# معضلة |صطفاء المنهج في نمليم اللغة |لعربية للناطقين بغيرها 

Methodological Waymarks in Teaching Arabic for non-Arabic Speakers

# جامعة السلطان زين العابدين ،ماليزيا وزارة النربية والنمليم - مصر 

## د. السيد محمد سالم <br> د.ماهر رمضان صالح

إنه مما لا يغيب عن وعي المشتغلين بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الحال التي وصلت إليها اليوم من إعراض عنها، وضعف شأنها بين الأمم، حتى تجرأ عدوها ينادي لإسقاطها من قائمـة اللغات العالمية بحجة عدم استعمالها في المنتديات والمؤنمرات الدولية، وقلة جدوى الانشغال بها، حتى في أمتها، فصـار حالها قوة لغيرهـا، وقد انحسـر وجودهـا الفاعـل عالمبـا! وأكثر النـاس اليوم مـن لا يتعلمهـا، كمـا أن تعليمهـا مـع قلتـه وخضوعه تحت إمرة عولمة وهيمنة شانئيها، لا ينكر منصف أنـه تعليم ضعيف هزيل، مرنبط بضعف الأمـة. ومما يزيد في العجب أنهم لم ينسبوا حالها إلا إليها هـي، ومـن ثم فهي - في نظرهم - لغـة صـعبة التعلم، مستحيلة التعليم، لا ترقى إلـى مستوى عـلمي، ولولا أن تـاريخ الحضـارة العالميـة يحوج إليها لمـا نظر إليهـا أحد، وبنـاء عليه فقد وجب التخلص منهـا. هذه هي الحـال الواقعـة والظـاهرة التي تستدعي من كل منصف القيام لرد اعتبار هذه اللغة التي تعيش غربةً قطعا من الليل مظلما، حتى بين حملة عرشها وحماة صرحها. وإن هذا الفسـاد قد لـزم إصـلاحه، وأول الإصــلاح إنمـا يكون بـالنظر إلـى ثلاثيـة لا تتفك عن عـن حـال أيــة لغـة: خصائص علم، ومتعلم، ومعلم اللغة. وهي أهم عناصر المنهج التعليمي.
وإن ذلكم المنهج التعليمي لـه معالم وعلامـات ؛ نجليها في هذه الوريقات؛ وفيها موجز لبعض مـا استطعنا

$$
\begin{aligned}
& \text { جمعه من هذه المعالم المنهجية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. } \\
& \text { الكلمات مفناحية: تعليم - مناهج - معالم - العربية - الناطقون بغيرها. }
\end{aligned}
$$


#### Abstract

: Those concerned with teaching Arabic for non-Arabic speakers have become fully aware of the miserable status which this language has reached. Arabic nowadays has become so humble that its enemies call for taking it out of the list of international languages under the pretext that it is no longer used in international seminars and conferences and that it has become an insignificant business even among Arabs. Arabic has gradually withdrawn from any effective international presence and most people do not have the desire to learn it. Any fair observer could not deny that its teaching, being under the global domination of its antagonists, has grown so weak and reflective of the weakness of the Arab nations. The enemies of Arabic claim it to be difficult to learn and quite impossible to be taught to others. In their view, it cannot reach an international level. Had it not been part of the world history, no one would be in need to study it. Therefore, it should be rid of. This situation thus requires the proponents of this language that has been suffering even among its people to rehabilitate its reputation and rectify this corrupt condition. This rectification should begin with the reconsideration of the three essential elements of any language: The characteristics of the language, the learner, and the teacher. These are the most important elements of the educational methodology. Such methodology has waymarks that we shall try to highlight in this paper with regard to teaching Arabic for non-Arabic speakers.


Keywords: Education - Curricula - Landmarks - Arabic - Non-Arabic speakers.

لا يخفى على ذي نظر الآن الإقبال الكيير على تعلم العربية من الناطقين بغيرها؛ بل أصبح يحظى باهتمام بالغ في كل أنحاء المعورة، وصار بحاجة لجهود كبيرة من المختصين تواكب هذا الإفبال من أجل الوصول لأفضـل النتائج، ورغم التطـور الكبير في النــاهج والطرق وتأهيـل المعلمـين إلا أنـه مـا زال هـــاك بعض الإشكاليات حول المنهج واختياره وماهيته وأي المناهج التي يصلح وأيهع أنفع وأنجع ؟! وتكمن أهمية هذه الاراسة في وضع يد الاارسين والمدرسين والمهتمين بمجال تنريس العربية للناطقين بغيرها على سمات عامة وخصائص محددة ومعالم حول اصطفاء المنهج المناسب للاستعانة به في مثل هذا الحقل التعليمي ومن ثٌ تنقيم معالم متل هذا المنهج وإثبات صلاحيتّه في نثيبت دعائم هذا العلم وإساء قواعده على الطريقة الصحيحة، والمنهج القويم. وتتبثق إثنكالية هذه الدراسة في تعاظم الطلب لتقلم اللغة العربيـة من غير الناطقين بها، مـع كثرة المنـاهج والطرق والبرامج اللطروحة على أرض الواقع، مع الحيرة عند اختيار المنهج المناسب والطريق الأمثل؛ ومع ذللك تبقى الننائج ضتيفة، وغير مرضية تماما، وما زالت الثشكوى مستمرة. منهج البحث:
في هذا البحث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهتم بدراسة الظاهرة ووصفها كما هي بلا مبالغة، ومن ثمّ الاعتماد على ننائج الوصف والنحليل في المضي قـما نحو علاج نلك الظاهرة. مشكلة البحث
ولا يغيب عن نظر وسمع من يعمل في مجال تعليم العربية تلك الصرخات والنداءات المنوالية والمتتاليية من
 الضـف الملموس في مستويات الخريجين من الدراسين لها، متهويين اللغة ومرجعيم أسباب القصور لها؛ لصـوبتها ونشـعب مسـالكها، وتداخل أبوابهـا وعسر موادها، ونتشابك فروعهـا؛ فلا يقفون فيها على حد، ولا يملكون لها سبرا.
هذه هي الحال الواقعة والظاهرة التي تستتعي من كل منصف القيام لرد اعتبار هذه اللغة التي تعيش غربةً قطعـا من الليل مظلمـا، حتى بين حملـة عرشـها، وحمـاة صررحها وإن هذا الفسـاد قد لز لزم إصــاحهاه، وأول الإصلاح إنما يكون بالنظر إلى ثلاثية لا تتفك عن حال أية لغة: خصائص علم، ومتعلم، ومعلم اللغة. وهي أهم عناصر الدنهج التعليمي.
إن التخبط والاضطراب والتعجل والعشوائية والقصور والإفراط والنفريط والنقص والسطمية والنزقيع، وفقدان عوامل القوة، كل ذلك ونحوه مما يعنور تعليم العربية اليوم، ويدل على أن تعليمها ليس بمنهج مسنقيم، والأثر يدل على المسير .
نعـ إنـه لا ينكر عسـر العربيـة بسبب قوتهـا وصـرامتها وانتـاعها ومحكمهـا ومتشــابهها، وتتداخل أبوابهـا، وتصرفاتها الأسلوبية كالحذف والنقديم والنأخير، وتسسكها بالفروق اللنوية، وتثتعب مسائلها، وكثرة مؤلفاتها،

واختلاف علمائها، وكونها فريضة للاين، مما يصرف الناس عن أنقالها، ويلجئهم لنرجمتها. لكن عسرها أمر أراده الله؛ لنكون ميدان عبادة وجهاد وصبر، كالتكاليف الشرعية، تيسيرها أعمال صالحة. وبالنظر إلـى خارطـة تعليمها في العـلم، يتحتم علي تشـخيص الداء، ووصفه بالوبيل، جـاعلا هـي صنعة الدواء، ونعتـه بـالمنهج الأصـبل، نحبــه ونزينـه للاتجاهـات التعليميـة الحديثـة أن تفكر فيـه، وتسـعى إليـه فـي تجارب صادقة فستجني منه خيرا كثيرا.
المبحث الأول: مجمل معالم وأسس المنهج الإسلامي في تعليم العربية
ومن واقع الخبرة الطويلة في هذا الحقل ، يمكننا أن نجمل هذه معالم هذ المنهج في النقاط الآتية: - سلّم بأن العربية الحقة وحي ونوقفـ.

- سلّم بأن العربية الحقة وحي ونوقيف. - اتخذ العربية آلة الدين.
- بيّن شبهة نرجمة لسان الدين، واعنبرها مسلكا غير شرعي.
- رأى تعلمها فريضة واجبة، بلا إكراه.
- ربط كيان الأمة الواحدة بلسان واحد.
- عني بدراسة المعنى.
- عني بدراسة اللغة أفقيا ورأسيا.
- ارتكز على ما يعرف بالمحكم والمتشابه في مقابل المعرب والمبني.
- جعلها علما منضبطا.
- يسر تعليمها بتخفيف النقيل بوسائل شرعية.
- اهتم بتعليم المفردات.
- أغنى الميدان بحوائجه.
- قسم تعليم العربية إلى ثلاثة مسنويات.
- عني بمكانة معلم ومتعلم العربية.
- حرس الميدان من الفشل الإداري، وإفساده
- حث على التخصص، والنواصل الحضاري
- اتخذ النصوص اللغوبة الثرعية المعتبرة دليلا
- قرر أن قواعد العربية استتباطية اجتهادية
- مزاوجة البلاغة والنحو وعدم الفصل بينهما
- تحصين الدارس من ظاهرة الخلاف بين العلماء
- تمكين المتعلم من قياسية اللغة
- الأخذ بفكرة التعلم الذاتي
- أحسن التعامل مع ظاهرة اختلاف القراءات القرآنية
- أعرض عن لغو علم اللغة الحديث
- اتخذ فكرة تتابع تعليم اللغة في مدة زمنية متصلة
- حرم أن يلجأ معلم أو متعلم إلى أن يستعين بلغة وسيطة
- جعل علم العربية مقدمة لغيره من علوم الدين كلها
- بنى تعليم العربية على ضرورة إيجاد حياة لغوية عربية حقيقية - أوجب على من تعلم العربية دوام استعمالها في شتى حياته - أوجب على الأمة نوفبر دواعي استعمال متعلمها في أغراض حياتية نافعة
- اششترط مقياس التجوبد للمبنى والمعنى
- 
- حافظ على عمود الشعر العربي الققبم
- يرى أن العربية وسيلة لا غاية
- فرض على الكتاب التعليمي مواصفات تعليمية فوية - يرى أن تعلم العربية فريضة على كل إنسان لا ينوب عنه فيها أحد
- سلم للفروق اللغوبة بحقوقها
- لم يستهن بشيء له دلالة وإن صغرت
- ينفر من التكلف في الوسائل المعينة
- تخلص من اختالف لغات العرب ولهجاتهم؛ ضبطا لعلم العربية
- دعا للتخلص من مظاهر الضعف في بيان ظاهرة تعانق المعاني - دعا لتوحيد الوجوه الإعرابية؛ لفض النزاع في تشنابه وتداخل المعاني
- آمن بالترادف بين المفردات
- بين أن الأضداد صورة مجازية
- بين أن المشترك اللفظي مرده إلى معنى أصل، والباقي مجازي
- لم يحول على اختلاف العلماء في المصطلحات
- نفر من التفسير الشكلي لظواهر اللغة
- حرر المتعلم من تبعية الاجتهادات والتفاسير
- لم يغلق باب البحث والاجتهاد في تعليل الإعراب - دعا المتعلم للاقتباس من النصوص العليا ومحاكانها للاقتراب من مسنواها البياني.
- اتخاذ أسلوب الثواب والعقاب
- تقسيم المتعلمين إلى مستويات
- ينقد طرق ندريس اللغة العربية للناطقين بغيرها تباعا:
- ميزان تعلم العربية وإنقانها:
- اعتبار تعلم العربية أنه أدب لللنفس في اللسان
- تحرير المتعلم عند إنثاء الكالام من تقليد القوالب التعبيرية، بل محاكاتها
- تشجير المفردات إلى أفسام عامة: فاكهة، لحم، طير ، ..
- تقسيم المفردات إلى كتب: خلق الإنسان، كتاب الخيل
- حصر الأفعال الحققة والمجازية
- حصر الفواعل الحققة والمجازية
- حصر الأجزاء اللغوية للثيء الواحد للأههية
- حصر الفوارق الالالية للأخوات والأدوات للوقوف على دقة معاني النحو
- حصر النترج والنترتبب لأفعال وأسماء الثثيء
- أسس أصول الفقه إنما هي أصول فقه النصوص العربية، فأتم بناء الصنهج النقتي
- حراسة العقل في منطق الفهم السديد
- وفّر كتب قانون التأويل
- وفَر كتب بيان المتثشابه الأسلوبي
- قعّد أساس البلاغة لحراسة المعنى الحققي والمجازي
- كتب التفسير زاد لفهم النصوص
- تأويل اختلاف القراءات
- التحقيق في زيادة رسم حروف المبنى
- التحقيق في رسم حرف الهمزة
- التحقيق في بسط النتاء وقبضها
- التحقيق في رسم حرف الميم ورمزية دلالته في كل حال
- التحققق في حذف بعض الحروف عند الوقف، وعند الوصل
- التحقيق في زيادة، واختلاف بعض الحروف عند الوقف
- العكوف على جهود علماء العربية لللتصر بأسرارها التي حفظوها
- مراجعة جهود علماء العربية والنحقيق في قواعدهم
- الأخذ بمشافهة المعلم والمتعلم
- إمداد المتعلم بحراسة صحيح العربية من المتداخل، والمتشابه، والغريب، واللحن
- جهود الأمة في تعليمها حجة وميزان لا يعدل عنه إلا لما هو أيسر

- إنقان علم كتاب اله مبنى صوتيا وصوريا، ومعنى بمقياس عطلي، ومعيار دلالي مفاده: (ملكة إنقان

كتاب اله)

- حراسة أصول المباني العربية صوناوصورة من البدع الضالة
- لا يعتد بالمفردات المنقولة من العربية للغات أخرى قبل فحصها علميا - من حق هذه اللغة مراقبة ومحاسبة من بتعرض لتعليمها، إن أحسن أو أساء - التصدي لما يثار من تشكيك في كون العربية الحقة لغة مضطربة - التفريق بين العربية واستعمال العرب لها في المفردات والأساليب - الأخذ بعلوم اللغة كلها، مرتبة، ولا ينتقل إلى علم إلا بعد إتمام سابـة - عدم الخضوع للعقبات الميدانية الصادة عن صحة تعليمها - التتقبب عن القيم البلاغية في النصوص العالية
- اتخاذ بلاغة الرسول حصلى اله عليه وسلم - أسوة حسنة لقرات البشر، ودراسة قـر كاف من كلام البلغاء
- مدافعة اللحن
- أسس فقه وتحليل النصوص - إتمام جهود علماء العربية وكونها حجة - دعا إلى تعليم العربية في الصغر
- الجمع بين اسم الشيء وصورته ما أمكن - بين أسس القراءة العلمية لجهود علماء العربية
- فتح باب الاجتهاد لاستتباط الباقي والمزيد من فواعد العربية - بيّن موانع الفهم بدقة

المبحث الثاني: بيان موجز لبعض هذه الأسس المنهجية 1. سلم بأن العربية الحقة وحي وتوقيف:


 يحتّج في ذلك إلى نقل غيره، بل نقل ذلك كله بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الأرض، وقواعد الإعراب، والتصريف الصحيحة مستفادة منه، مأخوذة من إعرابـه وتصريفه، وهو الثـاهد على صحة
 غيره حتى إن فيه من فواعد الإعراب وقواعد علم المعاني والبيان ما لم نتشتنل عليه ضوابيط النحاة وأهل علم المعاني إلى الآن" (1). كما أن الإمام الثوكاني يقول في هذه الحقيقة مؤكدا صحة هذا الحكم؛ فصرح بما لم بترك ذرة من شك: "والحق أن جميعها منقول بطريق التواتر "(2). 2. اتخذ العربية آلة الدين:

لأنها أقنار وسائل البيان تعييرا، ومن ثم فهي ملكة مكتسبة، لاستعمال الطاقة التي خلقت في الإنسان؛ فقام علمـاء العربية بتوفير أمهات الكتب التعليمية الزاخرة، التي تمثل تجارب تعليمـة حقيقــة في بيئـات عجمية

نجحت لنكون مثالا يحتّى، وأسوة تتنتى، حتى كأن كل بيئة في الثرق الإسلامي أو الغرب تحملت أن تثبت قارتها في تعليم العربية، مع الاتصـال بأخواتها، بل ومنافستها . واعثبروا قواعد العلوم الثناثة في مجملها هي النحو بمفهومه الثشامل عند الكـلام معنى ومبنى؛ فالنحو هو النهج العلمي الذي يقابلـه اللحن. قال الرافعي:
"واللغة لا تخلق على لسان أحد؛ بل لابد من النقليد والمحاكاه"(3).
ويستعرض البحث من الناريخ التعليمي تجارب واقيـة ناجحـة في بيئـات أعجمية يمكن اعتبارهـا من معـالم المنهج الإسـلامي: يحل ابن خلدون عقدة كبرى في الميدان فيقول: "إذا سبقت العجمـة إلى اللسـان قعدت
 والخياليـة؛ فالعلوم الثرعية أكثر مباحثها في الألفاظ، وموادهـا الأحكام الدتلقاة مـن الكتـاب والسنة ولغاتهـا المؤدية لها، وكلها في الخيال، والعلوم العقلية كلها في الذهن"(4) ويقرر حقيقـة عليـة: "واللغـات نرجمـان عمـا في الضـمائر ، تؤدى بالمشـافهة وممارســة البحث في في العلوم، والألفـاظ وسـائط وحجب بين الضمائر، ولا بد، لأجل اقتتاص المعـاني مـن ألفاظهـا، مـن معرفـة دلالاتها
 الملكة راسخة بحيث نتبادر المعاني إلى الذهن من الألفاظ، زال ذلك الحجاب بين المعاني والفهم، أو خف، ولم ييق إلا معاناة ما في المعاني من المباحث. هذا إذا كان التطليم نققنا، أما إن احتاج إلى النقييد ومشافهة


الألفاظ، وما لم تعرف نلك الدلالة تعذرت معرفة العبارة، ويزداد بذلك حجاب آخر أعوص من الأول". ويصرح بدقة المتابعة الميدانية: "واللغة ملكة في اللسان، والخط صناعة في اليد، فإذا تقندت في اللسان اليان ملكة العجمـة صـار مقصرا في اللغة العربية ودلالتها اللفظية والخطية، وصـب فهم الـعاني، إلا أن نكون ملكة
 على اللغة والخط إلى تـكن الملكة، كما نجد في الكثير من علمـاء الأعاجم، ولكنه نـادر ، وإذا قرن أحدهم بنظيره من علماء العرب كان باع العربي أطول"(5).
 المتعلم نفسه بحفظ كادمهم الجاري على أسـاليب القرآن، والسنة، وكـلام السلف، وفحول العرب، وكلمـات المولاين، حتى يتنزل بكثرة حفظه منزلة من نشأ بينهم، ثم يتصرف في التمبير عما في ضميره على حسب عباراتهم، فتحصل له اللطكة بالحفظ والاستعمال، ويحتّا مع ذلك إلى سلامة الطبع، والتفهم الحسن لمنازعهم ومراعاة متتضيات الأحوال"(6).
ويفرق بين أمرين فيقول:"ملكة اللسان غير صناعة العربية: ذلك لأن صناعة العربية هي قوانين الملكة، فهي علم بكيفية، وليست هي نفس الكيفية، فهي بمثابة من يعرف الصناعـي كثيرا من جهابذة النحاة إذا سئل كتابـة سطرين أخطأ فيهمـا الصواب، وأكثر اللحن، وكنلك نجد كثيرا ممن يحسن هذه الملكة، يجيد المنظوم والمنثور لا يحسن إعراب الفاعل من المفعول ولا شيئًا من قوانين صناعة
العربية "(7).

ويرسـخ قاعدة أصيلة في تعليم اللغـة فيقول: "اللذوق عند أهل البيـان: معنـاه حصـول ملكـة البلاغـة للسـان، فـالبيغ يتحرى الكهئـة المفيدة للبالغـة وينظم الكـلام على ذلك الوجـه حتى تحصـل لـه الملكـة، فيسهـل عليـه التركيب، وإذا سمع نركيبا غير جار على هذا المنحى مجّهـه ونبا عنـه سمعه بأدنى فكر أو حتى بغير فكر، فإن الملكات إذا رسخت ظهرت كأنها طبيعة، ولذلك يُظَن أن الصواب للعرب في لغتهم أمر طبيعي، وليس

كذلك، ولكنها ملكة تمكنت ورسخت، فظهرت كأنها جبلة وطبع"(8).
ويحدد أهم علوم اللغة في قوله: "اللسان العربي أركانه أربعة: اللغة، والنحو، والبيان، والأدب"(9) ويرسم سبيل الملكـة بقولـه: "اللغـة ملكـة صـنـاعية: اللغـات ملكـات فـي اللسـان للعبـارة عـن المعـاني، فـإذا حصلت الملكة في نركيب الألفاظ للتعبير عن المعاني، ومراعـاة التأليف الذي بطبق الكـلام على مقتضـى الحال، بلغ المتكلم الغايـة من إفادة، وهذا هو معنى المقصود للسامع، وهذا هو معنى البلاغة. والملكات لا لا

 لحظة ومن كل متكلم، ولا يزال استعماله يتكرر إلى أن يصبر ملكة"(10). وبيني على ما سبق: "وجه الصواب في التعليم وطرق إفادته: تلقين العلوم يكون مفيدا إذا كان على التدريج؛
 مـا يرد عليـه، فيحصل لـه ملكـة جزئيـة، غايتها تهيائته لفهم الفن، ثم يرجـع بـه المعلم إلـى الفن، فيرفــه فـي الثلقين إلى مرتبة أعلى، ويسنوفي الشرح، ويخرج عن الإجمال، بذكر الخـلاف ووجهـه، حتى ينتهي إلى آخر الفن، فتجود ملكته، فإن الاستتعداد في المتعلم ينشـأ تـدريجيا، فبالنقريب، والإجمـال، والأمثنال الحسية يتندرج الاستُعداد حتى نتت الملكة، وإذا ألقيت عليه الغايـات في البدايات كل ذهنه، وحسب ذلك من صـعوبة العلم، فانحرف عنه، وتمادى في هجرانه، وإنما ذلك من سوء التعليم"(11). ثم يتوجـه بالنصـح إلى المعلم: "وينبغي ألا يطول التعليم في الفن الواحد بتفريق المجـالس؛ لأنـه ذريــة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن، فيعسر حصول الملكة، لأن الملكات تحصل بنتابع العمل وتكراره"(12). فابن خلدون يصطفي الكتاب التعليمـي الأنسب؛ ليخفف عبء كثرة المؤلفات محل الثكوى؛ فيقول: "كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصبل: مما أضر في تحصيل العلوم كثرة التآليف، واختلاف الاصطلاحات ومطالبـة المتعلم باستحضـارها، فيحتاج إلـى حفظهـا ومراعـاة طرقها، ولا يفي عمره فيقع في القصور إلا في القليل النـادر"، وأن "كثرة الاختصـارات مخلة بـالتحليم: ذهب المتأخرون إلى الاختصـار في كل علم، يـونون منـه برنامجا يشتمل علي حصر مسائله؛ باختصـار الألفاظ، وحشوها بالمعاني الكثيرة، وقد صـار ذلك مخـلا لالـا بالبلاغة، عسرا على الفهم، وهو فساد في التعليم، وإخـلا بالتحصبل، لأن فيه تخليطا على المبتدئ، بإلقاء غايـات من العلم عليـ، وذلك مـن سوء التعليم، لأن فيـه شـغلا كبيرا على المتعلم، بتتبع ألفاظ الاختصـارات التتي صـارت عويصـة بتزاحم المعاني عليها، وصـوبـة استخراج المعاني منها، فيضيع في فهمها الوقت، ثم الملكـة الحاصـلة مـن التعليم في المختصـرات قاصـرة عن الملكـات التـي تحصـل مـن الموضـوعات البسـيطة المطولة"(13).

ويضع خطة دقيقة لمراحل تعليم اللغة: "وقبل تعلم المنطق لابد من تعلم دلالة الكتابة المرسومة على الألفاظ المقولـة، ثم دلالة الألفاظ على المعاني المطلوبـة، ثم القوانين في ترتيب المعاني للاستدلال بقوالبها المعروفة في صناعة المنطق. ثم تلك المعاني مجردة في الفكر وهي أثشراك يقتنص بها المطلوب. وليس كل أحد يتجاوز هذه المراتب بسرعة، بل ربما وقف الذهن في حجب الألفاظ أو عثر في أثنراك الأدلـة، وقعـد عن ولـر تحصل المطلوب. فإذا حصـل المطلوب فليراجَع إلـى قوالب الأدلـة لإفراغه فيهـا، وتوفيته حقـه مـن القـانون الصناعي، ثم كسوته بالألفاظ وإبرازه إلى عالم الخطاب"(14). ويصحح بألمعيته مفهوما دقيقا في هذا الميدان، يصلح فائدة لتعليم اللغات الأجنبية فيقول: "فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك المحل. ولذلك يظن كثير من المغفلين ممن لم يعرف شأن الملكات، أن الصواب للعرب في لغتهم إعرابـا وبلاغة أمر طبيعي. ويقول: كانت العرب تتطق بالطبع، وليس كذللك، وإنمـا هي ملكـة لسـانية في نظم الكـلام تمكنت ورسخت فظهرت في بـادئ الرأي أنها جبلة وطبع"(15).
بل يصل إلى ما هو أعجب، فيرى إنقان العربية في العهـ الإسلامي القوي قد فاق العصر الجاهلي في مرتبة إنقانهـا، فيقول: "ويظهر لـلك مـن هـا الفصـل، ومـا نقرر فيـه سـر آخـر، وهو إعطـاء السبب فـي أن كـلام الإسلاميين من العرب، أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهلية، في منثورهم ومنظومهم"(16). وقرر ابن خللون "في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصـاحبها في تحصبل العلوم عن أهل اللسان العربي والسر في ذلك أن مباحث العلوم كلها إنما هي في المعاني الذهنية والخيالية، من بين العلوم الثشرعية، التي هي أكثر مباحثها في الألفاظ ومودها من الأحكام المتلقاة من الكتاب والسنة ولغاتها المؤديـة لها، وهي كلها في الخيال، وبين العلوم العقلية، وهي في الذهن. واللغات إنما هي تزجمان عما في الضمائر من تلك المعـاني، يؤديهـا بعض إلـى بعض بالمشـافهة بالمنـاظرة والتعليم، وممارسـة البحث بـالعلوم لتحصيل ملكانهـا بطول المران على ذلك. والألفاظ واللغات وسائط وحجب بين الضمائر، وروابط وختام بين المعاني. ولابد في اقتياض تلك الضمائر من المعاني من ألفاظها لمعرفة دلالاتها اللغويـة عليها، وجودة الملكة لناظر فيها، وإلا فيعتاض عليـه اقتتاصـها زيادة على مـا يكون في مباحثها الذهنيـة مـن الاعتياص. وإذا كانت ملكته في نلك الدلالات راسخة، بحيث يتبادر المعاني إلى ذهنـه من تلك الألفاظ عن استعمالها، أن البديهي والجبلي، زال ذالك الحجاب بالجملة بين المعاني والفهم أو خف، ولم يبق إلا معاناة مـا في المعاني من المباحث فقط. هذا كله إذا كان التعـاليم تلفينـا وبالخطـاب والعبارة. وأمـا إن احتاج المتعلم إلى الدراسـة والنتقييد بالكتاب ومشـافـا الرسوم الخطيـة مـن الدواوين بمسـائل العلوم، كـان هنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه في الكتاب، وبين الألفاظ المقولة في الخيال. لأن رسوم الكتاب لها دلالة خاصة على الألفاظ المقولة. وما لم تعرف تلك الدلالـة تعذرت معرفة العبارة. وإن عرفت بملكة قاصرة كانت معرفتها أيضا قاصرة، ويزداد على الناظر والمتعلم بذللك حجاب آخر بينه وبين مطلوبـه، من تحصيل ملكات العلوم أعوص من الحجاب الأول. وإذا كانت ملكته في الدلالة اللفظية والخطية مستحكمة ارنفعت الحجب بينـه وبين المعاني. وصـار إنمـا يعاني فهم مباحثها فقط.


لملكـاتهم، ثم إن الملـة الإســلامية لمـا انهـع ملكهـا وانـدرجت الأمـم في طيهـا ودرست علوم الأولين بنبوتهـا وكتابهـا، وكانت أميـة النزعـة والثـعار، فأخذ الملك والعزة وسـخرية الأمـ لهم بالحضـارة والتهذيب، وصـيروا علومهم الشرعية صناعة، بعد أن كانت نقلا، فحدثت فيهم الملكات، وكثرت الدواوين والتآليف، وتشوفوا إلى علوم الأمم فنقلوها بالترجمة إلى علومهم وأفرغوها في قالب أنظارهم، وجردوها من تلك اللغات الأعجمية إلى لسانهم وأربوا فيها على مداركهم، وبقيت تلك الدفانز التي بلغتهم الأعجميـة نسيا منسيا وطلا مهجورا وهباء منثورا. وأصبحت العلوم كلها بلغـة العرب، ودواوينها المسطرة بخطهم، واحتـاج القائمون بـالعلوم إلى معرفـة الدلالات اللفظية والخطية في لسانهم دون ما سواه من الألسن، لدروسها وذهاب العناية بها. وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة في اللسال، وكذا الخط صناعة ملكتها في اليد، فإذا نققمت في اللسان ملكة العجمة، صـار مقصرا في اللغـة العربيـة، لمـا قدمناه مـن أن الملكة إذا تقدمت في صناعة بمحل، فقل أن بجيد صـاحبها ملكة في صناعة أخرى، وهو ظاهر"(17). ثم يقول: "وإذا كال مقصرا في اللغة العربيـة ودلالاتهـا اللفظية والخطية اعتاص عليـه فهم المعاني منها كما مر . إلا أن تكون ملكة العجمة السـابقة لم تستحكم حين انتقل منها إلى العربية، كأصـاغر أبناء العجم الذين يربون مـع العرب قبل أن تستحكم عجمتهم. فتكون اللغة العربيـة كأنها السابقة لهم، ولا يكون عندهم تقصير في فهم المعاني من العربية. وكذا أيضا شأن من سبق له تعلم الخط الأعجمي فبل العربي. ولهذا نجد الكثبر من علمـاء الأعاجم في دروسـهم ومجالس تعليمهم يعدلون عن نقل التفاسبر مـن الكتب إلـى قراءتها ظـاهرا يخفقون بـللك عـن أنفسـهم مؤونــة بعض الحجب ليقرب عليهم تتـاول المعـاني. وصـاحب الملكـة في العبارة والخط مستغن عن ذلك، بتمـام ملكته، وإن صـار لـه فهم الأقوال مـن الخط، والمعـاني من الأقوال كالجبلـة الراسخة، وارتفعت الحجب بينه وبين المعاني. وربما يكون الدؤوب على التعليم و المران على اللغة، وممارسة الخط يفيضان لصاحبهما إلى تمكن الملكة، كمـا نجده في الكثير من علمـاء الأعاجم، إلا أنه في النادر . وإذا قرن بنظيره من علماء العرب وأهل طبقته منهم، كان باع العرب أطول وملكته أقوى، لما عند المستعجم من الا الفتور بالعجمـة السـابقة التي يؤثثر القصـور بالضـرورة ولا يعترص ذلك بمـا تقدم بـأن علمـاء الإسـلام أكثرهم العجم، لأن المراد بـالعجم هنالك عجم النسب لتداول الحضـارة فيهم التي قررنـا أنها سبب لانتــال الصنائع والملكات ومن جملتها العلوم. وأما عجمة اللغة فليست من ذلك وهي المرادة هنا. ولا يعترض ذلك أيضـا مما كان لليونانيين في علومهم من رسوخ القدم فأنهم إنمـا تعلموها من لغتهم السـابقة لهم وخطهم المتعارف بينهم. والأعجمي المتعلم للعلم في الملـة الإسـامية يأخذ العلم بغير لسـانه الذي سبق إليـه، ومن غبر خطـه الذي يعرف ملكته. فلهذا يكون لـه ذلك حجابا كمـا قلناه. وهذا عام في جميع أصناف أهل اللسـان الأعجمي من الفـرس والـروم والتـرك والبربـر والفـرنج. وسـائر مـن لـيس مـن أهـل اللســان العربـي. وفـي ذلــك آيـات للمنوسمين"(18)

> 3. بين شبهة نرجمة لسان الدين، وعدّها مسلكا غبر شرعي:

للأسف، قد سـاد مسلك الترجمـة، على أنها قضية قضـى فيها الأمر وليست محل خـلاف؛ فكتب المفسرين تصرح بأن نرجمة القرآن إلى الألسنة المختلفة هي الحل الذي يفهم بـه كـلام الله، وهي الحل الذي يستطيعه

العجم، ويستطيعه العرب، ويحقق التعارف بين الناس على اختلاف ألسنتهم، ومن ثم فلبس لأحد من الباحثين أن يفتح ملف ترجمة الدين؛ لأنه ليس بحثا علميا يخضع لإعادة النظر ، فقد قال الدين فيه فولته، وسـار عليها جمهور العلماء، وكأنها إنما صـارت حقيقة لا نقبل المناقشة. نعم، ليس عجيبـا أن تكون وحدة اللسـان الجـامع عرضـة لاختلاف النـاس في أمره، لا سـيما إذا كانت هذه الوحدة تكلف الناس . بما فيهم العرب . عبء تعلم وتعليم وإنقان هذا اللسان العربي المبين إنقانا يصل إلى حد الرسـوخ في علمـه، وحراسـتـه والحفـاظ عليـه، لكـن العجيب والغريبب حقـا أن يـركن النـاس إلـى ظـــاهر هــا الاختنلاف دون التبصـر بحقيقة الأمـر المراد فيـه، ومـن ثم فقد يسـتجيب لـداعي الفرقـة بينهم مـن يستجيب، ويتخذ هذا الاختلاف مادة تفصل قوما عن قوم فينشأ ما يعرف بالقوميات التي تتمسك بنعرة الجنسبة اللغويـة. ومن صور هذا المسلك ما يراه الناس اليوم؛ إذ يرى أكثرهم أن يبقى المسلم العجمي بلسانه الذي يختلف عن لسـان هذا الدين، ويرضـون لـه أن تكون علافتـه بدبنـه قائمـة في أولها، أو في أولهـا وآخرها على نرجمـة هذا الدين في صورة نقافة بالألسنة المختلفة، ظنـا منهم أن هذا المسلك فريضـة على الأمـة، يتقبلـه الدين عقـلا، ويحسبون أن هذا هو تيسبر الدين للناس؛ حتى يعرفوه، بدل أن يبقوا بعيدين عنـه بسبب اختالف الألسنة، فنكون نرجمة الدين هي وسيلة التقربب من جانب المسلمين العرب لإخوانهم العجم، فنكثر الأصوات المناديـة بسرعة ترجمة هذا الدين، أو بعضـه، بكل الألسنة المختلفة، أو بالألسنـة الحضـارية والاستعمارية شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا، تيسيرا، وتذليلا للعجم مؤمنين وكافرين. وفي ظل هذا المفهوم السـائد يفاجأ الجميع أن عدو هذا الدين نفسـه يقوم بترجمتـه للعجم مؤمنهم وكافرهم، بل ويبذل جهودا وينفق أموالا في نقديم هذا الـدين للعرب أنفسـم بلغـة عربيـة أخرى تتافس عربيـة القرآن، بل ونتـادي بإلغاء عربيـة القرآن، وتعميم تلك العربيـة المحدثة. ومن هنا فقد ساد مسلك التزجمة، وانتهجه عدد من الاتجاهات، يمكن أن تلخص فيما يلي:

$$
\begin{aligned}
& \text { أ. ترجمة الإسلام على أيدي أعدائه من العرب. } \\
& \text { ب. نرجمة الإسلام على أيدي أعدائه من العجم. } \\
& \text { ج. نرجمة الإسلام على أيدي أتباعه من العجم العـم } \\
& \text { د. نرجمة الإسلام على أيدي أتباعه من العرب. }
\end{aligned}
$$

هذا هو المسلك العملي الذي سلكه هؤلاء، والمقام لا يتسـع للحديث المفصل عن عواقب هذا المسلك الذي اشترك فيه أكثر أبناء هذا الدين مع عدوه، وحسب البحث أن يشبر إثنارات بقدر مـا يتحقق الهدف. ومن هذا الواقع رأينا ضـرورة أن يقف البحث وقفة عند هذه الظـاهرة التـي نكاد أن تكون سـائدة في العصر الحديث؛ لأنها نتعلق بتعليم العربية للعجم بصورة مباشرة، وتؤثر فيه تأثثيرا بالغا. لكننا أحسسنا بصـوبات كثيرة؛ إذ إن مسللك النترجمـة يتصف بعدة صفات ميدانيـن: أنـه مسـلك منتشـر في العـالم كلـه اليوم، نؤيده نصوص نتراثيـة قديمة من عند علماء الثفسبر ، نادى بـه كثبر من دعاة وأئــة الصحوة الإسـلامية المعاصرة، سلكته مؤسسات علميـة كبرى في البلاد العربيـة وغيرها، ولا يكاد يرى في السـاحة المعاصـرة مـن يخالفـه أو يعارضــه بصورة صريحة. بـل قد نتصور - مـن خـلا مـا نري في الميدان - أنها قضية قد قضـى فيها الأمـر وليست محل خلاف؛ فكتب المفسرين تصرح بأن نرجمة الإسلام إلى الألسنة المختلفة هي الحل الذي يفهم من كلام الهـ

تعالى - وهي الحل الذي يسنطيعه العجم، وبستطيعه العرب، والحل العاجل الذي يحقق التعارف بين الناس على اختلاف ألسنتهم، ومن ثم فلا مكان لأحد أن يفتح ملف نرجمة الدين من الباحثين لأنـه ليس بحثا علميا يخضـع لإعـادة النظر، فقد قـال الدين فيـه قولته، وسـار عليهـا العلمـاء، ولا نكاد أن نتوقع أو نرى، أو نعثر على شيء يختلف مع هذا المفهوم السائد لدى الباحثين اليوم، إلا كما يبحث عن حق ضـاع بين أهله، وكأنـه إنمـا صـار مسلمة دينيـة وأمرا مستقرا نفض منـه البـاحثون أيديهم. ومن الواجب أن نتساءل: هل جهود العجم في تعلم العربية الحقة، والصبر على ذلك أمر مستطاع، أو مستحيل؟ وهل تستطيع الترجمـة أن تصنع مسلما قويا في فهم دينه، يحقق مراد الله منـه، أم أن التزجمـة شيء يراد؟ وهل التزجمـة وسبلة أخف حمـلا من تعلم لسان الدين، كما يخيل للناس؟ ولماذا إذن تعلم العجم قديما وبرعوا في هذا اللسـان العربي المبين، حتى سـاروا من سدنته، أكانوا مخطئين، أمْ ماذا؟
إنهـا قضـية تكـاد تجعـل الـدين، في ترجمتـه ومراجعـة ترجمتـه والإشـراف عليهـا مـن عرب أو عجم، بشـري المصدر بعد أن كان ربانيه، بدخول التزجمة ـ في أحسن أحوالها، أو أسوئهـ ـ وسيطا بين الناس وربهم؟ فهل هذا الضـف المستشري في ميدان تعليم العربية اليوم يرجع إلى سبب في علم العربيـة كلغة، أم في إعراض النـاس عن تعلمهـا؛ إذ يرون أن النترجـة هي الحل الإسـلامي، أم في معلم العربيـة الذي ترك الميدان وسـلك طريق الترجمة فنعلم هو الألسنة المختلفة وبصبر مترجما بدل أن يكون معلمـا؟ إن إثناعة النرجمة بين أبناء الأمة الواحدة أمر ينبغي التعامل معه من جوانبه كلها، بحيث لا يغفل الواقع إنها قضية صـارت قلقة، ولا بد من إعادة النظر فيها .سلمة دينية وأمرا مسنتقرا نفض منه الباحثون أيديهم! غبر أننا نرى في الحباة المعاصرة أمورا تستحثّه على التنكر في هذه القضبة مرارا، لما نرى من ضـعف في ميدان تعليم العربية في كل الاتجاهات المعاصرة، ولمـا نرى من ضـعف في شخصبة المسلم الذي لم يتعلم لسـان دينـه، ولمـا يسـع مـن شكوى الغيورين على مستققل هذا الـدين مـن جراء عواقب اتخـاذ الترجمـة حـا لمعضلة اختلاف الألسنة عن لسـان الإسـلام الذي بـه نزّل، وبـه حفظ، وبـه يبقى إلى الأبد..؛ ومن ثم يقوى لدينا باعث حثيث للنظر الجاد في القضية، ومناقثـة الأدلـة التـي يستنت إليها دعاة الترجمـة مـن عرب ومن عجم، قديما وحديثا مهما كلف الأمر، لأن المسألة نتعلق بمصير شعوب ومستقبل دين، فإذا وجدنا أن هذه الأدلة التي نقرر اتخاذ التزجمة وسيلة أولى، أو وسبلة دائمـة وباقيـة، إذا وجد أدلـة علميـة من الجانب النظري لا يتطرق إليهـا شـك آمنـا مـع المؤمنين، وسلمنا مـع المسلِّمين بهذا الحكم، واعترفنـا بـأن الترجمـة بريئـة مـــا ينسبه باحث إليها مـن أنهـا عقبـة كؤود، ومزلـق لهذه الأمـة وشبهة في طريـق هذا اللسـان العربـي المبين، ومرصد من مراصد العدو المتربص بهذا الدين ليبطئ مسيرته، ويعرقل حركتن، ويضلل أمته، ويفض الناس مـن حولـه بسبب عقدة اختالف الألسـنة عنـه، بمـا في ذلك محاربــة الفصـى ليصـل الأمـر بـالعرب إلـى أن يصبروا في حكم العجم تجاه هذا اللسان العربي المبين! كما أنه علينا ـ إذا صـح مسلك الترجمـة نظريا ـ أن نطالب دعاة الترجمة بالأدلـة العلمية العطلية، وأن نطالبهم بسد هذه الثغرات التي استطاع العدو أن يعتبر من حقه أن يقدم ترجمة الإسـام للعجم دون اشتراط عليه، أو أن تقوم الأمة بتتبيه العجم على أخطاء نرجمة العدو لهذا الإسلام الغريب بينهم.

ومن الواجب هنا بعد ذلك أن نتساءل عدة تساؤلات: - هل جهود العجم فـي تعلم العربيـة الحقـة، أو في تعلم اللسـان العربـي المبـين، والصبر على ذلك أمـر مستطاع، أو أنه أمر . كما يشاع . مستحيل؟ - وهل تنـطيع النزجمـة أن تصنع مسلما فوبا في فهم دينه، يحقق مراد الله منه، أم أن النرجمة شيء براد به كيدا ومكرا؟

- وهل الترجمة وسيلة أخف حملا من تعلم لسان الدين، كما يخيل للناس؟ - ولماذا إذن تعلم العجم مؤمنين وغيرهم قديما وبرعوا في هذا اللسان العربي المبين، حتى سـاروا من سدنته، أكانوا مخطئين، أماذا؟
- وإذا كانت النزجمة ـ كما هو شائع ـ أنها المسلك الثرعي للدين مـع العجم، وهي قضبة نكاد أن تجعل هذا الدين ـ في ترجمته ومراجعة نرجمته والإشنراف عليها من عرب أو عجم ـ تجعل دين الله بشري المصدر بعد أن كان ربانيه، بدخول الترجمة . في أحسن أحوالها، أو أسوئهـ ـ وسبطا بين الناس وربهم؟ - فهل هذا الضعف المستشري في ميدان تعليم العربية اليوم يرجع إلى سبب في علم العربيـة كلغة، أم في إعراض الناس عن تعلمها إذ يرون أن التزجمـة هي الحل الإسـلامي، أم في معلم العربية الذي ترك الميدان وسلك طريق الترجمة فتعلم هو الألسنة المختلفة ويصير مترجما بدل أن يكون معلم؟
إنها قضية صارت - بحق - قلقة في عقل الباحثين، ومن ثم لا بد ـ فيما نرى ـ من إعادة النظر فيها! ومن هنا يمكننا أن نبدأ النظر في القضية من جذورها لنرى من أين نشأت هذه الثبهة، ويحاول أن بستعيد ذكر الملامح العامة لها، وذلك يمكن أن يكون على النحو النتالي: أولا: كلام المفسرين في الدعوة إلى ترجمة الإسلام لغير العرب. ثانيا: كلام دعاة النرجمة من المسلمين العرب في العصر الحديث. لكن لا بد من إعادة النظر فيها إنصـافا للحق (19).
فبالنسبة لكـلام المفسرين في الدعوة إلـى ترجمـة الإسـلام لغير العرب، وجدنا أنـه بعد مراجعتتا لفهم المواضـع القرآنيـة النتي انطلقوا منها وبنوا عليها، وجدنا أنـه اجتهادات غير صـائبة، وأنـه من قبيل مـا تشـابه مـن كـلام البشر، لا يتبعه إلا الذين في قلوبهم زيغ في هذه المسألة. وأيضـا وجدت كـلام دعاة الترجمـة من المؤمنين العرب في العصر الحديث من أمثال بعض مشيخة الأزهر وبعض مفكري الإسلام ليس إلا من فبيل الاجتهدات غير الصائبة أيضا ولأنها بنيت على كلام المفسرين. وعلى كل حال فإننا -حسب ما اسنتقر لدينا في هذا المسألة - قد وصلنا، بحمد الله تعالى، إلى نتيجـة علميـة تزداد مـع الوقت بيانـا وجـاء، هي أن التزجمـة ليست مسلك المنهج الإسـلامي في تـليم العربيـة مـع أحد من النـاطقين بغيرهـا، بـل إن ديـن الهَ يقف مـن اسـتعمال اللغـة الوسيطة في تعليم العربيـة موقفـا يــل علـى أن الترجمـة لا وجود لها البتة في النتليم، بل إنها بدعـة غريبـة على هذا الميدان، وواقع التاريخ الماضـي للأمم والثعوب العجمية التي دخلت هذا الدين لم تسلك في موقفها من تعلم العربية إلا مسلكين اثثين لا ثالث لهما: أولا: تعلم العربية قبل حفظ القرآن، على نحو مـا سلكت أمـة الأندلس. ثانيـا: تعلم العربيـة بعد حفظ القرآن، على نحو ما سلكت أمة من شعوب المشرق الإسلامي.

4. رأى تعلمها فريضة واجبة، بـلا إكراه:

قال ياقوت الحموي: "روى عن أبي عمرو بن العلاء أنـه كان يقول: (لعلم العربية هو الدين بعينـ) فبلغ ذلك عبد اله بن المبارك، فقال: صدق لأنتي رأيت النصـارى قد عبدوا المسيح لجهلهم بذلك، قال اله تعالى: (أنـا
 الضمة بالفتحة كفروا"(20)
ونقل السيوطي: "فال الفارابي في خطبة ديوان الأدب: القرآن كلام الهه وتتزيلـه، فصل فيـه مصـالح العباد في معاشهم ومعادهم، مما يأنون ويذرون، ولا سبيل إلى علمه وإدراك معانيه إلا بالتبحر في علم هذه اللغة. وقال بعض أهل الحلم: حفظ اللغات علينا فرض كفرض الصلاة، فليس بضبط دين إلا بحفظ اللغات"(21). وممـا يـل على الحريـة في تعلمهـا، وهو دليـل يشـهـ أيضـا بنجـاح المـنهج الإسـلامي فـي تعليمهـا النـاطقين بغيرها - مـا أورده (دوذى) في كتابـه عن الإسـام الأندلسي رسـالة للكانب الأسباني (الفارو) الذي حزن أشند الحزن لما أصـاب لغة اللاتين والإغريق من إهمال وازدراء بسبب الإقبال على لغة المسلمين فقال: "إن أربـاب الفطنة والتذوق سحرهم رنين الأدب العربي فاحنقروا اللاتينية وجعلوا يكنبون بلغة قاهريهم دون غيرها "، وساء ذلك معاصرا كان على نصيب من النخوة الوطنية أوفى من نصيب معاصريه فأسف لذلك مر الأسف وكتب يقول: إن إخواني المسيحيين يعجبون بشـر العرب وأقاصيصـهم وبدرسون التصـانيف التي كتبها الفلاسفة والفقهاء المسلمون ولا يفعلون ذلك لإدحاضـها والرد عليها بل لاقتباس الأسلوب العربي الفصيح، فأين اليوم من غير رجال الدين من يقرأ التفاسير الدينيـة للتوراة والإنجيل؟ وأين اليوم من يقرأ الأناجيل وصحف الرسل والأنبياء؟ واأسفاه إن الجيل الناشئ من المسيحيين الأذكياء لا يحسنون أدبا أو لغة غير الأدب العربي واللغة العربية وإنهم ليلتهمون كتب العرب ويجمعون منها المكتبات الكيبرة بـأغلى الأثمـان وبترنمون في كل مكاه الان الان بالثثاء على الذخائر العربية في حين يسمعون بالكتب المسيحية فيأنفون الإصـاء إليها محتجين بأنها شيء لا يستحق منهم مؤنة الالتفات، منا للأسى! إن المسيحيين قد دنسوا لغتهم فلن تجد منهم اليوم واحدا في كل ألف يكتب بها خطابا إلى صديق أما لغة العرب فما أكثر الذين يحسنون التعبير بها على أحسن أسلوب! وقد ينظمون بها شعرا يفوق شعر العرب أنفسهم في الأناقة وصحة الأداء"(22). ويقول (جورج سارنون) في كتابه: العلوم والعمران في العصور الوسطى: "أصبحت اللغة العربية في النصف الثاني مـن القرن الثامن للميلاد لغـة العلم عند الخواص فـي العـالم المتمـدن وحملت لـواء التقدم الصـحيح وحافظت على تفوقها واحتالاها مركز الصدارة بين جميع الألسن الأخرى إلى آخر القرن الحادي عشر على أقل تقدير ... وكان كل من يريد أن يطلع في القرن الحادي عشر على أفكار عصره يضطر إلى أن يتعلم اللغة العربية أولا... ولذللك اتهم أركان النهضـة الأوربية العلمية من أمثال جورج باكون بأنهم اعتتقوا الإسـام لمجرد أنهم تعلموا اللغة العربية"(23). 5. ربط كيان الأمة الواحدة بلسان واحد:

لم يكن الإسـلام بدعا مـن غيره عندما قرر أن يكون لـه لسـان واحد مصطفى على غيره ليجمع عليـه أمتـه


الأمة الواحدة بلسان واحد كالاتحاد السوفيتي، والاتحاد الأوروبي. ولقد اصطفى الله للناس دينا واحدا؛ ليكونوا أمة واحدة في عبادته، ولزم لتوحبدهم لسان مصطفى يمكن جمعهم عليه، فلزم كونـه علما ذا منهج مصطفى؛
 اصطفى له رسوله، واصطفى لرسوله اللسان العربي المبين، وأراد الله، تعالى، أن يجعل عباده الصـالحين أمـة واحدة، على اختلاف أجناسها وألسنتها وألوانها، وتعدد أماكنها. 6. عني بدراسة المعنى:

على اعتبـار أنـه الأصل، والمبنى وسيلته والفرع الدال عليه، فحيثمـا استهـه بيـان المحنى فثّم وجـه المنهج الإسلامي.
7. عني بدراسة اللغة أفقبا ورأسبا:

بجمع الأشباه والنظائر ؛ ولا يصلح البدء بكتب الرأسي قبل الأفقي؛ حتى لا يحدث خلل في العملبة التعليمية. 8. جعلها علما منضبطا: في أسسه، وقواعده، وأصوله، ورقف موقفا علميا من الشواذ، وقام بفض النزاع، وعمل على ائتلاف الخـلاف
 واستقامة فواعده، وتخليصـه من كل شائبة تضـعف من سـلامة فوانينه، وحسبه أنـه خط للعلمـاء هذا الأصل،
وعليهم أن يسعوا لمراده.
9. يسر تعليمها بتخفيف النقيل بوسائل شرعية:

كالإعال والإبدال والنقل والقلب والحذف، مـع أمن اللبس، ووضوح المعنى؛ حتى صــار في ذلك مضـمار نتـافس في الإدراك العقلي للأصـل والفرع، وإعلامـا بفضـل التيسبر بعد العلم بصـعوبة ونقل العسبر، أي أن دراسـة المفردات يصحبها تيسبر مـا يبدو من ثقل أولا بأول، بمـا يحدث للمتعلم، وإن حرصـه على التبسير لا لا يقف عند حد، ومن ثم فبغيته "أيسر التيسبر إلى يوم الدين"(24).
10. أغنى الميدان بحوائجه:

باجتهـاد الـرأي، واستخارات (25) اله، وبيـان الـليل، وكثـف التعليـل، وتأويـل التتـابه، وفض النزاع، وترجيح
 والمتعلم حرية الرأي وهذا يؤلف القلوب ولا ينفرها من تعليم اللغة، دون أن يخل بشيء من ثوابتها، أو يعطل شيئا من قدرات العقل. ثم الوصول إلى خبايا اللغة والوقوف على أسرارها، فكانت الحركة قصبية وطويلة، وكـان للعلامـة الإعرابيـة خصـائص اليسـر والبسـاطة، قصـدا ليــان المعنـى؛ فكـان للرفـع دلالــة القوة واليقين، وللنصب الثرط والتعليق، وللجر النبعبة والتنرابط، وللسكون النفي والجزم. 11. قسم تعليم العربية إلى ثلاثة مستويات:

لا يتقدم ولا يتأخر ولا يحذف منها شيء، هي (الحروف، والتصريف، والتأليف)، وربطها في نسيج تعليمي واحد: تعليم الحروف وأصـواتها: كتابـة وقراءة، وصـلا ووقفـا، أصــا وفرعـا، إفرادا وتركيبا، حقـا ومسـتحقا. المفردات الدالة على معنى مسنقل يصلح بنـاؤه في شيء دفيد، ببيان المعنى والمبنى لمقتضى الحال . تعليم

قواعد الكلمـة والكلم والكلام المفيد إنثـاء ونقدا، بمقاييس علمية تربط الكـلام بمقتضـاه لتظهر بلاغة المعنى، وفصاحة المبنى، وتجمع بين الإقناع، والامناع.
12. عني بمكانة معلم ومتعلم العربية:

لأنهما عابدان، مجاهدان، مأجوران، مقامان، حافظان لحقائق الدين.
13 ـ حرس الميدان من الفشل الإداري، وإفساده(26):

وذلك مـن تسلط الإدارة الضـعيفة، لأنهـا تكون صـورة تمثل هذه اللغـة القويـة التـي لا يصـلح في تعليمهـا إلا الإدارة القوية الحكيمة التي لا تبخل على هذه اللغة بالمعلم الكفء، مهها كلفها استعماله، ولا نكتفي ببعض اللغة خضوعا لنظريات سياسية، أو تجاريـة، أو ثقافيـة، ولا تقيد حريـة المعلم حتى بينطلق بالإبداع والإصـلاح المرجو، ومـن ثم فإن أيـة إدارة تقوم على تعليم العربيـة فإنها محاسبـة عند اله في هذه الأمانـة، حفظنهـا أو ضبعتها، وإليها يرد النجاح أو الفشل، ومن ثم لا يصلح لتعليمها إلا من أحسنت أمـة هذا اللسـان تتشئتّه، ولا يصلح لتعلمها إلا من أدبت الأمة أخلاقه وهذبته.
14. حث على التخصص، والنواصل الحضاري والإفادة من المناهج التعليمية: يقول الرافعي: "لعل الدهر أضيق من أن ينسع، أو هو أوسع من أن يضيق، لإمام آخر كأبي علي الفارسي، يفرغ سبعين سنة لفرع واحد من علوم اللغة هو علم القياس والاشنقاق والعلل الصرفية وبجعلـه هــه وسدمه، فكأنه كان مخلوقا لـه)|'(27). ويقول عن الجواليقي، شـارح أدب الكاتب: "والذي يتأمل هذا الشرح فضل تأمل يرى صـاحبه كأنما خلقه الهُ رجل إحصـاء في اللغة لا يفوتـه شيء ممـا عرف إلى زمنـه"(28) وبثتي الرافعي عليـه بقولـه: "فأنت مـن هذا الكتـاب كأنـك بـإزاء كرسـي التدريس في ذلك العهد، تنسمع من رجل انتهت إليـه إمامة اللغة في عصره، فهو مدقق محيط مبالغ في الاستقصـاء، لا يند عنـه شيء مما هو بسبيله من الثرح ووجوهه مما انتهى إليه من أثر الإمام ابن جني فيلسوف هذا العلم في تاريخ الأدب العربي"(29). 15 . قرر أن قواعد العربية استتباطية اجتهادية: قال أبو القاسم الزجاجي: "وذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد-رحمـه الهـ سئل عن العلل التي يعتل بها في النحـو، فقيـل لـه: عـن الحـرب أخـنتها أم اخترعتهـا مـن نفــكـ؟ فقـال: إن العـرب نطقت علــى سـجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم ينقل ذلك عنها، واعتللت أنـا بمـا عندي أنــه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست، وإن تكن هناك علة فمنلا في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمـة البنـاء، عجيــة النظم والأقسـام، وقد صـت عنـد الـده حكمـة بانهيا، بـالخبر الصـادق أو البراهين الواضحة والحجـج اللائحـة، فكلمـا وقف ذها الرجل في الدار على شـيء منهـا فـال: إنمـا فعلت هذا هكذا لعلة كذا وكذا، سنحت لـه وخطرت بباله محتملة لذللك، فجائز أن يكون الحكيم البـني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ذلك ممـا ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذللك. فإن سنح لغيري علـة لمـا عللته من النحو هو أليق ممـا ذكرتـه بـالمعلول فليأت بهـا"(30) قلت: وقرأت في روايـة أخري مخاطبا غيره: "فأنت خليل نفسك". فنفهم أن علم العربيـة قائم علىى صحة استتباط العقل، وأن التعليل علم لا تهاون فيه لأن العقل مضطر إليه.

خاتمة
لقد ظهر -مما سبق - أن المنهج الإسلامي اتبع مقاصد دينه في الحفاظ على ثوابت العربية فلم ينكر قاعدة، ولم يثر على عمود الثعر الققيم لأنه ييقي على أصوله لبيان تكلف الثـعر وعنته؛ وإبرازا لسهولة النثر ، ولذا
 الشرعي الذي لا يرى حذف الصعب، ولا يفسد نرتيب علوم العربية، ولا يرضى بترجمتها لأنـه هروب مذموم، وضعف، ولا يرتضى كتابا تعليميا من عدواو غافل. وبهذا أو بشيء منـه يضطر المنصف إلى شـهادة علميـة: فإنـه منهج لا ينقصـه إلا أن يجد فرصته في بيئة قوبة الدافعية في الإيمان بصلاحيته وقدرته، والتنسليم لمقتضياته من حب، وجد، وصبر، لأنـه منهج اليسر في الجهد، والاقتصـاد في البذل، دونمـا هرب من لوازم، أوطي أواختزال، ومن ثم فقد دل على أنـه نهـج التيسبر الثرعي الذي لا يجادل فيه، ولايشكو منه إلا من يشكو خمس صلوات بعد خمسين، وكأنـه يريد أن تكون أقل من خمس، أو يبخسـها حقها في كيفيـة أدائها رغبـة منـه في الضـجر مـن التكليف، أمـا هذا فهو منهـج بيـان الحق مهما كلف من صبر؛ عبادة لله. فمن أراد أن يعرف العربيـة ويذوق حلاوتها فلا بطلبنها إلا بمنهجها الثرعي، وقد تبين أنـه ليس صحيحا مـا يشـاع عنها من صـوبات لا ذلول لها. وإنمـا قد انكثف أن خصـائصـها مقدسـة ثابتة، وبمنهجها الحق تملك أسباب النجاح. إن العربيـة الحقة تسنوجب أن يكون دينهـا هو الأعلى، وكلمته هي العليا، لتأخذ حقها بين غيرها، وتحاسب من اعتدى عليها، وتتتصر على المنـاهج الاخيلة التي إذا قيل لها: لا تفسدوا في الأرض قـالوا: إنمـا نحن . مصلحون لقد اسنطاع هذا المنهج أن يعي أسرار العربيـة، وأن يواجـه المصـالح المرسلة ويجعل لكل حدث جديد اسمه الدال في العربية بالاشتقاق، وبيني المجهول على المعلوم، بما يستحق اتخاذه سبيلا للمؤمنين. ويتلخص بيان المفهوم العلمي لتعليم اللغة العربية للعجم في:

- لقد خلَ الهَ الإنسان ودعاه باللسان العربي المبين فقال: " يَا أَئهُهَا الْإِنسَانُّ"، وبـه نـادى الناس جميعا فقال:
 - كمـا جعل اله فقه دينه وتأويل كلامـه بفقه اللسـان العربي المبين وإنقان علومـه المتتـابكة والمتداخلة تحت



وإنمـا تراد اللغـة على أنها وسيلة فهم وتفاهم: أي فهم المعنى مـن المبنى المسموع صـوتا أو المرئـي صورة ورسما، وتراد للتفاهم أي لنقل المعاني بمبان بين المجتمـع اللغوي. ولقد خلق الله الإنسـان ليعمل بمراد ربـه، وهذا العمل حفظه اله وجعلـه علمـا يُتعلم، فأنزل علم العمل بلسـان عربي مبين، فلزم الإنسان التمكن من هذا اللسان العربي المبين الذي هو آلة إدراك المعاني التي منها يدرك العبد أعماله في الدنيا.

فمن تيسير الهَ على الإنسان أن جعل له الدين، وهو العمل الصالح، علما يتيّسر لـه تعلمه، فأنزل لـه الدين


 تعليم هذا الكتاب تفسره وتبينه وتثشرحه نظريا وعمليا، فقال لهم معلما: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال: "خذوا عني مناسككم.."، ويقاس على ذلك بقية الدين في أعمالـه وعباداته، فلزم أن يكون معلم هذا الكتاب


عربيا، وهكا: كان الكتاب عربيا، والمعلم عربيا.


 الأعجميين أن يفهموا كتابا عربياب! واتحاد هذه الأمور الثلاثة هو ما يسـى الإسلام لإتمامه: فالكتاب عربي، ومعلم الكتاب عربي، فلم ييق إلا أن يكون متعلم الكتاب عربيا، ليتحقق المراد. .
 العربي المبين لفرض فهم الدين فحسب، إنما يريد اله أن يجمع الأمـة على هذا اللسـان يتعارفون بـه ليمتلوا الجسد الواحد، المتحد اللسـان، وكل عضو مـن هذا الجسد سيرى في لسـانه المختلف مـع اللسـان العربـي المبين، حتى العربيات الأخرى التي ضلت سبيل هذا اللسان العربي المبين، سيرى الإنسان في لسانه الآخر

 فكان الإفهام هو الغرض الآخر من تعليم اللسان العربي المبين في الإسـلام، ذلك اللسان المحكم الوضع،
 أن يجعل لكل شيء اسمه الدال عليه، وأن يجعل لكل شيء فعله، وأن يجعل لكل معنى مبناه، الخفيف من كل ثقل، الذي لا تختلف قواعده، ولا تحرف أصوله، ولا تنسى قيوده، المحفوظ من رب العالمين.. فبه أنزل اله كلامه، وبـه كلم اللنبي ربـه، وأمته، ومن ثم كان هو اللصطفى للاين في دنياه العطلية، وهو المصطفى للدين في الآخرة، فكان لسـان أهل الجنـة. وبهذا صـار اللهـان العربي المبين فريضــة أن يفهم بـه كـلام الهـ وكلام نبيه، وكلام الأمة، وأن يكلم به الهّ، ونبيه، والأمة، في الدنيا والآلخرة.
 الأمة، فكان اللسـان العربي المبين قد أكلـه الهّ وأتمه يوم أن أكمل الدين وأتمـه، وبقى للأمة في دينها ونها وفي

 للسانها قواعده وأركانه في كل صوت، وفي كل حرف وفي كل كلمة، وفي كل عبارة، وفي كل كلام وقول..

إذن فاللسان العربي المبين ليس كالمنظار يتعلمه العبد ليرى به كام الدين فحسب، إنما ينبغي أن يكون هذا
 وطريقة يستقام عليها، فبه يعتز ، وله يمكن، وبه يدعو إلى ربه، وله يدعو إلى ربـه، وبـه يدعه ربـه ربـه، وبـه يذكر ربه، وبه يعبد ربها.. وهذا هو مراد الإسلام.
وزاد في الأمر اصطفاء أن جعل العربية لسان أهل الجنة فدل على أنها نعمة من لدنه على أهل جنـات النـي النعيم لنكون دار فصاحة وبيان مع كونها دار فضل وإحسان، فقال النبي ـ صلى اله عليه وسلم ـ في الحـي الحديث: عن
 طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك، على حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثون ستة، وعلى لسان
 "لسان أهل الجنة عربي". وإن مما ييسر على المتعلم أن قيض الهـ له المعلم، وجعل عمله هذا عبادة يؤجر عليها، وإن مما يسر على المتعلم أيضـا أن جعل الهـ تعلم هذا اللسـان وطلب علمـه والسـعي في سبيله عبـادة وجهـادا في سبيل اله، والبحث عنه جهادا.
وإن ممـا ييسر على المتعلم أن الهّ تعالى قد منحه السمع والبصر والفؤاد وأحكم لـه بناء العربيـة، ووهبـه من كلامه بها ما يمكن أن يتخذه منارا وهدى، وعلمه من كلام نييه والصـالحين بـه تراثا عظيما، وجعل دراستـه الفصيح، والمقال البديع عبادة عظيمة إذا قرأ أو درس... ودعاه الها إلى تعلمه بكثير من الإثشارات التي ذكر
 واكتب وتنكر ، وتدبر وذاكر وتذكر ، وادرس ونفقه، وارسـخ في العلم لتتأول التأويل الحق الذي يستنتب منـه مراد ربه، واستتفره ليكون من المتفقيين، ومن أولي الألباب العالمين، ومن الذين يستتبطون الحكمة والأحكام،
 الذي به يمسك الدين كله... فقد كلف الها الإنسان مـا في وسعه وطاقته، كلفه بتعلم اللسان العربي المبين، فكان تعلمـه طاعـة لربــه توحي إليـه فعل الخبرات وترك المنكرات... ومن تيسير الهـ على الإنسـان أيضـا أن
 المقاييس، ثابت الموازين، راسخ القواعد لحفظ الدين، شامخ البنيـنان، قوي الصرح، رفيع القـر ، فسار سننا،
وصراطا مستقيما.

ومن ثم فقد صـار الدين كله علما كبيرا، هو علم اللهان العربي المبين، أو هو علم البيان والثتيين. ومن يتدبر


العربية.

ولأجل هذه الحقيقة فقد خط الدين للسان العربي المبين رسومه، وحد له حدوده، وجلَى مقاصده، ويسر أهدافه، وقرب بعيده، وخفِ تقيله، حتى إنه بهذا يكون قد وفى بوعده القائلن: " وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَجٍ"،






وقد صـار اللسـان العربي الهبين سلاح الدين وقوته، ونزل من الدين منزل الإزار والرداء، فكان تعلمـه تعلمـا للقرآن الذي هو كتاب الدين، وتعليمه تعليما للاين، ونعت من تعلمه وأتم تعلمه، ومن علمـي من خير الأمة ومن أكرم العباد فقال رسول الشه- صلى الشَ عليه وسلم-"خيركم من تعلم القرآن وعلمه". إذن، فغاية ما نقصد إليه في البحث بـعد ما سبق - هو بيان الأدلة العلمية لكل من المتعلم والمعلم ليدرك كل منهما دوره وعمله وينوفر عليه حبا في اله، ويتفرغ له تقربا إلى اله. ولو أنهما قاما بعملهما وأتنتاه أعتقد أن العطلية التعليمية ستقوى، وستحقق غاياتها المنشودة إلى حد كبير ، فهما الجهتان المقصودتانـيان في العطليـا كلهـا، ومـا عداهها إنمـا يعد من المكمـلات والمعينـات علىى ذلك. فإذا كـان لعلم العربيـة منهجـه التـليمي، وخصائصه المميزة، وسماته الفريدة، فقد وجب أن يدرك المتعلم خصائص العربية العلمية، وأن يدرك المعلم خصائص العربية التعليمية. كمـا أن اله قد يسر على المعلم عمـه بتعليم اللسـان العربي الدبين، فوهـه قدرات من لدنـه، وأورثـه ميراث الرشاد في التعلم، فوضـعه على أسس التعليم الحق، ودعاه إلـى دراستها في كتابـه المعلم، وفي كلام نيبـه المعل؛ فثبت بهذا أن العربية هي سيدة اللغات وأولاهن فضـالا، وأرفحهن قدرا، وأولاهن عناية، وأحبهن إلى الهـ الذي افترض علينا كتابـه، وأنطق بها نيبه في كل كلامـه فصـارت العربية بمكانتها هذه لغة الدين، ومفتانـاح الدين، بل صارت هي الدين معنى ومبنى، فدل ذلك على عدة أمور اختصت بها العربية، أجملها فيما يلي: أولا: صارت وحيا من وحي الهَ معنى ومبنى، فكانت هي العلم الذي يعرف بعلم العربية. ثانيا: صار تعلمها من الاين.
ثالثا: صار تعليمها دينا من الدين على أيدي العلماء. رابعا: صار تيسير تعليمها جزءا من صور تيسير الدين. خامسا: صارت واسعة باتساع الدين في معانيه وقضاياه. سادسا: صار الحديث بها شعيرة من شعائر الدين.
سابعا: صار عدو دينها عدوها، وهذا هو موقع العربية من الدين الحق، لأنها لبه ولبابه، وحصنه وبابه..


 حجـة على المعلم، وعون لـه على التُليم، وبهذا يتبين للبحث أن الهة قد أعذر إلى المتعلم والمعلم كليهــا،

بإعلامهما أن اللسان العربي المبين له خصائصه الشرعية، وضوابطه العلمية، وأسسه التعليمية.. وأيتما خلل



 ليتبعوه، وألم يأن لهم أن يأذذوا كتاب ريهم بقوة، ليكون حجة لهم لا عليهمّ، ويخرجهم من الظلمـات إلى النور ، ويكون لهم هدى ورحمة وبشرى؟، فإلى متى ييقى بنو آدم معرضين عن هذا اللسان العربي المبين؟، لـــاذا يقطعون أنفسهم عن ربهم ودينهم ورسولهم والصـالحين منهم، قطيعة في الدنيا، وقطيعة في الآخرة، إلى متى هذا الكبر عن تعلم هذا اللسان الرباني الميسر ، ليس أقل من أن تتطلمه ثم تختار أن تتبع دينه بحريتكا ألو


بالحق وباللسان معا، أو الجاهل باللسان، أو المعرض عنه، ويدعي أنه مؤمن بالحق؟! وقد يوجد متعلم لا يجد معلمـا، وقد يوجد معلم لا يجد متعلمـا، وهذه معضـلة شديدة، لا مخرج منهـا إلا بالتعاون بينها، ليكونـا في الأجر سواء. وليس لأحد منهـا أن بتخذ في تعلمـه أو تعليمه سبيلا غبر سبيل المؤمنين. فانساعه في التعلم فريضـة على المتعلم تتبع، وتيسير ثقله في التُليم فريضـة تتبع، ومن ثم كان توقيفا في علمه، وتوقيفا في تعلمه، وتوقيفا في تعليمه، وبقدر الوفاء بهذه الثلاثية المترابطة بقدر ما يتحقق من نجاح وفلاح في العملية التُليمية لهذه اللغة العظيمة. وللّك فقد لزم لكل من المتعلم والهعلم بيان الحجة عليـه والطريق الموصـلة إليه، وصـار لازمـا من لوازم الأدلـة أنـه بقـدر تعلق المتعلم والمعلم بالدين بقـر مـا
 الدلالة على المنطلق الباطن الذي يقف وراء الظاهر في هذا الأمر كله.
 ويصبر على ما يلاقي ويحنسب على ما يبتلي فيه، وهو اللسان العربي المبين، وأجره في هذا على الهّ رب العلمين، وبقدر دافعية المعلم نحو الدين بقدر ما يسعى في سبيل تعليمه، وبذل جهـيه واحتساب جهانياده في البحث عن وسائل التيسير المشروعة، ليقوم بورر حافظ اللسان العربي المبين، والحجة فيه، والذي من بعض واجباته تعليم ما تعلم منه، وتبليغ ما بلغ، وأجره في هذا على الـي اله رب العالمين. وإن من تيسير الشا عليهما أن يسخر لهما من يعينهما في الأمر بما يمكن من إعداد وتهيئة ونفقة وبُلْغة يتبلغ
 لهما، وتغشاهما الرحمة وتتزل عليهما السكينة، ويذكرهما اله فيمن عنده، لأنهما في مجلس علم وذكا ولئر ودين ابتغاء رضوان اله. وإن من متتضيات ما سبق أن يفهم الباحث ما يلي: 1. أن يلتزم المتعلم بضوابط المنهج الإسلامي للتقعم. 2. 2. أن المعلم لابد له أن يكون قد تعلم هذا اللسان العربي المبين بمنهجه الشرعي. 3. أن يطلب هذا العلم في تعلمه أو تعليمه لوجه الهّ تعالى.
4. أن تعلم وتعليم هذا العلم صورة من صور التعاون على البر والنقوى.
5. أن هذا العلم آلة الدين، ورابطة الأمة؛ فلا يطلب تعلمه ولا تعليمه لغير هذين المقصدين الشرعيين. 6. أن الله تكفل -وكفى به كفيلا - بتيسير هذا الطريق لكل منهما في الحاجات واللوازم والمقتضيات. 7. ومن ثم يمكن أن القول: لا دين إلا باللسان العربي المبين، ولا لسانَ عربيَ مبينَ إلا بالدين تعلما وتعليما . أهم المصادر والمراجع :
(1) الصواعق المرسلة: 746.
(²) قال السيوطي عن ءاداب اللغوي: "أول ما يلزمه الإخلاص. (.
 صار يدعى الحافظ، كما أن من بلغ الرتبة العليا من الحديث يسمى الحافظ، وعلم الحديث واللغة أخوان يجريان من واد واحد"، "وظائف الحافظ في اللغة أربعة: أحدها وهي العليا: الإمـلاء ... الثانية: الإفتاء في اللغة، وليقصد التحري والإلبانـة والإِفادة... الثالثة: وهي الرواية، والرابعة وهي التعليم: ومن عادابهما الإخلاص، وأن يقصد بذلك نشر العلم وإحياءه، والصدق في الرواية، والتحري والنصح في التعليم والاقتصاد على القدر الذي تحمله طاقة المتعلم". المزهر 330-313/2. وقال ابن الأنباري: يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا، رجـا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا كمـا يشترط في نقل الحديث؛ لأن بها معرفة تفسيره وتأويله،
 عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من الحديث". المزهر :58/1، "قال أبو الفضل بن عبدان في شرائط الأحكام، وتبعـه الجيلي في الإعجاز : لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط: أحدها: ثووت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل، والثاني: عدالة
 سمع منهم حسا وأما بغيره فلا، والخامس: أن يسمع من الناقل حسا". المزهر : 138/1. (33) تاريخ ءاداب العرب:140/1، ويقول ابن خلدون: "وذهب أبو بكر بن العربي إلى نقديم العربية والثـر على سائر العلوم؛ لأن الثـر ديوان العرب، وتعليم العربيـة ضرورة بسبب فساد اللغة، ثم الحساب ليتمرن على القوانين، ثم القرءان فإنـه يتيسر عليه بهذه المقدمة، ثم يظظر في أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الجدل، ثم الحديث وعلومـه، ومن الغفلة أن يؤخذ الصبي بكتاب الله، فيقرأ ما لا يفهم... ومذهب أبي بكر مذهب حسن إلا أن العوائد لا نساعد عليه، فإنها جرت على تقديم القرءان للتنرك والثواب". ناريخ ابن خلدون، 285/1-287. (4) (4) السابق 287/1. (5) (5) السابق 292/1 ( ${ }^{5}$ (
(6) السابق: 301/1،ويقول: "والمتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم، استعد بها لقبول ما بقي، وحصل لـه نشاط في طلب المزيد، حتى يستولي على غايات العلم، وإذا اختلط عليه الأمر عجز عن الفهم، وأدركه الكلال، وانطمس فكره، ويئس من التحصبل، وهجر التعليم". السابق 288/1 .
(7) السابق: 302/1.
( ) ( السابق: 303/1.
(9)
( ${ }^{10}$ ( السابق1/ 1 (1) 298.
(11) السابق1(1)
(12) (12) السابق 284/1.
(13) السابق1288/1).

|  | (14) السابق/184. |
| :---: | :---: |
|  | (15) السابق 1/ 1 / 652. |
|  | (16) السابق 1/ 1 (172 |
|  | (17) السابق نفسه. |
|  | (18) السابق نفسه. |

(19) أعددت كثابا مفصـلا لبيان وجه الحق.ومما قلت فيه: عن محمد سعيد العرفي: "من المؤكد الذي لا امتراء فيه للى المؤمن الحر المدرك، أن مسألة ترجمة القرءان والقول بها، لا يراد منها إلا هدم الدين الإسلامي من طريق التفريق وتشتيت المجتمع، لأن اللغـة العربيـة هـي التـي تجمـع كلمـة المسـلمين". اللغـة العربيـة رابطـة الشـوبا الإســلامية ص29. وينظـر "أباطيـل وأسمار"للثيخ شاكر ، ص:131، 235-241. 231 الانياء
(20) معجم الأدباء، في المقدمة.
(21) المزهر 302/2.
(22) أثر القرآن الكريم في اللغة العربية، ص242. (23) السابق، ص243.
(23) قدم صاحب القاموس المحيط راجيا "ضارعا إلى من ينظر من عالم في عملي أن يستر عثاري وزللي، ويسد بسداد فضله

خللي ويصلح ما طغى به القلم، وزاغ عنه البصر، وقصر عنه الفهم، وغفل عنه الخاطر".
 يقول: "استخرت الهّ في إملاء كتاب أشرح فيـه" وابن منظور في (لسان العرب) فاستخرت الهَ سبحانه وتعالى في جمع هذا الكتاب المبارك".
(26) ينظر مقال د. ماهر بن رمضان بمجلة (الوعي الإسلامي): 530، ص44-45. (27) وحي القلم: 3/ 242. 243.
(28) السابق3/252.
(29) السابق، 252/3.
(30) الإيضاح في علل النحو ، ص65.

