. ليت. لعل
حبذا. لا حا التعجبية. واو القسم. هلـ
r-التمرين
بين الإنشاء وأنواعه والخبر و أضربه فيما يأتي:


 لم تضق بأحد، وإغا تضيق أنحلاق الرجال وصدورهم.

فماذا الذي تُغني كرامُ الِمناصِبِ
 لَقَدْ حَسْنَتْ مِن قَبْلُ فِيكَ المَدَائِعُ
 عَتَبْتُ ولكن ما على الدَّهر مْعْتَبُ أُختان رهنٌ للعشية أو غَدِ
 ولا مِلَ الشّحجاعَةِ في حَكِّهِ ولا يُهْلِكُ المعروفُ من هو فاعلُ على النعش أَعناقَ العِدا والأقارب بأصعَبَ من أنْ أُجمَعَ الجَدّ والفَهِمَا
 فجمالُ النُّوسِ أُسْمَى وأعْلى ورَدْةَ الرَوضِ لا تُضَارَعُ شَكْلا
r- r- إذا لم تُنْْ نَفْسُ النّسيبِ كأضلهِ r- r- كَيْتَ الجِبالَ تَداعَتْ عند مُصْرَعِهِ ع- كَيْنْ حَسْنَتْ فَيكَ المَرائيَي وذِكْرُها
 -- V فإذا سمعت بهالك فتيقَنَنْ - و- وكلّ شَجاعَةٍ في المَرْءٍ تُغني - 9 ا. (11


يَصْنَع الصّانِعُون وَرْداً ولَكِنْ

إذا لم تكن إِخ: يقول: إذا لم تكن نفس الر جل الشريف مشُاهِة لأصله في الشرف والكرم ملم ينفعه انتسابه إلم أصل






 العاقل عحروم فِ هذه الحياة غالبا؛ لأن حسن الحظ والذكاء لا يكتمعان لمي كما لا يكتمع اللاء والنار.

التمرين - ع
حول الأخبار الآتية إلى جمل إنشائية، واستوف أنواع الإنشاء الطلبي التي تعرفها: يتنافسُ الصنا

الطيرُ مغردٌ الروضُ مزهرُ
يفيضُ النيل أنسادَ الكاتبُ العُ
التمرين -
بيّن نوع الإنشاء في البيتين التاليين، ثم انثرهما نثر افصيحا:
ومن شمائله التبديل والمَلَقُ


$$
\begin{aligned}
& \text { الإنشاء الطلبي } 1 \text { الأمر }
\end{aligned}
$$

الأمثلة:


الجَاهِلَ، وذاكر العالمُ
.
r-r و $r$ و
ع - ع وال:
شيمته: الثلق، والشمائل الأخلاق وهو جمع مفرده شمّال. والملق: الود واللطف الظاهران، ومنه الرجل اللمق وهو
اللني يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. ديدنه: الديدن: الدأب والعادة.
 للنلس تصنعك. بأيام الله: يريد أيام الله اليَ عاقب ذيها الماضين على سوء أعمالمم. العصرين: يريد بالعصرين الغداة والعشي من باب التغليب.

ه- قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة:
كَذا فَلْيُرْ مَن طَلَبَ الأعادي 7- وقال يخاطبه:
أَزل حَسَدَ الحُسّادِ عَنّي بكَبِهمْ
V- V وقال امرؤ القيس:
قِفَا نَبْكِ من ذِكُرَّى حَبِبِ وَمْنْزلِ
人- وقال أيضا:
وأَلا أَيُها اللَّلُلُ الطّويلُ ألا انْجَلِي
9- وقال البحتري:


- ا - وقال أبو الطيب:

1-1- وقال آخر:


$$
\text { r } 1 \text { - وقال غيره: }
$$

إِذا كَمْ تَخْشَ عاقِبَة اللّلالي ولمْ تَمْتَحْي فاصْنَعْ ما تشاءُ سراك: السري السير ليلا. بكبتهم: كبته: أذله، يقول: أنت صيرقم حاسدين لي بما أفضت علي من نعمتك،

 المنزل بين هذه المواضع. ألا انجلي: الانجلاء: الانكثـاف. بأمثلِ: الأمثل: الأنضل، يقول: ليتك أيها الليل تنكشف وتنحى ظلادمك عن
 ليلا. خفق البنود: اضطر اهما، والبنود جمع بند وهو العلم الكبير.
.

إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة يطلب هـا على وجه التكليف والإلزام حصول شيء م يكن حاصلا وقت الطلب، ثم إذا أمعنت النظر رأيت طالب الفعل فيها أعظم وأعلى من طُلِب الفعل منه، وهذا هو الأمر الحقيقي، وإذا تأملت صِيَغَه رأيتها لا تخرج عن أربع: هي فعل الأمر كما في المثال الأول، والمضار ع المقرون بلام الأمر كما في المثال الثاي؛، واسم فعل الأمر كما في المثال الثالث، والمصدر النائب عن فعل الأمر كما في المثال الرابع.
 الأعلى للأدن على وجه الإيماب والإلزام، وإما يدل على معان ألخا ألخرى يُدر كها السامع من السياق
وقرائن الأحوال.

فأبو الطيب في المثال النامس لا يريد تكليفا ولا يقصد إلى إلزام، وإما ينصح لمن ينافسون سيف الدولة ويرشدهم إلى الطريق المثلى في طلب المد وكسب الرفعة، فالأمر هنا للنصح والإرشاد لا
للإيماب والإلزام.

وصيغة الأمر في المثال السادس لا يُراد ها معناها الأصلي؛ لأن المتبي يخاطب مليكه، والمليك لا يأمره أحد من شعبه، وإنا يراد ها الدعاء، و كذلك كل صيغة للأمر يخاطب هـا الأدن من هن هو أعلى منه منزلة وشأناً. وإذا تدبرت المثال السابع وجدت امرأ القيس يتخيل صاحبين يستوقفهما ويستبكيهما جريا على عادة الشعراء؛ إذ يتخيل أحدهم أن له رفيقين يصطحبانه في غدُوِّهِ ورواحه، فيو وجه إليهما الخططاب،



وامرؤ القيس أيضا في المثال الثامن لم يأمر الليل ولم يكلفه شيئ؛ لأن الليل لا يسمع ولا يطيع، وإما أرسل صيغة الأمر وأراد هـا التمني.

وإذا تدبرت الأمثلة الباقية وتعرفت سياقها وأحطت مما يكنفها من قرائن الأحوال أدر كت أن صيغ الأمر فيها لم تأت للدلالة على المعن الأصلي، وإما جاءت لتفيد التخيير والتسوية والتعجيز والتهديد

والإباحة على الترتيب.
القواعد:
(rv) الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء.
( Y ( للأمر أربع صيغ: نعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر
النائب عن فعل الأمر.
(ヶq) قد تخرج صِيغ الأمر عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، كالإرشاد والدّعاءٍ والالتماس والتمني، والتَّخير والتَّسوية والتَّعجيز والتَّهديد والإباحة.

النموذج:
لبيان صيغ الأمر وتعيين المراد من كل صيغة فيما يأتي:

r- قال الأرجاني:

شاوِرْ سِواكَ إِذا نابَتْكَ نائبةٌ
r- وقال أبو العتاهية:

واخفِضن جناحكَ إِن مُنِحْتَ إمَارةً وارْغَبْ بنفسِكَ عن رَدَى اللذات

فيا موت زُرْ إِنَّ الحَياةَ ذَمِيمةٌ وَيْ نَفْسُ جلِّي إنَّ دهْرَكِ هازلُ
ه- وقال آخر:

أرِيني جَواداً ماتَ هُزْلاُ لَعَنْي أرَى ما تَرَينَ أَوْ بَخيلاً مُخَلَّدا
Y- وقال خالد بن صفوَان ينصح ابنه:
دع من أعمال السر ما لا يَصلحُ لك في العلانيَةِ.
v- وقال بشار بن بُرد:

 9- و قال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة:
أخا الجُودِ أعْطِ النّاسَ ما أنتَ مالكُ تِّ - ا- وقال قطري بن الفُجَاءَة يخاطب نفسه:





 شعري أي لا توجين إلم مدح غيرك. قطري بن الفجاءة: هو أحد رؤوس الخوارج فارس مذكور، وشاعر مشهور، سلموا عليه بالملاذة ثلاث عشرة سنـة


التمرين
لم كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد الإرشاد والالتماس والتعجيز والتمين والدعاء على الترتيب؟

أَوْ أُعِيدا عِالَيَّ عَهْ

وعمِي صَباحاً دَارَ عَبْلَة واسْلمِي
يا دار إحخ: البيت لعنترة بن شداد، و عبلة اسم امرأة، والمواء: واد في ديار بين عبس، وعمي صباحا: انعمي، يقول للدار : أخبريني عن أملك أنعم اللهُ حالك وسلمك من البلى.

التمرين -
لم كانت صيغ الأمر في الأمثلة الآتية تفيد الدعاء والتعجيز والتسوية على الترتيب؟
إذا سلمتَ و ما في المُلكِ منْ خَلِ
 .

التمرين -r
بين صيغ الأمر و ما يراد ها في ما يأتي:
1- نَصَحَ أحدُ الخلفاء عاملاُ له فقال:
تَمَسَّكْ بِحَبْلِ القر آن و استَنِِحْهُ وأحِلَّ حلاله وحرَّرْ حر امه.
r- وقال حكيم لابنه:

r- وقال غيره:

يا بُنيَّا زاحِم العلماء برُكْتَتَك، وأنصت إليهم بأذنيكَ، فإن القلبَ يكيا بنور العلم كما تحيا
الأرضُ الميْتَةُ كطر السماء.
ع - وقال أبو الطيب يخاطب سيف الدولة:
 وَدَعْ كلّ صَوْتٍ غَيرَ صَوْتي فإنتني

أود: العوج. خلل: الفساد في الأمر. أجزين: كافئي، يقول: إذا أنشدلك شاعر شعرا فاجعل جائزته لي؛ لأن
 ويمدحونك. ودع كل صوت: المعن: لا يقال غير شعري؛ فان الشعر هو الأصل وغيره حكاية له كالصدى اللذي يكي صوت الصائح.

فاسلَمْ سَلامةَ عِرِِْكَ المَوْورِ منْ وَرْفِ الحَوَادِبِ وَالزّمانِ الأنكَدِ
7- وقال أبو نواس:

v-

^- قال تعالى:

, إلَّا بِسُنُطَانٍ
9- وقال أبو الطيب:
رَأَتْتَ تُصْفي الوُدّ من ليسَ جازيَا
أقِلَّ اشتِياقاً آَيْها القَلْبُ رُبمَا
-
 11- وقال المعري:



لا تمنن: لا تمتن. يدا: النعمة، يقول: لا تمتن علي" بما أسديت إلي من النعم؛ فان المنة مَدم الصنيعة.



 إيه: اسم فعل الأمر، ومعناه طلب الزيادة من حديث أو عمل.

التمرين - غ
1- هات أمثلة لصيغ الأمر الأربع بكيث يكون المعن المقيقي للأمر هو المراد في كل صيغة.
r- هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتخيير.
r-
६- هات مثالين لصيغة الأمر المفيد للتعجيز .
التمرين -
العب واههُرُ قراءةَ الدرس.
قد يكون الأمر في ابلملتين السابقتين للتوبيخ أو للإرشاد أو للتهديد، فبين حال المحاطب في كل حال من الأحوال الثلاث.

التمرين -7
اسبح في البحر.
قد يكون الأمر في الجملة السابقة للدعاء أو للالتماس أو للتعجيز أو للإرشاد، فبين حال المخاطب
في كل حال من الأحوال الأربع.

V- التمرين
حول الجمل الخبرية الآتية إلى جمل إنشائية أمرية، واستوف جميع صيغ الأمر:


التمرين -
اشرح ما يأي، وبين ما راعك من بلاغته وحسن تأديته المعن:

كان أبو مسلم يقول لقوّاده: أشعروا قلوبكم الجراءة؛ فإفا من أسباب الظّا الظفر، وأكثروا ذِكْرَ الضَّغَائن؛؛ فإفا تبعث على الإقدام، وألز مورا الطائفة؛ فإفا حصنا حصنُ الحارب.
r
الأمثلة:
1- قال تعالى في النهي عن أخذ مال اليتهم بغير حق:

r- وقال في النهي عن تطع الإنسان رَحِمَه:

r-
(
ع- وقال مسلم بن الوليد في الرشيد:

ه- وقال أبو الطيب في سيف الدولة:

〒- وقال أبر نواس في مدح الأمين:

أبو مسلم: هو عبد الرمن بن مسلم القائم بالدعرة العباسية، وأحد كبار القادة، كان نصيها في العربية


يأتل: يكلف. السعة: الغنى. لا يألونكم خبالا: أي لا يقصرون في في إنساد شكونكم. قلته: قلة كل شيء: ألعاه. تأويد: التعويج.راحته: الراحة: الكف. الر كن: يريد به ركن المطبم بالكعبة.

متى تحطّي إلِيهِ الرّحلَ سالِمَةً تَسْتَجْمِي الخَلْقَ في تِمْثالِ إنسانِ
v- وقال أبو العلاء:

^- وقال أبو الأسود الدؤلي:

q- وقال آخر:

لا تَعْرِّنّ لِحَعْفَرْ مْتَتَبَهاً

- ا- لا تمتثل أمري "تقول ذلك لمن هو دونك".

1- القال أبو الطيب يهجو كافورا:


إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى رأيت كلا منها يشتمل على صيغة يُطلب هذا الكف عن الفعل، وإذا أمعنت النظر رأيت طالب الكف فيها أعظم وأعلى من طلب منه، فإن الطالب في أمثلة هذه الطائفة هو الله سبحانه وتعالى، والمطلوب منهم هم عبادُه، وهذا هو النهي الحقيقي، وإذا تأملت صيغته في كل مثال يرد عليك وجدها واحدة لا تتغير، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. انظر إذأ إلى الطائفة الثانية بحد أن النهي في جميعها لم يستعمل في معناه الحقيقي، وهو طلب الكا لـك من أعلى لأدن، وإنما يدل على معان أخرى يدر كها السامع من السياق وقرائن الأحوال. فمسلم بن الوليد ين المثال الرابع لا يقصد من النهي إلا اللدعاءَ للخليفة الرشيد بالبقاء لتأيد الإسلام أبو الأسود: هو ظالم بن عمرو بن ظالم من قيلة الدئل، كان شاعرًا بكيدا، ونقيها محدثانا، ونارسا شحجاعا،
 مناكيد: جمع منكود وهو قليل اليير : أي أن العبد لا يصلح إلا بالضرب والإهانة.

وأبو الطيب في المثال المامس إنما يلتمس من صاحبيه أن يكتما عن سيف الدولة ما سمعاه في وصف شجاعته وفتكه بالأعداء وحسن بلائه ين الحروب؛ لأنه شجاع والشجعان يشتاقون إلى الحروب متى ذُكرت همم، وهذا على ما جرت به عادة العرب في شعرهم؛ إذ يتخيل الشاعر أن له رفيقين يصطحبانه ويستمعان لإنشاده، فيخاطبهما يخاطبة الأنداد، وصيغة النهي متى وجِّهَتْ من نِدّ إلى نده أفادت الالتماس. وأبو نواس في المثال السادس إنما يتمنى أن تتحمل ناقته مشاقَّ السفر، وألا ينزل هـا السأم حتى تبلغ ديار الأمين، فترى هناك كيف جمع الله العالمَ في صورة إنسان.

وأبو العلاء في بيته إما ينصح مخاطبه ويرشده إلى الابتعاد عن السفهاء وأهل الدنايا. وأبو الأسود إنما يقصد توبيخ من ينهى الناس عن السوء ولا ينتهي عنه، ويقصد الآخرون في الأمثلة

الثلالثة الباقية إلى التيئيس والتهديد والتحقير على الترتيب.
القو اعد:
(. ع ( النهي طلب الكَفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء.
(1) (1) للنهي صيغة واحدة هي المضار ع مع لا الناهية.
(६ץ) قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال، كالدعاء والالتماس والتمين والإرشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير.

النموذج:
بين صيغة النهي والمراد منها في كل مشال من الأمثلة الآتية:
1- قال تعالى:
و
r- وقال أبو العلاء:

لا تَحلِفَنّ على صِدقٍ ولا كَذِبٍ فما يُفيدُكَ إلآ المأثمَ الحَلِفُ
r- وقال تعالى:
.
ع- وقال:
.
0- وقال البحتري يخاطب المعتمد على الله: .

7- وقال الغزَّيّي:
ولا تُثْقِلاَ جيدي بمِنةِ جاهل
V- وقال آخر:

صعبٌ وُعِشْ مُسْتر يحاً نَاعِمَ الْبَالِ
لا تطلُبِ المجدَ إِنَّ المجدَ سُلَّمه
人- وقالت المنساء ترثي أخحاها صخرا:

9- وقال خالد بن صفوان:
لا تطلبوا الحاجات في غير حينها، ولا تطلبوا من غير أهلها.


 الصيت الذائع يين شعراء ابلماهلية والمخضر مين. لا تجمدا: أي لا تبخلا بالدموع.


التمرين
لم كان النهي فيما يأتي للإرشاد والتمني والتهديد والتحقير على الترتيب؟
وَارْحَمْ شَبابَكَ من عَدُرٌ تَرْحَمُ
r-r
r- لا تقلع عن عنادكَ (تقوله لمن هو دونك).
ع- لا بَههد نفسَك فيما تعِبَ فيه الكرامُ.
r- التمرين
بين صيغ النهى، والمراد من كل صيغة فيما يأتي: ا- قال أبو الطيب في مدح سيف الدولة:
لا تَطْلُنِّ كَريماً بَعْدَ زُؤيَتِه
r- وقال الشُاعر:
لا تَحْسَبِ الْمجْد تَمْراً أَنْتَ اكِله كَ لَنْ تُلُغ المَجْد حتى تَلْقَ الصَّبِرا

لا تُمْحنَّ إلى المراتِبِ قَبْل أن تَ تَكَاملَ الأدوراتُ والأسبابُ
ع - وقال الشريف الرضي:

0- وقال أبو الطيب:

إذا ضَرَبنَ كَسَرْنَ اللنَّعَ بالغَرَبِ تَفنى وتُورث دائمَ الحسراتِ فَلَيْسَ يأكُلُ إلاّ المَيْتَةَ الضبُعُ

فإنَّ ذلِكَ ذَنْب غِيرُ مُ ُْتَفَر
مع الصَّفَاء وُيْخْفِيهَا مع الكَدر

فَلا تَتْلْكَ اللّلّالي إنِّ أَيْدِيَها
 ل لَحْسْبُوا مَن أسرتم كانَ ذا رَمْقِ
^- وقال أبو العلاء:

لا تَطْويَا السِّرَّ عني يوم نائبةٍ

9- وقال الله تعالى:

.
وَلا تَشَك إلى شَلْ
فمطلب المحــــِ
الطغرائي: هو مؤيد الدين الأصبهاي المعروف بالطغرائي، فاق أهل زمنه في صنعة النظم والثنر، وقد رمي





التمرين
1- هات مثالين تفيدصيغة النهي في كل منهما المعن الأصلي للنهي.
r- هات ثالأة أمثلة تكون صيغة النهي في المثال الأول منها مفيدة الدعاء، وي الثاين الالتماس،
وي الثالث التمين.
r- هات ثالائة أمثلة تكون صيغة النهي في أولا للإرشاد، وفي الثاني للتيئيس، وفي الثالث للتهديد.
التمرين - ع
لا تفارق فِراشَ نومِك.
قد يكون النهي في البملة السابقة للإرشاد أو التهديد أو التوبيخ، فبين حال المخاطب في كل حال من الأحوال الثلاث.

التمر ين -
حول الجمل الخبرية الآتية إلى جمل إنشائية من باب النهى، وعين المراد من صيغة النهي في كل جملة تأتي ها:

- 0- أَنتم تعتذرونَ اليوم.

7- أنتَ تؤاخذني بكل هفوة.
يمضرُ عليٌّ بحلسنا. -V
يهـهل القرويونَ تعليم أبنائهم.

- أنتَّ تعتمدُ على غيرك.
- 

r- أنتَ تكثُرُ من عتاب الصديق. ع- أنتَ تنهى عن الشرّ وتفعله.
التمرين -7

اشرح البيتين الآتيين، وبيّن المراد من صيغتي النهي فيهما:

 إيعاض: إعاض البرق: لمعانه. البوارق: جمع بارقة: وهي البرق. الخلب: الذي ليس بعده مطر.
r- الاستفهام وأدو اته
أ- الممزة وهل
الأمثلة:

r- أمُشتَرَ أنت أم بَائِعْ
r- أَشَعْيِرًا زرعت أم قمحاًّ؟
ع- أراكِباً جئت أم ماشِيأ؟ هـ أيوم الجمعة يسترَيحُ العُمَّالُ أم يوم الأحد؟

צ- أيصدأ النَّهَبُ؟
v- أيسيرُ الغمامُ؟
^- أتتحركُ الأرضُ

9- هَل يَعقِلُ اليوانُ؟
. ا - هل يُحِحسُ النباتُّ
11 ا 1 هل ينمُو الحَمَمَدٌُ
البحث:
الجمل السابقة جميعها تفيد الاستفهام، وهو كما تعلم طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وأداته في أمثلة الطائفتين "f" و"ب" الممزة، وفِ أمثلة الطائفة "ج" "هل"، ونريد هنا أن نعرف

الفرق بين الأداتين في المعن والاستعمال.
تدبر أمثلة الطائفة "أ" حيث أداة الاستفهام هي الفمزة، بتد أن المتكلم في كل منها يعرف النسبة التي تضمنها الكالام، ولكنه يتردد بين شيئين ويطلب تعيين أحدهما؛ لأنه في المثال الأول مثلا يعرف أن السفر واقع فعلا، وأنه منسوب إلى واحد من اثنين: المنحاطب أو أخيه، فهو لذلك لا يطلب معرفة النسبة، وإنا يطلب معرفة مفرد، وينتظر من المسؤول أن يعين له ذلك المفرد ويدله عليه، ولذلك يكون جوابه بالتعيين فيقال له:"أنحي" مثلا، وفي المثال الثالي يعلم السائل أن واحدا من شيئين: الشراء أم البيع، قد نسب إلى المنحاطب فعلا، ولكنه متردد بينهما فلا يدري أهو الشراء أم البيع، فهو إذاً لا يطلب معرفة النسبة؛ لأهنا معروفة له، ولكنه يسأل عن مفرد ويطلب تعيينه، ولذا يباب بالتعين فيقال له في الجواب:"بائع" مشلا، وهكذا يقال في بقية أمثلة الطائفة"أ". وإذا تدبرت المفرد المسؤول عنه في أمثلة هذه الطائفة، و كذللك في كل مثال آخر يعرض للك، و جدته دائما يأتي بعد الهمزة مباشرة، سواء "أ" كان مسندا إليه كما في المثال الأول، أم مسندا كما في الثالي، أم مفعولا به كما في الثالث، أم حالا كما في الرابع، أم ظرفا كما في الـنامس، أم غير ذلك، ووجدت له معادلا يذكر بعد "أم" كما ترى في الأمثلة، وقد يحذف هذا المعادل فتقول: أأنت المسافر؟ أمشتر أنت؟ وهلم جرا. انظر إلى أمثلة الطائفة "ب" حيث أداة الاستفهام هي الممزة أيضا بحد الحال على خلاف ما كانت يف أمثلة الطائفة "أ"؛ فإن المتكلم هنا متردد بين ثبوت النسبة ونفيها، فهو يبهلها، ولذلك يسأل عنها ويطلب معرفتها، ففي المثال السادس مثلا يتردد المتكلم بين ثبوت الصدأ للذهب ونفيه عنه6 ولذلك يطلب معرفة هذه النسبة، ويكون جوابه بــ"نعم" إن أريد الإثبات، وبــ"لا" إن أريد النفي، وإذا تأملت الأمثلة هنا لم بتد للمسؤول عنه وهو النسبة معادلا. ومما تقدم ترى أن للهمزة استعمالين فتارة يطلب هـا معرفة مفرد، وتارة يطلب هـا معرفة نسبة، وتسمى معرفة المفرد تصورا، ومعرفة النسبة تصديقا.

انظر إلى أمثلة الطائفة "ج" حيث أداة الاستفهام "هل" بتد أن المتكلم في كل منها لا يتردد في معرفة مفرد من المفردات، ولكنه متردد في معرفة النسبة فلا يدري أمثبتة هي أم منفية، فهو يسأل عنها، ولذلك يجاب بــ"نعم" إن أريد الإثبات، وبــ"لا" إن أريد النفي، ولو أنك تتبعت جميع الأمثلة التي يستفهم فيها بــ"هل" لوجدت المطلوب هو معرفة النسبة ليس غير، فـــ"هل" إذذاً لا تكون

إلا لطلب التصديق ويكتنع معها ذكر المعادل.
القو اعد :

(؟ ؟ ) يطلب بالهمزة أحد أمرين:
أ- التصور، وهو إدراك المفرد، وي هذه الحال تأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه ويذكر له في
الغالب معادل بعد "أم".
ب- التصديق وهو إدراك النسبة، وفي هذه الحال يكتنع ذكر المعادل. (: ) يطلب بــ"هل" التصليق ليس غير، ويمتنع معها ذكر المعادل. ب- بقية أدو ات الاستغهام

الأمثلة:
-
 -0

أم: إن جاءت "أم " بعد هزة التصور تكون "متصلة"، وإن جاءت بعد هزة التصديق أو "هل" قدرت "منقطعة"،



البححث:
الجمل المتقدمة جميعها استفهامية، وإذا تأملت معاني أدوات الاستفهام هنا رأيت أن "من" يطلب هـا تعيين العقلاء، وأن "ما" تكون لغير العقلاء، ويطلب هما تارة شرح الاسم كما إذا قلت: ما الكَرى؟ فتجاب بأنه النوم، وتارة يطلب هها حقيقة المسمى، كما إذا قلت: ما الإسرافُ؟ فتجاب بأنه بكاوز الحد في النفقة وغيرها، ووجدت أن "متى" يطلب هـا تعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا، و"أيان" للزمان المستقبل خاصة، ويتكون في موضع التفخيم والتهويل. وهناك أدوات أخرى للاستفهام، هي: كيف وأين وأنّى وكم وأي، فــ"كيف" يطلب هما تعيين الحال نحو: كيف جئتم؟ و"أين" يطلب هـا تعيين المكان، نحو: أين دجلة والفرات؟ و"آنَّى" تكون
 وقد كانوا فقراء؟ و.معنى "متى" نحو: أَنَّى يحضرُ الغائبون؟ و"كم" يطلب هـا تعيين العدد، نوو: كم
 أكبر سنا؟ وتقع على الزمان والمكان والحال والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. وجميع هذه الأدوات تألي للتصور ليس غير، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه.

القو اعد:
(7 (؟) للاستفهام أدوات أخرى غير الممزة وهل، وهي:
"من" ويُطلب هها تعيين العقلاء.
"ما" ويُطلب هـا شرح الاسمِ أو حقيقة المسمى.
"متى" ويُطلب هـا تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا.
"أَيان" ويُطلب هِا تعيين الزمان المستقبل خاصة، وتكون في موضع التهويل. "كيف" ويطلبُ هما تعيين الحال.
"أَّنَّ" وتأتي لمعان عِدَّةٍ، فتكون بِمعنى "كيف"، وبعمن "من أين"، و.معنى "منى".
"كم" ويطلب هما تعيين العدد.
"أي" ويطلب ها تعيين أحد المتشار كين في أمر يعمهما، ويسأل هـا عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف إليه. (\&V) جميع الأدوات المتقدمة يطلب ها التصور، ولذلك يكون الجواب معها بتعيين المسؤول عنه. ج- المعان التي تستفاد من الاستغهام بالقرائن

الأمثلة: 1- قال البحتري:
هل الدهر إلا غمرةٌ وانجلاؤها وشيكاً وإلا ضيقة وانفراجها؟
r- وقال أبو الطيب في المديح:

أَتَلْمِسُ الأعداءُ بَعَدَ الذي رَأَتْ قِيَّ r-

६- وقال آخر :

0- وقال أبو الطيب في الرثاء:

غمرة: الغمرة: الشدة. انجلاؤها: زوالما. وشيكا: سريعا. أتلتمس الأعداء: يقول: هل يطلب أعداؤك دليلا
 أز كاهم عودا: أقواهم جسما. للمحافلِ: الهافل: الجامع. الجححافل: الجحفل: الجيوش. السرى: مشي الليل، ويريد به الز حف على الأعداء.

ضَاعُوا وَثِثْلُكَ لا يكادُ يُضَيِّعُ
وَمْنِ اتخذتَ على الضّيوفِ خَليفَهُ؟
7- وقال يهجو كافورا:
من أيةِ الطُّرُقِ يأتي مثلَكَ الكَرَمُ أينُ المَحاجِمُ يا كافُورُ وَالجَلَمُّ
v-

人- وقال أيضا وقد أصابته الحمَّى:
أَبْنتَ الدّهْرِ عِندي كُلُّ بِنْتِ




عرفت فيما مضى ألفاظ الاستفهام ومعانيها الحقيقية، وهنا نريد أن نبين لك أن هذه الألفاظ قد تخرج إلى معان أخرى تستفاد من السياق.
تدبر الأمثلة المتقدمة بجد البحتري في المثال الأول لا يسأل عن شيء، وإنما يريد أن يقول: ما الدهر إلا شدة سرعان ما تنجلي، وما هو إلا ضيق يعقبه فرج، فلفظة "هل" في كلامه إما جاءت للنفي لا لطلب العلم بشيء كان بكهولا.

المحاجم: جمع عحمة وهي: القارورة يهحم هـا الجلد، ويقال لها: كأس الـحامة، الجلم: أحد شمقي المقراض،

 مثلنا ومثل مطايانا.
 نوع من أنواع الشدائد، فكيف لم يمنعك ازدحامهن من الوصول إلى العظام.

وأبو الطيب في المثال الثاني إنما ينكر على الأعداء ارتياهـم في عُلا كافور، والتماسهم البراهين على ما كتبه الله له من النصر واختصه به من الجدِّ السعيد، بعد أن رأوا كيف يتردَّى في المهاللك كل من أراد به شرا.

وكيف يصيب الزمان كل من نوى له سوءا، فالاستفهام في البيت لا يفيد معن سوى الإنكار. والبحتري في المثال الثاللث إنما يريد أن يحمل المملوح على الإقرار .ما ادعاه له من الفوق على بقية الخلفاء في البحود وبسطة البحسم والشجاعة، وليس من قصده أن يسأل، فالاستفهام ين كلامه للتقرير. والشاعر في المثال الرابع يلوم مخاطبيه على تماديهم في الشقاق واستمرارهم في التخحاذل والتنافر، ويقرعهم على غلوهم في الصخَبَ والضحيج، فهو قد خرج بأداة الاستفهام عن معناها الأصلي !الى

التوبيخ والتقريع.
وأبو الطيب في المثال الـنامس يقصد إلى التعظيم والإجالال بإظهار ما كان للمرثي أيام حياته من صفات السيادة والشُجاعة واللكم، مع ما في ذلك من إظهار التحسر والتفجع، أما في المثال السادس حيث يههجو كافورا فإنه ينتقصه ويعمِد إلى تحقيره والحطّ من كرامته. وإذا تدبرت بقية الأمثلة وجدت أدوات الاستفهام قد خرجت عن معانيها الأصلية إلى الاستبطاء

والتعجب والتسوية والتمين والتشويق على الترتيب.
القاعلدة:
( ) ( ) قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معانيها الأصلية لمعان أخخرى تستفاد من سياق الكلام كالنغي والإنكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسوية والتمني والتشويق.

النمو ذ ج (1)
1- شَبَّ في المدينة حريقٌ لم تره، فسل صديقك عن رؤيته إيَّاه.
r - سمعت أن أحد أخحويك علي وبخيب أنقذ غريقاً، فسل عليًّا يعين لك المنقذ. r- إذا كنت تعرف أن البنفسج يكثر في أحد الفصلين: اللخريف أو الشتاء لا على التعيين، فضَع سؤالا تطلب فيه تعيين أحد الفصلين.


النموذ ج (Y):
لبيان الأغراض التي يدل عليها الاستفهام في الأمثلة الآتية: 1- قال أبو تمام في المديح:

r- وقال البحتري:

وأنتَ الذي أعزْزْتْني بَعْدَ ذِلّتي
r- وقال ابن الرومي في المدح:

أَلستَ المرءَ يَجْبِي كلَّ حمدٍ
₹- وقال أبو تمام:
 أحياء عدنان: بطوفا. الملتحم: مكان اشتداد القتال. القول مخفوض: القول المخفوض: ما كان لينا ليست في شدة. الطرف خاشع: العين فيها انكسار وذلة. يبي: يكمع.
0- وقال T Tخر:

أُطنينُ أَجْنِحِةٍ الذُّبابِ يَضيرُ؟
فذَع الؤعيدَ فما وَعيدُكَ ضائري
ج- قال الشاعر:
أضاعوني وأيَّ فتى أضاعوا؟ كـيهِّة


الطنين: صوت أجنحة الذباب. يضير: يضر . الكريهة: الشدلة في اللُرب. الثغر: موضع المخافة من العدو عند حدود البلدان، ويريد بسداده سده بالحيل والرجال.


التمرين 1
1- وعدك صديق أن يزورك في الغد، فشككتَ في أنه يزورك قبل الظهر أو بعده فضع سؤالا
تطلب به تعيين الوقت.
r- r علمت أن واحدا من عَمَّكَ حامِدٍ ومحمود قد اشترى بيتا، فضع سؤالا تطلب به تعيين المشتري. r- إذا كنت شاكا في أن القصب يزرع في الربيع أو في الصيف، فكيف تصوغ السؤال الذي

تطلب به من المخاطب تعيين الزمان؟
६ - سل صديقك عن ميله إلى الأسفار.
r- التمرين
سل عن الحال والمفعول به والظرف والمبتدأ والحبر والجار والمحرور، في البمل آلاتية:
نظم القصيدة متأثرا اشترى قلما
الكتاب في البيت
مصر خصبة
عليٌّ الفائز
التمرين -r

د- الزمن الذي ينضج فيه العنب.
أ- أول الخلفاء الراشدين.
ه- عدد المدارس العالية في مصر.
و- موطن الفِيلة.
ب- أطول شار ع في المدينة.
ج- حال مصر أيام المماليك.

ح- معنى الضيغَم.
التتهر ين -
1- لم كان الاستفهام في الأمثلة الآتية مفيدا النفيَ والإنكار والتعظيم على الترتيب؟


 r- بل كان الاستفهام في الأمثلة الآتية مفيداً التقرير والتعجب والتمين على الترتيب ؟

أ- قال تعالى:
ب- قالت إحدى نساء العرب تشكو ابنها:
أنشَأ عُمزِّق أثوابي
ج- قال أبو العتاهية يي مدح الأمين:

فمن لي بالعين التي كنتَ مرّةٍ
التمر ين -
ماذا يراد بالاستفهام في الأمثلة الآتية؟
1- قال المتبي:
ومن لم يَعشَتِ اللّنيا قَديماًّ
بالا: الهم والغم. خفض: النعيم والدعة. من منكم الملك إث: البيت لابن هانئ الأندلسي. السو ابغ: اللدروع. تبع: ملك اليمن، وممير موضع أو قبيلة غربي صنعاء، يخاطب الميش ويقول: من منكم الملك أيها الملنود الذي له
 لم يتمتع أحد هـذا البقاء؛ لأها لا تدوم لأحد.

ولَّ
r- وقال:
 ६- وقال حينما صرع بدر بن عمار أسدا:

ه- وقال أبو تمام:

أألبس هُحرَ القولِ مَنْ لْو هَجوتهُ إِّهُ إِأ لهجانِي عنهُ مَعروفهُ عِندِي؟ ورَأْيُ أَمِيرِ المُؤِمنينَ جَمِيل؟ أم كيلُ عرسٍ أم بساطُ سلافِ؟ أنتِ يا دنيا أرؤيا نائمِ

人- وقال أبو الطيب:


 11 - 11

تراثا: الإرث، يقول: إذا استوليت على معالي الأمرر فما أبالي أن أكون بلغتها عن إرث أو كسب وقد كان الوجه


 الليوان بأسا، فلمن أعددت سيفك؟. عرس: طعام الوليمة. سلاف: الخمر . تعنى: بصيغة اليههول أي تعتني.جدك: الجد: الحظ، يقول: مالك تعتني بادخار الأسلحة وحظك يطعن أعداءك فيقتلهم بغير سنان.

r|

ع ا- وقال المتبي في سيف الدولة يُعودُه من دُمّل كان فيه:

وُكَيفَ تَنُوبُكَ الشّكْوْى بداءٍ؟ 1- ا قال أبو العلاء المعري:

التمرين -7
1- استعمل كل أداة من أدوات الاستفهام في جملتين مفيدتين، وأجب عن كل سؤل تأتي به، واجعل غرضك من الاستفهام معناه الحقيقي. r- استعمل ههزة الاستفهام في ست جمل بكيث تكون في الثلاث الأولى منها لطلب التصور، وفي الثلاث الأخيرة لطلب التصديق، واجعل غرضك من الاستفهام معناه الحقيقي. r- كوِّن ثلاث جمل استفهامية تامة، أداة الاستفهام في كل منها "هل"، واجعل غرضك من الاستفهام معناه الحقيقي. ع - هات ثلاث جمل أداة الاستفهام في كل منها "أنى" واستوف المعاني التي عرفتها لذه الأداة، واجعل غرضك من الاستفهام معناه الحقيقي.
V- التمرين
1- كون ثلاث جمل استفهامية بكيث يدل الاستفهام في الأولى على التسوية، وفي الثانية على النفي،
 من إراتة دمي، وما هيج في قلبي من الشوق بذكر الأحبة. شرة: الشُرة بالكسر: الشر والمدة والـرصص. شنار: بالفتح: أقبح العيب.

ويخ الثالثة على الإنكار.
r- هات ثلاث جمل استفهامية، يدل الاستفهام في الأولى منها على التعظيم، وفي الثانية على التحقير، وفي الثالثة على التوبيخ.
r- مثِّل للاستفهام النارج عن معناه الأصلي للتعجب يُ للتمين ثم للاستبطاء.
التمرين -
اشرح البيتين الآتيين، ويين أغراض الاستفهام فيهما، وهما يُنسبان لأعرابي يمدح الفضلَ بن يييى البرمكي:

أتنهينَ فضلا عن عطاياه للورى ومن ذا الذي يَنهى الغمامَ عن القطر
ع - التمين
الأمثلة:
1- قال ابن الرومي في شهر رمضان:


r-

६- وقال آخر :

أَسِرْبَ الْقَطا هلْ مَنْ يُعيرُ جَناحَهُ


الأمثلة المتقدمة جميعها من باب الإنشاء الطلبي، وإذا تأملت المطلوب في كل مثال وجدته أمرا محبوبا لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا كما في الأمثلة الأربعة الأولى، وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله كما في المثال الأخير، ويسمى هذا الضرب من الإنشاء بالتمين. والأدوات التي أفادت التمني في الأمثلة المتقدمة هي: ليت وهل ولو ولعل، غير أن الأداة الأولى أفادته بأصل الوضع، أما الثلاث الأخرى فإفها استُعْمِلت فيه للطائف بلاغية. هذا وإذا كان المطلوب المبوب ممكنا مطموعا في حصوله كان طلبه ترجِّيا، ويعبر فيه بـــلعل" و"عسى"، وقد تستعمل فيه "ليت" لسبب يقصده البليغ كما في قول أبي الطيب: فَيا لَيتَ ما بَيني وبَين أحِبّتي

القو اعد:
(9 ؛) التمني طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا، وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله.
(o. ) واللفظ الموضوع للتمني ليت، وقد يُتَمَّنى بـــهله" و"لو " و"لَعلَّ"، لغَرَض بلاغي. (O) إذا كان الأمر الحبوب مـا يرجى حصوله كان طلبه ترجِّيا، ويعبَّر فيه بـــلعل" أو "عسى"، وقد تستعمل فيه "ليت" لغرض بلاغي.

النمو ذ ج:
لبيان ما في الأمثلة الآتية من تمنٍ أو ترجٌ، و تعيين الأداة في كل مثال: لغرض: الغرض في هل ولعل، هو إبراز المتمنَّى في صورة الممكن القريب الحصول؛ لكمال العناية به والتشوق
 على امتناع الجواب لامتناع الشُرط. لغرض: الغرض هو إبراز المرجُو" في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيلهيله

1- قال صريع الغواين:

r- وقال أبو الطيب:

r- قال تعالى:
الإلجابة:

التمرين -

بيّن ما في الأمثلة الآتية من تمنٌ أو ترجٌ، وبين السرَّ في استعمال ما جاء من الأدوات على غير
وضعه الأصلي:
1- قال مروان بن أبي حفصة في رثاء معن بن زائدة:

r- r- وقال أبو الطيب في رثاء أخت سيف الدولة:
فَلَيتَ طالِمَةَ الشّمْسَين غَائِبَةٌ
 الشامتين به: الفرحين .موته. فدوه: جعلوا فداء له. فليت طالعة إلخ: جعل المرئية وشمس النهار شمسين، يقول: ليت
 أعمم نفعا من الشُمس فليتها بقيت وفقدنا الشمس.

عسى الليَالي الَّلَي أَضنَت بِفُرقتنا

 7- وقال الشاعر:

أيامنزلي سلمى سلامٌ علِّكما الأزمْنُن اللائي مضَيْن روابعُ
V-
لَيتَ المُلُوكَ على الأقدارِ مُعْطِيَةٍ
^- وقال في المديح:

التمرين -
1- هات مثالين لكل أداة تفيد التمين.
r- r- هات مثالين للترجِّي، واستعمل في الأول "لعل" وين الثاني "عسى". r- هات مثالين للترجِّي، واستعمل في كل منهما "ليت"، ويين السبب البلاغي في اختيار هذه الأداة.

التمرين -r
انثُر البيتين الآتيين نثرا فصيحا وهما للمتني في مدح كافور .
لحَى الله ذي الدَنْيا مُناخاً لراكبِ

أضنت: أضنت جسمي: أمرضته. كرة: أي رجوعا إلى الدنيا. ليت الملوك إلخ: أي ليتهم يعطون الشعراء على تدر ألى
 الدنيا ويقول: إفا دار شقاء وإن كل عظيم الممة فيها مسذب. ليت شعري: أي ليتين أعلم.

0- النداء
الأمثلة:
1- كتب أبو الطيب إلى الوالي وهو في الاعتقال:

دَعَوْتُكَ عِندَ انْقِطاع الرّبَا
r- وقال أبو نواس:

يا رَبِّ إنْ عَظُمَتْ ذنوبي كَكْرَةٍ
r- وقال الفرزدق يفتخر بآبائه ويهجو جريرا:

६- وقال آخر:


إذا أردنا إقبال أحد علينا دعوناه بذكر المه أو صفة من صفاته بعد حرف نائب مناب أدعو، ويسمى هذا بالنداء.
وأدوات النداء هي: الممزة، وأي، ويا، وآ، وآي، وأيا، وهيا، ووا. والأصل في نداء القريب أن ينادى بالممزة أو أي، ويُ نداء البعيد أن ينادى بغير هما من بقية الأدوات، غير أن هناك أسبابا بلاغية تدعو إلى يخالفة هذا الأصل، وسنشرح لك هذه الأسباب فيما يأتي: تأمل المثال الأول بتد المنادى فيه بعيدا، ولكن أبا الطيب ناداه بالممزة الموضوعة للقريب، فما السبب البلاغي هنا؟ السبب أن أبا الطيب أراد أن ييين أن المنادى على الرغم من بعده في المكان، قريب من

رقي: الرق: العبودية. هبات: العطايا. اللجين: الفضة. عتق: التحرير. كحبل الوريد: عرق في العنق يضرب مثيلا في شدة القرب.

قلبه مستحضر في ذهنه لا يغيب عن باله، فكأنه حاضر معه في مكان واحد، وهذه لطيفة بلاغية تسوغ استعمال الممزة وأي في نداء البعيد. انظر إلى الأمثلة الثلالة الباقية بحد المنادى في كل منها قريبا، ولكن المتكلم استعمل فيها أحرف النداء الموضوعة للبعيد فما سبب هذا؟ أن المنادى في المثال الثاني جليل القدر خطير الشأن، فكأن بُعد درجته في العِظم بعلدّ في $\qquad$ الس المسافة، ولذلك اختار المتكلم في ندائه الحرف الموضوع لنداء البعيد؛ ليشير إلى هذا الشأن الرفيع. وأما في المثال الثالث فلأن المخاطب في اعتقاد المتكلم وضيع الشأن صغير القدر فكأن 'بُعد درجته في الانكطاط بعلٌ في المسافة، وأما في المثال الأخير فلأن المخاطب لغفلته وذهوله كأنه غير حاضر مع المتكلم في مكان واحد. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي وهو طلب الإقبال إلى معان أخرى تستفاد من القرائن، ومن هذه المعاني ما يأتي: 1- الزجر كقول الشاعر:
يا قلب وْيحك ما سمعتَ لنَاصِح r- التحسر والتوجع، نغو قوله:

r- الإغراء كقولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلومُ تكلم.

القواعد:
(Or) النداء طلب الإقَبَال بحرف نائب مناب أدعو.
(or) أدوات النداء ثُمان: "المهزة"، و"أي"، و"يا"، و"T"، و"آي" و"أيا"، و"هيا"، و"وا".
(0§) المهزة وأي لنداء القريب، وغيرها لنداء البعيد.
(00) قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالممزة و"أي"، إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن.

وقد ينزّل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الممزة و"أي"، إشارة إلى علوّ مرتبته، أو انحطاط منزلته، أو غفلته وشرود ذهنه. جه- يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من القرائن، كالز جر والتحسر والإغراء.

النموذج:
لبيان أدوات النداء في الأمثلة الآتية، وما جرى منها على أصل وضعه في نداء القريب أو البعيد، وما خرج عن ذلك مع بيان السبب:

فإِذا دُعِيتَ إِلى المَكارم فاعْجَل يا من إليه المشتكى والمفزع عُ

أيا من عاشَ في الدنيا طويلاُ وأفنى العمرَ في قيل وقالِ
 هبِ الدنيا تقادُ إليكَ عفواً أليسَ مصيرُ ولك ولك اللزوالِ؟ ६- وقال سوار بن المُضَرَّب:
 ه- وكتب والدٌ لولده ينصحه:

الإجابة:
ا- الأداة "الممزة" وقد استعملت في نداء القريب جريا على الأصل. r- r- الأداة "يا" وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل، إشارة إلى علو مرتبة المنادى كارب يومه: أي مقارب يومه الذي يموت فيه. سوار بن المضرب: شاعر إسلامي كان مع تطري بن الفشاءة، وهو من بي سعد تُيم.
r- الأداة "أيا" وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل، إشارة إلى غفلة المخاطب.
ع- الأداة "يا" وقد استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل، إشارة إلى أن المنادى غافل لاه
فكأنه غير قريب.
0- الأداة "المدزة" وقد نودي هـا البعيد على حلاف الأصل، إشارة إلى أن المنادى حاضر في الذهن
لا يغيب عن البال فكأنه حاضر الجثمان.
التمرين -
بيِّن أدوات النداء في الأمثلة الآتية، وما جرى منها على أصل وضعه في نداء القريب أو البعيد، وما
خرج منها عن ذلك مع بيان الأسباب البلاغية في الخروج:
1- قال أبو الطيب:

إنّ اللّيوثَ تَصيدُ النّاسَ أُحْدانَا
إليَّ فلم ينْهُضْ بإخْسانكَ الشُكُرُ


يا صائِدَ الجَحْفَلِ المَرْهوبِ جانِبُهُ
Y ب- أيا رَبِّ قَدْ أَحْسنتَ عودًا وبدأةٍ
 ع -


0- وقال أبو العتاهية:
أيا من يُؤمِّل طولَ الحياة وطولي
إذا ما كبرت وبانَ الشَّبَابُ
الجحفل: الجيش الكبير. الليوث: الأسود. أحدانا: جمع واحد وأصله وحدانا، يقول: أنت أشد بطششا من الأسد؛ لأن الأسد يصيد الناس واحدا واحدا وأنت تصيد ابليش برمته. نعمان الأراك: موضع في بلاد العرب. ربع: المنزل.

7- وقال أبو الطيب في مدح كافور من قصيدة أنشده إياها:

V أي بُنتيَّ أعد عليَّ ما سمعت مين.
人- أُعمدُ، لا ترفع صوتكَ حتى لا يسمعَ حديثنا أحدُ.
9- 9 أيا هذا، تنبه فالمكارهُ مُحْدِقَةِ بك.
r-التمرين
نادِ من يأتي، مستعملا أدوات النداء استعمالا جاريا على خلاف الأصل من حيث قرب المنادى وبعده، وبين العلل البلاغية في هذا الاستعمال:
r- منصرفاً عن عمله تدعوه إلى الجدِّ. - غ- غائباً تحنُّ إلى لقائهِ.

ع- عظيماً تخاطبهُ وتر جوهُ أن يساعدلكِ.
r- سفيهاً تنهاهُ عن التعرض للكرام.
التمرين -r
ماذا يراد بالنداء في الأمثلة الآتية:

r- يا شجاعُ أقدم (تقوله لمن يتردد في منازلة العدو)


 - ايارِ سيَّتُ فيكِ وفيمن فيلكِ أشعاري أعدّاء: الممزة للنداء، وعداء منادى. هججة: السرور، يقول: يا عداء! ذهبت بعدك لذة العيش ولم ييق خليل بخليله سرور.

التمرين - ع
1 - هات مثالين للهمزة المستعملة في نداء البعيد، وبين السبب في خرو جها عن أصل وضعها في
كل من هذين المثالين.
Y - هات مثالين للمنادى القريب المنزَّل منزلة البعيد لعلو مكانته.
ب- هات مُشالين للمنادى القريب المنزَّل منزلة البعيد لانحطاط منزلته.
ع- هات متالين للمنادى القريب المنزّل منزلة البعيد لغفلته وشرود ذهنه.
0- مثل للنداء المستعمل في التحسر والز جر والإغراء.
التمرين -
انثر البيتين الآتيين نثرا فصيحا ومها لأبي الطيب، وبيّن الغرض من النداء:
يا أعدَلَ النّاسِ إلاّ في مُعامَلَتي فيكَ النِحصامُوَأنتَ الخصْمُ وَالحكَمُ أُعِيذها نَظُراتٍ مِنْكَ صادِقَةٍ


تعر يفه- طرقه- طرفاه
الأمثلة:

- ع الأرضُ ثابتة، بل متحر كةٌ.

ما 0 الأرضُ ثابتة، لكن متحر كة.
7- على الرجالِ العاملين نثي.

- الا يفوز إلا المحجُّ.

إنما الحياة تعبٌ.
r- الأرضُ متحرٍّكة، لا ثابتة.

البحت:
إذا تأملت الأمثلة السابقة رأيت أن كل مثال منها يتضمن تخصيص أمر بآخر، فالمثال الأول يفيد تخصيص الفوز بالمحد، بمعن أن الفوز خاص بابلمد لا يتعداه إلى سواه، والمثال الثاني يفيد تخصيص الحياة بالتعب، بمعن أن الحياة وقف على التعب لا تفارقه إلى الراحة، وهكذا يقال في بقية الأمثلة. وإذا أردت أن تعرف منشأ هذا التخصيص في الكالام، كفاك أن تبحت في الأمثلة قليلا، خذ المثال الأول مثلا، واحذف منه أدالي النفي والاستناء، بتحد أن التخصيص قد زال منه و كأنه لم يكن، إذاً النفي والاستثناء هما وسيلة التخصيص فيه، و.مثل هذه الطريقة تستطيع أن تدرك أن وسائل التخصيص في الأمثلة الباقية هي: "إنما" والعطف بــ"لا"، أو "بل"، أو "لكن"، و"تقلدي ما حقه التأخير". ويسمي علماء المعاني التخصيص المستفاد من هذه الوسائل بـــ"القصر"، ويسمون الوسائل نفسها "طرق القصر". ارجع إلى الأمثلة مرة أخرى، وابحث فيها واحدا واحدا، بتد المتكلم في المثال الأول يقصر الفوز على البحدّ، فالفوز مقصور، والبحد مقصور عليه، وها طرفا القصر، ولما كان الفوز صفة من الصفات، والمِدُّ هو الموصوف هذذه الصفة، كان القصر في هذا المثال تصر صفة على موصوف، .معین أن الصفة لا تتعدى الموصوف إلى موصوف آخر، وتراه في المثال الثاني يقصر الحياة على التعب،

فالحياة مقصورة، والتعب مقصور عليه، ولما كانت المياة موصوفة، والتعب صفة لها، كان القصر في هذا المثال قصر موصوف على صفة، بمعنى أن الموصوف لا يفارق صفة التعب إلى صفة الراحة، ولو أنك تدبرت جميع أمثلة القصر ما ذكر منها هنا وما لم يذكر، لوجدت كلٌ مثال يشتمل على مقصور ومقصور عليه، ووجدت القصر لا يخلو عن حال من الحالين السابقين، فهو إما قصر صفة على موصوف، وإما قصر موصوف على صفة. وإذا أردت أن تعرف ضوابط تسهِّل عليك معرفة كلٍ من المقصور و المقصور عليه في كل ما يرد عليك، فانظر إلى القواعد الآتية بتد ذلك مفصَّلا.

القو اعد:
(OV) القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.
(ON) طرق القصر المشهورة أربع:
أ- النفي، والاستثناء، وهنا يكون المقصور عليه ما بعد أداة الاستثناء.
ب- إنما، ويكون المقصور عليه مؤخرا وجوبا.
ج- العطف بــ لا، أو بل، أو لكن، فإن كان العطف بــ لا كان المقصور عليه مقابلا لما
بعدها، وإن كان العطف بــ بل أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما. د- تقدـم ما حقُّه التأخير، وهنا يكون المقصور عليه هو المقدَّم.
(09) لكل قصر طرفان: مقصور، ومقصور عليه.
(• 7 ) ينقسم القصر باعتبار طرفيه قسمين:
أ- قصر صفة على موصوف.
ب- قصر موصوف على صفة.
 "وحده" أو "ليس غير" نحر: أكرمت محمدا وحده، و لكنها لا تعد من طرقه الاصطلاحية.

تقسيم القصر إلى حقيقي وإضافي
الأمثلة:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الا لا يروي مصر من الأنهار إلا النّيل. } \\
& \text { \&- إنما حسن شُجاع. }
\end{aligned}
$$

البحث:
قدمنا لك أن القصر ينقسم بحسب طرفيه إلى قصر صفة على موصوف، وتصر موصوف على صفة، وهنا نريد أن نبين لك أنه ينقسم تقسيما آخر باعتبار المقيقة والواقع. تأمل المثالين الأولين بتد القصر فيهما من باب قصر الصفة على الموصوف، وإذا تدبرت الصفة في كل
 الأول صفة لا تتجاوز النيل إلى غيره من سائر أفار الدنيا، والرزق في المثال الثاني صفة لا تتعدى المولى عزو جل إلى سواه، ويسمى القصر في هذين المثالين قصرا حقيقيا، وكذلك كلا كل قصر يختص فيه المقصور بالمقصور عليه اختصاصا منظورا افيه إلى المقيقة والواقع بألا يتعداه إلى غيره أصلا. انظر إل المثالين الأخيرين بجد القصر في أولما من باب قصر الصفة على الموصوف، وفي ثانيهما من باب قصر الموصوف على الصفة، وإذا تدبرت المقصور في كل منهما وجدته مختصا بالمقصور عليه بالإضافة أي بالنسبة إلى شيء معين، لا إلى جميع ما عداه؛ فإن المتكلم في المثال الأول يقصد أن يلم يقصر صفة المود على عليٍ بالنسبة إلى شخص آخر معين كـــ خالد مثلا، وليس من قصده أن هـا
 المثال الثاني، ولذلك يسمى القصر في المثالين تصرا إضافيا، وكذلك كل تصر يكون التخصص فيه بالإضافة إلى شيء آخر.

القاعدة:
(71) ينقسم القصر باعتبار الـقيقة والواقع قسمين:

أ- حقيقي: هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بكسب الحقيقة والواقع بألّاّلا يتعاه إلى غيره
أصلا.
ب- إضافي: هو ما كان الاختصاص فيه بكسب الإضافية إلى شيء معين.
النموو ذ ج (1):
بيّن فيما يأيت نوع القصر وطريقه، وعيّن كاّل من المقصور والمقصور عليه.

ب- قال الله تعالى:

r- وقال لبيد:
وما المرءُ إلاَّ كالهِلالِلِ وضَوئهِ
ع- وقال ابن الرومي في المدح:
أْموالُهُ في رِقابِ النَّاس من رِنْنٍ

أن نَجتَّي ذهباً من موضبِ اللذّهبِب
وما عَجِبنا وإن أصبحتَّ تُعجِبُنا
لكن عحِبنًا لِعُرفِ لا نُكافِئُهُ ونستِ أكثَرَ العجبِ

حقيقي: القصر الحقيقي يكثر في قصر الصفة على الموصوف كما رأيت في الأمثلة، ولا يكاد يوجد في قصر الموصوف على الصفة. إضافي: القصر الإضايفي يألي كثيرا في كل من قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف

 كان المنحاطب يعتقد اشتراك علي وحسن في الشحاعة، كان القصر "قصر إفراد"، وإن كان يعتقد عكس ما تقول، كان القصر "تصر قلب"، وإن كان مترددا لا يدري أيهما الشُجاع، كان القصر "تصر تعيين".


أرى الأرض تبقى والأخِلاءَ تذهب إلى الله أشكو لا إلى الناسِ إنْنَي


النمو ذ ج (Y)
عيّن المقصور عليه يي الجملتين الآتيتين، وبيّن الفرق بينهما في المعي:
ب- إنما عليّ يدافع عن أحسابكم.
1- إنما يدافع عن أحسابكم عليّة.
الإجابة:
1- المقصور عليه في المحلة الأولى عليّ، فالمتكلم يقول لمخاطبيه: عليٌّ وحده يستقل بالدفاع عن أحسابكم ولا يشترك معه في ذلك أحده ومن البلائز أن تكون لعلي أعمال أخرى يخدمهم هـا

الغطمش الضبي: شاعر جاهلي من شعراء الحماسة، والغطمش: الجلائر الظالم. علي: وذلك لأنك قد علمت أن المقصور عليه مع إنا يكون مؤخراوجوبا.

غير هذه المدافعة، كمعالجة مرضاهم ومواساة فقرائهم.
ب- أما في الجملة الثانية فالمقصور عليه المدافعة، فعلي لا يقوم بسواها من الأعمال، على أنه من
الجلائز أن يشترك معه في الدفاع سواه.
فأنت ترى أن الجملة الأولى أبلغ في مدح علي من وجهير الئن: أما أولا: فلأفنا تفيد أنه مستقل بالدفاع لا شريك له فيه، وأما ثانيا: فالٔها لا تنفي أن له أعمالا أخرى غير المدافعة.

التمرين -
بيّن نوع القصر، وطريقه، وعيّن كلا من المقصور والمقصور عليه فيما يأيت:


r- وقال ابن الرومي يمدح:

\&- وقال:

ه- وقال:

يَهتز عِطفاهُ عِند الحَمدِ يسمعهُ هن هِزَّة المجدِ لا من هِزَّة الطَّربِ
1- وقال:

وما قلت إلا الحَقَّ فيك ولم تزل على مَنهج من سُنَّةِ المجد لاَحِبِ
v- وقال ابن المعتز:
 معروفه إلخ: يقول: إن معروفه عام بلميع الناس لا خاص بطوائف بعينها. يتغابى: يظهر الغبارة. لموق: الموق: الـمق في غبارة. لب: اللب: العقل. عطفاه: جانباه يعنى يمل يمنة ويسرة. منهجٍ: الطريق الواضح. لاحب: الطريق الواضح أيضا، فالنهج وصف كاشف لـــــا لاحب.

وما العيش إلا مُدَّةٌ سوف تنقضِي وما المال إلا هالكٌ وابن هالكِ
9- قال أبو الطيب:


- ا- وقال:

 إ تمرُّ بها الأيام وهي كما هِيا r|
وإنما نحن في جيلِ سواسيةٍ شرٍ على الحُرٍ من سُقم على بدنِ

1- 10 وقال ابن الرومي:
وما يُرِيغُون ربالنُّعمى مُكافأةً 7 ا- 1 وقال أبو العتاهية يمدح يزيد بن مزيد الشيباني:


ليس التعجب إلخ: يقول: لا تتعجب من كثرة هباته، وإنا تتعجب كيف بقيت أمواله وسلمت من التفريق إلى
 بالذم أي متساوين في اللؤم والخسة. شُر : اسم تفضيل بعمعن أشر .
 بارمينية، وندبه هارون الرشيد لقتال الوليد بيد بن طريف عظيم الخوارج في عهده، فتقله يزيد وعاد إلى أرمينية، وتويُ سنة 1^0 هــ، ورثاه شـعراء كثيرون.
V - اV وقال أبو تمام:

على مثلها من أربُعِع وهلاعِبِ
r- التمرين
عيّن المقصور عليه يي المحمل الآتية، وبيّن الفرق بينها في المعى:
أ- إنَّما يُحِبُّ عليٌّ السباحةَ في الصباح.
بب- إنا يحب السباحة ي الصباح عليّ.
ج- إنما يحب عليّ ي الصباح السباحة.
التمرين -r
أيٌّ الجملتين أبلغ في مدح سعيد؟ وضّح السبب.

ب- إنما سعيد يُجيلُ الخطابة.
التمرين -
اجعل الجممل الآتية مفيدة للقصر، ثم بيّن نوع القصر وطريقه.

- 7 طول التجاربِ زيادةٌ في العقل.

1-1 الفراغ مَفسدَةٌ.
يدوم السرور برؤية الإخخان. -V
غَدَرَكَ من دلُكَ على الإساءة.
-9 يسودُ المرء قومه بالإحسان إليهم.

-     - ا

ب- بر كة المال في أداءِ الز كاة.
-
₹
-0 سكتُّ عن السَّفيه.
التمرين -
مـ يسُرُّ الوالدين إلا نحابَةُ الأبناءِ.
أربع: جمع ربع وهو المنزل. ملاعب: أمكنة لعب الناس أو هبوب الرياح. تذال: مّان.

متى يكون القصر في هذه المملة قصر قلب؟ ومت يكون قصر إفراد؟ ومتى يكون قصر تعيين؟
التمرين -7
1- اجعل الجملة الآتية دالة على قصر صفة على موصوف، من غير أن تزيد على كلماهًا شيئا:
نحتَرُ العا لم العامِلَ.
Y- ب- اجعل المملة الآتية دالة على القصر، واستخدم في ذلك طرق القصر التي تعرفها: مَلِلنا صُحبة الجُهُّالِ.
r- عند البلاءِ يُعرف الصَّديق.
اجحعل الجملة السابقة دالة على القصر مرة من طريق النفي والاستثناء، ومرة من طريق العطف.
التمرين V-

رُدَّ بأسلوبٍ من أُساليب القصر على من اعتقد أن الأرض ثابتة، ثم بيّن نوع القصر وطريقه في البحملة التي تأتي با.

التـمرين
وضِّح ما اشتملت عليه القصة الآتية من أنواع القصر وطرقه، وبيّن المقصور والمقصور عليه في كل جملة فيها قصر:
زعم العرب أن أرنباً التقطت تمرةً فاختلسها الثَّعلبُ فأكلها، فانطلقا يختصمان إلى الضَّبِّ، فقالت الأرنب: يا أبا الحِحسل، فقال: سميعاً دعوت، قالت: أتيناك غختصم، قال: عادلاً حكمتُما، قالت: فانخرج إلينا، قال: في بيته يؤتى الحُكُمُ قالت: إي وجدت ترة، قال: حُلوةٌ فكليها، قالت: فاختلسها ثعالة، قال: لنفسه بَغَى الخير، قالت: فلَطَمُهُهُ لَطمةً، قال: بحقكِ أَخذتِ، قالت: فَلَطْمَنِي أخخرى، قال: حُر انتصر، قالت: فاقضِ بيننا، قال: قد فعلتُ، فذهبت أقوالُُُ كلُّها أمثالاً. أبا الحسل: كنية الضب. المكم: الذي يمكم بين الناس. ثعالة: لقب الثعلب.

التتمرين -9
1 - هات جملتين لُقصر الصفة على الموصوف، بحيث يكون القصر في الأولى حقيقيا وي الثانية
إضافيا.
Y- r- هات جملتين لقصر الموصوف على الصفة، بحيث يكون القصر فيهما إضافيا.
r- مثل لكل طريق من طرق القصر .مثالين يكون المقصور عليه في أولما صفة، و ين ثانيهما
موصو فا.
ع- هات مثالين لقصر الموصوف على الصفة، بحيث يكون طريق القصر في أولفما العطف
بــ"بل"، وين ثانيهما العطف بــ"لكن".
التتمرين -
اشرح البيتين الآتيين، وبيّن نوع القصر وطريقه فيهما، وهما لأبي الطيب في مدح أبي شجاع فاتك: لايدرك المَجَذَ إلا سيِّد فَطِنٌ لا وارثٌ جَهِلَت يُمناهُ ما وهبت كلا

أبي شجاع فاتك: هو فاتك الكبير، المعروف بــ المخنون، كان روميا أخذه الأخشيل كرها من سيده بلا ثنن، وأعتقه وأبقاه عنده حرا في عداد ماليكه، و كان كريم النفس بعيد الفمة شحاعا كثير الإقدام، ولذلك قيل له: البخنون، ولما مات الأخشيد انتقل إلى الفيوم فاعتل ها جسممه وأحو جته العلة إلى الانتقال إلى مصر، فالتقى فيها بأبي
 يشق: يصعب.السادات: جمع سادة، جمع سيد.

الغصل و الوصل
1 - مواضع الفصل
الأمثلة:
1- قال أبو الطيب:
وَمَا الدَّهرُ إِلا مِنْ رُوَاةِ تصائدي إِّا قُلُتُ شِعْرًا أَصْبَحَ الدهرُ مُنْشِدَا
r- وقال أبو العلاء:

النّاسُ للنّاسِ من بدوٍ وحاضرةٍ بعضٌ لبعٍ
 ६- وقال أبو العتاهية:

ه- وقال آخر:

廿- وقال أبو تمام:



 يستقل في هذه المياة بشؤون نفسه. بأصغريه: الأصغران: القلب واللسان. الحجاب: المراد بالحجاب احتجاب الممدوح عن تصاده. بمقص: مبعد. تحتجب: ثختفي تحت الغيرم.

يقصد علماء المعاين بكلمة "الوصل" عطفَ جملة على أخرى "بالواو" كقول الأبيوردي يخاطب

والحرُّ ملتهبُ الأحشاءٍ من ظمأ
فَالَبَدُ رَيّانُمنْ نُعْمى يَجودُ بِها
ويقصدون بالفصل ترك هذا العطف، كقول المعري:
 هذا، ولكل من الفصل والوصل مواطنُ تدعو إليها الماجة ويقتضيها المقام، و سنبدأ لك بمواطن الفصل: تأمل أمثلة الطائفة الأولى بحد بين ابلمدلة الأولى والثانية في كل مثال تآلفا تاما، فالبمملة الثانية في المثال الأول، وهي "إذا قلت شِمرا أصبح الدهرُ مُنشِدا" لم بحئ إلا تو كيدا للأولى، وهي جملة "وما الدهرُ إلا من رواة قصائدي" فإن معنى الجملتين واحلد، والمحلة الثانية في المثال الثاني "بعضٌ لبعض وإن لم يشعرُوا خدمُ" ما جاءت إلا لإيضاح الأولى "الناسُ للناس من بدو و حاضرة" فهي بيان لها، والجملة الثانية في المثال الثالث جزء من معرّ معن الأولى؛ لأن تفصيل الآيات بعضٌ من تدبير الأمور، فهي بدل منها، ولا شك أنك لَحَظتَ أن الجملة الثانية مفصولة عن الأولى ين كل مثال من الأمثلة الثلالة، ولا سرّ لمذا الفصل سوى ما بينهما من تمام التآلف وكمال الاتحاد، ولذا يقال: إن بين الجملتين كمال الاتصال.

يقصد علماء المعاني إِا: إثا تصر علماء المعاني عنايتهم في هذا الباب على البحث في عطف البمل "بالواو" دون بقية حروف العطف؛ لأها هي الإرادة التي تخفي الحاجة إليها، ويكتا العان العطف هِا إلى لطف في الفهم ودة في في الإدراك؛ إذ إفا لا تدل إلا على مطلق المـمع والاشتراكـ الكا أما غيرها من حروف العطف فتفيد معاني زائدة، كالترتيب مع التعقيب في "الفاء"، والترتيب مع التراني

 ترك العطف؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه، واليزء لا يعطف على كله الها

تأمل مثالي الطائفة الثانية بتد الأمر على العكس؛ فإن بين ابلحملة الأولى والثانية في كل مثال منتهى التباين و غاية الابتعاد؛ فإفما في المثال الرابع ختلفان خبرا وإنشاء، وهذا جلي واضح. أما في المثال الخامس فلأنه لا مناسبة بينهما مطلقا؛ إذ لا رابطة في المعن بين قوله: "وإما المرءُ بأصغريه" وقوله: "كل امرئ رهن بما لديه"، وهنا بحد ابلمملة الثانية يـ كل من المثالين مفصولة عن الأولى، ولا سرّ لذلك إلا

كمال التباين وشدة التباعد، ولذلك يقال في هذا الموضع: إن بين الجملتين كمال الانقطاع. انظر إلى المثال الأخير ترى أن الجملة الثانية فيه قوية الرابطة بابلمملة الأولى؛ لأفا جواب عن سؤال نشأ من الأولى، فكأن أبا تمام بعد أن نطق بالشطر الأول توهم أن سائلا سأله، كيف لا يمول حجاب الأمير بينك وبين تحقيق آمالك؟ فأجاب: "إن السماء ترجى حين تحتَجب" فأنت ترى أن الجملة الثانية مفصولة من الأولى، ولا سرّ لمذا الفصل إلا قوة الرابطة بين الجملتين؛ فإن الجواب شديد الارتباط والاتصال بالسؤال فأشبهت الحالُ هنا من بعض الوجوه حال كمال الاتصال التي تقدمت، ولذلك يقال: إن بين الجملتين هنا شبه كمال الاتصال.

القو اعدُ:
(7 (7) الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة.
(T (T) يبب الفصل بين البملتين في ثلاثة مواضع:
1- أن يكون بينهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون المملة الثانية تو كيدا للأولى، أو بيانا ها، أو
بدلا منها، ويقال حينئ: إن بين الجملتين كمال الاتصال. ب- أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن تختلفا خبرا وإنشاء، أو بألا تكون بينهما مناسبة ما، ويقال حيئذ: إن بين الجملتين كمال الانقطاع.

شدة التباعد: إنا وجب ترك العطف هنا؛ لأن العطف يكون للجمع يين الشيئين والربط بينهما، ولا يكون ذلك في المعنيين؛ إذا كان بينهما غاية التباين.

ج- أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، ويقال حيئذ: إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال.

Y- مواضع الوصل
الأمثلة:
1- قال أبو العلاء المعري:
وحبُّ العيشِ أعبدَ كلَّ حرٍٍ وعلّمَ ساغباً أكلَ المُرار
ץ- وقال أبو الطيب:

r-

६- وقال بشّار بن بُرد:

0- لا وبارك الله فيك، بتيب بذلك من قال:"هل لك حاجة أساعدك في قضائها".〒- لا ولطف الله به، بتيب بذلك من قال: "هل أبلَ أخوكَ من علّه"ه.

كمال الاتصال: ذهب بعض المتأخرين من علماء المعاني إلى زيادة موضعين للفصل على المواضع التي ذكرناها، الما


 تحدثه أطماءه بإدراك الططالب العظيمة وهو يعجز عن اليسيرة. وأدن إلخ: يقول: قرب من من يتقرب إليك بعقله وكماله، ولا تستشر أمام من لا يكتم الأسرار.

تأمل الجملتين "أعبد كُلَّ حرٍّ" و"علّم ساغبا أكل المرار" في البيت الأول بجد أن للأولى منهما
 الإعرابي، وتأمل المملتين: "لا يناله الندي" و"لا يفضي إليه شراب" في البيت الثاني بتد أن للأولى أيضا موضعا من الإعراب؛ لأفا صفة للنكرة قبلها وأنه أريد إشراك الثانية لما في هذا الـكمى، وإذا تأملت ابلمملة الثانية ين كل من البيتين وجدهًا معطوفة على الجملة الأولى موصولة هـا، وكذلك يجب الوصل بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو .
 متحدتين خحرا متناسبتين في المعن، وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى، والمثال الرابع كذلك مكوّن من جملتين متحدتين إنشاء هما: "أدن" و"لا تشهد"، وهما متناسبتان في المعن، وليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى، هكذا يجب الوصل بين كل جملتين اتحدتا خبرا أو إنشاء وتناسبتا في المعن ولم يكن هناك ما يقتضي

الفصل بينهما.
انظر في المثال الخامس إلى الجملتين: "لا" و"بارك الله فيك" بجد أن الأولى خبرية، والثانية إنشائية، وأنك لو فصلت فقلت: "لا بارك الله فيك" لتوهم السامع أنك تدعو عليه في حين أنك تقصد الدعاء له، ولذلك وجب العدول عن الفصل إلم الوصل، وكذلك الحال في جملي المثال الأخير، وفي كل جملتين اختلفتا خبرا وإنشاء و كان ترك العطف بينهما يوهم خلاف المقصود. متناسبتين: يراد بالتناسب أن يكون بين المهلتين رابطة بَّمع بينهـا كأن يكون المسند إليه في الأولى له تعلق

 إنشائية: جملة "بارك الله فيك" خبرية لفظا إنشائية معنى، والعبرة بالمعن.

القاعدة:
( ₹ ) يبب الوصل بين البملتين في ثلاثة مواضع:
أ- إذا قصد إشراكهما في الـكم الإعرابي.
ب- إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء و كانت بينهما مناسبة تامة، و لم يكن هناك سبب يقتضي الفصل
بينهما.
ج- إذا انختلفا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود.
النموذ ج (1):
لبيان مواضع الوصل والفصل فيما يأتي، مع ذكر السبب في كل مثال:
 r- وقال الأحنف بن قيس: "لا وفاء لكنوب، ولا راحة لحسود".
 ع - وجاء في المكم: كفى بالشيب داء، صلاحُ الإنسان في حفظ اللسان.
ه- وينسب لالإمام علي كرم الله وجهه: دع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقَدِّمِ الفضل ليوم حاجتك.

V- وقال أبو الطيب:

إنّ نُنُوبَ الزّمَانِ تَعْفِفني人- 人- لا و كُفيتَ شرَّها، بتحبب بذلك من قال: "أذهَبتِ الحُمَّى عن المريض؟".
 للزمان، وقد جربين وعرف صلابيت وصبري على نوائبه.
q- قال تعالى: :
-

وقَّ يخحبُ أخُو الوَّوْحاتِ والدَّلَج

ويمتثلون الأمرَ والنهيَ في الحفض

لا يُعجِبَنِّكَ إقبالٌ يريكَ سَناً إنَّ إنَّ الخُمودَ لْعَمري غايةُ الضَّرَم
r| ا - وقال الشاعر:
يقولونَ إني أحملُ الضيمَ عندهم


الإجابة:

بينهما كمال الاتصال؛ إذ أن الثانية لا تو كيد للأولى.
r r- وصل بين الجملتين لاتفاقهما خحرا وتناسبهما في المعى؛ ولأنه لا يوجد هناك ما يقتضي الفصل.
 جواب لسؤال يفهم من الأولى، كأن سائلا سأل: فماذا قالوا له حين رأوه، قد داخله الحوف؟

 البأساء: الشدة. الحفض: الدعة والنعيم. سنا: ضوء البرق. هثود: ثمود النار: سكون لمبها. الضرم: اشتعال النار والتهاها. الضيم: اللذل. يسومونكم سوء العذاب: يكملونكم إياه.

فأجيب:
₹ - فصل بين الجملتين؛ لأن بينهما كمال الانقطاع؛ إذ لا مناسبة في المعن بين البحملة الأولى
والجملة الثانية.
0- وصل بين المحل الأربع؛ لاتفاقها إنشاء مع وجود المناسبة، ولأنه لا يوجد هناك سبب
يقتضي الفصل.
7- فصل بين الجملتين: "أيها الناس" و "إين وليت عليكم"؛ لاختلافهما خحرا وإنشاء، فبينهما كمال الانقطاع، ووصل بين ابلمملتين:"وليت عليكم" و "لست بخير كم"؛ لأنه أريد إشراكهما

في الحكم الإعرابي؛ إذ كلتاهما في محل رفع، وإذا كانت الواو للحال فلا يصل. V- فصل بين شطري البيت؛ لأن الثاين منهما جواب عن سؤال نشأ من الأولى، فبينهما شبه كمال الاتصال. 1- وصل بين جملي "لا" و"كفيت"؛ لاختلافهما خبرا وإنشاء، وي الفصل إيهام خلاف المقصود، فبينهما كمال الانقطاع مع الإهـام. 9- بين جملة "أمدكم. بكا تعلمون" وجملة "أمدكم بأنعام وبَيْنَ وجنَّات وعيون" كمال الاتصال؛ فإن

الثانية منهما بدل بعض من الأولى؛ إذ الأنعام والبنون والجنات والعيون بعض ما يعلمون. - ا- ورصل أبو العتاهية بين الجملتين؛ لأفما اتفقتا في الخبرية، وبينهما مناسبة تامة، وليس هناك ما

يقتضي الفصل.
11- كذلك وصل الغَزِّي بين شطري البيت؛ لما تقدم.
r r وإنشاء.
ץ ا الثانية جواب عن سؤال نشأ من الأولى، فكأن الشاعر بعد أن أتى بالشطر الأول من البيت أحس أن سائلا يقول له: "وهل ما يقولونه من أنك تتحمل الضيم صحيح؟" فأجاب بالشطر الثاني.

ع ا 1- بين جملة:
منهما بدل بعض من الأولى.
ه - فصل الله تعالى بين الجملتين في الآية الكريمة؛ لأن بينهما كمال الاتصال، فإن الجملة الثانية
بيان للأولى.
التمرين - 1
بيّن مواضع الوصل فيما يأي، ورضح السبب في كل مثال: ا- قال بعض المكماء: العبدُ حُرّ إذا قنع، والحرُّ عبدٌ إذا طمع.
r- r- وقال ابن الرومي:

r- وقال أبو الطيب:

الرأيُ قَبلَ شَحاعةِ الشجعانِ هُ أُوّلٌ وهُيَ المحلُّ الثاني
ع - وخطب الحـاج فقال:
"اللُهم أرني الْغَيّ غيّاً فأجتنبَ، وأرني الهُدَى هُدىً فأتبعَه، ولا تكلي إلى نفسي فأضلّ ضلالا بعيدا.
0- وقال الشريف الرضي في الرثاء:
أَرَأيْتَ كَيْفت خَبَا ضِيَاءُ النّادِي

لا بارَكَ اللهُ بَعْدَ العِرْضِ في المالِ أَعَمْتَ مَنْ حَمَلُوا عَلى الأُعْوَادِ

7- وقال حسان بن ثابت الأنصاري er
أَصُونُ عِرِْي بمالِي لا أُدنَّسُنُ
يرهق: يغشاه ويلحقه. مدعنا: الممعن في الشيء: المبعد، يقول: كثيرا ما يفوت الخير من هو شديد الحرص في
طلبه، ويقع في الشر من يهرب منه. الأعواد: جمع عود، والمراد هـا النعش. خبا: الما: انطفأ.
العرض: بالكسر: النفس، وقيل: الحسب وما يعده الإنسان من مفاخر آبائه، يقول: إي أصون نفسي عما يدنسها ببذل ما أملكه من المال.

ولْتُ كلعِرْضِ إنْ أَوْدَى بِمُحتالِ
أَحْتالُ للمالِلٍ إنْ أَودَى فأَكْسِبُُ
-V
هذا عَلَيْها وهذا تَحْتَها بالبي

^- وقال الطغرائي:
يا وارداً سُؤْرَ عيش كلُّ كدرٌ $\quad$ أنفقتَ عمركَ في أيامكَ الأُولِ
 - 1- وقالت زينب بنت الطَّرَيَّة ترثي أنحاها:

11- وقال أبو الطيب:
 ماتَ الحجا وقضَى جهلال النادي
r r ا ا - وقال رجل من بني أسد في المجاء:

أودى: تلف، يقول: إن المال إذا تلف استطعت العمل لكسبه ثانية، أما العرض إذا تدنس فلا أستطيع تطهيره من




 يقول: سرج الفرس أعز مكان؛ لأن صاحبه يماهد عليه في طلب المالي، و الكتاب
 عصارة شجر مر، يقول: لا تظن أن طريق البحد سهل يسلكه أمثالك، كلا! إن دون البِد صعابا لا تتغلب عليها إلا ذور الممم العالية.

وغدر الفتى في عههده ووفائه وغدر المواضي في نُوبٌ المضارب
1- ا- قال الله تعالى في قصة فرعون وردِّ موسى عِّهِ


I 17 - وقال الله تعالى:
التمرين -
1- لم يِعيبُ الناس العطف في الشطر الثاني من أبي تمام؟
لا والذي هوَ عالمٌ أنَّ النوى صَبِّ r- r- يَسسنُ أن نقول: عليٌّ خطيبٌ وسعيدٌ شاعرّ، ويقبحُ أن نقول: عليٌّ مريض" وسعيدٌ عالِّهُ

التمرين -r
1- هات ثلالثة أمثلة للجمل المفصول بينها لكمال الاتصال، واستوف المواضع الثلاثة الي يظهر فيها هذا الكمال. r- هات مثالين للجمل المفصول بينها لشبه كمال الاتصال.
r- هات مثالين للجمل المفصول بينها لكمال الانقطاع.
التمرين - غ
1- مثل بمثالين لكل موضع من مواضع الوصل.

 الدين، نصلبه معهم سنة 9079هــ، وله ديوان شعر كـر كبير . المواضي: السيف القاطعة. نبو المضارب: عدم تطعها. وقرا: الثقل في السمع.

التمرين -
انثر البيتين الآتيين، وبيّن سبب ما فيهما من فصل ووصل، وهما لأبي الطيب في مدح سيف الدولة: يا مَنْ يُقَتِّلُ مَنْ أرَادَ بسَيْفِهِ أَنْ


الإيجاز و الإطناب و المساواة
1- المساواة
الأمثلة:


r-

؟- وقال طَرَفة بن العبد:
سَتْنْدِي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهِلاً ويأِتِكَ بالأَخبارِ مَن لَمْ تُزَوِّدِ

يختار البليغ للتعبير عما في نفسه طريقا من طرق ثلاث، فهو تارة يوجز و تارة يُسهب، و تارة يأتي
 نشرح هذه الطرق الثلاث، و سنبدأ بالمساواة؛ لأها الأصل المقيس عليه. يحيق: من قولمم: حاق به الشيء، إذا أحاط به. المنتأى: موضع البعد، وهو اسم .لكان من انتأى عنه أي بعد،

 عشت فستعلمك الأيام ما لم تكن تعلم، ويأتيك بالأنبار من لم توجهه في طلبها.

تأمل الأمثلة المتقدمة بجد الألفاظ فيها بقدر المعاني، وأنك لو حاولت أن تزيد فيها لفظا لماءت الز يادة فضلا، أو أردت إسقاط كلمة لكان ذلك إخلالا، فالألفاظ في كل مثال مساوية للمعاني، ولذلك يسمى أداء الكلام على هذا النحو مساواة.

القاعدة:
(70) المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، والألفاظ بقدر المعاني، لا يزيد بعضها على بعض.
r- الإيجاز

1- قال تعالى: r- ب- وقال r- و- وقيل لأعرابي يسوق مالا كثيرا: لمن هذا المال؟ فقال: للّ، في يدي. ع- قال تعالى:
 -



البحث:
تأمل أمثلة الطائفة الأولى بحد أن ألفاظها في كل مثال على قلتها جمعت معاني كثيرة متزاحمة، فالمثال الأول تضمن كلمتين استوعبتا جميع الأشياء والشؤون على وجه الاستقصاء، حتى لقد روي أن ابن عمر ڤكثّا قرأها فقال: "من بقي لa شيء فليطلبه"، والمثال الثاني آية في البلاغة والمسن، فقد جمع من آداب السفر والعطف على الضعيف ما لا يسهل على البليغ أن يُعبر عنه إلا بالقول المُسهُب الر كب: جماعة المسافرين. مالا: المال كل ما ملكته، ويطلق عند الأعراب على الإبل.

الطويل، وكذلك المال في المثال الثالث، وهذا الأسلوب من الكلام يسمى إيجازا، ولا كان مدار الإيباز هنا على اتساع الألفاظ القليلة للمعاني المتكاثرة والأغراض المتزاحمة، لا على حذف بعض كلمات أو جمل، سمي إيباز قصر.
تأمل أمثلة الطائفة الثانية بجد أفها موجزة أيضا، وإذا أردت أن تعرف سرَّ الإيجاز فيها فانظر إلى المثال الأول بحد أنه قد حذف منه كلمة؛ إذ تقدير الكالام فيه: وجاء أمر ربك، وانظر إلى المثال الثاين بتد أنه حذف منه جملة هي جواب القسم، إذ تقدير الكالام: ق والقرآن المجيد لُتُعن، أما المثال الثالث فالحذوف فيه جمل عدة، ونظم الكلام من غير حذف أن يقال: فذهبتا إلى أبيهما، و قصتا عليه ما كان من أْمر موسى، فأرسل إليه، ولما كان سبب الإيجاز في هذه الأمثلة هو الحذف سمي إيكاز حذف، ويشترط في هذا النوع من الإيماز أن يقوم دليل على الحذوف، وإلا كان الحذف رديئا والكلام غير مقبول.

القاعدة:
(77) الإيجاز جمع المعاي المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإنصاح، وهو نوعان: أ- إيماز قصر، ويكون بتضمين العبارات القصيرة معاني قصيرة من غير حذف. ب-إيباز حذف، ويكون بجذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المخذوف. النموذج:

لبيان نوع الإيجاز في العبارات الآتية: 1- قال الله تعالى: r- r-
 بلذف كلمة: الكلمة المذونة إما حرف، وإما فعل، وإما اسم، والاسم العذوف قد يكون مضافا، أو موصوفا، أو صفة.
 ه- وقال تعالى:

7- وقال أبو الطيب:
أَتى الزَّمَانَ بَنُوهُ في شَبْيبَتِه
أكلت فاكهة وماء.
الإجابة:


 r- ب- في الآية إبياز قصر، فقد دل الله سبحانه بكلمتين على جميع ما أخر جه من الأرض قوتا للناس من العُشب والشُجر والحطب واللباس والنار والماء. ع- في الآية إيباز حذف، فقد حذف جواب "أمَّا"، وأصل الككلام: فيقال همم: أَكَفَرْتُمْبَدْدَ إِيمَانِكُمْ 0- في الآية إيكاز بكذف جواب "لو"؛ إذ تقدير الكلام: لكان هذا القان القا ฯ- في البيت إيباز بجذف جملة، والتقدير : وأتيناه على المرم فساءنا. V- V- العبارة إيكاز بكذف جملة؛ إذ التقدير : وشربت ماء. التمرين

بين نوع الإيكاز فيما يأتي ووضح السبب: 1- قال اللهُ تعالى: أتى الزّمان بنوه إلح: يقول: إن بين الزمان من الأمم السالفة جاءوا في حداثة الدهر فسرهم، وغن أتيناه وقد هرم فلم يق عنده ما يسرنا به.






9- ويُنسب للسموءل:
وإن هُو لَمَ يَحمِل على النَّفسِ ضَيْمَها

- ا- وقال تعالى في وصف انتهاء حادثة الطوفان:


r- التمرين
بيِّن جمال الإيماز فيما يأتي واذكر من أيِّ نوع هو:
ا- كتب طاهر بن الحسين إلى المأمون وكان واليه على عُماله بعد هزمه عسكر علي بن عيسى
بن ماهان وقتله إياه:




 وهو الذي حرض الأمير على خلع الأمون من ولاية العهد، وسيره الأمين لقتال المأمون بكيش كبير فتقله طاهر بن

كتابي إلى أمير المُومنين، ورأسُ علي بن عيسى بن ماهان بين يدَيَّ، وخَاتَهُه في يدي، وعسكُرْ
مُصرَّف تحت أمري، والسلام.
r- ونحطب زياد فقال:
أيها الناس! لا يَمنعنّكم سوء ما تعلمون عنَّا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منّا.
التمرين
بين ما في التوقيعات الآتية من جمال الإيجاز: 1- وقَّ أبو جعفر المنصور في شكوى قوم من عاملهم:

كما تكونوا يؤمَّر عليكم.
r- r- وكتب إليه صاحب مصر بُنقصان النيل فوقع:
طهِّر عسكرك من الفساد يعطِك النيل القياد.
r- ورقّع على كتاب لعامله على حِمص وقد كثُر فيه المُطأ:
استبدِل بكاتبك، وإلا أستبدل بك.
ع- و كتب إليه صاحب الند أن جندا شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت المال، فوقٌّ: لو عدلت
لم يشغغُوا، ولو وفيت لم ينتهِبُوا.
0- ورقّع هارون الرشيد إلى صاحب خراسان: داو جرحكَّ لا يتسع.
1- ورقّع في قصة البرامكة: أنبتتهم الطاعة، وحصدقَم المعصية.
V-
المأمون: القدرة تُذهبُ الحفيظَة.


 استبدل بكاتبك: أي اتخذ مكان كاتبك كاتبا آخر، وإلا أقيم مكانك عاملا آنر آنر . شغبوا: الشغب: تهييج الشر. ينتهِبوا: الانتهاب: النهب والأخذ. الحفيظة: الحمية والغضب.
^- ووقّع زياد بن أبيه في قصة مُتظلم: كُفِيتَ.
9- ووقٌع جعفر بن ييى لعامل كثُرْتِ الشَكوى منه: كثُر شاكوك، وقلَّ شاكرُوك، فإما عدلت،
وإمَّا اعتَزَلت.
-
التمرين - ع
اقرأ الحـاية الآتية، وبيّن وجه الإيجاز ونوعه فيما يعرض فيها من أمثال: كان لرجل من الأعراب اسمه ضَبَّة ابنان، يقال لأحدها: سعد و للآخر: سُعيد، فنَفِرت إبل لضبة فتفرق ابناه في طلبها، فوجدها سعد فردها، فمضى سُعيد في طلبها، فلقيه المارث بن كعب، و كان على الغلام بُردان، فسأله الحارث إياهما فأبى عليه فقتله وأخلذ برديه، فكان ضبة إذا أمسى ورأى تحت الليل سوادا قال: أسعد أم شُعيد؟ فذهب قوله مثلا يُضرب في النجاح والخيبة، ثَ مكت ضبة بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه حج فوافى عُكاظ فلقي هـا الحارث بن كعب، ورأى عليه بُردي ابنه سُعيد، فعرفهما، فقال له: هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال: لقيت غلاما يوما وهما عليه فسألته إياهما فأبى عليَّ فقتلته وأخذهَما، فقال ضبة: بسيفك هذا؟ قال: نعمى، قال: أرنيه فإِي أظنه صارما؟ فأعطاه الحارث سيفه، فلما أحخذه هزَّه وقال: الحديث ذُ ذو شُجُون ثم ضربه به فقتله، فقيل له يا ضبَة: أين الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيفُ العذل، فهو أول من سارت عنه هذه الأمثال الثلالثة.

التمرين -
1- هات ثلاثة أمثلة لإيكاز القصر، وبيّن وجه الإيماز في كل منها.

 (1Av اهــ، وهو أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة القول وكرم اليد والنفس. ذو شجون: أي ذر طرق، الواحد شجن، يضرب هذا الملل في المديث يتذكر به غيره. العذل: الملامة.
r- هات ثلائة أمثلة لايباز المذف، بحيث يكون المذوف في المثال الأول كلمة، وفي الثاني جملة، وي الثالث أكثر من جملة، وبيّن المذوف في كل مثال.

التمرين -7
بيِّن ما في قول أبي تمام في المديح من بلاغة وإيكاز:

س- الإطناب
الأمثلة:
1- قال الله تعالى:

r- و ६- وقال عنترة بن شداد في بعض روايات معلقته:


ه- وقال النابغة الجَعدِي:
 ч- وقال الحُطَئة:
تَزُورُ فَتَى يُعطِي على الحَمدِ مالَه $\quad$ ومنْ يعطِ أَثمانَ المَحامِمِ يُحمَدِ

 لا يفضض الله فاك.

لم يُبقِ جودُكَ لي شيئُ أُومِّلُ
^- وقال ابن المعتز يصف فرسا:


عرفت فيما سبق معنى الإيجاز، ونريد هنا أن نشرح لك نوعا آخر من الأساليب يقابله ويُضادُّه فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض بلاغي. تأمل المثال الأول بحد لفظ "الروح" فيه زائدا؛ لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبله وهو الملائكة، وانظر في المثال الثاين بحد أن لفظ "لي ولوالدي" زائد أيضا؛ لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات، و كذلك يشتمل كل مثال من الأمثلة الباقية على زيادة لفظية ستعرفها فيما يألي، وسترى أيضا أن هذه الزيادة لم بتئ عبثا، وإنا جاءت للطيفة من اللطائف البلاغية التي تزيد قيمة الكلام وترفع من معانيه، وأداء الكلام على هذا الوجه يسمى إطنابا. ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحدا واحدا بحد طرق الإطناب فيها غتلفة، فطريقه في المثال الأول ذكر المناص بعد العام، فقد خص الله سبحانه وتعالى الروح بالذكر وهو جبريل مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريما له وتعظيما لشأنه كأنه جنس آخر، ففائدة الزيادة هنا التنويه بشأن الخناص. وطر يقه في المثال الثاني ذكر العام بعد الماص، فقد ذكر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات وهما لفظان عامان يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك، والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكره مرتين، مرة واحدة ومرة مندر جا تحت العام.
 (الـهر:7) إيضاح للإمهام الذي تضمنه لفظ "الأمر"، وذلك لزيادة تقرير لمعنى في ذهن السامع بذكره

مرتين، مرة على طريق الإجمال والإهام، ومرة على طريق الإيضاح والتفصيل. وطريقه في بيتي عنترة التكرار لتقرير المعنن في نفس السامع وتثبيته، ويظهر هذا الغرض في الـططابة،
 قول المسين بن مطير يرثي معن بن زائدة:

من الأرض خُطَّتْ للسماحة مضجعا
وقد كان منه البرُّ والبحرُ مُترَعَاء؟

فيا قبرَ معن! أنت أولُ حُفْرْةِ ويا قبرَ مَعن! كيف واريتَ جودهُ ومنها طول الفصل كما في قول الشاعر:
لَقَدْ عَلمَ الحَيُّ اليَمَانونَ أَنْنَي وطريقه في المثال الخامس الاعتراض، وهو أن يؤتى في أثناء الككلام أو بين كلامين متصلين في المعن بحملة أو أكثر لا عحل لما من الإعراب لغرض يقصد إليه البليغ، فجملة "ألا كذبوا" قد جاءت في
 أغراض الاعتراض الإسراع !الى التنزيه، نخو: إن الله - تبارك وتعالى - لطيف بعباده، وقد يكون للدعاء نحو: إي - وقاك الله - مريض.

وطريقه في المثالين السادس والسابع التذييل، وهو تعقيب المملة بيملة أخرى تشتمل على معناها تو كيدا لها؛ فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول، ثم ذُيِّل بالشطر الثاني للتو كيد، وإذا تأملت التذييل في المثالين وجدت بينهما بعض الملاف، وذلك أن التذييل في المثال الأول مستقل .كعناه لا يتوقف فهمه على فهم ما قبله، ويقال له: إنه جار بعرى المثل، أما في المثال الثاني فهو غير مستقل بععناه؛ إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله، ويقال لهذا النوع: إنه غير جار بكرى الملل. الحسين بن مطير: شاعر عاش في الدولتين الأموية والعباسية، وله مدائح في رجالمها، وكان من من أحسن أهل
 لتكون موضعا للكرم والجود. اليمانون: المنسوبون إلم اليمن.

تأمل المثال الأخير بحد أننا لو أسقطنا منه كلمة "ظالمين"، لتوهم السامع أن فرس ابن المعتز كانت بليدة تستحق الضرب، وهذا خلاف المقصود وتسمى هذه الز يادة في البيت احتراسا، و كذلك كل

زيادة بحيء لدفع ما يوهمه الكالام مما ليس مقصودا.
القاعدة:
(7.) الإطناب زيادة اللفظ على المعى لفائدة، ويكون بأمور عدة منها: أ- ذكر الخاص بعد العام؛ للتنبيه على فضل الخاص. ب- ذكر العام بعد الخاص؛ لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص. ج- الإيضاح بعد الإهام؛ لتقرير المعن في ذهن السامع.
د- التكرار لداع كتمكين المعنى من النفس، و كالتحسر و كطول الفصل.
ه- الاعتراض، وهو أن يوتى في أثناء الكالام أو بين كلامين متصلين في المعنى بكملة أو أكثر
لا مدحل لها من الإعراب.
و- التذييل، وهو تعقيب البمملة بجملة أخرى تشتمل على معناها تو كيدا لها، وهو قسمان:
1- جارٍ بجرى المثل إن استقل معناه واستغن عما قبله. r- غير جار بجرى المثلِ إن لم يستغن عما قبله.

لفائدة: فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سميت "تطويلا" إن كانت الزيادة غير متعينة، "رحشوا" إن كانت متعينة، فالتطويل كما في قول عنترة بن شداد:

والحشو كما في قول زهير بن أبي سلمى:
 الاعتراض: ويمب أن يكون للبليغ يي الاعتراض غرض يرى إليه غير دفع الإيهام، فإن كان الغرض دفع الإيهام كان احتراسا.

ز- الاحتراس، ويكون حينما يأتي المتكلم .معنى يمكن أن يدخل عليه فيه لوم، فيفطن لذلك ويأتي بما يخلصه منه.

النموذج:
بيّن نوع الإطناب فيما يأتي:



(الكنيبا:: צץ).
r- وقال أبو الطيب:
إنّي أُصَاحِبُ حِلمي وَهْوَ بي كَرَمٌ وَا وَا أُصاحِبُ حِلمي وَهوَ بي هُبُنُ
₹- وقال النابغة البعدي يهجو :

هـ هـ وقالت أعرابية لرجل: "كَبَتَ اللهُ كُلَّ عَدُوٌ لكَ إلاَّ نَفَسَكَ". - 7 وقال تعالى:
الإجابة:

1- في الآية إطناب بالتكرار في معرض الإنذار لتقرير المعنى في نفوس السامعين.

 r- في البيت إطناب بالاحتراس في موضعين: أولما في الشطر الأول بذكر "وهو بي كرم"، وثانيهما في الشطر الثاني بذكر "وهو بي جُبن". ६ - في البيت إطناب بالاعتراض، فقد حاءت جملة: "وأنت منهم" معترضة بين اسم "إن" وخبرها

لإلاسراع إلى ذم المخاطَب.
ه- هنا إطناب بالاحتراس؛ لأن نفس الإنسان بحري بحرى العدو له، فإفا قد تدعوه إلى ما يوبقه.


قوله: : وِمَا تَعْلَمُونَ
التمرين - 1
وضّح الغرض من التكرار في كل مثال من الأمثلة الآتية: 1- قال بعض شعراء الحماسة:
هناك هناك الفضل والخُلُقُ الجزل
إلَى معْدِنِ العزّ المؤَثَّلَ والندى
r- وقالت أعرابية ترثي ولديها:

كالدُّرَّتَين تَشَظَّى عنهما الصَّدف
سمْعي وطرفي فَطْرَ في اليوم مُخْتُطَنُ

يا من أحسَّ بنيَّيَّ اللذين هما
يا من أحسَّ بنيَّيَّ اللذين هما هما r- وقال عمرو بن كلثوم في معلقته:



معدن العز: موطنه ومر كزه. المؤلل: المؤصل والمطظم. الخلق البزل: الطبع القوي الكريم. تشظى: تطاير شظريايا،



 وضرب الملك فقتله. لقيلكم: القيل: الملك دون الملك الأعظم وجمعه: أقيال. قطينا: القطين: الخدم، يقول: كيف تطمع أن نكون نيلني تطيع بنا الوشاة: يقول: كيف تطيع الوشاة فينا وتُتقرنا على ما تعلم من قلة صبرنا على احتمال الضيم.

التمرين
بين مواطن الاعتراض في الأمثلة الآتية: 1- قال العباس بن الأحنف:
إِن تمّ ذا الهجرُ يا ظلومُ! ولا تا تَمَّ فمالي في العيش منْ أربِ
r- وقال أبو الفتح الُُستي:
 r- وقال أبو خراش الُلُكَي يذكر أنحاه عُروة:
وذلك رُزء لو عَلِمْتِ بَلِيلُ تقولُ أَراهُ بَعْدَ عُرْوَةَ لامِياً
ولكنَّ صَبْرِي يا أُمَمْمَ جَمِيلُ فلا تَحْسْبِي أَنِي تَناسَتُتُ عَهْدَهُ أنْ سَوْفَ يأْتي كُلُّ ما قُدِرا ع- واعلمْ فَعِلْمُ الْمْرَ يَنْفَعُهُ
التمرين -
بين مواطن التذييل ونوعه في كل مثال من الأمثلة الآتية: 1- قال أبو تمام يُعزي المليفة في ابنه:

لِما قد تَرَى يُغْنَى الصَّبيُّ ويُولَدُ لكلٍٍ على حَوْضِ المَنِّيَّةٍ مَوْرِدُ
 هل ابنُكَ إلاّ مِن سُلالَةِ آدم

ظلوم: اسم امرأة. أبو الفتح البستي: شاعر عصره وكاتبه، نسب إلى بست "قرب سجستان" وقد ولي





 ولا يغذى إلا استعدادا للموت.
r-

r- وقال الشاعر:


التمرين - ع
بيّن مواطن الاحتراس وسبب الإتيان به ين الأمثلة الآتية:
1- قال أبو الحسين الجزار في المديح:

r- وقال T آر:

r-

६- وقال كعب بن سعيد الغَنوي:

التمرين -
بيِّن مواقع الإطناب وأنواعه والغرض منه فيما يأتي:
ا- قال الله تعالى:

 يغشى الحرب شجاعة، فإذا كانت الغنيمة كف عفة؛ لأنه لا يقاتل لأجلها في المواطن اليت يممد فيها الحلم، وهو حلمه مهيب في أعين الرحال.

r- وقال الشاعر:




-
V- V وقال الحماسي:



9- وقال إبراهيم المهدي في رثاء ابنه:

 1- 1 وقال أوس بن حجر:

 (آل عمران:8.1).

أوس بن حجر: من شعراء البلملية ونحولا، يكيد في شعره ما يريد، وهو من الطبقة الثانية، وعُمٌر طريلا، وكانت وفاته أول ظهور الإسلام.
r

ع

التمرين -7
بيّن ما ترى في الأبيات الآتية من العيوب البلاغية:
1- قال أبو نواس:
أَقْنُا بها يَوْماً ويوماً وثالِّاً Y- وقال النابغة في وصف دار:
تبينت آياتٍ لها فَعَرَنُها r- وقال أبو العتاهية:
ماتَ واللِّ سعيدُ بن وهب رِب اللّأِّ سِيدَ بن وهب


V- التمرين
تدبر الكلام الموجز الآتي، ثم ضعه في أسلوبين من إنشائك يكون في أحدهما مساويا لمعناه، وفي الآخر زائدا على معناه:
أما بعد! فِطِ الناس بفعلك، واستحيِ من اللهُ بقدر قُربه منك، وخَفْهُ بقدر قدرته عليك.
التمرين -
لماذا كان كل مثال به فصل لكمال الاتصال ضربا من الإطناب؟ مثِّل بأمثلة مختلفة، وبيِّن نوع
 الشطر الثاني؛ لأنه يقول: إننا أقمنا بعد الثلالثة الأيام الأولى يوما له يوم الرحيل خامس أي همسة أيام أخرى.

التمرين -9
ا- هات مثالين للإطناب بذكر الخاص بعد العام، وآخرين للإطناب بذكر العام بعد الماص، وبيّن
فائدة الز يادة التي تضمنها الككلام في كل مثال. Y-
r- هات أربعة أمثلة للتكرار الحسن، ويّن غرضك منه في كل مثال، استوف أغراض التكرار التي
عرفتها.
ع- هات مثالين للتذييل الباري بجرى المثل، وآخرين للتذييل الذي لم يبر بحرى المثل. ه- هات مثالين للاحتراس.

التمرين - 1
اشرح بيتي المتبي في وصف شعب بَوَّان، وبيّن نوع الإطناب فيها:



أثر علم المعاني في بلاغة الكالوم
نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين اثنين: الأول: أنه ييين لك وجوب مطابقة الكلام لـال السامعين والمواطن التي يقال فيها، ويُريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلانم المقام الذي قيل فيه، ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه، وقديعا قال العرب: لكل مقام مقال.

شعب بوان: موضع عند شيراز، كثير الشجر والمياه، ويعد من جنان الدنيا. جنة: الجن، جعل الشعب لغرابية
 لاحتاج إلى من يترجم ل. طبت: طباه: دعاه واستماله. الحران: في الدابة: أن تقف مكاهان فلا تبرح.

فقد يؤ كد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير تو كيد على حسب حال السامع من جهل .مضمون الخبر أو تردد أو إنكار، ومناهضة هذا الأصل بلا داع نُشُوزٌ عما رُسم من قواعد البلاغة. انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى هِّاًّ حين بعثهم إلى أهل أنطاكية:



فإن الرسل حين أحسُّوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بــ"إن"، فقالوا: هِإِنَّا إِيْكُمْ مُرْسَلُونَ وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة، روي أن الكِكدِي ركب إلى أبي العباس المبرِّد وقال
له: إي أجد في كلام العرب حشو!!

فقال أبوالعباس: أين وجدت ذلك؟ فقال: وجدهـم يقولون: "عبد الله قائم" ثم يقولون: "إن عبد الله قائم" ثم يقولون: "إن عبد الله لقائم"، فالألفاظ مكررة واالمعنى واحد، فقال أبو العباس: بل المعاين بختلفة، فالأول إخبار عن قيامه، والثاين جواب عن السؤاله، والثالث ردٌ على منكر. كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده يي الفهم ونصيبه من اللغة والأدب، فلا يجيز أن يخاطب العاميُّ بما يخاطب به الأديب الملمُّ بلغة العرب وأسرارها. قال بعضهم لبشار بن برد: إنك لتجيء بالشيء المجين المتفاوت، قال: وما ذاك؟ قال: بينما تثير
النقع وتخلع القلوب بقولك:

إِذا ها غَضِبْنا غَضبةً مُضَريَّةً

 المسلمين فيلسوف غيره، وحذا في تأليفه حذو أرسطو. أبي العباس المبرد: هو شيخ أهل النحو والعربية، وله


إِذا ما أَعَرْنا سَيِّداً مِن قَبيلة
نراك تقول:


فقال بشار: لكل وجهٌ وموضع، فالقول الأول جدٌّ، والثاني قلتُه في ربابة جاريتي، وأنا لا


أحسنُ من "قفا نَبك من ذكرى حبيب ومنزلِ " عندك. و كثيرا ما بتد الشاعر يسهل أحيانا ويلين حتي يشبه شعره لغة الخطاب، ويخشُنَ آونة، ويصلُبَ حتى كأنه يقذفك بالملمد، كل ذلك على حسب موضوعه الذي يقول فيه، والطبقة التي ينشدها شعره. ومن خير الأمثلة لمذا النوع أبونواس؛ فإنه في مري ياته غيره في مدائحه ورصفه.
 وأوضحها فقال: "من محمد رسول الله، إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله،


الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإثم المجوس عليك".
وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة البِندل فَنَّم الألفاظ وأتى بالمزل النادر فقال:







من المعمور، لا تُعدل سارحتكم ولا تُعَدّ فاردتكم ولا يُحظُرُ عليكم النبّاتُ، تقيمون الصّاة لوقتها، وتؤون الز كاة بحقها، عليكم بذلك عهد الله وميثاقه". وتكون مطابقة الكلام لمقتىى الحال أيضا فما يتصرف فيه القائل من إيكاز وإطناب: فلإيماز مواطنه، ولإٕطناب مواقعه، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول، فالذكي الذي
 وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الأيجاز، وأخرج الكاريلام خرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب، فمما خاطب به به

 وقلما بحد خطابا لبين إسرائيل إلا وهو مسهب مطول؛ لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب، فتحاوزوا الحد في المكابرة والعناد، وقد يكون القرآن الككيع نزّلمم منزلة تصار العقول، فأطنب في المديث إليهم، ويشهد لمذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم.مكا في أسفارهم. وللإيجاز مواطن يسسن فيها، كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، ولإِطناب مواضع، كالتهئة والصلح بين فريقين والقصص والمطابة في أمر من الأمور العامة، وللذوق السليم القولُ الفصل في هذه الشؤون. أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بععونة القرائن؛ فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معن جديدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها، فيقول لك: إن الحبر قد يفيد التحسر، والأمر قد يفيد التعجيز، والنهي قد يفيد الدعاء، والاستفهام قد يفيد النفي، إلى غير ذلك ما رأيته مفصلا في هذا الكتاب.
 الز ائدة على الفريضة، يقول: لا تضم فاردتكم إلى غيرها فتعد معها وتحسب.

ويقول لك: إن الخبر قد يلقى مؤكدا لـنالي الذهن، وقد يلقى غير مؤ كد للمنكر الماحد، لغرض بلاغي بديع، أراده المتكلم من المروج عما يقتضيه ظاهر الكلام. ويرشدك علم المعاني إلى أن القصر قد ينحو فيه الأديب مناحي شت، كأن يتجه إلى القصر الإضافي رغبةً في المبالغة، فيقول المتفائل:
وما الدنيا سِوُى حُلمِ لذيذ تُتُبْهُ
ويقول المتشائم:

 الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشر كين وأفم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في حكم من لا عقل له. ويهديك علم المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعن وتثبيته في ذهن السامع، كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. ولعل في هذه الكلمة الموجزة مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام، وما يمدُه به الناشئ في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريق لـسن تأليفها في اختيار الأحوال والمواطن

التي تقال فيها.

علم البديع
عرفت فما سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدية المعن بأساليب عدة بين تشبيه وبحاز وكناية، وعرفت أن دراسة علم المعاي تُعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال، مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من سياقه وما يُحيط به من قرائن. وهناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة، لا تتناول مباحث علم البيان، ولا تنظر في مسائل علم المعاني، ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي، ويسمى العلم البلامع لفذه المباحث بعلم البديع، وهو يشتمل كما أشرنا على محسنات لفظية، وعلى محسنات معنوية، وإنا ذاكرون لك من كل قسم طرفا. المحسنات اللفظية

1- الجناس
الأمثلة:
 Y- بال الشاعر في رثاء صغير الممه ييى:
وَسَمَيْتُهُ يَحْيَى لِيَحْيَا فَلَمْ يَكُنْ

६ - وقال ابن الفارض:
 ابن الفارض: هو أبو حفص عمر بن علي بن مرشد، أشعر المتصوفين، أصله من مماة، ومولده في القاهرة، وله


0- وقالت الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها صنرا:


T-
.
البحثث:
تأمل الأمثلة السابقة بحد في كل مثال كلمتين بحانس إحداهما الأخرى وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف
في المعنى، وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسا. ففي المثال الأول من الطائفة الأولى بحد أن لفظ "الساعة" مكرر مرتين، وأن معناه مرة يوم القيامة، ومرة إحدى الساعات الزمانية، وفي المثال الثاني ترى "ييى" مكررا مع اختلاف المعنى. واختلاف كل كلمتين في المعن على هذا النحو مع اتفاقهما في نوع اللحروف وشكلها وعددها وترتيبها

يسمى جناسا تاما. وإذا تأملت كل كلمتين متحانستين في الطائفة الثانية رأيت أفما اختلفتا في ركن من أركان الوفاق الأربعة المتقدمة، مثل: تقهر وتنهر، ونَهاكَ ونُهَاكَ، والجَوى والجوانح، وبين وبين، على ترتيب الأمثلة، ويسمى ما بين كل كلمتين هنا من بتانس جناسا غير تام. والمناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير معبوب؛ لأنه يؤدي إلى التعقيد، ويكول بين البليغ وانطلاق عنانه ين مضمار المعاي، اللهم إلا ما جاء منه عفوا وسمح به الطبع من غير تكلف. القاعدة:
(7N) الجناس أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى. وهو نوعان:
ا- تام: وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي: نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها. ب- غير تام: وهو ما انحتلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة. الجوى: الحرقة وشدة الوجد. الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب وهي مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر، والواحدة جانغة.

التمرين -
في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس تام، فبين موضعه:
1- قال أبو تمام:

ما مات من كرم الزمان فإِّهَ
r- قال أبو العلاء المعري:

r- وقال البُستي:

६ - وتال يمدح:
 سَمَا وحَمْى بني سام وحام ه- وقال أبو نواس:

Y- التمرين
في كل مثال من الأمثلة الآتية جناس غير تام، فوضِّحه وبين لم كان غير تام؟ ا- قال الله تعالى: :

يلاذ به: يلهأ إليه. إنسانا: إنسان العين: المثال الذي يرى في السواد. اتسقت: انتظمت.
عباس عباس إلخ: عباس في أول البيت هو عباس بن الفضل الأنصاري، قاض من رجال اليال المديث، ولي تضاء


 وإذا جاءهم أمر !إخ: يقول: إذا جاء ضعفاء الإيعان نبا نصر أو هزعيعة أفششوه ونشروه.
r- وقال ابن جُبير الأندلسي:

₹- وقال الحُريري يصِفُ هُيام الجحاهل بالدنيا:


ه- وقال عبد الله بن رواحة يمدح النبي

التمرين -r
بيِّن مواضع ابلمناس فيما يأتي وبين نوعه في كل مثال: 1- قال البحتري في مطلع تصيدة:
هل لِما فات مِن تَلاقِ تلافي ألمّ
r- وقال النابغة في الرثاء:

فَيا كَك مِن حزمٍ وعزمٍ طَوامُما
ابن جُجير الأندلسي: رحالة عنى بالأدب وبلغ الغاية فيه، وتقدم في صناعة القريض والكابة، وأولع بالأسفار، ومات




 الأدماء: الشديدة البياض. معتجرا: اللمفل. جلى: كثشف. الصفا: الحسارة، الواحدة صفاة. الصفائح: حسارة رقاق تبلط هـا اللور وتسقف ها القبور القان

६- وقال الحريري:

لا أعطي زِمامي من يُخفرُ ذِمامي، ولا أغرِسُ الأيادي في أرض الأعادي.
ه- وقال: لهم في السير جَريةُ السّيل، وإلى الخيرِ جريُ الَخَيل.
ч- قال البحتري:
فَقِفْ مُسِعداً فيهنَ إن كنتَ عاذِراً وَسِرْ مُعِعداً عَنهُنَّ إنْ كنتَ عاذِلا
v- وقال أبو تمام:



.
وكنّا مْتَى يَغْزُ النبيُّ قبيلةً

$$
11 \text { - وقال أبو تام: }
$$


r ا - لا تُنالُ الغُرَرُ إلا بر كوب الغرَر.

صوب: نزول الططر. المزن: جمع مزنة وهي السحابة البيضاء. والراح: المنم. والشُمول: الشمر تنفحها ريح



 قواضب: من قضبه إذا تطعه. الغرر: بالضم غرة، وغرة كل شيء أوله. الغرر: بفتحتين: الخطر.

التمرين - ع
هات مثالين من إنشائك للجناس التام، ومثالين آنرين لغير التام، وراع ألاً يظهرَ في كلامك أثر
كلتكلف.
التمرين - 0
اشرح قول أبي تام وبيّن نوع البناس الذي فيه:

r
الأمثلة:
1- قال عبد المؤمن الأصفهاني:
 ץ- وقال ابن سناء المُلك:

r- r- وقال أبو جعفر الأندلسي:


مغارم: جمع مغرم وهو ما يلزم أداوه. مغانم: مُع مغنم وهو الغنيمة. عبد المؤمن: أديب مشهور متصوف، وله كتاب يدعى "أطباق الذهب" رتبه على مائة مقالة عارض هـا الزيخشري. تشخص: يقال: شخصص بصره إذا فتح عينه وجعل لا يطرف.





العبارتان اللتان بين الأقواس في الثثالين الأولين مأخوذتان من القر آن الكريع، والعبارة اليَ بين قوسين في المثال الثالث من المديث الشريف، وقد ضمَّن الكاتبُ أو الشّاعر كلامه هذه الآثار الشريفة من غير أن يصرِّح بأها من القرآن أو الحديث، وغرضه من هذا التضمين أن يستعير من قوقًا قوة، وأن يكشف عن مهارته في إحكام الصلة بين كلامه والككلام الذي أخذه، وهذا النوع يسمى اقتباسا، وإذا تأملت رأيت أن المقتبس قد يغيّر قليلا في الآثار التي يقتبسها كما في المثال الثاني؛ إذ الآية:


القاعدة:
(79) الاقتباس: تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريع أو الحديث الشريف من غير دلالة

على أنه منهما، ويبوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا.
التمرين
بيِّن في كل اقتباس مما يأتي حسن تاتّي البليغ في إحكام الصلة بين كلامه والكلام المقتبس:

r- وكتب القاضي الفاضل في الرد على رسالة:

الشباب "وَوَدْ بَلَغ مِنَ الْكِبِر عِتِّياً.



 إذا كبر وولي.
r-


६- ومن كتاب بلي الدين بن عبد الظاهر:

ه- وقال الصاحب بن عباد:




r- التمرين
اقتبس الآيات الكريمة الآتية مع إجادة الاتتباس وإحكامه:
.

.

نيطت هِا الرقاع: علقت في أعناقها الرسائل. غي الدين: كان من أعظم الكتاب المقدمين في دولة المماليك، ويكتاز


 سحت: سح اللطر: سال. غواديها: الغرادي: السحب تنشأ صباحاً جمع غادية. بهطل: المطل: تتابع المطر وسيلاننه، يقول: جاءت سحبه .عطر متتابع.
.0
التـمرين -r
صُغ عباراتٍ تقتبس في كل منها حديثا من الأحاديث الشريفة الآتية مع العناية بحسن وضعها:

- كُ كُّ معروفٍ صدقةُ.

Y- إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
r- الظُّلم ظلماتٌ يوم القيامة.
ع- الأرواح جُنُودٌ مُحَنَّةَةِ
التمرين - ع
ع- اشرح قول ابن الرومي في المجاء، وبيّن حسن اقتباس فيه:


rer الست
الأمثلة:

r - وقال أعرابي ذهب بابنه السيل:
اللهم إن كنت قد أبلَيتَ، فإنك طالما قد عافيت.
ץ- الحُرُ إذا وعد وف، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفا.
البححث:
إذا تأملت المثالين الأولين وجدت كلا منهما مركبا من فقرتين متحدتين في الحرف الأخير، وإذا تأملت المثال الثالث وجدته مر كبا من أكثر من نقرتين متمائلتين في الحرف الأخير أيضا، ويسمى

هذا النوع من الكلام سجعا، وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، وتُسكّن الفاصلةُ دائما في النثر للوقف.
وأفضل السجع ما تساوت نِقُرْه، ولا يكسن السجع إلا إذا كان رصين الثركيب، سليما من التكلف، خاليا من التكرار في غير فائدة، كما رأيت في الأمثلة.

القاعدة:
(V•) السجع: توافق الفاصلتين يـ الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فِقَرهُ.
التمرين - 1 التم
بيّن السجع في الأمثلة الآتية، ووضح وجوه حسنه:
ا- قال النبي而

و- وتال المريري: ارتفاعُ الأخطار باقتحام الأخطار. ع- وقال بعض البلغاء: الإنسانُ بآدابه، لا بِرِيّه وثيابه.

-     - وقال أعرابي لرجل سأل لئيما:

نزلت بواد غير ممطورٍ، وفناءٍ غير معمور، ورجل غير ميسور، فأقمرِبندم، أو ارتحل بعدم.


الككام سجعا: تشبيها له بسجع المدامة إذا هدرت. السجع: موطنه النثر، وقد يبيء في الشعر كقول أبي الطيب: فنحن في جذل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في نحهل



 بالنبات. ولي: المطر الثاين. وشي: نوع من الثياب ذو ألوان.

ثمُ أتتنا غيومُ جراد، بمناجل حصاد، فجردت البلاد، وأهلكت العباد، فسبحان من يهلك القويَّ الأكول، بالضعيف المأكول.
r- التمرين
1- اقرأ الرسالة الآتية، وبيِّن جمال السجع فيها، ثم حُلّها وابنها بناءً آخر لا سحع فيه، كتب
ابن الرومي إلى مريض:
أذن اللَ في شفائِك، وتلقَّى داءك بدوائك، ومسح بيد العافية عليك، ووجَّه وفد السلامة إليك، وجعل عِلَّتك ماحيةُ لذنوبك، مضاعفةُ لمثوبتك.
 مسجوعأ: اتَّق اللّ في كل صباح ومساء، وخَفْ على نفسك الدُّنيَا الغرور، ولا تأمنْهَا على حال، واعلم أنك إن لمَ تَردَعْ نغسك عن كثير مما تحب، مخافة مكروهه، سَمَتْ بك الأهوَاءُ إلى كثير من الضرر

التمرين -r
بيِّن أَمِن المسجوع أم من المرسل ما يأتي، ووضِّح السبب: كتب هشام لأخيه و كان أظهر رغبته في الملافة:
 أجذم الكفِّ، وما استوجبتُ منك ما بلغني عنك.

بمناجل: المناجل: جمع منجل وهو ما يكصد به. فجردت البلاد: جردت البلاد: جعلتها قاحلة جرداءاء


المحسنات المعنوية
1- التورية
الأمثلة:
1- قال سراج الدين الورَّاق:

 r- r- وقال نصير الدين الحَمَّامي:

ـــور ور تُصْورَ بها يَعوقْ


وأَقْبَل في حُسْنِ يَجِلُّ عن الوَصْفِ
فإِنَّ غصرنَ الزَّهْرُ تَصْلُحُ "للقَصْفِفِ"
 ومنَ العَحَ r- وقال الشَّابُّ الظريف:
تَبَسَمَ تُغْرُ اللوز عَنْ طِيبِ نَشْرِهِ
هَلُمُّا إِليه بَينَ قَصْفٍ ولَذْةٍ

البحث:
كلمة "حبيب" في المثال الأول لها معنيان: أحدهما: المبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة "بغيض". والثاني: اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب بن أوس، وهذا المعنى بعيد، وقد أراده الشاعر ولكنه تَلطف فَورَّى عنه وستره بالمعن القريب. وكلمة "رقيق" في المثال الثاني






لما معنيان: الأول: قريب متبادر وهو العبد المملوك، وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة "حُرّ". والثاني: بعيد وهو اللطيف السهل. وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن ستَره في ظل المعنى القريب. و كلمة "القَصفِ" في المثال الثالث معناها القريب الكسر، بدليل تمهيده هلذا المعنى بقوله: "فإنٍ غصون الزهر"، ومعناها البعيد اللعب واللهو، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه ويسمى هذا النوع من البديع تورية، وهو فن بَرَعَ فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة

على اللعب بأساليب الكام.م.
القاعدة:
(V1) التورية: أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غير مراد، وبعيد خفي هو المراد.
التمرين - 1 الت
اشرح التورية في كل مثال من الأمثلة شر حاوافيا:
ا- قال سراج الدين الورَّاق:


r- وقال أيضا:
يا خَجْلْتَي وصحائفي سودٌ غَدتْ وصحائِفُ الأبرار في إشراق
ومُونِّب لِي في القيامِّ قال لي أكَذا تكون صحائفُ الورَّاق؟
r- وقال أبو الحسين الجزار:

فاقطع لساني: قطع لسان الشاعر: أسكته بعطاياه عن هحائه، ولسان السراج: فتيلة. الوراق: من معاني الورّاق
بائع الورق أو الكتب.

وبها صارت الْكلابُ تُرجِّيــــــا ₹- وقال بدر الدين الذهبي:

 0- وقال الشاعر:
يا كَ أَسْلوُ يمرُّ ฯ- وقال الشاعر:



V - قال الشاب الظريف:

 1-



 الندى: من معاني الندى: البود وما يسقط من بلل آخر الليل.

ودمْعيَ يَسْقي يُمَّ عهدا ومعْهَكا وحظِّي مِنها حين أَسْأَها الصَّدَى

وقفتُ بأَطلال الأَحِبَّةٍ سائلا ومِنْ عجب أَّي أُروِّي دِيارهُمْ -

لا غرْوَ إِن حفظَت أَحا الها 11 - 1 وقال ابن 'ُباتة المصري:
والنَهُرُ
r- التمرين
لكل من الألفاظ الآتية أكثر من معنى، فاستعمل كل لفظ في مثال للتورية:
 التمرين -
في أيٌّ شيء توافق التورية الجناس التام، وي أي شيء تخالفه؟ مثّل بمثال للتورية، ثم حوله !!لى البناس التام.

التمرين - ₹
هل تستطنع أن تضع كلمة التورية في العبارات الآتية: 1- اشتد حزن الرياض على الرييع وجمدت.

الصدى: من معاني الصدى: الظما وما يكيكك بمثل صوتك. الذكية: الذكيّ سريع الفطنة أو ساطع الرائحة.


 الجفون: أغطية العيون أو أغماد السيوف.
r- الحمام أبلغ من الكتاب إذا. r- تلبي جارهم يوم رحلوا ودمعي.
التمرين -
اشرح قول ابن دانيال طبيب العيون، ويِّن ما فيه من حلاوة التورية: يا سائلِي عنْ حِرْنتي في الورَى واضَيْعتي فيهـي
 r

الأمثلة:

Y- Y

६- وقال السموءل:
ونُكِرُ إن شِثنا على النّاسِ قولَهم
البحث:
إذا تأملت الأمثلة المتقدمة، وجدت كلا منها مشتملا على شيء وضده، فالمثال الأول مشتمل على
الكلمتين: "أيقاظاً" و"رقود"، والمثال الثاني مشتمل على الكلمتين: "ساهر" و"نائهة".
ابن دانيال: هو ثنس الدين الموصلي، صاحب النظم اللملو، والثنر العذب والنكت الغريية، كان له دكان للكحل

 الثاني أفم لشدة بأسهم يخشاهم الناس، فلا ينكرون عليهم ما يقولون.

أما المثالان الأخيران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة، أحدهما إيكابي، والآخر سلي، وباختلافهما في الإيجاب والسلب صارا ضدين، ويسمى المجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباقا، غير أنه في المثالين الأولين يدعى "طباق الإيجاب"، ويف المثالين الأخيرين يدعى
"طباق السلب".
القاعدة:
(VT)
1- طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا.
ب-طباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا.
التمرين - 1 ا
بيِّن مواضع الطباق في الأمثلة الآتية، ووضح نوعه في كل مثال:
ا- قال الله تعالى:
r- وقال دِعبل الخُزاعي:
لا تعجبي يا سلْمُ مِنْ رجُلِ ضَحِكَ المشِيبُ برأسِهِ فَبكَى
r- وقال غيره:

على أنني راضِ بأن أَحْمِلَ الهوَى وأَخْرُجَ مِنْ لاَ عليّ ولا لِّاً ع- وقال البحتريُّ:
يقَيَضُ لي من حيثُ لا أعلَمُ النّوَى وَيَّرِي إليّ الشّوْقُ من حَيثُ أعلَمُ

سلم: مرخم سلمى اسم امر أة. على أنني راضٍ إلخ: في "على" معنى التضرر، وفي "اللام" معنى الانتفاع، ومن هنا جاء الطباق بين الـرفين. يقيض لي: يقول: يقضى عليه بالبعاد فلا يدري له سببا، ويغلبه الشوق فيعرف مصدره ومبعثه.

لُهمْ جُلُّ مالِي إنْ تَتابعَ بِي غنئ وإِنْ قَلَّ مالِي كَمْ أُكَفِّهُمُ رِفْدا
7- وقال الله تعالى:
.
v-
.
人- وقال السموءُل بن عادياء:

9- وقال الفرزدق يهجو بين كُليَب:


- ا- وقال أبو صخر الهُنلي:

أماتَ وأَحْيا والذي أَمْرُهُ الأَمْرُ
'ألِيفَينِ مِنْها لا يَرُوعُهُما الذعرُ
أما والذي أَبْكَى وأَضْحَكَ والذي لَقَْ تَرَكَتْيَي أَحْسُدُ الوَحْنَ أَنْ أَرْى وَى

المقنع الكندي: شاعر مقل من شعراء الإسلام يو عهد بين أمية، وكان له شرف ومروءة وسودد في عشيرته،
 وجهه أن تصيبه العين، ولذلك كان يمشي مقنع الوجه ملثما. رفدا: الرفد: العطاء والصلة، يقول: إي إلذا ازيا ازددت مالا ازددت لمم بذلا، وإن قل مالي م م أطلب منهم عطاء. لا يعلمون: أي لا يعلمون أمور الآي الآيرة.



 في عبد الملك مدائح. لا يروعهما: راعه: أفزعه. الذنعر : الحوف، يقول في البيتين: أقسم.من بيده اللزن والسرور =

تأَخَرَّتُ أَسْتَقْي الْحِياةَ فَكم أَجِد
التمرين -
اقرأ ما كتبه ابن بطرطة في وصف مصر، وبيّن جمال الطباق في أسلوبه:

 بسكُاهنا، وتكادُ تضيق هـم على سَعةِ مكافها.

التمرين -r
حول طباق الإيجاب في الأمثلة الآتية إلى طباق السلب: 1- العدرُّ يظهر السيئة ويخفي الحسنة.
r- ليس من الحزم أن تحسن إلى الناس وتسيء إلى نفسك.
r- لا يليق بالخسن أن يعطي البعيد ويكنع القريب.
التمرين - ع
حول طباق السلب في الأمثلة الآتية إلى طباق الإيجاب:
=

 لانه يدنع الأعداء عن نفسه ويقتلهم قبل أن يقتلوه.


 عنها. رحل: ما يكعل على ظهر البعير للركوب.

1- يعلم الإنسان ما في اليوم والأمس، ولا يعلم ما يأتي به الغدُ. Y-r- أحبُ الصدق، ولا أحبُّ الكذبر.
التمرين - ه

1- مثل لكل من طباق الإيِاب وطباق السلب بمثالين من إنشائك.
r- r- هات مثالين لطباق الإيجاب، ثم حولمما إلى طباق السلب. r- هات مثالين لطباق السلب، ثم حولما إلى طباق الإيباب. التمرين -7

اشرح البيت الآتي، وبيّن نوع الطباق به:
والشَّيْب ينهُضُ في الشَّبَابِ كأنه
r- المقابلة
الأمثلة:
1-1 قال پx
"إنكم لتكثرون عند الفَزَع، وتَقِلُّونَ عند الطّمع".
r- وقال خحالد بن صفوان يصف رجلا:
ليس له صديق في السِّر، ولا عدوّ في العلانية.
 ६ - وقال عبد الملك بن مروان: ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعشز، ولا لُمتُها على مكروه ابتدأته بكزم.

والشيب إخ: البيت للفرزدق: والمراد بالشباب هنا الشعر الأسود. عبد الملك: ملك من أعاظم ملوك بين أمية



البححث:
إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على معنيين، ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على الترتيب، ففي المثال الأول بيَّن النبي الأنصار في صدر الكلام، وهما الكثرة والفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب، وفي المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق السرّ بالعدو والعلانية. انظر مثالي الطائفة الثانية بحد كلا منهما مشتملا في صدره على أكثر من معنيين، ومشتملا في العجز على ما يقابل ذلك على الترتيب، وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة. والمقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، وأما إذا تكلفها وجرى وراءها، فإفا تعتقل المعاني وتحبسها، وتحرم الكالام رونق السلاسة والسهولة.

القاعدة:
(Vr) المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب.

$$
\text { التمر ين - } 1
$$

بيّن مواقع المقابلة فيما يأتي.
1- روت عن عائشة عن النبِى

r- وقال بعض البلغاء: كَدَرُ الجماعة خير من صَفوِ الفُرقة.

६- وقال جرير:


ฯ- وقال الشريف:
وَمَنظَرِ كانَ بالسّرّاءِ يُضْحِكُني


9- وقال النابغة الجعدي:
فَتَى كان فيه ما يَسرُّ صديقهُ على أنَّ فيه ما يسوءُ الأعاديا

- 1- وقال أبو تمام:

دَهْرأ فأُصْبَح حُسنُ العَدِلِ يُرْضِيها!
ياأُمّة كَانَ قُقْحُ الَجْرُ يُسْخِطُهُا
1- وقال أيضا:

قد ينعمُ الله بالبلوى وإن عظمت ويَتَلي الله بعض القوم بالنعَم
r ا - وقال تعالى:
.

r| ا ـ وقال المعري:

r-التمرين
هيِّز الطباق من المقابلة فيما يأتي:



(الأنعام:(1) (1)
६- وقال أبو الطيب:
وَأنتني وَبيَاضُ الصّبّح يُغري بي
أَزُورُمُمْ وَسَوَادُ اللِّيلّ يَشَفَعُ لي
0- الكريُ واسعُ المغفرة إذا ضاقت المعذِرةُ.

- 7 - غَضَبُ الجاهل في قوله، وغضب العاقل

V- V وتال المنصور : لا تخر جوا من عزّ الطاعة إلى ذلٍّ المعصية.

9- وقال النابغة:
 - ا- قال أوس بن حَجر:
 التمرين -r
إيت بعقابل الألفاظ الآتية، ثم كوِّن منها ومن أضدادها بعض أمثلة للطباق، وبعض أمثلة أخرى للمقابلة:

قدَّم. الليل. الصحة. الحياة. الخير. الغنَي.
التمرين - ع
1- هات مثالين نلمقابلة تقابل في كل منهما معنيين بآخرين.
تشظت جنادل: تكسرت حشهارة. بثالين للمقابلة تقابل في كل منهما ثاللة معان بثلالة أخرى

التمرين -
اشرح البيت الآتي، وهل ترى أن الشاعر قد وُنِّق فيه إلى المقابلة؟ لَمْن تَطْلُبُ الدّنْيا إذا لمَ تُردْ بها

ع - حسن التعليل
الأمثلة:
1- قال المعري في الرثاء:

r- وقال ابن الرومي:
 r- وقال آنحر في قِلَّة المطر .مصر:

البحث:
يرئي أبو العلاء في البيت الأول، ويبالغ في أن الـزن على المرثي شَمِل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك يدّعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من كدرة، ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنا هي حادثة من اللطم على فراق المرثي.
 المعروف عند العلماء، ولكنها اصفرت يخاذة أن تفارق وجه الممدوح، وينكر الشاعر في البيت الثالث الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويتلمس لذلك سببا آنر هو أن المطر يخهل وألمر أن ينزل كبلفة: كدرة تعلو الوجها فضل الممدوح وجوده؛ لأنه لا يستطيع مباراته في البود والعطاء.

فأنت ترى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتحأ إلى علة
ابتكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه، ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل.
القاعدة:
(V乏)
تناسب الغرض الذي يقصد إليه.
التمرين - 1
وضح حسن التعليل في الأبيات الآتية:
1- قال ابن نباتة:
لم يزَل جْودُه يجُورُ على الما لِ إِلى أَنْ كَسا النُضَارَ اصْفِرارا r- r- وقال شاعر يمدح ويعلل لزلزَإٍ حدث بمصر :


 ع- وقيل في وصف فرس أدهَمَ ذِي غُرَّة:

 - - وقال ابن نُباتة السعدي في فرس محجَّل ذي غُرة:


أدهم: الأسود. غرة: بياض في جبهة الفرس. شُملته: الشملة: توب يُتُلفف به. محجل: التححيل: بياض في فورائم الفرس. وأدهم إلخ: يقول: إن الفرس لشدة سواده يستعير الليل لونه، ويشبه الشاعر غرة الفرس بالثريا.

ويَطْوي خَلْفَهُ الأَفالَكَكَ طِيَّا

ฯ- وقال الأرَّحَاني:

أْبدى صنِيعُك تَصصيرَ الزَّمان ففي وقتِ الرَّبيع طُلوعُ الورْدِ مِن خَجَل
-V


^- وقال آخر:


9- قال أبو الحسن النوبختي:
لاَ يطلُع البْدُرُ إلاَّا مِنْ تَشَوُّقِهِ إليك حَتى يوافي وجْهَكَ النضرا

- ا - وقال الشاعر:

بكت فَقدكَ الدُّنُا قَدِيماً بدمْعِها
التمرين -

كـ
علل لما يأتي بعلل أدبية طريفة:

- 1

زهوا: الزهو: الكبر والفخر. الأفلالك: همع فلك، وهو مدار النجوم. وشك الفوت: سرعثه. تشبث: تعلت، يقول:
 طوفان: المطر الغالب والماء الغالب يغشى كل شيء، يريد الشاعر الطوفان الذى حدث في زمن نوح .

التمرين -r
مثل .مثالين من إنشائك لـسن التعليل.
التمرين - ع
اشرح البيتين الآتين، وبيِّن ما فيهما من حسن التعليل، وهما لأبي الطيب في المدح:

وما ريح الرياض لها ولكن الانى
6 0 7- تأكيد الملـ ح .ما يشبه الذم وعَكسه
الأمثلة:
1- قال ابن الرومي:
ليسَ به عيبٌ سِوَى النَّ
r- وقال آخر:

ولا عَيْبَ في معروِفهمْ غيرَ أنَّهُ

ع- وقال النابغة الحَعدِي:
فَتى كَملَتْ أَخلاقُهُ غيرَ أَنه
البحث:
لا أظنك تتردد في أن الأمثلة السابقة جميعها تفيد المدح، ولكنها وُضعت في أسلوب غريب لم تعهده، ولذلك نرى أن نشر حه لك. صدَّر ابن الرومي في المثال الأول كلامه بنفي العيب عامة عن ممدوحه، ثم أتى بعد ذلك بأداة استثناء هي "سوى" فسبق إلى وهم السامع أن هناك عيبا في الممدوح، وأن ابن الرومي سيكون جريئا

في مصارحته به، ولكن السامع لم يلبث أن وجد بعد أداة الاستثناء صفة مدح، فراعه هذا الأسلوب، ووجد أن ابن الرومي خدعه فلم يذكر عيبا، بل أكّد المدح الأول في صورة توهم الذم، ومثل ذلك يقال في المثال الثاني. انظر إلى المثال الثالث بحد أن البي أتى بعدها بأداة استثناء فدهِش السامع: وظن أن البي سرعان ما هدأت نفسه حين وجد صفة ممدوحة بعد أداة الاستنناء، وهي أنه من قريش، وقريش أفصح العرب غير منازعين، فكان ذلك تو كيدا للمدح الأول في أسلوب ألف الناس سماعه في الذم، وكذلك يقال في المثال الأنحير، ويسمى هذا الأسلوب في جميع الأمثلة المتقدمة وما جاء على شاكلتها تأكيد المدح .عا يشبه الذم. وهناك أسلوب لتو كيد الذم بما يشبه المدح وهو كالأسلوب السابق، له صورتان: فالأولى: نوو: لا جمال في الحُطبة إلا أفا طويلة في غير فائدة، والثانية نحو: القوم شِحاحٌ إلا أفم جبناء.
(V0) تأكيد المدح .ما يشبه الذمّ ضربان:
أ- أن يستثن من صفة ذِّ منفيَّةٍ صفة مدح.
ب- أن يثبت لشيء صفة مدح؛ ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى.
(V7) تأكيد الذم .ما يشبه المدح ضربان:
أ- أن يستثن من صفة مدح منفية صفة ذم.
ب- أن يُبت لشيء صفة ذم، ثم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى.

بأداة استناء: ومثل أداة استناء في ذلك أداة الاستدراك.

التمرين - 1
اشرح ما في الأمثلة الآتية من تأكيد المدح بما يشبهُ الذم، وبيّن ضربه:
ا- قال ابن نباتة المِصري":


 ६- هـم فرسان الكلام إلا أفم سادةٌ أبعاد.
r- التمر ين
اشرح ما في الأمثلة الآتية من تأكيد الذم مما يشبه المدح، وبّن ضربه: 1- لا فضل للقوم إلا أفمم لا يعرفون للحجار حقَّهُ. Y- الككامُ كثيرُ التعقيدِ سِوَى أنه مبتَذَلُ المعاني. r-r

التمرين -
بيّن ما في الأمثلة الآتية من تأكيد المدح .با يشبه الذم وعكسه:
1- قال صفي الدين الحلّي:

r- r- خ خير في هؤلاء القوم إلا أفم يعيبون زماهمم والعيب فيهم.


صفي الدين: شاعر المزيرة، ولد ونشأ في "الحِلة" ين الكوفة وبغداد ثم تأدب ونظم الشعر وأجاده، وهو من

₹- هو بذيءُ اللسان غير أن صدره بممع الأضغان.

Y- لا عزة لمم بين العشائر غير أن جارهم ذليلّ. -
人- لا عيب في الروض إلا أنه عليل النسيمِ.
التمرين - ع
1- امدح كتابا قرأته وأكِّد المدح عما يشبه الذم.

r- ذُمَّ طر يقاً سلكتها، وأكد الذم بما يما يشبه المدح.
التمرين -
اشرح البيتين الآتيين، وبيّن في أسلوبمما تأكيد المدح .ما يشبه الذم:
مدحتُكُم بمديح لُو مدحتُ بِب
لاَ عَيْبَ لي غَيرَ أَنِي مِن ديَارِكُم ولم

- V أسلوب الــكيـم

الأمثلة:
 Y- وقال ابن حجاج:





قال طَوَلْت قلت أوليت طَولاً قال أَبرمتُ قلت حَبْلَ وِدادِي
البحث:
قد يخاطبك إنسان أو يسألك سائل عن أمر من الأمور فتجد من نفسك ميلا إلى الإعراض عن الحوض في موضوع الحديث أو الإجابة عن السؤال لأغراض كثيرة، منها أن السائل أعجزُ من أن أن
 عليه، ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا تريد أن تجبهه برأيك فيه، وفي تلك الـالل وأمثالها تصرفه في شيء من اللباقة عن الموضوع الذي هو فيه إلى ضرب من المديث ترا تراه ألجدر وأولى. انظر إلى المثال الأول تجد أن أصحاب الرسول عِّ
 دراسة دقيقة طويلة فصرفهم القرآن الكريم عن هذا بيبان أن الأهلة وسائل للتوقيت في المعاملات


ير جأ قليلا حتى تتوطد الدول وتستقر صخرة الإسلام. وصاحب ابن ححاج في المثال الثاني يقول له: قد ثُقَّلتُ عليك بكثرة زيرّ زياراتي فيصرفه عن رأيه في أدب وظرف وينقل كلمته من معناها إلى معنى آخر، ويقول له: إنك ثقَّلت كاهلي بما أغدقت عليَّ من نعم، ومثل ذلك يقال في البيت الثاني، وهذا النوع من البديع يسمى أسلوب الـكيمّ. القاعدة: أسلوب ! إلـكيم تلقِّي المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك سؤ اله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إل أنه كان ينغي له أن يسأل هذا السؤل الم أو يقصد هذا المعن.

طولت: أطلت الإقامة. طولا: التفضل والاحسان.أبرمت: من معانيها: أمللت، ومن معانيها أحكمت فتل المبل.

التمرين -
بيّن كيف جاء الككام على أسلوب الـلكيم في الأمثلة الآتية:
ا- قال الشاعر:
ولقد أَتيتُ لصاحِبي وسأَلْثُ $\quad$ قَ قَرْ
 Y- قيل لشيخِ هرم: كم سِنُّكُ؟ فقال: إني أنعم بالعافية. r- قيل لرجل: ما الغنَى فقال: الجود أن بتود بالموجود. ع - سئل غريبٌ عن دينه واعتقاده، فقال: أحبُّ للناس ما أحبُّ لنفسي.
 צ- قال الحجَّاج للمهلْب: أنا أطول أم أنت؟ فقال: أنت أُطول أن وأنا أبسط قامةً - V سئل أحدُ العمَّال ما ادخرت من المال؟ فقال: لا شيءَ يعادل الصحَّةَ.人- دخل سيدُ بن أنس على المأمون، فقال له المأمون: أنت السَّيَّدُ، فقال: أنت السيدُ وأنا ابن أنس.




 قال: آنتان وثلاثون، فقال: أسألك عن شيء وتييبي بغيره؟ فقال: إما أجبت عما سألت. عينا: العين: الذهب والباصرة. إنسانا: قد يراد به إنسان العين، وتد يراد به أحد بين آدم. أطول: من معاني أطرل أها اسم تفضيل من الطول ضد القصر، وأها اسم تفضيل من الطّول بكعنى التفضل.

وللعيْن خوف البيْن تَسكابُ أمطارِ

r- التمرين
إذا سئلت الأسئلة الآتية، وأردت أن تتَّع أسلوب الحكيم فكيف بحيب؟
r-r
ع-- ا- ما دَخْلُ أبيك؟
-
التمرين -
كون مثالين من إنشائك بخري فيهما على أسلوب الـكيم.
التمرين - ع
اشرح البيتين الآتيين، وبيّن النوع البديعي الذي فيهما:



والحمد للهُ أولاً وآخراً.

قضى: من معانيها مات، وأدّى. مضى: من معانيها مات، ومضى بكذا: ذمب به واختص".

أسئلة امتحان شهادة الدر اسة الثانوية للقسم الثاني في القواعد والتطبيق لسنة • بو 1 على النظام الجلديد
ا- هات مثالين للهمزة التي يطلب ها التصور، وآخرين للهمزة التي يطلب هـا التصديق، وأت
يبواب الاستفهام في كل مثال.
Y- تكلم من علم البيان على البيتين الأخيرين من قول الشريف:


 الدَّحن: الغَيم
r- إذا علمت أن "مقيلا" و "مقالا" اسما مكان، فما مضارع كل منهما مع بيان السبب.
ع- أعرب البيت الآتي إعرابا موجزا:
 يدًا: نعمة

أجبب عن سؤالين من الأسئلة الآتية:

 بيِّن سبب ما جاء في الممل الآتية من نصل ووصف.
r- تقول العرب فيمن جاهر قوما بالعداوة:
لبس همم جلد النَّمِر، وجلد الأرقَم، وقَلَب لمَ ظَهُر المِحجنّ. الأرقم: الحيَّة، المجن: الترس
فَبْمَ يسمى هذا الضرب من التعبير في علم البيان؟ وما سرُّ البلاغة فيه؟
r- تكلم من علم البيان على قول أعرابي:
كنت في شبابي أعَضُ على الملام، عضَّ البواد على اللحام، حتى أخذذ المشيبُ بِعناني.
६- هات مثالا للتورية في وصف غناء الطيور، مستعملا كلمة "غُود".
Y- أسئلة اللدور الثالي
أحب عن الأسئلة الأربعة الآتية:
1- قد ينادَى القريب بأداة لنداء البعيد، وقد ينادى البعيد بأداة لنداء القريب فما الأغراض البلاغية
لذلك؟ مِّّ.
r- تكلم من علم البيان على قول الشُريف في الشيب:
لا أَستضيء به ولا أَستضْبحُ ضوءٌ تَشُعْع في سوادِ ذَاوابئي
 المِقَةُ: الحبة
r- يقولون: إن التصغير يردُّ الأشياء إلى أصوها، فكيف توضِّح ذلك بتصغير ما يأتي:
دارٌ - صِيغةٌ - موقِظٌ
६- أعرب البيت الآتي إعرابا موجزا:

ه- أجب عن سؤالين من الأسئلة الآتية:
1- بيّن الغرض من الاستفهام في البيت الآتي:
 r- بيّن في البيت الآتي الجمل الأصلية والفرعية، ونوعها من حيث الاسمية والفعلية، وإذا كان به إطناب فأين هو؟ وما السمه؟ ليسَ الزَّمانُ وإن حرصت مُسالمان عُمُ عُلُقُ الزَّمانِ عداوَةُ الأَحرار
r- اجعل كلا مما يأتي مشبها به في تشبيه تثيل:
أ- الهلال يبدو صغيرا، ثم ينمو، ثم يصير بدرا.
ب- العواصف تدعُ النبات الضعيف، وتقصف الأشجار العالية. ع- اكتب سجعتين في آنر كل منها كلمة "الراحة"، وسمّ هذا النوع البديعي.

## فهر س الختو يات



## من منشثورات مكتبة البشنرى

الكجب العربهة

كتب تمت الطباعة

(ملونة، مجلدة)


## Books In Other Languages

English Books
Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
KeyLisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Al-Hizbul Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover)
Secret of Salah

## Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding)
Fazail-e-Aamal (Germon) (H. Binding)
To be published Shortly Insha Allah
Al-Hizbul Azam (French) (Coloured)

الكتب المطبوعة
(ملونة، مجلدة)


مكتبة البشرى كى مطبوعات
اردو كتب
كجد/كرزكور

.

ز زيُعِ كتب
"تهيما
صنهین
نفآكّ
آاناضولنق


مطوءكتْب




خطباتالاحكمجكعاتالكام




يمراصحايات
وباموة:المطار
٪!
ناركا
وبك6معم(اول،ووم)

زارالسيا
رونتالارب
تِيما لديّن
آراببالمعاثرت
جاء
جامعالكم

