|  |
| --- |
| **الاسم واللقب: الفوج: العلامة:**  **رقم التسجيل:** |
| **الإجابة النموذجية لامتحان السداسي الثاني في مقياس: التطبيق النحوي**  **السنة ثالثة/ دراسات لغوية**  **2024/ 2025 م** |
| **السؤال الأول: يقول عباس حسن في كتابه النحو الوافي:" تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين: "قسم يجب أن يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية أنّه مفرد، أو مثنى، أو جمع...مع مراعاة التذكير، والتأنيث، والعقل وعدمه في كل ذلك، وقسم يجب أن يُلاحظ فيه المشار إليه أيضا، ولكن من ناحية قربه أو بعده أو توسطه بين القرب والبعد" اشرح القول بإيجاز مدعمّا إجابتك بالتمثيل.**  يتحدث عباس حسن هنا عن أقسام أسماء الإشارة وتنقسم إلى:  القسم الأوّل: وهو خمسة أنواع هي :  1- مايشار به للمفرد المذكر مطلقا وأشهر أسمائه "ذا".  2- مايشار به للمفردة المؤنثة مطلقا  3- مايشار به للمثنى المذكر مطلقا  4- مايشار به إلى المثنى المؤنث مطلقا  5- مايشار به للجمع مطلقا مذكرا ومؤنثا  • القسم الثاني: وهو الذي يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية قربه، أو بعده، أو توسطه، فإنّه ثلاثة أنواع  أ- الأسماء التي تستعمل في حالة قربه هي كل الأسماء السابقة الموضوعة للمفرد والمفردة والمثنى والجمع، بنوعيهما، من غير اختلاف في الحركات أو الحروف ومن غير زيادة شيء في آخر تلك الأسماء.  ب- الأسماء التي تستعمل في حالة توسطه للدلالة على أنّ المشار إليه متوسط الموقع بين القرب والبعد، وهي بعض الأسماء السابقة بشرط أن يُزاد في آخر كل اسم منها الحرف الدال على المتوسط، وهذا الحرف هو كاف الخطاب الحرفية، فإنها وحدها، بغير اتصال لام البعد بها، هي الخاصة بذلك.  ج- الأسماء التي تستعمل في حالة بعده لاسبيل على أنّ المشار إليه بعيد إلا بزيادة حرفين معا في آخر اسم الإشارة، هما: "لام" في آخره تسمّى لام البعديليها وجوبا كاف الخطاب الحرفية.  **السؤال الثاني:تحدّث باختصار عن أنواع الإعراب والبناء مع التمثيل.**  **1- الإعراب الظاهري: هو ظهور العلامة على الحرف الأخير من الكلمة، فقد تكون الكلمة مرفوعة بالضمّة الظاهرة، أو منصوبة بالفحة الظاهرة، أو مجرورة بالكسرة الظاهرة، أومجزومة بالسكون الظاهر، فنقول:**  **جاء الأستاذُ/ كتبت الدرسَ/ ذهبت إلى الجامعةِ.**  **2- الإعراب التقديري: وهو الإعراب تكون فيه العلامة الإعرابية مقدّرة، ويكون التقدير هنا راجع إلى ثلاثة أسباب هي :**  **\*السبب الأوّل: عدم صلاحية الحرف الأخير من الكلمة لتحمّل علامة الإعراب**  **- إذا كانت الكلمة منتهية بحرف من حروف العلّة، صار متعذّرا أو ثقيلا، أن يتقبل يتقبل حركة الإعراب، لأنّ حركة الإعراب في الأساس هي الضمّة والفتحة والكسرة، وهذه الحركات –كما يقول اللغويون- أبعاض حروف المدّ، أي أنّ الضمّة جزء من الواو، والفتحة جزء من الألف، والكسرة جزء من الياء.**  **\*السبب الثاني: وجود حرف يقتضي حركة معينّة تناسبه**  **\*السبب الثالث: وجود حرف جر زائد أو شبيه بالزائد**  **3-الإعراب المحلّي: تغيّر اعتباريّ بسبب العامل، فلايكون ظاهرا ولا مقدّرا، ويكون في الكلمات المبنية، مثل: جاء هؤلاء التلاميذ، أكرمتُ من تعلّم، وأحسنت إلى الذين اجتهدوا، لم ينجحن الكسلان"**  **الحروف كلها مبنية : وهي لامحلّ لها من الإعراب، أي أنها لا تتأثر بالعوامل، ومعنى ذلك أنّها لاتحتل موقعا من الجملة**  **الأفعال المبنية أكثر من الأفعال المعربة وهي :**  **1- الفعل الماضي: للماضي ثلاث حالات في البناء؛ الفتح، السكون والضمّ.**  **2- فعل الأمر**  **3- الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد المباشرة أو نون النسوة**  **\*الأسماء المبنية هي: الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الأفعال، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، الأسماء المركبة...**  **السؤال الثالث: أذكر مسوغات ورود صاحب الحال نكرة مع التمثيل.**  **- أنْ تتقدّم الحال على صاحبها النكرة ، نحو: جاء ضاحكاً طفلٌ ، ونحو : فيها قائماً رجلٌ .**  **و نحو: في المكتبة واقفا تلميذ.**  **2- أنْ يُخَصَّصَ صاحب الحال النكرة بوصف ، أو إضافة . فمثال ما تَخَصَّص بوصف ، قولك : جاءني طالبٌ مجتهدٌ سائِلاً/ومثال ما تَخَصَّص بإضافة ، قولك : جاءني طالبُ علمٍ سائلا ً.**  **3- أنْ يقع صاحب الحال النكرة بعد نفي ، أو شِبْهِه ،كالنّهي ، والاستفهام . فمثال النفي ، قولك : ما جاءني أحدٌ سائلاً . ومنه قوله تعالى : (وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ) الحجر(4)**  **4- أنْ تكون الحال جملة مقترنة بالواو ، كما في قولك : زارنا رجلٌ والشمسُ طالعةٌ ، وكما في قوله تعالى : وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ)**  **5- أن تكون الحال جامدة ، نحو قولك : هذا خاتمٌ حديداً ؛ وذلك لأنّ الوصف بالجامد خلاف الأصل ، وإنما جاز مجيء الحال جامدة ؛ لأنها أصلٌ لصاحبها - كما عرفتَ ذلك سابقا - وبعض النحاة يرتضي إعرابها تمييزاً .**  **6- أن تكون النكرة مشتركة مع معرفة ، أو مع نكرة يصح أن تجيء الحال منها . فمثال مجيئها مشتركة مع معرفة ، قولك : زارني خالدٌ ورجلٌ رَاكِبَيْنِ ، ومثال مجيئها مع نكرة يصح أن تجيء الحال منها ، قولك : زراني رجلٌ صالحٌ وشابٌّ مُبَكِّرَيْنِ .**  **السؤال الرابع: إعرب ماتحته سطر:**  **قال تعالى: "يسألونك عن الساعة أيّان مرساها" الأعراف 187**  **قال تعالى:" مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" سورة الملك 25**  **قال تعالى: "وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّٰغِرِينَ"سورة يوسف32**  **قال تعالى:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"البقرة233**  **قال تعالى:" وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلا هو" الأنعام17**  **أَيَّانَ: اسم استفهام مبنيّ على الفتح في محلّ نصب ظرف زمان متعلّق بالخبر المحذوف المتقدم.**  **مُرْسَاهَا: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمّة المقدّرة على الألف للتعذّر، و"ها" ضمير متّصل مبنيّ في محلّ جرّ بالإضافة.**  **متى: استفهام عن الزمان متعلق بمحذوف خبر مقدم**  **هذا: اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر**  **الوعد: بدل مرفوع وغلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره**  **اللام: حَرْفٌ قَسَمِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ.**  **يُسْجَنَنَّ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ لِاتِّصَالِهِ بِنُونِ التَّوْكِيدِ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ، وَ(النُّونُ) : حَرْفُ تَوْكِيدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ تَقْدِيرُهُ (هُوَ)**  **يُرْضِعْنَ: فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل**  **إِنْ : حَرْفُ شَرْطٍ وَجَزْمٍ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ.**  **يَمْسَسْكَ: فِعْلٌ مُضَارِعٌ فِعْلُ الشَّرْطِ مَجْزُومٌ وَعَلَامَةُ جَزْمِهِ السُّكُونُ الظَّاهِرُ، وَ"كَافُ الْمُخَاطَبِ" ضَمِيرٌ مُتَّصِلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَفْعُولٌ بِهِ.** |
| **\* بالتوفيق\*** |