**مقدمة في اللغات السامية**

**المرحلة الثانية**

**اللغة :** هي نظام من الرموز الصوتية المنطوقة التي يتعامل بها الإنسان للتواصل بين أفراد المجتمع للتعبير عن أغراضهم وحاجاتهم، وقد تعامل الإنسان باللغة منذ الآف السنين قبل ان يكتبها وبعد مرحلة طويلة بدأت المحاولات الأولى لتدوين هذه اللغة المنطوقة والمسموعة لتصبح شيئاً مقرراً، وهناك لغات كثيرة لا يكتبها أبنائها إلى يومنا هذا، فاللغة تقوم على أساس الصوت

عرَّف علماء الأنتروبولوجيا اللغة بانها مجموعة من الأصوات يُعبر بها كل قوم عن أغراضهم، واللغة هي ما يميز الإنسان عن الحيوان للتعبير عن حالات الشعور، أي عن حالات الإنسان الفكرية والعاطفي و الإرادية، إذ يمكن بواسطتها تحليل أي صورة أو فكرة ذهنية معينة الى أجزائها وخصائصها حيث يمكن تركيب هذه الصورة باذهاننا واذهان غيرنا وذلك من خلال تاليف الكلمات للتواصل بين الافراد

هناك خلط غير يسير يقع فيه كثيرون لا يميزون بين الأصوات والكتابة، ويعتقد كثيرون ان الكتابة بصورة عامة صورة صادقة للغة المنطوقة، فاللغة تقوم على أساس الصوت، وأما الكتابة فهي ظاهرة حضارية لها أهميتها، ولكن ينبغي الا تختلط بظاهرة أخرى وهي اللغة.

**علم اللغة :** هو العلم الذي يبحث في اللغة ويتخذها موضوعاً له، فيدرسها من النواحي الوصفية والتاريخية والمقارنة، كما يدرس العلاقة الكائنة بين اللغات المختلفة وعلاقتها بالنظم الاجتماعية المختلفة.

ان اللغة هي ظاهرة إنسانية تستخدمها كل المجتمعات لإداء وظائف محددة وبناء هذه اللغات يتألف بشكل عام من : أصوات تنتظم في كلمات، والكلمات تتألف منها جمل، والبشر جميعاً يستخدمون لغاتهم بالتعبير عن أفكارهم ورغباتهم أو توصيلها إلى الآخرين وفي قضاء الحاجات والمصالح.

**فقه اللغة:** هو العلم الذي يعني بدراسة القضايا اللغويه من حيث أصواتها ومفرداتها وتراكيبها وفي خصائصها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية وما يطراعليها من تغييرات وما ينشأ من لهجات، فيبحث في المعجمات والمفردات من حيث المعنى والاصالة والإشتقاق، كما يبحث في وظيفة اللغة واصلها ومصادرها.

.