**جامعة المستقبل**

**كلية العلوم**

**مادة: اللغة العربية.**

**قسم الأمن السيبراني \_ الذكاء الاصطناعي- علوم الحياة- الكيمياء الحياتية.**

**إعداد: م.م. سراب عباس المعموري**

**أقسام الكلام**

يقسم الكلام على اسم وفعل وحرف وفيما يأتي تفصيل لكل قسم منها وعلاماته

أولاً : الاسم وعلاماته

تعريفه : هو مادل على معنى في نفس ولم يقترن بزمن معين

علاماته : للاسم علامات تميزه عن الفعل والحرف وهي مجملة في قول ابن مالك صاحب الألفية في النحو:

بالجر والتنوين والندا و " ال " ومسند للاسم تمييز حصل

العلامة الأولى: الجر

يكون الجر بأحد حروف الجر(من ، عن ، إلى ، في ، الكاف ، اللام .... الخ ) ويكون أيضاً بالإضافة ، أوبالتبعية ، نحو قولنا : ذهبت الى مدينة الرسول المصطفى

فكلمة ( مدينة ) اسم لأنها مجرورة بحرف الجر " إلى " . وكلمة ( الرسول ) اسم لأنها مجرورة بالإضافة وكلمة ( المصطفى) اسم لأنها مجرورة بالتبعية فهي نعت للرسول والنعت يتبع المنعوت

العلامة الثانية : التنوين

التنوين : هو نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء نطقاً و تحذف رسما كتابة ، نحو قولنا : هذا ولدٌ فكلمة ( ولدٌ ) تلفظها ولدن . فالنون محذوفة رسماً ولكنها منطوقة لفظا.

 ويعرف التنوين أيضاً : هو الاسم الذي يكون في آخره ضمتان أو فتحتان أو كسرتان

العلامة الثالثة : النداء

كل كلمه تنادي هي (اسم) والنداء فيها علامة أسميتها ، ومثال ذلك قوله تعالى (( وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة) ، وكذلك قوله تعالى ((ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض ))

فـ (آدم) و(داود) إسمان ، لأن النداء علامة إسميتهما

العلامة الرابعة :قبوله ((ال))

من علامات الاسم الأخرى قبوله اداة التعريف (ال)) فأي كلمة جاءت مبدوءة بهذه الأداة أو أمكن إدخالها عليها فهي إسم

ولا يصح أن تدخل (ال)) التعريف على الفعل بأي حال من الأحوال

نحو رجل = الرجل ، قمر = القمر ، زهرة = الزهرة ، وكقول الشاعر المتنبي

الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم

العلامة الخامسة: الإسناد إليه

وهو أن يسند للاسم ماتتم به الفائدة ، نحو قولنا: نجح محمد ، ف (محمد) مسند اليه ولذا فهو إسم

، أما الفعل (نجح) فهو مسند ، وكذلك قولنا: العدل جميل

 ثانياً : الفعل

تعريفه : كلمة تدل على حدث أو معنى مقترن بزمن محدد، ويقسم الفعل بناء على الزمن إلى ثلاثة أقسام كما يلي

1-الفعل الماضي هو ما يدل على معنى أو حدث تم قبل النطق به فهو مقترن بزمن ماض، مثل خرج

فالمعنى هنا أنه خرج وانتهى من أمر الخروج

ومن علاماته أنه يقبل دخول تاء التأنيث الساكنة، وتاء الفاعل المتحركة، فمثلا يصبح خرجت، وخرجت

2-الفعل المضارع ما يدل على حدث أو معنى مقترن بزمن حاضر أو مستقبل، ويبدأ بأحرف المضارعة الهمزة النون التاء والياء

ومن علاماته : أنه يقبل دخول حرف نصب أو جزم أو سوف أو سين المستقبل، مثل يأكل، فقد يصبح هنا: أن يأكل أو لم يأكل، أو سيأكل

3-فعل الأمر هو ما يدل على معنى مطلوب حدوثه في المستقبل ويكون مبنيا على السكون في آخره، مثل: . اقرأ

وعلامته : قبوله لياء المخاطبة في آخره فيصبح اقرأي

القسم الثالث : الحرف : هو ما دل على معنى في غيره ، أي في السياق الذي يرد فيه. وليست للحروف علامات محددة ، و إنما كل ما لم توجد فيه علامات الفعل ولا علامات الاسم فهو حرف وتنقسم الحروف إلى ثلاثة أقسام

1. حروف مختصة بالأفعال : و هي الجوازم و النواصب كنواصب الفعل المضارع ( أن ، ولن ، وكي وإذن ) ، وجوازم الفعل المضارع ) لم ، ولما ، و لا الناهية ، ولام الأمر ) ، وحروف الشرط . ولا تدخل . هذه الحروف الا على الأفعال من أقسام الكلام

 2-حروف مختصة بالأسماء

كحروف الجر التي تعمل الجر في الأسماء و أهمها : من و إلى والباء وفي و على وعن ، مثل قوله

عز وجل : ( و ما أنزلنا على قومه من جند من السماء ) وقوله : ( إن كان ليُضِلُّنا عن الهتنا ) ب و كالحروف الناسخة ( إن وأخواتها ( التي تعمل النصب والرفع في الأسماء ، مثل قوله عز و جل : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )

-3 حروف غير مختصة : وهي المشتركة بين الأسماء والأفعال فتدخل عليهما معاً لكن لا تعمل في أي منهما

و من بين الحروف غير المختصة

ا - حرفا الاستفهام : الهمزة وهل ، اللتان تدخلان على الاسم ، كقوله سبحانه : ( قالوا يا شعيب أصلواتك

تأمرك أن تترك ما يعبد أباؤنا ) كما يستفهم بهما عن الفعل ، كقوله جل جلاله : ( قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ) ، وقوله : ( إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يُنزل

علينا مائدة من السماء )

ب - حروف العطف : التي تتوسط فعلين أو اسمين ، فيسمى الأول معطوفاً عليه و يسمى الثاني معطوفاً .

. وأهمها : الواو والفاء و ثم و أم و أو