المحاضرة الرابعة

تمرينات

س / استخرج الأفعال المجردة الواردة في النص المبارك مبينا أنواعها المجردة وأبوابها ذاكرا السبب وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّد نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ دُونَ الاُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُـرُونِ السَّالِفَةِ بِقُدْرَتِهِ الَّتِي لاَ تَعْجِزُ عَنْ شَيْء وَ إنْ عَظُمَ، وَ لا يَفُوتُهَا شَيءٌ وَإنْ لَطُفَ، فَخَتَمَ بِنَا عَلَى جَمِيع مَنْ ذَرَأَ وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَكَثَّرَنا بِمَنِّهِ عَلَى مَنْ قَلَّ . اللّهمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّد أَمِينِكَ عَلَى وَحْيِكَ ، وَنَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ، وَ صَفِيِّكَ مِنْ عِبَادِكَ، إمَامِ الرَّحْمَةِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَ مِفْتَاحِ الْبَرَكَةِ، كَمَا نَصَبَ لاِمْرِكَ نَفْسَهُ ، وَ عَرَّضَ فِيْكَ لِلْمَكْرُوهِ بَدَنَهُ ، وَكَاشَفَ فِي الدُّعَآءِ إلَيْكَ حَامَّتَهُ وَحَارَبَ فِي رِضَاكَ أسْرَتَهُ وَقَطَعَ فِىْ إحْياءِ دِينِكَ رَحِمَهُ وَاقصَى الادْنَيْنَ عَلَى جُحُـودِهِمْ ، وَقَرَّبَ الاقْصَيْنَ عَلَى اسْتِجَابَتِهِمْ لَكَ وَ والَى فِيكَ الابْعَدِينَ ، وَعَادى فِيكَ الاقْرَبِينَ، وَأدْأبَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِكَ وَأَتْعَبَهَا بِالدُّعآءِ إلَى مِلَّتِكَ وَشَغَلَهَا بِالنُّصْحِ لاِهْلِ دَعْوَتِكَ، وَهَاجَرَ إلَى بِلاَدِ الْغُرْبَةِ وَمحَلِّ النَّأيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِهِ ، وَمَوْضِـعِ رِجْلِهِ وَمَسْقَطِ رَأسِهِ وَمَأنَسِ نَفْسِهِ إرَادَةً مِنْهُ لاعْزَازِ دِيْنِكَ ، واسْتِنْصَارًا عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ بِكَ ، حَتّى اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ ، وَاسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّرَ فِي أوْلِيآئِكَ ، فَنَهَدَ إلَيْهِمْ مُسْتَفْتِحًا بِعَوْنِكَ وَمُتَقَوِّيًا عَلَى ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ ، فَغَزَاهُمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ وَهَجَمَ عَلَيْهِمْ فِي بُحْبُوحَةِ قَرَارِهِمْ حَتّى ظَهَر أَمْرُكَ، وَعَلَتْ كَلِمَتُكَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ . اللَهُمَّ فَارْفَعْهُ بِمَا كَدَحَ فِيكَ إلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنْ جَنَّتِكَ، حَتَّى لاَ يُسَاوَى فِي مَنْزِلَة وَلا يُكَاْفَأَ فِي مَرْتَبَة وَلاَ يُوَازِيَهُ لَدَيْكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نبيٌّ مُرْسَلٌ ، وَعَرِّفْهُ فِي أهْلِهِ الطّاهِرِينَ وَاُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةِ أجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ يَا نَافِذَ الْعِدَةِ يَا وَافِىَ الْقَوْلِ يَا مُبَدِّلَ السّيِّئات بِأضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ إنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الْجَوَادُ اَلْكَرِيمُ.

س / في الأبيات الآتية أفعال ثلاثية مجردة ، استخرجها ذاكرا أنواعها أبوابها والسبب :

غنِينا بخيرٍ حِقبةً ثُمَّ جَلَّحَتْ علينا الّتي كلَّ الرجالِ تُصِيبُ

فإنْ كنتُ مأكولًا فكنْ خيرَ آكِلٍ وإلاّ فأدرِكْني ولمَّا أُمَزَّقِ

فباتَتْ سليبًا من أُناسٍ تُحِبُّهُمْ كئيبًا ، ولولا طَعنتي لم تُطَلَّقِ

فجعلتَ صالحَ ما اخترشْتَ وما جمَّعْتَ من نَهْبٍ إلى نَهْبِ

فَلَئِنْ صرمْتِ الحبلَ يا ابنةَ مالكٍ والرأيُ فيه مُخطِئٌ ومُصِيبُ

فَوَدِدْتُ لو قُبِلَتْ بأسعدَ فِديةٌ ممّا يَضنُّ بهِ المُصَابُ المُوْجَعُ

لقد علِمَتْ عُلْيَا هَوازِنَ أنَّني أنا الفارسُ الحامِي حَقيقةَ جَعْفَرِ

مُتَطَلِّعٌ بالكفِّ ينهَضُ مُقدِمًا مُتَتَابِعٌ في جَرْيِهِ يَعْبُوبُ

نابي المَعَدَّينِ خاظٍ لحمُهُ زِيَمٌ سامٍ يجُذّ جيادَ الخيلِ مُنْجَذِبَا

وإذا تشاجَرَ في فُؤادِكَ مرَّةً أمرانِ فاعمَدْ للأَعَفِّ الأَجْمَلِ

وإنْ بعُدُوا لا يأمنونَ اقترابَهُ تَشَوُّفَ أهلِ الغائبِ المُتَنَظَّرِ

وراحَتِ الشَوْلُ مُغْبَرًّا مَباءتُها شُعْثًا تَغَيَّرَ منها النَيُّ والوَبَرُ

وسائلةٍ أينَ الرحيلُ ؟ وسائلٍ ومن يسألُ الصُعلوكَ أينَ مذاهِبُهْ ؟

ولستُ بمُسْتَبْقٍ صديقًا ولا أخًا إذا لم تَعَدَّ الشيءَ وهو يَريبُ

يومًا إذا ما النائباتُ طرقْنَنَا أكفى بمُعضِلَةِ وإنْ هيَ جَلَّتِ

إلى ابنِ بِلالٍ جَوبيَ البِيدَ والدُجَى بزَيَّافةٍ إنْ تَسمعِ الزجرَ تَغضَبِ

جَمُوعُ خِلالِ الخيرِ من كلِّ جانِبٍ إذا جاء جَيَّاءٌ بِهِنَّ ذَهُوبُ

فقلتُ : أَ لمْ تعلمي أنَّه كريمُ المَكَبَّةِ مِبْدانُها ؟

س / هات أبواب الأفعال الآتية ذاكرا السبب :

(( جاد ، قضى ، رنّ ، علِم ، فضُل ، نال ، رعى ، جفَّ ، سما ، عاد ، صفا ، خاف ، أنَّ ، طرِب ))