امتحــــــــــان تقويمـــــــي

**السؤال الأول:**

يا غافلا وله في الدهر موعظة إن كنت في سِنة فالدهر يقظان

(إن كنت في سنة) هل نسمي هذه العبارة كلاما؟ بماذا تعلل إجابتك؟

**السؤال الثاني:**

وللحوادث سلوان يهونها ولا لما حل بالإسلام سلوان

(يهونها) الهاء في هذا التركيب تسمى: اسما؟ فعلا؟ حرفا؟ - بماذا تعلل إجابتك؟

**السؤال الثالث:**

تبكي الحنيفية البيضاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان

-أعرب ما تحته خط؟

-كيف تفرق بين نوعي الفعلين؟ وما علامة كل نوع؟

**السؤال الرابع:**

- أذكر مفهوما واضحا للكلمة مع التمثيل؟

**السؤال الخامس:**

أجارتنا ما فات ليس يؤوب وما هو آت في الزمان قريب

وليس غريبا من تناءت دياره ولكن من وارى التراب غريب

(ما) (من) (آت) ما نوع هذه الكلمات؟ علل إجابتك؟

(تناءت) ما نوع هذا الفعل؟ علل إجابتك

استخرج من البيتين السابقين كلمة متجردة عن الزيادات

**السؤال السادس:**

شجرة كلمة تحوي تاء التأنيث، فهل تعد هذه فعلا؟ علل إجابتك

**السؤال السابع:**

ما الفرق الواضح بين التركيب الإسنادي وغيره من التراكيب؟

**السؤال الثامن:**

\*أذكر تصورا واضحا للغة

\*هات كلمة تتكون من حرف مبنى واحدة

\*هات كلمة تتكون من حرفي مبنى

**ملاحظة:** مجموع النقط 39 يضاف لها نقطة على حسن الخط ودقة الإجابة

تصحيح الامتحان التقويمي

**الجواب الأول:**

عبارة (إنْ كنتَ فِي سِنَةٍ) لا تسمى كلاما لأنها لم تفد فائدة يحسن السكوت عليها.

**الجواب الثاني:**

الهاء في كلمة (يُهَوِنُهَا) تسمى اسما لأنها مفعول به ودليل ذلك هو الإسناد الذي هو من علامات الاسم فالهاء في كلمة (يهونها) مسندة إلى فعل( يهون)

**الجواب الثالث:**

 \***الإعراب:**

تبكي: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل.

بكى: فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

 \*التفريق بين الفعلين:

نفرق بين نوعي الفعلين بمفهوم كل فعل وعلامته ، فالفعل " تبكي" فعل مضارع لأنه يدل على زمن حاضر ولأنه ابتدأ بأحد حروف "أنيت" وهو التاء يصلح معه دخول أدوات النصب والجزم.

وأما الفعل " بكى" فهو فعل ماض لأنه دل على زمن مضى وتصلح معه علامات الفعل الماضي وهي:اتصاله بضمير الرفع المتحرك فيصبح (بكيتَِ)،ودخول تاء التأنث الساكنة عليه فيصير(بكتْ).

**الجواب الرابع:**

تعريف الكلمة: الكلمة هي لفظ مفرد دل على معنى مثل: محمد، من ، صلى...

وهناك تعريف لساني للكلمة وهو: الكلمة في اللسانيات بنية والبنية وهي الوحدة التي إذا حذف أحد أجزائها أو غُيِرَ في ترتيبها أدى إلى تلاشي الكل مثال: كلمة " مريم " لو حذفنا حرفا من حروفها أو غيرنا في ترتيبه أدى ذلك إلى تلاشي بنائها فلا تصبح كلمة.

**الجواب الخامس:**

 \*نوع الكلمات: ما، من ، آت

" ما " : اسم وعلامته الإسناد لأنها وقعت مبتدأ ويصح أن نعوضها بالذي.

" آتٍ " : اسم لأن به إحدى علامات الاسم وهي التنوين.

" من " : اسم لأنه يصلح معها دليل من أدلة الاسم وهو النداء فنقول ( يا من ) .

 \*نوع الفعل " تناءت ": هو فعل ماضي لأنه اتصل بتاء التأنيث الساكنة ودل على زمن مضى.

 \*كلمة متجردة عن الزيادات في البيتين الشعريين: " فات "

**الجواب السادس:**

كلمة شجرة لا تعد فعلا لأن تاء التأنيث التي بها ليست ساكنة والمقصود تاء التأنيث الساكنة هي التي تعد من علامات الفعل فبالتالي لا تكون كلمة شجرة فعلا لأن تاء تأنيثها ليست ساكنة.

**الجواب السابع:**

الفرق الواضح بين التركيب الإسنادي وغيره من التراكيب هو أن التركيب الإسنادي لا يدل على مسمى واحد ولا يكون كلمة واحدة بخلاف التركيبين الإضافي والمزجي اللذان يدلان على مسمى واحد، كما أن التراكيب الأخرى قد تأتي متضمنة في التركيب الإسنادي. فالتركيب الإسنادي هو الذي تقوم عليه لغة العرب.

**الجواب الثامن:**

 \*اللغة هي نظام من البنى وهي عبارة عن نظام صوري اجتماعي يحمله أفراد المجتمع في أذهانهم، والكلام هو الاستعمال الفعلي والتطبيقي للغة في الواقع، فاللغة تكون واحدة في المجتمع بينما الكلام الذي يمثل استعمالها التطبيقي في الواقع يكون مختلفا من فرد لآخر.

 \*كلمة تتكون من حرف مبنى واحد: " بـِـــ " وهو من حروف الخفض (من حروف المعاني).

 \*كلمة تتكون من حرفي مبنى: " قم ".

**الامتحان التقويمي الثاني**

**السّؤال الأوّل:** أعرب ما تحته خط ؟

1\* يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

2\* ۞ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ

 3\* وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ

4\*لأستهلنَّ الصّعب أو أُدرك المنى \*\* فما انقادت الآمال إلا لصابر

**السّؤال الثاني:**

**1\*** برهن بالشّرح والتوضيح أنّ كلمة (ذلك) مبنية وليست معربة، ثم قل ما علة بناء هذا الاسم؟

2\* برهن بالشّرح والتوضيح أنّ كلمة (محمّد) مبنية وليست معربة؟

**السّؤال الثالث:**

بيّن نوع الضمير الذي أُسند إليه الفعل المسطّر تحته فيما يأتي وقل هل هذا الفعل معرب أم مبني مع التعليل؟

1\* لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

2\* فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

3\* فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ

**السّؤال الرابع:**

صرّف الفعل ( شرب) في المضارع ثمّ في المضارع المؤكّد بنون التوكيد، وذلك مع الضمائر التالية: أنا، أنتِ، هم، هنّ؟

**السّؤال الخامس:** قل صح أو خطأ وصحّح الخطأ؟

1\*الأصل في الأفعال الإعراب

2\*الأصل في الحروف البناء؟

3\*الأفعال الخمسة تُعرب ولا تُبنى أبدا؟

**تصحيح الامتحان التقويمي الثاني**

**الجواب عن السؤال الأول:**

قبل الشروع في الإعراب علينا أن نتقيد بالخطوات التالية حتى نصل إلى الإعراب الصحيح والدقيق

**الخطوة الأولى: معرفة نوع الكلمة(اسم، فعل، حرف)**

**مثلا** نلاحظ في الامتحان أن الكلمات التي طلب إعرابها كلها أفعال والدليل قبولها لعلامات الأفعال مثلا كلمة يرضى يصح دخول قد وسوف عليها فنقول: قد يرضى، وسوف يرضى

**الخطوة الثانية: إذا كانت الكلمة فعلا نعرف نوع الفعل(ماض، مضارع، أمر)**

**مثلا:** تَبَيَّنَ لنا في هذا الامتحان أن كل الكلمات التي طلب إعرابها هي أفعال لذا نبحث في هذه الخطوة عن نوع هذه الأفعال فنرى أن (مشوا) فعل ماض لقبوله علامات الفعل الماضي.

أما بقية الأفعال نرى أنها تبدأ بإحدى حروف المضارعة(أنيت) مزيدة على أصلها مثل : يكاد، مع قبولها لعلامات النصب والجزم مثل: لن ترضى

**الخطوة الثالثة: نَتَبَيَّنُ طبيعة الكلمة من حيث البناء والإعراب**

**مثلا:** (مشوا) مبني لأن الأفعال الماضية كلها مبنية.

أما الأفعال المضارعة فنبحث في هذه الخطوة عن طبيعتها من حيث البناء والإعراب، فنلاحظ أن (يرضعن) مضارع مبني لاتصاله بنون النسوة، و(أستهلنَّ) مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، أما (ترضى) و(يكاد) مضارع معرب لأنه لم تدخل عليه نون التوكيد ولا نون النسوة

**الخطوة الرابعة:** **وراء كل فعل فاعل**

فمتى أعربنا فعلا إلا احتجنا أن نعرف فاعله، لكن إذا كان الفاعل ضميرا متصلا أو مستترا وجب إعرابه مع الفعل، أما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا فلا يجب إعرابه مع الفعل إلا إذا طُلِب منك إعرابه، مثلا:نلاحظ أن (مشوا) فاعله متصل به وهو واو الجماعة فلذا يجب إعرابه مع الفعل، كذلك (أستهلنَّ) فاعله مستتر فيه لذا يجب إعرابه معه، بينما (يكاد) فاعله منفصل عنه وهو (البرق) لذا لا يجب إعرابه مع الفعل إلا إذا طلب منا ذلك.

**الإعـراب:**

**يكادُ:** فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

**مشوْا**: فعل ماض مبني على ضم مقدر على الواو المحذوفة تخفيفا للثقل، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل.

**يُرْضِعْنَ:** فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل.

**ترضَى:** فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.

**لأستهلَنّ:** فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا

**الجواب عن السؤال الثاني:**

1-كلمة (ذلك) مبنية لأننا لو غيرنا العوامل الداخلة عليها لم يتغير حركة آخرها فلو قلنا: جاء ذلك الفتى لم يتغير حركة آخرها رغم أنها جاءت في محل رفع فاعل، وكذلك لو قلنا التقيت بذلك الفتى لم يتغير آخرها رغم أنها جاءت في محل جر اسم مجرور، والإعراب كما عرفناه هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه وأما علة بناءه فهي أنّ (ذلك) تعد من أسماء الإشارة وأسماء الإشارة تدخل ضمن مجموع الأسماء المبنية، وعلة بنائها هو شبهها بالحروف والحروف الأصل فيها البناء.

**2-** كلمة (محمّد) معربة وليست مبنية لأنها اسم والأصل في الأسماء الإعراب ولو أننا غيرنا من العوامل الداخلة عليها لتغيَّرت حركة آخرها فهي تنصب إذا دخل عليها عامل نصب وترفع إذا دخل عليها عامل رفع وتخفض إذا دخل عليها عامل جر وما دام أخر حركتها يتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها نقول عنها أنها كلمة معربة وليست مبنية. ونلاحظ هذا إذا قلنا:

قام محمدٌ

رأيت محمداً

مررت بمحمدٍ

**الجواب عن السؤال الثالث:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| التعليل | مبني | معرب | الضمير المسند إليه | الفعل |
| لأنه فعل مضارع اقترن بنون التوكيد غير المباشرة حيث فصلها عن الفعل واو الجماعة المحذوفة |  | + | أنتم  | لتركبُنّ |
| لأن نون التوكيد هنا غير مباشرة فصلها عن الفعل المضارع ياء المخاطبة فأعرب الفعل |  | + | أنتِ | تَرَيِنَّ |
|  لأنه فعل ماض  | + |  | أنا | نَذَرْتُ |
| لأنه فعل مضارع اقترن بنون التوكيد المباشرة | + |  | نحن | نَذْهَبَنَّ |

**ملاحظة:** الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة واقترن بنون التوكيد يُعرب ولا يُبنى

 فالفعل: تركبُنّ فيه واو الجماعة المحذوفة، والضمة على الباء دليل عليها فهو من الأفعال الخمسة والفعل: تريِنّ فيه ياء المخاطبة فهو من الأفعال الخمسة

**الجواب عن السؤال الرابع:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الفعل المضارع المؤكّد بنون التوكيد** | **الفعل المضارع** | **الضمير**  |
| أشربَنّ | أشرب | أنا |
| تشربِنَّ | تشربين | أنتِ |
| يشربُنّ | يشربون | هم |
| يشربْنَانِّ | يشربْنَ | هنّ |

**الجواب عن السؤال الخامس:**

1\*الأصل في الأفعال الإعراب ؟ **خطأ:** بل الأصل في الأفعال البناء ولم يعرب منها إلا المضارع بينما الماضي والأمر مبنيان وهما يمثلان ثلثي الأفعال.

2\*الأصل في الحروف البناء؟ **صحيح**

3\*الأفعال الخمسة تُعرب ولا تُبنى أبدا؟ **صحيح**

اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة

 كتب سعد إلى عمر رضي الله عنهما: إني أَصبتُ ومن معي من المجاهدين صندوقًا مذهبًا، وإنّ رجلا (أعطى) به، طمعًا فيما فيه مالا كثيرً، فكتب إليه أن بعْه؛ فإني أحسب إنها لحمقة من حمقات العجم، ففعل، فلمّا فتحه المشتري لم (يصب) إلا حريرًا مدرجًا، فجعل يكشفه حتى أفضى إلى كتاب، فأتى به بعض من يقرأ بالفارسية فإذا فيه: أن تسرحَ تسريحًا من ناحية الحلق أنفع من ألف تسريحة إلى الخلف، فأدرك المشتري أن لا طائلَ من البيع وأن قد (غُبن) كثيرًا من الغبن، فرجع إلى سعد عسى أن يقال من البيع استردادًا لماله، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب: أنْ (اسْتحلِفْه) أكان مقيلنا لو أصاب كنْزًا أكثر مما تأمل؟ فسئل الرجل، فقال: ما كنت لأقيلكم، فلم يقيلوه

**الأسئلة: استخرج من النص:**

1- اسما ممنوعا من الصرف، وبيّن علة منعه من الصرف؟

2- فعل أمر مبني على السكون؟

3- فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون؟

4- فعلا ماضيا، وبيّن ما يدل على أنّه ماض؟

5- كلمة تتكوّن من حرف واحد؟

6- بيّن نوع الأفعال التي بين قوسين مع التعليل؟

7- كلمة(كتاب) معربة أو مبنية؟ برهن على إجابتك؟

8- أعرب ما تحته خط؟

**الامتحان الثالث:**

****

**السؤال الأوّل:** حدّد خبر إنّ في النص الآتي وبيّن نوعه

قال تعالى: «إنّ الله لا يستَحْيِ أنْ يّضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأمّا الذين آمنوا فيعلمون أنّه الحقّ من رّبهم وأمّا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضلّ به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يُضلّ به إلّا الفاسقين» (سورة البقرة آية 26)

**السّؤال الثّاني:** اضبط الجملة الآتية بالشّكل التّام ثمّ احذف الأداة التي تحتها خط وأعد كتابة الجملة صحيحة

ما زال فتى واسع المعرفة زيد

**السّؤال الثّالث:** في البيت الشّعري جملة تقدّم فيها الخبر على المبتدأ وجوبا بيّن هذه الجملة ثمّ أعد صياغتها صحيحة بحيث يكون المبتدأ أوّلا والخبر ثانيا

أهابك إجلالا وما بك قدرة عليّ، ولكن ملء عين حبيبُها

**السّؤال الرابع:** حدّد خبر "لا النّافية للجنس" وخبر "أنّ" بدقة في البيت التالي:

لا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب

**السؤال الخامس:** في الأمثلة الآتية ألغيت لا ولم تعمل . وضّح السبب

**لا بين الطلاب اليوم غافلٌ ولا فيهم كسولٌ.**

**لا العربي مستغنٍ عن المصري ولا المصري مستغنٍ عن العربي**

**يحب الناس أوطانهم بلا جدال .**

**لا القومُ قومي ولا الأعوانُ أعواني.\**

**الامتحان الرابع:**

**أجب عن الأسئلة الآتية:**

1-أدخل(إنّ) على الجملة واكتبها صحيحة: قادمٌ نادٍ لا يستهان به.

…………………………………………………………………………………………………………….

2-ما الفرق بين (عسى) في الجملتين: زيد عسى أن يأتي./ زيد عساه أن يأتي.

…………………………………………………………………………………………………………….

3-ما الفرق بين (جعل) في الجملتين: جعل الله في السماء بروجًا./ جعل المريضُ يتماثل للشفاء .

…………………………………………………………………………………………………………….

4-ما الفرق بين(إن) في الجملتين: إنْ زيدٌ لفي غفلة عن أمره./ إنْ زيدٌ في غفلة عن أمره.

…………………………………………………………………………………………………………….

5-ما الفرق بين (ظن) في الجملتين: ظن زيد أنّ المسافرَ قادم./ ظن زيد إنّ المسافرَ لقادم.

…………………………………………………………………………………………………………

**ثانيًا:ضع صح أو خطأ أمام الجملة**

1-ما بك زيدٌ مهتمًا. [ ]

2-لا رجلَ في المجلس بل رجلان. [ ]

3-أخذ المتحدث أن يجيب على أسئلة الحضور. [ ]

4-ما أنت إلا فتًى شغلته دنياه عن آخرته. [ ]

5-رأيتني أميل إلى الكتب القديمة. [ ]

**ثالثًا: علل ما يأتي**

1-وجوب ترك (أن) مع أفعال الشروع.

…………………………………………………………………………………………………………….

2-ليست كل الأفعال الناسخة ناقصة.

…………………………………………………………………………………………………………….

3-يجوز أن تقول: زيد ظننتُ قادم./ و: زيد ظننتُ قادمًا.

…………………………………………………………………………………………………………….

4-لا يعد (كاد) فعلا ناسخًا في قولنا: كاد زيدٌ لأخيه.

…………………………………………………………………………………………………………….

5-يعد الفعل (تقول) ناسخًا في قولنا: أتقول زيدًا يهمه شيء.

…………………………………………………………………………………………………………….