

وزارة التتليم العالي والبحث العلمي جامعة ديالى
كلية التربية لللعوم الإنسانية
ألفاظ الزهمان ني صيحح مسلم دراسة
نوية دلالية

> رسالةٌ تقدَمْ بـها الطالبُ
> ( صدام هحمـد إسهاعيـل )

إلى هجلس كُليَّة التربية للعلومر الإنسانية/ جامعة ديالى
وهي جزء" هن هتطابـات نَيْلْ شهادة الماجستير
في اللغة العربية وآدابهها

> أ.د. ليث البعه عبـ الحميد


## ألفاظالزمان المعربـة

والمبنية في الیعيث
النبوي
: المبــ
ألفاظا الزمان المعربـة .
المبـث الثانـي :
ألفاظا الزمان المبـنية .
( آناء )
عرفـه الخليل بقولـه هـي :(( ساعـــة مـن ساعـات اللّيلـ، والجهــع آنـاء، وكــلّ إنْيٍ ساعة، والإنتَى مقصور أيضـاً: الإدراكَ والبـلوغ، وإِنَي الثّثيء بلوغـهـ وإدراكُــهُ ، ،
 منتظرين نُضْجه وبلوغه ) (1)
وذهب ابن منظور إلـى أنَّ الأَنْيَ ، والإِنْيَ : الَوَهْنُ ، أَو الساعة من الليل ولا

 ${ }^{(2)}$ [1r.
وقـال المنـاوي ( 1031هـ ) : (( الآنـاء علـى أفــال الأوقــات ، وآنـاء الليـل
ساعاته واحدها بالكسر والقصر ويقال : أنيـة الثشيء ، كمـا يقال : ذاته إثـارة إلىى
وجوده )). (3)

وفي صحيـح مسلم ورد هذا اللفظ في حديث واحد مكرر ، هو قوله ( صلى الهّ



(5). الآن ، وجاء منصوباً على الظرفية

$$
1 \text { - العين ( أنا ) : 400/8. }
$$


3 - التوقيف على مهمات التعاريف ، باب ( الألف ) فصل النون : 1/ 64 ( 64 .
4 - صحيح مسلم : 1/ 558 رقم الحديث (815).
5 - ينظر : اللصدر نفسه.



 الإنفاق الدستمر في الليل والنهار ؛ لأنَّه لا يدوم ، وأحب الدين إلى الشه ادومه وإنْ قلْ .

## ( الزهن والزمان )




طال عليـه الزّمَان )). (2)
وعنـ الطبـري ( ت310هـ):(( هـو سـاعات الليل والنهـار ، وقـد يــال ذلك

الحجاج أمير ، تغنى بــه : إذ الحجـاج أمير ) ).(3)



 (5).

1 - - مشارق الأنوار على صحاح الآثار : 1/ 45 .

$$
2 \text { - العين ( زمن ): 375/7. }
$$

3 - تاريخ الطبري : 14/1 و ينظر : الكامل في التاريخ : 1 1/ 15 : 15.

$$
5 \text { - } 4 \text { - الصطار : لسان العرب : اللغة وصحاح العربية : 5/ 13/ } 1391 .
$$

، وذهب الزركثشي إلى :(( أَنَّ الزَّمَانَ نَوْعَانِ : حَقِيقِيٌّ وَهُوَ مُرُورُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِا





وَالنَّشْسِ وَالْفَمَرِ وَإِنَّمَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَيَّامٍ تَتْدِيرِِيَّةٍ ()). والذي يبدو لـي مـن خـلا التعريفات السـابقة أنَّ مفهوم الزمن والزمـان لا لا فرق بينهما ، فهما ينتميان إلى مادة لغويـة واحدة إذ يراد بها الوقت ، وإنْ اختلفت الألفاظ الداللة عليه ولكنهما يختلفان بالجمع فالزمن ، يجمع أزمـان ، وأزمن ، كسبب وأسباب

والزمان يجمع على أزمنة كمتاع وأمتعة.(2) وقد ورد لفظ ( الزمن ) في صحيح مسلم في (17) سبعة عشر موضعاً ، هو




سبَبَتْ عليه سابقةُ القدر ، فبدَّل به عند خاتصته ()).



الأَهْلْحِّ ).

1 - البرهان في علوم القرآن : 123/4. وينظر : قيمة الزمن في القرآن الكريم : 3-4.

3 - صحيح مسلم : 4/ 2042 رقم الحديث (2651 ).
4- المفهم لما أشكل من صحيح مسلم : 1 / 1 / 319 -
5 - صحيح مسلم : 3/ 1541 رقم الحديث ( 1941 ).

إنًّ ( زمن خير ) ، هو للاللة الزمن الهاضي ، وخيير هي الغزوة التي وقعت بين المسلمين واليهود ، فكان يمكن القول يوم خيبر ، أي : في معركة خيبر ، فير ، ولكن


 ${ }^{\text {(1) }}$ ) .

جاءت لفظة الزمـان للالالـة علـى قرب وقوع السـاعة ، فهذا الزمـان الطويل



 الحديث يراد به دلالة المستقبل القربب ، فيشكو الناس من سرعـا


 ${ }^{(4)}$ ) (

$$
\text { 2 - - صتح الباري م م : } 12 \text { / } 4006 \text { / } 2056 \text { رقم الحيث ( } 157 \text { ) . }
$$



$$
4 \text { - صحيح مسلم : } 4 \text { / } 2231 \text { رقم الحديث ( } 2908 \text { ). }
$$

## ( الساعة )

إنَّ للتوظيف الأسلوبي للساعة في اللغة واستعمال القرآن الكريم دلالتين ، هذا
 به عَن القيامةِ ... تثبيهاً بذلك لمُرْععةِ حسابِه ()). الالالــة الأولـى هـي جزء مـن الـزمن ، والأخرى يـوم القيامــة ، والأصـل فـي توظيفها الأسلوبي هو للالالة على وقت محدد قصير، وهذه تسمى ( تحول الأصل ) في الظـاهرة الدلاليــة عنـد اللغويين المعاصـرين إذ كـــان معناهـا الأصـلي الجــرك
(2). التصير المحدود من الوقت ، ثم اكتسبت دلالة جديدة ذات بعد فكري إسلاميني وذهب جواد علـي ( 1408هـ ) (3) إلـى أنَّ العـرب في الجاهليـة ، كغيرهم قسموا النهـار والليـل إلـى اثثـي عشـر قسماً ، فيكون مجمـوع سـاعات اليـوم أربعًا وعشرين ساعـة ، وجرى الناس على تقسيم الساعة المعروفة حتى يومنا هذا ، وهي مأخوذة من الساعـة السومرية البابلية ، فقد قسّم الجابليون الليل والنهار إلى ساعات



 والصباح ، والعربُ تقول : لأولِ كلِّ شيءٍ باكورة ، كالثمر ، أو الفجر وهو مشتق من الانفجار ، وأما ساعات الليـل ، فهي على حد قولهم : الثناهد ، والغسق ، والعتمـة ، والجوسر ( الجوس ) ( الجوشن ) ، والعبكـة ، ثم التباشير ، ثم الفجر الأول ، ثم المعترض ، ثـم الإسفار ، وأسمــاء أخـرى يذكرها اللغويـون ، وهنـاك ألفــاظ أخـرى ،

1 - الدفردات في غريب التران : 1434/
2 - ينظر : اللالاة الإيحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القران الكريم : 30-31.
3 -هو أحد المؤسسين للمجمع العلمي العراقي عمل أستاذا في الجامعات العراقية، وقضى جواد علي السنوات الأخيرة من حياته معتكفا للبحث والكتابـة والتتيب عن الوثائق النـادرة ، بعد أن استأجر شقة صغيرة في شارع الرشيد مختليا بنفسه ومبتعدا عن الحياة العامة ، بعد بحوثه المثيرة للجدل(الانترنيت جريدة الاتحاد الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكرسستاني 2005 ).

مرادفـــة مثل الرَّوْبَة بدلالـا الساعة من الليل ، والتَّوة بمعنى الساعة من الليل ، أو
النهار وكان الجاهليـون إذا شغلوا أنساناً بالهاعات ، قــالوا لذلك (المساوعة ).(1) وكما تقدم أنَّ لفظة الساعة لهـا دلالات ومعانٍ كثيرة ، إلا أنَّ المعنى الأكثر تداولاً هو استعمالها كزمن محدد ، وهي ظرف زمــان متصرف تأتي ظرفاً ، وتخرج

 وقد وردت كلمـة ( الساعة ) في صحيح مسلم في (116) مائة وستة عشر موضعاً ، كما في قول النبي حِحـ( صلى الله عليـه وسلم ) : ( مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ

جاءت الساعة التي هي الوقت القليل من الزمان ، تدل على يوم التيامــــة ،
واستعمل ( صلى الله عليـه وسلم ) الهاعـــة ؛ لأنَّها تحمل معها شروطاً ، كمـا أنَّ الساعة التي هي جزء من اليوم تحمل معها الثواني والدقائق ، ولكن القيامة ليس لها شروط ؛ لأنَّها تدل على قيامها والناس تتنظر الحساب ، لقوله تعالى : چ و و ڤ ي

 الإيمـان ، بينمـا القيامـة يـوم بعـث وحشـر ، ولـيس لهـا اشـراط ؛ لأنَّهـا تـــوم علـى الأموات ، وإنَّ معنى الساعــة التي تدل على القيامــــة ، قد وردت جميعها معرفـة

بال التعريف ( الساعة ) .
وقول النبي ( صلى الله عليـه وسلم ): ( إِنَّ السَّاعَةَّ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْهُرُ


وَالَّاَجَّالُ ...). ${ }^{\text {(5) }}$

1 - ينظر : المفصل في تاريخ العرب ( الأيام ) : 469/8 ، والزمان الدلالي : 164/1-173.
2 - ينظر : الظروف في ديوان الأعشى : 139.

$$
\begin{aligned}
& 3 \text { - صحيح مسلم : 2056/4 رقم الحديث ( } 2671 \text { ). } \\
& 4 \text { - المصدر نغسه : 2194/4 رقم الحديث ( } 2056 / 4 \text { ) } \\
& 5 \text { - صحيح مسلم : 2226/4 رقم الحديث ( } 2901 \text { ). }
\end{aligned}
$$



أراد بالساعة في الحديث الدلالة على القيامة ، فليس المراد بها الساعة التي
تدل على الثواني والدقائق وهي جزء من الليل و النهـار ؛ لأنَّ السـاعة المتعارف


 (2). أي : بغتة من غير إنذار

وقد جاءت الساعة للزمن الدنيوي ، من ذلك قول النبي حُحم ( صلى الله عليه

(3). (إِيَّهُ ) )



 إنَّ لفظة ( ساعة ) في الأحاديث السابقة تـل على حركة، أي: يتحرك الليل ،

 تعريفاته أنَّه زمن ، فكلما ينضضي يوم ينتضي بِض منه.

1 - صحيح مسلم : 1967/4 رقم الحديث (2539). 2 - ينظر : كثف المشكل من حديث الصحيحين : 1/ 1 / 680 . 3 - صحيح مسلم : 521/1 رقم الحديث (757 ).
4 - المصدر نغسه : 2/ 584 رقم الحديث (853 ) 5 - ينظر : مفهوم الزمن في القرآن الكريم : 2 .

لفظ (الساعة ) الغالب فيها عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعاً للحساب والجزاء ، فقد جاءت في (74) أربعة وسبعين موضعاً ، دالةً على يوم القيامـة ، وفي (42) اثثين وأربعين موضعاً تدلٌ على زمن محدد وهو الأصل .

## ( الصبح )

إنَّ أصل لفظـة ( الصبح ) عند ابن فارس هو : (( الصـاد والباء والحاء



صَبيحّ ، والصَّباح : نُورُ النَّهارِ وهنا هو الأصل ...)|). والصبح هو وقت الدخول في ضـوء النـهـار ، والإصـباح إضـاءة الفجر ، والصباح في مقابل المساء ، وجاء اللظظان في معنى الدخول في الوقتين في قوله



$$
\text { ، وهي الغبش الذي يلي الصبح . }{ }^{\text {(2) }}
$$

إنَّ استعمال الصبح جاء للتبير عن دلالتين الالالـة الأولى : الفجر ؛ لأتَّه يظهر في آخر ظلمة الليل ، فكانَّنَه فجَّر الليلَ بضيائه . والـاللة الأخرى : هي أول النهار ، وكان للصبح تأتيرٌ في السلوك الاجتما






$$
1 \text { - معجم مقاييس اللغة ( صبح ) : 328/3 . }
$$

$$
2 \text { - ينظر : تنسير البحر الـحيط : 189/4 ، والزمن الالالي : 167-168. }
$$

، وهي كلمة تقولها العرب إذا صـاحوا للغـارة ، وفي القرآن الكريم يُنـــر الصبح في مواضع وسياقات كثيرة ، والصبـح في كـل هذه السياقـات المتغـيـرة ذو إيحاء عـام معين يستقي شعـاعــه مـن البيئة اللغويــة ، وإنَّ للبيئـة دوراً هامـاً وكبيراً في نجـاح
(1). اكتساب اللغة

وجاء في صحيــح مسلم في (85) خمسة وثمانين موضـعاً ، منها قول النبي


خَبَرُ السَّتَاءِ صَبَاحًا وَمَسَتاءً ...).
إنَّ لفظ الزمن صباحاً يدل على الحركة وهو على ارتباط وثيق مع المساء ، فلا
يقال صباحاً إلا تبادر معه في الذهن مساءً ، فالمقابلة بين زمن الصباح والمساء ، أي : أول النهار و اخره ، والمعروف على الصباح هو للرزق والمساء للراحـة ، إلا إنَّ الصباح في الحديث النبوي يراد به نزول الملائكة بالأخبار للنبي ححم ( صلى الله عليه وسلـــ )، ويدل الزمن على الاستمراريــة ، أي : كانت الأخبار تـأتي النبي ( صلى الله عليـــه وسلم ) صباحاً ومساءً بشكـل مستمر .

 وَعِثْرِينَ ...). ${ }^{\text {(3) }}$
إنَّ لغظة صباح في الحديث يراد بها أول النهار ؛ ويمكن الاستفناء عنها ،
ولكن الزمن يكون مبههاً ، فلا يعرف وقت الخروج في الصباح أم في المساء ، لهذا
 ) في الصباح ، وكان التأكيد من بعض القوم على أنَّ الزمن أول النهار ، لقولهـم :
 الملك له ) ، أي : بعد الليل المظلم جاء الصباح ليفجر الظلمة بضيائه.

1 - ينظر : لســان العرب : 2/ 502-505 ، والدلالـــة الإيحائيــة لطائفــة مـن ألفـاظ الزمـان

$$
\begin{align*}
& 2 \text { - صحيـح مسلم : 742/2 رقم الحديث (1064). } \\
& 3 \text { - المصدر نفسه : 763/2 رقم الحديث ( 1084). }
\end{align*}
$$


فَهْهَ فِيْ ذِمَةِ السَّهِ ...).)


إنَّ لفظـــة الصبح في الأحاديث السابقة يراد به الفجر ، أي : في الظـلام ؛
 الفجر ، ففي الصحيحين عن عائثة ( رضي الهُ عنها ) قالت : ( لقد كَانَ رَسْوُولُ


 طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الثمس.

وقد جاء الصباح نذير شؤم على أهل خيبر، كما في قولــهـ ( صلى الله عليه

 العرب أنْ يغيروا صباحاً ، ولهذا سميت الغارة صباحاً ، وإنْ وقعت في غير هذا
 وسميت الغـارات صباحاً إطلاقاً لاسم الزمـان على مـا وقع في الزمـان ، وخص

$$
1 \text { - صحيـح مسلم : 454/1 رقم الحديث (657) . }
$$

$$
2 \text { - المصدر نفسه : 424/1 رقم الحديث ( 608) . }
$$

$$
3 \text { - اللصدر نفسه : 445/1 رقم الحديث ( 645) . }
$$

$$
4 \text { - ينظر : العين : 378/4 ، و المعجم الوسيط : } 2 \text { / } 658 .
$$

5 - ينظر : الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية : 1 / /4788 . 1 / 1 / 6 - صحيـح مسلم : 1427/3 رقم الحديث (1365).

الصباح بالذكر ؛ لأنَّ العذاب كان يأتيهم فيه ، وفي القول إضمار ، والتقنير فساء
 وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي ، ولما رأوا الجيش رجعوا وهم يقولون : كحم والهُ ححمح والخميس ورجعوا إلى حصنهم، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الله

اكبر خربت خيبر • (1)

## ( الضحى )

ذهب الأزهري إلى أنَّ ( الضحى ) يقال : (( ضحى يضحي فهو ضـاح إذا
 للشمس أو قعد في الضح ، وهو ضوء الشمس الذي هو ضد الظل ونتيضه وكا وكان في الأصل الضحى ، فيقال : مضح إذا دخل في ضحى الثشمس وكالما العرب الجيد


 الطعام الذي يتضحى به ، أي : يتغنى )). (2) وأصل لفظ ( ضحى ) عند ابن فارس هو قوله : (( الضاد والحاء والحرف


 (3). اليوم لا تكون إلاَ في وقت إثراق الثُّمس ) ) وقد ورد هذا اللفظ في صحيح مسلم في (27) سبعة وعشرين موضعاً ، كمـا


1 - - ينظر : الجامع لأكام الترآن : 18 / 118 ، و غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 5 / 579.

$$
\begin{aligned}
& 2 \text { - الززهر في غربـ ألفاظ الشافقي : : 258/1. } \\
& 3 \text { - معجم مقاييس اللفة ( ضحى) : 391/3-392. }
\end{aligned}
$$



> فَالَأُفُرُى عَىَى إتْرْهِهَا قَرِيبًا ). (1)

الجواب في الضحى ، وهي شرط من اشراط الساعة ، وخروجها في الضحى ، أي : الـي وقت شروق الشمس إلى ارتفاعها ، والتوبة مقبولة من صاحبها ما ما لم لم تخرج الدابة في الضحى ، فإنَّ الضحى في الحديث لا ينفع معها توبة. وتأتي الضحى وقت للصـلاة ، كما في الحديث :( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَّ

 فالضحى حين تطلح الثشمس فيصفو ضوؤها ، كان يصلي أربعًا ويزيــ مـا شاء ، ،
 (360) مفصل ، ولا يطيق هذا الكثير من الناس ، فصلاة الضحى بدلاً عن الصدقة










$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - صحيح مسلم : 2260/4 رقم الحديث (2941). } \\
& 2 \text { - المصدر نفنسه : 497/1 رقم الحديث (719 ) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 4- صحيح مسلم : } 1 \text { : } 1 \text { /496 رقم الحديث(716 ) } \\
& 5 \text { - المصدر نغسه : 1374/3 رقم الحديث ( 1754). }
\end{aligned}
$$

ففـي الأحاديـث السـابقة جـاء الـزمن يدل علـى الماضـي ، فقد جـاءت لفظـة الضـحى في آخر وقتهـا لقولـه ( نتضـحى ) ، أي : نتغدى في الضـحى ، والغداء يكون بعد ارتفاع الثمس ، أي : ظهراً ، ولهذا يتضحون في آخر الضحى ، وأول الظهر ، وعقب أيضاً الثيخ ححم فؤاد على قوله ، أي : نتغذى ومأخوذ من الضحاء ، وهو فوق الضحى وبعد امتداد النهار .

## ( الغد )

قال ابن سيدة ( ت458هـ ) : (( الغُدُ ثَانِي يَوْمك كَحْذُوف الـلَّام ، وَرُبمَا كنى


 وغُْْوَةُ من يومٍ بعينِه غير مُجْراة عَلَمٌ للوقت والغداة كالْغُوة وجمعها غَدَوات... وغَدٌ أَصلُه غَدْوٌ حَنَفُوا الواوَ بلا عوضٍ ويدخلُ فيه الأَلَّعُ والالامُ للتعريف ... وفي حديث عبِد المطلبِ والفيلِ (4) :

## لَا يَظْلِنَّنَ صَلِيُُهُمُ

## وُمِحــالُهْمْ غَــدواً مِحالَــــْ



يومكَ محذوفُ اللامِ وربما كُخِيَ به عن الزَّسن الأَخِير )).(5)

وكان التوظيف الأسلوبي لـ ( الغد ) في تصور العربي قبل الإسلام غير بريء
من هاجس الإخافــة ، والإقاقل فقد كان مهدداً بالغزو والقحط ، ولهذا كثيراً مـا يرد

$$
\begin{aligned}
& 1 \text { - المصدر نفسه : 1437/3 رقم الحديث ( 1807). } \\
& 2 \text { - ينظر : صحيح مسلم : 1374/3 رقم الحديث ( 1754). } \\
& 3 \text { - المحكم والدحيط الأعظم ( غد و و ) : 44/6. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 5 \text { - ينظر : لسان العرب ( غدا ): 117/15. }
\end{aligned}
$$

چ وهـو فـي تهديـد قـوم ( الغد ) نكرة للإيعـاد والتهـديـ پ
صالح عليه السلام حين نعته قومه بأنَّه بطر متكبر يريد أنْ يتعظم عليهم بالنبوة (1) وقول أخت كليب ، وهي تتوعد قبيلة بكر حين قُتِل أخوها بقولها(2): (( ويـلُ غداً لآل

مُرَّة من (الكرة بعد الكرة )) ، أي : تهددهم بالغزو بعد الغزو (3)

القيامة ، وهو وقت مجهول لاى الخلق بالغد الذي هو وقت قريب جداً ويراد به اليوم

 ) وهو التحول من المجهول إلى المعلوم ؛ لأنَّ يوم القيامة مجهول الوقت للخلق ، فجعلـه القرآن الكريم في حكم المعلوم الذي ، سيقع اليوم التالي تأكيداً لـه ، وتقريبا
 ت117هـ ) بقولـه : (( إنَّ ربكم قرَّب الساعـــة حتى جعلها كغد ، وأمركم بالتـدبر ، والتفكر فيما قدمتم )) (4) ، والحسن البصري ( ت117 (110ه ) بقوله (5):(( لم يزل يقربـه (6) . ${ }^{(6)}$ ) وجاء ( غداً ) في صحيح مسلم في (42) اثثين وأربعين موضعاً ، من ذلك قوله ( صلىى الله عليه وسلم ) :( تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَـاءَ النَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَة ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَالَى الْكْفُرِ ).
قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ننزل ( غداً ) ، فجاء الزمن نكرة ؛ لأنه لم يحدد وقت النزول صباحاً أو مساءً ، وفيه وعيد لقريش عندما وقفوا ضد بني هاشم

1 - ينظر : مجمع البيان في تفسير القرآن : 244/9-245-27/ 2 - 2 - الأغاني : 67/5 ، ونهاية الأرب في فنون الأدب : 216/5.

3 - ينظر : في تاريخ الأدب الجاهلي : 432/1.

5 - الكشاف : 6 /84.
6 - ينظر : الدلالة الإيحائية لطائفة من ألفأظ الزمان : 38-40.
7 - صحيح مسلم : 2 /952 رقم الحديث (1314 ).

وبني المطلب ، فكان ( غداً ) محقق الوقوع ، إنَّ قريشاً وكنانـة حصروا بني المطلب في الثعب وتحالفوا إلا يناكحوهم ولا يبايعوهم ، وكتبوا بذلك كتاباً وتركوه في الكعبة فأخبر النبي ( صـلى الله عليـه وسـلم ) عمـه أبـا طالب أنَّ الأرضــة لحست مـا فـا فـي كتابهم من ظلم وأبقت ذكر الله ، فخرج أبو طالب إليهم فأخبرهم بذلك ، وقال إنْ كان ابـن أخـي صـادقاً فـانزعوا عمـا أنتـم عليـه ، وإنْ كـان كاذبـاً أسلمته إليكم ، فقالوا قد أنصفت ففتحوا الكتاب ، فوجدوه كما قال ، فنكسوا على رؤوسهم ، وعندما أتى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى مكة اثر النزول بخيف ، والخيف مـا ارتفع عن الوادي
(1). وانحدر عن الجبل شكراً لنعمة الله في التمكين لـه ونقضاً لعهدهم عندما تحالفوا

وجاء لد لالـة المستتقبل ، كمـا في الحديث :( عَنْ عَبْدِ النَّهِ قَالَ : مَتْ سَرَّهُ أَنْ
يَلْقَى النَّهَ غَدَا مُنْلِمًا ، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ ). إنَّ الظرف ( غداً ) هو اليوم الذي يلي يومك الذي أنتَّ فيه ، لكن ( غداً ) في الحديث أراد بـه يـوم القيامـة ، ويـل على الوعيد ، أي : وعدٌ مـن الله بالسـرور يـوم القيامة لمن حافظ على الصلوات.
( الليل )
قال الزَّبَيدي : (( اللَّيَّلُ: ضِدُّ النهارِ معروفتٌ ، واللَّيْنهاه أَصْلُه ... وحَدُّه من

أَخْرَجوا الياءَ الأخيرةَ من مَخْرَجِها فِي $\{$ اللَّيَالِي ().)
1 - كثف المثكل من حديث الصحيحين : 1 / 908 . 9 . 1 (654 2 - صحيح مسلم : 1 - 1 /453 رقم الحديث (654 ). 3 - تاج العروس (ل ي ل ) : 30 / 374 - 1 / 1 -

Define the research topic is marked by (the words of the time in Sahih Muslim study semantic grammatical) taking the texts hadith Mtona eloquent to keep track of words decade, and secrets semantic and syntactic where, and was selected (Sahih Muslim) after consultation with the Scientific Committee in the Department of Arabic Language, it does not Dahir closer than advice in the study (the words of the time) in the hadith, and the choice fell on the book is for talking books standing between literature in hadith; because of the healthiest books, and gives her words after the Book of Allah, and Sahih Bukhari, has met the from the words of the time a bit too much, and after that Haorne my teacher supervisor powers of my resolve and encouraged me pulling from Azeri love is not protecting the sanctity of love, and the reason is optional words decade; Vlohmatha and bone will in the lives of all the creatures in general and the rights, especially in their religious affairs and mundane, but all creatures linked to time
since God created the heavens and the earth, and created man for days and months, represents the time of great importance in human life and human progress whenever progress with a sense of its importance, in time feeling of a sense of instinctive in humans since ancient times and is a natural phenomenon of the items of interest.

Thus, the study three chapters are arranged unprecedented, with an introduction, and pave, and followed by a conclusion followed by a list of sources, and dealt with the following;

Chapter One: Words temporal Arabized, and built in the Hadith, was the first topic words temporal Arabized include;
(Pots, time, time, time, morning, morn, tomorrow, night, day, day).
And dealt with in the second topic: the words temporal based include;
(As if, now, yesterday, and while Pena, while, when).

The second chapter: I studied the phenomena of language, and includes three sections: the first section: the common verbal.

The second topic: opposites.
The third topic: the difference of significance language development

The third chapter dealt with the rhetorical phenomena, and includes five sections are;
The first topic: metaphor.
The second topic: alliteration.
Section III: counterpoint.
The fourth topic: juxtaposition.
Section V: repetition.
In conclusion, a conclusion which I decided the results of the work of stylistic at the level of theory and application, has been adopted in the completion of this study on a range of sources, said the study in the Hadith Lehigh study is difficult and tedious, but enjoyable and interesting; what Tthmrh of benefits, and the results of a solemn reveal some secrets of the modern

