[](https://www.alloschool.com/) « [ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻷوﻟﻰ ﺑﺎك آداب وﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ](https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bak-aadab-oalom-insania) « [اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ : اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ](https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-alaola-bak-aadab-oalom-insania#section-682) « [اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ](https://www.alloschool.com/element/24030)

اﺧﺮى ﺑﺎﻟﻮاو. واﻟﻔﺼﻞ: اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪون اﻟﻌﻄﻒ.

# ﺗﻌﺮﺑﻒ اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ

اﻟﻮﺻﻞ: ﻋﻄﻒ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ

ﻓﻤﻦ اﻟﻮﺻﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﻳﺎ أ ﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ا ”ﺗﻘﻮا ا@ وﻛﻮﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﻴﻦ.(

اﻟﻔﺼﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )وﻻﺗﺴﺘﻮي اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻻ اﻟﺴ ّﻴﺌﺔ ادﻓﻊ ﺑﺎ ّﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ.( ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻞ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮاو، دون ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻮاﻃﻒ. وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮاو وﺟﻮد اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻻﺳﻨﺎد، أو وﻣﻦ واﻟﺒﻼﻏﺔ

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺬﻫﻨﻲ:

اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﺤﻮ: )ﻳﻘﺮأ زﻳﺪ وﻳﻘﺮأ ﻋﻤﺮو( ﻓﺈن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺘﺎن، وزﻳﺪ وﻋﻤﺮو ﻛﺬﻟﻚ.

اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻧﺤﻮ: )ﺑﺨﻞ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﺮم ﺑﻜﺮ( ﻓﺈن آﻟﻤﺘﻀﺎ ّدﻳﻦ ﻛﺎﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﻣﻊ ذﻫﻨﻲ، ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ.

وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻘﺎل: ) ﺟﺎء ﻣﺤﻤﺪ وذﻫﺒﺖ اﻟﺮﻳﺢ( ﻟﻌﺪم اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ واﻟﺮﻳﺢ، وﻻ: )ﻗﺎل ﻋﻠﻲ وﺻﺎح ﻣﻌﺎوﻳﺔ( ﻟﻌﺪم اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮل

واﻟﺼﻴﺎح.

# ﻣﻮارد اﻟﻮﺻﻞ

وﻳﻘﻊ اﻟﻮﺻﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ:

ﻰ، أو ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ، ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وﻋﺪم ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ.

(1) إذا ا ّﺗﺤﺪت اﻟﺠﻤﻠﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮﻳﺔ واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻔﻈ ًﺎ وﻣﻌﻨ

ﻓﺎﻟﺨﺒﺮﻳﺘﺎن ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إ ّن اﻻﺑﺮار ﻟﻔﻲ ﻧﻌﻴﻢ وإ ”ن اﻟﻔ ّﺠﺎر ﻟﻔﻲ ﺟﺤﻴﻢ.(

ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌ ًﺎ.(

واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺘﺎن ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: )واﻋﺒﺪوا ا@ وﻻ

ﺗﺸ ِﺮﻛﻮن.(

ا@ واﺷﻬﺪوا أ ّﻧﻲ ﺑﺮيء ﻣ ّﻤﺎ اﺷﻬﺪ

واﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎن ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إ ّﻧﻲ

ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈ ًﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﺒﺮﻳﺔ ﻣﻌﻨﻰ.

 اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ

دﻓﻊ ﺗﻮ ّﻫﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮاد، ﻓﺈﻧﻪ إذا اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺠﻤﻠﺘﺎن ﺧﺒﺮ ًا وإﻧﺸﺎ ا، وﻟﻜﻦ ﻛﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻮﻫﻢ ﺧﻼف اﻟﻤﺮاد وﺟﺐ اﻟﻮﺻﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻓﻲ (2)

ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻗﺎل: )ﻫﻞ ﺟﺎء زﻳﺪ:( )ﻻ، وأﺻﻠﺤﻚ ا(@ ﻓﺈﻧﻚ ﻟﻮ ﻗﻠﺖ: )ﻻأﺻﻠﺤﻚ ا(@ ﺗﻮ ّﻫﻢ اﻟﺪﻋﺎء ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﺤﺎل أﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ.

(3) أذا ﻛﺎن ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺮاب، وﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ. ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )إ ّن اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا وﻳﺼ ّﺪون ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ا(@، ﺣﻴﺚ

ُﻗﺼﺪ اﺷﺘﺮاك )ﻳﺼ ّﺪون( ﻟـ )ﻛﻔﺮوا( ﻓﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﺻﻠﺔ.

# ﻣﻮارد اﻟﻔﺼﻞ

اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻘﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮاو، ﺗﻨﻈﻴﻤ ًﺎ ﻟ ّﻠﻔﻆ، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ، وﻫﻲ أﻣﻮر:

(1) أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ا ّﺗﺤﺎد ﺗﺎ ّم، ﺣﺘﻰ ﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﺷﻲء واﺣﺪ، واﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )أﻣﺪﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن أﻣ ّﺪﻛﻢ

ﺑﺄﻣﻮال وﺑﻨﻴﻦ.(

(2) أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻹﺑﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻوﻟﻰ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )ﻓﻮﺳﻮس إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻗﺎل ﻳﺎ آدم ﻫﻞ أ ُد ّﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة

اﻟﺨﻠﺪ.(

(3) أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻸوﻟﻰ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )وﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺨﺎدﻋﻮن ا.(@

وﻫﺬه اﻟﻤﻮارد اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻹ ّﺗﺤﺎد اﻟﺘﺎم ﺑـ: ﻛﻤﺎ اﻻﺗﺼﺎل.

ارﺳﻮا

(4) أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﺎ ّم ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ واﻹﻧﺸﺎء أو اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ، أو اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﻂ، ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: )وﻗﺎل راﺋﺪﻫﻢ:

ُﻧﺰاوﻟﻬﺎ.(...

(5) أن ﻻﻳﻜﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻻ ارﺗﺒﺎط، ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ:

ا ّﻧﻤﺎ اﻟﻤﺮء ﺑﺄﺻــﻐﺮﻳﻪ ۩۩۩ ﻛ ّﻞ اﻣﺮىء رﻫﻦ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ

وﻫﺬان اﻟﻤﻮردان ﻳﺴﻤﻴﺎن ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺎ ّم ﺑـ: ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع.

(6) أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻹﺗﺼﺎل، ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاب ﺳﺆال ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻوﻟﻰ، ﻓﺘﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻻوﻟﻰ

اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )وﻣﺎ اﺑ ّﺮى ُء ﻧﻔﺴﻲ إ ”ن اﻟﻨﻔ َﺲ ﻷ ّﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء.( ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺼﻞ

(7) أن ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻹﻧﻘﻄﺎع، ﺑﺄن ﺗﺴﺒﻖ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺟﻤﻠﺘﺎن، ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﻴﻦ اﻻوﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻳﻔﺴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻮ ﻋﻄﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،

ﻓﻴﺘﺮك اﻟﻌﻄﻒ، دﻓﻌ ًﺎ ﻟﺘﻮ ّﻫﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ: وﺗﻈ ّﻦ ﺳﻠﻤﻰ أ ّﻧﻨﻲ أﺑﻐﻲ ﺑﻬﺎ ۩۩۩ ﺑﺪﻻً، أراﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻼل ﺗﻬﻴﻢ

ﻓـ)أراﻫﺎ( ﻳﻔﺴﺪ ﻟﻮ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻈﻨﻮن ﺳﻠﻤﻰ وﻟﺬا ﻳﺘﺮك اﻟﻌﻄﻒ.

(8) أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻠﺘﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ، ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ راﺑﻄﺔ ﻗﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ ﻣﺎﻧﻊ: وﻫﻮ

ﻋﺪم ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )وإذا ﺧﻠﻮا اﻟﻰ ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا إ ّﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ إ ”ﻧﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺘﻬ ِﺰءون ا@ ﻳﺴﺘﻬﺰىء ﺑﻬﻢ.(

ﻓﺠﻤﻠﺔ )ا@ ﻳﺴﺘﻬﺰىء ﺑﻬﻢ( ﻻﻳﺼﺢ ﻋﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ )إ ّﻧﺎ ﻣﻌﻜﻢ( ﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﻌﻄﻒ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮل اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ، واﻟﺤﺎل أﻧﻪ دﻋﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ

.@ا

ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ )ﻗﺎﻟﻮا( ﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﻌﻄﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻈﺮف، وان اﺳﺘﻬﺰاء ا@ ﺑﻬﻢ ﻣﻘ ّﻴﺪ ﺑﺤﺎل ﺧﻠ ّﻮﻫﻢ

إﻟﻰ ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻬﻢ، واﻟﺤﺎل أن اﺳﺘﻬﺰاء ا@ ﻏﻴﺮ ﻣﻘ ّﻴﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎل، وﻟﺬا ﻳﻠﺰم اﻟﻔﺼﻞ دون اﻟﻮﺻﻞ.