**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab pendahuluan, maka hal yang akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian ini adalah bentuk-bentuk numeralia, jenis-jenis numeralia dan konteks penggunaan numeralia bahasa Sasak Dialek [a- ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur.

**4.1 Bentuk Numeralia Bahasa Sasak Dialek [a- ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bentuk-bentuk numeralia bahasa Sasak Dialek [a- ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur. Adapun bentuk yang berhasil ditemukan sebagai numeralia adalah sebagai berikut.

1. *sopoq* [sopo?] ‘satu’

2. *due* [duə] ‘dua’

3. *telu* [təlu] ‘tiga’

4. *empat* [əmpat] ‘empat’

5. *lime* [limə] ‘lima’

6. *sepulu* [səpulu] ‘sepuluh’

7. *solas* [sᴐlas] ‘sebelas’

8. *due olas* [duə ᴐlas] ‘dua belas’

9. *telu olas* [təlu ᴐlas] ‘tiga belas’

10. *empat olas* [əmpat ᴐlas] ‘empat belas’

11. *pituq olas* [pitU? ᴐlas] ‘tujuh belas’

12. *baluq olas* [balUq ᴐlas] ‘delapan belas’

13. *due pulu* [duə pulu] ‘dua puluh’

14. *selikur* [səlikur] ‘dua puluh satu’

15.*due likur* [duə likur] ‘dua puluh dua’

16. *pituq likur* [pitU? likur] ‘dua puluh tujuh’

17. *baluq likur* [balU? likur] ‘dua puluh delapan’

18. *telung dase* [təlUŋ dasə] ‘tiga puluh’

19. *telung dase sekeq* [təlUŋ dasə səke?] ‘tiga puluh satu’

20. *telung dase pituq* [təlUŋ dasə pitU?] ‘tiga puluh tujuh’

21. *telung dase baluq* [təlUŋ dasə balU?] ‘tiga puluh delapan’

22. *petang dase* [pətaŋ dasə] ‘empat puluh’

23. *petang dase sekeq* [pətaŋ dasə səke?] ‘empat puluh satu’

24. *petang dase due* [pətaŋ dasə duə] ‘empat puluh dua’

25. *Kesekeq* [kəsəke?] ‘kesatu’

26*. keduen* [kəduən] ‘kedua’

27. *ketelun* [kətəlUn] ‘ketiga’

28. *keempatn* [kəəmpat] ‘keempat’

29. *kelimen* [kəlimən] ‘kelima’

30*. kesepulun* [kəsəpUlUn] ‘kesepuluh’

31. *kesolasn* [kəsᴐlasn] kesebelas’

32. *kepituq olasn* [kəpitU?ᴐlasan] ‘ketujuh belas’

33. *keselikurn* [kəsəlikUr] ‘keduapuluh satu’

34. *kepituq likurn* [kəpitU?likUrn] ‘kedua puluh tujuh’

35. *ketelung dase pituqn* [kətəlUŋ dasə pitU?n] ‘kedua puluh tujuh’

36. *ketelung dase baluqn* [kətəlUŋ dasə balU?n] ‘ketiga puluh delapan’

37. *kepetang dasen* [kəpətaŋ dasən] ‘keempat puluh’

38. *kepetang dase telun* [kəpətaŋ dasə təlUn] ‘keempat puluh tiga’

39. *Separo* [səparo] ‘setengah’

40. *segeramah* [səgəramah] ‘banyak’

41. *pire laloq* [pirə lalo?] ‘sedikit’

42. *selapuk* [səlapU?] ‘semua’

43*. sgale* [səgalə] ‘semua’

44. *setiep* [sətiəp] ‘setiap’

45. *tiep* [tiəp] ‘tiap-tiap’

46. *sekecut* [səkəcUt] ‘sedikit’

47. *segubuk* [səgUbU?] ‘sekampung’

48. *make duen* [makə duən] ‘keduanya’

49. *make telun* [makə təlUn] ‘ketiganya’

50. *make empatn* [makə əmpat] ‘keempatnya’

51. *make limen* [makə limən] ‘kelimanya’

52. *make enemn* [makə ənəmn] ‘keenamnya’*,*

53. *make pituqn* [makə pitU?n] ‘ketujuhnya’

54. *make baluqn* [makə balU??n] ‘kedelapannya’

55. *make siwaqn* [makə siwa?n] ‘kesembilannya’

56. *make sepulun* [makə səpUlUn] ‘kesepuluhnya’

57. *make solasn* [makə sᴐlasn] ‘kesebelasnya’

58. *make selikurn* [makə səlikUrn] ‘kedua puluh satunya’

59. *Sejeput* [səjəpUt] ‘secuil’

60. *sekobok* [səkᴐbᴐ?] ‘setengah kilo’

61. *sememen* [səməmən] ‘seikat’

62. *sepongos* [səpᴐŋᴐs] ‘dua puluh ikat’

63. *sebabaran* [səbabaran] ‘satu babak’

64. *skeraro* [səkəraro] ‘satu bakul ’

65*. sekemek* [səkəmεk] ‘sepanci’

66. *selumur* [səlUmUr] ‘segelas’

67. *sesidut* [səsidUt] ‘sesendok’

68. *luek* [luek] ‘banyak’

Data-data dalam bahasa Sasak seperti */sopoq /* ‘satu’*, /telu/,* ’tiga’*, /solas/* ‘sebelas’*, /selikur/* ‘dua puluh satu’*, /telung dase/* ‘tiga puluh’ dan seterusnya dalam paparan di atas merupakan numeralia bahasa Sasak Dialek [a- ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur. Dikatakan demikian karena data-data diatas adalah frase yang menunjukkan jumlah, urutan, kumpulan dan lainnya yang dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis. Serta mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain dan tidak dapat bergabung dengan kata *ndek* (tidak)dan kata *gati* (sangat). Dalam hal ini numeralia biasanya berdampingan dengan nomina namun tidak menutup kemungkinan numeralia berdampingan dengan kelas kata lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai numeralia dalam mendampingi nomina, perhatikan data pada tabel di bawah ini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Bahasa sasak | Nomina | Bahasa Indonesia |
| 1a | *Sopoq* | *Bale* | satu rumah |
| 2a | *Due* | *kebon*  | dua kebun |
| 3a | *Telu* |  *Pelepe* | tiga pematang sawah |
| 4a | *empat* |  *paok*  | empat mangga |
| 5a | *Lime* | *Lawang* | lima pintu |
| 6a | *sepulu* | *Tipah* | sepuluh tikar |
| 7a |  *solas*  | *Pepadu* | sebelas petarung |
| 8a |  *due olas* | *Dengan* | dua belas orang |
| 9a |  *telu olas* | *Ranggot* | tiga belas jari |
| 10a |  *empat olas* | *kampu*  | pagar babmu |
| 11a |  *pituq olas* | *Galeng* | tujuh belas bantal |
| 12a |  *baluq olas* | *lasah*  | delapan belas ranjang |
| 13a |  *due pulu* | *Jelo* | dua puluh hari |
| 14a |  *Selikur* | *Kobok* | dua puluh satu mangkok |
| 15a | *due likur* | *Bewe* | dua puluh dua ranting |
| 16a | *pituq likur* | *Bare* | dua puluh tujuh kandang |
| 17a | *baluq likur* | *Kao* | dua puluh delapan kerbau |
| 18a | *telung dase* | *Bembek* | tiga puluh kambing |
| 19a | *telung dase sekek* | *Tau* | tiga puluh satu manusia |
| 20a | *telung dase pituq* | *Penunjuk* | tiga puluh tujuh penusuk |
| 21a | *tlung dase baluq* | *Keraro* | tiga puluh delapan wadah untuk gabah |
| 22a | *petang dase* | *Tambah* | empat puluh cangkul |
| 23a | *petang dase sekek* | *Awis* | empat puluh satu sabit |
| 24a | *petang dase due* | *Sampak* | empat puluh dua pelapis |
| 25a | *Kesekek* | *Ladik* | pisau pertama |
| 26a | *Keduen* | *Jelo* | hari kedua |
| 27a | *Ketelun* | *Bije* | anak ketiga |
| 28a | *keempatn* | *Kakak* | kakak keempat |
| 29a | *Kelimen* | *Ruan* | keponakan kelima |
| 30a | *kesepulun* | *Arik* | adik kesepuluh |
| 31a | *kesolasn* | *Lumur* | gelas kesebelas |
| 32a | *kepituqolasn* | *Jembung* | mangkok ketujuh belas |
| 33a | *keselikurn* | *Teken* | tiang kedua puluh satu |
| 34a | *kepituq likurn* | *Lagan* | penyangga kedua puluh tujuh |
| 35a | *ketelung dase pituq* | *Jangkeh* | tungku ketiga puluh tujuh |
| 36a | *ketelung dase baluqn* | *Dure* | genteng ketiga puluh delapan |
| 37a | *kepetang dasen* | *Tereng* | bambu keempat puluh |
| 38a | *kepetang dase telun* | *Potlot* | pensil keempat puluh tiga |
| 39a | *Separo* | *sidut*  | separuh sendok |
| 40a | *segeramah* | *Teres* | banyak semut |
| 41a | *pire laloq* | *Kepeng* | uang tak seberapa |
| 42a | *Selapuk* | *Nine* | semua permpuan |
| 43a | *Segale* | *Cobe* | segala ujian |
| 44a | *Setiep* | *tau*  | setiap manusia |
| 45a | *Tiep* | *Lolo* | tiap pohon |
| 46a | *Sekecut* | *Sie* | sedikit garam |
| 47a | *segubuk* | *Raos* | banyak bacot |
| 48a | *makeduen* | *Sampi* | kedua sapi |
| 49a | *make telun* | *Manok* | ketiga ayam |
| 50a | *makeempatn* | *Bebek* | keempat itik |
| 51a | *makelimen* | *Cerurit* | kelima parang |
| 52a | *makeenemn,* | *jeding*  | keenam kamar mandi |
| 53a |  *makepituqn* | *Tuak* | ketujuh paman |
| 54a | *makebaluqn* | *pisak*  | kedelapan misan |
| 55a | *makesiwaqn* | *kemeras*  | kesembilan tong beras |
| 56a | *makesepulun* | *Kemek* | kesepuluh panci |
| 57a |  *makesolasn* | *Kereng* | kesepuluh sarung |
| 58a | *makeselikurn* | *Acong* | kedua puluh satu anjing |
| 59a | *Sejeput* |  *Reket* | sedikit ketan |
| 60a | *Sekobok* | *Gesik* | setengah kilogram pasir |
| 61a | *sememen* | *binek*  | satu ikat benih padi |
| 62a | *sepongos* | *Binek* | dua puluh ikat benih padi |
| 63a | *sebabaran* | *aik*  | satu kali pengairan |
| 64a | *sekeraro* | *gabah*  | satu bakul gabah |
| 65a | *Sekemek* | *Bowor* | satu panci bubur |
| 66a | *Selumur* | *komoh*  | segelas ragi |
| 67a | *Sesidut* | *Kupi* | sesendok kopi |
| 68a | *Luek* | *buku*  | banyak buku |

Penjelasan lebih lanjut terkait numeralia dan konstruksi yang dapat berkombinasi dengan numeralia dalam bahasa Sasak Dialek [a-ə] akan dipaparkan di bawah ini.

Pada (1a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sopoq*. Satuan *sopoq* dapat berkombinasi dengan kata *bale* sehingga menghasilkan bentukan *sopoq bale* ‘satu rumah’. Satuan *sopoq* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek sopoq* ‘tidak satu’

Pada (2a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *due.* Satuan *due* dapat berkombinasi dengan kata *kebon* sehingga menghasilkan bentukan *due kobon ‘*dua kebun’. Satuan *due* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’ misalnya,\**gati due* ‘sangat dua’

Pada (3a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *telu.* Satuan *telu* dapat berkombinasi dengan kata *pelepe* sehingga menghasilkan bentukan *telu pelepe* ‘tiga pematang sawah’. Satuan *telu* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati telu* ‘sangat tiga’

Pada (4a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *empat*. Satuan *empat* dapat berkombinasi dengan kata *paok* sehingga menghasilkan bentukan *empat paok* ‘empat mangga’. Satuan *empat* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati empat* ‘sangat empat

Pada (5a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *lime*. Satuan *lime* dapat berkombinasi dengan kata *lawang* sehingga menghasilkan bentukan *lime lawang* ‘lima pintu’. Satuan *lime* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek lime* ‘tidak lima’

Pada (6a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sepulu* *.* Satuan *sepulu* dapat berkombinasi dengan kata *tipah* sehingga menghasilkan bentukan *sepulu tipah ‘*sepuluh tikar’. Satuan *sepulu* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek sepulu* ‘tidak sepuluh’

Pada (7a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *solas*. Satuan *solas* dapat berkombinasi dengan kata *pepadu* sehingga menghasilkan bentukan *solas pepadu* ‘sebelas petarung’. Satuan *solas* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati solas* ‘sangat sebelas’

Pada (8a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *due olas*. Satuan *due olas* dapat berkombinasi dengan kata *dengan* sehingga menghasilkan bentukan *due olas dengan* ‘dua belas orang’. Satuan *due olas* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek due olas* ‘tidak dua belas orang’

Pada (9a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *telu olas*. Satuan *telu olas* dapat berkombinasi dengan kata *ranggot* sehingga menghasilkan bentukan *telu olas ranggot* ‘tiga belas jari’. Satuan *telu olas* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati telu olas* ‘sangat tiga belas’

Pada (10a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *empat olas.* Satuan *empat olas* dapat berkombinasi dengan kata *kampu* sehingga menghasilkan bentukan *empat olas kampu* ‘empat belas pagar bambu’. Satuan *empat olas* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek empat olas* ‘tidak empat belas’

Pada (11a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *pituq olas*. Satuan *pituq olas* dapat berkombinasi dengan kata *galeng* sehingga menghasilkan bentukan *pituq olas galeng* ‘tujuh belas bantal’. Satuan *pituq olas* tidak dapat berkombinasi dengan kata  *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati pituq olas* ‘sangat tujuh belas’

Pada (12a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *baluq olas*. Satuan *baluq olas* dapat berkombinasi dengan kata *lasah* sehingga menghasilkan bentukan *baluq olas lasah ‘*delapan belas ranjang’. Satuan *baluq olas* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek baluq olas* ‘tidak delapan belas’

Pada (13a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *due pulu.* Satuan *due pulu* dapat berkombinasi dengan kata *jelo* sehingga menghasilkan bentukan *due pulu jelo ‘*dua puluh hari’. Satuan *due pulu*  tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati due pulu* ‘sangat dua puluh’

Pada (14.a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *selikur*.Satuan *selikur* dapat berkombinasi dengan kata *kobok* sehingga menghasilkan bentukan *selikur kobok* ‘dua puluh satu mangkok’. Satuan *selikur* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek selikur* ‘tidak dua puluh satu’

Pada (15a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *due likur.* Satuan *due likur* dapat berkombinasi dengan kata *bewe* sehingga menghasilkan bentukan *due likur bewe* ‘dua puluh dua ranting’. Satuan *due likur* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati due likur* ‘sangat dua puluh dua’

Pada (16a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *pituq likur.* Satuan *pituq likur* dapat berkombinasi dengan kata *bare* sehingga menghasilkan bentukan *pituq likur bare* ‘dua puluh tujuh kandang’. Satuan *pituq likur*  tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek pituq likur* ‘tidak dua puluh tujuh’

Pada (17a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *baluq likur.* Satuan *baluq likur* dapat berkombinasi dengan kata *kao* sehingga menghasilkan bentukan *baluq likur kao* ‘dua puluh delapan kerbau’. Satuan *baluq likur* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati baluq likur* ‘sangat dua puluh delapan’

Pada (18a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *telung dase.* Satuan *telung dase* dapat berkombinasi dengan kata *bembek* sehingga menghasilkan bentukan *telung dase bembek* ‘tiga puluh kambing’. Satuan *telung dase* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek telung dase ‘*tidak tiga puluh’

Pada (19a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *telung dase skek.* Satuan *telung dase skek* dapat berkombinasi dengan kata *tau* sehingga menghasilkan bentukan *telung dase skek tau* ‘tiga puluh satu manusia’. Satuan *telung dase skek* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek telung dase skek* ‘tidak tiga puluh satu’

Pada (20a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *telung dase pituq penunjuk.* Satuan *telung dase pituq* dapat berkombinasi dengan kata *penunjuk* sehingga menghasilkan bentukan *telung dase pituq penunjuk* ‘makan’. Satuan *telung dase pituq* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati telung dase pituq* ‘sangat tiga puluh tujuh’

Pada (21a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *telung dase baluq*. Satuan *telung dase baluq* dapat berkombinasi dengan kata *keraro* sehingga menghasilkan bentukan *telung dase baluq keraro* ‘sangat keras’. Satuan *telung dase baluq* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek telung dase baluq ‘*tidak tiga puluh delapan’

Pada (22a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *petang dase.* Satuan *petang dase* dapat berkombinasi dengan kata *tambah* sehingga menghasilkan bentukan *petang dase tambah* ‘empat puluh cangkul’. Satuan *petang dase* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati petang dase* ‘sangat empat puluh’

Pada (23a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *petang dase skek .* Satuan *petang dase sekek* dapat berkombinasi dengan kata *awis* sehingga menghasilkan bentukan *petang dase skek awis* ‘empat puluh satu sabit’. Satuan *petang dase sekek* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek petang dase skek* ‘tidak empat puluh satu’

Pada (24a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *petang dase due.* Satuan *petang dase due* dapat berkombinasi dengan kata *sampak* sehingga menghasilkan bentukan *petang dase due sampak ‘*empat puluh dua pelapis’. Satuan *petang dase due*  tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek petang dase due* ‘tidak empat puluh dua’

Pada (25a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *keseken.* Satuan *keseken* dapat berkombinasi dengan kata *ladik* sehingga menghasilkan bentukan *ladik keseken ‘*pisau pertama’. Satuan *keseken* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya.\**gati keseken* ‘sangat pertama’

Pada (26a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *keduen.* Satuan *keduen* dapat berkombinasi dengan kata *jelo* sehingga menghasilkan bentukan *jelo keduen ‘*hari kedua’. Satuan *keduen* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek keduen* ‘tidak yang kedua’

Pada (27a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *ketelun.* Satuan *ketelun* dapat berkombinasi dengan kata *bije* sehingga menghasilkan bentukan *bije ketelun* ‘anak ketiga’. Satuan *ketelun*  tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati ketelun* ‘sangat yang ketiga’

Pada (28a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *keempatn.* Satuan *keempatn* dapat berkombinasi dengan kata *kakak* sehingga menghasilkan bentukan *kakak keempatn ‘*kakak keempat’. Satuan *keempatn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek keempatn* ‘tidak yang keempat’

Pada (29a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *kelimen.* Satuan *kelimen* dapat berkombinasi dengan kata *ruan* sehingga menghasilkan bentukan *ruan kelimen* ‘keponakan kelima’. Satuan *kelimen* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati kelimen* ‘sangat yang kelima’

Pada (30a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *kesepulun*. Satuan *kesepulun* dapat berkombinasi dengan kata *arik* sehingga menghasilkan bentukan *arik kesepulun* ‘adik kesepuluh’. Satuan *kesepulun* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek kesepulun* ‘tidak kesepuluh’

Pada (31a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *kesolasn.* Satuan *kesolasn* dapat berkombinasi dengan kata *lumur* sehingga menghasilkan bentukan *lumur kesolasn* ‘gelas yang kesebelas’. Satuan *kesolasn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**kesolasn gati* ‘kesebelas sangat’

Pada (32a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *kepituq olasn.* Satuan *kepituq olasn* dapat berkombinasi dengan kata *jembung* sehingga menghasilkan bentukan *jembung kepituq olasn* ‘mangkok yang ketujuh belas’. Satuan *kepituq olasn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek kepituq olasn* ‘tidak ketujuh belas’.

Pada (33a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *keselikurn.* Satuan *selikur* dapat berkombinasi dengan kata *teken* sehingga menghasilkan bentukan *teken keselikurn* ‘tiang yang kedua puluh satu’. Satuan *keselikurn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**endek selikur* ‘tidak kedua puluh satu’.

Pada (34a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *kepituq likurn.* Satuan *kepituq likurn* dapat berkombinasi dengan kata *lagan* sehingga menghasilkan bentukan *lagan kepituq likurn* ‘penyangga kedua puluh tujuh’. Satuan *kepituq likurn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**endek kepituq likurn* ‘tidak kedua puluh tujuh’.

Pada (35a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *ketelung dase pituqn.* Satuan *ketelung dase pituqn* dapat berkombinasi dengan kata *jangkeh* sehingga menghasilkan bentukan *jangkeh ketelung dase pituqn* ‘tungku ketiga puluh tujuh’. Satuan *ketelung dase pituqn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati ketelung dase pituqn* ‘sangat ketiga puluh tujuh’.

Pada (36a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *ketelung dase baluqn.* Satuan *ketelung dase baluqn* dapat berkombinasi dengan kata *dure* sehingga menghasilkan bentukan *dure ketelung dase baluqn* ‘genteng ketiga puluh delapan’. Satuan *ketelung dase baluqn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek ketelung dase baluqn* ‘tidak ketiga puluh delapan’

Pada (37a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *kepetang dasen.* Satuan *kepetang dase* dapat berkombinasi dengan kata *tereng* sehingga menghasilkan bentukan *tereng kepetang dasen* ‘bambu keempat puluh’. Satuan *kepetang dasen* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati kepetang dasen*

Pada (38a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *kepetang dase telun*. Satuan *kepetang dase telun* dapat berkombinasi dengan kata *potlot* sehingga menghasilkan bentukan *potlot kepetang dase telun* ‘pensil keempat puluh tiga’. Satuan *kepetang dase telun* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati kepetang dase telun*

Pada (39a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *separo.* Satuan *separo* dapat berkombinasi dengan kata *sidut* sehingga menghasilkan bentukan *separo sidut* ‘sedikit dari isi sendok’. Satuan *separo* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati separo*

Pada (40a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *segeramah.* Satuan *segeramah* dapat berkombinasi dengan kata *teres* sehingga menghasilkan bentukan *teres segeramah* ‘banyak semut’. Satuan *segeramah* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\* *gati segeramah*

Pada (41a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *pire laloq.* Satuan *pire laloq* dapat berkombinasi dengan kata *kepeng* sehingga menghasilkan bentukan *pire laloq kepeng* ‘sedikit uang’. Satuan *pire laloq* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\* *gati pire laloq*

Pada (42a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *selapuk.* Satuan *selapuk* dapat berkombinasi dengan kata *nine* sehingga menghasilkan bentukan *selapuk nine* ‘semua perempuan’. Satuan *selapuk* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\* *gati selapuk.*

Pada (43a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *segale.* Satuan *segale* dapat berkombinasi dengan kata *pinakan* sehingga menghasilkan bentukan *segale pinakan* ‘segala mahluk’. Satuan *segale* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\* *gati segale*

Pada (44.a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *setiep.* Satuan *setiep* dapat berkombinasi dengan kata *tau* sehingga menghasilkan bentukan *setiep tau* ‘setiap manusia’. Satuan *setiep* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**ndek tau*

Pada (45a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *tiep.* Satuan *tiep* dapat berkombinasi dengan kata *lolo* sehingga menghasilkan bentukan *tiep lolo* ‘tiap pohon’. Satuan *tiep*  tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\**gati tiep.*

Pada (46a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sekecut sie.* Satuan *sekecut* dapat berkombinasi dengan kata *sie* sehingga menghasilkan bentukan *sekecut sie* ‘sedikit garam’. Satuan *sekecut*  tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya,\* *ndek sekecut*

Pada (47a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *segubuk*. Satuan *segubuk* dapat berkombinasi dengan kata *raos* sehingga menghasilkan bentukan *raos segubuk* ‘banyak omong’. Satuan *segubuk* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati segubuk*

Pada (48a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makeduakn.* Satuan *makeduakn* dapat berkombinasi dengan kata *sampi* sehingga menghasilkan bentukan *makeduakn sampi* ‘kedua sapi’. Satuan *makeduakn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek makeduakn*

Pada (49a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *maketelukn.* Satuan *maketelukn* dapat berkombinasi dengan kata *manok* sehingga menghasilkan bentukan *maketelukn manok ‘*ketuga ayam’. Satuan *maketelukn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati maketelukn*

Pada (50a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makeempatn.* Satuan *makeempatn* dapat berkombinasi dengan kata *bebek* sehingga menghasilkan bentukan *makeempatn bebek ‘*keempat bebek’. Satuan *keempatn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati* makee*mpatn*

Pada (51a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makelimen.* Satuan *makelimen* dapat berkombinasi dengan kata *berang* sehingga menghasilkan bentukan *makelimen berang* ‘kelima parang’. Satuan *makelimen* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek makelimen*

Pada (52a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makeenemn.* Satuan *makeenemn* dapat berkombinasi dengan kata *jeding* sehingga menghasilkan bentukan *makeenemn jeding ‘*keenam kamar mandi’. Satuan *makeenemn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek makeenemn*

Pada (53a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makepituqn.* Satuan *makepituqn* dapat berkombinasi dengan kata *tuak* sehingga menghasilkan bentukan *makepituqn tuak ‘*ketujuh paman’. Satuan *makepituqn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati makepituqn*

Pada (54a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makebaluqn.* Satuan *makebaluqn* dapat berkombinasi dengan kata *pisak* sehingga menghasilkan bentukan *makebaluqn pisak* ‘kedelapan misan’. Satuan *makebaluqn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek makebaluqn*

Pada (55a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makesiwaqn.* Satuan *makesiwaqn* dapat berkombinasi dengan kata *kemeras* sehingga menghasilkan bentukan *makesiwaqn kemeras* ‘kesembilan tong beras’. Satuan *makesiwaqn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati makesiwaqn*

Pada (56a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makesepulun.* Satuan *makesepulun* dapat berkombinasi dengan kata *kemek* sehingga menghasilkan bentukan *makesepulun kemek* ‘kesepuluh panci’. Satuan *makesepulun* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati makesepulun*

Pada (57a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makesolasn.* Satuan *makesolasn* dapat berkombinasi dengan kata *kereng* sehingga menghasilkan bentukan *makesolasn kereng ‘*kesebelas sarung’. Satuan *saet* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati makesolasn*

Pada (58a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *makeselikurn.* Satuan *makeselikurn* dapat berkombinasi dengan kata *acong* sehingga menghasilkan bentukan *makeselikurn acong* ‘kedua puluh satu anjing’. Satuan *makeselikurn* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek makeselikurn*

Pada (59a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sejeput.* Satuan *sejeput* dapat berkombinasi dengan kata *reket* sehingga menghasilkan bentukan *sejeput reket* ‘sedikit ketan’. Satuan *sejeput* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati sejeput*

Pada (60a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sekobok.* Satuan *sekobok* dapat berkombinasi dengan kata *beras* sehingga menghasilkan bentukan *sekobok beras* ‘setengah kilogram beras’. Satuan *sekobok* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati sekobok*

Pada (61a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sememen.* Satuan *sememen* dapat berkombinasi dengan kata *binek* sehingga menghasilkan bentukan *sememen binek* ‘satu ikat benih padi’. Satuan *sememen* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati sememen*

Pada (62a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sepongos.* Satuan *sepongos* dapat berkombinasi dengan kata *binek* sehingga menghasilkan bentukan *sepongos binek* ‘dua puluh ikat benih padi’. Satuan *sepongos*  tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek sepongos*

Pada (63a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sebabaran.* Satuan *sebabaran* dapat berkombinasi dengan kata *aik* sehingga menghasilkan bentukan *sebabaran aik ‘*satu kali pengairan’. Satuan *sebabaran* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati sebabaran.*

 Pada (64a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sekeraro.* Satuan *sekeraro* dapat berkombinasi dengan kata *gabah* sehingga menghasilkan bentukan *sekeraro gabah ‘*satu bakul padi yang belum digiling’. Satuan *sekeraro* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati sekeraro*

Pada (65a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sekemek.* Satuan *sekemek* dapat berkombinasi dengan kata *bowor* sehingga menghasilkan bentukan *sekemek bowor ‘*satu panci bubur’. Satuan *sekemek* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**gati sekemek*

Pada (66a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *selumur.* Satuan *selumur* dapat berkombinasi dengan kata *komoh* sehingga menghasilkan bentukan *selumur komoh ‘*satu gelas makanan khas desa sepit’. Satuan *selumur* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek selumur*

Pada (67a) di atas, yang merupakan numeralia adalah *sesidut.* Satuan *sesidut* dapat berkombinasi dengan kata *kupi* sehingga menghasilkan bentukan *sesidut kupi ‘*satu sendok kopi’. Satuan *sesidut* tidak dapat berkombinasi dengan kata *ndek* ‘tidak’ dan *gati* ‘sangat’, misalnya, \**ndek sesidut.*

Pada (68a) diatas yang merupakan numeralia adalah luek. Satuan luek dapat berkombinasi dengan kata buku sehingga menghasilkan bentukan luek buku ‘banyak buku’. Satuan luek tidak dapat berkombinasi dengan kata ndek ‘tidak’ dan gati ‘sangat’, misalnya, \**gati luek.*

**4.2 Jenis-jenis Numeralia Bahasa Sasak Dialek [a-ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur**

Pada dasarnya numeralia yang digunakan di desa Sepit tidak terlalu jauh berbeda dengan numeralia yang digunakan dalam bahasa Indonesia . Berdasarkan data pada seksi 4.1 ditemukan jenis-jenis numeralia yang biasa digunakan dalam bahasa sasak dialek [a-ə] di desa Sepit Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut.

**4.2 .1 Numeralia Cardinal**

Seperti yang telah dinyatkan pada landasan teori penelitian ini, bahwa jenis numeralia ini adalah numeralia yang menujukkan satuan jumlah dalam angka. Numeralia cardinal biasa juga disebut numeralia utama. Jenis numeralia ini juga digunakan dalam bahasa sasak di desa Sepit Kabupaten Lombok Timur. Data yang termasuk dalam jenis numeralia ini adalah sebagai berikut :

1. *sopoq*

2. *due*

3. *telu*

4. *empat*

5. *lime*

6. *sepulu*

7. *solas*

8. *due olas*

9. *telu olas*

10. *empat olas*

11. *pituq olas*

12. *baluq olas*

13. *due pulu*

14. *selikur*

15.*due likur*

16. *pituq likur*

17. *baluq likur*

18. *telung dase*

19. *telung dase sekek*

20. *telung dase pituq*

21. *tlung dase baluq*

22. *petang dase*

23. *petang dase sekek*

24. *petang dase due*

**4.2 .2 Numeralia Ordinal**

Numeralia ordinal merupakan numeralia yang digunakan untuk menyatakan tingkatan atau urutan. Jenis numeralia ini juga biasa disebut numeralia tingkat. Berdasarkan data pada seksi 4.1 yang termasuk jenis numeralia tingkat adalah sebagai berikut :

1. *kesekeqn*

2*. keduen*

3. *ketelun*

4. *keempatn*

5. *kelimen*

6*. kesepulun*

7. *kesolasn*

8. *kepituqolasn*

9. *keselikurn*

10. *kepituq likurn*

11. *ketelung dase pituqn*

12. *ketelung dase baluqn*

13. *kepetang dasen*

14. *kepetang dase telun*

**4.2 .3 Numeralia Tidak Tentu**

Numeralia tidak tentu merupakan jenis numeralia yang digunakan untuk menyatakan jumlah yang tidak tentu. Berdasarkan data pada seksi 4.1 ditemukan numeralia tidak tentu seperti di bawah ini :

1. *separo*

2. *segeramah*

3. *pire laloq*

4. *selapuq*

5*. sgale*

6. *setiep*

7. *tiep*

8. *sekecut*

9. *segubuk*

10*. luek*

**4.2 .3 Numeralia Kumpulan**

Numeralia ini merupakan numeralia yang digunakan untuk menyatakan kumpulan atau himpunan dari sesuatu. Berdasarkan data pada seksi 4.1 ditemukan numeralia kumpulan sebagai berikut.

1. *makeduen*

2. *maketelun*

3. *makeempatn*

4. *makelimen*

5. *makeenemn,*

6. *makepituqn*

7. *makebaluqn*

8. *makesiwaqn*

9. *makesepulun*

9. *makesolasn*

10. *makeselikurn*

**4.2 .3 Numeralia Bilangan**

Jenis numeralia ini biasanya mengacu pada objeknya dan biasanya membutuhkan kata bantu untuk menjadikanya numeralia. Berdasarkan data pada seksi 4.1 ditemukan beberapa numeralia bilangan sebagai berikut :

1. *sejeput*

2. *sekobok*

3. *sememen*

4. *sepongos*

5. *sebabaran*

6. *skeraro*

7*. sekemek*

8. *selumur*

9. *sesidut*

Seperti halnya bahasa Indonesia , bahasa sasak di desa Sepit juga memiliki kata-kata yang biasanya dipakai untuk membantu terbentuknya kata bilangan dan eksistensinya masih sering dipakai dalam kehidupan mereka sehari-hari contohnya adalah kata-kata berikut :

-*nggem ”*gengeman”

-*loang “*lubang”

-*toek “*1/2 dari satu”

-*pleng “*potong”

-*babaran “*akhir jumlah yg ditentukan”

*-pongos “*untuk tumbuhan”

*-geramah “*untuk hewan”

*-kojong “* untuk bilangan yg satuanya biji”.

**4.3 Penggunaan Numeralia Bahasa Sasak Dialek [a-ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur**

Seperti yang sudah dipaparkan di bagian pendahuluan, dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai penggunaan numeralia dalam bahasa Sasak Dialek [a-ə] dalam tuturan sehari-hari masyarakat di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur. Data penggunaan akan disajikan dalam bentuk kalimat yang biasa dipakai masyarakat desa Sepit dalam berkomunikasi.

1. *sopoq* ‘satu’

Kata ini digunakan untuk menyebut jumlah benda yang berjumlah satu. Contoh dalam kalimat:

*Sopoq bale rebak sik angin oloh nu wik bian*

‘Satu rumah roboh karena badai tadi malam’*.*

1. *due* ‘dua’

Kata ini digunakan untuk menyebut benda yang berjumlah dua atau pekerjaan yang dilakukan dua kali. Contoh dalam kalimat:

*Arak due kebon taokn bau puntik sik haji sukis*

‘Ada dua kebun tempat haji Sukis memetik pisang’

1. *telu* ‘tiga’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah tiga atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga kali . Contoh dalam kalimat:

*Telu pelepe taokte berelah jelo sabtu nu*

‘Tiga pematang sawah telah kami bersihkan pada hari sabtu’.

1. *empat* ‘empat’

Kata digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah empat atau pekerjaan yang dilakukan empat kali. Contoh dalam kalimat:

 *Sik ko beng mamet empat poak sak sik ko bauk wik nu*

 ‘Empat mangga yang saya petik kemarin sudah saya berikan kepada Mamet’.

1. *lime* ‘lima’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah lima. Contoh dalam kalimat:

*Kakak ko pinak bale baru arak lime lawangn*.

‘Kakak saya membuat rumah baru yang memiliki lima pintu’.

1. *sepulu* ‘sepuluh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah sepuluh atau pekerjaan yang dilakukan sepuluh kalii. Contoh dalam kalimat:

*Sepulu tipah tekelah isik dengan zikiran papuk sak wah mate*.

‘sepuluh tikar telah digelar pada acara zikiran untuk nenek saya yang telah meniggal’.

1. *solas* ‘sebelas’

Kata ini digunakan untuk menunjukkan benda yang berjumlah sebelas atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak sebelas kali. Contoh dalam kalimat:

*Arak solas pepadu sak milu lek pertandingan prisean nukn.*

‘Ada sebelas petarung yang ikut dalam acara pertandingan *prisean* ( kebudayaan khas lombok).

1. *Due olas* ‘dua belas’

Kata ini digunakan untuk mennyebutkan benda yang jumlahnya dua belas atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak dua belas kali. Contoh dalam kalimat:

*Lek dalem kelompok tani nu arak due olas dengan sak tao ngaro.*

‘Kelompok tani itu hanya punya dua belas orang yang bisa menggarap sawah’.

1. *Telu olas* ‘tiga belas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah tiga belas atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga belas kali. Contoh dalam kalimat:

*Telu olas ranggotn dengan sak tabrakan nu polak*.

‘Tiga belas jari-jari orang yang tabrakan itu patah’.

1. *Empat olas* ‘empat belas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah empat belas atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak empat belas kali. Contoh dalam kalimat:

*Arak empat olas kampu nyembehn Riko isikn lambah balen* .

‘Riko mengabiskan empat belas pagar untuk membatasi rumahnya’.

1. *Pituq olas* ‘tujuh belas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah tujuh belas atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak tujuh belas kali. Contoh dalam kalimat:

*Jelo ni doang arak pituq olas galeng sak bau tejual*.

‘hari ini ada tujuh belas bantal yang habis terjual’.

1. *Baluq olas* ‘delapan belas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah delapan belas atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak delapan belas kali.

*Hendra kerisak baluq olas lasah sak sede isik buwuk nukn.*

‘Hendra memperbaiki delapan belas ranjang kayu yang rusak karena rayap’.

1. *Due pulu* ‘dua puluh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah dua puluh dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak dua puluh kali. Contoh dalam kalimat:

*Arak due pulu jelo sede puasen April sengak sak sakit*

‘April tidak puasa selama dua puluh hari karena sakit’

1. *selikur* ‘dua puluh satu’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya dua puluh dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak dua kali. Contoh dalam kalimat:

*Selikur dengan bakat sik penyakit malarie lek dusun Kondok..*

‘dua puluh satu orang terkena malaria di dusun Kondok’.

1. *Due likur* ‘dua puluh dua’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah dua puluh dua dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak dua puluh dua kali. Contoh dalam kalimat:

*Due likur kali ko jok malasie laguk ndek arak hasil.*

‘saya pergi ke Malaysia dua puluh dua kali namun tak ada hasil yang saya dapat’.

1. *Pituq likur* ‘dua puluh tujuh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah dua puluh tujuh dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak dua puluh tujuh kali. Contoh dalam kalimat:

*Amaq Taher pinak pituq likur bare sampi*.

‘Bapak Taher membuat dua puluh tujuh kandang sapi’.

1. *Baluq likur* ‘dua puluh delapan’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah dua puluh delapan dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak dua puluh delapan kali. Contoh dalam kalimat:

*Mamet pandiang baluq likur kao sak blek nukn.*

‘Mamet memandikan dua puluh delapan kerbau yang besar-besar’.

1. *Telung dase* ‘tiga puluh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah tiga puluh dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga puluh kali. Conth dalam kalimat:

*Telung dase bembek telelet sik tengeru lek bare.*

‘Tiga puluh kambing disengat kalajengking di dalam kandang’.

1. *Telung dase sekek* ‘tiga puluh satu’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah tiga puluh satu dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga puluh satu kali. Cotoh dalam kalimat:

*Telung dase skek tau sak kurang ajar nukn tetamak jok penjere.*

‘Tiga puluh satu orang yang kurang ajar itu dimasukkan ke dalam penjara’.

1. *Telung dase pituq penunjuk* ‘tiga puluh tujuh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya tiga puluh tujuh dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga puluh tujuh kali. Contoh dalam kalimat:

*Tiang pinak telung dase pituq penujuk sate.*

‘Saya membuat tiga puluh penusuk sate’.

1. *Telung dase baluq* ‘tiga puluh delapan’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah tiga puluh dalapan dan pekerjaan yang dilakukan sebanyak tiga puluh delapan kali. Contoh dalam kalimat:

*Hendri jauk gabah telung dase baluq keraro jok eler.*

‘Hendri membawa gabah sebanyak tiga puluh delapan wadah padi ke tempat penggilingan’.

1. *Petang dase* ‘empat puluh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya empat puluh atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak empat puluh kali. Contoh dalam kalimat:

*Amak Janah jual petang dase tambah lek keosn*.

‘Bapak Janah menjual empat puluh cangkul di tokonya’.

1. *Petang dase sekek* ‘empat puluh satu’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah empat puluh satu atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak empat puluh satu kali. Contoh dalam kalimat:

*Petang dase sekek awis sikn kadu elah pelepe sik kelompok tani nukn.*

‘empatpuluh satu sabit digunakan kelompok tani itu untuk membersihkan pematang sawah’.

1. *Petang dase due* ‘empat puluh dua’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah empat puluh dua dan atau pekerjaan yang dilakukan sebanyak empat puluh dua kali. Contoh dalam kalimat:

*Mako sak tejelok Deni nu kadu petang dase due sampak.*

‘Tembakau yang dijemur oleh Deni menggunakan empat puluh dua lapis’.

1. *Kesekekn* ’pertama/ kesatu’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya pertama atau kesatu. Contoh dalam kalimat:

*Ardan matek maling kadu ladik kesekekn*.

‘Ardan membunuh pencuri dengan pisaunya yang pertama’.

1. *keduen* ‘kedua’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya kedua. Contoh dalam kalimat:

*Andi ndk milu ospek lek jelo keduen*.

‘Andi tidak ikut ospek pada hari kedua’.

1. *ketelun* ‘ketiga’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya ketiga. Contoh dalam kalimat:

*Dengan sak betangkong beak nukn bije ketelun amaq Sulhan.*

‘Orang yang berbaju merah itu adalah anak ketiga bapak Sulhan ’.

1. *Keempatn* ‘keempat’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya keempat. Contoh dala kalimat:

*Dengan sak atongko Beni kampus nukn kakak keempatn*

‘Orang yang mengantar Beni ke kampus itu adalah kakaknya yang keempat’.

1. *Kelimen*  ‘kelima’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya kelima. Contoh dalam kalimat:

*Knak sak ngaroh onek nukn ye ruan kelimen Sarif*

‘Anak yang menengis tadi itu adalah keponakan kelima Sarif’.

1. *Kesepulun*  ‘kesepuluh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atu urutannya kesepuluh. Contoh dalam kalimat:

*Kanak sak terik olek lolon nyiur nukn ye arik kesepulun Mamet.*

‘Anak yang jatuh dari pohon kelapa itu adalah adiknya Mamet yang kesepuluh’.

1. *Kesolasn*  ‘kesebelas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkat atau urutannya kesebelas. Contoh dalam kalimat.

*Lumur kesolasn sikn tumpah isik Hendra*

‘Isi gelas yang kesebelas ditumpah oleh hendra’

1. *Kepitu olasn* ‘ketujuh belas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan banda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutanya ketujuh belas. Contoh dalam kalimat:

*Jembung kepituq olasn sikn belas sik Mamet*

‘Mangkok yang ketujuh belas dipecah oleh Mamet’.

1. *keselikurn* ‘kedua puluh satu’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan banda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya kedua puluh satu. Contoh dalam kalimat:

*Teken keselikurn ye polak sik angin oloh sak wik bian nukn*

‘Tiang kedua puluh satu patah karena angin kencang semalam’

1. *Kepituq likurn* ‘kedua puluh tujuh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya kedua puluh tujuh . Contoh dalam kalimat:

*Lagan kepituq likurn taokn luek mako gero*

‘Penyangga yang kedua puluh tujuh berisi banyak tembakau kering’.

1. *Ketelung dase pituqn* ‘ketiga puluh tujuh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya ketiga puluh tujuh. Contoh dalam kalimat:

*Jangkeh ketelug dase pituqn taokn maseh kelak jangan*.

‘Tungku ketiga puluh tujuh masih berisi daging yang sedang direbus’.

1. *Ketelung dase baluqn* ‘ketiga puluh delapan’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya ketiga puluh delapan. Contoh dalam kalimat:

*Dure ketelung dase baluqn bakat isik batu apokn belah*.

‘Genteng ketiga puluh delapan pecah karena terkena batu’.

1. *Kepetang dase* ‘keempat puluh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya keempat puluh. Contoh dalam kalimat:

*Tereng kepetang dasen tebau sik Jen en kadu pinak anjah.*

‘Bambu keempat puluh diambil oleh Jen sebagai bahan membuat tangga’.

1. *Kepetang dase telu* ‘keempat puluh tiga’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda atau pekerjaan yang tingkatan atau urutannya keempat puluh tiga. Contoh dalam kalimat:

*Pian mbeli potlot kepetang dase telu sak bewarne beak.*

‘Pian membeli pensil keempat puluh tiga yang warnanya merah’.

1. *Separo*  ‘sedikit/sebagian’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang sedikit atau sebagian namun tidak tentu. Contoh dalam kalimat:

*Separo gule nukn sikn tumpah sik Ojik jok dalem gelas.*

‘Sedikit/sebagian gula itu ditaruh oleh Ojik ke dalam gelas’.

1. *Segeramah*  ‘banyak’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang banyak namun tidak tentu dan biasanya digunakan pada hewan. Contoh dalam kalimat:

*Aku matek teres segeramah lek teras bale.*

‘saya membunuh banyak semut di teras rumah’.

1. *Pire laloq* ‘tak seberapa’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang sedikit namun tidak tentu. Kata ini juga biasanya digunakan untuk uang atau barang lainnya. Contoh dalam kalimat:

*Pire laloq kepeng sak sikn beng sucip nukn sik Awal*.

‘Uang yang dikasih Sucip oleh Awal tak seberapa’.

1. *Selapu*  ‘semua’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang berarti seluruh namun ditekankan pada jumlahnya. Contoh dalam kalimat:

*Selapuk nine lek dalem kelas nukn kadu jilbab.*

‘Semua perempuan yang ada di kelas itu menggunakan jilbab’.

1. *Segale*  ‘segala’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang berarti seluruh namun ditekankan pada jenis atau macamnya. Contoh dalam kalimat:

*Segale makhluk sak arak lek bumi nikn pinaan Nenek.*

‘Segala mahluk yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan’.

1. *Setiep*  ‘setiap’

Kata ini digunakan untuk menunjukkan jumlah yang tidak tentu namun ditekankan pada masing-masing beda yang dimaksud. Contoh dalam kalimat:

*Setiep pedagang tesuruk pinak tokn kolok dedoro*.

‘Setiap pedagang disuruh untuk membuat bak sampah’.

1. *Tiep*  ‘tiap-tiap’

Kata ini digunakan tidak jauh berbeda dengan kata *setiep*. Contoh dalam kalimat:

*Tiep lolo kayuk pastin bedoe daun*.

‘Tiap-tiap pohon pasti memiliki daun’.

1. *Sekecut*  ‘sedikit sekali’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang sedikit namun tidak tentu banyak bendanya. Kata ini biasanya digunakan pada benda yang tidak bisa dihitung seperti gula, garam,pasir dan lain-lain. Contoh dalam kalimat:

*Arak sekecut sie sikn ragik kandok sik Linda.*

‘Linda menambahkan sedikit garam untuk bumbu lauk-pauk’.

1. *Segubuk*  ‘satu kampung’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang jumlahnya banyak dan tidak bisa dihitung pasti jumlahnya. Contoh dalam kalimat:

*Raos segubuk caleg nukn laguk ndarak buktin.*

‘Caleg itu banyak bicara namun tidak ada bukti dari apa yang dibicarakan’.

1. *Makeduakn*  ‘keduanya’

Dalam bahasa sasak kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *makeeduakn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makeduakn sampi nu tegorok pasn begawe Adon .*

‘Kedua sapi itu disembelih ketika pestanya Adon berlansung’.

1. *Maketelukn*  ‘ketiganya’

Kata ini digunakan untuk meyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *maketelukn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Maketelukn manok nu tetamak sik Herman ojok bare.*

‘Ketiga ayam itu dimasukkan oleh Herman ke dalam kandang’.

1. *Makeempatn*  ‘keempatnya’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *makeempatn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makeempatn bebek nukn sikn pelewas sik Yudi.*

‘Keempat itik itu dilempar oleh Yudi’.

1. *Makelimen*  ‘kelimanya’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *kelimen*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makelimen berang nukn sikn asak sik Sudir.*

‘Kelima parang itu diasah oleh Sudir’.

1. *Makeenemn*  ‘keenamnya’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *keenemn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Keenemn jeding nukn teperesik sik petuges kebersihan .*

‘Keenam kamar mandi itu dibersihkan oleh petugas’.

1. *Makepituqn*  ‘ketujuhnya’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *makepituqn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makepituqn tuak ko lalo jok Mekkah.*

‘Ketujuh paman saya pergi ke Mekkah’.

1. *Makebaluqn*  ‘kedelapan’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *makebaluqn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makebaluqn pisak ko begawean lek bangket*

‘Kedelapan misan saya bekerja di sawah’

1. *Makesiwaqn* ‘kesembilan’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *makesiwaqn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makesiwaqn kemeras nukn teoas sik Maryam.*

‘Kesembilan wadah beras itu dicuci oleh Maryam’.

1. *Makesepulun*  ‘kesepuluh’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *kesepulun*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makesepulun kemek nukn sikn oas sik hardi*

‘Kesepuluh panci itu dicuci oleh hardi’.

1. *Makesolasn*  ‘kesebelas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *makesolasn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makesolasn kereng sak beak u tebagik jok dengan miskin sik Wawan.*

‘Kesebelas sarung yang berwarna merah itu dibagikan kepada orang miskin oleh wawan’.

1. *Makeselikurn*  ‘kedua puluh satu’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang biasanya berada ditempat yang berbeda kemudian disatukan dalam satu sebutan yakni *makeselikurn*. Penggunaan numeralia ini selalu berada di depan objek atau benda yang dinumeraliakan. Contoh dalam kalimat:

*Makeselikurn acong lek gubunk nukn tepanak sik Ginting.*

‘Kedua puluh satu anjing di dusun itu dipanah oleh Ginting’.

1. *Sejeput* ‘sedikit’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah yang sedikit namun tidak tentu. Contoh dalam kalimat:

*Nukman kaken sejeput reket sak ndk man lalo*

‘Nukman memakan sedikit ketan sebelum pergi’.

1. *Sekobok* ‘satu wadah beras yang isinya kurang dari satu kilogram’

Kata ini biasanya digunakan untuk menyebut jumlah beras yang kurang dari satu kilogram. Contoh dalam kalimat:

*Heri lalo meranto tepesoango sik beras sekobok.*

‘Heri pergi merantau berbekal dengan beras kurang dari satu kilogram’.

1. *Sememen* ‘satu ikat’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang bentuknya diikat dan biasanya digunakan pada benih padi yang siap tanam. Contoh dalam kalimat:

*Midi nalet sememen binek lek bangketn.*

‘Midi menanam satu ikat benih padi di sawahnya’.

1. *Sepongos* ‘dua puluh ikat’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah dua puluh ikat dari benih padi yang siap ditanam. Contoh dalam kalimat:

*Yani ansoh sepongos binek jok bangket.*

‘Yani mengangkut dua puluh ikat benih padi ke sawah’.

1. *Sebabaran* ‘satu babak atau putaran yang berlansung sebentar’

Kata ini biasanya digunakan untuk menyebutkan satu babak atau putaran yang berlansung sebentar. Contoh dalam kalimat:

*Sebabaran aik kokoh nukn tame jok bangket.*

‘Air sungai itu masuk sebentar ke dalam sawah/ air sungai itu masuk satu kali ke dalam sawah’.

1. *Sekeraro*  ‘satu wadah untuk padi/gabah’

Kata ini biasanya digunakan untuk menyebutkan jumlah satu wadah dari beras, padi/gabah. Contoh dalam kalimat:

*Sekeraro gabah sikn jual kadun beli tangkong.*

‘Dia menjual padi satu wadah untuk membeli pakaian’.

1. *Sekemek*  ‘satu panci’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berjumlah satu panci. Contoh dalam kalimat:

*Sekemek bowor en nyembeh sik ne nyapah doang dengan sak begawean nukn.*

‘Orang-orang yang bekerja itu membutuhkan satu panci bubur untuk sarapan’.

1. *Selumur*  ‘satu gelas’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan jumlah benda yang berada dalam satu gelas. Contoh dalam kalimat:

*Selumur komoh sik ko inem sebelum ko lampak kuliah .*

‘Saya meminum satu gelas air ragi sebelum berangkat kuliah’.

1. *Sesidut*  ‘satu sendok’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang berada dalam satu sendok. Contoh dalam kalimat:

*Sesidut kupi doang wah berase lamun sekedik gulen jak.*

‘Satu sendok kopi saja sudah berasa jika gulanya sedikit’.

68. *luek*  ‘banyak’

Kata ini digunakan untuk menyebutkan benda yang jumlahnya banyak tetapi tidak tentu. Contoh dalam kalimat:

*Luek buku wahn bace sik Pendi pasn kuliah.*

‘Pendi membaca banyak buku ketika kuliah’.

**BAB V**

**SIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Simpulan**

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang numeralia dalam bahasa Sasak Dialek [a- ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur, ditemukan berbagai bentuk numeralia, seperti *sak, pituq olas, keselikurn, sekecut, luek* dan lain sebagainya. Bentuk ini dapat ditemukan pada bentuk *sak bale* ‘satu rumah’, *pituq olas galeng* ‘tujuh belas bantal, *teken keselikurn* ‘tiang kedua puluh satu’, *sekecut sie* ‘sedikit garam’, *luek buku* ‘banyak buku’. Bentuk *sak, pituq olas, keselikurn, sekecut, luek*  Dikatakan demikian karena data-data diatas adalah frase yang menunjukkan jumlah, urutan, kumpulan dan lainnya yang dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis. Serta mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain dan tidak dapat bergabung dengan kata *ndek* (tidak)dan kata *gati* (sangat).

 Adapun beberapa jenis numeralia yang ada dalam bahasa Sasak Dialek [a- ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur yakni numeralia utama, numeralia kumpulan, numeralia tingkatan, numeralia tidak tentu dan numeralia bilangan. Kemudian penggunaan numeralia bahasa Sasak Dialek [a- ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur tergantung konteks dalam tuturan sehari-hari.

**5.2 Saran**

 Penelitian yang mengambil objek bahasa Sasak sangat menarik untuk dikaji, khususnya dalam bahasa Sasak Dialek [a-ə]. Hal ini karena banyaknya fenomena kebahasaan yang perlu diteliti lebih lanjut. Misalnya, tentang kombinasi numeralia dengan morfem unik dalam bahasa Sasak Dialek [a-ə]. Tetapi dalam penelitian ini tidak dibahas. Dan masih banyak hal menarik lainnya yang berkaitan dengan bahasa Sasak. Fenomena kebahasaan seperti ini tentu dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang mengambil objek kajian bahasa Sasak.