## ظاهرة الانزياح في التراث العربي

## أ. تويجهر مسعودة

## جـامعتّ زيـان عاشور

$$
\begin{aligned}
& \text { ملخص: } \\
& \text { لم تكن طريقة التصريح أو التكيف الاجتماعي أو النفسي أو الوجداين هي الوحيدة في فنون التعبير في البالغة العربية ، بل } \\
& \text { فنون البماز من تشبيه واستعارة وتثثيل وكناية هي موارد أخرى للتهافت الإنساني والامتداد الخضاري والبيئي. } \\
& \text { فابلماز فن له دواعيه و أغراضه ، وهو طريق من طرق الإبداع البياني في كل اللغات ، تدفع إليه الفطرة الإنسانية المزودة بالقدرة } \\
& \text { على البيان ، وقد استخدمه الناطق العربي في عصوره المختلفة . } \\
& \text { وليس البحاز بحرد تلاعب بالكالام في قفزات اعتباطية من استعمال كلمة أو عبارة موضوعة لمعنى إلى استعمال الكلمة أو } \\
& \text { العبارة بمعنى كلمة أو عبارة أخرى موضوعة لمعنى آخر...... بل ابلحاز حركات ذهنية تصل بين المعاين وتعقد بينها روابط } \\
& \text { وعلاقات فكرية . } \\
& \text { ويبدو لنا جليا من خلال هذا القول - عن البماز - أنه يرادف ويوازي بل ويطابق المعطى الأسلوبي واللساني الحديث وهو } \\
& \text { الانزياح الدلالي الذي يعدل وينتقل بمعنى الكلمة أو العبارة إلى معنى آخر منزاح عن المعنى العام أو المعنى الاصطلاحي في } \\
& \text { الكلمات المفتاحية: الانزياح - التراث - ابلحاز - البلاغة - الدلالة - السياق - الخطاب. }
\end{aligned}
$$

## Abstract

The method of declaring social, psychological or emotional communication was not the only one in the arts of expression in Arabic rhetoric, but the metaphorical arts of metaphor, metaphor, representation and metaphor are other sources of human strife and cultural and environmental extension.
Valmajz art has its causes and purposes, which is a way of creative graphic in all languages, paid to human instinct with the ability to manifest, has been used by the Arab speaker in various ages. The metaphor is not a mere manipulation of words in arbitrary leaps from the use of a word or phrase placed meaning to the use of the word or phrase in the sense of another word or phrase placed for another meaning ..... but metaphorical mental movements between the meanings and the complexity of links and intellectual relations.
It seems clear to us through this statement - about metaphor - that it corresponds to and corresponds to and even corresponds to the modern methodological and linguistic subject, which is a semantic shift that modifies and moves in the sense of the word or phrase to a different meaning from the general meaning or the conventional meaning in the communication.
key words: Displacement - heritage - metaphor - rhetoric - significance - context - discourse.
الانزياح هو ما ميز لغة الشعر والأدب بالجمال والبيان. فإذا قلنا انزياحا دلاليا فما هو في الحقيقة إلا بحاز بما يندرج في دائرته
 الذي وضع للفظ إلى معنى خاص قد يصل إلى حد اللغز والرمز، لا يصل إلى فك مضمونه إلا الإنسان المزود بالقدرة على البيان، بل ولابد لحدوثه قبل ذلك أن يكون الشاعر أو الأديب متمكنا وساحرا لغويا وبيانيا .

وقد لا يكفينا ما سبق لإبراز جذور الانزياح في التراث العربي ، ولذلك سنتطرق لإبراز ذلك من خلال دراساتنا لنظريات ومفاهيم لغوية ودلالية لدى بعض اللغويين والبلاغيين القدماء لتقصي جذور الظاهرة الانزياحية.

$$
\begin{aligned}
& \text { 1-1-1-1 الانزياح عند اللغويين والأدباء: } \\
& \text { "1-1-1 1-الانزياح عند " سيبويه" }
\end{aligned}
$$

محا حثنا على دراسة ظاهرة الانزياح عند " سيبويه " أنه كان من تلاميذ "الخليل بن أحمد الفراهيدي " فقد أخذ سيبويه " النحو عن " الخليل بن أممد الفراهيدي " ولازمه وتتلمذ عليه حتى قال عنه " أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي "' (ت: 351 هـ / 962 م): " هو أعلم الناس بالناس بعد الخليل ، وألف كتابه الذي سماه الناس " قرآن النحو " ، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل " 1 (ت
استقرأ" سيبويه" فئة كثيرة من حالات مغايرة لأنماط التوليدية المرسومة للكالام المباشر الدال على الوضع الأصلي والتوصيل النمطي للنسق الدلالي الأولي في ذهن المتكلم، فعالجها معالجة متأنية صلب إعادة رسم تشكيلاقا السياقية النواتية بكثا عن ضروب الخروقات أو الانزياحات التي اكتنفت هذه التشكيلات الأساسية، وبغية كشف القيمة الأسلوبية والأسرار الدلالية والدوافع المقامية التي وقفت وراء إجراء هذه الانزياحات التي عملت على إفراز تقنيات أسلوبية وآثار دلالية متعددة ؛ إذ إن "النا الانزياح هو انخراف أسلوي عن اللغة المألوفة "، لذا أكد الأسلوبيو 2200 " أنه كلما تصرف مستعمل اللغة في هياكل
 هيكل التركيب اللغوي يؤدي بنا إلى تحصيل التسامي الدلالي .
 بالمعنى عبر تركيب خاص إلى معنى سام ينزاح عن الدليل النظمي المعياري.
 دلالي ، سابقا بذلك الخدثين الذين أدركوا أن نظام الكلمات وهندستها شرط أساسي في الفهم والإفهام ،وأن لكل لغا لغة


الإيجاب إلى السلب أو من السلب إلى الإيجاب ...
"وينكشف لنا اهتمام " سيبويه " بالانزياح اللغوي من خلال ثنائية التقديم والتأخير بين عنصري الفاعل والمفعول أو بين عنصري المغعول والفعل أو بين عنصرين مفعولين أو بين عنصري المبتدأ و الخبر وغيره من الفصائل التركييبة ، فيشير إلى الانزياح اللغوي بين عنصري الفاعل والمفعول من خلال تحديد الدليل النظمي النواتي للتركيب الفعلي بتقديم ركن الفاعل على المفعول". 5، مثثلا بنحو: " ضرب عبد الله زيدا "، وقد ميز إجراء عملية الانزياح على الهيكل التركيبي بقوله: " فإن قدمت


 موضعهما عن النمط الأصلي لكون الانزياح اللغوي يفرز مضمونا دلاليا يمقق غرضا بلاغيا واقتضاء مقاميا "ال8ا ، و و لذا

 الترتيب للتركيز على من وقع عليه الحدث ؛ ذلك "أن الاختلاف الظاهري نتج من نقل إحدى المفردات " بقاعدة تحويلية اختيارية" " من موقع إلى موقع آخر لتوكيد فكرة معينة ، ويستشف هذا العدول اللغوي بين عنصري الفعل والمفعول.

ويعلل لتحويل رتبته التوليدية غير المفوظة بإرادة دلالة العناية والاهتمام بالعنصر المنزاح عن حيزه المعهود"10 ، ونظرا لمذه المرونة التي تتاز بها التراكيب اللغوية فقد فسحت بكالا واسعا للانفتاح على دلالات إضافية تحملها مكونات خطابية تخالف المألوف منها ونقصد بذلك المعاين المازية والتي تتجلى من خلال الخطابات الفنية، وفي هذا يورد " سيبويه " عينات مثل: "سرقت الليلة أهل الدار" معلقا عليه بقوله:" فتجري "الليلة" على الفعل في سعة الكلام، كما قال: " صيد عليه يومان ،
 ويتعمق في توصيف هذه البحاوزة الدلالية الناجمة عن الانزياح كأن تقول:"على قول السائل : ""كم صيد عليه؟"، و "كم" غير

 فالمعنى "ولد له الأولاد وولد له الولد ستين عاما" ولكنه اتسع وأوجز ، ومن ذلك أن تِ تقول: "كم سير عليه؟" و"كم" غير ظرف ،فيقول: " يوم الجمعة ويومان " ف "كم" هاهنا بمنزلة قول: "ما صيد عليه، وما ولد له من الدهر والأيام "كم" ظرفا كما أن "ما" ليس بظرف". 12
ونستشف منا سبق أن سيبويه يذهب إلى أن الانزياح اللغوي يؤدي إلى انزياح دلالي أي أنه يخلق آثنارا بالاغية وخاصة على مستوى النصوص الأديية، إذ تتضمن نسقا مزدوجا من الدوال والمدلولات، تؤدي الدوال الأولى مدلولات أولية مباشرة وهي
 الدلالي الأولي ، ويقصد بذلك أن"المستوى الظاهر والخاص في هذا النسق المزدوج والذي يتمثل في دوال النسق الثاين،
 فابلماز هو فارس المعاني المنزاحة وذلك لانطواء"الملاز في حناياه على شيء أكبر من إثارة الخيال أو خلق ارتباطات جديدة ، فهو يحمل في أحشائه رمزية الحقيقة وينطق بها" . كما وقد أدرك " سيبويه" نوعين من الخطابات اللغوية، فأما الأول فهو الخطاب الإخباري النمطي "العادي" والذي يمثل درجة الصفر في اقتصاره على الوظيفة التعبيرية واحتواء المعنى الأولي وخلوه من الوظائف الفوقية الأخرى، وأما الثاني فهو الخطاب الفني الراقي الذي يبعد عما ألف من الككلام بغية خلق دلالات ومعان

سامية.
وأمام تييز " سيبويه" لنوعي الخطاب نصل إلى يقين يتمثل في إدراك" سيبويه " للظاهرة الانزياحية بكميع فروعها وتشعباهًا، والتي لم يسعنا المقام للتطرق إلى كل حيثياها ، إضافة إلى تأكيده على ضرورة الانزياح اللغوي كأساس لتحقيق الانزياح الدلالي الذي يعد السمة الذهبية للأدب عامة وللشعر خاصة باعتباره أرقى أنواع الخطابات وقد عقد " سيبويه " من خلال مؤلفه "الكتاب" باب هو " باب اللفظ للمعاني" في سياق حديثنا عن الانزياح اللغوي الذي يمثل قاعدة لتحقيق الانزياح الدلالي . لاعي . فيقول :"ا اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، واختلاف اللفظين والمعنى الواحد ، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين .... فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نو: " جلس " و" ذهب " ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد ، نو: " ذهب " و" انطلق" ، واتفاق اللفظين والمعنى ختلف قولك: " وجدت عليه " من الوجدة و"وجدت" إذا أردت وجدان الضالة وأشباه هذا كثير" 14 ، وما يمكننا قوله أيضا ، وهو ما لفت انتباهنا ، سبق اللغويين القدامى كـي " سييويه " لمعابلحة قضايا لسانية حديثة كالظاهرة الانزياحية بكل فروعها وتشعباهًا، لضرورتا في خلق معاني شعرية وخطابية راقية

تتمثلها أجساد تركيبية لتوحي بعان خارقة .

2-1-1-الانزياح عند الباحظ :
لقد احتل الباحظ الريادة في دراسة البيان العربي ، وقد أسهمت الدراسات الوضعية والعلمية بتجلية جهوده ومعارفه في



 بالأقوال التي تصف المعنى وتحدد كينونته البيانية ، وبالوسائل الدلالية الكاشفة عن ألمالياط تلاطلكا المالكا المعاني ، إذ قال: المعاني القائمة في صدور الناس المتصورة في أذهاهم والمختلجة في نفوسهم والمتصلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستورة خفية ، وبعيدة وحشية وحججوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة، وإنما يميي تلك المعايخ ذكرهم لما،وإخبارهم عنها واستعمالمم إياها، وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم وبتليها للعقل ". 15 فالمعاني كمادة أولية لصناعة الكلام، قائمة في صدور الناس جميعا، تدور في أذهاغم وخواطرهم متاحة للعامة والخاصة ، وقيمة مثل هذه المعاني حسب " ابلحاحظ " هي الصفر فهي متداولة ومتناولة من قبل الجميع، لكن يوجد في مقابل ذلك معان حية صنعها الإنسان بالشعر فأخرجها من مكمنها لتؤوي وظيا مئتها
 عما ألف من الككلام بما يممله من معاين ذات خصوصية وتفرد، ولكن تلك القيم تتفاوت حسب قدرة الوسيلة على التعبير
 ، وقد عبر الجاحظ عن وعيه لأهية المحاز في توسيع دلالات الألفاظ ، فهو الحالة التي يمكن فيها إيراد الممنى بروافد بيانية متباينة ويقول الجاحظ في الجماز: "هو فخر العرب في لغتهم - وبأشباهه اتسعت" ويقصد بأشباهد جميع صور البيان من استعارة وكناية وتشبيه، وما هذه كلها في الحقيقة إلاّآنزياحات دلالية أو أو تؤدي للاتساع الدلالي وثراء الماء المعاني. و قد أشار الجاحظ إلى أن العدول عن معاني الألفاظ الأصلية إلى معان بحازية يصوغه ترابط المعاني بسبب من الأسباب ،
 الذي يكون به المطر ..." فالمعنى البلاغي عند البحاحظ ليس رهين الدلالة اللغوية المباشرة ولا رهين ألفاظ بعينها " وشر البلغاء
 إلزاقا ]¹6 ، و لكن معنى الكلمة مرهون بدوراها وتقلباها في سياق التزكيب اللغوي ، باعتبار أن الكلمة هي عضو وعنصر
 المادي ، فقد أدرك الباحظ أن البحال الذي يحقق للمعاني قيمها الشعرية هو بجاوز كينونتها الفكرية الأولى إلى وجودها

 تعبيرية ترقى إلى حد الصور الجمالية ولكنه أدرك إلى جانب ذلك أن المعنى الشعري لا يكون دائما في ظاهر اللفظ لأن تشكيل الصورة في الممنى في صيغ البلاغة المختلفة يككمها السياق الدلالي أكثر مـا يكممها المعنى الوصفي المباشر ؛ أي الحديث عن الممنى ، كمدلول أدبي خصوص بالبيان، فالبيان حسب الجاحظ هو كشف عن قناع المعنى "والدلالة الظاهرة على


الجاحظ عن البيان إدراكه لوجود مستويين للغة ؛ المستوى الصفري والمستوى البياني ، وما دام قد استوعب الباحظ هذين المستويين فإننا نستنتج استيعابه غير الصريح للنظرية الانزياحية. فمن أشكال التعبير البياني عند الماحظ مستويان من التعبير "الدلالي المفضي للفهم أحدهما: استعمال عادي مألوف يخلو من كل سمة أسلويية نوعية ، يستعمل من قبل فئة من الجتمع يسميها العامة حينا والناس حينا آخر ، وتكون وظيفته بجرد إفهام الحاجة والرغبة دون تغن في الآداء وهو ما وصفه بستوى الصفر من الدلالة ، أما الثاني: هو استعمال اللغة الموسوم بسمة فنية خاصة ، وهو المستوى الذي يبرز فيه تحول الظاهرة اللغوية من بجرد الإبانة إلى بجرى البيان الفصيح ويعتمد المستوى الثاني من مستويات التعبير الدلالي على الطاقة الإيحائية في الظاهرة اللغوية أكثر من اعتماده على طاقاتّا التصريكية باعتبار ذلك من ميزات لغة الخلق الفني وبالتالي اللغة الأدبية .
وحسب الجاحظ أن الطاقة الإيمايية في الظاهرة اللغوية تعتمد توظيف الملاز والدلالة الاشتقاقية في توزيع طاقة اللغة المعنوية وذلك بنقل الممنى الحقيقي إلى معان دلالية غتتلفة بككم الصلة والمناسبة السياقية بين الألفاظ فيما اصطلح البالاغيون على تسميتها"بعلاقات البحاز" والتي تكسب اللغة زخما كميا في التعبير 19 .
ومنه ندرك أن الجاحظ قد أدرك الانزياح حتى وإن تحدث عن اللفظ والمعنى، فما الانزياح اللغوي والدلالي إلا مستجدات اصططاحية في الدرس اللساين الحديث ، وما هي إلا تطور لمصطلحي اللفظ والممنى وما يتشعب عن ذلك من دراسات ومفاهيم لغوية ودلالية ؛ مع العلم أن الجاحظ قد انزاح للفظ وناصره بمعنى أنه يقدم الانزياح اللغوي في مرتبة أولى من الانزياح
2- الانزياح عند البلاغيين :

1-2-1-الانزياح عند عبد القاهر الجرجايني :
ما لا شك فيه أن الدراسات اللغوية اللسانية الحديثة ، لم تكن لتوجد لولا تراثنا إذ نظروا لها فكانت أن ساعدت الدراسات المستجدة، ومن هذه القضايا قضية اللفظ العربي الذي ازدهر على أيدي بلاغيين ولغويين، تناولوا قضايا لغوية و دلالية ،
 وقد كان من بين هؤلاء البلاغيين "عبد القاهر الجرجاين" من خلال كتابه" دلائل الإعجاز " الذي أقر بضرورة اتحاد اللفظ والمعنى ، كما فطن إلى حقيقة لغوية دلالية تتمثل في ضرورة وهي أنه بتغير الممنى يتغير اللفظ وهو ما يوازي ويقابل الانزياح اللغوي والدلالي بالاصطلاح الحديث، لكننا سنتناول دراسة الظاهرة الانزياحية عند البالغي " عبد القاهر الجرجايني " أي الانزياح في التراث لاعتقادنا أن هذا البلاغي - عبد القاهر البرجاين - هو أحسن من من مثل التزاث العربي .
 للمعنى وعلاقته باللفظ ، من خلال آراءه الفذة فيما يتعلق بترتيب المعاني وترتيب الألفاظ والعلاقة بين هذين الترين التيبيبن أثناء عملية التأليف ]20 ، و لم يعن " الجرجاني " اهتمامه لقيمة اللفظة المفردة، أو لقيمة معناها القاموسي، بل إزاء قيمتها في في سياق الكلام، وهو ما تقوم عليه نظريته وهي نظرية النظم إذ جعل المعاني في المرتبة الأولى والألفاظ تابعة لما، وعنده أن التعبير
 للفكر ، لأننا نستطيع أن نتصور الفصاحة والبالغة في اللفظة المفردة ، وإنا هي في تلكا لالعا العملية الفكرية التي تصنع تركيبا من عدة ألفاظ 21 ، فالدلالة هي نتيجة لضم الكلم بعضها إلى بعض وسبيل ذلك كما قال الجرجاني هو توخي معاين النحو وأحكامه، فلا" نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ، ويبنى بعضها على بعض وبتعل هذه بسبب من تلك

2211، فالمعاني عموما لا تقوم إلا بصحة معاني النحو، أما معاني الشعر الخاصة فلا تقوم إلا بتحديد معاني النحو وبابتكار العلاقات والتراكيب النحوية وصحتها طبعا، لأن صحة النظم تتوقف على صحة التزتيب الصحيح المخصوص للكلماتلات، فمعاني النحو تعلو شأنا عن معاين الألفاظ المفردة أو المفردات القاموسية، وإنما تتجلى هي في قيمة التركيب النحوي ومراعاة كل شروطه ، وليس هذا فحسب، بل ما تؤديه إضافة إلى ذلك من المعاين الراقية التي تتقبلها النفس العاقلة الباحثة عن الجممال] ${ }^{23}$ ، فيقول الجرجاني :" وليس عندنا في وجوه الخطأ اللغوي أكبر ولا أعظم من أن يظن امرؤ أن اللغة بالمفردات لا لا بالأوضاع والتراكيب ....."، ولكن" ليس القصد معرفة قواعد النحو وحدها، بل ما تحدثه هذه القواعد وما سيتبعه من معنى وما يتولد عن النظم من مدلول ...." إذ أن الغرض ليس"بنظم الككم إن توالت ألفاظها في النطق بل إن تناسقت دلالتها وتاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل". 24
ويتضح لنا جليا أن الجرجاين مصر على موقفه من عدم الفصل بين ثنائي اللفظ والمعنى ، بل جعل الصورة ثالثة وأقربها كتعبير
 فالجرجاين وحد اللفظ والمعنى في حيز الدلالة، فأي تغير في نظم الألفاظ يؤدي إلى تغير في الممنى ، ويقول في رده على القائلين

 وأحكامه فيما بين الكلم، لأن التزايد في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ونطق لسان محال ""25 ، فالجرجاني ينتصر للمعنى ويرفض المفاضلة بين الألفاظ كمغردات، وكما اعتبر المفردات تابعة للمعاني، اعتبر كذلك الأشكان المال اللان اللغوية أي الألفاظ المنظومة تابعة للأفكار و في مرحلة لاحقة تأتي، بعد أن يكون الفكر قد قدر المعاين في النفس، وهذا دائما في سياق إقراره

بأولوية المعنى على اللفظ .
فيقول :"لا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه ، ولا أن تتوخى في الألفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا

 للمعاني وتابعة لما ولاحقة لما ، وإن العلم بمواقع المعاني في النفس ، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق" 26 والحقيقة أن القضية ليست قضية سابق و لاحق و لا قضية انحياز إلى الألفاظ المنظومة على حساب الألفاظ المفردة فالجرجاني يرى أن هناك تلازما بين الممنى واللفظ المنظوم" زمنيا " ويؤدي هذا إلى تلازم عمليتي ترتيب المعاني والألفاظ، وهذا التلازم يعطي المعاين الأولوية من حيث أن المعنى لا يوجد إلا ضمن عملية ترتيب الألفاظ، بييما تقوم اللفظة بذاتها بعردة، ثم تشرك فير في منظومة خدمة لتحقيق الممنى ، وبذلك يتحقق المعنى بالتلازم الزمني مع انتظام الألفاظ وما يغضي إلى حل التناقض هو تييز الجرجاين بين المعاني والأفكار ، فالفكر هو عملية توخي المعاين واستنباطها عبر تقدير معاين النحو أي توخي المعاين في تقدير التراكيب أو العاقات بين الألفاظ المفردة ، فبذلك يكون الفكر جههدا يبذل لترتيب المعاني في النفس يرافقفه ترتيب للألفاظ لا يكتاج إلى إعمال فكر :"" واعلم أني لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلا ولكني أقول إنه يتعلق بها بعردة من معاني النحو ومنطوقاتا على وجه لا يتأتى معه تقدير معاني النحو وتوخيها فيها." وزيادة في التوضيح، ينطلق الفكر من معاين الكلمات المفردة، ليقدرها في الكلمات المُركبة أو المنظومة، تلك التي الي يسميها
 التمييز بين نوعين من المعاين ، معاني عامة تتميز بها كل أنواع الخطابات العامة المتداولة فهي معاين عقلية والتي لا تصبو إلى

أية غاية فنية جمالية أو المعاني الخاصة فهي تخييلية خاصة بالشعر ولغة الجمال والفن والأدب ، بمعنى أن عبد القاهر الجرجاني يصنف الكلام على ضربين من خلال مؤلفه "دلائل الإعجاز " فيقول:"الكلام على ضربين: ضرب ألمن انت تصل منه إلى إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج عن الحقيقة ، فقلت : خرج زيد و بالانطلاق عن عمرو، فقلت: عمرو منطلق، وعلى هذا القياس ...؛ وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضي موضوعه في اللغة ، ثم بتد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض ..... وإذ قد عرفت هذه الجملة ، فهاهنا عبارة ختصرة وهي أن تقول: المعنى ومتنى المُنى، ونعني بالمعنى" المفهوم من ظاهر اللفظ
 إزاء هذا القول الذي يضمن تعريفا يعد من أتم تعريفات "الانزياح الدلالي" وهو معنى المعنى ؛ و هو المعنى الخاص الما الفيا الضمني الذي يحتاج إلى تأويل وابتكار وحتى يتحقق ذلك ينبغي الاجتهاد في سبيل خلق المعاين، وهو ما يناقض الفهم

 وكانت به أضن وأشغف .... وهذا خلاف ما عليه الناس ألا تراهم قالوا" إن خير الكالام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من أليا لفظه إلى سمعك..." ${ }^{29}$.

فالانزياح الدلالي من الصعب تحقيقه ونيله ، وإذا تحقق ذلك نكون قد حققنا أعمالا أدبية وشعرية خاصة عحملة بمعاني المعاني

 أحد يفلح في شق الصدفة ويكون في ذلك من أهل المعرفة..." 30 .
ما يمكننا التأكد منه أن البلاغي عبد القاهر الجرجاني قد توصل إلى حقيقة لغوية دلالية لسانية هي الانزياح اللغوي والدلالي من خلال دراستنا له ولنظريته، لكنن مع العلم أنه أعطى القيمة الكبرى والمزية العظمى للانزياح الدلالي في تحقيق معاليا المعاني في الشعر والأعمال الأدبية والفنية.
2-2-الانزياح عند "ابن رشد":

 النقل، العدول، التغيير...
وبخد أن ابن رشد قد وسع البناء اللغوي ، وخرج منه بمفهوم مولد تحت عنوان التغيير والتغيير عند " ابن رشد " صياغة
 وقد تناول سابقو "ابن رشد" التغيير، فاستعمله "ابن سينا"، والذي يرى أن التغيير هو : ألا يستعمل "القول" كما يوجبه المعنى
 ولنعد ل "ابن رشد" " الذي استفاد من اجتهاد من سبقه في توسيع مفهوم التغيير فنقله من البداية من أن يكون ثامن ثمانية نعوت للاسم إلى أن يكون صفة لسبعة منها مقابل واحد على نحو ما تبينه الخطاطة التالية بعد نص كلام "ابن رشد" "في اني تلخيص فن الشعراء": "قال"أي أرسطو": وكل اسم فهو إما حقيقي وإما دخيل في اللسان ، وإما منقول نادر الاستعمال، وإما مزين وإما معمول، وإما معقول وإما مفارق، وإما مغير."

دخيل منقول مزين الخطاطة: معمول التغيير "الانزياح"34عقتول مفارق مغير وما نلاحظه أننا في دراستنا لـ" ابن رشد" بخده في الخطوة الأولى قدم تصور أرسطو ولكن في الخطوة الثانية أعاد بناء الموضوع ،[فالمغير حسبه هي الأسماء المستعارة التي تستعار إما من التشبيه والنقل موسعا هذا المفهوم الأخير ليستوعب صور التقابل "الدلالي ثم بتاوز " ابن رشد " الحدود الدلالية مستوعبا جميع مكونات الشعر دلالية وتركيبية وصوتية مصرحا بالأساس الذي يكاكم التغيير؛ الخروج عن العادة. قال :"اوالقول إنا يكون يختلفا، أي مغيرا عن القول الحقيقي من حيث توضع فيه الأسماء متوافقة في الموازنة والمقدار، وبالأسماء الغريبة،وبغير ذلك من أنواع التغيير...
والتغييرات تكون بالموازنة، والموافقة والإبدال والتشبيه، وبالمحلة بإخراج القول على غير يخرج العادة مثل القلب والحذف والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وتغيير القول من الإيماب إلى السلب ومن السلب إلى الإيماب، وبالجملة من المقابل إلى المقابل وبالجملة بجميع الأنواع التي تسمى عندنا بحازا". وما تؤدي هذه كلها في الجال اللغوي الانزياحات دلالية مغايرايرة لما ألف وخارجة عن العادة وهذا ينهي" ابن رشد" إلى تحديد المكون الشعري وحصره في التغييرات التي بدوها لا يكون الشعر

 التغيير اهتم" ابن رشد" بنعت الأصل المغير أو المنزاح عنه أي المعيار، وهكذا بند منظومتين من الألفاظ الدالة على كل من المعنيين: 36
الانزياح المعيار الغريب المغير اللغوي - الدلالي المختلف المنقول المبتذل المقيقي المستولي الأهلي وقد ألخ" ابن رشد " على ضرورة التفاعل بين المميار و الانزياح، أو المغير والمستولي حتى لا يقع خلل في توازن الكالام؛ [فلا يفرط الشاعر في استعمال
 طريقة الشعر إلى الكالام المتعارف المتداول وبذلك ناقش حدود التغيير في الشعر والخطابة من وجهة التركيب والبساطة، إذ اعتبر التغييرات المركبة مزية شعرية، و اعتبر البسيطة خاصة خطابة، وفي إطار ربط "ابن رشد" بين التغيير والتخيل فإن التغييرات المركبة ذات المزية الشعرية يتوجه التحليل فيها توجها سيكولوجيا، أي نو الآثار الغتملة للتغيير في نفس المتلقي، وهنا تظهر اللفظة التي تثل الوجه الآخر لعملية الانزياح وهي الغرابة، وإذا بلغ الانزياح حد الغرابة فهو انزياح فعلي وحقيقي، لأنه بتاوز حقا ما هو مألوف ومعتاد من الشعر والكالام إلى درجة الغرابة ومنه العجب، فالأسماء المنقولة الغريبة هي الأخص بالشعر في أول أمرها، أما إذا تداولت عبر الزمن فإنها تصبح ضمن أصناف المستا
هكذا كانت لنا الفرصة في رحلتنا الدراسية للظاهرة الانزياحية في التراث العربي القديم و التي كانت نظرة موجزة لكن و رغم ذلك قد كانت من تأصيل عظماء التراث ما أوحى لنا جليا بروز جذور و أصول عربية للانزياح

7 حمدد همدي بركات أبوعلي: البالاغة العريية في ضوء الأسوبية و نظرية السياق ، ،دار وائل للنشر، الأردن ،د ط 2003 ، ص 176.


$$
\begin{aligned}
& \text { 4لمربع نفسه ، ص395. } \\
& \text { 5المرحع نفسه، ، ص } 299 . \\
& \text { 6"لرمبع نسسه ، ص300. } \\
& \text { 7 }{ }^{7}
\end{aligned}
$$

$$
\text { 98يوش جاريهي :الكتاب ، صسين :البحث الدلالي في كتاب سيبويه ، ص } 300 .
$$

$$
\text { 10خوش جارالشَحسين :البحث الدلالي في كتاب سيبويه ، ص } 300 .
$$

$$
11 \text { سيبويه :الكتاب ، ص } 233 \text {. }
$$

$$
12 \text { ـ ـلخوش جارالهُ حسين : البحث الدلالي يف كتاب سيبويه ، ص } 399 .
$$

$$
14 \text { "13 - المرجي :النتابه ، ص ص400. }
$$

515ماهر مهدي هلال : رؤى بلاغية في النقد و الأسلوبية ، المكتب البامعي الحديث،الإسكندرية، مصر طبع 2006 ، 2006، ص100. 16 15مرامر مهدي هلال:مرجع سابق ، ص 102.101.
17 المرجح نفسه ،ص 103.102.
18ماهر مهدي هلال:مرجع سابق ، ص108.107.
19 1لمرجع نغسه، ص 111-114 .

 222 نور المدى لوشن : علم الدلالة"دراسة و تطبيق" ، جامعة الشرق، المكتب الجامعي المديث، الإسكندرية ، دط ، دت، ص 45 ، 4 .

$$
\text { 2434.لمرجع نفس، نفه، ص ص } 46 .
$$

25 -جودت فخر الدين : شكل القصيدة العربية في النقد العري ،ص67-68.

$$
\text { 26 -27 -جودت فخر الدين: مربعع سابق ، ص ص } 69 .
$$

28-28بد القاهر البرجاين: دلائل الإعحاز ، ت/عمد رشيد رضا ،حار المعرفة للطباءة والنشر ، بيروت ، لبنان دط ، دت ،ص 177.

$$
\text { 29بد القاهر الجرجاني: أسرار الباغة ،ت/عمد الفاضلي ،المكتبة العصرية ، صيدا ،ييووت ،دط ،دت ص } 105 .
$$

$$
30 \text { بدد القاهر المرجانين : ررجع سابق ، ص } 107 .
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { "32 }{ }^{32} \text { نمرحع نسه، ص } 253 . \\
& \text { 333 } 260 . \\
& \text { 344 عمد العمري : مربع سابق ، ص } 262.263 . \\
& \text { 35 35رجع نسنه ،ص 267.266. } 3 \text { ، } \\
& \text { 36 } 36 \\
& \text { 37 37مد العمري ، مرجع سابق 'ص 268 } 269 \text { ـ } 270 .
\end{aligned}
$$

