**บทที่ 7**

**ประโยคพื้นฐานภาษามลายู (Pola Ayat Dasar)**

โครงสร้างภาษามลายู ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษามลายู เพราะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสื่อสารภาษามลายูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องของการอ่าน เขียน และฟังพูด โครงสร้างโดยทั่วไปแล้วหมายถึงองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งนำประกอบเข้ากันเป็นประโยคต่างๆ ในภาษามลายู บทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของวลี อนุประโยค และโครงสร้างประโยคภาษามลายูพื้นฐาน

1. **ประโยค (Ayat)**

Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan,serta mengandungi intonasi yang sempurna.

Setiap bahasa mempunyai jumlah ayat yang tidak terhad bilangannya. Namun dimikian, daripada bilangan yang tidak terhad itu, ayat-ayat tersebut sebenarnya terbahagi kepada hanya dua golongan, iaitu golongan yang disebut *ayat dasar* dan satu golongan lagi yang disebut *ayat terbitan.* Ayat dasar adakalanya disebut juga sebagai *ayat inti* yang daripadanya dapat dibentuk atau diterbitkan berbagai-bagai ayat yang lain, yang dasebut ayat terbitan, atau dalam istilah ilmu bahasa moden, disebut *ayat transformasi*. Proses perubahan atau penerbitan ayat ini boleh berlaku melalui proses seperti *peluasan, penggantian,* pengguguran*,* atau penyusunan semula unsur-unsur (konstituen) yang terkandung dalam sesutu ayat dasar.Setiap ayat, baik ayat dasar mahupun ayat terbitan, mengandungi berbagai-bagai jenis dan ragam ayat, seperti *ayat penyata,ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan, ayat majmuk, ayat aktif, ayat pasif,*dan sebagainya. Daripada berbagai-bagai jenis dan ragam ayat ini, kesemuannya boleh bersifat ayat terbitan, tetapi hanya jenis ayat penyata dan ragam ayat aktif yang boleh menjadi ayat dasar.

 Sebagaimana yang telah dinyatakan, unsur atau konstituen yang terkandung dalam ayat ialah klausa,dan bilangan klausa terkandung dalam sesuatu ayat akan menentukan jenis ayat tersebut, iaitu sama ada jenis *ayat tunggal* atau *ayat majmuk*.

 Ayat tunggal ailah ayat yang mengandungi hanya satu klausa, seperti yang terdapat dalam

ตัวอย่าง

Ali guru.

(อาลีเป็นครู)

Anak itu lapar.

(ลูกหิว)

Selendang ini untuk ibu.

(ผ้าพันคอนี้ของแม่)

Mereka berkumpul di dewan.

(พวกเขารวมตัวกันในห้องประชุม)

Anak orang itu sedang tidur.

(ลูกเขากำลังหลับอยู่)

 Ayat majmuk pula mengandungi lebih daripada satu klausa, iaitu bentuk yang berhuruf condong dalam contoh berikut:

ตัวอย่าง

*Ali guru* tetapi *adiknya kerani.*

(อาลีเป็นครูแต่ว่าน้องเขาเป็นเสมียน)

*Anak itu lapar* kerana *belum diberi susu*.

(ลูกหิวเพราะแม่ยังไม่ได้ให้ดื่มนม)

*Selendung ini untuk ibu* manakala *songkok itu untuk ayah*.

 (ผ้าพันคอนี้ของแม่ ส่วนหมวกนี้ของพ่อ)

 *Mereka berkumpul di Dewan Besar* untuk *mendengar ceramah.*

 (พวกเขารวมตัวกันในห้องประชุมเพื่อฟังบรรยาย)

 *Anak orang itu sedang tidur* ketika kami sampai sementara kakaknya sedang bermaim.

 (ลูกเขากำลังหลับอยู่ในขณะที่ฉันมาถึง และพี่สาวเขากำลังเล่น)

1. **Klausa**

 Klausa ialah satu unit drangaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat, yang menjadi konstituen kepada ayat.Sebagai konstituen dalam pembentukan ayat, klausa terbahagi kepada dua jenis, iaitu *klausa bebas* dan *klausa tak bebas*.

 Klausa bebas ialah klausa yang dapat berdiri sendiri dan bersifat sebagai ayat lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna.

 ตัวอย่าง

Kamu pandai

(เขาเก่ง)

Saya akan hadir

(ฉันจะเข้าร่วม)

Mereka mogok

(พวกเขาหยุด)

Dia sedang berkerja

(เขากำลังทำงาน)

Kami sudah makan

(ฉันรับประทานอาหารเสร็จแล้ว)

 Dalam ayat 1, klausa *kamu pandai* mengandungi subjek *kamu* dan predikat *pandai*, dan sekiranya diucapkan dengan intonasi yang sempurna dan betul, klausa tersebut akan menjadi ayat lengkap : *kamu pandai.*

 Klausa bebas dengan sifatnya sebagai ayat yang sempurna boleh juga menjadi sebahagian daripada ayat yang lebih luas dan kompleks, seperti contoh yang berikut:

ตัวอย่าง

*Kamu pandai* kerana kamu rajin belajar.

(เขาเก่งเพราะเขาตั้งใจเรียน)

*Saya akan hadir* kalau waktu mengizinkan.

(ฉันจะเข้าร่วมถ้ามีเวลา)

 *Mereka mogok* kerana mereka membentah sikap majikan.

 (พวกเขาหยุดงานเพราะพวกเขาเถียงนายจ้าง)

 Janganlah ganggu orang itu kerana *dia* *sedang berkerja.*

 (อย่ารบกวนเขา เพราะเขากำลังทำงาน)

Katakan kepada ibu bahawa *kami sudah makan.*

(ฉันบอกแม่ว่ารับประทานอาหารเสร็จแล้ว)

Dalam ayat 1,konstituen *kamu pandai* merupakan klausa bebas yang terbentuk dalam ayat yang mengandungi satu klausa lain, iaitu *kerana kamu rajin belajar*.Bagaimanapun,*klausa kerana kamu rajin belajar* yang mengamdungi subjek kamu, predikat *rajin belajar* dan kata hubung *kerana* iailah klausa tak bebas, karana klausa tersebut tidak dapat berdiri sendiri.

1. **Frasa**

 Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan, ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih.

 Frasa berbeza daripada klausa kerana binaan frasa boleh mengadungi hanya subjek atau hanya predikat,dan dalam satu susunan tatabahasa frasa boleh menjadi konstituen kepada klausa ataupun konstituen frasa itu sendiri.

 Dalam ayat-ayat berikut, susunan perkataan yang di tulis condong ialah cohtoh frasa:

ตัวอย่าง

Burung merpati terbang melayang.

(นกพิราบบิน)

Anak kecil itu sedang tidur.

(เด็กน้อยกำลังนอนหลับ)

Ali mengahwini anak Pak Haji Osman.

(อาลีแต่งงานกับลูกฮายีอุสมาน)

Polis memburu penjenayah di hutan itu.

(ตำรวจล่าโจรในป่า)

Di dalam gua itu tersimpan harta karun.

(ในถ้ำนั้นเป็นที่เก็บสมบัติ)

 Sebagai mana yang telah dinyatakan,frasa dapat juga difahami sebagai binaan daripada satu perkataan yang mempunyai potensi untuk menjadi unit yang mengandungi dua perkataan atua lebih.

 Misalnya, bentuk kata burung ialah frasa kerana bentuk tersebut boleh diperluas menjadi seekor burung, burung merpati, seekor burung merpati, seekor anak burung merpati, dan sebagainya, seperti yang berikut:

|  |
| --- |
| วลี |
|  Burung นก  Seekor burung นกหนึ่งตัว Burung merpati นกพิราบ Seekor anak burung ลูกนกหนึ่งตัว Seekor anak burung merpati ลูกนกพิราบหนึ่งตัว |

 Oleh itu, dalam binaan seekor anak burung merpati, kita bertemu dengan sebuah frasa, burung merpati, yang dipancangkan ke dalam sebuah frasa yang lain, anak burung merpati, dan seterusnya ke dalam sebuah lagi frasa yang lain,seekor anak burung merpati. Hubungan frasa-frasa dalam binaan ini dapat digambarkan seperti yang berikut:

1. **Perkataan**

 Perkataan jikalau konstituen klausa ialah frasa, maka konstituen frasa ialah perkataan. Perkataan boleh ditakrifkan sebagai bentuk bebas yang terkecil yang boleh berdiri sendiri dan binaannya ditak boleh dibahagi atau dipisahkan kepada bentuk tatabahasa yang lebih kecil lagi. Sebagai contuh bentuk seperti baju, orang, negeri, mana, dia dan itu masing-masing merupakan bentuk perkataan oleh sebab sifatnya sebagai bentuk tatabahasa yang bebas dan terkecil serta mengandugi erti. Sebaliknya bentuk-bentuk ujuran seperti orang ramai, bunga api, jalan mati, menggunakannya, terserahlah, tidak boleh digolongkan sebagai bentuk perkataan kerana masing-masing masih boleh dibahagi atau diperkecil kepada bentuk yang lebih kecil dengan membawa erti atau funci tatabahasa iaitu orang+ramai, bunga+api, api+jalan, mati, menggunakan+nya terserah+-lah yang kesemuanya merupakan frasa. Dalam hal ini perlu juga diingat bahawa bentuk-bentuk seperti meng- , -kan ter- ,-lah dan sebagainya, tidak boleh dianggap sebagai perkataan oleh sebab masing-masing tidak boleh berdiri sendiri, walaupun tiap-tiap satu daripadanya membawa funsi tatabahasa.

Dalam huraian teori tatabahasa, bentuk-bentuk seperti ini tidak dianggap sebagai perkataan, tetapi sebagai morfem, dan oleh sebab bentuk-bentuk ini tidak boleh berdiri sendiri, maka disebut morfem terikat mana kala bentuk-bentuk terkecil yang bebas dan mengandungi erti, yang kita sebut perkataan, dikenal sebagai morfem bebas. Berasaskan funsinya dan peranannya dalam tatabahasa, tiap-tiap perkataan itu boleh tergolong kepada jenis-jenisnya . Dalam bahasa melayu, terdapat beberapa golongan perkataan yang utama seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan beberapa golongan perkataan bukan utama seperti kata sendi nama, kata hubung, dan sebagainya

1. **Struktur Binaan Ayat**

 Pembentukan ayat dalam bahasa dikenali sebagai satu binaan atau konstituen.Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata sewenang-wenang dan tidak terusan tetepi sebaliknya terbentuk daripada disusunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen.Ayat 1 dibawah misalnya ialah satu binaan yang mengandungi dua unsure iaitu 2 dan 3.

 1) Ahmad tertidur

 2) Ahmad

 3) tertidur

Jelas bahawa dalam contoh binaan ayat 1, terdapat hanya dua perkataan iaitu Ahmad dan tertidur. Namun pada umumnya ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada ayat 1 dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa yang terkandung di dalamnya beberapa unsure frasa dan tidak hanya perkataan. Frasa yang terdapat dalam sesuatu ayat itu pun mempunyai unsur-unsur tersendiri yang terdiri daripada unsure frasa yang lebih kecil dan setiap satu unsure frasa yang kecil itu pula mengandungi unsur perkataan

**5.1 Pembahagian Subjek dan Predikat**

 Umumnya penuturasli sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa atau daya pengetahuan untuk mengetahui struktur unsure atau struktu rkonstituen setiap ayat dalam bahasanya iaitu melalui kebolehannya memenggal ayat kepada bahagian-bahagiannya.

**5.2 Susunan dalam Ayat**

Apabila berbincang tentang ayat kita juga membincangkan aspek susunannya. Dari segi bentuk susunan ayat dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut:-

1. Susunan biasa iaitu unsure frasa subjek mendahului frasa predikat.

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjek** |  **Predikat**  |
| Ali | Guru sementara di sekolah itu.  |
| Adik bongsu ku | Sedang tidur di serambi rumah.  |
| Pegawai kanan pejabat itu | Amat rajin dan cekap pula.  |

2) Susunan songsang iaitu unsure frasa predikat mendahului frasa subjek.

|  |  |
| --- | --- |
| **Predikat** | **Subjek** |
| Guru sementara di sekolah itu | Ali |
| Sedang tidur di serambi rumah | Adik bongsuku. |
| Amat rajin dan cekap pula | Pegawai kanan pejabat itu. |

**6. Ayat Dasar**

Ayat dasar ialah ayat asas yang menjadi sumber bagi pembentukan semua ayat dalam sesuatu bahasa. Dalam sesuatu bahasa terdapat pelbagai bentuk ayat, jenis binaan ayat dan susunan ayat. Fenomena ini dikenali sebagai rangka ayat.Terdapat beberapa pola rangka ayat yang digunakan dalam pembinaan ayat yang sempurna atau gramatis. Pola ayat ini dalam bahasa Melayu disebut pola dasar ayat.Terdapat empat pola dasar ayat bahasa Melayu seperti berikut:

1) Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN)

2) Frasa Nama + FrasaKerja (FN + Fk)

3) Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA)

4) Frasa Nama + Frasa SendiNama (FN + FS)

Empat pola dasar ayat bahasa Melayu ialah pola dasar ayat jenis pertama ialah FN sebagai subjek dan FN sebagai predikat. Pola dasar ayat kedua ialah FN sebagai subjek dan FK sebagai predikat pola dasar ayat ketiga ialah FN sebagai subjek dan FA sebagai predikat. Dan pola dasar ayat terakhir ialah FN sebagai subjek dan FS sebagai predikat.

**6.1 Frasa nama**

Frasa nama ialah frasa yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur inti. Unsur inti kata nama bola hadir secara sendiri dan atau hadir bersama unsur-unsur lain sebagai penerang kata nama.

**6.2 Frasa kerja**

Frasa kerja ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsure inti.Kata kerja terbahagi kepada dua jenis iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.

**6.3 Frasa adjektif**

Frasa adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsure inti.Lazimnya kata adjektif atau kata sifat hadir selepas kata kerja atau kata nama.Kata adjektif berfungsi sebagai predikat atau unsure keterangan.

**6.4 Frasa sendi nama**

Frasa sendi nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama sebagai unsure inti. Lazimnya, dalam satu ayat terdapat satu kata sendi nama dan satu frasa nama sebagai pelengkap kata sendi nama. Secara ringkas selepas kata sendi nama mestiada kata nama. Terdapat beberapa perkataan kata sendi nama seperti di ke, daripada, pada, kepada, untuk, akan, bagi, hingga, oleh,dengan ,tentang,sampai dan sebagainya.

ตัวอย่าง ประโยค FN+FN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FN | FN |
| 1. | Abang Lukman | Doktor gigi. |
| 2. | Sofia | Guru sekolah. |
| 3. | Maibidah | Mahasiswi. |

ตัวอย่าง ประโยค FN+FK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FN | FK |
| 1. | Adik | sedang membaca buku. |
| 2. | Padi | menguning. |
| 3. | Hakim | menyepak bola. |

ตัวอย่าง ประโยค FN+FA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FN | FA |
| 1. | Afnan | sangat cerdik. |
| 2. | Bukuini | bagus betul. |
| 3. | Peristiwa itu | Amat menyedihkan. |

ตัวอย่าง ประโยค FN+FS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FN | FS |
| 1. | Emaknya | di hospital yala. |
| 2. | Beritaitu | tetang sunami. |

**บทสรุป**

Susunan ayat dapat dibahagikan kepada dua jenis seperti berikut:

1. Susunan biasa iaitu unsure frasa subjek mendahului frasa predikat.

|  |  |
| --- | --- |
| **ประธาน** |  **ส่วนขยาย**  |
| Ali | Guru sementara di sekolah itu.  |
| Adik bongsu ku | Sedang tidur di serambi rumah.  |
| Pegawai kanan pejabat itu | Amat rajin dan cekap pula.  |

2) Susunan songsang iaitu unsure frasa predikat mendahului frasa subjek.

|  |  |
| --- | --- |
| **ส่วนขยาย** | **ประธาน** |
| Guru sementara di sekolah itu | Ali |
| Sedang tidur di serambi rumah | Adik bongsuku. |
| Amat rajin dan cekap pula | Pegawai kanan pejabat itu. |

Ayat dasar ialah ayat asas yang menjadi sumber bagi pembentukan semua ayat dalam sesuatu bahasa. Dalam sesuatu bahasa terdapat pelbagai bentuk ayat, jenis binaan ayat dan susunan ayat. Fenomena ini dikenali sebagai rangka ayat.Terdapat beberapa pola rangka ayat yang digunakan dalam pembinaan ayat yang sempurna atau gramatis. Pola ayat ini dalam bahasa Melayu disebut pola dasar ayat.Terdapat empat pola dasar ayat bahasa Melayu seperti berikut:

1) Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN)

2) Frasa Nama + FrasaKerja (FN + Fk)

3) Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA)

4) Frasa Nama + Frasa SendiNama (FN + FS)

**แบบฝึกหัดท้ายบท**

**ตอนที่ 1**

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. Datangkan satu contoh binaan ayat?

2. Susunan dalam ayat ada berapa jenis sebutkan?

3. Susunan biasa ialah?

4. Susunan songsang ialah?

**ตอนที่ 3**

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. Berapakah terbahagi ayat dan sebut satu persatu ?

2. Apakah jenis ayat tunggal dan ayat majmuk ?

3. Sebutkan perbezaan antara jenis ayat tunggal dan jenis ayat majmuk ?

4. Apakah klausa ?

5. Berapakah terbahagi klausa dan sebut satu persatu ?

6. Apakah frasa ?

7. Apakah perkataan dan sebutkan contohnya ?

**ตอนที่ 3**

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. Anda faham apa itu ayat dasar?
2. Ayat dasar terbahagi berapa pola?
3. Memberi contoh Frasa Nama + Frasa Nama?
4. Memberi contoh Frasa Nama + Frasa Kerja?
5. Memberi contoh Frasa Nama + Frasa Adjektif?
6. Memberi contoh Frasa Nama + Frasa sendi nama ?

**เอกสารอ้างอิง**

Nik Safiah Karim, 2015. **Tatabahasa dewan edisi ketiga**. Kuala Lumpur: Dewan

 Bahasa dan Pustaka.