**جامعة عبد الرحمن ميرة**

**كلية الآداب واللغات اسم الطالب ولقبه:**

**قسم اللغة العربية وآدابها رقم الفوج:**

**واجب منزلي(استدراك السداسي الأول) في مقياس علم الصرف**

**السنة الثانية المجموعة الأولى**

**أجب عن هذه الأسئلة:**

1. **اُذكر الحالات التي لا يكون فيها للتاء نصيب في التمييز بين المذكر والمؤنث مع التمثيل.**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................

1. **استخرج المصادر الواردة في هذا النص، معيّنا وزنها ونمطها مع الضبط بالشكل ( في جدول):**

**النص:** قال باحث معاصر: إن في القرآن نظاماً محكماً شديد الصرامة ، منتشراً في جميع أجزائه بحيث ان اللفظ – مفردة كان أو حرفاً- والترتيب والتسلسل المعيَّن للألفاظ في كل تركيب هو جزء من هذا النظام ، والخطأ في تصوّر شيء منه في أي موضع يؤدي إلى الخطأ في تصور فروع كثيرة متصلة بذلك الموضع، وألزم الدراسين والمفسرين بالخضوع لهذا النظام ويقصد بالخضوع "السير على ذلك النظام والتحرك على وفقه واكتشاف مسائله وطرقه، في دراساتهم القرآنية.

تحدث الباحثون في جماليات التناسق القرآني بين المفردات والآيات والسور القرآنية ، والتناسب اللفظي والمعنوي في التركيب القرآني ، وفواصله حتى يجعل منه نسيجاً واحداً أو بناء متسق الأركان والأبعاد والجماليات، وتناسق الموضوعات ، والنبرة اللفظية ، وجرسه الفريد ، وتأثيره في النفوس ، والمشاهد الراقية... وغير ذلك، مما تناولوه في أسلوب القرآن الذي يدل على نظام لغة القرآن وهي دراسات جلها متابعة لأقوال عبد القاهر وأصحاب كتب الإعجاز القرآني الذين كانوا يردّون بهذه المباحث على المطاعن التي وجهت إلى أسلوب القرآن، نحو قولهم أن القرآن الكريم مختلف في مواضع كثيرة ، فكرياً ودلالياً ، وأن في تراكيبه خروج عن القياس المنطقي. وادعى بعضهم معارضته ، وقال: ان فيه "اختلافات من حيث تناسب النظم ودرجة الفصاحة، وتناقض المعنى**.**

**........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**.............................................................................................**

**.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................**

**.............................................................................................**

**.............................................................................................**

**بالتوفيق**