فراءة في النلقي الغربيـهـه

د.مؤيد آل صوينت
كلية الآداب الجامعة المستنصرية

## (الملخصن

يندرج هذا البحث ضمن التفو هات النقدية التي دونها اصحابها
 رصد وتتثعع مـا قيل من اللسانيين الغربيين لفحص اعطاف الكتاب والوقوف على مكامن الاسرار التي اعطت الكتاب القيمة العلمية
 للوقوف على نقاط الاتفاق ومواطن الاختّلاف فيما يخص مـا دونوه من افكار وملحوظات سُجلت على طروحات سيبويـه.

This research falls within the criticisms, which had recorded by their owners to receive the record of a great grammarian (Sebaweh) by examine and analysis, trying to monitor and keep track of what was said by Western linguists, to examine the book and stand on secrets that gave the book outstanding scientific value. Search took more than read for more than western linguist to stand on points of agreement and differences with regard to the work of great grammarian (Sebaweh).

شكلت قضية الإتباع والإبداع (النقليد والابتكار) في مأسسـة النص اللغوي عند سيبويه منطقة جذب للكثير من الباحثين ولعلها قد متلت اختالف النقييم تبعا لاختلاف الرؤية ،ففي حين يصّر كثبر من الباحثين العرب على أصـالة الدرس اللغوي العربي وخلوه من التأتز بالأنحاء السابقة لـه ،يذهب عدد من الباحثين الغربيين إلى شرعنه تأثنر النحو العربي بما سبقه وبلوغ هدا التأثر حد النقلبي عند بعضهم في أثناء تعرضهم لمدونة شيخ النحاة بالفحص والنقييم . اســوققت بعـض المستشـرقين ســرعة اكتمـال العــوم اللغويــة العربيــة قياسـا إلـى حضــارات أخرى؛واستغربوا أن نكون أقام وثيقة لغوية (كتاب سييويه)على ذلك النحو من الاكتمال من حيث شـمولها لظـواهر العربيـة، وبلـورة مفـاهيم ومصـطلحات نحويـة تتسـم بالدقـة، والثــمول والإحكـام فقالو|((إن العرب لم يبنوا نحوهم الخاص بمتل نللك السرعة بجهودهم الخاصة بل اعتمدوا في ذلك علوم غيرهم مـن الأمـم وتجـاربهم)(() وافترض بعض المستشـرقين الألمـان في مرحــة مـا تأثر العرب بالتراث الهندي ونحو( بانيني) وقد يكون انبهار علماء النحو اللقارن بالتراث الهندي وراء هذا التصور ؛واسنوقف الفرض(بروكلمـن) لكنـه تخلى عنـه و الباحثين عامـة لقلة المؤيدات.وظهر فرض آخر لقي رواجا كبيرا من الباحثين لا يزال يجد من يتبناه ويبني عليه أبحاثه ؛ومؤدى هذا الفرض القول بتـأثر النحـاة العرب بـالتراث الإغريقي.ولعل أول مـن أثشار إلـى هذه الوجهـة مـن البحث إثــارة عامــة (اينـاس جويـدي)لكن (ادلبـار مــركس) هـو اللـي دعـم هـا القول واكسـبه مصـداقية الفرض العلمي المتين عند البـاحثين ، فقد ذهب إلـى اقتباس العرب بعض المفـاهيم النحويـة الإجرائيـة من منطق أرسطو واستدل على دلك من جملة مـا استـل بـه :التقسيم الثلاثي
للكلم:اسم وفعل وحرف•

بنـى(كيس فرسـتيغ c.h.versteeh)كتابــه (عناصـر يونانيـة فـي النــو العربي) علـى فرضــية تكتسي . عنده ـ طابع الوثوق ، مؤداها تأتز المدونـة اللغويـة العربيـة بعناصر يونانيـة على امتداد المـتن السـيبويهي،ويبدو أن( فرسـتيغ ) قد مّيـز العــل الابتكـاري الخـالص مـن العــل الموسـوم بالتقليد عبر إيراده . في كناب آخر ـ مجموعة من الأفكار يمكن تلخيصها على النحو الآتي: ابإن سيبويه وضع في هذا الجزء من (الكتاب):تلك المبتكرات التي جاء بها هو إلى اللطم.「. إن سييويه لم يأخذ عن أي من النحوبين في هذا الباب ، في حين نجده في الأبواب الأخرى من (الكتاب)يورد آراء النحوبين في معظم صفحات مدونته. ب. يُنظر. ربما . إلى هذا الجزء على كونه مدخلا إلى منظومة سيبويه الخاصـة، لاحنوائه على تلك النقاط التي يتعمد فيها سيبويه الخروج على النقليد القائم ، وبرى أن أهم المبنكرات التي ادخلها هي تنظيم نظام الإعراب.) تبدو قراءة (فرستيغ) لمقدمة شيخ النحاة منتمية إلى أحياز الأنظار المعرفية الكاشفة عن الأسس الثناويـة المبنـي عليهـا الكتاب ، ويمّتْل النقاطـه عدم إيراد سيبويـه لأي رأي لمـن سبقه مـن النحـاة جزئبة بالغة الأهمبة ،فصاحب الكتاب دأب على امتداد مدونته الاستعانة بآراء من سبقه وأقوالهم لتعضبد رأي أو صباغة قاعدة ، ويظهر عدم إيراده لأي رأي في البدء . وعدم حساسيته في عرض الآراء في بقيـة المدونـة . أنـه نتعامل مـع النصوص (الآراء)الموجودة بين يديـه بنوع مـن (المثاقةة) (ڭ) ، فهو منلق ايجابي يمـارس قراءة معرفيـة بأقاليم فحص وآليات اشتغال تجعل الدليل قبلتها المتفردة ،فتلقيه لآراء من سبقوه تلقي دراية لا تلقي رواية على حد تعبير الأصوليين. وجاء تقييمـه لقضبة(الإعراب) عند سيبويه في منتهى الدقـة، فهو يرى . بحق . أن تعاملـه مـع منظومـة الإعراب يحمل الطـابع النتظيمي لا الطابع الابتكاري ، فالذي يسبر مدونــة شيخ النحـاة يلمس الجهد العظيم المبذول في تصنيف المادة اللغوية المتتاثرة ووضـع القواعد لها، فقد أدرك أن قواعد اللغـة لا يمكن ضبطها بمعيـار صــارم ينتظم جزئياتهـا المختلفة ، لـذا ((لجـأ إلـى منهجيـة دقيقـة تتمثنل فـي رصـد الاسـتعمالات اللغويـة المنقاربـة ، مازجـا بـين أصـول العمليــة اللغويـة نفسها،والتفسير النحوي الذي اعتمد فيه على ذوفه اللغوي ،وتفسير النحاة السابقين كالخليل وأبي

عمرو)) (0) ويفترض (فرستيغ )أن سيبويه اقترض في بقـــة المدونــة من الكثير مـن المصـادر المكتوبة ،وأن هذا النوع من الاقتراض تحَ بإثنراف أحد أساتذته ،ويكثف أن بعض المصطلحات التي بدأ بها سيبويه بعض الاقتباسـات من النحاة الأوائل نرجـع في تلك الحالـة إلى شكل النقل وليس إلى قيمة محتوى ذلك الكلام المقتبس (7) .

ولي وقفة مع هده المقولة ،فينبغي علينا ـ هنا ـ أن نمّيز (ابيستمولوجيا) نوعين من الاقتراض : أولا: الاقتراض بالنسق،ونقصـد بـه الاقتراض مـن مصـادر وكتابـات ذات مسـاس مباشر بالمدونــة اللغويـة العربية ،الأمر الذي لا نسنطيع أن نبتَ بـه،أما مـا يقال بشـأن كتابي (الجامع والإكمـال ) فهو ضرب من التخمين لا يختزن دلائل ترقى بـه إلى درجة اليقين. ثانيا:الافتراض بالذهنية المعرفية،ونعني به هيمنة الأداء المعرفي لمشهد معين يحمل طابع التأثنر في معظم المناويل المتساوقة والمتداخلـة في الوقت ذاته ،الأمر الذي تبدى بشكل جلي في أثر الفقـه في نمـط تفكيـر صــاحب الكتـاب ، واسـتعارته ألفاظـا وعبـارات فقيــة في توصـيف المـادة النحوية العربية وطرائق تتبيرها.

مـن هنـا، يبـدو افتـراض (فرستيغ)بشـأن الاقتراض السيبويهي مـن مـدونات مرقونـة،|فتراضـا يفتقر سنده التاريخي الراكز ،فلم يعثر مؤرخو الحقبة اللغوبة العربية على مدونات مكتوبـة تتسم بالوثوق فبل مدونة سيبويه ،فضـلا عن أن معظم الآراء المحفوظة عن جهود ما فبل سيبويه إنما خرجت من أعطاف صاحب الكتاب نفسه ،فالكتاب يصور جانبين مهمين من جوانب الدرس النحوي : أولهما: تصويره بوضوح لجهود النحاة السابقين ،فقد ذُكر أنه انتظم على نحو (. • (O)مقولة للنحاة المتقندين على سيبويه. ثانيهما: موضوع الدرس النحوي كما يراه سيبويه نفسـه ، ولا ريب في أن ذلك . الـى جانب مـا بذل في تصنيفه وتخطيطه . يكثف عن عمل جاد ومجهود ذهني كبير ،وليس أدل على ذلك من أنه . وضع في بواكير مرحلة التفكير عند المسلمين (v)

ويظهر أن رأي (فرستيغ) قد رشـح إلى بعض المعاصرين فنجده يرقن أن سيبويه وظف أبواب كتابه (وهي الأبواب السبعة الأولى )لتكون عاكسة للمنهجية التي سيكتب كتابه فيها ،سواء أكانت في تحليل المادة أم في نرتيب أبواب الكتاب (خطة الكتاب) (^) . وهذا فهم ينطوي على مبالغة في تقييم العمل السييويهي ،فهو يفترض انتظام العمل مـاثلا بمياسمه المنفرعة في ذهن سيبويه قبل رقنه لمدونته ،بما ينّم عن مرحلة مبكرة في طرق الندوين وأساليب التأليف ،الأمر الذي يواجـه صعوبة . منا . في نقبله والأخذ به. ويبدو رأي (فرستيغ) أقرب إلى الواقع المعرفي بكون شيخ النحاة حاول أن يخّتط طريقا خاصـا به في انجاز عمله. وينعتـق (كـارتر) مـن الأنظـار الحافـة بـالتلقي الغربـي بوسـم منـوال سـيويـه بسـمة التأثز بـالنحو اليونـاني ،فقد هـاجم مـا اسـماه العناصـر اليونانيـة في النحو العربي ، معتقدا أن كل شـكل مـن أشكال الدراسـات التي سبقت سيبويه كان من عمل أناس هواة .إن سبيويه . بحسب كارنر . أول نحوي حقيقي أخذ على عانقه تجميع الحقائق اللغويـة ،وهو كـان محقا حينمـا افترض أن النظام القانوني قد أثنر بشكل كبير في هذه الفترة(9) ،وكمـا هو صحيح دائمـا ، هناك علاقة بين حقللي المعرفة هذين،لاسيما الحديث عن الأصول والعلة والقياس ومواضيع أخرى لها نمـاس مـع أسلوب هذين الحقلين **. ويمكن القول إن الانطلاق من مرجعية واحدة يفضي عقلا إلى نتائج واحده ، هذا المبدأ المعرفي لم يـروه عن أرسطو وغيره مـن قال مـن نحـاة العربيـة (( الكلمـة جنس تحتـه هذه الأنواع الثلاثـة لاغير ... ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة : ذات ،وحدث ، ورابطة للحدث بالذات )(. (1) ${ }^{\text {( }}$ ، أخرى كل من اتخذ (الدلالة البحتة)منطلقا للثفكير في اللغة انتهى بـه التحليل المنـهج لظواهرها إلـى فرز مقولات لغويـة مطابقـة لمقولات وجوديـة ، ولا يمكن في مثل هذه الحالـة الحديث عن فضل السبق لأحد على الآخر ، ولا تخصيص لغة بما ليس في غبرها.
(الغرض من الكتاب)

تعددت الرؤى والفهوم من الغرض الأصلي لرقن سيبويه مدونته اللغوية ، ويكتسي رأي (فرستيغ) طابع التزدد في بلورة رأي موحد بشأن هذه القضية فيقول : ربما تأثر سيبويه .

وهو فارسي ـ بالفروق الموجودة بين لغته الأم ولغة العرب التي تعلمها لغة ثانية ، وربما دفعة ذلك إلى الكتابة عن بنية اللغة بطريقة مبتكرة ، مسمّيا اللغة التي يصفها ( لغة العرب )أو العربية ) ويقصد بالعرب الأعراب الذين يتكلمون اللغة الفصحى، ولم يتأثروا أو تفسد لغتهم بلغة الحواضر (1) " وهذه المقولة تتطوي على مغالطة في فهم الدافع لعمل شيخ النحاة وإن لم يكن الوحيد الذي سجّل متل هذا الفهم ، فيرى بعض المعاصرين ((أن سيبويه قصد بوضع الكتاب تيسير اللغة للأعاجم من خلال قواعد معينة )(٪ (٪) فالصبغة التعليمية التي يّّعي فرستيغ اكتساء الكتاب بها صبغة غبر مرئية بشكل جلي ،بل العكس ، فلغة المدونة لغة صعبة، عصبة على الفهم لأول وهلة ، صحيح أن الأصل الأعجمي لسيبويه جعل لغته منمازة بهذه الخصيصة ،لكنه لم يكن مانعا عند فحص أعطاف المدونة من العثور على لغة كتبت بأسلوب يجنح إلى المحاورة العلمية لا الأسلوب التعليمي السلس ،على الرغم من سعي سييويه ((إلى الوضوح في عباراته ولكن لا يوفق في بعض الأحيان ، فيأتي قوله غامضا وعباراته مستغلقة تحتاج إلى الثرح والتفصبل )(ז ) أما كتابة سييويه عن بنية اللغة بطريقة مبتكرة وتسميته اللغة (لغة العرب ) أو (العربية) فهو ابتكار التتظيم والتبوبب، يتجذّر في أن المعيار المتبع هو معيار الفصاحة لدى الناطقين الأوائل و متبدّيا في عبارات لهج بها شيخ النحاة كثبرا من قبيل ((سمعت من أثق به من العرب يقول)(! (1) و ((زعم من نثق به))(10) و ((حدثتي من سمعته ))(17) و ((قال بعض


المنعنقة من بونقة اللحن وذيوع مساراته .

ويدون كارنر . بنقة . أن القصد من الكتاب نقديم تحليل مستفيض لكل تلك الألفاظ المعروفة بأنها ترد في اللغـة . إن حقيقة كون معظم المـادة التي درسـها سبيويه في كتابـة كانت إمـا مـن القران الكريم وإما من الشعر العربي في عصر ما قبل الإسلام يجب ألا نؤخذ على انـه انحياز أو محابـاة للقديم كمـا حـاول احدهم أن يـوحي ( بلومفيلد ) بـل أنهـا مؤشـر إلـى الخلفيــة النقافيـة لعملية تأليف الكتاب ، لأنـه كُتب في زمن كـان المجتمع يستمد جميع قيمـه من المرحلة المبكرة للتأريخ . فهـف سـيويهه نقديم وصـ كامـل للعربيـة ، إلا إن مـا يؤسـف لـه أن مـن تبعـه مـن النحويين حولـوا انجـازه ذالك إلـى اتجـاه معيـاري صـارم فـي النحو العربـي مـا زال السـمة السـائدة

لمجمل الدرس اللغوي.(19)
: يمكن تشقيق كلام كارتر في نقطتين ا. إن الغرض من الكتاب تقديم تحليل مستفيض للألفاظ التي ترد في اللغة ، وهذا تعبير ملبس ، فما الذي يعنيه (كارنر) ب(الألفاظ) فإن كان المقصود إيراد المعنى المعجمي فهو كـلام يجانب الصـواب ، فكتاب سيبويه لـم يكن مدونــة معجميـة ، فضـلا عن أن صـاحب الكتاب لم يعط مسـارد نوضيحية للألفاظ الصـبة الواردة في مدونته. وإن كـان يقصد بالألفاظ البعد الاتصـالي للفظ داخل تركيب محدد فهو رأي لـه مـا يسوغه ، ولاسيما أذا لاحظنا ((أن سييويه أدرك مـا يكون من اندغام اللغة في نظامها الداخلي الخاص في مجالها الخارجي العـام ، أو أدرك أن بـين اللغــة وسـياقها الاجنمـاعي علاقـة عضـوية ))(•٪ أمـا دعـوى انحيـاز سييويه إلى القديم كما وسمه (بلومفيلد) ، فلم يكن سبيها استمداد المجتمـع قيمه من مرحلة مبكرة كــا يرشـح مـن عبـارة كارنر ، بـل لوجود ضـابط منهجي اعنمد في الخطـاب التأسيسـي للنحو العربي، وهذا الضابط يكمن في الاستتاد إلى بيئة وزمان محددين كمـا ركز في المدونات اللغويـة العربية، فضلا عن إيراد سييويه لكثبر من مواقف المشافهة بينه وبين معاصريه ، فعنايته باللغة

المنطوقة امتدت لتشكل حيزا كبيرا من الكتاب من غير ان يستعمل سيبويه العبارة نفسها ، ولكن هناك الكثبر من الألفاظ المعبرة عن هذا النوجه ، كقوله (نقول) (تخاطبني) و(تحدث) وسواها(r) . فلم يكن لتوصيف المـادة بثثائيـة القديم /الحديث جانب انحيازي لدى شيخ النحـاة، بل كـان وكده وشيخه الخليل العمل ضمن الكـلام العربي مـن طريق مبـادئ يمتحنهـا سيبويه مـن طريق تطبيقها على المدونات العربية المنمثلة في الثعر العربي والقران الكريم والحدبث النبوي ومـا قبس وحمل على كلام العرب.
Y. فول كارنر أن سبيويه هدف إلى تققيم وصف كامل للعربية ، ،وظاهر كلام كارتر يشبر إلى الأساليب والنقعيد النحوي عند سيبويه ، وهو رأي هيمن على المنظومة المعرفية

القابضة على بنية المتن السيبيههي عند المشتغلين على أرخنه المشهد النحوي العربي ،

فمعظم المتن الذي نتاوله سييوبه بالمعالجة عبر المسنويات اللغوية كوّنه من أشعار العرب وكلادهم العادي ، وكان هدفه من تحليل هذه المادة اللغوية محصورا ((أولا في معرفة القواعد التي اعتاد المتكلم على استعمالها من اجل النواصل الثفوي أو الكتابي شعرا أو نثرا ، وثانيا في التعبير عن تلك القواعد بلغة واصفة من وضعه الخاص وفي إطار نظرية من صنعه
 أصلا بغير هذه اللغة ،وإما لمن فسدت ملكته بسبب تداخل اللغات ،وإما لتحليل الخطاب.

ترتهن فضبة تبلور المصطلح ونضجه لاشتراطات معرفية تتعلق بعدم نضج المصطلح
منوازيا مع نضتج العلم ذاته ، فاكتمال العلوم يفضي إلى مصطلح راكز ، وهو أمر يبدو شائكا في المتن السيبويهي ، فبين القول بان المعنى وطرائق التعبير عنه تكتني
صبغة واضحة كما يدون باحث معاصر بان النظر ((في كتاب سيبويه يبين بما لا بدع مجالا للشك أن المصطلح النحوي عنده والصناعة النحويـة لم تكن بمعزل قط عن المعاني ،بل أن المصطلح دال على المعنى بلفظه، ، فالمصطلحات النحويـة والأبواب دوال على معانيها فبل منابعة النظر في مضمونها )) (rr) وبين من يرى أن ((الأمتلثة الدالـة على أن المصطلح النحوي
 النحاة ، فنلفي (نروبو) يتحدث عن ثراء المصطلح السيبويهي راقنا ( فإذا اطلعنا على كتاب سييويه لاحظنا أن لغته غنية جدا لأنـه يستعمل عددا وافرا من المفردات ليعرض نظامـه النحوي ) (ro) وانتظامـا مـع رأيـه بتأثنر ذهنيـة صـاحب الكتاب بالفقـه (القانون) كمـا يسميه كارتر يذهب إلـى أن مصطلحات مثل (شرط) و (عوض) و (بـدل) و (حد) و(حجـة) ويمكن أن نضيف إليهـا اصـطلاحا مهــا هـو (الجزاء)ويعني في النحـو العبـارة الثـرطية ،هذه المصطلحات لهـا صـبغة قانونيـة(r) ، ويؤشـر كـارتر بعـدم وجـود مصـطلح محـد يقابـل كلمـة ( grammar ) مـع إمكانيـة العثور على مجموعة من المصطلحات التـي تشير إلـى (طريقة) تكلم النـاس ممـا يؤكد فرضية عد سيبويه الكـلام شكلا من أثنكال السلوك وممـا يلفت الانتباه . عند كارتر ـ أن نكون جميع المصطلحات أخذت من مفهوم جذري واحد هو الحركة على طول الخط وهو استعمال مجازي يعرفه كل دارس للإسلام ، وهكذا نكتشف في الكتاب المفردات التي تخص( طرق) النكلم

والتي تستعمل مع المفردات العامة في الإسلام للتعبير عن طرق معينة في السلوك (طريقة )التي تدل كذللك على مسلك صوفي نوقف (كارنر) مليا عند هذه المصطلحات ليربطها بعلم الكلام والأخلاق الإسلامية والسلوك ، فقد توفر لسييويه ـ بحسب كارتز . نوعان من العبارات : استعمل سلسلة من العبارات المتوفرة للــه لتوصيف الظواهر الموجودة في العربـة . الأمر الذي يعني استتاد سيبويه إلى الحاضنة المعرفية التي نشأ فيها النحو . ثانيا : استعماله لعبارات مسترفدة من النظام النشريعي ، ولم يتأتى هذا الاسترفاد من فـراغ ، بـل اسـتتادا إلـى الأجـواء التتي نشـأ فيهـا شـيخ النحــاة. وبمكـن تلخـيص أنظـار كــارنر لمصطلحات سيبويه على النحو النالي: 1. استعمال المعيار الأخلاقي في النحو مثل (حسن وقبيح).
rان اصطلاح(موضع ) مشتق من دراسة القانون.
r. إن كثثرا من العبارات اللغوية لها دلالات قانونية مثل ( شرط وعوض) (YY).

إن ملاحظـة (كـارنر) فيمـا يخص العلاقـة بـبن النحـو و القـانون ( الفقـه) في العلم الإســلامي صحيحة إلى حد كبير ،ويمكن القول إن كارتر فكك الخطاب السيبويهي بدرجة عاليـة من الفحص عبر آليات اشتغال واضحة ومحددة ، هذا معطى أول، أما المعطى الآخر عند كارنر فيكمن في دفاعه عن الجذر المعرفي العربي والإسـلامي للنحو العربي في وجـه من زعموا نسبته للمنطق الأرسطي ، فهو يرى أن مصطلحات النحو ومفاهيـه إن لزم لها ((جذورا وأصولا ينبغي البحث عنها في حقول المعرفة العربية والإسلامية وليس خارجها ، نظرا لنفاعلها الطبيعي المدهش داخل . البنية المركبة للعقل العربي والمسلم)(1)

ولا يبتعد (كرستيغ) عن اسـار الحاضنة المعرفية التي انطلق منها بوجود تأثنير يوناني في النحو العربي رادا العبارات التتي تتعلق بـالأخلاق وبدراسـة القانون إلى تأثير الكتب التي تتتاوش الكـلام

الصحيح وغير الصحيح في الفترتين الهيلينية والبيزنطينية ، ورغم الطابع الوثوقي الذي يصطبغ بـه قول كريستغ إلا أن لــه رأيـا مخالفـا بشـان العدة الاصطلاحية لشـيخ النــاة فنجده يـرقن في موضع آخر ((إن سيبويه استعمل مصطلح الحركة قبل أن يعرف كتاب أرسطو في العالم العربي عن طريق ترجمـة إسـحاق بن حنين ))(19) ويبدو أن المسـارد التاريخية لا تعين كرستيغ في رأيـه الأول ، فقد ثبت أن عبدا له بن المقفع لم يترجم كتب أرسطو إذ ترجمت بعد تأليف كتاب سيبويه بعقود الأمر الذي يدل ـ بحسب المخزومي . على أن ((مذهب الخليل في النحو قد رسمت حدوده وبانت معالمـه قبل ظهور هذه الترجمـة ))(• (r)ويؤكد هذا المعنى مـا قالـه ليتمـان ((لا يوجد في
كتاب سييويه إلا ما اخترعه هو والذين نقدموه )("٪).

ويستعمل المعنى في المـتن السيبيوهي بطريقتين مخلفتين ، في مواقع كثيرة بشبر مصطلح( المعنى ) إلى قصد المتكلم ، الذي يختلف عن المستوى الأساس المعاد تركيبـه من قبل النحويين لأسباب (نحوية)إعرابية بما لذلك من علاقة اكبر مع الناحبة النواصلية في اللغة.وفي مقام آخر يستعمل المعنى للتعبير عن وظائف عناصر اللغة ، فوظيفة الحرف (أ) هي من قبيل الاستفهام كــا في عبارة (أكتب ؟) وهذا المعنى الوظيفي يعده سيبويه مـن المسلمات إلى حد مـا ، فهولا يعطـي تحـيلا مفصـلا للمحنويـات الدلاليـة لهـذا المعنـى ولكنـه يكتفي بـالقول إن هذه وظـائف عناصر اللغة(rr).

وبيدو تروبو من المناصرين لتفرد النحو العربي بعدته الاصطلاحبة الخاصـة البعيدة عن اقتباس المصـطلح النحـوي مـن اليونــان وذلـك مـن جميـع النـواحي : الناحــة اللسـانية والناحيـة اللغوبـة والناحيـة التناريخيـة والناحيـة المنهجيـة ، مجيبـا عـن النتــاؤل المثــر للجدل : كيف نشـأت هذه المصطلحات التي نرى سيبويه يستعملهابأن صـاحب الكتاب استعمل المصطلحات المشتركة

بين اللـوم الإســلمية الأصـلية التـي هـي : القراءات ، والحديث ، والفقـه ، وهـذه المصـطلحات تكونت في وقت واحد هو النصف الثاني من القرن الثاني الهجري(r) . ..
(العامل)
فيما يخص الوظيفة الكامنة في بنية الخطاب السيبويهي يرى (كارنز) أن فحص حمولات الكتاب تظهر نداخل العامل بين المتكلم وأحد عناصر التزكيب (( فعندما نتقحص فائمـة الوظائف يتضـح لدينا أن ليس هنالك تمييز واضـح بين تلك الوظـائف التي يكون فيها المتكلم نفسـه هو العامل وتلك التي يكون فيها احد عناصر النزكيب اللغوي هو الذي يعمل في العنصر الآخر . يمكن الافتزاض في نهاية الأمر أن المتكلم يكون دائمـا هو المحرك الرئيس في كل عمليـة نحويـة ، وان
 صـارمة للغـة المنطوقـة عبر تـدوبنها بقواعد واليـات اشتغغال مقنــه ، وكــلام كـارتر لا يبتعد عـن مفهوم العوامل اللفظيـة والمعنوبـة ، والإسـهام الأسـاس لديـه اتكالـه على المتكلم في ضبط الأثر المستكثف على وفق تصورات محدده، وتفيض مدونـة سيبويه بأمتلـة غير فليلـة نرقن منها في استتاده إلى غرض النككلم في نوجيه الرفع والنصب في قولهم (خيرُمقدمِ )أو(خيرَ مقدم)فإذا رفعت هذه الأشياء فالذي في نفسك مـا أظهرت ، وإذا نصبت فالذي في نفـك غبر مـا أظهرت(هr) ، وهو الفعل والذي أضمرت الاسم ، لأنك إذا رفعت فالذي أضمرت مبتدأ والمـكور هو الخبر ، والمبتدأ هو الخبر في المعنى ، أما إذا نصبت فالذي أضمرت الفعل وهو غير الاسم المفعول ،وهكذا جعل سيبويه الإعراب تابعا للمعنى القائم في نفس المتحدث وقدر في كثير من المسائل مسايرة الأعراب للمعنى ، ورد الأمر في اختلاف الإعراب إلى اختالف المحنى المراد وفي ذلك محاولة منـه لربط اللغة بـالنفس. وممـا سبق وغيره يتضـح اعتمـاد سيبويه الكبير على نيـة المتكلم وما أراده من معنى في نوجيه التزكيب إعرابيا وبيان دلالته المراده وتذهب موزل إلى أن الدرس

النحوي في كتاب سبيويه مرنكز على عنصر المتكلم بعده متكلما مثاليا أو يروم أن يحذو حذو المتكلم المثالي ، واستخلصت الباحثة مـن هذا النوجـه أن الـرس النحوي الذي وضـعه سيبويه غاية تعليمية فبل كل شي(T) .

ويبدو أن هذه الآراء قد طغت على البحث اللساني المعاصر فنجد بعض الباحثين يرقن ((تميز النحو السيبويهي بنمكنه على النحو العاملي ، فقد بلغت البنية العاملية حدا جعل البنيات الأخرى المقولية والصرفية والمعجمية لا تمثل إلا معالم في المرور من الأشكال المجردة إلى أصناف القول )(†`) النحوي القـائم علىى تجريـد الوظـائف اللغوبـة وتحديـد العلاقـات بينها مـن غيـر تـدخل المـتكلم ، ومستوى الحدث اللغوي الذي قد يخرج على قواعد النظام النحوي ويتجاوزهـا، وكان مدركا أن المعنى الأول قد يختلف عنه في المسنوى الثاني ، لذلك نراه في مواضـع مختلفة من كتابـه يفسر تركيبا مستعملا في العربيـة بتركيب آخر ثم يتبعـه بعبارة تكثـف عن تفطنـه للفرق بين النظـام النحوي والحدث اللغوي إذ يقول((وهذا تمثيلّ ولا يتكلم بـه )) فكل من عرف كتاب سيبويه معرفة المدارسـة لا معرفـة السماع يدرك كيف كـان لـه تبصر دقيق بخاصـية اللغـة العربيـة انطلاقا مـن قضية الإعراب على وجـه التعيين ، فمنـذ مطلـع الكتاب لا يفتأ يقـارن بين عناصـر اللغـة علىى أسـاس مـا يسميه بـالنمكن ، وهو المصطلح الذي يغطي كل الفضـاء الدلالي المستوعب لظـاهرة الإعراب . إن سييويه يتحدث عن الإعراب بصريح المصطلح عندما يتعرض للعلامـة الدالـة على وضـع اللفظــة داخـل التزكيب بعـد أن يحـتكم إلـى طبيعتهـا بضـمن أقبــام الكــلام ، ولكنـه ينـزل الإعراب داخل ظاهرة( التمكن ) فتصبح الفاظ اللغة متفاوتة الدرجات بحكم هذا المعيار الخاص.

ولو أن قارئا تفرغ بعض التفرغ لاسنتطاق المتن السيبويهي من هذه الزاويـة لثبت لديه بمـا لا يقبل الثـك أنـه كـان يـدرس اللغـة العربيـة وهو واع بأنهـا فـي حالــة صـيرورة تاريخيـة ، وبـان ظـاهرة الإعراب هي خاصة لعلاقة اللغة بالمعنى ، لأنها ملازمـة للوظيفة الدلالية التي من اجلها يتوسل الإنسان بالكلام(( لان سيبويه كان صدى أمينا للمخاض المعرفي حول اللغة كمـا جسمه أستاذه الخليل بن احمد الفراهيدي (V0) هـ) مـا كـان يغفل عن حقيقة الإعراب لو كـان الإعراب غير محايث للغة العربية)) (م)

## . 0 .

(أقسام الكالام)
يحمل تقسيم الكلام لدى سيبويه طابعا إشكاليا،وهذه الإشكالية متأتية من الالتباس الموجودة بعبارة صاحب الكتاب من الجهة ،وتعدد النلقي والفهوم من جهة أخرى، ولم يكن التلقي الغربي بمعزل عن هذا الفهم الملتبس للنص ذي الدلالات والرؤى المختلفة بل المتباينة أحبانا،فالصبغة الوظيفيـة التـي وسـم بهـا (كارتر )الكتـاب جعلتـه يـرى أن سـبيويه فـي تحليلـه الكــلام قد عمـل بشـكل واع ومنهجي على إحالـة اللغـة إلى مجموعـة مـن الوظـائف مستعملا طريقـة لها أوجـه شبه جوهريـة بالتحليـل الحـيث للكــلام إلـى مكونـات مباثـرة **.فسـيبويه بتصـنيفه نحوبـا وظيفيـا مـن فبـل (كارنر) سـرعان مــا يسـتعرض الأصـناف الثـكلية للعربيـة فـي البـاب الأول مـن الكتاب،ففيهـا صنفان فقط لهما معالم واضحة دلالة وصرفا وهما الأسماء والأفعال،لذا، فهو يعرف مـا تبقى من الأشكال اللغوية باتجاه سالب لا يعدها من جهة الصرف أسماء ولا أفعالا، أما من جهـة الدلالة فليس لأحدها معنـى معين،ويسـي هذا الصنف مـن الكـلام (الحروف)، وأي تعريف يخصص لأحد أعضـاء هذا الصنف إنمـا بـأتي نتيجـة العلاقـة بينـه وبين وظيفـة نحويـة معينـة(9 وذهبت

الباحثة الألمانية (موزل) إلى ((أن سييويه قسم الكلام على أساس توزيعه في الجملة))(٪؛ ويبيو كلام كارتر مفتقرا إلى الدقة، فالإمساك بمنهية سييويه في التبويب والتصنيف أمر بالغ الصـوبة ،فهو يولي وجهه شطر النحليل الثكلي تارة،والى تتبع كالم العرب تارة أخرى،ومدونته تختـــ اثـــد الاخـتافل عـن مصـنفات المتـأخرين مـن جهـة النوصـيف وضـبط القضـايا وعرضها،فجوهر النظر عند سييويه فائم على((ضبط النظام الذهني ،ورد نماذج الاستعمال إلى ذلك النظام)) ( (ڭ ) أمـا دعوى استتاد صـاحب الكتـاب إلـى التحليل الثكلي فأمر يصـب تقبلـه ،صحيح انه استعمل هذا المنهج لكن ليس على طول الخط،فسييويه كان يعمل على حصر التقسيم بشكل منهجي آخذا بنظر الاهتمام المعاني التي يمكن أن ترد في الملفوظ .بيد ان هذا لم يكن الأساس الوحيد الذي اعتمده سييويه في مفهومـه للاسم ،بل اعتمد في ذلك أسسـا خمسة لتحديد ماهينّه:

- • الأساس الاستوزبدالتي
- الأساس الوظيفي(النحوي)
- الأساس الصرفي
- الأساس الدلالي (ז٪)

ونعني بالأسـاس التوزيعي السوابق واللواحق الخاصـة بالأسماء ، كأن يسبق الكلمـة دون فاصل حرف الجر ،أو يلحقها نون التتوين أو ياء النسب. ونغني بالأساس الاستبدالي أن تقع الكلمة أو الضميمة موقع اسم جنس في سياق صحيح • ويغني الأساس الوظيفي أن نقع الكلمة فاعلا أو مفعولا ، أو في موضع تختص بـه الأسماء فتؤدي وظيفة نحويـة ـ ويغني الأسـاس الصرفي أن تشى الكلمـة أو تجمع جمعا صحيحا أو تكسيرا أو تصغر أو تؤنث . ويغني الأساس الدلالي أن تدل الكلمة على معنى في نفسها من غبر اقتران بزمان

محصل ويرى ( فريستغ) أن النحو عند سيبويه جاء لخلق نوع من النظـام للمـادة الضـمة للغـة العربية ،وحاول خلق هذا من طريق بعض الأفكار الرئيسة التي لم تكن محددة أو كانت محددة بطريقة وصفية ، فالعديد من العبارات كانت تستعمل بطريقة غير اصطلاحية فبل سيبويه منها على سبيل المثال الاسم ، أمـا الفعل فكـان يوصف بهذه الطريقـة((وأما الفعل فأمتلـة أخذت مـن لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع ومـا هو كائن لم ينقطع)((ז)، ويجب إلا يؤخـذ هـذا تعريفـا كــا فحـل الزجـاجي(V Vrهـ)، بـل للتذكرة بحقيقـة أن الأفعـال مشـتقة مـن المصـادر وأنها تأخذ أشكالا مختلفة لتصنيف الصيغة الفعليـة ، وبعبـارة أخرى ،انـه ليس تعريفا

لجوهر الفعل كما نجده عند النحاة المتأخرين ولكنه وصف لشيء في الكلام.(؛؛) ويبدو أن كلام فرستيغ يحمل نوعا من الاطلاقيـة ، صحيح أن كتاب سيبويه جاء لإدخال النحو في حيز المنظومـة المعرفيـة الخاضـعة لضوابط العمل المنهي المنظم ،إلا أن الغرض الرئيس مـن الكتاب هو الجانب العلمي منـه مـع انـه يحمل مـن الجوانب التعليميـة الثــيء الكثيُر ، مـع الانتبـاه إلـى رأي (فرسـتيغ ) في موضـع آخـر حينمـا ذهـب إلـى تأكيـد رأيــه بالاتجـاه الوصـفي الضاغط على صاحب الكتاب إذ يقول ((وطالما أن الناطقين بالعربية . من تنميتهم . لا يخطئون إطلافا ، لم يكن الغرض من علم اللغة معياريا)) (0٪ أمـا دعواه بعدم خضوع عبارات سيبويه للضبط الاصطلاحي الصارم فيعود إلى المحاولـة البكر لتدوين الشفاهية اللغوية من أفواه البـاحثين إلـى القيد الكتابي لذا، فمـن الطبيعي ألا نوجـد المصطلحات التـي نلفيهـا فـي المنجز التنويني عند العرب بعد سيبويه .

وخلط (فريستغ) بين التحديد بالاسم والتحديد بالتوصيف حين ذهب إلى خطل رأي الزجاجي في فهــه لكـلام شيخ النحـاة علىى انـه تعريف ، فكـلام الزجـاجي دقيق ، لان سيبويه لم يكن معنيا بوضع حدود جامعة مانعـة لما يتحدث عنـه بل كان هــه منصبا على نوضيح مـا يود أن يقولـه

بشـأن المتحدث عنـه ، فوظيفته مانتلت وظيفـة المفسر فقد سـعى لتفسبر كـلام العرب كمـا يسـى المفسر لبيـان دلالـة كـلام اله وتحصيل مقاصده ، فكذلك عقد سيبويه مدونته ((على النظر إلىى الكلام وتركياته وكيفية فهمه فبين أنماطه ووظائف أجزائه واقل ما يمكن أن يتكلم به)(1) ويسنصفي كـارنر مـذهب سـيويه فـي تعريـف الكـلام أو الجملـة المفيدة عنـده انـه مـا (( يحسـن السكوت عليها)) فكل كـلام تام ـ إذن ـ ينتهي بالسكوت، ولكن سيبويه ميز ضربا من السكتة ينقدم الكلام ، ويتعين به مبتدأ، فهو يرـأن أول الكلام أبدا هو النداء إلا أن تدعه استغناء بإقـال المخاطب عليك ، فهو أول كل كـلام بـه تعطف المُكلّم عليك ، فلمـا كثر وكان الأول في كل موضع حذفوا منه تخفيفا .وإذا استبان حد البدء فان علامات الوقف في الفصحى وهي علامـات انتهاء الكلام معروفه ، إذ عولجت قي باب (الوقف )علاجا مستفيضا . ويرجع كارتر النظر في هذين الحدين في حد الكلام عند سيبويه فيجدهما مماتلين جدا لتعريف (هاريس) للكلام بأنه ((كل امتداد للنطق من جهة شخص واحد ، يسبقه ويحقبه صمت من جهة الثخص نفسـه)(٪٪) ويرى كارنر في منتهى النظر ، أن كتاب سيبويه يقدم نموذجا في التحليل البنيوي لم يعرفه الغرب حتى القرن العشرين. وتعـددت نقييمـات ( كريسـتغ) لعمـل سـيبويه المنهجـي فهو يـرقن((من الممكـن تسـمية الكتـاب لسيبويه ديوان تحف ونوادر للغـة العربيـة ولكنـه يتسم بمستوى عـال مـن الانجـاز قلمـا استطاع
 ويقول في موضـع آخر إن الفرق بين النحاة . خبراء في اللغويات النقليديةـ وسيبويه ، هو أن سيبويه نظم الحقائق اللغويـة في كل متسق (9٪) رادا صـعوبة الكتاب إلـى الإطـار النظري الذي يكتفه ، يقول باحث معاصر ((ويؤيد هذا الاتجاه العلمي بعض المستعربين أمثال فرستيغ الذي يذهب إلى ان كتاب سييويه مؤسس على إطار نظري منسجم ومتماسك لذلك فانه سيكون صعبا

وغامضا على الباحث الذي لا يملك تجربـ علمية))(م(0) ويقول في موضع آخر أن معايير شيخ النحاة في تفسير بنيـة اللغة كانت منهجية بشكل غالب ، إذ يذكر سييويه الفروق الدلاليـة بين التراكيب اللنوية وكونها حافزا للفروق النحويـة ويعتمد على حكم الناطقين الأصليين باللغة في التتييز بين الجمل ، لكن الفروق الدلالية في حد ذاتها لم تكن موضوع بحثه. وبقي هذا المنهج الهتبع في معظم النقليد اللغوي الذي أعقب سيبويه (10) . وهذا رأي لـه ما ييرره ، فالمقولة التي قامت عليها جميع كتب النحو عبر محاورة ومسائلة المتن السييويهي تتمثل في مفهوم الاستقامه ، وقد تحدد المفهوم بل ارتبط كثيرا بالنوصيف المعيـاري (القواعدي) الامـر الذي جعل فكر اللنويين يتجه إلى تكريس جهودهم للبنية اللنوية المبثوثة في مدونة شيخ النحاة .

الهوامش: IVV. ا. المنوال النحوي
TVA. ينظر : م•ن

V7،VO. .r. ينظر : أعلام الفكر اللغوي
؛. المناقةة : المقصود بها التفاعل مع معرفة الآخر وعدم التسليم بها من غير تنبر وتمعن . O. IVV. الصراع بين التراكيب النحوية 7. ينظر : عناصر يونانية في النكر اللغوي العربي (7،7T.
91. 1 . 1 . A. ينظر : مفهوم الجملة عند سييويه TV . 9. عناصر يونانية or
＊＊＊نّكر هنا أن سييويه وفد إلى البصرة قاصدا دراسة الحديث والفقه والآثار ، بقول الخطيب البغادي عن سيويه（（كان يطلب الآثار ثم صحب الخليل ．．．فبرع في النحو ．．．كان في أول

－．．شرح شذور الذهب ．
Vr．ألا．أعظر ：
「ז．الرماني النحوي．ז٪



$01 . /$／V

9 9．ينظر ：نحوي عربي من القرن الثامن للميلاد ．•

Mr．M．M．بيظر التراكيب غير الصحيحة نحويا
r9．r9．نظرية اللسانيات النسبية

٪ ٪．الهصطلح النحوي ro
OTV．．Y نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سييويه（بحث）
٪「．ينظر ：نحوي عربي ．「

O^،OV ينظر : عناصر يونانية YV


9 ז. المستشرقون . -
-「. اr. المسنشرقون . • 0 .V. ينظر عناصر يونانية . .

شّ. ينظر : نشأة النحو العربي .^٪

६ז. نحوي عربي .0

هr. الكتاب //.

rr. .r. قضايا ابيمستولوجية في اللسانيات. rr

** يعد هذا المنهج أهم إسهام للبنائية الأميركية في علم النزكيب ، وضـع أسسـه( بلومفليلد ) حين حلل جملته المشهورة (boor john ran away ) إلى مكوناتها المباشرة ، وتمت لـه الصباغة المنهجيـة بجهود التابعين لبلومفيلد ، فاستوى علـى أيديهم منهجـا لوصف نركيب الجملـة وصفا شكليا لا ينصل بالمعنى في الأغلب الأعرف ، لقد عنى هذا المنهج بالجملة ليس بصفتها خطا أفقيا من الكلمـات ، بل بصفتها بنـاء متدرجا يتكون من طبقات كل طبقة منهـا تحت طبقة أكبر منها في تقسيمات ثنائية حتى نصل إلى الطبقة الصغرى التي لا يمكن تقسيمها وهي المورفيمات

- .. المركب الاسمي في كتاب سييويه . (اء. اللغة والكلام في التراث النحوي العربي (بحث) ㅅ.

「६. ينظر المركب الاسمي .

Kr../ / / الكتاب

© © أعلام الفكر اللغوي . VY
7. 7 . مفهوم الجملة

VV . نظرية النحو العربي .؟ ؟

9६. ينظر : عناصر يونانية 「7.

- • ج. جملة الشرط .

101. ينظر أعلام الفكر اللغوي Vr.

المصادر والمراجع
الإنشاء في العربية بين النزكيب والدلالة ．دراسـة نحوبة تداولية ، د خالد ميلاد جامعة
منوبة ، المؤسسـة العربية للتوزيع ، تونس طا،（ ．．
أعلام الفكر اللغوي ، النقليد اللغوي العربي، كيس فيرسنيغ، نرجمة د أحمد شاكر الكلابي
، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ،0 ．．「
البعد التذاولي في كتاب سيبويه（بحث）مقبول إدريس ،مجلة عالم الفكر ، وزارة التقافة
والفنون ولآداب ، الكوبت ،مrّ، عدد (، يوليو . ديسمبر ع • . 「م.

النزاكيب غير الصحيحة نحوبا في（الكتاب）لسيبويه دراسة لغوبة ، د محمود سليمان
باقوت ، دار المعرفة الجامعية ، مصر 9＾1م،
－جملة الثرط عند النحاة والأصوليين العرب ، د مازن الوعر، لونجمان ،بيروت، 999 （م الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، د مازن المبارك ، دار الفكر المعاصر ،

$$
\text { سوريا، طّ، } 990 \text { (م }
$$

رؤى لسانية في نظربة النحو العربي ، د حسين خميس الملخ ، دار الثروق، عمان
r. . T،

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ابن هشام الأنصـاري،مكتبة الكلبات ، القاهرة
كد．ت
الصراع بين النزاكيب النحوبة ـ دراسة في كتاب سيبوبه ، د عبدا لله محمد الكناعنة ،
دار الكتاب النقافي ، الأردن، • . . 「 م

عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي ، د كيس فرستيغ ، نرجمة د محمود كناكري ،
وزارة النقافة ، الأردن، • . . r م

عبقري من البصرة ، د مهذي المخزومي ، البصرة GVr
العربية والإعراب ، د عبد السلام المسدي ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، طا،
-1.

قضايا ابستمولوجية في اللسانيات ،حافظ اسماعيلي علوي ،امحمد الملاخ، منشورات
الاختلاف ،بيروت طq • . ب، ام

الكتاب（كتاب سيبويه）عمرو بن عثمان بن قنبر（＾ا اهـ）تحفيق وشرح ：عبد السلام

اللغة والكلام في النراث النحوي العربي ، د محمد سعد الغامدي، مجلة عالم الفكر ، مـج

- المركب الاسمي في كتاب سيبويه ، علي المعيوف ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ،المملكة العربية السعودية ، V . . .
- المستشرقون ونظرياتهم في نشأة الدراسات اللغوية ، دار حنين ، 99 1 99 ام
- المصطلح النحوي ـ نشأنه وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ، عوض حمد القوزي
- مفهوم الجملة عند سييويه ، د حسن عبد الغني الاسدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت r..A
- مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشربن ، د عطا محمد موسى . دار الإسراء ،عمان ،ط ال ، ...
المنوال النحوي العربي . قراءة لسانية جديدة ، عز الدين مجذوب ، دار محمد علي
الحامي ، تونس ، 9191م
- نحوي عربي من القرن الثامن للميلاد (بحث) ـ دراسة عن منهج سيبويه النحوي ، مايكل
 - نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه (بحث) جيرار نروبو ، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ، العدد الأول 9VA ام
- نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ، المؤسسة العربية للاراسات والنشر ،ط1، •ه1م
- نظرية اللسانيات النسبية . دواعي النشأة ، محمد الاوراغي ، منشورات الاختلاف ، بيروت ، • (. بام

