[](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) « [اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ](https://www.alloschool.com/element/24041)

# ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ

ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ. أو ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺣﺮﻓﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، وﺗﻌﺮف ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ. ﻣﺜﻼ، ﻗﺪ ﻳﻘﺎل: وﺿﻊ اﻟﻌﺪو ﻋﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺼﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎن أو اﻟﺤﻴﻮان أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻬﻮ اﻟﺠﺎﺳﻮس واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﺎﻟﺠﺎﺳﻮس ﻻ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﻴﻦ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﻮدة، ﻓﺎﻟﺠﺎﺳﻮس ﻣﻮﺟﻮد أﺻﻼ ﻛﻲ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺪو ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ. أﻣﺎ اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻬﻮ أن اﻟﻌﺪو ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻀﻊ ﻋﻴﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺑﺬا ﻓﻼ ﺑﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز.

# ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ

## اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ

وﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﺒﺒ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ، ﻓﻴﻄﻠﻖ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺒﺐ. ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﻋﻈﻤﺖ ﻳﺪ ﻓﻼن ﻋﻨﺪي؛ أي: ﻧﻌﻤﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﻴﺪ، ﻓﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺒﺐ، اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﻴﺪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ، واﻟﻤﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﻨﻌﻤﺔ؛ ﻓﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻋﻦ

ًﻗﺎ ﴾، ﻓﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﺮزق ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺮ؛ ﻷن اﻟﺮزق ﻣﺴﺒﺐ ر ْز

”ﺴ َﻤﺎ ِء ﻣ َﻦ اﻟ

ﻟَﻜُ ْﻢ َﻨ ﺰ ُل و ُﻳ

ﻀﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﺠﺎ ًزا؛ ﻷن اﻟﻴﺪ ﺳﺒﺐ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻳ

ﻟﻠﻤﻄﺮ؛ ﻓﺎﻟﻤﻄﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ.

## اﻟﻤﺴﺒﺒﻴﺔ

ﻫﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺴﺒﺒ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺠﺎزي ﻟﻬﺎ ، ﻓﻴﺬﻛﺮ اﻟﻤﺴﺒﺐ وﻳﺮاد اﻟﺴﺒﺐ. ﻛﻘﻮﻟﻚ: أﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء

ًﺗﺎ، ﻓﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﺴﻤﺎء ﻻ ﺗﻤﻄﺮ ﻧﺒﺎ ًﺗﺎ، وﻟﻜﻦ ﺗﻤﻄﺮ ﻣﻄ ًﺮا ﻳﻜﻮن ﺑﻪ اﻟﻨﺒﺎت، ﻓﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻤﻄﺮ؛ ﻧﺒﺎ

ﻷن اﻟﻤﻄﺮ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺒﺎت. وﻫﺬان ﺷﻴﺌﺎن ﻣﺘﻀﺎدان: ﻳﻌ ”ﺒﺮ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺴ ”ﺒﺐ، وﺑﺎﻟﻤﺴ ”ﺒﺐ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﺠﺎز.

## اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ

ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺠﺰء وﻳﺮاد اﻟﻜﻞ. ﻛﻘﻮﻟﻚ: أرﺳﻠﺖ اﻟﻌﻴﻮن ﻟﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﻮال اﻟﻌﺪو؛ أي: اﻟﺠﻮاﺳﻴﺲ. ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻌﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﺳﻞ، وﻟﻜﻦ ﻳﺮﺳﻞ اﻟﺸﺨﺺ؛ ﻟﻴﻄﻠﻊ، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺠﺎﺳﻮس ﻳﺪرك اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺒﺼﺮه، وﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﻤﻼﻣﺢ وﻳﻨﻈﺮ اﻷﺷﻴﺎء، ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻋﻨﻪ؛ أي: ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺳﻮس. وﻟﻮ أن إﻧﺴﺎ ًﻧﺎ ﻗﺎل: أرﺳﻠﺖ آذاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﺳﻮس؟ اﻟﺠﻮاب: ﻻ، ﻻ ﻳﺼﻠﺢ، وﻻ ﻋﺒﺮ ﺑﻪ ﻟﻜﻨﻬﺎ – أي: اﻵذان – ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺎﺳﻮ ًﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻧﺤﻮ: إذا ﻗﻴﻞ ﻟﻚ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ: إن ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎ ًﻫﺎ، وأرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮب،

ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ، ﻓﻬﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮل: أرﺳﻠﺖ آذاﻧﻲ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻴ ًﻼ.

ﻀﺎ: ﻗﻮﻟﻪ

ِﻬ ْﻢ ﴾، ﻓﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻳ ﻓﻲ آ َذا ِﻧ

ْﻢ َﻌ ُﻬ ﺻﺎ ِﺑ

 َن ا َﻌ ُﻠﻮ ﻳ ْﺠ

## اﻟﻜﻠﻴﺔ

ﺣﻴﺚ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻜﻞ وﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺠﺰء. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ: )ﻗﺴﻤﺖ اﻟﺼﻼة ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪي ﻧﺼﻔﻴﻦ(...، ﻓﻬﺬا ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء، وﻫﺬا أﻣﺜﻠﺘﻪ ﻛﺜﻴﺮة. وﻋﻜﺲ

ِﻌﻴ َﻦ ﴾، ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﻋﻦ اﻟﻜﻞ؛ ﻷن ﻣ َﻊ اﻟ ”ﺮا ِﻛ

ُﻌﻮا وا ْرﻛَ

ﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

ذﻟﻚ أن ﺗﻘﻮل: أﻋﺘﻖ رﻗﺒﺔ، ﻓﻬﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰء ﻋﻦ اﻟﻜﻞ. وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أﻳ

اﻟﻤﺮاد اﻟﺼﻼة، واﻟﺮﻛﻮع ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ.

## اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن

ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ وآ ُﺗﻮا ا ْﻟ َﻴ َﺘﺎ َﻣﻰ ا ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْﻢ ﴾، ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺎت أﺑﻮه ﻗﺒﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﺑﻤﺎ

ْﻨ ُﻬ ْﻢ ر ْﺷ ًﺪا ﻓﺎ ْد َﻓ ُﻌﻮا اﻟَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ا ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْﻢ َﻴ َﺘﺎ َﻣﻰ ﺣ ”ﺘﻰ ا َذا ﺑﻠَ ُﻐﻮا اﻟ ﻨﻜَﺎ َح ﻓ ﺎ ْن آ َﻧ ْﺴ ُﺘ ْﻢ ﻣ وا ْﺑ َﺘ ُﻠﻮا ا ْﻟ

 اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ

اﻟﺒﻠﻮغ، و َﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻌ َﻂ ﻣﺎﻟﻪ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

 ا ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْﻢ ﴾ ؟! اﻟﺠﻮاب: ﻷن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻵﻳﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن، وإذا ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺘﺎﻣﻰ؛ وآ ُﺗﻮا ا ْﻟ َﻴ َﺘﺎ َﻣﻰ

﴾، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻘﻮل ﻫﻨﺎ ﻋﺰ وﺟﻞ: ﴿

إذ إن اﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ. ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ: ﻣﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ؟ ﻓﺎﻟﺠﻮاب: أن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ اﺳﺘﻌﻄﺎف

ﻳﺘﻤﻬﻢ، وأﻋﻄﻮﻫﻢ أﻣﻮاﻟﻬﻢ.

اﻷوﻟﻴﺎء واﺳﺘﺮﺣﺎﻣﻬﻢ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﺆدوا اﻷﻣﻮال إﻟﻰ أﻫﻠﻬﺎ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎل: اذﻛﺮوا

## اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن

ًﺮا ﴾؛ ﻓﺎﻟﺨﻤﺮ ﻻ ﻳﻌﺼﺮ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺼﻮر! ﺧ ْﻤ

 ا ْﻋ ِﺼ ُﺮ ا ﻧﻲ ا َرا ِﻧﻲ

ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﺑﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﻌﻨﺐ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻲء ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن، وﻫﺬا ﻟﻪ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺮآن.

## اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻞ وﻳﺮاد اﻟﺤﺎل ﺑﻪ. ﻛﻘﻮﻟﻚ: ﻗﺮر اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ؛ أي: أﻫ ُﻠﻪ. ﺗﻘﻮل: ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻛﺬا وﻛﺬا، وﻫﻞ اﻟﺬي ﻗﺮر

اﻟﻜﻨﺒﺎت واﻟﻤﺨﺎد واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ؟! اﻟﺠﻮاب: ﻻ؛ ﻓﺎﻟﺬي ﻗﺮر أﻫﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺮار إﺟﻤﺎﻋ ﻴﺎ، ﺻﺎر ﻛﺄن اﻟﻤﺤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺮره.

## اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

 َن ﴾. واﻟﻤﺮاد )ﻓﻔﻲ ﺟﻨﺔ ا(@، ﻟﻜﻦ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ؛ ﺧﺎ ِﻟ ُﺪو

ﻓﻴ َﻬﺎ

ﻫ ْﻢ

ا ِ@ ْﺣ َﻤ ِﺔ ر

ﻓ ِﻔﻲ

ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎل ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻞ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر رﺣﻤﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ رﺣﻤﺔ ا@؛ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ: )ﻗﺎل ﻟﻬﺎ: أﻧﺖ رﺣﻤﺘﻲ، أرﺣﻢ ﺑﻚ ﻣﻦ أﺷﺎء( ﻷن اﻟﺠﻨﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺮﺣﻤﺔ،

ﺟﻌﻠﻨﻲ ا@ وإﻳﺎﻛﻢ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ ﺑﻤ ﻨﻪ وﻛﺮﻣﻪ.

## اﻵﻟﻴﺔ

ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﺳﻢ اﻵﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ. ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل إﻻ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ﴾، ﻓـ ) ﻟﺴﺎن ﻗﻮﻣﻪ ( ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﻟﻴﺔ. وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ﻓﺄﺗﻮا ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﻋﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪون ﴾، ﻓـ ) أﻋﻴﻦ ( ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﺼﺮ

واﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻵﻟﻴﺔ ؛ ﻓﺎﻟﻌﻴﻦ آﻟﺔ اﻹﺑﺼﺎر.

## اﻟﻤﺠﺎورة

ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺎوره. ﻣﺜﺎل : ﻓﺸﻜﻜﺖ ﺑﺎﻟﺮﻣﺢ اﻟﺼﻢ ﺛﻴﺎﻳﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎ ﺑﻤﺤﺮم . ﻓـ ) ﺛﻴﺎﺑﻪ ( ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ ﻋﻦ

اﻟﺠﺴﺪ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺎورة .

# ﺑﻼﻏ ُﺔ اﻟﻤﺠﺎ ِز اﻟﻤﺮﺳﻞِ واﻟﻤﺠﺎ ِز اﻟﻌﻘﻠﻲ

إ ”ن ﻟﻠﻤﺠﺎ ِز اﻟﻤﺮﺳﻞ، ﻋﻠﻰ أﻧﻮاﻋﻪ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻘﻠ ﻲ، ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎﻣﻪ، ﻓﻮاﺋ َﺪ ﻛﺜﻴﺮ ًة ﻣﻨﻬﺎ:

ﺑ َﻨﻰ اﻷﻣﻴ ُﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨ َﺔ أوﺟ ُﺰ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟ َﺒ ّﻨﺎﺋﻴ َﻦ واﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴ َﻦ وﻧﺤﻮ ِﻫﻤﺎ، وﻧﺤﻮه ﻏﻴﺮه. اﻹﻳﺠﺎز، ﻓﺈ ”ن ﻗﻮﻟﻪ:

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠ ْﺰ إﻻ ﺟ َﺮى ﻣﺎ ُء اﻟﻨﻬ ِﺮ ﻛﺎن ﻟﻜ ﻞ ﻣﻌ َﻨﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺣ ٌﺪ، وﻫﻜﺬا ﺑﻘ ّﻴ ُﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ. ﺳﻌ ُﺔ اﻟﻠﻔ ِﻆ وﻃﺮق

إﻳﺮا ُد اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺻﻮر ٍة دﻗﻴﻘ ٍﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺬﻫﻦِ، إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋ َﺪ اﻟﺒﻼﻏﻴ ِﺔ.

اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة، ﻓﻔﻲ إﺳﻨﺎد ﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ، ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ.

ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ.

# أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎز اﻟﻤﺮﺳﻞ ﻣﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ

## اﻷﺳﺌﻠﺔ

وﺿﺢ ﻛﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:

ﻓﻴ َﻬﺎ ﴾ ]ﻳﻮﺳﻒ: .[82

َﺔ ا ”ﻟ ِﺘﻲ ﻛُ ”ﻨﺎ ﺎلِ ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﻳ وا ْﺳ

)أ( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

ﺧﺎ ِﻟ ُﺪو َن ﴾ ]آل ﻋﻤﺮان: .[107

ﻓﻴ َﻬﺎ

ﻫ ْﻢ

ا ِ@ ْﺣ َﻤ ِﺔ ر

ﻓ ِﻔﻲ

)ب( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

ﻣ َﻊ اﻟ ”ﺮا ِﻛ ِﻌﻴ َﻦ ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة: .[43

ُﻌﻮا وا ْرﻛَ

)ج( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿

ﻓﻲ ا ْﻟ َﻘ ْﺘﻠَﻰ ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة: .[178

ﺼﺎص

ا ْﻟ ِﻘ ُﻢ ْﻴﻜُ ﻋﻠَ

)د( ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﴿ ﻛُ ِﺘﺐ

)ﻫـ( ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺎء زﻣﺰم.

)و( ﺳﻜﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﺼﺮ.

)ز( ﺳﻘﺖ اﻟﺪﻟﻮ اﻷرض.

)ح( أذل ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺻﻴﺔ زﻳﺪ.

)ط( ﻳﻠ َﺒﺴﻮن اﻟﻘﻄﻦ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺑﻼدﻫﻢ.

)ى( أﻟﻘﻰ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ اﻷﺛﺮ.

)ك( أوﻗﺪوا ﻧﺎ ًرا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن.

)ل( ﺳﺎل اﻟﻮادي.

## اﻷﺟﻮﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ

)أ( "اﻟﻘﺮﻳﺔ" ﻣﺮاد ﺑﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛ أي: إﻃﻼق اﻟﻤﺤﻞ، وإرادة اﻟﺤﺎل.

)ب( "رﺣﻤﺔ ا"@ ﻣﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨﺔ، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؛ أي: إﻃﻼق اﻟﺤﺎل، وإرادة اﻟﻤﺤﻞ.

)ج( "ارﻛﻌﻮا" ﻣﺮاد ﺑﻬﺎ "ﺻﻠﻮا"، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ؛ أي: إﻃﻼق اﻟﺠﺰء، وإرادة اﻟﻜﻞ.

)د( "اﻟﻘﺘﻠﻰ" ﻣﺮاد ﺑﻪ "ﻣﻦ ﺳﻴﻘﺘﻠﻮن"، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ.

)ﻫـ( "ﻣﺎء زﻣﺰم" ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﺋﻬﺎ، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ؛ أي: إﻃﻼق اﻟﻜﻞ، وإرادة اﻟﺒﻌﺾ.

)و( "ﻣﺼﺮ" ﻣﺮاد ﺑﻘﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻜﻠﻴﺔ.

)ز( "اﻟﺪﻟﻮ" ﻣﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

)ح( "ﻧﺎﺻﻴﺔ زﻳﺪ" ﻣﺮاد ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺒﻌﻀﻴﺔ؛ أي: إﻃﻼق اﻟﺒﻌﺾ، وإرادة اﻟﻜﻞ.

)ط( "اﻟﻘﻄﻦ" ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻟﻨﺴﻴﺞ، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻛﺎن.

)ي( "ﻛﻠﻤﺔ" ﻣﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻼم، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ.

)ك( "ﻧﺎر" ﻣﺮاد ﺑﻬﺎ ﺣﻄﺐ ﻳﺆول إﻟﻰ ﻧﺎر، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ: اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﺆول إﻟﻴﻪ.

)ل( "اﻟﻮادي" ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻟﻤﺎء، ﻣﺠﺎ ًزا ﻣﺮﺳ ًﻼ، ﻋﻼﻗﺘﻪ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.