立足汉语事实 着力理论探讨

——《邢福义自选集》读后

眸 子

0. 河南教育出版社最近出版了一套“著名中年语言学家自选集”，以反映我国当代在各自学术领域贡献最大的中年语言学家的成就。《邢福义自选集》（以下简称《自选集》）是这套丛书中的一种。邢福义的研究，以敏锐、深入地分析汉语事实，“在一般人认为没有什么可注意的地方发掘出规律性的东西”（吕叔湘《语法问题探讨集·序》湖北教育出版社，1986 年）而著称。从这部《自选集》中，可以深切感受到他一贯的植根于汉语沃土的研究风格，也可以看到许多生发于汉语事实的富有理论意义的论述。《自选集》主要包括词类、单句、复句和研究方法等方面的内容，本文拟就这些方面的富有理论意义的论述，择要加以评述。

1.0 《自选集》对词类划分标准的研究，特别是对词的类别的研究，很有成绩。

1.1 经过近百年对汉语语法的研究，大家公认汉语的主要特点是缺乏严格意义上的形态变化。因此，词的分类和归类都必须更多地考虑句法的制约，考虑词入句后所呈现的千姿百态复杂多样的结果。《自选集》把汉语词类的这种情况概括为“词类受句法的管束”（43 页），“词类受句域的影响”（45 页）。并依实事求是的科学
态度，提出了“入句显类”“入句变类”的主张。这种主张扬弃了黎锦熙的“离句无品”说，改造了他的“依句辨品”说，反映了汉语词类的本质性的特点和汉语词类处理中所应采取的基本立场。

1.2 汉语不能凭借简单而明确的标准进行词类划分。这不仅在词类划分上遇到了比西方形态变化丰富的语言多得多的困难，而且，词的归类比分类更为麻烦。所以，需要更加仔细地研究词的各种语法特征的作用，探讨一些行之有效的方法。

《自选集》全面考察了词的三种主要语法特征，明确指出：“形式标志方面的特征，作为标准最有用，又最没用。它一看便知，可据性特强，但它说明不了多少现象，解释力是极差的。把造句功能作为标准，其覆盖面是百分之百，但只能得出或然性结论，而不能得出必然性结论。……相对说来，组合能力方面的特征覆盖面比形式标志大得多，可据性又比造句功能强得多。因此，在三个方面的特征里，只能以组合能力方面的特征作为主裁性标准，至于造句功能方面的特征，特别是形式标志方面的特征，只能是辅助性的标准。”(38 页)

《自选集》还认为：“不管哪一类词的基本语法特点，都不可能完全对外具有封闭性，对内具有普遍性。”(9 页)因此，为了增强归类的鉴别力，除了重视反映词类基本面目的“面大特征”之外，还要注意发掘和充分利用许许多多局部性或微小局部性的“面小特征”。

《自选集》主张在词类研究中自觉地运用证明方法，在给词归类时，除了运用最基本的“直判法”之外，还要注意运用起辅助作用的“排他法”和“类比法”，以“弥补直判法之不足，使某些无法直判的现象得到某种解释”。(55 页)与此同时，还讨论了证明方法与分类系统的关系，认为：“判断词的归属必须根据一定的分类系统，在判断归属的过程中必须运用一定的证明方法，但是，某个分类系统和某种证明方法之间并不存在固定的必然的联系，它们是属于两
个不同侧面上的东西。”（52页）这一论述廓清了人们一直混而不分的问题，具有方法论上的意义。

2.0 《自选集》在单句领域的理论贡献，主要表现在提出了句子结构的“分层向核性”、句子成分的“配对性”和“名词定格论”等。

2.1 《自选集》认为：一般句子都包含有“结构核”和“结构层”，紧靠结构核的近结构层，直接同结构核发生组合关系；相对的远层次，包绕结构核和相对的近层次。这种层包核、远层包近层的结构模式，便是句子结构的分层向核性。句子结构的分层向核性，发展了“向心结构”理论，不仅适合于汉语，也适合于一般的语言。当然，是否所有的句子结构都具有分层向核性，尚需进一步检验。

2.2 传统语法学把句子成分一分为六：主、谓、宾、定、状、补；并把前三者作主要成分，把后三者看作次要成分。《自选集》则认为这六种句子成分，是从不同角度划分出来的概念。句子成分实际上有五组，每组两个，配成五个对子：主语——谓语；宾语——动作语；补语——补语中心语；状语——状语中心语；定语——定语中心语。此外，还有一种称为“独立语”的失偶成分。这就是句子成分的配对性。

而且，“句子结构有层次，层次间有一定的关系。五组成分可以互相包含、交错使用，构成多层次的句子。在多层次的句子里，句子成分成对地在不同层次上形成平面，表明一定的层次关系。”（123页）

句子结构的“分层向核性”和句子成分的“配对性”，取传统的成分分析之长，法结构主义的层次分析之神，较科学地描绘了句子的格局，应该是具有普通语法学意义的。

2.3 国内外语言学界都比较重视对动词的研究，因为动词是句子组织的核心。但是，汉语的动词没有形态，汉语句法格局的形成，主要不是取决于动词本身，而是取决于动词前后的名词的不同位置和不同类型。《自选集》把这种认识表述为“名词定格论”。

78
名词定格论是在对句型研究的基础上发展起来的。《自选集》在研究句型时已经发现主语在句子成分中具有特殊的身分，指出：“主语属结构层，不是核，不及谓语重要。”但是，”主语是结构层诸成分中配合结构核对句型基本面目有决定性影响的成分。”(95页)主语多由名词充当，再考察一下名词在其他位置上的作用，于是发展出对句型更具解释力的名词定格论。

这一理论虽然还处于发展完善的过程中，但是它的提出，一定会大大促进对于名 词的各种次类及其语义特征的研究，并将引起人们对现在广为流行的“动词中心说”的重新思考，把动词中心说的合理性限定在特定的范围内。

3.0 复句是邢福义先生的“学术根据地”之一，他的复句研究，可以说代表着我国复句研究的水平。《自选集》中提出了许多有关复句的理论问题，其中最为重要的是关于“主观视点”的论述。

3.1 复句的语义关系具有二重性，即既反映客观实际，又反映主观视点。“客观实际是基础，提供构成语义关系的素材，主观视点是指标，决定对语义关系的选择。对于复句格式的形成来说，主观视点是第一位的起主导作用的东西，而客观实际则是第二位的被主观视点所牵引的东西。……主观视点直接决定复句格式，客观实际通过主观视点影响复句格式，反过来说，复句格式直接反映主观视点，间接反映客观实际。”(292页)

过去人们往往理解为复句格式完全为客观存在的实际所决定，复句格式所反映的语义内容也就是客观实际，把复句的语义关系简单地理解为逻辑关系，用逻辑分析代替复句的语义关系分析。《自选集》关于主观视点的论述，理清了客观实际与语言使用者的主观视点、复句格式和复句的语义关系间的制约与反制约等错综复杂的关系，不仅把复句研究提升到一个新的高度，而且这一论述本身就是具有语言哲学价值的。

3.2 《自选集》还指出，特定形式词的使用不仅受到句子逻辑
关系的制约，而且还受到句子语用要求的制约；“对于基本句式来说，特定形式词句可隐可现，显或灵活，隐多于现。一般能隐形时尽量隐形，含而不露，只是在特别有必要时，也就是在讲求蕴用价值的时候，才在句子中显现出来。”(725 页)此外，还论述了定名结构和非主谓句“NP 了”可以充当分句等。这些，都反映了汉语的特点，具有汉语理论上的意义。

4.0 “两个三角”和“三个充分”的论述，反映了《自选集》在语言研究方法论上的深入思考。

4.1 “两个三角”是指由语表、语里、语值构成的小三角和由普通话、方言、古代汉语构成的大三角。《自选集》主张，语法研究主要靠语表辨析，即由表识察，由里究表，并达到语表和语里相互印证。在表里辨析的基础上考察语用价值，从而对语法事实的认识更加圆。同时，还要立足于普通话，横看方言，上看古代汉语，以开拓思路，获得灵感，增强解释力。

“两个三角”学说同“三个平面”理论具有许多相通之外，但是二者的最大不同点之一是，“三个平面”主要是从语言本体上立论的，而“两个三角”学说则主要是从语言研究的方法论上立论的，讲的是研究的思路和方法。当前汉语语法研究的主要任务，是深人挖掘和揭示汉语语法事实。为完成这一任务，汉语语法学界在着力探讨语法研究同语义、语用的结合，现代汉语的研究同方言、古代汉语的结合，变静态的研究为动态的研究，变单一的研究为立体交叉的研究。“两个三角”学说正是对汉语语法学界这种着力探讨的理论概括。当然，如果考虑到汉语研究同民族语言的研究和外语的研究结合问题，也许在大三角之外还应设立一个更大的三角。

4.2 “三个充分”是指观察充分、描写充分和解释充分，是配合“两个三角”学说提出的推动研究深入的要求和目标。

《自选集》认为，观察充分需要观察思路尽可能的开放，需要全方位多层次地建立观察的视点，而观察思路的开放、观察视点的建
立，在很大的程度上取决于充分设问。“由此及彼，随迹逼进，四面八方地辨察，海阔天空地追踪。”（310页）而描写是对事物作规律性的反映，描写充分既要建立在观察充分的基础上，而且要尽可能地封闭描写范围，“小题大作”。

描写偏重于从微观上对语法事实作客观反映，解释偏重于从宏观上对语法事实作理论的阐明。解释充分不表现为“多”和“细”，而是表现为“深”，表现为具有“一语破的”的概括力。《自选集》把解释分为“归总性解释”和“先导性解释”两种，认为二者各有长处；归总性解释是在充分观察和充分描写的基础上所进行的归纳，偏重于“立地”，显得实在牢靠，但可能有理论高度不够的欠缺；先导性解释是在假设理论基础上的推演，偏重于“顶天”，理论意义很强，但可能有顾此失彼，甚至挂一漏万的毛病。要既“顶天”又“立地”，必须在“充分”上下功夫。

“三个充分”说从理论上论述了观察、描写和解释的关系，探讨了达成三个充分的关键途径，客观分析了不同解释方式的长处。这对于廓清汉语言法学界长期对描写与解释、归纳与演绎等的争论，对于加强语言研究的自觉性，无疑是有价值的。

5. 《自选集》还有一些具有理论意义的论述，如“语言是文化的符号，文化是语言的管轨”；如“汉语语法形式上重‘意’不重‘形’。形式上框架简明，没有繁琐的标记；表意上灵活多样，隐性语法关系十分丰富”等。（346页）

《自选集》的这些理论，主要是归总性解释的产物，是植根于汉语“泥土”，对汉语语法事实进行长期的多角度的观察和描写的基础上作出的。这些理论，有些反映的是汉语的不同于西方语言的特点，有些则具有普通语言学上的意义，虽然在提出这些理论时受到国外一些理论的启发，但并不是“国外理论+汉语例子”的夹生饭，而主要是生发于汉语事实的，所以显得实在牢靠，面目可亲。

《自选集》明确提出要建立汉语自己的理论：“根据自己语言的
特点，不排除接受国外理论的启示，总结出一套自己的理论，一套能够充实和发展普通语文法的理论，一套在学术交往中能够跟国外理论对等交流的理论，这才是我们应该追求和必须追求的。“（323页）我国老一辈的语言学家已经为这一追求打下了基础，中年一代学者，包括《自选集》的作者在内，为实现这一追求已经迈出了坚实的一步，我们相信，经过一代代学者的努力，这一追求是会实现的。

【责任编辑：陈亚川】

语言学书目

《现代汉语教程》，邢公畹主编，马庆株副主编，南开大学出版社1992年10月出版，定价8.80元。

《广州话研究与教学》，郑定欧主编，周小兵副主编，中山大学出版社1993年12月出版，定价12.80元。

《词语的意义和结构》，周茂著，天津古籍出版社1994年8月出版，定价13.80元。

《古典诗歌的修辞和语言问题》，谭汝为著，天津古籍出版社1994年4月出版，定价8.80元。