**الأسماء الموصولة**

**د. عبير البدر**

**ينقسم الموصول إلى قسمين**:

1ـ موصول حرفي

2ـ موصول اسمي

**الموصـــــــول**

حــــــــــرفي اسمـــــــــي

1ـ الموصولات الحرفية:

أ ـ **أنْ** المصدرية، وتوصل بالفعل المنصرف : ماضيا ، مثل: ((عجبت من أن قام زيد))، ومضارعا نحو : (( عجبت من أن يقوم زيد)).

ب ـ **أنّ** وتوصل باسمها وخبرها نحو : (( عجبت من أنّ زيدا قائم)) ومنه قوله تعالى: (( أو لم يكفهم أنا أنزلنا )وإن المخففة كالمثقلة ، وتوصل باسمها وخبرها ، لكن اسمها يكون محذوفا ، واسم المثقلة مذكورا.

ج ـ  **كي** وتوصل بفعل مضارع فقط ، (( جئت لكي تٌكرم زيدا)).

د ـ **ما** وتكون مصدرية ظرفية ، نحو: (( لا أصحبك مادمت منطلقا)) أي مدة دوامك منطلقا وغير ظرفية، نحو: (( عجبت مما ضربت زيدا)) وتوصل بالماضي، كما مثل، وبالمضارع المنفي بلم، نحو: (( لا أصحبك ما لم تضرب زيدا))ويقل وصلها ـ أعني المصدرية ـ بالفعل المضارع الذي ليس منفيا بـ ((لم))، نحو: ((لا أصحبك ما يقوم زيد)) ومنه قوله:

**أطوف ما أطوف ثم آوي إلــــى بيتٍ قعيدتُهُ لكاعِ**

**الشاهد فيه**؛ ما أطوف، حيث أدخل ((ما)) المصدرية على فعل مضارع غير منفي بـ ((لم)) .

وذهب **الأخفش** إلى أنها موصول اسمي لا حرفي والصحيح أنها حرف هنا

هـ ـ **لو** وتوصل بالماضي، نحو: (( وددت لو قام زيد)) والمضارع، نحو: (( وددت لو يقوم زيد))

فقول المصنف (( موصول الأسماء)) احترازا من الموصول الحرفي ـ وهــــــــو **(( أنْ، أنّ، كي ، ما، لو))** ـ وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه، نحو: ( وددتُ لو تقوم) والتقدير: قيامك، و(عجبت ممّا تصنع)والتقدير من صنعك ، و(جئتُ لكي أقرأ) والتقدير للقراءة ، و(يعجبني أنك قائم ) والتقدير: قيامك، و(أريد أن تقوم ) والتقدير: أريد قيامك.