**معنى الإضافة عند النحويين:**

المستقر عند أغلب النحويينَ أن الإضافة تكون بمعنى (من) البيانية إذا كان المضاف إليه: جنسًا للمضافِ ، وصالحًا للإخبار عنه ، نحو ((هذا خاتمُ حديدٍ)) والمعنى: (هذا خاتمٌ من حديدٍ) ، فالمضاف إليه (حديد) جنس للمضاف (خاتم) ، ونستطيع أن نقول: ((الخاتم حديدٌ))

وإذا فقد شرط واحد من الشروط المذكورة كانت الإضافة بمعنى اللام التي تفيد الملك ، كقولِنا: ((هذا غلامُ زيدٍ ، وهذا كتابُ محمدٍ)) ، فالمعنى: هذا غلامٌ لزيد وكتابٌ لمحمدٍ.

وذهب بعض النحويين المتأخرين إلى أن الإضافة تكون بمعنى (في) ، التي تفيد الظرفية ، نحو: (أعجبني ضربُ اليومِ زيدًا)) ، أي (ضربٌ في اليومِ زيدًا) ، ومنه قوله تعالى: ((للذين يؤلون من نسائِهم تربصُ أربعةِ أشهرٍ)) ، أي (تربصٌ في أربعةِ أشهرٍ) ، وقوله تعالى: ((بل مكرُ الليلِ والنهارِ)) أي (مكرٌ في الليل والنهار).