**المحاضرة 9 التوسّع الدلالي: -**

وذلك بأن تحمل الكلمة دلالة، جديدة دون أن تتخلّى عن دلالتها الأصلية، فتصبح للكلمة دلالة أعم من معناها الأول.

**كلمة )سامط** تعني في اللهجة الإنسان الذي تغير طبعه، فصار ثقيلا أو غير محتمل. وهذا المعنى موجود عند العرب؛ فهم يقولون عن اللبن إنه سامط، إِذا نشَّمت فيه الحموضة ، أي: ابتدأت... قال ابن سيده في المخصص: "سمََط اللبن، يسمُط سمْطا، وهو أوّل تغَيُّره" .

ويبدو أنه حدث تطور في دلالة كلمة )سامط( فانتقل المعنى من دلالة محسوسة هي تغير طعم اللبن إلى الدلالة على تغير الطبع، وهي دلالة مجردة، فصار الشخص الثقيل فاسد الطبع يسمى )سامطْ(.

**4 كلمة )النَّدْهَة(:** وهي تُستعمل في اللهجة للدلالة على المبادرة إلى فعل الخير، فحين يقال: فلان مُولَى ندهة، أو صاحب ندهة، يعني أنه يقوم مع المحتاج فيساعده، ويقضي حاجته، كلما طُلب منه ذلك. والندهة في العربية تعني: كثرة المال، فقولهم: مال ذو ندهة، أي: مال كثير، يمكن النفع به، والظاهر أن هناك انزياحا حدث في الدلالة، فانزاح معنى الندهة الأصلي، وهو كثرة المال

 وهي دلالة محسوسة( إلى معنى مجرد ينجرّ عنه، وهو مساعدة المحتاج، فانتقل بذلك معنى قولهم: فلان صاحب ندهة من كونه صاحب مال إلى كونه معينا بماله كلّ من يطلب منه ذلك .