# منـاهج النحو العربي في التعليم <br> (لجامعي بين الواقع والمأمول 

الاسنتاذ المساعد الاكتور
أمجد كامل عبد القادر
جامعة البصرة - كلية الآداب

## ملخص البحث

يبدو أن مشكلة تعليم اللغة العربية في المؤسسات الجامعية أضحت نشكل عامل قلق في مسيرة التعليم ، مما دفع الباحثين إلى استقصـاء أسباب الضعف بغية استتناج الحلول ، إذ تعدّ المناهج اللغوية التي تعتمدها الجامعات العر اقية في التحليم من أهم الأسباب والمشكلات التي ينبغي النظر فيها ومعالجتها علاجاً جذريَّا ينهض بالو اقع العلمي لخريجي أقسام اللغة العربية ويحسن من أداء مستو اهم اللغوي ، ولاسيما درس النحو العربي الذي يشكل اليوم عامل قلق لدى طلبة العربية ، و هذا ما نلمسه في الإخفاقات الكبيرة التي يتعرض لها أولئك الطلبة في مختلف مر احلهم التحليمية في الجامعة. ولئن كان هذا المؤتمر اليوم في كلية الآداب يشكل رمزا لعمق الإحساس بالمسألة و المسؤولية ، فإنه يأتي حلقة مميزة ضمن سلسلة طويلة من المؤتمرات و الندو ات التي عقدت للدر اسة شؤون المناهج اللغوية تحليما وتعلما.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب لسنة (1 ب ) } \\
& \text { ( } \mathrm{M} \text { ) }
\end{aligned}
$$

إنَّ مناهجنا التعليمية اليوم تعتمد اعتمادا كليّا على ما وضعه القدماء و ألفوه في عصور هم ، ومن المعلوم أن علماء اللغة من الرعيل الأول وضعو ا كتب النحو معتمدين أساليب الجمع والاستقر اء والاستتتاج ، فجاءت القو اعد صورة أمينة لمستوى عصرهم ومستوى فهمهم للغة ، وهو مستوى عال ، وفي المر احل التالية اتسعت الهوة بين القو اعد واللغة ، و أصبحت القو اعد بناءً نظريا مسنقا ، ولعل هذا ما تعاني منه اللغة و القو اعد وما يعاني منه المعلمون والمتعلمون ، وأوضح مثّل على ذلك حال بعض المعلمين والمتحلمين الذين يتقنون القو اعد ويستظهرون شو اردها أو واردها ، قياسها وشو اذها ، ولا يتقنون اللغة ذاتها ، ولا يتحسّسون روحها وعبقريتها ولا يحسنون التعبير عنها.
إن الجهود التي بذلت في سبيل تطوير مناهج تدريس النحو وتيسبر تعليمه لم تجد نفعا ، لأنها لم تجد طريقها الى الكتاب المنهجي الجامعي ، فبقينا نقر التوصيات والمقترحات ثم نعود لتعليم النحو من كتب القدماء بدءاً من ، منظومة ابن ماللك وشروحها و انتهاء بشذور الذهب والآجرومية وشروحها ليس في هذا القول نقليل من فيمة نلك الكتب ومؤلفيها المحققين الأجلاء ، ولكن تعقيد مادتها النحوية و أساليب نأليفها ، وقدامة عبار اتها وغر ابتها هو ما يشكو منه طلابنا وهو ما نسعى إلى تجاوزه في النحو التعليمي ونتركه ذخيرة للنحو العلمي. إن و اقع مناهجنا النحوية التي ندرسها اليوم يحتم علينا أن نقف لصناعة المنهج المأمول الذي يرفع بالمستوى العلمي والتعليمي للباحثين في علوم اللغة والنحو ، ونذكر هنا جملة من المقترحات التي ينبغي أن تتصف بها المناهج النحوية التعليمية:

- نوحيد حدّ المصطلح النحوي أو تعريفه تعريفا واحدا ، بعيدا عن الاجتهادات التي نؤدي إلى البلبلة وعدم الاتفاق.
- فصل المصطلح الصرفي عن المصطلح النحوي لتداخلهما في كثير من الكتب النحوية.
- تخليص النحو مما علق به من آثار العلوم الأخرى و لاسيما التعليل. - التخفيف من الشو اهد الشعرية ولاسيما مجهولة النسب ، والإكثثار من الشو اهد القرآنية وتحليلها


## UNIVERSITY ARABIC GRAMMAR TEXTBOOKS

APPLCATION VS. EXPECTATION
BY:Asst.Prof.Amjedd Kamill Abdul-Kadir(Ph.D.)


#### Abstract

Examining the Arabic grammar textbooks at the university level, one can safely find out that these grammars are completely based on all that the pioneers wrote a long time ago. This means that the resource books in question were originally written for their own generations who were with levels of perception and comprehension totally different from present day people. This is on the one hand. On the other hand,modern linguists have undoubtedly done their best to simplify Arabic grammar for their learners because they have already realized that what is actually taught to the university students is far from what is expected. That is why there is a crying need for developing new grammar textbooks that will help the learners improve their levels and better their knowledge as far as linguistics and grammar are concerned.

The present study aims to develop new Arabic grammar textbooks that satisfy the needs of the students and that match with their expectations. Lt is after planning for writing the future University grmmar textbook.


[^0]يبدو أن مشــكلة تعلـيم اللغــة العربيــة فــي المؤسســـات الجامعيــة



 بالو اقع العلمــي لخريجـي أقهـــام اللغـــة العربيــة ، ويحســن مـــنـن أداء مستو اهم اللغوي ، و لا سيما فــي درس النحــو العربـــي ، الــــي يشـــــلـ


 المؤتمرات والندوات التي عقدت للار اسة شؤون الهنــاهج اللغويـــة تعليـــا وتعلماً.
 وضعهُ القدماء و ألكّوهُ في عصــور هم ، ومــن المعلــوم أن علمــاء اللغـــة

 عصر هم ومستوى فهمهم للغة ، وهــو مســتوى عـــال، وفــي المراحــل

 منه المعلمون و المتعلمــون ، و أوضـــح مثــل علــى ذـــك حــال بعـض

المعلمين و المتعلمين الــذين يتقنــون القو اعـــد ويســتظهرون شـــواردها أو واردها ، قياسها وشــو اذها ، ولا يتقنــون اللغـــة ذاتهــا ، ولا يتحسســون روحها و عبقريتها ولا يحسنون التعبير عنها .

لقد بات من الضروري النظر فــي وضـــع المنـــاهج التعليميــة لمـــادة النحو العربي ، إذ نتعاللى صيحات المعلمــين و المتعلمــين فــي الثــكوى من صعوبة المنهج النحوي المقرر ، وعلينــا اليـوم أن نمتلـــك الثــــــاعة الكافية لنطالب بإحداث التغييرات اللازمـــة فــي هــذه المنـــاهج التـــي لا تتتاسب و العصر الــذي نعيشــهُ ، وســنحاول فــي هــذا البحــث تنــليط الضوء على المشكلات التــي تكتتــف مناهجنــا اليـوم ووضـــع الحالـول اللازمة لها ، آملين أن نضع بعض اللمسات للنهــوض بـــالو اقع التعليمـــي لأقسام اللغة العربية في الجامعات العر اقية ، و الله من ور اء القصد .

## أهمبـة النحو العريمي وأهد(فُه

إنّ اللغة من أهم الخصـائص و المقومات التي تســتند إليهـــا الأمـــة فـــي قر اءة ماضـــيها ومعرفـــة حاضــر ها واسنتثــر اق مســتنقبلها ، لأنهــا أداة التخاطب واللتفاهم ونقــل الأفكــار وتبادلهــا ، وهـــي المظهـر الخــارجي الو اقعي لوحدة الأمة وتماسكها ، كمـــا أنهــا وســيلة التعبيــر والإيضـــاح و البيان والارنقاء .

و النحو عصب اللغة والأساس المتين الــذي تقــوم عليــه ، لأنـــه بـــه نفهم المعاني ونتذوقها ، وبالإعر اب يفصـح المرء عــن أفكـــاره ويكثـــفها ويخرجها إلى الآخــرين ، فيتو اصـــل معهــ ، ومــن هنـــا تبــدو أهميــة الإعراب إذ هو (الإبانــة عــن المعــاني بالألفــاظ ، ألا تــرى أنـــك إذا

$$
\begin{aligned}
& \text { (ro) }
\end{aligned}
$$

سمعت : ( أكرم سعيٌٌ أباه ) و( شكر سعيدأ أبوه) علمــت برفــع احـدهما ونصب الآخر الفاعل من المفحـول ، ولــو كـــن الكـــام سِــرْجأ واحــدا لاستبهم احدهما من صاحبه )(1) .
ويرى ابن فارس أن الإعر اب علم جليل أخــنص بـــه العــرب وأنـــهـ (( هو الفارق بين المعاني المتكائئة في اللفــظ وبــهـ يعـرف الخبــر الـــذي
 منعوت و لا تعجب من استفهام )(٪)
وذهب ابن قتيبة إلى أن اله عــز وجـل أكــتن علــى العربيــة بـــن جعل الإعراب فيها زينة وحلية و أداة فارفــة (ا بـــين الكلاهـــين المتكـــافئين و المعنيين المختلفين ، كالفاعــل والـففــول لا يفــرق بينهــــا إذا تنـــاوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكــون لكــل واحـــ منهـــا إلا بــالإلعراب ،

 قد قتلـه)(7)

 الأهم المقاّم هو النحو ؛ لأنــه بــه تـتـهـ فيُعرف الفاعل من المفعول والمبتـــدأ مــن الخبـر ولـــو لاه لجهــل أصــل
 ((أهم من اللغة إذ فــي جهالــه الإخـــال بالتفـــاهم جمــــة وليســت اللغـــة كذلك) (1)(0).

[^1]إن الله تعالىى قد قدّر لعلم النحو أن ينمو ويزدهر بعد أن ازدادت الألسنة
انحر افأ ، وفشّا اللحن حتى بين الأعْرْ اب الخُلص ، حيث ازداد إقبال الناس على تعلم النحو و إدر اك مسائله ، ثم إذا ما هلت طو الع العصر العباسي الذي ازدهرت فيه العلوم بشتى أنو اعها ومو اضيعها،وجدنا هذا العلم قد اخذ صيغة مدرسية بحتة ، إذ أصبح علماً ينتشر شيوخه في الحلاقات يدرِّسون جزئياته، ويٌقبل عليهم الطلاب على مختلف مستوياتهم ، إقبال المشغوف وتهالك الملهوف ، حتى إذا ما انتهت هذه الفنرة كانت لهذا العلم قو اعده ومقدماته ونتائجه ، وكانت لـه فيما بعد متونه وشروحهُ وحو اشيه .

إنَّ نشوء النحو بين اللحن أو العجمة - كما يــرى اغلــب البــاحثين هي فكرة مجانبة للصو اب ؛ و إنما وجد النحو ضــرورة علميــة اقتضــتـها ظروف الحياة العلمية الجديــدة فــي الحضــــارة الجديــدة التــي ظهـرت بظهور الإسام وخــروج العــرب مــن الجزيــرة ، وان للقــران الكــريم دافعأ كبير أ في وضع هذا العلم ، إذ جعل العلمـــاء يشــمرون عــن ســـاعد الجد، ويعملون على وضـع القو اعد النحوية والاهتمـــام بهـــآ() . فظهــور اللحن سبب واحد وليس هو اللببب الرئيس في نشوء علم النحو . وللأهمية البالغة التي يتمتع بهــا هــذا العلـــم بـــدأ المتخصصـــون مــن علماء العربية يضــعون القو اعــد والأصــول ، ويــذهبون فــي در اســـته وتدريسه مذاهب شتى ، ويؤلفون الكتــب فـــي جمعـــه وشــرحه وتخــريج مسائله ، و التعليل فيها ، وظهرت هناك العديد مــن المـــدارس النحويــة ،



وصعوبة ، حتى عُدَّ هذا العلم واحــدأ مــن أهــــ علــوم العربيــة ، بــل عمودها الفقري الذي حفظ اللغـــة العربيــة و آدابهــا وبلاغتهـــا ، و أبقاهــــا -فوية شامخة على مر العصور و الدهور أما في العصر الحديث فقــد ظهــرت محــاو لات عديـــدة دعــت إلــى تيسير النحو ، منها محاولة إبر اهيم مصــطفى عـــام 9 IVV ام فــي كتابـــه (إحياء النحو) الذي يرى فيه أن النحويين قصــروا مباحــث النحــو علـىى الاعـ الإعراب والبناء من غير أن يبحثو ا خصـائص الكـــلام مــن حيــث النتـــديم و التأخير و النفي والإثبات و التأكيد ، ودعا فيه أيضـــا إلــى الابتـــــاد عــن الفلسفة و إلغاء نظرية العامل والاحتكام في الإعراب إلى المعنى و(V) لقد استمرت محاو لات التيسير ، ومحاو لات إعادة النظر في فو اعد اللغة العربية، حتى عقدت عام 90V ام في القاهرة مؤتمر مفتثي اللغة العربية ، الذي دعا إلى تبني منهج جديد في النحو ، يقوم على أساس أن الكلام العربي كلهُ مكون من جمل ومكونات وأساليب ، وتقوم الجمل على ركنين أساسيين هما : المسند و المسند إليه، و النكملات و هي كل لفظ يضيف إلى معنى الجملة الأساس معنى يكمله ، أما الأساليب فهي تعبيرات خاصة نطق بها العرب على الصورة التي وصل إليها العرب نحفظها ونقيس عليها (^). لقد صـــار النحــو كمـــا يقـول الأســتاذ الجـو اري : (( مشــكـة مــن مشكلات التعليم في اغلب بـلادنا العربية ، تقع بــين طــرفين متتاقضـــين، أما در اسة ضحلة مهلهلة لا يعي فيهــا المؤلــف و المــــرس مـــا يقـول ، و إنما تثلفيق من آثــار القــدماء لا أصـــالة فيــه و لا تطــور و لا تطــوير ، ونتف مبتورة من كتبهم لا تغنـــي الـــدارس و لا تفـتتح ذهنــهـ ، و لا تربـــي

[^2] دقيقاً محكماً ، و إما در اســـة تقلبديـــة مر هقـــة مضــنـية لا مـــاء فيهــا و ولا
 بالنسبة للارسين أشبه بازدر اء الصخر الصلد ، لا طعـــ فيــه و لا غــذاء و لا فائدة كبيرة تتنظر منه ، وصـــار جــلّ أمــر الدارســين و المدرســين

وشروحها)(9(9).

وقد ظلت كثير من الاراسات تعـــالج مســـألة تجديـــد النحــو وتيســره

 المأمول مـا نتوخاه من أهــداف تـــدريس النحــو العربــي ، التـــي يمكــن تلخيصها فيما يأتي :-
1- الأخذ بيد الطالب لتلافــي الأخطـــاء النحويــة التــي تـــذهب بجمــال
 الوقوع في اللحن والزلل .
ץ- تحفيز الطالب على التفكير السريع والوقــوف علـــى الفــروق الاقيةــة في التركيب اللغوي
ب- تمكين المتعلم مــن نقــد العبــارة اللغويــة وبيــان مظـــاهر الركاكـــة ومو اطن الجمال و الرو عة فيها.

؟- إن النحو يكسب الطالب اللقـــة فــي الملاحظـــة والموازنـــة وتحــري الحكم الصحيح الدقيق ، وينمّي عنده الــذوق الأدبــي ، لان الإعــراب عملية تحليل للألفاظ والأساليب وتمييز صحيحها من سقيمها . 0- يورث الطالب عـــادات لغويــة صـــحيحة بعيــدة عــن التــأثبر بلغـــة
العو ام(• ').

## واقع المناهج النحوية في (التُلبي الجامعي

إنّ علم النحو من العلوم القديمة الحديثة ، وقد طــوّرت تلـــك العـــوم،
وطوّرت مصطلحاتها ، ومناهج در استها ، والأسس النـــي تّـــوم عليهــا ، وأهدافها وكان لابد للنحو أن يتطور أيضـــاً ، و النحــو فــي لغـــات العـــالم تطورت در استه ، وأبــــع نحويّــوه نظريـــات جديــدة ، وأصــبـح للغـــة مدارس كثيرة ، وحــاول النحويــون الـــرب أن يطبقــوا مقــو لات تلـــك المدارس على النحو العربي ، كـــالنحو التحــويلي ، والنحـو اللتوليــدي ،
 العلوم لا وطن له ، وابرز كتاب حـــاول هـــذه المحاولـــة كتـــاب الــدكتور تمام حسان (اللغة العربية معناها ومبناها).
والحق أن يقال في هذا : أن المقــو لات الغربيــة للنحــو تتطبــق علـــى


المقو لات، لهذا لم ينجح كل الذين حاولو ا تطبيق المقو لات الغربية .
إننا نجد اليوم ارتفاع الصرخات وكثـرة الثــكاوى مــن مـــادة النــــو العربي و هذه الشكوى ليست وليدة اللحظة ، فـــــا زال الكثيــر مـــن طلبـــة

[^3] يومنا هذا ، مما جعل بعض البــاحثين يحمّلــون النحــو أعبــاء الثــكوى و التذمر ، وينبغي هنا أن نبيّن بعض المسائل التي يجــب فهمهــا قبــل أن ننق المناهج النحوية،و اذكر منها :-

1- إن أكبر خطأ منهجي وفكري وقع فيــه غالبيــة البـــاحثين والدارســين هو تحميل النحو العربي مسؤولية تــردي مســـتوى الأداء اللغـــوي الــذي نعاني منه ، إن من الظلـــم الفــادح للنحـو - أيّـا كانـــت صـــو بتـه - أن نحمله مسؤولية ضعفنا اللغوي ، لسبب بســيط ، و هــو أن اللغـــة لا نُعلَّـــ بالنحو وحده، فاللغة سماعية تقوم علــى محاكـــاة العبـــارات و النصــوص اللسليمة الفصيحة ولم يقم علم النحــو إلا بعـــد أن بــدأت ســـلائق النــاس اللغوية تفسد

Y Y إن صــعوبة النحــو ظـــاهرة عالميــة وليســت خاصـــة بالعربيــة ، و النحو كأي علم ، و لا سيما العلوم البحتــة ، لـــه صــعوباته وتعقيداتـــه ، وليس مـــا يــدرك للولهــة الأولـــى ، فالرياضـــيات ليســت ســهلة ولا الفيزيــاء ، و لا غير همـــا ، فهــل صـــعوبة الرياضـــيات مـــثالا مـــدعاة لمهاجمتها ؟ وقد قدّمت للبشــرية مـــا قــدّمت ، وهــل صـــعوبة الفيزيــاء مدعاة لهجرها ؟ وقد أنعمت على البشرية بمـــا لا يحصــى مــن المنــــفع
 للملنتقى هي القابلـــة للتطــوير و التيســير ، و المــنهج لـــهـ أثــره الو اضــــح و الكبير في ذلك .

[^4]ץ- لا بد من التنفريق بين النحو العلمــي والنحــو التُليمــي ، وذلـــك إن بعض النحــويين و اللغــويين - قــدماء ومحــدثين - ســرعان مـــا يعلــو صوتُهم بالاحتجاج و النكير علــى أي مســعى لتطـــوير النحــو واصــــلاح
 أولئك المحتجين ممن لم يدّرسوا النحو ولم يو اجهو ا مشكلانته . إن الغيرة على علوم العربية ومنها النحو فضــيلة ، ولكــن قتــلـ تلــك العلوم بالغيرة العمياء ، و الحب القاســي يلنقـــي فــي النهايـــة مـــع قتلهــا باللامبالاة و الكر اهية .

نحن نتحدث هنا عن ( النحو النتعليمي ) الذي يــزوّد الطالــب بمـــا هــو
 عبارة الجاحظ في رسالته إلى المعلمين: (أما النــــو فـــلا تشــــل قلبــهـه أي الصبي - إلا بقلر مـا يؤديه إلى السلامة مــن فـــاحش اللحــن ، ومــن مقدار جهل العو ام في كتاب إن كتبـــه ، وشــعر إن أنشـــده أو شـــيء إن وضتعه ، وما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى))('(') .
§- إن ضعف الطلبة في المرحلة الجامعية فــي مــــادة النـــو العربــي ما هو إلا امتداد لتعليم فو اعد النحو فــي مر احـل مــــا فبــل الجامعـــة ، إذ أن كثرة المناهج وتعددها وتغير هـــا فــي مر احــل المتوســطـة والثانويـــة أدت إلى ضعف الطلبة في أدائهم اللغــوي ، وبالتـــالي صـــاروا يحفظـــون القو اعد ويستظهرونها مــن غيــر فهـــ و إدر الك لهــا ، وهــؤلاء الطلبــة عندما يلتحقون بأقسام اللغة العربيــة لا يملكــون مــن الــز اد إلا القليــل ،

[^5]و هذا بدوره يؤدي إلى تخريج دفعات مــن أقســـام اللغـــة العربيـــة ، وهـــم
أناس أميّون لا يفقهون من نحو هم إلا القليل القليل (ז').
إن و اقع المناهج النحوية التي تـــدرس فــي جامعتتـــا اليــوم لا يحقــق
الأهداف المرجوة من تــدريس هــذه المـــادة الجليلـــة ، وذلـــك ان النحـــاة أسهبوا فيها و أطالو ا وشرحوا و عللــوا ، فالمبتــدأ والخبـر مــثلا أســـمان مرفوعان ، فها هنا إذأ قاعدة ، ولكن النحاة القدماء لا يقنحــون بهــذا بــل ينفقون أكثر من مئة صفحة فــي اخــذ ورد ، ماالــذي رفعهمـــا ؟ ففريــق من النحاة يقول المبتدأ رفعه الابتداء ، وآخــر يقــول إن المبتــدأ والخبــر متر افعان ، فذالك يرفع هــذا ، و هـــذا يرفــع ذالك ، وثالـــث يقـول : بــل الخبر رفعه الابتداء وحده ، ورابع يقول : رفعه الابتــداء و المبتــدأ معــا" ثم يشر ع كل فريق يدفع عــن رأيــهـ ، ويــنقض رأي غيــره ، بـــالمنطق و الحجة و الفقاس واستحضـار الشاهد

وكم يخطئ من يظن أن هذا التفككير النحــوي ، المتســـلح بكــل صــنف من صنوف أســلحة المنطـــق ، مقصــور علــى بحــث دون بحــث ، أو مسألة دون مسألة ، بل شامل لكل بحــث ولكــل مســـألة ، وحــرام علــى نحاة البصرة ونحاة الكوفة أن لا يختلفو ا في كــل صــغيرة وكبيـرة مــن قو اعد اللغةة ، و ها هي ذي مناهجنا لا تخــرج عــن كونهــا كتبـــاً مليئــة بالحجج و المنطق ، قليلة القو اعد وكثيرة أعمال الفكر النحوي فيها . إن هذه المناهج التــي ندرِّســها لطلابنــا مـــا هـــي إلا كتــب وضـــعها القدماء لأبناء جيلهم وعصــرهم ، إذ كانــت عصــور هم مليئــة بالجــــل العقلي والمنــاظر ات العلميــة والألغـــاز اللنحويــة ، و النحـــاة معـــورون

[^6]بوضع هذه المناهج لعصور هم ، إلا اننا في هــذا العصــر الحــديث الــذي يختلف بكل جزئياتــه وطبــائع ثقافاتــه عــن الأجيــال المنقدمــــــــة ، و السؤ ال هنا ، هل طلابنا اليوم يتمتحون بتلك العقليــة التـي كـــان يتمتـــع أبناء القرن الرابــع أو الخــامس أو اللـــادس الهجــري ومـــا بــــده ؟ ! بالتأكبد إن الجواب (ل) ، لأن أهل تلك العصــور كـــانوا يــدركون اللغـــة بسليقتهم ، ولما ظهرت بعــض بــو ادر النحــو وضــــع النحـــاة قو اعــدهم وأسسو الهذا العلم ، أما نحــن اليــوم فـــإن العاميــة تكـــاد تفتــك باللغـــة الفصحى فضلا عن اختلاطنـا بالأعــاجم ، واصــطناع بعـض الألفــاظ والتراكيب البعيدة كل البعد عن لغتتا العربية الفصيحة .
ويمكننا هنا تشخيص أهم المشــكلات التــي انتشــرت بــين صــفحات كتب النحو القديمة ، ومنها كتاب شرح ابن عقيــل لأنـــهـ المــنهـج المقــرر في أقسام اللغة العربية ، ونذكر من هذه المشكلات ما يأتي :-1- إن أول ما يو آخذ عليه النحاة القـدماء فـــي كتــبهم هـــو اســتعمالهم للشو اهد المبثوثة في كتبهم، فكثير ا ما كانت شـــو اهدهم منفــره و هـــذا مدـــا يؤثر سلباً على المتعلمين ، إذ للشاهد قيمة وتــأثير فـــي الــذهن والــنفس، ومما يؤ اخذ عليه ابن عقيل في الشو اهد التي قدمها ما يأتي:أ -استشهه ابن عقيل بالقران الكريم وكان ينبغي عليــه أن يتســعـع أكثـر في عرض النص القرآني و الحديث النبــوي ، فاستشـــهاده بههـــا قليــل إذا ما قورنا بالثعر
ب - استشـهـ ابن عقيــل بشــو اهد شـــاذة لا يســتعملها احــد أو يجـري
كلامه مجر اها .

[^7]ج- شو اهد ثقيلة الجرس وعرة التزكيب.
د - شو اهد نابية يأباها الذوق السليم وترفضها القيم الأخلاقية .
هـ - شو اهد مجهولة النسب أو موضـــوعة ، لتعزيــز قاعـــدة شـــاذة أو ما شابه ذللك .

Y- مسألة العامل النحوي الذي اعتمده النحاة فــي كتــهـم اعتمـــاداً كليــا وجعلوه من قو اعد النحو الأساسية واشغلو ا فيــهـ أفكـــار المتعلمــين ، ولــو نُظر إليه على انه أعمال للفكر في اللغة لا على انه مــن قو اعــدها لكـــان . خير ا و أفضل للمتلقين
 إنما يرى في ذلك رأياً ، ولغيــره أن يــرى ســو اه (「٪) . فلمـــا تــوفى الله الخليل شرعت العلة النحوية تلامس جميع الكتب و البحوث النحوية
 ليو افق القو اعد التي وضعو ها (ڭ) ). ومــن ذلـــك علــى ســبيل المثـــال لا الحصر ، أن البصريين لا يجيزون إلغــاء عمــل الفعــل القلبــي إذا ثقـــــم في الكلام ، وقد ورد شاهد بخلاف ذلك فأوّلوه ، وهو قول الشاعر : كذاكَ 'أَدّبتُ حتى صـار من خُلقي أني وجدتُ مـلاكُ الشيمةِ الأدبُ إذ أولّه البصريون على إضــــار لام الابتــداء أو ضــــير الثـــأن ، و النققير : أني وجدت لملاكُ ، أو أني وجدته (0) ${ }^{(1)}$.
0- اللتو هم ، و هو أن يعجز النحويون عن رد مســـألة مــن المســـائل إلــى
 |فتر اضباً فيكون من ذلــك أن يرفعــوا غيــر المرفــو ع علــى التــو هم ،

[^8]لسنـة 11 مجلة آداب البصرة / العدد ( 9 ه )

وينصبوا غير المنصوب على النوهم ، ويجــروا غيـر المجـرور علـىى التو هم ، وربما صرحوا بذلك .

ฯ- الضرورة الشعرية ، وقد جعل النحاة من الضــرورة الثــعرية فأســـا تكسر به قو اعد اللغة ، فللثـاعر أن ينصــبـ المرفــو ع إن شـــاء و العكــس صحيح وكتب النحو المنهجية مليئة بذللك ، ومن أمثلة ذلـــك التــي نعجـب لها قول الشاعر الذي ذكروه في كتبهم : نادَو هم أن ألجموا ألا تَّا
قال النحــاة : أراد فــي صـــدر البيــت (ألا تركبـون ) فــــف الـــراء
و الكاف والباء و الو او و النــون للضـــرورة الثشـعرية ! وأراد فــي العجــز (ألا فاركبو ) فحذف الألف و الــر اء و الكــاف و البــاء و الــو او للضــرورة الشعرية أيضاً!(¹). ومن أعجب العجـبـ أنَّ فريقــا مــن النحــاة جعلــوا فواتح السور في القران من هذا الحذف للضرورة (')' . إن و اقع مناهجنا النحوية هــذا انعكــس ســلبا علـــى أداء الطلبــة وأدّى اللى ضعف مستوياتهم اللغوية ، ويمكننا بيان هـــا الضـــف مــن خـــلال ما يأتي :-
1- كثرة الأخطاء النحويــة النـــي يقــع فيهــا الطــــلاب فــي محادثـــاتهم وكتاباتهم وقـر اءاتهم وأور اقههـم الإمتحانيــة ، وقـــــا امتـــد هــذا الخطـــأ النحوي المقروء و المكتوب الــى قاعــة الــدرس النحـوي ، فمـــا بالـــك بالدروس غير الاختصـاص ، او بالاقبـــام العلميــة الاخــرى التـــي كثــر فيها اللحن و التحريف و اشاعة التر اكيب الدخيلة على العربية .

[^9]Y- إننا نجد طلبة العربية في مــر احلهم المختلفــة يــزدادون ضــعفاً فــي الأداء النحوي، وفي ذللك إثارة واضحة إلــى أن الطلبـــة يســيرون علــى خلاف المعادلة التعليمية ، فالطالب يكتســب مهــارات نحويـــة فــي كــل
 طلبنتا كلما نقــدمو ا فــي دراســـة النحــو ازدادوا عجــز أ فـــي اكتنـــاب المهارات النحوية ، و هــذا يــؤدي إلــى ضــعف مســتوياتهم فـــي الأداء
 الرحمن رحمها الله إذ قالـــت : " الظـــاهرة الخطيـرة لازمتتـــا اللغويــة هي أن النلميذ كلما سـار خطوة في تعلم اللغـــة العربيــة ازداد جهـــلا بهـــا ونفور أ منها وصدودأ عنها ، وقد يمضـــي فــي الطريــق التعليمـــي إلــى آخر الشوط فيتخرج فــي الجامعـــة وهــو لا يســنطيع أن يكتــب خطابــا بسيطا بلغة قومه ، بل قد يتخصص بدر اســـة اللغـــة العربيــة حتــى ينـــال أعلى درجاتها ويعيبه مع ذلك أن يملــك هــذه اللغـــة التــي هـــي لســـان قوميته ومادة تخصصه " (^)".
r- عجز الطلاب وقصــور هم عمــا يجـول فــي عتـولهم مــن أفكـــار وخو اطر ، أي إنهم لا يمتلكون القدرة على إنثـــاء لغـــة عربيــة و اضــــــة بسيطة تتقل أفكار هم إلى الآخرين

؟- إنَّ الطلاب ينظرون إلى النحــو علــى انـــه يُــتعلم لضــبط أو اخــر الكلمات وتمييز صواب الكلام من الخطـــأ ، وهــذا الموقــف مــنهم أودى بهم إلى النقصبر في اكتساب جو انــب أخـرى للنحــو ذات اثــر كبيـر ، كالجانب الدلالي مثلا إذا جازَ أكثر مــن وجــه إعر ابــي فــي اللفظــــة أو

التنركيب فكل وجه إعرابي لـــه دلالـــة تختلــف عــن الآخــر ، فـــالمنهج النحوي المقرر هو ما ابهـ ذلك ، لان كتب النحو القديمـــة ركــزت علــى الأوجه الإعرابية ولم تبين الأسرار الجمالية و الدلالية في هذه الأوجه. 0- عجز الطالب عــن اســـترجاع معلوماتــه ، وتــذكر ها لــدى تصـــديهِ للإعر اب أو تطبيق القاعــدة النحويــة ، وقصــوره عــن القيــام بعمليــة التحليل والتركيب و الحِكم التي يستلزمها الإعر اب النحوي (91) هذه أهم الآثار السلبية التي خلفتها المناهج النحويــة فـــــي أقــــــام اللغـــة العربية ، إذ لا يخفى على المشتغلين في علوم العربيــة مــــا نشـــهـهـ اليــوم من ضعف كبير لدى طلبة العربية ، إذ نجــــ الطالـــب الجــامعي فــي أول قبوله ينفر من هــذا القســــ ويصــفهُ بأوصـــاف لا تليــق بســمعة هــذا القســـ الجليل، الذي يتعامل مع لغة القران الكريم المحفوظة بحفـــط هـــذا الكتـــاب العزيز ، قال تعالى : ((إنا نحنُ نزلنا الذكر و إنّا لـُ لحافظون)) (٪•) إن الجهود التي بــذلت فــي ســبيل تطــوير منــاهج تـــريس النـــو وتيسير تعليمه لم تجدِ نفعاً ، لأنها لم تجد طريقهــا إلـــى المــنهج النحــوي الجامعي المأمول ، فبقينــا نقــر الثوصــيات و المقترحــات ، ثـــم نــــود لتعليم النحو العربي من كتب القــدماء بــدءاً مــن منظومـــة ابــن مالـــك وشروحها ، وانتهاءً بالآجرومية وشذور الــذهب وشــروحها ، لـــيس فـــي هذا القول تقليل من قيمة تلك الكتب ومؤلفيهـــا المحققـــين الأجـــلاء ولكــن تتعقيد مادتها النحوية وأســـاليب تأليفهــا ، وقدامـــة عبار اتهــا و غر ابتهــا ، هو ما يشكو منه طلابنا ، وهــو مـــا نســعى إلــى تجــاوزه فــي النحــو التعليمي ونتركه ذخيرة للنحو العلمي .

[^10]
## (لمنهج النحوي المأمول (حلول ومقترحات)



 هؤ لاء العلماء الكبار وفقاً لمعطيات عصر هم . إن علم النحو لا يجوز أن يوصــف بالصــوبة والتعقيــــ ، ولا يصــح
 الصعوبة ، فالعلم دراسة لظـــاهرة كونيــة اجتماعيــة أو ماديــة لمعرفـــة القو انين التي تسير وفقها هذه الظاهرة ، وللتحكم فيه فــي هــــهـ القــو انين،

 إذ ليست الموضو عية واحدة في كل العلوم
 الظروف الحضارية التي كانت محيطة بهم، وســـار وفــق أهــداف دينيــة
 إليه اللاحق شــيئًا لـــه علاقــة باللغـــة و أثشــياء لا علاقـــة لهــا باللغـــة ، فتضخمت كتب النحو بأثياء بعيدة كــل البعـــ عــن اللغــة وبعيــدة عـن . العلم و هدفها الحقيقي




$$
\text { ( العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب لسنة r. } 11 \text { ) }
$$

تأثثير أ مباشر أ في المناهج النحويـــة والأداء اللغــوي لطلبــة أقســـام اللغـــة
العربية و هي :-

1- اسنصدار القرار اللسياسي اللغوي الو اضـــح بحمايـــة اللســـان العربـــي وتطوير تعليم علومه بما فيها علم النحو ، ونتـــكيل لجنـــة مـــن اللغــويين و التربويين و السياسيين تكلف بوضـــع فلســفة المــنهج اللغـــوي وغاياتـــه وسبل تحقيقها.
 الاختصـاصـات اللغوية المتعددة كقسم النحو والدراســـات اللغويـــة ، وقســم الأدب ، وقسم الدر اسات القرآنية ، و غير ها .

ب- القبول في قسم اللغة العربيــة يكــون علـــى أســــاس المعـــل العــاللي لخريجي الإعداديات ولا أبالغ إن قلـــت : إن معــدل قســـم اللغــــة العربيــة ينبغي أن يساوي معدلات القبول في كليــة الطــب و الهندســـة ، لأن هـــا التخصص يمس حياة الأمة كافة ، وهو اخطــر مــن بقيــة التخصصـــات وحاجتتا إليه في حفظ الهوية حاجة لا حــود لهـــا ، وتتــون مهــــة هــذا القسم تخريج أساتذة علوم العربية للتنريس في كل مر احل التعليم . ؟- التشدد المطلق في اختيار أساتذة علــوم العربيــة و إعـــدادهم إعـــدادا علمياً وتربوياً ،يتتاسب مع مرحلــة التعلــيم التـــي يعمــل فيهــا هــؤلاء
 اختصـاصات العلوم البحتة .

0- مر اعاة الاختصـاص الدقيق لأستاذ النحــو العربــي ، وعـــدم إعطـــاء هذا الارس لأصحاب الاختصـاصـات اللغويــة الأخــرى ، ففــي ذلــك وأد

$$
\begin{aligned}
& \text { (0.) }
\end{aligned}
$$

لهذا الارس ، إذ لا ينبغـــي أن يتصـــدى لتـــريس النحــو العربــي فـــي
 تدريس النحو ، تزيد هـي اقل تقدير -على خمس سنوات .
 وفرضـها كذللك على وســـائل الإعـــلام والإعـــلان ، وعلـــى كــل وســـائل الاتصـال المسمو عة و المقرو عة .

أما المقترحات الخاصة بالمنهج النحوي فيمكن إجمالها فيما يأتي :-1- تقليل المادة النحوية النتـي يكثـر فيهــا الكـــلام والإســهـاب ، فمــثلا
 صفحات عديدة من كتبهم ، ونستطيع القول عن المفعـول بـــه : هــو مـــا وقع عليه فعل الفاعل فنصبههوقد ينقدم على الفاعل وعلــى الفعــل أيضـــا نحو (قر أ محمدٌ كتاباَ، وقر أ كتابا محمـــدٌ ، وكتابــا قـــر أ محمـــدٌ ) ويجـبـب تققيمه في حالتين ، الأولى : أن يتصل الفاعل بضــــير المفـــول ، نــــو
 (أما الجائعَ فاطعم). انتهى
 استخرق الكثير مــن الصــفحات فــي كتــــــب النحــو، ونستطــــــيع إيجازه بخمس كلمات وهي ( قــدّر قبـل التــابع (يــا) محذوفــة ) و هـــا
 التعليلات و المطو لات.

[^11] الثـــو اهد والأمتلـــة التــي تتمـــي الســليقة اللغويـــة ، وتهــذب الأذو اق ، وتنقرب النحو إلى العةــول ، وتحبـــه إلــى النفــوس ، وينبغـــي مر اعــاة الشو اهد النحوية في الجوانب الآتية :-أ- الإكثار في الشو اهد القرآنيـــة والتعمــق فيهـــ ، لأن كتــاب الله يــأتي في مقدمة الشو اهد النحوية لبلاغته المعجــزة، وروعـــة أســـلوبه ، ورفعـــة معانيه ، قال الفخر الرازي: " و إذا جوزّنا إثبــات اللغـــة بشــعر مجهــول فجواز إثباتها بالقران العظيم أولى وأنا شــديد التعجــب مــنـهم - أي مــن النحاة - فإنهم إذ جعلوا ورود القران دلــيلا علــى صــحتها كـــان أولـــى "(٪).
 وفي ضوئه ثُدرس الأساليب اللغوية المختلفة .

ب- إنّ الوقوف عند عصر الاحتجـــاج وحــده ضــيّق اللـــبيل ، وجعــل النحاة يدورون في فلك الشعر القــديم ، ويعيــدون مــــا ذكــره اللـــابقون ، أو يستشهون بشعر مجهـول النســـب ، أو موضـــو ع لتـعزيــز رأي مــن الآراء لذا علينا اليوم أن نجدد الخطاب النحوي ، فلــيس للنحـــاة فــي هــــا

 التعبير ، ليو اكبو ا مستجدات العصر

وقد ظهرت عند القدماء مو اقف كادت تكسر الطـــوق ، ومنهــا موقــف الزمخشري الذي استشهد في تفسيره بيت أبي تمام :

[^12]
قال الزمخشري عن أبي تمام :-" و هــو و إن كـــان محـــثا لا يستثــــهـ
بشعره في اللغة فهو من علماء العربية ، فاجعــل مــــا يقولـــه بمنزلـــة مــــا يرويه ، ألا تزى إلــى قــول العلمـــاء :الــدليل عليــه بيــت الحماســـة ، فيقتتعون بذلك لوثوقهم برو ايته و إتقانه" (Yّ)

جــــ - التخفيــف مــن الثـــو اهد الثـــعرية ، بتتخيلهــا ، وحــذ
الشو اهد التي تضم ألفاظـــا نابيــة أو منافيــة للـــوق والخلــق الرفيــع ، وكذلك حذف الشو اهد المجهولة النسب و المصــنوعة للتأويــل النحــوي أو الإنتصـار لمذاهب النحاة .

ץ- توحيد حد المصطلح النحوي ، فهناك مصطلحات تعددت تعاريفها ، و هذا يؤدي إلى اضطر اب في المناهج ونشتيت في تفكير الطالب ، ومن هذه
المصطلحات المنعددة التعاريف : ( الإعراب ، الجملة ، النكرة ، التمييز ،
و غير ها ) .

؟- فصل المصطلح الصرفي عــن المصــطلح النحــوي لتــداخلهما فــي كثير من الكتب النحوية ، ومن أمتلـــة ذلـــك ( النعــت و الصــفة ، الفعــل الناقص ، اســم الفاعــل، واســم المفعـول ، الصــرف و الممنـو ع مــن الصرف ، وغير ها ).
0- تخليص الكتب النحوية مما علق بها مــن آثـــار العلــوم الأخــرى ولا سيما التعليل الذي اخذ جز ءأ كبير أ هــن المنـــهـهج النحويـــة هــن غيــر أن
 . المتعلمين

$$
\begin{aligned}
& \text { (or) }
\end{aligned}
$$

7- تجنب فصل مادة النحو العربي عن علوم العربيــة الأخــرى كــالأدب و البلاغة ،وتنريسها في نصوص تكاملية .
إن دارس النحو اليوم لا يحتاج نحــو أ يشــبـه نحــو علــــي بــن عيســى
 النحو ما يقوله الرماني فليس معنـــا منـــه شــــهء ، وإن كـــان النحــو مـــا نقوله نحن فليس معه منه شيء "(ڭ٪). وذلـــك لان الرمـــاني كـــان يمــز ج النحو بالمنطق فيزيده تعقيداً .

إن النحو الذي يريده المعاصرون هو ما كان ســــل التتـــاول واضــــح القو اعد ، رائع الشو اهد والأمثلة ، بديع العــرض والثـــرح ، معبـر أ عــن روح العصر، ويبقى النحو الذي عرضتّه الكتتـب الققيمـــة مصـــدر أ مههـــا للاارسين المختصين الذين يريدون أن يعرفــوا أســراره ، ويقفـوا علــى الآراء المختلفـــة ، ومـــا قالــــه النحـــاة فــــي هــــذه المســــألة أو تلــــك ، فللمتخصص في علم النحو أن يدرس الصـــغيرة والكبيـرة ، إلا إن طلبــة الار اسات الأولية بحاجة ماسة إلى اصــطناع المــنهج النحــوي المنشــود


[^13]
## 

1-الخصائص : ال
VV : الصاحبي في فقه اللغة
r- تأويل مشكل القران :٪
६- مقدمة ابن خلدون : 0 §
0- ألمصدر نفسه
〒- ينظر اثر القران والقراءات في النحو العربي : •


- 9 نحو التيسير در اسة ونقد منهجي : 9 .

، Y. Y-Y. ( : ينظر تحليم اللغـــة بــين النظريــة والتطبيــق ال
وطرق تعليم اللغة العربية : 17V-17V ا 17 .
11
| |VY-IV| - ينظر طرق تعليم اللغة العربية : YY
TM. 7 : الإيضاح للزجاجي
. 9 - 9 : 9 : 9
0 ا-
 $.109 / 1:$

- IV

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 00 \text { ) }
\end{aligned}
$$

1 1 - لغتنا و الحياة : 1 1 .

19 - ينظر طرق تعليم اللغة العربية : |VY-|V| . $9:$ : الحجر ٪
. 79: ديوان أبي تمام
. $119 / 1$ : 1 (الكثاف
§ 〔- البلغة في تر اجم أئمة النحو و اللغة :0؟ .

## مصـــادر البــــحث

1- القران الكريم

Y- اثر القران والقراءات في النحو العربــي ، لمحمــد ســمير نجيـب
اللبدي ، دار الكتب الثقافية / الكويت / طا /9VA ام.
 والترجمة والنشر القاهرة ، 9091م.

६- الإيضاح في علل النحو للزجـــاجي ، تحقيــق مــــازن المبــارك ،

$$
\text { القاهرة ، ITVA هـ - } 909 \text { ام . }
$$

0- البلغة في تراجم أئمة النحـو و اللغــة ، للفيــروز آبـــادي ، تحقيـق محمد المصري ، جمعيــة إحيــاء التــراث الإســـلامي ، الكويــت $\rightarrow 1$ \& $V_{6}$ b،

$$
\begin{aligned}
& \text { (07) }
\end{aligned}
$$

7- تأو يل مشكل القران ،لابن قتيبـــة ، تحقيــق الســـبد احمـــد صــــر ك

$$
\text { ط } 9 \mathrm{FH}
$$

V- تعليم اللغة العربية بين النظرية و النطبيق للــدكتور حســـن شـــحاتة،
. ط
人 - تفسير الرازي المسمى (مفاتيح الغيــب) ، لفخــر الـــدين الـــرازي ،


9- الخصـائص لابن جنــي ، تحفيــق محمـــد علـــي النجـــار ، عـــالم . الكتب، بيروت
-
11- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مـالك ،لابــن عقيــل المصـــري ،

الجليل بتحقيت شرح ابن عقيل ، لمحمد محيي الدين عبد الحميد .
Y Y - شر ح شـــافية ابــن الحاجــب ، لرضــــي الـــدين الاســـتر اباذي ، تحقيق محمد نور و آخــرين دار الكتـــب العلميـــة ، بيــروت ، لبنـــان، . $19 \vee 9$

ب| ا - الصـاحبي فـــي فقـــه اللغـــة ،لابـــن فـــارس، تحقيــت مصــطـى الشويمي ، بيروت
§ ا - طرق تعليم اللغة العربية ، لمحمد عبــد القـــادر احمـــد ، مكتبــة
النهضة المصرية ، ط1 ،ع90ام.
0 - 0 كتاب المعلمين ( مجموعـــة رســـائل الجــاحظ ) ، تحقيــت عبـــ السلام هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط1 9V96 (م.

$$
\begin{gathered}
\text { ( ( العدد الخاص بالمؤنمر العلمي الثالث لكلية الآداب لسنة (ov (or })
\end{gathered}
$$

17-الكثاف عن حقائق النتزيــل وعيــون الأقاويــل ،للزمخشــري ،
تحقيق عبد الرزاق المهي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت.


- بمصر

1 ا - مقدمة ابن خلدون ، لعبــد الــرحمن بــن خلـــدون الحضــرمي ، دار القلم بيروت ، طه ، £^9 ام.
9 1- الموجز في طرائق تدريس اللغـــة العربيــة وآدابهــا، لمحمـود احمد السيد ، دار العودة ، بيروت ، ط. 9 1، ام.
 الجو اري ، مطبعة المجمع العلمي العر اقي ، بغداد، £9 9 1م.


[^0]:    ( ( العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب لسنة ( Y ) )

[^1]:    

[^2]:    ( ( العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب لسنة (1 ٪ )

[^3]:    

[^4]:    

[^5]:    

[^6]:    ( ( العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب لسنة (1 ٪ )

[^7]:    

[^8]:    

[^9]:    

[^10]:    

[^11]:    

[^12]:    ( ( العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب لسنة (1 ٪ )

[^13]:    
    ( $0 \leqslant$ )

