عنوان:

تبیین اصل واحد در واژه «أمر»

|  |  |
| --- | --- |
| شناسنامه مطلب | |
| کد مطلب | e-l-10 |
| موضوع | لغت/اشتقاق |
| موضوع مرتبط | اصول/اوامر |
| رده | علمی/ادبیات عربی/لغت/تحقیقی پژوهشی/درآمدی بر لغت شناسی |
| برچسب | حیات، نظم، شأن، توسع، امر، مصدر، اسم مصدر، اشتراک لفظی |
| توضیحات |  |

أما- الأمر- فيستعمل في معنى الشأن و جمعه أمور، و مصدرا بمعنى يقرب من بعث الإنسان غيره نحو ما يريده يقال أمرته بكذا أمرا، و ليس من البعيد أن يكون هذا هو الأصل في معنى اللفظ ثم يستعمل الأمر اسم مصدر بمعنى نتيجة الأمر و هو النظم المستقر في جميع أفعال المأمور المنبسط على مظاهر حياته، فينطبق في الإنسان على شأنه في الحياة ثم يتوسع فيه فيستعمل بمعنى الشأن في كل شي‏ء فأمر كل شي‏ء هو الشأن الذي يصلح له وجوده، و ينظم له تفاريق حركاته و سكناته و شتى أعماله و إراداته، يقال: أمر العبد إلى مولاه، أي هو يدبر حياته و معاشه، و أمر المال إلى مالكه، و أمر الإنسان إلى ربه أي بيده تدبيره في مسير حياته و لا يرد عليه أن الأمر بمعنى الشأن يجمع على «أمور» و بمعنى يقابل النهي على «أوامر» و هو ينافي رجوع أحدهما إلى الآخر معنى!، فإن أمثال هذه التفننات كثيرة في اللغة يعثر عليها المتتبع الناقد.[[1]](#footnote-1)

1. - الميزان في تفسير القرآن، ج‏8، ص: 150 [↑](#footnote-ref-1)