# كتاب المؤتمر (I) 


(اللغة العربية وآدابها: نظرة معاصرة)

رئيس التحرير<br>الأستاذ الدكتور محمل بـشبير (المسؤول)<br>نائب رئيس التحرير<br>الدكتور تاج الدين المناني<br>مساعد رئيس التحرير<br>السيد نوشاد



ترفاندرم، كيرالا، الهند

## Seminar Proceedings (1)

International Seminar - I-2015
(Arabic Language and Literature: A Contemporary View)

## CHIEF EDITOR

Dr. Mohammed Basheer K
Prof. \& Head, Department of Arabic, University of Kerala
EDITORIAL BOARD
Dr. Thajudeen AS
Mr. Noushad
© All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the authors. The authors are responsible for the views expressed in their articles.

Book \& cover design: Nujumudeen
Printed at Akshara Offset, Thiruvananthapuram
Published by Dr. Mohammed Basheer K
₹ 300.00
" علم العروض العري بين الأصالة والحداثة: دراسة تحليلية في ضوء الشعر الحرّ الحديث عبد الغفور بن الحاج محمد

الدكتور كيه تي. جابر الهدوي
ro • حاضر الثقافة العربية في كشمير منذ الثمانينيات للقرن العشرين
الدكتور شاد حسين
ra • TV الرواية الفلسطينية بعد
د. محمد نجم الحق
ro • مظاهر التمرد في الشعر النسوي العربي الحديث
عبد الناصر سي ج. ج.
Fq • قضايا الأسة والمجتمع في القصص القصيرة لشيخة الناخي: بجموعة قصصية ‘الرحيل‘ فوذجا سهيل. بي.ك
\&r • نظرات أدبية لعلامة الشيخ أبي الحسن علي الندوي د/ يوسف محمد الندوي

الإعجاز في معاني الحذف في القرآن الكريم بين الصناعة النحوية والمقاصد البلاغية " •
د. أحمد عبد المجيد محمد خليفة
توظيف اللسانيات الحديثة في تطوير تعليم العربية أسلوب التمييز في عيِّة من كتب تعليم العربية • أ. د. حليمة أحمد عمايرة
A. الترجة الآلية للغة العربية أ.د. محمد زكي خضر

Ar • الصياغات المنهجية التي اتبعها الصولي(تrroه) في الكتابة الأدبية/دراسة موازنة أ.د.فاطمة زبارعنيزان
ar • اللغة العربية وأهميتها في التعامل مع النصوص القرآنية الدكتور السيد عبد الحميد علي المهدلي الأهدل حاضر الثقافة العريية في كشمير منذ الثمانينيات للقرن العشرين • r r الدكتور شاد حسين
» 1 " 1.1 • الأستاذ الدكتور مخيمر صالح

التحليل الأسلوبي للبنى الدلالية قراءة في بهودات الأسلوبيين الجزائريين... • 119 الدكتورة / نزيهة زاغز

إشكالية القراءة في النص الشعري العريي المعاصر- بين انفتاح اللغة الشعرية • \& IT السعيد عموري
 الدكتور حبيب بوهرور

معالم التلاقي بين ابن جني والاتجاهات اللغوية الحديثة دراسة في توظيف السياق • 1 الصـ د. الصادق محمد آدم سليمان

الترجة الآلية • $17 r$
الدكتور علي يحيى السرحاني
المعجم بين الورقية والحاسوبية • المo
د/ عمرو مدكور
النظرية الغربية والنص العريي (العجائبي وأدب المعراج) •
د. لؤي علي خليل
r.0 • الاتجاهات الصوفية في شعر نازك الملائكة

علاء عبد الرزاق
T\& • جالية ترجة النصوص الأدبية السيد قاسم
rY • الخلاف النحوي في تأصيل بعض الأدوات المركبة وصلته بالدرس اللغوي الحديث أ.د. خديجة زبار الحمداني \& م.د. محمد ضياء الدين خليل إبراهيم

「そ। • مناهج الدرس البلاغي العربي المعاصر مقاربة نقدية د. عماد عبد اللطيف

# معالم التلاقي بين ابن جني والاتجاهات اللغوية الحديثة دراسة في توظيف السياق في الدرس اللنوي العربي القديم 

د. الصادق محمد آدم سليمان<br>جامعة النيل الأزرق - كلية التربية- قسم اللغة العربية.<br>sadig777@yahoo.com

## ملخص

$$
\begin{aligned}
& \text { الهدف من هذه الدراسة هو تبيين وتوضيح معالم التلاقي بين ابن جني والاتجاهات اللغوية الحديثة وهي دراسة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { العالم نوعا من التقارب بينه وبين الاتجاهات التا الحديثة التي تعاملت مع النص اللغا للغوي، حيث اتفق الاثنان في } \\
& \text { فهمهم للنص على ضرورة مراعاة السياق بأنواعه المختلفة. } \\
& \text { وتكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول إيجاد نقاط التلاقي بين الاتجاهات الحديثة والاتجاهات القديمة في } \\
& \text { الدرس العربي من خلال تعامل هذا العالم الجليل ابن جني مع النص لفهمه واستخراج مكنونه. وبإتباع المنهج الما الما }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { المنهج السياقي وأنه أول المساهمين في تأسيس نظرية السياق التي يتباهى بها الآن علماء الغرب. }
\end{aligned}
$$

## Summary of the study

The aim of this study was to identify and clarify the parameters of convergence between the Ibn Giny and trends modern linguistic a study in the recruitment context in the lesson linguistic old Arab, where the view finder through Atalaúh works, this world is a kind of rapprochement between him and the modern trends that dealt with the text language, where the two agreed in their understanding of the text on the necessity of taking into account the context of various types.

The importance of this study lies in that they are trying to find points of convergence between recent trends and trends in the old lesson of the Arab world through this deal Galilee Ibn Giny with text to understand and extract hidden. And by following the descriptive and analytical study reached its goal which is that I'm taking is considered a pioneer in the study of language based on the contextual approach and it was the first contributor to the establishment of the theory of the context in which it now boasts of Western scientists.

وقد لاحظ اللغويون منذ القدم عند النظر في تأليف الكلمة العربية، أنه إذا أريد لها أن تكون فصيحة مقبولة، يجب أن تسير في سياق صوتي معين، وقد اهتم العلماء الما بمباحث السياق كاهتمامهم بمباحث اللفظ. ومن خلال
 إليه من خلال مستويين هما: مستوى المفردة؛ ومستوى

 فالسياق هو الفيصل في وصف اللفظة بالسهولة أو الصعوبة، بالخفة أو الثقل، وليس المخرج النطقي أو كمية الأصوات المشكلة للبنية. يقول العلوي: »... الاستكراه الصـا إنما يعرض من أجل التأليف لما يحصل بسببه من التنافر والثقل، ولأجل هذا كانت النـا العناية في أحكام التركي
 اللسان فيكون قبيحاً، فإذاً العناية كلها في التركيبا(2)، أي في السياق. والمقصود بالسياق الصوتي التحولات التي تطرأ على الصوت اللغوي فتفقده بعض خصائصو ائصه، أو تكسبه التيه خصائص أخرى. وقد ذهـب بعض العلماء إلى أنّ هـنه التغييرات تتم بمقتضى قانـون النون الصوت الأظهر، وهو الذي الذي يكون فيه قدرٌ من الخصائص التي تجعله أقوى من غيره
 الأضعف بعض خصائصه، وقد يختفي اختنفاءً كاملاً، ليظهر الصوت الأقوى بدلاً منه، وقد يحدث العا العكس فقد الاند يؤثر الصوت الأضعف في الأقوى، وقد يتطور الصوت من الصن الضعف إلى القوة، ومن السهولة إلى الصعوبة، وهـذه الظاهرة يمكن إثباتها في كثير من اللغات(0). ولتجاور الحروف في اللغة مظهران يدعو كي كل منهما إلى إلى الـي الانسجام الصوتي، أحدهما يسمى المماثلة والآخر يسمى المخالفة، فإذا تواءمت الأصوات المتجاورة مخرجاً وصفة، سهل نطقها وتحققت السلاسة والانسجام، فلا يتناول التغيير شيئا منها، أمّا إذا كانت متنافرة في ذلك، فإنّ جهاز النطق يتعثر في التفوه بها، وهنا يلا يلزم نوع من التغي التيا في بعض تلك الأصوات ليمكن النطق دون معاناة أو نفور.

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.... وبعد:
لم يقتصر ابن جني في عمله علي النظر في بنية النص اللغوي، كما لو كان شكلاً منعزلاً عن العوامل
 الشكلانيون أو التحويليون، من الدارسين في العـي العـير الحديث، وإنما أخذ مادته اللغوية - علي ما ايبدو - من الي معالجته لها، علي أنها ضرب من النشاط النـا الإنساني النيا الذي
 هذا المحيط وتلك الظروف كما فطن إلي أنّ الكلام له اله
 الوظيفة، وذلك المعني لهما ارتباط وثيق بسياق الحال
 فسلك هذا العالم التحليل والتقعيد لإبراز دلالة
 الحقائق اللغوية في إطار المجتمع وما ينتظمه من ثقافات الصات وأنماط سلوك، وفقاً للبيئة الخاصة أو الحرفة أو الصنعة، أو الموقع الاجتماعي، وذلك المسلك هو ما يعرف الآن بالبحث الميداني(1). وقد اعتمدنا في طريقته ومنهجيته في معالجته لنصوص اللغة على محاور أربعة هي: المحور الأول: السياق في الدرس الصوتي. المحور الثاني: السياق في الدرس الصرفيا المحور الثالث: السياق في الدرس النحوي: الديا المحور الرابع: السياق الحالي أو المعامي.

## المحور الأول

السياق الصوتي عند ابن جني
تعريف السياق الصوتي
السياق الصوتي هو سبك الأصوات بعضها إلى بعض في تأليف دقيق، فتجري في سلاسة وعزوبة كالجداول، لا تعثر ولا كلفة ولا حوش في اللفظ ولا زيادة،

## دراسة السياق الصوتي عند ابن جني

 لم تغب ظاهرة السياق الصوتي عند علماء العربية القدماء في متونهم، فقد تصدى لها طائفة منهم، ولعل أهم طرح في ذلك ما بثّه ابن جني في كتابه سر صناعة عدة منها: التركب والمجاورة، والتأليف والاجتماع، والمنا المنج ؛ فتطرق إلى السياق الصوتي من زاوية الخفة والثقل مستنداً على ترتيب سياق البنية ونوعية أصوات تلك الك الك البنية، ومَثّل لذلك بكلمة (مستشرزات)(آل وأنّ ثقل
 الأصوات وترتيبها داخل السياق، فلو استبدلنا بلا بهذا
 سياقي مختلف، لانتفى حكم الثقل وحل محله الخفة
 وكان ابن جني قد استخدم مصطلح الإدغام الحام الأصغر ويريد به »> تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه؛ وقد


 ما سماه علماء التجويد بالإدغام الصغير الذي يقلب فيه
 وهذا لاستخدام لهذه المصطلحات خالح الحاص بابن جني، ولم نجد له صدى عن علماء العربية ولا علماء التجويد.

## مججالات توظيف السياق الصوتي عند ابن جني

 توظيفه في ظاهرة الإدغام:الإدغام لغة هو إدخال اللجام الام في أفواه الدواماب(10) واصطلاحاً: » أن تصل حرفاً ساكناً بحرف مثله متحرك الان الصا من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فيأ أن أصيران لشدة اتصالهما كحرف واحد يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة فيصير الأول كالمستهلك الـو لا على الـلى حقيقة التداخلى)(11)، وهـو ضرب من المماثلة وتخفيف

فإذا كان النطق بالمتجاورين أمراً صعباً يستلزم جهداً كبيراً، لجأ صاحب اللغة إلى الطريقة المؤدية إلى السهولة النـيا
 ذلك بالمماثلة وهذه ظاهرة شائعة في كل اللغات بصفة

عامة غير أنّ اللغات تختلف في نسبة التأثر ونوعه(1). وفي الوقت الذي تدعو فيه أحوال لغوية سياقية معينة الأصوات المتخالفة إلى التماثل ليتحقق الانسجا الحا
 المتماثلة إلى التخالف ليتحقق الانسجام الصوتي أيضاً. فكما أنّ المماثلة هي تقريب صوت منصوت، فالمخالفة هي تحويل أحـد المتماثلين إلى صوت آخر منعاً للثقل

وتحقيقاً للانسجام(v) الحما ويقول علماء اللغة المحدثون: إنّ المماثلة تقلل من لان الخلافات بين الفونيمات ذلك التفريق الذي لا لا غنى
 الخلافات التي لا غنى عنها ولإبراز الفونيمات في صورة
 اللغات، وقد شاعت في كثير من اللغات السامية(9)، وقد لاحظها القدماء في العربية، وأشار إليها سيبويه في
 ومثّل لها بقولهم »تسريت، تظنيت، تقصيت" وأصلها:" تسررت وتظننت، وتقصصت)|"(1). ونبّه ابن جني أيضاً على استثقالهم المِثْلَين حتى
 فعلي دارس اللغـة - إذاً - أن ينظر إلي الأصوات في ألـي جميع سياقاتها النطقية، وذلك لأنّ الصفات والخ الخصائص الائص الصوتية معرضة في الكلام المنطوق للتغيير بدرجات متفاوتة بتأثير المجاورة. فنحن حين نصف صوتاً معيناً بأنه مجهور فإنّ ذلك مبني علي ملا ملاحظة الِّ أحوا الصوت الغالبة، وإلاّ فمن المحتمل أن يألتي في بعض المواقع في السلسلة الكلامية المنطوقة مهموساً، وكذلك الـك حين نصف صوتاً بأنّه مرقق فإنّ ذلك لا لا يعني أنّه لا يلحقه
 سياقها لتقعيد الظواهر الصوتية الناشئة عن التركيب وبيان التأثر والتأثير بين الأصوات عندما تلكون في سياق،

وكذلك قوله تعالى: :| فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْنُ رَأَى كَوْكَبًا


 حيث حذفت الهمرة واكتفيَ بالتنغيم لإظهار الاستفهام مر التِ وقد ورد التنغيم في الشعر أيضاً، فقد ذكر ابن هشام بيتين لعمر بن ربيعة هما:

فوا لله ما أدري وإن كنت دارياً بسبع رمين الجمر أم بثمان
أراد أبسبع، وبيته الآخر:

ثم قالوا تحبها قلت بهراً
عدد الرمل والحصى والتراب
قيل: أراد أتحبها ؟ وقيل إنه خبر، أي: أنت تحبها (•) . وأورد بيتين آخرين أحدهما للكميت وهو:
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب الشيب يلعب

أراد: أذو الشيب. والبيت الآخر للمتنبئ وهو: أحيا وأيسر ما لاقيت ما قتلا
والبين جار على ضعفي وما عدلا
مشيرا إلى معنى الاستفهام في جملة »أحيا<.والتقدير: أأحيا؟
وهـذه الأمثلة القرآنية والشعرية تؤكد وجود التنغيم في الاستعمال اللغوي الأدبي، وهو يحمل وظيفة دلاليالية، كما يتضح من الأمثلة السابقة.
واللغـة العربية من اللغات التات التي توظف التنغيم في التعبير عن الحالات النفسية، كالرضا والغضـبا والتعجب والاستنكار، والاحترام، كما توظفه في التعا التعبير عن بعض المعاني العامة النحوية، كالاستفهام والتعجب والنفي والإثبات، فلكل من هذه المعاني تنغيمه الخاص، لذا ينظر المرء بشيء من الشك إلى الـى قصة أبي الأسود الدؤلي مع ابنته التي قالت متعجبة: ما أحسنُ السماءِ

للجهد العضلي الذي يبذله المتكلم، لأنه » تقريب
 متحركين«) (1) .
فالإدغام ظاهرة موقعية سياقية، ترتبط بمواقع محددة يلتقي في كل منها صوتان، السابق منهما ساكن والتالي متحرك، فإذا تحققت صفات خاصة في الصوتين


 وسيلة من وسائل تيسير النطق والاقتصاد في الجهـد العضلي.
ولقد اهتم القدماء بهذه الظاهرة وجعلها سيبويه مناط دراسته للأصوات العربية كلها (+r)، ووضع لها واهِا

 والصوغ السياقي فقال: »كلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن")" ويعد ابن جني أفضل من درس هـن الحن الظاهرة السياقية من اللغويين القدماء وهي عنده: » تقريب صوت من صوت وإدناؤه منهي(\$T).

توظيفه في ظاهرة التنغيم:
التنغيم: تتابعات مطردة من مختلف أنواع الدرجات أتوات الصوتية على جملة كاملة، أو أجزاء متتابعـة، وهـو وصف للجمل وأجزاء الجمل وليس للكلمات المختلفة المنعزلة(r)"
جاء في كتاب الخصائص لابن جني ما يشير إلى التفاتته إلى التنغيم في قوله:« وذلك أن تكان الكون في مدا إنسان أو الثناء عليه، فتقول: كان والله رجلا قوة اللفظ، وتتمكن من تمطيط اللام، وإطالة الصوت الصا بان الصا أي: رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كريماً ونحو ذلك(rs). ومن الغريب ألا تلقى هـذه الظاهرة من الدا الدراسة اهتماماً عند القدماء، مع وجودها في الاستع الاسمال الـال اللغوي في النثر والشعر، حتى في القرآن الكريم في مواضع عدة
 أتمنها علىّ؟، بحذف الهمزة ؛ وهو قول الأخفش(+1).

شاة أراد لحم شاة، فمطل الفتحة، فأنشأ ألفا ،(r). فالمطل عند ابن جني فيما ورد هو زيادة قوة الارتكاز، بالإشباع أو التضعيف. وقد سماه المحدثون بالنبر السياقي، كما سموه بالنبر الدلالي، ونبر الجملة(\&.). ونظام النبر يصادف بعض المشكلات في التطبيق، وتأتي حلول هذه المشكلات في صورة حل صوتي للمشكلة، هو اختلاف في البنية المقطعية بين ما قررته القاعدة وما تطلبه سياق الكلام(5). وللنبر في العربية وظيفة تتمثل بتحديد معنى عام في الجملة، كالتوكيد أو التقرير، وليس له في فيها دور في تحديد المعنى الصرفي، أو المعجمي للكلمة(\$(5). ومما قاله ابن سيناء في ذلك: » إن النبرة قد تجعل الخبر استفهاماً، والاستفهام تعجباً، وغير ذلكي|"(5). ويمكن إدراك ذلك في الآيات القرآنية التالية:


 كُتْتُمْ تَسْتَهْرُوْنُ

 اختلاف العلماء في تفسير مقولة » إن لنا لإبالا „(\&) يمكن أن نصف هذه العبارة بأنها مجردة من المعطيات السياقية، ومن الظواهر الصوتية الإضافية، ومن قرائن حالية أخرى لا تدل على تكثير، ولا على تقليل، ولكنها إذا وقعت في سياق الفخر مثلاً كأن يقول أحدها لانم مفتخراً: إن لي لإبلاً، بإضافات نبرية واضحة على كلمة »إبلاهِ وبأسارير وجه متهللة ومنبسطة، دل ذلك كلـ كله أن هذه الإبل كثيرة.

## توظيف السياق في درس الدلالة الصوتية عند ابن جني

الدلالة الصوتية هي التي تستمد من طبيعة بعض الأصوات في عبارة ما، وقد سبق القدماء من المسلمين المين إلي كشف هذه الدلالة(8). وهي إمّا ذات دلالة وظيفية
» بضم نون أحسن، وكسر همزة السماءه فقال مجيباً: نجومها، ظناً منه أنها تستغهم، لأن الضبط الإنرا الإعرابي يشير
 لها: قولي ما أحسنَ السماءَ، بالفتح. والذي يميل إليه إليه الباحث أن دور القرينة الصوتية المتمثلة في التنغيم في التعبير عن التعجب أو الاستفهام أبرز وأهم من دور الحركات الإعرابية في هذا السياق؛ لذا ينظر المرء بشيء من الشك في عدم اهتداء أبي الأسود الدؤلي إلى مرادي ابتنه، ما لم يكن قد تغافل قاصداً عن مرادها اليا الحـا الحقيقي ليبين لها لحنها في الحركة الإعرابية. وتبين دلالة التركيب عن طريق أداء التركيب صوتياً، وتتابع النغمات الموسيقية والإيقاعات في حدث الدات كامي معين، وهو الإطار الصوتي الذي تؤدى به الجملة في السياق أو الأاء الموسيقي للكلام ومستواه من ناحية الاني الاعتدال والارتفاع والانخفاض أو التنوع(الما ومثال ذلك قول الحق تباركِ وتعالِّى:
 وتوبيخ، وإن أقروا بقولهم: نعم وهو الَمستفاد من الأداء وسياق الحال.

## توظيفه في ظاهرة النـبر :

عندما يمارس المرء لغته يميل عادة إلى الضغط على مقطع خاص من كل كلمة ليجعله أوضح في السمع من المقاطع الأخرى، قال ابن الأنباري:، النبرعند العرب
 ينجم عنه نوع من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع قياساً
لما يحيط به<<(T0).

وقد درج اللغويون على تسمية هذه الظاهرة بالارتكاز حينأَ(r)، وبالضغط حيناً آخر(rv) وبالنبر أحياناً كثيرة، لذا فقط عرفت اللغة العربية ظاهرة النبر، وعبرت عنه بمسميات مختلفة منها: الهمز، العلو، الرفع، مطل الحركات، الارتكاز، الإشباع، المد، التضعيف، وكلها تفضي إلى مستوى دلالي واحد بوظائف متباينة تبعاً للسياق، وبروز القيم الاستدلالية في النص (r). يقول ابن جني: » حكي الفراء عنهم: أكلت لحما

فقد فهم اللغويون الاستفهام، بلا وجود قرينة ملفوظة دالة عليه في البيت السابق، علي الرغم من أنهم بحثوه
 المرهف. كما أنّهم لو لم يحملوه علي الاستفهام، لوقعوا في تناقض في المعني، لأنّ المراد لا يحتمل غير ذلك، وهذا بُعد آخر دل عليه السياق اللغوي.

## المحور الثاني

## السياق في الدرس الصرفي عند ابن جني

اللاصقة أو المورفيم ${ }^{\text {اللا }}$ (00): هو الأساس الذي يقوم عليه علم الصرف، وهو أصغر وحـدة صرفية

ذات معني تؤدي وظيفة علي مستوي التركيب(107. إنّ معني اللاصقة أو المورفيم - إذاً - هو القيمة التي تكون له في السياق المستعمل فيه، والارتباط بما حوله، إنّه الوظيفة الذي يؤديها. وقد لاحظ ابن جني (ov) أنّ في كثير من الصيغ الصرفية فروقاً في الدلالة في حالة زيادة مورفيم في أول الصيغة، أو في وسطها، أو علي الجـنر الأصلي. فالوزن الصرفي » افَعَلَ، في حالة إضافة مورفيم الهمزة في أوله، فإنه ينقله من فعل إرادي لازم إلي فعل غير إرادي متعدي. وإن زيد مورفيم الألف علي الصيغة نفسها، فإنها تصبح „غاعاعلا"، وفي هذا دلالة جديدة اكسبها صوت الألف - الصائت الطويل - إلي الصيغة التي تدل علي المشاركة في الفعل بين اثنين أو أكثر وليس من فعل واحد أمّا إذا زيد مورفيم آخر مقيد بدلالة التضعيف،فَعّلهِ فإنّه يكسب الصيغة الدلالة علي التكثير. وفي حالة


 الصرفي، وتتحرك في أدوار وظيفية متقنة، تجعل من

وقد استطاع ابن جني أن يدرك كثيراً من القيم الصرفية ذات الوظيفة الدلالية المطردة، التي تنمّ عن فهم عميق للتغيرات الصرفية التي تتعاور الكلمة من

مطردة، أو دلالة صوتية غير مطردة. والدلالة الصوتية نجدها عنـد ابن جنـي
 الدلائل معتمد مراعي مؤثر، إلا أنهّا في القوة والضّالفـا علي ثلاثة مراتب: فأقواهـن الدلالة اللفظية، ثم تليها
 دورها في أداء المعني؛ لذلك نعتد بكل دلالة ونراعيها عند استخلاص المعني الدلالي، ولا يمكن الاستغناء عن أي مستوي من هذه المستويات الثلاثة. ثم يتابع قائلا: » ألا تري إلي »قامه إمدي ودلالة لفظه علي

 الفعل، وهكذا كل فعل بأصواته يؤدي معني الحدث، " الفـا
 أي: أنّ كل واحد منهما يدل علي حدث مغ الضاير للآلخر تبعا لاختلاف لفظيهما، أي: أصواتهما. وهناك دلالة صوتية أخري مطردة، تعتمد علي ما يسمي في التحليل الفونيمي، بالفونيمات غير التركيبة "phonemes suprasegmental» "prosodies
 فتؤدي وظيفة دلالية، وأهم هذه الملامح الدلالية: النبر »stress» صوتيتان تستفادان من دراسة اللغة المنطوقة، والعرب - القدماء كانت بحوثهم حول نصوص لغوية مكتوبة غالباً - ومع ذلك فقد أدركوا تينكم الظاهرتين، ولـا ولكنهم لم يذكروا مصطلحيهما صراحة، بل قالوا مثلاً: »لا يجوز الا الا


 اللغويين مكتوباً، وهو فاقد لعنصري النبر والتنغيم إلا أنّ سياق العبارة لا بد أنّه قد رد كثيراً من الجوانب المفقود النـو
في النص، مثل قول الكميت(0\&):

طربت وما شوقاً إلي البيض أطرب ولا لعباً مني،
وذو الشيب يلعب

من دفعه إلي الدخول، فزيادة الهمزة كان لها تأثيرا علي المعني الصرفي. وأمّا ما جاء علي وزن »فاعل » أي: بزيادة الألف في الوسط، فانّه للدلالة علي المشاركة في الفعل بين إني اثنين
 جني: „اوأمّا (فاعل) فكونه من اثنين فصاعاعداً: ضارب زيدٌ عمراً، وشاتم جعفر بشراً، (Tr). وأمّا تضعيف العين في صيغة „فعّل » فقد يأتي للدلالة علي تكثير الفعل نحو: غلّق الأبواب، وقطّع الحبال "وكسّر الجرار وقد تزاد المورفيمات في الأفعال حشواً، أو كسوابق أو لواحق، ففي قوله تعالي: (ز) لها ما كسبت
 لفظ الحسنة بكسب؛ وذلك لافتقار الحسنة إلي ثوابها، وجاء »اكتسبت » في السيئة تنفيراً عنها وتهويلاً وتشنيعاً بارتكابها<<10 (10.
وهكارا استطاع ابن جني أن يدرك أسرار هذه الزيادة
 في إفادتها الكثرة والمبالغة في المعني ليناسب السياق وهناك أيضاً دلالة وظيفية للحركات لا تقل عن الحن الحروف »السوابق واللواحق » في بيان الفروق الدلالية، ومن ذلك ما ساقه أبو الفتح في توجيه قراءة حسان بن عبد


 والخلق. وأما القِوام »بكسر القافه فإنّه ملاك الأمر وعصامه. فكذلك قوله:" وكان بين ذلك قواماه أي ملاكاً للأمر ونظاماً وعصاماً، (17). وقد أوضح هذا المثال المثال الفرق الدلالي في كلمة واحدة مرة مستعملة مع مورفيم الكسرة، والأخرى مع مورفيم الفتحة. ومثل ذلك للـدلالة الـئلة علي المبالغة في المعني، ما بيّنه ابن جني من وني وليفة دلالية لوجود (الهاء) في الصفات التي يتي التفق فيها المـين المذر والمؤنث، وتنبيهه علي أنّ هذه (الهاءء) ليست مورفيماً لتأنيث الصفة لتوافق الموصوف، وإلا ما استطعنا أن أن الما نصف المذكر بهذه الصفة. وإنما هي مورفيم مستعمل لمعني آخر، وهو الدلالة علي المبالغة في الصفة، سواء

أجل الأغراض الدلالية. ومن القيم الصرفية التي أدركها
 دال النسبة《 morpheme »، وقد أدركا ابن جني القيمة الدلالية للمورفيم قبل أن يدركها علم اللغة الحديث، فمثلاً: حروف المضارعة، وإن كانت تتساوي في إنيا إفادة الحال أو الاستقبال للفعل الذي تزاد عليه، فهي في نظري الها لها قيمة أخري، أي: لها وظيفة دلالية أخري، وهي الديلا الدلالة الها علي الفاعل، ف(اضرب) مثلاً: تعني أنّ الفاعل هو
 دليل علي أنّ الفاعل جمع من المتكلمين، والتاء في
 مفرد مذكر مخاطب حسب السيل السياق، والياء في ״ يضرب " تدل علي أنّ الفاعل مفرد مذكر غائب (09) . وذلك واضح من قوله: » تقدمت حروف المضارعة في أولي أول الفعل إذ
 نحو:« أفعل، ونغعل، وتغعل، ويفعل<(7.1).

## الدلالة الصرفية عند ابن جني:

تقوم هذه الدلالة علي ما تؤديه الأوزان الصرفية العربية وأبنيتها من معانٍ. والدرس الصرفي في العربية مقدمة للدرس النحوي. وهما متلازمان لا ينفصلان الصان في الدرس اللغوي الحديث، لأنّ الصرف باهتمامه بينية الكلمة إنمّا

هو من أجل توظيفها في تركيب نحوي (11). ومن المقرر بصورة بديهية أنّ لكل قسم من ألق أقسام
 وإذا كان علماً، دل علي معين، والفعل يدل علي الحدث الحـد والزمن، والحرف أداة ربط بين الأساليب، كالشرط والاستفهام، أي: أنّها تقوم بوظيفة نحوية بربطها بيا بين مفردات التركيب، أو بإقامة نوع من العلاقات في السياق. كذلك نلاحظ في كثير من الصيغ الصرفية فروقاً في الدلالة بسبب زيادة مورفيم في أول الصيغة أو أو في وسطها علي الحروف الأصلية، أو علي الجذر الأصلي،
 »افعل » وستختلف دلالتة، » فأدخل وأخرجي" تجعل إني الفاعل مفعولًا (7)، فإذا كانت »

النص جميعه، فقد تخطى دور النحو الإعراب ومشكلاته على مستوى الكلمة، وتعداه إلى مستوى التركيبب، وما يتعلق به من وظائف الكلمات والعلاقات المعنوية التماتي التي

 أن يكشفا العلاقات الداخلية بين المفردات التي يتأتلف التي التي منها التركيب، وجعل ابن جني المعني أساس صحـي التركيب النحوي وقبوله، كما أنّ عبد القاهر رأي أنّ اللفظ مفرداً لا يشكل قيمة دلالية، ولا نستطيع تقييمه منفرداً النـوا بعيداً عن السياق اللغوي الذي ورد فيه، كما أنّ تأليف الكلام ونظمه علي قواعد النحو، ليس أساسا في صحة المعنى، بل الأساس هو اتساق التركيب في المعني مع قواعد التركيب.
فالتفاعل بين الكلمات، ووظائفها النحوية في الجملة تفاعل دلالي نحوي معاً، فبين الجانبين تعـاون مشترك وتبادل تأثير (vo).
وهذه عودة إلى توظيف السياق في الدرس النحوي توظيفاً عملياً معاصراً يعتمد في دوره على الدلالة وما تؤديه من أغراض تواصلية في المجتمع. وقد عد كثيرٌ من المحدثين ابتعاد النحو عن الدلالة


 والمضمون يعني ارتباط المعنى بالتركيب، وهي دعوة سبق إليها ابن جني وعبد القاهر الجرجاني، فالنحو
 ضبط أواخر الكلمات، ولا هو جملة القواعد الجافة، ولا هو ذلكم الشيء الذي لا مكان له في البلاغة ولا
 المعاني، وما المعاني هنا إلاّ الألوان النفيسة المتباينة التي ندركها من علاقات الكلام بعضه ببعض وفي سياقه الذي التحف به.
فدراسة النحو إذن ليست مسألة معرفة بقواعد النحو والصرف، وإنمّا النحو معرفة معاني العبارات ووضعها موضعها، وفائدة هـذه العبارة إذا جاءت على الـى

أكان الموصوف مذكراً أو مؤنثاً. فهو يعطي لمورفيم " الهاء 》، قيمة صرفية دلالية في نحو قولنا: رجل نسّابة وامرأة نسّابة، ورجل علاّمة وامرأة علاّمة، ورجل فروقة وامرأة فروقة 》(7) . ومن ملاحظاته الدقيقة في الدلالة الصرفية أيضاً ما
 السالم يدل علي القلة، وذلك في توجيهه لقراءة طلحة:

 الكثرة، لا صالحات من الثلاث إلي العشرة، ولفظ الكثرة أشبه بمعني الكثرة من لفظ القلة بمعني الكثرة، والألف
 وعليه يفضل ابن جني استعمال جمع التكسير



نظره علي الأعداد من ا- ا- غالباً. وهكذا ندرك أنّ للصيغ الصرفية بأوزانها وحركاتها لا لها دلالات وظيفية تنبع من تغيّر المورفيمات في داني اخل البنية الصنية الصرفية. وقد تنبه المحدثون مؤخراً إلي الدلالة الصرفير الصية، وذكروا أنها تستمد من الصيغ الصرفية(v).

## المحور الثالث

السياق في الدرس النحوي عند ابن جني
السياق النحوي هو شبكة من العلاقات القواعدية التي تحكم بناء الوحدات اللغوية داخل النص، تقوم كل علاقة بمهمة وظيفية تساعد على بيان الدلالة، من خلال القرائن
 كالإعراب، والرتبة والمطابقة وغيرها. فالجملة تشكل شبكة من العلاقات السياقية التي تقوم كل علاقة منها عند وضوحها مقام القرينة المعنوية، والتي تعتمد في وضوحها على التآخي بينها وبين القرائن اللفظية في السياق. وعليه فقد خرج النحو من إطار الكلمة ووظيفتها في التركيب إلى نطاق السياق، بل امتد دور النحو في دراسة

فالسياق الخارجي في الخطاب المنطوق يحدد الفاعل والمeعول وإن لم يراع المتكلم رتب التركيب.

## توظيفه للسياق في درس قرينة الصيغة:

الصيغة قد تكون عاملاً من عوامل الكشف عن المعنى النحوي. و أنّ اعتماد العرب على دلا دلالة السياق الـا عليه جعلهم لا يبالون أحياناً بالتباس بعض الصي الصيغ، إلذ اللبس مد فوع عندئذ بدلالة السياق على المقصود، يقول المازني: » وبعض العربِلا يلا يبالي الالتباس فيقول: قد كيد زيد يفعل كذا وكذا، وما ونا زيل يفعل كـذا وكذا،
يريدون كاد، وزال<>(1) .

وبناء(كيد) و (وزيل) من (كاد) و(زال) يلتبس بصيغة (فَعِل) المبنية للمجهول نحو: قيل (كيل وبيع، إلاّا أنهم فعلوا ذلك إتكاءً على دفع السياق لهذا اللبس، لأنّ (كاد) لا لا لا لا لا تستلنم بعدها اسما منصوباً على المفعولية ومن ثِّمَّ فلا تُبني للمجهول. ولذا قال ابن جني تعليقاً على »


 وقد أكّد ابن جني أنّ السياق هـو الذي يعـي
 وهـذا باب واسع جداً، وإنما يعتمد في تحديد الغا الغرض
 المعنى تأثيراً كبيراً، وأكثر ما يعتمدون في تعريف ما يريدون عليها (^).

## توظيفه للسياق في درس قرينة الأداة:

وإذا كانت المعاني التي تعبر عنها الأدوات وظيفية الا معجمية، فإنمّا هي علاقات في السياق لا تكتسب إلا الا منه، فلا بيئة للأدوات خارج السياق، بلا بل لنقل لا معنى للأدوات خارج السياق، فمعنى الأداة هـو استعمالها لانها، ومن هنا وجدنا النحاة يعددون المعاني المختلفة للألأداة الواحدة، حيث يختلف المعنى باختلاف التركيب والسياق الذي ترد فيه. ونشير في هذه المباحثة إلى أنّ معاني الأدوات درس عسير، ولعله ينبني على فرض معنى على حرف في سياق

هذا السياق أو ذاك، ومدى ما استطاعت أن تحققه من دلالات، فالقاعدة الواحدة لا تنتج دلالة واحدة في في الـا كل السياقات المستخدمة فيها، بل يختلف معناها من
سياق إلى آخر(ی^).

واستناداً على ما تقدم خلص علماء النحو المحدثون




 أو أقسام متمايرة، بل فيه صورة جديدة تولدت الِ من جماع ذلك كله.
إذن فقد أدرك القدماء أنّ فهم العناصر التركيبية يتوقف أحياناً على معرفة السياق، فأدخلوها في صميم

 السياق وطبيعة تشكل المعنى في ذهـن المتلقي تؤثر

 فالتحليل النحوي يحتوي مجموعة من العناصر أو
 العناصر، تمثل علامات ودلائل تفهم إمّا من السياق context of situation أو من المقام context ويتضافر بعضها مع بعض لتوضيح المعنى النحوي.
 النحوي فإنّ الدراسة سوف تتناولها بشيء من التفا التصيل في المساحة القادمة.

## توظيف السياق في درس قرينة الرتبة

يشارك سياق الحال في تحديد أركان الجملة ودلانلانتها حتى مع عدم التزام الترتيب، يقول ابن جني: پ أومأت أت إلى رجل وفرس فقلت: كلّم هذا هذا فلم يُجِبْنه، لجعلتَ الِّ الفاعل والمفعول أيهما شئتِ؛ لأنّ في الحـال بِّ بياناً لما
 حال الامم من البنت معروفة غير منكورة(.^).

أو الثقافي أو الديني أو غير ذلك من السياقات الخاصة بالجماعة اللغوية، يؤكد ذلك قولنا: تزوج هنداً أو أختها ألنا فلا يستطيع أحد من خلال ظاهر التركيب أن يجزم بدلا محددة ل) أوه أهي للإباحة أم للإبهام أم للتخيير، أم غير
 ظاهر التركيب ما يرجح احتمالا الا على غير الا فيره، وهنا تظهر




 السياق الديني الموجود في المجتمع هو المحدد لدلالة » أوه ومن ثم يرتفع اللبس الذي يعتور مثل هذا التركيب.

## الدلالة النحوية عند ابن جني:

هي الدلالة التي تحصل من خلال العلاقات النحوية بين الكلمات التي تتخذ كل منها موقعاً معيناً في الجملة حسب قوانين اللغة، حيث كل كلمة في التركيب لا بل أنّ يكون لها وظيفة نحوية من خلال موقعها. وإذا كان تشومسكي »Chomsky" يرى أنّ معني
 ابن جني قد أدرك هذه الفكرة بجلاء في وظيفة الإعراب الدلالية.
والإعراب كما هو معروف مظهر لفظي خارجي للعلاقات الداخلية المعنوية في التركيب النحوي، يقول ابن جني في شأن الإعراب: »هو الإبانة عن المعانيانيا بالألفاظ، ألا ترى أنّك إذا سمعت: ألكا أكرم سعيدّ أباه، وشكر

 أحدهما عن صاحبه \#(9) (9). وقد قدم ابن جني في المحتسب نظرات قيمة في الدلالة النحوية، ففي توجيهه لقراءة يزيد البربري للآية
 الجملة في العربية، وما يكمن من وراء تغيير هذا النظام من دلالات وظيفية أو معنوية، فيقول: „ينبغي أن يُعلم ما

التركيب أشياء كثيرة، ومن ذلك "الفاء" في قولهم: "ما



 تأتيني فتحدثُني"، وعندها يشترك الفعـان انـي في النفي، والمعنى: ما تأتيني وما تحدثُني. وإذا كانت الفاء للاستئناف تعيّن الرفع، وتباين المعنى المبني على معنى (فاء) الاستئناف عن
 - الثاني(تحدثني) في هـذا السياق- سياق الاستئناف اليني مثبت لا منفي، والتقدير: ما تأتيني، وأنت تحدثيني الحني الآن. وقد ينصب الفعل (تحدثني)، والفاء سببية، وله معنيان: أولهما: نفي السبب: أما تأتيني، فينفي الميا المسبب: فأنت تحدثني، وثانيهما: نفي الثاني فقط، والمعنى: منك إتيان كثير، ولا حديث منكا (10). ولعل في هذا المثال بياناً عن جـدل التأثر والتأثير
الواقع بين حروف المعاني والسياق البنيوي. إذن فقد عرف النحاة للأدوات أهميتها فينا في الدرس النحوي وارتبطت دراستها بوظائفها، كما ارتبطت بدلالاتها وسياقها فالحال الداعية إلى تعدد معنى الأداة والمسوغة له هو السياق وليس الأمر متروكاً على عواهنه غير معنـي بقيد السياق، لذا يقول ابن جني: » يقولون إنّ » إلى"



 ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالوا، ولكنا نقول إنّه يكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب الأحوال

 غفلاً هكذا لا مقيداً لزمك أن تقول: سرت إن إلى الِّ زيد، وأنت تريد معه، وأن تقول: زيد في الفرس، وأنت تريد عليه( ${ }^{\text {(N) }}$. وكثيراً ما يتوقف فهم دلالة بعض الأدوات فيرات في التركيب بدقة على مدى الإحاطة بالسياق الاجتماعي

وكما يقرره الواقع إنما هي له، وليست للغوي الإنجليزي (firth
 وأرادوا وقصدوا ما نسبنا إليهم من إرادته وقصده شار شائِان:
 أدني تأمّل في حكم الحاضر معنا. فالغائب ما ما كانـ الحا مانـ
 وجوهها وتضطر إلي معرفته من أغراضها ونا وقصودها أحا العا من استخفافها شيئاً أو استثقالها، وتقبّله أو إنكاره، والإنسا وإنس به أو الاستيحاش منه، والرضا به أو التعجب بقائلـه وغا ولا ذلك من الأحوال الشاهدة بالقصود، بل الحالفة علي ما في النفوس »(90) فكأن ابن جني يستعين في إستبيانه عما قصدته
 ممن أتيحت له رؤيتهم في أثناء حديثهم، أو نستعين نحن أحن بما نقله العلماء عن أحوال المتكلمين وسجلون أحما

يحضر حديثهم.
فهذه العبارة السالفة تصدق علي ما يعنيه فيرث
كام كلام ابن جني وضوحاً وتفصيلاً أكثر، خاصةً حين الِين يقول: ״ الأحوال الشاهدة بالقصود، بل الحالفـة علي ما فـي في النفوس". وكعادة ابن جني في توضيح أفكاره يستشهد
 تقول وصكت وجهها بيمينها أبعلي هـذا بالـيا بالرحى

المتقاعس (av)

من غير أن يذكر صك الوجه، لأعلمنا بذلك ألكا أنها متعجبة المتا
 بذلك قوة إنكارها وتعاظم الصورة لها. هـا هـا ما مع انك
 بها أعرف ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبين،(ه1) وما أستشهد به ابن جني يتضمن أمرين:
أولهما: الحدث الكلامي المتمثل في السين السياق المن
الصوتي، أي: النغمة المتعجبة المنكرة التي المي صدرت الما منها، وهي قولها: » أبعلي هذا. .، أي: تستنكر هذا الأمر.

أذكره هنا، وذلك أنّ أصل وضع المeعول أن يكون فضلة، وبعد الفاعل، كه«ضرب زيد عمراً،، فإذا عناهـم ذكر
 ازدادت عنايتهم به، قدموه علي أنّه ربُّ الجملة، وتجا حد كونه فضلة، ثم زادوا علي هـذه الرتبة، فقالوا
 أمره، رغبة به عن صورة الفضلة، وتحامياً لنصبه الدوا


 فاطرح ذكر الفاعل البتة. نعم وأسندوا بعض الأفعال الأعال إلي
 ولا يقولون أولعني بـه كذا، وقالوا: ثُلِّج فؤاد الرجل، ولم المِ يقولوا: ثلجه كذا، وامتقع لونه، ولم يقولوا: امتقعـه كذا ولا
 كذلك؛ لانّها تجلو الجملة وتجعلها تابعة المعني لها فإلة إذا
 الفاعل معها وبنوا الفعل لمفعوله، فقالوا: ضُرب زيدٌ،

 بأنّ الله تعالي هو الذي علّمه إياها بقراءة من قرأ:(٪ وعُلّم

آدمُ الأسماء كلها (98) (98).
وهكذا يحدد ابن جني نظام الجملة، وما يصيبها من
تغيرات لتؤدي المعني المقصود، والدلالة الدقيقة، حتى
 جديدة فيما بينها، فيحذف الفاعل - أحياناً - والقصد من وراء ذلك كله، الوصول إلي الأمر الأهم، وبيان أنّ
 ذلك بفضل السياق اللغوي الذي يتيح للمرء أن يقـدم ويؤخر ويحذف تبعاً للدلالة التي يريدها.

## المحور الرابع

السياق الحالي أو المقامي عند ابن جني
 - الحال، فالأصالة في هذا المجال - كما يري البعضا لنـرا

الخاتمة والنتائج: لم تغب ظاهرة السياق ببعديها المقالي والمقامي على عالمنا مناط الدراسة، ففي محور السياق الصوتي، فقد طرح الموضوع وبثّه في كتابه سر صناعة الإعراب إذ تناوله بنحو من التأسيس واضعاً لله مصطلحات عدرة منها التركب والمجاورة، والتأليف والاجتماع، والمزج ؛ فتطرق إلى السياق الصوتي من زاوية الخفة والثقل مستنداً على الـى ترتيب سياق البنية ونوعية أصوات تلك البنية الِّية ومَثّل لذلك بأمثلة كثيرة، مؤكدا أنّ ثقل بعض الـن الأبنية لا يعود
 داخل السياق، فلو استبدلنا الصوغ بصوغ الـي آلـر مشكلاً من أصوات مختلفة وبترتيب سياقي مختلف، لانتفى حكم
الثقل وحل محله الخفة.

أما السياق في الدرس الصرفي وقد لاحظ ابن جني أنّ في كثير من الصيغ الصرفية فروقاً في الدلالة في حالة زيادة مورفيم في أول الصيغت، أو في وسطها، أو علي الجذر الأصلي. وقد استطاع أن يدرك كثيراً من القيم الصرفية
 للتغيرات الصرفية التي تتعاور الكلمة من أجل الأغراض الدلالية.
كما استطاع ابن جني أن يكشف العلاقات الداخلية بين المفردات التي يتألف منها التركيب، وجعل المني المعني أساس صحـة التركيب النحوي وقبوله، ورأي أنّ اللفظ مفرداً لا يشكل قيمة دلالية، ولا نستطيع تقييمه منفرداً
 الكلام ونظمه علي قواعد النحو، ليس أساسا السا في صحة المعنى، بل الأساس هو اتساق التركيب في المعني مع قواعد التركيب.
فالتفاعل بين الكلمات، ووظائفها النحوية في الجملة تفاعل دلالي نحوي معاً، فبين الجانبين تعاون مشترك وتبادل تأثير
وهذه عودة إلى توظيف السياق في الدرس النحوي توظيفاً عملياً معاصراً يعتمد في دوره على الي الديلا الـالة وما تؤديه من أغراض تواصلية في المجتمع.

وأما ثانيهما: فهو الحدث غير الكلامي، وهو سياق الحال، المتمثل في قول الشاعر: » وصكت وجهها
 المشاهدة، أي: الحدث غير الكلامي، يمكن أن ينوب عن النـي اللفظ، ويكون له تأثيره في بيان المعاني النحوية، التي


 صوتاً فتقول: القرطاس والله، أي: أصاب القرطاس"،
 غير أنّ دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ بـه وـي وكذلك قولهم لرجل مهوٍ بسيف في يده: زيداً، أي: أضرب زلا زيداً،

وصارت شهادة الحال بالفعل بدلاً من اللفظ بهاه( (99) . فالحال المشاهدة وهو إرسال السها بالسيف، حدثان غير كلاميين، نابا مناب الحـا الكلامي، لأنهما جزء من سياق الحال، فاستغنى بها بالنا عن الفعل الناصب، إذ كانت لهما نفس الدلالالة، وبالتالي

 تحققت لكان الغناء فيها عن كثير من الكلام، إذ يقول: " فليت شعري، إذا شاهد أبو عمرو، وابن أبي إسحاق،
 وأبو زيد وخلف الأحمر، والأصمعي، ومن في الطبقة والوقت من علماء البلدين، وجـوه العرب فيما تتعاطاه من كلامها، وتقصد له من أغراضها، ألا تستفيد من الـا تلك المشاهدة وذلك الحضور ما لا تؤديه الحكايات، ولا تضبطه الروايات فتضطر إلي قصود العرب، وغوامض ما في أنغسها، حتى لو حلف منهم حالف علي غلي غرض
 من يحضر حاله صادقاً فيه، غير متهم الرأي والنحيزة
والعقل 》( (.1).
 غير الكلامي، أو بعبارة أخري، سياق الحال، وما وما يتصل الحا
 شفعت هذه العبارة بأغلظ الإيمان.

يشاهده من أحوال المتكلمين ووجوههم، ممن أتيحت له رؤيتهم في أثناء حديثهم، أو يستعين بما نقله العلماء عن أحوال المتكلمين وسجلوه عمن لم يحضضر حايثهمه، وبالتالي توصل إلى الدلالة المقصودة والمرادة في أدق تفاصيلها．

أما السياق الحالي أو المقامي فيُعد ابن جني رائداً في هذا المضمار، خاصة سياق الحال، فالأصالة في هذا المجال－كما يري البعض－وكما يقرره الواقع إنما هي له، وليست للغوي الإنجليزي firth（، ، فقد كان النـان ابن جني يستعين في استبيانه عما قصدته العرب بما

## المراجع والمصادر

> القاهـرة، 19V7.
 هـ．معاني القـران．تحقيق：فائز فارس، دار البشـير، دار الأمل، 19人1－1\＆．1 ط

IV－برجستراسر．التطور النحوي للغة العربية، طז، مع99 1، القاهرة． 1＾ا－البغدادي، عبد القادربن عمر．خزانة الأدب ولب لباب العرب، دار الثقافة، بيروت．

19－الجرجاني، عبـ القاهـر بـن عبـ الرحمـن النحوي ت لاع هـ هـ دلائل الإعجـاز．تعليق：احمـ محمـ شاكر، مكتبـة الخانجي،
القاهـرة ط٪، • •ع - 1919 م.
r．r．الرضي، الشيخ رضي الدين محمل بن الحسن الاسترابادي．شرح الكافية ن جامعة قار يونس، تصحيح وتعليق：يوسف حسن عمر طرابلس．
 القران．ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القـران » تحقيق：محمل خلف الله．ود محمـ زعلـول سـلام دار المعـارف بمصر ط٪ الفـ .1 r人v
 تحقيق：عبـل الفتاح إسـماعيل شلبي، دار الشروق للنـشر

 وإعرابه، تحقيق：الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، بيروت، علم

$$
\text { الكتب، طا } 1 \text { • عا. }
$$

 والمنهج، عالم الكتب الحديثة، الأردن،
－ا － 1 اهـ．الكتـاب．تحقيق：عبـل السـلام محمد هـارون．دار

القاهـرة.

7ヶ－عبد القادر عبد الجليل，دكتور．الأسلوبية وثلاثية الدوائر

1－إبراهيم أنيس، دكتور．دلالة الألفاظ．طه، القاهرة مكتبة الانجلو． $.191 \varepsilon$
r－إبراهيم أنيس، دكتور．الأصوات اللغوية، القاهرة، 1971 م． ז－إبراهيم مصطفي وآخرون．المعجم الوسيط．
 －－المحتسب في تبيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها． تحقيق علي النجـدي ناصف وعبد الفتاح شلبي، المجلس
 7－ابن جني－الخصائص．تحقيق：محمد علي النجار، الهيئة

－－ابن جني－المنصف في شرح كتاب التصريف．تحقيق：إبراهيم مصطفي، وعبد الله أمين، طا عيسي البـي البي الحلبي． 1－ابن جني－اللمع في العربية．تحقيق：حامد المؤمن، مكتبـة
 9－ابن جني－سر صناعة الإعراب．تحقيق：مصطفي السقا وزملائه، دار الثقافة العامة بوزارة المعارف، مطبعـة مصطفي البابي الحلبي، مصر، ط．
－ا－ابن منظور．لسان العرب، مادة صوت．دار صادر، بيروت． 11－ابن الأثير، ضياء الدين．المثل السائر．تحقيق الدكتور：احمد الحد

 010 هـ．أسباب حدوث الحروف．تصحيح ونشر محـب الدين الحـي

 بيروت عـالم الكتب، القاهرة، مكتبة المتنبئ． £ ا－تمام حسان، دكتور．－اللغـة العربية معناها ومبناهـا．الهيئة
 في اللغـة．الدار البيضاء، دار الثقافة، ．．£1 ه، القاهرة، 1900
1－احمد مختار عمر، دكتور．الصوت اللغوي．عالم الكتب
rV -rV محمود عكاشة، دكتور. التحليل اللغوي في ضوء علم اللغـة،
 ^r^- محمود السعران، دكتور. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،
جامعـة حلب، ع99 ام،

ع ६r- محمد الأنطاكي. الوجيز في فقه اللغـة. مكتبة دار الشرف،

-ro محمد محمود داود.العربية وعلم اللغـة الحديث، دار غريب
 ュ وعبد الله أمين، مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصرح، الحبير
190ع، 190 م، ط1.

المازني. المنصف في شرح كتاب التصريف. تحقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد اللهأمين، ط ا .عيسى البابى الحلبى، ع90 190 م. ^r^- محمد زكي العشماوي، دكتور. قضايا النقد الأدبي بين القديم
 .Nr
9-9- محمد حماسة عبد اللطيف، دكتور. الجملة في الشعر العربي،
مطبوعات الخانجي • 199م.
 زهيرغازى زاهـد، عالم الكتاب، مكتبة النهضة العـرا العربية، بيروت

النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعني النحوي الدلالي،
القاهرة، r. غ ا هـ

0- يحي بن حمرة العلوي.الطراز المتضمن » أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز« دار الكتب العلمية، جا الطبر البيروت.

البلاغية دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طا r... r.
rV عبد القادر عبد الجليل, دكتور. علم اللسانيات الحديثة. دار
 الصرف الصوتي. أزمنة للنشر والتوزيع، طان، الأردن، 1991، الأردن، عمان.
 الضياء للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، مركز العبدلى التا التجاري. ج9- عبده الراجحي، دكتور. النحو العربي والدرس الحديث. مطبعة دار نشر الثقافة، I9VV
r.
 محمد علي النجار، و أحمد يوسف نجاتي، عالم الماهِ الكتب،

بيروت، با
كr- كمال محمد بشر، دكتور. -علم اللغة الاجتماعي. دار غريب، طّ القاهرة

 ع ع- كمال محمد بشر، دكتور. علم اللغـة العام - الأصوات، دار دار
 عo - المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. المقتضب. تحقيق: محمد

rı- المبرد. الكامل في اللغـة والأدب. تحقيق: محمد أبو الفضل


## الهوامش

$$
\begin{aligned}
& \text { ابن جني. الخصائص، TVV/ TV }
\end{aligned}
$$

د.أنيس. الأصوات اللغوية، ص: $10 r$
( 1 .
ابن جني. الخصائص، 11
IT في قول امرئ القيس: غدائره مستشزرات إلى العلى تضل
المدارى في مثنى ومرسل


I د. كمال بشر. علم اللغة الاجتماعية. دار غريب، طّ، القاهرة،
v\&:

انظر: محمد زغلول، أثر القرآن الكريم على النقد العربي،

س

 ○ د. سمير شريف استيتة. اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج،


$\varepsilon \vee$\＆人
 0 ابن جنى．الخصائص：r／1 ． ن ن نفس المصدر：r／1，or أنظر سيبويه، الكتاب：¢ or

يريد: أو ذو الشيب يلعب.

00 سّمّتْ الدراسة اللاصقة بالمورفيم
د د．محمود السعران．علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص：TYK． 07
 الخصائص：T／ 91 oV

د．عبد الكريم مجاهد．الدلالة اللغوية عند العرب، دار الضياء 01 للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، مركز العبدلى التجاري، ص： ． 1 ॥V

II المازني．المنصف في شرح التصريف، تحقيق：إبراهيم مصطفي وعبد الله أمين، مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، مصر،

ابن جني．سر صاعها العرراب．تحعيق．مصطي السعا وزمانة． دار الثقافة العامة بوزارة المعارف، مطبعة مصطفي البابي

 1

 أنه بالفتح الاستقامة والعدل، وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر．＂»معاني القرآن－（ج ه／ص 9 غ）»أدب الكتاب لابن
قتيبة - (ج

و » القَوَام » العَدل، قال الله عزّ وجل：）وكانَ بَيْنَ ذلك قُواماًا وو
 من الرزق، ويقال » أصبت قِقَاماً من عيش ״ و ״ ما قِوَامي إلا بكذا ״

$$
\begin{aligned}
& 10 \text { لسان العرب: دغم: } 1 \text { ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { \&1/T، الخصائص، IV } \\
& \text { 1^1 المنصف، 9/1. } \\
& \text { 19 اللغة العربية معناها ومبناها، } \\
& \text { rri/ انظر: الكتاب، r. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rr الخصائص:ra rr } \\
& \text { ع علم اللغة العام - الأصوات، r } 7 \text { I . وانظر: الصوت اللغوي، } \\
& \text { ص: } \\
& \text { r\& الخصائص، rV/r rer } \\
& \text { ro سورة الشعراء الآية:ror }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ror/1 إعراب القرآن، rar rar } \\
& \text { rq سورة الممتحنة الآية: } 1
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r| اللغة العربية معناها ومبناها، ص: } \\
& \text { د.محمود عكاشة. التحليل اللغوي في ضوء علم اللغـة، دار }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rr سورة يس الآية:7. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ص: } \\
& \text { 「7 محمود السعران. علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، جامعـة } \\
& \text { حلب، 19981م، ص:109 } \\
& \text { برجستراسر.التطور النحوي للغة العربية، طז، م\&199، القاهرة، rv } \\
& \text { ص: صT. } \\
& \text { r^r عبد القادر عبد الجليل. اللسانيات الحديثة، ص: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • محمد الأنطاكي. الوجيز في فقه اللغة، ص: } \\
& \text { を }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { をr الخطابة، ابن سيناء، نقلا عن التفكير اللساني، ص: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { § } 7
\end{aligned}
$$

مصطفى، وعبد الله أمين، ط ا.عيسى البابى الحلبي، ع90 ام، ص: ror/i
Nr المصدر السابق: roo/r.
^^ الكتاب-(ج / صזیی)

واعلم أنّ ما ينتصب في باب الفاء قد ينتصب على غير معنى

 كما ينتصب ذهـب زيد، وفيهما معنى اليمين. فالنصب هاهنا في التمثيل كأنك قلت: لم يكن إنـ إتيا إتيان فأن تحدّث والمعنى على غير ذلك، كما أنّ معنى علم الله لأفعلنّ غير معنى رزق الله. فأن تحـدّث في اللفظ مرفوعة بيكـن؛ لأنّ المعنى: بم يكن إتيان فيكون حديث
 أحدهما: ما تأتيني فكيف تحدّثني، أي لو أتيتني لحدّثتني.
 ولا حديث منك. وإن شئت أشركت بين الأوّل والآخر، فدخل الآخر فيما دلألـو


> وما تحدّثني. فمثل النصب قوله عزّ وجلّ: » لا يقضي عليهم فيموتوا ». ومثل الرفع قوله عزّ وجلّ: » هذا يوم النّ لا ينطقون. ولا يؤذن لهم
فيعتذرون ».

وإن شئت رفعت على وجه آخر، كأنك قلت: فأنت تحدّثنا.
ومثل ذلك قول بعض الحارثيين:

غير أنّا لم تأتنا بيقين... فترجّي ونكثر التأميلا
كأنه قال: فنحن نرجّى. فهذا في موضع مبنيّ على المبتدأ. وتقول: ما أتيتنا فتحدّثنا، فالنصب فيـن فيّ كالنّصب في في الاؤلّ، وإن شئت رفعت على: فأنت تحدّثنا الساعة، وارفع فيه يجوز على ما.

> 人7 آل عمران: or. والصف: \&.
. ط یه AV
 هq شرح الكافية:r/rv..rv نشر الثقافة، 19VV، ص:

$$
91 \text { شرجا: نوعا }
$$

فالقوام بالفتح الاستقامة والعدل كما قال لبيد: واحب المجامل أو بالجزيل وصرمه باق إذا ضالعـت الا

$$
\begin{aligned}
& \text { للغيب النساعن }
\end{aligned}
$$ وكذلك قول ابن جني في المحتسب عنـد قراءة طلحـة من

 الفتح: التكسير هنا أشبه لفظاً بالمعنى، وذلك الـك أنه إنما يراد هنا معنى الكثرة لا صالحات من الثناث إلى العشر. ولفظ الكثرة أشبه بمعنى الكثرة من لفظ القلة بمعنى الكثرة، والألف
 من الواحد إذا كانوا على حـد الزيدان.



 ينكر الحكاية المروية عن النابغة وقد عرض عليه حسان الـا وأنه لما صار إلى قوله: لنا الجفنات الغا الغر............البيت

 الغرفات آمنون » ولا يجوز أن تكون الغرف كلها التي في الـا الجنة من الثلاث إلى العشر." EV إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظا VI
كمال بشر. دراسات في علم اللغة، القسم الثاني، ص: عالا 1 VT

Nr- 1 انظر: دلائل الإعجاز: VE


V7 انظر: دلائل الإعجاز: 10 V7
د. محمد زكي العشماوي. قضايا النقد الأدبي بين القديم
 .人r
 (المازني، المنصف في شرح كتاب التصريف. تحقيق: إبراهيم

```
تقول وصكت وجها بيمينها... أبعلي هذا بالرحى المتقاعس
فقلت لها لا تعجلي وتبيني... بلائي إذا التفت علي الفوارس
ألست أرد القرن يركب ردعه... وفيهن سنان ذو غرارين نائس
إذا هاب أقوام تقحمت غمرة... يهاب اري حمياها الألد المداعس
لعمر أبيك الخير إني لخادم... لضيفي وإني إن ركبت لفارس"
9V المتقاعس: الذي يدفع صدره إلي الأمام والخلف بصـورة
متوالية.وهو: قول العنبري لما ازدرته امرأته ورأته يطحن،
```





الخصائص: 1/7r

 « «آدمُ » مرفوعاً.
قال أبو الفتح: « هي قراءة يزيد البربري" 9६ سورة البقرة:
90 أبو الفتح عثمان بن جني. الخصائص. تحقيق: محمد علي
 1917 -
97 يقصد الشاعر نعيم بن الحارث بن يزيد السعدي »العقد الفريد - (ج ا/ ص ז ا.) وتمام الأبيات:

