**التحليل اللغوي لعهد الامام علي عليه السلام / المحاضرة الحادية عشرة**

**النص من قوله (ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا ...) الى (... سوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر )**

**التحليل اللغوي :**

 **اولا / الصرفي**

**- بيان نوع المشتق في ( محاباة ، استصلاح ، حدوة ، تحفّظ ، استجلاب ، إعواز )**

**- معاني الكلمات ( محاباة ، اثرة ، القدم ، اسبغ ، العيون ، حدوة ، وسمته ، بالة ، احالة ، اجمام ، اعواز )**

**- الفعل ( توخّ) نوعه ووزنه**

**ثانيا / التحليل النحوي :**

**-اعراب جملة ( استعملهم اختبارا ، لاتولّهم محاباة ) ووجوه اعرابها**

**- بيان جملة اسلوب الشرط ( ان احد منهم بسط يده .. )**

**- اعراب جملة ( ترجو ان يصلح امرهم )**

**- اعراب جملة ( معتمدا فضل قوتهم )**

**بيان الوجوه الاعرابية في جملة ( احتملوه طيبة انفسهم )**

**- اعراب جملة ( انما يعوز اهلها لإشراف انفس الولاة على الجمع )**

**- الاساليب الواردة في النص :**

**- اسلوب الامر ( انظر ، استعمل ، توخ ، اسبغ ،..)**

 **النهي ( لاتولهم ، لايثقلن عليك ...)**

**- التوكيد ب( إنّ ) كثيرا ( انهم جماع ، انهم اكرم اخلاقا ...)**

**- اسلوب الشرط ( ان احد منهم بسط ...، من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد ، فان شكوا ثقلا ...)**

**- اسلوب القصر ب( انما ) ( انما يؤتى خراب الارض .. ، انما يعوز اهلها ...)**

**ثالثا / التحليل البلاغي :**

**وردت صور كنائية عديدة منها :**

**- (ان في ذلك غنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم ) وفيها كناية عن الاموال والامانات المستحفظة عندهم**

**- ( وسمته بالخيانة ) استعارة**

**- ( قلدته عار التهمة ) استعارة**

**- ( ثلموا امانتك ) كناية عن الخيانة ، ويمكن ان تكون صورة استعارية تعبر عن الخيانة ايضا**

**- ( ابعث العيون ) وفيها كناية عن المراقبة الدقيقة عن كثب**

**- ( بسط يده الى خيانة ) ، ( بسطت اليه العقوبة ) وفيها كناية عن العزم على القيام بالفعل او القيام به فعلا**

**- ( لم يستقم امره الا قليلا ) وفيها كناية عن زوال الحكم وعدم دوامه**

 **رابعا / التحليل الدلالي :**

**- المضمونات الدلالية /**

**- اعتماد مبدأ الاختبار الوظيفي ونبذ المحسوبية والمنسوبية ( ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا ولاتولهم محاباة واثرة )**

**- تفضيل ذوي الخبرة والنزاهة والاصالة والسبق في الاسلام ( وتوخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام )**

**- التوسعة على العاملين والاغداق عليهم بما يزيد في تحصينهم وصلاحهم وامانتهم ( ثم اسبغ عليهم الارزاق فان ذلك قوة لهم على استصلاح انفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم )**

**- تفعيل سياسة الرقابة والمساءلة الميدانية المستمرة ( ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء عليهم )**

**- انزال اشد العقوبةالجسدية والنفسية بحق الخائن ( فان احد منهم بسط يده الى خيانة ....فبسطت عليه العقوبة في بدنه واخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة )**

**- الدعم والاهتمام الكبير بالزراعة وعمارة الارض ( وليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج )**

**- الاهتمام بالفلاحين والرفق بهم والاحسان اليهم ( فان شكوا ثقلا او علة او انقطاع شرب ... خففت عنهم بما ترجو ان يصلح به امرهم ... )**

**- ( الظلم مفسدة للبلاد وهلاك للعباد ) ( ومن طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد واهلك العباد ) ( وانما يؤتى خراب الارض من اعواز اهلها وانما يعوز اهلها لاشراف الولاة على الجمع ..)**