**الصرف والاعراب**

للكلمات العربية حالتان: حالة إفراد, وحالة تركيب, فالبحث عنها وهي مفرده لتكون على وزنٍ خاصٍ وهيئة خاصة, هو من موضوع علم الصرف.

والبحث عنها وهي مركبة ليكون اخرها على ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم, من رفع, أو نصب, أو جزم, أو بقاءٍ على حالة واحدة من غير تغيير هو من موضوع علم الإعراب.

 فالصرف: هو علم باصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية واحوالها التي ليست باعراب ولا بناء, وقد كان قديماً جزءاً من علم النحو.

 والإعراب, وهو ما يعرف اليوم بالنحو علم باصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء, فيه نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع ,أو نصب, أو جر, أو جزم, أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها في الجملة.