أبموورية أجزائهية الدمِقاطية النُعبية
وزارة النعليم العالي و البحة العلمي. جامعة ابيه بك بلغايد "تلمسان" كلية الآدابج واللغانة


قسم اللغة العهيّة وآدابها

##   

أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في اللفة. تخصص: لسانيات عامة.
إشراف الأستاذ الدكتور:

إعداد الطالبة:
شتوح خضرة

أعضاء بلجنة المناقشة:








أتقدم بالشكر المالص و التقدير الكبير لأستاذي الفاضل: "عبد الجليل مرتاض"

البحث، ومهمما شكرته فإنين لن أجزيه حقه، لذلك أقول:
"جاز الك الله عين كل خير"
وأتقدم بالامتنان الُعميق أيضا لكُن أعضاء جخنة المناقشة إلمين
سيتجششمولن ثناء قَراءة الر سالة وذلك قصد تقويمها هدف إخراجها
بالو جه الأفضل.

الطالبة: شنرح خضرد

إلى والدي الكريمين!!
إلى زوجي العزيز !!

- إلى بتلات زهرة حياليت ورونقها:
- حُبّي المثتوهح: إبني البار "عبد المؤمن"، المسنة الأولى متوسط. - إشراقة عيني: برعمتي "شيماء"، السنة الثانية إبتدائي. - بسمتي الحنونة: صغيري "عبد الإله"، القّسمم الثتحضيري. أهديهم, هذا المعمل، وأملي أن يسسروا على دربب العلم, و البـحثث يرمطا. أهديهم هذا العمل، لأغرس فيهم روح فرحة ونشوة النجاح، إن شاء اللّ.

أهديهم هذا العمل بجيعا، عربون عرفان ووفاء.


من المعلوم أن الأدب قسمان: شعر ونثر، و يتسم الشعر بخاصية لغته اليت تيزه عن باقي الفنون النثرية المعروفة. وقد أعطى المدارسون والنقاد اهتماما كبيرا لدراسة "الشعر"، هِدف إبراز مميزات اللغة الشعرية و خصائصها ولكن ما يلاحظ عن المار سين اهتمـامهم "بلغة الشتعر" وإهمالمم للنظام التر كيبــي للغة الشتعرية. والإشكالية الجوهرية التي نستطيع طرحها هي: ما دعائم النسق التر كيبــي ومميزاته في لغة "الشوقيات" في ظل المنهتج التوليدي التحو يلي? وْا هي الدلالات الجلديدة التي تضمنها هذا النظام الثر كيــي على أساس أن الجملة هي النواة الرئيسية لكل تشكيل نصي قليما و حديثا؟ وقد اخترنا هذا المو ضوع لعدة أسباب:
 رغبة يُ ربط النص الشعري الحلديث بالفكر اللثوي المعاصر، أي إمعان النظر في طرائق التحليل اللغوي العربي

في ضوء التطور العلمي الحاصل في بحال الألسنية الحديثة.
2. واخترنا المنهج التوليدي التحويلي نظرا للدوره البليغ في إرساء دعائم الدراسة التر كيبية من خلال تحليل بنية الجملة في ضوء المنهج التوليدي التحويلي. إضافة إل تميز هذا الأخير بالطابع التعليلي التفسيري في معطياته اللغوية هذا من جهة، إضافة إلى المز او جة بين المعرفة الحديثة(شعر شوقي) والمعرفة المعاصرة (التحليل اللغوي | الحمـيث)
3. واخترنا ملونة "الشوقيات" نو ذجا نظرا لما يتمتع به الشاعر "أممل شوقي" من مكانة عالية ومتزلة رفيعة يف الشعر العربي الحديث، كيف لا؟ وهو أمير الشُعراء هذا من جهه، ومن جهة أخرى إمانانا بأنه النموذج الذي يخام هذه اللدراسة ، و حددنا الجزء الأول(ج1) من الشو قيات واللذي يتضمن "السياسة والتاريخ والاجتمماع"؛ لأن هذه العناصر الثلاث تعبر عن السرد التاريخي الثوري الوطي الني يشع بالحر كية المتجلددة. 4. رغبتا في معرفة "مات لغة "شوقي" و خصوصية استخل|هه للمجملة على أساس أن بناء الجملة الشعرية هو اللذي ييين تميز الشاعر !

وهدف من خلال هذه اللدراسة التطبيقية إلى:
أ. وصف "النظام التر كيبــي نلجملة الشعرية عند "أممل شوقي "،وهذا وفق دراسة تحليلة لنظام ابجمل الخْبرية البسيطة في ضوء التححليل التوليدي التحويلي.

ب. الؤزو فن عند بعض الأحكام النحوية اللغزية المتصلة باللغة العر بية عموها وبالِملة الخبرية خاصة.
 العربي الحديث.

لقد إهتم الدار سون بالجملة العر بية عموما ووجدت دراسات * قر يية لموضوعنا - ولا نزعم السبق إلى هذا
النوع من الدر اسة - ولكن كل دارس كان قد ركز على ظاهرة خاصة به قد استقطبت انتباهد، فنحد مثلا: 1- الدكتور "عمد المادي الطُرابلسي" اللذي تعرض لشعر "شوقي" في الأجزاء الأربعة لديوان الشوقيات وصب اهتمامه على ابراز الخصائص الأسلوبية البلاغية.

2- الدكتور "حسام البهنساوي" الذي أعطى وصنا تحلييا للتراكيب الخولة في ديوان "حاتم الطائي" وخصر"

$$
\begin{aligned}
& \text { ها الأساليب الانشائية (الاستغهام، الأمر، النهي ...). } \\
& \text { أما دراستنا المتواضعة فهي محاولة: } \\
& \text { - لنتدقيق فُ بنية الجمملة. } \\
& \text { - حصر لبنية الجملة المبرية. }
\end{aligned}
$$

- وتخصيص للجملة البسيطة هذا من جهة، ولأساليب الإثبات و النفي والتو كيد من جهـة أخرى.
- تخليل إلمملة من منظور ألسني توليدي تخويلي. - تحديد الجزء الأول من مدونة الشوقيات لأها تخدم هدف البحث.

وقد واجهتنا بعض العر اقيل في دراستنا منها بعد المشرف و الجامعة وقلة الدراسات التطبيقية الخناصة
بالجملة وفق المنهج المختار وتفاقم صراع قدرة النوفيق بين البحث العلمي والعمل الجامعي ومسؤولية الأسرة ولكن الإرادة و العزيمة يسرت لنا الطريق وأعطت لكل ذي حق حقه حتى ونو مل يكن الانصاف في ذلك فهو ما نر جو عنه الصفح و المغفرة.

ومن أجل تخقيق غاية البحت العلمي قسمنا المدراسة إل مدنل وثلاثة أبواب والتي بدروها تتضمن
ستة فصول و وخاتة.

أ- المدخل: ويتضمن التعريف بالمصطلحات التي لما صلة مكوضوع البحـث من مفاهيم حول الجملة والجملة الخبرية البسيطة ومبادئ التحليل التوليدي التحويلي. ب- الباب الأول: تناولنا فيه الجملة الحبرية البسيطة المثبتة (فعلية والمية) في الشوقيات الجزء الأول، دراسة توليدية تحويلية.

* ينضر الرس سائل (جامبية (اليبيليوغر افي).

تطرقنا في البداية إل تقهيد بينا فيه مفهوم الإثبات و الجملة اللنبرية المثتة، بنوعيها النعلية ر الإميمية، ثم
حددنا الأنماط التر كيبية المناصة بكل نوع، من خالال عملية الإحصاء على المدونة.

وري الفصل الأول: جمعنا الجمل الفعلية المثبتة المتشاهِة وفق الأناط التركيبية وصنفناها فِ نماذج
تحليلية، وأحصينا عدد تواترها في كل نوذ تحليلي، ثم قمنا بتحليل مثال واحد من كل نوذج تحليلي، في ضبوء ال:نهج التوليدي التحويلي، وذلكُ بتحاديد المكونات الأساسية لكل جملة، وإبراز البنية العميقة ثم استخراج قاعدة التحويل الموجودة إل غاية تحديد البنية السطحية ثم تحديد البنى الأساسية للجملة عن طريق نظام
المنير ات الر كنية (المشجرات).

وحاولنا تسليط الضوء على "التحو يلات" التي تحدث على مستوى البنية العميقة حتى تتحول إل بنية
سطحية، وهذا هِدف ملاحظة ورصد الظواهر النحوبة/ اللغوية العربية الموجودة في لغة "شوقي" وإمكانية تو افقها مح القواعد التوليدية التحويلية، وهذا ما لاحظناه وي فكاية هذا الفصل.

كما حددنا التفسير اللالالي لككل الجمل المدروسة وذلك قصد ابراز المستوى الدلالي الخاص بمعى

وي الفصل الثالي: اتتعنا الطريقة نفسها من احصاء وتصنيف للأنماط التركيبية و النماذج التحليلية الخاصة بابلمل الاسمية المثبتة، وحاولنا تطبيق، خطوات التحليل التوليدي التحويلي كـلـف الوقوف على التحويلات التي تطرأ على مستوى البنية العميقة، وهذا لما تعكسه من ظواهر نوية لغوية حاولنا تتبعها في الدراسة وتلخيصها جي كاية هذا الفصل. ج- أما الباب الثالي: فكان لدراسة الجملة الحبرية البسيطة المنفية (فعلية وإمنية) في الشوقيات "الجزء الأول" في ضوء المنهج التوليدي و التحو يلي اشتمل على تمهيد وفصلين. فتعر ضنا في التمهيل إلم مفهوم النني و الأدوات النافية ومغهوم ابحملة الخبرية المنفية و أدرجنا أهم الأناط التر كيبية و النماذج التحليلية الماصة بالجمل الفعلية و الإسمية المنغيتين. فني الفصل الأول: قمنا بتحليل مثال واحد من كل النماذج التحليلية المرتبطة بالأنماط التر كيبة المناصة بالجمل الفعلية المنفية في ضوء المنهج التوليدي التحويلي، وهذا هـلف ملاحظةّ تغير الزمن الضمي المثبت على مستوى البنبة العمبقة إلى زمن تحو يلي على مستوى البنة السطحبة المنفية، فتخرج البمل الفعلية من معنى الالثبات إلى معنى النفي، إضافة إل رصيد بعض الظواهر النحوية 'للغوية خلصناها في هاية هذا الفصل. أما الفصل الثالي:فخصصناه لمراسة نماذج تحليلية للنجمل الإسية المنفية وفق المنهج التوليدي التحويلي، وأهم
أدوات النغي التيَ دخلت عليها هي: لا، مه لن، وما.

د- و الباب الثالث: جاء لندراسة الجملة الخبرية البسيطة المٔؤكدة (فعلية وإنمية) في الشوقيات "الجزء الأول" في ضوء المنهج التوليدي التحويلي. فتعر ضنا يُ التمهيد لمفهوم التو كيد و أدواته ومفهوم الجمدلة الخبرية المؤكدة وحادنا أهم الأناط التر كيبية و النمهاذج التحليلية المناصة بالمِمل الفعلية و الانمية المؤك كدتين. وفي الفصل الأول: حلانا مثالا واحا مب: كل النماذج التحليلية المُتبطة بالأنماط التر كيبية الخاصة بالجمل الفعلية المٔو كدة، في ضوء المنهج التوليدي التحويلي و حرحنا على رحد الظواهر و الخصائصى اللغوية النحوية و التر كيبية و الدلالية للنماذ ج المدروسة، لخصناها في نتائج الفصل. ;الفصل الثالي: أبرزنا فيه خصائص المملة الإنمية المؤكدة من هنظور توليدي توويلي من خلال

النماذج التّحليلية المُلدروسة وعرضنا تلك الخْصائص في نتائج الفصل. هـ ـ أما الحثاثقة فكانت حوصلة لأهم نتائج المدراسة للجملة الخبرية البسيطة (مثبتة ومنغية ومؤكدة) في الشو قيات (الجزء الأول) في ضوء القو اعد التوليدية التحريلية. ولتطبيق هنه الخطة اتبعنا جملة من المناهج، تفر ضها طبيعة الموضو ع وهي: 1 1- المنهج الوصفي الإحصصائي الثتصنيني: لوصف وإحصاء الجمل الخبرية البسيطة (مثبتة ومنفية ومؤ كدة) من المدونة، فجمعنا الجمهل المتشناهة (فعلية واسمية)وفق الأنماط التر كيبية الأساسية ثم صنفناها في نماذج تحليلة وأحصينا عدد نواترها في كل نووذج تحليلي.

وعمدنا هذه المنهجية قصد تنظيم زتسهيلي اللدراسة والتحليل. 2- المنهج الوصني التاريخي: لأنه الأنسب للتأريخ،عرضنا به حياة "أممد شوقي"ثم الجانب النظري من البحت (المدخل) .

3- المنهج الثوليدي التحويلي: لدراسة الجمانب التطبيقي للمالونة، إذ بعد عملية الإحصاء والتصنيف قمنا بتحليل مثال واحد من كل نموذج تحليلي خاص بالأنماط التركيبية الأساسية وفق التحليل التوليدي التححويلي وذلك بتحديد "المكون الأساسي" للجملة ثم عرض "البنية العميقة"وبعدها أهم "التحو يلات" التي تطرأ على هستوى البنية العميقة إلى غاية تحديد البنية السطحية فلا إضافة الى نظام "المشيرات الركنية"(المشخرات) قصد تحايد الببى الأساسية للجملة من بنية تر كيبية وبنية نوية..الح، مع التر كيز على "النحو يلات" على مستوى "البنية العميقة" حت تتحول إل "بنية سطحية " هـدف رصد الظواهر النحوية/اللغو ية/ والخصائص الصوتية الصصرفية ثم تحلديد التفسير الللالي للجمل المدروسة قصل معرفة الظؤهر البلاغية والبمالية الحناصة بلغة
"الشوقيات" وكل هذا هدف مراعاة مستويات التحليل اللغوي الأربعة واتبعنا في المراسة الاجر اءات التحليلية التالية:

1- إظهار المكون التحليلي لنجملة وفق قاعدة إعادة الكتابة. 2- إبر از التر كيب المستتر لكل جملة (النبية العميقة). 3- إجر اء التحويلات اللازمة على التر كيب المستتر .

4- إبر از التر كيب الظاهر(البنية السطحية) بعد إجراء كل التحويلات.
5- تعيين مر حلة التفسير الفونونوجي للنر كيب الظاهر.
6- إبراز الجملة يُ شكلها النهائي المنطوق أو النكتوب.
7- أما طريقة توليد الجملة وإظهار تر كيبها المستتر، ،فقد تنوعت تواعد كتابة الجملة وتفريعها إل إتباع


 أبادي" و لسان العرب "لابن منظر "...
أما المراجع التي ترتبط بدراسة الجملة مثل:التطبيق النحوي "لالبده الراجححي"،بناء الجمدلة الطلبية "لحمد
حماسة عبد اللطيف"،الجملة العربية "لعبادة إبراهيم"، النحو الوافي "لاحسان عباس"، أما فيما يخص النظرية
 تشومسكي"، "لبريكيته بارتشت" ترجمة "سعيد حسن بيري".انفتاح النسق اللسالي "غي الدين ُحسب"،الجملة العربية "لميشال زكربا"...أـ.
نتقدم بخالص الشكر والامتنان لُمشرف الأستاذ الدكتور "عبد ابلمليل مرتاض" على ما قـمه لنا من
مر ابحع للبحث، وتوجيهات علمية قّيمة، وصبر و كرم طيلة فترة البـحث.
ونشكر كل من ساعدنا في إباز هذا العمل سواء من قر يب أو من بعيد.
و نشكر جلنة المناقشة الموقرة على بَششمها عناء القراءة و التقويم.

رنتمنى في الأخير أن نقدم هلذه الدراسة المتو اضعة إسهاما مغيدا وجادا في ميدان الدراسات اللغوية
التطبيقية اللي ما تزال مكتبتنا العر بية كاجة إليها، ونأمل أن يكون كشنا فُ مستوى الموضوع اللذي اخترناه والهُ ولي التوفيت.

## الطالبة: شتوح خضرة.



## ثانيمة اللرهز المستعملة هيه الدر اسة：

－ ..... $e^{-1}$
حـود الجمملة ..... \＃ج\＃－2
فe． ..... －3
فعل مبين للمجهو ل ..... （で）－－
．فعل مبين للمعلوم ..... 5－6 فـ
فاعل ..... 6－فا
．．．．ائب فاعل ..... 7－نف
مفعول به ..... 8－9 بـ
مبتدأ ..... －9
خبر ..... $\dot{خ}^{-10}$
． ..... 1－11
．．．．． ..... －12
ضم ..... －13
ظاهر ..... b－14
غير ظاهر ..... ط غ -15
．．．．．．． ..... 」－16
مر كب النسبة（الجلار والثمرور） ..... ن． 17
مر كب ظرفي． ..... 18－مر．
مر كب إضافي ..... 19
مر كب وصفي ..... g．20
أداة ..... i－21
القيد ..... 22－تيد
البنية العميقة ..... 23－4
．البنية السطحية ..... 24－بس
الجمالة الأصولية ..... -25
.ابلجملة القوا عدية ..... 26
.المشير الر كين. ..... 27- م
النموذج التحليلي ..... 28- ن ت
الشكل ..... 29- ش
ركن فعلي ..... 30
ركن الممي ..... ! -31
معرفة ..... ل1+-32
نـكرة 」1- -33
مفرد ..... I -34
متعد. ..... X -35
, ..... ヘ-36
g. ..... V-37
.التحويلات ..... -38
.الديوان نفسه ..... 39- دن
.المصدر نفسه ..... -40
.المصدر السابق ..... 41
. الديوان السابق ..... 42- دس
رقم البيت ..... 44
...... ..... 45- ت.
.تو كيد معنوي. ..... 46-ت.م.
.أكاة تو كيد. ..... 47- أ.ت
.أداة نني. ..... ن. 48
.لام التو كيد المز حلقة. ..... 49- ل.ت.م


## نبذة عن حياة أحد شوقي*:

 الحنفي في القاهرة عاصمة مصر أم الدنيا ونشا هـا، ينحدر من أب كردي وأم تر كية وأصول شر كسية ويونانية من الجدات.إذ أتى "عمد باشا" الكبير هنذه الأسرة ليكون أفر ادها عونا له في حكمه لمصر وسنداً خلال الثلث من التر ن الناسع عشر .

ويقال أن أباه قدم إل مصر يافعا يكمل وصية أهمد باشا الجزار إلى ولي مصر محمد علي باشا، فأدخله في معيته، وظل يتقلب في المناصب بتقلب ولاة مصر، حتى جعله سعيد باشا أمينا للجمارك المصرية، وبعل وفاتة والده كفلته جدته وهو في المُهـ ركانت وحيفة لزو جة (الحديوي، فأحسنت تر بيته وتنتئته، ولما بلغ السن اللازمة أدخل المدرسة) (1) حياته الدراسية:

أ- دراسته في مصر: ((دنحل شوقي المدر سة وهو في الرابعة من عمر هكمر سة الشيخ صالم فحفظ قدر
 أظهر فيها نبوغا واضحا ((كوفئ عليه بإعفائه من مصروفات المدرسة، وانكب على دواوين فحول الشُعراء حفظا واستظهارا، فبدأ الشعر هيري على لسانه، وأتم دراسته الثانوية بنغس المدر سة، وهز في الخامسة عشر من عمره وغلى الرغم من صغر سنه التحق بمدر سة الحقوق سنة 1300 هـــ 1883م
 تخرج أحمد شوقي والتحق بقصر الخديوي توفيق الذي ضمه إلى معيته ثح ما لبث أن أرسله على نفقته *








 3) المر تح نـدنه، ص 309.

الحاصة للدراسة خارج الوطن. "وهِذا تخر ج أمدم شوقي على التعليم المدني الآخذ بالمنحني الأوروبي، بلا من التعليم الأزهري الآخذ، بالمنحى الديني، متقنا ثلاث الغات: العربية اليّ ثقفها على معلمه الشيخ: عمد البسيورين البيياني، و اللغة الفرنسية اليت لقنها بعد التحاقه بقسم الترجم، واستفاد منها في
 ب- دراسته في أوربا: قام الخديوي توفيق بإر سال أحما شوقي على نفقته إل فر نسا لمراسة الخقوق والآداب ((بكامعة مونبليه سنة 1987، حيث مكث هِا أربع سنوات ، سنتين منها لدراسة الُقانون في مونبليه وسنتين قضاها في باريس لاستكمال دراسته حتى حصل على إجازة الحقوق سنة 1309
هــ/ 1891م)().

يقول "عمد الحفاجي " مكث في منبليه سنتين، زلر أثناءها إبلتلرا، وبعد السنين قصد الجز ائر للاستشفاء من داء أحابه، ثم أكمل سنته الثالثة للحقوق في باريس، ونال الإجازة ونالل الإِجازة فيها، بقى يتفقد متاحف باريس و آثارها ومعالم حضارثا حما حت أتم سنته الرابعة". يتحدنث "أملد زكي "عن شوقي لدى دخوله عام 1885م ! إلى مدر سة المقوق فيصفه قائلا: ((كان من جهلة الوافـدين عام 1885م، فیى غيف، هزيل ضئيل فصير القامة، وسيم الطلعة تقر يبا فتى بعيون متألقة ، لككنها متنقلة كثيرا فإذا نظر إلى الأرض دقيقة واحدة فالسماء منه دقائق متهادية وإذا تلفت هوب اليمين فما ذاك إلا ليرمي بيصرد نحو الشمال، وهو مع هذه الحر كات المتتابعة المُتافرة، هادئ ساكن، وادع كأثما يتحدث بنغسه، أو يتلاغغ مع عالم من الأرواح ما كان يلابسنا فيما نأخل فيه من اللهو والمز اح ولا يتهافت معنا على تلقف الكرة بعد الفراغ من تناول الغداء، أُو حينما يتنفس - الصعداء لإنهاء مو اقيت الدر اسمة) ()

وطيلة المدة اليّ بقي فيها خارج الوطن طلب منه الخديوي الاطلالع على ثقافات وفنون فرنسا وفي طريق، عودته قام بيولة واسعة في عواصم أوربا موفدا من الخلديوي لتمثيل مصر في المؤترات ((ومن أهم المؤترات التي شارك فيها "مؤتر جينيف" وهو مؤتر المستشر قين أقيم سنة 1894م، فسافر إليها وأنشد

هناكُ همزتيه الشهيرة، التي روى فيها تاريخ مصر منذ القّديم إل عهد المنديوي عباس)(1).. و التي
همت الفلك وإحتواها الفلك * و حداها بكن تُعل الرجاءُ*

- وقد فلل من ينابيع الخضارة الغربية ما فل و إطلع على آداهِا و لاسيما الفُرنسي، وبخاصة
شعر "هوجر" و"لا ما رتين" وموسيه- .(2)

عودته إلى مصر: لما عاد شوقي إلى مصر,... كان المديوي توفيق قد وافته المنية وولي مكانه الخديوي عباس حلمي، ((الذي شمله برعايته وجعله شاعره الخاص وعينه بقسم الكتر جمة في القصر، و كانت علاقته بالخديوي تزداد توثقا، الذذي رأى في شعره عونا له في صراعه مع الانجليز فقر به إليه، فانقطع شوقي إلى مولاه وإلى نظم الشعر في مدحه، وأصبح ذا حظوة كبيرة في البالاط وارتفعت متزلته ونال ثروة و جاها عظيما، فاتخذ ندوة يجتمع فيها القوم عليه وأحبحت داره التيت لقبت "بكرمة ابن هانئ" عطط آمال الناس (3) والشعر اء وذوي الحاجات، وظل يتدرج في المناصب حتى وصل إلى أسماها) يقول" أممد الإسكندري": ((زلقد رأيت أن أكبر منصب سما إليه شوقي في معية الخديوي هو رياسة القلم الإفر بجي، على أن نفوذه وسلطانه قد تجاوز شأن هذا المنصب إلم حد بعيد، فلقد نال من المظوة عند ولي الأمر ها لم ينله من قبل أحد فكانت داره كرمة "ابن هانئ" مثابة مقصد لطلاب الماجات ومورد المستشفعين من كل ناحية، صغار الناس و كبارهم في هنا متزلة سواء، فلقد كانت
 وبعد وفاة "توفيق" قربه إليه "المخديوي عباس" وجعله شاعره المغرب في بجلسه ورفيقه في

رحالاته.
أصدرا "أمحد شوقي" الجزء الأول من الشوقيات، الذي يممل تاريخ سنة 1898م وتاريخ
صدور ره المقيقي عام 1890م.

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 4) المرحم نفسه، ص } 609 .
\end{aligned}
$$

نفيه: زار الخديوي عباس حلمي الأستائة سنة 1914 م و كان يكيل إلى الدولة العثمانية ميلا بارزا وفي هذه الأنتاء زاره "شوقي" على إثر جرح أصابه هناكُ ، وحدث أن اشتعلت الحرب العالية الأولى، فأعلنت ابكلترا حلع "الخديوي عباس" لصلته بتر كية، وعينت مكانه السالطان "حسين كامل"،ورأنذرت
 مكث فيها فترة من الزّزن تضاها شوقي فِّ تعلم لغتهم وقراءة الكتب وزيارة آثار المسلمين وحضارتمّم الأندلسية ${ }^{\text {(1) }}$

العودة من المنفى: عند انتهاء الخرب وعودة السلام إلم العالم سنة 1919م أذن للشُاعر بالعودة إلم الوطن ((ناستقبله الشعب استقبالا رائعا، واحتشد الآلاف لتحيته وكان على الم رأس مستتقبليه الشاءر
 ((فسار ع إل التكيف واللى التعديل من موضوعاته الشُعرية والاستيحاء منا استجد من شؤون سياسية

 صدور أبنائه، من آمال.





العربية وغير العر يية، ليجد الـفاوة والإكر ام والثتجيل أينما حلى))(5).

1 ) المريع السابت، ص 281. لتو سع: ينظر:




 5) الشنامي يكي، "مو سوعة شعراء العر ب، ص 6.
تزو ج شوقي من إمر أة مصر ية غنية ورزق منها بثلالة أولاد هم: علي وحسين وأمينة(1.).

ويمكن تقسيم حياة شوقي إلى ثلاث مراحل تثثلت يف الفترات التي قضشاها في أوربا، و المر حلة الأولى وتثل بتر بة البعثة العلمية (1887) و المر حلة الثانية بحر بة المنفى (1915) و المر حلة الثالثة وهي جُربة السفر الحر (أو آنر حياته). مبايعة شوقي إمارة الشعر: أصبح شوقي بعد عودته من المنفى شاعر الأمة المصرية والعر بية، المعبر عن قضاياها فلا تفوته مناسبة سواء كانت وطنية أم عر بية إلا و كان أول المشار كين فيها بقلمه وبشعر ه، فحمدلت له مصر والعرب هذه الخصال المميدة ((واستحق هنذا أن يقام له احتغال في دلر الأوبرا الملكية لتكريكه سنة 1927م، وفي العام نفسه أعاد طبع ديوانه "الشوقيات" اشترك في الحفل رجال من مصر والأقطار العر بية في العلم والأدب برعاية الملك فؤ اد الأول)) (2) وبايعوه على إمارة الشعر، وتحت المبايعة على لسان شاعر النيل حافظ إبر اهيم وباسم جميع الحاضر ين والذي قال خحلاله بمموعة من الأبيات:
أعيدي على الأمــــ ع ما غر دت به
"ولقد عالج أممد شوقي ألوانا من النثر، وضروبا من الشعر لا تكاد غصىى، وكان في طليعة
البجدين الندين أعادوا الثقة إل اللغة العر بية، وكذبوا القائلين بعجز الشعر العربي عن استيعاب بعض الفنون كالحر افة و الاقصوصة المسر حية، وبذلك أدى شوقي خلدمة أدبية و وطنية يسجله له تاريخ (4)"الأدب العربي الحديث، بكثير من التقدير و الإعجاب و

و كانت هنه المبايعة حافزا الشوقي على الإنتاج الذي يليق هِا، والخافظة على مستوى شعري
معين، ومعالجة موضوعات مستحدثة في الشعر العربي المعاصر كالمسر حية والأمثال الخر افية والشعر المعد
للأطفال.

3 ) www.marefah.com
4) كطوي نوزي. أمد شوقي شاعر الوطنية والمسرح و التاريخ، ص 25.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) كحال بوعلي. أمد شوقي دراسة في هياتها وشعره، ص17. } 17 . \\
& \text { 2) الزيات أمهد حسن : تاريخ الأدب البربي، ص } 369 .
\end{aligned}
$$

لكن الإمارة زادت خصومه من النقاد، أمثال عباس محود العقاد وإبراهيم عبد القادز المازي زطه حسين، وميخائيل نعيمة ،ما دفعه إلم العناية بشعره، لإحداث أصلاء كبيرة فيه واللني م يغته ظرف فيه بجال للكالام عنه، فلا غرابة إذ قال:
((كان شعري الغناء في فرح حتش الشرق، و كان العزاء في أحز انه)(1).

وفـــاة شوقي:
ظل شوقي یل تقدير النّاس وموضع إعجاهم، ومهبط الوحي والإلهام وموضع الإكبار والاٍكرام، ومازال يتابع نشاطه لاسيما يف المسر حيات.
أخخذ "شوقي" يتعرض لنوبات مرض ألزهته الفراش لعدة هرات، ولكنه واصل تأليفه، إذا كان
آنر مشروع ع في صدد ابكازه هو تأليف المسر حيات الشعر ية ولكن سرعان ما لا زمه المرض.
((حت فاجأه الموت في ليلة 13 من جمادى الثانية 1348هـ هـ الموافق لـــ: 14 أكتوبر
1932م فكان ذلك حدثا ضج به الشرق)) (2) قيل أن شوقي كان يخشى الموت ويغزع منه شديد الفزع، و كان يخاف ركوب الطائرة ويرفض وضع ربطة العنق لأها تذ كره بالمشنقة و كان ينتطر طويلا قبل أن يقرر عبور الشارع لأنه كان يشعر أن سيارة ستصدمه في يوم من الأيامه وقــ حصل أن تُققت نبو sته وصدمته سيارة في لبنان وهو جالس في سيارته ونجا من الموت بأعجو بة كما كان يخاف المرض ولا يرى صيفا ولا شتاء إلا مرتديً ملابسه الكاملة وكان يرتدي ملابس صوفية في الشتاء والصبيف على السواء، ((أقامت له وزارة المعارف وطائفة من أعيان الفضل والأدب حفلة تأبين بدار الأوبرا الملكية دعيت إليها أقطاب العلم والأدب في الأقطار العر بية ورعاها الملك بنائب عنه، عندما أحس شوقي بدنو أجله كتب وصية جاء فيها: ولا تلقو' الصخخور على قبري ألم يكن هما فِ الحياة هملته . فأمله بعد الموت صخر اعلى صخر)()

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) الاسكندري أمد ، أهمد أمين الفضل فُ تاريخ الأدب العربي، ص } 621 . \\
& \text { 2) الزيات أمد حسن ، ، الريخ الأدب العربي، ص } 370 .
\end{aligned}
$$

كما أوصى "شوقي" ذو يم بأن يكتبوا على ضريكه بيتان من الشعر من قصيدته المشهورة "فـج

$$
\begin{aligned}
& \text { البردة" وهي في مدح النبي (ص): } \\
& \text { يا أحمد المير لي جاه بتسميتي * و كيف لايتسامي بالر سول سمي؟¹) } \\
& \text { إن جل ذني عن الغفران لم أمل * * في الله يجعلي في خير معتصم (2) } \\
& \text { صفات شوقي وأخلاقة: }
\end{aligned}
$$

كان شوقي ذكيا وافر الذكاء، حييً' لا يتبسط في المديث إلا إذا خلا له وجه صديق أو صديقين، ولعل بعض ما همله على هذا أن طلاقة لسانه لا تكافئ فصاحة قلمه ولا توالي مطالب عقله، يكره الدخول في زمة النّاس، وينغر من شهود الحفل الجمامع، إلا أن ينقبض في ركن من ملهى أو ملعب، وادع النفس هادئ السعي، لا تراه يعنف، وقل أن يستفزه الغضب، عطوف شديد العطف،
 ومن أوجع ما شكا به هذين البيتين قالمما وهو في منغاه: أحر ام على بلابله الدوح حـ

وقال أيخا:
((وطني لو شفلت بالخلد عنه
ونقد كان شوقي شديد الإمعان باله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ولكن
على شدة إمانه هذ، إلا أذه كان في شُبابه مستهتر ! بلذائذ الندنيا مسرفا في الإصابة مما يطيب منها)) (4.
ثقافة شوقي و حصاد شعره وأدبه:
أتاحت الأسفار لشوقي ثقافة عامة لا تتاح لمن يكتفي بالدراسة والمطالعة، وأتاحت له البيئة
الأر ستقر اطية اليت عاش في أوساطها لا يتأتي لابن الشعب، ومر من هذه وتلك بمحاولات وتحارب
ظهرت في أوصافه(5).

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) شوقي أمهد ، الشوقيات ج1، ص 199، ب8 } \\
& \text { 2 ( ) ( }
\end{aligned}
$$



5) الفانوري حنا: تاريخ الأدب العريب، ص 232.

فيكاد النقاد يممعون على أن شوقي كان تعو يضا عادلا عن عشرة قرون خلت من تاريخ العرب بعد المتني لم يظهر فيها شاعر موهوب يصل ما انتقع من وحي الشعر ويمدد ما اندرس من هنج الالعرب)

## شوقي شاعر الشرق وأمير الشعراء:

بأ شوقي في قرض الشعر صغير| ((رلقد كان في صلر شبابه كلما قرض قصيدة، أو نظم مقطوعة من الشنعر عرضها على إسماعيل باشا صبري، وكان يعالِ معه ما عسى أن يقع عن قلق في اللفظ، أو الخراف في المعن أو نشوز على مواقع الخمال)() (2)
((كان شوقي ينقل شعره عن طبع دقيق، وحس صادق، وذوق سليم وروح قو ية، فجاء شعره
فخم اللفظ متلاحم النسج عككم الصياغة، دسم الماني، غير متتفل باغحسنات والز خارف اللفظية، عكمم السبكك، لا يشو به ضعف ولا لغو ولا قلق، فشعر شوقي يمثل بكق طور الانتقال في تاريخ الأدب العربي


وهو شاعر بحلد في أغر اض الشعر وفي أنواعه وفي معانيه وفي أفكاره وصوره وأخيلته، وإن كان
عحافظا فيما عدا ذلك.
((ترك شو قي ديوانا شعريا ضخما يعر ف "بالشوقيات" يقع في أربعة أَجزاء طبع أول مرة في
حياته سنة 1924، يكوي تسعة آلاف بيت من الشعر، ثم أعاد طبعه ثانية بعد أن حذف منه حوالي الثلثين، وبعل وفاته أعيد طبع اللديوان كاملا من جديد في أربعة أجزاء فظم العديد سن القُصائد والمقطوعات الششعرية ذات الأغراض المختلفة، كشعر الأطفال، والأمثال والحرافة، والأجزاء الأربعة في الغالب بجلدان اثنان:

الجزء الأول سنة 1925م في السياسة والتاريخ أما الجزء الثاين فسنة 1930م في الوصف، أما
الثلالث ففي المر اثي سنة 1936م، أما الرابع اللذي طبع بعد وفاته ففي السياسة والتاريخ والاجتماع، وفيه بعض الخصوصيات والحكايات والأمثال، وشعر الأطفال، وشعر الصبا والخحوبيات وهي الشعر

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ) أمد الزيات حسن ، تاريخ الأدب العربي، ص } 370 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3) المرتع نساس، ص } 309 .
\end{aligned}
$$

النذي دار بينه وبين صديته الدكتور "عجوب ثابت")(1) وقد مهل شوقي للنجزء الأول من النديوان .مقدمة في الشعر والشُعراء.

## شعره بين القديع والجديد:

أمحل شوقي شاعر غضرم، عان حياته مناصفة بين القرن 19 و20، و كان شعرد من ثم
غضرما، فهو م يستطع التخلص من أحوال البيئة المصرية ومن مشيئة الحديوي، وإن كان يعرف أصالا. ((و كان رمه اللّ واسع الاطالع على الأدب العربي شعره ونثره معجبا بالمتبي، وإن حاول أحيانا التشبه به والتعاظم عليه، ولقد شاء أمير الشعر|ء أن يكون شأى شاعر العرب الأك أكبر في عصره، وأن يصبح ديوانه كديوان المتبي، لذلك أخنا الكثير منز القديه، وعارض قصائل لمشاهير الشعراء عند العرب
 في هذه الم حلة بقدرته على ماكاة الأقدميز في المديح، والفخر والرثاء واستعمال السجع في النثر والشعر والاتكاء على المناسبات في استيحاء الموضوعات، وتقدير المعاني الأخلاقية والاجتماعية، حتى ييلنو هـا كأنه واحد من شعراء العصر العباسي.
أما ما نلاحظه في مقدمة لديو انه في الجزء الأول منه ((فقد وضع فصلا نقدي يكوي انقالابا في مفهوم الشعر ،فهو يخلص بعد تحدثه عن فحول الشعراء ومذاهبهم وتبرئهم من إنز الل الشعر متزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره إل القول: (هنا يسأل سائل ما بالك تنهى عن خلق وتأتي مثله،؟ فأجيب: إي قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما أعلمه اليوم، ولا أجد أمامي غير دواو ين للموتى، لا مظهر للشعر فيها وقصائل للأحياء، يكذون فيها حذو القدماء...)، وقد أخلذت أيضا عن شعراء مغمورين لكنه أقر ب ما يكون إلى البحتري حتى ليصح ألن نسميه بكتري العصر، من حيث اعتمادد على العاطفة بالدر جة الأولى، ومن حيث ديباجة شعره ورقة ألفاظه وعذو بة موسيقاه)( )
 الإطلاق ودار جـدل والسع حول تضية التقليد و التجاديد يـ شعره فظهر فريقان من النقاد: أحدها يناصره ويدافع عن ابتاهه الفين، والآخر يتحامل على مظاهر التقليد يف شعره ولكن أممد شوقي ما كان

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ا الشامي يكي: موسوعة شعراء العرب، ص } 7 .
\end{aligned}
$$

يشير كل حدا الجدل و الخلالف لو لم يكن لشُعره هذا التأثير الكبير في الفئات المختلفة للمجتمع العربي لا تضمنها من تجاوب من الأحداث الجسام التي عصفت ببلده مصر في فترة تيزت بالتكالب الاستعماري على البلدان العُربية و الإسلاهية"(1).

1) كحالْ بوعلي: أهمد شوقي در'سة في حياته وشعر ه، غلاف الكناب.


جاء قِ مادة (ج.م.ن) في المعاجم العربية؛ إذ ورد في "لسان العرب"، الجملة واحدة الجّملى، ومعناها

 تعالى:




 2- الجمملة في الاصططلاح عند القدماء: أ- الجملة عند النحاة واللغويــين:

يالاحظ المتصفح لتراث العرب بمن النحو يــين أن مصطلح "الككام" يـل على الجملة. "فسيبويه (ت 180 هـ): مُ يوظف مصطلح الجملة، بل استعمل مصطلح الكلام للدلالة على منهومها؛ هنا باب الاستقامة من الكالام والإحالة فمنه مستقيم حسن وحكال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح. وما هو مالل كذب، ويمثل لنلك بكا يلي: الحسن فقولك أتيت أمس وسآتيك غدا، وأما الخال فإنك تنقض أول كالامك بآخره فتقول: أنتيك غدا و سآتيك أمس (6)

$$
\begin{aligned}
& \text { 2)"الصـرـر نـنـ، ، ص } 205 .
\end{aligned}
$$




$$
\text { 4) العجم (الر سيط، ،ص } 136 .
$$











كما استعمل مصطلح الككلام في أبواب ومواضع عدّة في كتابه "الكتاب" أما "المبرد" (ت 285 هــ) فهو أول من استعمل مصطلح الجملة، أثناء حديثه عن "ما" فقال: >> أما
 جهمة عن جملة فاستوى ماله سبب وما لا سبب له ها (1) . كما استخدم مصطلح الجملة أيضا في سياق حديثة عن الفاعل 》 إنما كان رفعا لأنه مو والفعل جملة يكسن


وفي موضع آخر يستعمل مصطاح الككلام للدلالة على الجمهة فقال: > فإن قلت: ما زيد منطلقا عمرو
إليه، أو ما زيد منطلقا رجل يببه، أو نز ذلك من الرواجع إلبه صح الككلام وصح معناه< (3) .

وقد استعمل "المبرد" مصطلح الككلام والككلم وخلط بينهما.فني تعريفه للكالام قال :> الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء فعنى لا يخلو الككلام عربيا كان أو أعجميا...." (4).

أمّا "الزجاجي" (ت 337 هــ) فنجده قد استعمل هصطلح الكالام وابجملة للدلالة على مغهومه
 أو هملة: وإلّا كان ذكره له لغوا وهدرا غير مفيد و كذلك الحرف «" (5) . كما سّمي مصنفاته باسم "كتاب الجمل للز جاج".
أما "ابن جني" (ت 392 هــ) قال: >أما الكالام فكل لفظ مستقل بنغسه مفيد لمعناه، وهو الذي

في حين بند "الزخخشري": (ت538هـــ) يعرّف الجملة وفق مطابقته لما بصصطلح الكالام القائمة على علاقة الإسناد، فيقول: 》» هو المر كب من كلمتين أسندت إحداهها إل الأنخرى، وهذا لا يتأين إلاّ في السمين أو
فِّ فعل واسم ويسمى الجملة"، (8).

* الصّ: السابن: ينظ::ج1/ص112،11،60، 158، 199، 213. چ3/ص122، 123، 141، 143، 167، 177، 203، 265،

4) الالصبر نسه، ع ع1،ص3.

$$
\text { 7) الصدر نغسه ، ع1،ص } 17 .
$$

فالكلام والجملة ،إذن، مصطلحان يؤديان معنى الإفادة المستقلة الذاتية.

و"ابن يعيش" (ت 643هــ) يوظف مصطلحي الكالام والجملة في توله: >> الكاملام عبارة عن البمل

 الجملة عصصطلح الكالام م

أمّا "ابن ماللف"(ت 672 هـ) فقد استعمل مصطلح الكالام للدلالة على الجملة و أشار إلى ذلك في كتابه " تسهيلل الفو ائد و تكميل المقاصد" (372)

و بند " (بن عقيل "(ت769 هــ) في شر حه لألفية "ابن مالنك يعّبر عن الجملة بالكالام في قوله :
》 هو اللفظ المفيد فائدة يمسن السكوت عليها ... و لا يتر كب الككام إلا من المين نو :"زيد قائم" ، أو من فعل و اسم "كقام زيد"<< (4)

و تحديد أنو اعها ، قال: 》> الكالام هو التول المفيد بالقصد ، و المر اد بالمفيد : ها دل على معنى يمسن السكوت

 و هذا تكون الجملة أعم منـ الكّاّم فهي ليست مرادفة له ، لأنما تؤدي الإفادة حتما . كما قسم الجملة إلى صغرى و كبرى ، و البملة الكبرى إلى ذات الوجهه و ذات الوجهين ب-الجملة عند البلاغيين القدماء :


 تحصل به الفائدة فلو قلت: " زيد "و سكت ، فلم تذكر اسما آخر و لا فعلا و لا كان منويا في النّفس معلوما

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) الالصـر السابت ، ج1 ، ،888. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) ابن مشاء .مغين المبيب ، ع2،ص } 374
\end{aligned}
$$



و يقول أيضا :> ...و ثبت أن المفهوم مكحموع الكّلم معنى واحد لا عدة معالي ، و هو إنباتك زيدا فاعلا
 على ضوء ما سبق غنلص إلى :
-تتفت الجملة من حيث مدلولما اللغوي و الاصطلاحي في نتطتين هما :
 ب)-الجمل مصطلح كالامي الحم
 - عبّر النحاة و البلاغيون القدامى عن الجملة بكصطلح الككامر و جعلوها و وجهين لعملة واحادة . - يعد" ابن هشام " أول من فرق بين مصطلح الكالام و المدلة ، مؤ كدا أن الككلام أخصص منها لأن شرطه الإفادة أما الجملة فهي أعمّ منه . - التر كيب الإسنادي في أبسط صوره (المسند و المسند إليه) سمي الككلام و الجملة ، و هذه الألخيرة ألثمل من

$$
\begin{aligned}
& \text { الجملة عند اللغو يين الهدثين (العرب /الغرب): } \\
& \text { الجملة عند اللغويين العرب الخدثين : }
\end{aligned}
$$


القدامى
يقول أحدهم أن الككلام أو الجملة هو ما تر كب من كلمتين أو أكثر، و له معنى مفيد مستقل و يقر أن الجملة

 لنذلك لا تسمى كاماما و جملة (4).


 3) الصـار نغس، ،ص46 46





و بكده يطابق بين الككلام و المحلة، و يؤ كد على أن يكون اللجملة كيانا مستقلا معنويا ، فإذا كان المر كب




 تاهة، لا يصح الإكتفاء هِا و السكوت عليهاه (3). فابلمدلة عنده هي التّي تعبّر عن أبسط الصور النّهنية التامة التيت يتم السكوت عليها .
في حين بخد " محمد ابراهيم عبادة " يعرّف الجملة بقوله: 》 ليس اللجملة تعريف متقق عليه عند

 المفردات أو الميئات التر كيبية دون علاثق ترابطية تسري في عناصرها، و هي علاقة الإسناد و علاقة التقييد

$$
.^{(4)} \ll \ldots
$$


 المفيد فائدة يمسن السكوت عليها، و هذا التعر يف الدقيق الندي ير كز على السكوت كعنصر يفصل بين اليمدل



$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيروت .ط1986،1 ، ص ص 23-24 } \\
& \text { 7? المري نغسه، ، ص } 24
\end{aligned}
$$

و أما الدكتور أتمد المنو كل : فيعرّف الجملة بتعريف المناطقة فيقول : ٪ يمثل في النحو الوظيفي




و لنمثل ذلك بالمملة (2) التي تؤول همليا إلى البنية :


و يضيف قائلا :> يتم اشتقاق الجملة حسب النحو آلوظَيفيل عبر بناء ثلاث بنيات رئيسية : (بنية حملية)

و بخد الدكتور "عبد القادر الفاسي الفهري" يقول :

 أحيانا . إلّا أنّ تغيرات الرتبة في اللغة الواحدة، أو فيَ اللغات المختلفة، ليست اعتباطية أو غير محددة، بل هناك الـو ما يدل على وجو د قيود على ر تب المكونات الككبى داشل الجمل (من فعل وفاعل ومغعول..)، أو رتب
 فابلجملة عنده تأليف بين الو حدات اللغوية الصغر ى (الكلمات ) ، و تخضع هذه العملية إلى قضية الرتبة كأن

بنـد في اللغة العر بية رتبة الفعل تسبت رتبة الفاعل و رتبة المفعر ل ، و هنا في الجملة الفعلية.

 هنهومـا" (4)
 ص ص

 و توبقال لنـنر الدأر البيضاء ، 1985، ص 103.



## على ضوء ما سبق نخلص إلى ما يلي :

لقد عبّر النحاة عن الجملة بالمصطلاحين أو المُفوومين : المبتدأ و الخبر أمّا البالاغيون فجعلوا الجملة تقوم على
المسند و المسند إليه ، في حين بند المناطقة حدّدوها بالموضو ع و المهول .

الجملة عند اللغويين الغرييين :
 بأفكار و قضايا (1) ، حيت عين اللنويو ن بتحليل الككام و حادووا وظيفة التحليل النحوي للجمالة . و قد استعمل اللغو يون الحلثون هنصطلح الحملة و الكالام أيضا، فنههم :

يين أجززاء من الكالام ربطا وظيفيا> (2).

أمّا بلومفيلل" (BLOMFILD) : قال > إنّها الصيغة اللسانية المستقلة بيث تؤدي وظيثتها دون

 و بند اندري مارتيني (ANDRE MARTINET) يعرّف ابلملة بقوله : >إنّ الجملة هي الملفوظ
 أما زاليق هاريز (Z.HRRIS )فيقول :» الكالام هو هقطع من التككم الني يقوم به شخص واحد

> بيث قبله و بعده يو جد سكوت (من قبل الشخصر )> (5).
, فيعرّ فها بقوله : > سأعتبر منذ الآن اللغة بُموعــة


$$
\text { 2) لر حي نغسه، ص } 152 .
$$



 .72



4ndre Martinet .Eléments De linguistique Générale .P 131. 4 . 1 .













واحد إلى درجة أن أحدهم ذهب إلى أنه: "يوجد حوالي مائيت تعريف للجملة و كلها ختلفة" (2).
5/ الجملة الحبرية :
ينقسم الكلام إلى قسمين : خبر و إنشاء .
فالخبر هو كالا م يممل فائدة للسامع و يصح أن يقال لقائله إنّه صادق أو كاذب . -بغض النظر عن قائله -


 مستقبل أو دائم ، نحو (قام زيد ) و (يقوم زين) و (قائم زيد) ، ثم يكون واجبا و جائزا و مُتتعا ، فالواجب
 أمّا الإنشاء فهو ذلك الكلام الذي يكمل طلب حدوت فعل أو في عنه أو استفهام أي إنشاء طبي ، إضافة: إلى الإنشاء غير الطلبي كما لا يصح أن يوصف هذا الككام بالصدق أو الكذذب .

6/ الجملة البسيطة :

من مسند و مسند إليه كليهما كلمة واحدة أو يتعددان بأدوات تعطف أحد العناصر على الآخر (4) و يعرْنها الد كتور "عمد إبر اهيم عبادة": > هي النكونة من مر كب إسنادي واحد يؤدي فكرة مستقلة سواء
 ويقال الجملة البسيطة ، الجملة المر كبة التي تقوم على أكثر من عملية إسنادية.
 ص17.


 5) كبادة، ايراهيمبر عمد. الجملة العر بية ، ص 153

اللغوي ، و هذا الاخختلاف دليل على ديناميكية الخر كة الفكر ية اليت جعلت من البنية اللغوية لا تمثل مذها
 و "بلومفيلد" "Bloomfield " مؤسس الحر كة "البنيوية الأمريكية" و "الحر كة الفونولوجية "، و أهحاب
 و " تشومسكي" "N.Chomsky " صاحب النحو التوليدي ، و هذا ما عرف عنده فيما بعد بنظرية القواعد التوليدية التحو يلية " Grammaire Générative Transformationnelle"و التي كانت رد فعل على الالثكاه
"التوزيعي "Distributionnalisme"
انطلق تشومسكي في دراسته اللغوية من رؤية نقدية جديدة اتجاه النحو التقليدي(3)، من جهة، ومن جهة أخرى أعطى منظررا نقديا للغويات البنيوية .
إنّ مذهب "تشومسكي " أرسى دعائمه في السنو ات الأنخيرة ابتداء من أوّل دراسة أنها أظهر ها في النحو
 وثبة ذات طابع كيفي، حيث تكلفت بنتل " علم اللغنة" من الجانب التصنيفي و الوصفي -الذي يستند أساسا
 ما لبث أن تغير تغيرا أساسيا ...حين عاد اللغويون إلى اعتبار العقل الإنساني مصدرا ضروريا من مصادر الدرس اللنوي ، وظهر منهج جديد لا يز الن يتطر ر كل يو مو و هو ما يعر ف الآن" بالمنهج التحويلي> (5) .

* لتو سع بنظر :
- N. chomsky. 3 modéles de dexription du longages traduit par : m. gross bidier larousse.

1968, $p: 51, p 73$.

- Dubois. éléments de linguistique anglaise, 1970. pp : 172, 173.
-Nique, Christian . Introduction Méthodique à la Grammaire Générative .ED : Armond Colin , Paris ,1974 P34.
-Ducrot, Oswald et Todorov, Tzvetan. Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage.ED :du seuil Paris 1972, P293.
-Fuchs, Catherine et le Goffic , Pierre .Initiation aux problème des linguistiques
Contemporaines .tr:Moncef Achour. P.P38-39,P42.

La structure (Grammaire à états finis




فمنهج " تشرمسكي" علمي بر, ر م موضوعي تيكن من تحليل مكونات اللغة في ضوء فرضبات واضحة وأعطى تعميما لنظر يته يف البّى اللغوية و مُ يمصرها في لغة معيّنة ، بل إنّها تصلح بأن تطبق على قواعد اللغات و وف عام 1958 ناقش " تشومسكي مغاهيمه الجديدة -مناقشة حادة- في مؤتر تكساس للألسنين (1) . و نرى بأنّه يمب أن نتتاول المفاهيم التالية :

القواعد، التوليد و التحويل كتوطئة للحديث عن مبادئ النظرية اللغوية لـــ" تشومسكي" و بنية البملة في ضوء المنهج التوليدي التحويلي

## 1-مفهوم القواعد عند تشومسكي :


المتكلم من إنتاج جمل لغته من حيث عددها و عدد عناصرها.

و حاول " تشومسكي "حصر معرفة المتكلم بقواعد لغته الضمنية ، فربط ماهية القواعد بالعقل الداخلي والمنطق، حيث اعتمد النحو التقعيدي لفــم وإدراكا القيمة الحقيقية للصياغة (Formulation) باعتبار أن النحو


 نظاما له جملة من القو انين كتتم بضبطه أي بضبط نظام البنية الداخلي إنّ القواعد تتحكم في صياغة الكالام لأنّ الأصول اليت تحكم تر كيب أي لغة، هي عبارة عن قواعد محددة
 حيث ختتار كل لغة العناصر الأساسية بلمهازها التنظيمي و هِذا فكل لغة تملك قواعد شاصة هـا.
و تُدف القو اعد اللغو ية عند " تشومسكي" إلى :

أ-تمييز الجمل النحوية الصحيحة ، مكعنى وضع نظرية للجملة القواعدية /لأصولية ، أمّا الانخر افات عن القاعدة
النحو ية الصحيحة توضع يين يدي عالم النفس (5).
ب-تييز العلاقات الر كنية لنجملة أي العلاقات بين أر كان / عناصر الجملة . ج-التمييز الصحيح لأنواع الكلمات نويا.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) ز ككريا، ميشال. الألسينية النوليدية و التحو يلية و قواعد اللفغة العر بية ، ص } 12
\end{aligned}
$$

3) بياجيه: جان .للنيوية . نر : عارف منيمنة و بشير أو بري . بيروت ، باريس : منشوزات عوينات . 1982 ، ص63 63
*مرتاض عبد المليل. بفاهيم لسانية دي سوسورية. البزائر . دال الغرب بلننشر و التوزيع. ط1. 2005، ص 35.
4) نيونز، جون ، نظرية تشومسكي اللغوية، ص 24

د-وصف بنية الجمل اللاذفائية النابتة عن ابجملة الأصولية الصحيحة ( Phrase Grammaticale) النظر عن سبب اختيارها من بين الجمل .إنّ قو اعد أية لغة هي بالضرورة وصف مثالي للقدر ة اللغوية لأبناء هذه اللغنة(2) وإن فرضية القواعد لدى "تشو مسكي" ومن فـج سبيله، ربّع إلى أوجه الشبه القائمة بين ختخلف
 هـ--ر أخيرا، فإنّ القواعد هدف إلى الوصف اليمّد للشكل الصوتي للجملة .

2-مفهوم النوليد و النحو النوليدي :
أ- النوليد لغة: منسوب إلى كلمة توليد: قبالي، متعلق بالتوليد و القاببلة من تولد: نتّا(4) إنّ التوليد عملية اشتقاقية ؛اشتقاق الأشياء بعضها من بعض و بذا يكتل تولد الأشياء الطليعة فهذه العملية هي
|(5) (5) و و اندمأج مستمر

ب- التوليد إصطلاحا: إن النحو يمب أن يولد كل الجمل الصحيحة نَويا للغة فقط، ثم إن التوليد يعين أن نتنبأ مما يمكن أن يكون جمال في اللغة إذا، فالنحو يمب أن (يولد)و (يكد)ه (يتنبأ) بالجمل. إنّ التوليد عند " تشومسكي" مفهوم جايد اهتم به لتقعيد مبادئ المدرسة التوز يعية. و القاعدة التوليدية هي جزء من جهاز توليد ، "هتم بضبط كل الِمل الختمل وجودها في اللغنة، و الجمل الصحيحة فتط، و هي تتخلا إعادة كتابة وصياغة الجملة -أر كاها -كرفق رموز و عناصر متجددة باستمرار .
 يؤدي إلى عدة اختيارات أخرى. وإن التوليد ليس هو الإنتاج المادي للجمل بل هو القّدرة على التمييز بين ما
هو سليم غويا وغير سليم غويا، وهذا بفضل القدرة الذاتية لقواعد اللغغة(7).

1) Nique, Ch .Introduction Méthodique à la Grammaire Générative .P168, P33










$$
\text { ? الونوي عمد علي: قراهد تُويلية للفة العر بية، دال المريخ السعودية، ط1، 1981، ص } 23 .
$$

إنّ مفهوم النحو التوليدي عند " تشومسكي "، بجموعة من القو اعد تضمن للغة الوضوح لفهم نووها الذي هو
 بالقواعد بمعن استبدال زمن بآخر مثلا أو إضافة ...إلـ. و لتحقيق تام هذا النحو يجب أن يخضع لنشر طين (1): 1-أن النحو يجب أن يولد كل ملفوظات اللغة دون استثناء .
 هذه المعر فة يمكن أن تتر جمـ إلى مصطلح الآلية التوليدية .
و قد عالج " تشومسكي " موضوع " النحو التوليدي" يـ كتابة " التراكيب النحوية " و و في ما كتبه من مقالات في 1955 بعنوان " التر كيب المنطقي للنظرية اللغوية ".فقال : :> إن النحو التوليدي مو الذي يظهر Project أكبر بجموعة معيّنة من الجمل اللامتناهية Infinite ، وهذه البمموعة من الجمل تمثل اللغة التي نر يد در استها ووصغها </ (2)
أما مقومات النحو التوليدي ، فتتجلى في كل من المستوى الصوتِ و المستوى الدلالي إضافة إلم العنصر النظمي الككلي /الشامل للغة (3)
3-مفهوم التحويل و النحو التحويلي :
أ- النحويل لغة: هو النبديل و النقل و التغيير (4).
ينص لفظ التحويل على التغيير و الاستبدال و الانتيار و التأويل، و التحويل في أبسط صورة نقل كلمة
 فهي : التحويل الانمي و التحريل الفعلي، و التحويل الظر في ....إلم (5) لـ ب- بـتر التحويل اصطلالحا:
"Transformationnel générative grammaire " و في هنا يقول " تشومسكي " : >...و إذا طبقنا عملية التحويلات على سلسالات الرموز غير المتناهية غحصل على بيانات مشتقة و يؤلف بحموع هذه التحويلات قو اعد اللغة التوليدية ، قواعد لغو ية باستطاعتها إنشاء روابط بين دلالات اللفظة و اللفظة في تراكيب مُكنة لا متناهية ه> (6).

1) Ducrot, O et Todorov, T. Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage, $P 60$.


2) (CD): النجد التربي لأزل مرة (مرحع سابن).
3) Fuchs,C et Legoffic ,P. Initiation aux problèmes des linguistique Contemporaines.Tr : Moncef A .P P60,61

$$
6 \text { ) بياجيه، حان. البييوية ـ ت : ع عارف مينيمة و بـشير أُو بري ،س 70. }
$$

ونشير إلى أن مفهوم التحويل وليد التفكير التشومسكي، لكنن بند جذوره الأولى في الدراسات الغر بية مرتبطة
باللغويين من أمثال: جسبرّ سن هبوولدت وغير هما(1).

## أ-قاعدة التحويل :

التحويل عند "هاريس" فهو علاقة ثنائية تضم زوجا من الجمل، أي هو علاقة بين بنيتين سطحيتين


القائمة بينها من خالال دراسة عناصرها فقط بل مككنا التحويل من ذلك ، لنأخخذ الجمل التالية :
ج2 ج1- ج1- قالت شوريخ أرانا فرعون "رأنا التاريخ فرعون" (3)

فالتحويل ينص على إمكانية تغيير جملة إلى جملة أخرى، إن الجملة(2) و الجملة ( 3)، جملتان متحولتان من
 نعيد خمير في المكان الذي كان يمثله الاسم كما في (ج4): ج4 -التاريخ أُرانا فرعون إياه.
و يشتر ط في عملية التحويل ضرورة الإبقاء على دلالة المجل عند كل تويل ب-طرق التحويل (4)
1-الإبدال : (أ+ب)

2-التوسيع( أ+ب1)


1 ) Robins : preve histoire de la linguistique de platon a chomsky ; tradiut par :maurci borel, edition du seuil, paris, 1976.
2) Bourbourt et j. p .de sales. Transformtions formelles et theris lingues d'une contre lingistiques de l'unirersité paris, 1972, p44.

$$
\begin{aligned}
& \text { * لتو سِع يُظر: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) شُوقي، الشوقيات، ع1، ص17، ب1. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3-إلحاق السمة : ( ممة س) أ+ب }
\end{aligned}
$$


 4-الجمع : زيادة عنصر أ

 5-الحذف : أث+ب بــ
 مثنال من المدونة : قال شوقي: يف المهد/ يستسقى الحيا/ برجائه * وبقصه تستدفع البأساء(4) 4-أسس النظرية التوليدية التحريلية :
تعنى القواعد التوليدية التحويلية بإمكانية توليد و إنتاج الجمل و تعدادها ، و قد قامت النظرية ${ }^{\text {الللغوية }}$ عند تشو مسكي أساسا على المبادئ التالية :
. Compétence/Performance : ألكفاءة اللغوية و الأداء الكلالمي الماي


واضحة" ... وإن نوأي لغة يفترض أن يكون وصفاً للملكة الذاتية الأصلية للمتكلم السامع المثالي"(5). و إن الملكة اللفو ية خصيصة من خصائص النوع، وعامة في أفر اده ومقصورة عليه في صفاتًا الأساسية، وهي




$$
\begin{aligned}
& \text { 4) د د، ج1، ص1، ص35، ب17. } \\
& \text { * *لتوسع ينظ: }
\end{aligned}
$$


5 ) N.chonsky. Aspects de la théorie syntaxique, traduit par : team cloude milner, édition du seuil 1971, p112

عرفها بقوله: "إن صناعة العر بية إنا هي معرفة قو انين هذه الملكة ومقياسها خاصة، فهو علم بكيفية، لا بنغس كيفيةr(1) أي هي المعر فة الضمنية بقو اعد اللغغة وهي قائمة في ذهن المنكلم. إن الكفاءة الملكة هي القدرة التي تتكون لدى الفرد المتكلم وتمكنه من التعبير عن نفسه، و الإتيان بعدد لاهنائي
 و الأداء الككلامي فهو الابناز و التجسيد المادي لنظام اللغة في أحداث الكالام، فهو إذن خروج الكفاءة اللغنوية من حيز القُوة إل حيز الفعل (3)
يقابلها عند " دي سويسر "اللغة و الكالام ، إذ تعتبر اللغة جزء جوهري يا من اللسان البشر ي بوصغها نتاج اجتماعي ير تبط أساسا باللُكة النطر ية، أي هي مقارة الإنسان على الستعمال اللغة قصطـ التواهـل و

 ب-الإبداعيــــــة:
ركز " تشومسكي " على الإبداعية في اللغنة، أي على مقدرة المتكلـــــ استحداث البململ و الاهتمام بلا انتهائها، يقول : >> النقطة المر كزية التيّ تدور حوها كل الدراسات الـات اللغوية الحالية، إنّما هو المظهر الإبداعي للغة. .إنّ كل الظُواهر لتوحي بأن الْذات المتكلمة تخترع لغتها ...كلما عمدت إلى التعبير عن نغسها ... كل
 و هجذا تكون القدرة الحكالقة في اللغة ميزة بشر ية . والإبداعية نوعان: أ- ابداعية تغير النظام: وعلها التأدية، فكل الإخرافات الإجتماعية النفسية (ضعف الذاكرة، التعب، عدم الإنتباه ...) والتي تتباين من فرد لآخر، فقد تؤدي إلى تغيير في منكة هذا المتكلم.
 النهائي بغضل الطاقة التر ددية لقو اعدهاها (6)

ج-الحدس اللغوي: "L’intuition"

$$
\begin{aligned}
& \text { ط1، 2000، ص } 481 .
\end{aligned}
$$

يرتبط الحمس عند المتكلم معقدرته على تحديد الخمل الأصولية و غير الأصولية بشكل بديهي، كما

 " بصفة أساسية ، الحدس اللغوي العائد إلى متكلم اللغة و الكامن ضمن كفايته اللغوية ، كمادة التحليل
 Structure Profonde /Structure superficielle : د-البنية السطحية و البنية العميقة الالية




 العميـــــق للجملة و تتمثل في القو اعد التي أو جدت التتابع الفونيمي للككلمات فتشكل بني أساسية وفقـ عملية التحويل فتكوّن جمل اللغة . هـــ-الجملة الأصولية النحوية : إنّها الجملة الصحيحة التي تخضع لقواعد اللغة ، فتسمى الجملة القور عدية، و في المقابل توجد الجمدلة
 أو قركا من البنية العميقة /الجملة الأساسية النواة . و يقول "تشو مسكي" :> .. .إنّ مفهوم أصولية الجملة يرتد إلى عال دراسة الكناية اللغوية ، فالأصولية هي عامل من بين عوامل متعلددة تتر ابط لتحديد قبول
 *قطط
"و المقلة تكون نوية في لغة ما إذا كانت جيادة التر كيب، تكون غير كوية إذا إغرفت بطر يقة أو أنرى عن
المبادئ التي تحدد نوية هذه اللغة "(()،






5 ) Framçoise du pois. Elements anglaise syntaxe. Libeoirie la rousse, paris, 1970, p172. 6 ) Chomsky. Structures syntaciques traduit par : michel broudeau. Edition du seuil, paris, 1969, pp $12-15$.

أما الجملة المولة: فهي السلسلة اللغو ية النابية عن تطبيق القواعد التحو يلية الإختيارية من نني، وإستغهام،


يتضمن التيار التوليدي التحويلي النظر يات اللغوية ، و يعد اللغات الطبييعية أنساقا بُردة ، يمكن دراسة بنياها




وعاولة بُر يد بنية صورية مشتر كة بين الأنساق اللغوية.
, للوقوف على دلالة هذه الإنساق يمب دراسة المكونات الأساسية للتر كيب أو البنية /بنية الجملة تصد فهم معناها، و لا يتم ذلك إلاّ إذا تم وصف (لجملة فِ مستوييها الرئيسيين ، المستوى التر كييي المتعلق بالمعجم و القواعد،
 يكيلنا على المستوى الدلالي التأويلي إنّ " تشومسكي قد أهمل المستوى الصوتي ، و الصريفي و اللالالي، في المنوال الأول من دراسته، و ر ركز على المستوى التر كيي نقط " الآنية التر كيبية"و ذلك في كتابة "البنى التر كيية" اللذي صلر عام 1957 م .
 مستويات التحليل (2)، و ذلك ما تضمّنه كتابه " "النظر ية التر كيبية " عام 1965، وفي عام عام 1970 اهتم بالجانب الدلالي أيضا ، وهذا ما عرف عنده بـــ " التأويل الدلالي " . نشير إلى أن " تشومسكي " قد دعا إلى استقالية هستويات تر كيب اللفة، و أن غاية قواعد البنى اللغوية كّدف إلى تحليل الجملة الأصولية Phrase Grammaticale كما يرى أن الحمدو بين المستويين الدلالي و التر كيي غير



 "، أما المكون التر كيي فهو الر ابط بينهما .



1) عماير ة، أمد خليل ، في غو اللينة وتراكيبها، ص66.

$$
\text { 1) الفهري، عبد الثنادر . السّسانيات و اللغة العر بية ،ص } 43 \text {. }
$$

(2) Fuch, C et le Goffic, P .Initiation aux Problèmes des Linguistiques Contemporaines ,PP 54-55.

* إن حر كات الإعراب مثلا تنوم بوظائف فرنوليوجية .


شكل رقم (1) : بنية القو اعد التوليدية التحويلية عند "تشومسكي


# 2-مكونات تركيب الجمملة : 

تتكون بنية القو اعد الثوليدية التحويلية عند "تشومسكي " من مكونات ثلات الما
1- المكون التر كيبي : أساس التوليد : يتكون من :

أ-المكون الأساسي: المتمثل في بمموعة قو اعد البناء، قو اعد إعادة المكتابة و على المو رفامات و دلالتها المعجمية و تقوم قواعد البناء بتوليمد كل مشير ركي؛ و هو ما يعر فـ بالمشجر Arbre لتمثيل ما يقابل القواعد، و يمثل


المشتجر تشير إل مؤلف من مؤلفاهِا ، أما العقدة الأخير ة فتمثل الجانب الصوتي " المُر فيمات". ب-الر كن النحويلي : ييدل المشجر ات بعضها بيعض بواسطة تحويالات تكون إلزامية أُو اختباريه ،دورية أو
غير دورية ، مع مراعاة ترتيب الْتحويلات.

2-2 المكون الفونولوجي : يتميز كل مر كب لغوي بمورفيمات معينة ، تعطي نطقا خاصا ، وهذا ما يعرف
بدراسة الأصوات اللغوية .
3- المكون الدلالي / التأويلي: من أهم النكونات ، فهو يربط الصوت بالمُعن أي (ير بط بين الصوت و و
 3- خصائص الجمهلة عند تشومسكي :
ربط "تشومسكي "اللغة بدراسة الجملة حيث قال : >ا من الآن فصاعدا نتتبر أن اللغة كناية عن

 على عدد متتاه من الفونيمات (أو من الحرورف الأبيدية)و كل جملة بإلإمكان تصورها كتا كتابع فونيمانيمات علما
 إنّ " تشومسكي لا يكلل اللغة من ناحية أهنا بُسسد وسيلة للتواصل أو التعبير كما اعتمد ذلك

 الدلالة" (2) و هنذا يكون " تشوهسكي " قد اعتمد الطابع التجريدي العلمي في منهجه لصياغة الفرضيات منهج متماسك و موضوعي و ركز على الجملة بوصفها :
 2-تتحد دلالات الجملة، أي معانيها نتيجة صيغ ظاهرة تتجسل في ابلحانب السطحي لبنيتها . 3-هي الو سط أي، الميدان الذي بمكن اللدارس اللغوي من ضبط التقواعد اعتمـادا على منهج تحليلي شاص أي توليدي تويلي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) الفـري، عبد النادر. السانيات و اللأنة العربية ، ص } 91 .
\end{aligned}
$$

4-تخضع لبناء قو اعدي /لغوي خاص، يتّح لها إمكانية الحلورج إل معان أخرى أي تتعدد نتيجة نوع آخر من القواعد ، مثل القواعدد التحويلية .
5-تتكون من نمطين لبنائها الدلالي، بنية عميقة تتحلد كـا أصولية الجمدلة/قواعدية، و بنية سطحية تندر ج تحتها جمل قو اعدية و أخرى لا قو اعدية لا هناية لا لا.
 يكون البناء صحيحا (1) ير تبط بجانب تصنيفي و آنخر تغسيري و ذلك ونق المُخطط التالي :


7-تتكون الجملة من بنيات ثلاث : البنية المنطقية ، البنية التركيبية و البنية النحوية .

1) ليونز، جون، نظرية تشُو مسكي التونوية : تر : حلمي خليل ، ص 99.




## مفهوم الجدملة الحبرية المثبتة:

إن كلمة الإثبات عكس النفي،وعليه فإن الجملة إذا خلت من أدوات النفي أو أدوات التو كيد، فهي
الجملة المثبتة، يقول الدكتور "الغلاييين مصطفى": للجملة البسيطة أساليب تأي عليها كالإثبات في مثل قوله صلى الله عليه و سلم:"الدين نصيحة" والنفي في قوله:"لا يغن من اللهب " (1) والاستفهام والتر جي والتمني...

فيه صادق يقول "المبرد" المملة الخبرية هي التر كيب الاسنادي الذي يوصف مضموها بالصدق أو الكذب،،لكنه يوصف بالصدق فقط في القرآن الكرئر والحديث الشريف (2).

ويعد الر كن الاسنادي هو الأساس الذي تقوم عليه الجملة الخبرية المثبتّة سواء كانت جملة فعلية أو

1- الجمملة الفعلية: هي التي تبلاُ بغعل غير ناقص، والفعل يدل على حدث وهذا الأخير لا بد له من مُحدث يكادث، هو الفاعل وعليه فالفعل والفاعل هما الر كنان الأساسيان للجملة الْععلـة (3)

 أن يتقدم الفعل ويليه الفاعل 5 مبانرة تم يتأخر عنهـا المفعبرل به.



 ص ص :108،139.10






2- الجملة الانمية:
 ذلك التر كيب الإسنادي الذي يعتمد على ركنين أساسيين هما المبتدأ والمنر،ففالمبتدأ هو الاسم الذي تبدأ به

 والوصف الثابت، فهي لا تتقيد بزمن حال وصفها المبتدأ والحبر،ولككن هذا الارتباط تلتزمه إذا كان خبر ها جهلة فعلية أو مشتقا،أو إذا دنلت عليها بعض الأدورات الناسخة (2).
 يتقدم عن المبتدأ إذا كان شبه جهلة.
 بلعيد" في كتابه:"النر اكيب النحوية وسياقاهًا المختلفة عند الإمام عبد القاهر البر رايني". (3) تضمن كل نمط تركيــي عدة نماذج تُليلية، حسب نسبة شييو ع وتواتر الجمل الفعلية البسيطة المثبتة فـ
النمال : \#هر جمت دولنحليلي الثقالي:
قال شوقي:/هرِمت دولةُ القياصر/ / والدّو " لاتُ كالناس،داؤهونَّ الفناءُ(5)

> 1) الر اجححي ،كبمه. التُطبين النحوي،ص77.




$$
\begin{aligned}
& \text { النمط التركيبي الثالي: } \\
& \text { مثال: \# \# \# \# } \\
& \text { النموذج التحليلي الأول: ف + فنا (نا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي الرابع: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النمط التر كبي الثالث: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ ج التحليلي الأول: } \\
& \text { مثال: \#\#بثت مصر في الظلامُ \# } \\
& \text { قال شوقي:لبثت مصر في الظلامُ، الى أن } \\
& \text { النموذج النحليلي الثالي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( } \\
& \text { 2 } \\
& \text { 3 ( } 3 \text { ( } \\
& \text { 4 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 ( } 6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) د ن ن.ج1، ص23،ب09. }
\end{aligned}
$$

النموذ ج التحليلي الثامن: ف+مرن(×)-فا(ظ)+ص مثال:\# \#إنتهت فيها إليك العزة القعساء \#
قال شوقي:هم أدر كوا عزَّ النبوة وانتهت" فيها إليك العزَّةُ القعساءُ(5)
النموذج النحليلي الناسع: فـمرن+فا(ط)+مرن(مرإ)+ (حال Vص).
مثالن:\#يوحي إيكك الفوز في ظلماته متتابعا\#
قال شوقي: /يوحي إليك الفوز في ظمانهُ "متابعا/،تُحلى به الظُلماءُ (6)





$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } 1 \\
& \text { 2 } 2 \text { (0) } \\
& \text { 3 ( } 3 \text { (0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 ( } 6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي المخامس: } \\
& \text { مثان:\#استعد العباد للمولد الأكبر \# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال:\#ضاءت بسناه من الثرى الأرجاء }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي السابع: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال شوقي: ومشى على وجه الز مان بنو رها }
\end{aligned}
$$




النموذج التحليلي الحامس عشّر: ف + مرن + فا (ظ) + (مرنV حال) .




النمرذج التحليلي السابع عشر: ف + مرن + فا (ظ) + [ـع V (ص+ مرن) V Vال Vمرن].




مثال:\#أتيت من مرابه بأرسططا ليس العظيمـ\#
قال شوقي: /أتيت من خرابه * بأرسططا ليس العظيم/(6)
النموذ ج النحليلي الناسع عشر: ف + فا (ظلامرإ)+ص1+مرن(XVI)+ص2. مثال: \#\#يتلبسُ الحلمُ اللمنيذ عليه بالحلم الأليمب\#
قال شوقي: يتلبسُ الحلمُ اللنديذ * عليه بالحلم الأليم/(7)

مثال: \#\#ي شدة نُقلت أناةٌ كهورله فيها \#
قال شوقي:/في شدة نُقدت أناة كهوله " فيها،/و حكمتهـم إلى فتيانه (8)

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) ددن جا ج1، ص } \\
& \text { 5) دن جا عا، ص 50، بـ } 04 . \\
& \text { 6) دن ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) دن، جا، ص 260، ب04 }
\end{aligned}
$$


النموذج التحليلي الثالين والعشرون: $\quad$ ف + مرن ن


النموذ التحليلي الثالث والعشرون: ف + فا (غ ط)+مرن+ ص1+حال+ ص2

مثال: \# \#عُدْ للمحاماة الشر يفة عود مشتاق ولع \#



منال: \#, حدت الز كاة سبيله\#

النمرذج النتليلي الثاني:







$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) دس، ج1، ص 276،ب04 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 44) } \\
& \text { 5) } \\
& 6
\end{aligned}
$$


النموذ ج التحليلي السابع: ف + نا (غ ظ V ظ) + م به+ص (XVI)

مثال: \# رأى الفتنة الكبرى \#\#.


مثال: \# اججعلو الوراجب دأبا \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ ج النتحليلي الثاسع: }
\end{aligned}
$$

مثال: \# تستوهب الصفح المساجد خشعا\#
قال شوقي: /تستوهب الصفح المساجد خشعا// * وتبسط راح التوبة الُمُمعات. ${ }^{\text {(4) }}$
النموذ ج التحليلي العاشر: ف + فا (مرإV ض مل) + حال + م بـ (ظ V مر إ).
\# \# \# \# : يتلفتون مودّعين ديارهم





\# الناس تسحب فضفاض الغني مرحما \#
قالْ شوقي: الناس تسحب فضغاض الغني مرحا * ونحن نلبسُ عنه ضيقة العلم(م)
النموذ ج النتحليلي الثالث عشر:


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 ) هن دن، ج1، ص 235، ب0606. }
\end{aligned}
$$

النموذج التححيلي الرابع: ف + نا(غ ظ) + م به + [مرن V حال V مرنX(حال + مرن)]
مثال:\# \#يعت الضوء للبلاد\#
(6) قال شوقي:/ ييعث الضوء للبلاد/فتسرى * في سناه الفهرمُ والفهماءُ

 النمو ذج النحليلي السادس: ف-فا (ظ) [(مرن+م به)V(م به+ص) قال شوقي: شاد اسكندر لمصر بناء" "م تشده الملوك والأمر اءُ (8)
 مثال:\#ذهبوا في الهوى مناهب شتى \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، عص 166، ب040 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 } \\
& \text { 5 ( } 5 \\
& \text { 6 (7) ( } 6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 8 \text { 8) } 8 \text { (23،14،14 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال شوقي : ظفرت بيونانَ القديكة حكمي * و/غزا الحديثة ظافرا غازين/(1). } \\
& \text { النموذ ج التحليلي الرابع عشر: : ف + م به1 (ض مل) + م به2 (مر ( } 1 \text { + فا (مر إ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثالْ:\#دعمو اعلى الحرب الساهم \# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي الثالي: } \\
& \text { مثال: \# شدت منارا للنخالافة في الورى \# }
\end{aligned}
$$



مثال: \#أروه الصديق في ثوب فنير \#

النموذج التحليلي التاسح: ف + فا (ظ) + مرن + م به 1 (مرا) + م به2 (ظ)



مثال:\#استقبل الرضوان في غرفاهٌم بجنان عدن آلك النسمحاء"
قالل شوقي: استقبل الر خوان في غرفاقهم ** بجنان عدن آلك السمـحاءُ (4)

مثالن:\#حقنت دماء" في الز مان دماء"
قالز شوقي: دعمو! على الحرب المشلامهوطالما * حقنت دماءء في الزمان دماءُ (5)

مثان:\#, آها القياصر الأقوياء\#
قالْ شوقي: حلمت رومةُ هِا في الليا'ي" رآها الثقياصر الأفو ياء
النموذ ج النتحليلي الثالث عشر:
مثان:\#يمي لواءها سديد المر ائي في الحروب\#


مثال:\#زانتك في الخُلق العظيم تثمائلو


$$
\begin{aligned}
& 1 \text { ( } 1 \text { د دنص.25،ب14. } \\
& \text { 2 ) } \\
& \text { 3 ( } 3 \text { ) نص } \\
& \text { 4 } 4 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7) هد ن.جا، ص45، ب45. } \\
& \text { 8 ) ( د د ج1، 1، 35،14. }
\end{aligned}
$$

 قال شوقي: بلدا يرحل الأنام إليه "* ويمح الططلاب والحكماء
قالَ شوقي: أراد اللهُ بالفقراء بِرًً * وبالأيتام حُبا وإرتباباً(7)
النموذج التحليلي الثالي و العشرول: ف+فا(غ ظ)+ م به1+ص+م به2+مرن+ص(X)
مثال:\#هُديك الثناء الحرَّ تاجا على تاجيكَ مؤتنفا عُجابا\#
قال شو قي: هِديك الثناء الحرَّ تاجا * على تاجيكُّ مؤتلفا عُحابا (8)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (2) } \\
& \text { 2 (2) } \\
& \text { 3 ( } 3 \\
& \text { 4 } 4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال:\#\#شاد للمسلمين ركنا جسامً ضافَّ الظل"\# }
\end{aligned}
$$

قال شوقي:/ تطوي البواري إليه اليمَّ مقبلةً / * تجري بوارج و أتناساب نحجانا (2)

الشنوقيات فهي كالنالي :

$$
\text { النمط النركيبي الأول: } ل
$$





قال شوقي: حكمت دولة الجر اكس عنهم ** و/هي في الدهر دولة عسراء /8)


$$
\begin{aligned}
& \text { 2 ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 } 4 \text { (0) }
\end{aligned}
$$

قال شوقي: والوحي يقطر سلسلا من سلسل * واللوح و/القنم البديع رواء/(1)".

قال شوقي: رقدوا وغرّهم نعيم باطل " و/ نعيم قوم فـ القيود بالاء/ ا(2)












$$
\begin{aligned}
& \text { 1) ( } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 } 4 \\
& 5 \text { (0) (0) (19،19،15 } \\
& \text { 6 ( } 6 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال شو قي: لمم وقفة على ككل أرض " وعلى كلى شاطئ إرساءُ (1). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النمط التركيبي الرابع: } \quad \text { ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 } 7 \text { ( } 8 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ التحليلي الثالي: م (مرإ) + } \\
& \text { مثال :\#حـديقة الفرقان ضاحكة الربا بالتر جمان }
\end{aligned}
$$








$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ ج النحليلي الناسع: ناسخ+م+ مرن (XVI)+ + } \\
& \text { مثال: \#\#كانت جند اللّ فيها شدة \# }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 (6) } \\
& \text { 6 } 6 \\
& 7 \text { 7) } \\
& 8 \text { ( } 8 \text { ) }
\end{aligned}
$$

قال شوقي: المندل الفيّاح عود سريره * */اللؤلؤو اللّماح وشي ثيابه (1)
وأحصينا في المدونة المختارة(896) جملة خبرية مثتتة بسيطة،فعلية والمية، والجدول التالي يوضح أنماطها
التر كيبية الأساسية وعدد نماذجها التحليلية:

| عدد النماذج التحليلية | عدد الأناط التر كيبية | عددها |  | نوع الجملة |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 141 | 6 | 648 |  | الجـدلة الفعلية |
| 35 | 5 | 167 | المُنبتة | الجملة اللإمية |
|  |  | 81 | المثبتة المنسو خا |  |

1 (

## النمط النركيبي الأول:

أحصينا وفق هذا النمط التر كيبـيـ30 جملة فعلية بسيطة مثبتة، تم تصنيفها وفق (03) نماذج تحليلية هي
كالآلي:
النموذ ج التحليلي الأول:

وقد بلغ عدد ورودها (16) مرة في المدونة و هي مرتبة في الجدول التالي:

| الديوان: شوقي، أهد. الشوقيات، ج1 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 01 \\ & 05 \\ & 08 \\ & 08 \\ & 01 \\ & 17 \\ & 14 \\ & 04 \\ & 04 \\ & 01 \\ & 07 \\ & 03 \\ & 10 \end{aligned}$ | \# \# همت الفلك <br> \# تأهبت الحيل \# \# الضمت الأج <br> \# \# <br> \# \# \# الطّابـ \# <br> \# تشقى الديار \# <br> \# \# ت الفـا الفـل <br> \# تشهد الصين \# <br> \# سار الصليب \# <br> \# \# <br> \# غاض الماء \# <br> \# \# اهتز ت العذراء <br> \# \# تستدفع البأساء \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) شوني أمده، الشوقيات، ج1، ص } 17 \text { ب } 01 . \\
& \text { 2) دن د، ع1، ص17، ب05. } \\
& \text { 3 3 دن، ج1، ص19، ب17، ب08. } \\
& \text { 4) دن د، ج1، ص23، ب08. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن، ש1، صن27، ب17. } 17
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) دن، ج1، ع10، ص32، ب04. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13) دن، ع1، ص35، ب10 } 10
\end{aligned}
$$



2-2 نلاحظ أن (بع) تطابق (بس) من ناحية البنية النحو ية لمما، لأغنما وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية:



3- وفقت قاعدة تقديم "الفاعل" عن "النفعل" نتحصل على البنية السطحية التالية:
جـ/أ- الفلك همت.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (2) د، ج1، ص107ب1010 } \\
& \text { 2 (2) دن، ع1، ص251،410. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 (4) }
\end{aligned}
$$

> -بكـن تثيلها ب (م ي) التالي:

(4 التفسير الدلالي للجحملة:
هاه الجملة مطلع قصيدة "كبار الحوادث في وادي النيل"؛ قالها الشناعر في المؤتر الشرقي الدورلي المنعقد في مدينة "جنيف" يـ سبتمبر سنة 1894 و كان مندو با للحكومة المصرية فيه -فاستخلام الشاعر النعل "همّ" ليدل على السرعة في الشروع و ابكاز الحدث، إذ يهف سـرعة انطلاق السفن وهي وسط ماء البحر، و هي تسوق رجاء من على ظهر ها.
النموذ ج التحليلي الثابي: فن+نا(مر)

وقد بلغ عدد ورودها (11) مرة في المدونة بيكن تثيلها في الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br> /ذعرت عروش الظالمنا، فزلزلت * * <br>  <br> ازينت أمــهات الشرق واستبقت * مهارج | 11 01 10 06 07 02 | \# \# \#توى سيفها \# \# \# \# مرمت دولة القياصر \# \# شبـت أمرد الملوك \# \# \#عرت عروس الظالمين \# \# \#\# \#\# \#" |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) } \\
& \text { 2 ( ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 د د ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وريكن تثيل هنه التراكيب بالجملة: \# هرمت دولة القياصر \#. } \\
& \text { ج } \\
& \text { المسندــر كن فعلي } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليهه } \\
& \text { الر كن الإسمي } 1 \text { ؟ (- الــ) + إسم. } \\
& \text { الر كن الإسمي } 2 \text { ط } 2 \text { (+ أــ) + إسم. }
\end{aligned}
$$

2- بع \# ج1 ت تطابق بس \# \#\#، لأغما وفق التر بب الأصلي للجملة الفعلية فـ + فا \# \# هرمت دولة القياصر \#. 3- يمكن تثيلها \# \# \# بر (م) التالي:


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { (2) (0. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { شبه الشاع التفسير الدلالي للجملة: } \\
& \text { بعصر السقرط، وأعقب قوله بأن الدوولات تشبه الناس والداء الذي يصيبها هو الفناء والاندثار. } \\
& \text { ع } \\
& \text { - وفق قاعدة التحويل (التقـير) بككن توليد البنية السطحية التالية: } \\
& \text { ج/أ - دولة القياصر هرمت. } \\
& \text { - يمكن تثيل ج/أ بــ (م ي) التالي: }
\end{aligned}
$$

النموذ ج التحليلي الثالث: فـنـا (ظ)
وقد بلغ عدد ورودها (03) مرات يـ المدونة، وهي مرتبة في الجندول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 05 | \#\# $\#$ |
|  | 11 | \# \# |
|  | 17 | \#\%ها\#\# |




المسند


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2 (2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد }
\end{aligned}
$$

2- البنية العميقة\#ج \# \# تطابق البنية السطحية لأكهما وفق الترتيب الأصلي : ف+فا+... يمكن تثئلها بالمشجر (م ي) التالي:


3- النغسير الدلالي:
يشير الشاعر إلِ البقاء الأزلي وهو بقاء المالك الو حيد وهو اللها عزّوجل العليم.
4- التحويلات الممكنة:
ج-أ- المالك العلام يبيقى.
ج/ب- العلام المالك يبقى.
نلاحظ أن (ج/أ) صحيحة، أما (ج/ب...) منحرفة.

1) دس، ع 1. ص 238 ب05.
النمط التر كبي الثالي: ف + فا (غ ظ)

أحصينا وفق هذا النمط التر كيي 15 جملة فعلية بسيطة مثبتة، ثم تصنيفها ونق (04) أربعة نماذج تُليلية هي:
النموذ ج التحليلي الأول: فـ + فا (غ ط)

وقد بلغ عدد ورودها 7 مرات يف المدونة وهي مرتبة في الجمدول التالي:

| الأسليات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 17 | \# جاءت \# |
|  | 08 | \# \# |
|  | 03 | \# ها \# |
|  | 14 | \#ب\% |
|  | 15 | \#'\# |
|  | 05 | \# $\#$ |
|  | 06 | \# ${ }_{\text {\# }}^{\text {\% }}$ |




المسند إليه ـــ ضمير مستتر تقديره (هي): فاعل غير ظاهر. 2- نلاحظ أن س \# ج \# تطابق بع \#\# ج1 \#، لأنا وفق البنية النحوية: ف + فا. يككن تثثيلها بــ (م ي) التالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ج1، ص1، ص45،14. ص14. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) دن، ع1، ص155،106. }
\end{aligned}
$$


3- التفسير الدلالي للجملة:

الجملة من بيت في فصيدة شوقي "المدز ية النبوية" والشاعر يخبرنا عن بكيء فر يضة الز كاة اليّ فر ضت على الكريع والبخيل فجعلت كل منها يلتقي بالآخر في سبيلها، ونلاحظ أن الشاعر رسم صورة بليغة، إذ شبها

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| الموذج النحليلي الثالي: |  |  |
| وقد بلغ عدد ورودها 02 مرة، كمثلها |  |  |
|  | ر.ب | النراكيب |
| //بكى رهمة'، | 07 | \# بكى \# |
| غدا على الثغر | 03 |  |
|  |  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه ـــ ضمير مستتر تقديره (هر): Ø. } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الالمي }
\end{aligned}
$$

2- بع \# ج1 \# تطابق بس \# ج \#، لأهنا وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية: ف + ف والجملة النواة
هي: نأنغ \# بكى \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 : = س، ع1، ص38، ب17. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 (3) دن ع1، ص277،433. }
\end{aligned}
$$

3- كمكن تثيلها نأنحذ \# ج \#\# بـ (م ي) التالي:


4- التفسير الدلالي للجملة:

 والحالة التي آل إليها.
5- التحويلات:
ج/1 - رممة بكى.
.يكمن تثيل الجملة ج/أ، بـ (م ي) التالي:

النموذج التحليلي الثالث:


| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 16 | \# دُمِرَ الناس \# |
|  |  |  |


|  | 12 | \# يُّوا \# الأصبا \# |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 04 | \# يُدارى \# |
| بك | 13 | \# زلزيّن \# |
|  | 06 | \# زلز \# |

المسند ــــ الر كن الفعلي.
الر كـن الفعلي
الز من ســـــــ ماضي مبين للمجهول.
المسند إليهــــ

$$
\text { الر كن الاسمي } \longleftarrow \text { (+الــ) + اسم: نائب فاعل. }
$$

الزمن: ف (مع): ماض.
 يمكن تثيلها بـ ـ (م ي) التالي:

ع

وفق قاعدة التحويل المتمثلة في قاعدة المبنى للمجهول (قاعدة اختزا الية) والتي دخلت على الفعل الماضي المبي
للمعلوم على هستوى البنية العميقة للجملة نتحصل على البنية السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { [دُمِر \# \#لــ + ناس] + (الحر كات الإعرابية). } \\
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن، ع1، ص18،ب16. }
\end{aligned}
$$

4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأنذ ابلمجلة شكلها النهائي: \# בمر الناس \# - ـيكن تثثيلها بــ (م ي) التالي:


5- التفسير الدلالي للجملة:
 الكثير من العناء يُ هذا التشييد حتى استنفذت قوراهم وهذه دلالة تتضمنها عبارة الفعل (ذُمِّرِ).


قال شوقي: /وأعيد البهد القــيع/، وقامت * قي معالي آبائها الأبناء.

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \frac{\text { : } 1}{\text { التحليل }} \text { \# } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الز من } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الالامي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { 2- بع \# ج1 \#: [أعاد \#هو \# الجد \# القـيم \#\#]. } \\
& \text { يمكن تثنيلها بـ ا (م ي) التالي: }
\end{aligned}
$$



ع:3
وفق قاعدة التحويل المتمثلة في قاعدة المبين للمحهوول (قاعدة اختز الية)، والتي دخلت على الفعل المبين للمعلوم على مستوى البنية العميقة لنجملة، نتحصل على البنية السطحية التالية:

 ويككن تثيلها بـ ــ (م ي) التالي:


5- التفسير الدلالي للجمملة:
يتحاث الشناعر عن إعادة إحياء الخضارة المصرية القديمة بضضل أبنائها، وهذا بعد أن أبعدو! العلو وظلمه عنها، فاستبدل، الظلم بالنور، وهذا في عهد "رمسيس الثّاني" ابن سيتي الأول، أحلد ملوكك الأسرة التاسعة عشرة المصرية، وكان هذا الخاكم أعظم ملوك مصر والشيء النذي كون لها هذه الشهرة الككبيرة، تلكّ المباني

العديدتة التي شيدها في جميع أنحاء البلادا

$$
\begin{aligned}
& \text { (3) (3) }
\end{aligned}
$$

> ج/أ - الجهد القديم أعيد. ج/ب - القديع البحد أعيد.
> ع/ نلاحظ أن (جأ) صحيحة، أما (ج/ب، ج/اجـ) فهي منحرفة.

أحصينا ونق هذا النمط التر كيي 16 جملة فعلية بسيطة مثبتة، ثم تصنيفها وفق (02) نوذجيين تكليلين هـا كالآثي:
النموذ ج النحليلي الأول ف ف فا [ض مل].

وقد بلغ عدد ورودها 16 مرة في المدونة وهي مرتبة في المدلول التالي:


$$
\begin{aligned}
& \text { 1): سن ع1، ص18، ب06. } \\
& \text { 2) د ن ن ج1، ص18، ص18، ب05. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) = ن، ع، ج1، ص20، ب20، ب06. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 88) دن، ج1، ع1، ص37، ب06. }
\end{aligned}
$$

| تقدم إقدام الكيوث، و/ثني/ * و وتـــــدبر عـــلما بالوعي، وتعقب. ${ }^{\text {(1) }}$ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 2 \\ 07 \\ 11 \\ 13 \\ 13 \\ 05 \end{gathered}$ | \# تنثي \# <br> \# $\#$ <br> \# <br> \#\| <br> \#1ون $\#$ <br> \#'سكت |
| :---: | :---: | :---: |



4- التفسير الدلالي للجملة:
يخبرنا "شوقي" مغتخرا، بابشادة البنيان وعلوها، وأغمم ملكوا، وأعجب أن المالككين عبيد وأن البرايا بأسرهم أسراءُ.
 أحصينا ونق هذا النمط النركيي 211 جملة فعلية بسيطة مثبتة ثم تصنيفها وفق 25 نوذجا تمليا تيليا، هي كالتالي:
وقد بلغ عدد ورودها النموليلي الأول:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 3 <br> 4 <br> 8 <br> 9 <br> 3 <br> 5 <br> 6 <br> 16 <br> 15 <br> 07 <br> 04 | \# \# لبتت دصر في الظامام \# \# <br> \# يأمر السيف فـ الرقاب \# \# تناهى الفساد في هنه الأرض \# \# \# ازدهى الكون بالونيد \# \# أظلم النّرق بعد قيصر \# \# يفتك المهل فيه \# \# \# \# أتت الدهور على سلافتّ <br>  \# ~سما للعّا \# \# جاء لنناس \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) دن، ع1، ص20، ب03. } \\
& \text { 2) دن ن، ج1، ص22، ب20، } 04 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) د ن ن ب1، ص24، ب22، ب09. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) = ن ن، ج1، ص10 ص30، ب04. }
\end{aligned}
$$

|  | 14 | \# عل> الحق بينهـ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 14 | \#\# \#\% |
|  | 16 | \#\# \#ُخضَّلُ من شيبيهما |
|  | 6 |  |
| (5)/ (5) | 1 | \#\% |
|  | 8 | \#\#تهات عقباتٌ \#\% |
|  | 7 | \#\#\#تنبه الآجال |
|  | 10 | نُلقّت لسيف الهن |
|  | 1 | \#\# \# |
|  | 5 | \#\#\#\#) |
| أشرق نورٌ | 5 | \#\# $\#$ |
| عادت أغاني العرس ربْع نُواح " و/نـعيت بين معالم الأفراح/(12) | 11 | 半 |
|  | 1 | \# \#\% |
|  | 10 |  |
| \|/تضيء على صفحات السما ".ء/،وتشرقئ في الارض منها الحجر (5) | 7 | \#stis |
|  | 11 | \#\#\#\#) |

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 ( د د ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) د ن، ج1، ج1، ص ن، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 14) = ن. } \\
& \text { 15) دن د، ج1، ص140، ص140707. } \\
& \text { 16) د ن د، ج1، ص147،1411، }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 6) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 14) دن ن، ج1، ص 258،409. }
\end{aligned}
$$

|  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} 11 \\ 4 \\ 10 \\ 3 \\ 6 \end{gathered}$ | \#\# \# \#بنى(بنو أيوب) من سلطانهـ \#\# جرت سفينتكم فيه \# \#\#لّلرا فـ قتال المؤمنين \# \# \# دارت راحة الإيمان فينا \#\# \#ائتْ فَ للحفاية |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { 艮 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن النعلي ــلـي } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الحر في } \\
& \text { حرف الجر "فـ" يممل سمة [ + المكان ]. }
\end{aligned}
$$

2- نلاحظ أن بع \# ج1 \# تطابق بس \# ج \# لأكما وفق الترتيب الأصلي للجملة: ف +فا + مرن.



$$
\begin{aligned}
& \text { 3- النغسير الدلالي للجمدلة: }
\end{aligned}
$$

> رطأة، الظظلم قبل "رمسيس الثابي". التحويلات الممكنة:
> - وفق قاعدة التحويل "التقدبـ" بمكن توليد البنى السطحية التالية:
ج/د في مصر لبثت الظلام
ج/و في لبثت مصر الظلام
نلاحظ ان (ج/أ، ج/ب، ج/جــ) صحيحة، أما (ج/د، ج/هــ، ج/د) فهي منحرفة وتتفاوت في درجة
الخر افها.
النموذج النحليلي الثالي: فـ + فا [





 (7) ${ }^{7}$ /



 / /نوهت ${ }^{12(12)}$



$$
\begin{aligned}
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) = }
\end{aligned}
$$

|  <br>  | 6 2 | \#\#حل بعد غدٍ على بغداد\# \# \#عجبتُ للقمان في حرصه على |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | \#\# يؤ سس في الأرض للغابري |
| (4) (4) | 2 | \#\# $\#$ |
|  | 9 | \#\#:\# |
|  | 9 | \#\# \#- |
|  | 1 | \#\#\# |
|  | 1 |  |
|  | 2 | \# \# \# |
|  |  | و'دي الصريع\# |
|  | 3 |  |
|  |  | الصد |
|  | 4 | \#\# \#\#شهبد |
|  | 9 |  |
|  | 8 | \# \# \# \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن ن، ج1، ص 267،409. }
\end{aligned}
$$

|  <br>  | 4 12 | \# <br>  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |

2- نلاحظ أن بع \#\# ج1 \# تطابق بس \# ج \# لأفما وفق الترتيب الأصلي للجملة ف + فا.


$$
\begin{aligned}
& \text { 艮 } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الالمي الـي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف ابلحر "من" كممل سمة [ + الإختصاص فـ } \\
& \text { القيد } 2 \text { ســــ } 2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر من يمّل سمة [ + الاختصاص] } \\
& \text { القيد } 2 \text { حـر الري }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف المر مس يكمل سمة [+ الاختصصاص] . }
\end{aligned}
$$

> 3- التفسير الدلالي للجملة:


 (جر يان الينانيع) و (حفيف الأشجار) أي أضفى الصورة الخسو ساع على الشيء المعنوي (النصاحمة). - وفق قاعلدة التحويل: "النقديع" بمكن توليد البنى السطحية التالية:


 ج/د من ينابيع النهى جرت الفصاحة من دو حهـ.
ج/هـ من دو حه جر ت الفصاحة من النهي ينابيع جرت. ج/ه دو حه من الفصاحة من النهي ينابيع جرت. ج/ر من جر ت ينابيع دوحه الفصاحة من النهى.


المموذج التحليلي الثالث:
وقد بلغ عدد ورودها (10). مرات يُ المدونة يمثلها فُ الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| /جاء طيشا/، وراح طيشـا ومن قبـــل <br>  <br>  <br>  <br> لاتسلني ها دولة الفرس؟/ ساءت * * دولة الفرس في البالاد/ وساءوا <br>  | $\begin{aligned} & 12 \\ & 12 \\ & 02 \\ & 04 \\ & 08 \\ & 16 \end{aligned}$ | \# جاء طيشا \# <br>  <br> \# تقدم إقدام الليو \# <br> \# انتهت إمرة البحار إلى الشرق \# <br> \# \# \# حكمت دولة الجراكس عنهم \# |
|  |  |  |


|  <br>  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & \hline 12 \\ & 03 \\ & 16 \\ & 01 \end{aligned}$ | \# نام المسلمون بغبطة \# \# \# ئلف إيلامُ الحوادث بينـا \#\# \# \# \# الى رصاص النطلقين عيلهما \# \#ارت رحى الفن على قطبه\# \# |
| :---: | :---: | :---: |

ــ عككن تثيل \# ج1 \# بـ (م ي) التالي:


$$
\begin{aligned}
& \text {.124،430،1 } \\
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) ( } 4 \\
& \text { 5 ( د ن ج1، ص 45، ب 02. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 五 } \\
& \text { المسند } \leftarrow \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه } \leftarrow \text { ضمير مستتر تقديره: هي. } \\
& \text { القيد }
\end{aligned}
$$

ونق قاعدة التحويل: "اختفاء الفاعل"، على مستوى البنية العميقة ووفق القاعدة الصرفية الصوتية، نتحصل على البنية السطحية التالية [تقدم \# هي \# (إقدام الليوث)] + ( الحر كات الإعرابية).
 و.يككن تثيلها بـ ــ (م ي) التالي:


5- التفسير الدلالي للتجملة:
يتحدث الشاعر في قصيدة "معحز ات الجنود على الخدود" عن إقدام الجنود إذ شبهه بإقدام الليوث (الأسود)، ووجه الشبه يتمثل في القوة والشجاعة وعدم الترابع. وفق قاعدة التحويل، "التقدي" بعكن توليد البنى السطحية التالية:
ج/أ - إقدام النيوث تقدم.
ع/ب - الليوث تقـم إقدام.
جا جـ - إقدام تقدم الليوث.

نلاحظ أم (ج/أ) صحيحة اما (ج/ب، ج/ جا فـ فهي جمل منجرفة.
 وقد بلغ عدد ورودها (03) مرات يمثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & \hline 08 \\ & 09 \\ & 08 \end{aligned}$ | \#\#ٔتى الدهر تائبا بعظيم من عضيم \# \#\# \#\# \#أغن السيفُ مطوياً على عضب \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ج1،ص59،ب08. }
\end{aligned}
$$

هك مكن تثيلها بالجملة: \#أتى الدهر تائبا بعظيم من عظيم\#.
艮 المسند
 الزمن

الر كن الانمي الـي
 الر كن الانمي القيد2 الر كن الحر في حر ف الحر "من" يممل سمة [ + الملكـ] القيد 3 سـ
 حرف الجر "من" يممل سمة [ البزءء]. 2- نلاحظ أن: بع \#\# ج1 \# تطابق بس \# ج \# لأنما وفق الترتيب الأصلي للنجملة:
 ${ }^{\text {(1) }} 1$ ع1:


شبه الشاعر الدهر بالشخص النذي يأتي تائبا وهذه التوبة تكون بعظمم من عظيم، والدهر الذي يقصده الشاعر هو إعادة البجد القـدي.
1):س، ع1، ص20، ب8.

التحويلات الممكنة:
وفت قاعدة التحو يل: "التقـــع" بككن توليد البنى السطحية التالية:
ج/أ- الدهرُ أتى تائبا بعظيم من عظيم.
ج/ب- بعظيم من عظيم أتى الدهرُ تائبا. ج/-ج-بعظيم من عظيم الدهر أتى تائباً.
ج/د- تائبا أثى الدهر بعظيم من عظيم.
ج/ه-ـ أتى من عظيم الدهر بعظيم تائباً.
ج/و - الدهر من عظـمـ تائباً بعظيم أتى.




| الأبيات الشعرية | بر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  سرت الحضارةُ حقبةً في ضوئه *. و/مشى الزّزمانُ بنوره غتالا <br>  | $\begin{aligned} & 11 \\ & 05 \\ & 13 \\ & 06 \\ & 05 \\ & 05 \\ & 06 \\ & 08 \\ & 01 \end{aligned}$ | \# \# \# \#\# \# \# \# \# \#تضي السرا يا واطئات بخيلها \# \# \# مشين أسراباً على هينة \# \# \# يقضون عن سواد غافل \# \# تسافر منتقلا في القرون \#\# \# \# \# \#لمتَ بالقلم المكيم \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص20، ب11. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن ( } \\
& \text { 7 ( } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) دن، ج1، ص 218، 187. } 01 .
\end{aligned}
$$



ونأنحذ ابجملة: \#إستعد العباد للمولد الأكربر\#.
حرف الجر "اللام" يكمل سمة [+الملك].
الر كن الآسي ســـ(+الــ) + اسم: صفة.

2- بع: \# ج1 \# تطابق بس \#\# ج \# لأنا مرتبة وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية: ف + فا +


$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، عا، ص 218، ب18 } \\
& \text { 2 2 دن، } \\
& \text { 3 3 دن عن عا، ص 246، } \\
& \text { 4) دن، عا، صم 271، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن، ج1، ص 288،ب06. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الفعلي ــلـي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه ـــركـ كـن السي. } \\
& \text { الركن الالامي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الـرفي }
\end{aligned}
$$



3- التفسير الدلالي للمجملة:

الأول"، أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة الأصرية وقد ولي عرش مصر وهو صغير، ويعرف "برمسيس الأكرك"، لا اكتسبه من الشهرة الفائقة جعلته أعظم ملوكُ مصر .

4- التحويلات المكمنة:

- ونت قاعدة التحويل "التقلـيع"، يمكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ ـ العباد استعلوا اللمولد الأكبر. ج/ب - العباد للمولد الأكير استعدوا. ج/اج一 - للمولد الأكربر استعد العباء.

ج/د ــ العباد الأكير للمولد استعن.
ج/ه- - استعد الأكبر العباد للمولن.
نلاحظ أن (ج/أ، ج/ب، ج/جـ) صحيحة أما (ج/ه، ج/هــ) فهي منحرفة.
النموذج التحليلي السادس: فـ + مرذ (مرإ) + [مرن Vص] ف فا [ظ V مرإ].
وقد بلغ عدد ورودها(04)مرات، بكثلها الجلدول التالي:


ويعكن تُثيلها بالجمملة: \#ضاءت بسناه من الثرى الأرجاء"
حرف الجر "بــ" يممل سمة [بالملك].

$$
\text { القيد2 } 2
$$

حرف الجر "من" يممل سمة [+الجزء].
المسند إليه ســـ ركن الميم.
2- بع: \#\# ج1 \# هي: [ضاءت \# الأرجاء \# بـ + سناه \# من + الثرى ].
يمكن تثنيلها بـ ـ (م ي) النتالي:


$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص166، ب04 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3) دن، ج1 1، ص 28، ب03. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

التحويل اللذي حدث على مستوى البنية العميقة، هو تغيير رتبة المسند إليه، وفق قاعـة "التقــب"، وذلك وفق القو اعد الصر فية الصوتية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية: [ضاءت \# بـ + مناه + من + الثرى \# الأرجاء] + (الحر كات الإعر ابية).
 يمكن تثيلها بالمشجر التالي:


5- الثنفسير الدلالي للجملة:
يخبرنا الشاعر أن يوم ميالاد "لمسيح عيسى" قد ولدت معه، كل المعاني السامية من الرفق والمروءات
 النحويلات الممكنة:

وفق قاعدة التحويل: "التقدع" بمكن توليد البنى السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ - خاءت الأرجاء من الثرى بسناه. } \\
& \text { ج/ب - الأرجاء ضاءت بسناه من الثرى. } \\
& \text { ج/ج- الأرجاء ضاءت من الثرى بسناه. } \\
& \text { ج/د ــ بسناه ضاءت الأرجاء من الثرى . } \\
& \text { ج/هـ اه - بسناه من الثرى ضاءت الأرجاء. } \\
& \text { ج/ه - من ضاءت الثرى بسناه الأرجاء. } \\
& \text { ج/ر - بسناه من ضاءت الثرى الأرجاء. }
\end{aligned}
$$

نلاحظ أن (ج/ك، ج/ب، ج/ج، ج/د، ج/هـ) صحيحة أما (ج/و، ج/..... فهي منحرفة.

1) دس، ع1، س س، بس س.

|  |  | النموذ |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| الأبيات الثعرية | ر.ب | التر اكيب |
|  | 6 | \# ماجهت ها البيلاء |
|  | 3 | \#\# انقاد بالشر اع الماء |
|  | 9 | \# دانت لنأسها الآناء \# |
|  | 7 | \# \# |
|  |  |  |
| (5) ${ }^{\text {(5) }}$ | 4 | \# \# تسري في |
|  | 4 | \# \# \# |
|  |  | \# |
|  | 6 | \# قامت بحبك الأعضاء \# |
|  | 9 | \# \# اطمأنت إلى العصا لإسعداء |
|  |  |  |
|  | 11 | \# \# \# \# |
|  | 5 | \# بحول فيها الأماني |
|  | 6 | \# علت على تيجافّ أحلاء \# |
| (12) ${ }^{(11)}$ | 5 | \# \# |
|  | 11 | \# تشرق فيهم \# \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص17، ب6. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10) دن، ج1، ص10، } 32 \text { ب5. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن، ع1، ص130 ع40، ب5. } \\
& \text { 13) دن، ج1، ص1434، ب11. }
\end{aligned}
$$

|  <br> على أشلاء واللده الفتى/ * و ينسى هناكُ المُرضم الأمّ والأب (2) $\qquad$ / <br> هنالكا/غاللى في الأماديح مشرق/ *) <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 4 12 12 11 11 11 5 5 1 4 41 2 2 | \# مشى على وجه الزمان <br> \# بنورها كهان وادي النيل \#\# يسير على أشلاء و والده الفتى <br>  <br> \# <br> \# \# \#اللى يج الأماديح مشرق <br> \# \#بالغ فيكم آل عثمان <br> \# \#يدين ها الجنسان \# <br>  \# \#تدرعت للقاء السلم (أنقرة) <br> \#\# \# \# \#تتار رُباها من أهلها \#\# \#يرد على بني الأمم السنبابا \# <br> \# جرا <br> \#تأتي من القتلى لك <br> \# الدعوات <br>  |
| :---: | :---: | :---: |

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) دن، ج1، ص 60 60، 601. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10) دن، ج1، ص 72، 9311. } 11 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13) دن، ج1، ص 110،ب06. } 110
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (2) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 (10) دن، ج1، ص 242، 248، } 01 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن، ج1، ص ع ن، بـ ن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 14) دن، ج1، ص 264، 262. }
\end{aligned}
$$

|  (2) ${ }^{(2)}$ <br>  | $\begin{gathered} 13 \\ 3 \\ 10 \end{gathered}$ | \# \# \#اقت عن سفنهـم البحار ات \#'حارت \# \#لالها من رسوم المكم \# |
| :---: | :---: | :---: |

الر كن المرفي بـــ حرف الجر "بــ" + [-الـــ + اسمب] + مضه.
حرف الجر "بــ" يممل سمة [+السبب]].
المسند إليه سـط ركن المي + ركن المي + ركن المي.
الر كن الالسمي
2- بع: \# ج1 \# هي: [مشى \# كهان \# وادي \# النيل \# على + وجه \# الزمان \# بـ-+نورها].


$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الز من }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "على" يممل سمة [+الاختصاص] }
\end{aligned}
$$

التحو يل الذي جرى على مستوى البنية العميقة هو تغيير رتبة المسند إليه، وفق قاعدة التقلـيه، وذلك وفق القو اعد الصرفية الصوتية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
[مشى \# على + وجه \# الزمان \# بـ + ن نورها \# كهان \# وادي \# النيل]. +( الحر كات الإعرابية).
 - يمكن تثيلها بالمشجر التالم:


يخبرنا الشاعر أن كهان مصر اتتعوا نور ملة المتق على مر الزمان، وإن دل على شيء إما يلـل على صدق الر سالة الخمدية اليت غارت في قلوب كل الأقوام وعلى مر الأيام.

التحويلات الممكنة:
وفق قاعدة التحويل "التقديع" مكـن توليد البنى السطحية التالية: ج/أـ كهالن وادي النيل مشو اعلى وجه الز مان بنورها.
ج/ب ـ بنورها كهان وادي النيل مشوا على وجه الزمان.
ج/ج一 ا على وجه الزم مان بنورها كهان وادي النيل مشو ا. ج/د ـ على وجه الزمان بنورها مشى كهان وادي النيل.
ج/هـ ــ ــ بنورها مشى كهان وادي النيل على وجه الزمان.

ج/ر - مشنى بنورها الزمان و وادي كهان النيل وجه على.

إد س، عا، صس س، بس.

| الأبيات الشُرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 11 \\ & 12 \\ & 07 \\ & 08 \\ & 06 \\ & 05 \end{aligned}$ |  <br>  <br>  \#\#بدو عليك الفلك شتي\# \# \# عنت لك في الترب المقدس جبهـة \# \#\#يأبى له في النيب غير سفاهة قلب صغير المم |

نأنذ الجملة: \# \#إنتهت فيها إلياك العزة القعساء

$$
\begin{aligned}
& \text { 左 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { انقيد } 1 \text { الحن }
\end{aligned}
$$

حرف الحر "في" يحمل سمة [+الملك]].
القيد 2 ــ
حرف الجر "إلى" يممل سمة [ [لمكان].
المسند إليه
الركن الانیمي
1

$$
\begin{aligned}
& \text { 44) دن، ج1، صو 46،408. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن، ج1، ص130،1405. }
\end{aligned}
$$

$$
\text { القيد الالسمي } 3 \text { الـس ركن المي. }
$$




يمكن تثنياها بـ ـ (م ي) التّالي:
3- التحويلات:

التحويل النذي طر أ على مستوى البنية العميقة هو تغيير الرتبة "التقديُ والتأخير"، لعناصر البملة، أي تغيير الترتيب الأصلي كلجملة الفعلية (ف + فا +) وفق القواعد النحوية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
 (الحر كات الإعرابية).


- ويككن تثيلها بـ (م ي) التالي:


> 5- التشاعر التغسير الدلالي للتجملة:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص 34ب11. }
\end{aligned}
$$

> - التحويلات الممكنة:

النموذج التحليلي الناسع: (0) + مرن +
وقد بلغ ورودها 02 مرة، نثثلها في الجدورل التالي:

| الأبيات الشبرية | ر.ب | الترا كيب |
| :---: | :---: | :---: |
| /يو حى إليك الفوز في ظلماته * هـستابعا/ تُجلى به الظلّماء (1) <br>  | $\begin{aligned} & 09 \\ & 12 \end{aligned}$ | \# \# <br>  |

نأنذ الجملة:\# يوحي إليكت الفوز في ظلماته متتابعا \#

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

الر كن المرفي
حرف الجر "إلى" يكمل سمة [+لمكان].
المسند إليه

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الالامي }
\end{aligned}
$$



$$
\text { القيد3 } 3 \text { ـــ ركن المي. }
$$

$$
\text { الركن الانمي } \longleftarrow \text { (-الــ) + اسم: حال. }
$$




التحويل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة هو تغيير الرتبة "تقدي والتأنير"، لتناصر الجملة، أي تنيير

 (الحر كات الإعرابية).
 ويعكن تثيلها بـ ــ (م ي) التالي:

 م- الله في غياهب ظلمات المهل التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة "التقدبع"، يمكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ - النوز يوحى إليك في ظلماته متتابعا.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص 37، ب09. }
\end{aligned}
$$

ج/ب - متتابعا الفوز يو حى إليك في ظلماته.
ج/ج- - متتابعا يوحى إليك الفوز في ظلماته.

ج/هـ
ج/و - ي ظلماته يوحى الفوز متتابعا إليك.
ج/ر - في ظلماته متتابعا الفُوز يو حى إليك. ...
ج/ز ج متتابعا في إليك الفوز يوحى ...


أما (ج/ز، ج/س) فهي منحرفة.


| الأبيات التُرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 3 \\ 1 \\ 10 \\ 04 \\ 11 \\ 07 \\ 12 \\ 06 \end{gathered}$ | \#\# \# \# و شخدها ضاق وجه الأرض <br> \# بسيفك يعلو الهق \# <br>  <br> \#\# \#إليك انتهوا من غر بة \# <br> \#\# \#لى تثناله اجتمعوا \# <br> \#\# \# \# احتمى استقلالها <br>  <br> \#\# \# \# أنوارهم قبست "أنيّنا |

و.مككن تثثيلها بالجملة \# ج \# بسيفك يعلو الحق \# .

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (2) د، ص18، ب18. } \\
& \text { 2) دن، ص42، ب18، ب10. } \\
& \text { 3 3 دن، ص ص 44، ب10. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن، ص 156،ب11.11. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) دن، ص 267،ب06. } 106
\end{aligned}
$$

الر كن الحرفي ــــ حرف الـر "الباء" + اسم + الضمير المتصل "ابكاف".
حرف الجر "الباء" يممل سمدة [+الملك].
الر كن الفعلي ــــــــــز زمن + فعل.
الزمن ــــــــــارع.
المسند إليه ــــــ ركن المي.
الركن الالنمي ــــ (+الــ) + اسم.
2- بع: \# ج1 \# هي: [يعلو \# الــ + حق \# بـ + سيف + لs].
ويككن تثنيلها بــ (م ي) التالي:


$$
\begin{aligned}
& \text { 1- النتحليل: } \\
& \text { القيد1 } 1
\end{aligned}
$$

ع
إن التحويل الني طرأ على مستوى البنية العميقة هو تغيير رتبة اللر كن الحرفي "النقديع والتأنير"، فتحصلنا على البنية السطحية النالية:
 + حت ] + (الحر كات الإعرابية).

ـ ـومكن تثتيلها بـ ــ (م ي) التالي:
1، دس، ז1، ص 42، ب01.


يخاطب الشناعر "أمير المؤمنين" يـ وصفه للوقائع العثمانية اليونانية، صدى الحرب، بأن الحق يعلو بسيفه وأن الغغلبة للحق، يُنصر دين الله في كل مكان. التحويلات الممكنة:
ــ وفق قاعدة "التقدع"، ممكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ- الحق يعلو بسيفك. ج/ب - الخق بسيفك يعلن. ج/ج一 اج بسيفك المق يعلو. ج/د ايعلو بسيفك الحق. ج/ه一 - بالهق يعلو بسيفك. جالو - يعلو بالمق سيفك.
نلاحظ أن (ج/أ، ج/ب، ج/جـ، ج/ة) جمل صحيحة.





$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التحليل: } \\
& \text {. } \\
& \text { المسند إليه } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) ن، ج1، ص 22، ب11. }
\end{aligned}
$$

المسند ــــــ ركن فعلي.
الر كن الفعلي ـــّزمن + فعل.

$$
\text { الزمن } \longleftarrow ّ ـ ض ا ر ع . ~ .
$$



ع
إن التحويل اللذي حدث على هستوى البنية العميقة هو تغيير الرتبة؛ إذ تغير الترتيب الأصلي للجملة الفعلية (ف + فا) وفق القو اعد النحو ية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية: ترتيب يتقدم فيه المسند إليه ويتأخر فيه المسند ــ: [بنت + فرعون \# في +الـــ + ساسل \# تمشي \#\#] + الحر كات الإعر ابية. 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية تأشخذ الجمدلة شكلها النهائي: . \# بنت فرعون في الساذسل تشي \# - وبمكن كثثيلها بـ (م ي) التالي:
إد س، ج1، ص س، ب س.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- بع: \# ج1 \# هي: [تشي \# بنت + فرعون \# في \# السلاسل \#\#]. } \\
& \text { ويمكن تثنيلها بـ (م ي) التالي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الحرفي } \\
& \text { حرف البر "في" يكمل سمة [ـالملك]. }
\end{aligned}
$$



يصف "أممد شوقي" ابنة الماللك العزيز بنت فرعون، عندما تم أسرها، فكانت تششي مككبة بالأغالال وهي حافية القدمين، فحانتها يرنّى ها وقد أنزعج هلا لا الدهر . النتحويلات الممكنة:


$$
\begin{aligned}
& \text { ج/1/ا - في السلاسل تمشي بنت فرعون. } \\
& \text { ج/ب - في السلاسل بنت فرعون تمشي } \\
& \text { ج/ج- ج بنت فرعون تنشي في السالسل. } \\
& \text { ج/د ــ فـرعون في بنت السلاسل تشني. } \\
& \text { ج/هـ - السلاسل في تششي فرعون بنت. }
\end{aligned}
$$




وتد بلغ عدد ورودما 06مرات، فيز المدونة يمكن تثثيلها بالجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  /ضمدت بأهداب الجفون/،روطانا* ضمدت بأعر \|ف الجياد الضُّمر (3) <br>  | $\begin{aligned} & 12 \\ & 13 \\ & 05 \end{aligned}$ | \# \#ُحُّت لبيتك \# \#\# \# \# \# <br>  |
|  |  |  |


(2)

12
17
17
\#\# يصان من سر الصبابة عنده \#
 \#\# \# \#

نأشخ ابجملة: \# حلقت لبيتك \# .

> ع \# \# \#
> المسند

الر كن الفعلي ــــــــز من + فعل.
الزمن
المسند إليه

القيد

حرف الجر "اللام" يممل مية [+الملك"].

و.مكـن تثيلها بـ (م ي) التالي:


3
وفق قاعدة "المبين للمجهو ل"، ،ككن الخصول على البية السطجية التالية: [خلات \# لـ + بيت + ك؛ + الهر كات الإعر ابية.
4- وعن طريق النفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ البملة شكلها النهائي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 (3) }
\end{aligned}
$$



5- التفسير الدلالي للجملة:
يخنرنا الشاءر بأن العزة المنيعة الثابتة قد خلقت لتكون فِ بيت النبي مُمد (ص)، كما أنه قد حُلق لها، لأن العظائم كفؤها العظماء!

التحويلات الممكنة:

- و وقق قاعدة التحويل "التقديع"، يمكن توليد البنى السطجحية التالية: ج/ا - لبيتك خلقت.
 النموذج التحليلي الثالث عشر: فـ (مـج وقد بلغ عدد ورودها 02مرة في المدونة، يمكن تثيلها بالجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | $\begin{aligned} & \hline 06 \\ & 14 \end{aligned}$ |  \#\#\#\# \#ّت على أعقاهِا الروم |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التحليل: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي }
\end{aligned}
$$



أبعد أبناء مصر عنها ظلم الأعداء، فصور "الشاءر" جفنا لمصر، وقد أزيحت عنها الأقذاء (...). فهي صورة بليغة تنم ها كلمات "أمد شوقي".

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص 20،ب06. }
\end{aligned}
$$

التحويلات الممكنة：
－وفق قاعدة＂التقدبم＂، مككن توليد البنى السطحية التالية：

وقد بلغ عدد ورودها 03مرات جي المدرنة، يككن تمثيلها بالجمدول التالي：

| الأبيات النعرية | ر．ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & \hline 08 \\ & 07 \\ & 03 \end{aligned}$ |  \＃\＃شُّلت سلماً على نصر \＃ <br>  |

المسند إليه ــــــ ضمير مستتر تقديره هـر (Ø): نائب الفاعل.

$$
\text { قيد } 1 \text { ــــ زكن حرڤن. }
$$


حرف الخر＂الباء＂يممل سمة［＋الملك］］．

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ- عن جفنها أزيمت الأقذاء. } \\
& \text { ج/ب - عن جفنها الأقذاء أزيحت. } \\
& \text { ج/ج一 الـا الأقذاء عن جننها أزيحت. } \\
& \text { ج/د ـ الأقذاء أزي يحت عن جفنها. } \\
& \text { ج/ه一 } \\
& \text { ج/』 - عن أزيحت الأقناء جفنها. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قيد } 2 \text { قـ } \\
& \text { الر كن الالمي }
\end{aligned}
$$

 ويمكن تثتيلها بـ (م ي) التالي:


ع:
وفق قاعدة "المبين للمجهول" يككن الحصول على البنية السطحية التالية: [جئء \# بـ + المالكك + العزيز \# ذليلا] + الحر كات الإعرابية.
4- وفق قاعدة النفسير الفونولر جي على مستوى البنية السطحية تأحذ الجملة شكلها النهائي: \# جيء بالمالك العزيز ذليلا \#.


 التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة "التقدبي"، يككن توليد البنى السطحية التالية:
ج/أ - بالمالك العزيز جيء ذليلا.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب - بالمالك العزيز ذليال جيء. } \\
& \text { ج/ج- اج ذليلا جيء بالمالك العزيز . } \\
& \text { ج/د ج ذليلا بالمالك العزيز جيء. } \\
& \text { ج/هـ الـا العزيز جيء ذليلا بالمالنك. }
\end{aligned}
$$

 منحرفة وتتفاوت
النموذ ج التحليلي الخامس عشر: وقد بلغ عدد ورودها (09) مرات 3 المدونة، يمثلها المدورل التالي:

| الأبيات الشعرية | ر. | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  /(ي) <br>  /فاضت مع الدمع العيون مهابة/* لأملد بين الستر والمجرات (5) <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & \hline 02 \\ & 06 \\ & 02 \\ & 03 \\ & 04 \\ & 01 \\ & 02 \\ & 06 \\ & 03 \end{aligned}$ |  \# يدين لما العالي من الجبهبات <br> \#\# يفيض عليها اليمن في غدرو اتهو <br> \# \# مشى فيه قوم في السمهاء <br> \#اضاضت مع الدمع العيون مهابة\# \#\# \# \# \#ارت عليهن الدوائر في المخاد \# \# <br>  \#\#غدا على الثغر غادٍ من مواكبكمش\# |



$$
\begin{aligned}
& \text { \# 1 } \\
& \text { المسند ـــ }
\end{aligned}
$$

حرف الجر "على" يممل سمة [+الاختصاص] .
المسند إليه ــــ ركن المي.
الر كن الالمي

$$
\text { القيد2 } 2 \text { ـــ ركن حرفي. }
$$

الر كن الحرفي ـــحرف الجر "الباء" + اسم.
حرف البر "الباء" يممل سمة [+الاختصاص].

- مككن ثتثيلها بـ (م ي) التالي:


وفق قاعدة التحويل "التقـبي" تقدم "مر كب النسبة" على مستو كالبنية العميقة، ونتق القو اعد النحرية الصرفية،
 4- وفق قاعدة النفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية ، تأشذ البملة شكلها النهائي: \#\# \#ثين عليك الراشدون بصا

- يككن تثيلها بـ ـ (م ي) التالي:

$$
\text { 1) دس، ש1، ص 99،ب } 02 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الفعلي } \\
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$



5- التفسير الدلالي للدجملة:
يذكرونك بخير، والراشدون مم الخلفلفاء الأربعة بعد البني وهم: "أبر بكر الصديق"، "عمر بن الخطاب" "عثمان بن عنان"، و"علي بن أبي طالب".

التحويلات الممكنة:
ج/أ- عليك يثي الراشدون بصالم. ج/ب- عليك الر اشدون يشون بصالم ب/ج- - عليك يثي بصالح الراشدون. ج/د- عليك بصالم يثين الراشدون. ج/ه- الراشدون عليك يثنون بصالم. ج/و - الر اشدون عليك بصالـ يثنون. جار- الرا|شدون بصالج عليك يثنون. ج/ز - بصالخ يثني الراشثدون عليك. ج/س- بصالح عليك يثين الراشدون. ج/ش-بصالم عليك الراشدون يشنون.

ج/ص- على الراشدين يثنون لك صالُ ب.
نلاحط أن (ج/i $\leftarrow$ ج/ش) صحيحة أما (ج/ص..) فهي منحرنة.
النمرذج النحليلي السادس عشر:
وقد بلغ عدد ورودها (01) مرة واحدة في المدونة، وهي مُئلة في الجملة: \# بالعلم ساد التاس في عصرهم \#
قال شوقي:/ بالعلم ساد الناسُ في عصرهم| * والخترقوا السبع الطُّباق الشداد(2)

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$



إن التحويل النذي طرأ على مستوى البنية العميقة، تثل في تقديم مر كب النسبة (جار وجروز) على المسند
 التالية:[ـــ+ الـــ+ علم\# ساد\# الــ + ناس \# في + عصر + هم ]+الحر كات الاعرابية. 4- وعن طريق، التنسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأشذ الجملة شكلها النهائي: \#\#بالعلم ساد الناس في عصرهم\#\# - يمكن تثثيلها بالمشجر التالي:
ا) دس، جا، صع س، بس.


بالعلم بحد و التفلّ الناسير الدلالي:
التحويلات الممكنة:
ــ وفق قاعدة التحويل "الثقديع" بككن توليد البنين السطحية التالية:
ج/i - الناس سادوا بالعلم في عصرهم.
ج/ب - ساد الناس في عصرهم بالعلم.
ج/جـ - - في عصرهم بالعلم ساد الناس.
ج/د- ي عصرهم بالعلم الناس سادوا.
ج/ه- بالناس عصرهم في ساد العمم.

نلاحظ أن: [ج/أ-ج/د] جمل صحيحة، أما البمل (ج/هم
 وقد بلغ عدد ورودها04 مرات في المدونة، يمثلها الجلدول التالب:

| الأبيات الشعرية | و.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| ²(2) <br>  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 11 \\ & 04 \\ & 08 \\ & 04 \end{aligned}$ | \#\# <br>  \#\# \# أعرض عن قواده النُعب شارد \#\# \#\# \# \# بعد عيسى الناس فيه |

نأخذ البمهلة: \#يَّ لنا النصرُ 'لمبينُ على العدات \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3) دن، ج1، صو 50، 54 } 04 .
\end{aligned}
$$



إن التحويل اللذي تح على مستوى البنية العميقة تثل في تقـيع مر كب النسبة على المسند إليه، وذلك وفق القق اعد النحو ية والصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
 4- وفق قاعدة النفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأحخ الجمملة شكلها النهائي: 1) دس، ج1، ص 50، ب04.


5- الثنسير الدلالي:
يخنرنا الشاءر بالنصر العظّم النذي حققه المصريون على العدور إثر معر كة كانت فيّ جبال (ملونا).
ج/أ ــ تّ لنا على العدات الممكنة: النصرُ 'لمبينُ.
ج/ب - تم النصر المبين على العدا لنا.
ج/ج- - النصر المبين ت لنا على العدا.
ج/د ـ النصر المبين على العـا تم لنا.
ج/d - على العدا النصر المبين ت لنا.
ج/ر- على العدا النصر المبين لنا تمّ.

ج/ز - على النصر تم المبين العدا لنا.

 وقد بلغ عدد ورودها 02 مرة في المدونة، يمثلها المبدول التالي:

| الأبيات الثنعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | $\begin{aligned} & 02 \\ & 13 \end{aligned}$ | \#\# \#تيت من حر ابه بأر سططا ليس العظيم \# <br>  |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) } \\
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

2- البنية العميقة تطابق البنية السطحية \# ج \# لأنا وفق الترتيب الأصلي للجدلة .
ـ يمكن تثيلها بــ ( ) ي) التالي:


الشاعر يخبرنا أن "الأستاذ أمحد لطفي" أتى "بأرسططاليس" من خراب العلم والهداية والأحلاق، وذلك بتر جمة كتابه في "علم الأخلاق".

1) دس، ج1، ص 218، 0202 * * ترجم الأستاذ لطفي باشا السيد كتابه "أرسططاليس" في علم الأنحلاق إلم العربية ، فكتب إليه هاحب الديروان هذه التهئة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "من" يكمل سمة [+ المكان] } \\
& \text { القيد } 2 \text { ـــــر }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "الباء" يممل سمة [+ الاختصصاص] } \\
& \text { التقيد } 3 \text { الا } \\
& \text {.ص: } \text {. }^{1+(+}
\end{aligned}
$$

## التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة التحويل "التقديع" بككن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ - من مر ابه العظيم أتيتُ. ج/ب - حرابه العظيم من أتيتُ.

النموذ ج التحليلي التاسع عشر: وقد بلغ عدد تواترها 02 مرة في المدونة، وهي مثملة في المدلول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | $\begin{aligned} & 15 \\ & 01 \end{aligned}$ | \# يتلبسُ الحلمُ اللنديذ عليه بالحلم الأليميم \# \# مضى ترها القيم بالحرز الحصين |

ونأخذ الجمدلة: \#يتلبسُ الحلمُ اللنيذ عليه بالحلم الأليمب \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 التحليل: } \\
& \text { 居 \# \# \# } \\
& \text { اللسند } \\
& \text { الر كن الفعلي ـــــي } \\
& \text { الز من }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الانمي } \\
& \text { القيد } 1 \text { 1الـــ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } 2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "على" يحمل سمة [+ بلمكان] }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الحر "الباء" يممل سمة [+ الاختصاص" } \\
& \text { القيد4 } 4 \text { حـر } \\
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

2- نلاحظ أن بع: \# ج1 \# تطابق بس \# ج \# لأكما ونق التر تيب الأهلي للتحملة الفعلية:
ـ يمكن تثثيلها بـ ـ (م ي) التالي:


التحويلات الممكنة:
ـ ــ وفق قاعدة التحويل "التقديع" بككن توليد البين السطحية التالية:
ج/أ - بالحلم الأليم يتلبس الـلم اللذيذ عليه.
ج/ب - بالحلم الأليم الحلم الثلذيذ يتلبس عليه.
ج/ج
ج/د - الحلم الملذيذ يتلبس عليه بالمنم الأليم.
ج/ه- - الحلم الملذيذ عليه يتلبس بالملم الأليم.
ج/و - عليه يتلبس الحلم اللذيذ بالحنم الأليم.
ج/ر - عليه الحلم اللنذيذ بالحلم يتلبس الألكمم.


وقد بلغ عدد تواترها 01 مرة في بلمدونة، ثمثلها الجملة التالية: \#\# \# \# شدة ُُقلت أناةُ كهوله فيها
قال شوقي:/ فـ شدة نُقلت أناة كهوله * فيها، /و حكمتهم
1- التحليل:

الر كن الحريف سـّ حرف الجر "يف" +اسم.
حرف الجر "في" يكمل سمة [+ وصف الحال].
المسند ـــــر كن فعلي.
الر كن الفعلي ـــ زمن + فعل.

$$
\text { المسند إليه ـــ ركن السي1+ ركن السمي } 2 .
$$

$$
\text { الر كن الاسمي1 } 1 \text { ــــ (-الـــ) + اسم: نائب فاعل، وهو مضاف. }
$$

الركن الانمي2 2 ط مضاف إليه.
القيد2
الر كن الحر في ــــــرف الجر "في" + الضمير المتصل "الهاء"
حرف الخر "في" يممل سمة [+ البزء]

ـ ـيكـن تثثيلها بــ (م ي) التالي:


ع

إل الماضي المبي للمجهول (نُقل) وتُويل المععول به إلم نائب فاعل، إضاذة إلم فاعل تقديع مر كب النسبة (يُ شدة) على المسند والمسند إليه، وذلك وفقّ القواعد النحوية والصرفية ، فتحصلنا على البنية السطحية التالية: [

1 (1) دس، ع1، صس، بس.

$$
\begin{aligned}
& \text { \# \# \# \# }
\end{aligned}
$$

4- وعن طريق النفسير الفنولو جي على مستوى البنية السطحية تأحذ الجمدلة شكلها النهائي:
 -
التحويلات الممكنة:
 ج/أ ــُقلت أناة كهوله فيها في شدة. ج/ب - أناة كهوله نُقلت فيها في شدة.
ج/شج/د ــ أناة كهوله في شدة نقلت فيها.
ج/ه一 ج/و- أناة نقلت فيها كهوله شدة في.



وقد بلغ عدد تو اترها 01 مرة في المدونة، تثثلها الجملة التالية: \#\# يسير تحت لواء العلم مؤتلفأت قال شوقي:/ يسير تحت لواء العلم مؤتلفاً/" ولن ترى كجنود العلم إخو انا (2)
\# 1- التحليل:
ا) مس، ع1، صس، بس.
 فندق "شيرد"."


$$
\begin{aligned}
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الانميـــ } \\
& \text { القيد } 1 \text { ــي ط ظرف مكان "تحت"+ اسم+ مضه: [مرن (مر إ] } \\
& \text { الظر ف "تحت" يممل سمة [+ المكان] } \\
& \text { القّيد } 2 \text { ع } \\
& \text { الر كن الاسم }
\end{aligned}
$$

2- 2- نلاحظ أن البنية العميقة تطابق البنية السطحية، لأكما وفق التر تيب الأصلي للجملة الفعلية: ف +فأ+ ...


$$
\begin{aligned}
& \text { (1)/الـ شوقي:/ تشير بوجه أحمدي، منور * عيون البرايا فيه منحسرات } \\
& \text { 1 } \\
& \text { المُند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحريف بــي } \\
& \text { حرف الجر "الباء" يكمل سمة [+ الاختصصاص] . } \\
& \text { القيد (X) (X) (X) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الاسمي } 2 \text { كـ } 2 \text { كـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحرئـــــ } \\
& \text { حرف الجر "ين" يممل سمة [+ الجزء]. } \\
& \text { القيد } 4 \text { ـــــ ركن المي. }
\end{aligned}
$$

 ـ يمكن تثيلها بـ ــ (م ي) التالي:


1) 2 دن، عا، ع1، ص ن، ب ب، ب8.

> 3- التحريلات:

التحويل النذي تم على مستوى النينية العميقة تمثل في تقدير مر كب النسبة (بوجهه) والصفة 1 (أمماي)
والصفة2 (منوز) على المسند إليه (عيون البرايا)، وذلك وفق القواعد النحوية والصرفية ، فنتحصل على البنية
\#. $\qquad$


منحسر ات] + الحر كات الاعرابية.

 - ويمكن تثثيلها بالمشجر (م ي) التالي:


5- التفسير الدلالي: يشبه الشاعر وجه أمير المؤمنين بوجهة أمحاي -سنسبة إلى أمحم وهو البني صلى اللّه عليه وسلم، نسبة وتشريفا وتبعية، مضيء والليون المسيرة الككليلة التي قد انتطع بصرها من طول المدى.

النحويلات الممكنة:
ـ ـو وفق قاعدة التحويل "التقدي" بمكن توليد البـين السطحية التالية:


ج/ش- - فيه منحسرات تشير بوجه أحمدي منور عيون البرايا.


- نلاحظ أن (ج/أ، ج/ب، ج/جـ) صححيحة، أما ج/: النموذج التحليلي الثالث والعشرون:

وقد بلغ عدد تواترها 01 مرة مِي المدونة، تثثلها الجملة التالية: \#عُدْ للمحاماة الشر يفة عود مشتاق ولعـ
ا) دس، ع1، صم، بس.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الـ شوقي:/ عد للمحاماة الشريفة * عود مشتاق ولع } \\
& \text { 左 } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحر في } \\
& \text { حر فالجر "اللام" يممل سمة [ + الاختصاص] }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد3 } \\
& \text { الرك كن الانمي1 } 1 \text { 1- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } 4 \text { بـ } 4 \text { كـ ركن المي. } \\
& \text { الر كن الالمييـــ }
\end{aligned}
$$

2- البنية العميقة تطابق البنية السطحية لأفما وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية: ف +فاــ ... - يككن تثنيلها بـ - (م) التالي:


$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص 158،ب15 } \\
& \text { 2) دن، ج1، ص ن، بـ } 0 .
\end{aligned}
$$

3- النفسير الدلالي*:
يدعو الشاعر الأستاذ "مرقص فهمي" أن يعود إلى الاشتغال بالغاماة الشريغة والتزيهة بكل اهتمام
وهْفة وشوق.

التحويلات الممكنة:
ج/ا/ ـ للدحاماة الشريفة عد عود مشتاق ولع.
ج/ب -عود مشتاق ولع عد للمحاماة الشريغة
ج/ج- جا عد عود مشتاق ولع للمحاماة الشر يفة.
ج/د - مشتاق غود عد للمحاماة ولع الشريفة.

ـ نلاحظ أن (ج/ل، ج/ب، ج/جـ) صححيحة، أما ج/د....فهي منحرفة.
النمط التر كيبي الخامس: فـ + فا مبه

وأحصينا ونق هذا النمط التر كيي 137جملة فعلية بسيطة، توزعت ضمن (6) ستة نماذج تحليلية هي كالآلي:
النموذ التحليلي الأول: فـ + فنا [ظ V غ غ V ض مل V مر إ] + م به [ظ V مرإ V ض مل].

وقد بلغ عدد ورودها (65) مرة في المدونة، وهي في المدبول التالب:

| الأبيات الشعرية | لاب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> (7) | $\begin{gathered} \hline 5 \\ 12 \\ 4 \\ 5 \\ 1 \\ 7 \\ 11 \\ \hline \end{gathered}$ | \#\# \# \# <br> \#قاهر الخصم \# <br> \#\#تـت نفسها \# <br> \#\# \#لمل كليو باترة \# <br> \#lola\# <br> \# و ولنا السري \# <br> \# \# دخلوا 'يُيبة \# |



$$
\begin{aligned}
& \text { الحتفالا ألقيت فيه هنه النصيدة. } \\
& \text { 1) دس، ج1، ص21، ب5. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3ه } \\
& \text { 4) دن، ع1، ع18، ص25، ب05. } \\
& \text { 5) دن، ع1، ص17، ب17. } 1 \text { با } \\
& \text { 6) دن، ع1، ص27، ب27، ب7. }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { 3 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 ( } 9 \text { دن، ع1، 71، 710ب10. } \\
& \text { 10) دن، ع1، ص75، 10، } 105
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 16) دن، ج1، ص105،11،11 }
\end{aligned}
$$



/(4) (4)

 (7) ${ }^{\text {(7) }}$











5 \# \#\# \# \# \#
\#\#ق:قصت صيادَ الأسود

\#\# \# \# \# القلوب \#


 \#\# \# \# ألفوا مصاحبة السيون
\# \#
\#\# \#
\# \# تحنو القو القصد
\#غ \#وموا البنو


\# \#
\#\# \#لزمتُ بابَ أهير الأنبياء \#


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  | 31 |
|  | . 02 |
|  | . 2 |
|  | 11 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 12) |
|  | 13) دنه، |
|  | 14) ده، ج1) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |






$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { 8) }
\end{aligned}
$$



3- التفسير الدلالي:
يخر الشاعر أن فر يضة الز كاة وحدت السبيل بين الكُرماء والبّخلاء حي التقوا، ويكمن موطن الالنقاء في كوها فريضة على كل مسلم غين سواء أكان كرما أم بيلال، والشاعر يبرز في المهز ية النبوية فضل الركاة من من شلال

هنا البيت.
التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة التوليد "التقديع"، يمكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ ـا الز كاة وحدت سبيله. ج/ب - الز كاة سبيله وحدت. ج/ج一 ـ اج سبيله وحدت الز كاة. ج/د ـ سبيله الز كاة وحدت. ج/هـ الـ الز كاة ــه سبيل وحدت.
نلاحظ أن الجمل (ج/i) ج/ب، ج/جـ، ج/ت) جمل صحيحة وتتفاوت في درجة صحتها.

النموذج التحليلي الثان: فـ + ن ن + م ب به (مرإ).
وقد بلغ عدد ورودها (01) مرة، في المُونة، ثمثلها ابلجملة التالية:

قال شوقي: /نظمت أسامي الرسل/ فهي صحيفة... في اللوح، واسم محمد طغراء.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (2) عـ، ع، ص38، ب17. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد ـــ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الاسمي2 2 } 2 \text { عـ }
\end{aligned}
$$

2- بع: \# ج1 \# هي: [ماض مبين للمعلوم + فعل (نظم) \# هر(毋) \# أسامى + الــــ ب رسل]. يككن تثيلها بـ (م) التي التالي:


 4- 4 وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: نظمت أسامى الرسل \# \# \#

 الحفوظ (القر آن الكرير) و كتب اسم عمدن (ص) بالقلم الغليظ في صلر اللوح.

- وفق قاعدة التوليد التقديع، يمكن توليد البنى السططحية التالية: ج/1/ أسامى الرسل نظمت.
ج/ب - الر سل نظمت أسامى. جهملة منحر فة.

وقد بلغ عدد ورودها (05)مرات في المدونة، يمثلها الجمبول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 11 \\ 7 \\ 06 \\ 06 \\ 02 \end{gathered}$ | \# \# علوم تي البلاد. \# ملك جاور التراب \# <br>  <br>  \#\# \# \# الشُمسُ تُزلف عيدها |

1 المسند إليه الر كن الالمي

المسند الر كن الفعلي

الزمن
 الر كن الاسمي 2- بع: \# ج1 \# هي: [جاور \# ملك \# الــــ تراب].

$$
\begin{aligned}
& \text { 2م) دن، ج1، ص18، ص28، ب07. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن هـ ع1، ص186،ب14. }
\end{aligned}
$$

يكمن تثيلها بـ (م ي) التالب:


ع
 [ملك \# جاور \# الــ + تراب] + (الحر كات الإعرابية). 4- 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية، تأخذ ابلمملة شكلها النهائي:
 ـ وـيمكن تثيلها بـ (م ي) التالي:


- ونق قاعدة التحويل "التقديع"، يمكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ - التراب جاور ملك.
ج/ب ـ التراب ملك جاور.
ج/ج一 - ملك التراب جاور.
نلاحظ أن (ج/أ، ج/ب) صحيحة.أما (ج/جـ، ...) منحرفة.

> 1
> 2 (2)

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي الرابع: فـ + م به [ظ V مر إ V V مل + } \\
& \text { وقد بلغ عدد ورودها (18) مرة، في المدو نة وهي في الجدول التالب: }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

|  <br>  لم تُُب نار الوغى يا توتــــهـا " و/أذابــتــه تباريخ الحنين/(3) | 13 1 11 | \#\# \#بلت جهودهم الباددُ <br> \#\# \#تنعُ لنيذُ الرقادت \# \# \# أذابته تباريخُ المنين |
| :---: | :---: | :---: |

ويمكن تثيل التراكيب بالجملة: \# ج \#: \# احتواها الماء \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الز الز كن الفعلي } \\
& \text { القيد ــــــــــر كـن المي: الضمير المتصل: الماء: مفعول به. } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$

2- بع: \# ج1 \# هي: [الحتوى + الــ + ماء \# الفلك: (الضمير المتصل: الهاء)]. يمكن تثنيلها بـ - (م ي) التالي:


التحويل النّي تم على مستوى البنية العميقة هو تقدير المفعرل به عن الفاعل، فتحصلنا على البنية السطحية التالية: [احتوا + الــهاء \# الــ + ماءـ] + (الحر كات الإعرابية). 4 4- وعن طريق النفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية تأخذ الـوملة شكلها النهائي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 (4) }
\end{aligned}
$$

ـ وعككن تثتيلها ب (م ي) التالي:


5- النفسير الدلالي:
يصف الشاعر حالة السفن وهي في وسط مياه وادي النيل. التحويلات الممكنة:
وفق قاعدة التححويل "النقـدي" نقدم الفاعل عن الفعل والمفعرل به معا، نتحصل على البنية السطحية
التالية: ج/أ ــ الماء احتو اها
النموذج التحليلي الحخامس: ف + م به 1 + فا (ظ) + م بـ بها


艮
المسند

الققيد 1 المن
المسند إليه

الر كن الاسمي
2- بع: \# ج1 \# هي: [أرى \# الـــ + تاريخ \# نعن \# شرعون].
-بكـن تثثيلها بـ ( (م ي) التالي:



ع
التحويل الذي تم على مستوى البنية العميقة هو تقديم المنعول به عن الفاعل، فتحصلنا على البنية السطحية

 ـ وـيككن تثيلها ب (م ي) التالي


5- التفسير الدلالي:
يخبرنا الشاءر أن التاريخ سجل و قد الـنـئر أرانا حياة "فرعون".
التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة التوليد "التقدبم" بككن توليد البنى السطحية التالية:

ج/أــ التاريخ أرانا فرعون
ج/ب
ج/ج一



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

| الأبيات الثعرية | ر．ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 11 | \＃\＃ |
|  | 11 | \＃$\#$ \％ |
|  | 3 | \＃\＃أعلمت أقوام الز |
|  | 2 | \＃\＃\＃ |
|  | 15 | \＃\＃ |
| ／شاطرفم نعم الصبا／و（\％） | 1 |  |
|  | 1 | \＃و $\#$ |
|  | 6 | \＃\＃\％ |
| سما بأروقة الهدى، | 7 | \＃ |
| إن النّي جعلل العتيق مثـابـة＊＊ | 10 |  |
|  | 2 | \＃\＃ |
|  | 2 | \＃＇فـ |



$$
\begin{aligned}
& \text { 艮若 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

المسند إليه ــــر كن اسمي：ضمير مستتر تقديره：هي فا（ل）．

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (دن ع، ع1، ص23، ب11. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن، چ1، ص181،1402. }
\end{aligned}
$$

2- بع: \# ج1 \# تطابق بس \# ج \# \# لأها وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية.


3- التفسير الدلالي:
يخبر شوقي أن دولة الفرس سرقت من مصر عزها، لأكها عاثتت فيها فسادا.
التحويلات الممكنة:
ـ و وفق قاعدة التحويل "التقدبع"، يمكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ - مصر سلبت عزها.
ج/ب - سلبت عز مصر ها.

وقد بلغ عدد ورودها (12)مرة في المدونة ثتثيلها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br> تسمّر في أرس القلاع كراهةا * و/يسكن أعجاز الخصون المذّنب/. <br>  <br>  <br>  <br> //بالعلم ساد الناس في عصرهم * و/اخترقوا السبع الطابق الشداد/7/7 | $\begin{gathered} \hline 3 \\ 12 \\ 15 \\ 9 \\ 13 \\ 1 \end{gathered}$ | \#\#, \# أى الفتنة الكيرى \# \#يسكن أعجاز الحصون المندبـ \# <br>  \# \#يرمون إبليس الرجيم \# \#\# \#تسرت آي الكتاب البيّنات \#\# \#تر قوا السبع الطباق الشداد |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1): س، ع1، صو 23، ب } 11 . \\
& \text { 2 (2) } \\
& \text { قَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) }
\end{aligned}
$$

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
 \\
 \\
(3)/\%ر/ة \(/\) / \\
 \\
/(5) أنحر جت حكمة الأجيال حالدة/* و وبيّنت للعباد السيف والقلما \\

\end{tabular} \& 14
12
1
10

4

5 \& | \#\# \#ُدت الثلالين الضورال \# \# رحم اللها العروس المختضر |
| :--- |
|  \#\#ارفعوا سوت الشباب عبّبا مقبو |
|  \#\# \#حّا اللّ مقدمك اليمينا | <br>

\hline \multicolumn{3}{|r|}{ونأحذ الجملة : \# رأى الفتنة الكبرى \#.} <br>
\hline \multicolumn{3}{|r|}{} <br>
\hline \multicolumn{3}{|r|}{المسند} <br>
\hline \multicolumn{3}{|r|}{الر الزمن الاسمي طـ طـ الماضي.} <br>
\hline \multicolumn{3}{|r|}{الر كن الانمي} <br>
\hline \& \&  <br>
\hline \multicolumn{3}{|r|}{} <br>
\hline
\end{tabular}

2- نلاحظ أن البنية العميقة تطابق البنية السطحية ، لأغما وفق التر تيب الأصلي للجملة النعلية: ف-فا+....



$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (2) كس، ع1، ص 121،ب14 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 }
\end{aligned}
$$

|  |  | 3- التفسير الدلاكي: |
| :---: | :---: | :---: |
| ( ${ }_{\text {. }}$ منحرفة. | في "ب大 | يصف الشاءر الحالة اليّي كانت <br> التحويلات الممكنة: <br> ج/أ - الفتنة الكبرى رأى المى. <br> ج/ب - الكبرى رأى الفتنة. <br> ناحظ أن (ح/أ) صحيحة، أما |
| [ | Vظ) |  |
| الأبيات النّعرية | ر.ب | التراكيب |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  /أناف حلف سماء الليل متقد// يُخــال مي شرفات الجو" (كيوانا) (10) | $\begin{gathered} 10 \\ 3 \\ 14 \\ 1 \\ 2 \\ 12 \\ 15 \\ 4 \\ 9 \\ 8 \end{gathered}$ |  \# \# <br> \# \# \# \# <br> \# ;رمى تأج قيصر رميَ الزُّجا \# \# \# \# \# \# \# \# \# وجدت شجعان العقول قليلا \#\# \#تموهم كهن الحقوق كهولا" \# \# يهينون صاحب الروح ميتايو <br>  <br>  |

ونأشذ الجمدلة : \# اجعلوا الواجب دأبا \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 3 دن، ج1، ص 91، 140،14. } \\
& \text { 44) دن، ع1، ص 140،1401،01. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن، ج1، ص 181، 181،12، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) دن، ج1 جا ص 252، } \\
& \text { 10) دن، ج1، ص 277،ب08. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 病 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد1 } 1 \text { كـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التقيد } 2 \text { ـ }
\end{aligned}
$$ 2- نالاحظ أن البنية العميقة تطابق البنية السطححية ، لأفما وفق التر تيب الأصلي للجملة الفعلية: ف-فا+....




3- التفسير الدلالي:
بطلب الشاعر من العمال أن يُععلوا من الواجب طر يقا يسبرون عليه ويحافظون على دوامهـ.

ج/ب - الواجب اجعلوا دأبا.
ج/ج---:أبا اجعلو! الواجب.
جآد- اجعل الؤاجب وا دأبا.



وقد بلغ عدد ورودها 2 مرة في المدونة تثيلها في الجمرل التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النرا |
| :---: | :---: | :---: |
| /(تستوهب الصفح المساجد خشعا/ * وتبسط راح التوبة الجُمعات. (ـ) طارت قناها سروراءن مراكزه ها * و/الألت الغمد إعجابا مو اضيها/. (2) | $\begin{gathered} 13 \\ 6 \end{gathered}$ | \# تستوهب الصفح المساجد خشعا \# \#\# \# \#ألقت الَّمد إعجابا مواضيها |

ونأحخ الجمaلة : \# تستوهب الصنح المساجد خشعات

$$
\begin{aligned}
& \text { 有 } \frac{\text { 1 }}{\text { \# \# }} \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { التقد } 1 \text { الان }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النقيد2 } 2 \text { ــــ ركن المي. } \\
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$


ــيكن تثتيل \# \# \# بـ (م ي) التالي:


$$
3 \text { - النحويلات:¢ }
$$

التـحويل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة تثثل في تقــيع المفعول به على المسند إليه وذلك وفق القو اعد النحوية الصرفية ، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

1 - وعن طريق النفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية نأخذ الجملة شكلها النهائي : \# تستوهب الصفح المساجد خشعا\# \# - يمكن تثئلها بالنششر (م ي) التالي:


يطلب مصلوا المساجد الصضح من اللهُ والإع, اض عز الذنوب خاشعين باسطين يد التوبة النصوح، وذلك حفاوة بمجيء وبخاة أمير المؤمنين.
 ج/ب ـ ششنعا المساجاد تستر هب الصفحَ. ج/ج- ا- الصفح تستوهب المساجد خشعا. جاد- الصفح المساجد تستوهب خشعا. ج/0- خشعا تستوهب المساجد الصفح. ج/و - الصفحَ خشعا المساجد تستوهب.
نلاحظ أن (ج/أ)- ج/0) صحيحة ، أما (ج/و....) منحرفة.
1، دس، ج1،ص س،ب س.

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | $\begin{aligned} & 4 \\ & 6 \end{aligned}$ | \# \# \# يتلفتون مودّعين ديارهم \# |

$$
\text { الزمن } \longleftarrow ~ ا ل ن ض ا ر ع . ~ . ~
$$

المسند إليه ـــ ركن اسمي
الر كن الالمي

$$
\text { القيد } 1 \text { 1ك }
$$

الركن الاسمي (-الــ) + اسم : حالن.
التقيد2 ـــ ركن المي+ (ض مل): هضن [همب]
الر كن الاسمي

2- 2- البنية العميقة تطابق البنية السطحية لأنا وفق التر تيب الأصلي لنجملة الفعلية.



يصف الشناعر الأندلس المديدة ويُصص ماينة أدرنة * والمال التي آلت إليها، فكان المهاجرون يتلفتون مودعين ديارهم وهي مشتعلة ناراً.

التحويلات الممكنة:.
ج/أ - هم يتلفتون مودعين ديارهم.
ج/ب - مودعين ديارهم يتلفتون.
ج/اج- - يتلفتون ديارهم مودعين.

ج/د- ديارهم يتلفتون مودعين.
ج/ه- ديارهم مودعين يتلغتون
نلاحظ أن (ج/أ)- ج/ه) صحيحة ، أما (ج/هم (...) منحرفة



| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  (2) اعدها كلمات أربعاً/ * قد الحاطت بالقــــــرون الأربعين <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 2 \\ 11 \\ 12 \\ 2 \end{gathered}$ | \# اجحعل مكان الدر خرز السماء النيراء \# \# أعدها كلمات أربعا \# \# \# أعط الهن حصته احتسابا \# تلفيهم حيال الماء صما \# |




$$
\begin{aligned}
& \text { 2ـ دن، ع1، ص258، ب11 } 11 .
\end{aligned}
$$

2- البنية العميقة تطابق البنية السطحية لأها وفق الترتيب الأصلي للجملة: ف+ فا + ...
ــ مككن تثيل \# \# \# بـ (م ي) التالب:

3- التفسير الدلالي*:

يشبه الشناعر المسجد الأزهر بالنور الملألأ في السماء المرصع بالدر والجوهر.

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة:. } \\
& \text { ج/أ ـ مكان اللدر الجعل خرز السماء النيرا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/جـ ج- اجعل خرز السماء النير| مكان السُر الدُر } \\
& \text { ج/د- خرز النيرا مكان السماء الدرّ اجعلـ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد بلغ عدد ورودها } 3 \text { مرات في المدونة يمثلها في الجدول التالي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الالمي2 } 2 \text { كـ } \\
& \text { القيد } 2 \text { س }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الامسي 2 الر } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  $\qquad$ /دولة شاد ركنها ألف عام/ * وهـ (2) $\qquad$ <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 5 \\ & 5 \\ & 9 \end{aligned}$ | \# \# \#لة شاد ركنها ألف عام \# \# مقل" عانت الظّام طور يلا \# \# الناس تسحبُ فضغاض الغنن مر \# |

2- البنية العميقة هي\# ج1 \#: [تسحب\# الــ +ناسُ \# فضفاض \# الــ +غنى\# مر حا ]

$$
\text { - مكن تثيل \# \# \# \# ( } \# \text { ي) التالي: }
$$



|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن } \\
& \text { النقيد } 1 \text { الان } \\
& \text { الر كن الالمي } 1 \text { كـ } \\
& \text { الر كن الالمي2 } 2 \text { ــلـي } \\
& \text { التقيد } 2 \text { ـ } \\
& \text { الر كن الالسي }
\end{aligned}
$$

قاعدة التحويل التي تُت على مستوى البنية العميقة ثثلت في تقايــ "الفاعل" على الفعل، وذلك وفت القواعد
النحو ية والصر فية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:

4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجمملة شكلها النهائي: \# \# الناس تسحب فضفاض الغنى مر حا - يمكن تُثيلها بالمشتجر (م) التالي: بعض الناس تتبختر وتختال بغناها الواسع والبعض الآَخر يعاني سوء الـلالل.

|  |
| :---: |
| ج/0- مرحا الناس تسحب فضفاض الغنى. ج/و - مرحا تسحب الناس فضفاض الغنى. ج/ر- الغنى مر حاً تسحب فضفاض الناس |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |




1- النحليل:


$$
\begin{array}{r}
\text { المسند }
\end{array}
$$

2- نلاحظ أن البنية العميقة تطابق البنية السطحية لأغما وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية: ف+فا+... يمكن تثيلهُ بالمششجر (م ي) التالي:


البيت من قصيدة "تكليل أنقرة وعزل الأستانة" والشاعر يتحدث عن ظفر حكمته بيونان القديمة وغزو اليونان الحديثة وقد ربح غاز يها.
 ج/ب - الحديثة ظافرا غازيك غزا غزا. ج/ج- ج- ظافرا غزا الحديثة غازيك. ج/د- ظافرا غازيك غزا الحديثة.

1) =س، ع1،ص س، ب س .

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ه- ظافرا غازيكُ الحديثة غزا. } \\
& \text { ج/و - الحـيثة غازيك غزا ظافرا المران } \\
& \text { ج/ر- ظافرا الحديثة كك غزا غازي. }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { \# يرالُ داءَ الملكُ ناسُ جهالةٍ \# }
\end{aligned}
$$


1 المسند
 الزمن القيد 1 ــ التيد2 ــ 2 ــ ركن اسمي 1+ ركن المي 2.






2) دن، ج1،ص ن، ن ن.

ع:
إن التحوريل الذي تح على مستوى البنية العميقة تمثل هِ تأنير المسند إليه وتقنـي المفعول به (الكاف)، وذلك
وفق القواعد النحوية والصرفية فنتحصل على البنية السطحية التالية:
 4- وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية ، تأنخذ البملة شكلها النهائي: \# \# اك داء داء الملك ناس جهالة\#\#. .يكن تثيلها بالمتشجر (م ي) التالي:

 التحويلات الموكنة:

 جا'د- داء النلكُ ناس جهالة ير الك.


النمط التر كبي السادس:ف + فا + م به + مرن + ص.

وقد هثله (241) جملة فعلية مثبتة، توزعت على (24) نوذجا تُليليا، وهي كالتالي:
النموذج التحليلي الأول:
وقد بلغ عدد ورودها (27) مرة في المدونة يكثلها الجمدول التالي:

1) هس، عاصص س، بس.


|  <br> اربّو اعلى الإنصاف فتيان الخمى /**خدوهم كهف المقوق كهو لا(2) <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> /يودعون على بعــدٍ ديــارهم/ * و ينتـــــون بنيات وصبيانانا (10) <br>  <br>  | 4 15 5 18 12 12 11 1 2 3 4 8 | \# \#عوتُ كل أغر في ملك الطيور عحجل \# \# <br>  <br> \# يلكُ من موج البحار حيالا \# <br>  <br> \# \#اروا عليها هُداة الناس <br> \#\#لوا هنه أنواع المرام\# <br>  \# \# \# يودعون على بعلد ديارهم" \# \#\# يُعزون بعده أكفانها \# \#شيت على الشباب شواط نار |
| :---: | :---: | :---: |

ونأنذ ابلجملة \# \# \# : \# دعموا على الحرب السالم \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التحليل: } \\
& \text { 左 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، عا، ص178، ب1784. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ج1، ص186،1848. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7) دن ج، ج1، ص210، ب11 } 11
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن، ع1، س266،ب08. }
\end{aligned}
$$



التحريل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة، ثثل في قاعدة تقدبع مر كب النسبة (مرن): [البار
والجُرور] على المُعبرل به، وفق القواعد النحوية، فتحصلنا على البنية السططحية التالية: [دعمو| \# على + الــ + حرب \# \# الــ + سالمم] + الحر كات الإعرابية. 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: (\# دعموا على الحرب السالم \# ويككن تمنياها بـ (م ي) النالي:

1) دس، ع1، ص40، ب9.


5- النفسير الدلالي:
يتحلث الشاءر عن الغزوات التي خاضها الرسول (ص) من أجل عحو الضلالة فعفى عن هنه ابحهالة والضلال وفضل السام على الحرب ورحقن الدماء.

التحويلات الممكنة:
ـ و وفق قاعدة التحويل: "التقديع" بمكن توليد البنى السطحية التالية:
ج/أ - على الحرب دعموا السلام.
ج/ب - السالام على الحرب دعموا.
ج/اج一 - السالم دعموا على المرب. ج/د ـ على الخرب السلام دعموا.
ج/هـ ا ع على دعموا الحرب السالام.
 النموذج التحليل الثالي: فض + فا (ض مل) + م به [ظ V مرإ] + [حال V مرن V مرإ]. وقد بلغ عدد تواترها (24) مرة في المدونة، وهي مثثلة في الجلدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | 8 6 1 | \#\#تخنـا الأنماء شتي\# \#\#يضمرون الدمار للحقق \# \#\# \# أصفت أهل الفقر من أهل الغنى |

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دس، عا، صس، بس س. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 ( } 3 \text { ( }
\end{aligned}
$$



| 11 | \# \# شد |
| :---: | :---: |
| 4 | \#\# \#\% |
| 8 | \#\#\#\# $\#$ \# |
| 5 |  |
| 16 | \#\# |
| 14 | \#\# اطلبوا |
| 5 | \# \# سنت العاتدال الدهر: |
| 1 | (ملكت أمير المؤمنين ابن هانئ |
|  | \# بفضّ |
| 7 | \#\# \# \% |
| 2 |  |
| 1 | \#\#\#\# \#m. |
| 8 | \# \#لروا دماء الذائدين عن الحمى |
| 8 | \#\#\# \#- |
| 10 | \#\# \% |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص43، ب11 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن، ج1، ص61،616.16. } \\
& \text { 6 ( } 6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) دن، ع1، ص97، ب01. } 01 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10) دن، ج1، ص135، 137،020. } \\
& \text { 11) دن، ع1، ص1 137، ب0101. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 14) دن، ج1، ص193،1910.10. }
\end{aligned}
$$





 (6) (م)



نأنحن الجملة \# ج \# : شدت منارا للخحالهة في الورى \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { 有 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد1 } 1 \text { الميلـر } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { التقيد2 } 2 \text { ع } \\
& \text { الر كن الحر ڤ! } \\
& \text { حرف الجر "اللام" يكمل سمة [+ السبب] . } \\
& \text { القيد } 3 \text { 3ـــ ركن حرف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحريف } \\
& \text { حرف الجر "في " يممل سمة [+ الاختصاص] . }
\end{aligned}
$$

2- بع: \# ج1 \# تطابق بس \# ع \# لأكما وفق الترتيب الأصلي للجملة النعلية ف+ فا + م به + ....


جحل الشاعر من خلافة الملوس الأسعد شيئا معنويا فشيدت له المنارة في نغوس الناس، وهنا الشاعر يخبر عن قيمة الخليفة عند رعيته. التحويلات الممكنة:
ـ و وفق قاعدة التحويل "التقديم"، يمكن توليد البنى السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ ـ منارا شدت للتحالافة في الورى. } \\
& \text { ج/ب - للخلافة في الورى شدت منارا . } \\
& \text { ج/ج- - - في الورى شدت منارا للححلافة. } \\
& \text { ج/د ــ شدت في منارا اللخلافة الورى. }
\end{aligned}
$$


قال شوقي:/في المهد يستسقى الميا بر جائه/"وبقصحده تستدفق البأساء. (2)

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحر يف } \\
& \text { حرف الجر "فـ" يكمل سمة [+ المكان] . } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الققيد2 } 2 \text { عـ } \\
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { القيد } 3 \text { الـر } \\
& \text { اللر كن الحر في } \\
& \text { حرف الحر "الباء" يكمل سمة [+ الاختصاص] . }
\end{aligned}
$$

 +


وفق قاعدة التحويل المبين "للمجهول" وتقدب الر كن الحريف بمكن الخصول على البنية السطحية التانية:

4- وفق قاعدة التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: \# \# في المها يستستى الحيا بر جائه \#.
ا) دس، ع1، صم، بس.

 ج/أ - بر جاثاثه في المهد يستسقى الحيا.

ج/ه一 - الحيا في المهلد بر جائه يستستى.
ج/د - الحيا بر جائه في المها يستسقى.
ج/هـ - الحيا يستسقى في المهد برجائه.
ج/d - في المهد الخيا بر جائه يستسقىى.
ج/ر - الـيا في بـــ المهـد رجاء يستسقى به.

نلاحظ أن الخمل (ج/أ، ج/ب، ج/د، ج/هـه ج/و) صحيحة أما الخمل (ح/ر/.
 وقد بلغ عدد ورودها (37) مرة في المدونة، يمثلها الجدوول التالي:



\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
 \\
 \\
 \\
 (5) \\
/ألثى بياض الغيم عن أعطافـــهـ ** \\
 أذك
\(\qquad\) \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
/'تُسدي الجميل إلى الـــبالا/ وتستحي " من أن تكافأ بالثتاء جميال(13)
\end{tabular} \& 12
12
13
13
1

4
4
11
7
2
2
7
2 \& \#تصل النازلَ في سلمهة \#تقطع الداخل في حربه \# \#\# \# \# النيل إلى رأيه \# \#يقسه العدل في شير با \# \#تسع الحياة على طويل بالائها \#\#ألتى بياض الغيم عن أعطافه \# \# \# أذكر الأنصار بالأمس \# \# \# النبو غ عن الكنانة \# \# \# \# \# السهـم إلى صدر الصبا \# \# دفعت بنيتها لأشأم مضحع \# \#تسير ميسر الضحى في البادد \# \# استبلي عهلد الرشاد بحمال \# محاسن الدستور في استهلالكه \#\# \#تسي الجميل إل البالاد <br>
\hline
\end{tabular}

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 (3) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن، ج1، ص 89، 89ب04. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { 10) دن، ج1، ص 131، ب1202. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13) دن، ج1، ص182،1313.13. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { /(3) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سل الحلمية الفيحاء عنه * / /ســل دارأ عــلى "نــــــر الظظالام"/(7) }
\end{aligned}
$$

> \# \# جوانبها
> " \#يسامرُ لو حي فيها قبل \#. 4.8 \# \# \# \# \#شيرّت عــم \# يت \# \#يد يو الر ابضين إلى القيام
\#\# \# \# \#
\#\# \# \# اراه من بين الأعلام الوغى
\#
15

$$
\begin{aligned}
& \text { 若 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) } \\
& \text { (3) دن، ج1، ص197،1411. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن، ج1، صم 210، ب01، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10) دن، ج1، ص 258،ب15. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } 1 \text { الـي } \\
& \text { الركن الاسمي } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { عــ } \\
& \text { الركّ الحر 3ي } \\
& \text { حرف الجر "اللام" يكمل سمة [+ المكان]. }
\end{aligned}
$$

2-نلاحظ أن بع: \#\# \# \# تطابق بس \# \# \# لأنما وفق الترتيب الأصلي للجملة: ف + فا + م به + متممات.


شبد الشاعر "اسكندر" بالضوء الذي يبعث للبلاد "الاسكندرية" فيسري في جماله الفهوم و الفهماء. النتحويلات الممكنة:

ــ و وفق قاعدة التحويل: التقليم والتأخير، يمكنز توليد البنى السطحية التالية: ج/ا ج/ب ــ للبالد يبعث الضوء.

$$
\text { 1) دس، ع1، ص 24، ب } 4 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/اج- - الضوء للبلاد ييعث. } \\
& \text { ج/د ــ للبلاد الضوء ييعث. }
\end{aligned}
$$

- نالاحظ أن (ج/أ، ج/ب، ج/جس، ج/د) صحيحة، أما ج/هــ ...فهي منحرفة.
 وقد بلع عدد ورودها 02مرة في المدونة، وهي مثثلة في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز•ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | $\begin{aligned} & 4 \\ & 7 \end{aligned}$ | \#\# \# \# <br>  |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التحليل: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \leftarrow \text { كن فعلي. } \\
& \text { الر كن الفعلي } \leftarrow \text { کمن + فعل. } \\
& \text { الز من } \\
& \text { المسند إليه } \leftarrow \text { ركن إسي } \leftarrow \text { ضمير مستتر تقديره: "هو ":"فاعل". } \\
& \text { القيد } 1 \text { ↔ركن السمي } \leftarrow \text { ضمير متصل "الماء":م به. } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { ب ركن المي. } \\
& \text { الر كن الاسمي ؟ }
\end{aligned}
$$

 يككن تثنيلها بـ - (م ي) الْتالي:

1) ده م، ع1، ع1، ص21، ب7. ب4.


3 التفسير الدلاي. يتحدث الشناعر عن رؤية عنوبة زخرف التول، الزائفة، لأهنا ما هي إلا عبارة عن داء سرى في قلب "فرعون".

التحريلات الممكنة:

- وفق قاعدة التحويل "التقديم" يمكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ - مستعذبا تراه. $\leftarrow$ جملة صحيحة. ج/ب - الهاء مستعذبا ترى. ــ


وقد بلغ عدد ورودها (20)مرة فيز المدونة، وهي مُثلة في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  يا حسن ما انسحبو\| في منطق عحبب*/تدعى الهز يمة فيه حسن منسحب (4) <br> (5) / / / <br>  | $\begin{gathered} \hline 14 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \end{gathered}$ | \# شاد اسكندر لمصر بناء \# <br>  \#\#تدعى المزيمة فيه حسن منسخب" \# \# \# سوى اللّ بينكم المنايا \# , رسل عائلا منكم يتيما |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص 21، بـ } 4 \text {. } \\
& \text { 2) دن، ج1، ص23، ب21 ب14. }
\end{aligned}
$$

|  <br>  | 1 11 | \# \#لصا الصديت به هوى أحبابه، \#\# \#هنب الهنُدُ ديانتهم بكل خاف من رموزي\# |
| :---: | :---: | :---: |
| مشـــايـــخ الــــــونــان يــأتـونـا * / يلقون في العلم إليها القياء/ (3) <br>  | 3 8 | \#\#يُقون في العنم إليها القياد \# <br>  |
|  | 7 | \# ك\% |
|  | 10 | \#أعيا العقاب مداهم \#shom |
|  | 3 |  |
|  |  | \# |
|  | 8 | \# يتلو الر جال عليهم |
|  |  | شهواهتم |
| /سرت الحـ ضــارة ج | 8 | \# سرت الحضارةُ حقبة في |
| /رمى القضاء بعيين جؤذ رأسداً/ * ياساكن القاع،أدرك ساكن الأجم (10) | 6 | \#\# \#مى القضاءُ بعيني جؤذر |
| /نحط النبي براحتيه خــــــــــا/ * ومـششى يــحيطُ به قناً وسهام (11) | 11 | \#\# \# خطّ النبيٌّ بر احتيه خندقا |
| وضع الشرق فـــــي يديك يديــه * وأتـــــت من حُماته الأقسام (12) | 1 | \#\#4.\#\# |
|  |  | 1) |
|  |  | 2 (2) |
|  |  | 3) |
|  |  | 4) |
|  |  |  |
|  |  | 6) |
|  |  | 7 7 د) |
|  |  | 8) |
|  |  | 9 (10) |
|  |  | 10) دن (10) |
|  |  | (11) دن (10) |
|  |  | 12) دن، ج1، ص.1 |



$$
\begin{aligned}
& \text { المسندـــر كـن فعلي. } \\
& \text { الركن الفعلي } \leftarrow \text { كـرل + زمن. } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليهـ } \\
& \text { القيد } 1 \text { ک } 1 \text { كن حر } \\
& \text { الر كن المروئ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } 2 \text { ک } \\
& \text { الر كن الالسي }
\end{aligned}
$$





3- التفسير الدلالي:
النحويلات الممكنة:

- و وفق قاعدة التحويل "النقديع والتأنير" بمكن توليد البنى السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) } \\
& \text { 2 } \\
& \text { (3) }
\end{aligned}
$$

ج/i/ - اسكندر شاد المصر بناء. ج/ب - المصر شاد اسكندر بناء. ج/جا جا المر اسكندر شاد بناء. ج/ت ـ بناء شاد اسكندر المصر.
 ج/و - بناء الصر شاد اسكندر . ج/J ج بناء لمصر اسكندر شاد. ج/ز - اسكندر مصر بناء شاد.


النموذج التحليلي السابع:ف + فأغ ط) + [(مرن + م به + ص) V (م به + مرن [XVI] + ص(مر)



$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص25، ب14. }
\end{aligned}
$$

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
 \\
 \\
 ريم على القاع بين البان والعلم" /أحلّ سفك دمى في الأشهر الحرم(5) \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
إن الشجاع هو الجبان عن الأذى */ /أرى الجريء على الشرور جبانا/ (12)
\end{tabular} \& 5
2
14
11
5

8
9
9
1
12
15

5 \& | \# أبلغ بـ أو ج الكمال بقوة الله \# النصير |
| :--- |
| \# \# رماه هي حوانيه الغر \# |
| \#\# تلتى المغير بالجنود الحنشن المنمر ت \#\# \# أتى الحضارة بالصناعة \# \# \# أحل سفك دمى في الأشهر |
| \# |
|  ألحز اجتهادك في جنى الثمرات لننشأ النهيم \# |
| تعلن الحبّ جما غير متهمت \# \# أحرز الغاية نصرا غاليا لفر نسا \# \# ترى الموتى عليهـم الثمين \# \# ترى العزّ لسيف نزق فِي بناء |
| \# \# \# أرى الجريءعلى الشرور جبانا | <br>

\hline
\end{tabular}




$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (2) دس، ع1، ص 124، ب05. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3) دن، ج1، ص147،1414. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن، ع1، ص190،1905. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن جن ج1، ص 279،ب11 } 11
\end{aligned}
$$

المسند إليهــ ركن المي: واو الجماعة ضمير متصل مبيي في محل رفع فاعل.

$$
\text { القيد } 1 \text { ↔ ركن حرفي. }
$$

حرف ابلر "في" يممل سمة [ + الاختصاص].

$$
\text { التقيد2 } 2 \text { ک ركن اسمي. }
$$

$$
\text { القيد } 3 \text { ـكركن إنمي. }
$$

الر كن الإسمي ؟ (- الـ-) + إسم: حال.
2- بع: \# ج1 \# تطابق بس \# ج \# ، لأكما وفق الترتيب الأصلي لنجملة الفعلية.


3 3- النفسير الدلالي:
الموى اللذي يقصده الشاعر هو حبهم للإلاه، فقد ذهبوا في حبه مذاهب عديدة، لكن جمعتها حقيقة
 واحد ورمزت له كل قبيلة برهز خاص، ثم رمزوا الصفات هذا الإله برموز صارت بعدئذ معبودات ثم عبدوا
 الحيوان، نعبدوا العجل "أيس" والقط والكلب وما إلى ذلكُ.

1) دس، ع1، ص 25، بـ14.

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند- } \leftarrow \text { كن فعلي. } \\
& \text { الر كن الفعلي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { ـ و ونق قاعدة النحويل "التقديع" يمكن توليد البنى السطحية الثالية: } \\
& \text { ج/أ - يـ الموى ذهبوا مذاهب شتى. } \\
& \text { ج/ب - غي الموى مذاهب شتي ذهبوا. } \\
& \text { ج/ج一 - مذاهب شت ذهبوا في الموى. } \\
& \text { ج/د ــ مناهب شتى يـ الموى ذهبوا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ ع - ذهبو! شتى الموى في مذاهب.... }
\end{aligned}
$$


 وثد بلغ عدد ورودها 06 مرات في المدونة، يكثلها الجدول التالي：


وهككن تثثيها بابجملة：\＃ت \＃：\＃أروه الصديق في ثوب فقير \＃．
1－التحليل：
左

$$
\begin{aligned}
& \text { المسندج } \leftarrow \text { كن فعلي. } \\
& \text { الر كن الفعلي ـفـعل + زمن. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص2723، ب6. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (3) دن، ع1. ص131، ب01. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن ج1 ع1، ص197، } \\
& \text { 6) دن، ع1، ص279،407. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه ک ركن السمي: ضمير مستتر تقديره "هم". } \\
& \text { التقيد } 1 \text { ↔ ركن المي "الماء" ضمير مبي في محل نصب م بهـ } 1 . \\
& \text { النقيد } 2 \text { ↔ ركن السمي. } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } 3 \text { ك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "في" يممل سمة [+الاختصاص] }
\end{aligned}
$$

2- نلاحظ أن بع: \# ج1 \# تطابق بس \# ج \# ، لأكهما ونق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية.
يمكن تثنيلها بـ ـ (م ي) التالي:


3- التفسير الدلالبي:
يصف الشاعر الحالة المزرية "للمالك العزيز" فأصبح الفقر يلازمه حتى أصبح يرى الصديت في ثوب فنقر يسأل الناس وأمسى هذا السئ الل بلاء".

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ - الصديق أروه في ثوب فقير . } \\
& \text { ج/ب - يف ثوب فتير الصديق أروه. } \\
& \text { ج/ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/هـ - الصديق أروه في فقير ثوب. } \\
& \text { 1اx س، ع1، ص 23، ب6. }
\end{aligned}
$$


وقد بلغ عدد ورودها (01 ) مرة في المدونة نثثلها بالجمهلة:



$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التحليل: } \\
& \text {. } 2 \text { 左 } \\
& \text { المسند } \leftarrow \text { كن فعلي. } \\
& \text { الر كن الفعلي } \leftarrow \text { كزمن + فعلـ. } \\
& \text { الزمن } \leftarrow \text { کماض. } \\
& \text { المسند إليهه } \\
& \text { الر كن الالآمي }
\end{aligned}
$$

 الر كن الحر في 2 كط

الظرف "حول" يممل سمة [ + المكان].
القيد 2 ـ $\leftarrow$
الر كن الاسمي
2- نلاحظ أن بع: \# ج1 \# \# يطابق بس \# \# ج \# لأهما وفق الترتيب الأحلي للجملة الفعلية.


يصف الشاءر ارتفاع السيل (الموج) في البحر حول الفلك ارتفاعا عاليا كأن السماء فوقها ولكن السماء تكبر علو سماء المؤ ج.
التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة النتحويل: "التقديم والتأنخي" بمكن توليد البنى السطحية التالية:
ناحظ أن (ج/أّك ج/ن) صحيحة، أما الجمل (ج/ز...) فهي منحرفة.


若
المسندــ كركن فعلي.

$$
\text { الر كن الفعلي } \leftarrow ز م ن ~+~ ف ع ل . ~ . ~
$$

الزمنـّماض.

$$
\text { القيد } 1 \text { ↔ }
$$

القيد2 ک ركن حرفي + + كن حرفي2.

$$
\text { اللر كن الحرين } 1 \text { ↔ }
$$

1) دس، ع1، س41، ب17.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ ـ البحر ضرب ذو العباب حواليها سماء. } \\
& \text { ج/ب - سماء ضرب البحر ذو العباب حوراليها. } \\
& \text { ج/ج اج ضرب البحر سماء ذو العباب حو اليهاه } \\
& \text { ج/د ـ ضرب سماء البحر ذو العباب حو اليها. } \\
& \text { ج/هـ اه ذو العباب حواليها ضرب البحر سماء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ر - حو اليها ضرب البحر ذو العباب سماء. } \\
& \text { ج/ز ـ ذو ضرب العباب سماء حواليها البحر . }
\end{aligned}
$$


(3
ونق قاعدة التحريل "التقــع" "تقدم المنعول به ومر كي النسبة [مرن (مرإ X X] عن الفاعل على مستوى البنية

 + (الحر كات الإعراية)
4- وفق قاعدذ التفسير الفونولرجي على مستوى البنية السطحية، تأشن اليملة شكلها النهائي:
 - و.مكن تثيلها بـ - (م ي) التالي:

1) دس، ع1، صس س، بس

5- التفسيx الدلالي: الشناءر بمدح آل الني (ص) السمحاء فقد استقبلهم الله (الرضوان) منازل رفيعة في جنات عدن، وهذا تكريم
للنيي ولآله الكرماءاء.

ـ و وفق قاعدة النحويل "التقديم" يمكن توليد البنى السطحية النالية:
 ج/ب - آلك السمحاء يو غرفاهمّ بينان عدن استقبل الرضوان.
 ج/د ـ بينان عدن استقبل آلك السمحاء الرضو الموان في غرفاهمم.



ج/ر - السمحاء الرضو الن آلك جنال غرفاهمّم في عدن.





\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
 \\
 \\
 \\
 \\
كاثر في البرِّ الحصى من يمو به ** و/كاثر موج البحر في البحر راكبه/(5) \\
 (7) \(\qquad\) \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\

\end{tabular} \& 13
9
3
14

10

4
9
7
10
1

1 \& | \# تضوعت مسكا بك الغبراء \# \# حقنت دماء يُ الز مان دماء \# |
| :--- |
|  \# تخذرني من قومها الترك زينب \# \# اثير موج البحر في البحر \# |
| \# \#\# \#هزّ اللواء بعزك كا الاسلامه \# كست مناكبها به الآكام \# \#\#غرّها من طول الملك باليها \# \# \# المامر الشرّ في الأجيال رائحها \#\# صبّح السهلَ بالعدوان عاديها\# | <br>

\hline
\end{tabular}

و.عككن تثثلها بالجملة: \# ج \# : \# حقنت دماء في الزمال دماء \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { :1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسندـ } \leftarrow \\
& \text { الر كن النفعلي } \leftarrow ز م ن ~+~ ف ع ل . ~ . ~ \\
& \text { الزمن كـماض. } \\
& \text { 11) دس، ج1، ص34، ب13. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ج1، صن45، ب814. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 (10) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) دن، ج1، ص ن، } 101 .
\end{aligned}
$$

2- بع: \# ج1 \# [حقنت \# دُماء \# دماءء \# في + الــ + زمان]].
ـ يمكن تثيلها بــ (م ي) التالي:


三
وفق قاعدة التحويل "التقدم" تقدم المفعول به ومر كب النسبة معا عن الفاعل على مستوى البنية
العميقة، وفق القاعدة الصرفية الصوتية، نتحصل على البنية السطحية التالية: [حقنت \# دماء \# في + الزمان \# 2ماءء] + (الحر كات الإعرابية).
4- وفق قاعدة النفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأشخا الجمدلة شكلها النهائي: ح حقنت دماء في الزمان دماء \# \# - و.يمكن تثيليها بـ (م) ي) التالي:

$$
\text { 1) دس، ع1، ص 40، ب } 9 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التقيد } 1 \text { ٪ركن المي. } \\
& \text { الر كن الانمي } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { ركن حرون. } \\
& \text { الر كن الحرفيف } \\
& \text { حرف الجر "في" يممل سمة [+ السببب]. } \\
& \text { المسند إلية } \\
& \text { الر كن الالسي }
\end{aligned}
$$



يتحاث الشاعر عن الحروب التي قام هما النبي (ص) من أجل عو المهل ونشر نور الإسلام، ودعموا على الحرب السال(م، وطالما حقنت دماء حروب نتيجة دماء سبتتها عبر الزمان.

النحويلات الممكنة:
 ج/أ - في الزمان حقنت دماءُ دماءُ. ج/اب - في الزمان دماءُ حقنت دماءً. ج/جا ج- هي الزمان دماءً حقنت دماءُ.

ج/2/2 ــ دماء حقنت دمأفي الزمان. ج/هـ ج- دماء في الزمان حقنت دماءَ. ج/و - دماء يُ الزمان دماء حقنت. ج/J ج- دماء" في حقنت الزممان دماءء. جاز الـ


وقد بلغ عدد ورودها (13) هرة في المدونه، يمثلها الجدوول التالي:

| الأبيات الثّعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 11 | \#\# $\#$ \# |


2) دن، ج1، ص23، ب12.


\#
الزمن ــــــ ماض.

$$
\text { القيد1 } 1 \text { ــــ زكن السمي. }
$$

الر كن الانمي
المسند إليه
الر كن الالانمي

$$
\text { القيد } 2 \text { ـــ }
$$

الر كن الاسمي ـــــ [+الــــ + اسم]:ص.
2- بع: \# ج1 \# [رأى \# التياصر \# الـــ + أقوياء \# ها (روما)].


3- التحويلات:ع

وفق قاعدة التحويل "التقديع" تقدم المفعول به عن الفاعل على مستوى البنية العميقة وذلك وفق القاعدة الصرفية الصوتية، نتحصل على البنية السِطحية التالية: [رأى + ها \# الــ + قياصر \# الــ + أـقوياء] + (الحر كات الإغر ابية). 4- ونق قاعدة التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأخذ الجملة شكلها النهائي: , رآها القياصر الأقوياء \#. - ويمكن تثيلها بـا بـ (م ي) التالي: (1


5- التفسير الدلالي.
يخبرنا الشاعر أن القياصر الأقوياء رأوا حلم "روما" والتمتثل فُ تشييد دولة عرضها الثرى والسماء.
التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة التحويل "التقديع" بمكن توليد البـن السطحية التالية:
ج/أ ـــ القياصر الأقوياء رأوها.

ج/ب - الأقوياء رأى القياصر ها.
ج/ج一 هـ ها الأقو ياء القياصر رأى.
نلاحظ أن ج/أ صحيحة، أما ج،ب، ج/ا


| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 11 |  |
|  | 5 | \# \# \# يمي ئواءها سديد المرائي في |
|  |  | \# الحروب) |

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) دس، ع1، ص 33، ب7. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3) دن، ج1، ص1545، ب5. }
\end{aligned}
$$


1- التحليل:

$$
\text { ج \# \# \# المسند + القيد } 1 \text { + المسند إليه + القيد2. }
$$

الر كن الفعلي

$$
\text { النقيد } 1 \text { ـــــز كن اسمي } 1 \text { + ركن السمي2. }
$$

$$
\text { الركن الاسمي2 } 2 \text { ـــ الــ + اسم: مضه: الهاء. }
$$

$$
\text { المسند إليه ــــــ ركن السي } 1 \text { + ركن السي2. }
$$

$$
\text { الر كن الاسمي1 } 1
$$

$$
\text { الر كن الاسمي2 } 2 \text { ــــ +الـــــ + اسم: هضاف إليه (مضه). }
$$

$$
\text { القيد2 } 2 \text { ــ ركن حرين. }
$$

حرف الجر "في" يممل سمة [+المكان].
2- بع: \# \# \# [يكمي \# سديد + الــ + مرائي \#\# لواء + ها \# في + ابــ + حروب].


وفق قاعدة التحويل "التقديع" تقدم المفعول به والمضاف إليه على الفاعل على مستوى البنية العميقة
وذلك وفق القاعدة الصرفية الصوتية، نتحصل على البنية السطحية التالية: [يكمي \# لواء + ها \# سديد + الــ + مر ائي \# في + الــ + حروب] + (الحر كات الإعرابية). 4- وفق قاعدة التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأخذ الجـملة شكلها النهائي: \# \# \# يمي لواءها سايد المرائي في الحروب


5- التفسير الدلالي:
يصف الشاعر معجزات المنيود على المحدود، فسديد الرؤية (المنظر) هو الذي يقود بحموعة من الجيش ويممي لواءها في المعارك والحروبا النحويلات الممكنة:
ـ ــ وفق قاعدة التحويل "التقدي" بككن توليد البين السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ - في المروب يكمي لواءها سديد المرائي. } \\
& \text { ج/ب - في الحروب سايد المرائي يممي لواوهاها. } \\
& \text { ج/اج ا في الحروب لواءها يممي سديد المرائي . } \\
& \text { ج/د ـ ـي الحروب لواءها سلديد المرائي يكمي. } \\
& \text { ج/هـ - لوأهها يممي سديد المرائي في الحروب. } \\
& \text { ج/و - لو/وها سايد المراثي يممي في الحبروب. } \\
& \text { ج/ر - لوواوها فُ الحروب يمّي سديد الم المائي } \\
& \text { ج/ح الو'اءها في الحروب سديد المرائي يممي. } \\
& \text { 1 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/س - سديد المرائي يكمي لو اءها فـ الحروب. } \\
& \text { ج/ ج ان سديد المرائي في الحروب يمحمي لواءها . } \\
& \text { ج/ص - لواء في يممي سديد ها الحمروب المرائي. }
\end{aligned}
$$


 وقد بلغ عدد ورودها（02）مرة في المدو نة، يمثلها الجلدول التالي：

| الأبيات الشعرية | ر．ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| ／زانتك في الخلق العظيم شمائل／＂يغزى بهن ويولع اللكرماء．${ }^{\text {（1）}}$ <br>  | 14 8 | \＃\＃\＃\＃انتك في الخلق العظيم شنمائلـ \＃\＃\＃أطاعته في الإله شيوخ خشع |

$$
\begin{aligned}
& \text { 艮据 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الز الر كن الفعلي } \\
& \text { القيد } 1 \text { الــين } \\
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { سـ } \\
& \text { الر كن الحر في } \\
& \text { حرف الجر "في" يكمل سمة [+الاختصاص] } \\
& \text { القيد } 3 \text { كـ } \\
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$



وفق قاعدة التحويل "التقديع" تقدم كل من "المفعول به" ومر كب النسبة" و"الصفة" عن "الفاعل" على مستوى البنية العميقة، وذلك وفق القاعدة الصرفية الصوتية، نتحصل على البنية السطحية التالية:
 4- ونق قاعدة التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأخذ الجملة شكلها النهائي: \# زانتك في الخلق العظيم تنمائل \#.



$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ج1، ص. ص35، ب14 }
\end{aligned}
$$

5- التفسير الدلالي:
"شوقي" يمدح النبي (ص) بأن صفات خلقه العظمّم ڤدر زينته هنه الخصائص التي يعزى وتعجب الكرماء مصداقا قوله تعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم".

التححريلات الممكنة:
ـ ـوفق قاعدة التحويل "التقديم" يمكن توليد البـنى السطحية التالية: ج/أ - شنمائل زانتك في الملنق العظـمه. ج/ب - جي الخلق العظيم زانتاك تنمائل.
 ج/د ــ زانت العظيم يو شمائل الملنت.

 وقد بلغ عدد ورودها (05) مرة في المدونة، وهي مثثلة في الجمدول التالي :

| الأبيات النعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| /تــنيــل الـــوجـــد2 منه نظاما/*هو طب الوجود، وهو الدواء. (1) <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 16 \\ 13 \\ 9 \\ 10 \\ 10 \end{gathered}$ | \# تنيل الوجزو منه نظاما \# <br>  \# \# \#ألن النصيحة غير هائب وقعها \# جعلنا الأرض تختهم دماء \# \# \# \#يرنا الدخان لمه سماءَ |

نأخذ \#\# \#: \#تيل الوجوه منه نظاما \#.

الر كن الالتي ســ
2- بع: \# ج \# تطابق بس \# ج \# لأفما وفت الترتبب الأصلي للجممة: ف + فا + م به.


$$
\begin{aligned}
& \text { 3- النفسير الدلالي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { - وفت قاعدة التحويل "التقدم" بككن توليد البنى السطحية التالية: } \\
& \text { ج/أ - تنيل الوجود نظاما منه. } \\
& \text { ج/ب - منه تيلـ الوجود نظاما. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الرك الالاسيي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الالمي }
\end{aligned}
$$

ج/جاج - الو جود تنيل منه نظاما .
ج/د الو جود نظاما تنيل منه.
ج/هـ - من تنيل - - - - نظاما الوجود.

 وقد بلغ عدد ورودها (03) مرات، وهي مُثلة في الجمدول التالي!


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 التحليل: } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه ســ } \\
& \text { الركن الالميم } \\
& \text { القيد } 1 \text { الالـي } \\
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { القيد } 2 \text { ـاليا } \\
& \text { الر كن الالتمي }
\end{aligned}
$$

2- نلاحظ أن بع: \# ج1 \# \# تطابق بس \# ج \# لأكما وفق الترتيب الأصلي للجملة: ف + فا + م به... ـ ـمكن تثثيلها بـ (م (م) التالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 子 }
\end{aligned}
$$



التفسير الدلالي:
ترى الخيام أسادا ثائرة.
التحويلات الممكنة:
ـ و وقق قاعدة التحويل "التقدب" بككن توليد البنى السطحية التالية:
ج/أ - هي تر/ها أسادها الميجاء.
ج/ب - أسادها الهيجاء هي تراها.
ج/ ج- ا الهيجاء أسادها تراها.


وقد بلغ عدد ورودها 02 (مرة) في المدونة، ثنثلها بالجبدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 13 1 | \# \# الميل تأبل غير (أمنم) حاميا \# \# \# \#لهُ قسم بين الناس رزقهم |

نأخذ ابجملة: \#\#لحيل تأبى غير أمحد حاميا \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 艮 } \\
& \text { 1 (1) دس، عا، ص 31، ب2 } 2 \\
& \text { 2) (0) ع، } \\
& \text { 3) دن دن ج1، ص 201، ب01. }
\end{aligned}
$$

2- بع: \# ج \# هي:[تأبى \# الـــ + خيل \# غير \# أممد \# حامبا].
ـ يمكن تثتيلها بــ (م ي) التالي:


ع
وفق قاعدة التحويل "التقليم" تقدم "الفاعل" على "الفعل" على مستوى البنية العميقة، وذلك وفق القاعدة
الصرفية الصوتية، نتحصل على البنية السطحية التالية:
 4- وعن طريق النفسير الفونولوجي تأحذ الجملة شكلها النهائي:



1) دس، ع1، ص39، ب13.

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الاسمي الم } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { القيد1 } 1 \text { ــــ } \\
& \text { الركن الحر } \\
& \text { غير ـــــ تنيد التخحصيص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الانسي }
\end{aligned}
$$



الشاءر يمدح الني（ص）وييين فروسيته، فالميل ترفض غير حمايته．
 ج／آ－غير أممد تألى الخيل حاميا． ج／ب ابير أحمد حاميا تأبى الميلـ．
ج／ج一 اجير أمد حاميا الحيل تأبـ．
ج／د ج حاميا تأبى المير غير أمهد．
ج／ه－－حاميا غير أهمد تأبى الميل．
ج／و－غير تأبى أحمد الحيل．
－نالاحظ أن（ج／أك－
النموذ النحليلي الثامن عشر：م به＋ف＋فا（ظ）＋مرن．

\＃بلدا ير حل الأنام إليه \＃．
قال شوقي：／بلدا ير حل الأنام إليه／．．．ويمح الطلاب والخكماء．

$$
\begin{aligned}
& \text { 病 \# التحليل: } \\
& \text { القيد1 } 1
\end{aligned}
$$

الر كن الحرفي
حرف الجر "إلى" يممل سمة [+المكان].
2- بع: \# \# \#ي:اير حل \# الـــــــ + أنام \# إلى + بلد].


ع:
وفت قاعدة التحويل "التقلـيع" تقدم "المفعر ل به" عن الفعل والفاعل ومر كب النسبة على مستوى البنية



1) دس، ع1، ص س، بس س.

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { التقيد2 } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد3 } 3 \text { ــــ ركن حرين. }
\end{aligned}
$$



5- التفسير الدلالي:
يتحدث الشاعر عن بلد مصر، بأكا البلد الني ير مل إليه الناس طلبا للعنم والمعر فة والحكمة. النحويلات الممكنة: - ونق قاعدة التحويل "التقديع" بككن توليد البين السطحية التالية: ج/1/ الأنام يرحل إلى بلد. $\leftarrow$ ـصحيحة. ج/ب - إلى بلد ير حل الأنام. ج/ج一 - إلى الأنام ير حل بلدا. منحرفة. النموذ ج التحليلي الناسع عشر: ف + فا (غ ظ) + مرن + م به + ص1 + ص 2 (مرإ).
 \# شاد لنمسلمين ركنا جساما ضافي الظل \#. قال شو قي: /شاد للمسلمين ركنا جساما" خافي الظّ/ دأبه الإيواء. (2)


$$
\begin{aligned}
& \text { القيد1 } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "اللام" يممل سمة [+الاختصاص] . } \\
& \text { القّيد2 } 2 \text { ع ركن السي. } \\
& \text { الر كن الانمي } \\
& \text { القيد3 } 3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التقيد } 4 \text { ــ } \\
& \text { الر كن الالسمي } 1 \text { ـــ }
\end{aligned}
$$

2- نلاحظ أن بع:\#ج \#\#تطابق بس \#ج \# لأغما وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية: ف + فا + م به..


يخربرنا الشاعر أن "عمدر|" بنى وأقام نلمسلمين ركنا عظما واسعا.
التحويلات الممكنة:

- و وقق قاعدة التحويل "التقدـي" مككن توليد البنى السطحية التالية: ج/أـ للمسلمين ركنا جساما ضافي الظل شاد. ج/ب - للمسلمين شاد ركنا جساما ضافي الظل.

1 (1) عس، ع1، صس، بس.
ج/د ــ ركنا جساما ضافِ الظل نلمسلمين شاد.
ج/ه-



| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 16 | \#قـذتهم بالرياح المُوج |
|  | 11 | \#\#\#\#) |
| فــ هـ | 13 | \#\# \# |
|  | 12 | \# تاد منا الشباب على بساط |
|  | 5 | \#\#\# ألفتّ أهلّة اللّه على صُلبه |
| 'ا، | 6 | \#\# |
|  | 6 | \#\#\#\#\# |
|  | 2 | \# \#ئت الشعوب الكسنين |
|  | 6 | بشافع \# <br> \#غذينها في مهدها بلباءكن |
|  |  | الطاهرات |



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( } 1 \\
& \text { 2) دن، ج1، ص 138 138، ب102. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 ( } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) دن، ج1، ص 164، ب } 11 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \leftarrow \\
& \text { الزمن } \leftarrow \text { الماضي } \\
& \text { المسند إليه } \leftarrow \text { الضمير متصل: تاء المخاطب. } \\
& \text { التقيد 1 } 1 \text { الضمير المتصل "هم": م به (ض مل). } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { ↔ ركن حريو. } \\
& \text { الر كن المر ڤف } \\
& \text { حرف الخر "الباء" يممل سمة [+ السبب] } \\
& \text { القيد3 } 3 \text { بركن اسمي } \\
& \text { الر كن الإسمي } \leftarrow \text { ك (+الــ) + اسم: ص. } \\
& \text { القيد4 } \\
& \text { الر كن الإميم }
\end{aligned}
$$

2- نلاحظ أن البنية العميقة تطابق البنية السطحية، لأهنا وفق الترتيب الأصلي للجملة الفعلية.



ج/ب- مسر جة الموج قذفتهم بالرياح.

نلاحظ أن (جأ) جملة صححيحة أما (ج/ب، ...) فهمي همل منحرفة.


وثـد بلغ عدد ورودها (31) هرة، في المدونة، يمثلها المدوول التالب:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
| /أديرُ إليك قبل البيت وجهي /* إذا فــــــــت الشهادة والمتابا(3) | 7 | \#\#\#\# |
| /رققى للفقير بـهـا | 12 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 | \# مصر رائعة كعابا <br>  |
|  | 13 | \# \#\# قام على سماء البيت نورا |
| /يأسى على حرباء ثمس ناره / * ونزيل قيعتــه، وجار سرابه | 5 | \#\# \# |
|  | 3 | \#\#\#\# |
|  | 13 |  |
|  | 1 | \# \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن، ج1، ص 70، بـ } 5 \text { ع } 5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) دن جا عا، ص 89، ب } 5 \text {. } 5
\end{aligned}
$$

|  | 1 | \#* |
| :---: | :---: | :---: |
| ${ }^{(2)}$ (2) ${ }^{\text {F/ }}$ | 7 | \# \# \#تشرقِ |
|  | 8 | \# \#\# |
|  | 8 | \#\# |
|  | 10 |  |
|  |  | بسُكرة |
| وُلدِت قضيتها على مــحر ابه * و/جبت به طفلا/و شبت معصر (6) | 14 | \#7-ج |
|  | 12 | \#1 |
| /1/مل بساقك ربطة في لندن/ * | 3 | \#\#\#) |
|  | 17 | \#\#) \# \# |
|  | 17 | \#\# الو |
| /يفل من هوج الرياح عزائما/ * و وـــكك من موج البحار جبالالو(11) | 18 | \#\# |
|  | 10 | \% \#رفعا |
|  |  | \# ع ع- |
|  | 4 | \#\# \#أقام على الشفاه ها ها غا |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص 139، ب } 1 \text {. } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن ج1، صم 152، بـ } 14
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13 دن عن، ع1، ص 223، ب } 4 .
\end{aligned}
$$

| / | 12 |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 7 | \#\# \# \# |
|  | 9 | \#\#\# |
|  | 4 | \#\#يسل \# |
|  | 8 | \#\#) |
|  | 8 | \#\# أعن على آلإهن الإنسان |
|  | 6 | \#\#) |



$$
\begin{aligned}
& \text { 1- النحليل: } \\
& \text { 左 \# } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الز من } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الرك كن الإمّمي } \\
& \text { القيد } 1 \text { کر كن حرفُ . } \\
& \text { الر كن الحـري } \\
& \text { حرف الحر "الباء" يممل سمة [+ الغاية]. } \\
& \text { القيد } 2 \text { ك ركن المّي. } \\
& \text { الر كن الإسمي } \leftarrow \text { [ (- الــ) + اسم]: م به. }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن ( }
\end{aligned}
$$


 القُواعد النحوية الصرفية، فتحصل على البنية السطحية التالية:





ج/ب- برأ أراد الها بالفقراءا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص 70، ب } 5 .
\end{aligned}
$$

ج/ج- جـ براً بالفقراء أراد اللّ.
ج/هــ الهُ أراد براً بالنفراء. ج/و - الله برأ بالفقراء أراداد.
ج/و الها بله بالفتراء برا أرادا ج/ ج- اللهّ بالفقراء أراد براً.
ج/س- بالفقراء الها أراد براً.
ج/ش- أراد ببرا اللشّ الفقارء.

وقد بلغ عدد ورودها (1) مرة في المدو نة تثنلها الجملة التالية:



1- النحليل:

+ \# \#
المسند $\leftarrow$ كـن فعلي.
الر كن الفعلي
الز من
المسند إليه $\leftarrow$ ضمير مستتر تقديره: "هي".
التقيد 1 ↔ الكاف: ضمير متصل مبيي يـ مل نصب مغعرل به: م به1. القيد 2 ک ركن إنمي.

(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الـريف ط ع حرف الجر "على"+ اسش+ هضه [المكاف]. } \\
& \text { حرف الجر "على" يكمل سيم: [+ الاختصصص]. } \\
& \text { القيد6 } 6 \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد 7 } 7 \text { ركن السي. } \\
& \text { الر كن الآسي }
\end{aligned}
$$


يككن تُثيلها بالمشجر (م):
${ }^{1 / 1)} 1$ を:


يبث الشاعر حنينه وشوقه لوطنه وهو يف المنفى، من خلال كلمات شعره التي أرسلها جتوب الفيافي والليالي، ويهاي من خلالما لوطنه الثناء العميق. ليجعله تاجا على تاج جباله.

التحويلات الممكنة:
ج/أ- الثناء الحر تُديك تاجا على تاجيك مؤتلفا عجابا. ج/ب- الثناء الحر تاجا على تاجيك مؤتلفا عجابا كُديك. ج/ج- تاجا على تاجيك مؤتلفا عجابا كّديك الثناء الحر. ج/د- تاجا على تاجيك مؤتلفا الثناء الحر مُديك. ج/هـ- هُديك الحر الثناء تاجا مؤتلفا عجابا.
نلاحظ أن (ج/ا، ج/ب) صحيحة أما (ج/ج،...) هنحرفة .
 وقد بلغ عدد ورودها 20(مرة) في المدونة، نثثلها بالجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| يدا بيضاء/، طوقت الرقابابـ، <br> / أسدت للبريــة بنت وهـــب <br> (غ) ${ }^{(2)}$ | $\begin{gathered} \hline 11 \\ 7 \end{gathered}$ | \# \# أسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء \# \#غطت به الأرض الفضاء وجوهها |

نأنخذ الجمملة: \# أسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء \#
2- البنية العميقة: \# ج \# هي:[أسدت\# بنت \# وهب \# يدا\# بيضاء\# للبرية].
ـ يمكن تثيلها بــ (م ي) التالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 疗 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي ـ } \leftarrow \\
& \text { الز من } \\
& \text { القيد } 1 \text { ک } \\
& \text { الر كن الحر في } \\
& \text { حرف الجر "اللام" يممل سية [ـلالمكان]. } \\
& \text { المسند إليه ↔ ركن السي } 1 \text { + ركن السي 2: فا (مر إ). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد2 } 2 \text { كركن الميمي. } \\
& \text { الركن الاسمي } \\
& \text { القيد } 3 \text { ↔ } \\
& \text { الركن الآمي }
\end{aligned}
$$



إن التحويل النـي تم على مستوى البنية العميقة، ثمثل جي تقدع مر كب النسبة ( الجار واليمروز) على
المسند إليه والمُعول به معا، وذلكُ وفق القواعد النحوية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[أسدت\#\#._+البرية\# بنت \# وهب \# يدال \# بيضاء] .
4-



5- التفسير الدلالب:
 "آمنة بنت وهب" قد قدمت هذه اليد البيضاء رمز 1 للإمانمان والسلام والإسلام.


$$
\text { 2) دن، ع1، ع1، ص ن، بـ، بن. } 11 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ج- ــ بنت وهب أسدت للبرية يدا بيضاء . } \\
& \text { ج/2 ـ أسدت يدا بيضاء للبرية بنت وهبـ } \\
& \text { ج/هـ - بنت وهب أسدت بيضاء للبرية يدا. }
\end{aligned}
$$


 وقد بلغ عدد ورودها 05(مرة) في المدو نة، غثنلها بالجمدول التاليا

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 9 | \# تط \# |
| \| /ادخل على الموت الصفوف مولميا / * \% وأعن على آلامه الإنسانها | 8 | \# \# \#ادهل على لموت الصفوف مواسيا |
|  | 6 |  |
| /أبليت في | 2 |  |
|  |  | \# الرماية |
| (5) /5 / | 8 | \# درت على المشيب رحى طحونا |

نأنخذ الجملة: \# تطوي البواري إليه اليمّ مقبلة \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1 التحليل: } \\
& \text { 左 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \leftarrow \text { کمن + فعل. } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليه } \leftarrow \\
& \text { الركن الانمي } \\
& \text { 1 (1) س، عا، ص 277، ب9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3) دن ن، ج1، صم 283، ب6. } 6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن ن، ج1، ص 266، ب8. } 8
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } 1 \text { ↔ ركن حرفي. } \\
& \text { اللر كن الحرفي } \leftarrow \text { شرف الجر " إلى" + الهاء. } \\
& \text { حرف الجر "إل" يممل سمدة [+ الاختصاص] . } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { ـركن المي. } \\
& \text { الركن الاميم } \\
& \text { القيد } 3 \text { ٪ } \\
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$

 ــ يمكن تثثيلها بـ (م) (م) التالي:

3- 3- التحويلات:

التحو يل النذي ت على مستوى البنية العميقة، ثثمل في تقديم مر كب النسبة على المفعول به، وذلك وفق القواعد النحوية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [تطوي\# الل+جوازي\# اليه \#\#لـبع \# مقبلة] + الحر كات الإعرابية .
4- وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية ، تأخذ البمدلة شكلها النهائي:



1) دس، ع1، ص277، ب9.


نلاحظ أن (ج/أ، ك ج/ب) صحيحة، أما الخمل (ج/ط...) فهي منحرفة.
(1


## نتائج الفصل الأول:

بعا تحليلنا للنماذج النر كيبية ڤي ضوء المنـيج التحويلي، لا حظنا النتائج التالية: - أحصينا من المدونة (648) بملة فعلية بسيطة، مثبتة، توزعت يُ الأنماط التر كيبية الستة (6) التالية:

- ف+فا+مرن.
- ف+فالمب به.

فـ+فا+م به+ مرن+ ص V Vالل.
وتحصلنا على(69) نموذجا تحليليا.

- لاحظنا أن علاقة الإسناد اليت تقوم عليها كل الجمل، إضافة إلى "علاقة الإضافة" - " التقييد". - أهم الأركان الأساسية التي قامت عليها الجمل: الر كن الفعلي، الركن الإسمي، الركن الحرِيف، والمتممات(الظرف، الصفة، الحال....).

$$
\text { أ/لمسند (الفعل): الر كن الفعلي } \leftarrow \text { زمن + فعل . }
$$

وهذا الجمدول، يوضح خصائصر المسند من خلال النماذ ج التحليلية المدروسة.

| المسند " الفعل " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| نوعه+ |  |  |  | سماته |  |  |  |  |  |
| مضارع مبين <br> كلمror | مضارع عمبي للمعلوم | ملدحهير مبين | ماضي هبين للمعلوم | ف. |  |  |  | ف. |  |
| 1 | 0 | 4 | 0 | ****د |  | هتعلد |  | عرّ | ماض |
|  |  |  |  | Qunore | فـ ماض | 2jund | ن | 8 | 18 |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 16 | 22 |  |  |
| ب/ المسند إليه: الر كن إلانسي |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

والجمدول التالي يوضح أهم خصائص المسند إليه:

| فا ${ }_{\text {ف }}$ | نف | فا | فاض) | ¢ | (b) | نوع الفاعل |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 00 | 07 | 11 | 06 | 17 | 28 | عدد تواتره |

ج- المفعول به: إذا كان الفعل متعديا، فهو يكتاج إله مفعول به واحد، أول إلم مفعولين اثنين والجمدول التالي


| ? | \% به (ض مل ) | م | نوع المفعول به |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | 07 | 28 | عدد تواتره |

د- الركن الحرفي: حرف جر + اسمب والجدول التالي يوضح سمات حروف الجرر، وعدد تواترها من خلال
النماذج التحليلية المدروسة:

| سماته ومعانيه | عدد تواتره | جرف ال+ |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 4 | الباء |
| [الاغتصاص×1×] | 3 | على |
|  | 7 | \% |
|  | 2 | U! |
|  | 4 | 員 |
| [ $\left.1 \times_{s}{ }^{2} \times 1\right]$ | 1 | غير |
| [ $\left.1 x_{s} ; 1{ }_{1}\right]$ | 1 | - |

نلاحظ أن كل من السمات التالية (المكان، الغاية، الاختصاص، الجزء، السببب)، ترمز إلى القاموس الدلالي،
 الأختصاص في وصف مولد الني (ص)، وصف الأسطول العثمالي، وصف أمير المؤمنين.... هــــــ المنممات: ونلخصها في الجدول النالي:

| الصغة | Jい | نوع المنمّ |
| :---: | :---: | :---: |
| 24 | 13 | عدد تواتره |

-إن التر كيب الأساسي الذي جاءت عليه المجمل المثبتة، على مستوى البنى العميقة لما:
** * ف+ فـا.

$$
\begin{aligned}
& \text { و - أهـ الثّحو قاعلات: } \\
& \text { والتأخير" بين عناصر المحملة، إضافة إلى " قاعدة المبي للمحهول". } \\
& \text { - أما القو اعد التحو يلية التي ساعدتنا في توليد البنى السطحية الختملة - بعضها - هي " قو اعد التقديع والتأخير، } \\
& \text { إدخحال بعض النواسخ. }
\end{aligned}
$$


النموذج التحليلي الأول:

وقد بلغ عدد ورودها (19) مرة في المدونة، ويمثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 6 | \# المالكون عبيد |
| ${ }^{(2)}$ (\%/8L | 9 | \# \# |
|  | 5 | \# البحر صولة \# |
| /الأكهــادي شـــوالخص/ه، وأبوها * | 4 | \# \# الأعادي شو الخص |
|  | 8 | \# الخوارق جهة |
|  | 12 | \# الدين \# |
|  | 1 | \# \# الكائنات ضياء |
| ولد الهدى/، الكائنات ضاى | 1 | \# \# \% |
|  | 12 | \# \# |
| الدين يسر والخلافة بيــــع | 12 | \# |
|  | 12 | \# \# الحقوق \#ضاء \# |
| وزيد محى الإسلام عزا ومنعة * ورد جماح العصر/فالعصر هيب/. (12) | 12 | \# \#لالعصر هيب |

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) دس، ج1، ص18، ب6. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ج1، ص23، ب23، ب4. } \\
& \text { 5) دن، ع1، ص35، ب23 ب8 } 8 \\
& \text { 6) دن، ع1، ص38، ب18 } 12
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 98 (1) دن، ع1، ص38، ب18، } 12 . \\
& \text { 10) دن، ع1، ص } 38 \text { ، ب12 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن، ع1، ص1 ص 56، ب12 }
\end{aligned}
$$

| ／اللها أكبر／، كم في الفتح من عجب＊ <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 6 6 9 9 3 3 | \＃\＃اله أكربر \＃الزمان تميلة \＃ \＃\＃الز مان قناة \＃ب الس \＃النظار رغام\＃ \＃العصر \＃ \＃\＃الشعوب طليقة |
| :---: | :---: | :---: |

ويمكن تثثيل هذه التراكيب بالمقلة：\＃ج \＃：\＃المالكون عبيد \＃．

$$
\begin{aligned}
& \text { 韦 \# }
\end{aligned}
$$

：2 المكون النتحويلي


$$
\begin{aligned}
& \text { 圂 }
\end{aligned}
$$

إن التحويل اللذي حدث على مستوى البنية العميقة هو تحريل الر كن الفعلي (زمن + عبَتَ) إلى ركن وصفي مشتقق يتناسب مع صيغة (فعيل)، وذلك وفق القو اعد الصرفية الصو تية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [




5-النحويلات الممكنة:
 نولد \# ج2 \# كالتالي: \# عبيد المالكون\#. ويككن تثنيلها ب (م ي) التالي:

 \# كان المالكون عبيد\#\#. إذ تدخل البنية العميقة للجملة \# ج \# في الزمن النحوي، ويظهر ذلك في تغير الهر كات الإعرابية لكل من المسند والمسند إليه.

18: دی، ع1، ص18، ب6.



5- التفسير الدلالي:
ذكر الشاءر ملكهم للبنيان العالية، ولكنه أقر بعد ذلك أن المالكين عبيد للّه عز زجل، وهنا الشاعر مي صلد إعطاء حكمة للملك. النموذ ج النحليلي الثناي:
وقد بلغ عدد ورودها ( 04 ) مرة في المدونة، ثمثلها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 6 \\ & 1 \\ & 9 \\ & 9 \end{aligned}$ | \# \# اسم حمد طغراء \# \# رأس الحماية مقطرو \# <br> \# \# <br> \# صبا الدنيا عز |

التحليل:
المكون الأساسي: قاعدة إعادة الكتابة:
聿 \# \#
المسند إليهه

الر كن الاميمي 2 ـ
المسند $\leftarrow$ ↔ ركن فعلي.
الر كن النعليلي


$$
\begin{aligned}
& \text { الزم } \\
& \text { الفعل } \leftarrow ط \text {. } \\
& \text { 2-المكون التحويلي: } \\
& \text { ع }
\end{aligned}
$$



ونق قاعدة التحريل المتمثلة في تحويل الر كن الفعلي (زمن + طَزَ) إلى ركن وصفي منشتق يتناسب مع صيغة

[اسم \# عمدد \# طغراء] + الحر كات الإعرابية.
 وبككن تثيل \# \# \# بالمشنجر (

ج/أ - طغر اء اسم محمد
ج/ب - اسم طغراء عممد $\leftarrow$ جهملة منحرفة.
 السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ד- - إن اسم عحمد طغراء } \leftarrow \text { ج جملة صحيحة. } \\
& \text { ج/د ــ كان اسم عَمد طغراء } \leftarrow \text { جملة صحيحة. } \\
& \text { التفسيير الدلالي: }
\end{aligned}
$$

 الله عليه وسلم.

1) دس، ع1، صس، ب س.

النموذج التحليلي النالث: وقد بلغ عدد ورودها (3) مرات يُ المدونة، مثملها الجدول التالي:


| التحليل: |
| :---: |
| 1- المكون الثر كيبي /المكون الأساسي: |
|  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \leftarrow
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن المريف } \\
& \text { حرف الجر الباء يمهل سمة [+لمللك]. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التعريف } \leftarrow \\
& \text { الزمن } \\
& \text { النعلر } \leftarrow
\end{aligned}
$$

2- المكون التحويلي:

3- التحويلات:ع
 مشتق يتناسب مع صيغة [قُعَلاكَك، وذلكَ وفق القو اعلعد الصرفية الصوتية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [' الـ + برايا \# بـ + أسر + هم \# أسراء] + الحر كات الإعرابية.

$$
\begin{aligned}
& \text { 11: د، ع1، ص18، ب6. }
\end{aligned}
$$

 و.يكن تثيلها بالمششجر (م ي).


5- النفسير الدلالي:

التحويلات الممكنة:
يككن توليد البنى السطحية التالية: - ـوفق قاعدة "الرتبة" المبة

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب - أُسَرَاءُ بأسرهم البرايا. } \\
& \text { ج/ج一 اج بأسرهم البرايا أسراء. } \\
& \text { ج/د ـ بأسرهم أسراءُ البرايا. } \\
& \text { ج/ه - هـ هم أسراء البرايا بأسر... }
\end{aligned}
$$


النموذج التحليلي الر ابدع: م (ض) + + +مرن


| الأبيات الشُرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | 11 <br> 6 <br> 12 | \# \# أنت أنس لنا \#\# \# \# \# \# \# \# \# خلوق لها |
|  |  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { النحليل: } \\
& \text { وروكن تثشيلها باجهملة \# ج \#: \# أنت أنس لنا \#. } \\
& \text { 1- المكون التركيبي /المكون الأساسي: } \\
& \text { قاعدة إعادة الكتابة. } \\
& \text {. } \\
& \text { المسند إليهـ } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { المسند } \leftarrow \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الحريفـ بحرف الحر "اللام" + الضمير المتصل "نا". } \\
& \text { حرف الجر "اللام" يممل سمة [+الملك] . }
\end{aligned}
$$

إن التحويل الني طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في تُويل الركن الفعلي (زمن + أنس) إلى ركن
 السطحية التالية: [أنت \# أنْس" \# لــ + + نا



الشاعر يلعو الله بأن يبعث الرحمة للسفن وهي وسط البحر - فاللّ هو الأنس وخير أنيس إذا بعد الأنس
والسكينة.

التحويلات الممكنة:
وفق قاعدة "الرتبة" يككن توليد البثن السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/1/ ـ أُنْ } \\
& \text { ج/ب - لنا أنت أُنُسُ. } \\
& \text { ج/ج- } \\
& \text { ج/د - أنس لنا أنت. }
\end{aligned}
$$


النموذ النتحليلي الحخامس:

وقد بلغ عدد ورودها (3) مرات في المدونة، يمكن تُثيلها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| ${ }^{(1)} . \mid s \nu s{ }^{2}$ $\qquad$ <br>  <br> ${ }^{(2)}{ }^{(2)}$ <br>  | $\begin{aligned} & 11 \\ & 15 \\ & 16 \end{aligned}$ | \# \# الصبر للبلاء بلاء <br>  \# \# البر عندك ذمة |

$$
\begin{aligned}
& \text { 左. } \\
& \text { المسند إليهـكركن السمي. } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن المرفيفـ ايرف الخر "اللام" + السم. }
\end{aligned}
$$

إن التحويل اللني طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في تَويل الر كـن الفعلي (زمن + بَبالَ) إلى ركن






5- التفسير الدلالي:
يخبرنا الشاعر أن من يصبر على البالاء والظلم فهذا الصبر بلاء فِ حد ذاته فالصبر اللذي خاطب الشاعر
 الصبر على بلاء الغير "العلدو" بل لا بد من النهوض والثورة/ التغيير .

التحويلات الممكنة:
وفق قاعدة "الرتبة" بككن توليد البنى السطحية التالية:
ج/ ج/ - بـ بلاء الصبر للبلاءاء. الصبر.

$$
\text { 1) (س، ع1، ص } 25 \text { بـ11 . }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "اللام" يممل سمة [+السبب]. } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \leftarrow \text { کمن + فعل. } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { الفعل } \\
& \text { 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع: }
\end{aligned}
$$

ج/ه/هـ جـ للبلاء بلاء اللبلاء الصبر بلاء.

النموذ التحليلي السادس: م

وقد بلغ عدد ورودها ( 2 ) مرة في المدونة ومثثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ; | النرا كيب |
| :---: | :---: | :---: |
| حكمت دولة المر اكس عنهم * و/هـي فــي الدهر دولة عسراء. ${ }^{(1)}$ <br>  | 16 1 | \# \# \# ي الدهر دولة عسراء \#\# \#باشا الترك في مصر آلة صماء |

$$
\begin{aligned}
& \text { ورمكن تثشيلها بالجملة \# ج \#:\# هي في الدهر دولة عسراء \#. } \\
& \frac{1}{\text { 1- 1-المكحليل: التركيــيـي /المكون الأساسية }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \frac{1}{\text { 1- 1-المكحليل: التركيــيـي /المكون الأساسية }} \\
& \text { 范 \# \# } \\
& \text { المسند إليهه } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } 1 \text { ـ } \\
& \text { الر كن المر في } \\
& \text { حرف الجر "في" يممل سمة [+الزمنان]. } \\
& \text { المسند } \leftarrow \text { ركن فعلي. } \\
& \text { الر كن النعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { الفعل } \leftarrow \\
& \text { التعر يف } \\
& \text { القيد } 2 \text { ↔ ركن السمي. } \\
& \text { الركن الالسي } \leftarrow \text {-الــ + السم= صفة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$


 السطحية التالية:
[هي \# הي + الــ + دهر \# دولة \# عسر اء] + الحر كات الإعرابية.



الشاعر يتحدث عن الصفة التي تتميز هِا دولة "ابلجراكس" لنا حكمت في مصر فكانت على مدى
الدهر دولة قاسية.
التحويلات الممكنة: وفق قاعدة التحريل "الرتبة": ج/أ ـ دولة عسراء في الدهر هي.
ج/ب - دولة عسراء هي في اللاهر.
ج/ج- ا يو الدهر هي دولة عسراء. ج/د ــ الـي الدهر دولة عسراء هي.
ج/هـ - عسراء في دولة هي النهر .


- وفق قاعدة ادخال النواسخ:

ج/و - كانت (هي) في الدهر دولة عسراء. ط جملة صحيحة.
1): س، ع1، ص 32، ب16

$$
\text { وقد بلغ عدد ورودها ( } 1 \text { ) مرة في المدونة نثلها بابلملة: \# ج \#القلم البديع رواء \#. }
$$

قال شوقي: والوحي يقطر سلسال من سلسلـ....اللوح و/ا'اقتم البديع رواء/.(1)،
الركن الانميي ↔(+الـــ) + السم: صفة (ص).
المسند ↔
الر كن الفعلي
الزمن
الفعلر

2- المكون التحويلي:

ع:
إن التحويل الذي حدث على البنية العميقة هو تَويل الر كن الفعلي (زمن + رُوَى) إلى ركن وصفي مشتق
 [
4 4- عن طريق التنسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأنحذ البمaلة شكلها النهائي:
يمكن تثيلها بالمشجر التالي:

$$
\text { 1) دس، ع 1، ص 34، ب } 5 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ر- إنكا في الدهر دولة عسراء. } \leftarrow \text { ج بملة صحيحة. } \\
& \text { النموذ ج النحليلي السابع: }
\end{aligned}
$$



5- النفسير الدلالي


|  | التحويلات الممكنة: |
| :---: | :---: |
| صحيحة | ج/أ - |
| منحرفة | رو |
| ( | ح - القلمُ رواء. |
| صحيحة | /د/د ــ كان القلمُ البديعُ رواء. |
| صحيحة | ج/هـ |
| (0) | النموذج التحليلي الثامن: |

وقد بلغ عدد ورودها ( 4 ) مرات في المدونة ويثثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br> (5). حسامكك من سقراط في الخطب أخطب /وعودكك من عود المنابر أصلب\| | 15 <br> 13 <br> 14 <br> 14 | \# \# ملاحة الصديق منك أياء \# \#\# تعيم قوم في القيود بالخ حسامك من سقر الط في المطب \# \# أنحطب \#\# \#عودك من عـود المنابر أصلب |



$$
\begin{aligned}
& \text { الركن المريفي } \\
& \text { حرف الحر "في" يممل سمة[ الجزءء]. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- المكون التحويلي: } \\
& \text { 3 التحويلات: }
\end{aligned}
$$

 مشتق يتناسب مع صيغة (فعال) وذلك وفق القو اعد الصرفية الصوتية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[نعيم + قوم \# في + الــــ + قيود \# بلاءُ] + الحر كات الإعرابية.



يُبر الشاءر أن القوم الذين يعيشون في نعيم ورخاء ولكنهم تحـت سيطرة المستعـر فهـذا النعيم بلاء.
التحويلات الممكنة:
ج/1 - بلاء نعيم قوم في القيون.
ج/ب ــ بلاء في القيود نعيم قوم.
ج/شـ -
ج/د ـ ـي القيود بلاء نعيم قرم.
ج/هـ - بلاء في قوم القيد نعيم.

النموذج النتحليلي الناسع: ما (مر إ) + مرن + ص +



$$
\text { المسند إليه ـــر كن المي } 1 \text { + ركن المي2: [مر كب إضافي]. }
$$

الركن الالميم1 1
الر كن الآمي2 2ــ الضمير المتصل بالكاف.

$$
\text { الققيد1 } 1 \text { ـــ ركن حريٌ. }
$$

الر كن الـر في ـــــرف الجر "الباء" + (+الـــ) + اسم.
حرف الجر "الباء" يكمل سمة[+النكان].

$$
\text { القيد2 } 2
$$

الر كن الانمي ـــــ +الــــ + اسم: صفة (ص).
المسند ــــ ركن فعلي.

1) (س، ع1، ص 44، ب2.

إن التحريل النـي حدث على مستوى البنية العميقة هو تحويل الر كن الفعلي (زمن + قَرَّب) إلِ ركن
وصغي مشتق يتناسب مع صيغة (أفعَل) وذلك وفق القوراعد الصرفية الصوتية، فنتحصل على البنية السطحية




يصف الشاءر اقتراب الفتح المبين الذي ينتظره "إسكندر "، إذ عرف بفتو حاته العظيمة.
التحويلات الممكنة:

- وعن طريق "الرتبة":

$$
\overline{1_{1}}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب - أقرب بالفتح المحل عهدلك. } \\
& \text { ج/ج一 اج بالفتح الغحل عهلـك أقرب. } \leftarrow \text { بصحيحة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/هـ } \\
& \text { ج/و - أقرب المجل بالفتح عهدك. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • عن طريق الناسخ: } \\
& \text { ع/ كان عهدلك بالفتح الخحل أقربـ. } \\
& \text { ج/ إن عهدك بالفتح الخحل أقربـ } \\
& \text { النمط التر كيبـي الثالي: م } \\
& \text { وقد مثلته في مدونة المدرو سة النماذج التحليلية التالية: } \\
& \text { النموذج النحليلي الأول: } \\
& \text { وقد بلغ عدد ورودها (3) مرات في المدونة، وعثّلها الجمبول التالي: }
\end{aligned}
$$

3- التحويلات: $\Leftarrow \Leftarrow\left(\begin{array}{l}\text { 3 } \\ \text { (المكرن التحويلي) }\end{array}\right.$
 البنية العميقة، فنتحصل على البنية السطحية التالية:

 - وبككن تثنيلها بالمشـجر (P ي) التالي:


يمدح الشاعر "رمسيس" الأكبر، لنا اتصف به ولما اكتسبه من الشهرة الفائقة، فله وجود مرموق يمسب له، وله قول القضاة والحكماء.
التحويلات الممكنة:
الناسخ:- كان بؤ سا مقيما.


الرتبة: - بؤس مقيم (هو: ()).
الكموذ ج النحليلي الثالي:



$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \\
& \text { 1) ده س، ع1، ص22، ب6. } \\
& \text { 2 (2) دن ع1، ص19، ب15. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الالآمي } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن النعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { الفعل } \\
& \text { التعريف } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن المر في } \\
& \text { حرف الجر "الباء" يكمل سمة [+النكان]. } \\
& \text { 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3- النحويلات: ع }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { (مُتّعون)، على هستوى البنية العميقة، نتحصل على البنى البنية السطجحية التالية: } \\
& \text { [رَ }
\end{aligned}
$$

4- 4- وعن طريق النفسير الفونولو جمي على مستوى البنية السطحية، تأهخ البـملة شكلها النهائي:
ويككن تثيلها بالمشحر (م ي) التالي:

 عهد الأسرة الثانية عشر سنة 1675 ق. م.

1) دس، ع1، ص س، ب س.

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { • و وفق قاعدة "الر تبة" يككن توليد البنى السطحية التالية: } \\
& \text { ج/أ ـ مكصر فريق متمتون. } \\
& \text { ج/ب - .كمر متمعون فريق. } \\
& \text { ج/اج一 ـ متعون فريق بمصر } \leftarrow
\end{aligned}
$$

－وفق قاعدة＂الناسخ＂مككن توليد البنى السطحية التالية：
ج／1／ج－كان فريق متمعًا مصصر．
ج／ب－إن فريقا مُتع معصر ．
النموذ
وقد بلغ عدد ورودها（．4）مرات ، ويمثلها الجدول التالي ：

| الأبيات الشعرية | ر．ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} 12 \\ 7 \\ 15 \\ 15 \\ 6 \end{gathered}$ | \＃\＃ \＃هو شتخص \＃ \＃\＃\＃\＃\＃ \＃\＃\＃هي هياء \＃ \＃\＃أنت سنان هباء \＃ |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-المحليل: } \\
& \text { 苃 \# \# \# }
\end{aligned}
$$

> الر كن الاسمي
> المسند ـــ
النعل عـــ عأَمَاءَ.

ع: 2- المكون التحويلي

3- النحويلات:
وفق قاعدة التحويل نلر كن الفعلي (زمن + أماء) إلى ركن وصغي مشتق على صيغة [نعال] على مستوى البنية العميقة، نتحصل على البنية السطحية التالية:
[هي \# أماء] + الحر كات الإعرابية.

ويمكن تثنيلها بالمشجر (م ي) التالي:


5- التفسير الدلالي:
يصف الشاعر انكسار نفوس الرجال المصر يين ورضوخهم للعدو بعد سقوط "مصر" قي يد ملوك الرعاة (المكسوس)

النموذ
وقد بلغ عدد ورودها (3) مرات غي المدونة، ويمثلها الجدورل التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| / | 10 | \#\# $\#$ \# |

1) (1) ع، ع1، م 19، ب12

2 (2) (2)، ص19، ب10.


ع:
نلاحظ ان القاعدة التحو يلية في \# ج1 \# \# هي تقدير المسند إليه على المسند. ووفق قاعدة تقليع الخبر (ثبه الجملة) - الذي تسمح به اللغة العر بية - نتحصل على البنية السطحية التالية:
[على + دولة + البناة \# سلام] + الدر كات الإعرابية.


$$
\begin{aligned}
& \text { 3) د د، ج1، ص19، ب10. }
\end{aligned}
$$



5- التنسير الدلالي:
يتحسر الشاعر على الحال الذي آلت إليه هصر - دولة البناة - بعد دنول الممالك عليها.

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { • • إدخال الناسخ: ــ كان سلام على دولة البناة. } \\
& \text { • الرتبة: ــ البناة على دولة السلام. } \\
& \text { هنحرفة } \\
& \text { ـ على سلام البناة دولة. }
\end{aligned}
$$

وقتد بلغ عدد ورودها (6) مرات في المدونة، ومثثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 8 \\ 16 \\ 1 \\ 13 \\ 2 \\ 7 \end{gathered}$ | \# الهصر على القذى إغضاء \# \# . مصر للعنم دار \# \# لسفينة في الراسيان مضاء \# \# \# \# \# هـ الورى لنا أبناء \# عليه من نور النبوة رونق \# \# \# \# \# إثر ها للعالمين رناء |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن عـ، ع1، ص40، ب13. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6) دن : ج1، ص35، ب25. ب20. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \frac{\text { - النحليل: }}{\text { - الماعدة إعادة النر كيبي: المكون الأكسابة: }} \\
& \text { 俍 \# \# } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف ابلر "اللام" يممل سمة [+الملك] . } \\
& \text { القيد } \\
& \text { اللر كن الحرفينـ } \\
& \text { حرف الجر "اللام" يممل سمة [+الاختصاص]. } \\
& \text { المسند إليهـ } \\
& \text { الر كن الالسمي } \\
& \text { 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ويمكن تثيلها بالمشتحر (م ي) التالب: } \\
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

 بقاعدة تُويلية: تقديم الخبر (ثبه هملة) على المبتدأ بالتالي يتقدم المسند على المسند إليه، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[ـــ + مصر \# على + الـــ + قذى \# إغضاء ] + الحر كات الإعرابية

4- وعن طريق التفسير الفونولو بجي، تأخذ الجملة شكاهلها النهائي: \# لمصر على القذى إغضاء \#. وبمكن تثيلها بالمشجر (P ي) التالب:

1) سُ ع1، ص22، ب08.


5- التفسير الدلالي:
يصف الشاعر ما فعله قمبيز طأحد ملوكُ الفرس - لـا استولى على مصر سنة 525 ق ـ م وسلكك في المصريين مسلك العسف والظلمه، وكأن مصر لا ترى الحالة - القذى - الذي آلت إليه.

التحويلات الممكنة:
وفق قاعدة الرتبة:
ج/أ - على القذى إغضاء لمصر.
ج/ب - على القذى المصر إغضاء.
ج/ج
النموذ النحليلي النالث:
وقد بلغ عدد ورودها (3) مرة في المدونة، ويمثلها الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & \hline 6 \\ & 9 \\ & 1 \end{aligned}$ | \# \# \# \#لالمك المذكرات عبيد خضع \# \#لها فيك شكر واجب |

ويككن تثثيل هنه التراكيب بالمُملة: \# ج \#: \# لبطليموس في الأرض دولة علياء \#.

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \leftarrow \text { ركن حر }
\end{aligned}
$$

البنية العميقة:هي \# ج1 \# [בولة \# علياء \# لــ + بطنيموس \# ين + الــ + أرض].


ع:
نلاحظ تقدئ المسند إليه - على المسند على مستوى البنية العميقة - ولكن القاعداة التحو يلية المتمتلة
قي تقدم الخبر شبه هجلة - أيضا مر كب النسبة (وُ الأرض) - على المبتدأ نتحصل على البنية السطحية التالية:
[ ] + + بطليموس \# \# + الــ + أرض \# دولة \# علياء] + الحر كات الإعرابية.
 وعمكن ثثيلها بالمشجر (م ي) التالب:

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحريفـ } \\
& \text { حرف الجر "اللام" يممل سمة [+الملكـ] } \\
& \text { انقيد } 1 \text { ک } 1 \text { ركن حروفـ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "في" يممل سمة [+المكان]. } \\
& \text { المسند إليهـ } \\
& \text { الركن الاسمي } \\
& \text { القيد2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- المكون التحويلي: } \\
& \text { ويمكن تثيلها بالمشتجر (م ي) التالي: }
\end{aligned}
$$



5- التغسير الدلالي:
يصف الشعار الدولة العلياء التي شيدها " بطليموس" حاكم مصر بعد الاسكندر -ه مؤسس دولة البطالسة التي

$$
\text { استهرت من سنة } 323 \text { ق.م إلى سنة } 300 \text { ق.م. }
$$

التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة التقديع والتأخير:

ج/أ- في الأرض لبطليموس دولة علياء.
ج/ب - في الأرض دولة علياء لبطليموس.
ج/ ج ـ دولة علياء في الأرض لبطليموس.
ج/2 ـالأرض علياء دولة في لبطليموس.
ج/ه一 - دولة في بطليموس لعلياء الأرض.
ونق قاعدة ادخال النو اسخ: إن دولة علياء لبطليموس في الأرض.
أصبحت دولة علياء لبطليموس في الأرض.
الحذفـ(ا): خولة لبطليموس.
وقـد

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 10 \\ 16 \\ 6 \end{gathered}$ | \# \# لم وتفة على كل أرض \# \# \# \# \# \#لما علم فوق المالـ |




ع:
نلاحظ في \# ج1 \# تقدم المسند (مر كب النسبة) على المسند إليه، فسمحت هذه القاعدة التحويلية

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 ( د د ( }
\end{aligned}
$$

 ويمكن تثيلها بالمشجر（م ي）التالب：


وفق قاعدة الرتبة：

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ - في كل بكر لك المنشآت. } \\
& \text { ع/ب - } \\
& \text { ج/ج一 - لكُ في كل بحر المنشآت. } \\
& \text { ج/د ـ المنشآت في كل بكر لك. } \\
& \text { ج/ه- - في لك كل المنشآت ب大ر. } \\
& \text { ج/و - كل المنشآت بحر في لك } \\
& \text { النموذ ج النحليلي الحامس: خرد }
\end{aligned}
$$

وقد بلغ عدد ورودها（09）مرة في المدونة، ويثثلها المدورل التالي：


|  | 13 | \# \% |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 7 | \#\# |
|  | 10 | \# \#لهم \% |
|  | 7 | \#\#\# \#لى |
|  | 7 | \# $\#$ \# $\#$ \# |

التحليل:
1- المكون التر كيبي: المكون الأساسي:
وفق قاعدة إعادة الكتابة:

المسند
اللر كن الـرفيف ث حرف الجر "اللام" + السم.
حرف الحر "اللام" يممل سمة [+الملك]].
المسند إليهـ ک ركن المي.
الر كن الالّمي
2- المكون التحويلي:
البنية العميقة: هي \# ج1 \# \# [جيئة \# لـ + + جبريل].
3- التحويلات:

وفتق قاعدة تقدير المبر (ثبه جملة) على المبتدأ، نتحصل على البنية السطحـية التالية:
[لـــ جبريل \# جيئة] + الـر كات الإعرابية.

4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأشخا الجملة شكلبها النهائي:
ج \# \# \# جبريل جيئة
وعمكن ثثيلها بالمشسر (م ي) التالب:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (5) }
\end{aligned}
$$



التحويلات الممكنة: النفسر الدلالي: يخبر الشاعر بمجيء "حبريل عليه السلام" بالقر آن الكريع على النبي صلى الله عليه وسلم.
الناسخ:
ج/أ - كانت جيئة بلجبريل. صحيحة.
ج/ب- إن بلجريل جيئة.
ج/ج-إن جيئة جبريل.


| الأبيات الشُرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 15 \\ & 16 \\ & 13 \end{aligned}$ | \# ببلبيس تلعة شماء \# \#\#للضيفان نار عظيمة همراء \# <br>  |

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الحر في }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ع1، ص48، ب13. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حر ف الجر "اللام" يمّل سمة [الملك]. } \\
& \text { المسند إليهـ } \\
& \text { الركن الالمي } \\
& \text { القيد } 1 \text { ؟ } 1 \text { ك كن الميم. } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { كركن السي. } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

إن القاعدة التحويلية الملاحظة هي تقليم المسند إليه على المسند، واللغغة العر بية تسمح بقاعدة تقــيم
الحبر "شبه جملة" على المبتدأ، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[ ] + + الــ + ضيفان + نار \# عظيمة \# همراءء] + الحركات الإعرابية.



النحويلات الممكنة: النفسر الدلال: كناية عن كرم وسخاء وحسن ضيافة مصر نضيوفها.

- ونق قاعدة "الرتبة" يككن توليد البنى السطحية التالية:

1): سَ ع1، ص 31، ب16.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/جـ ــ عظيمة لنضيفين همراء نار. منحر فـة } \\
& \text { وفق قاعدة ادخال الناسخ يمكن توليد البنى السطحية التالية: } \\
& \text { ج/أ - إن نارا عظيمة حمراء للضيفين. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد بلغ عدد ورودها (02) هرات وهي مثملة فِّ الجداول التالي: } \\
& \text { النحليل: } \\
& \text { 1- المكون الثر كيبي: المكون الأساسي: } \\
& \text { حسب قاعدة إعادة الكتابة نلاحظ } \\
& \text { 㢄 } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حر ف الجر "من" يممل سمة + [بالجزءـ]. } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الالاسي } \\
& \text { المسند إليهـ } \\
& \text { الر كن الالّمي } \\
& \text { 2- المكون التحويلي: } \\
& \text { البنية العميقة:مي \# ج \# [ ادواء \# سن + الــ + سموم \# الــ + ن ناقعات]. } \\
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

نلاحظ على, مستوى البنية العميقة تقليم المسند إليه على المسند، ولكَن يمكن تقديم المسند (مر كب

 ويعكن تثيلها بالمشجر (م ي) التالي:
12) دن، ع1، ع1، ص38، ب560، ب15.


5- التفسير الدلالي: الحرب في تصور الشّاعر حق مشروع؛ وقد تكون الحرب قاتلة ولكن فيها دواء كحال صنع بعض الأدوية من المسموم القاتلة.

- النحويلات الممكنة:
- وفق قاعدة "التوسيع" بككن توليد البنية السطحية التالية:
ج/ب ــ من السموم الناقعات الكثيرة دواء كثير .
النموذ النحليلي النامن: خـ (مرن) + + + مرا!


 المسند
الر كن الحر فِف ث حرف الجر "اللام" + الضمير المتصل للمخاطب: الكاف.
حرف الجر "اللام" يممل سمة +[+الملك]]. المسند إليهـ



$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس س، ع1، ص 38، ب15 } 15 \\
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

نلاحظ تقدي المسند إليه على المسند على مستوى البنية العميقة، والكن اللغة العر بية تسمح بتقدم
 أرض + الهاء \# أهو
4 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي، على مستوى البنية السطحية، تأنحذ الجملة شكلها النهائي:


5- التفسير الدلالي: يخرنا الشاءر بأن أرض البّر ملك "لرمسيس" التحويلات الممكنة: (النكون التوليدي).
وفق قاعدة الحذف يمكن توليد البنية السطحية التالية:
ج/1 - ـلك الثبر .

$$
\text { النمط التركيبــي الرابع: } \quad \text { (+الـــ) + خمرن) }
$$

وقد مثلته في المُونة النماذ ج التححليلية التالية:
النموذج النحليلي الأول:

وقد بلغ عدد ورودها (03) مرة في المدونة، ومثنلها المدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب. | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| يوم منغيس،ور/البلاد لكسرى/ <br> (3) الرعايا في نعمة/، ولبطليموس * فـــيـي الأرض دولــــة عـــليــاء | $\begin{aligned} & 7 \\ & 6 \end{aligned}$ | \# البادد لكسرى \# \# \# الرعايا في نعدة \# |
|  |  |  |

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- المكون النتحويلي: } \\
& \text { البنية العميقة:هي \# ج \# [أــــ بر \# أرض \# الهاء + لــ + ك ك]. } \\
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

|  | 8 | \＃\＃لالدين |
| :---: | :---: | :---: |

المسند إليهـ
المسندـ

الر كن الحـريف

2－المكون التحويلي：
— البنية العميقة تطابق البنية السطحية．
3－المكون التحويلي：
وفق قواعد تأخير المسند（شبه جملة）على المسند إليه نتحصل على البنية السطحية التالية：
['ــــ + بلاد \# لـ ـ - كسرى) + الحر كات الإعرابية.




$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التحليل: } \\
& \text { وفق قاعدة إعادة الكتابةة: } \\
& \text { 左若 }
\end{aligned}
$$

النموذ ج التحليلي الثناي: وقد بلغ عدد ورودها (10) مرات يُ المدونة، وعثثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br> (3)/قالو الهـتز ل قــلت اعتز (3) <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 6 \\ 6 \\ 11 \\ 4 \\ 8 \\ 9 \\ 3 \\ 3 \\ 11 \\ 7 \end{gathered}$ | \# \# الور كايْ ضاله هتمادِ \# \#لالذاهلات عن الز مان بنشوة العـيش <br> \# النضير <br> \# \# \# \# <br> \# الشيب في نوديه ضوء هنار \# \#\# \#لقاتلات بأجفان هـا ستم \# \# \#العاثرات بألباب الرجال \# \# النفس من خيرها فو خير عانية النغس من شرها في مرتع ونمب\# <br>  <br>  |

التحكيل: المكون التر كيبي: المكون الأساسي:
وفق قاعدة إعادة الكتابة:
范 \# \# \#

$$
\text { المسند إليه } \leftarrow \text { ركن السي. }
$$

$$
\text { الر كن الاسمي } \leftarrow+\text { +الـــ + اسم. }
$$

$$
\text { المسند } \leftarrow \leftarrow \text { ركن حري. }
$$

1)= س، ع1، ص 29، ب6.
2) دن ج، ج1، ص 120، ب6.

$$
\text { 3 د د، ع1، ص 122، بـ } 11 .
$$

$$
\text { 4) د ، ج1، ص 130، ب } 4 .
$$

كَ دن ج1، ص 191، ب8.

$$
\text { 6) دن ه، ع1، ص ه، ب } 9 .
$$

$$
\text { 7 د ن، ج1، ص 194، ب } 3 .
$$

8) دن، ج1، ص ن، ب ن.

$$
\text { 9) دن ن ع1، ص 245، بـ } 11 .
$$

$$
\text { 10) د ، ع ع1، ص 260، ب } 7 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن المر في } \\
& \text { حرف الحر "في" يممل اسمه [+ البزء]. } \\
& \text { القيد } \leftarrow \text { ركن السمي. } \\
& \text { الر كـ الالالمي } \\
& \text { 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$


3- النحويلات:
وفق قواعد جواز تقديع أو تأخير المسند في الجملة الاسمية، نتحصل على البنية السطحية التالية: [الـ + + ریى \# في + ضلال + الماء \# متماد] + الحر كات الإعرابية. 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأحذ الجملة شكلها النهائي: \# الورى في ظلاله متماد \#.


5- النفسير الدلالي/ المكون الدلالي:
يذبر الشاعر أن الناس أحبحو! يعيشون في ضلال مستمر، بعا الظالام النذي ساد الشرق بزوال الدولة الرومانية (دولة القياصر).
التحويلات الممكنة: (المكون التوليدي).

- وفق قاعدة التقديع والتأنير يمكن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ ــ متماد الور ي في ضلاله.
ج/ب -
- وفق قاعدة الناسخ، يمكن توليد البنى السطحية التالية:

ج/أ- إن الورى في ضلاله متماد.
ج/ب - ظل الورى في ضلاله متماد.
1): س، ع1، ص 29، ب6.
النموذج التحليلي الثالث:


| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| /اللخسن من كرم الوجوها، ونيُره * <br>  <br>  <br>  <br> (5) <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> /الروض في حجـ الرو <br> (12)/ 1 /للروض في هح | $\begin{gathered} \hline 16 \\ 4 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \\ \\ 11 \\ 11 \end{gathered}$ | \# الحسن من كرم الوجوه \# \# لحرب من شرف الشعوب ب <br> \#\# \# \#السيف في غمدن <br> \# \# <br> \#\# <br> \#\# \# \# <br> \#\# \# <br> \# \# <br> \#\# \#لآمرات على الولاة \# <br> \# \# الناهياتُ على الصلى \# \#\# \#لرو \# \# لالبحرُ في حهم الغدير |

## المكون النر كيبي/ المكون الأساسي: <br> وفق قاعدة إعادة الكتابة نلاحظ:

布
المسند إليهـك ركن السي.

الر كن الالمي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) } \\
& \text { 2 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 } \\
& \text { 5 } 5 \\
& \text { 68، } 6 \\
& \text { 60، } 7
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "من" يممل سمة [+الجزء]]. } \\
& \text { 2- المكون التحويلي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

وفق قاعدة التحويل المتمثلة في تقدع المسند إليه على المسند، نتحصل على البنية السطجحية النالية:
[أـــ + حرب \# من + شرف + الـــ + شعوب] + الخر كات الإعرابية.

4- وعن طريق النفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأحذ الجـملة شكلها النهائي: \# الحرب من شرف الشعوب \#.


5- التنسير الدلالي:
إن الحرب تعبر عن شرف الشععوب وعدم خضوعها اللذل أو المو الموان.
جألتحويلات المدكنة: منرف الشعوب المرب ب
ج/ب - الشعوب من شر ف الحرب
ج/ج- من شرف الخرب الشعوب ب
النموذج النححليلي الرابع:
وقد بلغ عدد ورودها (9) مرات في المدونة، يمثلها المدورل التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 7 | \#\# \#\# |

$$
\text { 2) د د ن س، ع1، ص1، ص 40، ب4. ب } 4 .
$$



- البنية العميقة تطابق البنية السطحية.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

ع
وفق قاعدة تقديع المسنا إليه وتأنير المسند (شبه جملة)، نتحصل على البنية السطحية التالية:
 4- وعن طريت التفسير الفونولوجي على المستوى البنية السطحية.


 ج/ب- دولتهم شلالفة اللّ في أحضضان. عاج-
 النمط التر كيبـي الحامس:

وقد مثلته يـ المدو نة النماذج التحليلية التالية:
النموذج التحليلي الأول: ٪ ٪ خ (مرا) + (ظرفV ص).

وقد بلغ عدد ورودها (03) مرات فـ المدرنة، ومثثلها الجملول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 7 \\ & 1 \\ & 5 \end{aligned}$ | \# النار خاوية الجوانب حرومم \# \# النذك, آية ربك النكبرى \# \# الحق علي الر كن فنه |
|  |  |  |

وعككن تثيل هذه التراكيب بالجملة: \# النار خاوية الجو انب حولم \#\#. التحليل:

وفق قاعدة إعادة الكتابة:


المسند إليهـ
الر كن الاسمي
المسند $\leftarrow$
الر كن الفعلي الز الزمن
الفعل
القيد

2- المكون التحويلي:

ع
إن التحويل اللذي طرأ على مستوى البنية العميقة تُثل في تحويل الر كن الفعلي (زمن + خَوْى) إلى ركن وصفي مشُتق يتناسب مع صيغة (فاعلة) وذلك وفق القو اعد المورفو - فونولو جية، فنتحصل على البنية

السطحية التالية:

4- وعن طريق النغسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأخذ الجملة شكلها النهائي: (\# النار خاوية الجوانب حولمه \#.


التحويلات الممكنة:

- ونق قاعدة التحويل الرتبة نتحصل على:

ج/أ ح حوفم النار خاوية المو انب.
ج/ب - حوفم خاو ية الجوانب النار. ـ
ج/ ج
ج/د ح حاوية الجوانب حوفم النار.
ج/ه ا الجوانب خاوية النار حوفم.

- وفق قاعدة الـذف نتحصل على: النار خاو ية الجوانب.

النموذج التحليلي الثاني:
وقد بلغ عدد ورودها (5) هرات في المدونة، يمثلها الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النزاكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  (5) $\qquad$ <br>  | $\begin{gathered} 4 \\ 2 \\ 7 \\ 10 \\ 9 \end{gathered}$ |  <br>  <br>  \# \# بشرى الحنالافة بالإمام العادل التزه الجدير \# <br>  |

$$
\frac{\text { 1 التحليل: } 1}{\text { 1 المكون النر كيبي: المكون الأساسي: }}
$$

相 \#

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليهك ب ركن المي } 1 \text { + ركن السي2. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الالمي2 } 2 \text { - } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \leftarrow \text { کمن + فعل. } \\
& \text { الز الزمن } \\
& \text { الفعل } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { حرف الخر "الباء" يممل سمة [+الاختصصاص] . } \\
& \text { 2- 2- المكون النحويلي: }
\end{aligned}
$$

 تر جمان].
ع:3
النتويل الني حدث على مستوى البنية العميقة هو تـويل الر كن الفعلي (زمن + ضحاك) إلم ركن
وصفي مشتق يتناسب مع صيغة (نَاعِلَّة) وذلك وفق القواعد المورفولوجية الفونونلو جية فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[حديقة + الــ + فرقان \# ضَاحكة + الربا \# بالتر جمان] + الحر كات الإعرابية.



5- التفسير الدلالي: شبه الشاعر الفرقان بالحديقة مزدهرة الربا بالمعاين سامية في رسالة الاسلام.

1) دس ع1، ص 34، ب4.


ج/ب - ضاحكة الرّبّا حديقة الفرقان بالتر جمان.

ج/د - بالتر جمان ضاحكة الربا حـريقة الفرقان.ن
ج/ه

كانت حـيقة الفرقان ضاحكة الر با بالتر جمان.
النموذج التحليلي الثالث:
وقد بلغ عدد ورودها (11) هرات يُ المدونة، ويثنلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br> (4) (4) <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 11 9 4 16 16 8 7 8 6 6 | \# \# <br> \# أنت الغتلى \# <br> \# \# \# \# الشمس \# <br> \# \# هو الدراء <br>  <br> \# \# تلك آي الفرقان <br> \#\# \#هو ركن مُلكةت \# <br> \# هنا رسول الشن <br> \# \# \#\# \# \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) دس، ع1، ص17، ب11. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 33 دن، ع1، ص43، ب4. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (5) } \\
& \text { 66 ( } 6 \\
& \text { ( } 7 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (10) دن، ع1، ص136، ب6. }
\end{aligned}
$$


1-المكون التركيل:

المسند إليه
الر كن الاسمي $\leftarrow$ ضمير المخاطب: أنتِ.

الر كن الفعلي

- الزمن الْعسل

2- المكون النتويلي:

3- التحويلات: ع

 على البنية السطحية التالية: [أنتَ \# الحياة] + الهر كات الإعرابية. 4- وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأخذ الجملة شكلها النهائي: \# أنتَ الحياةٌ \#

ويمكن تثشيلها بالمشتجر (م ي) التالب:


$$
\begin{aligned}
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5- 5- التفسير الدلالي: } \\
& \text { يدعر النشاءر من الله أن يكون خير الأنس وأن الله هو المياة وهو الهمي. } \\
& \text { التحويلات الممكنة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • الناسخ: ج/ب ـ كنتَ الحياة. } \\
& \text { ج/ ج- أهبحتُ الحياةُ. } \\
& \text { النموذ ج النححليلي الرابع: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 苃 \# \# }
\end{aligned}
$$

> المسند
> الر كن الفُعلي
> . الز من
> الْفعل $\leftarrow$ زمن + عَلَا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص23، ب10. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- 2- المكون النتحويلي: } \\
& \text { ع: }
\end{aligned}
$$

تثثلت القاعدة التحويلية في تحويل الركن الفعلي (زمن + عَاْ) إل ركن وصفي مشتق يتناسب مع صيغة

[حقٌُ + الـــ + خ خرائب \# الــ + إبَاءَء] + الحر كات الإعرابية.

ويمكن تثيلها بالمشجر (P ي) التالب:


النموذج النحليلي الحخامس:

وقد بلغ عدد ورودها (8) مرات في المدونة، ومثثلها الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br> ${ }^{\text {(5) }}$ <br> (6) $\qquad$ C $\qquad$ ل ${ }^{*} / \mathrm{L}$ $\qquad$ / الدرَ هــؤتـــلق <br> (7) $\qquad$ " 2 $\qquad$ $1 /{ }^{*}{ }^{*}$ <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 11 \\ & 15 \\ & 13 \\ & 10 \\ & 14 \\ & 12 \\ & 12 \\ & 13 \end{aligned}$ | \# بنتّاهُور فخر البادو \# \# \# \# أنت شنمس سمائه \# \# \# \# \# \# \# الخقُّ عرض \# \# \# \# مـم ماة الإسلام \#\# \# \# الدرّ مؤتلق السنا \# \# \#\# |

$$
\begin{aligned}
& \text { النحليل: } \\
& \text { وفق قاعدة إعادة الكتابة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليهـ ک ركن السمي. } \\
& \text { الركن الاسمي } \\
& \text { المسند ↔ ركن فعلي + ركن الميمي } \\
& \text { الر كن المُعلي } \leftarrow \text { ز زمن + فعل. } \\
& \text { الز } \\
& \text { الفعل } \leftarrow \text { زمن + افتخر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التعريف } \\
& \text { الر كن الالمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3- التحويلات: }
\end{aligned}
$$

على مستوى البنية العميقة تَ تحويل الر كن الفعلي (زمن + (فتخر) إلى ركن وصغي مشتق يتناسب مع
 [بتتاهور \# فخر + الــ + بلاد] + الحر كات الإعر ابية.

4- وعن طريق النفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأخذا الجملة شكلها النهائي: \# بنتاهور فخر البلاد \#. ويمكن تثيلها بالمشجر (م ي) التالي:


التقـيم والتأهير: ج/أ - فخر البلاد "بنتاهور ".
ج/ب - فخر بنتاهور البلاد.

إدخالل النواسخ: ج/د - إن بنتاهورَ فخرٌ البلاه.
ج/هـ كان بنتاهور فخرًا البلاد.

$$
\text { 1) سن ع، ع1، ص2، ب } 11 .
$$

النموذ ج النحليلي السادس:

وقد بلغ عدد ورودها (6) مرات في المدونة، ومثثلها الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br> \| | $\begin{gathered} 8 \\ 9 \\ 8 \\ 14 \\ 16 \\ 1 \end{gathered}$ | \# <br> \# \# أنت الجمحال هِا <br> \# \# \# أنت اليد البيضا <br> \# \# <br> \# \# \# \# \# \# \# اتك نعمى للاله سنيّ |

$$
\text { المسند } \leftarrow ~ ر ك ن ~ ف ع ل ي . ~
$$

$$
\text { الر كن الفعلي } \leftarrow ~ ز م ن ~+~ ف ع ل . ~ . ~
$$

$$
\text { الزمن } \leftarrow(-) \cdot(
$$

التعر يف ↔+الـــ.

$$
\begin{aligned}
& \text { النتحليل: } \\
& \text { وفق قاعدة إعادة الككتابة: } \\
& \text { を\# } \\
& \text { المسند إليهـ } \\
& \text { الر كن الاسمي } \leftarrow \text { - الــ + السم. }
\end{aligned}
$$

 ركن وصفي مشتق يتناسب مع صيغة (فُعْلةُ)، وذلك وفق القواعد الصرفية الفونولوجية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [أنت \# الــ + ن نقطة \# الــ + زهراء] + الحر كات الإعرابية.
 ويمكن تثثيلها بالمشجر (م ي) التالي:



ج/ب - الز هر اء أنت النقطة.

النموذج النحليلي السابع:
وقد بلغ عدد ورودها (2) مرة في المدونة، ثُثلها الجمل التالية:

| الأبيات النُعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 4 7 | \# مسنة الهُ في المّالكُ من قبل ومن بعد\# \#\#للناس في كل يوم من عمجائبها |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1): س، ع1، ص 39، بـ8. } \\
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المكحكيل: المكيل: } \\
& \text { وفق قاعدة إعادة الكتابة: } \\
& \text { ق \# \# } \\
& \text { المسند إليهـ ک مخذوف (Ø) } \\
& \text { المسندــ } \\
& \text { الر كن الالمي } 1 \text { ـ } \\
& \text { الركن الالّمي2 } 2 \text { + } \\
& \text { القيد } 1 \text { ك } \\
& \text { الر كن المر في } \\
& \text { حرف ابحر "في" يكمل سمة [+الاختصاص] } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { ک ركن حريف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "من" يممل سمة [+ الزم مان]. } \\
& \text { القيد } 3 \text { ک ركن حريٌ. } \\
& \text { الر كن المـر ڤو } \\
& \text { حرف الحر "من" يكمل سمة [+ الزمهان]. } \\
& \text { 2- المكون النتحويلي: }
\end{aligned}
$$

 . $[$ ene


البلاغة، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
 4- وعن طريق التنسير الفونولوبي على مستوى البنية السطحية، تأخذ البملة شكلها النهائي:



النموذج التحليلي الثامن:

وقد بلغ عدد ورودها (5) مرات في المدونة، يمثلها الجمدول التالئي:

| الأبيات الشعرية | ر.با | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  (5) (5) <br>  | 5 <br> 1 <br> 13 <br> 11 <br> 12 |  \# \#منفيفين من حول اللواء \# قليلون من بعد \# \# \# \# \# \# مؤزة بالرّعبي \# |

> 1 (1)
> 2
> (3)

1) دس، ع1، ص 35، ب5.


الإسالهية لا يعلو عليه شيء.
التحويلات الممكنة:
ج/أ- فِ الملك مظفر الخق ج/ب- كان مظفراً في الملك المق
ج/ج- إنه مظفر الحق في الملك
جاد- المق الملك في مظفر $\leftarrow$ منـحر فة

| ناسخ+م+ مرن (XVI) | النموذج التحليلي الناسع: |
| :---: | :---: |



|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  /(كأن السرايا ساكنات موائجا/ * قطائع، تعطىى الأمن طورًّا وتسلب (17) |
| :---: |


| 8 | \# \# |
| :---: | :---: |
| 7 | \#\# \# |
| 10 | \# \# |
| 12 |  |
| 7 | \# \# |
| 7 |  |
| 4 | \#\#\# $\#$ |
| 7 |  |
| 11 | \# كان \# السوء هنكم, إليك, |
| 1 | \#\#\# $\#$ \# |
| 14 | \# \% |
| 1 |  |
| 6 |  |
| 9 | \#"كأنا أسودٌ رابضات |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 | \# \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص37، ب80. } 8 . \\
& \text { 2 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ع1، ص474، ب12. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (8) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) دن، ع1، ص1646، ب14. } \\
& \text { 12) دن، ع11، ص49، ب49. } 1 \text { با }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 14) دن، ع13، ص54، ب9. } 9
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 16) دن: ع1، ص10 ص54، ب10. } \\
& \text { 17) :س، ع1، ص45، ب11 } 11 .
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (9) } \\
& \text { 10) دن، ج1، ص55، ب85. } \\
& \text { 11) دن ع10، ص55، ب99. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13) دن ج1 ج، ص55، ب10. }
\end{aligned}
$$

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
/ كأن بين الوغى نار// كأن بين الوغى فرالن، له في ملمس النار مأرب (1) \\
 \\
 \\
 /ما زلت جار البر/، والسيد اللذي \\
إلى فضله من عدله الملار يهربـ \\
 \\
 كن الر جاء ، و/كن اليأس/ / ثم عا نور \\
اليقين ظلام الشُك والريب غ8ه \\
خاضوا العُو ان رجاء أن نبلغهم \\
عبر النجاة، ا و كانت صخرة العطب| ور \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 /كان جناكمم فيها مهيبي// * وســــــاوى الصارم الماضي قرابا (15)،
\end{tabular} \& 10
2
14
11
4

16
15
15

1

6
6
11
6

6 \& | \# \# |
| :--- |
| \# \# $\#$ \# ت كأن القلب بعدهم غريب \# |
| \# تأفم أسرى \# \# \# \# الت جار البر |
| \# \# لا زلت كهف الدين |
| \# $\#$ \# \# اليأس |
| \# \# \# انت صخرة العطب |
| \# \# |
|  \# \# الو الوحل من قصر حبابا |
|  \# \# اكن خيله للحق غابا \# \# \# \# ان جناكم فيها مهيبا | <br>

\hline
\end{tabular}

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( } \\
& \text { 2 (2) } \\
& \text { (3) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن ع، ج1، ص68، ب11 ب11 }
\end{aligned}
$$

\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline \begin{tabular}{l}
 \\
 سنتت اعتدلل الدهر في أمر أهلــهـه \\
/فبات رضيا في دراك/، وباتواف³ \\
/مازلت حسان المقام/، و لم تزل \\
تليني، وتسرى منك لم النفحات (4) \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
 \\
(11) \({ }^{11}\) ) \\
122/0, 0 , \\
(3) \(\qquad\) \\
 \\
 \\
 \\
 \\

\end{tabular} \& 9
8
5

2

12
2
2
14
5
5
12
13
18

2 \& | \#\# اليس بالفاضل نفسه \# \#\# \#ل على الأيام غراء \# \# \# بات راضا في داركا |
| :--- |
| \# |
| \# تانت أبر علاثق الأرواح \# \# \# أمسين הو رق الْعبيل \# بت \# \# أسر العشير \# \# \# \# \# |
|  |
|  |
| \# $\#$ |
| \#0 \# $\#$ |
| \# ليس الأموز ثرثرة \# |
|  |
|  | <br>

\hline
\end{tabular}

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (2) } \\
& \text { 2 2 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 (6) } \\
& \text { (7) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 15) دن، ع، ع، ص151، ب5. }
\end{aligned}
$$

زمن المخارف كان فيه جناءيم * حرم الأمان، /كان ظلهم الندر/ام،

 أقدم/ فليس على الإقلدام مُتنع / واخـــع به البمل، فهو البار ع الصنع(4)



 (9)/ القد صارت لكمم حكما وغنما * /كان شعارها الموت الزؤاما سقمت فلم تُبت نفس بــخـير " /o كأن .كمهجة الوطن السقما/ (10)


 ألق، النصيحة غير هائب وقعها * /ليس الشجاع الرأي مثل جهبانه/(14)


 \# \# \# \# \# \# \# \# \# \# \# تأن أيام القضاء جميعها هـم الجمع \# \# \# ت كأن صيد فِ العبا \#






 \#

والجمدول التـالي يوضح أنواع النواسخ وعلد ورودها:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (3) } \\
& \text { 4 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 10) دن، ع1، ص223، ب525. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) دن، ج1، ص1 ص232، ب8. } 8 \\
& \text { 13) دن، ج12، ص245، ب10 } 10 \\
& \text { 14) دن: ع1، ص260، ب268، ب9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 16) دن، ج1، ص281، ب14 }
\end{aligned}
$$

| b | أمسى | بات | أصا | ليس | مازلال | كان | نوعها | كان |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 28 | ع-دها | وأنواهتا |


| كأن | لكنّ | نوع8ا | إن وأنحواها |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 32 | 1 | عددها |  |

ويمكن تثيل هذه التراكيب السابقة بالجملة: \# ج \#: \# عانت بلند الهُ فيها شدة \#.

( \# \# \#
ناسخ זکان.

المسند إليهه کاسم كان: الضمير المستتر تقديره: "عي".
القيد 1 کركن حريٌ + ركن السي.

حرف الحر "اللام" يممل سمة [+الملك].
الر كن الالمي القيد2 2 ـركن حروِ.
الر كن المر في ؟ حرف الجر "في" + الضمير المتصل: "الماء".
حرف الحر "في" يحمل سمة [+المزء].
المسند $\leftarrow$
الر كن الالسمي
2- المكون التحويلي:
 ويمكن تثيلها بالمشجر (م ي) التالب:


وفق قواعد إدخال الناسخ على الخملة الإنمية: ترفع المبتدأ او يسمى الممه وينصب الخبر ويسمى خبره، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[كان \# ضمير مستتر \# \# لـ + + جند \# +الـــ + لكّه \# في + ها \# شدة] + الحر كات الإعرابية. 4 4 وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأخذ ابلجملة شكلها النهائي: \# \# انت لجند اللّ فيها شدة \#


$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

لقد تعب جنود اللها تعبا شديدا يُ الغزوات التي خاضوهاها مع النيي صلى اللّه عليه وسلم؛ ولكن نتح
وعن النموذ التك رشاء نعمة الإسلام على العالينن.

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 10 | \# \# $\#$ \# |
|  | 10 | \#\# وراد \# مهنكا |
|  | 10 | \#\#\#) |
|  | 10 | \#\#\#\# آساد |
| ثال الزهور $\qquad$ * ت العـــر\|، أمـ $\qquad$ الناعمات، /الطي | 5 | \# الط |
|  | 5 |  |
| //مردة البناء/، تخالل برجا * | 6 | \#\# $\#$ |

نأنخ الجملة: \#\#قواد معر كة\#

$$
\begin{aligned}
& \frac{: 1}{\leftarrow \# \text { \# } \#}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الانمي 1 1 }
\end{aligned}
$$

|  |
| :---: |
| 20 (2) |
|  |
| 44) ده، |
| 6 (\%) |
|  |
| ( ${ }^{\text {a }}$ |

إن التحويل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في تَويل الر كن الفعلي (زمن + قاد) إلم ركن وصفي مشتق يتناسب مع صيغة (فُعال)، إضافة إلى حذف المسند إليه وتقديره بالضمير المستتر(هم)، وذلك وفق القواعد المورفونوبحية، فتتحصل على البنية السطحية التالية: [هم (\$) الشواد + بعر كة] + الحر كات الاعرابية.



الشاعر يخبر بانتصارات الأتراك في الحرب والسياسة، فهم قادة شجعان في المعارك.
النموذ ج النحليلي المحادي عشر:

وقد بلغ عدد دورهما (4) مرات في الماوونة وهي مثمثلة في ابلحدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | \#\#لملندل الفيا |
|  | 1 | \#\#\# \#للؤلزٔ, اللما |
|  | 2 |  |
|  | 2 |  |

نأشخ الجملة: \#اللئلؤو اللماح وشي ثيابهه

$$
\begin{aligned}
& \text { 1): س، ع1، ص 63، ب10. } \\
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 (4) } \\
& \text { 5 (5) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \# - النحليل: \# \# } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الاسيمي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الالّمي } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الاسمي1 } 1 \text { ؟ (-ال-( + اسم: هضاف. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2- البنية العميقة: \# ج1 \# هي [لن + لؤلئو\# ال + لماح \# (زمن + وشي)+ ثياب +ــه]. } \\
& \text { ع: }
\end{aligned}
$$

إن التحويل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في توويل الر كن الفعلي (زمن + وشى) إلى ركن وصفي مشتق يتناسب مع صيغة (فِلِ)؛ وذلك وفق القواعد النحوية الصرفية، فنتحصل على
 4 4 وعن طريق النفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأخذ ابلملة شكلها النهائي:



5- النفسير الدلالي
شبه الشاعر "فرعون" يـ ذكراه- باللؤلؤو شديد اللمعان وثيابه نتشها حسن وجميل.



نتائج الفصل الناين: منا سبق نخلص إلى الملاحظات التالية:

- أحصينا من مدونة الشنوقيات(248)جملة اسمية مثبتة، ووزعناها في الأنماط التر كيبية التالية:

3: 3

4: 4

- وعلى مستوى المكون التر كيبـي؛ وفق قاعدة إعادة الكتابة وتحليل النماذج التر كيبية لاحظنا ما يلي:
- تقوم كل الجمل المدروسة على علاقة الإسناد (المسند والمسند إليه) بالإضافة إلى علاقة الإضافة. أ/ المبتدأ (المسند إليه): في التراكيب الشوقية، يعد العنصر العمدة الذي قامت عليه البمل وجاء على عدة أشكال يوضحهها الجمدول التالي:

|  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| عخوف | مر كب إضايف (مر) | ضميز) | مفرد | نوعه |
| 17 | 27 | 67 | 139 | تواتره |

تقدم المسند إليه عن النسند في (219) مرة.
ب/ الحبر (المسند): وهو العنصر الهام في العملية الاسنادية، وقد جاء على عدة أشكال يوضحهها الجدول التالي:

| (4.41) $)^{4-1}$ |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ! | هرن (1) | 0 | م | نوعه |
| 32 | 22 | 72 | 124 | عدهد |

كلد تقدم المسند على المسند إليه (31) مرة.
ج/ المتممات: وهي العناصر الإضافية التي تلي المسند إليه والمسند ونلخص أنواعها وعدد تواترها - من خلال النماذج المبروسة - يُ الجدول التالي:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ظرف | dr | (XVI) | مر.0) | (X) | - | $ص$ | نوعه |
| 1 | 1 | 94 | 6 | 2 | 27 | 32 | عدهد |

 وهذا جدول يوضح حروف ابلر وسماقها من خلال النماذج المدروسة

| + 0 |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | عكى | اللام | - | الباء | نوعه |
| 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | عدنه |
|  |  |  |  |  | \% |

أغلب سمات حروف الحر مرتبطة بصفات: اللـك (12 مرة)، الجزء (7مرات)، المكان (4مرات)، الزمان
(3 مر ات).

التحويلات:ع
 - لاحظنا في النمط الأول والنمط الثاين تحويل الركن الفعلي (زمن + فعل) إلى ركن وصفي مشتق يتناسب مع صيغ يتتلفة، وذلك وفق القواعد الصر فية الصوتية، وبككن تلخيص الصيغ يـ الجمدول التالب:

| 少 |  | 缺 |
| :---: | :---: | :---: |
| فعيل | عَبِلُ | زمن + عبَدِّ |
|  | طُراء | زمن + طغر |
| ف6 |  | زمن + أَسرَ |
| فهx | 'أُّنس | زمّ + أنس |
| فِّا لِّ | \%'019 | زمن + بلا |
| فِكّة | دورلة | زمن + زور + |
| فُ فُ | $\stackrel{3}{s}{ }^{\text {a }}$ | زمن + رٌّى |
| فِّ | ¢ | زمس +بَّلا |
| أُفْفُ | أقربُ | زمن +قُّرَّبِ |
| \% | بؤس | زمن +بئس |
|  | كتّتّون | زمن +متّع |
| فِهِّالٌ | إِّاءٌ | زمن + أماء |

 جهلة (المسند) على المبتدأ المسند إليه؛ " وهذا يعي أن الخنبر المقدم ذو أهيهة بالغة عند النشاعر، يثير الندهن ويلفت
 بالنظم الشعري" . وفي النهط التر كيي الرابع قد جاز تأخير المسند (شُبه جملة) على المسند . أما النمط المامسر فقاعدة التحو يل تتنلت في جو از حذف المبتدأ المسند إليه[(\$) بالاقتصاد اللغوي.

- قاعدة التوليد: وأهم القو اعد التحويلية اليتي استعملناها في توليد الاحتمالات مـن البني السطحية هي: أ قواعد التقدير والتأخير ب/ قواعد إدخال الناسخ.




## مفهوم الجملة الخبرية المنفية:


 ويذهب "الدكتور عبد اللطيف هماسة"إلى أن النفي كالإنبات لا يكون إلا خبرا-يممل الصدق والككبب، ولذلكُ بَد أن الجملة الإسية تقبل النفي دائما،غير أن الجملة الفعلية لا تقبل النفي إلا إذا كان الفعل ماضضيا أو مضارعابا و(2).
وبغد الدكتور "أمهد المتو كل" يقول: >إن النفي وسيلة صرفية تركيبية تستخدمها اللغات الطبيعيعية للدلالة على قسط من فعل لغوي عام يمكن الاصططلاح على تسميته بنعل"الاعتر اض " ويتضمن هذا المعل فعلين فرعيين اثثين:نعل "الحجد" وفعل "التعويض" مثال:

أ- لقد كتب الزغششري" دلائل الاعجاز".

ففعل الجحد هو إنكار ورود المعلومة الدالة عليها العبارة "دلائل الاعحجاز"،وفعل التعويض هو تصحيحه

فالنفي* عكس تثبيت الشيء أو تأكيده،لنلك تدخلل أدوات (حروف،أفغال،،أمماء) على الجملة سواء كانت فعلية أو إسية.

أما"سيبريه" فقد أعطى تقسيما لنفي الجمدلة إذ يقول: „هذا باب نفي الفعل. ..إذ قال: فعل فبإن نفيه م يغعل... إذا قال :لقد فعل فإن نفيه ما فعل، لأنه كأنه قال: والله لقد فعل،فقال:ورالهُ ما فعل....وإذا قال: هو



- حسن، عباس النحو الوائ،ج4، ص357.

$$
\text { - السكاكي، أيو يعقوب،مفتاح العلؤهص246، 247، 248، 252،ص ص 254، } 257 .
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ** }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ليفعلن، فقلت: والهّ لا يفعل، وإذا قال: سوف يفعل فابن نفيه لن يفعله" (4). } \\
& \text { 1-الأفعال: التي تفيد النفي * وهي: } \\
& \text { ( (ليس،لات،حيث) حيث ترفق الأول ويسمى السمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. }
\end{aligned}
$$

2-الأسماء: التيت تفيد النفي هي : (غير، سوى) ويشترط أن يرتبطا بإضافة قصد إزالة غموضها في سياق


قال:"قد خر ج زيد" فتقول:""ما"ه(2).

قال شوقي : ولن ترى صحبة تُرضى عو اقبها :. كالحق والصبر في أمر اذا اصطحبا(4).
»للن تكون جوابا للمثبت أمرا في الاستقبال يقول:"سيقوم زيـد" فتقول أنت : "لن يقوم.
وحكي عن الحنيل أن معناها:"لا أن" بععني"ما هذا وقت أن يكون هكذا"ه(5.".

قال شوقي فلما دجى دجى داجي العو ان وأطبقتُ * تبلج والنصر الهلال الخجب "(6) "






$$
\begin{aligned}
& \text { 1 1) شوقي،أمتـ. الشو قيات، ج1، ص23، ب14 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 44) شوقي: الشُوقيات، ص77، ب04. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { " }
\end{aligned}
$$

[ما و إن]: تغيد الماضي إذا دخلت على الجملة الفعلية،ذات الفعل الماضي،وتغيد الـلال إذا دخلت على ابجملة الفعلية ذات الفعل المضارع ع (1)

 مثنال2 \# \# امئت بابك مادحا
 ب
إذا اقتر نت بالفعل الماضي فتفيد حاو ث الفعل في الزمن الماضي.
مثالل: \#لا رعاكُ التاريخُ \#

أما اذا اقترنت بالفعل المضار ع فتنيد نفي حدوث الفعل في الحال والاستقبال. مثالك: \# لا تسترقه هيغاء\#
 أما اذا دخلت هذه الأدوات على الجملة الانمية فإن كل من "ما" "لا" يرفع الأول وينصب الثأي: مثالل: \#\#ما لحال مـع الزمان بقاء

 تنعسم الجملة الخبرية البسيطة إلى قسمين:(الجملة الفعلية المنفية والجملة الانمية المنفية):

> أ. مغهوم ابجملة الفعلية المنفية:

هي ابجملة التي ننفي فيها نسبة المسند إلى المسند إليه، ، لابد أن يكونا مفردين كي تكون البمملة بسيطة ومنغية. ويعرفها "الد كتور عبد التواب رمضان":هي المدلة ذات الفعل الماضي أو المضار ع فحسب، أما ذات

الفععل الأمر فهي طلب وانطلب إنشاء لا يكتمل الصصدق ولا الكذب فالا يمكن أن ينفى (8)
8) عبد التواب، رمضان.التطور النحوي للفة العريبة، مكتبة الماني، القاهرة، ط1997،3، ص170.

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) } \\
& \text { 6 }
\end{aligned}
$$

كما يتصدر النفي الفعل وحلده في ابلمملة الفعلية، لأنه هو المسند المقدم على المسند إليه (الفاعل)..
فيكون النفي سابقا على عنصر يها(1).

إذن فالجملة النعلية البسيطة المنفية فهي التي ننفي فيها نسبة الفعل إلى الفاعل وذلك بأدوات خاصة
مثل: : (f، ما، الن . .)
أداة نفي+فعل+فاعل+مغعول به

يعرف الدكتور "عبد اللطيف ماسة" الجملة المنفية أها الجملة اليت تنفى فيها نسبه المسند إلى المسند إليه، ويشترط أن تربط المبتدأ أو المبر علاقة اسنادية واححدة،وأن يكونا مغردين، والنفي يوجه في حقيقته إلى



دائما. ومن الأدوات النافية التي تدخل على ابلجملة الانسمية(ليس،ما،لا).

| أداة النفى + مبتدأ+هنر | لجملة الالبية المنفية: |
| :---: | :---: |

وقد اغتمدنا في تحديد الأنماط التر كيبية الأساسية للجمملة الفعلية والجملة الالميمة على ما حلداده الدكا كتور "صالح بلعيد" في كتابه"التراكيب النحوية وسياقاقا المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجر جاني"(3)، فحادنا أربعة أنماط تر كيبية للجمل الفعلية، وكل نمط تضمن ناذج تحليلية حسب نسبة تواترها في المدونة وهي
.I الأنماط التر كيبية التي جاءت عليها الجملة الفعلية البسيطة المنفية،حسب نسبة شيوعها وتواترها في
1، هماسة، عبد اللطيف ،بناء المالة العر بية،ص208.
2) المرحع نسسهوص208.

4 ) الشوقيات، 1،:37،ب16.

$$
\begin{aligned}
& \text { المدونة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال شوقي: همُ الشمسُ،/لم تبرح "ماوات عزها/ :. رفينا ضحاها والشعاعُ الغَبّبُ (ل). } \\
& \text { النموذج التحليلي الثالث: أ +ف+ظرفـفـانـا } \\
& \text { مثال: \# لا شههدت يوما معذُّ \# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النمط التر كيبي الثالي: أ + ف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال: \# ما جئت بابك ماديلي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال: \# م! يتكلف قومك الأسدُ أهبةت \# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 } \\
& \text { 5 (6) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال: \# \# يغيره يوم ميلاده بؤس"\# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال:\# لا ترهق شباب المي يأسا\# } \\
& \text { قال شوقي: /لا ترهق شباب الحمي يأسا:. فإن اليأس يخترم الششبابا (4). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { منال: \#\# يضيقُ بهر الهقق الصّخبو\# } \\
& \text { 1 } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 } \\
& \text { 4 } \\
& \text { 5 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النمط التر كبي الرابع: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج النحليلي الثنالث: أ+ف+م به+مر ن+فا (ظ). } \\
& \text { منال:\#! بيز مصر وي الزمان بناء\# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال: \# \# لا تعِدَّ صغيرِات الأمهر كه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال: \#\#لا تمئوا الشّدّلَفَ من تعر يفها عحجبا\# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) (2) }
\end{aligned}
$$


النموذ ج التحليلي السابع: أ+ف+م به+ فا (مر ()+ مرن.

مثال: \# لم يطعم الُُمض حفنُ المسلمين مالما
 النموذ ج التححليلي الثامن: أ+ف+







أما الأناط التر كيبية التي جاءت عليها الجمل الإنمية المنفية حسب نسبة تواترها فا في المدونة كالآتي:
النمط النر كبي الأول:








$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 (5) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) :دن ع1، ص99، ب05. }
\end{aligned}
$$

قال شوقي: ما الذٔئبٌ مترئا على ليث الشَّى ..... في الغالب معتديا على أشباله (1) النمطط التر كيبي الثلا:: أ + خ (مرن)+ م(-الـــ)

 النموذ ج التتحليلي الثالي: أ+خ (مرن) + مرن+م(-الـــ) مثال: \#\#ما لـال مع الز مان بقاء



قالن شوقي: سلبت مصر عزّهـا، و كستها ... ذلة/ماكها الز مـان انتضاءُ (4)
 قال شوقي: / لاخير في الدُنيا/، ولا في حقوقها ... إذا قيل: طالابُ الحقوق بغة ${ }^{5}$
 قال شوقي: لا خير في الدنيا،/ولا في حقو قها/ */إذا قيل: طلابٌ الحقوق بغاة (6) النمط الثر كيبي الثالث:


قال شوقي: /لا الصعبٌ عندهم بالصعب مر كبه/ ** ولا الُُحال .مستعصٍ على الطلب (7).



 النمط التر كبي الر ابع: أ +م (- الـــ) + خ(- الــــ)
النمرذ ج التححليلي الأول: أ+م (Ø)


النمط التر كيبي الخامس:





يوضح أنماطها التر كيبية الأساسية وعدد نماذجها التحليلية:

|  | عاد | Los-le | 2atleg |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 27 | 04 | 144 | \|بلـملة النعلية المنفية |
| 15 | 05 | 19 | \| البملة الاسمية المنفية |






$$
\begin{aligned}
& \text { الرك كن الانمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يمكن تثثيله بــ (م ي) التالي: } \\
& \text { ع: }
\end{aligned}
$$

وفق قاعدة التّحويل المنمثلة في دخول أداة النفي "لا" على البنية العميقة واليت، أفادت -بدخولها الفعل في الماضي لأها متترنة بالفعل الماضي (سل).
كما تولت المجلة من صيغة الإثبات إلى صيغة النفي، فنتحصل على البنية السطحية التالية:

4- 4ـ وعن طريق: التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية تأشخذ الجمملة شكلها النهائي:
\# \# \# \# ال سا الندماء



ج/أ- الندماء لاسلا
ج/ب- لا الندماء ساء.
ج/جـ


بلغ عدد ورودها (04) مرات في المدونة، يمكن أن ثمثلها بالجدورل التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  (4) (4) $\qquad$ <br>  | $\begin{gathered} 4 \\ 10 \\ 4 \\ 4 \end{gathered}$ | \# \# \# لم تبرح سماوات عزها \#\# \# \# \# \# \#\# \# \# \# لا يمضي جالل الخالدين |

نأنخذ الجملة: \# \# : تبرح سماوات عزها \#
(1
أداة النفي
المسند

النزمن الضمني




2- بع \# ج1 \# هي: [ تبرح \# تسماوات \# عز \# ها
يككن تثثيلها بــ (م ي) التالي:

| 1) (2) |
| :---: |
|  |
| 3) |
|  |



ع

- قاعدة التحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية تثّلت في التحول من الإثبات إلى النفي. - كما أفادت " م" بدخرلما على النعل المضار ع حلالة زمنية ماضوية. فنتحصل على البنية السطحية التالية: [ لم \# تبرح \# سماوات \# عز \# ها ها ] + الحر كات الإعرابية. 4- وعن طريق التفسير الفونولوبي على هستوى البنية المططحية تأنخذ ابلجملة شكلها النهائي:



5- التنسير الدلالي للججملة:
يصف "أمد شو قي" الوقائع العثمانية اليونانية في تصيدة "صدى الحرب" فشبه أمير المؤمنين وأولاده بالشمس
 الشمس م تذهب أيام غيرها، وهذه الشمس والأيام يستمدون منها غدهم وثثثل نورهم الخبب.

ــ وفق قاعدة التحويل "التقــبع"، ،مكنن توليد البنى السطحية التالية:


نلاحظ أن: (ج/أ) جهلة صحيحة، أما بقية المحمل فهي منحرفة.


 1 أداة النفي


 القيد الركن الاسمي


قاعدة التحويل التي طرأت على مستوى البنية العميقة ثثثلت في دخول أداة النفي "لا" والتي أفادت بدخولها - نفي حدوت الفعل في الماضي، لأها مقترنة بالفعل الاضي (شهـ) و أيضا تقـديم الظرف على المسند إليه. كما حولت الجملة من صيغة الالثبات الى صيغة النفي، وذلكُ وفق القتواعد النحوية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [لا\#شهلت \#\#يوما\#معد]+ بلحر كات الإعرابية.
 يمكن تثتيلها بالمنشر (م ي) التالي:
2 ) ( ) دن، ج1، ج1، ص ن، 49، ب.03.


5- النفسير الدلالي:
يصف النشاعر حالة المشاهد الحرية اليت شار كت فيها "زينب" المتطوعة في موقعة الترك، فكانت
مشاهد لم تشهدها حت قبيلة"معد" يوما.

التحويلات الممكنة:


وقد بلغ عدد ورودها (03) مرات، يمثلها الجمدول التالي:



الزمن الزمن التحويلي: ننى حدوث الزمن في المضار ع.
 2- البنية العميقة \#ج \# هـي [يكذب \#هـ،


الضضارع علمبي للمجهول، إضافة إلى دخول أداة النفي " لم" على الجملة، فغيرفا من الإثبات إلى النفي، وذلك وفق القواعد النحوية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:




تضمن هذا النمط (48) جملة فعلية بسيطة منفية توزعت على 8 نماذج تخليلية:
 بلغ عدد ورودها (07) مرات في المدونة ويمكن تثيلها في الجمدول التالي:


ونأشخ \# \# \# \# \# ا نراها

$$
\begin{aligned}
& \text { 若 } \\
& \text { أداة النغي } \\
& \text { المسند + ركن فعلي ــــي } \\
& \text { الر كن الفعلي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \\
& \text { القيد } \\
& \text { 2- بع \# ج1 \# هي: [نرى \# نحن (ضمير مستر) \# ها]. } \\
& \text { 1 } 1 \text { دس، ج1، ص20، ب5. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4) دن، ع1، ص103، ب108، ب8. } 8 \\
& \text { 5) دن، ع1، ص108، ب20 } 2 .
\end{aligned}
$$



وفق قاعدة التحو يل المتمثلة يج دخول أداة النفي "ما" :التي قد أفادت تحويل الإتبات إلى النني،
فأنتجت البنية السطحية وغيرت دلالة النعل الضضارع بعدم حدوثه في الحالى، فنتحصل على البنية السطحية

4- وعن طريق النفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأشخ الجملة شككله النهائي:


 فهي تشبه حالة العمى الذي يصيب العين فيحجب غنها الضوع، حيى أن هذه العين ما نراها. فالمكون الـلاليا يبرز العاني الخفية داخل النفس البشر ية.
التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة التحويل يمكن المصول على الجملة المنحرفة المتالية: نراها هـا
النموذ ج التحليلي الثالي: أ+ف+ م به [ظV مل V مر إ]+فا [ظ V مر إ] وقد بلغ عدد ورودها (19) مرة في المدونة، يمثلها الجمدول التالي:


|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | 3 5 14 13 14 15 15 17 12 12 11 9 4 12 4 | \# لا لا عاكا التاريخ \# \# لم يجزنا علاء \# \# \# <br> \# لا لا تستر قه هيفاء \# \# لا تقوده الأهواء \# \# لم تبصرك أرض \# \# \# لا عأتك سماء $\#$ <br> \# \# لم يطغهم ترف <br>  <br>  <br> \#\# لا تقتلك شهوته \# \# \# لا يعتر ب الشُرَّ حودُد \# \# \# تم تقلب مثله أيدي القيون <br>  <br>  <br>  |
| :---: | :---: | :---: |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 12): دن ع، ع1، ص 83، ب9. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 15) } \\
& \text { 16) (1) س، ש1، ص 22، ب12. }
\end{aligned}
$$

| (13/8 $\qquad$ جيئ بالمالك العز يز دل قعدنا،فلم يعدم فنت الرزم فيلقا/*من الرعب يغزوه،و، آخر يسلُبِ(2) | 9 7 |  \# \# \# \# يعدم فيت الروم فيلقا \# |
| :---: | :---: | :---: |

نأخذ الجملة: \# لا رعاكك التاريخ \#.


تِ ع \#


التحويل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في إدخال أداة النغي "لا" فغيرت الجا الجملة من
الإثبات إلى النفي، فتحصل على البنية السطحية التالية: [لا \# رعى \# ك: أنت \# التار يخ] + الخر كات الإعرابية.

1)


- مككن ثغثيلها بـ (م ي) التالي:

5- التفسير الدلالي للجمملة:
الشاعر يدعو على يوم فمبيير ، اليوم اللّي انتصرت فيه جيوشه على جيوش "أبسمتيك" آخر ملوك الأسرة السادسة والعشرين في الفرماومنف، والذي أنحذ فيه الملك أسيرا فأذيق من اللذل الكثير؛ فالا خلد التاريخ هنا


(1) ( 1

اله الهصريين وغير ذلك.
2 (2.د.

4)
5) د د ن ع1، ص1، ص69، ب17.

| /فما حرم الُمَت | 11 | \#. |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | \# |
| / | 5 |  |
|  | 8 |  |
|  | 7 |  |
|  | 14 | \# |
|  | 1 |  |
|  | 12 | \# |
|  | 4 |  |
|  | 3 | \# |
|  | 7 |  |
|  | 11 |  |
| / / | 6 | \#\# |

نأخذ البحملة: \# ما ترمي اليمين قضاء \#.
: 1- التحليل:
أل \# \# \# أداة النفي + المسند + المسند إليه + القيد.
أداة النفي ـــ ما.

الر كن الفعلي

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5): : ن، ع، ع، ص108، ب87، } 7 . \\
& \text { 6) دی ن، ع1، ص104، ب104، ب14. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) دن د، ج1، ص122، ب112 ب12. } \\
& \text { 9 ( ) ن ن، ج1، ص154، ب124، ب4. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13): ن، ج1، ص }
\end{aligned}
$$



وفق قاعدة التحويل المتمثلة في ادخال أداة النفي "ما" على البنية العميقة، فغيرقا من الاثبات إلى النفي، إضافة إلى نفي حدرث الغعل هي المال والاستقبال، وذلك وفق القو اعد النحوية الصبوتية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [ما ترمي \# اليمين \# قضاء] + الحر كات الإعرابية.



$$
\begin{aligned}
& \text { 2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النححويلات الممكنة: } \\
& \text { رفق قاعدة التحويل (الرتبة) بككن تُويل البنى السطحية التالية: } \\
& \text { ج/1/ جـ اليم } \\
& \text { ج/ب ج/أ جـ أ } \\
& \text { ج/ا ج } \\
& \text { ج/د جـ اد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/d } \\
& \text { نلاحظ أن (ج/أ) صحيحة لأها تحمل معنى وصحيحة غويا أما (ج/ب)، (ج/ج)، (ج/ث)، } \\
& \text { (ج/هـ) (ج) (ج/و) ... فهي بمل منحرفة وتتناوت في درجة إنر افها . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بلغ عدد تواتر ما (02) مرة في المدونة، كمثلها الجلدول التالي: } \\
& \text { \# \# \# } \\
& \text { ألمداة النفي } \\
& \text { الر كن الفعلي ــلـي } \\
& \text { الز من النتحريلي الميـي } \\
& \text { المسند إليه ســي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } 2 \text { كـ } 2 \text { + } \\
& \text { 2-بع \# ع1 \# \# هي: [جئت \# باب \# \# لـ \# مادحا]. }
\end{aligned}
$$



ع:
وفق قاعدة التحويل المتمثلة في إدخال أداة النفي "ما" على مستوى البنية العميقة، فحولتها من الإثبات
إلى النفي، كما أصبحت دلالة الفعلل هي نفي حدوث الفعل في الماضي.
فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

4- 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأنحذ ابجملة شكلها النهائي: \# ما جئت
بابك مادحا \#ا


يكمن تثتيلها بـ ـ (م ي) التّالي:

5- التفسير الدلالي للجملة:
ييين الشناءر أن حبه ومدحه للنبي (ص) فيهما دعوة وليس مديكا، وأن مديكه له فيه تضر ع ودعاء.
التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة "التقديع والتأخير " بكـن توليد البنى السطحية التالية:

ج/أ - بابك ما جئت مادها.
ج/ب - بابك مادحا ما جيئت.
ج/ج一 - مادحا ما جئت بابكُ.
ج/د - جئت مادحا ما بابك.


قال شوقي: م يتكلف قومك الأسد أهكة "** ولكن خلقا في السباع التأهب. (1)
المسند
الزمن التحويلي ــــــ نفي حـوث الفعل فـ الحال والاستقبال.

$$
\text { الر كن الانمي1 } 1
$$

$$
\text { القيد } 1 \text { ـــــر ركن السي. }
$$

$$
\text { القيد2 } 2 \text { ـــ ركن المي. }
$$

2- بع \# ج1 \# هي: [يتكلف \# قوم \# ك \# الــ + أسد \# أهبة].


ـ ـيككن تثنيلها بـ ــ (م ي) التالي:

ع
وفق قاعدة التحويل المتمثلة في إدنال أداد النفي "!" على مستوى البنية العميقة تغيرت دلالة الفعل
اللضار ع، حيث أفاد النفي حدوثه في الماضي وذلك وفق القواعد النحوية الصوتية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي الخامس: ألاح }
\end{aligned}
$$

[


 واستعدادهم ملواجهة العارو، فتأههـهم فطرة فيهم تشبه فطرة تأهب السباع.

التحويلات الممكنة:

- وفق قاعدة التحويل (التقدـي) بككن توليد البنى السطحية التالية: ج/أ - قرمك الأسد م يتكلفوا أهبة.
ج/ب - أهبة قومك الأسد لم يتكلفوا.
ج/ بـ ـ ـ أهبة لم يتكلف تومك.
ع/د ـ ـ أهبة يتكلغ قومك.
- نلاحظ أن ابلمل ج/أ ج/ب، ج/جـ: صحيحة وتتفاوت قي التبول أما ج/د، ج/هــ منحرفة.

 الر كن الفعلي ـــــــ زمن + فعل، الزمن الضمتي (الضضارع).

2- بع \# ج1 \# هي: [يغير \# الهاء \# يوم \# ميلاد \# الهاء \# بؤس].


يمكن تثثيلها بـ (م ي) التالي:

ع:
وفق قاعدة التحويل المتمثلة في إدخال أداة النفي " ط" على مستوى البنية العميقة، غيرت الجمدلة من الإنبات إلى النفي، كما نفت زمن حلدوث الفعل في الفضار ع، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
[ [ " \# يغير \# الماء \# يوم \# ميلاد \# الماء \# البئس] + المر كة الإعرابية.
— \# 4


$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن التحويلي ــــنفي حدو الفعل في الزمن الضضارع. } \\
& \text { التقيد } 1 \text { ع } 1 \text { الضمير المتصل: الماء: م به. } \\
& \text { القيد } 2 \text { ـــ طـ ز زمان: مغعول فيه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الإسمي } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الركن الاسمي }
\end{aligned}
$$

5-5 التفسير الدلالي للجملة:
يخبرنا الشاعر عن رفاهية مولد و نشأة "رمسيس"، فلم يمسه بؤس أو شقاء.
النتحويلات الممكنة: الموكنة:

- و وفق قاعدة التحويل (التقديم) يمكن توليد البنى السطححية التالية:




| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} 15 \\ 17 \\ 4 \\ 1 \\ 8 \end{gathered}$ | \# \# <br> \#\# \#ا أدعوا الدعاء المستجابابا <br>  <br> \# \# \# \#يترع شيطان حسان \# \#\# |

نأنخا ابلمملة: \# لم أعدم الظلّ الخصيب" \#
艮



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 }
\end{aligned}
$$

اللق المسند إليه
2- البنية العميقة \# ج1 \# هي: [أعدم \#أنا (\$) الــ+ שل \# الــ+ خصيب] .

 الجمدلة من الإثبات إل النفي، كما جزمت المسند، وذلكُ وفق القُواعد النحوية الصر فية، فتتحصل على البنية
 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأخذ البملة شكلها النهائي: \# \# أعدم الظل الخصيب \#.


يخبر الشاعر الحليفة بالتماسه لقبوله و التقرب منه، وينفي الشاعر أنه يعدم الظل الواففر ، وإنما ييادل

$$
\begin{aligned}
& \text { الخيفية الظل الذي هو أوفر، ، ومنا كناية عن الوفاء. } \\
& \text { 1 } \\
& \text { 2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ - الظل الحصيب مل أعدم. } \\
& \text { ج/ب- أعدم م الظل الخصيب. } \\
& \text { جاج- الخصيب \& مالظل أعدم. } \\
& \text { نلاحظ أن (ج'/أ) مقبولة أما (ج/ب، ج/ج،....) فهي منحرفة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- التحليل: } \\
& \text { \# \#\# } \\
& \text { أداة النفي } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الإلمي } \\
& \text { القيد } 1 \text { ــــــــركن إلمي } 1 \text { + ركن إلمي } 2 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الإلمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - يمكن تثيلها بالمشجر (م ي) التالي: } \\
& \text { 1): س، ع1، ص 70، ب9. }
\end{aligned}
$$



3- التحويلات:
التحويل الذي طرأ على مستوى النينية العميقة تثثل في دخول أداة النفي "لا"، والتي غيرت معى ابلمدلة
من الإثبات إلى النفي، وذلك وفق القو اعد النحوية والصر فية، فتحصلنا على البنية المطحية التالية:




5- النفسير الدلالي:
يدعو الشاعر إلى تعليم الشباب، وينفي عنه اليأس لأنه يستأصل روح الشباب والطموح والأمل.

ج/ب- شباب المي لا ترهت يأسا.
ج/اج- يأسا لا ترهق شباب الخي.
جاد- لا يأسا شباب ترهق الحي.
نلاحظ أن الجممل انيرفت عن المعنى الأصلي لنجمملة.

أحصينا (33) جملة في هذا النمط، توزعت في (05) ناذج تحليلية وهي كالآي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$


3- التحويلات:

وفق قاعدة التحو يل المُمثلة في إدخال أداة النفي "م" على مستوى البنية العميقة، فتحولت البملة من الإثبات إلِ النفي، فنفي زمن حلور الفعل في الزهن الحاضر ، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:




5- التفسير الدلالي للجملة:
يصف الشاءعر الذل الذي لمق بآل الملك العزير؛ فبنت فرعون مكبلة بالأغلال تششي حافية كأفا مُ تحمل في هود ج العز والر خاء.

التحوريلات الممكنة:

- وفق قاعدة التحويل "التقدي" بككن توليد البين السطحية التالية:
ج/1 - م مينهض الـدهر هوودجها.
ج/ب - الدهر لم ينهض هكودجها.
ج/ج- - بكودجها الدهر م مينهض.
ج/د - هـودجها م م ينهض الدهر.
ج/هـ - الـهر كهودجها مـ ينهض.
ج/و - ينهض م الدهر كهودجها.
ج/ر - الدهر ينهض لم كودجها.
- نلاحط أن الجمل (ج/أ، ج/ب، ج/جـ، ج/ه، ج/هـ) صحيحة وتتفاوت في درجة قبولما. أما ج/و،
ج/ر، فهي منحرفة.

1) دـ، عا، صس س، بس .

| ． ）$_{\text {（ }}^{\text {（ }}$ |  |  | النموذ ج النحليلي الثابي |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |
| الأبيات |  | ر．ب | التراكيب |
|  | الهق عالي الر كن فيه، | 5 |  |
|  | لا | 3 |  |
| \％ | و，طالت يدُ للجمع في | 11 | \＃\＃\＃لم |
|  | ينعى إلينا الملك نا | 11 | \＃\＃\＃ |

نأخذ الجملة：\＃لا يعلو عليه لواءُ

| الأبيات الشعرية | ر．ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} 5 \\ 3 \\ 11 \\ 11 \end{gathered}$ | \＃\＃\＃الا يعلو عليه لواء \＃لا طنطنت بك الإن الإنباءُ \＃\＃\＃ \＃\＃\＃التقلت به أقدامُ |


القيد ـــــر كن حريفـ.
 حر ف الحر＂على＂يكمل سمة［＋الاختصاص］．


$$
\text { الر كن الإسمي } \longleftarrow \text { (- الــ) + اسم. }
$$


 －يمكن تثثيلها بـ－（م ي）التالي．

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 44) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 艮左 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند ـــــــر كن فعلي. }
\end{aligned}
$$

$$
\text { 3- التحويلات: } \Leftarrow
$$

وفتق قاعدة التحويل المتمثلة في إدخال أداة النفي "لا" على مستوى البنية العميقة، فتحولت البملة من
الإثبات إلى النفي، فنغي زمن لا حدو ث النعل في الزمن الحاضر، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:


4- النفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأخذ ابجملة شكلها النهائي: \# لا يعلو عليه لواء \#

5- التفسير الدلالي للمجملة:

يخبرنا "شوقي" أن المق على متأصل وثابت يلم يو الملكّ، لا يسمو عليه لواء.
النتحويلات الممكنة:
وفق قاعدة التحويل "التقديع" يمكن توليد البنى السطحية التالية.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ- لا يعلو لواءٌ عليها. } \\
& \text { ج/ب- جلواء لا يعلو عليها. } \\
& \text { ج/ج- عليها لا يعلو لواء. } \\
& \text { جا'د- عليها لواء لا يعلر. }
\end{aligned}
$$

نلاحظ أن الجمل (ج/أ، ج/ب، ج/ج، ج/ة) صحيحة وتتفاوت في درجة قبوها، أما ج/هـ، ج/و فهي جملة
منحرفة.
النموذج التحليلي الثالث:
وقد بلغ عدد ورودها (18) مرة في المدو نة يمثلها الجمدول النالي:





 مغارُّ، وضحايا ما صرخن، ولا





 ما راعهم غير رأس الر جا * ل علـــــى هيكل من ذوات الظفر (13)

2


 \# \# \# \# تغلب على خشب \#\# \# لا \# \# لم تنتر ق شهوات القوم في \# أربب
\# \# لاربا تلغُ فيه

 \#\#لا نقص الهّ لمم من عداد \# \#\# \# يرفرف ملك الحبّ على أبو يهمبر
 على هيكل من ذوات \# الظف


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) } \\
& \text { 2 (2) } \\
& \text { 3 ( } 3 \\
& \text { 4 (4) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 ( } 6
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9 } 9 \\
& \text { (10) (10) } \\
& \text { 11 (11 }
\end{aligned}
$$



و نأنحذ ابجملة: \#ج ج: \#: تُحْلِ لبانٍ \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- النحليل: } \\
& \text { 若 } \\
& \text { أداة النفي } \leftarrow \text {. } \\
& \text { المسند } \leftarrow \text { ↔ ركن فعلي. } \\
& \text { الر كن الفعلي ـ } \\
& \text { الز من الضممني }
\end{aligned}
$$

الز من التحويلي $\leftarrow$ نني حدوت الفعل في الحال و الإستقبال. المسند إليه $\leftarrow$ ک ركن إلمي.

الر كن الإسمي ط ضمير مستتر تقديره هن.
القيد 1 ๘
اللر كن الحريف ↔ حرف الجر "ن"+ [(- الــ)+ اسمب].
حرف الجر "اللام" يممل تمدة[ + الملك] .
[


$$
\text { 3- التحويلات: } \Leftarrow
$$

وفق قاعدة التحويل المتمثلة في إدخال أداة النفي " م" على مستوى البنية العميقة، فتحولت الجمملة من الإثبات إلِ النفي، فنفي زمن حـوث الفعل في الز من الحاضر ، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:




يخبرنا الشاعر باقامتهـم للبنيان، و مُ يتر كوا بناء حتى زاد العلو، و مُ يعلوهم علو .
التحويلات الممكنة:
--رفق قاعدةالتحويل "التقدم" بكـن توليد البنى السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ - لبانٍ } \\
& \text { ج/ ب- نغل ملبان. }
\end{aligned}
$$

نلاحظ أن الجملة (ج/i) صحيحة، أما (ج/ب) فهي منحرفة.



|  <br> * أعيا الْقُقاب مَدَاهم قيس السماء ومـا <br>  <br>  | 9 <br> 10 $11$ | \# \# \# الا يسألونٍ عن السعيد المّطر \#\# \#لمارامو! من التُبة البكبرى \#\#لابر حا منكم بخير غادٍ في البد متسـ_ |
| :---: | :---: | :---: |

$$
\begin{aligned}
& \text { أداة النفي } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن الضمتي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحر في } \\
& \text { حرف الجر "الباء" تحمل سمة [+المكان]. } \\
& \text { القيد } 2 \text { ســ } 2 \\
& \text { الر كن الانسي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يككن تثيلها بالمشحر (م ي): }
\end{aligned}
$$

ع
قاعدة التحويل التي تكت على مستوى البنية العميقة تثثلت يـ دخول اداة النفي "لا" فغيرت دلالة



4- وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: \# \# لا يضيق بيهر الخنق الصخبر \#


يتحدث الشاعر عن "عصمت باشا" مندوب الترك كِ مئتمر (لوزان) ومعروف عنه أنه في سمعه ضعفا،

ج/ج-- لا الصخبُ يضبيقُ بيهر الغنق
نلاحظ أن (ج/أ- مقبو لة) أما (ج/ب، ج/بـ..... منحر نة.
النموذج التحليلي الخخامس: أ +ف (مـج) + نف (\$)+ مرن (مرإ)

وقد بلغ عدد ورودها (02) مرة في المدونة، يمثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | 6 |  \#\# لا يُحمى با |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 (3) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب- الصخب بئر لايضيقُ الخنقُ }
\end{aligned}
$$

> 1- التحليل:
> 聿 أداة النفي $\leftarrow$ م
> المسند
> الر كن الفعلي
> الرمن الضمتي $\leftarrow$ مضضار ع (مبين للمجهول).
> الزم من النحويلي
> النسند إليه
> القيد

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "من" يممل سمة [+ الإختصاص]. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$


الفاعل إل نائب فاعل، كما دخلت أداة النفي "ط" (الجازمة)، فحولت الجملة من الإثبات إلى النفي، وذلك وفق القواعد النحو ية والصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التائلة:[ [\# متّع \#هو (نف) \# من+ صبا\# أيام\# ــهـ] + الحر كات الإعرابية.
3- 3- وعن طريت التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأحنا الجملة شكلها النهائي:

يككن تُثيلها بالمشجر (م ي) التالي:

1) دس، ج1، ص 125،ب6.


5- التفسير الدلالي:*
يخزبنا الشاعر أن الطالب اليائس لا بمتع من ريعان أياهه بسبب خوفه، وفشله.

- التحويلات الممكنة:

ج/أ- من صبا أيامه م مبيّت
ج/ب- يكتع من أيامه م مبا


وتثل في النماذج التحليلية التالئة:
 وقد بلغ عدد ورودها (01) مرة في المدونة، نمثلها بالجمملة:
\#\# \# \# \# \# \# \#

1-النحليل:
保 \# \# أداة النفي
المسند
الر كن الفعلي الزلزمن التحويلي ـــي

1) (


$$
\begin{aligned}
& \text { 2 3 دن ص 36بـ 08. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } 1 \text { ـــــ جار وبرور (مرن) } \\
& \text { الر كن الحر يف عـي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد } 2 \\
& \text { الر كن الالامي } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الالامي }
\end{aligned}
$$

> يكمن تمثيله بالمشخر (م ي):
> ع:

وفق قاعـة التحويل المُتمثلة في إدخالل أداة النني "لم" على مستوى البنية العميقة، فحولت الجمملة من الاثبات
إلى النفي، كما نفت حـو ث الفعل في الزمن الحاضر .
 \#


تثيله بالمشجر (P):
(1 2 ( 1

# 5- التفسير الدلالي للجملة: <br>  مستجيره أي عداء، فالنيي رمز السكينة والأمان. التحويلات الممكنة: 

- وفق قاعدة التحويل (التقدـم) بككن توليد البنى السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ- ما يدخل عداء عليه المستجير. } \\
& \text { ج/ب- ج يدخل عليه عداء المستجير. } \\
& \text { ج/جاج- عداء م يدخل عليه المستجير. } \\
& \text { ج/د- المستجير عداء م ميدخل عليه. }
\end{aligned}
$$





| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} 3 \\ 11 \\ 7 \\ 7 \\ 7 \\ 14 \\ 02 \\ 4 \\ 3 \end{gathered}$ |  <br>  <br> \#\# \# \# أر غير حكم اللّ حكمًا \#\# \# <br>  <br>  \#\# \#لا تر جُ لاسماك بالأمور خلزد الا \#\# \# \# \# <br>  |

$$
\begin{aligned}
& \text { 12) } \\
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 ( } \\
& \text { (10) } \\
& \text { 8) } \\
& \text { 9 }
\end{aligned}
$$









نادِ الشنبــباب، فـــالم يزل لك ندادـــا/ * و المرُ ذو أثر على أخدانه (9)
نرى لكِ في السماء خضيبَ قرنٍ *و/لا نُحصى على الأرض الططينا/10 (10)


\#\# \# \#

 \#\#لا \#

\#\#\#

 \# \# يز ئل لكَ ناديا \#

 \# \# لاتكتّرُ الآتامُ صانيها


1- النحليل:
1 \# \# \# \# أداة النثي + المسند+ المسند إليه+ القيد 1+ القيد 2.

المسند



$$
\begin{aligned}
& \text { 30) ن، صم 170، ب1711. } \\
& \text { 4) } \\
& \text { 5) = ن. ص184، ص182، ب02. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6 ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11) } \\
& \text { 12 (12 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحرفي } \\
& \text { حرف الجر (الباء) يكمل سمة [+ المكان] } \\
& \text { التيد2 } 2 \\
& \text { الر كن الالامي }
\end{aligned}
$$




يككن تثيلها ب (م ي) التالي:

ع
النتحيل اللذي حاث على مستوى البنية العميقة هو إدخال أداة النغي "لم" على الجملة فغيرهِا من الإثبات
 والاستقبال، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:



يتعجب الشاعر من خداعهم "لكليو بترة" بقولمم: حسناء، على الرغم أها لم تصب بالخداع نُجحاً من قبل.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { - يمكن توليد بعض البنى السطحية وفق قاعدة "النتقــم": } \\
& \text { ج/أ- بالمداع لم تصب نُجحاً. } \\
& \text { ج/ب- بالمنداع نُجحا ملم تصب. } \\
& \text { ج/ج- ج- بحا لم تصب بالخداع } \\
& \text { جاد- لم بالخداع تصب بنحاً. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نلاحظ أن (ج/أ- ج/ب- ج/ه- الـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة } \\
& \text { الر كن الفعلي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الرُ كن الالمي } \\
& \text { القيد } 2 \text { ســـر كن حرئ. } \\
& \text { الر كن الحريف } \\
& \text { حرف الجر "فـ" يمّل سمة (+الزمانان). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الإلمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يككن تثثيلها بـ ا (م ي) التالي: }
\end{aligned}
$$



ع
وفق قاعدة التحويل المتمثلة في ادخال أداة النفي "ط" على البنية العميقة، فتحولت المُملة من الإثبات إلى النفي، ونفت " ل" زمن حدوث الفعل في الماضي، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

4 يجز مصر في الزمان بناء \# \#
 وفق قاعدة التحويل : "التقدب" بككن توليد البنى السطحية التالية:

ج/1 -
ج/ب - جي الز مان م مي大ز بناء مصر. ج/ج - بناء مبيّز مصر في الزمان.
ج/د- في الزمان بناء م بيزيز مصر.

2 (2)

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/هـــ بناء الزمان في م مصر ييز. } \\
& \text { ج/و - في بناء مصر الزمان لم }
\end{aligned}
$$

 النموذج النتحليلي الرابع:

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (02)مرة في المدونة، يمثلها الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| \| ما نسيت مصر لكم برها *" <br>  $\qquad$ أ $\qquad$ / لا يعــــرفــــون | $\begin{aligned} & \hline 04 \\ & 05 \end{aligned}$ | \# \#ما نسيت مصر لكم برها في حازب الأهمر <br>  |

. $\quad 3-1$



ع
قاعدة التحويل اليت ط أت على مستوى البنية العميقة تثثلت في دخور أداة النفي "ما" فحولت معنى المحلة من الالثبات إل النفي، وذلك وفق القو اعد النحوية الصر فية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية، تأخذذ الجملة شكلها النهائي:



يخاطب شوقي " شباب مصر "، شباب الخمى، ما نسيت مصر لكم رعايتهم لها في شديد الأمر ويف صعبه.

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جاج - برها في حازب الأمر ما نسيت مصر لكم. } \\
& \text { ج/د - لكم برها في حازب الأمر ما نسيت مصر. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

ج/هـــ ما في برها حازب مصر الأمر نسيت.

 وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (07)مرات، يمثلها الجلدول التالب:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  <br>  | $\begin{array}{r} \hline 03 \\ 15 \\ 12 \\ 12 \\ 4 \\ 15 \\ 7 \end{array}$ |  <br>  \# لا لا ترشه بياطل \# <br>  \# \# لا تا توقن نومه الحق للباغي <br>  \# \# |

نأنخذ ابجملة: \# لا تِحدّ صغير ات الأمور له \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { \# \# \# } \\
& \text { المألداة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الزمن التحويلي ـــــــنـي حدور الفعل في المضارع. } \\
& \text { المسند إليه هـــــ فـ فا [غ ظ]: تقديره : أنت. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { 1) دس، ع1، ص77، ب03. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5) دن، ع1، ص1243، ب15. }
\end{aligned}
$$

3- التحويلات:ع

قاعدة التحويل اليت طر أت على مستوى البنية العميقة ثثثلت في دخول أداة النفي "لا" فحولت معنى الجملة من الالثبات إلٍ النفي، وذلك وفق القو اعد النحوية الصر فية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
 4- وعن طريق التفسير الفونولو جي: على هستوى البنية السطحية، تأحذ البملة شكلها النهائي: . لا ت \# \# - ويمكن تثثيلها بـ (م ي) التالي:


يتحاث الشاعر عن مشروع 28 فبراير، ويدعو إلى التأهب له، ولا يجب أن تعد الأمور الصغيرة هلذا لمششروع، لأن تُقيق الأمور العظيمة يكون بالعدة العظيمة، "فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم".

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس س، ع1، ص77، ب3. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جالتحويلات الممكنة: لا تعد له صغيرات الأمور. } \\
& \text { ج/ب- له لا تعد صغيرات الأهمور. } \\
& \text { ج/ج - له صغيرات الأمور لا تعد } \\
& \text { ج/د - صغيرات الأمور لا تعد له. } \\
& \text { ج/هـ } \\
& \text { ج/و- الأموز له لا صغيرات تعـ. }
\end{aligned}
$$




وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (3) مرات في المدو المة، يمثلها الجمدول التالبي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | 04 15 10 | \#\# لا تائوا الشدق من تعريفها عجبا \# <br> \# لأر \# <br> \# \# \# لا أزيدك بالسلام معرفة |

نأخذ الجملة:\# لا أزيدك بالسام معرفة \#لا



المسند إليه
القيد1

$$
\text { القيد2 } \quad \text { ـــــر كن حرين. }
$$


حرف الجر "الباء" يكمل سمة[+ الاختصاص]

$$
\begin{aligned}
& \text { 1، دس، ع1، ص79، ب14. }
\end{aligned}
$$



ع
قاعدة التحويل التي طر أت على مستوى البنية العميقة تثثلت في دخول أداة النني "الا"، وتقديع مر كب بالنسبة على المُعول بـه الثالي، فتحولت دلالة المجملة من الإثبات إلى النفي، وذلك وفق التقراعد النحوية الصرفية، فتحصلنا علىى البنية السطحية التالية:
 -4

:5
يعتز الشاعر بالاسلام؛ فهو دين معروف لا أزيدكم معرفة به، لأنه يممل كل معاين المروءة والخسب.


$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب - معرفة بالاسلام لا أزيدك. } \\
& \text { ج/ج - معرفة لا أزيدكُ بالاسامه. }
\end{aligned}
$$

نلاحظ أن الجمل (جأأ) صحيحة، أما (ج/ب، ج/ع) مقبولة، الما (ج/....


1
年


الزمن الضميني
الزمن التحو يلي
القيد 1 الا 1 الان



الر كن الإلميم2 2 الإـي
القيد2

حرف الجر "اللام" يكمل سمة[+الملكك].
2- 2- بع: \# ج1 \# \#ي
يمكن تثنيلها بـ - (م ي) التالي:



ع
قاعدة التحويل اليّ طرأت على مستوى البنية العميقة،ثثلت في إدخال أداة النفي " لم"، فحولت معنى الجملة
 القو اعد النحو ية الصرفية ، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

4- وعن طريق التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية، تأخذ الجملة شكلها النهائي:


ج

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) ( }
\end{aligned}
$$

جأد- - ميطعم جفن المسلمين لها الغفمض.
ج/هـــ - جغن لنا ؛ الغمض يطعم المسلمين.
 النموذ ج التحليلي الثامن:

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (2)مرات يو المدو نة، يمثلها الجدول التالب:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| لا تلتمس غلبا للحق وي أمم *الحق عندهم معني من الغلب (1) | $\begin{aligned} & 03 \\ & 05 \end{aligned}$ | \# \# عندهم معتن من الغلب \# <br>  |

نأنذ ابلجملة: \# لا تلتمس غلبا لمحق في أمم الحق عندهم معنى من الغلب \#



$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحريف } \\
& \text { (عند) تحمل سمة [+ النكان ، الملكّ]. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الم كن المرفي } \\
& \text { حرف الجر "من" يكمل سمة [+ الجزء] }
\end{aligned}
$$

 الغنب].


التحويل اللني حدث على مستوى البنية العميقة تمل في دخول أداة النفي "لا"؛ فحولت معنى الجملة من الإثبات إلى النفي، وذلك وفق القواعد النحر ية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
 3- 3- وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، فتأُخذ الجملة شكلها النهائي:


 أن صاحب الهق لا بد أن ينتصر. التحويلات الممكنة:
 ج/ب - لا تلمس للحق غلبا في أمم الخق عندهم الغلب معنى.
 ج/د - غلبا للحق لا تلمس في أمم معني الغلب عندهم الحمى.



وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (02)مرة في المدونة، يمثلها الجلدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | 12 5 | \# \# \# <br>  |

نأَخذ الجملة: \# لم يطلبوا أجر الجهاد زهيدا \#

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الانسي2 } 2 \text { ـ }
\end{aligned}
$$

2) دن دن ع، ع1، ص111، ب108، ب5.


التحويل اللذي طرأ على مستوى البنية العميقة تثنل في دخول أداة النني " م" المازمة النافية، فغيرت معىن المحلة من الاثبات إلى النفي، وذلك وفقت القو اعد النحو ية الصرنية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [ [ \# يطلبو \# أجر +ال+جههاد\# زهيد1]+ الحر كات الإعر ابية. 4\# \# مط يطلبوا أجر الجهاد زهيدا


5-5 التفسير (*) الدلالي للجمهلة :
 تضحية بكل نفيس غال.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1): ( } \\
& \text { (2) }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ا التحويلات الممكنة: أجهاد زهيدا م يطلبوا. } \\
& \text { ج/ب- زهيدا م يطلبو أجر الجهاد. } \\
& \text { ج/ج - المهاد م زهيدا أجر يطلبوا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ التحليلي العاشر: }
\end{aligned}
$$

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (02)مرة في المدو نة، وهي مثثلة يو ابلجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| / / ما ضارعتها بيانا عند ملتأم/ * ولا حكتها قضاء عند غختصم (2) <br>  | $\begin{aligned} & 07 \\ & 07 \end{aligned}$ | \# ما ضارعتها بيانا عند ملتأم \# \# \# لا حكتها قضاء عند ختصم \# |

نأَخذ الجمهلة: \# ما ضارعتها بيانا عند ملتأم \#

يكمن تثيلها بـ ( ) ي ي) التالِ:


ع
التحريل اللذي حدث على مستوى البنية العميقة تثّل في دخول أداة النفي "ما"، فحولت معنى ابلجملة من الاثبات إلى النفي، وذلك وفق القواعد النحوية الصرفية، فتحصلنا على البنية السطجية التالية:




اشتهرت (روما) بقضائها وقوانينها وبخطبائها وشعرائها، و كان من عادة الرومانيين أفمم كانوا إذا نزل هم
 قي الناس تأثير عحيب، ومع هذا فما دانو ف فيضائهم شأو "بغداد"، التي كان يقضى فيها بدين الله، وهو أجل

كل باب، فهزوا النفوس و خلبوا الألباب.
2) د د ن س، ع1، ع1، ص س، ب، بن س.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/التحو - ما ضارعتها عند الممكنة: ملتأم بيانا. } \\
& \text { ج/ب- بيانا ما ضارعتها عند ملتأنم. } \\
& \text { ج/ج - عند ملتأم ما ضارعتها بيانا. } \\
& \text { ج/د- ضار عتها عند ما بيانا مـلتأم. }
\end{aligned}
$$



بعد تحليلنا للنماذج التر كيبية وفق المنهج التوليّي التحو يلي غنلص إلم الآتي: أحصينا من المدونة (144) جملة فعلية بسيطة منفية، توزعت في الأناط التر كيبية الأربعة التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { النمط الثر كبي الأول: أداة + فعل + فاعل : أفـف + }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النمط التر كيبي الرابع: أدأة + فعل +فاعل + م به + مر كب نسبة: أ + ف + + فا + + م به+ مرن. }
\end{aligned}
$$

- وقد تضدمت هذه الأن大اط التر كيبية (27) نو ذجا تُكليليا.
- تقوم كل الجمل على علاقة " الإسناد"، إضافة إلم وجود علاقة " الإضافة"



| الزمنز التحويلي | أدّ | Lo3gرg | 京 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الماضل |  | 24 مرات | Lo |
| الماضي <br> الماضي |  <br> با | 62 | $!$ |
| نفى حدوث النعل في الحال أو الإستقبال. نني حـو ث النهعل في الزمن الماضي |  | 57 مرات | V |
| نفي حدوت الفعل في الزمن المضار ع | لن + النضار ع لالمبي للمعلوم | 1 | نز |

المسند إليه (الفاعل): الر كن الإنمي (+ الل + اسم، - ال + اسم).

الفاعل هو العنصر الذي ينجز حر كية الفعل في هذه الجمل وهذا ما يلخصه الجدورل النالي:

| مر | نف (غ) | فا (ض مل) | فا | فا | نوع الفاعل |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 14 | 5 | 35 | 43 | 47 | عدد تواتره |

- الر كن الحرفي: حرف جر + اسم [مر كب النسبة]

ومن خلال تحليننا خحصنا معاني و ممات حروف الجمر فيما يلي:

|  | -6.030 | +3\% |
| :---: | :---: | :---: |
| سمة [+ المكل | 04 | 」 |
|  | 03 | فه |
| سمة [+ابجزء]. سمة[\|+الاختصاص] | 02 | من |
| سمة[+المصاحبة]. سمة[+\|الاختصاص]. | 02 | على |
|  | 04 | ب |

- نالاحظ أن سمة [+ الاختصصص] و ممة [+ المكان] قد طغت كل منهما على الجمل الخبرية النعلية المنفية. وهذا دليل على تعلق الشاءر بأشياء مثل (الوطن، السياسة، الأحداث....) - إن ترتيب عناصر ابلملة الأساسي في البنية العميقة في الجمل الفعلية:
فـ + فا + م به ــــــــــــــ (الفعل المتعدي).


## -

تَ تَويل البنى العميقة إلى البنى السطحية وفق قاعدة التحويل تثلت في إنخال حروف النفي على البنية العميقة، فغيرت معني الجمدلة من الإثبات إلى النفي، إضافة إلـ تغيير الزمن الضممي للأفعال، وفق القواعد
النحوية الصوتية، وأهم حروف النفي: لا، م ، ما ، لن.

- وأهم القواعد النحريلية: التي استعملناها في توليد البنى السطحية: قواعد التقدمر والتأخير(الرتبة).
:



نأنحذ ابلملة \# لا الغربُ فِ أسطونه متهيّبٌ \#.
\# \# ا التحليل:
أداة النفي
المسند إليه
الر كن الاسمي الميه
قيد
الر كن الحر يز
حرف الجر "في" يكمل سمة [+الجزء]
المسند
الر كن الاسمي



مككن تثيلها بالمشجر (م ي) التالي:

وفق قاعدة التحويل المتمثلة في إدخال أداة النغي "لا" على مستوى البنية العميقة وتقديع مر كب النسبة (الجار
والبر, ور) على المسند إليه، نتحصل على البنية السطخية التالية:
[لا \# الــ + غر ب \# \#



و, وكمن تثنيلها بــ (م) ي) التالي:

5- النفسير الدلالي:
الشناعر يخبرنا عن متعة السو احل العثمانية وأنها لا كَاب أمططول الغرب.

- التحويلات الممكنة:

ج"ا - لا الغرب بُ متهيّبٌ يُ أسطوله.
ج/ب - يـ أسطوله لا الغربُ متهيّبُ
ج/ج- - متهيب لا الغربُ في أسطونه.
ج/د ــ في أنسوكه متهيب لا الغربُ




$$
\text { الركن الاسمي } \longleftarrow \text { كا-الــ)+ + اسم. }
$$





3-
وفق قاعدة التحويل المتمثلة في دخول أداة النفي "لا" على مستوى البنية العميقة والتيت لعبت دور
الناسخ "إن" فنصبت الاسم ورفعت الحبر، فحولت دلالة الجملة من الاثبات إلى النفي، وذلك وفق القو اعد النحو ية، الصرفية فنتحصل على البنية السطحية التالية: [لا\# الـ_+أقدار \# ختلفات] + الحر كات الإعرابية 4- وعن طريت التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي \# الألقدار غختلفات


يمكن تثيلها بـ - (م ي) التالي:

5- التفسير الدلالي:
ينفي شوقي اختالف الأقار وينفي تفاوت الأنساب، فكلها سواسية عندما يقف الناس في "عرفات" رغم الختلاف أحنافهم وأماكن بحيئهم.

التحويلات الممكنة:


$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { المسنا }
\end{aligned}
$$

إن التحويل النـي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في دخول أداة النفي "لا" إضافة إلى تقــيم مر كب النسبة (فيها) على المسند، كـدف إبرازه، فتغيرت حلالة الجمملة من الالثبات إلِ النفي، وذلك وفق القواعد النحوية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:




ينفي الشاعر أن يكون تفاوت في الأنساب لدى رب المجيج، فكلكم سواسية.

- التحويلات الممكنة:

ـ و وفق قاعدة التقدـــ :
ج/أ - لا الأنساب تناوت فيها لديك.
ج/ب ال لديك لا الأنساب تناوت فيها.
ج/اجـ - لـديك الأنساب لا تفاوت فيها.
ج/د - الأنساب لا تناوت فيها لديك.
ع/ه-ـ ـــــلا الأنساب فيها تفاوت لديك.
ج/و - لا لـيك تفاوت الأنساب فيها.
ج/ر ــ تفاوت فيها لديك لا الأنساب فيها.



$$
\begin{aligned}
& \text { النمو ذج النتحليلي الر ابع: أ } \\
& \text { وقد بلغ عدد تواترها في المدونة(1)مرة، كثملها في الجدوول التالي: }
\end{aligned}
$$

2) البنية العميقة هي \#ج1\#: [انـ+ذذئ\# بمترى \#على +ليث\# الــ+شرى]

- يمكن تثتيلها بالمشخر (م ي) التالي:


ع
 الإثبات إلى النفي، وذلك ونق القو اعد النحوية الصرفية فنتحصل على البنية السطحية التالئية:
 4- وعن طر يق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية؛ تأشخا الجملة شكاها النهائي:
 - يككن تثثيلها بالمشجر (م ي) التالي:

1) دس، ع1، صـ، ب بس.

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن المر في } \\
& \text { حرف الخر "على" يممل سمة [+الاختصاص] . }
\end{aligned}
$$


5- التفسير الدلالب:
 الأنخبار السيئة ليوقعوا الناس في الاضطراب- لا يمرؤون على الخليفة- ليث الشرى- بل يكاولن الخوض مع أبنائه- أ أشباله-

التحويلات الممكنة:

ج/1 - على ليث الشرى ما الذئبُ بحترئا.
ج/ب ــ اللذئبُ مـا بحترئا على ليثِ الشرى.
ج/ج- - بكترئا ما ليث الشرى الذئب.
ج/د ــ ليث بحترئا الذئب ما ليث.

- نالاحظ أن (ج/أ، ج/ب) صحيحة، أما (جأهـهـ، ج/د) فهي منحرنة.

النمط الثر كبي الثالب:
وقد مثلته \$ (النموذ
وقد بلغ عدد ورودها (2)مرة في المدونة، وهي مثمثة يف الجمدول التُلي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | $\begin{aligned} & 4 \\ & 1 \end{aligned}$ | \#: \#n \#s اماله شفعاء |



إن التدحويل الذذي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في دخول أداة النني: "ما" فحولت دلالة | بلملة من الإنبات إلى النفي، وذلكّ وفق القو اعد النحوية الصرفية، فنتحصل على البنية السططحية التالية: [ $]$ 4- وعـ طر يق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأحذ الجملة ثكلها النهائي:


يخبرنا الشاعر أن النبي "صلى اللهُ عليه وسلم" هو الشفيع، ولأنه هو المنزه الذي لا يشفع له أحد!! إلا

> الله عزو جل.


| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  رفعوا على, السيف البناء، فلم يدم * ما للبناء على السيوف دوالمُ (2) | $\begin{aligned} & 1 \\ & 6 \end{aligned}$ |  \# ما للبناء على السيوف دواء \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { التحليل: } \\
& \text { أداة النفني }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف المر "مع" يكمل سمة [+المصاحبة/ المعية] . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$

 يمكن تُثيلها بـ ـ (م ي) الْتالي:
12) دن، عـ، ع1، ص22، ص236ب06.


إن التحويل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في دخول أداة النفي: "ما" فحولت البمملة من
الإثبات إل النفي، وذلك ونق الققواعد النحوية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:




5- اللفسير الدلالي: المال لا يبقى مع الز مان بنغس الشاكلة ، فالدهر يوم لكُ ويوم عليك.

ج/1 - مع الزمان ما لحال بقاء.


$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ج一 } \\
& \text { ج/د - ما بقاء مع الزمان لـالـالـ }
\end{aligned}
$$



النمو ذ

| الأبيات الشعرية | ر.ب. | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 11 |  |

:1
وفق قاعدة إعادة الكتابة:
(أك
أداة النفي
المسند

حرف الجر "اللام" يكمل سمة [+الانختصاص] .
الر كن الاسمي الم
المسند إليه
الر كن الالاسي
2) بع: \# ج1 \# \# هي [ [

-366-
3- التحويلات ع

إن التحويل الذذي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في دنول أداة النفي: "ما" فحولت دلالة الجملة
من الإثبات إلى النفي، وذلك ونق القو اعد النحوية الصرفية، فتحصل على النبية السطحية النتالية:
[ [ 4
 -وبمكن تمثيلها بالمشجر التالي :


5- النفسير الدلالي:
لنا ساءت حالكة دولة مصر بمحيء الفرس ؛ يتحصر الشناعر على ذلك الزمـان ويخشى أن لا ينقضي ذلكُ الزمان.


| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| لا خيرَ في الدُنيا، ولا في حقو | 9 | \# لا \# |

1
وفق قاعدة إعادة الكتابة نلاحظ:
左 \# \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$



إن التحويل الذي طرأ على مستوى البنية العميقة يتمثل في دخول أداة النـي النفي: "لا" التي تلعب دور الناسخ
إن - فحوّلت المحلة من الإثبات إلى النفي، وذلك وفق القو اعد النحوية والصرفية، فنتحصل على البنية




ع
إن التحو يل الذي طرأ على هستوى البنية العميقة يتمثل في دخول أداة النفي: "لا"-النافية للجنس-فقامت بدور الناسخ إن- كما حوّلت الجملة من الإثبات إلى النفي، و أيضا تح حذف المسند إليه، وذلكّ وفق القو اعلـد
 4- وعن طريق التنفسر الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذذ ابلجملة شكلها النهائي: \# \# الا في حقوقها

-و.مكن تثثيلها بالمشجر التالي :

5- التفسير الدلالي:
يخبر النشاعر بأنه لا خير في حقوق الدنيا إذا ما قيل عن طلاب المق ظلمون.



| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | $\begin{gathered} 8 \\ 02 \end{gathered}$ | \#\# \#لا الصعبُ عندهم بالصعب مر كبه\# \# \#\# الأمين على قول . متهـم |
|  |  | 1-1 التحليل: |

据 أداة النفي
المسند إليه $\leftarrow$ ركن السي.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) } \\
& \text { ( 3 ( ) }
\end{aligned}
$$

الر كن المرفي
عند (ظرف مكان، يحمل سمة [+المكان].
المسندــ ركن حر وْ+ر كن السمي (مرإ).
الر كن المـريفـ ــر فـ البر "الباء"+ اسم.
حرف الجر "الباء" يممل سمة [+ الاختصاص]
الر كن الاسمي ــ


التحويل النّي تم على مستوى البنية العميقة هو دخول أداة النفي "لا" (النافية للجنس)، فغيرت معىن الجملة من الإثبات إلى النفي، كما تم تقـى مر كب النسبة على المسند قصد الاهتمام به و إبر ازه، وذلك ونق القو اعد النحو ية والصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالب:

3- وعن طريق النفسير الفو نولو جي على مستوى البنية السطحية تأنذ الجملن شكلهِا النهائي:
\# \# \# الصعب عندهم بالصعب مر كبه الصن
يككن تُتيلها بالمشخر (م ي) التالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد }
\end{aligned}
$$



4- التفسير الدلالبي:
يصف الشاعر الغازي "مصطفى باشاكمال" وأصحابه بالشجاعة فـم ير كبون الصعاب ولا يُشتوهنا.
ونق، قاعدة التقديم: المدكنة:



وقد بلغ عدد ورودما (01) مردّ في المدونة كثثلها في الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 8 | \#\# لا لا |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { اللر كن الحر يز } \\
& \text { حرف الجر "الباء" يممل سمة [+ الاختصاص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر, "على" يممل سمة [+ الاختصاص] }
\end{aligned}
$$




التحويل النذي تم على مستوى البنية العميقة هو دخول أداة النفي "لا" (النافية للجنسس)، فغيرت معسى
الجملة من الإثبات إلى النفي؛ ولعبت دور الناسخ "إن" وذلك وفق القُو اعد النحوية و الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالي:
[ \# الـــ+ معال\# بــ+مستعص\# على+ الــ+طلب] + الحر كات الإعرابية.

4-

بكن تثثيلها بالمنشجر (م ي) التالي:


$$
\begin{aligned}
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: }
\end{aligned}
$$

ج/ب - على الطلب لا الحال بمستعص.
ج/اج

$$
\begin{aligned}
& \text { نلاحظ أن الجمل (ج//أ، ج/ب) جمل مقبو لة أما الجمل (ج/جـ، ج/ث) منحرفة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { - وفق قاعدة إعادة الكتابة: } \\
& \text { أد \# \# \# } \\
& \text { أداة الننفي } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الالميم1 } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "الباء" يمدل سمة [+ الو سيلة] } \\
& \text { 2 } \\
& \text { يمكن تثيلها بالمشخر (م ي) التالي: } \\
& \text { 1 ( }
\end{aligned}
$$


3- التحويلات ع

التحويل الذي تم على مستوى البنية العميقة هو دخول أداة النفي "ما"،ووالتي غيرت دلالة المجلة من
الإثبات إلى النفي، وذلك وفق القق اعد النحو ية والصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالي:
[ما\# نيلُ+الـ_+مطالب\# بـ++الـ_+ثمي]+ الحر كات الإعر ابية.

4-


5- التفسير الدلالي:

ينغي الشاعر أن يكون نيل المطالب، مكجرد التمين ، ولكن يؤ خذ بالقهر والعمل.

نالاحظ أن الممل (ج/أ، ج/ب) جمل مقبولة أما الخمل (ج/جـ) منحرفة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب - بالتمي ما نيل المطالب. } \\
& \text { ج/اجـ }
\end{aligned}
$$

| الأبيات الشعرية | ر.ب1 | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 8 |  |

$$
\text { الركب الإسمي } \leftarrow(-1 \text { الــ) + إسم. }
$$

القيد ـــــر كن حرفي.
الر كن الحر يفـــــر ف الجر "لالام"+ اسم+ دضه:فمr.
حرف الجر اللام يممل سمة [+الملك]]


3- التحويلاتع

التحويل الذي تع على مستوى البنية العميقة هو دخول أداة النفي "لا"،فقامت بدور الناسخ "إنّ" كما حوّلت دلالة الجمهلة من الإثبات إلى النني، وذلكُ وفق القواعد النحوية والصرفية، فنتحصل على البنية النحوية

4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأشخ الجملة شكلها النهائي

$$
\begin{aligned}
& \text { التحليل: \# \# \# \# أداة النفي+ المسند إليه( }
\end{aligned}
$$

النمط النر كيبي الرابع:
وقد مثلته في مدونة الشو قيات، النماذِ ج التّحليليةية التالتية:
النمو ذج النحليلي الأول: أل+
وقد بلغ عدد ورودها (01) مردّ في المدونة نمثلها في الجمدول التالي:
\# لy مالكين لحوضهم \#


يصف الشاعر ترابع العدـو أمام أمير المؤمنين، فهم لم بملكو! نصيبهم من الدفاع عن أنفسهم أمام قوته.
 النموذ ج التحليلي الأول: وقد بلغ عدد ورودها (01) مرد في المدونة نثثلها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| لا الشرق في أسطوله متقى الخمى... | 4 | \# لا لا لا لا |

$$
\begin{aligned}
& \text { التحليل: } \\
& \text { أداة النفي } \\
& \text { المسند إليه }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { القيد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حرف الجر "في" يكمل سمة [ـلألاحتواء" . }
\end{aligned}
$$

-377-

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الالسي1 } 1 \\
& \text { الر كن الاسمي2 2 الية }
\end{aligned}
$$

 يككن ثثيالها بالمشّسر (م ي) التالي:


3- التحويلات
التحويل الذّي تم على مستوى البنية العميقة هو دخول أداة النفي "ل"،"فغير دلالة الجمملة من الإثبات
إلى النفي، إضافة إلى تقدع "القيد"(مر كب النسبة) على المسند قصد ابرازه، وذلك وفق القُو اعد النحو ية
والصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
 4- وعن طريق التفسير الفونو لوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي \# \# \# لا الشرق في أسطوله متقي الخمى


5- التفسير الدلالي:
يصف الشاعر مناعة وقوة السواحل العثمانية، فلا الششرق استطاع حماية أمطوله، ولا الأسطول الغربي على استعداد أو على أهبة لذلكّ. .



| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 2 | \# \#\# الهاهلون العاجزون |

1-1النحليل:
 أداة النفي المسند إليه
الر كن الاسمي



3-التحويلات
التحو يل النذي ت على مستوى البنية العميقة يتمثل فـ إدنال أداة النفي "لا"،فغيرت دلالة الجملة من
الإثبات إلِ النفي، وذلك وفق. القواعد النحوية والصرفية، فنتحصل على البنية الصرفية التالية:
[لا\# الـ_+جاهلون\# الــ_+عاجزون]+ الحر كات الإعرابية.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ا ج- } \\
& \text { ج/اج- الشرق لا متقي الحمى في أسطوله. } \\
& \text { ج/د ـ متقي في الشرق لا أسطوله }
\end{aligned}
$$




و.مكن تثيلها بالمشجر التالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 5- 5 التفسير الدلالي: } \\
& \text { التحويلات الممكنة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب ــ الجاهلون لا العاجزون } \\
& \text { ج/جـ ــ لا العاجزون الجاهلون }
\end{aligned}
$$



بعد تُحلينا لنماذج جالجملة الاسمية المنفية لا حظنا مايلي:
O أحصينا من المدونة (19) تسعة عشر جهلة الميمة بسيطة منفية، توزعت على (05) همسة انحاط تر كيبية

$$
\begin{aligned}
& \text { - النمط التر كيبـي الثاي: أ.ن+خ(مرن)+م (-الــ) } \\
& \text { - النمط التر كيبــي الثالث: أ.ن+م(+الــ) + }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - النمط الثركيبـي المنامس: أ.ن+م (+الــ) (+ } \\
& \text { O وقـد تضمنت هذه الأناط التر كيبية (15) خمسة عشر نموذجا تُليليا:. }
\end{aligned}
$$

O تعد "علاقة الإسناد" هي العلاقة التي تقوم عليها كل جمل المدندنة إضافة إلى "علاقة الإضافة
O تقوم علاقة الإسناد على طرفين المسند إليه والمسند والجدول التالي يوضح:

| خحبر شبه الجمدل | الخبر الأصلي |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 02 | معرفة | 05 | نكرة |  |
| 10 | 09 |  |  |  | معرفة |
|  | 08 |  |  |  | نكرة |


| التم- |  |
| :---: | :---: |
| هرن | نوعه |
| 18 | عدده |

* مر كب النسبة ــ
* *مة حرف الجر: في الركن الحريف، نلخصها فيما فيما يلي:

| سماكها ومعانيها | عدد تواترها | نو حرف الجر |
| :---: | :---: | :---: |
| سم8 [ + الاغختصاص | 02 | على |
|  | 03 | الباء |
| Wمة [ | 01 | と゚ |
|  | 06 | 3 |
|  | 04 | الك) |

- سمات الر كن الاسمي: نلخصها في البحدول التالي:

 - شرط أن يكون الممها و خبرها نكرتين.
- شر ط أن يكون الاسم هقدما والخبر مؤخر ! الما

ب- تحويل البنية العميقة من الأثبات الى النني، على مسترى البنية السطحية.



أ / التو كيد لغة: ( في المعالي ).
هو تثبيت الحدوت و الوقو ع؛ و أحرف التو كيد هي: إنّ، أنّ ، لام الابتداء، لام القسمه، قد، نـــورن التو كيـــــ (1) الخفيفة، نون التو كيد الثنقيلة الـو ب / التو كيد اصطلهحا: ( في النحر). التو كيد هو تابع يذكر فيه اللكام لتأكيده مثل: حضر الطبيب نفسه لزيارته .

 أما "اميل بديع يعقوب" فيقول: 》التو كيد أو النتأكيد تابع يقصد به أن المتبو ع على ظاهره، و ليس في الاكــــام (3) (3) فالتو كيد" إذن يلدور هفهومه حول التأكيد و التو كيد تابع للمؤ كد في رفعه و نصبه و خغضه و تعريفه .
جــ / أنواعه:

التو كيد نوعان: التو كيد اللفظي والتو كيد المعنوي.


3) اميل بديع يعقوب. موسوعة النحو و الصرفـ و الاعراب، ص227 .
***توسع ينظر يُ:
 289 297
 ص ص 122 ، 125.
 117.
 الفكر اللطباءة والنشر والتوزيع، ،ط16د تـ، ص ص ص206، 217.
 ص ص: 374، 392
 . 231.

$$
\begin{aligned}
& \text { - الراجحي، عبده. التطبيت النحوي . عالر النهضة التر بية، بيروت، } 1998 \text {. ص ص ص } 386 \text { - } 389 . \\
& \text { - عباس، حسن. التحو الوافي القاهرة: دار المعارف، ج3، ص ص 501-537 }
\end{aligned}
$$

1 / النو كيد اللفظي: فيكون بتكر ار ذكر اللفظ المؤكّد أو بذكر مرادفه في المعنى، أي هو هــ يكـــون لفـــــ المؤ كد سواء كان:
 - نعال مثل: جاء جاء المق . - حرفا مثل: نعم نعم أراجع دروسي - • جملة مثل: أنت الخق، أنت العقن. - تو كيد اسم الفعل ( هيهات، شتان ) .

- تو كيد شبه الجملة .

2 / التو كيد المعنوي: وهو ما ليس من لفظ ( المؤكَّد ) ـ ويتلخص في الكلمات التالية: ( كل، هميع، عـــين،
نغس، كال، كتا ...............


 أننسهها و الهندات أننسهن "


$$
3 \text { ) - النو كيد بالحروف: }
$$


*- اللام الداخلة على قـد: لام تو كيد، ونوعه: تو كيد بالحر ف .
قـ: تو كيد بالرفرف:
 * أما الشرطية التفصيلية التي تفيد التو كيد ويكون جواهِا دائما مقترنا بالفاء منال: ( فأما اليتيم فلا تقهر .. )

- أما عحمد فناجح.

4
 ب - الحبر المتقدم على المبتدأ: مثل: لمنتصر الخنى.

1) إميل بديع يعقوب. بوسوعة اندتو والصرف ور'إعراب، ص 227.

$$
\begin{aligned}
& \text { جـ - خبر إن: ( اللام المزحلقة ): كرهوا ابتداء الكلام مؤؤ كدين ( إن ) + (لام التو كيد ) } \\
& \text { فز حلقو ا اللام من ( إن ) إلى خهرها . مثال: إن ربي نسميع الدعاء. }
\end{aligned}
$$

إنك لعلى خلق عظيم.
د - اسم إن المتأخر عنها: مثال: إن من البيان لسحرا.
 والأرض ... «.
و - ضمير الفصل: لنفصل بين المبتدأ والمبر وليس له محل من الإعراب. مثال: عممد لو ناجح. ز ز - قد ): مثال: لنقد أتاني من المبيب حبيب 5

 أما النو كيد فئتنى بهيد: بالنو كيد:

1 - 1
2 - وللتقرير مع دفع توهم خلال الظاهر، مثل: جاءني الأمير نغسه .
 ** " 4 - .....

وقد اهتدينا في تحديد الأناط الثر كيبية الأساسية للمجملة الفعلية وابِملة الانمية على ما حدده الدكتور

 المدونة و هي كالآي:

المدونة:

15: الهح :
***


النمط التر كيبــي الأول:



النمط التر كيبــي الثابن:



قال شوقي: / قد نال باهلادي الكركيع ز بالهدي/ * مالم تنل من سؤدد سيناء (4)

النموذج التحليلي الثالث: أ.ت + ف +مرن(VI إ)+فُا (مر إ) المتضرب\#
قال شوقي: كأين بأحداث الزم مان ملمة " و و / قد فاض منها حوضلك المتضرب| (5)
 على لو حين \# النموذ ج التحليلي الخامس: أ.ت+ف/(مج)/+نف+ص(X)+مرن مثال :\# لسمر البدن الطهر الثـــريف

> قال شوقي: / 'لسمر البدن الطهر الشريف على * لوحين / ، م مخش مؤذيه، و م مبم (7. النموذ ج النحليلي السادس: أ.ت + ف ( مج ) + نف (\$) + مرن. مثال: \# لقد يقام من السيوف \#

قال شو قي: / /لقد يقام من السييف /، وليس من . النموذ ج النحليلي السابع: أت + ف + مرن + فا (ظ V مرا ) . مثال: \# لقد عبث بالنياق الخداة \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 4 ( }
\end{aligned}
$$

قال شو قي: / لقد عبث بالنياق الحداة / \& النمط التركيبــي الثالث: أداة تو كيد + ف + فا + م به


النموذ ج التحليلي الثالب: أ.ت + ف+فا (ظ )+ م به1 + م به 2 . مثال: \# قل غشي المنار البحر نورا
قال شوقي: / قد غشي المنار البحر نورا/ * * كنار ( الطور ) جللت الشعابا (3)
النموذ ج التحليلي الثالث: أ.ت+ف+فا [ظ V V ظV م مل] + م بد [ظ V ض مل] + [حالV ض]
مثال: \# لقد وضعته وهاجا \#
قال شوقي: / قد وضعته وهاجا /، منيرا . . كما تلد السماوات الشهابا (4)
النموذ ج التحليلي الر ابع أ. ت+ف+م به [ظل


قال شو قي: / قد نثر تم جعبة / * * ونقضتهم هئبره (6)
النمطط التركيبي الرابع: أداة تو كيد + ف + فا + م به + مرن

\# \# \# \# : قد أسقط الظفرة في ملكه
قال شو قي: / قد أسقط الظفرة في ملكه / * من ليس بالعاجز عن قلبه

مثال: \# \# قد جاوزت قلدري بمدحاك \#

النموذ ج النحليلي الثالث: أ.ت+ف+فنا(ض مل)+م به [ظلاض مل] +مرن [لمرا!].
مثال: \# لقد كذبت دعوى لمم \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( ) د س ، ع1 ، ص } 264 \text { ، ب } 14 . \\
& \text { 2 (2) } \\
& 3 \text { ( } 3 \\
& 4 \\
& 5 \\
& \text { 6) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال شوقي :يعادون دنيا، لا يعادون دولة * / / لقد كذبت دعوى لمم / وشكاة (1) } \\
& \text { النموذج النحليلي الرابع: أ.ت+ف+فأ(ض مل)+مرن(مرإ)+م به(مرا) +(مرن). } \\
& \text { منال:\# قد أملوا لهلالمم حظ الأهلة في المسير \# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مثال: \# قد أبلاك عذرا حسنا مرتدي الأكفان ملقى في المفر \# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج النحليلي السادس: أ.ت+ف+ م بهد (ظلاض مل]+مرن+فا (ظ). } \\
& \text { مثال: \# \#لقد ضلت السبل فيك الفكر المك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي السابع :أ.ت+ف+فاتف مل) + م به(ض مل) + [(مرن+حال)V حال] . } \\
& \text { مثالك:\# لقد رضياك بينهما مشاءا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ النحليلي الثامن: أ.ت + ف+ مرن + فا ( ط) +م به (مر! ). } \\
& \text { مثال: \# قد أفرغت فيك الطبيعة سحرها \# الـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ التحليلي التاسع :أ.ت+ف+فاض مل) + م به1 (ض مل) +م به2 (ظ) مرن. مرن. } \\
& \text { مثال:\# \#لقد أننتك أذنا غير واعية \# }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذج التحليلي العاشر: أ.ت + ف+ فا ( ض مل)+مرن [مرا I V I + + م به [ظ V مرإ]. } \\
& \text { مثال: \# تلتشهـدن بكل أرض فتنة \# } \\
& \text { قال شو قي: / لتشهجن بكل أرض فتنة / * فيها يباع ع الدين بيع مماح }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 5
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7 ( }
\end{aligned}
$$

الأناط التر كيبية التي جاءت عليها الجمل الإنمية المؤكدة حسب نسبة شيوعها وتواترها في المدونة:

$$
\begin{aligned}
& \text {. الندط التركيبي الأول: }
\end{aligned}
$$

النموذج النحليلي الثاي::أ ت+م(+ ال)+ مرن + خ (- الل) . مثال: \# إن النّّجاءة في الرّجال غلاظة \#


النموذ ج التحليلي الرابع : أت + م(+ال)+ خ(+الل). مثالل: \# إن المنورة المسكية الترب \#

النموذج التحليلي الخامس: أت+م(+ال)+ خ(مرإ) . منال: \# \# إن الأبوة مفزع عالأولاد \#
 النموذج التحليلي السادس : أت+م(- الّ)+خ(مرا).

قال شوقي :خلذ النبو غ عن الكنانة، / إفا * * مهد الشموس /هو مسقط الآراد



النموذج النحليلي الثامن: أت + خ(مرن)+ م(- ال) . مثال: \# إن له يدا \#
 النموذج التحليلي التاسع :أت+ مرن + م(- اله) خ [مرن] . مثال: \# إن لي نصحا إليكم \#

النموذج التحليلي العاشر: أت+خ(مرن)+م(+ال)+ ص . مثنال: \# إن لديهما الخير اليقينا \#

$$
\begin{aligned}
& 6 \text { دن، ج 1، ص 114، بـ } 7 \text {. } 7 \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال شوقي: سل روتر، و سل هافاس عنها * / فإن لديهما الخنبر اليقينا / . } \\
& \text { النمط التركيبــي الثالي: }
\end{aligned}
$$


 النموذ ج التحليلي الثالي:أ.ت +م(- ال)+ تـل قال شوقي :/ إلّي أنا الألمباح /، لست بضائي
النمط التر كيبـي الثالث:




قال شوقي :/ الحسن لفظ في المدائن كلها / * و و وجادته لفظا و معنى فيك .


النمط التركيبــي الر ابع: أ + م +(ل . ت . م ) +


النموذج النحليلي الثالي :أ+ م +(ل.ت.م)+
 النموذج النحليلي الثالث :أ.ت+ م +(لـ.ت.م) +خ+ص. مثال: \# إن عمرا لنير وضاء \#



النمط التر كبي الخامس: لام اللابتداء + خ + م + قيد

النمرذج التحليلي الأول: لام الابتداء +خ + م +تييز. منال: \# لأنخلاق أجلدر أن هابا \# \#
قال شوقي: كان جناكم فيها مهيبا * / للأخلاق أجدر أن كابا .


 أنماطها التر كييبة الأساسية و عدد نماذجها التحليلية:

| عدد نماذجها التحليلية | عدد أنماطها التر كيبية | عددها | نوع ابجملة |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 24 | 4 | 43 | ابلجملة الفعلية المؤكدة |
| 33 | 5 | 28 | 1إجملة الإمية المؤكدة |

$$
\begin{aligned}
& 4
\end{aligned}
$$



## النمط التركيبي الأول: أ.ت + ف + فا

وقد مثلنه هي ملورنة الشوقيات، النماذج التحليلية التالية :
النموذ ج التحليلي الأول: أت + ف + فا(ض مل ) .
وقد بلغ عدد ورودها ( 01) مرق، في المدونة ثمثلها في الجدول التالي.

| الأبيات الثّرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| رفيقا ذهاب في الحروب وجيئة * / قد الصطحبا / والخر للحر يصحب (1) | 13 | \# قد \# |

\#. قد اصطحبا \#: \# تأنخا الجملة: \# ج

التحويل الذي حدث على مستوى البنية العميقة يتمثل يف دخول الأداة " قد " على الجملة، فأفادت تُقيق النعل في زمن الماضي، وهذا وفق القو اعد النحوية الصر فية فنتحصل على البنية السطحية النالية:
[قد \# اصطحبا].
4 ) وفق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: \# قد اصطحبنا \#. ويكـن تثيله ب ( م ي ) التالي :


5 ) التفسير الدلالي للجملة: الشاعر يصف " الـاج عبد الأزل باشا "، فهو رفيق لفر سه في الحروب يصطحبان ذهابا وإياباء فهما رمز للوفاء والإخلاص.

وقد بلغ عدد تو ترها في المدونة ( 02) مرة، ثمثلها في الجمدول التالي.

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br> / لقد فنيت أرزاقهم /ورجائهم * *ليس بفان طيشهمه، والتقلّب (3) | $\begin{aligned} & 7 \\ & 1 \end{aligned}$ | \# \# لقد ذهبت راياقتم \# \# لقد فنيت أرزاقهم |

$$
\begin{aligned}
& \text { : } 1 \\
& \text {. } \\
& \text { الأداة } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزلزمن } \\
& \text { المسند إليــه ـ ↔ ركن المي + مضه: [ الضضمير المتصل: هم, ]. } \\
& \text { الر كن الانمي } \\
& \text { 2) بع \#ج1 \# هي: [ ذهبت \# راياتم \# ] . }
\end{aligned}
$$



وفق قاعد التحويل المتمثلة في إدخال أداة التو كيد " لقد" على البنية العميقة، فغيرحا من الإثبات إلى تأكيد حـدوت الفعل في الماضي، وذلكك وفق القو اعد النحوية الصوتية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[ لقد \# ذهبت \# رايات + هم \# غير + راية ] + ( الحر كات الإعرابية ).

4 ) وعن طريق التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية تأنخذ ابجملة شكلها النهائي: \# \# لقد ذهبت راياهمم \#.


الجملة من تصيدة ألقيت على جلالة المليفة قذيفة في سبتمبر 1905، فشاء الله أن يكتب له النجاة من شرها، فكتب الشاءر يهنئه و لم يؤ كد الشاءر أنه رغم ذهاب ملك المسلمين وراياهمّ إلا أن علم النصر بقي الأثر العلامة التي لا تمحى.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) دس، ع1، ص 95، ب } 7
\end{aligned}
$$

الركن الحر في ↔ حرف الجر "من " + اسم + مضه.
حرف الحر "من " يكمل سمة [+ابلجزء].
2 ) بع \#ج1 \#هي: [ طلع \# الـــ + بدر \# من + بنح + ها ] .
يمكن تثنيلها بالمثشجر ( م ي ) التالي :

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) =س، ع1، ص 75، بـ } 8 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ التحليلي الأول: } \\
& \text { وقد بلغ عدد ورودها (03) مرات، في المبو نة غثلها يُ المبدول التالي. } \\
& \text { : } 1 \\
& \text { 俍 } \\
& \text { أداة تو كيد } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { المسند إليــه } \\
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$


(3 التحويلات:
قاعدة التحويل تمثلت في دخول أداة التو كيد " لقد " على الفعل الماضي، فأكدت حدوته في الماضي، وذلك وفق القو اعد النحرية الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية :
[ لقد \# طنع \# الــ + بدر \# من + جنح + هـا ] + ( الحر كات الإعرابية ).

4
 يمكن تثيلها بالمششجر التالي:


5 ) التفسير الدلالي للجملة:
ألف أصحاب الصحف الُعر بية نقابة بُمع كلمتهم، وقد ألقيت هذه القصيدة في الإحتفال بانشائها، والشاعر ينوه بالصحافة والصحخيين، فقد مثل "شوقي" دور الصححافة بطلوع البدر من جنح ومنتصف شهر شعبان إذ حان لصبح وجودها أن يكون.

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وفق قاعدة " النققدير ر: المدكنة: } \\
& \text { ج/ / ا - من جنحها لقد طلع البدر . } \\
& \text { ج / / ا - من جنحها البدر لقد طنع. } \\
& \text { ج / ج ا - - من جنحها البدر طلع القد. } \\
& \text { ج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ ج التحليلي الثالي: أت } \\
& \text { وقد بلغ عدد تواترها في المدورنة ( (01) مرة، و نثنلها في الجدول التالي. } \\
& \text { : } 1
\end{aligned}
$$

الأداة
المسند

$$
\begin{aligned}
& \text { الز هــــــن } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الاسمي ؟ - الــ + اسم: فا ( غ ط ): ضمير مستنر تقديره " هو". }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الـر ين } \\
& \text { حرف الجر " الباء يممل سمة: [ + الاختصاص ] }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الانمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (70) }
\end{aligned}
$$


 حدوو الفعل في الماضي، لأها مقترنة بالفعل الماضي: " نالل "، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
 4) و عن طريق النفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأنحذ ابجملة شكلها النهائي: . \# قد نالن بالهادي الكريم \# ميكن تُثيلها بالمشحر ( م ي ):


$$
\begin{aligned}
& \text { 5 الشاعر النفسير الدلا النا المادي للجملة: } \\
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { وفق قاعدة التقدبي و التأخير بمكن توليد البنى السطحية التالية: } \\
& \text { ج/ } 1 \text { - بالهادي الكريع قد نالـ . } \\
& \text { ج ع ب - الكريع نال بالهادي قد . } \\
& \text { نلاحظ أن ( ج/1) صحيحة أما ( ج / ب ) فهي منحرفة . } \\
& \text { (1 }
\end{aligned}
$$

النموذج التحليلي الثالث: أ .ت و قد بلغ عدد تواترها في المدونة ( 02) مرة، نثثلها في الجدول التالي:


و نأخذ الجملة \# ج \# :\# لقد علت ببناته هج العلوم الزاخرات \# .
حرف ابلر " الباء " يكمل سمة [ + الاختصاص ]

$$
\text { الققيد2 }{ }_{2}
$$

2) بع \# ج1\# هي [ علت \# بـج \# الــ + علوم \# الــ + زاخر ات \# ب + بنات + هــ ].


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 التحليل: } \\
& \text { • } 2 \text { ع } 2 \text { 讯 } \\
& \text { الأداة } \leftarrow \text { أداة تو كيد: " 'قـد ". } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الركن الفعلي } \leftarrow \text { زمن + فعل . } \\
& \text { الزمن } \\
& \text { القيد1 }{ }^{\text {ا }} \\
& \text { الر كن المر في }
\end{aligned}
$$

 حـورت النعل الناضي .



 - عككن تثيلها بالمشجر (ب ي) التالب:

5) التفسير الدلالي للمجملة:

 - التحويلات الموكنة:

- ونق قاعدة " الرتبة " بككن توليد البنى السطحية التالية:







1

-405-

ونق قاعدة التحويل المتمثلة يُ إدخالل أداة التحقيق " قد "، فأفادت تعقيت حاوث الفعل في الزمن الماضي، و ذلك وفق القواعد النحو ية، فنتحصل على البنية السسطحية التالية: [ قد \# فزت \# من \# ك \# ب \# معبد ] + الـر كات الإعرابية . 4) و عن طريق التنفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي:


 الأموية يدعى " معبد "، فكان أطرب بن البلبل و الكناري!




قد بلغ عدد تواترها في المدونة ( 01 ) مرة، نمثلها في المبدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | تا:لسمر البدن الطهر الشريف على لوحين |

1
2 (2)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 النحليل: } \\
& \text { الأعاة ↔ حرف التو كيد: " اللام " . } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الرك كن الفعلي } \leftarrow \text { زمس + فعل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليهـك كركن السمي. } \\
& \text { الر كن الإسمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الركن الاسمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد3 } \\
& \text { الر كن الحرفي } \leftarrow \text { ـ حرف الجر "على" + اسم. } \\
& \text { حرف البر " على " يكمل سمة: [ + المكان ]. }
\end{aligned}
$$




5) التغسير الدلالي للجملة: يخرنا الشاعر عن تأكيد صلب " عيسى " عليه السلامه الطاهر من أدران
 التحويلات الممكنة:
 ج / ب - على لوحين البدن الشر يف لسمر .
ج / ج ا جـ - لسمر على لوحين البدن الطهر الشر يف .
ح/ ح - لسمر الشريف الطهر البدن على لو حين .
ج/ هـ - البدن لو حين على الشريف الطهر لسمر .


$$
\text { النموذ ج النحليلي السادس: أ + ف ( مج ) + نف ( } \mathbf{~ + ~ ) ~ + ~ م ر ن ~ . ~}
$$

قد بلغ عدد تواترها فِّ المدونة ( 01 ) هرة، نثثلها في الجدوول التالي:

-408-

$$
\begin{aligned}
& \text { الألاة } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الرك كن الفعلي } \leftarrow \text { زمن + فنعل. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الحرفي } \\
& \text { حرف الخر "من" يممل سمة [ + الجزء ] . } \\
& \text { 2) بع \# ج1 \# هي [أقام \# هو \# من+الـــ+ سيوف ] } \\
& \text {-ـبكن تثتيلها بالمشجر ( م ي ): } \\
& \text { (3 التحويلات: }
\end{aligned}
$$

 - بالإضافة إلى قاعدة تَويل الفعل من المبين للمعلوم ( أقام) إلى المبي للمجهول ( يُقام)، و ذلك وفق القواعد النحو ية الصرفية الصوتية، فنحصل على البنية السطحية التالية: [ لقد \# يُقام \#من + الــ + سيوف ] + الحر كات الإعرابية .



و يمكن تثيلها بالمشجر ( م ي ) التالي:


- التحويلات المدكنة:

ج/ أ - من السيوف لقد يقام.
ج /ب - من لقد السيوف يقام. ـ
النموذ ج التحليلي السابع:
قد بلغ عدد تواترها في المدونة (02) مرة، نثملها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br> با(سعد)، أنت أمين البالاد *//قد امتاؤت منك أمهانیا/. | 14 | \# لقد عبث بالنياق الحداة \# \# \# \# امتأت منكُ أكمانها |



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text {. } \\
& \text { الأواة } \\
& \text { المسند }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الز } \\
& \text {. } \\
& \text { الر كن الحرفي } \\
& \text { حرف الجر " الباء " يكمل سمة [ + الاختصاص ] ـ } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الركن الانمي } \\
& \text { 2) بع \# ج1 \#: [عبثت \# الحداة \# بالنياق ] . } \\
& \text { - يككن تثيلها بالمشخر ( م ي ) التالي: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 ) ن ن ج 1 1، ص 265، بـ } 2
\end{aligned}
$$



$$
\text { 3 التحويلات: } \Leftarrow
$$

- تثثلت قاعدة التحويل في إدخال حرف التو كيد " لقد "، و تأنير الفاعل على مر كب النسبة قصد الاهتمام بالجار و الخرور " بالنياق "،و هنا وفق القو اعد النحوية/الصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [ لقد \# عبتت \# ب + النياق \# الــ + حداة ] + الحر كات الإعرابية . 4) و عن طريق التفسير الفونولو جي على هستوى البنية السطحية، تأخن البـملة شكلها النهائي: \# لقد عبت بالنياق الحداة \#


يؤ كد الشاعر أن الحداة - (ر هم الأنشخاص الذين يغنون للإِبل لتنشط في سيرها) - قد عبثت بالنياق، و أن رعاتًا قد ناموا هم أيضا، ز دلالة البيت هي رمزية تعكس الحالة المزرية التي كانت سائدة في "مصر" في تلك النترة، خاصة و أن البيت مأخوذ من قصيدة عنوانها " اعتـــــــــــاءاء(*)" .

$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) ( }
\end{aligned}
$$




$$
\begin{aligned}
& \text { وقد مثلنه في مدونة الشو قيات، النماذ ج التحليلية التالية: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- النحليل } \\
& \text {. } \\
& \text { الأداة } \leftarrow \text { قد. } \\
& \text {. المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الزمن } \leftarrow \\
& \text { المسند إليه } \leftarrow \text { كا كن السمي. } \\
& \text { الركن الإلمي } \\
& \text { التقيد } \leftarrow \text { ٪ كن المي } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الر كن الاسمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (2) } \\
& \text { 2 ( }
\end{aligned}
$$



تثثلت قاعدة التحويل من البنية العميقة الما البنية السطحية في ادخحال أداة التو كيد " قد " التي أفادت تحقيق الفعل في الماضي، وذلك وفق القو اعد النحوية، فنحصل على البنية السطحية التالية: [ قد \# فتح \# ال山 \# أبوابا]
 \# تد فتح اللأ أبوابا

2) د د، ج1، ص ن، ب ن.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب- الله أبوابا قد فتح. } \\
& \text { ج/ ج- أبوابا الله قد فتح. } \\
& \text { ج/د- أبرابا قد فتح الله. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/و- الله أبوابا فتح قـد. }
\end{aligned}
$$


قد بلغ عدد تو اتر ها في المدونة (01) مرة، نمثلها في الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 12 | \# \# |

1- النحليل
年 \# \#
الأداة
. المسند
الر كن الفعلي
الزمن
المسند إليهـ
الر كن الإسمي
التقيد 1 ↔ ركن الميي .
الركن الانميي + + ال + اسم:م به 1.
القيد 2 ک ركن اسمي.
الر كن الاليمي



ت إدخال حرف التو كيد "قـد" - كقاعدة تَويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية - فأخذت
تحقيق الفعل في الزمن الماضي، وذلك ونق القو اعد النحوية، فنحصل على البنية السطحية التالية:
 4. \# \# \# \# غ


الشاءر يشبه وطنه - النّي انشتاق إليه بعد عودته من المنغى - بالمنار الذي ينير البحر.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب- قد غشى البحر نورا المنار. } \\
& \text { ج/ ج- نورا قد غشى المنار البحر . } \\
& \text { ج/د- نورا قد غشى البحر المنار. } \\
& \text { ؟/هـ - قد البحر المنار نوراغشیى. }
\end{aligned}
$$



قد بلغ عدد تواترها يف المدونة (04) مرة، ثمثلها في الجدون التالي:


ونأشخ الجملة \#ج \# \# لقد وضعتد وهاجا \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 (3) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { الأداة } \leftarrow \text { ثقد } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الز من } \leftarrow \\
& \text { المسند إلكهـ } \\
& \text { القيد } 1 \text { ↔ الضمير المتصل: " الهاء": م به (ض مل) (ض) } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { ب ركن السمي }
\end{aligned}
$$

4- وعن طريق التفسير الفونولو جي على المستوى البنية السطحية تأخذ الـمدلة شكلها النهائي:

-416-
1)(2)د، ج1، ع1، ص 47، 47، ب7.

2- التحويلات ع

قاعدة التحويل التي تت من البنية العميقة إلم البنية السطحية تثثلت في إدنال أداة التو كيد: " قد" على الفعل الماضي فأفادت تعقيق الفعل في الزمن الماضي .
وت تقاـي المُنول به عل الفاعل وصفته، قصد ابراز الاهتمام بالمععول به وهذا وفق القو اعد النحوية، فنتحصل

 و.مككن تثيلها بالمشجر التالي:


4- التفسير الدلالي للجمملة : يخبرنا الشاعر بأن العبد النادم على إساءته لمولاه وأميره، تتمىن نفسه الراحة بعد الصفی، فألمه وندمه

$$
\begin{aligned}
& \text { • يشبه المريض المعنب من مرضه والندي يتمىن الموت حتى يرتا } \\
& \text { ج/أ ألمويلات الممكنة: المغذب قد اشتهى الموت . } \\
& \text { ج/ب- الموت قد اشتههى المر يض المغذب. } \\
& \text { ج/ ج- الموت المريض المغنب قد اشتهمى. } \\
& \text { 1 (1) س ( } 1 \\
& \text { (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/د- المريض المعذب الموت قد اشتههى . } \\
& \text { ج/هـ ه- الشتهى قد الموت المعذب المريض. } \\
& \text { ج/و- المعذب قد المريض اشتهى الموت. }
\end{aligned}
$$



 الأداة

المسند
الر كن الفعلي
الزمن
القيد
المسند إليه
الر كن الإلمي
2

وفق قاعدة التحويل التمدثلة في إدنال الأداة " قد"، والتي حققت حاو ث الفعل في الزمن الماضي
ر تقدبع المفعول به على الفاعل، وذلك وفق القو اعد النحوية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (2) س، عا، ص 147، ب16. }
\end{aligned}
$$

[\# قد \# تنرت + هم \# جعبة \# ] + الحر كات الاعرابية
 \# \# قد نثر تم جعبة \# \# . وريكن تُثيلها بــ [ [ ي ـ التالي:


5- التغسير الدلالي للجمملة:

التحويلات الممكنة:
وفق قاعدة التأخير والتقدبي:
ج/ أ _ـ جعبة قد نثركّم.
ج / ب _ قد جعبة نثرقّم.
النمط التر كيبــي الر ابع: أ.ت + فـ
وقد مثلته هي ملونة الشوقيات، النماذج التحليلية التالية:

وقد بلغ عدد ورودها (02) مرة، في المدونة ثمثلها في الحمدول التالي:


ونأخذ الجملة: \# قد أسقط الطفرة في ملكه \#

居 \#

$$
\begin{aligned}
& \text { 1): س، ج1، صس س، بس س. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة } \\
& \text { المُسند } \\
& \text { الركن الفعلي } \\
& \text { الزْمن } \\
& \text { المسند إليه ↔ ضمير مستتر تقديره: هو. } \\
& \text { القيد } 1 \text { ـ ركن اسمي } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد2 } \\
& \text { الركن الـرفي ؟ حرف جر " في" + اسم+ الهاء. } \\
& \text { حرف جر " في" يكمل سمة [+ الملكـ] } \\
& \text { 2- 2- بع \# + }
\end{aligned}
$$

3
وفق قاعدة التحويل المتمثلة في ادخال حرف التو كيد " قـد" على الفعل فأفاد تحقيق الفعل في الزمن الماضي،
وذللك وفق القو اعد النحوية، فنحصل على البنية السطحية التالية :
 4- وعن طريق التفسير الفونولوجي على المستوى البنية السطحية، تأحذ ابلجملة شكلها النهائي: \# قد سقط الطفرة في ملكه \#.

ويمكن تثيلها بالمششجر (م ب) التالي:


5

النحويلات الممكنة :

- وفق قاعدة التقدي والتأخير: ج/ أ - الطفرة قد أسقط فـي ملكهة. ج/ب-ـي ملكه قد أسقط الطفرة. ع/ ج- قد أسقط في ملكه الطفرة.
ج/د- قد أسقط الطفرة في ملكه .
نلاحظ أن [ [/أ، ج'ب، ج/ ج] جمل صحيحة أما [ [/د... ] فهي جمل منحرفة. النموذ ج التحليلي الثالي: أُ ف+ فـا (ض إ) م م به [ظ V مر إ] + مرن.

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة [02] مرة، نثملها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | 15 3 | \#\# قد جاوزت قدري بمدحك \# <br>  |







$$
\begin{aligned}
& \text { السابت، ج1، ص } 72 . \\
& \text { 2) }
\end{aligned}
$$

ونأشخ المحمة: \# لقد كتموا نصيب الله منه \#

$$
\text { الأداة } \leftarrow ~ ا ق د . ~ . ~
$$

$$
\text { المسند } \leftarrow ~ ر ك ن ~ ف ع ل ي ~ . ~ . ~
$$

$$
\text { الر كن الفعلي } \leftarrow \leftarrow \text { زمن + فعل }
$$

الزمن

$$
\text { المسند إليه ک } \leftarrow \text { او الجماعة ضمير متصل مبيز في عحل رفع فاعل. }
$$

$$
\text { القيد } 1 \text { ؟ ركن اسمي 1+ ركن إسي2. }
$$

$$
\text { الر كن الاسمي1 + } 1-\text { ال + اسم: م به . }
$$

$$
\text { الر كن الاسمي2 } 2 \text { + +ال + اسم: مضه . }
$$

$$
\text { الققيد2 }{ }^{\text {ك ركن حرين . }}
$$

الر كن الحرين ـ حرف جر " من" + الضمير المنصل الهاء.
حرف جر " من" يكمل سمة [+ الجزءء]
2- بع \# ج \# \# هي: [كتمو \# نصيب + اله \# من + الماء]
يمكن تثينها بالمشُشر ( م ي) بالتالي:


ع
تم ادخال قاعدة التحويل المتمثلة في حرف التو كيد " لقد" فغيرت ابلمملة من الاثبات إلى التو كيد، وذلك وفق القواعد النحوية، فنتحصل على البنية السطحية التالية:
[لقد \#كتمو \# نصيب+ الله \# من + الهاء]+ الحر كات الاعر ابية

4

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

\# \# تد كتموا نصيب الشّ منه ويعكن كثيلها بالمشحر (م ي) التالي:


5-التفسير الدلالي نتجمنة:
الشاعر يؤ كد مدحهه للنبي (ص) وأنه قد جاوز قـره هماهده له.

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ ب- نصيب الله منه لقد كتموا. } \\
& \text { ج/ ج- منه لقد كتموا نصيب اللّ. } \\
& \text { ج/د- منه كتموا لقد النّه نصيب . }
\end{aligned}
$$

ج/هـ القد نصيب كنمو| منه نصيب.



| الأبيات الشعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & 8 \\ & 5 \\ & 5 \end{aligned}$ | \# لقد كذبت دعوى لمب\# \# قد \# أدهلدو كم من الماضي \# قد أثههـو كم من الناضي |

$$
\begin{aligned}
& \text { 2) (2) ع، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \# } \\
& \text { الأداة } \leftarrow \text { لقد. } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الز من } \\
& \text { المسند إليه ↔ الضمير المتصل " تاء المخاطب": فا(ض مل). } \\
& \text { القيد } 1 \text { ك } \\
& \text { الر كن الاسمي } \\
& \text { القيد } 2 \text { ک ركن حر } \\
& \text { الر كن الحر يُ } \\
& \text { حر ف المر " اللام" يمهل سمة (+ الملك). } \\
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ع: }
\end{aligned}
$$

تم إدخال قاعدة التحويل المتمثلة في حرف التو كيد " لقد"، فأكدت على حدوث زمن الفعل فِّ الماضي وذلك وفق القو اعد النحوية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [كذب + ت \#\# دعوى \#\# ل + هـم] + الحر كات الإعرابية. 4 ويمكن تثيلها بالمشجر (م ي) التالب:


5- النفسير الدلالي:
الشاءر يؤ كد كذـب دعوة عصابة الفتيان النين حاولوا اغتيال هالالة المليفة فشاء ألن تكتب له النجاة من شرها.
التحويلات الممكنة:
وفق قاعدة الرتبة:

نلاحظ أن [ج/iٔ، ج/ب، ج/ ج] همل صحيحة أما [ج/ج، ج/هـ النموذ ج التحليلي الر ابع: أ

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (01) مرة، كثلها في ابلمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| / / | 4 | \# \# قد أملو لهلالهم حظ الأهلة في المسير |

1

$$
\text { الأداة } \leftarrow ~ ا ٕ ق د . ~ .
$$

$$
\text { المسند } \leftarrow \text { ركن فعلي . }
$$

$$
\text { الر كن النعلي } \leftarrow ~ ز م ن ~+~ ف ع ل ~ . ~
$$

الزمن

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/أ - دعوى فمّ لقد كذذبت. } \\
& \text { ج/ب- آ لم دعوى لقد كذبت. } \\
& \text { ج/ جـقلد كذبت هم دعوى. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/هـ - دعوى كذبت همم لقد. }
\end{aligned}
$$

المسند إليه $\leftarrow$ و واو الجماءة: فا [ض مل] .

$$
\text { انقيد1 } 1 \text { ک ركن حرٌِ }
$$

الر كن الـرِير - حرف جر " الهلام" + اسم + مضه.
حرف الير " "اللام" يكمل سمة [+ الملك].

$$
\text { انقيد } 2 \text { ↔ ركن اسي } 1 \text { + ركن المي } 2 .
$$

$$
\text { الر كن الانمي } 1 \text { ــ- ال + اسم . }
$$

$$
\text { التقد } 3 \text { ↔ حرف الخر " 3"+ [+ ال山] الاسم. }
$$

حرف الير " في" يكمل سمة [+ المكان].

2 يككن تثيلها بالمشحر [ مي ] باكتالب:

( 3 النحويلات


 4) وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية، تأنخذ الجملة شكلها النهائي:
 وعككن ثيثيلها بالمشر [ـ يم] التالب:


4-التنفسير الدلالي:
المؤمنون قد أملوا للسلطان "عحمد رشاد الحامس" هلالهم حظ الأهلة في السير.
التحويلات الممكنة:
ع/1/ - كلالفم قد أملو1 حظ الأهلة في المسير. ج/ ب- حظ الأهلة قد أملوا هلالفم جي المسسير. ؟/ ع- يُ المسير قد أملوا لهلالمم حظ الأهلة. ج/د- قد أملوا حظ الأهلة كلالمم يُ المسير. ج/هـــ قـد أملوا حظ الأهلة في المسير هلالمم. ج/و- قد أملو! في المسير حظ الأهلة لهالمم. ج/ر- قد أملوا في المسير لـلالمم حظ الأهلة. ع/س- حظ الأهلة قد أملو! في المسير هلالمّم. ج/ش- في المسير حظ الأهلة أملو! قد لهالالمم.
 وقد بلغ عدد تواترها في المدونة [01] مرة، كنثلها في الجحدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| / / لقد ألبالك عفرّا حسنا** | 7 | \#ل"الـد أبالك عنرا حسنا مرتدي الأكفان ملقى \# في المفر |
|  |  | 1 |

$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة } \leftarrow \text { لقن. } \\
& \text { (1) س، ع } \\
& \text { (2) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الفعلي } \\
& \text { الز من } \leftarrow \\
& \text { القيد 1 } 4 \text { كـن المي: الضمير المتصل: كاف المخاطب: م به } 1 \text { [ض مل]. } \\
& \text { التقيد2 } 2 \text { كر كن السمي. } \\
& \text { الركن الاسمي } \\
& \text { القيد } 3 \text { ؟ ركن المي. } \\
& \text { الركن الإسمي } \\
& \text { المسند إليه ث ک ركن المي } 1 \text { + ركن المي } 2 . \\
& \text { الركن الاسمي } 1 \text { ك } 1 \text { الـ } \\
& \text { الر كن الاسمي } 2 \text { ب + ال } \\
& \text { القيد } 4 \text { ك } \\
& \text { الر كن الالسمي } \\
& \text { القيد5 } 5 \text { ك ركن حر يو . } \\
& \text { الر كن المر في } \\
& \text { حرف الجر " "ي" يكمل سمة [+ المكان]. }
\end{aligned}
$$

2
يمكن تثيلها بالمشجر [ [ ي ] بالتالي:


## ع

التحويل اللذي طرأ على مستوى البنية العميقة هو إدخالل حرف التو كيد " 'قـد"، فأكد حدوث الفعل في الزمن الماضي. وتم أيضا تقديع المنعول به الاول و المفعول به الثاني والصفة على المسند إليه [الناعل] قصد الإهتمام كها. وذلك وفق القواعد النحوية والصرفية، فنتحصل على البنية السطحية التالية: [لقد \# أبال+ك \# عذ, \# \#سنا \# مرتدي + الأكفان\# ملقى \# في + الحفر] + الحر كات الإعرابية. 4) وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية، تأخذ الجمملة شكلها النهائي: \#\#لقد أبالك عذرا حسنا مرتدي الأكنان ملتى في الحفر \#.


يؤ كد الشاعر أن الإنسان الفاشل المبان لا فرق بينه وبين الميت الملقى يُ القبر.

$$
\begin{aligned}
& \text { النحويلات الممكنة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب- ملقى في الـفر لقد أبلالك مرتدي الأككفان عذر الحسنا. } \\
& \text { ج/ج- ملقى في الحفر مر تدي الأكفان لقد أبلالك عذرا حسسنا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ٪/هـ - مرتدي الأكفان ملقى فِي المفر لقد أبلاك عذرا حسنا. } \\
& \text { ج/و- عذرا حسنا مرتدي الأكفان لقد أبالكُ ملقى في المفر. } \\
& \text { ج/ر- ملقى في الحفر لقد أبالكُ عذرا حسنا هر تدي الأكفان. } \\
& \text { ج/ز- عنرا حسنا مر تدي الأكفان ملقى فـي الحفر لقد أبلاكا }
\end{aligned}
$$

 علئهم فيها سييل اليأنى، ويسطط فم سيبل الألمل .

ع/س- أبلاك ملقى لقد مرتدي الحفر في الأكفان. ج/ش- مرتدي أبلالك لقد في الحفر منقى الأكفان.



(1
を

$$
\text { الأداة } \leftarrow \text { لقن. }
$$

المسند
الر كن الفعلي الزمسن $\leftarrow$

القيد1 1
الركن الاسمي القيد2
الر كن الحر فو ك حرف الجر" "ي " + الكاف. المسند إليه
الر كن الاسمي $\leftarrow$ (+الـــ) + السم: غا(ط).
2- بع: \# \# \# هي \# ج \# \# [ضلت \# الفكر \#\#السبل \# فيك].
يمكن تثنيلها بـ (م ي) التّالي:
12) دُ س، ع1، ص1، ص211، ب134، ب12.


ع:
 الفعل في الماضي . اضافة إلم تقديم المنعول به ومر كب النسبة على الفاعل، وهذا وفق القواعد النتحوية

و(المورفولوجية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
(لقد \#ضلت \# السبل \# فيك \#\#الفكر) + (الحر كات الإعر ابية).

4-رعن طريق التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية، تأخلذ الجمaلة شكلها النهائي: \# \# لقد ضلت السبل فيك الفكر \#



$$
\begin{aligned}
& \text { 5 } \\
& \text { يؤ كد الشناعر أن الفكر قد ضل في السبل إلى ابي المول. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب - فيك الفكر لقد ضلت السبل. } \\
& \text { ج/ج الس ج } \\
& \text { ج/د ـ فيك السبل نقد خلت الفكر . } \\
& \text { ج/و - السبل الفكر فيكن ضلت لقد. }
\end{aligned}
$$



وقد بلغ عدد تواتر ها في المدونة (02)مرة في المدو نة، يمثلها الجدورل التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | لكاكر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | 09 10 | \# \# لقد رضياك بينهما مشاعابا \# \# لقد وجدوك منتر نا |

نأخذ ابجملة: \# لقد وجدوك مغتونا \#.
الأداة

$$
\text { المسند } \leftarrow
$$

$$
\text { الر كن الفعلي } \leftarrow ~ ز م ن ~+~ ف ع ل . ~ . ~
$$

$$
\text { الزمن } \leftarrow \text { : الماضي. }
$$

المسند إليه
القيد 1 ↔ الكاف ضمير متصل مبي في محل نصب مفعبل به

$$
\text { القيد2 } 2 \leftarrow \text { ك كن اسمي. }
$$

2- بع: \# ج \# هي \# ج1 \#: [و جد + و+كُ+ مغتونا].


يككن تثنيلها بـ اـ (م ي) التّالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (2 :س، ع1،: ص154، ب1090. }
\end{aligned}
$$

3- التحويلات:

التحويل النذي ت على مستوى البنية العميقة، هو ادخال حرف التو كيد " لقدـ" على البنية السطحية: فأكدت على حـدو ث الفعل في الزمن الماضي ـ وذلكُ وفق القو اعد النحو ية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:



6- الثفسير *الدلالي:

نلاحظ أن الممل (ج'أ) صحيحة، أما الخمل ( ج/ب، ج/ج، ج/...) فهي منحرفة.
النموذج التحليلي الثامن:أ.ت+ ف + مرن+فا(ظ)+ م به(مر!).

وقد بلغ عدد تواتر ها في المدونة (101) مرة ة في المدو نة، يمثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| / | 09 | \# \# \#د أفرغت فيك الطبيعة سحر ها |





$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب - لقد مغتونا وجدوك. } \\
& \text { ج/ج }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة } \leftarrow \text { قد. } \\
& \text {. المسند } \\
& \text { الر كن النعلي } \\
& \text { الز من } \leftarrow \\
& \text { القيد } 1 \text { الـو } \\
& \text { الر كن الحريف } \\
& \text { حرف الجر " في " يممل سمة (+ الجزءء). } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { القيد2 } 2 \text { ↔ ركن المي+ مضه: م به(مرا) • } \\
& \text { الر كن الالمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يككن تثيلها بـ ا (م ي) التالي: }
\end{aligned}
$$



ع
التحويل الذي تم على مستوى البنية العميقة، هو ادخال حرف التو كيد " قـل" على البنية السطحية، الذي أفاد
 النحوية، فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
 (4 - وعن طريق التفسير الفونولوجي: على مستوى البنية السطحية، تأنحذ ابلمملة شكلها النهائي:
\# \# قد أفرغت فيــك الطبيعة سحرها \#.

- ويمكن تثثيلها بـ ( ) ي التالي:



وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (01)مرة في المدونة، يمثاهلا الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 02 | \#\# لقد أنلتك أذنا غير زاعبية |



$$
\begin{aligned}
& \text { ج/الـحـويلات الطبيعة قد ألمكنة: } \\
& \text { ج/ب - سحر ها الطبيعة قد أفرغت فيك. } \\
& \text { ج/ج } \\
& \text { ج/د - فيك الطبيعة قد أفرغت سحرها. } \\
& \text { ج/هـ جـ اهـ } \\
& \text { ج/و ــ قد أفرغت سحرها الطبيعة فيك. } \\
& \text { ج/ر - قـد أفرغت سحرها فياك الطبيعة. } \\
& \text { ج/س - أفرغت قد الطبيعة في سحر هاكاك. } \\
& \text { ج/ث الث الطبيعة قد في سحر أفرغت ك ها. }
\end{aligned}
$$

$$
3
$$

التحو يل النذي تم على مستوى البنية العميقة، هو ادخال حرف التو كيد " لقد" الذي أفاد تأكيد حدور الفعل قي الزمن الماضي ـ وهذا وفق القو اعد النحوية، فتحصلنا علا على البنية السططحية التالية: (لقد \# أنتكك \#أذنا\# غير + واعية) + (الحر كات الإعر ابية).


2-2
 ـ ويمكن تثثيلها بـ ـ (م ي) التالي:

 صمم يمول سماع علالانمب، فهو متيّم حد الثمالة.




وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (04)مرة في المدونة، يمثلها الجلدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  | $\begin{aligned} & \hline 01 \\ & 02 \\ & 10 \end{aligned}$ | \# \# تلتسعن بكل أرض داعيا <br>  <br>  |
|  |  |  |


|  | 03 | \#\# \#3 رأينا عليك أثّار حزب |
| :---: | :---: | :---: |

ونأخذ الجملة: \# ج \#: \# لتشهدن بكل أرض فتنة \#
1- النحليل:

الأداة ャ للحال حقيقة أو تزلهه هتزلة الحال لمتحقق وقوعة، ${ }^{2}$ (2 المسند الر كن الفعلي ؟

الزمن
المسند إليه القيد 1 ↔ركن حريف.
الركن الحريفِ
حرف الجر " الباء " يممل سمة [+التخصيص] .
القيد 2 ؟ ركن التمي.
الر كن الاسمي $\leftarrow$ (-ا-الـ) + اسم: م به(ظ).

يمكن تثنيلها بـ ـ (م ي) الْتالب:


1 ( 2 :س، ع1، ص253، ب03.



ع:
التحويل الذي ت على مستوى النبية العميقة، هو ادخال حرف التو كيد لام الابتداء -غير عاملة- على فعلى البنية العميقة، وتقـيم مر كب النسبة على المنعول به وفق القو اعدل النحوية الصرفية، فتحصلنا على البنية
 4


4- التغسير الدلالي:
ينبه الشاءر ماللك الاسلام إلم إسداء النصح للغازي، لعله يبين ما هدم وينصف من ظلمه. فما كاد العالم الاسلامي يفر ح بانتصار الاتر الك على أعدائهم في ميدان الحر ب ب والسياسة، وذلك النصر الحا الحاسم، الذي كان حديث الدنيا، والذي تم على يد "مصطفى بشا" كمال في سنة 1923، حتى أعلن هذا الغاء المخلافة،
 التحويلات الممكنة :
وفق قاعدة التقديم والتأنخير:
ج/1/ ــ بكل أرض داعيا لتشهدن .
ج/ب ــ داعيا لتشهدن بكل أرض. نلاحظ أن الجمل (ج/لا ج/ب) صحيحة.

> 1
> (2)


بعد تُحليلنا للنماذج التحليلية وفق النظرية التوليدية ينلصص إلى ما يلي： －أحصينا من المدونة（ 43 ）بملة فعلية بسيطة مؤ كدة، توزعت في أربعة（4）أنماط تر كيبية أساسية：

- النمط التر كيبـي الرابع: أ.ت + ف+ فا+ م به+ مرن .
- وقد تضمنت هذه الأناط التر كيبية (24) نوذجا تحليليا.
－تقوم كل الجمل على علاقة الإسناد، إضافة إلى علاقة الإضافة وعلاقة التعدية．


| 全 | 隹 |  | 持 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| تو كوديد الماضير ع | －لقد＋الناضي المبي للمعلوم × 14 － | 16 | 3 |
| تحتيق الماضي المي | － 24 ق | 24 | 3 |
| تو كوديد الماضيرع |  －لام التو كيد＋الضضارع المبي للمعلوم $2 \times 2$ | 03 | لام الكو كـد |

المسند إليه（فاعل）：



| $(1,0)^{6}$ | （b غ） e |  | （b）${ }^{\text {c }}$ | （b）${ }^{6}$ | وع ع الفاعل |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 6 | 2 | 18 | 5 | 14 | عدد تواتره |

－الر كن الحري：حرف البر＋السم：مر كب النسبة．
والجلدول التالي يلخص معاني وممات حروف الجر الواردة في المدونة：

$$
\begin{aligned}
& \text { • المسند (الفعل): الر كن الفعلي = زمن + فعل . } \\
& \text { • الزمن الضممي + أداة التو كيد = الزمن التحويلي } \\
& \text { - والجدور التالي نوضح فيه ذلك: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • النمط التركيبــي الأول: أ.ت + ف+ فا فا . } \\
& \text { • النمط التركيبــي الثالي: أ.ت + ف+ فأ مرن . } \\
& \text { • النهط التر كييــي الثالث: أ.ت + ف+ فا + + م به. }
\end{aligned}
$$

| W | ع | + 3 |
| :---: | :---: | :---: |
| سمة (+الجزء) + (الز مان) | 9 | في |
| مبة (+الاغتصاص) | 1 | ! |
| مسة (+الزمالمان) | 8 | من |
|  | 2 | على |
| مبة (+الاضتصاص) | 6 | الباء |
| بمة (+المكان) | 1 | فوق |
| ميمة (+المبب) + | 2 | إل\10 |
| مسة (+المغايرة) | 1 | غير |
| بمة (+المكان) | 1 | بين |

- نلاحظ أن السممات: الاغتصاص، الزمان، الجزع، هي الغالبة على الجمل الفعلية البسيطةلمؤ كدة فهي

> - تندل على حر كية الأحداث فيـ شعر "شوقي".

## -


البنية العديقة فغيرت ابلمل من الاثبات الى تعقيق التو كيد وذلك وفق القواعد النحو ية والصرفية، وأهم حرون
التو كيد التي رصدناها في الدبراسة : لقد، قنى، لام التو كيد .

- أهم القو اعد التحو يلية التي استعملناها في توليد البنى السطحية:
- 


النمط النركيبي الأول: أ.ت +م+خ

وقد مثلته هِي مدورنة الشوقيات ، النماذج التحليلينية التالية:

وقد بلغ عدد ورودها(2)مرة في المدونة فثلها في الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 18 | \# \# إن الأهور ها |
|  | 07 | \#\#\#\# \#\# |

ونأحذ الجملة : \# إن الأمور همة \#


$$
\text { المسند إليه } \leftarrow ~ ر ك ن ~ ا ٕ ل م ي م . ~ . ~
$$

الر كن الالميمي
المسند $\leftarrow$

يككن تمثيلها بالمشخر (م ي):



إن التحريل اللني تم على مستوى البنية العميقة هو دخول أداة التو كيد(إذّ)، والني غيرت معنى ابجملة من الإثبات إلى التو كيد. أما من الناحية الوظيفية فقد لعبت دور "الناسخ"، إذ نصبت المبتدأ وهو اسمها ورفعت الخبر وأصبح خبرها.فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

 ويمكن تثيلها بالمشتجر (م ي):


يؤ كد الشاءر أن الأمور ابكاز وتَقيق وفعل،وليست كالاما نقوله فحسبب،وقد عبّر الشاءر عن ذلك بعمل

$$
\begin{aligned}
& \text { النحل الدؤوب. } \\
& \text { ج/أ- هئُ إن الأمور } \\
& \text { ج/ب- هـة الأمور إن } \\
& \text { ج/جـ ا الأمور إن هيةـطـملة منحرفة. }
\end{aligned}
$$

النموذج النحليلي الثناي:

وقد بلغ عدد تو اترها في المدونة (1)مرة، نمثلها يُ ابلجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | النر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
| (1). لم تزها رأفنة وسخاء $\qquad$ <br>  /إن الحجابَ على فروق جنة/ * و ححجاب مصر وريفها من نار . | $\begin{aligned} & 3 \\ & 8 \end{aligned}$ | \# \# إن الشجاعة في الر جال غلاظظة <br>  |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) (: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 (3) }
\end{aligned}
$$

إن التحويل اللذي حدث على، مستوى البنية العميقة هو دخول أداة التو كيد "إن" والتي. بدلت ابجملة من الإثبات إلى التو كيد، وأيضا تم تقديم مركب النسبة(الجار والثمرور)على المسند، قصد الاهتمام به وإبرازهه،

فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
[إن\#الـــ+شجاعة\#\# فـ +الرجال\# غلاضةٌ] + (الحر كات الاعرابية)
4) وعن طريق التنفير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية،تأنخذ الجملة شكلها النهائي:
\#\# \#\# إنشجاءة في الر جال غلاض
ويمكن تثيلها بالمشجر (م ي):


5 ( التفسير الدلالي:
يؤ كد الشاءر أن الشجاءة في الرجال تكون بشكل فيه قسوة وعنف،مالم تؤخذ بقدر من الرأفة والسخاء

التحويلات الممكنة:

ج/ب-غالاضة في الرجال إن الشخجاءة $\leftarrow$ جمالة منحرفة.


وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (1) مرة، كثملها في الجمدول التالي:



$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة } \\
& \text { المسند إليه ک ركن المي:"اسم أنّ" } \\
& \text {. الر كن الاسمي } \\
& \text { المسند ؟ ركن المي:"خحر أن" } \\
& \text { القيد } \\
& \text { الركن المريفي } \\
& \text { حرف الجر "يف" يكمل سم: [+ المكان]. } \\
& \text { 2 } \\
& \text { يكمن تثنيلها بـ ـ (م ي) التالي: } \\
& \text { (3 }
\end{aligned}
$$

وفق قواعد إدخال الناسخ "أنّ" على البملة الاسمية،فيرفع المبتدأ ويسمى المه، وينصب المنبر ويسمى


4) وعن طريق التفسير الفرنولو جي على مستوى البنية السطحية تأنخذ الجملة شكلها النهائي:
 يمكن تثيلها بالمششر (م ي)التالي:

1


5 5 التفسير اللالالي:
يؤكد "شوقي" أن الخير هو أحسن شيء يف الحياة ولأنه يعطي الثواب والأجر لصاحبه في الدنيا وفي
الآخرة.

التحويلات الممكنة:
ج/أ-أن البَّرَ في حياة خيرُ
ج/ب- جف حياة أنَّ البَّرَ خير $\leftarrow$ ج مقبولة.



| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 17 | \#\#\#\# |
|  |  | 11) التحليل: |

$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة } \\
& \text { المسند إليه } \leftarrow \text { ركن السي. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \leftarrow \\
& \text { الرك كن الاسمي1 } \\
& \text { الر كن الاسمي2 } 2 \text { ↔ }
\end{aligned}
$$



$\Leftrightarrow$ 3

التو كيد، كما أصبح المسند إليه المما لها والمسند خبراهور ذلك وفق القو اعد النحو ية الصر فية فنتحصل على البنية
السطحية التالية:
[إنّ\#\#لـــمنورة
4) وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية،تأحلذ المجلة شكلها النهائي: \#\#إنَّ المنورة \# المسكيةُ التربوبِ
يككن تثيلها بالمشجر (م ي) التالي:


5 ( التفسير الدلالي:
يصف الشاعر المدينة المنورة بعطر تر (كا،فهي كالمسكك في طيبه وعطره.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\text { ج/أ- المسكية التُرب ب إنّ المنورة } \leftarrow \text { مقبولة. }
$$

ج/ب- التر ب إن" المسكية المنورة ککمنحرفة.

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (04) مرات، نمثلها في الجمدول التالب:

| الأبيات الشُرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  <br>  <br>  | $\begin{gathered} \hline 02 \\ 1 \\ 10 \\ 12 \end{gathered}$ |  \#\# \# \# \# إن العمار تية الأبُجاد \#\# \#\# \#\# إن السعادة غيرٌ الظهور \# <br>  |

$$
\text { المسند إليه } \leftarrow ~ ر ك ن ~ ا س م ي . ~
$$

$$
\text { المسند } \leftarrow
$$


يكمن تثنيلها بـ - (م ي) الْتالي:



$$
\text { الأداة } \leftarrow \text { إنّ(f.ت) }
$$

$$
\text { الر كن الاسمي } \leftarrow+(+ا ل ـ) ~+ا س م: ا س م ~ " ا ٕ ن " ~ . ~ . ~
$$

$$
\text { الركن الاسمي1 } \leftarrow \text {-الــ+اسم:خبر إن. }
$$



قاعدة التحويل التي تُت على مستوى البنية العميقة هي دخول أداة التو كيد "إنف" فغير ت معنى الجملة من
الإتبات إلى التو كيد. وذلك وفق القق اعد النحو ية فنتحصل على البنية السطحية التالية:
3) وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأحذ الجملة شكلها النهائي: \#إن العمارَ تيَّ الأبحاد \#

ويمكن تثنيلها بالمششجر (م ي) التالي:


التفسير الدلالي:
البيت من القصيدة بعنوان:""على سفح الأهر ام"،ومناسبتها أن "أمين أفندي الريكالي""- وهو أديب من
 الحفل، والشاءر يمدح مصر المضيافة الطيبة ويؤ كد أن العمار هو تيمة الكرمراء الشرفاء.

التحويلات الممكنة:
ج/أا- تيةُ الأبعادِ إن العمارَ

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (01) مرة؛ ثُثلها الجمدلة التالياة:
\# \#إها مهـُ الشْموس

: 1
.


الأداة $\leftarrow$ أداة التو كيد "إنّ".
المسند إليه ↔ ركن الميم:الماء:ضمير متصل مبين في عحل نصب اسم "إنّ".
المسند
الر كن الالسمي 1 ـ
الر كن الالمي2 2 ب +الـــالاسم:مضه.

.يمكن تثنيلها بـ ـ (م ي) الْتالي:


3 (3) التحويلات
قاعدة التحويل التي دخلت على البنية العميقة هي أداة التو كيد"|إن" فغيرت معنى الجملة من الإثبات إلى


البنية السطحية التالية:
[إن+ها \# \#مهُدُ+ الشموس] + الحر كات الإعر ابية.


 النموذ النحليلي السابع:

وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (01)مرة، تمثلها في إلمدلة التالية: \#\# إن الشحاعة في القلوب كيثرة \# قال شوقي:/ إن الشجاءة في القلوب كثيرةٌ / * * ورجدتُ شجعانَ العقول قليلا (1)

## 1 التحليل:

الر كن الإسمي ؟ +الــــ اسم: اسم "إن".
المسند ک ركن حريف.
الركن الحر يف ك حرف الحر "في"+اسم.
حرف الحر "في" يكمل سمة[+الاحتواء]

$$
\text { القيد } \leftarrow \leftarrow \text { ركن المي }
$$

$$
\text { الر كن الالمي } \leftarrow+(+ا ل ـ ـ) ~+ا س م: ص ~
$$

2)بع هي \#ج \# : [الــ+شحاعة\#\#+ال+قلوب \# كثيرة]
يككن ثتثيلها بـ - (م ي) النتالي:

1) دس، ج1،ص181،ب12.

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { الأداة } \leftarrow
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 5 5 التفسير الدلالي: } \\
& \text { يؤ كد شوقي أن "محر" هي مهـد النور والمعرفة. } \\
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { ج/أ- مهُُ الشهوس إنّها. } \\
& \text { ج/ب- الشتموس إفها مهـُ. } \\
& \text { ج/ج---إن الشُموس مهـهها. }
\end{aligned}
$$



قاعدة التحويل التي تَت على هستوى البنية العميقة هي ادنال أداة التو كيد "إن"،فأععت للمجملة معىن

السطحية التالية:
[إن \# الـــ+ شحاعة\# \#ي +الــ+ قلوب \# كثيرة] + الحر كات الإعرابية.
4) وعن طريق النفسير الفونولو جبي على مستوى البنية السطحية تأشخ الجملة شكلها الشتجاءة في القلوب كثيرة \#



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

التحويلات الممكنة:
ج/أ- إن الشجاعة كثيرة في القلوب
ج/ب-في القلرب إن الشخحاءة كثيرة
ج/ج-ـ في القلوب كثيرة إن الشحاعة


النموذج النحليلي الثنامن:
وقد بلغ عدد تواترها في المدونة (02) مرة، يمثلها الجمدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  <br>  | 06 12 |  |

1) التحليل:
. $\leftarrow$ \# \# الأداة $\leftarrow$

المسند
الر كن الحريف
حرف الحر "اللام" يكمل سمة[+السبب]
المسند إليه
الر كن الالمي
2


يمكن تثنيلها بـا (م) التّالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 合 = }
\end{aligned}
$$

## ع

قاعدة التحويل اليَ حدثت على مستوى البنية العميقة تثلت في دخول أداة التو كيد "إن" فغيرت الجِملة من معي الإثبات إلى معتى التو كيد ونسخت الجمدلة الالاسية.
إضاةة إلى تقديع المسند(مر كب النسبة) على المسند إليه قصد الاهتمام به وإبرازه عليه وذلكت وفق
القواعد النحوية والصرفية فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

4) وعن طريق النفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: \#إن للسيف \# يو


5 التنسير الدلالي:
يؤ كد "الشاعر أنه يوجد يوم يسل فيه المسيف ثم يمضي ذلك اليوم. التحويلات الممكنة: ج/أ- يوما إن للسيف

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) التحليل: } \\
& \text { 左 } \\
& \text { الأداة } \\
& \text { القيد } \leftarrow \text { ركن حرفي. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

يؤ كد "الشاعر أن لديه نصححاً يقدمه للعمالل، إن ممحوا بذلك وأصغوا إليه.

$$
\begin{aligned}
& \text {.التحويلات الممكنة: } \\
& \text { ج/ب- إليكم إن لي نصحاًا } \leftarrow \text { عمبولة. } \\
& \text { ج/ج- ج- لي إليكم إن نصحاً } \\
& \text { النموذ ج التحليلي العاشر: أت+ }
\end{aligned}
$$

وقد بلغ عدد ورودها مرة(1) واحدة فيّ المدونة غثنلها فِي الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التر اكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | \#\# \#\# |

$\frac{: 1}{:(1)}$
الأداة $\leftarrow$
المسند $\leftarrow$ كركن حريف.

لدى تيمل سمة [+ الملك"]
المسند إليه $\leftarrow$ •ركن المي
الر كن الالميمي
القيد
الر كن الالسمي
2) بع هي \#ج \# \# :


يمكن تثيلها بـسالمشجر (م ي) التالي:

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

$$
\text { 3 ( النحويلات } \Leftarrow
$$


الجملة من الاثبات إلى التو كين، إضافة إلى تقدع المسند (مر كب النسبة:مر ن) على المسند إليه وذلك قصد تخصيصه وإبر ازز و،و كل ذلك وفق الققواعد النحوية الصرفية،فنتحصل على البنية السطحية التالية:
4)وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأنذ ابجملة شكلها النهائي:
\#\# \# \# إن لديهما المبرَ اليقينَ


يخبر الشاعر عن انتصار الأتراك على "غليوم" ر خوفه لما أغار عليه "جور رجي" وحاصر سفنه، وأراد الشاعر أن يؤ كد هذا الحوف، هو المبر اليقين الذي يعر فـه كـل من "روتر" و"هافاس".

$$
\begin{aligned}
& \text { التحويلات الممكنة: } \\
& \text { ج/أ- إن الحبر اليقين لديهما } \\
& \text { ج/ب- اليقين إن لديهها الخير ك م منحرفة. } \\
& \text { ج/بـــ الـنبر إن اليقينا لديهما } \\
& \text { والند مثلته في التركيبي الثالي: } \\
& \text { النموذ ج النحليلي الأول: }
\end{aligned}
$$

وقد بلغ عدد ورودها (1)مرة في المدونة نثنلها في الجدول النالي:

| الأبيات الشعرية | ; | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 11 | \# \#\# ${ }^{\text {\# }}$ |

1 (2)
2 2 د

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \leftarrow \text { ك كن إنمي. } \\
& \text { الر كن الالمي } \\
& \text { القيد }
\end{aligned}
$$

 المسند $\leftarrow$ الر كن الانيم


كمكن تثيلها بالمشخر (م ي):


قاعدة التحويل التي تمت على مستوى البنية العميقة تثلت في التو كيد اللفظي"مم" فأكدت به معىى
الجملة وذلك وفق القو اعد النحوية والصرفية،فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

4) وعن طريق النفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأخذ المهلة شكلها النهائي:


$$
\begin{aligned}
& \text { 2 (2) }
\end{aligned}
$$

(3) النحويلات ع

قاعدة التحويل التي دنحت على البنية العميقة تثلت يُ أداة التو كيد "إن" إضافة إلى التو كيد اللفظي (أنا)،فتغير معنى الجملة من الاثبات إلى التو كيد باستعمال أدادي تو كيد:المرف ثم التو كيد اللفظي وذلك وفق
 الاعرابية 4)وعن طريق التفسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: \#\# \# \# أين أنا المصباح


يتو جه "شوقي" بتنبيه لمهاللك الإسالم إلى إسداء النصح "للغازي"، لعله يبين ما هدم وينصف من ظلمّ، ويؤ كد أنه المصباح الذّي سينير الظلام والظظم

التحويلات الممكنة:
ج/أ-المصباحُ إي أننا ج/ب- إني المصباحُ أنا ج/ج-
النمط النر كيبي الثالث:
وقد مثلته في مدونة الششوقيات ، النماذج التحليلة التالية:



$$
\begin{aligned}
& \text { 1 (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الناسخ } \leftarrow \text { كان. } \\
& \text { المسند إليهه ك الضمير المستتر تقديره"هي" يـ محل رفع اسم "كان". } \\
& \text { القيد זتو كيد معنوي(مر كب إضاف) :(كلّهما). } \\
& \text { المسند } \leftarrow \\
& \text { الركن الاسمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& { }^{(1)} 1^{\text {ش }} \\
& \text {.مكن تثشيلها بالمشـجر (م ي): }
\end{aligned}
$$

## (3 التحويلات

قاعدة التحو يل التي تُت على هستوى البنية العميقة تثثلت هي إدخال الناسخ "كان" فرفعت المبتدأ وأصبح المهها

 4) وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخلذ البملة شكلها النهائي:


1) دس،ج1 ،:74،ب6.

(3) التحويلات

قاعدة التحويل التيّ ثتت على مستوى البنية العميقة هي التو كيد المعنوي "كلّهم"،فغير ت معى الجملة
من الاثبات إلى التو كيد وذلك وفق القواعد النحوية والصرفية ،فتحصلنا على البنية السطحية التالية:
[كّهّهم \# أغير \# من+وائل \#على +مما+م] + الحر كات الإعرابية.
4) وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذا البمملة شكلها النهائي:



5 (التنفسير الدلالي:
 أككر غيرة من قبيلة وائل العر بية على شعبهم وبلادهم.

التحويلات الممكنة:
ج/أ- أغير كلهم من وائل على حماه کـ ـجملة صحيحة.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }
\end{aligned}
$$

| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | \#\# الحسنُ |
|  |  | 1 1 |

左 $\#$

$$
\text { المسند إليه } \leftarrow ~ ر ك ن ~ ا ل م ي . ~ . ~
$$

$$
\text { المسند } \leftarrow \leftarrow \text { ركن المي. }
$$

$$
\text { القيد 1 } 1 \text { ركن حرين. }
$$

الر كن الحريف ک حرف الجر "في"+(+('ال)+اسم]
حرف البر "و" "بمدل سمة[+النكان]

$$
\text { القيد2 } 4 \text { ↔ركن المي+مضه:تو كيد معنوي (كلّها) }
$$

2) بع هي \#ج \#\#:[الــ+ حسن\#\# لفظ\#\# ي+ الــ+مدائن].

يككن تثيليا بالمشجر (م ي):


$$
\begin{aligned}
& \text { ج/ب- من وائل على هماه كلّهم أغير. } \\
& \text { ج/ج- - من وائل على هماه أغيرُ كلّهمـ. } \\
& \text { ج/د-ماه وائل غير من على كلهمه. }
\end{aligned}
$$

 معنى الإثبات إل معنى التو كيد وذلك وفق القواعد النحو ية والصرفية فنتحصل على البنية السظحية التالية: [1الخسنُ\# لفظ"\# في+المدائن \# كلّها] + الدر كات الإعرابية.



ج/أ- في المدائن كلّها الحسن لفظ



ج/د-لفظ الخسنُ كلها في المُائن $\leftarrow$ جملة منحرفة.
النموذ ج التحليلي الرابع: ع(مر إ)+خ+ (ت.م)

وقد بلغ عدد ورودها(1) مرة في المدونة نمثلها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | 1. | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 1 | \#\# \# برق* جو ائبه صواعق كانها |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 التحليل: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند } \leftarrow \text { كركن المي. } \\
& \text { الر كن الالمي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الر كن الالسي } \\
& \text { لركن الاسي2 } 2 \text { ك }
\end{aligned}
$$

${ }^{(1)}: 1$ :
بككن تثيلها بالمشحر (م ي):
(3) التحويلات



4)وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأشذ الجملة شكالها النهائي:




قاعدة التحويل التي تمت على مستوى البنية العميقة ثثثلت يف إدخال أداة التو كيد "إن"، ذنصبت المسند
إليه ويسمى السمها ورنعت المسند ويسمى خبرها.

إضافة إل دخول "لام التو كيد المعنوي"،اليت أفادت تو كيد معیى إلجملة وهذا وفق القواعد النحوية
والصرفية،قتحصلنا على البنية السطحية التّالية:
[إنّ \#\#أمير+ المؤمنين \# لـــ+وابل \# من+(الــ) +غوث] + الحر كات الإعر ابية.
4) وعن طريق التنسسير الفونولو جي على مستوى البنية السطحية تأحذ الجمحلة شكلها النهائي:
\#\# \# \# أن أمير المؤهنين لوابل من الغوث


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 ( }
\end{aligned}
$$

# (النفسير الدلالي: (5 

يؤ كد الشاعر أن أمير المؤمنين كيير الإسعاف للخلقَ،هذا الإسعاف يشبه المطر الشديد!!.
التحويلات الممكنة:
ج/أ- لوابل من الغوث إن إن أمير المؤمنين
ج/ب- إن لوابل من الغوث أمير المؤمنين

ج/د- لـن أمير الغوث إن الئومنين

الندوذ ج النحليلي الثالي:
وقـ بلغ عدد ورودها (1)مرة فـ المدونة نمثلها في الجمدول التالي:

| الأبيات الشُعرية | ر.ب | النراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 13 | \# \# إين لطيرُ النيل اليبل |

1 التحليل:

$$
\begin{aligned}
\text { الأداةج } \#
\end{aligned}
$$

المسند إليه $\leftarrow$ ياء المتكلم ضمير هتصل مبين في محل نصب اسم "إنّ".
الأداة2 2 ك لام التو كيد المز حلقة.
المسند
الر كن الالمي 1 ( 1 (ألـ ) + + اسم.


.مكن تثيلها بالمُشْر (م ي):


$$
\begin{aligned}
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$

قاعدة التحويل التي تحت على مستوى البنية العميقة تثثلت في دخول أداة التو كيد "إن"، إضافة إلى لام التو كيد المعنوي،فتغير معني الجمهلة من الإتبات إلى التو كيد وذلك وفت القواعد النحوبية والصرفية،،فنتحصل على

البنية السطحية التالية:
[إن+ي \#لــ+طير +الـــ+نين] + الحر كات الإعرابية.
4) وعن طريق التنفسير الفونولوجي على مستوى النبية السطحية تأنخذ الجملة شكلها النهائي:
\#إنّي لطيرُ النيل\# \#


5 (5) النفسير الدلالي:
يؤ كد النشاعر الخليفة بأنه الطير الو حيد اللذي يوجد في النيل،وما النيل إلا رياض الخليفة، ونلمس دعوة
الشاعر للخحليفة بالالتماس والقبول.
ج/أ- لطير النيل إبيليات
ج/ب- النيل إي لطيرُ ک $\leftarrow$ بملة منحرفة.
ع/ج- إي النيل لطيرُ ط $\leftarrow$ جملة منحرفة.


| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 10 | \#\% \# |

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \\
& \text { 2 } 2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 التحليل: } \\
& \text { 苃 } \\
& \text { الأداة1 } 1 \text { إنّ. } \\
& \text { المسند إليه } \\
& \text { الر كن الالامي } \\
& \text { الأداة2 } 2 \text { ك لام التو كيد المز حلقة. } \\
& \text { المسند } \leftarrow \\
& \text { الركن الالسي } \leftarrow \text { (-الـــ)+اسم:"خبر إن". } \\
& \text { القيد }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 2) بع هي \#ج ج1 \#: [عمر"\# نير"\# وضاءُ] } \\
& \text { يككن تثيليلها بالمثشر (م ي): }
\end{aligned}
$$


(3 التحويلات
قاعدة التحويل اليت تمت على مستوى البنية العميقة ثثلت في إدخال أداة التو كيد "إن"، ثم لام التو كيد
المعنوي،فتغير معى المجملة من الأثبات إلى التو كيده،وذلك وفق القو اعد النحوية والصرفية،فنتحصل على البنية
 4)وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي: \#\#\# \# \# \# إن أنيّرُ و وضاء

1

5 5 النفسير الدلالي:

التحويلات الممكنة:
ج/أ-لنيرٌ وضاءٌ إنّ عمرأ
ج/ب- إن لنير" عمرأ وضاءُ ط ؟ جهلة مقبولة.
ج/اج- إن وضاءُعمراً لنيرُ
ج/د- نيرُ عمراً إن لوضاء عمر|

$$
\begin{aligned}
& \text { النموذ ج النحليلي الرابع: }
\end{aligned}
$$



左苃

$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة1 } \\
& \text { التيد } \leftarrow \text { كركن حريف. } \\
& \text { الر كن الحر فيف كحرف الجر "في"+اسم. } \\
& \text { حرف الجر "في" يممل سمة[ +المكان]. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • (1 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المسند إليه } \leftarrow
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الأداة2 } \\
& \text { المسند } \\
& \text { الر كن الالسي }
\end{aligned}
$$

2


قاعـة التحويل التي تُت على مستوى البنية العميقة ثمثلت يُ دخول أداة التو كيد "إن"، و لام التو كيد
المعنوي،فغير ت معنى الجملة من الإثبات إل التو كيدهرؤيضا تقديع مر كب النسبة (مرن) على المبتدأ والحبر وذلك وفق القواعد النحوية والصرفية،فتحصلنا على البنية السطححية التالية: [إنّ \#"
4) وعن طريق التفسير الفونولو جبي على مستوى البنية السطحية تأخذ الجملة شكلها النهائي:


يؤ كد الشاعر أن الهوى حلال يف قصر"يلدز "،وهو قصر السلطان"عبد الحميد" في الأستانة.

| التحويلات الممكنة: |  |
| :---: | :---: |
| ج/أ- إنّ الموى لماللا |  |
| ج/ب- لخالال إن الهوى في "يلدز" |  |
| ج/اج- |  |
|  |  |
|  |  |
| لام الابتلاء+خ+م+قيد | النمط التر كيبي الخامي |
| وقد مثلته في مدونة الشوقيات ، النماذ ج التحليلية النتالية: |  |
| لام الابتداء + خ + م+ ثمييز | النموذ ج النحليلي الأول: |
| وقد بلغ عدد ورودها (1)مرة في المّونة |  |


| الأبيات الشعرية | ر.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 8 |  |


الأداة ك ע لام الابتداء.

$$
\text { المسند } \leftarrow \text { ركن المي. }
$$

$$
\text { الر كن الانمي } \leftarrow+\text { +الـــ ) + اسم. }
$$

$$
\text { المسند إليه } \leftarrow ~ ر ك ن ~ ا ل م ي ي . ~
$$


يككن تثشيلها بالمشخر(م ي):

1) =س، ،1، ص72،ب8.


ع
قاعدة التحويل التيت تمت على مستوى البنية العميقة تثثلت هي دخول لا لام الابتداء التي أعطت للجملة
معىن التأكيدهوزذلك ونق الققو اعد النحوية والصرفية فتحصلنا على البنية السطحية التالية:

4) وعن طريق التفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأُخذ الجملة شكلها النهائي:
\#\# \#لأنحلاق أجدرُ أن تابا
يمكن تثشيلها بالمشخر (م ي) التالي:



$$
\begin{aligned}
& \text { 1) }
\end{aligned}
$$

$$
\text { ج/ب- أجدرُ كلزنملاق أن كابا } \leftarrow ~ ب م ل ة ~ م ن ح ر ف ة . ~ . ~
$$

النموذج النحليلي الثالي: لام الابتداء +خ+م(مر إ)+مرن
وقد بلغ عدد ورودها (1) هرة فـ المدونة غثلها في الجدول التالي:

| الأبيات الشعرية | ز.ب | التراكيب |
| :---: | :---: | :---: |
|  | 6 |  |

$$
\text { القيد } \leftarrow \text { ک كن حروٌ. }
$$

الر كن الحريف ب ظرف المكان "فوق" + [(-الــ )+ اسمب]
ظرف المكان "فوق" يممل سمة [+ النكان]
2) بع هي\#\# \#1:[مُظهر \#دين +الـ_+للَ\#\# فوق-تنوةة] .

مكن تمثيلها بالمشجر(م ي):


$$
\begin{aligned}
& \text { 1) } \\
& \text { 2 } 2 \text { 20، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 苃 } \\
& \text { الأداة } \leftarrow \text { لام الابتداء. } \\
& \text { المسند } \leftarrow \text { کركن السمي. }
\end{aligned}
$$

> (3) التحويلات ع

قاعدة التتحويل التي تمت على مستوى البنية العميقة تمثلت يف "لام الابتداء" المي أعطت للمجملة هعى
التّ كيد،من خلال سياق الجملة فتحصصلنا على البنية السطحية التالية:
[ $]$
4) وعن طريق الثنفسير الفونولوجي على مستوى البنية السطحية تأخان البُملة شكلها النهائي:


5 التنسير اللدلالي:
إنّ عمداً (ص) هو معلن الْدين الاسلامي والجاهر به جي الأرض الو اسعة البعيدة الأطراف.
التحويلات الممكنة:
ج/أ- فوق تنوفة لمظهر دين اللّه
ج/ب- فوق تنوفة دين الله لُُظهر
ج/ ج-
ج/د-دين اللّه فوق تنوفة لمظهر
ج/هـــ- لُّظهر فور قن تنوفة دين الله
ج/و - فوق دين تنوفة لمظهر اللّه

1


بعد تحليلنا لنماذج الجمل الالتمية البسيطة المؤو كدة وفق المنهج التوليدي التحريلي لاحظنا مايلي: أحصينا من المدونة (28) جملة المية مؤ كدة ،توزعت على ثمسة أنماط تر كيبية أساسية:

$$
\begin{aligned}
& \text { • الندط التر كيي الثاو:م+ت.لـبخ. } \\
& \text { • النمط التر كيي الثالث:م+ت.?+خ. } \\
& \text { • النمط التر كيي الرابع: أ.ت+ م+(ل.لت م.م) } \\
& \text { • النمط التر كيي الخامس:لام الابتداء+خ+م+قيد. }
\end{aligned}
$$

- اندرجتت تحت هذه الأنماط الأساسيةّ(33) نوذ انجا تُليليا.
- وفق قاعدة إعادة الكتابة وتحليل النماذج التحليلية لاحظنا مايلي: O تعد علاقة الإسناد هي العمدة اليت قامت عليها كل الجمل إضافة إل علالقة التقييد. O والمدول النالي يوضح أضرب الخبر وأضرب المبتدأ.

| Lese | - | ع-2 | أضّا |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 10 | معرفة | 18 | معرفة |
| 13 | نكرة | 10 | نكرة |
| 05 | شبه جهلة |  |  |

O المتممات

| $\underline{4}$ |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (×) | تمييز | $ص$ | (I) | نوعه |
| 01 | 01 | 03 | 07 | عده0 |

O شبه الجملة: مر كب النسبة سمة حرف البر يف الر كن الحروي،نلخصها فيما يلي:

|  | 0, | 戒 - ¢ ¢ |
| :---: | :---: | :---: |
| سمة[+المكان]،"،مة[+الاختصاص] <br>  | 3 | \% |
| سمة[+السبب]، | 2 | 号 |
| سمة[+النمط]، | 2 | على |
| سمة+(الاختصاص]، | 2 | - |
|  | 1 | فوق |

O أدوات التو كيد المستعملة في الجممل المؤكدة، يلخصهيا ابلجدول التالي:

| 4-83) | Loxy, 3 Se | ك كا |
| :---: | :---: | :---: |
| غيرت معني الجملة من الالثبات إل التو كيد <br>  | $\begin{aligned} & 15 \\ & 01 \end{aligned}$ | أَنّ إنّ |
| - إعادة اللفظ بمر ادفه. - إنّ+إعادة اللفظ بمر ادفه. | 02 | اللفظي(ت.ل) التو (تد |
| كلّ + الضمير (الهاء) V الضمير (هم) | 04 | التو كيد المعنوي |
| غير عاملة | 04 | إن+ لام التو كيد |
| غير عاملة | 02 | لام الإبتداء |

 السابق، فتغير معنى الجملة من الأثبات الى النو كيد.


من خلال دراستنا المتو اضعة لبنية الجُملة المبرية البسيطة "مثتبتة ومنفية ومؤ كدة" في الشوقيات الجزء الأول في ضوء المنهج التوليدي التحويلي، والتي تثل قراءة لغوية لنص شعري حـديث يمكن تستجيل النتائج التالية:

1. وصف النظام التركيبــي للجملة والوقوف عند بعض الأحكام النحوية اللغوية المتصلة بابجملة الحبرية عند "أمد شوقي" (الهدفان الأول والثاني) :
أولا: أُحصينا من المدونة (648) بملة فعلية مثبتة و (248) بملة المية مثبتة، صنغنا الأولى منها في (69)
 الجمل الانمية المثبتة بفارق (396) جملة، وهذا رمز للطاقة المر كية التي نلمسها في البناء النظمي التر كيي في شعر "شوقي"، فهو يصف مصر وأحداث المعاركُ ويصور الأحداث الاجتماعية والسياسية والوطنية أنذاكو. - يتوم البناء التر كيبــي للجمل الفعلية المثبتة والمـمل الانمية المثبتة على علاقة الإسناد بالإضافة إلى المتممات:

- طغت الأفعال المتعدية(47) على حساب الأفعال اللازمة المثبتة (26)والأفعال المبنية للمجههول (5)؛ وهذا يدل على تباين أزكان البناء التر كيي: (الفعل)، (الفاعل)؛ (المُفعول به).
 دور الفاعل الظاهر في القيام بكر كية الأفقال المثبتة.
- بلغ عدد تواتر المفعول به (46) مرة.

حسب قاعدة إعادة الككتابة نلاحظ أن المهل الفعلية المثبتة والململ الالمسية المثبتة تقوم على الأر كان

 على [المكان] ز[الغاية] ز[الاختصاص]، [الجزء]، [السبب] و كلها ترمز للقاموس اللغوي الدلالي عند
"أمد شوقي".

- أهم القواعد النحويلية التي طغت على هستوى البنية العميقة في الجمل الفعلية المثبتة:
* قاعدة التقدي والتأنير بين عناصر التر كيب.
* قاعدة المبي للمجهولن.
* قاعدة دخول النواسخ.

أما على مستوى الجمل الالميمية المثبتة نلاحظ:

* قاعدة تخويل الركن الوصفي المشتق من صيغ صرفية: الركن الفعلي: (زمن+فعل)
الوصفي المشتقق -ـالصيغ.
* قاعدة وجوب تقديع الخبر شبه جملة(المسند)على المبتدأ (المسند اليه) (31) مرة.

$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { • متممات الجمل الالمية المثبتة ــ }
\end{aligned}
$$

أما قواعد الثوليد فهي: الحذف أو ما يعرف بالاقتصاد اللغوي (17مرة) .

$$
\begin{aligned}
& \text { - قاعدة الرتبة: التقديع والتأخير. } \\
& \text { - قاعدة إدخال النواسخ. }
\end{aligned}
$$

ثانيا: أَحصينا من المدونة (144) جملة فعلية منفية، اندر جت ضمن (4) أناط تر كيبية مثلها (27) نموذجا
تحليليا و(19) بملة المية منغية توزعت على (15) نوذ

 السياسة والتاريخ.....

- يتم توليد ابلممل الفعلية المنفية في شعر "الشوقيات" بادخال حروف النفي على البنية العميقة، فغيرت معنى الجمل من الاثبات إلى النفي، فتم تغيير الزمن الضمين للزٔنعال وذللك ونق القو اعد النحو ية الصوتية: الزم من الضمتي+ أداة النفي . Jll -
- الماضي.
- نفى حدوث الفعل في الحال أو الاستقبال. - نفي حـدوث الفعل في زمن الماضي. - نفي حدوث الفعل في زمن المضارع.



ثالثا: أحصينا من المدونة (43) جهلة فعلية مؤ كدة توزعت على (4) أنماط تر كيبية مثلها (24) نوذجا تحليليا،
 - أدوات التو كيد المستعملة على مستوى الـملم الفعلية المؤكدة هي: "لقد، قدى، لام التو كيد"، أما على مستوى ابلجمل الالمية المؤكدة بكد: "إن، أنه، التو كيد اللفظي، التو كيد المعنوي. إن + لام التو كيد المز حلقة، لام الابتداء".

- تقوم كل الجمل الفعلية المؤ كدة أو الململ الإمسية المؤ كدة على علاقة الإسناد وعلاقة الإضافة . - وفت قاعدة إعادة الكتابة للجمل المؤكدة (نعلية والمية) تبنى الثراكيب على: الركن الفعلي، الركن الالني، الر كن الحرفيو.....
- أهم قواعد توليد البيى الفعلية المؤ كدة: الزمن الضمدين + أداة التو التو كيد - تو كيد الماضي، تو كيد المضارع ع بـ باستخدام الأداة "لقد" .
-     - تعقيق الماضي

أما على مستوى بنى الجململ الاممية المؤ كدة نلاحظ: الزمن التحويلي يتحقق بادخال أدوات التو كيد وتثلت وظائفها النحوية فِ:

- تغيير معنى الجملة من الإثبات إلى التو كيد

- إعادة اللفظ .بر ادفه قصد التو كيد
- إن + إعادة اللفظ بمرادفه
- كل + الضمير (الماء) أو الضمير (هم)
- إن + لام التو كيد المزحلقة
- لام الابتداء
- أهم حروف البر المستخدمة على مستوى الر كن الدرفي غيد: [ فن، الللم، على، من، فوق] . - من خلال تتبعنا للظواهر التر كيبية والدلالية في شعر " شوقي" ، لاحظنا أن لغة التراكيب تتميز بصغة نوعية وأخرى كمية، وظهر الجانب النوعي فِ بناء الجمدلة واعتمادها على علاقة الاسناده، أما الجلانب الكمي فيعكس القاموس الدلالي عنده، تجسد نحاصة في تصوير الحس الثوري والسياسي والوطي عهـهـ. - لاحظنا في البناء التر كييي للنماذج المدروسة تقـيمه "لـر كب النسبة" على باقي المكونات همدف الابر از والتخصيص خاصة أن اللغة العر بية، تتميز بالمرونة في تر كيبها وقوالبها و كذلك لغة "شوقي".
 كلمات تظهر بسيطة ولكنها عميقة. كما الثنذ "شوقي" من الواقع الوططي، والشُعور الاجتماعي، والحس
 والارتقاء فتلك بنية الجملة عند "شوقي".
 الجر جاي" هذا من جهة،ومن جهة أخرى لاحظنا أن كل أسس المنهج التحليلي التوليدي التحويلي تأنحذ طابع
 الحديث (الشوقيات) ثوذجا، وهذا لمدى صلاحية النص للتطبيقي عليه وهذا هو الهدف الثالث من البحث.



1-أولا: آلقر آن الكريع.

ثانيا: المصادر باللغة العربية.
ابن الجني، أبو الفتح عثمان:
1- الخصائص، لبنان، بيروت: دار الكتاب العربي، (تُق: عحمد علي النجار)، ط2، (د.ت). 2- سر صناعة الإعرابـ. (تحق عمد السقا وآخرون)، القاهرة، 1954م.

ابن خلدون، أبو عبد الر مَن بن سعد:
3- كتاب العبر وديوان المبتدأ و الليبر في أيام العرب ب و العجم والثربرب هيروت: دار الكتب العلمية، ط1 1 2000.

إبن عقيل، هِاء الدين: 4- شر ح ابن عقيل على الألفية. (حّق: كمدل عي الدين عبد المَيل)، يريوت: دار الفكر للطباءة
والنشر و التوزيع، ج1، 1979م.

ابن فارس، أهدد:
5-الصاحي يُ فقه اللغة، بيروت: مكتبة المعارف، 1993م. ابن مالك، محمد جمال الدين:
6-تسهيل النوائد وتكميل المقاصد، (تقن: عحمد كالمل بر كات)، بيروت: دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، 1967م.
7-ألفية ابن مالكك في النحو و الصرف، الجزائر: مطبعة دهلب، 1992م. ابن هشام، أبو ححمد بمال الدين: 8- شرح شذور الذهب في معر فة كالام العرب، بيروت: المكتبة العصرية، (د.ت) المنا
 10-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، (تقن: عي الدين عبد المديد). يروت: المكتبة العصرية صيدا، ط1، ج2، 1991م.
11-قطر الندى وبل الصدى، (تحق: مي الدين عبد الحميد)، نشر دار الإِمام مالكّ، 1995م.
12-قطر الندى وبل الصدى، (كَق: مي الدين عبد الحميي)، مصر: مطبعة السعادة، ط1،

$$
\begin{aligned}
& \text { ابن يعيش، أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش: }
\end{aligned}
$$

14- شر ح المفصل، ج2، عقق اميل بديع يعقوب، يرو ت: دير دار الكتب العلمية، ط1، 2001م. 15- شرح المفصل ، ج5، غتق: أبو فهل عمهود عمد شاكر ، القاهرة: مكتبة المانجي، (د.ت). الاستربادي، رضي الدين: 16- شرح كافية بن الحاجب، ج2، تُق: أهمد السيد أهمد، مصر: المكتبة التوفيقية (د.ط)،

الجرجاين، عبد القاهر:
17- أسرار البلاغة، لبنان، بيروت: دار المعرفة، (د.ت).

الجوهري، :

19- الصحاح، تحن: أُمد عبد الغفور عطار ، دار الهدى للماذين، ط3، 1984. الـــــرازي:
20- غتار الصحاح، ج4، ضبط وتعليق مصطفى اللغا، دال الهدى للططاءة عين ملبلة الجز ائر، ط4، 1990.
الر اغب الأصفهالي:
21- المفردات في غريب القر آن، (خقن: عمد رشيد كيالي)، بيروت: دار المعر فة، (.ت).
الزيدي، مرتضي:

22- تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وتعقيق علي يثري، بيروت: دار الفكر، 1994.
الزجاجي، أبو القاسم عبد الرمن بن إسحاق:

23- الإيضاح في علل النحو، (تحق: مازن المبارك) بيروت: دار النفائس، ط5، 1986م. الزيخشري، جار الله حكمود بن عمر:
24- أساس البلاغة، (عَن: عبد الر حيم عموت)؛ بيروت: دار المعر فة للطباءة و النشر، (د.ت). 25- المصل لبنان، بيروت: دار الجيل لنشر، (د.ت).

26 مفتاح العلوم، ضبطه و كتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1987.
سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: 27- الكتاب، (تُق: عبد السلام هارون)، بيروت: دار الجيل، ط1، 1991م. المبرد، أبو العباس حمد بن يزيد بيد بن عبد الأكبر:
28- المقتضب، (تق: عبد المالق عظيمة) بيروت: عالم الكتب، ج1، (د.ت). 29- المتضب، تحق: محمود عحمد شاكر، بيروت: المكتبة العصرية، ج3، (د.ت). السيوطي، جلال الدين:
30- همع الموامع شرح جمع الجوامع يُ علم العربية، ج2، بيروت: دار المعرفة للطباعة و النشر، .
31- الأشباه و النظائر في النحو، ج2، تحق: فايز ترحيي، بيروت: دار الكتاب العربي، 1996. $\frac{\text { ثالثا: المر اجع باللغة العربية. }}{\text { إليم أنيس: }}$
1-من أسرار اللغة، الرياض: المُمكلة العر بية السعودية، دار المريخ، ط1، 1981. ابن التواليّ، التوالي:
2-الملارس اللسانية في العصر الحديث ومناهحها في البحت، الجز ائر: دالر الوعي للنشر و التوزيع، ط1، 2008.
أهدد سعد، حعمد:
3-موسوعة روائع الشعر العربي: أمدل شوقي، عمان: دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2003.
الأفغاني، سعيد:
4-الموجز في قواعد اللغة العر بية، بيروت: دار الفكر للطباءة و النشر و التوزيع، ط1، 2003. الإسكندري، أهدل:
5-في تاريخ الأدب العربي، ج1، مصر: مكتبة القاهرة، (2/ط)، (د.ت).

إميل بديع يعقوب:
6-موسوعة النحو و الصرف و الإعراب، بيروت: دار العلم للما(يين، ط1، 1986. بديع، حُمد: 7-أمد شوقي حياته وشعره، الأردن: دار الإسراء، (د/ط)، (.ت). بناين، حمد الصغير: 8-المدارس اللسانية فيّ التراث العربي وين الدراسِاسات الحديثة، الجز ائر: در المكمة، 2001. البهنساوي، حسام:
9-القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي، مصر: مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1992. تقام، حسان:
10- اللغة العر بية معناها و مبناها، القاهرة: المئية المصرية للكتاب، (:/ط)، 1973.
الحاوي، إيليا:
11-أمد شوقي أمير الشتر(ء، ج1، بيروت: دار الكتاب اللبنان، ط2، 1980. حجازي، حممود فهمي: 12-البحث اللغوي، القاهرة: مكتبة غر يب، ط1، 1993. الحر، عبد الجيد: 13-أمير الشتعراء ونغم اللحن و الغناء، بيروت: دار الكتب العلمية، 1997.

هاسة عبد اللطيف:
14-العلامة الإعر ابية في الجملة بين القديع و المديث، القاهرة: دار غريبر يب، ط1، 2001. 15-بناء الجملة العر بية، القاهرة: دار غريب، ط1، 2003.

خفاجي، حمد:
16-مدارس الشتعر المديث، الاسكندرية: دار الوفاء ليدينيا للطباءة و النشر، ط1، 2004. الحولي، محمد علي:
17-قواعد تُويلية للغة العر بية، الر ياض: المُكلة العر بية السعودية، حار المريخ، ط1، 1981. الحويسكي، زين كامل:
18-الجملة الفعلية المنغية في شعر المتني، القاهرة: مؤسسة ثبات الجامعية، ط1، 1986.

دك الباب، جعغر : 19-الموجز في دلائل الاعجاز في علم المعاني، دمشق: مطبعة المليل، ط1، 1980. الراجحي، عبده:
20-النحو العربي والدرس الحديث، بنان: دار النهضة الكر بية، ط1، 1986. 21-التطبيق النحوي، بيروت: دار النهضة العر بية، (د.ط)، 1988.
زكريا، ابراهيم:

22-مشكلة البنية، مصر: دار مصر للطباعة، ط1، (د.ت). زكريا، ميشال:
23-الألسنية التوليدية التححويلية وقواعد اللغة العر بية، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر

$$
\text { و التوزيع، ط1، } 1982 .
$$

24-الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العر بية (الجملة البسيطة)، بيروت: المؤ سسة الجمامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط2، 1986. 25-مباحث يف النظرية الألسنية وتعليم اللغة، بيروت: المؤسسة البحامعية للدراسات و النشر و التوزيع، ط2، 1985. 26-بيوث ألسنية عر بية، بيروت: المؤ سسة البامعية للدراسات و النشر والتوزيع، ط1، 1992. الزيات، أمد حسن: 27-تاريخ الأدب العربي، بيروت: دار المعرفة، ط8، 2004. سلطان، منير:
28-دراسات بلاغية: بلاغة الكلمة والجملة، القاهرة: منشأة المعارف، (د.ت). سليم بابا عمر وبالي عمر: 29-اللسانيات العامة الميسرة، الجز ائر: أنوار، ط1، (د.ت). السمرائي، ابراهيم:
30-الفعل زمانه وأبنيته، بيروت: مؤ سسة الر سالة، ط1، 1980.
الشثاذي، حسنين:
31-المر كب الاسنادي وأنماطه، بيروت: دار المعرفة الجامعية، ط1، 1990.

## الشامي، يكي:

$$
\text { 32-موسوعة شعراء العرب. ج3، يبروت، دار الفكر العربي، ط1، } 1999 .
$$

شرارة، عبد اللطيف:
33-شم،راؤنا: شوقي، لبنان: دار بيروت للطباعة و النشر، 1982. 34-شوقي دراسة تحليلية، سلسلة شعر أؤنا، لبنان: دار بيروت للطباعة و النشر، (د.ط)، 1978. شوقي، أهد:
35-الشوقيات، الجلد1، لبنان، بيروت: دار الكتب العلمية. (د.ت).

$$
\text { 36-الشوقيات، ج1، بيروت، دار الكتاب العربي، ط10، } 1984 .
$$

عبادة، ابراهيم:

37-الجملة العر بية، القاهرة: منشأة المعارف الاسكندرية، جلال حزي وشر كاه، ط1، 1988.
 جلال حزى وشر كاها (د.ت).

عباس، حسن:
39-النحو الوافي، القاهرة: دار المعارف، ج2، ج3، ج4، 1983. عبد التواب، رمضان:
40-التطور النحوي للغة العر بية، مصر: مكتبة الخانيب، ط4، 1997. 41-التطور النحوي للغة العر بية، القاهرة: منشأة المعارف الاسكندرية، ط3، 1988. عمايرة، أهد خليل:
42-في نو اللغة وتراكيبها، جدة: عالم المعرفة للنشر و التوزيع، ط1، 1984. عطري، فوزي:
43-أممد شوقي شاعر الوطنية و المسرح و التاريخ، يروت: دار الفكر العربي، ط1، 1989. 44-أمد شوقي: أمير الشعراء، ييروت: الشر كة اللبنانية للكتاب، (د.ط)، (د.ت).

الغاليين، مصطفى:

$$
\begin{array}{r}
\text { 45 الفاخوري، حامع الدروس العر بية، ج3، بيروت: دار الكتب العلمية، ط3، } 2002 .
\end{array}
$$

## الفاسي، الفهري عبد القادر:

47-اللسانيات و اللغة العر بية، المغرب، اللدار البيضاء: توبقال للنشر (1985) وبيروت، باريس:
منشورات عويدات (1986).

فاضل، أحد:
48-تاريخ وعصور الأدب العربي، لبنان: دار الفكر العربي، ط1، 2003. كحال : بوعلي:
49-أممد شوقي دراسة في حياته وشعره، البززائر: مكتبة الشعبية، عالم الكتب، ط1 ، 2002.
الكشو، صاح:

50-مدخل في اللسانيات، بيروت: الدار العر بية للكتاب، ط1، 1985. لوشن، نور الملى:
51-مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، القاهرة: المكتبة الجامعية، ط1، 2000. المتو كل، أحد: 52-الوظيفة و البنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا التر كيب في اللغة العربية الرباط: منشورات عكاظ. 1993.

المخزومي، مهلدي:
53-في النحو العربي نقد وتوجيه، بيروت: دار الرائد العربي، ط2، 1986. حسب، محي الدين:

54-انفتاح النسق اللساني (دراسة في التدانحل الاختصاصي)، بيروت: دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط1، 2008.

ححمد، محمد يونس علي:
55-مدخل إلى اللسانيات، ليبيا: دار الكتب الوطنية، ط1، 2004.
عحمد الطيب النادي عبد النافع:
56-تاريخ الأدب، لبنان: مكتبة الوحدة العر بية، الدار البيضاء، (د.ط)، (د.ت).
مرتاض، عبد الجليل:
-57
-5

60- اللسانيات وأسسها المعرفية. تونس: الدار التونسية للنشر، واللمز ائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1986. مصطفى، إبر اهيم:
61- إحياء النحو. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف و التر جهة و النشر، ط1، 1959. تمدوح، عبد الرحان: 62- من أصول التتحويل يف العربية. مصر: دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، 1999. المهيري، عبد القادر وآخرون:

63- أهم المدارس اللسانية. تونس: منشورات المعهلد القومي؛ (د.ط) ، 1990. ناصف، مصطفى:
64- اللغة و البالغة و الميادد الجديد. القاهرة: دار سعاد الصباح، الكويت، ط1، 1992. نخلة، محمود أحدد:

65- مدنحل إلى دراسة ابلجملة العر بية، بيروت: دار النهضة العربية، ط1، 1988. الهاثمي، السيد أحمد: 66 جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. بيروت: المكتبة العصر ية، صيدا، ط1، 1999. رابعا: المراجع المتر جمة باللغة العربية:
1- مناهع علم اللغة من هر مان باول حتى ناعوم تشومسكي تر : سعيد حسن بيري، القاهرة: مؤسسة المختار للنشر و التوزيع، ط1، 2004.

تشوهسكي، نوام:
2-اللغة ومشكالات المعرفة، تر: همزة بن قبيالان المرين. المغرب: دار توبقال، اللار البيضاء، ط1، (-ت)

3-البنى النحو ية. تر: يؤيل يوسف عزيز، مراجعة: بجيد الماشطة، بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، 1987.

4-البنيوية. تر: عارف منيمنة وبشير أوبري، بيروت، باريس: منشورات عويدات، 1982 جورج مونان: 5-مفاتيح الألسنية. تر: الطيب بكوش، تونس: منشورات الجرير، 1981. جيفري، سامبسون:
6-المدارس اللغوية التطور و الصراع، تر: أمحد نعيم، الكراعين، بيروت: المؤ سسة الجمامعية للبدراسات و النشر و التوزيع، ط1، 1993مـ 193

فرديناند، دي سوسر:
7-ماضر ات في الألسنية العامة. تر: يوسف الغازي وبيد النصر، الجزا ائر : المؤسسة الجز ائرية للططباعة، 1986. فوك كاترين ولي قوفيك، بيار:

8-مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة. تر: المنصف عاشور، مراجعة: رابح اسطمبولي، البز ائر: : ב•••ج، 1984. ليونز، جون:
9-نظرية تشومسكي اللغوية. تر: حلمي خليل، مصر: دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، ط1، . 1985


## Bourbourt et j.p de sales :

1- transformation formelles et théories linguistiques d'une contre linguistiques dde l'université, paris, 1972.

## Chomsky.noam :

2- 3 trois du modéles de dexription du langages tr : magross bidier . larousse, 1968.
3- aspect de la théorie syntaxique, tr : team cloude milner, ed : du seuil, 1971.

4- structures syntaxiq. ue .tr : michel broudeau , ed du seuil, paris, 1969.

## Dubois :

5- eléments de linguistique anglaise, 1970.
Ducrot, oswald et todorov, tzvetan :

6- Dictionnaire encyclopédique de science du langue , ed : de seuil, paris ,1972.

## Française du pois :

7- eléments anglaise syntaxe, libeoirie, la rousse, paris 1970.
Nique, christion :
8- introduction méthodique a la grammaire générative ed ; armand colin, paris, 1974.

## robins :

9- preve histoire de la linguistique de platon a chomsky, tr : maurice borel .ed : du seuil, paris , 1976.


1-الت اكيب النحو ية و ساقتها المختلفة عند الإمام عبد القاهر الجر جالي، (رسالة ماجيستير) (نشرت 1984 م)، جامعة الجزائر، الجز ائر: ديوان المطبوعات الجامعية، الجز ائر، 1984م. حسالين، أمد:

$$
\begin{aligned}
& \text { 2-السمات التفر يعية للفعل في البنية التر كيبية مقاربة لسانية، (رسالة ماجستير)، (نشر ت في } \\
& \text { دسيمبر 1993م)؛ جامعة وهر ان، 1993م، عدد الصفحات (209). }
\end{aligned}
$$

خلخال، منصور:
3-بناء ابلمملة الطلبية في شعر المتبي (دراسة توليدية تويلية)، (رسالة ماجسستير)؛ (لم تنشر)؛ جامعة
عين شمس، كلية الآداب قسم اللغة العر بية وآداهها، 1988، عدد الصفحات (349).
المنصف، عاشور:
4-التر كيب عن ابن مقفع يف مقدمات كلية ودمنة، دراسة إحصائية وصفية، (رسالة ماجستير)؛
(نشر ت)، (1992)، الجز ائر: ديوان المطبوعات الجامعية، جامعة الجز ائر 1982م عدد الصفحات (295). ميهوبي، الشريف:
5-بناء البمملة الخبر ية في شعر أبي فراس المحداني (دراسة توليدية تحويلية)؛ (رسالة ماجستير)؛ (م) تنشر)، مصر : جامعة عين ثنمس (1988)، عدد الصفحات (305).

الطرابلسي، ححمد الهادي:
6- خصائص الأسلوب في الشوقيات، تونس: منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، منشورات الجلامعة التونسية، 1981. الوعر، مازن:

7-النظر يات النحوية و الدلالية في اللسانيات التحويلية و التوليدية. بحث .مجلة اللسانيات (العدد السادس)، الجز ائر، 1982م.

سابعا: المعاجم: ابن منظرر، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم: 1- لسان العرب، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، ج1 ج1، 1993. الفيروز، أبادي: 2-القاموس الخيط، مصحح على نسـخة محمد محمود التر كزي الشنتيطي وبحاشيته تعليق نصر الهوريي، دمشق: مكتبة النوري، (د.ت). بجمع اللغة العربية:
3-المعجم الو سيط، استانبول: دار الدعوة، ط1، 1989. 4- المنجد في اللغة و الأعلام، بيروت: دار الشروق، ط1، 1991. (CD) -5): المنجد العربي لأول مرة، عربي عربي فرنسي، شر كة صـخر لبرامتج الحاسب الآلي، النسخة 1، 2، 1996.

صلامنا: الدوريات: فضل:
1- ظواهر أسلو بية في شعر شوقي، بعلة النقد الأبي (فصول)، (1981)، البلد الأول، العدد الرابع (يولير)، تصدر عن الفيئة المصر ية العامة للكتاب، شار ع كورنيش النيل، بولاق، القاهرة، - (\%)

ححمد، عبد المطلب:
2- النحو بين عبد القاهر الجرجالي وتشوهسكي، بجلة النقد الأدبي (فصول) (1984)، العـد الأول (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، تصلر عن الميئة المصرية العامة للكتاب، شار ع كورنيش النيل، بولاق، التاهرة، ج.م•ع.

تاسعا: المواقع الإلكترونية:
1-WWW.Marefah.com.
2-www.ashram kushum/google.


## ملخص الأطروحة:

يتناول البحث قضنية هامة يف حقل الدراسات اللغوية اللسانية وهي دراسة بنية التر كيب أو
الجملة، فقد مثلت محور التقاء الباحثين المهتمين باللدراسات اللغوية النحوية اللسانية قديما وحديثا، وقد خحصصنا من هذه الدراسات بنية البِملة على أساس أكنا العمدة في كل تشكيل نصي وتقدم فائدة إخبارية دلالية.

ويعتمد كل الشعراء في بناء لغتهم الشعرية على التراكيب الخبرية البسيطة في أغلب
تصوراقمّ، فر كزنا على الجملة الخبرية البسيطة قصد تحديد وضبط قوالب وأشكال التراكيب الموجودة في الجلزء الأول من الشوقيات "لأحمد شوقي" كنموذج للشعر العربي المديث. وحاولنا من خلال هذا البحت وصف النظام التر كيبــي للـجملة عند "أممد شوقي" وذلك وفق دراسة تحليلية لنظام الجمل الحبرية البسيطة ( مثبتة ومنفية ومؤ كدة) في ضوء التحليل التوليدي التحويني المعاصر، أي مُاولة المزاو جة بين نص حديث ومنهج تُليلي حديث أُفرد لدراسة البِملة تكثيفا نظريا حت أو شك أن يكون هي - الجملة- .
ووقفنا عند بعض الأحكام النحوية اللغوية المتصلة باللغة العربية عموما وبالجملة الحبرية البسيطة في شعر "شوقي" خاصدة فهي لغة تتسم بالمرونة البارزة من خلال نظام وترتيب عناصر الجمملة عنده.

وتأكدنا من استخالاص إمكانية تعبيق تلك المناهج اللغوية الغربية على المسلة العربية وعلى الشعر العربي الحديث، ونغلص إلى إمكانية القول بأن المنهج التوليدي التحويلي بإمكانه استيعاب النص الشعري المديث، وهذا لمدى صلاحية النص للتطبيق عليه، خاصة وأن النظر ية التوليدية التحويلية عند " نوام تشومسكي " ما هي إلا جزء من نظرية " النظم" عند "عبد القاهر الجر جاني".

## الكلمات المفتاحية:

الجملة / الحبرية/ دراسة/ توليدية/ تّويلية .

## Résumé de la recherche intitulée :

La phrase déclartive simple (affirmative et négative, confirmée) dans la poésie d' Ahmed chawki (Echowkiette,Tom1).Etude générative, transformationnelle.
Cette recherche traite un important sujet dans le champs des études linguistiques c'est l'étude de la structure de la phrase et sa syntaxe : un axe qui rassemble beaucoup de chercheurs intéresses par l'études linguistique grammaticales anciennes et modernes.
On a comme sujet la structure de la phrase car cette dernière est principale dans chaque forme textuelle, en plus elle nous offre l'affirmation et la séméiotique.
Une grande partie de poètes comptent dans la structure de leur longue poétique et dans la plupart de leur concepts sur les phrases affirmatives simple afin de préciser les différents formes des syntaxes utilisées dans le premier tome de «chawkiette» comme type de la poésie arabe de l'époque arabe moderne.
On a essayé a travers cette recherche de d'écrire le système syntaxique de la phrase d'ahmed chawki dans une étude analytique du système de la phrase affirmative simple «négative, affirmative et confirmée» dans la lumière de l'analyse génétique transformative contemporaine en essayont d'appliquer une méthode moderne sur un texte de notre époque selon une étude intense de la phrase.
En appliquant cette étude, on a constaté que la langue de «chawki» est flexible dans son système linguistique en s'assurant sur la possibilité de l'application des méthodes linguistique occidentales sur la longue arabe et sur la poésie arabe moderne. Cela nous permet d'affirmer que la méthode génétique transformative est apte a analyser le texte poétique arabe moderne car la théorie générative transformationnelle de «Chomsky » n'est qu'un fragment
de la théorie de «structure» « nadh'me» d'«abd el kahir al djardjani».

## Mots-clés :

La phrase/ déclarative/ etude/ générative/ transformationnelle.


#### Abstract

:

This Work deals with an important issue in the field of linguistic studies, it is related to the structure or sentence structure. This issue attracted the interest of many researchers and linguists in the past and present. We devote our interest to this study in order to examine the structure of the sentence meanwhile it represents the essential element of the text form, and submits a semantic and informative task.

All poets build their poetic language on simple informative structures in most of their perceptions. We focus our study on these structures in order to determine and assert samples and forms of language structures, in the first part of Alchawkiat of « Ahmed Shawki» as a model for modern Arabic poetry.

So, we tried whereby to describe the structural system of the sentence in "Ahmed Shawki" works, by an analytical study of the the simple informative sentences (affirmative- negative and confirmed) in the light of the contemporary generative transformational approach, in an attempt to combine between a contemporary text and a new analytical approach .

We focused on some grammatical and linguistic rules related to Arabic language in general , and on simple informative sentences in poetry of "Shawki" particularly. They are characterized by by their flexibility in the system and the order of the sentence elements.

By the end, we would like to highlight the applicability of these western linguistic approaches on the Arabic sentence and the modern Arabic poetry. As a conclusion, we affirm the possibility to apply the generative transformational approach on the contemporary poetic texts, for the validity of the text to be a support of application. In fact, Chomsk's approach is an extension of the theory of systems (Nadhariyat Al Noudhom) of "Abdul Kahir Al Jurjani".


## Key words :

Sentence - Informative - Study - Generative/Transformational.


## is ix

الصفحة الموضوع
شكر وعرفان

إهداء مقدمة

1 في الدراسة كالمستعملة قائمة الرموز المستح

05 حياة أمد شوقي


$$
16
$$

ــ الجملة في اللغن.

16 الجملة في الإصلاح

$$
16
$$

أـ ألجملة عند النحاة واللغويين والبالغيين القدماء............................
19 ب - الجملة عند اللنو يين الخديّين (العرب/ الغرب).

23 $\qquad$

## 

$\qquad$
$\qquad$ نتائج الفصل الأول الفصل الثاين: الجمدلة الإسيمة البسيطة المثبتة في ضوء المنهج النوليدي التحويلي

212
229 233 247 254 281

النمط التر كيي الأول: م (+الــ) + خ خ (-الــ). النمط التر كيي الثاني: م (-ا-ـا + + خ (-الــ). النمط التر كيي الثالث: خ (مرن) + م (-ا-ــ). النمط التر كيي الرابع: م (+الــ) + النمط التركيي الخامس: م (+الـ) + خ (+الـ)

## 

الفصل الأول: الجملة النعلية البسيطة في خوء المنهج التوليدي التحويلي

297
304
319 330 353 نتائج الفصل الأول............................................................... الفصل الثاني: الجملة الإسيمة البسيطة المنفية في ضوء التوليدي التحويلي
$\qquad$

النمط التر كيي الأول: أن + م (+الــ) + خ خ-ا-ــ) النمط التر كيي الثاني: أن + خ (مرن) + + م (-ا-ــ) النمط التر كيي الثالث: أن + + (+الــ) + + (مرن).


## 

الفصل الأول: الجملة الفعلية البسيطة المؤ كدة في ضوء المنهج التوليدي التحويلي
$\qquad$

399 412

420 442 نتائج الفصل الأول:............................................................ الفصل الثالي: الجملة الاسيمة البسيطة المُٔكدة في ضوء المنهج التوليدي التحويلي
$\qquad$
$\qquad$


الجمهورية الجزائرية الايمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. جامعة أبي بكر بلقايد "تلمسان" كلية الآداب واللفات
قسم اللغة العربية وآدابها


ملخص أطروحة:


دراسة توليدية تهويلية.

إشراف الأستاذ الدكتور:
عبد الجليل مرتاض

إعداد الطالبة:

شتوح خضرة

السنة الجامعية: 2012/2011

ملخص البحث:

جاء هذا البحث تحت عنوان الجملة الخبرية البسيطة(مثبتة و منفية و مؤكدة)يف "الشوقيات" ( الجزء الأول)، دراسة توليدية تحويلية، و هو محاولة لقراءة لغوية معاصرة على نص شعري

و من الأسباب التي دفعتنا الى اختيار هذا الموضوع بنملها فيم| يلي:

1. إن اللغة و الشعر ؛ الثنائية التي أفاضت حبر كثير من الدارسين حولا و قد كثرت

الأسئلة التي أثيرت حول هذه القضية الجدلية. و إثارة السؤال عن الشعر بصفة خاصة

دون غيره من الأنواع الأدبية، يرجع الى أن الشعر يعد أكثر الأنواع الأدبية تعبيرا عن

خصائص الأدب.

إن السؤال عن الشعر و اللغة قائم، و المدف منه تحديد خصائص النصوص الأدبية. وهذا أكبر دافع جعلنا نحاول تطبيق منهج لغوي على مدونة شعرية، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وجهنا عنايتنا لدراسة الجملة العربية وفاءا لخدمة هذه اللغة!
2. أما عن ربط البحث بدراسة بنية الجملة الخبرية و تحليلها من منظار ألسني توليدي و

تحويلي، " الشوقيات" نموذجا، يعود أساسا إلى رغبتنا ين ربط النص الشعري الحديث بالفكر اللغوي المعاصر، أي إعادة النظر في طرائق التحليل اللغوي العربي، على ضوء التطور العلمي الحاصل في بحال الألسنية الحديثة.
3. تعد الجملة من أهم المسائل النحوية اللغوية المطروحة حديثا، لبعتبار أن اللغة تتكون من

سلسلة من الجمل الغدد بأفكار و قضايا ، كما نالت قسطا وافرا من اهتمامات علماء اللغة عبر العصور نذكر مثالا: "الإمام عبد القاهر الجرجاني" ، الذي أسس نظرية النظم اللغوية و التي كانت بثثابة المنطلق للدراسات اللغوية الغربية فيما بعد ، كما اعتبر الجملة وحدة لغوية أساسية. وهذا ما قال به أيضا "نيوم تشومسكي" Chomsky NOAM" generative transformationelle صاحب نظرية النحو التوليدي التحويلي ( Grammaire (ق5ه)و (ق20م).
4. ومنطلق اختيارنا للتحليل التوليدي التحويلي يعود الى ذلك الأثر البالغ ،والمكانة التي أحرزها النظرية التوليدية ،إذا كان للنظرية اللسانية التي جاء بها ، الأثر البالغ في إناء الدراسة التركيبية وتوطيد منهجية خاصة لدراسة الجمملة وتحليلها ،واستكشاف بنيتها في ضوء المعطيات النظرية للسانيات التوليدية التحويلية التي أفردت لدراسة الجمملة تكثيفا نظريا حتى أوشكت أن تكون هي. ${ }^{\text {(1) }}$ 5. إن الجملة تتحدد بحد أدن من الكلمات مثل المبتدأ و الخبر، أي قدر قليل من العناصر النحوية، و هنا يكمن الدور الواضح للكلمة داخل التركيب، فالكلمة تعود إلى المتكلم

$$
1 \text { - أمد، حساني.مباحث في اللسانيات.الجزائر د.م ابلجامعية، 1994،ص118. }
$$

و بذلك يتوقف التحديد عند غرضه ومن بين هذه الأغراض بند الإخبار. إذ الأسلوب
الخبري حافل بأنواع الإبداع و شتى ضروب الصناعة. (1)
6. وكان تحديدنا للجملة الخبرية البسيطة على أساس أها تؤدي وظيفة تواصلية إخبارية

تكمل المعنى، فالجملة الخبرية هي كلام يعبر عن خبر ، إذ نخبر السامع ما يعتبر بالنسبة له
جديدا (2) و المدونة حافلة بالجمل الخبرية البسيطة.
7. و جاء اختيارنا لمدونة "الشوقيات" نموذجا إيمانا منا بأنه النموذج الذي يخدم دراستن

و حددنا الجزء الأول من الديوان الذي يتضمن (السياسة والتاريخ و الإجتماع) و هذه

العناصر الثلاث تعبير عن السرد التاريخي الثوري الذي يشع بالحركية و الاخبار في شعر
"أحمد شوقي" الذي قال فيه "عحم حسين الهيكل": >>>يرى العربية تتسع لكل صورة و
لكل معنى و لكل فكرة و لكل خيال... بحدد في اللغة لفظا و معنى>>

وهدف من خلال تطبيق منهج ألسني/لغوي حديث - المنهج التوليدي التحويلي - على مدونة
"الشوقيات إلى:

أ --ماولة الوقوف عند بعض الأحكام النحوية اللغوية التي ترتبط باللغة العربية عموما، و

بالجملة الخبرية خصوصا.

1 - عبد القاهر، الجرجاني. دلائل الاعجاز في علم المعاني، موفم للنشر، 1991،ص215 الماء

تثمس. 1981 ، ص د. .
3 - أمد شوقي،الشوقيات.الجلد 1.لبنان: يروت،دار الكتب العلمية.ص 5.

ب - محاولة معرفة المدى الذي يمكن الإستفادة منه، في إمكانية تطبيق تلك المناهج اللغوية

على الجمملة العربية و على الشعر العربي الحديث.

ج- وصف النظام التركبيي للجملة عند" أحمد شوقي " و ذلك وفق دراسة تحليلية لنظام ابلجمل

الخبرية البسيطة في ضوء التحليل التوليدي التحويلي.

و غنن نعلم أن أول من أشار الى النظرية التوليدية التحليلية، قديما - قبل الغربيين - هو "الإمام

عبد القاهر الجرجاني" في كتابه "دلائل الإعجاز في علم المعاين". كما عنيت الجملة العربية بصفة عامة والجملة الحبرية بصفة خاصة ب|هتمام و دراسة كبيرتين و قدمت أبحاث جادة و هامة تناولت بنية الجملة و تناولت دراسة قريبة لموضوعنا نذكر مثلا: 1 + 1

القاهرة، 1988.

2 كمنصور خلخال. بناء الجملة الطلبية في شعر المتبي، دراسة توليدية تويلية القاهرة
.1988

3 تمامح محمد سعيد محمد. بناء الجملة عند ابن هشام، مصر. 1989.

4 محمد المادي الطرابلسي . خصائص الأسلوب في الشوقيات. القاهرة: الميئة العامة للكتابة
.

وارتأينا أن يكون تقسيم موضوع البحث إلى مدخل و ثلاثة أبواب و تتضمن ستة فصول

و خاتمة.

أ - فالمدخل تضمن التعريف بالمصطلحات التي لما علاقة بموضوع البحث، كمفهوم ابلجملة في
اللغة و ين الاصطلاح متتبعينا التسلسل الزمني في عرض تعريفهم للجملة، بداية "بسيبويه" الى
"ابن هشام الأنصاري" ثم آراء المدثين العرب أمثال: "حسن عباس" و "عمد ابراهيم
عبادة"...الم.
ثم آراء المدثين الغربيين بداية بـ "إدوارد سابير" إلى "تشومسكي" - ثم بنية الجملة في ضوء المنهج
التوليدي التحويلي إضافة إلى تحديد مفهومي الجملة الخبرية و الجملة البسيطة.
ب - و تضمن الباب الأول: البحملة الخبرية البسيطة المثبتة (فعلية و اسمية) ، في "الشوقيات"

في ضوء المنهج التوليدي التحليلي.
يبدأ هذا الباب بتمهيد تضمن مفهوم الجملة الخبرية المثبتة بنوع كهِا، الفعلية و الإسمية، قصد

تحديد خصائص كل نوع. ثم تحديد الأنماط التركيبية الأساسية للجملة الفعلية، بعد عميلة الإحصاء على مدونة "الشوقيات" ، فجمعنا الجمل المتشابهة وفق هذه الأناط التركيبية، و صنغله ا في نماذج تحليلية، كما أحصينا عدد تواترها في كل نموذج تحليلي، ثم قمنا بتحليل مثال واحد من كل نووذج تحليلي في ضوء المنهج التوليدي التحويلي، و ذلك بتحديد المكونات الأساسية لكل جملة، ثم عرضنا بنيتها العميقة و بعدها أهم التحويلات التي تطرأ على مستوى

البنية العميقة، إلى غاية تحديد البنية السطحية هلا، اضافة إلى نظام المشيرات الركنية (المشجرات) قصد تحديد البنى الأساسية للجملة مثل: البنية التركيبة و البنية النحوية ...'اخ. و أهم نقطة ركز نا عليها "التحويلات" التي تطرأ على مستوى كل بنية عميقة، حتى تتحول إلى بنية سطحية. و هذا قصد رصد الظواهر و القواعد النحوية/اللغوية العربية و إمكانية توافقها مع المنهج التوليدي التحويلي. كما حددنا التفسير الدلالي - لكل ابلممل المدروسة - و ذلك قصد
معرفة البحانب البلاغي و ابلمالي لما.

و حاولنا الوقوف عند الظواهر النحوية و الخصائص الصوتية/الصرفية لكل من المسند (فعل لازم،فعل متعدي، فعل مبني للمعلوم، فعل مبني للمجهول، الزمن النحوي...) و المسند إليه (فاعل ظاهر، فاعل غير ظاهر...) إضافة الى المفعول به وبعض المتممات مثل: الصفة، الحال،
الظرف المركب الإضافي، المركب الوصفي....الخ

أما بالنسبة للجملة الاسمية ، فاتبعنا الطريقة نفسها في الإحصاء،وفي تحديد الأنماط التركيبية والنماذج التحليلية .و ركزنا على محاولة الوقوف عند التحويلات التي تطرأ على مستوى البنى العميقة وهذا لما تعكسه من ظواهر نحوية ،وكذلك حاولنا تتبع "رتبة " كل من المتدأ و الخبر،
وملاحظة الجانب البلاغي الإخباري .

ج- أما الباب الثاني: فتضمن دراسة الحملة الخبرية البسيطة المنفية (فعلية و اسمية) في "الشوقيات" في ضوء المهج التوليدي التحويلي، وحددنا مفهوم الجملة الخبرية المنفية و الأدوات

النافية في التهيد. وبعد إحصائنا للجمل الخبرية المنفية و تحديدنا للأنماط التركيبية فالنماذج

التحليلية لما قمنا بتحليل مثال واحد وفق منهج التحليل المعتقد سابقا . د-أما الباب الثالث فهو خاص بدراسة ابلملة الخبرية البسيطة المؤكدة(فعلية و اسمية ) في
"الشوقيات" في ضوء المنهج التوليدي التحويلي. وحددنا مفهوم ابلمملة الخبرية المؤكدة و أدوات

التأكيد فيها ،ثم اتبعنا طريقة التحليل السابقة .

د- أما الخاتمة فهي حوصلة لأهم نتائج الدراسة ، في ضوء المنهج التوليدي و التحويلي،

قصد تحديد الخصائص التركيبية والدلالية للنماذج المدروسة في " الشوقيات" . واعتمدنا ثلاثة مناهج في الدراسة، تفرضها علينا طبيعة الموضوع، وهي :المنهج الوصفي

الإحصائي التصنيفي و المنهج التاريخي والمنهج التوليدي التحويلي. أ- المنهج الوصفي الإحصائي التصنيفي: لوصف وإحصاء الجمل الخبرية البسيطة من المدونة ثم تصنيفها وفق نماذج تحليلية لتلك الأنماط الأساسية ، وتحديد نسبة تواتر تلك النماذج من الجمل الفعلية،والجمل الإسمية، مثبتة ومنغية ومؤكدة في (المدونة) . واتبعنا هذه المنهجية قصد تسهيل الدراسة والتحليل و تنظيمها. ب- أما المنهج التاريخي فكان لعرض الجانب النظري من البحث (المدخل) ؛ مفهوم الجملة عند اللغويين القدماء والمدثين....الخ.

# ج- و المنهج النوليدي التحويلي لدراسة الجانب التطبيقي للمدونة، مع مراعا ة مستويات 

 التحليل اللغوي الأربعة . و ركزنا على المستوى التركبي في الدراسة ، إضافة الى المستوى الفونولوجي فللستوى الدلالي لمرتبط بالجانب البلاغي للجملة. و اتبعنا في تحليل الجملة ما ياي: 1. إبراز التركيب المستتر لكل جملة، (البنية العميقة). 2. إجراء التحويلات اللازمة على التركيب المستتر. 3. إبراز التركيب الظاهر (البنية السطحية) بعد إجراء كل التحويلات.4. تعيين مرحلة التفسير الفونولوجي للتركيب الظاهر .
5. إبراز الجملة في شكلها النهائي المنطوق أو المكتوب.
6. أما طريقة توليد ابجملة و إظهار تركيبها المستتر،فقد تنوعت من قواعد كتابة ابلمملة

$$
\begin{gathered}
1 \text { و و تفريعها إلى إتباع المشجرات استعنا بقائمة من الرموز قصد تسهيل عملية تحليل النماذج التحليلية. } \\
\text { و اعتمنا في دراستنا على جملة من المصادر و المراجع من أهمها: }
\end{gathered}
$$

كتاب الشوقيات " لأمد شوقي"، الخصائص "لابن جني" ،الكتاب " لسيبوي"، دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة "للجرجاني" و القاموس الغيط "للفيروز أبادي" و لسان العرب "لابن منظور".

$$
1 \text { - الشريف المهوبي. بناء الجملة الخبيرية في شعر أبي فراس الحمداني، ص د. }
$$

أما المراجع التي ترتبط بدراسة الجملة بجد: التطبيق النحوي "لعبده الراجحي"، بناء الجملة الطلبية "لمّد حماسة عبد اللطيف"، الجملة العربية "لعبادة ابراهيم" ،النحو الوافي " لإحسان عباس". أما فيما يخص النظرية التوليدية التحويلية بخد: البنى النحوية "لنوام تشومسكي" ، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى نوام تشومسكي "برييتهه بارتشت" ترجمة سعيد حسن بيري. انفتاح النسق اللساني "غي الدين حسب" ،الجملة العربية "ميشال زكريا"... من خلال دراستنا المتواضعة لبنية الجملة المبرية البسيطة "مثتتة ومنفية ومؤكدة" في الشوقيات الجزء الأول في ضوء المنهج التوليدي التحويلي، خلصنا إلى النتائج التالية:

## 1. وصف النظام التركيبي للجملة والوقوف عند بعض الأحكام النحوية اللغوية المتصلة

بالجملة الخبرية عند "أحمد شوقي" (الهدفان الأول والثاني) :
أولا: أحصينا من المدونة (648) جملة فعلية مثبتة و (248) جملة المية مثبتة، صنفنا الأولى منها
في (69) نوذجا تحليليا والثانية وفق (35) نوذجا تحليلي؛ وهذا التباين يدل على تيز الجمل الفعلية المثبتة على غرار ابلجمل الاسمية المثبتة بفارق ( 396) جملة، وهذا رمز للطاقة الحركية التي نلمسها في البناء النظمي التركبي في شعر "شوقي"، فهو يصف مصر وأحداث المعارك ويصور الأحداث الاجتماعية والسياسية والوطنية أنذاك. -يقوم البناء التركيبي للجمل الفعلية المثبتة والجمل الاسمية المثبتة على علاقة الإسناد بالإضافة إلى المتممات:

متممات الجمل الفعلية المثبتة ــ (37) متممات الجمل الاسمية المثبتة ـــ (136)

طغت الأفعال المتعدية(47) على حساب الأفعال اللازمة المثبتة ( 26)والأفعال المبنية للمجهول (5)، وهذا يدل على تباين أركان البناء التككيي: (الفعل)، (الفاعل)، (المغعول به). بلغ عدد تواتر الفاعل (المسند) الظاهر ( 45) مرة، والفاعل غير الظاهر ( 24) مرة، وهذا يدل

$$
\begin{array}{r}
\text { على دور الفاعل الظاهر في القيام بركية الأفعال المثبتة. }
\end{array}
$$

- حسب قاعدة إعادة الكتابة نلاحظ أن الجمل الفعلية المثبتة والجمل الاسمية المثبتة تقوم على الأركان التالية: الركن الفعلي، الركن الاسمي، الركن الحرين، وبعض المتممات
[الصفة، الحال، الظرف..].
- أهم حروف الجر الواردة في الجمل الفعلية المثبتة: [الباء، على، في، إلى، اللام، غير،

من] ومماقًا تدل على [لمكان] و[الغاية] و[الاختصاص]، [الجزء]، [السبب] وكلها ترمز للقاموس اللغوي الدلالي عند "أممد شوقي".

- أهم القواعد التحويلية التي طغت على مستوى البنية العميقة في الجمل الفعلية المثتبة: * قاعدة التقديع والتأخير بين عناصر التزكيب. * قاعدة المبني للمجهول.

أما على مستوى الجمل الانمية المثبتة نلاحظ: * قاعدة تحويل الركن الوصفي المشتق من صيغ صرفية: الركن الفعلي: (زمن+فعل)
الركن الوصفي المشتق

* قاعدة وجوب تقديم الخبر شبه جملة(المسند)على المبتدأ (المسند اليه) (31) مرة. * قاعدة الحذف أو ما يعرف بالاقتصاد اللغوي (17مرة) . أما قواعد التوليد فهي: - قاعدة الرتبة: التقديع والتأخير. - قاعدة إدخال النواسخ.

ثانيا: أحصينا من المدونة (144) جملة فعلية منفية، اندرجت ضمن ( 4) أنماط تركيبية مثلها (27) نووذجا تحليليا و(19) جملة اسمية منفية توزعت على (15) نوذجا تحليليا. -أهم أدوات النفي المستعملة على هستوى الجملة الفعلية المنفية بخد: "ما، م، لا، لن"، أما على مستوى الجملة الاسمية المنفية: "لا" و"ما" وأهم سماهًا: [لمكان]، [الاختصاص] ،... وتدل على أشياء ترتبط بالوطن، السياسة والتاريخ....
-يتم توليد الجمل الفعلية المنفية في شعر "الشوقيات" بادخال حروف النفي على البنية العميقة، فغيرت معنى الجمل من الاثبات إلى النفي، فتم تغيير الزمن الضمني للأفعال وذلك وفق القواعد النحوية الصوتية: الزمن الضمني+ أداة النفي . J い
-الماضي. - نفى حدوث الفعل في الحال أو الاستقبال. -نفي حدوث الفعل في زمن الماضي. -نفي حدوث الفعل فُ زمن المضارع.
-يقوم بناء الجملة المنفية (فعلية واسمية) على: الركن الفعلي، الركن الاسمي، الركن الحريف. -|-لقاعدة التحويلية الموجودة على مستوى بنى الجملة الانمية المنفية:"لا" النافية للجنس حيث لعبت دور الناسخ.

ثالثنا: أحصينا من المدونة (43) جملة فعلية مؤكدة توزعت على ( 4) أنماط تركيبية مثلها (24) نوذذا تحليليا، و( 28) جملة اسمية مؤكدة صنفت ضمن ( 5) أنماط تركيبية مثلها ( 33) نوذجا تحليليا.

- أدوات التوكيد المستعملة على مستوى الجمل الفعلية المؤكدة هي: "لقد، قد، لام التوكيد"، أما على مستوى الجمل الانمية المؤكدة بخد: "إن، أن، التوكيد اللفظي، التوكيد المعنوي.
إن + لام التوكيد المزحلقة، لام الابتداء".
- تقوم كل الجمل الفعلية المؤكدة أو الجمل الإسمية المؤكدة على علاقة الإسناد وعلاقة

الإضافة .

- وفق قاعدة إعادة الكتابة للجمل المؤكدة (فعلية واسمية) تبنى التراكيب على: الركن الفعلي، الركن الاسمي، الركن الحريف....
- أهم قواعد توليد البنى الفعلية المؤكدة: الزمن الضمني + أداة التوكيد $\leftarrow ~ ا ل ز م ن ~ ا ل ت ح و ي ل ي ، ~$

مثل:

- توكيد الماضي، توكيد المضارع ؟ باستخدام الأداة "لقد" .
- تُقيق الماضي ؟ ـتعيق المضارع

أما على مستوى بنى البمل الاسمية المؤكدة نلاحظ: الزمن التحويلي يتحقق بادخال أدوات
التوكيد وتثثلت وظائفها النحوية في:

- تغيير معنى الجملة من الإثبات إلى التوكيد . - ناسخة إذ تنصب المبتدأ (اسهها) وترفع الخبر (خبرها).
- إعادة اللفظ برادفه قصد التوكيد $\leftarrow ~ ا ل ت و ك ي د ~ ا ل ل ف ظ ي ~ . ~ . ~$ - إن + إعادة اللفظ بمرادفه
- كل + الضمير (الماء) أو الضمير (هم)
- إن + لام التوكيد المزحلقة ؟ غير عاملة (تفيد معنى التوكيد) - لام الابتداء ؟ غير عاملة (تفيد معنى التوكيد) .
- أهم حروف الجر المستخدمة على مستوى الركن الحريف بخد: [ في، اللام، على، من، فوق]
- من خلال تتبعنا للظواهر التركيبية والدلالية في شعر " شوقي" ، لاحظنا أن لغة التراكيب تتميز بصفة نوعية وأخرى كمية، وظهر الجانب النوعي في بناء الجملة واعتمادها على علاقة الاسناد، أما الجانب الكمي فيعكس القاموس الدلالي عنده، جتسد خاصة في تصوير الحس الثوري والسياسي والوطني في عهله. - لاحظنا في البناء التركبي للنماذج المدروسة تقديمه "لمركب النسبة" على باقي المكونات .
لغة "شوقي".
- فكل أشكال التراكيب وكل ما تحمله من تأويلات دلالية تفسيرية تبرز خصائص ومعاني لغة شوقي، كلمات تظهر بسيطة ولكنها عميقة. كما اتخذ "شوقي" من الواقع الوطي،

والشعور الاجتماعي، والخس الثوري مادة أولية شكل منها حركية وانبعاثا، فرممت رمز الديمومة والتجديد، فرفتنها إلى معاني السمو والارتقاء فتلك بنية الجملة عند "شوقي". 2- إن النظرية التوليدية التحويلية " لتشومسكي" ما هي في الحقيقة إلا امتداد لنظرية النظم (*) عند "عبد القاهر الجرجاني" هذا من جهة،ومن جهة أخرى لاحظنا أن كل أسس المنهج التحليلي التوليدي التحويلي تأخذ طابع طواعية التطبيق على التراكيب الشوقية، وعليه فالمنهج التوليدي التحويلي بإمكانه استيعاب النص الشعري الحديث (الشوقيات) نوذجا، وهذا لمدى صلاحية النص للتطبيق عليه وهذا هو المدف الثالث من البحث. وين الختام نتمنى أن يكون بشثنا هذا في مستوى الموضوع الذي قد إختزناه، وأن يقدم إسهاما في بحال البحث اللغوي على أن ييقى بحال البحث مفتوحا لدراسات لا حقة إن شاء اللّ.

$$
\begin{aligned}
& \text { * للتوسع ينظر: : حمد عبد، المطلب. النحو بين عبد التاهر الجرجاني وتشومسكي. بحلة النقد الأدبي (نصول)،1984، } \\
& \text { العدد الأول (أكوبرب، نوفمبر، ديسمبر) . تصدر عن الميئة المصرية العامة للكتاب، شارع كرينيش اليّل، بولاق، القاهرة: } \\
& \text { (e) }
\end{aligned}
$$

## Simple Informative Sentence (Affirmative- Negative _ Confirmed)

In Al Chawkiyat < Part I » Generative Transformational Study

Thesis fullfilled to get Doctorate grade in general linguistics Speciality : General Linguistics

Thesis supervisor
PhD. Abdeljalil Mortadh

Fullfilled by student
CHETTOUH Khadra

## Thesis Examiners:

PhD. Mahdi BOUROUBA
PhD. Abdeljalil Mortadh
PhD.Ahmed Djelaili
PhD.Mohamed Belkacem
PhD.Lazaar Mokhtar
PhD.Abdelkhalek Rachid

| Head | University of Tlemcen |
| :---: | :--- |
| Supervisor and reporter | University of Tlemcen |
| Examiner | University center of Naama |
| Examiner | University Tlemcen |
| Examiner | University of Mostaganem |
| Examiner | University of Oran |



## Introduction:

It is known that literature is of two types: poetry and prose. Poetry is characterized by its specific language that distinguishes it from the rest of the prose arts. Scholars and critics gave considerable attention to the study of " Poetry ", in order to highlight the advantages of poetic language and its characteristics. In our days, we notice that students are interested in "the language of poetry" and neglect the structural system of poetic language.

The fundamental problem we are asking about, is: What are the pillars of structural layout and its characteristics in the language of "AlChawkiyat" in light of the transformational generative approach? What are the new implications that this structural system encompasses on the premise that the sentence is the main nucleus of each text, in the past and present?
We have chosen this topic for several reasons:

1. We connect this research to study the structure of the informative sentence and its analysis from a linguistic perspective under the transformational generative approach, "AIChawkiyat as a sample" in the aim to link modern poetic text to contemporary linguistic thought. In other words, to have a closer look at the Arab linguistic analysis methods in the light of scientific progress made in the field of modern linguistics. 2. We opted for transformational generative approach because of its important role in laying the foundations of structural study by analyzing the structure of the sentence in light of the transformational generative approach, Added to its explanatory and interpretive nature within language data that characterize the latter, this in a side, In addition to the combination of modern knowledge (poetry of Shawki) and contemporary knowledge (modern linguistic analysis).
2. We chose "Alchawkiyat" as a sample for the high prestige and stature of the poet "Ahmed Shawki" in modern Arab poetry, Why not, if we know that He is the Prince of Poets, in a side. On the other, we believe that the sample is the one that serves this study. We choose the first part (P 1) of Alchawkiyat which includes "politics, history and sociology"; because these three elements reflect historical, National and Revolutionary narration that reflects renewable dynamic.
3. Our desire to discover the attributes of "Shawki" language and his specificity, basically to show that the structure of poetic sentence is making genius of a given poet!

## The primary goal of this practical study is:

A. Description of "Structural system of poetic sentence in" Ahmed Shawki " works, through an analytic study of the simple informative sentences system in the light of the transformational generative analysis.
B. Stand at some language grammatical rules related to the Arabic language in general and particularly the informative sentence.
C. To know to how extent we can benefit from the possibility of the application of these linguistic approaches both on Arabic sentence and modern Arabic poetry.

Scholars have been generally interested in Arabic language sentences, some of them are close to* our subject matter. Without claiming that we are leader in this type of study, but any
searcher has focused on the aspect of its own that had attracted his attention. We find, for example:

1 - Dr. "Mohammad Hadi Trabelsi", which has studied "Shawki" poetry through the four parts of " Alchawkiyat", he concentrated his interest on his rhetorical and stylistic characteristics.
2 - Dr. "Hossam Al Bahnassaoui" which gave an analytical description of the transformed structures in "Hatem al-Tai Works" focusing on prose styles (Interrogation, Imperative, negation ...).

Our modest study is an attempt:

- To check the structure of the sentence.
- To make out an inventory of the informative sentence structure.
- A specification to the simple sentence in one hand, and styles of affirmation, negation and confirmation, on the other hand.
- Analysis of sentence though a transformational generative perspective.
- Limitation to the part 1 of the "Alchawkiyat" work because it serves the aim of the research.

In the road travelled to achieve this study, we faced some obstacles, starting from the lack of applied studies on the Arabic language sentence according to the chosen approach, in addition to difficulties to reconcile between scientific research, university duties, family responsibility, and distance between us and our supervisor, and the university where I teach; but will and determination facilitated the way for us and gave us right, even if we are not right, for what, we ask for forgiveness.

In order to fulfill the objective of this research, we divide the study into an introduction and three parts, which in turn include six chapters and a conclusion.

A - Introduction: It encompasses the definition of terms relevant to the subject matter, such as concepts dealing with the sentence, the simple informative sentence, and principles of transformational generative analysis.

- Part I: we deal with the affirmative simple informative sentence (verb and noun sentences) in Alchawkiyat "part 1", in the light of the generative transformative approach.

We start firstly with an abstract, in which we explaine the concept of affirmation and the affirmative informative sentence, both verb and noun sentences. So, we identified types of structures in each kind, through statistics within the corpus.

In the first chapter: We collected similar affirmative verb sentences according to the types of structure, and categorized them in analytical models. We counted the frequency of each analytical model, and then we analyze one example of each analytical model in the light of the generative transformative approach, by identifying the basic components of each sentence, and to highlight the deep structure. After that, we extract the existing base of transformation until the determination of the surface structure. Finally, we determine the main structure of the sentence corner indicator system (AL Mochadjirat). We tried also to highlight "transformations " that occur at the level of deep structure

- See academic researches (Bibliography)
till it converses into a surface structure, this in order to observe and monitor the grammatical / linguistic aspects in Arabic language existing in "Shawki" Works, and the possibility of its compatibility with the rules of the generative transformative approach. This is what we have noticed by the end of this chapter.

We also explained the semantic interpretation for each studied sentence with the intention of highlighting the semantic level related to the sense of sentences.

In the second chapter: We followed the same method of statistics by classifying types of structure and analytical models for affirmative noun sentences, and we tried to apply analysis steps of generative transformational approach to stand on transformations that occur at the level of deep structure, for the many grammatical linguistic aspects that show we tried to scan in the study, and to summarize them by end of this chapter.

C - Part II: This part is devoted to study simple negative informative sentence (verb and noun sentences) in Alchawkiyat " part 1" in the light of the generative transformational approach, it included an abstract and two chapters.

In the abstract, we expose the concept of negation, its tools, and the concept of the negative informative sentence. We encompassed the most important types of structure, and analytical models related to negative noun and verb sentences.

In the first chapter: We analyzed one example of each analytical models related to types of structure for the negative verb sentences in the light of the generative transformational method. This aims to note the change of implicit time affirmed at the level of deep structure, to a transformational time at the level of the negative surface structure, so that verb sentences come out of affirmative meaning to negative meaning. Adding to some grammatical linguistic aspects summarized by the end of this chapter.

The second chapter: is devoted to study analytical models for negative noun sentences under the transformational generative method, and the most important tools of negation that are used in it, which are: ما, لن, لث, لا.

Results of this chapter are summarized at the end.

D - Part III: This part is devoted to study simple informative sentence (verb and noun sentences) in Alchawkiyat " part 1" in the light of the transformational generative approach. In the abstract, we expose the concept of affirmation and its tools, and the concept of the affirmative informative sentence, and we have identified the most important types of structure and analytical models related to verb and noun affirmative sentences.

In the first chapter: We analyze one example of each analytical models related to types of structure sentences for the affirmative verb sentences in the light of the generative transformational method, for monitoring grammatical, linguistic, structural and semantic aspects, and characteristics of the studied samples. We summarize the results by the end of the chapter.

In the second chapter: We highlighted characteristics of the affirmative noun sentence in the light of generative transformational perspective through studied analytical models. We also exposed those properties in the results of the chapter.

E - The conclusion was a summary of the most important results coming from the study of the simple informative sentence (affirmative- negative- and confirmed sentences) in Alchawkiyat (Part I) in the light of generative transformational approach rules.

To implement this plan, we follow a set of methods that the nature of the subject imposed, namely:

1 - Taxonomic descriptive statistical method: To describe and count simple informative sentences (affirmative- negative- and confirmed sentences) of the corpus, we collected similar sentences (verb and noun sentences) according to the main types of structure, and then categorized in analytical models and counted their frequency in each analytical model.

This methodology was adopted intentionally to organize and facilitate the study and analysis.

2 - Descriptive historical approach: Because it is best suited for history stdy, it helped us to expose life of "Ahmed Shawki", then the theoretical side of this research (Introduction).

3 - Generative transformational method: To study the practical side of the corpus. After achieving statistics and classification, we analyzed one example of each analytical model related to basic types of structure according to generative transformational analysis. Achieved by selecting the "main component" of the sentence and then display "deep structure ", and the most important "transformations" that occur at the level of deep structure untill identifying their surface structure, adding to the corner indicators system (Almochadjirat) in order to determine the main structure of the sentence such as syntactic structure, grammatical structure ...etc. With a focus on «transformations" at the level of " deep structure " until it is transformed into a "surface structure " in order to monitor grammatical / linguistic aspects and phonetic and grammatical characteristics.

After that, determine semantic interpretation of studied sentences in order to know rhetorical and aesthetic aspects specific to the language of "Alchawkiyat". All in order to take in consideration the four levels of linguistic analysis. For this, we follow in the study the following analytical steps :

1 - Display the analytical component of the sentence according to rewriting rule.
2- Highlight the hidden structure of each sentence (deep structure).
3- Make the necessary transformations to the hidden structure.
4- To highlight the apparent component (surface structure) after achieving all transformations.

5- Set the stage of phonological interpretation of the apparent structure.
6- Highlight the sentence in its final form, whether spoken or written.
7 - Concerning the way to generate the sentence and to show its hidden structure, we find diverse rules to write a sentence, and subdivide them to (Almochadjirat).

We used a list of symbols in order to facilitate the process of analyzing these analytical models.
One of the main sources and references that we have adopted in our study are: Alchawkiyat " of Ahmed Shawki, " Al Khassaess " of Ibn Djenni," Al Kittab " of Sibawayh, "Dalail Al l'adjaz Wa Asrar Al Balagha "of AI Jurjani, "Al Kamus AI Muhit" of "Firuz Abadi" and "Lissan AI Arab" of Ibn Mandhur.

The references related to the study the sentence such as: "Al Tatbik AI Nahoui" of Abdu AI Rajhi", "Bina'u AI Jumla Ettalabiya" of Mohammed Hussama Abdul Latif," AI Jumla AI Arabiya" of Abada Ibrahim. " Al Nahw Al Wafi" of Ihsan Abbas,

For the generative transformational theory, we find: Grammatical structures " Noam Chomsky, "linguistics methods- from Herman Powell to Noam Chomsky " of Brigitte Bartcht , "translated by "Said Hassan Behiri. "Infitah Ennassak AI Lissani" of Mohiuddin Mahsab", the Arabic sentence" of Michel Zakaria "... etc.

We present our sincere thanks and gratitude to our supervisor, PhD. Abduljalil Mortadh" for what references he gave us, his valuable scientific guidance, patience and generosity during the period of achieving this research.

Thank to everyone who has helped us in this work, whether from near or from afar. All thanks to members of the board for reading and taking in charge the assessment. Finally, We hope that this modest study will offer a useful contribution in the field of applied linguistics studies, that our Arab libraries miss. We hope also that our research is achieved in the best way that the chosen topic merits.

That God guides us to success.

Student: Khadra CHETOUH


Through our modest study of the simple informative sentence structure "affirmative, negative or confirmed " in Alchawkiyat - Part I, in the light of the transformational generative approach, which represents the linguistic reading of a modern poetry text, we can note the following results:

1. Description of the structural system of the sentence, and stand at some grammatical linguistic provisions related to informative sentence in "Ahmed Shawki" work (first and second objectives).

First: We counted in the corpus (648) affirmative verb sentences, and (248) affirmative noun sentences. We classified from the first type (69) analytical models, and from the second (35) analytical models. This divergence indicates excellence of affirmative verb sentences on affirmative noun sentences with a difference of (396). This embodies the active energy that we feel within the syntactic structural patterning in "Shawki's" poetry. He describes Egypt, battles events and draw social, politic and national events at the time.

- The syntactic structure of the affirmative verb sentences and affirmative noun sentences on the relationship of attribution, in addition to complements:
- Complements of affirmative verb sentences (37)
- Complements of affirmative noun sentences (136)
- Transitive verbs (47) dominate on intransitive affirmation verbs (26) and passive forms (5). This is an evidence of variation of the syntactic structure rules: (verb), (subject), (object).
- Frequency of apparent (subject) (45) times, the hidden ones (24) times. This shows the role of the subject in the mobility of affirmation verbs.
- Frequency of the object is (46) times.
- On the premise of the rewriting rule, we note that the affirmative verb sentences and affirmative noun sentences are based on the following pillars: verb, noun, letters (characters), and some complements such adjectives, adverbs ...].
- The most used prepositions in affirmative sentences: [بر , غير , اللام ,إلى ,في ,على they indicate [place] and [aim], [specificity] and [partition], and [reason], all are symbolizing the linguistic and semantic dictionary of "Ahmed Shawki."
- Most important basic rules which dominated at the level of deep structure in affirmative verb sentences:
* Place changeability between the elements of the structure. (Attakdim Wa Ta'akhir)
* Passive voice.
* Rule of the Nawasikh.

At the level of affirmative noun sentences, we note:

* Transfer rule from a description derived from morphological forms: verb (time + verb) derived description derived forms.
* Rule of put the (predicate) as a sub-clause before the (subject) (31) times.
* Omission rule or well known as linguistic economy (17 times).

The generative rules are:

- Order rule: Place changeability between the elements of the structure. (Attakdim Wa Ta'akhir).
- Rule of the Nawasikh.

Second: We counted in the corpus (144) negative verb sentences, divided into (4) kinds of structure shown in (27) analytical models, and (19) negative noun sentence distributed on (15) analytical models.

- Among the most important tools of negation used at the level of negative verb sentences, we find: "لن, لل, لا, لا, At the level of negative noun sentences: "ل" and "ما" their most important characteristics are: [place], [specificity], ... They indicate things linked to homeland, politics and history ....
- Action of generating negative verb sentences in "Alchawkiyat" poetry by insering negation marks in the deep structure, so they changed the meaning of the sentences from the affirmative form to the negative one, and the time was implicitly changed according to grammatical and morphological rules:

Implicit time + mark of negation trensformational time, this showed:

- Adverb.
- The past.
- Negation of the verb act in the case or reception.
- Negation of the verb act in the past tense.
- Negation of the verb act in the present- future tenses.
- The structure of negative sentence (verb and noun sentences) is based on: Verb, noun, and letters.
- The transformation rule existing at the level of the negative noun sentence is: " y" it plays the role of «Nasikh ».

Third: we counted (43) confirmed verb sentences distributed on (4) kinds of structure shown in (24) analytical models, and (28) confirmed noun sentences classified within (5) kinds of structure shown in (33) analytical models.

- Tools used in confirmation at the level of confirmed verb sentences are: "قد- لام النوكبر, لالتَ, At the level of confirmed noun sentences, we find: "إن + لام اللاوكيد المزحلة، لام النوكيد اللفظي، أن، , إن "الابتاء

[^0]- According to the rewriting rule of confirmed sentences (verb and noun) structures are built on: verb, noun, and letters (characters).
- The most important rules for generating confirmed verb sentences: implicit time + confirmation tool $\rightarrow$ transformational time, such as:
- Confirmation of the past, Confirmation of the present (future) tense $\leftarrow$ by using "تُت".
- Getting the past $\rightarrow$ using لام التوكيد.
- Getting the present $\rightarrow$ using لام التّوكيا.

At the level of confirmed noun sentences, we note: Transformational time is achieved by insering confirmation tools, their grammatical functions appeared in:

- Change of the sentence meaning from affirmation to confirmation.
- Nasikha that changes the morphology of the "Al Mubtadaa" and "Al Khabar".
- Repetition of the word by its synonym for confirmation -verbal confirmation.
- the pronoun (ها) or the pronoun (هـ) oreaning confirmation
- غير العاملة (ام النوكيد المزحلتة + إن
- غير العاملة (gives the meaning of confirmation).
- Most prepositions used at the level of the literal corner, we find: [, [لمق ; من ,على, اللام,في].
- Through our scanning of the syntactic and semantic aspects in "Shawki's" poetry, we noticed that the language forms are characterized by their quality and quantity. Qualitative aspect appeared within the structure of the sentence through its dependence on the relationship of "attribution- الإسناد", while the quantitative aspect reflects "Shawki's" semantic dictionary, embodied particularly in drawing a revolutionary and political and national feeling in his time.
- We have also noticed in the syntactic structure of the studied models, that preference is given to "proportional complex " on the rest of the elements, mainly for emphasizing and characterizing, specially if we know that the Arabic language is flexible in its structure and models as well as the language of "Shawki".
- All forms of language bearing the explanatory semantic interpretations highlight the characteristics and meanings of Shawki's language. They are words that appear simple, but they are deep in reality. "Shawki" also took from his national realities, and social feeling, and the revolutionary sense, as a raw material where by he makes movement and mobility. This language drew a symbol of permanence and renewal, so that it goes higher toward expansion. That is the characteristic of sentence structure for "Shawki".

2 - The generative transformational theory of "Chomsky" is in fact an extension of the theory of systems (*) (Nadhariyat AI Noudhom) of "Abdul Kahir AI Jurjani" On the one hand. On the other hand, we noticed that all the foundations of the generative transformational analytical approach is of nature to be applicable on "Shawki's" structures. In consequence, the generative transformational method is able to assimilate modern poetry text of (Alchawkiyat) as a sample, for the validity of the text to be a support of application. This is the third objective of the research.


الجمهورية الجز ائرية الديمقر اطية الشُعبة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسـان -
كلية الآداب ر اللغات
قسم اللغة العر بية وآدابها

## مقال بعنوان:

$$
\begin{aligned}
& \text { البحث الصوتي عند "ابن جني" من خلال كتابه "الحصائص" } \\
& \text { نوذ ج عن البحث الصوتي عند العرب }
\end{aligned}
$$

إعداد الأستاذة: شترح خضرة

خبر الممارسات اللفرية في الجز ائر، جامعة مولرد معمري<br>تيزي وزو العلد 10 ـ 2011

السنة الجمامعية: 2011-2012


## جامعة مولود معمري-تيزي وزو مخبر الممارسات اللغوية



40
الأهمــاوسات الالهموية

العصت العاشر (10)
2012

ISSN : 2170-0583
مخبر الممارسات اللفوية
جامعة مولود معمري - تزّي وزو الجزائر

اللهاتفّ: 00140241
الناسوخ: 0014026
laboling@yahoo.fr البريد الإلكتروني:

## . الهـي الإداري للمجلة

المثير الشريغ: أ. د / ناصر الدين حناشي. رئيس جامعة مولود معمري بتيزي وزو. رئيس التصرير: أد/ معالع بلعيد. رئيس مخبر الممارسات اللغوية ـِـْ المجنمع

> الجزائري.

اليثة الملمية:
أ. د/ معالح بلعيد
أ د/ د/ مـلاح يوسف عبد القادر
أ. د / محمد يحياتن
أ د/ د/ ميدني بن حويلي
أ. د/ بولتجة ريش
هيئة التمرير:
. أ. الجوهر مودر
. أ فتيحة حداد
. أ. حياة خليفاتي
ـ أ علجية أيت بوجـعنا
. أ عيني بطوش
ـ أ علجية أوطالب
ألـيثة الاستشارية:
ـ أ. د/ عبد الرحمان الحاج هـالع: رئيس المجبع الجزائري للغة العريية. الجزائر.
. أ د د/ مححد العريبي ولد خليفة: رئيس المجلس الأعلى للنة العربية. الجزائر. ـ أ. د/ أبو عمران الشيخ: رئيس المجلس الإسـلامي الأعلى. الجزائر.

ـ أ. د/ محمود أحمد السيد : نائب رئيس مجمع اللفة العربية بدمشق. سورية.
ـ أ. د/ سالم شاكـر: متخصنص يفٍ البحث اللغوي المازيغي Inalco فرنسا.
ـ أ د/ ميلود حبيبي: مدير مكتب تسيق التعريب وِّ الرياط المدلكة المغربية. . أد/ وفاء كامل فايد : أستاذة اللغويات بجامعة القاهرة، مصر.
 ـ أد/ عبد السـلام المسدي: أستاذ بالجامعة التونسية، وخبيردولي. تونس.

## كلمة هيئة التحرير:

تُواصل "مجلة الممارسات اللفوية هِخْ الجزائر" مسيرتها العلمية بإصداراتها المتتالية، التي يروم الباحثون من خلالها التطرق بالدرس والتحليل المى التضايا

ويأتي العدد العاشر من هذه المجلة يٌ هذا الإطار، متناولا ابجاذا مختلفة ، مترابطة ومتكاملة، فـنها ما هو معالجة للسستويات اللغوية المختلفت( صوتية، صرفية، دلالية ونحوية)، ومنها ما هو درسن شـُ فروع اللسانيات التطبيقية المختلفة، كالمعجمية، علم المصطلح، الترجمة وتعليمية اللفات. وقد عولج هذا كله بالنظر والتطبيق حسب ما تقتضيه المنهجية العلمية، إضافة إلى التطرق إلى بعض المناهج التتظيرية كالبنوية والتداولية والسيميائية. وأتى هذا سعيا من المخبر إلى إثراء المكتبة العلمية، وتزويد الطالب والباحث بالرافد العلمي الذي يشقٌ به الطريق نحو الجديد خدمنُ للفة العربية وعلومها.

[^1]الفهرس

| 5 | كلمة هيلة التحرير |
| :---: | :---: |
| 9 |  أ باسبس لهويدل |
| 37 | \|الانساق النصمى (Cohésion) מغهومه وآلبتا ا. فاتح بوزرى. |
| 59 |  ا. بوئروية حكرها |
| 71 | ملاهح من الار/لسة الصوتية عند الين حزم الألـلسي (ت456هــ) ا. با بن عبسى ههيلة |
| 79 |  أ. محتّ حرّاث |
| 111 | "البحك الصوتي عند"ابن جني" هن خلال كتابه "الخصاتص" - نموذج عن البحك اللصوتي عثد المربـ - <br> أ شـوَّ خضرة |
| 135 | ملامـح الدلالة الصرفية عند ضياء للاين اين الأنير ( ت 637 هـ) <br>  |
| 151 | الجهود المعجمية عند اللستشرقَين معجم فيشر التاريخي: المنهج والأسس النموذجـا <br> أ. وهبية وهبب |
| 157 | \|البنيوية وقَواعد التحليل اللسانتي <br> أد. عبد للجليل مرتاض |
| 177 |  ا. اليمان فاطمة اللزهراه بالقاسم |



11

11

# البحث الصوتي عند"ابن جني" من خلال كابه "الخصائص" <br> . نوذج عن البحث الصوني عند العرب . 

أ. شتوح خضرة

## جامعة محمد بوضياف المسبلة

ملفصن المقال: تتاول هذه الدراسة المتواضعة أصلا من اصول البحث الصوتي العربي، عند واحد من اللفويين العرب يؤ بالاد "العراق" وهو الفتح عئمان
 نكلمه هو يٌ علم التصريض ولا ألف أحد ما ألفه.
ولقد ظهرت جهوده اللغوية والصوتية من خلال كتابيه "الخصائص" و"سر صناعة الإعراب" ودورهما ـــخ إرساء دعائم علم الأصوات والتنظير له قديما
 مقدمة: إذا ما أمعنا النظر بـخ التراث اللنوي العربي، فستهتدي الى
 اللغوية وفق منهج شامل هو (علم العربية)، وتطرقوا يٌ دراساتهم إلى كل مستويات اللغة الموتية والنحوية والتركيبية والدلالية، غير أنهم لم يسموها بمصططلحاتها. كما هي معووفة اليوم ـ ولكن هذا المنهج الشامل المعتمد أبعد سمة البحث المتخصص، فكانت مصنفات العلماء مزيجا من الدراسات. ولكن العلماء القدامى توصلوا إلى نتائع دقيقة تضاهي النتائج التي توصل اليها علماء الغرب. اليوم . فـِ ظل الوسائل العلمية الحدية.

هذا، ويأتي المستوى الصوتي بغخ طليعة اهتمامات دراسات العلماء العرب
 العربية، فاهنموا بالأبجدية الصوتية وصنفوا الأصوات وبينوا صفاتها وتغيراتها: پ رمن دوافع الاهتمام بالدراسة اللفوية الصوتية نوسع الدولة الإسلامية من الناحية الجغرافية الانية

 الفراهيدي" "وسيبويه" السبق لطرق القضايا الصوتية العربية ثم تأثر "ابن جني" بافنكارهما ، فأفرد ريادة خاصة يون دراسة الصوت وتأثيره يٌ الجانب الدلالي، إذ بين القيمة التعبيرية للصوت غخ العربية وما تدل عليه.
.ونسعى من خلال هـذه الدراسة المتواضعة،الى إبراز الجهد العلمي المتميز لشخصية "ابن جني" واهتمامه بالقضايا الصوتية من خلال كتابه "الخصائصט.
 منهجيته العلمية ـ إذ تطرق الى هضايا صوتية مهمة متفرقة يـِ الأجزاء الثـلاثة من كتابه، إذ ان خصائص العربية "التي جاءت منها تسمية "ابن جني" لكتابه "اللخصائص" هي التيهمكتنه من الوصول الى "نظرية الفونيم" ـ كـما تسمى حاليا.

ونرى أن نبدأ بترجهة مختصرة لعالمنا وأهم آثاره نم نتطرق إلى جهوده الصوتي الينية.
 ينتسب إلى الأسرة الأزدية الرومانية اليونانية، وذلك بالولاء. وقد اختلض الدارسون يٌ تحديد سنة ميلاده، 322او321او320، وبعضهم جعلها سنة 300 حيث ولد "بالموصل" ونشا وتعلم بمسقط راسشه. ومن أشهر شيوخه النحوي "آحمد بن محمد الموصلي الشافعي" المعروفـ"بالأخفش" وأيضا النحوي "عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي" و"ابو علي الفارسي". وقد اهتم "ابن جني" بالرواية، فـكان لا ياخذ إلا عن العرب الأقحاح حيث ركان لا يأخذ من بدوي إلا بعد أن يهتحنه ويتثبت من امره وصدق
 اخذ من أهل الوبر، (3)، إلا أن طابعه يخ الصتابة كـان يتسم بالإطناب والتكرار والتوسل الى الإقناع كما اشتغل بالتعليم والتدريس. ولقد اتبع "ابن جني" يوْ تأليفه منهجا لا يختلف عن منهيج شيخه "ابي علي الفارسي" فعرف بسعة معرغته اللغوية، حيث عرّف اللغة بانهها رأصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهمه(4)، فهو بهذا يوكد على الطبيعة الصوتية للغة، وما هذه الأخيرة [لا نسق من الرموز الصونية. ${ }^{\text {المر }}$
و"ابن جني" حنفي المذهب، معنزلي هغ الكـلام، بصري يو مذهريه النحوي، فكان إماما يٌٌ النحوَ والصرفـ وناظما للشعر.توِيٌ عام 393 ببغداد فرئاه الشُريض الرضي بقصيدة مطولة: لتبك أبا الفتح العيون بدمعها

ومن أشهر مصنفاته: الخصانص، اسـر الصناعة، المقتضب، التمام.....الخ - كـتاب الخصائص: النسخة التي طالتها يد البحث هي من نشر دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، وتعد الطبعة الدانية. حققها الأستاذ "محدد علي النجار"، وذلك بعدما عهدت إليه دار النشر بإعادة تحقيق الكتاباب. خاصة وأنه اهتم بدراسة الكتاب منذ زمن طويل. (7) وقد اعتمد هِ تحقيق اجززاء الخصائص الثلاث على نسخ عديدة(8)، فعمل المحقق بعنابة على تحقيقه، وعلى الكتاب بعض تصنحيحات قلمه وتعليقات على حواشيه.
هذا وقد كانت قضايا "كتاب الخصائص" . أو ما يعرف "بخصصائص العربية"- متتوعة ومتشعبة، تدور يٌٌ مجملها حول مسائل نحوية وصرفية على الخصوص. وقد نوه "ابن جني" باههمية كتابه: : ها.. واعتقادي فيه آنه من أشرف مـا صنف يوْ علم العربب وأذهبه يْْ طريق القياس والنظر... وأجمعه للأدلة على مـا أودعته هذه اللغة الشريفة: من خصائص الحكهـة ، ونيطت به من علائق الإتقان والصنعةه(9). كها أقر بأن كتابه يعد المصنف الأول لمولف على مذهب أصول

الككلام والفقه هِ2 ككل من البصرة والصوفة. وهذا الغرض الذي جعله "ابن جني" من وراء مولفه هذا؛ فالكتاب(10) يدرس مسائل لفوية متخصصن ، وهذا مـا يعكسه عنوان الكتاب: "خصائص العربية"

هذا ، وحوى الكتاب يوْ مجمله ثلاثة أجزاء موزعة على مائة واشتتي وستين
بابا (162 بابا)، يظهر لمتصفح هذا المصنف بعض المسائل الخاصة بالجانب الصوتي بيثوثة هنا وهناك.
ومن أهم القضايا الصوتية عند ابن جني والتي تلفت الانتباه نجد : ما يتعلق بالحروف (الصوامت) من حيث تصنيفها وصفاتها وهخارجها هذا من جهة، وها ينعلق بالحركات (الصوائت) وبعض التنيرات الصوتية من جهة أخرى، إضافة إلى مـلاحظة بعض الظواهر الصوتية الناتجة عن لهجات العرب. أهم الהضايا المبوتية عند "ابن جني" من خلال كتاب الخصرائص: -1 الحروف: قصنية تصنيف الأصوات وصفاتها :
الميفهم المصواميت والمياثيت عند "ابن حني": اللفوية الى صوامت وصوائت (Consonnes) (Voyelles) ونجد "ابن جني" لم يخرح عن هذا التقسيم، فقد رتب الحروف (الصوامت) حسب هخار.جها وصفاتها

وعدّها تسعة وعشرين حرفنا مثل "سيبويه".(11)
ويحاول "ابن جني" أن يعزفت أو يعطي مفهوما للحرف الصامت من خلال موازنته بين حركة الصوت الإنساني وحركة الصوت وٌ آلة انعود (الناي) حيث يقول: ويخرج فيهدأي النايا مستطيلا أملس سـاذجا كمـا يجري الصوت وِّ الألف غفلا بغير صنعة، فإذا وضع الزامر انامله على حروف الناي المفسوقة وراوح بين عمله، اختلفت الأصوات وسمع لكـل حرف منها صوت لا يشبه صاحبه، فكـذلك إذا ڤططع الصوت ـِوْ الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة، ونظير ذلك أيضا وتر العود فإن الضارب إذا ضريه وهو مرسل سمعت له صوتا، فإن حصر آخر الوتر بيعض

أصابع يسراه أدى صوتا آخر،فإن أدناها قليلا سمعت غير الالثين، ثم كذلك
 هذا، وقد اقَر ان الصوائت ما هي إلا حروف المد－（المصوتات كما يسميها）（13）الألف والياء والواو،إضافة إلى الحركات القصيرة（الحروف الصغيرة）．الفتحة والضمة والكسرة، حيث يقول：اللحروف التي اتسعت
 وتتجلى نقاط الاختلاف بين مخارج الحرف（الصوادت）والمصوتات （الصوائت）ـ ـكما يسميها＂ابن جني＂：فيما يلي： 1）إن مسار الهواء لا تعترضه الحواجز مغخ حالة النطق بالصوائت مثل ＂الألف＂عـكس مـا نلاحظه هِخ حالة النطق بالصوامت＂（مخارج الحروف）＂حيث تكون هناك عوائق كلية او جزئية．وهد تتبه ابن جني إلى هذه الخاصية． 2）الن الصوامت تكون أهل وضوحا هِّ حالة السـع، عـكس الصوائت فهي مجهورة．（15）
منارج الأصوات العربية عند＂ابن جني＂

| مخارجــــهـها | الحروف |
| :---: | :---: |
| وهي من إقصى المخرح（إصى الفم أو الحلق） | 1، 1 ¢ |
| وهي من وسط الحلق． | でと |
| وهي من أدنى مخرج من الفم．أول الفم． | ટ＇と |
| وهي من أسفل اللسـان أو إفصاه． | قف |
| وهب من الحنك الأعلى． | ك |
| وهي من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الكا لألى | ج،ش، |
| وهي من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس | ض |
| وهي من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان مـا <br> بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى ما فوق الثايا | $J$ |



ب. هجفارج الأميلات المريية عند لين جني: اهتم "ابن جني" بترتيب الحروف حسب هخارجها وصفاتها،وقد اخثُلف ـيخ عدد المخارج، فمنهم من عدها سبعة عشر محخرجا، ومنهم من انقص واحدا أو أكثر. أما "ابن جني" فنجده يعدها ستة عشر هخرجا ويههل المخرج الأول، (مهخرج الجوف الذي هِال به الخليل بالنسبة للألف والواو والياء\&(16) وبهذا يوافق التقسيه الذي ذهب الليه "سيبويه" يون الكتاب ويفِ هذا الصدد يقول "ابن جني": :وواعلم أن مخار:ج الحروف ستة عشره(17 فنالمخارج التي عدها ـ نقلا عن سيبويه.(18) هي :انطر الجدول(19) فهذا تقسيم المخارج الصوتيةالتي وضنها سيبويه وتبعه ــِ ذلك "ابن جني" ، מفاعجب له كيف استطاعلسيبويهآن يصل إلى ما وصل إليه من درجات (20) الدّقة رغم مـا أحاط به من الطروف!

## c.

1) حروف الحجهر والمجس: وصن "ابن جني" الأصوات بالجهر والههس!فالصوت عنده إما مجهود وإما مهموسوقد سبته إلى ذلك "سيبويه" حيث يعرف المجهو2 بقوله: اصحرف أشبع الاعتماد يوْ موضعه، ومنع النفس أن

تجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوتة (21)، بهعنى ان الصوت المجهور لابد له من مجهود عضلي أثاء خروجه لحدوئه ـ (الصوت).(22)، وبهذا يكون مصدر الصوت المجهور هو الصدر والفم. ويعرّف المهموس بقوله: پاحرف أضعف الاعتماد پ2 موضنعه حتى جرى النفس معه"(23)، فالهمس عكس الجهر ويصدر من الفم فقط، كـها يكون المجهود العضلي فيه أقل منه ِـِ المجهور، ومفهوم المهتوس عند "ابن جني"، هو الموت الذي لا يسهع له رنين (جرس) حين النطق به.(24) إلا أنه يشير إلى أنه

 أما المجهور عند "ابن جني"فهو عكس المهموس ، لما تتميز حروف الجهر بالقوة، وذلل نتيجة ما تحدثه من جرس أثلاء النطق بها (26) وحروفـ الجهر هي :
 ونشير إلى أن ككلا من أصوات الجهر والهسس عند "سيبويه"(27 الأصوات نفسها عند "ابن جني". وان تفسير هـاتين الظاهرتين عند "سيبويه" يعد محاولة جادة سـار على هديها كل من أتى من بعده.



| تفسها |  | المههوسة |
| :---: | :---: | :---: |
| نفسها | صن،ظ،ط، | المطبقة |
| تفسها | ككل الاصوات ماعدا الاصوات المطبدة | المنفتحة |
| J•ل | J | المنحرفة |
| غ، فـ، ق، ض، ط،مص ض | , | \|والمستغلبة |

(2 الأصولت الجحارية مجرع الحورف:
يذّكر "ابن جني" يِ2 باب(29) "اللغة أـِ2ْ وقت واحد وضعت أم تلاحق تابع منها"، إمكانية اشتقاق الأفعال من الأصوات الجارية مجرى الحروف،،بهعنى أنه يمصن تفسير بعض الأحداث (الأفعال) من خلال الأصوات المشكلة من حروف متتالية، حيـث يورد أمثلة (30)عن ذلك:

> هـاهيت فهي تدل على انك زجرت الإبل بقولك: هـاهـا حاحيت فهي تدل على على فعل الزجر عاعيت أصوات مـملة بحروف تدل على حدث حيث يقال: عاعى بالغنم زجرهـا

جأجأت فهي تدل على فعل الزجـر أيضا ، بقولك: جوججو حأحأت هـهي تدل على فعل الزير أيضا، ويقال: حأحأ بالصبش أي
زجره.
 شأشأت فهي تدل على فعل الزجر أيضا ، ويقال أيضا ـِّ زجر الحمار. ويشير ين آخر الباب الى أنه ألف كتابا، كتب فيه تفسير الكثير من

> الاصموات التي ليس لها مخارح:

وقف "ابن جني" يِّ بعض الأبواب من أجزاء"الخصائص"على مسـالة الأصوات التي ليس لها منارج؛ ومـذا مـا عبْر عنه بالمسائل التالية: كلمات وردت حكاية للصوت، ربط الأصوات بالحيوانات، معرفة العرب لحروف الهجاء وتشبيهم بعض الأعضاء بها.
وقد عالج "ابن سينا"(31ه هسالة الأصوات التي ليس لها مخارج ويحمل"ابن جني" هذه يون هوله: اوذهب بعضهم إلى ان أهل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات، كدوي الريع وحنين الرعد، وخرير الماء،وشعيج الحمـار؛ ونعيق الغراب،وصهيل الفرس، ونزيب الظبي ونحو ذلك،ثم ولدت اللغات على ذلك فيهـا بعده(32) فـكل الأصوات المسنموعة لا يمحكن تحديد هتخارجها. وكلمات خرير،دوي،صهيل،هدير قد أطلق عليها "ابن جني" اسم الأصوات المسهوعات وعدهـا أصـلا للفة(33) وعليه فاللغة مـا هي إلا نسق من الرموز الصوتية. (34)
وقد أورد يوْ باب "ذكر علل العربية أككلامية أم فقهية"آن بعض الأفعال الني تقوم بها الحيوانات تدل على الجانب الصوتي پإن كـير من هذه اللغة وجدته مضاهيا بأجراس حروفه أصوات الافغعال التي عبربها عنهاه(35) ويضرب أمثلة لذلك:

هالقضم يدل على اليابس، والخضنم على الرطب وهذا نتيجة قوة حرف القاف وضنعف حرف الخاء وبهذا يكون الصوت الأقوى تابعا للفعل الأقوى.والصوت الأضعف تابعا للفعل الأضعف وكذا الاسنطالة الصوتية (المد) كمايِّ الراء:صرُّ الجندب، والقطع يِّ الراء: صرصر البازي.
 الالفاظ أشباه المعاني"، وقد اعتمد ابن جني يوْ طرحها على ما ذكره ككل من "الخليل" و"سيبويه"، أما فيما ورد عن "الخليل": (اكأنهم توهووا يو صوت

الجندب استطالة ومدا ،هقالوا : صر‘، وتوهموا پٌ صوت البازي تقطيعا فقالر|: صرصره(36)
أما "سيبوية" فينْكر يِّ المصادر التي جاهت على وزن الفعلان: أنها تأتي لللاضطراب والحركة، نحو النقزان، والغليان، والغثيان، فتابلوا بتوالدي حركات المبال توالي حركات الأفعال(37).
ثم يؤكد "ابن جني" على صحة مـا سبق ذكرهره، فيما ذهب إليه هو ، حيـ يقول: יووجدت انا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سهت ماحدّاه(38)... يشير "ابن جني" إلى ظاهرة تشبيه العرب بعض الأعضاء بحروف الهجاء، ويروي أن "آبا
 قائلا:

 فسـأله: من أين عرفت الميمى فأجاب: والله مـا أعرفها ، إلا أني رأيت معلما خرج الى البادية فكتب حرفا، فسـالته عنه، فقال: هـا الميه، فششبهت به عين الناقة، (39)

يتضح عها سبق ان الصوامت والصوائت هد عرفت عند "ابن جني" بثصطلحي الحروه والحركات حيث أنه الم يعن المتقدمون من علماء العربية
 الذي دعا إلى هذا،أن الحكتابة العربية منذ القدم عنيت وفقط بالأصوات الساكنة) ${ }^{(40)}$
2/ الحركات "الصوائت"

1) تيعريفها: تتقسم الصوائت !الى ثلاثة أقسام:الصوائت الطويلة

والصوائت القصيرة وأشباه الصوائت، ويسهيها القدامى (حروف المد)؛ الألف والواو والياء أها الصوائت القصيرة فيقصد بها الفتحة والضمة والصكرة.

امها أشباه الصوائت!فيسمى القدامى الواو والياء إذا سكنتا مع عدم
مجانسة الحركة السابقة عليها (حرفى لين) مثل: بيع وقول . ويسـون الألف والواو والياء مطلقا(حروف علة) إذا قابلت حرها أصليا ويعد "ابن جني" على رأس علماء العربية الذين أرسلوا دعائم الدراسات الصوتية وعالجوا هذا الموضوع بدقة. ${ }^{\text {(41 }}$

تعدالتبديلات/التفيرات الصوتية سنة من سنن العرب فِغ كلامهم، وذلك تصد تحقيق التخفيف والتيسير يٌ النطق والسمع، وايضا تحقيق الانسجام الصوتي. وڤد تعرض جل الدارسـين العرب للمسائل الصوتية العريية، واععطوهـا عناية فائقة تجلت يٌْ طريقة التحليل والتعليل وبيان الأسباب التي أدت اللى حدوث التنيير. ومن التغيرات الصوتية التي رصدها النحأٌ العرب نجد: الإمالة،الإشمام الروم، ظاهرة الإدغام....الخ. ولقد اهتم "ابن جني" بدراسة بعض الظواهر الصوتية العريية نوردهـا هيهـا

الإمالة ظاهرة صوتية خصت اللغة العربية، وتعد من ظواهر المماثلة)
وقد عرفت الإمالة يِ2 لهجات تميم وأسـد وفيس ونجد.
وقّل عالج سيبويه ظاهرة الإمالة حيـث هال: هالألف تمال إذا كـان بعدهـا
حرف مكسور وذلك قولك: عابد، وعالم، ومسـاجد، ومفاتيح... إنما أمالوهـا
 نفهم أن الإهالة هي تقريب نطق الألف من نطق الكسرة فينتج عن ذلك صورة صوتية خاصة ، بهعنى أن ننطق الفتحة (الألف) نطقا تجعلها بين الفتحة الصريحة والصسرة الصريحة ، (45والامثلة التي جاء بها توضـح ذلك:

عالم، عابد، هساجد = الإمالة ـ2ِ هذه الكلمات تظهر من خلال نطق
 الكلمات السابقة الثلاء).

مفاتيع = تظهر الإمالة ـٌِ أثر الكسرة الطويلة ، شم يقر بوْ الأخير أن أهل الحجاز لم يعرفوا هذا النوع من الإمالة. كـما وهِ "سيبويه" على الحروف التي
 كونها حروفا مستعلية إلى الحنك الأعلى، (76وأن الناية من الإمالة هي الحصول على خفة وسهولة اللنة.
هذا وقد عالج "ابن جني" ظاهرة الإمالة، وتتهثل ـِـِ قضية الجـرس الذي يحدثه الصوت أثناء اقتراب الأصوات بعضها من بعض ويقر أن الغاية هن الإمالة nإنما وفعت يٌِ الكـلام لتقريب الصوت من الصوت)(47) ويخص بذلك جانب تغير
 واستقصىى.

عَالمُ: قرب فتحة العين من كتاب إلى كسرة الباء منه، وذلك بأن جعل
الفتحة نحو الكسرة. (48)

كتاب: قربب فتحة التاء من كتاب إلى كسرة الباء منه، وذلك بأن جعل
الفتحة نحو الكسرة.
سعى: تنحى بالألف (الفتحة) نحو الياء التي انقلبت عنه وكذا ـٌِ بقية الأمثلة.

إذن ـوْ اللفة العريية كثيرا مـا تقارب الفتحة الممدودة حركة الكسرة
وتسـهى هـذه الحالة إمالة الفتحة والأل نحو الكسرة أو الياء.
 سفاري هبل، فـكسرت الراء ـِخْ المثالين (حمارِ) (سفـارِ) نـلاحظ وجود إمالة بـع حرف الاستعلاء (الألف) وهو القاف ولولا الصكـر مانـاغ ذلك.

ب. الإشهام; وهو تهيئة الشفتين للتفضل بالضم ولكن لا يتلفظ به (بالضم) بحيث تنطق الفتحة ساكتة، ثم تضم الشفتان من غير صوت ليعلم الرائي أنك وقفت على ضم، يهكن أن نقول أن الإشمام نوع من الإبدال للصوت حتى يقترب من صوت آخر. ونلمح ظاهرة الإشهام بجـلاء ـٌِ القراءات القرآنية وشِ بعض اللهجات القديهة وقد صرح "ابن جني" بهذه الظاهرة معتبرا أن الاشمام
 الحـرف الأخير غو الوڤف على المضهوم،(51) وقد تطرق "سيبويه" إلى ظاهرة الإشمام أيضا.
وهناك توسيع لدائرة الإشمـام ليشمل بعض الصواهت أي إعارة حرف رائحة حرفـ آخر كإشمامر رائحة الزاي أو السـين.

1) اوواخبرنا أبويصر جعفر بن محمد بن الحجاج عن أبي علي تعريض موسى الاسدي من الاصمعي هَال: اختلف رجـلان، فقال أحدهما: الصقر ، وقال الآخر: السقر... فإذا رجل هد أهبل فسالاه، فقال: ليس كعما هقلت انتى، ولا

نـلاحظ هنا إبدال الصوت حتى يُقرب من صوت آخر (صقر،سقر،زقر) 2) والإشمام هو تقريب الحرف من الحرف، مثل: مصدر، مزدر
 أسصنت العين. فصار تقديره قصدل له، هقربت الصاد الساكنة المهموسة من

الدال المجهورة بان أشيمت شيئا من لفظ الزاي المقاربة للدال بصفة الجهر. (53) 3) وفيها روي من قول الراجز

$$
\text { متى أنام لا يؤرقني الكُرى } \quad \text { ليلا ولا أسهع أجراس المطى. }
$$

لا يورقني: إشمام القاف من يورقني يلاحظ ولا يسمع، ولا تظهر أية حركة، ولو كانت القاف متحركـ لصـارت من بحر الكامل، أعمالهم الشفتين للبإشمام مِح المرفوع بغير صوت يسهع هناك(54).

الذن فالإشمام هو الدلالة على الضهة بحركة الشفتين وحذف حركن المتحرك يٌ الوثف مثل (إن الله سميع بصير) * هالقاري يشير باستدارة الشفتين (! إلى ضمة الراء.
ج. الروم:

وهو نوع من الوڤف، وڤف على آخر الكلمة بغير سـكون، حيث يوفف
بحركة بعد تقصيرها إلى صوت لين قصصيرجدا ، لا يكاد يُسهـع إلا عن قربـ. ويرى "ابن جني" ان "روم الحركة يكاد الحرف يكون به متحركا، ألا ترال تفصل به بين المذكر والمونت هنالك صوتا لما وجدت فصـلا" (56)
ويصرح "ابن جني" يون موضع آخر قاثلا عن الروم: واخضر منه الإشمام لأنه للعين لا لـلذنن(57) بمعنى أن الروم يخصر الأذن دون العين. يتضح، إذن، مهـا سبق أن الروم خاص بالوقف على آخر الـكلمات وهو تحقيق خفيف جدا لللحركة التي تتتهي بها الصكلمة. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الروم(58) ظاهرة صوتية خاصة باللغة اللغة العريية دون اللغات الأخرى وهي عـكس ظاهرة الاختلاس.
د.الاختلاس: هو اختطاف حرصكة الحرف ـٌِ النطق هتبدو كنصف حركة وربما يتبينها السامع (يحسب) فيخال أنها سكون، يقول"ابن جني": (حتى كانلك لم ترحم وقد ضـايقوا أنفسهم، وخففوا عن السنتهم بان اختلسنوا
 يشبعوهاه" (59) ويضرب مثال قراءة أبي عمرو (مالك لا تأمننا على يوسف) فهناك اختلاس يِّ الحركات. وهذه الظاهرة عرفت قِّ القراءات القرآنية، وقد أهّر بها أبو عمرو بن العلاء
هِ قوله تعالى: (فتوبوا إلى بارئحكم) باختلاس حرصكة الههزة فبدت كأنها سحكون "فرواها الفراء عن أبي عمرو بالإسكانه(60) وقد اعتمد "ابن

جني" على ما رواها "سيبويه" يٌ هـه الآية بالاختلاس أيضا ، وتضنح من خلال المثال التالي: 1)انششد السـري: وإنا ليرعى يوْ المخوف سوامنا نلاحظ اختلاس ما بعد هاء"كانه" ومطل مـا بعد هاء (بهي) وهذا الاختتلاس ضنروري على ما تقدم به القول. (61) 2)وقوله عز وجل: (اليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى)، مخفى لا مستوهِ) وقول: (فتوبوا إلى بارئكم) اختلاس غير مهكن كسر الههزة ودعا ذلك إلى تلطيض اللفظ. (62) ويشير ابن جني هنما ذكره سيبويه(الصتاب ج2 ،ص297) إلى أن أبا عمرو كان يسكن الهعزة، أما "ابن جني" ويقول بوجود الاختلاس دون حذف اللحركة كلها. اوهو ضبط لهذا الأمر من غيره من القراء الذين رووه ساكنـا". ${ }^{\text {(63 }}$

إذن، فالاختلاس نجده وِ أوضاع مختلفة من الكلمة، كـما قد نجده وِ بداية الكلمة أو وسطها، وإذا كـان الروم تحقيقا للحركة (إظهارها) هذإن الاختلاس إخفاء لها.
 والأقوى يِ عقد واحد" بقوله:اعرضنا هنا أن نري إجازة العرب جبعها بين قوي
 صنيحا،(64)، فالترخيم هو الإجازة والاختصار يوْ ككلام العرب وحكذا حذف أكثر من حركة واحدة فيها خصبوصا يٌ النداء يا حَارِ
 صباحا) (65) ويـذكر "ابن جني" أمثلة عن الترخيم:

أبكي إلى الشرق ما كانت منازلها مها يلي الغرب خوف القيل والقال واذكر الخال هـٌ الخذّ اليمين لها وقال: إنك يا معاوي بن الأفضل أراد: يا معاوية ،فرخمه على يا حار ، فصار ، فـار : يا معاوي ، ثم رخهه ثانيا على قولك: يا حارِ، فصـار: يا معاوِ كـما ترى اترى
 والآخر على يا حارِ، وهو الأقوى (66)
و. الإدغـام: ويعد ظامرة صوتية ورامية صرفية خصت بها اللغة العربية وهذا ما يدلن على وجود المعايير الدقيقة للنظام الصوتي يٌ لغتنا ،وقد نالت ظاهرة الادغام

حظا وافرا من الدراسة عند العلماء العرب.
 الإدغام فقال: وإدغام الحرفين هو ان تضع لسانك لهما موضعا واحدا لا ورا لا بزول

 عن الأصل يِذ الادغام،وذلك أن يدغم الأول يٌ الأخير وأن يتبع الأول الأخير، وأن


 أحسنه" ${ }^{(70)}$ وذكر مالا يحسن فيه الادغام ولا يجوز فيه؛ وومن الحروف مالا
 لانهها إنما أمرها يٌ الاستثقال النغييروالحذفهة(71)،
وهذا "ابن جني" يسنعمل المصطلح نفسه عند تعريفه للادغام بقوله الحرف لما كان مدغما خفي فنبا اللسان عنه وعن الآخر بعده نبوة واحدة

فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد... ومن الأمر الطبيعي الذي لا بد منه، أن يلتقى الحرفان الصحيحان فيسكن الأول منهما هو الإدراج (المخرج)، فـلا يكون حينئذ بد من الادغام هتصلين كانا أو منفصلين هالمتصـلان نحو قولك،شد وصبن وحلّ هالادغام واجب لا هحالة ولا يوجد اللفظ به بدا منه
 أما الغاية من الادغام فهي ثصد تحقيق السهولة والتخفيف والإيجاز 2 النطق واللفظ اويظهر توفيق سيبويه ه\% ترتيب الأصوات ناتجا عن تقسيم المجموعات الإدغامية فكل مجموعة متجانسة او متقاربة يُخ المخرح تتبادل فيهـا بينها التأئير والتأثنر وهو هوخ هذا الترتيب هتساو هـ ون منطق الموضوع الذي يعالجه"(73)، غير أن الأصل بيٌ الادغام عند النحاة أن يدغم الأول يوْ الثاني. ومن أنواع الادغام الإدغام الصكبير، الإدغام الصغير، والإدغام التقدمي والإدغام الرجعي والإدغام الكامل والإدغام الناقص.....
لكننا نجد كلا من "سيبويه" و"ابن جني" قّ أشارا إلى الإدغام الكبير
والإدغام الصغير.
أ.الأدغام الأصفر(الصيفي): وهيٌ هذا النوع من الإدغام يكون المدغم (الحرف الأول) سـاكنا والمدغم فيه (الحرف الثاني) متحركاء ويعرفه "ابن

ب. الادغام الصبير(الألكبر): يكون الحرف الأول متحرشكا، إذ يتطلب ذلك إسقاط حمركته أو نقلها إلى الحرف السـابق له إذا كان ساكنا ثـم ندغهـه ـٌِ الثاني. فهناك تغيير مبدئي هو التسكين ثم تغييرثان وهو عملية الادغام بقول
 أحدهما من صلاحبه لان قلب المتقارب أوكد من تسهكين النظر فهذا حديث الادغام الأكبرة(75).

هذه أهم الظواهر الصوتية العربية التي رصدها ابن جني يٌٌ كتابه الخصائص
3- بعض الظواهر الصوتية الناتجة عن لهجات العرب

 والمعاجم العريية، حيث كـانوا يقومون بجمع المادة اللغوية قصد تدوينها من البوادي خلال القرنين الأول والثاني الهجريين، وقد كانير كانوا يعتدون بقول القبائل
 انتباههم يُ البوادي مثل قبائل تميهم، طي، هذيل، ،...الخ
 كـا أشار إلى بعض الظواهر الصوتية اللهجية: مثل الكشپشة، العنعنة الكسكسة...الخ
وهد اعتمد "ابن جني" ــخ تعدد اللهجات العريبة ومالها من اختلاف يون النطق على قول "اببي بكر بن محمد بن الحسن"، الذي أخذ عن "أبي العباس أحمد بن يحي ثلبب" يو أن قريشا تعد أكثُر فصـاحة من ون عنعنة تميم وكشكششة رييعة، وكسكسة هوازن، وضنع فيس، وعجرفة ضبة، وتلتلة بهراء، ويضرب لنا أمثلة من ذلل:(76)،
 هائم.عوضا عن (إن عبد الله قائم) هال ذو الرمة منشدا عبد الملك:
ماء الصبابة من عينيك مسجوم أعن ترسهت من خرقاء منزلة وهال ابن هرمـــة:
لَغَنْ تغنتّ على ساق مطوفَةَ ورقاءُ تدعو هديـلا فوق أعواد

تعملون وتفعلون وتصنعون.....الخ
 الصكلمة مئل :
إنك =إنصشش، رأيتك, =رإيتكش، أعطيتك = أعطينكش.
 يكمن حِّ الوقف بالسـين مكان الشــين. ميثل: أعطيت = أعطيتكس، منك = منكسن، عنك= عنكس ويشَير ابن جني ڤائلا: اوهذا هوخ الوڤف دون الوصلa(78) كما يعلل "ابن جني" وجود هذا الاختلاف هـغ اللهجات نتيجن القياس،ولكنه لا يعيب ذلك ؛ روكيف تصرفت الحال فالناطق على فياس لغة من (لغات العرب)مصيب غير مخطئ ،وإذا كان غير ما جاء به خيرا منه| (79 الها هذا ومن أهم عيوب النطق المنتشرة ـغ اللهجات، نجد ظاهرتي اللثغة والغنة على سبيل التهثيل: ب. اللئفة: وهي ظاهرة صوتية تتكثر عند النطق بالحروف التالية: الراء، الطاء، ، التاء. وتصكون ضعيفة عند النطق فٌ حرف الدال، لأن جرّس الصوت बوي پِ كـل من التاء والطاء،على أساس أن القوة المتقاربة بين الحروف والتقارب فيما بينها يحدث ثقـلا على النفس لذلك قدمت الأقوى وڤد وڤف "ابن جني" يـو هذا لأمرين:(180)

1) (1 2) يقدم الأثقل ويوخر الأخف، حتى يكتسب المتكلم نفسا قويا ونشاطا يـخ أول نطقه.
ع. الفنة: وقد أشار "ابن جني" هِّ باب "علل العربية أكلامية هي أم فقهية" الى ظاهرة الغنة، من خلال حديثه عن إهمال ما أهمل مها تحتمله ڤسـهة التركيب ـِّ بعض الأصول المتصورة أو المستعملة، فاكـثنره مهمل متروك نظرا

لاسنثّاله ثم يورد عن ذلك أمثلة من بينها : "إهمال ما تقاربت حروفه يوْ قوله..."
 الحروف، أعني حروف الفم، فإن جمع بين الثين منها قدم الأقوى على الاري الأضعف
 بينهما، الا بتقديم الأقوى منهما نحو: أُرلِّ، ووتد، ووطلد، يدل على ألى أن الراء اقوى من اللام أن القطع عليها من المطع على اللام، وكأن ضتعض اللام إنها
 فنحرف الللام تحدث عنه غنة حين الوقوف عليه نتيجة ضنعف القطع عليه اليه، ، يتضنع
 اللخاتية: وأخيرا يهكن القول الن "ابن جني" فد استطاع وفق منهج لغوي واضح أن يصض لنا ويعلل كل الظواهر المتعلقة بالجانب الصوتي، كـا الما أن
 بتلك النتائج الباهرة دون أن تتوافر لديه وسائل الدرس المعاصر يا
 جميع الدراسات التي يقوم بها اللفويون الآن فيما يسمونه"علم الآصوات اللغوية"ه(82) ويضيض قاثلا: اككانوا أول الرواد لعلم الأصوات اللغوية وعلى كثير
 والن نظرية "تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني" التي يبين فيها "ابن جني" الن الوحدات الصوتية يٌ الكلمتين تتقارب لنوع تقاربا لمعنى بينهما دون فقدان المعنى المانى
 يقول د. البدراوي زهران: اوهذا يريك كيض أن معاني الكان المات الـات كـانت

 إن الدراسات الغريية كانت انطلاقاتها عريية، والن القائلين بتوافق آراء "ابن جني" والآراء الغربية يٌ المجال الصوتي، لا تصف الدراسات العربية
 النحوي اللغوي والصوتي تضاهي أحدث النظريات اللغوية المعاصرة. اللاحالات:

1) الحمد شامية،خمانصس العربية والإعجاز الترآنى (نظربة الجرجانىي اللغوبة) ديوان المطبر عات الجامسبة،1995، ص77.
 الإعراب ج1، تُحَ: مصطنى الستا وآخرين، مطبعة البابي الحبّب، القاهرة، 1954. 3) المصدر نفسه، ج1، ص15 4) المصدر ننسا، ج1، ص33 5) (5 محمرد نهـي حجازي، علم اللفة العربية، ط1، وكالة المطبوعات بالكويت، 1973، صـ صس 9، 10 اللتوسع انظر : مشالّ زكريا، بحوث السنية عربية، ط1، المؤسسة الجامعية للسرالعات والشُر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1992، ص60، 6 6) ابن جني، الخصانص، ج1، ص60، 7) المصدر نفسه، ج1، ص4.

2) المصدر ننسه، ج1، ص1.
3) انظر : محمود نهمى حجازي، علم اللفة العربية، ص90.
4) الظر : سيبويه، البو بشر عمرو، الكتابهمج 4، ط1، تحق: عجد اللسلم هارون، دار الجيل بيروت، لبنان، 1991، ص 431.
5) الأمبعي-عبد الحملد الهادي اير اههي: المرالسات الصبرئية عند علماء المربية، ص54 نيها نتله عن اين جني، سر صناعة الإعراب، ج1، ص ص ص 8، 9.
 ط3، مكثبة الأنجلو المصرية، المَاهرة (دهت) ص 30.

سر صناعة الإعراب، ج1، ص8.
6) الظر: -ايراهثم أنيس-الأصوات اللنوبة، ط3، مكبّة الأنجلم المحرية، القاهرة 1995، ص17.

- عبد اللغار حامد هلل: الصوات الللغة المربية، ط3، مكبّة وهبة القاهرة، 1992، ص88

16) عبد الغفار حامد هلد، الصوات اللفة المعربية، ص122.
17) اللمرجع نفسه، ص122، فيطا الخذه عن الين جني، سر صناعة الإعراب، چ1، ص56. 18) سيبريه، للكتاب، دج4، ص صن ص433، 434.
18) عبد للاغفار حامد هلال، أصبلت اللنة اللعربية، ص 123. 20) اللرجع نغسه، ص 124. 21) سيبويه، الكتاب، مع4، ص434.

19) سليوري،،الكتابهسع4، ص434.
20) الين جني، اللفصانص، ج1، 1 (25، ص66. 25) الصصر نسشه، ج2، ص328. 26) المصرر نفسه، ج1، ص266.


$$
\text { لللتوسع الظر : إيرامهي أنيّ، الأصوات اللغغوبة، ص89. ص ص 133، } 134 .
$$

28) إبراهيم ألنيس، الأصرات اللأورة، ص ص133، 134.
29) لبن جنه، اليو عُمان، للخصانص، ج2، ص40.
30) المصسر نسسه، ج2، ص40.

31) الين جنّ، الخصائص، ج1، صس ص 46 46، 47.
32) محمود نهي حجازي، علم اللغة العربية، ص15.
33) انظلر : مسشال زكريا، بحوث السنوة عربية، ص60.

- اللسدي عد السلام، اللعكير اللسانى فى الحضـارة اللعربدة، الدار للعربية للكتاب، ليبيا، تونس .1981

35) البن جني، للخصائص، ج1، ص65.
36) المصدر نسسه، ج2، ص12.
37) اللمصدر ننسه، ج2، ص12.
38) المصطر لنسه، ج2، ص12.
39) المصنر السابق، ج3، ص296، ج2، ص340.
40) إير المهِم أنثي، الأصرات اللغنوية، ص36

41) النظر : شاهين عبد الصبور، الثم اللقراءات فى الأموات والأنحو للعربي، ط1، مكتبة اللخانجي، اللقاهرة،1987، صن ص 122، 116.
42) هحمود فهمي حجازي، علم للاغة لمربية، ص صس 226، 227، وتعنى المطاثلة لن مبرتا

 44) ميبويه، الكتاب، ه؟4، ص117. 45) (45 محبود نهمي حجازي، علم اللغة العرببة، ص226.
43) سيبويه، الكتاب، مج4، ص129.
44) المصسر ننسه، ع2، ص141.
45) وهذا النوع المشهرر من الإمالة، الما اللنوع اللانهى فهو إملالة النتحة نحو الفنمة
 الككرة رإمالة خفينة تمال نيها الفنحة إلى اللكسرة، لكنها تبّى أكرب إلى الصلها. 49) المصـر نفسه، ج3، ص21 21 50) الهصدر نفسه، ع2، ص328، (51) المصنر نفس4، ج2، ص328، للترسع النظر : سيبوره، الكتاب، مج4، ص328 423.
 53) المصدر نفسه، ج2، ص144. 54) العصبر نفسه، ج1، ص73. 73. - العجادلة 24
46) انظر: عبد الغفار حامد هلال، العربية خحمانصـها وسماتها، ص120. 56) ابن جنى، الخصائص، ج2، ص28، 5340 انظر : ج1، ص72 57) المصدر نفسه، ج2، ص 528.
47) روم الحركة: الاخشارة للحركة بصبوت خفي، انظر: عبد المبور شاهين، أنر التراءات التّر آنبة، ص117.
48) المصدر السابق، ج1، ص72، أنظر : الخصانص، ج2، ص340.
49) المصدر نفسه، ج2، ص 328.
50) اللمصدر ننسه، ج1، ص131 371.
51) المصدرالسابنّ، ج1، ص721
52) المصدر ننسه، ج1، ص72.
53) المصدر نفسه، ج3، ص 315.
54) برجشتراسر، التطور اللنحوي للغة للمرببة، تر: رمفنان عبد التواب، نثر مكتبةّ الغانجي، القاهرة ودار الرفاعي الرياض 1982، صـ 73.
55) لبن جه، لالخصانص، ج3، ص ص 3376، 317.


56) اللصدر نسسه، مع4، ص238، ص467، ص469، ص476.
57) عبد الصبيور شاهين، لثز اللقراهات التر أنوة، ص185.
58) سيبويه: الككاب، مع4، ص437

59) ابن جني، اللصصنصّ ج1 71 ص ص ص 92، 94
60) عبد الصبور شاهين،الثر التراهات الترّ آلنية، مس 185.
61) لبن جنى، الخصانص، ج13، ص141.
(75 (7ssimilation
62) اين جني: الخصانص، ج2، ص11.

63) ابن جني: الخصانص، ج2، ص12 12.
64) المصدر نفسه، ج2، ص 12.
65) المصدر نفسه، ج1، صن صس 54، 55. انظر: عد النغار حامد هال، العربية خصانصسها وسعاتها، ص 356.
66) المصـر نفسه، ج1، ص 54.
67) إيرامهم أنس،، الأصوات اللغورية، صـ 121. 83) المرجع نفسه، ص ص 121، 122، 122.
 المعارن، القاهرة، 1993، ص 154.

ISSN: 2170.0583



الجمهورية البز ائرية الديتقراطية الشُعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد ـ تلمسان -
كلية الآداب و اللغات
قسم اللغة العربية وآدابها

معال بعنوان:

# بنية ابلجملة بين الجرجاني وتشومسكي في ضوء نظرية النظم و النظرية التوليدية التحويلية 

## إعداد الأستاذة: شترح خضرة

البلة العالية للتز:جة المديثة، جامعة منتوري

$$
\text { قَسنطينة العدد 03. } 2011
$$

السنة الجامعية: 2011-2012

#  مناشورات مختبر اللضات و الترجمة 



لغوبة وأكربية



## 



$$
201103 \text { aad }
$$

$$
\begin{aligned}
& (0 y)=0.0 \\
& 0_{0}^{0} \int^{5} 9 \text { "tagit } \\
& \text { c) } 0 \text { - an }
\end{aligned}
$$

المقالات لا تنبر إلا من آراء أصححاك̣ا

## 



www.langtradiab.com
4SSN 1112-4636

$$
\begin{aligned}
& \text { thel } i_{n}=4.2, x \rightarrow 2+14
\end{aligned}
$$

## 20̈s 1 苟

| 31＋ |  |
| :---: | :---: |
| mas | 人）Jutwo ．s．t |
| ب， |  |
| Lunj $\frac{3}{}$ | Shate 3 \％ 2.1 |
| 4 | （2．1 |
| －101 | 2．1 |
| it | 20．1 |
| 31－1 | 20．1 |
| 210 |  |
| Whal |  |
| Lives |  |
| ji＜ |  |
| 1 |  |
| 31 | Me |
| 迷；－1 |  |
| fis－1 |  |
| ，51 ¢ |  |
| ， 4 | 20，2 |

## Mablail nizail

AStiryst

| Lisj |  |
| :---: | :---: |
| tiloul |  |
| ! |  |
|  | (2.1 |
| Hipl | 2.1 |
| 51 $5^{2}+1$ |  |
| , i $_{1}$ |  |
| - | \% |
| Lmin | Whats S 2.1 |
| Witul |  |
| Wiog | \% |
| ابح女ز |  |
| 年; | \% |

## (4) -

9
Luto

25

34

$-$
 7-halamin

52



68

anturax
بنية الجملة بين الجرجاكين وتشومسيكي
في ضوء نظرية النظم والنظرية التوليدية التحويلية
الأستاذة: شبور خضضرة1 بامعة




,


 3 الكام

(3)



## تحديد بنية الجملة عند الإمام "الجرججاين ":

إن نحاديد المبى والمعى غاية الدرس النحوري واللغوي العربي؛ والجمدلة العربية هي النص؛


"الجر جاكي" فقـد اعتمد المبني والمعني معا.

وليس من السهل دراسة المِملة العربية، لأن حدودها واسعة، والِملة عموما لا حدور


 ابلجملة؟ وها تمامهـه؟




تححدد الجملة بجانبين : جانب البنية النحوية، وجانب الرسالة الإبلاغية للمتكلم ،أي ابلانب الإبلاغئي، أو التبليغي للنجملa،ويعرف "الجرجاني" الجمدلة بقوله :بأنا ملفوظ لائتلاف جزء جين (26) . مشل قولك : إن بحتهـد تنحتح.......
 الشر ط، وعلى الرغم من ذلك تسمى جملة،وكذلك جملة الوصل جي قوله تعالى: " الله الني

(ج2) لا عیل كا من الإعراب: ليس لها وظيفة نحوية بل لما وظيفة بيانية / بلاغية.
 العناصر النحوية، وننا يكمن الدور الواضح للكلمة في مكانانا دانـل التركيب، فالكانمة تعود إلى التككلم وبذلك يتوعَف التحديد عند غرضه لا الغرض النحوي على أساس أن الغرض النحوي لا يَّكن من إبراز ذلك التحايد يـ غياب المتكلم.

 وهنا ها يعرف بالتحليل السياقي للتركيب، بعمى النظر إلى ابلمهلة من الناحية المار جية، فابلجملة جزء من السياق المقالي، وحـدد وظيفة الجملة في السياق.
 بمسلها نظرية لغوية شاملة، لأنه أولى اهتماما بالجانب التنظيري والوظيفي للغة، وركز على اللى النظم، وهذا المنـهـج الوظيغي المعتما بمكن من تحليل اللغة ودراستها ابتداء من الوحلدات الصرفية باعتبار الصرف أداة لتوليد الكاملام !لى النحو، اللني يضنط ويكاد التراكيب اللغوية، إلى إدراك ابلجانب الدلالي أي المعاني اللفوية.
تناول "المر.جالي" اللفظ وتحَدث عن مزايا نظمه وخحصائصه وني السياق اللغوي ومواقعه و لقد بنى "الإمام المر جاني" نظريته اللغوية على أسسس سنوضحها من خألال هنا

[^2]المخطط الذي تصورناه بوصف بنية المجلة عنده، تصل الوصول إل معناها اللغوي الشاهلر الوحيل، كما هو موضح في المخطط الموالي:


1- الكالام ;احتمالات التأليف بواسطة التعليق:
أه الكامام :
إن الكالام هو وسيلة واختيار الفرد لعناصر بعينها من الإمكانات التعبير ية المتعادة، وهو اللكيفية الفردية للاسشنخدام اللغوي الناتج عما يعرف بالقدرة الكامنة عنلـ الإنسان، والتي بَحكاله قادرا على النطق وإصدار الأصرات وربطها .معان ومـلولات بهامـم الفطرة، أي الاستعداد الفططي
للدتكلم، الذي يجعله قادرا على اكتساب لغات عبر الزمن.


 عظيم" (28) . أي أن السبب في وضع مفردات اللغة وحكمته يكون ثِصلـ التر كيب . ويرى "البرجحاني" أيضا أن الكلمة ترتب في النطق نتيجة ترتب معانيها في النفس (29)، حيث يعـ الكلمة الوحدة الصغرى ذات الدلالة والمكون الأساسي للكالام ويشترط "ابلر جاكي"


المسدي عبد السلام، اللسانبات وأسسها المعرفية، ط1، المؤسسة الوطنية للكتاب الجز ائر، والدار
 28 الجرجاني : دلاثل الإعجاز، ص186، 418 . 29 المصـر نفسه ، ص 45
-
ربط الجم جاكي النظم بالكالام وأكد على حسن الككام بالمعاني لا بالألفاظ، وهذا هو سبب
 (أعمم أن ليس النظم إلا أن تضع كالامك الوضم الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل قوانينه

نهام النحي يتكون من قَوانين وأصول ثابتة، وقال في موضع أخر : "لا يتعلق الفكر بمعاتي الكلمم
 وسائر ضروب بكماز مي من مقتضيات النظم أيضا ، إذن يرتبط كل من النظم والنحور والبالغة - ber

ب- احتمالات التأليف براسطة التعليق/ مكرنات الجملة :






الثالي أو أن يعمل الأول في الثاقِ عمل الفعل.

2- تعلق الاسمم بالفعل، كأن كِكن فاعلا له أو مفعولا بأنراعه: مفعو لا مطلقا "ضربت ضربا" "

 الناقة و فصيلها لرضبعها"
ب- تعلق الـرث .ما يتعلق به العطف في قوله : "جاءكي زيد وعمرو" .

ج
 على الإطلاق بل الحثروج واقعا من زيد. "هل خر ج زيد ؟ " فأنت لا تستفهم عن الحَروج مطلقا ولكن عنه واقعا من زين (35 (3).
 مسند ومnسند إليه (36)
إن تعدد الا-حتمالات في تعلق الكلم بعضها بيعض يمثل في معناه الشامل معاني النحو وأحكاهـ


 التركيب والتأليف، فنحو أي لغة من اللغات يدرس طرق تأليف الكلمات ون الجمل ويوضع طرائق ترتيبها، ومع تحديد المعالِ النحرية من حيث المبلول الشنكلي للب حلات اللغوية التي يترتب عليه اختلافات في البنية، تتوقف عليها التر كيـب والتأليف المتنوعة (38) هكرنات الجمملة :
واجخملة العربية نوعان: فعلية و اسميت، وهو الأصل في النححو العربي؛ نال "النخزومي"
 الواقع اللغوتي" (39)
وسنتاول ابلجملة بنوعيها : الاسمية والفعلية عند "الإمام الجرجاين" .

- الجمملة الاسمية :

36 المصدر المسابق: صن شا
مجلة فصول في النقد الأدبي، العدد 01 المجلد 05 الميئة المصربة العقمة للكتاب . القاهرة 1984 .
38 البدراوي زهزان، عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني، صن 198 .
المخزومي :مهّي في النحو العربي نقّد وتوجيه، ط2، دار الرائد العربي، بيزوت، 1986؛ صـ 21

الجملة الاسمية هي التّ تبدأ بالاسـم، وتككون عادة من المبتدأ والمبر. المبتدأ موضوع






。
والخملة الفعلية تتحاد بنعل وفاعل تربطهها علاقة إسناد وتتميز بالتحايدل وعنصرا الفعل ما : الزهـن والمـدث
أها "الجر تـاني" فيعرف البِملة الفعلية قاثلا : "إن موضوع ع الاسم على أن يثبت به المعنى


 فِّ إل ذلك، فإذا قلت:"زيد هو ذا ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه هخزءا فهجزء , الغُعلية التي تعتمد المدلث والز من . يتسم الفعل بالحر كية وهو أهم من الفاسل لأنه يدخل فـ جانب الإنهبار كتولنا:" جاء

2
ما المتصود بالمعي النحوي للككام عنا "الإمام الجرجاجي" ؟ قال : "وأعلم أنه وإن كانت الصورة مي اللني أعدنا و أبدأنا فيه من أنه لا معنى للنظم غير توخي معالي النحو فيما بين الكالم.... وأعلم أنكا بّبد هؤلاء الذـين يشكون فيما قلناو، بحري على ألسنتهـم ألفاظا أو عبارات
 كلك " إن مدار النظم هـو النحير. وإن تعلق الألفاظ بعضها بيعض وفق ترتيب واختيار محددين،


ومقام معينين، فما هو مفهوم المقام الككالمي ومقتضاه بو صفه أساسا قوبا بن بين أسس النظرية اللغوية عند "الجر جاني" ؟ 3- المقام الككاممي ومقتضاه : لقد اهتم البلاغيون بالجانب الـبري فاعتمدوا أسلوب الـهبر أي أن يكون المبتدأ متبوعا كـبر كيفما كانت





 معَتضى الحال ( المقام )، فيفرض ضورابطط معنية و صورا على المتكلمب.




 أو أدر كه اللامع، ويققى الغموض هل كان المان المدث من زيد أو من عمـوو؟
 "المنطلق زيد" نالحظ تقدى "المنطلق"، هو ما يفسر رؤية شـخص ينطلق بعيدا فلمم يؤكد المتكاكمم
من هو أهو زيد أم عمرو . وثي الحقيقة أن الشخص البعيد هو زيد .

التر كيبين وبذا نقول: أن لكل تركيب بمقام، أي أن لككل تركيب حال يقتَفيه.

"زيد كريع" ، "إن زيدا كريع"، "والش إن زيدا لكريءُ" .

$$
\text { المصدر نفسه: ص } 176 \text {. } 41
$$

نخلص إلى أن "ابهر جاني" يعتمد المقام ومقتضضاه في الككلامه وذلك حينها هيز بين خبر
 الابتدائي :"زيد المنطلق" أو. "زيا هو المنطلق" (42 (4) .

بن كلمات، حيـث تتحدد البنية الشكلية للتراكيب على علاقات سِياقية كالمية متنوعة (43 (م)



 دراسته الوظيفية إلم دراسة الموقف أُ الحال الذي يقال فيه الـلبر . وبيان العالاقة بينه وبين السياك الككلامي الفعلي الني بـانحل فيه الـبر (45)
يتضن ما سبق أن السياق الكالامي أساسي في التركيب اللغوي ولا بل أن أن يتماسك
السياق المقامي بالكالام. وذلك بأن نعرف موضع كلا كلمة قصطـ الموصوله إلى تحقيق المعنى الل-لالي اللغوي وإدراكث في التر كيب، فما المقصود بالمعى اللغوي /الدلالي ؟ 5- المعني اللغوي/ الدلالي :

نحاصة في بعض الظواهر اللدلالية التي درسوها بعمتى واختلفوا حولما مثل : "ظاهرة الترادفن،

 على كل اللفات، كما أفمّم لم يدر كوا جهيدا طبيعة العلاقة بين فكرة التغيير الدلالي، و فكرة العالقات اللوللية، كمـا فعل الحدثوثون.

42 دك الباب: جعغز المرجز في شُرح دلانل الإعجاز ،ص 100 . 43










 اللغوي، (sémantique) من (syntaxe) (لالـ التراكيب (47)










 اتفاقيا يعكسه الجمانب الصووي للفظ / المعاني القاموسية .

[^3]وتتمثل أهمية المعى اللغوي في تحقيق التو اصل والإبالاغ بين الأفراد وعليّ" فاللـلالة على




نقول مشلا "ضرب زيد" إعالم السامع حدوث الضرب من زيد، وليس الإثبات إلا إعلامه السامع ومب2 المعىي (52) ذلك أن الجرجاذي " لا يهتم بلدراسة المعى على مستوى اللفظة المفردة"(53)
 المستوى اللفظي، أوالمستوى التركيي،والمستوى الدلالي، نالنظم هو أساس المعثى. يقابل "المستوى التركيي و "المعىن الدلالي" الناتج عن تعلق الكلمات اللغوية بعضها بعضا ببعضى وفت
 المعنى المُجمي : الذي يتمئل
المعالي النتحوية وأحكامها: ويتمثل ذلك في طرق التعليق وترابطلها بالجانب النحوي . المعنى المدلالي : وهو ما يعرف عند "الجر جالي " بالإبانة عما في النفس/البيان/تام اللـلالة. بين البنية والبنيوية :
لقد اختلفت المدارس اللسانية / اللغوية في تحديلها الفهوم " بنية " وتباينت يُي تصبررها للنموذي اللغوي . وهذا الانختاف دليل على ديناميكية الحر كة الفكرية ،التي معلت من البنيوية اللغوية . ${ }^{\text {(54) }}$ (V)
فقل الخذنت البنيوية تطورا ابتداء من " دي سوسير " في سويسرا ، وبلومغيلد مؤسس الحر كا 5
 كوبنهاجن ) ، ثم ظهر التيار التوليدي على يد كل من "هاريس " و " تشبومسمكي "
(55) (Distributionalisme) التتحويلية, والتي كانت رد فعل على الابكاه التوزيعي 36 انطلتق "تشّومسهي "
 بنية الجمملة 3ي ضوء المنهـج التوليلدي التححويلي: 1- النظطرية النمو ذجية عند "تشمو مسشي":
 دراسة بنياكَا .كعزلى عن وظيفتها في التواصل دانحا الِمتدعات.




 مشتر 5ة بين الأنسات اللفو ية.
, للقرقو فق على


 التاز يلي.

[^4]
 حــدر عام 1957. ,لككنه أدرلك تلك المستويات ثي المنوال الثابي الذي تضمنه كتابه"مظاهر من النظرية التركيبية"، وركز على هیییع هستو يات التحليل (58) , وذلك ما تضضمنه كتابه "النظرية التر كيببة" عام 1965 و "3 عام 1970 اهتم بالجانب الدلالي أيضا؛ وهذا هـا عرف عنده "بالتأُويل الدلالي"
 اللغوية كّان إل تحليل الجـهلة الأصولية phrase grammaticale. كما يرى أن الحدرد بين المستوين اللدلالي والتركيي غير واضحة تمام الوضوح، لذلك يعتمل في نظريته النموذجية،
 التفسير، أها المكون التر كيبي فوظيفته التوليلد.
 المْل، والتي تحتوي على مُمثيل دلالي يستمد من "المكون الدلالي"، وعلى تمثيل صوتِي مستمال من "المكون الفونولو بجي"، أما النكو ن التركيبي فهو اللرابط بينهـما. إن المستويات (التركيي، الدلالي، الصوني) متداخحلة الأمجزاء فِ التوليد، وهذا ما يكعل أصول الليغة تنتظم ونتق ربط الأصبرات والمعالي. 2 ) مكرنات تركيب الجملة:
تتكون ابلمدلة عند تشوهمسكي حسبب بنية القواعد التوليدية التحويلية من مكونات ثلات : 1- المكون التركييي: أساس التوليد، يتكون من: أ- ألمكون الأساسي: المّمثل ثي بكموعة قواعد البناء، قواعد إعادة الكتابة، وعلى المورفامات Arbre لتمثيل ما يقابل القواعذ، ويمثل المشـحر ابلجملة ومؤلفاكّا بشكل بشرد يبين يختلف الصطلات

Fuchs, catherine et le goffic bierre. Initiation aux problèmes des linguistiques - ${ }^{58}$ contemperaines. Tr: moncef achoir, p54, 55.

[^5]القائمة بين العناصر التر كيببية، فكل عقادة من المششجر تشير إلى مئلف عن مؤلفاكًا. أما العقدة الأخيرة فتتمثل ابلمانب الصربتي"المورفيمات".
 الختيارية دوربة أو غير دورية، مع مرالعاة ترتيب التحوياتات.
 ما يحرفبالتمثيل الصوريك. 3- المكرن الدلالي/ التأويلي: من أهم المكونات، فهو يربط بين الصوت والمعن فهو يتما
 3) خصصائص الجملة عند تشرمسكي: ربط "تشبمسكي" اللغة بدراسة الجملة، حيث قال: "م من الآن فصاعدا نعتبر أن اللغة عبارة عن



 غير متناهية .مععن أها تَابع صوتي/ فونيمي.

 على شكل فونيتيكي وعلى تفسير دلالي ذاتي يقترن به. وقواعد اللغة هي التنظلمه الذي يفصّل
 العلمي فِ منوتحه، الصياغة الفرضيات، منهج متماسك وموضوعي، وركز غلى الململة بوصغها: 1 - ا حـدة لتحليل الظلاهرة اللغوية، فهي تقوم على بنية صرغية/ مورفيمية، ينتج عنها عـد
لا لائي من ابـملـ.

2

3- هي الوسط، أي الميدان، الذي يمكن الدارس اللغوي من ضبط القُواعد اعتمادا على



5- تتكون هـن نمطِن لبنائها الـلالي: بنية عميقة، تتحادد هـا أحولية الجمهلة/ قواعدية، وبنية سطلمية تندر ج تحتها جمل قواعدية وأخرى لا قَواعداية لا كاية لها.
6- إن كل سلسلة هكونة بن بكموعة كلمات متَالية، تمثل جملة تَتْلف عن أي سلسلة انخرى، شريطة ان يكون البناء صصحيحل62، يرتبط بهانب تصنيفي واخر تغسيري ~
من المستوى التركيدي؟ مستوى الوظلائف النحويةـ التحويلـّ التأريل.



 تقّع بعا (1) والكلمة (3) بعد الكلمة (2) وهكذا... فابلمهلة عند تشومسشكي تولد عن

 (ج1) تتححدد بالمستويات التالية: المستوى الصرفي، الصوكي، والدلالي، فهي جملة أصولية/ قواعدية لأكنا تامة نوريا.

 النـالية:

[^6]

 جها لمغيلة، لان موقع الكلمات الكي تؤلف بنيتها ليسـت موقعها. - هكين أن نثلا كل جملة أصولية من الجمل السابقة مششجر نحاص: انظر شكال البنية المنطقية
;البنية السطحية لــــ (ع1)
بكـن أن بخري عدة تحويلات على الجملة (ج1):

- الإبدال: (ج1)
 -- الـبمع: (ج1)

(ج1)
 وجودها يُ اللغة، فهي بنى سططحية نإبَّة عن البنية العميقة (ج2) .
يتضَح مُا سبقَ أن:

* التتركيب الأصولي: فعل + فاعل + حرف جر + اسم مجرور + اسم مضاف إلـيه.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1. البستاكي اعتي بأزهار المديقة ـ بنية سطحية قريبة من(ج2)، صحيحة تحوريا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 6. أزهمار بالمحديثة اعتى البستاي }
\end{aligned}
$$

 1

- التاعدة المعيارية/ النحوية: تقليدية، تِتم بالسلوك اللغوي الضروري في الكالام الصحيح، كَدف الى تحقيق فصـاحة اللغة ونقائها.
- التولِيّ: ضبط وتثبيـت وتفسير للعلدد اللاغنائي من جمل اللغة الكي ينتحها المتكلم. - التتحويل: تغيير واستبدال وانختيار وتأويل، طريقة لإنتاج جملة من جملة أخرى.

- البنية العميقة: ثواعدية، ترتبط بتابع الكلمات في تحديد هعناها الدلالي.
 عدد عدودد من القو اعد المتكررة التي تعمل بن نحلال عدد معدود بن المفردات. مقارنة بنية الجمالة بين الجرجاجنِ وتشومسنكي:
نصل في النهاية إلى تحديد نقاط الالتقاء، ونقاط الاختلاف بين "الامام الجلر جاني" و "نيوم تُشْومسكي"، في دراستهما لبنية الجملة أو ما يعرف بالتركيب هذا من جهة، ومن جهة أخرىى تحَديد ما يميز نظر ية كل وامحا منهـهـا
- إن بنية الجمملة نالت قسططا وافرا من اهتمامات علماء اللغة عبر العصور، منهم"عبد القاهر الجرجالي" اللني أسس نظرية لغوية؛ "نظرية النظم"، والتي كانت بمثابة المنطلت للـراسات
 تاخیيصا لا جاء فِ نظرية النظم عند " الجرجالي" ومنهـم كذللك "تشومسكي" صاحبب نظرية "النحو التوليدي" التي تتقاطع مع نظرية النظم عند "الجرجايني"، على الرغـم من المدة الزمنية الكي تنصهل بينهما، وعلى الرغم كذلك من عدم اتصال اححدها بالآنخر، وهذا يدل دلالة قاطعة على تشابه، وتقارب الدرس اللغوي عندمها.
- يتفت الباحثان في موضوع الدراسة، فــ "تشومسكي" يركز أساسا على المتكلم، وعلى كَدرته يُ إنتاج عدد لا فائي من الجممل، هما في ذلك المِل التي مُ يسمعها من قبل، وبالتالي فان اللفة، في ضوء هنـا المفهوم، لها ميزة التوليد، أي ميزة تفسير البحمل المنتجة. فالنحو التوليدي عنده يمثل آلية اللفة؛ إنتاج العدد اللاغنائي من الجمل وفت تنظيم قواعدي موبود ضمن الكفاية اللفوية للمتكلم، وبذا تنص النقاعلـة التوليدية على المعلومات التي تُكن المتكلم من صياغة

ومعرفة الجِهل الصصحبحة في لغتها الخاصة. وهنا تتميز القاعدة التوليلية على القّاعدة المعيارية




 وهانـا ها يبرز العالقة المتينة بين النظم والنتحو والبالاغة. - ير كز الباحثان على الجملة وحريقة بنائها؛ " بنية الجملة" ، التي ير اها "ابلربالـي" بأفا

 التوليِي التحويلي؛ "ع تميز نظريته بالطلابع التحريلـي الصوروي.
 الاكالم، مر كزا على العلاقة بين البنية النتحوية للاحملة وبين دلالتها، أي، التفاعل بين المـلة






 بالنظام النحتوي الني يكــم اللفة.


 أساس أن المقاي تختلف باختلاف الصهور.

- وقد ركز"الـر تهابي" أيضا على العلائق بين الكلمات فيما بينها، لا على الكلمة


يتضح بأن نظرية النظم مي تركيب للعالئق بين الكلمات ونق السياق اللغوي والمقامي الذي


 , النحو، والمقام، ما هي إلا ترالب تشكيلية متتالية مترابطة تُر عبر ها عملية نظم الكالامام لتصل إلـ الشْكل النهائي، أي، تحديد المبي الذي يكيلنا على إدراكُ المعنى اللغوي الدلالي. خاتمة:

- أن "تشومسكي" تناول الجملة. عنهع تركيمي تحليلي تفسيري في ضوء قواعد النحو التوليدي التحويلي، وذلكا قصد معرنة طبيعة النظام اللغوي.
 العا
 كمنطّق أساسي كبناء نظريته، وقد بينا في طيات هذا البحت المتواضع أهم النقاط التيَ يلتقي فيها اللـاز سان، واهم النقاط التي يكتلفان فيها، نلخصها في نتططتين أساسيتين، وهما عبارة عن


 لنا بقوة وصلابة اللغة العربية.
 "تشومسكي" يهتم بالمانب المدسي التجر يدي.

UNIVERSHIE MENTOURI CONSTANHINE Laboratoire de recherche:<Langues et Traduction >

# Etudes Linguistiques, Littéraires et Traductologiques 

## Revue Internationale poTRADUCTION MODERNE


[^0]:    - All confirmed verb or noun sentences are based on the relationship of attribution and relationship of " Al Idhafa".

[^1]:    ميئة التحرير

[^2]:    26 الجرجانتي : دلاثل الإعجاز ، ص105.
    " 42 " 42
    
    

[^3]:    
    

    ا50 الصصدز نفسه ، ص 360.

[^4]:    55ـ ولد عام 1928، عن حبِّهـ انظر :
    -
    
    -
    Nique Christian. Interoduction méthodique à la grammaire générative, p34. - ${ }^{56}$ * Ductor, Oswald et Todorov, Tzvetan. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, p293

    * Fuchs, Catherine et le Goffic, Pierre. Initiation aux problémes des linguistiques contemporaines. Tr: Moncef Achan, p38, p39, p42.
    

[^5]:    
    ؛التوزيع عبيانان، 1982 ، صس 53.
    

[^6]:    

