## النظريـات الدلاليتت الحديثتّ-مطارحات نظريت-

## د. ياسين بغورة

## جامعتّ برج بوعريريج

الملخص:
اهتمت الدر اسات اللّغوية بالمعنى اهتمامًا بالغًا، أدّى هِا إلى عاولة بلو رة أفكارها ضمن رؤى تنظيرية تتميز بالشمولية في
الجاها واضحا نو إرساء علمي لنظرية الدّلالة، دون نسيان جهود العالم اللغوي السويسري دوسوسير حيث كانت لأبحاثه

Abstract:
The linguistic study interest in the sense, led to the attempt to crystallize its ideas within the visionary perspectives characterized by universalism study and global goals. Undoubtedly the studies and linguistic research provided by "Prague" school which focused on the sound and significance. "Copenhagen" school focused in the study of the linguistic mark. That have drawn to the modern linguists a clear trend towards the scientific establishment of significance theory. Without forgetting the efforts of the Swiss linguistic "DE SAUSSURE", where his research, views and methodology in the study had a great impact on the path of modern semantics. "Linguistic theory" suggests the completion of the vision and access to promising scientific results.
Keywords: theory, semantics, modernists, linguistics
إن الإسهامات الكبيرة اليت قام ها علماء اللغة واهتمامهم الكبير بالمعنى، مكنهم من محاولة إرساء علمي لنظرية الدلالة. ومصطلح النظر ية اللغو ية، يوحي بوعي كبير واكتمال في الرؤى العلمية، لكن الواقع يثبت أن الدراسات اللغوية و الدلالية

 تناولت مسألة "المعنى" من كل جوانبها، منا أدى إلى تعمق البحث وتشعبه في متعلقات المعنى اللغويــة وغــــير اللغويـــة، وحاولت تقدي معايير موضوعية تحسم في كلّ القضايا الدلالية اليت هي موضع خلاف بين اللغويين، إلاّ أَنَها هذا فتحت أبو ابا أخرى للبحث و النقاش والاختلاف وتو سعت رقعة البحث وتباينت فيه آراء العلماء في تناول القضـــايا وطرحهـــــا وطر ائقها وتأو يلها ومعاييرها، وتولدت عن ذلك أفكار رغم أههيتها إلا أهنا لم ترتق إلى مصاف النظرية العلمية، وذلــــك
 يين العلماء يرجع إلى اختلاف في المنهج أو الطريقة المعتمدة في الدراسة، و إذا أمعنا النظر في النظريات الغر بية الحديثة اليّ اهتمت بالدلالة بخدها تتوز ع على خمسة حقول تخضع خلمسة مناهج تبناها اللغويون في التنظير، "أما المنهج الأوّل فهــو المنهج الشكلي الصّوري الذي يصف المدلولات لاعتبارات تر كيبية وتعبيرية و أسلوبية بالنظر إلى الشكل الذي يجمعها في
بنية واحدة وهو تفرعها عن أصل واحد.1

أما المنهج الثاني فهو المنهج السياقي الذي يتم من خلاله تصنيف المدلو لات لاعتبارات تر كيبية وتعبيرية وأسلو بية، والمنهج الموضوعي المقامي النفسي فهو الذي يحدد مدلول اللفظ والخطاب اللغوي باعتبار حال المتكلم ومقامه وموقفه، أما المنهج
 المفاهيم)، أما المنهج الخامس فهو منهج التحليل المؤلفاتي الذي تنكشف معه البنية العميقة للخطاب بتحليل اللفــظ إلى مؤلفاته وعناصره 2 ، فلا نغفل الإشارة إلى أن الدراسة الدلالية العر بية لها مرجعيتها التاريخية و الفكر ية وتخضع لتصور المات اجتماعية معيّنة لا يمكن إسقاطها من أيّ مر اقبة علمية، والنظرية الغر بية نفسها استمدت روحها وقواعدها وتطبيقاهِا من
 بجموعة اللغات الطبيعية وتشترك مع غيرها في عدّة خصصائص صوتية وتر كيبية ودلالية، وتضبطها قيود ومبادئ تضـــبط غيرها من اللغات 3.

و أهم النظر يات اليت اهتمت بالمعن هي :
1- النظرية الإشارية:

 اللغوية باعتبارها الوحدة اللغوية المتكونة من دال ومدلول، فالدّال هو الإدراك النفساني للكلمة الصوتية، والمدلول هــــو

 الإشارية الصبغة العلمية من خلال مثلثهما الذي يكيز عناصر الدلالة بدءا بالفكرة أو العتوى الذهني ثم الرمز أو الــــدال، وانتهاء إلى المشار إليه أو الشيء الحنارجي. الفكرة ( الحتوى الذهني )


إن هذا التقسيم المتميز للمعنى أعطى للبحث الدلالي نفسًا جديدًا يعطي انطلاقة لنظريـــات جديــــدة وأفكـــار مهمــــــ
 العناصر الثالاثة، أو عنصر ين منها وإما على العناصر الثلاثة كلها استنادا على أن " معنى الكلمة هو إشارتا إلى شار شيء غير غير نفسها وهنا يوجد رأيان:
أ - رأي يرى أنّ معنى الكلمة هو ما تُشير إليه.
ب - رأي يرى أن معنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير وما يُشير إليه.
فدر اسة المعنى على الرأي الأول تقتضي الاكتفاء بدراسة جانبين من المثلث وهما جانبا الرمز والمشار إليه، وعلى الــــــــــي أي


إذن هذا التقسيم كان له الفضل في نشأة نظريات المدلول التي كان موضوعها الدلالة وأقسامها، وأسهم في ظهور نظر يات


 نظرية الأوضاع اليت تشكل الامتداد الطبيعي للنظر ية الإشارية. 7

 العلائق المطردة بين الأوضاع والمعن اللغوي يجب أن ينظر إليه في إطار هذه الصورة العامة للعا ملم عالم مليء بالمعلومات
و أجسام موفقة لالتقاط جزء من هذه المعلومات "!8.
 "الفكرة الرائدة في دلالة الأوضاع هي أنّ معنن جملة يتحدد بعلاقة الكالام والوضع الموصوف 9


 العالم الخار جي ولا في النفس وإنما يتموضع في عالم المفاهيم. 10

2 - النظرية التصورية!




ونتيجة للطابع التجر يدي الذي وسم النظر ية التصورية، فإن العلماء المتأخرين أسسو أفكارهم على معطيات حسية تقع




 المختلفة التي تحقق نتيجة عملية واحدة وإنا هي تصور واحـد أو معنى واحلد، والتصور ات التي لا ينتج عنها آثار لا معـنـي

إن عالم الأفكار عالم مستقل بذاته فالدلالات واحدة في جميع اللغات وإنا الاختلاف أتى من تباين الألسنة، وذهب علماء الألسنة الخدثون إلى افتر اض وجود عوا لم دلالية يجب البحث عن معالمها وسننها بناء على البنية الدلالية حتى أن اللغويين المتأخّر ين اعتبروا أنّ التصورات والأفكار هي كي كيان مستقلِّ قد يستغني عن اللّغة إذا أراد الأفراد ذلكي
" الأفكار اليت تدور في أذهاننا تملك وجودا مستقلا ووظيفة مستقلة عن اللغة وإذا قنع كل منا بالاحتفاظ بأفكاره لنفسه، كان من الممكن الاستغناء عن اللغة." 15
وما دام أن النظرية التصويرية تعتبر أن المعن هو التصور الذي يكمله المتكلم ويحصل للسّامع حتّى يتم التواصل والإبلاغغ، فإن عالم الأشياء غير متجانس كما أن التصورات متباينة من فرد لآخر، فتصور "شجرها" مثلا يكمل جملة من الــــلا الـالات المختلفة اختلافا قد يكثر أو يقل بسبب وجود هذا التصور داخل عالم الأشياء، كما أن هناك كلمات لا تحمل تصــورا باعتبارها لا تنتمي لعالم الأشياء، كالأدوات والحروف وما إلى ذلك¹، إذن بعال النظرية التصور رية يرتكز على مبدأ التصور الذي يكثله المعنى الموجود في الذهن عكس النظرية الإشارية الي عكفت على دراسة الإشارة كأساس للولوج إلى دراسة ما يتعلق هـا من عناصر المعنى. 3- المدرسة السلو كية الأمريكية:
تطورت النظر ية السلو كية وأخذت مسارها الطبيعي على يد اللساني الأمريكي بلومفيلد Bloomfield هذا بسلو كية" ألبرت بول فايس" كما عرضها في كتابه الأساس النظري للسلوك الإنساني، يرى أصحاب هذا الاتحاه أن
 تصحب سلوك الأفراد، ولا يتأتى عندهم دراسة الظواهر الإنسانية دراسة علمية إلا هذا الطريق، ولما كانت اللغة ظاهرة



 ويرى بلومغليد أننا نستطيع أن نعرف كلمة مثل ( الملح ) عن طريق عناصره الكيماوية المكونة له، وأكبر دليل على فكرة بلومفيلد، استحضاره لمثاله المشهور والمعروف بــ" جاك وجيل والتفاحة"، فيفترض أن جاك وجيل يسيران في الطريق، وتشعر "جيل" بالجوع ثم ترى تفاحة على شجرة فتحدث ضجة في حنجر فا ولساهنا وشفتيها، فيقفز جاك على السور ويتسلق الشجرة ويـضر التفاحة فتأكلها" جيل|"16
و يغسرها السلو كيون أن جيل حين تكون جائعة، عضلات معدقّا تتقلص وتنقبض و تندفق العصارة المعوية، ورؤيتــهـا للتفاحة يعين وجود موجات ضوئية تسقط من التفاحة على عيني جيل، وهو مثير، أما الاستجابة المباشرة فهي أن جيــلـ تتسلق بنغسها الشجرة وتخضر التفاحة، ولكن بدلا من ذلك فهي تقوم باستجابة بديل على شكل سلسلة من الأصوات عن طريق أعضاء النطق وهي مثير بديل بالنسبة إلى "جاك"، بيىث بتعله يتصرف كما لو كان جائعا ورأى التفاحة. 17

 وهكذا فإن جيل قد قامت بر كات قليلة في حلقها وفمها أنتجت ضجة قليلة هي "الكلام" ، فقام جاك اك بردود الأفعال، وأدى أعمالا كانت فوق طاقة"جيل" وهكذا حصلت جيل أخر الأمر على التفاحة، إذن فاللغة تمكن شخصا من إحداث رد الفعل عندما يتوفر المثير لدى الشخص الآخر، وهكذا يرى بلومفليد أن تنظيم البتمع الإنساني كله يتم عن طريــق اللغة، أما الآن فسنظر إلى القسم الثاني من القصة وهو "الكلام" وهذا هو الذي يعنينا، وبالاسـتعانعانة بالفيســيولو جية والفيز ياء نستطيع أن ندرك كيف تمت عملية "الكالام" من الناحية الصوتية، لقد قام جهاز نطق جيل بحر كات عضــــلية

معينة لإصدار هذه الأصوات والحر كات العضلية اليت يقوم هِا المتكلم تعد "رد فعل" لدافع "مثير "، ورد الفعل هنا لـــيس ردا فعليا، كأن تحاول "جيل" أن تقفز على السور وتخر التفاحة لنفسها، فيعتبر رد فعل بدلي لغوي، أي أن الكالام حل




 الككامية أو " البديلة" وهي ذبذبات مغنية في طبلي أذنه، ونقول في الأخير أن بلومفيلد يدني

 بالكلام، بل إن هذه المدر سة بعنايتها بتحليل المظاهر الفيسيولوجية والفيز يقية خاصة قد وجهت عناية اللغويين نو ربط

 بالسّلوك الذي يحدث عند المتكلم ويبب مر اعاته عند دراسة المعنى واللّغة. 19

## 4 - النظرية السياقية الإنجليزية (الاجتماعية):







 والانفعالات أو التعبير عنها أو نتلها، واستعمل "مالينوفسكي" مصطلح الئلح





 وسياق الحال هو "جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو للحال الكالامية، ومن هذه العناصر المكونة للحال الكامامية:

1 - شخصية المتكلم والسّامع وتكوينهما الثقافي وشخصيات من يشهد الكلام غير المتكلم والسّامع -إن و جدوا - وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي ودورهم أيقتصر على الشهود أم يشار كون من آن لآن بالكلام، والنصوص الكلامية التي تصدر عنهم.
2- العوامل والظواهر الاجتماعية ذات العاقة باللغة والسلوك اللغوي لمن يشارك ك في الموقف الكلامي كحالة الجو إن كان
لما دخل، و كالوضع السياسي و كمكان الكالام ..إخ.
 بالموقف الكلامي أيا كانت درجة تعلّقه.

إذن يتضح أنه من خصائص سياق الحال إبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلم وســـائر المشـــتر كين في الموقـــ



 للمعنى بجدها تبتعد عن الثنائية التقليدية، هي ثنائية اللفظ والمعنى أو الكلمة والمضمون، فهي تعتبر الكلام نوعًا من السلوك الاجتماعي مرتبط بعناصر أخرى غير لغوية.

5- نظرية الحقول الدلالية:
تعد من أقدم النظريات في تحليل عناصر المعنى اللغوي، وقد كانت بداياهِا عبارة عن إشارات وتلميحات تتصل بــبعض
 البحالات اللغو ية عند علماء اللغة أها تصنيف للألفاظ المستعملة في نص من النصوص أو لغة من اللغات، ترتبط فيما بينها بر باط دلالي معين، والحقل الدلالي أو المعجمي هو بجموعة متكاملة من الكلمات ترتبط دلالاقها بمجال يعبر بجموعها عنه،




 كلمات اللغة أو أكثرها في بمموعات ينتمي كل منها إلى حقل دلالي معين، ويُحدد كل منها عناصر الآخر كما تتحدّد
 مصطلح ( الحقول الدلالية) مثل الكلمات الدالة على النباتات والطيور والأطعمة والحيوانات، وقد بدأ تطبيق فكرة الحقول الديا

 مصطلح حقل في مقالة له بعنوان: 'تقديم أفكار الحقل اللغوي ' في عام 1844م. واعتبر 'هومبلدت' 'Humboldt'، البد

الروحي الأعلى لذذه النظرية،و كان هو و'هوردر' Herder من الرواد في ألمانيا، وقد دعا هومبلدت إلى دراسة اللغة دراسة
 بوصفه مفهومًا لغويًا فإنه يعود في البداية إلى 'هو سرل'
و'دي سوسير' اللذان اعتقدا أن كل كلمة تحاط بشبكة من الخواطر والأفكار، اليت ترتبط من خلالها بالكلمات الأخرى، فهذه التداعيات ترتبط بالمهوم والصيغة، حيث تمتد إلى المعنى وإلى الشكل ففكرة دي سوسير عن القيمة اللغوية تتصــل بنظر ية الحقل الدلالي، وتز داد قيمة بعض الكلمات من خلال اتصالها بالأخريات، كما أن قيمة الكلمة تختلف في لغة ماعنها
في لغة أخرى.

وأشار 'إبسن' Ipsen إلى فكرة الحقل الدلالي قائلا : وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك كلمات خاصة لا تقف وحيدة في اللغة، ولكنها ترتبط .مجموعة دلالية، ولا يعي ذلك بأهنا بجموعة اشتقاقية. وهكذا تو الت الدراسات والأبحاث و كلها، كانت إشارات لم تتبلور إلا عند'تر اير،Trier ' الذي اعتبر مؤ سس هذه النظرية، وقد استخدم تراير مصطلح الحقل اللغوي أو مصطلح حقل الكلمة، فحقله يرمز إلى شيء بين الكلمة المفردة وغزوون الكلمة
'فتراير' ر ركز على المفهوم من خلال الكلمات، و كان يختار اللغة أولا، كأن تكون مثلا إبكليز ية أو ألمانية أو فرنسية ثم يربط
 وقد كان انشغال تراير بالثروة اللفظية للغة الألمانية وتتبع التغيرات التي تطر أ عليها بمرور الزمن سببًا في اهتمامه بالحقل، وقد
 أو القطاعات في الحقل الواحد، ويكون قد بتحاوز بذلك تراير، و لم تقتصر دراسات نظرية الحقل الدلالي على الرواد فقط، بل
 وبخد أن 'لايبز 'Leibniz من أوائل الذين اقترحوا القيام بعمل قاموس يؤ سس منهجه حسب أنواع الأشياء أو الموضوعات أما أول تعقيق علمي لقاموس مرتب حسب الموضوعات الدلالية فقد وجد عند 'روجت Roget' عام 1852، وعد هذا القاموس مثلا للقواميس الألمانية والفرنسية والأسبانية، إلى أن وصلت الدراسات إلى عمل أحدث معجم يطبق نظرية الحقول
. الدلالية وهو معجم ( Greek New testament ) وهكذا توالت الدراسات الدلالية و كلها تخدم نظرية الحقول الدلالية، قام ها علماء ألمان وسويسريون وفر نسيون وأسبان
 الدلالية.
ويعود الفضل إلى الألماني "تراير" في بلورة نظرية الحقول الدلالية وإخر اجها نظرية متكاملة، وقد قدمت هذه النظرية عددا من المقو لات أهمها : - أنّ المعجم مبين من بمموعات من المفاهيم الوثيقة الترابط تثثلها بمموعات من المفردات، وهذه المجموعات المفهوميــة


- والحقل الدلالي يتكون من بمموعة من المعاني أو الكلمات المتقاربة، التي تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتر كة، وبذلك تكتسب الكلمة معاناها في علاقتها بالكلمات الأخرى، فلا يفهم معاني مغردات التقدير ات : متاز، جيد جــــــدا،

جيّد، مقبول إلا بمقارنتها ببعضها. - تتكون الحقول الدلالية من كلمات أساسية ذات مفاهيم مر كزية، وأخرى هامشية، وخصصائص الكلمة الأساســية أن
 الأحمر هي ألوان أساسية غير مأخوذة من أسماء أخرى بينما الرمادي، البرتقالي، البي غير أساسية لأها مأخوذة من غيرها وهي : الرماد والبرتقال والبن. - يختلف حجم الحقول الدلالية و حيزها المكاني باختلاف بحالات واهتمامات الإنسان، وُيُلُّ بحال الكائنات والأشياء من أكبر البالات ويليه بحال الأحداث ويتبعه البردرات، وفي آخر المراتب ما يتصل ويرتبط بالعلاقات، ويختلف حجم المـــادة


 " وقد أعدت معاجم عديدة وفق هذه النظرية وأشهر الحقول المتناولة ( القرابة، الأمراض، الطبخ، قطع الأثاث، ألفــــــاظ الأصوات ..) وأشهر معجم حديث هو معجم Roget ث Greek new testament، ودراسة معنى الكلمة، وفق هذه
 مذهب" "جون ليونز" ويشار إلى أن هذه الفكرة عرض إليها دي سوسير في محاضراته، حينما تحدث عن علا علاقلاقات التداعي
 يمكن البحث في هذه النظر ية عن طر يق بحر يد الكلمة كوحدة معجمية (Lexime) بل بيب أن تعامل الكلمة بوصــفها جزء من السياق situation الذي ترد فيه،بيكث يتحدد معناها ضمن بقية عناصر ابلجملة اليت هي جزء منه. ولا يمكن إغفال التر كيب النحوي الذي يمدد معنى الكلمة، عن طريق بيان موقعها الوظيفي الذي تشغله، سواء كان حيز المفعولية، أم الفاعلية أم الخبرية أم الإضافة ....الخ. وتنقسم الحقول الدلالية إلى ثلاثة أقسام هي : 1 - الحقول الخسوسة المتصلة: مثل ألفاظ الألوان 2- الحقول الخسوسة ذات العناصر المنفصلة: مثل ألفاظ القرابة 3- الحقول التجريدية: مثل ألفاظ الفكر والثقافة
 الأقسام يمكن أن نقسم ألفاظ اللغة إلى ثلاثة أقسام، فهناك كلمات عسوسة الدلالات متّصلة، وهناك كلمات حسوسة الدلالات منفصلة العناصر، وهناك بحردة، فالكلمات المسوسة المتصلة مثل: كلمات ( أهمر، أخضر، اصضر) والكلمات الخسوسة منفصلة العناصر مثل: (عم، خال، أب، أم، جد، جدة) والكلمات البردة مثل : ( ذكاء، حدس، خيال، خير، إِمان)، ويرى تراير أن الحقول الدلالية بأنواعها السابقة غير منفصلة، بل هي مرتبطة معًا في
 الممكن - تبعا لمذا - أن غخصص حقلا للحرف والمهن وحقلا للرياضة، وحقلا للتعليم، ثم بخمع كل هذه الحقول تحــت

حقل واحد يشملها جميعا، هو النشاطات الإنسانية" 33 إذن فتصنيف المعارف ونظرية الحقول الدلالية نَّهَّتْْ علماء اللغة إلى وضع معاجم مرتبة حسب المعاي والمفاهيم الدلالية، وألفوا رسائلهم اللغوية اليـي جمعت الحقول الدلاليـــة المتصـــلة .موضو ع ما.هكذا ارتبطت نظر يات الدلالة بالمعنى وتشر ح طبيعته وتفسره وتصنفه إلى أنواع غتتلفة تبعا لمعايير متنوعة. المراجع

$$
25 \text { صلاح الدين زرال، الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتَ كاية القرن الرابع المجري، ط1، منشورات الاغتلاف، الجزائر2008، ص39 }
$$

$$
26 \text { يظظر: عمد عمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ط1، دار الكتاب ابلديد المتحدة، يروت } 2004 \text { ، ص33 }
$$

$$
27 \text { أمدمد عارف حجازي عبد العيب، المقول الدلالية، ص11 }
$$

$$
28 \text { يظظ: الرجع نسس، ص13 }
$$

29 ينظ: عمود باد الرب، نظرية المقول الدلالية والعاجم العنوية عند العرب، بجلة بممع اللغة العر بية، 1992، ص 224/71

$$
\begin{aligned}
& 3130 \\
& 3233 \text { أمد عارف حسازي، المقول الدلالية، ص16 } \\
& \text { 33 أمد غتار عمر، علم الدلالة، ص107 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1 }{ }^{1} \text { يُظ: عبد القادر الفاسي الفهري، السسانيات واللغة العربية، توبقال للنشر، الدار اليضاء، 1986، ص56 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3 ينظر: عبد القادر الفاسي الفهري، السسانيات والنغة العر بية، ص56 } \\
& \text { 4 } 4 \text { ينظر: ميشال زكرياء، الألسية ، علم اللغة المديث، ص180/178 } \\
& \text { 5 } 5 \text { منقور عبد البليل، علم الدلالة، أصوله ومباحثه، ص } 83 \\
& \text { 6 } 6 \text { أمد ختنار عمر، علم الدلالة، ص55 } \\
& 7 \text { ينظر: عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العر بية، ص386/385 } \\
& 8{ }^{8}{ }^{8} \text { المر نع نسه، ص ص } 386 \\
& 9 \text { 9 المرجع نغسه، ص } 386 \\
& 10 \text { ينظر: منتور عبد البليل، علم الدلالة، أصوله ومباتئه، ص84 } \\
& \text { 11 يظر: أمد غتنار عمر، علم الدلالة، ص } 57
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 13 منتور عبد الجليل، علم الدلالة، أصوله ومباهثه، ص85 } \\
& \text { 14 يُظر: عمود فهمي زيداني، في فلسنة اللغة، ص } 97 \\
& \text { 15 أمد غتنار عمر، علم الدلالة، ص } 57 \\
& \text { 1 } 1 \text { ينظر: منقور عبد البليل، علم الدلالة، ص } 86 \\
& \text { 2ـينظر: خليفة بوجادي، عاضر ات في علم الدلالة، ص178 } \\
& 16 \text { 17 عمود السعران، علم اللغة، ط2، دار الفكر العربي، القاهرة 1789، صـ } 248 \text { ص } 248 \\
& \text { 17 ينظ: المرجع نسسه، ص248 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 19 \text { ينظ: عبد العزيز أممد علام، في علم اللغة العام، ص } 375 \\
& 20 \text { ينظر: الربع نفسه، ص } 378 \\
& \text { 21 يظظر: عمود السعر ان، علم اللغة، ص ص 252/251 } \\
& 22 \text { خليفة بوجادي، كاضرات في علم الدلالة، ص81 } \\
& \text { 23 ي2 يظر: عمود السعر ان، علم اللغة، ص253/252 } \\
& 24 \text { ينظر: المرجع نسنه، }
\end{aligned}
$$

