**الدّرس التّاسع: حروف العطف الأنواع والدلالات**

هي أحرف تتوسّط بين تابع و متبوعه، ويكون الاسم المعطوف والمعطوف عليه، وهي تؤدي معان خاصّة للربط بينهما، وهي تسعة (09)، الواو، الفاء، ثم، حتى، أو، أم، بل، لا، لكن. وهناك من يضيف "أما".

**معاني أحرف العطف:**

**الواو**: تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب جمعا مطلقا، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، جاء عمر وخالد، فالمعنى أنهما اشتركا في حكم المجيء.

الفاء: تكون للترتيب والتعقيب

**ثم:** تفيد الترتيب مع التراخي

**حتى:** تفيد العطف لغرض الغاية والتدريج، وتكون عاطفة بشرط أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، لا ضميرا ولا جملة.

**أو:** إذا وقعت بعد الطّلب فهي للتّخيير، مثل: كلْ عنبا أو تمرا، وتفيد الإباحة ، مثل: جالس العلماء أو الزهاد، وتفيد الشك بعد الخبر، كقوله تعالى:'' **قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم**''(سورة الكهف)، وقد تفيد التقسيم: مثل، الكلمة: اسم أو فعل أو حرف.

**أمْ:** نوعان متّصِلة ومنفصِلة.

 **فالمتّصِلة** يكون ما بعدها متّصِلابما قبلها ومشارِكًا له في الحكم، وتقع بعد همزة الاستفهام أو همزة التسوية، فالأول مثل: أخالد في الدار أم محمود؟ والثاني مثل: قوله تعالى: **" سواءُ عليهم أأنذرتَهم أمْ لم تنذِرهم لا يؤمنون" سورة البقرة 06**

**"أم" المنفصلة:** هي التي تكون لقطع الكلام الأوّل واستئناف ما بعده ويصبح معناه للإضراب، مثل قوله تعالى:**﴿ قلْ هلْ يستوي الأعمَى والبصيرْ أمْ هلْ تستوي الظّلمات والنّور أمْ جعلوا لله شركاء﴾.**

**بل:** تكون للإضراب والعدول عن شيء إلى آخر وهي حرف عطف إذا دخلت على مفرد،ولها وظائف أخرى غير العطف، كحرف ابتداء عند دخولها على جملة.

**لكنْ:** للاستدراك وتكون حرف عطف بشرط أن يكون المعطوف مفردا غير جملة وأن تكون مسبوقة بنفي أو نهي وألاّ تقترن بالواو، مثل: "ما مررت بخالد لكن بعمرو".

**لا:** تفيد العطف مع النفي وإثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها، وشروط معطوفها أن يكون مفردا غير جملة وأن يكون بعد الإيجاب أو الأمر وليس النّفي، مثل: "جاء الأستاذ لا المدير".

* **تطبيقات:**

هات أمثلة من إنشائك موظِّفا فيها أحرف العطف.

إليك الشواهد الآتية استخرج منها المعطوف والمعطوف عليه وأحرف العطف مستنبطا معانيها.

قال تعالى: الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنۡهُ نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ (2) وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَٰعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى وَيُؤۡتِ كُلَّ ذِي فَضۡلٖ فَضۡلَهُۥۖ وَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٖ كَبِيرٍ سورة هود

فَلَعَلَّكَ تَارِكُۢ بَعۡضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيۡكَ وَضَآئِقُۢ بِهِۦ صَدۡرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ كَنزٌ أَوۡ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٞۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٌ (12) أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰتٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ سورة هود

وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡهُمۡ فَمَآ أَوۡجَفۡتُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ خَيۡلٖ وَلَا رِكَابٖ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ (6)  سورة الحشر

ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ (7) الانفطار.