# إشكالية اللفظ و الممنى <br> عنـلـ اللفويـــيــن العرب القلدامى 

## جلاب صليحة : أستاذ محاضر ب <br> جــامعة يحي فارس - الملدية

## الملخصص

اللغة هي مـاهية الإنسـان وأداة تعبر عن تأثراتـه وانفعالاتهه، وتسـاعده أيضـا على التواصل هع الآخرين. ولما كانت الوحدة اللغوية مـكونة من لفظ
 موجودات وأشيـاء يعقلها الإنسـان وينقلها إلى ذهنـه وهي مـا يعرف بالمعاني، لكنّه لا يكتفي بحفظها فحسب بل يسعى إلى أن يضع لها أسماء تشير إليها وتدل عليها
من هنـا كانت طبيعة العـلاقة بين اللفظ والمعنى، مـن بين أهـم
 الرؤى بينهم، إذ نجـد "سيبويه" يقول بتعددية الألفاظ والمعاني، ِِ حـين يذهب "الجاحظ" إلى أنّ تحقق البـلاغة يـكون بجودة المعنى واللفظ معا. أمـّا
 الكلمـات المتتاحية: اللغة، النص، اللفظ، المعنى، الاشتراك، الترادف، الدلالة.

## Summary

Language is the human heart and a tool that expresses its affections and emotions, and also helps to communicate with others. Because the language unit is full of diction and meaning, man lives in an environment, and this ocean contains assets and things that are followed by man and transferred to his mind, which is known as meaning, but he not only preserves them but seeks to put names to indicate them.
meaning, among the most important linguistic topics addressed by many Arab linguists in the different visions between them.

As Sibawah says to the pluralism of words and meanings, while Aldjahid goes to achieve rhetoric is the quality of meaning
and speech together. Where IbnQuatyba has gone to the word improves the good meaning and vice versa.

## Keywords

Language, text, pronunciation, meaning, participation, synonym, meaning.

مقدمة

التراث العربي حافل بالدراسـات اللفوية التي أتت نتيجة مخاض فكري أنتـا


 والمشتفلين بالنقد، نقد الشعر والنثر، دع عنك المفسرين والشراح الذين تشك الـكـل العـلاقة بين اللفظ والمعنى موضوع اهتمامهم العلني الصريحر). نلحظ مدى أهمية دراسـة اللفظ والمعنى لدى مختلف العلوم والمجالات، فبهـهـا
تتحدد وتحل الكثير من القضايا سواء يٌِ علم الأصول أو التفسير أو البـلاغة وغيرهـمـ نظرا لطبيعة هذا الموضوع - اللفظ والمعنى عند المفكرين العربـ الحنـ الخصب






 الوصول إلى استتباطات معرفية لما يصل إليها المفكرون الفربيون إلا مؤخرا، مـع مارتيني، أولمان، ستيفن وفيرث الئ

 لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين، والمعنى واحد، واتفاق اللفظين، واختلاف المعنيـين" 3 .
إنّ هذا الكـلام يمكن أن يدرج پِّ إشكـالية، هل لكلّ معنى لفظ واحد؟ وهل يجوز تعدّد اللفظ والمعنى واحد؟ وهي مسـألة ناقشها الباحثون پِّ باب الترادف

والاشتراك غير أنّ "سـيبويه" قد يكون رمى من وراء قول هـذا إلى لا نهائية الكـلام
 الواحد ، ليدلوا على اتسـاعهم فِّكـلامههم). 4
وإذا كان "الشـافعي" قد فتح أبواب علم أصول الفقه، فإنّ الجاحظ (160هـ 255)، هو أول من ولج أبواب علم البـلاغة، والجمال، وفتح مكامن البيان، ومن بين استتتاجاته وتحديداته، وضعه لمصطلح "البيان" الذي هو (إدراك الحقيقة ولـية والمعرفة عن طريق الحدس والذوق وميدانه الطبيعي هو ميدان ما بعد اللفة حيث تسود الإشـارة والتلميح.ل1 5
والجـاحظ هـاهنـا يدعو إلى قراءة معنى المعنى، واكتشـاف المعنى الخفي، كمـا

 وشـريفها لشـريفها ، وسـخيفها لسـخيفها ." فـ"الجاحظ" ينظر إلى اللفظ على أنّه مقاطع صوتية ، يقول: (الصوت وهو آلة
 إلا بالتقطيع والتأليف ، ${ }^{7}$ فلا أهمية للـحروف بدون تأليف وتتسيق؛ لأنّها تبقى مجرد

حروف، بل إن فائدتها يٌِ التأليف حتى تصير كـلامـا موزونا ذا معنى. كما أنّ البيان وِّ نظر "الجاحظ" هو إجاللاء المتكلم للحقيقة، وبعده عن


 بعيدا عن الصنعة بريئا من التعقيـد غنيـا عن التأويل"). 8

فهذا القول يدعو إلى أن يكون اللفظ صريحا مفهوما لا يحتاج إلى غوص أو تفسير أو شـرح، لكن هـذا الطرح قـد يسـم اللغة بالجـمود ، واللغة بطبعها غير ثابتة على


ويورد "الجاحظ" أيضـا مبرزا أدوات البيـان، وهي: اللفظ، والإشـارة، والعقد، ثم
 الأولى للبيان هو اللفظ اللغوي" "، ذلك أنّ المعاني تبقى حبيسـة يِّ الصـدور مـا لم يجسـدهـا اللفظ ويفصـح عنهـا.
بعد هذه الإطلالة السريعة على الفكر اللغوي الجاحظي، نخرج بقناعة وهي أن
"الجاحظ" قد كان له فضل كبير يو إزالة اللبس عن كثير من قضايا اللغة، ولا سيما فيما يتعلق بهسـألة اللفظوالمعنى.
 اللفظ والمعنى، واستتباط جهلة من النتائج، فهو يوازن بين اللفظ والمعنى، وقد أوضح
 أضرب، وكل من هذه الضروب فيها ركنان اللفظ والمعنى، وبحسب صفات الجودة أو الرداءة لهذين العنصرين يعطى الكلام مرتبته، فتثمة ¹ ضرب بين لفظه وجاد معناه، 5 ضرب حسن لفظه وحالا، فإذا أنت فتشتهه لم تجد هناك فائدة يِّ المعنى، 3 ضرب جاد معناه، وقصرت ألفاظه، ${ }^{4}$ ضرب تأخّر معناه، وتأخر لفظه،). 10

نجد أن "ابن قتيبة" يحكم على شعرية البيت الثعري وفقا لسباكة -صياغةلفظه ومعناه، فالا بدّ للمعنى أن يكون جيدا حتى يحس لفظه والعـكس صحيح،


 فسيخفها، ولا يكسو المعاني الهزلية ألفاظا 11 جدية فيستوخمها سـامعها ، ولكـا


الشـاعر ֵِِنظر "ابن قتيبة" إذا أعطى كـلامهـ بلاغة ، أي أنه يجب عليه أن يعطي للفظ الجيد معنى جيدا والعكس صحيح.
كان للفارابي (ت 339)تعليقات فيما يخص قضية اللفظ والمعنى، فاهتمامها بعلمي المنطق والفلسفة جعلاه يركز على مسـائل اللفة، ومن بين مـا أورده پِّ هذا الصدد، تقسيمـه للألفاظ باعتبار دلالتها: (ابل إنها وضع لها لها علما خاصـا سما الماه "علما الألفاظ" التي قسهها إلى سبعة أقساموهي: علمم الألفاظ المفردة وعلم الألفاظ المركـا كبـة ، وعلم قوانين الألفاظ عندمـا تركب وقوانين تصحيح الكتابة، وقوانين تصحيح القراءة، وقوانين الثـعر). 12
 الخطاب، ويتوافق اللفظ مع معناه، فيحصل التبليغ ويحسن التوظيف، وبهذا تكون علاقة اللفظ بمعناه علاقة تواصلية تكاملية.

إذا كان "الفارابي" منطقيا فإنّ المنطق يقرّ بالعقل والاستدلال، ومن ثمّ فالألفاظ

تكون شكلا مؤديا لمضمون ما وهو المعنى، فكأن المعاني تصورات، والألفاظ قوالب
 (افإذن يصير الثثعر أكمل وأفضل بألفاظ مـا محدودة إمّا غريبة، ، وإمّا مشهورة، وبأن تكون المعاني المفهومة عن ألفاظها أمورا تحاكا ألأي الأمور التي منها القول، وأن تكون


إذا كان "الفارابي" منطقي استدلالي فإنّه لا يذكر "ابن جني" (320ه-392)إلا
 اللغوي الفكري التراثي العربي.

كما درس "ابن جني" مسـألة اللفظ والمعنى يِّ كتابه "الخصائص" ، (افعرض ثلاث علائق متصلة هي: العلاقة بين اللفظ والمعنى، والعـلاقة بين اللفظ واللفظ، ثم العلاقة بين الحروف ببعضها)، 14


 حروف لفظ آخر، هما متقاربان دلاليا لتقاريهها فونولوجيا وتلك خاصية من خصائص اللغة العربية). 15

وإنّ هذه الملاحظة تتم وتعكس فـكرحا اعميقا ، وبعد نظر اتسم به "ابن جني"،
 أزًا) اللفظان لتقارب المعنيين، وكأنهم خصّوا هذا المعنى بالههزة لأنّها أقوى من الهاء،
 الشجرة، ونحو ذلك." ${ }^{1}$ نرى أنّ "ابن جني" قد أولى عنـي
 على اجتهاده، وتمحيصها، وتدقيقه، ، لما يقول، ويذهب "ابن جني" إلى أنّا ألّه قد ترد ألفـاظ حسنة مصوغة صياغة جيدة إلا أنّها لا تعكس معان شـريفة، حتى الانـي أنها تخلو من قصد
 راجع إلى جفاء طبع الناظر ، وخفاء عرض الا الناطق، أي يحتاج متل هـا ونا العمل الأدبي
 فاللفظ وكذا المعنى ما هما إلا نتيجة مخاض قائلهمـا ، فإذا كان الثشاعر ذا طبع

سـيء، وغرض وضيع فـلا تتتظر منه أن يـكون لفظه جيدا حسنـا ، وإذا كـان ذا نفس أبيـة ، ونية حسنـة حسن معناه وجاد لفظه، فـالموجب يطرح موجبا والسـالب يولد سـالبـا. وممـا هو معروف أنه قد تتعدد دلالة اللفظ الواحد، وهـذا مـا أطلق عليـه اللغويون مصطلح الحقيقة والمجاز، ومن بـين هؤلاء نجـد "ابن جني" حاضرا لإبداء رأيه يِّ هـذا


 وللتدليل أكثر على تعريفه الآنف يورد أمثلة اخترت منها هـا المثال، وهو

 بالرحمـ، وإن له يصـح دخولها، فمـا يجوز دخولـه فلدلك وضعها موضعاه، وأمـا التوكيد ، فـلأنّه أخبر عن المعنى بهـا يخبـر بـه عن الذاتر). 1
والمجاز يعكس مرونة اللفة العربية وقابليتها للشنحن، وبهـذا يصبح اللفظ متحررا يلبس دلالات جديدة حسب السياق الذي يرد فيـه، فالمجاز هو إضـافة هعنى جديد إلى المعنى القديم المعجهي الحقيقي الذي تواضـع عليـه المتـكلمـين. وعليـه نصل إلى أنّ "ابن جني" قد ألبس اللفظ والمِ المعنى حلّة باهيـة ، مختلفة الزّخارف والحلل، فأكسب المعنى توكيدا ، وأخرج اللفظ من نمطيته وجعله يتماشى والسيـاق، فإذن عـلاقة اللفظ بـالمعنى عند "ابن جني" هي عـلاقة تواصليـة، توكيـدية ، توسعيـة، تجـديدية، سيـاقية.
بهـجرد ذكر "ابن سينـا"(373ه-427ه)حتى يتبادر إلى أذهـانتا الجانب النفسي الطبي، وقد انعكس انتماؤه على تحليلها اللغوي. وهو مـا أفضى على دراستـه اللغوية طابع الدّقة والموضوعية، ومن جملة المسـائل اللفوية التي تتـاولها ، ولا سـيمـا فيمـا يتعلق باللفظ والمعنى تقسيمـه للّفظ: (ايحدد ابن سـينـا مـاهية اللفظ المفرد بالنظر إلى دلالتهه، فما كانت دلالته واحدة لا تتجزأ فهو اللفظ المفرد ، ثم بحيث إذا تجزأت دلالته لم

 تكون دلالته من حيـث يراد أن يقال "عبـد شمس""). 22
 المقام الأول دلالة اللفظ إذا كان مفردا أو مركبا وذلك فِّ قوله أيضا : (إذا لم يرد باللفظ دلالة لم يـن دالا" ${ }^{3}$ ، فهو هـا هنا يرجع اللفـظ إلى مـدار القصد والإرادة، وهو المــــعنى

الذي يريد القائل أن يوصله إلى الغير بواسطة اللفظ.



 الحسّ على النّّس التقتت إلى معناه.) 4

 وبهذا تحفر يٌ الذاكـرة وترتبط صورة المسموع بصورة المعنى، فيصبح كـل مـا ذـكر اسم ما إلا وارتبط بمعناه هٌِ النفس. ولم يفت "ابن سينا" مناقثتة مسـألة تعدد المعنى، إذ يورد يٌ هذا الموضوع قولا : (افإمّا أن يكون لفظا مشتركا وهو الواقع على عدّة معان ليس بعضها أحق به من
 وهو الواقع على عدّة بمعان عدّة، كلفظة الصوم والصـلاة، وإمّا لفظا مستعارا وهو


 ثلاثة، إذ أصدر قائلا : (أصناف دلالة اللفظ على المعنى ثلا ثلاثة: دلالة المالة المطابقة ودلالة
 المخلوق على الخلق والأب على الابن والسقف على الحائط والإنسـان على الضا ولا ولاحكا ولما ،




$$
\text { خارج عن الثيء). } 72
$$

ينص "ابن سينا" هـاهنا على أنّ للعقل دورا وِّ الربط بين الموجودات،
 فذكر لفظ "الإنسان" يلزم شخخص بعينه له صفات محددة ، من بينها أنّه حيوان ناطق الما
 الثور، والإنسان، من جنس الحيوان، وكـذا الأسماء متل: عمرو، زيد ، ومحمّد هـم أناس.



قبل أن يتكون اللفظ لدى النـاطق، يكون موجودا حسيا أو معنويا، فتتحول

 تكون عبارة عن أوراق وأغصـان وما إلى ذلك فترتسم يٌ الذهن

 الكثير من الغموض عن طريق تقديم إجابات شافية ألمن ، مرفوقة بأمثلة توضيحية. پِْ حين اسـم "عبد القاهر الجرجاني" (ت 421ه) لا يخفى على دارس اللغة العربية، والمستتبط لمكامنها مهم قل أو ارتفع شـأنه، فهو واضع "نظرية النظم" يِّ
 وراء تأليفه إثبات إعجاز القرآن على سمة المتكلمـين والمناطقة وإنّما رام به الـا الكشث عن إعجاز القرآن من زاوية نظرة لسانية وأسلوبية، فتتاول ضمنها مباحث الماحث تتمـحور كلها حول قيمة اللفظ پِّ حالتيه الإفرادية والتركيبية، ، وعلاقته بالمعنى ومـا تفرع عنهها من مباحث أخرى). 29

أبرز "عبد القاهر الجرجاني" كيفية حدوث الحدث الكاء الكامي من خلال طريقة

 الدال عليه أن يكون مثله أولا يِّ النطق). 30 نلحظ أنّ "عبد القاهر الجرجاني" يعطي الأسبقية للمعاني الموجودة هِّ النفس
 فالألفاظ بدورها الأولى پٌِ النطق، فو"عبد القاهر الجرجاني" يعطي للمعنى قيمة عليا ٌِْ العملية الكـلامية، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليغوص فيمـا وراء المعنى، أي معنى المعنى، ويٌ ذلك يقول:
("كلّ صوت تمثله المتكلمـين بالعربية متلوا معه المعنى الذي يكمـن وراءها. 31
فالمعنى ليس مجرد تصور ذهني مجردد ، بل هو صورة حيوية وعنصر متجدد قابل



لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز) .
ويقصد بالملاحظة هنا هو علاقة المثشابهة بين المشبها والمشثبه بها ، فمثلا إذا قلنا : (رأيت أسـدا) قاصدا رجل يشبه الأسـد پٌِ البسـالة وهذا مـا يضفي إلى المعنى المرسـخ، معنى آخر إضا
فالجرجاني يحبذ تعدد المعنى، وِوْ ذلك يقول :( إن الخبر وجميع الكـا ولام معان
 وتوصف بأنها مقاصد وأغراض، وأعظمها شأنا، الخبر الذي يتصور بالصور الحكثيرة). 33 . 3
نلخص إلى أن "عبد القاهر الجرجاني" قد سلط الضوء على كثير من قضـايا البـلاغة التي من مكوناتها الأساسية اللفظ والمعنى، فبـلاغة الكـلمـلمة هي جودة معناهـا وجزالة لفظه، وفصـاحة بيانها . هذا ولا يمكن أن نتحدث عن مسـألة اللفظ والمعنى إلا وجب حضور "الغزالي"

 الأعيان والأذهان لا يختلف بالبـلاد والأمم، بخلاف الألفـاظ والكتابـة ، فإنهما دالتان بالوضع والاصطلاح). 34
يشير "الثزالي" أعلاه إلى اختلاف اللفات الذي يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الألفاظ والكتابة بين الأمم، لكن المعاني تبقى واحدة وِّ كـل اللـى اللغات، لأن الموجود
 وهكذا، وقد أقام "الغزالي" تقسيما لـلألفاظ باعتبار نسبتها إلى المعاني وحدد أربعة أصناف يقول: (اعلمى أن الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة). 35
ينص "الغزالي" هنا على أنّ علاقة اللفظ بالمعنى قد تأخذ أشكـكا المالا عدة، فالمثتركة؛ أي المشتترك اللفظي وهو أن يكون للّفظ الواحد عدّة معاني، والمتواطئة


 ويذهب "الغزالي" بعيدا ليشرح كيفية حدوث العملية الكـلامية الدلالية، ووِّ
 التي تعتبر وسيلة تبليغ، وٌٌِ هذا كلّه يورد قائلا : (اعلم أنّ المراتب فيمـا نقصده أريع

 يِ النفس هو مثال للموجود يِ الأعيان). 36
من خـلال هـذا القول نلـحظ مـدى دقة التحليل الذي يـحرص عليـه "الغزالي"، إذ يضع كل واحد من العناصر العملية التبليغية يِّ موضعهه ، فالمرتبة الأولى للنظر الذي ينقل الصورة الخارجية إلى الذهن ثم يوظف وِّ الألفاظ ثم قد يـكتب، فـالكتابة تصبح
"إثشارة لإشثـارة".

حرص "الفزالي" على هـا التحليل الدقيق للفظ والمعنى مـا هو إلا نتيجـة طبيعيـة لما كان يسعى إليه، ،فاستقراء واستتبـاط أحكام القرآن الكريم تحتاج إلى نظرة عميقة وتأويل أعمق.
نجد "الآمدي" (551-631ه) هو الآخر تتـاول قضـايا لغوية أوسع من أن تضمها هـه الدراسـة المتواضعة، لكنتي حاولت أن أرصد النقاط الجوهـرية المتعلقة بهســـألة

 دنا من المعاني مـن الحقائق كـان أولى بـالنفس، وأجلى يٌ السـّهع، وأولى بـالاستتجـادة، وأن يصور الشيء أو يتحدلث عنـه، فهذا كله إنمـا حسن هـذا الحسن، وقبلته النفوس لأنه اعتمد أن يخبر بالأمر على مـا هو، مـع حسـن عبـارتـه، وبراعة نسبـه، وجودة

"الآمدي" يِّ هـا النّص يدعو إلى اللفظ الحقيقي المعـجمي، لكن دون أن يقلّل
من قيمتـه، بل يجب أن يكـون ذا نسـج صوتي حسن، وسـبـك مححكم، ينـاسـب معنـاه. ومن بـين المسـائل اللفوية التي أسهب "الآمدي" القول فيها ، مســألة الحقيقة
 اللغة مـأخوذة من الحق، والحق هو الثابت الـلازم، وهو نقيض البـاطل ومنـه يقال حق الشيء حقه، ، ويقال حقيقة الثيء أي ذاته الثابتة الـلازمـة ومنـه قوله تعالى : اولَّكٍِ



فالحقيقة بهذا هي مـا أقر به يِّ الاستعهـال الحقيقي المعـجـي الذي تواضـع عليـه
 التي يتبادر الذهن إليها بهـجرد سمـاعه، وفيمـا يخص المجاز، يورد "الآمدي" قائلا:
 فلان من جهة إلى جهة كذا) . 39
نرى من خلال هذا القول أن المجاز هو الخروج من حالة إلى حالة أخرى؛ أي
 المعجمية وأعيد شـحنـه بدلالة جديدة، ويٌِ ذلك إحياء للفة وتعدد للمعنى الواحد. ومن بين الأمثلة التي اصطفاهـا "الآمدي"، فيما يخص الاستعارة نذكر ما يلي: (وهوٌ بيت أبي تمام:
لا تلمني على البكاء فإني نضو شـجو مـا لمت فيه البكاء



 نلخص إلى أن "الآمدي" قد كان موضوعيا يوْ طرحه وتحليله للمسائل اللفوية. ِيْ حين "ابن خلدون" (ت 808)، هذا الان الرجل البـاحث الغائص يِّ عمق التاريخ،
 ذكره لكيفية حدوث العملية الدلالية التبليغية التي ولا شك ونك جوهرها ، اللـا اللفظ
 واضيــان عمـلة)


 النفس والضمير من المعاني). 22
نلحظ أنّ الدراسة اللفوية عند العلماء العرب القدامى ومنهم "ابن خلدون" كانت ذات قيمة علمية ملحوظة، ترتكز على أسس مدروسة وتطبيقات منطقية مقبولة. لنصل يٌن الأخيروليس آخرا إلى رأي "الشثريف الجرجاني" (ت 816) هٌِ مسـألة اللفظو المعنى من خلال تصنيفه لأقسام الدلالة ، وكـذا تعريفه لها لها هـا هـا الأخير الذي
 الأول هو الدال، والثاني هو المدلول)، 3 4 4

من هـا التعريف للدلالة يتضـح أن للمـدلول الذي هو الصورة الذهنية (الدلالة غير اللفظية) دال (دلالـة لفظية). وِّغِ هـنا إشـارة من "الثـريف الجرجاني" إلى علم آخر وهو مـا يعرف بعلم السيميـاء أو الرموز (Sémiologie) وذلك عنـدمـا نصّ على أنّ (الدلالة هـي كون الشيء بحالـه يلزم من العلم بـه العلم بشكيء آخر ). هذه الدراسـة وإن لم تكن مفصلة مبوبة كمـا هي عليـه اليوم ِِّ ميدان علم الدلالة (Sémantique) إلا أنّها كانت مـن بين منطلقات الدرس الدلالي الحـديث، الأمر الذي جعل البـاحثين المحدثين يقرون بجهود "الثريف الجرجاني" وبعمق تحليلهه ، وحسـن تصنيفـه لأقسـام الدلالة.


نلخص إلى أنّ مسـألة اللفظ والمعنى، شـكـلت مححور اهتمـام الدارسـين، باعتبارهـا تدخل يِّ مسـائل جوهريـة، يتحدد من خـلالها الدلالة التي هي مقصـد المتصكلم، ومراده من خلال إيراد اللفظ، فإذا ذهبنـا مثالا إلى علمـاء أصول الفقـه نجـد الفقيه يركز على المعنى؛ لأنه يمثل الركن الأسـاس يِ استتباط الأحكام الفقهية، ، أهـا يِ البـلاغة فالمعنى هو المراد والمبحوت عنـه، إذ تشـكل الصور البيـانية إيحائيـة

تحتاج إلى ربط الدال بهـدلولها.
وعليـه نجـد أنّ علاقة اللفظ بالمعنى لا تقبل ثبـاتا أو اصطـلاحية ، أو أن نؤطرهـا
 تبقى عـلاقة عرفية اعتبـاطية.
من هنا نجد أنّ جهود العرب القدامى ومنهم (الشافعي، سيبويـه، ابن قتيبـة،

 فيمـا يخص العـلاقة بين اللفظ والمعنى، بـالرغم من أنّ كل واحـ ونـ منهم قـد عالجها وفقا للحقل المعرٍِِ الذي ينتمي إليـه سواء أكـان حقـلا دينيا ، أو منطقيا ، أو فلسفيا ، أو

 تحتحكم وِّ ذهن قائله.

1-عبد السـلام السيد حامد، الشكل والدلالة: دراسة نحوية للفظ والمعنى، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، د ط، د ت. ص: 11.
-2الشافعي (محمّد بن إدريس)، الرسالة ، تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر، دار النشر أنجاد ، د ت. ص: .52
3-فايز الداية، علم الدلالة العربي: النظرية والتطبيق: دراسـة تاريخية، تأصيلية، نقدية، دار الفكر،

$$
\text { دمشق-سوريا ، ط2، 1996م. ص: } 33 .
$$

44-لسيوطي (جالال الدين عبد الرحمن)، المزهر ٌِْ علوم اللغة وأنواعها، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت،

$$
\text { ج1، 1987م.ص: } 400 .
$$

5-محمّد الصغير بناني، النظريات اللسـانية البـلاغية والأدبية عند الجاحظ: من خلال "البيان والتبيـين"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، 1983م. ص: 241.
 دمشق، د ط، 2001م. ص: 121. 7-المرجع نفسـه. صن.
8-الجاحظ(عمرو بنبحر)، البيانوالتبيين، دار مكتبة الهلال، بيروت، ج1، ط1، 1988م:ص: 196. 9 -عبد الجليل منقور ، علم الدلالة. ص: 122.
 القاهرة، ددط، 1966م.ص: 64-69.
11 -12 الايز الداية، علم الدلالة العربي. ص: 39-40.
12-الفرابي (أبو نصر محمّد بن محمّد بن طرخان)، إحصـاء العلوم، تحقيق وتعليق وتقديم: د/ عثمـان أمين،
دار الفكر العربي، القاهرة، ط2، 1949م.ص: 159.
13-الفرابي، جوامع الشعر، تحقيق: سليم سـالم، المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية، القاهرة، (1391هـ 1971م).ص: 171.
14-عبد الجليل منقور، علم الدلالة.ص: 129.

> 15-المرجع نفسه. ص ن.

16-سورة مريم، الآية: 83.
17-عبد الجليل منقور، علم الدلالة.ص: 130.
18-فايز الداية، علم الدلالة العربي. ص: 50.
19-السيوطي، المزهر هِ علوم اللغة وأنواعها.ص: ص: 356.

$$
\text { 20-سورة الأنبياء، الآية: } 75 .
$$

24-ابن سينا (أبو علي الحسين بن عبد الله)، العبارة، تحقيق: محمود الخضيري، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، (1390ه-1970م).ص: 4.

25-ابن سينا، النجاة، تحقيق: محي الدين الكردي، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، 1938م.ص: 90. 26 -عبد الجليل منقور ، علم الدلالة. ص: 143.

27-المرجع نفسهه .صن.
28-المرجع نفسه. ص: 144
29-المرجع نفسـه. ص: 147-148.
30-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، موفم للنشر، الجزائر، 1991م. ص: 68.


32-عبد القاهر الجرجاني، أسرار البـلاغة، تحقيق: محمّد الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا-بيروت،

$$
\text { 2003م. ص: } 260 .
$$

33-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز. ص: 460.
34-الغزالي (محمّد بن محمّد أبو حامد)، معيار العلم، تحقيق: د/ سليمـان دنيا، دار المعارف، مصر، 1969م.ص: 75-76.

$$
35 \text {-عبد الجليل منقور ، علم الدلالة. ص: } 33 .
$$

36-الغزالي، معيار العلم.ص: 46-47.

37-الآمدي (أبو القاسمى الحسن بن بشر) ، الموازنة هِّشعر أبي تمام والبحتري، تحقيق: السيد أحمد صقر ، دار المعارف، مصر، القاهرة، 1965م.ص: 157.
38-الآمدي، الإحكام پٌِ أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، ج1، ط1، 1981م.ص: 26. -39ا3مالمدر نفسا. ص: 28.

40-الآمدي، الموازنة وِّ شعر أبي تماموالبحتري. ص: 551 41-ابن خلدون (عبد الرحمن)، المقدمة، الدار التونسية ، أبريل، 1984م. ص: 509. 42-المصدر نفسـه. ص: 520.

43-الجرجاني (السيد الشريف)، التعريفات، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، (1357ه-1938م). ص: 215.

$$
\begin{aligned}
& \text { 21-السيوطي، المزهر ٌِْ علوم اللغة وأنواعها.ص: 356-357. } \\
& \text { 22-عبد الجليل منقور، علم الدلالة.ص: } 139 . \\
& \text { 23-المرجع نفسـه. ص: } 140
\end{aligned}
$$

