

إنَّ دراسة علم النفس وأثزه في اللغة يبين لنا حقيقة المعاني الخفية وراء النّص، ومن الألفاظ النحوية الاستثناء والاسنئناف والاستدراك والإضراب فقد كان لهُنَّ الأثز البالغ في الخوض في معاني النفس؛ لأنَّ دراسة علم النفس في اللغة تبين لنا ما بدور في البنية الدلالية من معانٍ قد تكون غامضة عن كثير من الدارسين، فهي معيار من معايير الدلالة السياقية، فمن خلالما نعرف حقيقة النص، وهذا المعيار اعتمده كثير من العلماء أثناء النتويه بحقيقة هذه العلوم وأثنرها في اللغة العربية .


#### Abstract

Summary The study of psychology and its impact on language shows us the truth hidden meanings behind the text, and words grammatical tandem exception and appeal and redress and the strike was their deep impact in going into the meanings of the self; because the study of psychology in the language shows us what is going on in Remember the structure of the gloss may be vague for many of the standard of student is the significance of contextual standards, it is the fact that the text which we know, and this is the standard adopted by the ancient language scholars through mention of the fact that science and its impact in the Arabic language.


## المُقَقَّمة

الحمد لهَ ربٌّ العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ...
فترتبط اللغة العربية في كثبر من العلوم الإنسانية والتطبيقية وبهذا تعدُّ دليلاً مهماً على
أصالتها كيف لا وقد استوعبت كلام الباري عزَّ وجل زيادةً على العلوم الأخرى .
ومن هذه العلوم علم النفس وهو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان إلّا أننا ندرس أثز هذا
السلوك في اللغة حسب المستويات اللغوية المشهورة، ومن ثَّمّ نحلله وفق المعايير اللغوية والنفسية .
ولقلّة الدراسات اللغوية في هذا العلم فقد ارتأيثُ أنْ أدرس الاستثناء والاستئناف والاستدراك
والإضراب حسب قدمها اللغوي (')؛ لما لهذه الموضوعات من نقارب في المعنى بشأن بداية كلام جديد يؤثر على الجملة التي قبله، زيادة على أثرهنَّ في نفس المتحدث والسامع.
وقسمتُ بحثي على نمهيد تتاولت فيه محورين الأول تعريف علم اللغة النفسي ونشأته
ودراسته في المستويات اللغوية، والمحور الثاني الترادف النحوي في الاستثناء والاستثئاف . والاستدراك والإضراب

$$
\begin{aligned}
& \text { مجلة آداب الفراهياي أ.م.د. صباح علي الهليمان }
\end{aligned}
$$

> الاستثناء والاستتناف والاستدراك
> والإضراب في ضوء علم اللغة النفسي

أمَّا الدراسة التطبيقية فقسمتها على أربعة محاور الأول الاستثناء والثاني الاستئناف والثالث الاستنراك والرابع الإضراب، مختتماً بأهم الننائج التي توصلتُ إليها معتداً بذلك على مجموعة الارية من الصصادر الشرعية واللغوية ومن الها النوفيق .

يعدُّ علُّ اللغة النفسي من العلوم الحديثة، وهو مهتمٌ في معرفة أثز اللغة في النفس الإنسانية، فعلُّ اللغة العربية يشنركُ مع علوم كثيرة وهذا إنْ دلّ على شيء فذلك يدلُ على سعة اللغة العربية واستيعابها لكثير من العلوم وسأقسّم هذا المحور إلى أقسام متعددة: 1- تعريف علم اللفة النفسي ونشأته والدراسات اللغوية فيه:
عرفه ايفلين ماركو بأنَّه:"دراسة اللغة وفهمها في إنتاجها واكنسابها "(؟)، ووصفه هارتمان وستورك من خلال الإطار العام للاراسات المتشابكة المهمة بالسلوك الإنساني " اللغويات السيكولوجية "(٪) ـ ويعرّفه جلال شمس الادين بأنَّه " علم يدرس ظواهر اللغة ونظرياتها وطرق" اكتسابها وإنتاجها من الناحية النفسية مستخدماً أحد مناهج علم النفس "(ڭ)، ويعرفه العصيلي بأنَّة: " علم يهتم بدراسة السلوك اللغوي للإنسان والعمليات النفسية العقلية المعرفية التي تحدث في أثتاء فهم اللغة واستعمالها، الني من بها يكنسب الإنسان اللغة "(o) . والذي يبدو لي أنَّ علم اللغة النفسي هو " دراسة العوارض النفسية التي تجول في خاطر العقل البشري قبل الكلام وهو يخصُّ المتكلم وهذا خاص بعلم النفس، وبعد الكلام وهو يخصُ السامع لهذا الكلام وهو خاص بعلم اللغة النفسي؛ إذ نحلل الظواهر اللغوبة وأثنرها في النفس

「-إحداث عملية تلحق الحدث الكلامي .
أَمًا عن نشأة هذا العلم فله أسس وقواعد قديمة فهو ليس مصطلحاً جديداً ابتّعه الغربيون وإنما علم اللغة النفسي له أصوله التزاثية (") عند ابن فارس والجرجاني وابن سيده وابن خلدون، ومن هذه النصوص قول ابن فارس: " تؤخذ اللغة اعتياداً كالصبي العربيّ يسمع أبويه وغيرهما، فهو يأخذ اللغة عنهم مَلَى مر الأوفات. وتؤخذ نلقُنُّاً من ملقّن، وتؤخذ سماعاً من الرُّواة النقات ذوي الصدق والأمانة، ويُّقَى المظنون"(N). وقول الجرجاني:" فاعلّْ أنّهم يضعون كلاماً قد

مجلة آداب الفراهيبي
الاستثناء والاستئناف والاستدراك

والإضراب في ضوء علم اللغة النفسي






وقول ابن خلاون: "فالدتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة العربية موجودة فيهم، يسمع كلام أهل جيله، وأسالييهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم، كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها، فيلقنها أولاً، ثم يسمع التزاكيب بعدها فيلقنها كذلك. ثم لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل منكلم، واستعماله يتكرر إلى أنْ يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأددهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل وتعلمها العجم والأطفال"(").
أمَّا نشأنه في الدراسات الغربية فقّ بدأ عام IVVA حينما سجل الفيلسوف الألماني ديترشتيدمان ملحوظات عن ابنه في اكتناب لغته، وبعدها قام عالم النفس البريطاني فرانسبس غالتون 1-1AFY 1911 بتجارب لنوية إلَّ أنَّ هذا الحقل لم يتوسع . ويرى جون لاينز أنَّ هذا العلم بدأ بالخمسينيات حينما تعاون جورج ميباللر ونتشومسكي في
دراسة بعض الجوانب النفسية(「1).

وفي نهاية الستينات ظهرت أعمال تشومسكي إلَّا أنَّها فشل؛ كونه لم يستطع أنْ يطبق بعض هذه النظريات على اللغة، وبعدها انفصل عدد من العلماء عن آراء تشومسكي، وبدأ بحوثه بنفهة(1) (1) .
أَمَّا عن دراسة الجوانب اللغوية وأثزها في علم النفس ففي مجال الصوت رأى رومان ياكوبسون وهو رائد في دراسة تطور لغة الأطفال أنَّ الأطفال يتبعون نمطاً عالمياً، فطالب بوجود علاقة استتباعية ثابتة بين الأصوات وادعى على سبيل الدثال أنَّ الثباين بين أصوات الونق والأصوات الاحنكاكية يحدث قبل التمييز بين أصوات الوقف الأمامية والخلفية. إلا أنَّه أتضح أنَ مقترحات ياكبسون هي مجرد ميول إحصائية وليست قوانين أو قواعد صارمة، ولذلك لا يككن
اعتبارها عالديات حقيقية(؟ ').

أَيًا في مجال النحو فجاءت دراسات على كلام الأطفال الذين يتكلمون لغتين؛ فقد اكتسب الأطفال التراكيب نفسها ولكن بفترات مختلفة في لغاتهم، على سبيل الثثال أنَّ الأطفال الذين يتكلمون التركية والصربية - الكرواتية يميلون لاكتساب صيغ المبنى للمجهول في التركية قبل

الاستثناء والاستئناف والاستدراك

والإضراب في ضوء علم اللغة النفسي
مقابلتها في الصربية - الكروانية بعدة سنوات. ولا يمكن عزو ذلك للتطور الإدْراكيّ (العقلي)، فربما من المحتمل أنْ نكون درجة التعقيد اللغوي في التراكيب هي السبب في اللغات التي كانت بداية اكتساب نراكيبها متأخرة. أمَّا في مجال الدلالة فيرى "باورمان .9 1 أنَّه من المدكن أنْ يفهم القمر الأصلي على أنّه هلالي الثكل ومشع ويرى من الأسفل، ويقع على خلفية عريضة، ويمكن للطفل بعد ذلك أنْ يعيد تطبيق كلمة القمر على أي شيء على شكل هلال ويشارك القمر الأصلي بعض سماته، متل ورقة مشعة خضراء، أو زوج من قرون حيوان على جدار، وما زالت هذه النظرية الواعدة محط دراسة وتقييم(0) . ${ }^{10}$. أمَّا المستوبات اللغوبة عند ايفيلين فتبدأ بالأدنى وتتتهي بالأعلى أى: الصوت والصرف والمعجم والنظم والفهم والحديث، وأغلب ما يكون المستوى الصوتي عند الأطفال أمَّا المستوى
الدلالي فيكون عند الكبار (7') .

من ذلك فولهم (التعلم في الصغر كالنقش على الحجر) يرى صالح بلعبد أنَّ للجزائر خصوصية لغوية، لذلك ركّز في درسه على لغة الطفل الجزائري وما أحوجنا إلى مثل هذه النظرة التي نوجه الطالب إلى البحث اللغوي في مجال ما يفبد المجتمع الجزائري('V) . ولهذا فالدالالة النفسية يقصد معانٍ عرضية وإضافية للألفاظ بغض النظر سواء أكان المعنى فردياً أم جماعياً(1)، فمن ذلك الصورة الشعرية يأتي فيها إيحاء وتأثنر مشحونة بعاطفة
 والسامع لها أثزها البالغ في التعبير والاستيعاب فقد تكون جمل المتحدث منتظمة أو مضطربة، وقد يسرد سريعاً أو بطيئاً وفي المقابل قد يسنوعب المتلقي كل ما يسمعه وقد يسنوعب بعض ما يسمعه من محدثه"(•) وعلى هذا الأساس" فالأجواء العاطفية والنفسية التي ترافق استعمال هذه الألفاظ يمكن أنْ يكشف لنا جانباً مهماً من جوانب المعنى يختبءء خلف الألفاظ ولا تجليه لنا طرق البحث الأخرى عن المعنى"(1).
المحور الثاني: دراسة في الترادف النحوي
مثلما يكون الترادف في اللغة كما أنثار سيبويه في اختالف اللفظين والمعنى واحدّ نحو : ذهبَ وانطلقَ(Y) فيكون أيضاً في النحو مثل الاستثناء والاستدراك والاسنئناف والإضراب فلو جئنا إلى الاستندراك لوجدناه يتعقب كلاماً بنفي يتوهم ثبوته أو إثبات ينوهم نفيه، ويكون مخالفاً له اله في المعنى، نحو: ما جاء زيدٌ لكنْ عمرو (Y (Y)، أمَّا الإضراب فهو الإعراض عن الثيو
 تقول: ضربتُ زيداً بل عمراً أو ما ضربت زبداً لكنْ عمراً ففي البدء أثبت أو نفيت وبعدها استدركت وأبطلت كلامك .

مجلة آداب الفراهيبي

أمَا العلاقة بين الاستراك والاستثناء فالاستثاء: هو أنْ تخرج بعضاً من كل بـ إلّا أو غير أو سوى أو خلا وعدا وحاشا، و الاستدراك: هو رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنّه ليس بداخل فيه وهو معنى الاستثتاء المنقطع بعينه( (Tّ)، فحينما تقول: ما جا جاء القومُ

إلَّا عربةً وما جاء القوم بل زيدٌ فيكون الاسمان( عربة وزيد) قد خرجا عن حكم ما قبلهما.

 هنا لم يدخل الصف، والتقنير : وزيدّ لما يدخل الصف على تقدير الابتداء، وكذلك في الاستنراك فتقول: قام القومُ لكن عمرو، والنقّير على الابتتاء لكن عمرو لم يقم، وكذلك في الإضراب تنقل: ما جاء القومُ بل زيدّ، والثنقير على الابتتاء بل زيدّ جاء .

الاراسة التطبيقية
وتقسم إلى محاور:
أ/ الاستثناء
الاستثاء مصدر على وزن استففال من ثثيت أثنيه ثيا من باب رمى إذا عطفته وثيته إذا
 زيداً، ويكون الاستثاء على نوعين: الأول: المتصل وهو ما كان المستشثى من جنس المسشتثى منه، نحو : جاء المسافرون إلاّ سعيداً، والثاني: المنفصل: وهو ما جا جاء المستثّى ليس من جنس المستشثى منه، نحو : احترقتُ الدار إلا الكتب(19) .
وسآخذ مثالين الأول غير فقوله تعالىى:



 وجاءت غير نعتأ كما ذهب الأفشف؛" لأنَّه لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالكثرة فجاز

 وهي المنزلة التي " لا تكفي فقط للإيضاح الثشامل للمغنى، ولكن هي المنزلة الارتقائية أمتَا إنْ كان التغيير إلى منازل أخرى أقل وأدنى فنحن نقول دركات ولا نقول درجات "(م) .

مجلة آداب الفراهيدي
الاستثناء والاستئناف والاستـراك


وبهذا يلحظ أنَّ الهَ سبحانه وتعالى وصف القاعدين؛ لتخفيف شدة الحزن على ابن أم مكتوم ولم يستْنِ؛ لأنته لا يجوز عطف مثبت على منفي، ثُمُ بيّن الهَ تعالى أنَّ الفرق بينهما درجة، وكلا وعد الله الحسنى.
أمّا الثاني فهو ما خلا في فول لبيد( (7): [ الطويل ] ألا كُلُّ شيءٍ ما خَال اللهَ باطِلُ " وكلُّلُ نَيم لا مَحَالة زائِلُ


 الحق؛ لأنَّ " هذا اللفظ إنْ اُطلق على ذات الشيء كان المراد كونه موجوداً وجوداً حقيقاً في نفسه والدليل عليه أنَّ الحقَّ مقابل للباطل والباطل هو المعدوم"(^「). ومنه فوله تعالى:


 واعترض بلا النافية للجنس والمصدر محالة بين المبتأ والخبر لتوكيد المعنى، أمتًا الاستثاء فهو محذوف والتنقير : إلّا نعيم الجنة((־)؛ لأنَّ نعيم الجنة أبدي عكس نعيم الدنيا، وربما يكون سبب التنبيه في الشطر الأول هو جواب للملحدين الاين لا يعترفون بوجود نهاية في هذا العالم العا علا عكس

 لبيد كما ذكر النبيُ محمد صلى اله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ـ من هنا هنا نجد بلاغة النا التعبير في مخاطبة نفوس الناس في مسألة التتبيه والاعتراض وحذف أداة الاستثناء . ب- الاستئنّاف:
هو الابتداء، يقال:استأنف العمل وائتنفه( (گ)، وعرّفه الخليل بأنَّه " الابتناء مثل قولهم:







مجلة آداب الفراهيدي
الاستثناء والاستئناف والاستدراك
العدلد (؟
وسأتناول ثلاثة أمثلة حسب حروف الاستدراك فالأول حنّى في قول الثاعر (^¿):
[ الكامل ]
أَلقَى (الصَّحِيفَةَ كَي يُخَفَِ رَحْلَه * والثزادَ حتى نَعْلُهُ ألقاها ها
جاء في حنّى ثلاثة أوجه، الأول ابتدائية فنكون نعله مبندأ وألقاها خبراً، والنّصب
بعطفها على الزّاد وجعل ألقاها نوكيداً له، وتكون حرف جر وألقاها توكيداً (9 ٪)
فالعطف على نقدير أنَّ"النعل ليست جزءًا من الصحيفة، وإنما هي كالجزء، لأن المراد ألفى
ما يتقله حتى نعله، فصـار النعل كالجزء نقديراً مما يتقله ولا شك أنه داخل فيه "(•).
ما يهنني في هذا البيت أنَّ الثاعر ابتدأ بإلقاء الصحيفة وهي ليست أنقل من الزاد أو النّعال، وإنما ربما أراد كتبه فيذهب ذهن القارىء إلى الورقة العادية، وكذلك ابتدأ بها؛ لأنَّها أقلُ
 وعلى هذا أكذّها بالفعل ألقاها ، ولهذا يلحظ أنَّ الثاعر خاطب النّنس الإنسانية التي تعرف أيهما نقام حينما تضيق بها السبل فأفرد كتبه، وأتى بتعليل (كي) وعطف الزاد واستأنف النعل وبعدها

أمَّا على رواية جر نعله فكأنّه فال: "ألفقى الصحيفة والزاد وما معه من المتاع وغبره حتّى انتهى الإلقاء إلى نعله"(10). أمَّا سبب تأنيث الهاء في ألقاها فلأنّ النّعل مؤنّث، ومنه: وقد حذوت النّعل بالمثال إذا قابلتها بهـهاهr (or).


ف "ينطق مرفوع على مبتدأ محذوف، تقديره: فهو ينطق، ولا يضر اقترانه بالفاء فإنَّها فيه للاستئناف لا للعطف ولا للسببية؛ إذ العطف يقتضي الجزم لما بعدها لكونه معطوفاً على مجزوم وهو تسأل واللسبية تقنضي النّصب له لكونه في جواب الاستفهام"(0)، والنقاير فهو ينطق إنْ سألنه(07)، كأنَّك تقول:" ائتتي فأحدثك فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال "(OV) . يقرُ الثاعر هنا نقريرين في مناداة الرّبع الخالي الأول ألم تسأل وهنا جاء بالهمزة والنفي، والثاني حذف إنْ الشرطية الجازمة وهو إنْ سألنه، أى: إنْ سألته فهو ينطق، فاستتطاق الجماد هنا بهذين النتقريرين يؤكد أنَّ الربع الخالي ما يزال حافظاً لأسرار الهوى والعهود التي قضاهما الحبيان هناك، فلو جاءت الفاء عاطفة لما احتجنا إلى تقرير فطالما أنَّه ينطق فلماذا يقرُ السؤال، فهنا استأنف الكلام فكأنما جاء بتوكيدين لذلك النقرير الأول حذف إنْ الشرطية والثناني مجيء جواب الشرط جملة اسمية لتثبيت المعنى في قلب السائل، وبعدها يعطف العجز بهل؛ لوصل الكلام بعضه ببعض وهي ليست لها الصدارة في الكلام ويحصر ظرف الزمان ( اليوم)

مجلة آداب الفراهيدي
الاستثناء والاستئناف والاستدراك

والإضراب في ضوء علم اللغة النفسي
ويؤخر الفاعل بيداء ويصفها بأنَّها لا نبات بها؛ ليؤكد مرة أخرى أنَّ الرّبع خالٍ لا نبات بـه ومع ذلك فهو يستر ويحفظ أسرار المحبين
أمّا الواو فمنه قوله نعالىى:\}فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْنَىَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ
 لو تأملنا في هذه الآية لوجدنا دروس وعبراً بما في النفس الإنسانية من أسرار وهي قوله تعالى: $\}$
 فيأتي بالنوكيد ليرد على نفسه ظنه، لتسنقر نفسه بهذا النبأ الجديد الذي لم تكن تتوقعه، كي تخلي مكاناً من القلب قد شغل بخاطر آخر "(09) وجاء بضمير الغيبة في وضعتها وهو عائد إلى
 وهنا اللفات من الخطاب إلى الغيبة " إذ لو جرت على مقتضى فولها \}ربِّ
 وهي في سن مبكر لها اهتمامات وميول وتطلعات ليست عند أخيها الصغير "(i؛) . وكإِنِّي سَمَّيْهُهَا

 إلى المخاطب \}أعيذها بك \{، للاهتمام بابنتها، وذرية النبيِّ عبسى عليه الصـلاة والسلام .وقال
 رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَعُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وتعالى يصف المصدر بقبول حسن، وبعدها كفلها زكريا وهو نبي نشأ على الإيمان (T")، وبعدها يرزقها اله تعالى من حيث لا تحتسب فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فأكدّت بأنَّ ومعموليها "إنَّ الهّ "، وبعدها نأتي الجملة الفعلية لدلالة الاستمرار على ذلك. ت- الثالث الاستدراك:


 وهو " تعقيب الكلام بنفي ينوهم ثبوته أو إثبات ما ينوهم نفيه، وهذا يستلزم أنْ يسبقه كلام له صلة بمعمولين، وأنْ يكون ما بعده مخالفاً لما فبلها في المعنى ومغايراً له، وتقع بعد النفي والإثبات واستعمال لكن في الاستدراك هو الغالب فيها، وقد تستعمل لتأكيد النسبة وتقويتها في ذهن السامع إيجابية كانت أو سلبية "(مَ).

مجلة آداب الفراهيبي
الاستثناء والاستئناف والاستدراك

والإضراب في ضوء علم اللغة النفسي


 دخول العاطف على العاطف(•). وتأتي لكنْ حرف إضراب إذا كانت حرف ابتداء كفوله


ومما جاء في دخول اللواو على لكنْ فوله تعالى: :كَّا كَانَ مُحَمَّةٌ أَبَا أَحِدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ

 حي واضح؛ لأنَّ الطاهر والطيب والقاسم لم يلغا مبلغ الرجال، ثم احناط لذلك بقوله \}من رجالكم $\{$




 نسبة الأبوة لأي رجل من الرجال إلى محمد (V) لا لو وبها جاءت الواو استئنافية وليست عاطفة؛

 ومما جاء مؤولاً للاستدراك قول الثناعر (9):[ الطويل ]


 بمعنى لكنّ (A) .
وقد أبطل الثاعر مرتين الأولى على أنَّ قرب الدار خير من البعد، والثانية على أنَّ قرب





مجلة آداب الفراهيبي

بِنَا ثَمَ قَالَ: على أَنَّ قرب الَّار خير من الْبَد كالإضضراب عَن الأول لِّنَنَّ الْمَعْنى: فَلم يحصل لنا



وقال الشاعر: بكل تداوينا، ولم يقل بكل تداوبتَ على أسلوب الخطاب؛ لأنَّه:" يصف ما يجده مع هذا الدواء الذي زعموا أنّه يشفي من الوجد فلو أجراه على طريق الخطاب لكان كأنه يقول لمخاطبته: إنك لم تنشف من الوجد بعد تجربة الدواء"(ڭ^). وبهذا يلحظ أنَّ الثاعر أتى بكل الدالة على العهوم وهو أقرب للثككوى من الـناطب والغائب إلا أنَّه لم يشف ما بنا فيستدرك بالمرة الأولى أنَّ قرب الحبيب خير من البعد و بالمرة الثانية على أنَّ قرب الدار ليس بنافع، وبعدها يقدم جملة جواب الثرط على على أنَّ قرب الدار ليس بنافع على جملة فعل الشرط إذا (كان) من تهواه ليس بذي ودٍ . كلُّ هذّ الأساليب تبين أنّ
 هذين البيتين في قوله:

## وقد زعموا أنَّ المحبَّ إذا دنا "*َيَلَّ وأنَ النأيَ يشفى من الوجِد

ثـ الثالث الإضراب:
هو من ضرب يضرِِه ضرباً، وضرب في الأرض ضرباً ومضرباً بالُ بالفتح أى: سار في ابتغاء الرزق (10)، والإضراب " هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، نحو : ضربتُ زيداً بل عمراً "

وفرق عباس حسن بين الإضراب الايطالي والإضراب الانتقالي؛ إذ قال: " فالايطالي هو الالي يقتضي نفي الحكم السابق، في الكام قبل "بل"، والقطع بأنه غير واقع، ومدعيه كاذب، والانصراف عنه واجب إلى حكم آخر يجيء بعدها. نحو : الأجرام السماوية ثابتة، بل الأجرام السماوية متحركة. فالحرف "بل" "بمعنى "لا" النافية" أفاد الإضراب الإبطالي الذي يقتضي نفي الثبات ونفي عدم الحركة عن الأجرام السماوية: لأن هذا الثبات أمر غير حاصل، ومن يدعيه كاذب، فكأن الدتكلم قال: "الأجرام السماوية ثابتة. لا، فالأجرام السماوية متحركة وليست ثابتة"؛

 ما يقتضيه. كَوله نعالى:

مجلة آداب الفراهيدي
الاستثناء والاستئناف والاستدراك

والإضراب في ضوء علم اللغة النفسي



 فأتى اله تعالى بالصصدر سبحانه وهو إبطال أوَّل، وبعدها أتى بإبطال ثانٍ وها وهو بل عبا

 عنده(4)، ولكون العوددية تنافي الولادة(\$(9) .
من خالل هذه النصوص يظهر لنا كيف يعامل اله تعالى عباده فهو يخاطب نفوس
 ينفي ربّ العزة هذا الأمر عن نفسه فئأتي بإبطالين الأول المصدر سبحاني وني وهو تني شيء لا يليق بالهَ عزَّ وجلَّ، والثاني بل، أَمَّا في الحكم الإعرابي فبل هنا لم الم نكّن حرف عطف، فلم يكن هناك حكم إعرابي بين المتعاطفين كلُ هذه دلائل واضحة للكفار والمنافقين الذين زعموا أنَّ شَّهُ ولاًا .






 "لا يكون فيه "أو" على مذهب الفراء بمعنى بل، ولا على مذهب قطرب في أنها بمعنى
 لقول المخلوقين. وتأويله عند أهل النظر : وأرسلناه إلى جمع لو رأنتوهوم لقلتم أنتم فيهم: هؤلألاء مائة ألف أو يزيدون"(^^). وقال العز بن عبد السلام: "أو لإبهام كأنه قال أرسلناه إلى ألحد العددين، أو هو على شكك المخاطبين، أو معناه بل يزيدون فزادوا على ذلك عشرين ألفاً مأنثور، أو ثلاثين ألفاً أو بضعة وثلاثين ألفاً قاله الحكم، أو بضعه وأربين ألفاً، أو سبعين ألفاً"(99 ${ }^{\text {أها }}$

مجلة آداب الفراهيدي أ.م.د. صباح علي الهليمان


ما جاء من تأويلات أنَّ (أو) بمعنى( بل) أو ( الواو) لا يقلل من شأن المعنى، وأمًا بل بمعنى أو فالآية ليس فيها شك أو تخيير أو تقسيم، وجاء الإضضراب لقلتهم إنَّهم مائة ألف(.'(')، وللفت النظر ، كقولك: سأذهب إلى المقهى أو أبقى، بمعنى بل(1+1).
(لخاتمـة
في أثناء ما استعرضته في ثنايا البحث توصلت إلى نتائج أوجزها بالنقاط الآتية: ا -يعدُّ علٌُ النفس من العلوم المهمة في دراسة اللغة؛ لأنَّه يدرس الكلام قبل صدوره وبعده، وبعدها يُحلَل وفق المعايير اللغوية، أمَّا عن نشأته فكان لعلماء العرب جهد كبير في هذا المضمار، وكانت مدرسة ابن شد قاعدة انطلق منها ديكارت ونتومسكي فهو ليس علماً ابتدعه الغرب كما يظن بعض الباحثين(ץ+ () . ץ- أمَّا عن الترادف النحوي فهناك علاقة في المعنى والإعراب بين الاستدراك والإضراب والاستثناء والاستئناف وهذا هو سبب اختياري لهُنَّ زيادة عن قلّة الدراسات النحوية وأثرها في علم اللغة
النفسي.

ץ-إنَّ دراسة النصوص القرآنية والثعرية والاستعمال الدقيق للأدوات يدلُّ على بيان الدلالة النفسية في نفس المتحدث والسامع، ثُّمَّ الخوض عن أسرار المعاني في هذه النصوص في أثناء التحليل الدلالي لهُنَّ، وهذا إنْ دلَّ على شيء فإنما يدلُّ أنَّ علم النفس له مكانه الخاص في استعمال البنية النحوية، وهو دليل آخر أنَّ علم العربية جاء موافقاً للعلوم الأخرى . ؟- إنَّ دراسة بِنية الحرف والفعل والتركيب النحوي والد لالي في الدراسات القرآنية والحديثية والدراسات الأخرى دراسةً دقيقة منأنية نكشف علاقة العلوم الأخرى باللغة العربية، وهذا دليل على صلة لغتتا ببقية العلوم عكس اللغات الأخرى التي ما تزال فاصرة عن تأدية معانيها وهذا أقل شيء في اللغة نفسها.
0- يعدُّ علم النفس معياراً من معايير الدلالة السياقية، فمن خلاله نعرف حقيقة النص، وهذا المعيار اعتمده علماء اللغة القدماء من خلال التتويه بحقيقة هذه العلوم وأثرها في اللغة العربية . هذا أهم ما توصلت إليه بعد أنْ فصلت القول فيه، وآخر دعوانا أنْ الحمد لهَ ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
( §) علم اللغة النفسي جلا شمس الدين: • 1 . (0) علم اللغة النفسي العصيلي: YV . YV
(7) بنظر : علم اللغة النفسي تشومسكي وعلم النفس ع .
 - (^) الصاحبي: گ
(9) دلائل الاعجاز : ع.

* يقصد به كأنَّ الكلام يخرج من خياشيمه فيكون غبر واضح.


(





(1 (1) ينظر : الدلالة النفسية لألفاظ القرآن الكريم ( أطروحة دكتوراه ) 10 .
(9 ) بيظر : أنماط الصورة والدلالة النفسية في الشعر العربي الحديث في اليمن( بحث ) \&7.

人7 (Y) الدالالة اللنفسية في سورة مريم( بحث (Y)

. Yll/ / / ينظر : شرح النصريح (


(Y7) ينظر : شرح الرضي على الكافية

.V./r (YN)



(rr) معاني القرآن: 0 /
(rr) معاني القرآن للفراء ro./ror

(0) rovr// ينظر : تفسير الشعراوي
． 1 r＾／V ينظر ：التفسبر الوسبط（rv）
．
（


（





．9V／／اليبت لمروان بن سعيد المهلبي • ينظر ：الكتاب（६＾）
（ ）（ ）ينظر ：همع الهوامع
（0．）ينظر ：فتح رب البرية • 7 § ．
（01）بيظر ：شرح أبيات سيبويه／（0）／YV）
．IVV ينظر ：إصلاح المنطق（or）

（00）شرح التصريح：「
．VV／／
．ينظر ：الكتاب（OV）

（09）الاعجاز اللغوي：qr


（7（7）اللباب في علوم الكتاب：
（

（70）ينظر：البحر المدبد／／٪（٪ ．

．ا0Nr／を（TV）
． $\mathrm{H} / 1 /$（7人）
（79）ينظر ：اللمحة في شرح الملحة
．V．－／（V．）
．09r－091（V）（V）
（VY）


．YI．V／／（V0）
．$Y$ l．$V / \varepsilon$ ：
．ينظر ：التفسبر القرآني للقرآن（VV）
．V9．／$/$（VA）
．YY• نسب إلى الختعمي في نتائج الفكر（V9）
（＾•）ينظر ：درة الغواص Y（
（N）（
خزانة الأدب：（AY）
．乏）$\leqslant / 0:$ ： 0 （


（＾7）التعريفات： 9 （＾）
（

（＾9）ينظر ：معاني القرآن للفراء VY／／


（9ヶ）الكتاب：／／0ヶ٪ ．


（90）ينظر ：اللغات في القرآن （97）المقتضب：
（9V）ينظر ：بصائر ذوي التمييز（9／M／ （9入）الخصائص：
．TV／／ 1 （99）تفسبر العز بن عبد السلام：

（1（1）بنظر ：الاصلان في علوم القرآن \＆7٪، ولمسات بيانية 901 ．
 r. ابن جني، أبو الفتح عثمان،اللمع في العربية، تح: فائز فارس، د.ط، دار الكتب الثقافية - الكوبت، د. ت. r. ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن (ت
 £. ابن حسنون، عبد الله بن الحسين أبو أحمد السامري (ت خی٪ه)،اللغات في القرآن بإسناده: إلى ابن عباس،
 ه. ابن خلدون (تم • هـ) ،مقدمة ابن خلدون، د. ط، د. م، د .ت .


V. V. ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت ON\&ه)،المخصص، تح: خليل إبراهيم جفال، طا، دار إحياء

$$
\text { التزاث العربي - بيروت، V V \& اهـ / 797 } 97 \text { ام . }
$$

^. . أبو شوفة، أحمد عمر، المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، د. ط، دار الكتب الوطنية - لييا، . . . . . .
 اللحة، تح: إبراهيم بن سالم الصاعدي، طا، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة،

- (. ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت Yor اهـ)، الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة، تح: د. حانم صالح الضامن، طا، دار الرائد العربي - بيروت، • ا؟ (هـ اه

$$
\text { - } 99 \text { • }
$$

\ (. ابن عادل الحنبلي، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي (ت VVO)، اللباب في علوم الكتاب، تح: الثيخ عادل أحمد عبد الموجود والثيخ علي محمد معوض، طا، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان،

ץ ا. ابن فارس،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرباء القزوبني الرازي (ت 90ヶه)، الصاحبي في فقه اللغة
 ץ ا. ابن فارس،أبو الحسين أحمد بن زكريا(ت 90 9ه)،معجم مقابيس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، د.

§ (. ابن فوزان، عبد الله بن صالح بن عبد الله، تعجيل الندى بشرح قطر الندى،، د. ط، د .م،د .ت . 1 ا. ابن الانباري أبي البركات كمال الدين الانباري ( ت OVV هـ )،أسرار العربية،،،تح: د. محمد حسين شمس

$$
\text { الدين،طه، دار الجيل - بيروت، } 190 \text {. . }
$$

7 ا 7 هشام،عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف(ت (ته)،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،
تح: د. مازن المبارك / محمد علي حد الله، ط،، دار الفكر - دمشق، 19^01 .

V V V ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي(ت T\& 7 هـ)،شرح المفصل للزمخشري، قدم له:د. إميل بديع يعقوب،طا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان،


$$
\text { الحلبي وأولاده بمصر، } 0 \text { 7٪ ا هـ /7 £ } 9 \text { م . }
$$



. . . الأزهري، خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد (ت 0 هوه)، شرح التصريح على النوضيح أو التصريح
 اץ. الأستراباذي، رضي الدين (تا (7 هـ)،شرح الرضي على الكافية،تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر،د.ط،

Y Y. الأُشْمْوني، علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين (ت . . 9ه)،شرح الأشموني على ألفية ابن

ץץ. البغدادي،عبد القادر بن عمر (ت זq، (هـ)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق وشرح: عبد

\& ז. الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (ت \&V)، دلا دلائل الإعجاز في علم المعاني،
 0٪. الجرجاني، التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت 7 ( 1 هه)، ضبطه وصحصه جماعة من
 دراسة وتحقيق: (الفاتحة والبقرة) وَليد بِن أحمد بن صَالِح الحُسَيْن، (وشاركه في بقية الأجزاء): إياد عبد

جV. جل جل شمس الدين،علم اللغة النفسي مناهجه ونظرياته وقضاياه، د. ط، نوزيع مؤسسة النقافة الجامعية، د.

「^. جودت جرين، علم اللغة النفسي "تتومسكي وعلم النفس"، د. ط، د. م، د. ت .


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

اM. الحازمي، أحمد بن عمر بن مساعد، فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية (نظم الآجرومية لمحمد بن

ץ ץ. الحريري، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان (ت 7 (0)هـ)،درة الغواص في أوهام الخواص، تح: عرفات
rr. حمدو طماس،ديوان لبيد بن ربيعة العامري، د. ط، دار المعرفة بيروت - لبنان، £ . . .


○r. الخطيب،عبد الكريم يونس (ت بعد . هr (هـ)، الثفسير القرآني للقرآن، د. ط، ط، دار الفكر العربي - القاهرة، . د. ت
 الجامعية - حصص - سورية، 10 اءا هـ ـ



 والتوزيع، عمان - الأردن، بّ
اء. سلطان العلماء،أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي


$$
\text { حزم - بيروت، } 7 \text { اء اهـ/ } 997 \text { ام . }
$$

 بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، طا، دار الوطن، الرياض - السعودية،د.ت



$$
\text { الخانجي، القاهرة، ^• ؛ ا هـ / 9 } 1 \text { 1 م . }
$$

 تح:د. محمد علي الريح هاشم، راجعه: طه عبد الرعوف سعد، د. ط، مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر
 7 7. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت (19هـ)، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح: عبد الحميد هنداوي، د.ط، المكتبة النوفيقية - مصر، د. د. ت .
 ^^. الصغاني، رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر (ت • آهـ)، العباب الزاخر واللباب الفاخر، د. ط، د ـ م، ده د.ت .
 -O. العصيلي، د. عبد العزيز بن إبراهيم، علم اللغة النفسي، د. ط، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية،
10. العكبري، أبو البقاء عبد اله بن الحسين بن عبد اله (ت آهـ)، النيبان في إعراب القرآن، تح: علي
محمد البجاوي، د. ط، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د. ت .
 - بيروت،


 إحياء التنراث العربي - بيروت، .
 النجاتي و محمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعيل الثلبي، د. ط، دار المصرية للتأليف والترجمة مصر، د .ت
07. الفراهيبي، الظليل بن أحمد ( (اهـ )، الجمل في النحو، تح: فخر الدين قباوة، طا، مؤسسة الرسالة، . 0 .
ov العزيز، تح: محمد علي النجار، د. ط، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء الثنراث الإسلامي، القاهرة، د. ت .

 09. القرطبي،أبو عبد اله محدد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين (ت IV) هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تح: هشام سمير البخاري، د. ط، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية
السعودية،
. آ. المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت HYOهـ)، المقتضب،، تح: محمد عبد الخالق عظيمة،
د. ط، عالم الكتب. - بيروت، د. ت .
r Tr. محمد أبو موسى،خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، ط٪، مكتبة وهبة، د.ت . זّ7. المرادي، أبي محمد بدر الاين حسن بن قاسم بن عبد الها بن عليّ (ت

199r/ م .
£ . مناهج جامعة المدينة العالمية، الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، د. ط، مناهج جامعة المدينة العالمية،
جامعة المدينة العالمية، د. ت .
-70. النابلسي، محمد راتب، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، طب، دار المكتبي - سورية - دمشق - جارة
الحلبوني - جادة ابن سينا،
 . لبنان، 0 .

VV. النسفي،أبو البركات عبد الهّ بن أحمد بن محمود حافظ الدين (ت • •هـ)،مدارك التنزيل وحقائق النأويل، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقلم له: محيي الدين ديب مستو،طا، ، دار الكلم الطيب،

$$
\text { بيروت، } 9 \text { اءا هـ / 199 19 م }
$$

1人. النيسابوري،محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، نجم الاين (ت نحو •00هـ)،إيجاز البيان عن معاني القرآن، تح: د. حنيف بن حسن القاسمي، طا، دار الغرب الإسلامي - بيروت، 10 ٪
 دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتتسبقه،ط ا، عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، . .

ب/ الرسائل الجامعية:

1. محمد جعفر محبسن العارضي، الدلالة النفسية للألفاظ في القرآن الكريم،(اطروحة دكتوراه )، جامعة القادسية،


## ت/الدوريات:


Y. خالد علي حسن الغزالي، أنماط الصورة والدالالة النفسية في الثعر العربي الحديث في اليمن،، مجلة جامعة


「. علي محمد المدني،البدل في الجملة العربية، دراسة في ضوء علم اللغة النفسي،، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجلا 1 . \&. مريم عقييل عكموش، الدلالة النفسية في سورة مريم، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، العدد r-٪، المجلد V، عام
0. مصطفى النحاس، الاستئناف النحوي ودوره في التركيب، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج70، 9.ـ

$$
\text { هـ، } 1919 \text { م. }
$$

ث/المقالات:

ا-يوسف يحياوي، قراءة وصفية تحليلية لكتاب علم اللغة النفسي المؤلف الاكتور صالح بلعبد.

