# وهوَوْمُروْفِّ <br>  

د. يـس أبو الهيجاء
أستاذ اللفويات المشـارك بـكلية اللفة العربيـة
جامعة أم القرى

## "وهوَ مَعرُوْفٌ"

##  د. يـس أبو الهيجاء

## ملخص البحتث






 المنطقيِ أو البنيويِي".

 الجُهودِِ، بَعيدًا من الظَنّ والتخمينِ.








 تَقنياتِ التّريفِ عندَ القدماءِ والمُحدثينَ.


 ذلكَ ضَربٌ من والالتباس والخلطِ، هو أبعدُ ما يكونُ مِن هدفِ المُعجَميٍ وغايتّه.

## Research in Lixicon:

## "It is known" and "Some of the controversies of the definition techniques in the Arabic lexicon"


#### Abstract

This research aims at discussing one controversy of the definition techniques in the Arabic lexicon which is the almagamaan's (lexicologists) phrase "it is known" in its multi forms. This technique is a referential one supposing that the preknowledge reader of the reader of the determinants of the entry or its pronunciation ignoring place and time -and people- in one template. It is a matter of referral to knowledge and culture, They refer to this specific, And do not fall under the definitions objectivity that belong to the general curriculum definition, such as the definition of nominal or logical or structural


Also this research made it available to all those dealing with researches in the lexicon in terms of development and purification to see a crystal-clear picture of this technique usage on which nobody could ignore away from guessing or probability.

It is based on the descriptive statistical, and analyzes thoroughly ten thousands of lexicon entries and studied whatever related to them starting from early work in lexicon authoring and reaching to presenting a representative sample of the efforts of modern almagamaans in this field from different Arabic lexicoloical trends. Moreover, this research includes analysis and statistics in the aim of making this technique clearer to both modern and old lexicologists. That is to say that this research focuses on the trends and methodologies of the concerned people.

The research concluded that this technology is a major defect among others in lexicons in the use of definition technologies of both the modernist and the oldest.

"وهوَ مَعرُوفقه" "مِن إشكاليّاتِ تَقْنَيَةِ التَّعريفِ في الُمعَجَمْ العَرِيِّ"
Finally, this research recommends rejecting and getting rid of this technology unless it is based on its main determinants that is, people, time and place, in addition to other determinants like, sex, kind, interval. What is known is a description cannot be stemmed from its cognitive context based on above mentioned conditions, thus other than that it will be one form of ambiguity or typecast.

[^0]
## تَوطئة:

لئنْ كانَ الشعرُ ديوانَ العَرَبِ فإنِّ المعجَماتِ ديوانُ العَرَبيّةِ، الذي أَوَدَعَتْ فيـهِ
 وَتُراكيهها.

 ولعلّ مِن أبرز هذهِ الجهودِ المغيّةِة الجههَ المُعجمِيَّ.




 لأنها لم تقم - في الأغلب - على أسسٍ نظريةٍ واضحةٍ، إنْ تجاوزنا الشّكَلَ.

 ويكننا بادئًا أن نتسم الصيغ الموضوعية التي ينتمي إليها التعريفُ المعجمـي بعامِّـة إلى

 فهي البابُ الذي استقلَّ به الجهلُُ المعجميُّ العربيّ القديم في جلٍ أوجهِ نشاطِهِ.
"وهوَ مَعُرُوفه" مِن إشكاليّاتِ تَقْنِيَةِ التَّعريفِ في الُمعَجَمِ العَربيِّ
 القديمة، فقد كانت تلك المعجماتُ تنوءُ بدورِ الموسوعاتِ في زمن لم يكُن هـذا الـنّمطُ




بادئ ذي بَدء فإنّ تعريفَ المـدخلِ أو اللفـظِ إنــا هــو رمـوزٌ منعكسـةٌ تقـرّبٌ


 عليه التعريفُ المعجميُّ

والمعجماتُ بعامّةٍ تسعى بالدرجةِ الأولى إلى تحديدِ العلاقةِ بين الدالِّ والمدلولِ،

 المفهوماتِ، فتعريفُ المدخل المعجمي وما يتصل به إنما هو الوظيفة الرئيسة، والغرض الأبرز في المعجمات اللغوية.
وفي سبيلِ هذا فإنّ المعجماتِ تُبنى على كمِّ كبيرٍ مِن التّقنياتِ، ختلفةِ الطرائقِ



 لِعقدِ هذه العَلاقةِ بَينَه وبينَ القارِئ.

بجلة جامعة آم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وأيَا كانَ المنهجُ الذي يَنهض به التعريفُ، اسميَّـا أم منطقيَّا أم بنيويَّا، أم غـير ذلك، فإن البحث عن قاعدة محكمة للتعريف عسير. فليس ثمة قاعدةٌ، أو بجموعة من ألم القواعد، لا بد من تطبيقها في كلّ تعريف، وتساؤل زكي نجيب عحمود في صُلب هــنـه




 وهذا كلُّه يُفضي بالضّرورةِ إلى أنّ نقائصَ التّعريفِ وهَناتِه من الصّعوبةِ بِكـانٍ
 وبُعدًا عن الهدَفِ المنشُوٍِِ وهي هَناتٌ متنوِّعةٌ، وتَتْمي إلى كَثِرٍ من الأصولِ المنهجيّةِ،
 المعجَميِّ، في هذه المسألةِ.
فلا مندوحةَ لمن يَتصدَّى للجُهجدِ للمُعجميِّ مِن تنويع تقنياتِهِ، فالمنـاهجُ الرئيسـةُ المذكورة على اختلافِ أنواعِها وأشكالِهِا تَتكامـلُ في المعجَـمـ اللغــويِّ ولا تَتعـارضُ،
 المجردِ، ومِن الشّفافِ إلى المعتِمَ، ومِن المتمكِنِ إلى البنائي..، وتَبعًا لــذلكَ تَظـلُّ مســألةُ التّعريف, شَكالً قابلاً لكلِّ أنواعِ المناهج والوسائلِ . وهنا ينبغـي الفصـلُ بـين الإقـرارِ بِدمِ وُجودِ مَنهجٍ مثاليٍ لتقنيةِ التعريفِ، وفقدانِ الأسسِ المنهجيّةِ الموضـوعيّةِ في بنـاءِ هذه التّقنيةِ، بناءً يَستثمرُ كلَّ ما يمكنُ أنْ يُو ضِّحُها.
"وهوَ مَعُروفع" مِن إشكاليّاتِ تَقنِيَةِ التَّعريفِ في الُمعَجَمِ العَربيِّ
ولئنْ بدأ التأليفُ المعجميُّ مُبكرًا فقد تأخّرَ الالتغاتُ إلى الوقوفِ على نقـائصِ
المعجماتِ، وخَللِها، وقوفًا مَنهجيًا شامِلاًا
 النقائصَ والعيوبَ، دراسة" فيها الكثيرُ مِن أَماراتِ المنَهجيّةِ في حاشيته على "القــامُوس
 المعجماتِ العربيّةِ، ثم أمحد فارس الشّدياق(ت "ابلجاسوس على القاموس"؛ إذ حَشدَ فيها طائفةً من هذه النعائصِ؛ كالتعريفـِ الدَّوْري، وَتَفسِرِ اللفظٍ بلازمِ مَعناه، وإيرادِ ألفاظٍ في التعريفِ مُبهمة، وتجاهـلِ تَعريـنِ بعـضِ الألفاظِ، اتكالاً على الإحالــة إلى المعجمـات الأخـرى ^، أو علـى تُقافَـة القـارئ. ثــم
 في: "أغلاطِ اللغويينَ الأقدمينَ".

وقد وقف الدكتور الجِيلاليّ في سِـفره التـيم "تقنيـات التّعريـــِ في المعجَمـاتِ
العَرَبيّةِ المعاصرَةِ" على طائفةٍ من أهمِّ النقائصِ التي تَعتري المُجَمَات من هــنـا البـابِ، كالشّرح الدّوري، والغُمـوضِ والإبهـام، والسّـطحيةِ، وعَـدم الانتظــارِ، والقالبيــة أو المحدوديّة، والتعريفـِ بغيرِ المعرّفِ في المعجم، والقصـورِ، والإحالـةِ المكـرّرةِ، والتنـافرِ وعدَم المناسبةِ ${ }^{9}$
والحقُّ أنّ مَن ينظظرُ في مُعجماتِنا لا تخطئُ عينُه الكثيرَ مَّا دُكر من هذه النقائص، وما يربو عليها. فقارئُ المعجم باحثٌ عن معنى، لا عن متعـة أدبيّـة أو إبداعيـة. ومـا يزال على سبب من الُُعجم، حتى إذا وقفتْ به المعرفَةُ انقطعتْ به السبّل. إنّ إشكاليّة تقنيةِ النّعريفِ الرئيسةِ مدارَ البحث هي" وهو معروف"، وهـي نــطُ
 بجلة جامعة آم القرى لعلوم اللغات وآدابها

التّعريفِ الثلاثِ الرئيسةِ: الاسميّة أو المنطقيّة أو البنيويّة انطواءً مباشرًا، كما آنّها أيضًا
 فهي إحالة مُعرفيّة، أو بمعنى من المعاني ثقافيّة.
أمّا التعريف بــ"وهو معـروف " فيتبـوّأُ أكثرَ التعريفـاتِ المقولبــةِ انتشـارًا لــدى
 يتصل بها. فهو ينداح خارج دائرة التعريف المعهود؛ ليشكل تعريغًا إحاليًّا، اتكاءً على
 على هذا رهنُ زمان ومكان، ومجموعةٍ بشريةٍ محـدودةٍ. وهنـا تَنعقــُلُ الإشـكاليّةُ كمـا

 المكان، وإمّا لكليهما، ومِن ثَمَّ البيئة المفترَضة.
إنّ النظرَ إلى المعجم كقائمةٍ مِن الألفاظِ تَستخدمُها بجموعةٌ من الْبَشِر في مُكــانٍ
 إلى شيء بيّن. فالغالبية العظمى من صنّاع المعجمات لا يتصورون في تَصانيفهم أنهـمـ يَكتبونَ لغيرِ زمانهمه، أو لزمان قريبٍ من زمانهم على الأكثر، ومَن يَقر أُ مُقدّمات تلا تلك
 إلى هذه العلّةِ. وتَزدادُ المسألةُ تعقيدًا عندَّما يُتتملُ اللاحِقونَ على الاستِنساخِ، دونَ تحقيقٍ وِ والمعجماتُ العربيّةُ كَمثيلاتها تقومُ على الملَكةِ المعجَميّة لمتـكلمِ اللغــةِ العربيّـة
 وأساسُها الحمدّدات الزمانية والمكانية" . ولا يككن-في كثيرٍ من الحالاتِ- تجريدُ اللفـظِ


ويدرُ التوضيحُ ههنا أنّ هذا النّمطِّ مِن التقنيةِ - مَحلَّ البحثِّ يَتِّحوّلُ ضِمنَ


 ونُلحقَه بالباب الواسع من التعريفِ بالجملةِ الاسميّةٍ.








 التّر اثِ العَربيِّ والإسامِيِيٌ

## أولاً: الممجمات القديمة:

أمّا المعجَمات القديعة فقد تخيّرتُ تِسِعَةٌ مِنها، وهي على الموالاة:

$$
\begin{aligned}
& \text { جبلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها } \\
& r
\end{aligned}
$$





## إحصاء:








 "معروف،"، إذا صرفنا التأويل بالجملة. أمّا الأبواب فعلى النحو الآلتي: الآتي: - الأعلام بكختلف صورها، سواء كانت علمًا لشخص أو قبيلة، أو مكان، أو حيوان أو غير ذلك.

- أسماء الحيوان وما في حكمها.
- أسماء النبات، وما يتمي إليها
- أسماء أعضاء الكائنات الحية، وما ينتمي إليها.
 - الأطعمة، والأشـربة، والزينـة، والألبسـة، والأدوات، والأللــاب، والعطور ومـا ينتمي إليها.
ri

"وهوَ مَعُرُوفه" مِن إشكاليّاتِ تَقْنِيَةٍ التَّعريفِ في الُمعَجَمْ العَربيِ"
- الأجناس، والقرابات، والصالات، وما ينتمي إليها.
- الأوضاع والحركات، والتصرفات، والأشياء الناتجة من الكائنات الحيّة.
- الطبيعيّات، وهي كل ما ينتمي إلى الطبيعة، كالمناخات والأجـواء والعناصـر، ومـا

ينتمي إليها.

- المعتقدات والأديان، واللغات، والعلوم، وما يتتمي إليها.
- الأمراض والأدوية، وما يتتمي إليها، وما ينتج عنها.
- الأمكنة الحمدودة، دون الأعلام: كالدار، والحديقة، والبستان... - الأزمنة: كالأيام والأشهر، والفصول.... - أشتات من الحِسوسات، والجوامد، والألوان، مّا خرج عمّا دُكر.

د．يـس أبو الهيجاء

وقد جمعتُها في جَدول، مُشيرًا إلى كلِّ بابٍ باختصارٍ، حَصرًا للمِساحةِ، وتَيسيرًا للموازنَةِ، وقد جاءَ الِحدولُ على النّحوِ الآتي：

| \％المج | التاج | القاموس | ｜اللسان | الأساس | المكا | ｜الصحاح | التهايب | الجمهرة | العين | المعجم |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| そr＾． | 0 ¢ 1 | 011 | qVV | － | \＆r． | $r \cdot v$ | ¢00 | 1．10 | IVr | التكرار |
| 10¢乏 | rv． | $1 \wedge \varepsilon$ | rır | － | r•＾ | IV | 1\＆7 | r10 | Y | الأعلام．．．． |
| M1／ | r | 0 ． | Ir | － | r | Ir | r | ar | Ir | ．．ن |
| 09. | 70 | 9. | 10\％ | － | $\varepsilon \varepsilon$ | r＾ | NV | ar | r | النبات．．． |
| 109 | 1. | 1. | Yr | － | $\wedge$ | 11 | IV | \％ | $1 \wedge$ | الأع |
| 140 | Ir | $\varepsilon$ | r | － | $r$ ． | $\wedge$ | 11 | 0. | v | المهن |
| 007 | v | $9 \varepsilon$ | urv | － | $0 \cdot$ | r＾ | 71 | $\wedge 0$ | 1. | ．．．． |
| 71 | $\checkmark$ | 7 | Ir | － | 9 | r | 1 | 1. | $1 \varepsilon$ | ｜｜ |
| YıN | 1. | 11 | or | － | 11 | ro | r | 111 | 10 | الأوضا．．． |
| 117 | Ir | 19 | rr | － | \％ | Ir | 17 | $r$. | 1 | الطبيعيات．．． |
| 79 | $1 \varepsilon$ | $\varepsilon$ | M | － | 9 | 7 | 1. | \％ | － | المتقدات |
| 1r． | $r$ ． | r | ro | － | 1. | 9 | 9 | $r$ ． | $\varepsilon$ | ｜الأمراض．．． |
| Vr | 7 | 0 | $1 \varepsilon$ | － | 7 | $\bigcirc$ | － | rv | $\bigcirc$ | الأمكنة．．． |
| Ir | $r$ | 7 | Ir | － | $\bigcirc$ | $r$ | 11 | Yr | 1 | الأزمنة．．． |
| r99 | 7 | 7 | rı | － | $1 \varepsilon$ | $r$ ． | $\wedge$ | 170 | \＆ | أشتات |
| 1rve | をr | $1 ¢ 1$ | 1 1＾ | － | $v$ ． | $1 r 0$ | $1 \& \vee$ | ¢9． | 111 | المبهمات |



لا بلَّ من وقفة على هذه الإحصائيات، تجلي كـثيرًا مـن جوانيهـا. وبـادئ ذي
 النحو الآتي:

 وعلى الأخَصِّ أنّ المعجميينَ لم يقفوا -كما سنعلمُ تُ على علّةٍ استِخدام هذهِ التّتنيةِ. وأوّلُ شيءٍ خليقٌ بالوقوفِ بعلَ ذلـكِ إنــا هـو نِسَـبُ ورودِ هـذا الـنمطِ مـن التّعريـــِ في المعجمـاتِ المـذكورة؛ إذ بلـغ علـى المـوالاة الزمانيّـة تقريبًا:العينع٪٪،



يستأثران بنصف النسبة. ولعلّ المنهجَ الذي نهض به هذان المعجمان وراء هذه الكثرة الكاثرة من هذه التقنية.

أمّا الجمهُرَةُ فقد أعلنَ ابن دُريدٍ في مستهلِّ كتابِه r":وّإنما أعرناه هذا الاسمَ لأنّـا


 والفقيهِ..، فهو أوّلُ مُعجمٍ جامعٍ حَشَـَدَ فيـه ابـنُ منظـور الكـثيرَ مـن ألفـاظ العلـومِ
 ضخامته وامتدادِه لم تجاوزْ نسبُُه العُشرَ إلا قليلاً، ولعلّ وراءَ ذلك ألكّ أنّ التـاجَ يميـلُ إلى التفصيلِ والشّرحِ على أصلِ وضعِهِ.
ومن الملحوظاتِ الجلديرةِ بالوقوفِ خلوُّ "أساسِ البلاغــةِ" مـن هـذا الـنّمطِ مـن
التعريف؛ إذذ لم أقعْ فيه على أيةِ صورةٍ مِن الصّورِ المذكورةِ، وهذه مَنقبَـة، تَنضـافُ إلى
 تَسجيلِ قوانين فصلِ الخطابِ، والكالِم الفصيح ّr، وتِييزِ الحقيقةِ من الجماز، فهـو أوّلُ

 اختيارُه إلا لِرَصدِ هذا النمطِ من التقنيةِ فيه، وقد تصدّرَ منهجًُا مُستقلاً، وبُنيَ على نمطٍ فريدٍ من التأليف.

وأمّا فيما تعلق بالمداخل وما يتصل بها فقد بلغت نسبة الأعلام في هذا الـنمط


## "وهوَ مَعرُوفِّ" مِن إشكاليّاتِ تَقْنَيَةِ التَّعريفِ في الُمعَجَمِ العَربيِّ

بلغـت مـا يقـارب • \%\%، مّـا ورد فيـه. يليهـا المُحكــه؛ إذ بلغـت مـا يقـارب٪^٪\%. فاللســان 9 \% \% فالقـاموس فالصحاح^\%.
وأمّـا حقيقـة هــنه الأعــالام فجلّهـا للمكــان، إذ بلغـتْ نسـبُّها مـن مجمـوع



 ف"القاموس"ج ؟ \%، فـ"العين"ץ ا\%.


 على أنّ أعلاها حقيقةً ما جاءَ في النباتِ والحيوان، لتجائُسِها؛ ذلك أنّ الأبوابَ الأخرى - العاليةَ نسبيًا- كالأطعمة والأشتات، والأوضاع، إنا هـي مُتفرقـات، وإنْ
 الغرضُ من هذا الإحصاءِ، ولو فرقتها لدَقّت نسبتها. فإذا ضممنا هذا الثنائي، إلى مـا رأينا من ارتفاع نسبة علم المكان، انتهينا إلى ثلاثيّ يمثّـل قيمـةَ هـذه الأركـان فِي حيـاةِ
 مقابـل ذلـك نجــُ أنّ الشـعورَ بغيـابِ مفهـومٍ محـدّد، وفقـرَ التعـبيرِ عنــَ المـتكلمينَ، بصطلحات ومفاهيمَ خصوصةٍ، وراءَ قلّة هذا النمطِ من تقنيةِ التعريـــِ في الأبـوابِ الأخرى، باستثناءِ الأعضاء، وما ينتمي إليها الحمدودةِ بطبيعتهِا.

وأمّا فيما يتعلّق بالمبهمات فقد سَجّلتْ نَسبةً تقاربُ هذا النّمطِ من التعريفِ؛ أي نِسبة تقاربُ الثلثَ. وجاءتْ على الموالاة: العـين ٪ \%\%،
 واللسان 1 ٪، والتاج^\%. وأشدّ ما يَلفتُ النظرَ في هذه النسبِ النسبةُ الضـئيلةُ الـتي سجّلتْ في التاج، على امتدادِه واتساعِه، وكذا اللسانُ، في مقابلِ كثرتها في المعجمـاتِ
 يقاربُ 79\% مّا جاء منها. ولئن دلَّ هذا على شيء فإنه يـدلّ علـى ثقــة صـناع تلـك المعجمات بالمخزون المعرفي لدى القراء، إبّان تأليفهم، يككنّهم من الكشف عن عن معـانـي تلك المداخل.

## المعروفُ والّلغة:

لا جرمَ أنّ مَن يُعالج أيَّ جانبٍ من جوانبِ تَقنيةِ التّعريفِ عحلَّ البَحـثِ لا بُـَّ أنْ يَقفَ على علاقةِ اللّفَةِ بهذهِ التّقنيةِ؛ إذ يُثّلُ المعروفُ اللغويُّ في تراثنا صُلبَ ثقافـةِ التعريفِ، وإن اختلفت الألفاظُ في أدائهِ. ولا مَعدَى عـن الوقـوفِ عليــهِ وتييـزهِ مـن
 علاقةَ "المعروفِ"بمسألةِ اللغة في المعجمات المذكورة كلِّها، وخَلصت إلى ما يأتي: أمّا "العين" وأساسُ البلاغة" فلم أقعْ فيهما على شـيء مـن هــنه العَلاقــة. وأمّـا "الصِّحاح"فجاء فيه مرةً واحدة. وأمّا الستةُ الأخرى فقد وقفـت علـى (19 (19 ) موطنًا، تناولت علاقة هذه التقنية باللغة، فيغدو المجموع(سه ( )، على النحو الموالي: أمّا الجمهرةُ فقد بلغتْ المضـامينُ اللغويـةُ في الألفـاظ الـتي ورد فيهـا "المعـروف"



بكجملها على ثلاثة أقسام؛ الأكبر ما عرّفه الأزهري بــعربيّ صحيح معروف" الو أو "عربيّ
 منه ننيَ العُجمة عنه.

 والجُلّة لغة تيمية معروفةّة،
وأمّا الثالث فما قرن معرفته بالتعريـب، وهــو (Y)، الــدانق: معـروف معـرّب،
و"وطومار معروف على أنه معرّب"، وطرسوس بلد معروف معرّب".



 والرّصغ لغة في الرسغ معروفة"「" .
 السَوْطِ معروفِّ عربي صحيح "
 وأرهنته معروفان، و(V) في نفي الُُجمة، نو: الحُقّ: عربي معـروف" و"الهليـون نبـت
 أعجمي" و"الطنبار معروف فارسي معرّب"، و" البُمّ من العود معروف أعبّ أعجمي". وأمّا اللسان فـ(Y ا ) مرة، منها (V) في التعريـب، "البخـت: فارسـي معـرّب"، و"


بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

العجمة، "المليون عربي معـروف"، و"الجـلّ عربيـة معروفـة"، و( ( ) في استتخدام اللغـة،
 معروفة"، وا"لعسل تذكيره لغة معروفة"، والوتر والوَتر لغتان معروفتان".











 النّهطِ من التّقنيةِ بالدّلالالة.



 واللغات. وأمّا الكثرة النسبيّة لـ "العربي الصحيح الميح المعروف" في ا"لجمهرة" فليست ببعيـدة


من تأثير ظاهرة الشعوبية، التي استحكمَت في القرن الثالثِ، وصوّرَها الجاحظُ أحسنَ تصويرٍ




 بالمنهجيّة، غيرَ أنها لا تستنـلُ إلى أساسٍ ولا ولا إلى مَذهبِ، في هذا الشأنِ.












[^1]قال شيخُنا بل صار حقيقةً لُغَيّة فيه، لا تَحْتُمِلُ غيرَهُ، ولذالك قال الجوهريّ، وغيرُه: هو معروفٌ، ولم يحتاجُوا لتعريفه، لشُهُرته ".

وكلُّ هذا من المواضع النادرةِ التي قُلِّبَ فيها النظرُ فيما يُعـرَّفُ، وهـي لا تخلـو

 يتأملُ هذه المواضعَ، ويقلّبُ النظرَ في نعتِها بالمعروفَة، ولا يُعقّبُ. وكأنّنا به قد اسـَّبَانَ
 الشّهرةِ، فهو نفسُه لم يَلتزمْها، لأنها مسألة نسبيّة، والأصل في المعجم أن يكون مرجعًا يُعنى بموضّحات مداخله، لا تابعًا.

## ملامح منهجية:

سَلّمنا أنْ ليسَ ثمةَ مَنهجٌ يُقومُ عليهِ هذا النّمطُ من التّعريفِ، تَسليمًا نابمًا مـن طبيعة التقنية التي يَنتمي إليها التعريفِ. فالنقدُ في هذا الميدانِ قائمٌ على أسسٍ بناء هذه
 منهـم أية إشارةٍ إلى ذلك. على أن هناك معـالم يمكـنُ أن تُسـجّلَ ضِــمنَ الملامـحِ الـتي
 العام الذي سلكوه، في سبيل استخدامهم لذه التقنية، وقد وقفت من ذلك على ستةِ مَعالم:

## الأوّل: المعرفةُ القائمةُ على الشّك":

ولعل أبرز هذه المعالم، بل المفارقات، أنّ المعروف، لا يُزري بـه أن يكـون مــلاُ للشك، ولنظظر طائفة مـن الأمثلـة علـى ذلـك. إذ جـاء في العـين ‘‘: "تِعْشـار موضـع









 هذا يعادلُ، كثرةَ التّداولِ اللغويّ، ولا يَرتبطُ بالمعرفَة الحقيقيّةِ، وهذا النهطُ من الشُّكِ


## الثاني: إسنادُ المعرفةِ:







 منها معجم، على أنّ الأزهريَّ أكثرُ منها كثرةً لافتةً

## الثالث: إفرادُ المعروفِ:

ومن هذه المعالم أيضًا، غلبةُ الإفرادِ على وصــِ" المعـروفِّ، وقــد ظهـرَت فيـه









 أَمّا صيغة الجِمع، فقد بدت مرة واحدة في الصِّحاح؛ إِذ جَاء فيه ِّ:" والمُحادثـة،
 والزَّبيدي في "التاج"

الرابع: استِنساخُ المعرفَةِ:
ومنهـا استنسـاخُ أو انتقـالُ الوصـفِ بــالمعروفِّ، إذ بادئًا ثمــة اتجـاه في كـلِّ المعجمات القديمة تقريبًا على تجنّـب الألفـاظِ الحظطورةِ، أو مـا يسـمّى "بالتـابو،"، وهـي الألفاظُ التي يتجنبُ المعجميُّ الخـوضَ فيهـا حرَجَـا، فيلقيهـا ولا يُعقّـبـبـ ولا يفـوتُ القارئَ في ما وراء ذلك أنْ يلحظَ النقلَ في المعجماتِ المتأخّةٍ على وَجهِ الخصـوصِ، فنَجلُ الكثيرَ من المعروفِ بِقي معروفًا، على طولِ الأمَد، وتحوّلِ البيئةِ، وتنوّعِ القرّاءِ.


## 


 ذلك ما يقارب نصف النسبة الواردة من هذا النمط من التعريف في المعجمات كلّهـانـا
 صفةِ المعرفة" في عصرٍ واحدٍ تقريبًا.









 الذي استحرَّ عند المتأخّرين .

## الحامس: دَعائِمُ تَقْنِةِ المُرفَةِ:





ذلك vะ:" الذهب مكيال معروف في اليمن"، وقوله vo:" وقال أبو عبيد: سألت الأصمعي عن الكِظَامةِ وغيرَه من أهل العلم فقالوا: هي آبـار تُخْنَـُرُ ويُباعَـُُ مـا بينهـا.... فهــذا
 في القُرَى العربيَّة. ومنه vv: " قال أبو عبيدٍ في قوله: قُلّْين: يعـني هــنه الحِبَـابَ العِظـامَ واحدتها قُلّة، وهي معروفةٌ بالحجاز". وقول الزبّبيدي:" والعَمْرُ نَخْلُ السُّـُكَّ، يقـال لــهـ العَمْرُ، وهو معروفٌ عند أَهْلِ البَحْرَيْنِ". ولا شكَّ في أنَّ المكانَ ههنا يُفضي إلى طائِفَـةٍ


> السادس: المعروفُ والمنكرُ:

لا يمكنُ - في ختامِ هذهِ المعالِم - الكلامِ على المعروفِ في المعجمـات المـذكورةٍ دونَ أنْ يستدعيَ الوقوف على ما وسَمه المعجميّون بــغير معـروف" أو المنكــر، حتـى تكتمل الصورة. فـغير المعروف" بادنًا معادلٌ للمعروفِ، شـكالً ومضـمونًا. علـى أنـه
 المذكورةِ أكثر من (ه ا ( ) مرةً، في أربعةِ معجماتٍٍ هي علـى المـوالاة مـعَ تكرارِهـا:

 هذا؟
 منه. سواء في ذلك الضبط، أم الاشتقاقُ، أم التذكيرُ والتأنيـثُ، أم الاسـتعمالُّ. و(0) (0)



اختلافًا بيّنا عن استخدام تقنية المعروف في المعجماتِ المعنيّة، وهذا يؤكُُّ اتفاقَ أولئك المعجميينَ ضمنًا، على استقالال المعروفِ بالدلالة.

## نماذج من مُشكلِ"ألمعروف":

ولا بدّ في هذا البحثث من الوقوفِ علـى نمـاذج قليلـة مـن المنعـوت بالمعرفـة، المتناقَل في المعجماتِ، على إشكالِه؛ ليستبينَ لنا جانبٌ من حقيقةِ تقاذفِ هذه الصـفةِ دون تحقيق، في طائفةٍ من المعروفاتِ. ولعـلّ أوّلَ وأبـرزَ مثـال علـى هــنـا، لفـظُ، بــل مصـطلحُ "المطارحَـةِ، الــني كــانَ وراءَ نشـوء هــنه البحـثْ، ولفـْتِ النظـر إلى هــنه الإشكاليةِ ${ }^{\text {. }}$

إذ تعدُّ المطارحةُ من المصطلحاتِ المُهولةِ، التي تقلّبتْ في تاريخِ العربيّة مُجلّلـةٍ
 الغموض أقرب منها إلى البيان.

ولعلّ من أوائل المصنّفاتِ المعجميِّةٍ التي نقع فيها على ذكرٍ للمطارَحـةِ "جَـواهِر

 الحُسامِ". وبادٍ ههنا سلوكُها في الخصام. ثم يقف الز خخشري عليه وقفة أشد غموضاًا "وطارحتُهُ العلمَ والغِناءَ وتَطارَحناهُ"، فيقرن فيها العلم بالغناء، دونَ تعليق.
 أي جهة جاءته المعرفة؟ وقد نقلها الرازي (ت 7 (تهـهـ) في "غختـار الصـحاح"، ثـم زاد:" المُطارَحةُ إلقاءُ القَومِ المسائلَ بَعضِهم على بَعـضٍٍ؛ دون أن يتبـهـ إلى أن العبـارة تقـوم على تعريف" مطارحة الكالم"، لا المسائل .

بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ثم يغدو "المعروف" أيقونةً عندَ المعجميينَ، يَتُقاذفونه دونَ أنْ يَقفوا عليه، فيَنقَلُهـا


 جاءت فيها با لم مُسبق "، فضلاً عن وجوه استخا استخدام العدثين لما.















 وكذا صنع المرزوقي(ت ات اعه) في الأمالي '.'





















مفاعل مواضع مَعروفة تقرب من اليمامة". وذكر اللسان معرفتها¹ "، أمّا الفيروز فذكر
أنها مواضعُ، وانتزعَ منها وصف المعرفة""، ثم أعادها الزَّبيدي في التاج كرَّة أخرى "'" الـ ولا غنلُص من هذا إلى شيءٍ وهــل المواشـل، موضـعٌ، أم مواضـعُ، أو مكــانٌ يصلحُ للسُّكنى، أم هي أوديةٌ ومَسايلُ، فضالا عن تحديدِها من اليمامة؟ وجلّ المسـألة أنّ كلاًّ منهم ينقل عن الآخر، دون أنْ يبذلَ في سبيل ذلك شيئًا.
أمّا رَديفُها ا"لمغاسلٌ" التي ذكرَ ابن دُريدٍ أنها مواضـعُ معروفـة جــاءتْ في الشـعرِ




 فقـد تَرتعـي سَـبْتًا وأهلـكِ حِــيرةً وقال ابن منظور \&"! ":" والَمغاسلُ مواضع معروفة وقيل هي أَوْدِية قِبَـل اليمامـة ".

$$
\text { وتبعه صاحب التاج }{ }^{110 .}
$$

وأما ياقوت في "معجم البلـدان"، فـذكر أنهـا أوديـةٌ باليمامـةِ، وحقّـقَّ ضـبطَها:"
 يقولُ 1V :": المَغْسلُ بالفتح ثم السكون اسمُ المكان من غسَلَ يغسلُ فهـو مَغســل بكسـر



على كثرةِ البحثِ - عندَ غيرِ لَبِدٍ.
rq


وليت شِعري، فلا المواشلَ عرفنا، ولا المغاسـلَ تبينّا، وكــلُ مـا حَشــدَتْه تلــك المعجماتُ، زادَتنا بهما جَهالة.


 بحثٍ مستقلّ لتتّبّه وتحديدِه، وبيانِ ما وقعَ فيه من الاضطِرِاب.

## ثـانيًا : المحدثـونَوْتقنيةُ 'المعروف":















[^2]حِمَّص: نوع من الحبوب معروف". وحَمَّة: طائر بري معروف "r"." و "شَـبُّوط: ضـرب من الحوت معروف بالمشرق "Yا"
أمّا المعجمُ الوسيطُ فقد وَردَ منه (Y ( )، نحو :" (سُريج) حـداد معـروف تنسـبِ إليه السيوف السريجيةrّا . ومنها: (السوس) نبات عشبي خشوشـبـ طويـل الجــنور
 حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق گrا.

أمّا "معجم اللغة العربية المعاصرة" فقد تكرّر فيه( • ب) مرّة تقريبًا. على الرغم من أن المؤلف أعلن في مقدمته عن الأمور التي التزمها وراعاها في مصنّغه، ومنها استعمال التعريفات العامة، مشل: نوع من النبات، شجر، حيوان معروف.. إلخ.." غير أننا نجد فيه، على سبيل المثال: أبو قِرْدان: طائر أبيض طويل الساقين أسودهما، منقاره
 الساحل كالنوارس، وفي الصحراء كالصـقور، وفي الجبـال، وفي الواحـات،... ولـيس
 خبيص: نوع معمول من التمر والسمن، حلواء معروف. ومثلـه: عِرْقسُوس شـراب معروف يصنع من مسحوق جذور السُّوس ^^1. وكلّها ألفاظ عامّة، تغتقر إلى التحديد، والتخصيص، فضالًا عن سائر محددّاتها.

أمّا معجم "الرائد"، فقد تكرّرت فيه( ع ا ) مرة، نخو:" أزدَرخْت. شجر معروف بـ
 دَبكة: رقصة شعبية معروفة في بعض البلاد العربية ا؟ ا". أمّا "معجم الغني "٪٪ فقد استخدم الـمعروف" أكثر من ( ( ع ) مـرة، وهـي بعامـة تنقسم إلى قسمين:


 هِأَناقَتِهِهِ؛ ، وقد أكثر من هذا القسم.

والقسم الثاني الأقل، وهو كما رأينا في المعجمات السالفة وقد جـاء في أربعـة


 القَرْنِّيّاتِ، ... وَيُصنَعُ مِنها شَرابٌ مَعْروفِّ يعِرْقِ السُّوسِ

ويككننا أن نسجّلَ ههنا عدة دِلالاتٍٍ أو ملحوظـاتٍ دالـّة في اسـتخدامِ هـؤلاء

 في المعجمات القديمة، وإن عابها العموم، وعدم التوضيح. والثالثة أنها ليست شــاملة كما رأينا في المعجمات السالفة، وإنما عصورة في أشياء خصو صة، كالأطعمةِ والألبسةِ والمهنِ والحيواناتِ والنباتاتِ. ومن الملحوظات البارزةِ اختغاءُ علاقَة المعـروفِ باللغــةِ تحامًا

أمّا الملحوظة التي تخصّ معجمَ "الغني" فهي أنّ معجمًا شهيرًا كهذا المعجم، كــان أولى به أن يتجنبَ ما استقلَّ به من نمط التعريـف:"معروف بإبائِـه، ومعـروف بأناقِتـه، ونو ذلك من الأساليب القريبة من الترجمة، ويستخدم بدلاً منه عبـارةٍ محـدّدة، نــو :
 يفتقرُ إلى تحديدِ وجه هذه المعرفِة، إنْ وُجدَت، فليسَ كلّ أنيقٍ معروفًا بأناقته، وسائرُها مثل ذلك.

بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها



 لا يختلف عن معروف، فيما خلا الصيغة.




 القارئ العشرات من "المعروف"دون تعليق. ولا نرى هذا النمط عند الحمدثين مـا خــا لا





أما "مَتن اللغة" لـ "آمد رشيد رضا" فلعلّه - كما دُكـر - ينـافسُ " اققربَ المـوارد" في


 و"اليحمور: المعروف باسم الهيموجلوبين"1091


وأمّا المنحِدُ فقد جاءت هذه التقنيةُ قليلةً فيه، نحو: الدُّوار: المعروف عند العامة


 بالريحان 70 "، و"الدوم: ويُعرف بشجر المقل ד"ا".

وأمّا معجم مجمع اللغة العربية في القاهرة "المعجم الكبير"، فقد تجنَّبَ الــ"معروف" تجنبًا بيّنًا، ومن المّاتِ القلائلِ التي ذّكر فيها المعروفَ:الأزاذ: معروفٌ في العراق باسم الزّهدي VT "، والأأسل: المعروف بمصر بالسّمار"NT". و"بقلة الأنصـار : مـن الخضـراوات


وإذا و قفنا على السِّماتِ العامّةِ للمعجماتِ العربيّةِ الحديثـةِ في اسـتِخدامِ هـذه التقنية، من خلال الطائفِةِ التي تّ اختيارُهـا، أمكنتـا أن نقـولَ أنّ المعجميـيّنَ العــدثينَ
 التراثيّة، وإنْ وجدنا مُعجمَيْ "أقربِ الموارد، و" ومَتن اللغةِ يُعيدانها جَذَعَة"، لكنّ هذا لا لا
 هذه التقنيةِ، كالأفعال المبنيّة للمجهول.

وخلاصةُ القول أنّ المعجماتِ المحَدَة - مكّا قرأتُ- لم تبرَأ من هذه الهنَّةِ، ولعـلّ من المؤكّدِ أنّ غيرَها من مُعجمات المحدثِّن، لمُ تَستبعدْ هذه التقنية أيضًا.

## خاتقـة






 التّقنيةِ، كمًّا ونوعًا، وأو جهِ التّعبير بها.





 المذكُورةِ، وغَيرُ ذلِكَ خَربُ مِّ مِن الالتباسِ والتْلبيسِ


 كانَ السببُ.




البحثثُ بعضَ المعالمِ المنهَجْيّةِ، التي وَسَمتْ جُهـدَ المعجمـيّين، وسـيّجتْ جُهـودَهم في سَبيل استِخدامِ هذه التّقنِنَةِة.


 طبيعةٍ بناءٍ التعريفِ لا من فُقدانِ المنهجِ.

ويكِكُنا أنْ نُلخِّصَ أبرزَ نتائجِ البحثِ في الحماوِر الآتيةِ:



المعرِفِةِةِ- كانت تُثّلُ قيمةً مُعتَبرة في حياةِ العربيِّ.
 لِكِقَةِّ أصحابِها بالمخزون المعرفيّ لدى القرّاءِ، إِّانَ تأليفِها.
 أصلِ استخدامِه مَبنيٌّ على الدِّلالةِ.
 القدماءِ، نحوَ:




أمّا فيما يتعلَقُ بِهودِ المُحدَّيْنَ، فقد خَاصَ البحثُ إلى النتائج الآتيةِ:
 في "اقرب المواردِ، وأمد رشيد رضا في في "تَتن الّلغة".
 - أنها تنحصرُ عندهم في أبوابٍ مُعينّةٍ.



 وَحدَّها.

وبعدُ، لقد كَشَف البحثٌُ أنّ كلَّ المعجَماتِ -عــلّ البحـثِ- قـديَّها وحـديَّها







الهوامش والتتليقـات:

- 1

Y- ينظر: الجيلالي، حلام، تقنيات التعريف في المعاجم المعاصرة، rv، وما بعدها. r- ينظر: تفصيل هذه المفاهيم في المرجع السابق، وفي: الحمزاوي رشاد، المعجم العربي إشكاليات
 النصراوي، الحبيب، التعريف القاموسي، 1 ا 1، وما بعدها ع- ينظر: الجيلالي، •0.

-     - محمود، زكي نيبب، المنطق الوضعي، / ا.

7- ينظر: المعاجم اللغوية المعاصرة، ّ1^.

-     - ومن المؤلفات التي حاولت استدراك جوانب من هــذا الخلـل الاسـتدراك علـى العـين لابـن

 القرافي(تی•• اهـ). ينظر: الجيلالي، 79.

1- الجيلالي، 79.
-9 نe

- (1 ينظر: تقنيات التعريف، 117.

1 1 - ينظر: الفهري، عبد القادر الفاسي، المعجم العربي"تماذج تحليلية جديدة"، • Y. Y Y - الفراهيدي، الخليل بن أحم، معجم العين، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السـامرائي، دار الهلال.

٪ ا - ابن دريد، أبو بكر، معمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي بعلبكي، ط1، 9AV م.

ع ا - الأزهري، أبو منصور، عحمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحيق: عبد اللالام هارون، الدار المصرية للتأليف والنشر .

ا - الجوهري، إسماعيل بن مماد، الصِّحاح، تحقيق: أمد عبد الغفور عطار، دار الكتـاب العربي، مصر.

ا 1 - ابن سيدة، علي بن إسماعيل، المخصّص، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع، بيروت.


19- الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس الميط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، • 191م. r. ب- الزبيدي، عممد مرتضى الحسيني، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تعقيقق: عبـد الكـريم العزباوي، وزارة الإعلام، الكويت.
| الجمهرة، المقدمة|/:ع.
YY-Yنفه، / / ع.
Y Y - تنظر مقدمته.
 والـبردي، والبريــد، والــدرب، والأردبّ، والــدرب، والــدلب، وشـيب الــــوط، والبصـل،

 والمارد والمريد، المودج والفودج، دفف وذفف، والبعْر والبعَر .
ح
rv - الصحاح: (شيب).

 والجماموس، والأجـاص، والقيروطـي، والجلبّبـان، والزئبـق، والفسـتق، والقرطـق، والكعـكـ، والجرّة، البرني".
ابז- و "الشيب"، و"حرّ سخت لخت" و"الحقة" و"الدرة".
rץ- و "ضحك"و "تالآن"، وأثابه واعطاه، و"الصوان"، والضيطان والضيكان"، ورهنته وأرهتنه"
 والسرقين، والفلفل، والبّم، والكتان.

$$
\begin{aligned}
& \text { ع ६- تاج العروس: (بود). } \\
& \text { هץ- نغسه: (بتن). } \\
& \text { צץ- نفسه: (جدف). } \\
& \text { rv- نغسه: (ني). } \\
& \text { ^^^ نغسه: (سعد). } \\
& \text { qq- نغسه: (كلب). } \\
& \text { • ع- العين: (عشر). } \\
& \text { ا צ - جمهرة اللغة: "سدد" } \\
& \text { r } \\
& \text { r } \\
& \text { ع ع - نغسه:" بسل". } \\
& \text { 0 - - نغسه: "قسم". } \\
& \text { § } 1 \text { - لسان العرب:"غمد". }
\end{aligned}
$$

[^3]v v - نغسه: "بذر".
^ع - ينظر على سبيل المثال أيضًا في "اللسان":" إراب" في مادة "أرب"، و"الخلصاء" في "خلـص". و"الـبروق" في "برق". و"دارة مأسل" في "اسلـ . و"الحنـدم" في "خـــدم". و"الــدوم" في "دوم". و"الشـبـرم" في شــرم". وا"ود" في "أود،" وابنا عيان" في "عين". وينظر مثل ذلك في "التاموس الحيط": نــو : "عــنراء" في "عــنـر"، و"الحكـــ":
 وا"ود"، و"هجر،، و"القصيم"، وعنيس"، وقريم".
ه $\downarrow$ - والليث هو: الليث بن المظفر بن نصر على ما ذكر الأزهري، وهو على ما ذكـر الفيروزآبـادي ابن نصر ابن سيّار الخراساني، صاحبَ الحليل، وينسب إليه أخذه أصول الكتاب "العـين"عنـه،
 تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيق: محمد المصري، 07 . والسيوطي، جلال الدين، بغيـة الوعــة، في طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق: مصطفى عطا، rvo/r. - - - تهذيب اللغة: "حسد". 101-0 كلّ منها في مادته.

- باستثناء أساس البلاغة، والصحاح، والقاموس العيط. ror - جمهرة اللغة: "دنن" ع 0 - نغسه: "برغ'. 00- تهذيب اللغة: "وحد".

07-07-نفه: "خوخ".
ov - اللسان: "عند". ه人 - نفسه: "رسس". ه9 - الجمهرة: "بقن".

- 7 - نفسه: "سقم".

01


 كذبك الحجَّ (كذب)، ،

- •- ينظر: المحمم: الردف (ح د)، واللسان (حدد). 1^- ينظر: العمكم: (ت ل ف). اللسان (فتل).
r-
「^- ينظر: مقدمة "قواعد المطارحة في النحو"، إبن إياز البغدادي، تحقيق: علـي الحمــد، وياسـين أبــو


६^- البغدادي، قدامة ين جعفـر الكاتـب، جـواهر الألفـاظ، البغـدادي، تحقيـق محمـد حـي الــدين


0^- أساس البلاغة: (طرح).
^1- الصحاح: (طرح).
 حسين العمري وآخرين، دار الفكـر المعاصـر، بـيروت، ودار الفكـر، دمشـق، ط1، 1999م،

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \varepsilon \cdot r / v \\
& \text { ^^^ - اللسان: "طرح". } \\
& \text { ^৭ - القاموس العيط: "طرح". } \\
& \text { • • - تاج العروس:"طرح". }
\end{aligned}
$$



rar- العين: "خنن".
or


$$
\begin{aligned}
& \text { ६६- الصحاح: "خنن". } \\
& \text {-90-الحكم: "خ ن." } \\
& \text {-97-1 المخصص، 1.1 } \\
& \text {-9V - لسان العرب: "خنن." } \\
& \text { 9^ - القاموس: "خنن." } \\
& \text { 99- تاج العروس: "خنن" }
\end{aligned}
$$

" - ا الصولي، أبو بكر، محمد بن يميى، أدب الكتاب، تحقيق: محمد بهجة الأثري، المكتبة السلفية،



 ₹• ا- العسكري، أبو هلال، الأوائل، تحقيق: وليـد قصـاب وزميلـ، دار العلـوم، الريـاض، ط1،

$$
. r \operatorname{lv} / 1 ، 191 .
$$



$$
\text { - } 1 \text { - العحكم: (وشل). }
$$

V ا - ينظر: الزخشري، الأمكنة والمياه والجبال للزغشـري، تحقيـق إبـراهيم السـامرائي، النجـف: r71، p1971
^• - ا البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي، معجم ما استعجم، تعقيق: مصطفى السقا، عــالم


9-1 - ا اللسان: "وشل".

- 11- القاموس الحيط: "وشل".

$$
\begin{aligned}
& \text { 111 - تاج العروس: "وشل". } \\
& \text { (الج - الجمهرة: (سغ ل). }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 110 - تاج العروس: (غسل). } \\
& \text { 117- الخموي، ياقوت، معجم البلدان: الميم والواو، Y/9/0. } \\
& \text { IlV } \\
& \text { 11^ - القاموس الميط: (غسل). }
\end{aligned}
$$

119- دوزي، رينهارت، تكملة المعاجم العربية، تعليق محمد النعيمي، جمال الخياط، وزارة الإعـلام



ّ ז ا - أبو العزم، معجم الغني.
 Y0 ا ا الشرتوني، سعيد، أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، منشورات آيات الله النجفي. Y I - ا معلوف، لويس، المنجد في اللغة والأعلام. IYV
 9 4 - نفسه: (هصص). - •

اr| - نفسه: شبوط. وينظر الألفاظ الآتية، ومداخلها: جوز الزنه، أرجـيقن، باهـت، مــص، دبّ، سنجة، شبّيّن، قمقوم، قنطس، كعك، كمكام، منصورية، نيدا، هذيلتة ...
 السين).

سץا - نغسه: باب السين.
ع عا - نفسه: باب الفاء. وينظر : "الحدّة"، ومار الزرد"، و"اللسيف"، و"الكـيس"، "اللواءو"ا"المصطكاو"الصــاد"، و"المعايرة، و"النسر الطائر".

$$
\begin{aligned}
& \text { Y با - معجم اللغة العربية المعاصرة، • } \\
& \text { צץז - نفسه: (أبو). } \\
& \text { Vrv - نفسه: (بور). }
\end{aligned}
$$

 فصادة"، و"مصطكا"، و"سبح"، وكونغ فوو" "النسر الطائر. 4ra - - معجم الرائد: (ازدرخت).

- \& ا - نفسه: (فستق).
 Y


§ ا ا - نفسه: ا"نقن، وينظر هذا النمط في المداخل المو الية على سبيل المثال: وجه، جهـــ، بـرز، ديـن، خفف، درب، سكن، سمت، سمع، شهر، صدر، ظهر ...". 7 7 I - نفسه: "ا"رز". VV

[^4]\[

$$
\begin{aligned}
& \text { \& } 9 \text { - عحيط المحيط: (أسد). } \\
& \text { • } 10 \text { - نفسه: (جري). }
\end{aligned}
$$
\]

101 - نفسه: (شاه كار)، وينظر: و(الإجاص)، و(الأرغنون)، و(الخروع)، و(والطبار).
 و(الباندوري)، و(البنديكستي)، و(البارود)، و(البناء).
r ا ا أقرب الموارد، المقدمة، 9 ه 9 ه
§ 0 - - ينظر علـى سـبيل المثـال: الأرز، والمنخـر، والبصـل، والبلقـاء، والبنـادوري، داء الثعلـب، الثمانية، الصّبير، ضيّات، طبخة، العهد، النحاس، واليونان، والحبـة السـوداء، الحمـر، خبـز الخراب، الخذّ، الخزّوب، الخرشوف، الخروع، الربـو، الـرختم، الـرخمه، السـطل، الشـقدف،

> الشمس، شاه بلوط....

1 100 - معجم متن اللغة: (أرز). 107-نفسه: أكر. - OV OV - 10^ - نفسه: (أقافيا).

1 - نفسه: (يمهور). وينظر: على سبيل المثـال لا الخصـر، علـى الموالاة:الأردبـة، الـرز، أكســيد الرصاص الأهمر، وأكسيد الزئبـق، آكـل النحـل، الـبرّاءة، المـبراة، البطـيخ، الثـور، البقيـع،
 حبين، الريال، سبرة، السمسم، سفرجل، السليجة، الإسماعيلية، الفنـان، الكُـرّ، الكمثرى،

$$
\begin{aligned}
& \text { النعنع.... } \\
& \text { • } 17 \text { - المنجد: (الدوخة). } \\
& \text { | } 17 \text { - نفسه: (أرشيمندريت) }
\end{aligned}
$$



$$
\text { r } 1 \text { - - نفسه: (الزيتون). }
$$

ז7 ا - نغسه: (الشاويش)، وينظر: (أرز)، و(دلب)، و(الدوار)، (الزهم)، و(السمنة)، و(السـوقاء)،

$$
\begin{aligned}
& \text { و(الموركس). } \\
& \text { 17E - نفسه: (التنغ)، } \\
& \text { 170- نفسه: (الحبق). }
\end{aligned}
$$

ا 177 - نفسه: نفسه (دوم). وينظر على سبيل المثال: (أسطر الصـين)، و(الزنـبرك)، و(السـرموجة)،
و(السانية)، و(المسيعة)، و(الفيلجة)، و(تلابيب)، و(المعجمات)، و(اللولب).
I ا - المعجم الكبير: (الأزاذ).
ا 17 - نفسه: (الأسل).
179- نغسه: (بقلة). وينظر: (آبة: مدينة).
 الجدي)، و(الأرناؤوط)، و(أشتوم)، و(ثاقبات الأذن).

## 

- الأزهري، أبو منصور، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: عبد السـلام هـارون، الـدار المصـرية للتأليف والنشر.
- الأصفهاني، أبو الفرج، تحقيق: سمير جابر، دار الفكر، بيروت، ط٪. - ابن إياز البغدادي، قواعد المطارحة في النحو، تحقيق: الحمــ، علـي، وآخـران، دار الأمـل، إربــ، الأردنّ، طr، • ••ץم.
- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصِّحاح، تحقيق: أهمـد عبـد الغفـور عطـار، دار الكتـاب العربـي، مصر.
 - البغدادي، قدامة بن جعفر الكاتـب، جـواهر الألفـاظ، البغـدادي، تحقيـق محمـد عـي الـدين، دار الكتب العلمية بيروت، ط1، 9V9 م.
- البكري، عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي، معجـم مـا اسـتعجم، تعقيـق: مصـطفى السـقا، عــلم الكتب، بيروت، طr، r•\& \&هـ.
- الجيلالي، حلام، تقنيات التعريف في المعاجم المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العـرب، 9991م، دمشق.
- الحمـزاوي رشـاد، المعجـم العربـي إشـكاليات ومقاربـات، المؤسسـة الوطنيـة للترجمـة التحقيـق والدراسات، بيت الحكمة، طا، تونس. - الخموي، ياقوت، معجم البلدان.
- الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء داء العرب من الكلـوم، تحقيـق حسـين العمـري وآخرين، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط1، 1999م.
- دوزي، رينهارت، تكملة المعاجم العربية، ترجمة عحم سليم النعيمي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 199r م.

- رضا، أمد رشيد، معجم متن اللغة، مكتبة الحياة، •197م. - الزبيدي، عمــد مرتضـى الحسـيني، تــاج العـروس مـن جـواهر القــاموس، تحقيـق: عبـد الكـريم العزباوي، وزارة الإعلام، الكويت.
 - الأمكنة والمياه والجبال للز غشري، تحقيق إبراهيم السامرائي، النجف: 1971 . 19 .
- ابن سيدة، علي بن إسماعيل، المخصّص، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع، بيروت. - والسيوطي، جلال الدين، بغية الوعاة، في طبقات اللغويين والنحـاة، تحقيـق: مصـطفى عطـا، دار
الكتب العلمية، بيروت، ط ا، ع . . م م.
- الشرتوني، سعيد، أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد، منشورات آيات الله النجفي. - الشرتوني، سعيد، ذيل أقرب الموارد، مطبعة مُرْسلي اليسوعية، بيروت، 1019 م. - الصُّولي، أبو بكر، محمد بن يكيى، أدب الكتـاب، تُقيـق: محمـد بهـجــة الأثري، المكتبـة السـلفية، .هッチ
- العسكري، أبو هلال، الأوائل، تحقيق: وليد قصاب وزميله، دار العلوم، الرياض، ط1، • • 191م.
 - العواضي ميد، المعاجم اللغوية المعاصرة، مؤسسة العفبف الثقافية، ط1، 1999م.
- الفراهيدي، الخليل بن أممد، معجم العين، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار الهلال. - الفهري، عبد القادر الفاسي، المعجم العربيتماذج تحليلية جديدة"، دار توبقال، الدار البيضـاء، طّ، .p1994
- الفيروزآبادي، عحمد بن يعقوب، القاموس الميط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، •919 م.
 إحياء التراث الإسلامي، الكويت، طا ل، V• عاهـ.

بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

$$
\begin{aligned}
& \text { - حعمود، زكي نجيب، المنطق الوضعي، مكتبة الأنجلو المصرية، طع، } 1970 \text { م. } \\
& \text { - المرزوقي، أبو علي، أمد بن محمد، الأمالي، تحقيق: يميى الجبوري، } 990 \text { 1م. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين، التنبيه والإشراف. } \\
& \text { - مصطفى، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، تركيا، 9191م. } \\
& \text { - المعتوق، أمد، المعجم اللغوي، الجممع الثقافي، أبو ظبي. } \\
& \text { - معلوف، لويس، المنجد في اللغة والأعلام. } \\
& \text { - ابن منظور، عحمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت. }
\end{aligned}
$$

- ابن دريد، أبو بكر، عمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي بعلبكي، ط1، 19AVم.
- المعجم الكبير، بجمع اللغة العربية، مطبعة دار الكتب، • 19V.


[^0]:    بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

[^1]:    جلة جامعة أم القرى لعلوم اللنات وآدابها

[^2]:    بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

[^3]:    بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

[^4]:    بجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

