

## فهرس المتحتويات

..................................................................... الباب الخامس : تاريخ الشعر العربي ومذاهبه وَالفنون المستَحِدَّة مِنه ومَا يَلتَحق بهِ . الأقوال في أوليّة الشُعر التربي .............................................................. تحقيق هذه الأولية نشأة الشُعر الباعث على اختراع الشعر أول من قصَّد القصائد الرجز والفصيد .................................................................................. الشُر في القَبائِل............................................................................ بيوتات الشعر والمعرقون فيه جاهلية وإسلاهماً سيمَا الشُغَراء حَالة الإنشَاد ألقَابُ الشعَّراء
 الارتججال والبَديهَة والرويّة النُبوغ وألمقَابه في الشعَراء الانختراعَ والاتباع الاتباع وأنواعه شيَاطِين الشعَرَّاء الشَاعِرَات

| 07 | تَّوّغ السِعر الّْربيّ وفنونه . |
| :---: | :---: |
| 71 | الهُجباء .. |
| שד | الهجاء في القبائل . |
| 7V | الهجاء في الشعراء . .. |
| 79 | مشاهير الههجائين ........ |
| vy | المّديع |
| V7 | شعر الكدية أو الشُعر الساساني ... |
| VA | الفَخر والحمَاسَهِ |
| 11 | الرثاء . |
| No | الغَزل والنسيبٌ |
| 41 | الشِعرُ الوصفي ... |
| 97 | الشُعر التحكي ... |
| 1. | الشعر الإلهي ...... |
| $1 \cdot \mu$ |  |
| 1.7 |  |
| 11. | اللشِنر القصنِيّي |
| 117 | الليشغر العِلمي ... |
| 119 | الفنُون المحدَّثة مِن الثِّر . |
| Ir. |  |
| Ir. | الختراعه |
| \|r| | سببب ا-ختراعه4 ... |
| Mr | الهوشع الملحون .... |
| Mre | بعضى أنواع الموشح |
| 1YO | نوابغ الوشاحين |
| MY | كتبـ التوشيّبح |
| IYV | الدوبيت ... |
| $1 r 9$ | الشغّر العًامي وَالمواليا ... |


190 القسم الأول ：الأندلس من العراق199عربية الأندلس
r．． أولية الأدبس والعلوم
$r \cdot r$ الأدبُ في القَّرن الثالِث
r． 7 الحضْبارة الأنتَلسيَّهِ
r．＾ أدباء ملوك الأندلس
r．$q$ مبلغ عنايتهم بالعلم والأدب
Y17 القَرن الخامِس وُملوكِ الطوائف
Y19 عصر الوزراء
YYI القَرن السَادِس
Y الأدب ودولة المو حدين
rro نكبة الفيلسـوفـ ابن رشد
rrv بعد القرن السادس
yrq ..... rriالشُعَراء الْفَالِسفَة
Yヶع ..... أديبات الأندلس
\％ عُلوم الأندلسِيِين
Yr العلوم الفلسفية
ruq مقاومة الفلسفة العربية الطبيعية في أوروبا وانتشارها
Y\＆． آخرة الفلسفة العربية
Y\＆Y ..... العُلوم الأدبيّة
そ\＆゙ كتاب مييويه عندهم
Y \＆ علماء العربية والأدبـ
Y\＆7 المائة السادسة
Y\＆ヘ المـائة السابعةro．نكت الأندلسro．المائة الثامنة
ro． كلمة في تراجم هذا البحثyorمصرَع العربيَة في الأنَلَلسyos
اليهود بالأندلس وتر ججمة كتب الفلسفةYOOترجمة الفلسفة العربية في أوروبا ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
rov تنَصُّر العَربيّة ．
ron دبوان التفتيش ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．roqآخخرة العربية
Y7 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． البابُ العاشر ：التَأليفُ وَتاريحُخُه عندَ الحَرَبِ ونوادِر الكُتبِ الحَربيَّة
ש7 كتبُ الشُعر ．rالطبقات والتراجـم
Y77 ..... كتب المحتارات
YTV الحماسة
Y79 مختارات أخرى
البابُ الـحادي عشر ：الصّناعَاتُ اللفُظيّة التي أولِ بها المتَأخِرون في النظم والنثرYVIوَتاريخ أنواعِها
YVr ..... المّناعَات
rvV لزوم مَا لا يَلزم
rva الشيـية والسينيةrı．القوافي المسترَّكة
Y＾r ..... القصَائد المعَرَاة
Y＾乏 ..... محبُوكُ الطرفَين
ケィт ذَواتُ القُوافي
rq． القوافي الحسيّة
rar التاريخ اليّعري
Y9＾ التخْمِيس وَالتشطير
$r \cdot r$ مَا يُقرَاْ نَظَماً وَنْثرآ
$r \cdot \varepsilon$ نوع مِن حُّل المنظوم
ما لا يستَحيل بالانعِكاس ................................................................

rur الألغاز وَالأحاجي وَالمعمَيات وُغيرها
الألناز
rı7 .............................................................................. الأهاجياني
MIA ........................................................................................
البنود والمستزاد . . .........................................................................
المعجم والمهمل
المتائيم

YYฯ ................................................................................. المشُجر
المقطع والموهل
YYV ............................................................................. المصحفات
r甲 9 .................................................................................... تذيـ

## مقَلدمــة الصَلبَحَةٌ الأولَى

بقَلَمْ : محمَّد سَعيد العِريَان


قلت عن طريقة الرافعي في الكتابة ما وسعني أن أعرفه بنفسي حين كنت
 ويهذب الفكرة، ويرتب المعاني، ويتألفَ الألفاظ، حتى تفصل عنه المقالة إلى نفس قارئها كما هي في نفسه(1)
وأحسب أن طريقته العامّة في كل ما كتب من المقالات هي ما ما وصفت عن من

 والارتفاق إلى الكتب، والاستعانة بما انتهى إليه السابقون من حقائق العلم ونتائج البحث والروية، ثم التهلُي من ذلك إلى رأي ينتهي بمقدماته إلى نتيجة . وأنا تد ترأت الجزه الأول من كتاب ״ پتاريخ آداب العرب") منذ بضع عشرة
 أساثلها: أين ومتى الجتمع لمؤلفه هذا القذُرُ من المعارف في شؤون العرب والعربية فآلف بين أشتاتها في هذا الكتاب؟ . أكت وظل هذا السوال قائماً في نفسي زمناً وما أزال من مطالعاتي في الأدبا في القديم

 وحيرة . . . وهممـت أن أسال الرانعي مرة، ولكنـي لم أفعل ؛ وهمممت أن ألعرف

 الذاكرة بما وعت منها، وكان مستحيلاً عليه أن يجمعها لو لم تجتمح له من ذات
(1)
 استعان بها في ذلك الكتاب؛ لأنه يروي عن ذاكرته! ثم قرأت له بحثش فـه في (اللرّواية

 الوهـم عرفت حقيقته فيما بعل . . .

يعرف قراء الحربية أن كل كتب المـراجع في لغتنـا ليس لها نهارس تعين

 والبيان والتبيين، وكتب الطبقات، وحتى كتب الفهارس والتراجمّ، ليس لها فهارس
 والاتفاق، أو بعد المطاولة وضياع الزمن؛ وحسبي أن أذكر أنني ذات مرة مرة أنفقت ليلة كاملة في البحث عـن كلمة في البيان والتبيين ثم لـم أعثر بها فطا فطويته على سأم وملالة ؛ فلما كنت بعد أيام وقد فات علئ علئ الغرضا الني الني كنت أتصـد فتحت الكتاب عرضاً، فإذا الكلمة التي كنت أريدها أمامي . . .
هـه الحقيقة يعرفها كل من عانى مشقة البححث في هذه الكتب، فهي كتب
 . . . طريقاً
فكان أول ما يصنع أن ينتخبـ كل الكتـب التي يعنيه أمرها فيما يمههل له من

 يضـم المجلدات الكثيرة في كراسة أو كراسات يرجو ألم أن تغنيه عن أحهولها المطولة .

 الاشخطة الرابعة، فيزاوج بين ملتصـات الكتيب الـــختلفة بضـم الأشباه منها إلى الأشباه. . ثم يكتب . . . تـم يعود الـى ذلك المـكتوب فيقرؤه قراهة البـاحـث : يزاوج بين رالي وراي

ليخرج منهما إلى راي ثالث. .. وتجتمع له من ذلك المقـدمات التي تبلغ به
النتيجة . .
تم تأتي المرحلة الأخيرة، وهي التهنـيب والصقل الفني، من صناعة البيـان وتحكيك الألفاظ وتجميل المعاني وتزيين الأسلوب.
 عجب: أين ومتى اجتمع لمؤلفه ذلك القدر من المعارف في شؤون العرب والعـوبيبة فألف بين أشتاتها في هذا الكتاب؟ سوالٌ كنت أساله نفسي قبل أن أرى وأعرف وأضع يدي على تلى تلك الأوراق التي خلفها في درج مكتبه لأؤلف من أشتاتها هذا الكتاب. قلت: كانت المرحلة الأولى في مؤلفات الرانعي العلمية أن يختار طائفة منـ من
 التراجـم. وطريقته في التحصصيل من هذه الكتب، أن يقرأ الكتاب مان ما بين دفتيه، ثـم


 بشيء من موضوعه. وفي كتب التراجم من هذه الطرائف ما ليس في كتاب وأستطيع أن أقول جازماً: إن الرافعي اعتمد على كتب الطبقات والتراجم في في
 ذلك سبباً في تونيقه إلى ما لم يوفق إليه غيره في موضيوعه.

قدّمت في الجزء الأول من هذا الكتاب ذكر الـببب الذي حفز الرافعي للتأليف
 الجزءين الأول والثاني في سنتي 1911 و 191 الثار ولم يظهر له بعد ذلك شيء حتى وافاه أجله!
وكنت سمعت منه رحمه الها أنه أتم الجزء الثالث ورأيت موضعيه من مخرأ كتبه، ولكني لم أقرأ منه شيئاً ولم أعرف موضموع بحثه، ثم قرأت ملى غلاف بـلم بعض
 والشعر" فائنت أنه كتاب تام التأليف والتصنيف.

فلما كان الشتاء الماضي واتفقت (المككتبة التجاريةل| على نشر مكتبة الرافعي،




 وكتباً تستند إلى الجدران؛ وبحثئت عن الكتاب حتى عثرت به، وكشـفت عنه، ،

هذا كتاب مطبوع بين يدي قارئه، لا يكاد يـخطر بباله حين رآه آن يسأل
 لي عذرآ مما قد يراه فيه موضعاً للعتب أو المؤاخذنة :


 بالية حائلة اللون من تقادم السنين، وقصاصات اليات مبعثرة على غير نظام لا يكاد يُعْرَف أين مكانها من موضوعات البحث . . .


 . . . .
 قرأتٌ في العربية؛ حتى لقد كان يعيا هو نفسُه أحياناً عن قراءة بعض ما يكتبه بخطه بعد مضيي ساعات . .
ما



 وضعها على الصفحة المشار إليها في نسخته الخاصة . وأين مني نستخته الخاصة

وبيني وبينها من الزمان ربع قرن أو يزيد وبيني وبين كتبه ما بين القاهرة وطنطا؟



 خيرٌ هن إممال الكتاب حتى يأتي عليه الزمن . وأخذا





 فعلت في البابين السادس والسـابع، ثـم تجاوزت البابين الثامن والتاسع، إِيا وإذ كان


 طبع ما قبلهما فلم أستطع تدارك ما فا فات. وكان شأن الباب الثاني عشر شأن الأبواب المُعْفَلة مها سبق ـ



 ذلك علامة الحذف . . . على أن ذلك قليل .
وفي بعض نصول الكتاب كاب كان لي تصرُف يتم به المعنى أو يتستق التاليف ويتساوق الكلام؛ فنبهت إلى مثل ذلك في هامش الكين الكتاب عند موضيعه (انظر فصل الشـاعرات وغيره) وجعلت فرق ما بين التعليق الذي أكتبه والتعليق الذي يكون من

 هذه المقدمة، فإن أشق ما عـانيت كان في قراءة الأعلام؛ ولـم تتهيا لي الفرصة

لمراجعة كل هذه الأعلام وتصشحيحها ؛ فصححت ما ما مصححت منها وتركت سانرها




 تكون شُفيعاً عند الناقد المتصفح ولا يفوتني وأنا أكتب هنه المقدمة، أن أنوّه بالمساعدارة المشكورة ألمدة التي أسداهـا إلي (أحمد مملدوح دسوقي أفندي) الملدرس بوزارة المعارف فقد قام بنسـخ الكتا ألـاب
 العلم ووفاء بحق الرافعي على أهل الأدب وتقديرآ لأياديه.

为 ge ste
ولا أ-ختم هذا الحـديـ قبـل أن أذكر مـا وتفـت عليه من تاريخ تأليف هـنا
 الجزء الثاني، ولكني رأيت إِشارات في بعضى الفصول من هنا هنا الجزء تدل على أن





 عُرّس عليها تاريخها، قد اتخلذ ظهرها للكتابة . . .

أما بعد، فهذا كتاب جلديد قديـم . . . أحسب أن قراء العربية كانوا في شوق

 شفاعة عند اله . 1YO9 من ريبع الآخر سنة Y. 19民• • P YV
محمد سعيد العريان

## الباب الخامس

$$
\begin{aligned}
& \text { تاريخ الشعر العربي ومذاهبه } \\
& \text { وَالفنون المستَحدلَّة مِنه ومَا يَلَتَحِق بهِ }
\end{aligned}
$$

(*) يا معيني
الأقوال في أوليَّة الشعر العَربي

 النصـب؟ ؛ وإذا كان ما ورد في كتبب اليونان والروم عن جزيرة العرب، ومها كشـفوه


 من تتع أحوالهم الاجتتماعية كما سنشير إليه .

 أن يعقل ، وهذا المسعودي يروي في (مروج الذهب) أشعاراً عربية للقبائل البائلدة:
 فيمكن على ذلك أن تدخل في غمار المفتريات والأقاصيص
 الكعبة الأنطاع والبرود، قال: وكان مؤمنآ، وآمن بالنبي
 مروج الذهب) .
ويقول الجاحظ في كتاب (البيان) عن هـذه القبائل : وقد ذكرت العرب هـذها

 والهس ماس وبني الناصور، وقَيْل بن عثّر (**) وذي جدن ونان، ويقال في بني الناصور أن أهصلهم من الروم .
(*) وجدنا مذه الكلمـة في صدر ما خطط الــولنف من صفحات مذا الـجزه، فاثبتناها حيـث وجدناها . (**) قلت: كذا ني تاريخ الطبري، وفي تفسير الطبري: عنز .

فجعل لهذه القبائل بقايا مغمورين في العرب، ولعل ذلك كان مستفيضاً بين


 ثمود لهم بقية في العرب، وغفلوا عما يعا يعطيه لفظ الآية ويدل عليه السياق . وقد بالغنا في تتبع أخبار الوقائع والايام التي ورد فيها للعرب شـعر ـ لألان مثل
 بطبيعتها عن الختلاق الشعر؛ ثم جهردنا أن نتبت تاريخ أقدم تلك الأيام؛ ولا سبيل
 زهير بن جُذيمة بن رواحة سيد تيس بن عيلان تزوج إليه النعمان بن امرئ امرى القيس


 ابن زهير الذي ذكرناه، وتالوا إنه النشد أباه وتومه القصيدة؛ وعنترة توفي في القرن السابع للميلاد. نلم نظفر مح منا الخلط بشي*
وروى الجاحظ ني كتاب الحيوان عن الهيثم وابن الكلبي وأبي عبيدة، أن كلم المة تعتمد في استبقاء مآثرما وتحصين مناقبها على ضرب من من الضروب وشكا مكا من

 تشارك العجم في البناء وتنفرد بالشعر فبنوا غمدان وكعبة نجران الخ الخ





 إلى أن جاه اله بالإسلام خمسين ومائة عام، وإذا استظهرنا بالكا باية الاستظهار فمائتي عام؛ ومذا مو الذي نذهب إليه. وقد ترجح لدينا انٍ سبب هذا الخلط ني كلام الرواة، غفلتهم عن تأريخ

الوقاتع المعروفة، وجهلهم بما أثته الفرس والروم في تواريخهم عن ملون


 القرن السادس للميلاد، ونسب ابن قتيبة لزهير هذا البيت المشهور :

 ذلك الخلط؛ وقد بالغ بعضهم فعلّ آباء القبائل في الشعراه، كربيعة ومضر، وكمنبه ـ أبي باهلة - وغني، والطفاوة، وغيرهم من الأسماء التي لا دليل عليها من خبر أو زمان وكل ما فيها تسلسل النسب وقدم العهد. تحڤيق هذه الأولية:
والذي عندنا أن أولية الشعر العربي لا ترتفع عن مائتي سنة قبل الهجرة الها ولا



 طبعاً، ولِنما نريد بالشعر هذا الموزون المقفى، باللغة التي وصلت إلينا، وكل بحث فيما وراء ذلك لا يتعلق بهذه اللغة نفسها.
 ثـمالآ إلى مشارف الشام والعراق، ويقال إِن لغتهـم واللنة الحتميرية التي مي لغة






 تضاعة، ومضـر، وربيعـة، وِِياد، وأنمار؛ وتد ذكر البـكري أن مسـاكن تضاعـة







وجبالها وما صاقبها من البلاد (صم و وار ا : تارين العرب) .
فاستترت هانه القبائل في منازلها حتى وتعتت بينهم الفتن وفرقتهم الحروبـ، فتباينت مساكنهـم، وكانت تضهاعة أول من نزح منهم حوواليي تاريـخ الميلاد، فنزلت




## نشأة الشحر


 العبارة والاختصصار في الدلالة واستجماع الغرض من من الكالام، حتى يصح ألا

 ينطقوا به حتى هذبت وصفيت وصا وصارت إلى المطاوعة في تصوير الإحساس وتأديته

 على ذلك لغة العرب العدنانية؛ فإنها انفصلت عن اللغة السامية التي تفرعت منها ونها، ثم استقلت طريقتها بالوضع والارتجال، ثم أخذوا في تهذيبها وتصفيتها حتى حتى خرجت منها لغة مضر ؛ ومن هذه اللغة خرج الشعر، ولا يتجاوز ذلك مائتي سنة قبل الهجرة على التحقيق -
اعتبر ذلك بما تاله أبو عبيدة من أن العرب لا تروي شـر ألـر أبي دؤاد وعدي بن










 لعمرو بن تميثة والمرتش الأكبر، ولِياد لأبي دؤاد (ص Y Y ج ج Y ـ المزهر) وأقدم
(*) تلت: يعبي الشعر والشعراء لاين تتيبة.

هؤلاء في القرن الرابع للميلاده وليس يدل ذلك علي أنهـم تنازعوا في أول من قال


ودليل آخر، وهو أن لعبيد بن الأبرص تصيدته التي مطلعها:


وهي مما لا يستقيم على وزن معروف من أوزانهـم، ولا يطرد المـوزون منها
 كثيراً، فلولا أن أوزان الشُعر كانت يومئذِ لم يمر عليها جيل بـيل بحيث لم تم تكن ألفتها الطبائع بعل، لأنكروا تصيدة عبيل، ولانلتوت دوت دونها ألسنتهم؛ ولم يبلغنا من ذلك شيء على كثرة اهتمام الرواة بالتجريح والتعديل .

الباعث على اختراع الشـعر:

 ولا يستوفيها حتى تكون الألفاظ قد مرت بـا بها اللغة في أدوار كثيرة كما أشرنا إلى



 الأوزان العربية ليست لأمة من الأمـم؛ قال ابن رشيق في ذلك : كان الكـر الكام كله




 عندنا من ذلك أن الوزن نفسه مر في العرب على أدوه أدوار، فكانوا يحدون الاون الإبل من


 اشتقه رجل من كلب يقال له جنـاب بن عبد اله بن هبل، فسـمي لذلك: الغناء

الـجنابي، وكله يخرج من أصل الطويل في المروضه . وهـو لا بريد إلا الححداء





 جاءوا بها تأويلا" للفظ الحداء عند العرب.







 ذلك منشا انتباههم إِلى الوزن؛ إِذ لا يبعد أن يكون قد صـا
 أخرى وكانت أثـد من تلك، فانتهـت بحركة مفزعة هي حركة القافية، ثـم انتبه


 ذلك، من المقارضة والمماتنة والمفاتنة حين بعثتهم على ذلك طبيعة التفرق وألما
 التاريخ؛ فتبعوا الوزن وبنوا عليه ورتبوا فيه المحاسن التي يقع الاضطراب الاب بوراب
 التفاصح، فكان ذلك سبباً في إطالته وإِحكامه.

وأنت إذا تدبرت حـركات الأبحر التي شاع فيها نظـم العـربا رأيتهـا من من الحركات الحماسية، ولذلك بني أكثر شعرهـم على الحماسة، خصوصهاً ما وتع الينا

من الشعر القديم، فإِن لم تكن تفاعيل الوزن من الحركات الحماسية كانت موسيقية


 الاهتداء اللى الوزن إِنما كان بالقافية وما فيها من الرنين وما وافق من ذلك الك الك حمية الجاهلية كما سلفت الإِشارة إليه.
 النفسية، للوزن في حركاته اللفظية، حتى يكون هـا هلا شُعر الجاهلية فإِنك ترى كل بحر من البحور مخصصوصاً بنوع من المعاني، الـني فالطويل











 ينظمون.

## أول من قصّد القصـاثد:

قال محمد بن سلام الجمححي - في طبقات الشعراء ـ لـم يكن لألألائل العرب

 للنبي كلى
 أول من يروى له كلمة تبلغ ثلاثين بيتاً من الشعر . نقول : ولعل هذه الكلمة هي التي


وإذا كان الشعر العربي طبيعياً كما أسلفنا، فإِن العوامل في نموته لا بد بد أن







 ومنزلة أخيه من نفسه في الحمية والجاهلية؛ وسنأتي على وصف هذه المـرائي في ترجمته. .


 وجعله كالقصيلد، وجاء بعده العجاج وهو وابنه رؤبة أشهر أهل الرجز ، ففعل به ما فعل امرؤ القيس بالشعر بعد المهلهل .

الرجز والقصيد:




 ا TYを


 جعدة، نقيل لشيخ من بني سعد: ما عندك؟ قال: أرجز بهـم يوماً إلى الليل لا


 صبيانهم الأرجاز ويعلمونهم المناقلات ويأمرونهم برفع الصوت وت وتما وتحقيق الإعراب؛
 تللت تقليبه وأطلت إِسكاته جسا وغلظ (جـ ا ـ البيان) . وليس كالرجز ما يهرت الـا



 وساعة المشاولة، وفي نفس المجادلة ونحو ذلك (جـ Y ـ البيان) .

## الشعر في القَبائِل

كان الشعر إلى مائة سنة قبل الهجرة في أول عهده بالافتنان والتصرفـ، ولم







 وكان أبو عبيدة إِذا أنشدوه أبيات العرندس وهي وهو أحد ألـد بني بكر بن كلاب التي يقال إِنه مدح بها بني بدر الغنويين، ومنها البيت المشهور :






 يهنُّون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج ؛ وسنلم بشيء من أدلة ذلك في باب الهجاء .
ولا عجب بعد ما مر بك أن يكون الشعر عصببية في القباثلل، ومن ذلك ما



 والمتلمس، والأعشى، وخاله المسيب بن علس. ثم تحول الشعر الى قيس، فمنهم

النابغتان، وزهير بن أبي سلمى وابنه كعب، ولبيد، والحطيئة، والشمماخ وأخروه

 شاعرَ تميم في الجاهلية غير مدافع
وقال الأصمعي: قال أبو عمرو بن العلاه: أفصح الشعراء لساناً وأعذبهـم،
 هذيل، وهي تلي السهل من تهامة؛ ثم بجيلة السراة الوسطى وقد شركتهـهم ثقيف في


 الوليد، وأبي الشيص، ودعبل، وفي الطبقة التي تليهـم بالطاثيين حبيب والين والبحتري



 في ديوان شر هه العسكري (وطبع الجزء الأول منه في أوروبا)؛ وقد ترجم
 شـعراء، وهم أبو خراش وأش ورة جندب والأبح والأسود وأبو الأسود وعمرو وزهمير




 أبي يكسوم ملك اللحبشة صاحب الفي الفيل ـ ولكن أشهرهم جميعاً وأشعرهم أبو ذويب اللني كان في زمن عبد الله بن الزبير وخرج معه ني مغزى نحو المغرب فمات

ومن عجيب أمر الشعر في القباثل ما ذكره الجاحظ أن عبد القيس بعد محاربة
 وتعتت إِلى البحرين وشت البحرين وهم من أشعر تبيلة في العرب، البّ قال : ولم يكونوا كذلك حين كانوا في سرة البادية، وفي معدن الفصاحة (جـ ا ـ البيّان)، وهذا يصح

دليلاْ على ما قدمناه من أن الشعر لم ينشأ في العربب حين كانوا قباثل مـجتمعيمن،
 عليه.
وقال يونس بن حبيب الضبي: ليس في بني أسد إِلا خطيب أو شا إماعر أو قائف

 فيها شاعر أو شعراء، ولكن ذلك غير مطرد، فقد ذكر ماحب الألغاني الأني أن قبيلة قيس
 الشعر في ربيعة واليمن، فلما نجـم أشُجع وقال الشعر انتهضخت به قيس وافتتخرت على العرب (ص •r جـ
بيوتات الشعر والمعرقون فيه جاهلية وإسلاماً:
تلك وراثة الشعر في القبائل، وأما ورائته في البيوتات فهـم قد قد عدوا
 في المفاخرات كما ذكروا بيوتات الميجد الغلابة في عرب الجار الجارئلية، وهم بيت تميم
 بكر بن وائل بنو شيبان ومركزه بنو ذي الجدين (ص O H جـ جـ ا : الكامل للمبرد) .
 العمدة).

## سليمَا الشحَراء

لا بد لككل متميز من شـكل ومنظر يلقي في الأنفس عنوان حقيقته؛ ومرجع
 إِساس الشخص أو موافقة إِسساس المـجتمع الذي هو مناط العادات ومبنى الصنـ القومية، فليس زي الشاعر في بيته وهيتته فيما ينشد لتفسه كزيه في في يوم الحمفل وبين







 وللشرط زي، وللكتاب زي، ولكتاب الخبر زي؛ وأصحاب السـلطان الـبان ومن دخل
 يلبس القباء. وهكذا مما لا محل لاستيفائه وتفصيله هنا .

وفي علم الفراسة نوع من قيافة الآثار النفسية يمتاز به الناس، ورئلـو وريما وجدت


 رضي اله عنه وكان قائفاً ليثبتهم في قريش . نقال: الخرجوا أكفهم تـم تال : اطرحوا العطف (جمع عطاف) ثم أم أمرهم فأقبلوا وأدبروا، ثم أثم أقبل

 ما وتفنا عليه من تمييز الهيئة دلالة السيما بعد مطاولة التعب في البحث ذكر المرتضى في شأماليهلا في خبر وفود العـي وكانوا ثلاثين رجلاّ فيهم لبيد بن ربيعة وهو يومثّذ غلام له ذوابة، وكان الـين القيسيون قد

صدوا وجه النعمان عنهـم فأرادوا تقديـم لبيد ليرجز بالربيع بن زياد رجزاً مؤلـماً

 أحد شقي رأسه وأرخخى إِزاره وانتعل نعلاّ واحدة، قال : وكذلك كالك كانت الشعراء تاء تفعل





 جاثى خصمه والناس حولهما؛ وكذلك كان للخطيب زي خاص سنذكره في بحث الخطابة







مصبغة (جـ Y: البيان).

وكان من زي الكامن أن لا يلبس المصمبغ، والعرّاف لا يدع تذييل قميصه
وسحب ردائه، والحكم لا يفارق الوبر (ج Y: البيان) .

وكان الشعراء في أوائل الدولة العباسية يلبسون الون الوشي

 يدل على أن ذلك الزي بطل في زمنه.

 على زيادة التبطط والانشراح، ولا يزال مئ ذلك في جهات العرات إلى اليوم؛ ومن

هذه الثياب رداء يسمونه رداء الشرب، ويظهر ونر أنه كان خاصاً بالشعراء في منادمة الملوك والأمراء، وقد وصفه ابن الحجاج من شعراء المهالبي بقوله
 (ص YYV جزء Y: اليتيمة)

حَالة الإنشَاد
أما حـالة الإنشاد فإِن شعراء العرب إنـهـا كانوا يتحقققون بـجهـارة الصـوت


 الفصل (صى Qr جr جزء Y: العمدة).
ولمـا شاع الغناء بعد الإسلام ووضعت قواعله صـار تلحين الشـعر مقصـوراً
 الأندلسيين، وسيأتي ذلك في موخبعه .












[ولعل فعل أبي الحسن هنا على بساطته أول ما عرفس من صن اصنعة التمثيل في



 حركت من أي موخع تسرد سائر أجزاه وظيفتها الآلية سرداً .
وهـم بـذلك يـحقـقون وجود ارتباط قوي بــن الصـور الـذهنية والحـركات
العضلية، ويثبتون تفاعل الصور في الحركات والحركات في الصورد .

 فيك حتى لتحزن حقيقة، وبالعكس إِذا جرت في ذهنك صوروة مضحكري الا لا تلبث أن ترى عضلات الضحكك والابتسام قد انفعلت بهذه الصورة فتضـحك أو تبتــمم|(*)
(*) تلت: عله الكلمة الموضهوعة بين العلامتين [] كانت مثبتة في حاشية الصنفة الأحيرة من مذا الفصل، وقد جاء في آخرها كلمة : (تنقع وتبسط) يلكر المولفّ نفسه، فأثبتاها منا كما هي

## ألْمَابُ الشهَرِاء

كان العرب ربما أخذوا الكلمة يصيبونها في بيت من الشعر فيطلقونها لقباً على قائله بحيث تغلب على اسمه وكنيته فلا يعرف إِلا بها، كشأس بن نها وفي البيان للجاحظ : سالم؛ لقب بالممزق لقوله:

 فبكسر الزاي متأخر وابنه عباد ولقبه (الممزق" وهر الألمو القائل:
 وقد نتل السيوطي في المزهر عن الوشاح لابن دريد وغيره، وأورد الجاحظ في الجزء الأول من البيان، وابن رشيق في كتابه العمدة - زهاء ستين لتباً لشعراء من الجاهلية والإسلام قال ابن رشيق في سبب هـه التسمية : وإنما هذا لمكان الشعـر من قلوب العرب وسرعة ولوجه ني آذانهم وتعلقه بأنفسهم. وليس ذلك بشيء وإلا لزم أن يطرد ذلك في مشاهير الشعراء، ولم ونم يقل به
 والنقلة، وإلِا فما وجه تسمية منبه بن سعد بألعصر لقوله:
 إِلا أن تكون الكلمة قد ارتجلها منبه هذا ولمب تكن معروفة قبله في لغات العرب بحيث تستغرب منه فيكون السبب في التسمية وجه الغرابة ، وهو ما لا لا سبيل إلى تحقيقه وتصديقه .
 الشاعر عن نفسه ويمكن أن يكون في إطلاقها عليه نوع من الغرابة كالمرتش الذي لقب بذلك لقوله:

 أن تطلق عليه تحبباً أو مدهاً او تكون الصفة المسمى بها من الصفات التي تدل على

عمل يصح أن ينعت به، كالجوّاب الذي سمي بذلك لقوله:
 أو تكون الكلمة التي تطلق على الشاعر مما يصح أن تشّق منه حصفة ذلك سبيلها، كجابر الكلبي المسمى المرني لقوله:





 وجوه قريش ورجالهـم سمي القَبَاع ـ قال : وإنما سمي القباع لأنه أتى بمكتل لأهل الْ المدينة فقال : إِن هذا المككتل لقباع، فسمي به. والقباع الواسع الرأس القصير (جا




 الأعضاء، ثمن أنف هذه خخمسة وعشرون ديناراً، وثمن أذنيها ثمانية عشر، وثما ونمن
 المتعاقل : ها هنا باب هو أدخل في الحكمة من من هنا ؛ كان كان ينبغي لقدم هذه أن تكون

 والشرط في التلقيب بالكلمات أن تسير الكلمة؛ فإذا قرنت بالاسم زادتا كانت مفردة أغنت عنه؛ وهذا مالا يتفق إِلا بمثل الأسباب التي ذكرنا، فتنبه له.

## المَقِلّون والمُكْحِثرون

من الشعراء شاعِرُ نفْسِه الذي يقول على مؤاتاة السجية والطبع دون أن يستكره
 أو أكثر؛ ؛ ولكن منهم شاعر الناس النـر الني يحرث حياته الأرضية على أقفيتهم، فهـم إِن



 وسقوطه من أيدي الرواة المحسحخين، بحيث لو لو اعتبرت شهرة أحدهم بقيمة مـا ما



 الجاهلية باتفاق، وعدّوا منهـم عنترة، والحارث بـر بن حـلّزة، وعمرو بن بن كلثوم، وعمرو بن معد يكرب؛ والون والأشعر بن حمران الـجعفي، وسهيل بن أبي كاهل ،
 يعرف بثلاث تصائد كعلقمة، ومنهم من يعرف بالالأربع كعدي بن زيد، ومنهـم من




 أيدي الناس التي صحت نسبتها لبعض هؤلاء المقلين (ص 77 بـ 1 : العملة) .
 بل بالبيت المفرد؛ لأنهم يزنون الكلمة بمقدار ما تحرك من ميزا ميانها الطبيعي الذي الذي هو
 والىى العشرة تسمى قطعة، وإِذا بلغ العشرين استحسن أن يسمى قصيداًّ ؛ قال ثعلب :

وذلك مأخوذ من المخ القصيد، وهو المتراكم بعضه على بعضى، وهو ضدّ الراداد، ومثله الرئيل (ص 19 ا : إعجاز القرآن) ؛ وهذا أصح مما ذهب إليه المتأخرون من


 في بعض المواضع كالمحاضرات والمنازعات والتمثيل والملع وغيرهِا مما ليس من المواقف المشهورات.

وكان العرب يعرفون للإكثار من الشُعر صفة طبيعية، وهي قرع روثة الأنف بطرف اللسان، كأن اللسان إِذا طال كان ذلك أدعى إلى رقته ولينه ومؤاتاته على

 النبي



 أنونهـم (جـ ا : البيان) . والعجيب في أمر الإقلال والإكثار أنك تجا



 اللا-حقي أولى بالطبع من هؤلاء، وبشار أطبعهم كلهم (جـ 1: البيان).



 الشعر السائر إلا بيتاً واحداً (جـ ا: البيان) .
 وأجول في المححافل، ويكفيك من الشعر غرة لائحة، وسبة فاضتحة، وقد الـد يكون

الإقلال في بعض أولثك عاماً في جميع الجيل من شعرهـم كالجماز وقال له بعض المحدلين وقد أنشده بيتين: ما تزيد على البيت والبيتين؟ فقال : أردت أن أنشدك

مذارعة! وهو القائل :

(صم IVO جـ ا: العمدة) .
وكابن لنكك البصري (من شـعراء القرن الرابع") قال الثعالبي في اليتيمة: وما
 فارس، وأقدر أنه في الججبال كهو في العراق؛ وكا وكان يتال في منصور الفقيهه : إِذا



 المدل، وابن المعتز، وإن كان بعضهـم يحسن في الإطالة الإلة كبثار وأبي نواس وان وابن

 فإِنك لم ترَ شاعراً قط يجمع التجويد في القصار والطوال غيره. وقد قيل الـيل للكميت :
 القعـار أقدر . وهـنا الـكلام يخرج في ظا فاهر الرأي والظنن، ولـم نـجـد ذلك عند التحصيل على ما قال (ص الّ جـ با با الحيوان) . أما المعروفون بالإطالة فهـم كثير، وأشهرهـم ابن الرومي، وهو على إِّالـي محسن، وربما تجاوز حتى يسرف.
(1) (1) وني بعض النسخ: إِذا رمى، ومو خطا .

## الارتدجال والتبديهَة والرويّة

قد يكون لفظ الارتجال مأخوذاً من الانصباب والسـهولة، ومنه قيل : شَعْرْ














 الثبيه وبارع الاستعارة وكرم الديباجة وحسن الرونق، لا لا يتعاون عليها إلا طبعه



 دون القريض! قالل: أنشدني قولك:

فقال: لا، ولكن:


فبلغت به حال الجزع إلى مثل هذا القول بعد روية ومراجعة. وتد عدوا نفراً

من الشعراء في عصور مـختلفة كانوا في هذه الحال كما يكونون في غيرها من أحورال
 العذري، وطرفة بن العبد البكري، ومرة بن مححكان السعدي، وعبر وعبد يغوث ون بن
 للعرب فإنما هو بديهة وارتجال وكأنه إلهام، وليست هنالك منا معاناة ولا مكابدة ولا ولا


 العمود الذي إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسالآ، وتننال عليه الألفاظ انتيالآ (جـ r

واستمر ذلك شانهـم حتى نشا الذين تكسبوا بالشعر والتمسوا به الصـلات



 والتغلغل والإِغراق وأشباهها، فكان من ذلك الكا القيام على الشعر ومعاودة النظر النـر فيه وتتبع الشاعر على نفسه حتى يخرا






 رأيه، ورأيه عياراً على شعره؛ وكانيا والمنقحات والمحكمات، ليصير قاثلها فحلاً خخنذيناً وشاعراً مفلقاً (جـ ا : البيان).

 منهم طفيل، وكان مذهب شعره المليح كما ستراه في الكالام عنه؛ ولذلك كان كان أول

من اشتهر بالثابت المحككك(1) من الشـعر، وهو الذي كان يسمي كبار قصائـهـ
 عليها الحول؛ غير أن مثل زهير من أهل السيادة والورع لا يملـ



وما ظهرت الصنعة والتجويد في الشعر حتى اتقته العرب اتقاءً شديداً لأنها

 الأحساب، لا يصلح إِلا لأن يرفح ويضع، غير أن سبيل هؤلاء [الصنعيين] في غير
 وغيرهما .
تم جاء الإسلام فكانت أسباب الشعر في أوله على ما كانت في أولية العرب؛
 ولذلك مر المخضرمون برونق الطبع ووشي الغريزة، حتى نبغ الحطيئة وهو من هو
 وأستفرغ مجهوده، وكان الأهمـعي يسميه هو وزهيراً وأشباههمـا (عبيد الشـعر) لذلك، ثـم ضعف شـأن الارتجال إِلا في بعض المماتنات، وفي الأبيات القليلة من غيرها تخرج على الطبع وتنبعث بها الماذة ؛ واستحال الارتها الارتجال اللى البديهة ومهي الإطراق القليل التفكير غير الطويل، وما قصر عنها فهو الروية الـالـوال وامتاز بالبديهة شعراء الدولة الأموية، وقليل من شـعراء العباسيين، والوا وأشهر هؤلاء في ذلك ألكا أبو


 بعد المخخضرمين إِلا ما رواه ابن خلدون عند ذكر استقبال عبد الرحـّن الناصر من (1) قال الجاحظ في كتابه (البيان جـ 1) كنت أظن تولهم "محكك، كلمة مولدة، حتى سمعت تول الصعب بن علي الكناني:



أمراء الدولة الأموية بالأندلس لرسل الملوك الوافدين عليه من رومة والقسطنطينية وغيرهما؛ قال بعد أن وصف من جلاللا مجلس الخلافة مالا قالٍ : وأمر يومئلِ الأعلام أن يخطبوا في ذلك الحفل . . . وكان من خطباء هذا المـجلس مننر بن مسعيد (توفي سنة صاحب نفح الطيبـ وفصل أبهة ذلك المـجلس وحالة الخطباء فراجعه هناك (ص الـي . اV ا جـ : نفح الطيب)
ولا يبعد أن يكون في كل عصر من يرتجل مثّل ذلك حتى في المتأَخرين إِلا

 وأحد الأفراد في البديهة وارتجال الشعر؛ ؛ ثال : وكانت طريقته إذا أراد الارتجال الئل أن




مناك عجيبة أخرى في ارتجال الرسائل ذكرها الثعالبي في اليتيمة (م الّ جـ جـ ع) .
 حسناً في ذلك سماه لابلااثع البدائهلا وهو مشهور
 بالارتـجالل، وفي كتب الأدباء أشيـاء كثيرة مـنه كاللـخـيرة لابن بسـام والقـلاتد وغيرهما .

## * * *

[كان عمود الارتجال القافية، وربما حدا بعضهم بالرجز حتى إذا شردت عليه
القافية تركه وسجع بغيره](*".
[ . . . من أسباب ضصف الارتجالٍ . . . غلبة اللحن ومعاشرة اللحانين، حتى
صـار الشاعر يحتاج إِى الإطراق ونحو ذلك](%22)

قلت: هماتان العبارتان كانتا مثبتين ني حاشية بعض الصفعات من مذا النصل، فرايت إثباتياتهما
في الحاتمة حين لم اجلد با يعين موضع كل منهـا في سياق الكلام.

## النْبُوغ وألَّابه في الشَرِاء

جرى المتأخرون على أن يصفوا الشاعاعر المحسن إِحساناً عالياً بالنابغ والنابغة في المبالغة، ويطلقون هذا الوصف إِطلاقاً عاماً غير ملتفتين إلى أحل الكلمّا المة ووجه اشتقاقها، ولا إلى استعمال العرب إياها، وإِن كان ذلك يطابِابِ ما ذا ذمبوا إليه بعض المطابقة، ولكنا رأينا الاستعمال العلمي الحايث (السيكوفسيولوجيا) والاستعمال
 فيما يلي:
لم يكن النبوغ عند العرب لقبآ عاماً كما توهموا، ولكنه كان خان خاصـا بالشا بالشعراء

 شرح مادة - نبغ - ومم: زياد بن معاوية الذبياني، وقيس بن عبلد اشه الجعدي، وعبد الها بن المخارق الشيباني، ويزيد بن أبان الحارئي المعروف بنابغة بني الديان، والنابغة بن لأي الغنوي، والحارث بن كعب اليربوعي، والحارث بن عدوان التغلبي، والنابغة العدواني ولم يسموه.
وعلى السبب في تلقيب هؤلاء بالنوابغ بنى اللنويون تعريف النبوغ في الثعر
كما مر، فيظهر من ذلك أنه تعريف خاص مقيد بسبب معروف فلا يطلق إِلا مبجازا ألا أما الألقاب العامة عند العرب فقد ذكرها الجاحظ في البيان، قال: والشعراء عندهم
 الشاعر المفلت، ودون ذلك الشاعر فقط، والرابع الشعرور (البيان والتبيين. جـ فالخنذيذ مو الذي يجمع اللى جودة شعره رواية الجيد من شعر غير الـيره؛ وسئل رؤبة عن النحولة قال: هم الرواة، والمفلق الذي لا راوية له إلا آنه مجوّد كالألأول في شعره [وقالوا في سبب هذه التسمية إنه يأتي في شعره بالفلت وهو العجبب، وقيل اللفلق الداهية] والشاعر فتط هو الذي يكون فوق الرديء بدرجة، أما الشعرور فهو

 محمل بن حمران بن أبي حمران، وقد سُمي بعده بذلك نفر، إن منهم المفوّن شاعر بني حميس، وصفوان بن عبد يا ليل من بني سعدل إلا آنهم إِنما ينبذون بذلك في

الهجاء وعلى وجه النقيصة؛ وقبل هذه الألقاب كان عندهم لقب بسيط لا يدل على أكثي من هيئة النظم، وبهنه البساطة استدللنـا على أنه أقدم من الألقاب الماب المذكورة






 لقب المطبوع واستعملوه فيمن يجري على طبر ألعه العري وبي ولا يتصنع ولا يتكلفـ ما يلزم التروية من التبييت ومعاودة النظر ونحو ذلك؛ نهـهـ جملة ألقاب الشـعراء

أما تعريف النبوغ في علم السيكوفيسيولوجيا، وهو الذي يبحث فيـن فيه عن








 والخنذيذ ـ كما سبق ـ وبه ميزوا السرقة من الاختتراع في المعاني، كما سبأتي في

## الاختـراع والاتـّباع

لم يغفل علماء الأدب العربي عن معنى الجهبلذة والنبوغ العبقري، وهـم









 ليس من قوى حبل نقضته ثمم فتلته فتلال آخر .
 أوليك أهل البادية وتربية العراء وشعراء الفطرة، ومؤلاء أهل الحل الحضارة التي تفتق


 عن بعض، فكأن كل مغنى قَلْبُ فيه سر حياة القصيدة أو القطعة، كقول امرىء

سـمـوت إلـيـها بـعـد مـا نـام أهـلـهـا سـمـوّ حـبـاب الـمـاء حـالآعـلـى حـال


 فضحهه؛ وسنلم به في ترجمة امرىء القيس وقد جاء المـخضرمون ولا ولا مزية لهم على شعراء الجماء الهاهلية في الاختتراع، ثم جاء بعدهـم شعراء الصلر الأول من الإسالاميين فزادوا في ذلك بعض الزيادة بما

مكنتهـم منه الحالة الدينية، ثـم كانت طبقة جرير والفرزدق والأخطل وأهـرابابهـم


 القوية وقد التقى إليهم طرفا العربية في منطقة البداوة الزائلة ومفتتح الحضارة الثاريبا الثابة ،
 لتجز اللفظة الواحدة قصيدة بطولها. وكان من افتنان هؤلاء المححدثين أن نصَبُبوا

 الشعراء المولدين الختراعأ وتوليداً، أبو تمام وابن الروميا




 قدرة. وقد ذكر ابن رشيق في موضع من كتابه (العمدة) عزمه على تالى تأليف كتاب
 كصفات النجوم ومواقعها، والستبب وما فيها من البروق والرعود، والغيث ويث وما

 الشعراء اختراءاً . وابن رشيق [أمل لهذا] التأليف، ولكننا لم نعرف عنه خبراً غير ما
ذكره هو .

والمعاني بما نيها من صفة الـحياة وفسسة الروح خاضعة كالألأحياء لناموس الانتخاب الطبيعي اللذي يقضي بتنازع البقاء، ولولا ذلك لأقفل باب الاختـراع

 الكعلام ما يتفتح للتوليد، ولم يبق من القرائح ما يتمخضض للولادة إلماء ؛ ولو تتبعت معاني
 من ذلك تاريخاً لهنه الوفيات المعنوية، ومن أمثلة ذلك ما قاله الجاحظ أن الناس كانوا يستخسنون قول الأعشى :

فلما قال الحطيئة :


 زيادة، وليس باختراع لما فيه من الاقتداء بغيره، ولا يقال له أيضاً سرقة إِذا كان الشاعر ليس آخذذاً على وجهه.

الاتباع وأنواعه:
فالتوليد اتباع، ولكن هذا الاتباع على نوعين: اتباع في طريق المعنى، وإلىا واتباع




 ولا غنى للشاعر - جاهلياً أو إِسلامياً - عن اتباع غيره ألا

 الرواية لهم مبعثرة في بطون الأوراق فجمعناها، ومي على تلتها




 جميل (ص 1 جـ V: الأغاني) وبلغ من اعتباره إِياه أنه كان إِذا استنشـد لنفسه بدا

 قد كتب فيه أحد المتقدمين من أثمة الأدب.

## شيَاطِين الشحَرَاء

نذكر في هذا الفصل ما يعتقد العرب من قول الجنّ على ألسنة الشعراء ولا نجاوز ذلك، لأن استيفاء هذا البحث خاص بالـي بالتكاذيب (الميثولوجيا) ولهـم من هذا القبيل عقائد وعادات كثيرة سنشير إليها في ذلك الموضع .

لم يكن الشعر في فحول أهله من العرب لفظًّ لسان يطير ويقع، ولكنه كان






 بالنفس ونفرة الأنف ونحو ذلك مما هو من كِبْ القرائح وترفع العقولـ .
 شيطان . . . الخ، وقد يسمون الغضبـ شيطانانا، ومن ذاك قول أبي الوجيه العكلي في أمر : كان ذلك حين ركبني شيطاني! تيل : وأي الشياطين تعني؟ قال : الثئ الغضبا

 الشعر من ذكر شياطين الشعراه على وجه المثل ؛ لأن كل الصـفات التي سبقت إلما إلمـا


 درج شعراء الأمم على استعانة القوى الموى الغيبية من قديم، لألن البيان وححي، ولألأن


 على تسميتها بآلهة الشععراء أو عرائسه أو ربات الأغاني، ولهـم في مذه العرانس

أساطير منقولة (انظر شرح الجزء الثالث من الديوان) وقد انسحب على آثّارهم المتأخرون من شعراء الأوروبيين، فهـم يسمون ربة الشُعر، بالمنشـدة السـماوية، ونحو ذلك مما يتوكا عليه القلب ويلوذ به الاعتقاد .

 وحركة النفس كبراً وغرورآ، وكان ذلك فيهم قبيل الإسلام؛ ؛ ونظن آن الذي النا الخترعه

 أي شيطانه - وهو نفس لقب عمرو بن تطن من بني سعل بن قيس بن تُعلبة، وكان

 الشعراء كامرىء القيس، وما زعموا من أن له قصائد وممارحات لات مع عمرو الجنيني وأن شيطانه لانظ ابن لاحظ، فهو من تخرصهات الران الرواة وما يـجيئون به استيفاء لهنا البحث الخرافي وتكثٌُُاً من النظاتر والأثباه في الروايات، ولهم في ذلك أخبار ذكر
 ونحن ذاكرون ما وقفنا عليه من أسماء شياطين الشعراءه إِذ هم جععلوا ذلك مادة في تاريخ آدابهم :




 الشيصبان، وملرك بن واغم صـاحب الكميت؛ قالوا وكان الهـلادم وواغم من من أشعر الـجن، وشنقنـاق صاحب بشار؛ ؛ وذكر جرير أنه يلقي عليه الشعر مكتهـلز مـن الشياطين؛ والفرزدق يقول إِن لسانه لسان أشعر خلق الش شيطاناً، ولكنهـها لم يسميا

وقالوا إٍن رجلاً آتى الفرزدق نقال: إِني تلت شعراً فانظره، قال أنشد، فقال:
 فضتحك الفرزدق ثـم قال: يا ابن أخي إن للشعر شيطانين يدعى أحددهمـا


فأجدت، وخالطك الهوجِل في آخره فأفسدت (م عY ـ الجمهرة) .

وكانوا يسمون الشعراء كلاب الحي، وأول من لقبهم بذلك عمرو بن كلثوم
في مقوله:

والرواية التي أتت كلاب الجن خطأ، لأن المراد بكلاب الجن شـع أعراؤهم وهم
 تابعه الشعراء على هذه التسمية، لأن كل هـجّاء منهم يفتخر بأنه عقور . . . .


 درجوا على ذلك إلى اليوم، ويخاصبة في العراق.

## صبمقاتٌ الشَرِراء

يقتسمـون الشـعراء باعتبار عصـورهـم إلى أربـع طبقـات : جـاهـلمي قديـم.
 رشيق: ثم صـار المحدثون طبقات: أولى، وثانية مع التدريج؛ وههكذا في الهبوط؛
 ويخصه بهم •

 الراء ـ لأن الجاهلية لما دخلوا في الإسِلام خضريموا آذان إِبلهـم : تطعوا أطرافهرانها
 غير الموضع الذي يخضرم فيه أهل الجاهملية) لتكون علامة لإسلامهم إِن أُغير عليها
 إلى الإسلام (تاج العروس جـ V ص Y Y).
 تم شعراء الجاهلية عند بعض العلماء ثلات طبقات، يعدون في الأولى : أصحاب
 وعبيد بن الأبرص، وأمية بن أبي الصلت؛؛ وفي الطبقة الثانية: الشنفرى، وأبو

 وعروة بن الورد، والأسود بن يعفر، وحاتم الطائي، وأوس بن حجر ، ون ودريد بن

 الإجادة كما يقولون؛ ثّم إِن من يقف على مجازنَتهم في التفضيل بالقطعة والبيت،


 أن قولهم فلان أشعر العرب لبيت كذا أو لقصيدة كذا، محمول على المبالغة في

الاستحسان، كما يقولون آشعر الإِنس والجن ونحو هذا؛ فكأنهم يملدحون الشاعر
بكلام على مذهب الشعر

الإسلاميين لا يعرف منهم إِلا عدد قليل، وذلك راجع للفت الِّن الإسلامية التي صرفت
قرائحهم واستأصلت أكثر أهمل الاستعداد منهم، كما سنبينه في موضعهـ .

في عصورهم المتختلفة اللى اليوم، وسنذكرها في (اباب التاريخ") إِن شاء الهَ .

## الشَاعِرَات(*)

كان ابن أبي دُواد يقول : ليس أحلد من العرب إلا وهو يقدر على قول الشعر،

 القول لا في القول نفسه، ثم في براعة الصناعة من جهة قوة الشعر وسبكه ورصفهـ



 أفواه الرواة ـ كثرته وتعاطي كل ألحوله، حتى العـي العامة والسفلة ؛ وما من قائل إِلا وهو




 سمعوا وأطاعوا
فهذان سببـان إِن وقعا في حكم الشعراء مـن الرجال لم يتفق أحدهـمـا ولا
(*) تلت: هذا الفصل من باب الشعر له هـورتان فيما تحت يدي من (الأهلم) المكتوب بخط





 أن أثتها في الهامش عند الموضع اللذي يناسبها من الككلام.
 جملته، ولكن كلمات عييت بها ولم أستطع ترامتها على وجه تطمتن اليه نفسي، فكتبتها على الظن بين العلامتين [] لأخرج من تبعة التصصير .

كلاهما للشاعرات من النساء؛ إِذ كانت المرأة دون الرجل في هن. ينقلب أنتى ولا هي تنقلب رجالا، ثـم كان لها من الشأن في التاريخ على ملى مقدارهارها،

 وأسبابها، فكانت الطبيعة نفسها حجاباً مضروبآ على النساء قبل الحجاب الذي الذي غربه الرجال عليهن
بهذين السببين قَلَّ الشاعرات من النساء طبيعة ، ثم زادهن قلة في العربي أن







 منه الحادثات مثلها، سيئة بسيئة؛ فهي بعيلة عن القول بمقدار قربها من العمل .
 والحوادث التي أنشأتها [وانحلرترت] فيها وجرت عليها ألما، فجاءت في في مثل تركيب الصحراء: إِن يكن فيها ساعات ندية من الليل وضوئه ونسبه وأحلاملامه، ففيها نهار
 وشدة البغض، تجري
 شدة الجزع، ونـدة المـبر؛ وكل ذلك مهـا لا يترك للشعر في طبعها إِلا مـكاناً محدوداً في معانِ محدلودة.

وسبب رابع في تلة الشـاعرات عند العرب، وهو أن كل قبيلة إِنما تعتد الشاعر


 يسمون الشـعراء מأظفار العشيرةهل . والمـرأة لا تصلع ظفراً ولا نابآ، ولا تحسن أن

تمضنغ لحوم الأعلاء في هجائها، ولا أن تأتي بالكالام الذي تترقرق فيه دماؤهمر، ثم


 حدًّا وراء حد، والشُعراء منطلقون من جميعها(*).

والعرب لا يرون كل من تقول الشعر شاعرة؛ إِذ كان ذلك طبيعياً فيهـم وإِنما الشثأن فيمن تتحطىى حدود الحـجاب الطبيعي وتكثئر من القول وتتصرفـ في في فنونه


 هي في تلك الححال إِنما تدون لهم بعضى التاريخ وتزيدهم لساناً في رواية المفاخر ، إلما





وكان نساء العرب يقلن الشعر في معانِ متقاربة يرجع [أكثرها] الـى إِسساس
 وبعض الغزل، وشعر ترقيص الأطفال، وشعر التتحضيض وني ويحضضنهـم على طلب الثأر والثبات والاستماتة في الحرب؛ وقبا ولد تجعل المرأة

 أثوابها فألقتها عنها وأقبلت عارية مـجردة وجعلت تحا تحض النا
 النساء لا يستطيعها أبلغ الشعراء من الرجال .
(تلت: بخط المولف في بعض الصفحات من الأصل ترأت العبارة التالية، فرأيت إثباتها منا.
 نهذا سبب آخر في اقتصارمن على الرقيق المانوس مما ياجري في المعاني الرقيقة ولا يصلع لغيرها كالرثاء والغزل ونحوهما . . . .

والرجز اللي ارتجزت به إِحلى هاتين هو الرجز المشهور :

 ط تـات $\qquad$ ;

وهذه الأبيات تروى أيضاً لهند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان، فقد كانت













 تستنفره للثأر في شعر جاف [مقتضبب] كخناصر فتلاها، رواه القالي في پأماليه،

$$
\text { (حص 1YV })
$$

ومن أعجب شعر النساء القديم في الجاهلية الأبيات المشهورة المروية لليلى
بنت لكيز الملقبة بالحفيفة وهي التي تصف فيها ابتذال الأعداء لعفافها بهذا البيت
النادر :

وقولها (ملمس العفةه| من الكالام اللي لا يفنى التعجب من بلاغته ومن حسن

 ذللك إليها نقالت أبياتاً من أعجب الشعر :




قال صاحب المثل السائر: وهذه الأبيات لو نطق بها الفحول المعدودون
لاستعظمت، فكيف بها من امرأة! .
ولا يهولنك كثرة أسماء النساء اللاتي تلن شعراً، فعهود الشعر عندهن الرئاء،
وليس لهن إِلا المقاطيع والأبيات القليلّة، ولم تَبْنْ منهـن إِلا الختنساء وليلى [الأخيلية]؛ وما شعرت الخنساء حتى كثر تا مصائبها ؛ وكانت قبل ذلك كغيرها من
 فأجادت وأطالت؛ لأنها أمبحت مصروفة الهم إلى نوع من الحب في نوع من

 العرب مصيبة| وتبكي أملها وتنشد مرائهـم فدارت أشعارما على الألسنة ؛ وتد
 تفعل الخخنساء في الموسم وتسويمها مودجها ومُعاظمتها العرب بمصيبتها، قالت: أنا أعظم من الخنساء مصيبة! وأمرت بهودجها فسوّم براية ، وشهدت المـوسم بعكاظ ، وجعلت تسأل عن الخنساء فدُلّت عليها، وجعلت كل كل منهما تعاظم الأخرى
 وتد استفحلت الخنساء في رئاء أخيها صصخر، ونكان أخان أها لأبيها ولكنه كان

أحبَ إليها من معاوية وهو لابيها وأمها.
غير أن المصائب لا تجعل غير الشاعرة شاعرة، ، ولا بد من من تركيب ملانم في بعضى الناس لتلقي مادة الشعر عن الروح والقلب والطبيعة، ولم يات في في شعر النساء
[خاصة] أنحل ولا أجزل من شسعر الخنساء، كأن نقد رجالها جعلها بلها رجلاًا
 الشُعر، ولكن ما تقوله المرأة في لوعتها لا يُخْسن الرجل أن يقول مثله مهما تكلف (1) كناية عن الموت.

لذلك ولبسه على تمنُع؛ وبهذا تستطيع أن تميز الصحيح والمـنحول من شـعر النساء
وقد [يُمْسِك] لسان امرأة في مصيبتها زمناً إِلى الحول إِذا فجعت بحبيبها ولا ولا فلا



ليلة عرسها؛ فكان شعرها طلاقها من بعلها الثاني!



 تقول في رثائهما وندبهمها أبياتآ، منها:




 في حلق الباكية أبدع تصوير .

 ثعلب لامرأة من العرب (") تتول فيها تصف خلون ونوة مع حبيبها:




وهذا المصراع الأخير من أبلع الكنايات ومن أبلغ البلاغة العربية .
 المغنيات - مثل جميلة وعزة الميلاء وسلامة الزرقاء ومن في طبقتهن ـ فشا الغزل ني
(*) تلت: مي أم ضبيغم البلوية .
(*) قلت: الرواية المشهورة: إِذا كان قلبانا بـا يجفان.

شععر النساء، وكان يندر بعد ذلك أن تظهر الشاعرة المتفُحُلة التي تجري على سنـ

 الخنساء في رثاء صسر، ولها الأبيات الطائرة التي هنها هذا البيت البليغ المشهور في كتب النحاة:
 ولا غرابة في فروسية هذه الشاعرة وفصاحتها وراحيا وجزالتها؛ فهي من نساء الخوارج، وهن في النساء الإسلاميات كالعضل في الجسـم!
 وشعر الشاعرات منهن كخفقان القلوب، كله مقاطيع لا قصائد، وكان منانـين من
 البرمكي، وفضل الشاعرة جارية المتوكل، ولم تكن تشعر الواحلدة منهن حتر المتى يتصل [الهوى] بينها وبين شاعر أو شعراء وكاتب أو كتاب، تأخلذ منهـم وتدع، وتعرف


 من أحسن خلق الله خطاً وأفصحهم كلاماً وأبلغهم في مخاطبة وأثبا وأثتهم في محاورة؛


 [استغنوا] عن ذلك.








لفضل ؛ فهي شاعرة زمنها.

وعلى كثرة أسماء النساء الشاعرات في التاريخ الأدبي وروايتهـم؛ عن أبي

 ولا ديوان واحد إِلا المقطعات التي جمعت للنخنساء، وهي ليست ديوانها ؛


 البصري المتوفى سنة YYA هـ من أشعار النساء اللاتي أحبين ثم أبغضن ، ألماء وكلهن من

 لعدة أدباء.
والعجيب أن الذين ألفوا في طبقات الشعراء لم يذكروا الشاعرات معهن ولا ولا في الحجاز ولا في الشام ولا في الـراق ولا فلا في معر ولا فلا في المغرا

 عددنا؛ وإذا عرفت امرأة واحدلة في عصر ؛ غطى عليها مائة رجا رجل في حـجاب من لحى الرجال فلا تكاد تظهر؛ فيا رحمتا لهؤلاء الضصعيفات!

## تَتْوّع الشِعر الحَربيّ وفنونـه

 في نفسه علانتق الموجودات وتيات وترتبط أسباب الحوادث وتتألف من ذلك كله صـور
 يدخل عليها ما يعتري الصور الحسية من الجمال والقبح على اختلاف ألـا أنواعها من الرقة والمناسبة والغلظة واختلال التركيب ونحوها الشاعر ومقدار أن يكتنه حكمة الخالق في خلقه - وليس العالم كله إِلا تلا تفسيراً مرتباً
 هو صفحة تطوى لتترك من المعاني ما تبنى عليه صفتحة أخرى، الوا وما هذا هذا التشابه في
 منه لا تغني عن تطعة ؛ بل لا بد لظه لا لا لا
 روح الإنسان بالقوى الغيبية؛ وعلاقتها بأحوال الناس ؛

 جاهليتهم كانوا منصرفين عن الفكر في حقائق القوى الغيبية، مستسلمين العين للأوهام







 الكلام وتصريف اللغة؛ فبلغوا في ذلك منزعاً بعيداً؛ لأنها من الصنا الصناعات التي تلانما
 قرارة النفس، فلما صادف ذلك الاتفاق منهم المشابهة التامة والمطابقة الصحيحة، ،
 غير ذلك وتوزع قوى الابتكار في أفرادها ونوابغها المعدودين •

وبهذا يتضح لك خطأ ما حكاه ابن خلدون وأقره من اعتقاد أئمة الصناعة الأدبية أن ما لم يجر على أساليب العرب كشعر المتنبي والمعري ليس هو من الشعر
 أحوالهـم على نقصهه؛ وقد سقط في ذلك جمهور الأدباء حتى كبارهم كالـم كالجاحظ وغيره؛ فكان من هذا علة أحل الجمهود الذي جعل الشعر العربي يضطرب في في دورة


 في طريق مصنوعة؛ ولكن طريق الإلهام لا أثر فيها إلا حس الأرواح بعضها بـا بيعضى ،
 أخرى؛ ولكنها تتبع الروح الملهم وتتبين آثاره في الصنعة وتبالغ في تمييزها حتى الِّى تتجه إلىى مصدر الإلهام؛ وذلك سر النبوغ العبقري.

وقد يتفق للجاحظ أن يحوم بخاطره حول المعنى المقصهود من الشعر ولكنـه لا يسقط إِلا على أطرافه وأعالي فروعه، وإنما يعمّى عليه أنه ينظر الـى ألى الشان الشعر

 أعمالهم تجري هذا المجرى، فهم لا يغز ئزون مثلا" مدافعة عن الحياة العامة للقبيلة؛ أي من أجل باعث سياسي؛ ولكنهـم يغزون للحياة الفردية ؛ أي مدافلفعة عن العيش ألو


 كتاريخ قبيلة من القبائل ؛ وكالشعر التمثيلي الذي يُتَحيّل فيه على تصريف المعاني وسياسة التوادث؛ و وكان ذلك سهلاً عليهم لو أنه في طبيعة معيشتهم ومن مقتضى


 أسلوبهـم وشي الغريزة، وفيه حوك الطبيعة، وذلك معـدوم في طبع من بعـدهم

بالضرورة؛ ولما سُئل أبو عمرو بن العلاء عن المولدين قال: ما كان من حسن فقد
 وتطعة [نسيج] وقطعة نطع . . .
قال الجاحظ: عامة العرب والأعراب والبدو والحضر من سـائر العرب أشعر

 أر ذلك تط إِلا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروى ، ولو كان له اله بصر لترف
 الطريق يعرفها الصجمي والعربي والبدوي والقروي؛ وإنما الشأن في إِقامة الوزن
 وضرب من الصبن وجنس من التصوير . . .
 الأبيات اللاحقة بأشعار أهل البدو ؛ فإذا أمعن انحالت قوته واضطرب
(جـ ب ص • • : الحيوان).




المناسبة بين الألوان الأخرى .
على أن المحدثين قد خالفوا العرب في كثير من الشعر الـي الى ما هو أليق وأمسنَ




 والسير، والملح، ومعرفة النساء؛ ثم جاء عبد العزيز بن أبي الأصبغ فجعلها والها بعد

 والبشارة، والتهاني، والوعيد، والتحذير، والتحريضى، والملح، وباب مفرد للسؤال والجواب

وقد ذكر الثعالبي في ترجمة ابن حجاج الشاعر الهذلي الكبير وكان في الئي القرن الرابع، أن البديع الأسطزلابِي رتب ديوانه على مائة وأربعين باباً وواحد؛
 تنوعها، بل ربما كان منها مائة نوع من الهجاء والهن ونباء والسباب وحله، والباقي في المديح وغيره
 الشعري، وإنما هي أسماء نوعية تتباين مسمياتها بالحالة لا بالذاتات، فإن الشعر في الأعم الأغلب واحـد في جميع تلك المتناقضـات والمتششابهات من حيث روح روه
 بحسب اختتلاف تلك الأنواع، فإِن حالة الرثاء وصفة الفنجيعة مثالٍ غير حالة الشعر -الخمري وصفة الطرب والانشراع ولكن تنوع الشعر في الحقيقة إنما يكون ذاتياً، أي في الروح والأسلوب والمبدأ والغرض؛ فروح الشعر هو نوع التأثير الذي يـخلقه الشاعر فيه، والألأسلوب هو الطريقة التي يخصر بهر بها نوع هنا التأثير، والمبدأ هو المو المعنى النفسي الحاص الذي يكيف به الشعر المؤثر، والغرض هو المعنى العام النفسي الذي يقصده من - التأثير

 إلى الأقدار أيها كان؛ والناس كذلك مـنـي
 العامة التي تساق إليها، فالشاعر ينبغي أن يكون قوة من قوى الطبيعة التي تساعد فيا فيا تكوين هذا الاجتماع على حالة من أحواله الها المختلفة ، والقوى الطوى الطبيعية كلها متغايرة



 بطبيعتها على النحو الذي يصورها فيا في شكلها الملاني لتصريف مادة القوة القوة فيها وعلى حسب ما يصرف الشاعر من هذه القوة.

فإذا اتفق الشـعراء على شكل واحد وعلى أنواع معرونة لا تكافىء أغراض

الحياة، نقد سقطوا من منزلتهم الطبيعية المبنية على تنوع القوى، وعند ذلك تظهر في مجموعة شـعرهـم الزيادة عن الحاجهة الخاصة بأكثر مما يظهر فيه النقص عن

 فيجتازون، والباقين يكونون شعراء أنفسهم فيغيبون في شعراء النان
وليس يؤخذل مـما ذكرناه أن شـعراء العربـ لـم يكـونواه


 الحياة، وكان الصحيح لو أثبتوا سنة العرب أنفسهم ودرسوا الحياة لينوعوا بهـا الشعر
وسنأخذ في تاريخ أهم الآبواب التي فيها يدخل النظم العربي وهي : الهـجاء،
 والهزله، وشعر الحكاية، وشعر الترقيص. ونتبعها بفصل في الشعر العلمي، والميا وهو
 البحث في وجه المعنى وطريق صنعته، فذلك من موضوع البلاغة ونقد الشعر .

الهِهجاء
نـحن في تأريـخ هـنه الأبواب لا نبـسط فـلسـفة الأخـلاق، ولا نـكتنه أسرار



 الأخلاق والأحوال التي يكون فيها هنا التأثير على اختلافه لِيناً وشدة، إلى إلى ما يتصل
 يَحسُن بنا أن نتخططاه وإِن ترامت أطراف الكاملام، وكان الإسراع وسيلة السائر فيه إلى الأمام
 والترف، فهي جارية طبيعةً في مجرى العادات الوراثية الذي تخطُه الصصور ويتحيَّف جوانبه تيار الاجتماع؛ وبلديهي أن ذلك المسجرى لا يكون مطرداً على اتسات، الـو بل هو
 يرجع في كل ظواهره اللى الاتفاق [وقذفات] الأتدار . لنلك ويرى العربي نفسه شُلقاً



 فلان؛ ولكنهم لا يميزون من يستجمـع الفضاتل الكثيرة ويكون كلُّها غالباً ظاهراً،



 يساعلهـم على المبالغة في إظهارها الِها وذلك بيّن في حروبهـم ومنانراتهم وكثير من عواثدهمب؛ فكان من الطبيعي أن يدعو الثى ظهور الهـجاء.
ولهذا لم يكن الهجاء عندن العرب ني اعتبار السباب والإِنحاش ؛ ولكنه سلبٌ

الخُلت أو سلب النفس، أو فصل المرء من مجموع الخلق الحي الذي يؤلف قومية
 نهض أو تقدم .
لا جرم كان للهجاء عندهم ذلك الشـأن؛ وعدوا بكاء الأشراف منـه أولَ مكارمهم كما ستعرف؛ ؛ وكان السباب والإفحاش فيه مما يحيله عن أن يكون هجبراً , ولا يضر المهجؤ شيتاً؛ ؛ فالهجاء عندمم تسمان: : تسم يسمونه هجو الأشراف، وهو
 على الأخلاق يمتص منها مادة الحياة؛ ونسم هو السبّاب، ولا يلا يعبأون به لأنه هـج المهججّين بطبيعتهم وهم السفلة؛ فليس يجنح إِليه الشاعر إلا إِذا عجز عن إِّابِابة المغمز الذي يكمن فيه الألم من الموضع الصحيح حسي سأل بني ذيبان: ما تلتم لعامر بن الطفيل وما قال لكـم؟ فأنشدوه؛ فقال : أفحشتم على الرجل ومو شريف لا يقال له مثل ذلك؛ ولكئي سآقوله؛ نم قال:

 وتال: ما هـجاني احد حتى هـجاني النابغة؛ جعلني التومُ رئيساً وجعلني النابغة سفيهاً جامالًا وتهكم بي!
ولنكك السبب كان أليق ما يسمى به الهجاء (شعر التاريخ) لأن الهجّاءة مؤرخ
 الهـجاء؛ حتى إنك لتقرا كثيرآ من الشُعر الذي أثر عنهم في ذلك وفيه ذكر العادات
 شعرآ لا يكون ذلك المنظوم إِ إِشارة إِليه، وذلك كتول جرير يعيّر الفرزدق ويعلمه نخر قيس عليه:





 معشر بني أسد أنكم أشدها بياض جعور! فعطف غليه، الأسدي فضربه بالسيف حتى

برد، وتأويل ذلك أنه عيّره بأنهم لا يعرفون البقل ولا يعرفون إلا اللبن؛ لأنهم
 منهم بذلك (م Vo جـ بـ ب: الحيوان):
 وهذا وإن كان تطرفاً في الهجاء إِلا أنه شائع فيهمه، لأنهم يهجون بكر بكل شئ


 1: الحيوان)؛ وبكثرة الأكل، وهجيت به تميم. والأشعار في ذلك مأثورة تفيض بها الكتب.

الهجاء في القبائل:
وكان هجاء الشريف عندهم مما [ينذرع] إلى هجاء قبيلته وتشعيثها، لانه لا لا يشرف إلا إذا فخرت القبيلة به وجعلته معقد السنتها فيما بينها وعنوان شرفيا ونها بين القبائل، وكان له عز الأمر والنهي، وعِّد المنن في أعناق الرجال وسرور الرياسة، ، وتمرة السيادة . قال الجاحظ في سبب ذلك: وإِذا بلغ السيد في السؤدد الكمـل



 جدعان، وهجي حاجب بن زرارة. وإِنما ذكرت لك هؤلاء لأنهم من سؤددهمم، وطاعة القبيلة لهم، لم يذمبوا فيمن تحت أيديهم من قومهم ومن حلفائهم وجيرانهم مذهب كليب بن ربيعة، ولا مذهب حذيفة بن بدر، ومذهب عينّ إلمنة بن حصن، ولا مذهب لقيط بن زرارة - أي في إِعنات الناس بطغيانهم وبغيهم كما كان يفعل كليب
 وصט وrv جـ • 1: ابن الأثير) فإِن هؤلاء وإن كانوا سادة فقد كانوا يظلمون. . . وكان أولثك السادة لم يكن شأنهم أن يردوا الناس إلى أهوائهمّ، والثى الانسياة لهم بعنف السوق وبالحرب في القود؛ وهم مع ذلك قد هجوا بأقبح الهجاهـ ومتى أحب السيد الجامع والرئيسى الكامل تومه أشد الحب؛ وحاطهم على حسا حسب حبه



 ناقة! فقال الحطيئة : كيف أهج

 المـتمورة والمنسية، حيث لا يكون فيها خير كثير ولا شر كثير، وحيث الا يكون يكون

 والمثالب. وقد تكون القبائل متقادمة الميلاد، ويكون في شطرها ونا خير كثير ونير وفي الشطر الآخر شر وضعة، مثل قبائل غطفان وقيس عيلان ؛ ومثل فزارة ومرة وئعلبة؛
 والخطر في عبس وذبيان؛ وربما ذكروا القبائل الوضيعة بيعض الذئ والذر ؛ مثل اليعسوب
 وهـم أرفع من هؤلاء وأكثر مناقب، ولكنهـم لقوا من صـوائب سهام الـام الشعراء ومرٌ




 مزينة شيئاً؛ ولكنهـم حبّبهم إلى المسلمين قاطبة ما تهيأ لهـم من الإسلام حين قل حظ تيم فيه . . .


 إِسلاميين وجاهليين؛ وقد سلمـت كعب بن عمـرو؛ فإِنه لم ينلها من الهـجاء إِلا الخمس والنتف. . .

ولأمز ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهـجاء، وهذا من من أول كرمها، كما بكى مخارق بن شهاب، وكما بكى علقمة بن علا علاثة، وكمـا بكى عبد الله بن

جدعان (ص IV7 جـ ا: الحيوان)؛ أما مـخارق بن شهاب فذكر في البيان أنه وفد رجل من بني مازن على النعمان بن المنذر، فقال له النعمان : كيف مخار ونارق بن
 ذهب إلى قوله:
 ولعله بكى لذلك؛ وأما علقَمَة بن علاثة نقد ذكر ابن بسام في الذخيرة أنه لما سمع قول الأعشى :
 بكى وقال: أنحن نفعل ذلك بـجاراتنا؟ وأما عبد الش بن جـدعان ، فقد الـجاحظ في الحيوان: إنه بكى من بيت لتداش

 العيون).
ومن أسباب الهجاء في القبائل أيضاً أن يكون القبيل متقادم الميلاد قليل الذلة





 السافلين (ص IV9 جـ 1 : الحيوان) .
ولما صار للهجاء في القبائل هنا الشأن واله واعتقدوه سياسة،
 الرحى ؛ كما أهلك الـحَبَطات وهم بنو الحارث بن عمرو بن تميم قول الشـاعر

فلزمهم هذا القول؛ وكما أهلك ظليمَ البراجم قول الآحخر :


وكما أهلك بني عجالان قول النججاشي :

وكما آهلك نميرآ قول جرير يهجو الراعي :

وهذه القصيدة تسميها العرب: الفاضصحة، وقيل سماها جرير : اللدماغة ، وقد تركت بني نمير يتتسبون بالبصرة إلى عامر بن صـعصـعة ويتعجاوزون أباهـم نمـيرآ إِلى
 جـ 1 : العملدة)، وكان بنو تمير من جـمرات العرب النـين تجمعوا في أنقسهـم ولمب


 وهما: بنو ضـبة، لأنها صـارت إِلى الرباب فحالفـت ؛ وبنو الـحارث، لأنها صهارتـ
 وقل أججاب شـاعرهـم جريراً فلم يغن عن قومه شيياً .
وعلى الضهل من ذلك خبر بني أنفـ الناقة ؛ فإن الواحل منهـم كان إِذا قيل له : مـمن الرجل؟ قال : من بني قريع؛ فيتججاوز جعفر آ أنف الناقة بن قريع بن عوفـ بن

هالك ؛ فما هو إِلا أن قال الحطيتة :
 حتى صـاروا يتطاولون بهذا النسـب ويـلّون به أصـواتهم في جـهارة (صى 4 ب
 أن يبقى ذكر ذلك في الأعقاب ويسب به الأحياء والأموات، أنهـم إِذا أسروا النشاعر
 حين أسرته بنو تميـم يوم الكالبك، وأبياته في ذلك مشـهورة (جـ Y : البيـان) وأسر
 أطلقوا من لساني (جـ Y : البيان) .

 الحيوان) .

وكما سلم بعض القبائل من الهجاء بالخمول والقلة، كغسان وغيلان من قباثل






البيان)
وقل سمر يزيد الرقاشي ذات ليلة عند السفاح فحدثاثه بحليث الديث ساقه فيه أشعاراً
هـجيت بها ثلاث وأربعون قبيلة، وقد حكاه المسعودي في (مروج الذهب - صى Y) فالتمسه هناك .
وكان الشعراء يعرفون تاريخ الهجاء في القبائل حتى ليستطيعون أن يميزوا
 هـجاء، وقد أنشد الكميت بن زيد نصيباً الشاعر فاستمع له، فكان فيما أنشده قوله يصف غليان القدر :

(يشبّه غليان القدر وارتفاع اللحم فيها بالموج الذي يرتفع) . فقال له نصيب : الماب
ما هـجت أسلمُ غفاراً قط، فاستحيا الكميت فسكت (ص هسr جـ ا : الكامل).
الهجاء في الشعراء:







 أبي طالب، وهو أحد الأربعة من قريشن اللذين كانوا رواة الناس للأشعار وعلماءهم

بالأنساب والاخخبار، وهم مخرمة بن نوفل، وأبو الجهم بن حُذيفة، وحويطب بن
 الرواة: دغفل النسابة، والنخار العذري، وابن الكيس النمري، وصحار العبدي،
وابن شرية ، وابن أبي الشطاح وهشام بن الكلبي.
 الخطفي، ومو حذيفة بن بلد بن سلمّ. وكان الخطفي هنا منا من العرفاء العلماء بالنسب ويالغريب (ج- 1: البيان) وكذلك الفرزدق، كان هو شاعر النان أخبارهم، ومما يكادان لشهرتهمـا يكونان فكيَ الهجاء فيما يُلاك ويُمضغ من إلأعراض.
ولما كان الشعراء ألسنة قباثلهم ونوابها ني السياسة العامة، كان هـجاء بعضهم
 ثائرة الأحزاب، هار الهجاء كسائر أغراض الشعر : يقال فيه للبراعة وابتكار المعاني
 وكان من هلا شيء في الجاهلية حين يكون الشاعر منبوذاً من قيبلته، أو حين يلتين يلتمس
 نتله السكري ني شرح آشعار الهذليين قال : أقبل رجل من أمل اليمن شاعر يقال له

 ورجز به أيضاً، ثم سأله عن اسمه فعرّنف، فعاد إلى الرجز بهـ به، نطرده أهل اليمن؛ ؛



 بالنقائض، وأشهرها نقائض جرير والفرزدق، وهي محتفوظة متدارسة، وتد نتل المبرد ني الكامل شيئًا منها (جـ جا : ص YAY).

وتالوا إِن جنازة مرت بجرير فبكى وقال : أحرقتني مذه الجنازة! قيل فلم
 لمن في طبقته حتى صار الناس يستجيرون بقبر أبي الفرزدق من هجائه فيجيرهم (جـ ا ص المو: الكامل).

وقد نسب الفرزدق في آحر عمره وتعلق بأستار الكعبة وعاهد الله أن لا يكذبا




نسائك مترقعاً (جـ ا : البيان) .
ولانطباع الشعراء على هذه الشُراسة الشديدة والجـرح العريض لهـا يدلون به


 من التوجع فتؤخلذ عليهـم وتجري في الناس مثلاً مضروباً وعيباً منسوباً .

مشـاهير الهجانُينت:
ليست الشهرة بالهجاء مما تيسر لكل شاعر يسب ويفحش؛ فلو كان هذا لقد

 كلـها، ومـع ذلك لا تجـد شـهرة السـياسة إلا لنوادر الرجاله ، لأن حـوادثـهـا أرزاق وحظوظ، فلا يتفق لكل من يتتحل السياسة أن يصرّف الدول ويضع ويرفع ، كما لا لا



 وفي الجاهلية زهير، وطرفة، والأعشى، والنابغة (جـ r : البيان). فهؤلاء أفراد الهججائين وأقطلاب السياسة اللسانية، ولم يبلغوا ولغوا أن يكونوا كذلك الك
 عبيدة ، فانظر أين يقع ثمانية من جمـهور شعراء الجاه



 لظهرت طبقات أخرى تستحت التأريخ، ولكن الذين ظهروا، وأولهم بشار بن برد،

إِنما صرنوا باسهم بعضهم إلى بعض، وهجبوا الكبراء لأموالهم لا لأحسابكهم، حتى



 والهجاء خانه الطبع؛ وذلك الذي أخره عن الفحول، فقالوا: في شعره أبعار غزلان
ونتط عروس (ص ع : طبقات).

وأشهر المحدثين بالهجاء على مذا الوصف بشار بن برد، وكان إِذا غضب
 ودعبل بن علي الخزاعي، وكار هجاء الملوك جسسررآ على الخليفة متحاملاً لا يبالي
 خشبة مـنذ كنا سنة لا يجد من يصلبه عليه اليها، وابن الرومي علي بن عباس، وكا وكان لسنانه أطول من عقله حتى قتله الهجاءاء، وأكثر إِجادته فيه لأنه كان سان سلك طرية إلهة جرير
 فأضحك (صى •1\& ج ذلك سنّة الحطيئة الذي هجا أمه، وابن الحجباج البغلادي خبيث العراقي


 الطيب)؛ وابن القطان المتوفى سنة وأبو القاسم [الشميشي] الأندلسي في القرن السادس وقد جمع هـجاءه في ديوان سماه (اشفاء الأمراض في أخذ الأعراضى" وعلي بن حزمون هـجاء المئر المغرب في أوائل


 ورآه قال: إِن المقراض تصيدة طويلة جمع فيها خلقاً كثيراً من رؤساء دمشق، وقد

نفاه صلاح الدلدين الأيربي إلى اليمن لإفحاشه في هجاء الناس، وتوفي سنة •بآ.
 معاريضه كل مذهب، وهم في المحدئين كالنين عدهم أبو عبيدة في الإسلاميين







 المولدين على جلالكته بشار بن برد، فإِن حمان باد عـج



 جـ 1 ا: العمدة)، وربما هـجى الشاع
 أنفة واحتقاراً، فقال : لو مجاني لكنت أشعر الناس (ص •V جـ 1 : العمدة).

## القَديح

والمديح في فطرة الإنسان، لأنه إِحساس الكبرياء التي مي عمود الإنسانية

 حركة واهتزازاً متى حققت له أعماله تلك الثقة ولم يكذب وهمه في الاعتداد باطلالّك فذلك الاهتزاز هو إحساس الكبرياء الكامنة فيه، وهو الذي يقصد تصويره بالفخر

ولا تكون الكبرياء رذيلة ممقوتة إِلا إِذا جاوزت مقدارها الطبيعي الذي يكون
 المتكلفة ولا تحدث من الاهتزاز إِلا وهماً وغروراً، كاللذي يحلد
 الكاذبة لا بد أن يكون أكذب منها حتيا حتى تعوض عليه غرابة المبالغة شيئاً من رونق الحقيقة، وهو حينتذِ صنعة وتكلف، ثم هو الذي عناه المتأخرون بقولهمم: أعذب الشعر أكذبه.







الذي يروى لمهلهل مصنوع محلثـ، وهو قوله :


 [يدل]"علَى الهنعة والتوليد، ولكن الخطأ الاخخلاقي أمكن منه في باب الدلالة .

ولما وهنت أعصاب البداوة في بعض الشعراء بـها وجدوا من مس الترف


 مليح زهير طبيعياً لم يحاول فيه صبن الحقيقة بذلك اللك اللون الأسود الذي يعطيها في





 ينفخ به كبرياءه فيصغر في جنبها ما أتاه ويتجاوز عنا ونه


 وابتذله في طبقات الناس؛ ولذلك اضطر أن ينفغ معانيه بالمبالغة والإغراق ، ورا وإن تجاوز موضع الحقيقة اللى ما يقع وراءها من نواحي التصوزر البعيلة ؛ وقلد عرف العرب ذلك منه وألِفوه، لأن حظ هنا النوع من الشُعر أن يسير وإِن كان كذبآ، فإن

 الأعشى إنفاقهن وأن يكفيه أمرهن - أهبح بعكاظ ينشـد قصيدة وقد اجتـمع الناس (0

يقول فيها:

 فما آتم القصيدة إلا والناس ينسلون اللى المحلق يهنتونه، والأشراف من كل

 صنعة المليح وقصلده فيه إلى تصوير الكبرياء الكاذبة، هو الذي طوع له أن يكذب

في التاريخ حين نظم قصائلده التي ذكر فيها منافرة عامر بن الطفيل وعلقمـة



 مجمعون على هكم هذا الأعشى • وكذلك كذب الحطيئة على التاريخ في مديح قومه، وكانوا من القائمين في أهل الردةة، فقال:





 فلا يفعله إِلا وقد ابتذل الشعر واتخذه حرفة ، وذلك ما فـا ذهبا إِليه في أمر الأعشى .
 الـجاهلية من قريش كما ملـحت مـخزوم، ولم يتهيا من الشاهـد والمثّل لمادح في الحد من العرب ما تهيا في بني بدر .



 الممادحة. قال : فإنه ينسى أولها ولا يحفظ آخرها (ص آ آ


 الخلفاء والأمراء ورغبتهم في اصططناعهم وتسنية الجوائز لهـم من أجل ذلك؛ ولا ولا
 أحد أمراء الدولة الأموية فيقول له : إني مدحتك ببيتين قيمتهـما عشرة آلاف درهم

فأحضرهها حتى أنشدهما، فيحضر خالد اللراهم ثم ينشد الحيص بيص قوله :

 فيدفع إليه خخالد الدرامم ويأمر أن يضرب أسواطاً وينادى عليه: هنا هـا جزا جزاء من
 وخاللـ هذا هو الذي كان يجلس للشعراء في يوم معيّن ويجيزهم فيه، وهي وهو أول من
 على الشعراء، بل اتخذ كذلك أياماً لأرباب الصناعات الـات والغايات

 العباسيين وصل مروان بن أبي حفصة بمائة ألف درهم على تصيدته التي مطلعها:

يعارض بها قصيدة للأعشى؛ وكذلك كان يعطيه الرشيد؛ وقد كثر الشعراء في




 جـ • • : الأغاني)؛ وأعطى المتوكل حسين بن الضححاك ألف دينار عن كل بيت من

 نتتتع تاريخ الجوائز ونستقصي مقاديرها للزمتنا لذلك مؤنة فئ في التان التأليف وكلفة في



 ولم ينتفع بنفسه (ص 1 با جــ
 إلىى رجل ؛ فيلقون بالقصيدة الواحدة جماعة من الناس؛ ولكن ابن رشيق يقول إِن

ذلك كان دأب البحتري؛ وفعله أبو تمام في قهـائد معدودة؛ منها :


 إلا أن يكون إِخلافَ الأمل في المثونوبة والإِجازة بالحرمان؛ ؛ فيقول قائلهم : هن بُنَّيَّتي أَكْكُحُهُنَ من أَشْاهـا

## شـعر الكديـة أو الشعر السـاسـاني:


 الصعاليك، وتأبط شراً، وسعد بن ناسب؛ الحاللين أن الشطارة تبسط اليد قوية عزيزة؛ والكدية بسطها الِّها بالسؤال ضارعة ذليلة؛



 الحيوان) وأورد شعراً لحماد الراوية يذكر فيه القبائل المشهورة بالخنت ونق لعهده ؛ آي











 مناكاة بني ساسان حفظاً عجيباً، ويعجبه من أبي دلف وفور حظه منها، وكانا

يتجاذبان أهدابها، ويجريان فيما لا يفطن لـه حاضرهـما ، ولمـا أتحفـه أبو دلفـ بقصيدته التي عارض بها دالية الأحتف العكبري في المناكاكاة وذكر المكـدين والتنبيـ


 ثالث) وأكثر مصطلحاتها فارسي، ورأينا صاحبها يقول فيها:

فإذا لم يكن منهم يومئذِ طائفة كبيرة طواهم التاريخ بأجناسهـم على أدناسهـم، فإِن أبا دلف إنما أراد صنعة المديح وتكسب الشعراء بها ، وهي فن من تلك الك الفنون اختصى به الشعراء كما اخختص غيرهـم بغيره من فنونها الكثيرة، ومدار جميعها ولـوا على أَخذ "(جِزية الخلت") كما يقولون، وليس للمديح عند الشعراء الذين يتكسبون به معنتي أكثر من ذلك.

## الَفَخر والحمَاسَة

يقول ابن رشيق: إِن الفتخر هو المديح نفسـه، ولكن الشـاعر يخص نفسه
 والترجيح بين الصنات الممدوحة التي يعتز بها ونا والصفات المهـجوزة التي يفتخر







 اللذين شهروا حاتماً بالكرم؛ لكان قد قد وجا
 الفضيلة فيه .
فتحقيقة الفنخر إِذن ليست مدحاً كما قيل، ولكنها تأريخ، وسواء في في معنى
 حوادث كثيرة، كذلك تكون فضيلة الكرم عن حوادي
والمرء لا يكون كريماً في العرب بلا شيء، ولا بشيء قليل.


 معرضى التذكير بهذه الفضيلة واستشهاد التاريخ الحي عليها، أو يكون توطيناً لنفسه وتحميساً لها بما يهيج عن كبريائها، كما يغنيّي الشجاع في الحـيا الحرب، وكما وكا ينبه عن نفسه عند الضربة القاضية والطعنة النافذة ؛ وهذا هو باب الـاب الحماسة الاسة
 كالمنافرات المشهورة في العرب؛ وكانوا إذا تنازع الرجلان منهـم وادعى كل واحد

أنه أعز من صاحبه، تحاكما إلى عالم من حكمائهم المحيطين بالأنساب والتاريخ،

 والأموات من أشراف قومه، إنما يريد الغض منه، ليظهر هو وقيبلته بهذه المقابلة، ولو أراد معنى التمدح وحده لقد كان فير في حسب تومه غنى .
وثمّ نوع آَخر من الفخر عند العرب هو شبيه بالفخر المصنوع في ظاهره ها لا في







ابتلي به من شعرائهم ضرب له المثل الذي يستغرقه ويشغل عنه كقول ابن حبنا حباء:


وقس على ذلك، فهذاء الملح المصنوع، ولكن عذرهم فيه أنهم اضطروا إليه




 طائفة، فإِنك لا تجد لجاهلي بيتاً يبرعها أو يكون منها بمنزلة في الصنعة، وإنما تجد أكثر ذلك للإسلاميين والمولدين .
أما الإسلاميون فقد شاع الفخر في أيامهم، للخلافات التي كانت بين بين بني هاشم وبني أمية، وبين هؤلاء وبين العباس، ولكنها بُني على الهجاء كاء كما مزَ في منافرات العرب، ولذلك استغرقته الخطب والكتب ولم تكن سُهمة الشعر منه إِلا القلير؛ وكان منهم من يغري بين الوجوه من الناس ويين العلماء بالأنساب، يحب
 الزبير؛ قال الجاحظ: فلا جرم أنهما كانا إذا سبُّا أوجعا (جـ ا البيان) وسنلم

بشيء من هذا الباب في بحث ون الخطابة .



 ديوان مفرد لمعاني الفخر والحماساسة . وقد ذهب بشهرة الـور الفـخر في الإسلاميين من الشعراء جرير والفرزدق؛ ؛لذهابهـما بشهرة الهجاء .



 كالشريف الرضي، وهم يقصدون إلى هذا النوع في شعرهم قصـلـا






 والافتنان في ذلك؛ وأحذوا هذه الطريقة عن عنترة في البيتين المنسوبين اليه :

وكان يتفق ذلك في الأبيات من القصيدة؛ حتى صنع فيه القاضي السعيد هبة
الله بن سناء الملك قصيدته الثههيرة التي مطلعها :
 وقسمها على الحماسة والغزل؛ وهي أشهر القصائد في هذا النوع.

## الرثاء




 صفات المدح مبللة بالدموع، حتى قال قدامة : إنه ليس بين المرثية والمدحـية فصل




 ويرجع ذلك النقص في العرب إلى أسبابه الكبيعية مما يتعلق بالبداوة البيا والأخلا تكون عنها، وقد مر ذلك في مواضع كثيرة.


 المآثر ويبالغون في الفجيعة كأن هذا الموت غير طبيعي فيمن يستحق أن يموت . . .

 من الحور، وفي قلوبهن من سهولة الانخلاع . أما الرجال فلمالم فلم يشتهر منهـم بالرثاء إِلا أفراد عضتهم المصيبة بما لم يبرأ من الألم فصاعوا الما تلك الصيحة التي ينجذلِّب معها القلب اللى الشفتين.


 المنتشر بن وهب الباهلي وساق خبرها. وكذلك روى تصيدة متمٌم بن نويرة في أخيه مالك، وهذه القصـائد التي يشير إليها المبرد هي عيون الـدراثي التي رواها

محمل بن أبي الخطاب القرشي في كتابه (اجمهرة أشعار العرب") ومي لأبي ذؤيب


 ولأوس هنا فيه مراث جيدة، من أحسنها القصيدة السائرة التي أولها:
 وبديهي أن الرثاء لا يتعلق بالنسيب كما يتعلق به المدلح والهججاء وغيرهمما ولكن ورددت للعرب في ذلك قصيدة واحلة . قال ابن الكلبي: لا أعلم مرئية أولها
نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة :




 بقصيلة حسنة أتى فيها على ما في النفس ثم أم عطف وق وقال :
 والنسيب في أول القصيدة على مذلى

ومما حدث بعد الإسلام في طرق الرئاء الـجمع بين التعزية والتهتئة، وهو








 روى كلامهما الجاحظ في الجزء الأول من البيان .

والذي ابتدأ بالإجادة في هذه الطريقة من الشعراءه أبو نواس في قمهيدته
النونية التي يعزي بها الفضل بن الربيع عن الرشيد ويهنيه بالأمين، يقول منها :


ثم اتبعه أبو تمام في قصيدته التي أولها:




 صاحب حماه وهنأ ولده الأفضل ، بما يعد من عجائب الصناعناعة، لأنه استطرد في القصيدة على طولها بالجـمع بـين التهتئة والتعزية إلى آلخرهـا، وهي مشهورة، هطلعها :




 بهذه الطريقة، وليس أدل على جودة رثائه من قوله فيا فيها :



 يوم الحرة (ص 10 ج 1 : الأغاني)؛ وكان المشهور قبله بالنوح ابن سريج المغني،
 الأغاني)، ثم كان بنو أمية يشترطون في تقريب الراوية منهم أن يكون لمرائي العرب


 لما دخل على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ابتدأه في الاستئذان أن ينشده
 وقد عارضى بني أمية في الولع بالرثاء شعراء الطالبيين ومن نبغ بعد ذلك من هذه الشيعة إلى اليوم


 المتوفى سنة وآ

 وعرّض به في أبيات منها، ويقال بل كنى بالهر عن الوزير أبي الحسن بن الألمر الفرات



 ونقل الثعالبي شيثاً من قصيدته في اليتيمة (الجزء الثالث ص بّ بی) ولما نفت برذون


 هذا النوع بعد ذلك وتقلبوا في أغراخهـ .

## الََزْل والنسيبُ

ليست هاتان الكلمتان مترادفتين بالمعنى الأخصص كما جرى في عرف الناس،








 التحافظ والعزيمة ووافق الانححلال والرخاوة، فإِذا كان النسيب كذلك فهر فهو المصاب به الغرض
لا جرم كانت هذه الأخلاق التي يحلو بها النسيب ويعذب الغزل غير صريحة










 كان كذلك أول من غني بالتشبيب من شعره (ص الا : سرح العيون). ولم يجىء بعل هذين الشاعرين من يتهالك في غزله غير النابغة الذبياني، وقد


 الهابة والبروت اللامعة والحمائم الهاتفة والحخيالات الطاتياتفة وبكوا على آثار الديار

العافية وأشخاص الأطلال الداثرة .
 عليها الأعين؛ إذ كن غير مقصورات ولا مـحجوبات، وإنى وإنما تجيء طهارة الغزل من









 بين أيدينا، وهي بجملتها الدليل على ما أسلفنا بيانه .






ولولا ذلك ما سمعه رسول اله الشهيرة؛ ولتبين الناس منه الكرامة لهـ غيره' (مو منافرة الزبرقان؛ ؛ راجع العمدة) .
 ينكر من الشعر غير معالي الأخلاق وصواب الرأي وما يرجع الىى الأنساب؛ حتى

لقد مرَ بحسان وهو ينشد في مسـجد رسول اله





 ولكن ما جاءتهم به الفتوح كان قد أدخل عليهم رخاوة المدينة ونقضن من طباعهمّ











 المترف، وكانت أمه سُبيت من حضرموت، ويقال من فِمْيرَ، ومن هناك أتا أتاه الغزل (ص بّ جـ 1 : الأغاني) كما أتى امرأ القيس من قبله، وليس بينهـها من يساويهـما


 تناولوا به بنت معاوية؛ ولكن ابن أبي ربيعة هو الذي ألـي استقلت [لـه

 الناس، وكان أثهر أهل الحجاز يومئذ بالظرف والرقة وطباع الغزل، ابن أبن أبي عتيق، وهو عبد الله بن عبد الرحمُن بن أبي بكر، فكان عمر يذمب في شُعره إلى أخلاقه
(ص


 فتنة شتعره للنساء أنهن كن يتدارسنه ويكتبنه (ص Y Y جـ ا



 ذلك التماساً للتزل وطلباً لـمأتاه، وأخباره كثيرة مثبتة في موضسعها من كتاب الأغاني
وظهرت مع عمر طبقة العشاق من شعراء العرب: كـجميل، وكثيرّ، ونصيب،


 الملك

وفشا أمر الغناء فكان ابن سريج وبان محرز ومعبد والغريض ومان ومالك وابن


 ذلك أهل ما ورثه المولدون من هذه الصناعة .

وثم نوع من الهجاء استخخدم فيه النسيب، واستعين على البلوغ اللى حقيقته



 الأموي، فلما رأى أنه لم يبلغ منه ولم [يُمِّهِه جمل



ولكن ليفضح الرجل بإشاعة الشعر على ألسنة المغنين؛ وليس يؤخذ بالنسيب هذا
 الأخلاق ؛ ولذلك صار الأشراف والألأمراء يتقون تلك الألسنة أكثر مـا يلا يتقون العيون

 الشعراء (ص ال1 ال جـ ب: المسعودي):

 فتحوّلت الأخلاق يومئذِ في سواد الأمة بهذا النسيب، حتى كان من الأشُراف من يحاول أن يعيد الأنخالات العربية، كعبد العزيز بن مروان [والي] عبد المانيا الملك على


ولما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز تحامى شعراء الغنزل ألن أن يشهروا النسا



 بدّ منه من صنعة الأخلاق التي تناسب الغزل ونا والتشاجي، حتى ظهر أبو المتحدثين بشـار بن برد، فأفرط في الصنعة، لأنه كان أعمى، والانـيالغ في تصـوير الإحسـاس



 المهدي ابن المنصهور العباسي، وكان أشد الناس غيرة، فنهاه عن ذكر النساء وراء وقول


 الغزل (جـ 1: البيان) والعباس لا يقول إلا فيه . ومن ذلك الحهد شاع النسيب والتحم بالشعر، ورغب فيه الخلفاء من شـعرائهم

حتى إن الرشيد أمر بحبس أبي العتاهية والتضييق عليه لما تَزمَّد وآلى على نفسه أن



 على معنى الغزل فيه، إذ كانوا يطردونه؛ وأشهر ما في ذلك قول جرئ جرير :












 تأريخه، وقد رأينا لبعض المتأخرين فيه كتاباً مطبوعاً، ولكننا ننزه كتابنا عن الإشارة



 الموسوي وأكثر غزله فيها.

## الشِعرُ الوصفهي

الوصف جزء طبيعي من منطق الإنسان، لأن النفس محتاجة من أصل الفطرة
 إلا بتمثيل الحقيقة وتأديتها الثى التصؤر في طريق من طرق السمع والبصر والفؤاد،
 سبيل الحقيقة في ألسنتها، ولأن حابجاتها الماسة إليه تجعل هذا الحا الحس فيها أقرب لالى الككمال، فإذا أضفت إلى ذلك سعة العبارة ومطاوعة اللغة في التصريف ـ ـكما
 من أصباغها ويجيد الحس في تأليف بينها وتكوين المنانـانبات الطبيعية التي تظهر التيا تلك الألوان المهيأة على حسب هله المنا المبات ات الم






 معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد والا وجدنا

 الاحتيال على إبراز هذه المعاني وابتلاع الأساليب في تصويرها، والئر وهنا هو موض


 يذكرونه في وصف الناقة بأن هرّاً قد ثبت في دنُّها، كقول عنترة:



وهم إنما أرادوا صفة الناقة بأنها روّاغة شديدة التفتّع لفرط نشاطها ومرحها، فجاءوا بهذا المعنى الذي تلزم عنه تلك الصفة ، وخصَّوا الهر لأنه يجمـع العضت بالناب والمحض بالمتخالب، فيكون ذلك أبلغ فيما أرادوه .
ومنه قول أوس بن حجر، وقد جاء بأكثر من ذلك، يريد أنها لا تستقر :

وقول الشماخ:

(والغُرْضة والغَرض : حزام الرحل (ص VE جـ Y : الكامل)") .

 والطبقة التي تليهم من الإسلاميين، ومن أعجبها قول الراعي حين آراد أن يصف

لون الذئب:


المرتجل : الذي أصاب رجـلاً من جراد فهو يشويه، وجعله غرئله
 الراعي هذا الكلام ليكون لون الدخار الـان بلون الذئب الأطحل متفقين (م ؟ Y جـ 0 0: الحيوان).
ومن تفاوتهم في الأساليب قول الشماخ في صفـة الحَرُ :

 الحطيئة والفرزدق يقدمان الشماخ بغاية التقديم . وسجد الفرزدق مرة إذ سمع دجلاّ ينشد بيتاً للبيد:

 السجدة في القرآن| (ص rVo : سرح العيون) .
 لا يتعاطى الثى ما يُحسن من ذلك ضبرورة، وقد يشـارك في أوصاف كثيرة ولكنه

ينفرد بالشهرة في بعضها، من جهة العلم لا من جهة الصناعة، فكلما كان أعلم بأجزاء الموصوف وحالاته، وأقدر على استقصاء هذا العلم في شعره، كان ألما أبلغ في





 وسياتي ذلك في موضع آخر .

وعلى جهتي الوصف الصادق اللتين ذكرناهما، يـجري كل شعر العربـ ومَن
 بالوصف كل أجزاء طبيعتهم، ستى الحشرات، ون وحتى ما لا لا يستحسن مثله عادة من الوصفف، كما فعل متخارق بن شهاب المازني؛ من رؤساء العرب، تراه يصف تيس غنمهه، ولولا روعة العجب لترك وك ذلك لأخلاق
الرعاة ومَن في طبقتهم (ص بع ا جـ ه : الحيوان).


 أتوا على هذه الأجزاه وأستغرقوا كل ما يتعلق بالهيئة ؛ وحسبك أن تقرأ قصيدة




 والطير التي تتبع القتلى ونحو ذلك مما ترد جملته اللى أجزاء مفردة بأعيانها، ولكّنهم


 وتل ذكر شعراوهم واتعة الفيل وسيل العرم وغيرهما (انظر جـ V: الحيوان) ولكنهم

لم يحتالوا على أن يصفوا ذلك بمعانيه العامة في قصة أو شبّ قصن قصة، كما رأيتهم يحتالون علي إبراز الصفات الطبيعية ويتكلفون لذلك نوعأ من القصص على ما ما ما سلف بيانه(*). وقد تجدهم يزحمون أجزاء الهيئة ويبالغون في استقصصائها حتى تقصر الألفاظ عن بسط المعنى وتترك في التصوير مواضع للنظر والفكر، كتول

الشماخ يصف أرضاً تسير النبالة فيها :
 قال قدامة : نقد أتى هذا البيت بذكر الرجالة وبيّن أنعالها بقوله (آتمتي"، ، ومن الحال في مقدار سيرها بوصفه تقعقع الوناض، ، إذ كان في ذلك دليل على الـي الهرولة
 الوفاض، وهي أوعية السهامه حيث قال (في الآباطه" فاستوعب أكثير "هيآت") النبالة


 والتشبيه مجاز وتمثيل، لأنه مبني على أن يوقع بين الثيئين اشتراكهما في في الصفات

 في الوصف كما ترى وليس به في الحقيقة . ومن أجل ذلك بالغوا في أوصافهـم وجاموا بالتشبيه المفرط والبعيد، وكأن هذا شيء اقتضته حضارتهم المبنية على الترف وتمويه الأشياء بالزخرفة ألمة، وتل منهم من يصف عن علم كابي نواس في أوصافه للكعلاب واستغراقه في سنها، لأنه كان عالماً راوية، وكان قد لعّب بالككلاب زماناً وعرف منها ما لا تا تعرفه الأعراب؛ الجاحظ: وذلك موجود في شعره، وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه ؛ هذا مع وجود الطبع وجودة السبكُ والحذق بالصنعة؛ وإِن تأملت شـع تعترض عليك فيه العصبية أو ترى أن أهل البدو أبداً أثعر وأن المولدين لا لا لا لا يقاربونهم في شيء، قال: فإِن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق من


تلت : لعله كان يقصلد أن يكون موضع هذا الفصل مبحت (الشعر القصهصي) ولكنا رتبنا فصول
 لهذه العبارة إلا من بعد . . .

شـعر الصيد والطرد؛ ولانصراف المولدين عن حقائق الموصـوفات


 والنعـمة .
أما مشاهير الوصافين في تاريخ الأدب جاهملية وإسـلاماً فهـم وإِن كانوا










 وقد اشتهر بوصف الطبيعة الوحشية أيضاً عبيد بن أيوب العنبري، وكا وكان نان أنراً من
 ومن الوصافين المتفنتين في الأوصاف علي بن إسحاق المعروف بالمان بالراجحي المتوفى


 والمياه والأنهار، وسنذكر كلمة عن أوصاف الأندلسيين متى وصلنا إلى تاريخ الأدب الأندلسي إن شاء الش .
والوصف باب من الشُعر قلما تجد شـاعراً لا يحسن منه شيياً أو أشياء، ولكن
 بعيل وذكر، ولم يكن مثل ذلك لمن جاءوا بلما بعدهم وإِن أحسنوا في أشياء كثيرة، إلما إلما
 يعينوا لهم مثل تلك الأوصاف. والها أعلم.

## الشعر الحكمي(*)

إذا استصفينا المأثور من شعر العرب ومّن بعدهم، وميزنا كل نوع منه بغرضهـ


 مذاهب الشعر، ولنلك خصصناه بالتأريخ

تجارب الأيام، فهي حكمة لا تجري على مذهب ولا تلدور على نحلة ولا ولا يبلغ بها
 العلمية وعلى النحو الذي آخذت إليه شرائع الرومان وفلسفة اليونان مثلالً، وإنما كان الان
 الطبيعة، وذلك كان محورَ دينهم الطبيعي•




 وكانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة وبني تغلب وأهل نجران، غير من كانوا في الحيرة ممن يطلقون عليهم اسمم العباد، ومنهم عديّ بن زيد اليد العبادي (انظر الحيوان ص 77 جـ 7 ) ففيه أسماء القبائل المحلين ومن كانوا على غير دين مشركي
العرب.

وقال الجاحظ في نحو هذا: والمـحلُون من العرب ممن كان لا يرى للحرم
ولا للشهر الحرام حرمة. . . الخ.

وخرج من أهل الملتين شعراء معروفون ومع ذلك تؤثر لهـم آشعار دينية على

لم أجد فيما خلف نصلالٍ معقوداً لهذا الغرض، وأحسبه لم يكتبها

نتحو ما تجلد في الشعر العبراني مثلا"، إلا أن يكون لذلك سبـلك سبب تستدعيه طبيعة الشاعر فيغلب على الأسباب الأخرى، والطبيعة دائماً تقوى أسبأبها وتضعف على على هذا التقدير ؛ ولم نعثر بعد جهـد التفتيش وطول التنقيب إلا على [اثلثينـ] من الشع الشعراء


 ومطلعه :

قال الجاحظ في عدي (ص 70 جـ ع : الحيوان) وكان نصرانياً دياناً وترجماناًا وصاحب كتب؛ وكان من دهاة أهل ذلك الدهر . . . ثم أورد شـعرآ له يذكر فيه شأن آدم ومعصيته وكيف أغواه إبليس وكيف دخل في الحية وأن الحية كانت في صـور ولي جمل فمستخها اله عقوبة لها حين طاوعت عدوه على وليه، ومطلع هذا الشعر :

 وهذا هو المذهب الذي قلنا إننا لم نعرف به شعراء العرب غير اثنين، عديّ هذا أحدهما .





 يكون ذلك النبي، فلما بلغه خروج النبي

 في المجمموعة المسماة شعراء النصرانية .

 أشتعاراً في التوحيد وعبادة الله، ومنهم قس بن ساعلدة الإيادي الحكيـم الحطيب،

وكان مذهبه الوعظ والاعتبار، ولم يكن يقص كأمية وعدي؛ لأنه صرف ذلك إلى
الخطابة، وهو بها أعرف وأشهر .
ذلك شأن الجاهلية، أما الإسلام نقد مضىى الصدر الأول منه والشُعراء على سنة العرب، وإنما تتفق لبعضهـم الأبيات مما يذكر فيه أمر الآلخرة أو تحقيق معنى الألا
 ومعاوية، وكان شاعر الشام يومثئِ كعب بن جعيل، وشاعر العراق النجاشي أحد
 ودنعاهما إلى التشتيّع وكان هنا هـا فيما نعلم أول ما تشيّع الشعراء في الإسلام، ثم استبحرت هذه الفتن في الأعقاب واستحرئت المفاخرات، فكات فكان من المتشيعين لآل علي الفرزدق، وكثيٌر والكميت، فكانوا ينظمون في تفضيلهم ومدحهـم وأنهم أحقّ




 من بعض شعر الجاهلية مذاهب كالتي ينتحلونها، فكان الرانيأبا أبو عمرو بن العالاء يقول: كان لبيد مجبراً؛ وكان الأعشى عدلياً، وأنشد لبيد:


وأنشد الأعشى (ص YqY: سرح العيون):

أما الشعراء فكان غيلان ذو الرمة على ما يقال أول من تكا ولملم في القدر و وخلْ القرآن في الإِسلام؛ وقيل أول من تكلم في القَدَر رجل من أهل العراق كان كان نصرانياً

 بعد الفراغ من طبع الجزء الثاني في (إعجاز القرآن) ولكن ني هن هنه العبارة تيار تنبيها إلى أنه قد يكون وضع هذه الفصول جملة ثم جعلها أجزاء من بعد، ويكون تاريخ هذا الجزء هو هو تاريخ الجزء الأول، ليس بينهما إلا السبق المطبعي . (ملاحظة: بحث (الرواية والرواةً يشكل البّاب الثاني من أبواب الكتاب، وتد ورد ني الجز• الأول ص 19 r).




 الزنادقة (جـ ا : البيان). وكذلك كان سليمان

 وكان أبو نواس يجلس لبعض هؤلاء وينظم في سخيف ما ما يذهبون إلـيه، وذكر الجاحظ في البيـان: أنه كان لابن عقب الليثي (انظر الأغاني صن 179 جـ 1



 الملاحم؟ وقد روى في البيان (ص V جـ

 بني أسعد بن هـمام، وهو رأس النميمية (ص وه معدان الأعمى الشميطي؛ وله قصيدة صينف فيها الرافضة ثم الغالية وشرح مذاهبهـم









 سنة سV\&، وغيرهم. فإنهـم إنما وصلوا بالحكمة بين العقل والقلب، وجعلوا لها

من الشعر منفذاً بينهما إلى الروح، ولذلك قال بعضهم: لو سألوا الحقيقة أن تختار

 والأمثال؛ وللكك عابه الجاحظ عليه وتال إنه لو تفرق ني أشعار كثيرة لزانها؛ وكان

 قراه شك فيما كان ختى يتومم أنه لم يكن، وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان!

الشعر الإلهي:
رمو النوع الذي يكون إلهياً مخضاً تستخدم فيه المادة الشعرية للرمز عن الحقائق كأشعار الصوفية ومن أخذ إخذمم، والعلماء يسمون طريقة ذلك النظم (اطريقة التحقين" ويقول المتصوّفة فيه:

وتد كان بعض العلماء ينكر هذه الشطحات وهو يعتقد بها، صيانة لظاهر


 ابن العربي وامطلح أهل المشرق على ذكره بغير المر الن ولام، فرقاً بينه وبين القاضي ابي بكر بن العربي - ص ع•ع جـ 1: ان نفح الطيب):

 الشيخ سأله : كيفت تقول إنه لا يقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فتال مرتجلاً:


$$
\text { (ص 1•ع جـ } 1 \text { : نفح الطيب) }
$$

وكان أمل مذا النوع من الشعر في الأندلـس في أواخر القرن الثاني الـيا أيام

 مسجد؛؛ نأوتع الحكم هذا بالقتهاء لأنهم كانوا أشد الناس عليه؛ ولذلك آحدثوا ني

أيامه إنشاد أشعار الزمد بَبِئًا حتى شاعت وألِهِا الناس، ثم خلطوا على ذلك شيئّا

 الرموز وتصروها على الحقائق، حتى ظهرت الفـلـي

 طفيل في صفة تعاليمه: وأكثره إنما مو رمز والئارة لا ينتفع به إلا من وتف علي اليها
 بايسر إشارة، وقد ذكر في كتاب الجواهر أن لل كتباً مضنوناً آبها على غَير أهلها،



 يكن إلهياً مدققاً وإِن كان على تدم التجرد في طريقة الفقراء. وكان
 طريت الاصطلاح والإشارة وإن كان ليس من الشسراء، كتوله: لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ولا لا كـنـت إِن كـنـت أدري كـيف ــمـأكـن
والبيت المشهور :

ولسنا نصحح مثل هذه النسبة، فإن هنا رجل اشتها اشتهرت حاله فسهل الحمل عليه، وكان أشعر شعراء القرن السادس في هذه الطريقة وما ناسبها مانيا محمد بن عبد
 rr.r


 التستري المتونى سنة 779، ولم ينشأ بعد مؤلاء من يساويهم أو يذكر معهم ني طريقة التحقيق؟ على آن


 والحفظ، وأن يكون من أشعار المذاكرة عندهم وأبيات الطرائف.

## الشعر الأخخلَّقي والمتَادِىء الاججتماعيَّة

قد عرفت ما نريده من الفرق بين الشعر الحكمي والأخلاقي، نهذا الأخير هو ديوان التجارب، وإن في كتاب القلب صفتحتين: واحدة يحفظها التاريخ وينساها الاجتماع، ومي التي تخط عليها تفاصيل الحوادث، والأخرى يحغظها الانجتماع وينساها التاريخ، وهي صفحة الحكمة الالخالاقية التي تستخلص من جملة التاريخ،
 النوع من الشتُر كثيرآ عندر العرب يصوّرون فيه أخلاقهم تصويرآ طبيعياً لم تخلت فيه صنعة الكلام شيئأ، ويذكرون حكمتهم المستفادة من التجاربا وبا ويدونون نصائكهـم التي هي صفوة تلك الحكمة، وذلك هو الذي سماه أبو تمام في حماسته اباب الأدب،
نرى العرب لصفاء نطرتهم وحِدّة أذهانهم وقوة طباءهـم كأنما ينظمون في في شعرهم الأخلاقي تضايا الفلسفة التي ذمب في تحقيها شطر كبير من عمر الاجتماع الإنساني، حتى لا تكاد تجد مبدأ من المبادىء الاجتماعمية التي قردتها الفـلسفة

 ولكون الناس مجتمعين على صورة يجهلون حقيقة ألوانها وأصباغها اختلفوا في
 إلى غرض واحد، وهو تلوين الصورة الاجتماعية بألوانها التي تصلح لها فيا في الحقيقة
 فالعرب لما كانوا من صميمر البداوة، وفي إقليم كانه بموانفته النمو العقل أقرب إلى الـى
 حقيقة الصفنة؛ ولو اُُخذت تلك الصفاتُ اليوم لخرجت عن مونيانيوعها إلى أن تكون في اعتبارنا مباديء، لأنها فيلت في حالة طبيعية فكانت صفة حق، ولما استدار الزمان صارت حقاً يرحَف؛

 يخرج عن هنا البيت؛ فلو راعى المكثرون حق من يعتريهم ممن يعملون عندهم





 العربي ويشرحها بالمبادىء الحديثة، فإنه لا يعدم من ذلك كتاباً حكيماً .





 مكمن الخاطر، ولنلك لم يكن للسعر الأخلاقي تأثير في الاجتماع الألما الإسلامي، ولما ولم

 الكلام على أنه منعة، نظر فيه الناس على أنهم متفرجون (يقال تفرج بكنذا إذا جعل منه لنفسه لهواً) .

أما من خالف ذلك من الشُعراء بعض المخالفة الأخلاق للناس لا لنفسه، وأن يقرر فيه مبادىءء قد درسها ؛






 وإطلاق الاختيار وحده كافي في إضعاف كل مذهب، لأن من توخى الإقناع توخى الانى به الحهل عليه

وذلك هو شعر المواعظ والنصائح والحكم، وهو كثير، وقد اشتهر به أفراده،
 وضعوا فيه الكتب المستقلة، كسعلد بن ليون التجيبي في القرن الثامن؛ وهو من أشيان لسان الدين بن الـخطيب، فقد نظم في ذلك ثلاثئة كتب وأورد في بعضه الـيا أثياء لغيره، وقد ساق منها المقري - في نفح الطيب - تطعة كبيرة (ص ب ب ب المـ . ${ }^{( }$





 إليه المقادة في ذلك، وهي شهيرة متدارسة، وكأبيات سلمة بن خر ألى

 ولا بد أن يكون لهم من مثل ذلك أشياء لم تقع إلينا، والشا أعلم.

## الشِسْرُ الهَزلي

وهذا النوع آخر ما تبلخ اليه رةة الحضارة من فنون الأدب، لأنه إنما يتخصص

 الذهمن المتفكه، وإنما قوام أمرمـ الحيلة الطريفة والنادرة المعـجبة والكـلمة
 , بالكى نبوغ متميز في القريحة - إلا أنه لا يقوم عليه شيء من أمر اللغة، فإِذا كان فيان فيها
 الأمم التي هرمت لغتها، كاللاتين واليونانان ومن أشهر نوايغ اليونانان فيه: الشاعر
 قبل الميلاد بثلاثة قرون، وقد عثروا من زمن قريب في إحدى القرى المغمورة في ضيفة


 شعرهم بنوع من التهكمّ يستخف الوتور ويرمي الى الغاية من سياسة الهزل، فيبقى حسرة ولا يذهب ضحكأ، كتول بعضهم:


 يتهكمب بهم ويقول: هذا رجاء غير صادق ولا ولا موقوف عليه، كمـا أن هذ الحوامل لا يُعلم ما في بطونها وليس بميؤوس منهـم. وأكثر ما يكون ذلك عندهم في معاني الهـجاء


 العزيز الكريم|

وقد مرّ عصر الجاملية والإسلاميمن لا يعدو بهما الشعراء ذلك هزلاً، حتى إِّا
 ويتنادرون ويفتُون ني أساليب الهزل؛ لأن ذلك كان سبياً من أسباب معاشهم؛ إِّر
 والمـجون، شـعراء وغير شعراء، كأشعب الطمتاع، وأبي دلامة الشاعر، وأبي
 العيناء، ومزيد وغيرهم؛ ومن هؤلاء نوع يحكون ألفاظ التاس من الأقطار المختلفة
 وذكر الجاحظ من مشُاهيرمم أبا ريوية الزنجي مولى آل زياد، وتال إنه يقف بياب الكرخ لحضرة المكارين فينهت فلا يبقى حمار مريض ولا هرم حسير ولا متعب بهير
إلا نهق. . . (جـ 1 : البيان).

وليس ذلك عجيباً ني مثل طبقة أبي ربوبة، ولكن العبجيب أن يكون مثله في



 اليوم في أوروبا قوم ربما صؤر الواحد منهم في نفسه العاكَم مناطقَّ ولهجاتِ وأزياء. وقد يكون من البواعث على الشعر الهزلي والتزام مذا المذهب أن يجر يجد

 وهو الذي جعلوه بعد ذلك مقياساً في الشعر الهزلي؛ ويقال إنه في الشعر كامرى،
 من كبار شعراء الشيعة، وعاصره أبو حامد الأنطاكي المنبوز بأبي الرقعمق المتوفى
 محمد الوهراني الكاتب، وتد دخل البلاد المصرية في زمن صلاح الدين فرائى بها
 من طبتتهم، فتنفق عندهم برسائله الهزلية ومقاماته المشهورة، وسنذكرها في
موضعها، وتوفي الومراني سنة ovo.

ويكون من ذلك أيضاً التزام الشاعر مذهباً واحداً في الهجاء يريد أن يُعرف به

ويجعله عرضة ملححه ونوادره، كما فعل ابن سكرة الهاشمي معاصر ابن الحصجاج





 وكان الأصل الذي عمل عليه الحمدلوني أنه وقف على أبيات عـملها ألها أبو حُمران الـي


ومن ذلك أيضاً أن يهزل الشاعر في تصوير حالة من الفقر أو الضعف أو أو نحو




 هثالً فنحن نضرب عنه صفـحاً .

وجاء بعد هؤلاء علي بن عبد الواحد هريع الدلاء وتتيل الغواني المتوفى سنة (الم








 المجد محمد بن أبي الحكم الملقب بأفضبل الدولة (ص V V جـ Y Y نفـع الطيب)

فانظر ما عسى أن يكون هذا الشرح؟ ولأبي الحكمم هذا مقصورة هزلية عارض بها مقصورة ابن دريد أيضاً، ومثل هذه المعارضة كثيرة الميرة للقصائد المعرونة يتعلق علئليها







 الصفدي : هو ابن حجاج عصرهو، وابن سكرة مصرهـ، وله غرائب يتناقلها المصريون

 الكشكول.
وبالجملة فقلما تجد شاعراً قد نضّ نجت قريحته ونفذ خاطره في أسرار الأشياء




 من الكاثنات المضححكة أيضاً.
 إلى القهةهة أو المـجون والسخفا أو العما

 والإضحاك ، لاستغنائهم عنه بالنوادر، ولمخخالفته نطرة الشعر فيهم •

## الشِحْر القٌصَصِييّ

المراد بهذا النوع ما يسميه الإفرنج epic، وهو عندهم ما تروى فيه الوقائع





 المغاربة لما يقارب في المنظوم العامي معنى الشعر القصضي).



 الباقي، فترك المولف بلاد الروم وذهب اللى خراسان فمات فيها كمداً ألما

وني كل ذلك شرح طويل لا موضع لبسطه هنا، ونحن إنما نتكلم عنم المن العرا



 ذلك وتعلق بذَنَب التاريخ فزعم أن سفر أيوب في التوراة ليس إلا منظومن الـا





 الموشحات وحالة الاجتماع التي تشير إليها؟

تم إن الرواة الموثوق بهم والعلماء (المفتشين) كالجاحظ وغير وغيره يقطعون على


 الوقائع الكبرى لما أغفلوه ولا ذهب عن الو الرواة الـواة خبره؛ وفي أيدينا أثر مما يشبه ذلك
 الكفاية لا تدعو الحاجة لأكثر منه، والحاجة دائمـاً أم الاخختراع، وهذا هو الـو الذي خصصناه بالكالام
إذا كان الغرض من الشعر القصصي ما يَجْمَع من التارين ويحفظ من الأخبار، ،
 يقتضي له عمر من النظم وضبرب من التأليف المقصورد لا يتم حسنُه إلا بالا بالتنسيت وسياسة الألفاظ واستكراه المعاني واقتسارها، ثم إحكام اللحمة بين فصل وفصل وبين قطعة وتطعة، ثم تحكيك الألفاظ وتصفية الأسلوب واستيفاء صنعة التأليف، الألئك
 وأصفى كلخواطر؛ ولو أن في العرب من انتطع لهذا العمل لهـجّنوا صنيعه ورمون الا





 الحفل، كما فعل الححارث بن حلزة في طويلته، وهي أقرب دليل على الشـي الشعر

 البلاغة فيها مبنية على الحذف أو الإشارة والإيجاز والاكتفاء من المعنى باللمنـي



 مفاخرة أمة لأمة لا تكون إلا بتاريخ كلتيهمـا دون بعض معانيه، كما فعل الشـعوبية

والعرب، ومن تدبر طرق الخطاب التي جاء بها القرآن وهو أبلغ ما يمكنن أن تصل
 خاطب اليهود بسط الكـلام وفرع منه وكرر بعض المعـاني بزيادة في بعضهـا عـيا عن بعض، فكذلك كان يفعل العرب.






 اليونان، لا على طريقة التاريخ كما سنبينه.


 كان من ذلك عند الجاهليين والإِسلاميين فنحن ذاكروه فيما يليا يلي :

 نرهم يقصّون في شعرهم إِلا في مواضع معدودة .











 والقصة مشهورة وهي من مفاخر العرب(*)؛ ؛كأن جأن جابراً يقول : أنا ولِياك فيما

 وترك ما وراء ذلك للأسماء التي تنبّه إليه الذاكرة.

 النابغة في بعض اعتذاره للنعمان (ص TV جـ با ب: الحيوان) :




فإن ظاهرها يؤدي معنى من القصص، ولكي الكن باطنها يؤدي المى غرض لا الا حيلة في إبرازه بغير هذا الوضع، فإِنه أراد أن يصور للنعمان اضيان اضطراب أمره، ألما وأن ذنبه










 زرقاء اليمامة، فلا شُك عندنا في أن النابغة قصـد منها هذا التصوير بعينه، ولا

$$
\text { (*) تلت انظر الأغاني جـ } 9 \text { ص IV7. }
$$


 معيشته وحياته، والضمير في البيت الأول راجع للصيد:




فقد بالغ في صفة هذا الصائد بالتوحش والقوة وحسن الإصابة، وذكر كل مل ما


 كذلك، ولكن صفة الرمية النافذة اقتضت ملر مذه القصبة .




 (الأبيات في خرافة الحية وحليفها ص 1 جـ جـ \&: الحيوان، وص 1 ال حسن
وتول الهنلي:
وإِخـــال إن أخـــاكــم رعـــــــنـــةً إذ جـاءكــم بـتـعــطـف وسـكــون
(الأبيات في خرافة النعامة التي ذهبت تطلب أذنين فعادت صلماء، ص V•V إل
جـ ع : الحيوان) ."

## وقول ابن هرمة في خرافة الضب والضفدع:



ومن أراد أن يقف على بعض خرافات الأعراب فعليه بقصيدة الحكم بن بن عمرو البهراتي، وكان آتى بني العنبر بالبادية فنفوه إلى الحاضرة، فجعل يتفقه ويُتتي فُتيا

 وشرحها شرحاً مطولاً .
وقد وقفنا على نوع غريب من الشعر القصصي كنا نظن أن العربـ لم الم يقولوا


 الشاعر أطلق القوافي في رجزه، فهو يغيرها عند انتقاله من معنى لمعنى مباين ؛ ولا
 ممكن، أما الأرجوزة فهي عن أبي زياد الكيلابي، قال: أكلت الضبع شاة رجل رجل من الأعراب، فجعل يخاطبها ويقول:


أما الأماطير الدينية فليس في العرب من يتعمل لنظمها غير ألما 'أمية بن أبي





 وبقي الديك محبوساً عند الناس؛ ولكن ونظم أمية في هذه المعاني لا يرمي الى غير معنى القصص، كأنه لا يريد من الشُعر إلا أن يكون دليلاَ على علمه وتَرشَّحه
 وتد نظم بعض المولدين في الشعر القصصي بما يقارب المعنى المصـطلح عليه .

 الأديان والمذاهب والهـنـاعنات، وقد أورد منها تطعة (ص
 شرف الدين البوصيري، وشهرة قصيدتيه البردة والهمزية قد ملأت الدنيا.

## الشِسْرُ الصِلميّ(*)

قد علمت أن الشعر كان مستودع علوم العرب وكتاب تجابياربهم وحكمهـمّ ، فليس












 كبيراً، أنكحته الحرائر، وكفيته الجرائر، فأخذ بلحيتي وأظهر مشتمتي :









 تلت: كان الترتيب أن يكون قبل هذا الفصل مبحث عن (شعر الترقيص) ولكنا لم نعثر به.

قطعة من أمثالها (ص •^ جـ ع : الحيوان) وقطعة أخرى في ذكر فضل علي على الحخوارج (ص 100 جـ 7 ( ) وهو في كل مرة يقول: قال بشر بن المع




 في أواخر القرن الثالث كتابه (ابشر الإمام" في أرجوزة طون طويلة مثبتة في ديوانه، ثـم



 نفح الطيب). ولابن مالك منظومات ألخمرى غيـر الألفية، ولكـن هذه هي أشهـر المتون المنظومة، يكاد ذلك يكون إِجماعاها .
 تطعاً وأبياتاً قليلة، والأغلب فيه أن لا يكون مزاوجاً، وقد وقفنا على ملى مثال منه عند




وهذه كلها كلمات تزجر بها الخيل، ولم يتسع البيت للفظتين من هذا القبيل؛
هما هِقَبْ وهِقَطْ (ص آا جـ 1: الكامل).

والمتأأخرون من العلماء الذين يأبون أن يتركوا شيئاً غير متروك إلى أصله؛
 الصـابئة أنه إدريس عليه الـــلا وصنف لأهل زمانه اكتباً بأشعار موزونة) بلغتهم في معرفة الأشياء العلوية والأرضية
(ص ص 1 ا : سرح العيون) .

 كقصيدة رياح بن سنيح الزنجيي مولى بني ناجية ، وكان فهيحاًا، فلما قال جرير :
 تحرّكُ رياح فذكر أكثر من ولدته الزنج من أشراف العرب في قصيدة مشهورة معروفة ومنها البيت السائر :

 القصيلدة الحميرية التي نظمها نشوان الحميري هاحب كتاب

 القديم لا يقاس بها شعر شاعر ، لما فيها من الأسماء التار التاريخية .





 وأمثالها في كل شعر غير عربي وكذلك فعل أبو الحسن الأنصاري الجيّاني المتوفى سنة











 مماً أَخذنا في تأريخه، فكان لَا بد من الإشارة إلى بعض أمثلته في التاريخ .

الفنُون المححَّثة مِن الشِحر

ذكرنا تأريخ الشعر وأفضنا في مناحيهه، وبقي علينا تأريخ هـذه الفنون التي







 تأليف الكتابب، وكذلك ليس خلط الأعداد وهي مادة الحساب، مما يعلٌ في شئ من صحة الحساب.

## الموشَّح

ويقال له التوشيح أيضاً، والذي نراه في أمل هـنه اللفظة أنها منقولة عن






 من العاتق والكشح اللنين يجول عليهـا .

اختراعه:














 فضل القوة وإتقان العهناعة، وذلك لا يكون إلا على ملى ما وصف، ولكـن الشُعر لم

يكن قد بلغ في الأندلس ذلك المبلغ في القرن الثالث كها سنفضا لـله منى انتهرينا إلى











 ووصفوا حقيقتها غير مرقومة البرود، ولا منظومة العقود، فأقام عبادة هذا عماد الادها الانـا

 هاه الموشحات: دححمل بن محمود المقبري الضرير ؛ وقيل إن ابن عبد ربه هـا
 الرمادي؛ ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التصفير؛ وذلك ألكا أنه اعتمد على مواضح الوقف في المراكز" . (ص 199 : فوات الوفيات) .

وعندنا أن الني نبههـم إلى اختراع أوزان التوشيح إِنما هو الغناء لا غيره، فإِن
 مقطعة [تتساوق] مع النغم؛ فلو تنبه إلى ذلك أديب موسيقي لأمكن أن يضع ألى أوزاناً
 حسن التجزئة وصحة التقسيم وإجادة المقاطع والمبادىء.
والذي يدل على أن الغناء هو الأصل في التوشيح، أن الأندلس فتس فتحت في في
 فكانت الفترة قريبة من مائتي سنة، والسبب الطبيعي في ذلك أن أمر الأندلس كانِ

في مبدئه دينياً محضاً ـ كما ستراه في موضبعه - وبتي الشُعر عندهم متحلقاً بنواني




 وتد أقبل أدباء الأندلس في أواخر القرن الرابع على الموسيقى، ومن ها هاهنا دعت الحاجة إلى التفنن في تلك الأوزان، فاستقل بذلك عبادة الذي ألوانيأنا إليه،

 ويين آراء الخليل - وكل ذلك سيأتيك في موضعه مفصلا إن شاء الشاء .

 دحية على أهل المشُرق، لأنهم جمعوا فيه جملة التطريب؛ وقد نبه على ذلك الكا بابن رشد فيلسوف الأندلس في تلخيصه كتاب أرسطوطاليس في الشعر حيث قال

 المزامير، والوزن في الرتصى والمحاكاة في اللفظط، أعني الأتاويل المحخيلة (غير
 يسمى الموشّحات والأزجال، وهي الأثشعار التي استنبطها في هذا اللنّان أهل هذه الجزيرة ا هـ هـ الالذارى المائساتله .
وهذا هو السبب في اختلاف أوزانه وأوضاعهـ؛ لأن الغرض منه تطبير ألفا ألفاظه على مؤلفات من الأصوات [بمقتضىـ] صناعة الموسيقى، فكار فكانوا يؤلنون من الأصوات التي تخرجها الضربات على الأوتار المـختلفة كلاماً يناسب أن يقابل في وزنه تلك الأَصْوات بحروف متحركة أو ماكاكنة وعلى ذلك يكون مان مؤلف التوشيا تابعاً لما تمتضيه أصوات الموسيقى وأوزانها، وذلك قد يوانيانت الأوزان الكان العربية التي يلحن فيها الشعر وقد يخالفها وعليه أكثر عملهم، ولم يلم يلتفت أكثر أدباء المتأخرين
 النظم في مذهب العروض منه وتركوا ما عداه، لأهمم لا يعرفون له وزناً، إلا أمل

الموسيقى منهـم؛ فإنهم ذهبوا فيه كل مذهـب، وقد ذكر الشيخ شهـاب اللدين في سفينته المشهورة أن موشحات المتقدمين قد بطل الحمل في في تلحينها، ولذلك اقتصر في السفينة على إيراد موشحات المتأخرين، وأثبت من ذلك . . لحناً.

وعلمى الأصل في أوزان التـوشيح اختترع المتأأخرون نوعين آخترين هـما المستجاد والبنود، وسنذكرهما في بحث الصناع العات لأن موضعهما هناك أليق بهما . الموشح الملحون:


 فإنه لا يراعى فيه شيء من الإعراب، بل اللحتن فيه أعذب؛ وحمكمه في ذلك حكم

ولم نزل نبحث عن أهل هلا هلا النوع حتى وقفنا في كتاب نفحة اليمن لأحمدا

 حسين الكوكباني اليمني، وهو توشيح أوله:
 زي الغصـون قد فنى مبـري وقل الإحتيال
 ريب الـــنـون مـا حـياتي بــــد ذا إلا مـحال
 وعلى هذه الطريقة نظم بعض علماء المتأخرين على نمط الشعر ، كقصيدة الشيخ عليش الشهيرة التي مطلعها :

وأورد في النفحة قصيدة من هذا النمط قال إنها للفاضل البكري؛ الشعر الحميني على ما عرفت، وهي تسمية أهل اليمن ؛ ألما أما المغاربة فقد استحائت عامتهم من هذا النمط أنواعاً بأسماء أخرى، وسنشير إليها بعل.
(1) ذكر في موضع من كتابه هذا أنه كان بكلكوتا سنة IYYY.

## بعض أنواع الموشتح:



 لأوزانها إلا الألحان كما سلف، فها فهي موطأة للانختراع بمقدار ما تجرؤ عليه القراتحّ ؛



 وكنا نظن أننا نصل اللى تسمية كل وزن وتعيين مخترعه، ولكيا ولكنا لم نقف من ذلك إلى إلا











 القصيدة، ويشترط فيه أن تكون كل أبيات التوشيح مصرعة على قافية واحدة (انظر

$$
\text { ص } 99 \text { : ديوان الحلي). }
$$




 الدين الحلي).

 أراد أن يقف على كثير من أوزان الموشحات فليقرأ ما ورد من ذلك في نفح الطيب



 تعليمي فليتتبع من مست إليه حاجته .

## نوابغ الوشـاحين:

يبتدىء تاريخ النبوغ في التوشيح من القُرن الـخامس، ورأس أدبائه عبادة ،




 بكر بن باجه ماحب التلاحين المعروفة (وسيأتي بيان ذلك في الأدب الأندلسي) ألـئ
 وأبو إِستحاق الرويني؛ ثـم كان حسنة هذه المائة السادسة الفيلسوف أبا بكا بكر بن زهر







 وهو شاعر وشأ زجال (ص با
 التوشيح بدائع كثيرة، وكان من أبرع تلامذته في ذلك ابن زمرك وزير الغني بالشه، ثم

اشتهر بعده العربي العقيلي الوشاح، ثم ظهر في المائة التاسعة في النصف الأول أبو
 الأندلـس وظهر في المغرب في أواخر القرن العاشر عبل العزيز بن محمد القـد القـتالي





كللي، يا سحب تيجان الربى، بالحُلي واجحلي، سوارهـا منعطف الجدول ولا تزال في أفواه المغنين إلى اليوم.

كتب التوشيح:
وضـع صفي الدين الحللي ديواناً سماه (العاطل الحالي والمر خصى الغالي)











 تجلده في كتاب نفح الطيب وسفينة الشهاب وبعض الدواوين.

## اللدوبيت

وهذا الاسم من كلمتين، إحداهمما فارسية وهي (دو) بمعنى اثنين، والأخرى
 عن الفرس، ويعرف عندهم بالرباعي، واختصى بالإجادة فيه بعض ششعرائهمه، كعمر
 أول من استعمل هذا النوع في العربية ، ولكن نشأته كانت في بغداداد ؛ ولا ندري

 الحميني في الموشح عند أهل اليمن، (وعروض البلد) فيه نفسه عند أهل الأمصار بالمغنرب .
ونحن نرجح أن هذا النوع لم يكن في العربية قبل القرن السابع؛ لأنتا لم
نجلده في شعر أحد قبل ذلك الزمن ولا وجدنا إشارة إليه، ولم نجد للشع الشعراء ولعاً به
 الفارسية، لأن أول من وضعه أبو سعيد بن الخير المتوفى سنة 70 § ، وبعضهـم

 فاشتهر بما نظمه فيه شهرة بعيدة، لأنه ضمّنه أفكاراً سامية وانتقادات مرة؛ الأدباء عليه من بعده .. . وقد عارضها في العربية سديد الدين الألألأنباري كما ذكر صاحب خلاصصة الأثر (ص •rq جـ \&) ولم يتع لنا شيء من رباعياتياته .


 منه مقاطيع كثيرة. وللدوبيت باعتبار القوافي خمسة أنواع: الأوّل يسهونه الرئه الرباعي المعرج ويشترط في قوافيه أن يكون بين الثلائة منهما أو [بين] أربعتها الجناس التام، كقول بعضهم :



والرباعي الخاصى، ويشترط فيه أن تكون كل قافيتين متقابلتين بينهما جناس تام ؛ ويقولون إن مثاله:

 والرباعي الممنطق ومثاله :

 والرباعي المرفًّل كقوله:

 وهذان النوعان لا يشُترط في قوافيهما الجناس .
والحخامس الرباعي المردوف، ويحسن فيه التزام الجناس، ومثاس وماله :



## الشعْر العَامي وَالمواليا

لا نعرف بالتحقيق أصل الشُعر العامي ولا منشأه؛ ولكنا لا لا نشُك أنه قديـم، وأن ظهوره كان في أواخر القرن الأول للهجرة ، بعد ظه الهور الغناء وانتششاره؛ لأن
 الشعر الفصيح؛ وخاصة عامة أهل الشام، ولعلهم أهمل الشع الشعر العامي في العربية


 منزل بعض أهل الشام من ذوي الحال اللرفيعة وقال في وصف الـا

 إليه، فأخذ الشيخ العود ثم اندفع ينني :






 منبه، فخنس حنين وصنار كلا شيء، خخوفاً منه ورهبة أن يفتضح بإِحسانه، قال: فأحذ العود ثم اندفع يغني :
 فأقبل القوم يصفقون ويطربون ويشربون ، ثم أخذ في نحو هذا من الغناء (صى r

 ماحب الأغاني [من مثل ذلك] في أخبار إسحاق الموصلي .

تم ظهر بعد ذلك هذا النوع الني يسمونه المواليا، وقالوا في أهلمله أقوالآلاً أشهرهها عند الأدباء أن الرشيد أمر بعد نكبة البرامكة أن لا يرئيهم أحد بشعر الـدي ، وتنكر

 يا مواليا! فعرف هذا النوع به وتناقله الناس؛ والذي قالته في في ذلك هـي هو الكو :




 وإنما يكون المعرب منه نوعاً بـمغرده؛ والملححون منه ملحونآّ لا يدخخّله الإعراب (المستطرف عن كتاب العاطل والحالي) .









 ذلك كله كثيرة ولها رسائل متداولة معرونة.

## الزَجِل

قال ابن خلدون: ولما شاع نن التوشيح في أهل الأندلس وأخذ به الجمهور


 للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة . وأول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية، أبو بكر بن قزمان، وإن كانت قيلت قبله بالأندلس ، ولكن لم تظهر حالاهما ولا انسكبت معانيها وائتهرت رشاقتها إلا في زمانها وكانـان وكان لعهد الملثمين (أول القرن الثامن) وهو إِمام الزجالين على الإططلاق ا هـ هـ
 ذلك أنه وهْو في المكتب عشّق بعض الصبيان، فُرفِع أمره للمؤدُّب فزجره ومنعه من مجالسة الصبي، فكتب في لوحه:


فاطلع عليه المؤدب [ققال]: قد هجوتنا بكلام مزجول، فيقال إنه شُمُي زجلاً من هذه الكلمة .
ولست أثبت هذه الرواية ولا أنفيها؛ أما ابن قزمان فهو الوزير الكاكاتب أبو
 الخامس؛ ؛ فاقتطع في دولته أسمى الرتب، وهو شانـ

 بارعاً حلو الكلام مليح النثر مبرزاً في نظّم الزجل، قال : وهذه الطريقة الزجلية بديعة تتحكم فيها ألقاب البديع وتنفسح لكثير مما يضيت على الـي الشاعر سلوكه، وبلغ فيها أبو بكر رحمه الشه مبلغاً حجره الشّ عمن سواهاه فهو آيتها المعجزة، وحجتها
 وقد شاعت أزجال ابن قزمان وأولع بها الناس خصوصاً المشارةة، حتى كانت

في القرن السابع كما قال ابن سعيد العربي، مرويّة في بـغـلـاد أكتئر مـ


 عليه إنما هو ابن قزمان. تـم جاء




 لما رأى نفسه في الزجل أنجب، اقتصر عليه (ص





 الشعر، لكن بلغتهم العامية، فتجمع وزن الشعر ولحن الزجل على المبالغة الـ الـ

أما المشارقة فقد أولعوا بالزجل وأكثروا من أوزانه، حتى قالوا هـما: مـا

 الدين بن مقاتل الحموي من أدباء الملك المؤيد حـا أزجاله ابن حجة في كتابه خزانة الأدب في باب الماب الجناس المقلوب وبي وفي بالم



 اختراعه.

وللمصريين تاريخ خاص في الزجل، لأن هذه الطريقة توافق ما في

من اللين ومشايعة الككلام بشيء من التهكم الذي تبعث عليه صفة [الفتور] الطبيعية




 ولذلك سميت بليقة؛ من البلق، وهو اختلاف الألوان، وتلان ولارق البليقة القرقية في ألن البليقة لا تزيد على خمس حشو الي

 ورسمت خطوطها في تانج العروس، فانظرها هنالك .

 على ذلك بما ذكره ماحب فوات الوفيات إِذ قال في ترجمة صـدر الدين













 داري)، ووزن (في الهند مكتوب) وللمتأخرين من عوام الـوام العصر مثل هذه الأوزان أيضاً، ويعدون منها (بفته هِندي يا بنات) .

ولم يزل فن الزجل مشهوراً بمصر إلى عهدنا، ولأهله فيه إحسان كثير وهم
 الأستاذ واقعة في المساجلة بالزجل مع بعض رؤساء الفن من العامة، وكان الان الشان
 المغلّب، وذكر هناك بعض الأوزان التي أخذوا فيها؛ فارجع إليها فإِنها عجيبة . والزجـل الـيوم أحـد أنواع الشــعر الـعامي الباقية لـــهـدنـا، وقـد اختـص بـا المـعريون، فيقال: اللزجل المـصري، كما يقال: المـعنَّى السوري، والزهيري البغدادي
ومما نوفي به فائدة هذا الفصل، ، أن ظرفاء المصريين يقولون في الفنون الـنون السبعة



 بجملته معلود من الزجل فلا حاجة إلى إيراد أنواعه وأمثلته.

فنون أخرى:

 الحضرية أيضاً وسموه عروض البلد، وكان أن أول من استحدئه فيهـم رجل من أهلم الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير، فنظم قطعة على طريقة الموشّح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب، مطلعها:

فاستحسنه أهل فاس وأولعوا به ونظموا علمى طريقته وتركوا الإعراب الذي


 . . . بالقصصي، حتى ذهب بعضى المتأخرين إلى أن أمثال هذه الملاعب تعتبر نوعاً من الشعر القصصي وإن كانت عامية.

## الأصمعيـات والبدوي:



 مقدمته بعض ثصائد أمثلةً على ما ذكر .

كان وكان والقومـا:

 واحد وقافية واحدلة، ويستعملونه كثيراً في الوعظ ونتحوه من المعاني التي تدن الدخل فيها الحرقة والحدة ونحو ذلك، كقول بعضهم:





 قوما) وجعلوه على وزن هذه الكلمات الثلاث، تُم فرعوا والخمري وغيرهما على حسب المعاني التي ينظمون فيها ونها ومن ومن هذا النوع ما نـا نظمه الصفي الحلي يسحر به بعضى الخلفاء:

(ص
الحماق:
وهو نوع قد يدخلونه في الزجل، ولكن أكثرهم على ألى أنه هنفرد، وهم ينظم ينمونه تطعاً، كل بيتين من القطعة في قافية (انظر صى YOO جـ Y ب المستطرف) .

العامي الغريب:
وهو نوع من النظم نشير إليه استطراداً ونلم به تفكهـة وتلـمُّحاً، وذلك ألك أن (اللغويين" من أدباء العامة يخترعون ألفاظاً غريبة لا تجري على وزيا وزن ولا ولا تدخلا في في لغة، ثم ينظمونها معاياة بها في الحفظ، أو إِغراباً في التفكهة، أو مبالغة في التشدّق

والتقعير، كالقصيدة التي أوردها صاحب كتاب إعلام الناس ونسبها للأصمعي،




 قصيدة شينية يقول فيها :




 الأنصاري وأول من ابتدأ هذه الطريقة من الفصحاء بشاء بـار بن برد أبو المتحدثين كان
 حكاه قال: مات حماري فرأيته في النوم فقلت له : بِمَ مت؟ ألم أكن أحسن إليك؟


وقال له بعضهم: : ما الشيفران؟ قال: ما يلريني؟ هذا من غريب الحمار، فإذا
 حتى بلغ مبلغه في المتأخرين • والشا أعلم.

$$
\begin{gathered}
\text { في حقيقة القصائد المعلقات البادسات } \\
\text { البادس }
\end{gathered}
$$

## السَّبع الِطّوال

هي الـمعروفة بالمـعلقـات، الـمرويـة لامرىء القيـس، وطرنـة بن بن العبد،






 الجاهلية كان يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرضى ، فلا يُغبأ به حتى يأتي مكر مكة





 الجاهلية، وأن العرب توم لم يصح من أديانهم إلا دين الفصاحاحة وهو الذي
 وكتههم أثر تلك اللرواية ونورد ما ربَّح عندنا أنها موضوعها : نتل ابن خلكان عن ابن جعفر النحاس المتوفى سنة ونـا



 وناته ووناة حماد 79 سنة، ثم قال البغدار المدادي : وروي أن بعض أمراء بني أمية أمر من الختار له سبعة أشعار فسماها المعلقات، وفي رواية أخرى - في غير الخزانيانة -: -فسماها المعلقات الثواني


 وعذّوا من علق شعره سبعة نفر ، إلا أن عبد الملك طرح شعر أربعة منهـم وأثبت مكانهم أربعة.
ويمعارضة هذه الرواية بما ذكره أبو جعفر النحاس يتضح لك أك أن أبا جععر لم



 (مو امرو القيس بن حذام) وذكره امرؤ القيس بن حـجر في بعض شـع أعره حيث يقول:

 (لعلنا)؛ حكى الخليل أن بعض العرب يقول: اثت السوق أثك تُشتري لنا سويقاً، أي لعلك. وكان ابن سذام بكى الديار قبل امرى الـئ القيس .
 طبقات الشعراء، ولم نر أحداً ممن يوثق بروايتهم وعلمهـم آشار إلى هنا التعلّاليق ولا


 عكاظه، وقام بها في موسم مكة، ، فلو كان خبر التعاليق صشحيحاً لما ضره أن أن يقول:





 زيادة من النُّاخ، لشهرة الكلمة في المتأخرين وارتباطها بهذا النعت.

والأسماء التي وردت بهـا تلك القصـاثد فيما لدينا من كتب الأدب والبيـان



 عن المفضل أن امرأ القيس وزهيراً والنابغة والأعشى ولبيداً وعمراً وطرفة ، أصساب ألهِ
 عنه السيوطي في المزهر)، فمن قال إن السبع لغيرهم نقد خالفـ ما أجمّع عليه أهل المل

 التعليق صحيحاً لكان نصٌا في تعيين الأسماء .

 كان مردوداً، فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم: هـل مـا عـــــت ومـا اسـتـودعـت مـكـتـوم
فقالوا: هذه سمط الدهر؛ ثم عاد إليهم في العام المقبل فأنشدهم: طـحـا بـك تــــبـ فـي الـــــــــان طـروب
فقالوا: هاتان سمطا الدهر ؛ وهي رواية لا توافق ما قالوه من أن العرب كان كانت تقر لقريش بالتقدم مليها إلا في الشعر .
وأما السبعيات فهي تسمية وقفنا عليها في إعجاز القرآن للباتلانّني المتوفى سنـ سنة

 بشعره فلانآ وفلانآ؛ ويضمـون أشعارهم إلى شـعره؛




 أسباب الإعجاز، ويبرهن على أن القرآن جنس مميز وأسلوب متخصصص ؛ فلو صح

عنده خبر التعليق وأن العرب هي التي اختارتها وتدمتها على ساثر الشعر ـ لكان في ذلك دليل يشذّ عليه يده شدّ الحريص .
وفي الجمهرة عن المفضل (هو المفضل بن محمد الضبي، كان المران عالماً بالشعر

 أهحاب السموط تال: وقد أدركنا أكثر أهل العلم يقولون إِن بِ بعدهن سبعاً ما ما هن

 وأمية بن أبي الصلت، وخداش بن زمير، والنمر بن تولب.


 وعبد الش بن رواحة، ومالك بن العجهالان، وقيس بن الـخطيم، وأحيحة بن الجلاح، وابي قيس بن الأسلت، وعمرو بن امرىع القيس .
 ومحمد بن كعب الغنوي، والأعشى الباهلي، وأبي زبيد الطائي، ومالك بن الرين الريب النهثلي، ومتمم بن نويرة اليربوعي
 وكعب بن زهير، والقطامي، والحطيئة، والشماخ، وعمرو بن أحمر، وابن مقبل.
 وذي الرمة، والكميت بن زيد، والطرماح بن حكيمر. قال المفضل : نهذه التسح والأربعون تميدة هي عيا عيون أشعار العرب في
 ما صحت بع الرواية عن الشعراء وأحبارهم . . .". .

 بان العرب ينظرونها ني الموسم، ثم ينزلونها أو يبقونها، وأن مَن عدا ابن الكلبي تلت : انظر التعليق ني ص 4 .

ممن هم أوثق في راوية الشعر وأخباره لم يذكروا من ذلك شيئاً، بل جملة كلامهـم



 مع أنك رأيت في رواية الـمفضل أن المـذهبات تصـائد أخرى للأوس والخخزرج،
 الـمـلك كـان يـقول اذذا استـجيـدت قصيـيدة الشـاعر : علـقوا لنـا هـنه، لتـكـون في

خزانته . . .
[") وليس ببعيد أن يكون ابن الكلبي؛ وهو من متأخري الرواة، قد رأى
 والمثل، ولا يكاد ذلك يعدو أشعاراً معروفة متلداولة في أيدي الحلماء لمـكا الـوانة الشعر
 مذهب، فاختلق ابن الكلبي ـ أو غيره ـ خ خبر التعليق، ليصرف وفـ وجوه الناس لالمى هذه
 سياسة عصرهـم كما يعرفه الواقف على التاريخ . وليس يشك ألحد أحد أنه لولا هذا الخا الخبر


لوتوع اختيار العرب عليها] .



 لذلك الأمر على أنفسهم.
 ما يشير اللى ذلك الخبر، مع أنهم تكلموا في في الشعر والشعرام الشاه وفاضهلوا بينهم، وورد في الحليـث كلام عن امرىء القيس وعنترة، وكل ذلك مـمـا يلدل على أن ذلك التعليق إنما كان بحبل التلفيق !
 على موضعها من البحث، فآثرت إثباتها في مذا المكان.

وقد شرح هذه القصائد جماعة ذكر منهم صاحب كشف الظنون أبا جعفر بن


 متداول؛ وهي مشروحة أيضاً في كتاب الجمهرة، ولابن الأنباري عليها شرح مفرد . وتد رأينا من ينكر أن هذه القصائد صححيحة النسبة إلى قائليها، مرجحاً أنها منتولة وضعهها مثل حماد الراوية ، أو خلف الأحمر ، وهو رأي فائل ؛ لأن الروايات قد تواردت على نسبتها، وتجد أثياء منها في كلام الصدر الأول؛ وإلنما تصا تصح الروايات بالمعارضة بينها؛ فإِذا اتفقت فلا سبيل إلى ذلك، غير ألكا أنه مما لا شك فيه فيه عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتعارُضِ الألسنة، قلّ ذلك أو كثر؛ أما أن تكون بـجملتها مولّدّة فلون هذا البناء نقض التاريخ

## اهـرُؤؤ القيس

هو حندج بن حجر، الحندج الرملة الطيبة تنبت نباتَ حسناً، وليس في العرب
 الاسم في العرب جماعة ذكر منهم السيوطي ستنة عشر في كتابه المزهر ؛ ومورخو الروم يذكيونه في كتهم باسم قيس .
 أبوه وأعمامه ملوكاً على قبائل من العرب؛ إبا وكان لأبيه على بني أسد إِّاوة في كل سنة؛ فغبروا على ذلك دهرأ؛ ثـم إنه بعث إليهـم جابيه الذي كاني كان يُجبيهـم فمنعوه
 اليهم وأخذذ سراتهم فجعل يقتلهم بالعصا؛ فسُمْوا عبيدَ العصا؛ وآلى أن لا يا يساكنهم في بلد أبدآ؛ وحبس منهم عمرو بن مسعود؛ وكان سيداً؛ وعبيد بن الأبرص الشاعر؛ ثم إن عييداً استعطفه بأبيات منها:


فرق لهم حجر وبعث في أثرهم؛ فأتبلوا؛ حتى إذا كانوا على مسيرة يوم من

 عليه حتّابه ليمنعوه ويجيروه، نآقبل عليهم علباء بن الحارث الكاهلمي، وكان حجر

 نأوصى ودنع كتابه إلى رجل وأمره أن ينطلق إلى أولاده ويستقرئهم واحداً واحدلاً


 ذلك، حتى أتى امرا القيس نوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلاعبه بالنرد، فقال

له : قُتل حعر! فلم يلتفت إلى قوله وأمسك نديمه، فقال له امرؤ القيس : اضرب؟،

 وأجزّ نواصي مائة!|| .

وفي خبر آخر أن حـجرأ كان طَرَد امرأ القيس وآلى أن لا يقيم معه، أنفةً مـن







 الأغاني رواية أخرى عن ميبويه عن الخليل بن أحمد (ص Vo جـ ه) .

ثم إنه نهد إلى بني أسد فقاتلهمه، وكان أدركهم ظهراً وقد تقطعت خخيله وقطع












 فيهم جماعة من أبناء الملوك، فلما فصل من عنـلده [وشى بهـ] الطماحّ ، وهو رجل

من بني أسد كان امرؤ القيس قد قتل أخاً له . . . (ص س V جـ ^م: الأغاني) . ثم دفن في سفح جبل يقال له عسيب ببلدة تدعى أنقرة، وقيل إن ذلك سنة
 يعتمد فيها على نصوص التاريخ إلا الذين تكون أدمغتهـم مـجلداتِ من التاريخ

## طويلة امرعىء القيس:

ذلك نبذ من تاريخ أمير الشعراء بسطنا منه بعض ما يكشف لك الك وجه نشأته،

 في فصل انتقادي؛ لأن امرأ القيس ليس بالشاعر النـي الذي يقال فيه وُلد ومات، فيترجم
 زال فيه كانه تطعة من الزمن، لا يغيره الموت ولا يغا يغيبه الكفن!







 بعيرها، فلما راح اللى أهله نفث الخبيث على لسانه، نقال هذه القصيدة وتص فيها ما كان وجعلها حليثاًا باقياً على الدهر.



 ديوانه Vo بيتاً؛ وهذه النسخ تختلف مع ذلك في كثير من الأبيات تقديماً وتأخيراً، (*) قلت ما بين العلامتين [] زيادة على الأحلـ.

وني رواية بعض الألفاظ، بحيث لا تجتمح اثنتان منها على صورة واحدة.




 يبلغ شهوة النظر، ثم وصف طول وله الليل وخرج من الفنخر إلى هسة الخيل، واستتبح

 المحتار من ذلك كله قوله:





 ألا أيـها الـلـيل الـطـويـل ألا انـجـلـي بـصُـنـِحِ ؛ ومـا الإصـبـاحُ مـنـكَ بـامـــل




شـاعرية امرىء القيس وأسبـابِ شهرته:




 واجتمعت القيان، فينزل، ويقدم مثل ذلك إلى ما بين يديه من المنازل (ص VV جـ ^1: الأغاني) .




 صورة قلبه ثم كانت العرب تروي ذلك منسوباً التى ابن ملك من ملو ملوكها أبوه أراد أن يشغله عن الشُعر فجعله في رعاء إبله حتى يكون في أتعب عمل ، فلـه فلما




 التراب فارتدت . وشخرج مراغماً لأبيه، فكان يسير في العرب يستتبع صباليكـيكهم

 مساويك الإسحل، وحب الفلفل، ونقف الحنظل، وغيرها مما هو في شعره ؛ ولما ولما ولما جاء من ذلك بالساقط والسفساف، وتل عابه عليه المتأخرون وما أنصفوه، لأنه لا لا يكون كابن المعتز الذي اليه انتهى التشبيه في صناعة الشعر، فهو يصف ماعون الهون بيته إِذ يقول في الهالال :

فانتقاد الشاعر من هذه الجهة خـطأ بتّن لأن ذلك سبب طبيعي لا قبل للونتقاد
 ذلك، مع أن في تلك مناسبات أخرى تستدعي الإعجاب وتعل في محاسن الـخلق. ولا يذهبن عنك أن الذين ينتقدون امرأ القيس وغيره بما هو من خـصمانص
 كانوا في الجاملية لكانوا أجهل منه؛ ولكن في في شع

 الصفات التي هي تأويل معنى التفاوت .

ومن تدبّر ما نتلوه من شعر امرىء القيس يخيّل له أول وهلة ولة أن هذه الشـهرة







 طويل وتطعة (ص IV جـ I : العمدة) ولذا نفى الأصمعي الأبيات المروية التي يقول فيها:
 وقال إن امرا القيس لا يقول مثل هذا، وأحسبه للحطيئة. نما استطاع أن أن يستدل على ذلك إلا بقوله فيها :


 الجشع والضراعة .
 وساتط الكلام وما يجري مجرى الهذيان؛ ورأيت في بعض نسان ديوانيانه قصيدة لامية أثبه شيء بالجلجلوتية وشعر الطلاسـم، منها:


 القصيدة التي تروى له (ص 119 ال من ديوانه):

ولعل هله االكمكممةل من قول محمدل بن مناذر البصيري في معنى التكثير (ص •Y جـ Y : العمدة). غير أن الناتد البصير يستطيع أن يتبين 'أسلوب امريء

القيس من قراءة تصيدتين أو ثلاث مما صح له، فيستخلصى منها صفات شعره الحره التي

 استخلصناه من الأسباب الطبيعية في شهرته :
 العمدة) وهو فحل قديم كان أحد نُعتات الخخيل المـجيدين . قال الأصمـعي : هـم ثلاثة: أبو دواد في الجاهلية، وطفيل، والجعدي. قال: والعرب لا دواد وعدي بن زيد، وذلك أن ألفاظهما ليست بنجدية (ص ^عّ: الطبقات) .


 بذلك؛ حتى لا يخلو أكثرُ شعره من هنا الوا الوصف.


 قبصة، وهو الذي ذكره في قصيدته التي قالها حين توجه إلى قيصري، وذلك في

 القيس؛ فكان ذلك سبباً من أسباب تميزّه وانفراده .




 نصاحته ؛ فإِن أهل النظر من علماء البصرة يقولون في تأويل بيته :

 رضينا: رَضَانا؛ وكذلك خظاتِ أهِا أهله خظيتا؛ فقلب الياء ألفاً؛ وهي لغة لم يلتزمها

الشاعر، ولا وجه لها إِلا أن يكون ميزان لسانه قد تعطل في هذه الكلمة كما تعطل



 ما زالوا يطاطئون من الغدائر المستشزرات في كلامه ويضربونها مـها مثلاً في التنافر

 وإِن كانت أحجاراً، إِلا أنها ثابتة من شهرته في جبل .






 أن نمسها بالمحك فنخلص إلى حقيقتها.







 المعاني، ومو رأي لم يقل به أحد؛ ولا يزال في القصائد المروية قبل امرىء القيس
 الاستعارة والتثبيه، فهو الصحيح، ولكن لا على أنه أول من ابتدأ ذلك، بل على

أنه أول من اششتهر به وابتدع فيه، وجملة ما حفظ له منه أثياء معدودة، غير أنها لو توزّعها شعراء الجاهملية لزانتهم جميعاً .
بقي سبب آخر من أسباب شهرة امرىء التيس في العـي ألسنتهم وهو أنهم يجدون في بعض كلامه رقة المنادمة وطرب الخمر ونيا وفتور الغزل

 إلى أوصاف البداوة، وجدوا في شعره كالظل الذي يفيء، والماء الذي يجري، والحسن الذي يتميتح، والنسبم اللذي يترنح؛ فكان ولا ولا جرم كأنما يستهويهم استهواء، وكان مجموع شعره في البدو حضارة وفي الحضر بداوة؛ وهذا مرانـ مروان بن أبي حفصة الثاعر أنشده العتبي لزهير، فنال: هنا أشعر الناس، ثم أنشا أنده للأعشى
 الشُراب، فقال: امرؤ القيس واله أثشر الناس (ص 9 : الطبقات) ومروان شاعر [في
 القيس؛ لأنه دليل الصنعة التي [تبرز على] الطبع، والطبع الذي ييلغ في سموه مبلغه بالصنعة؛ وهو الدليل الذي لو سقط من شعره لسقط بشعره لا محالة. شعر امریءء القيس:
لم نعدّ ما عددناه من أسباب شهرة مذا الشاعر ومو قليل مجمل، إلا توطثة



 ديوانه يُّعو الى ذلك، لانه هو هو اليوم وقبل اليوم، غير أن أن أولثك المتألخرين اصبحجوا يرون هذا الديوان كدار الآّار : لا يطمع الحي ببعض الإجلال لميت من أمواتها . .

 والطلول والجبال والبرق والمطر؛ أما افتخاره في شعره نقليل جيد، والحكريمة فيه

أقل وأكثر جودة، ومن عيونها قرله:


وهو يُخترج بـض ذلك مـخارج نافرة، فلا يتناسب شعره في الكجودة ، ولا لا
 والسخيف، والمبتذل والضهيف؛ حتى كأن شعره صُوّر على اضططراب أخالاقه ، ولا لا يعلل ذلك إلا بتفاوت الأحوال التي يقول فيها، وأنه لم يكن يقصلد إلى الشعر قصهـا

 في الستحاب ومرة حجراً في التراب؛ والشا والشاعر الذي يسف إِنما يسقط في طبقـا


أردأ شيء.
 المعاني بما يستلزمه الإبداع في التعريض والكار والكتابة، والاكتفاء باللهعة اللداللة، فبردت
 صنعة المعنى لا من المعنى نفسه، كقوله :
أغــرّك مــنــي أن هـبــك قــاتــلــي وأنـك مـهـمـا تـأمـري الـقـلـب يـفـعـل؟
فإنه نزع فيه إلى الحماسة، وهو بيـت لو دار في كل أمة لوجلد له في شـعرهـا موضعاً؛ وكذلك قوله:

وهنا البيت من مخترعاته، فإِنه أول من طرق هذا المعنى وابت وابتكره، وسلمب





 الأنواع؛ حتى يوهموا أنهم سُبقوا إِليها؛ أو إِقامة الشاهد على على بعض من مبتذل الشعر
ومن النوع الأول ما أورده ابـن رشيق (صى 0ه جـ ب : العمـدة) بعد أن أورد بيتين لأبي نواس فقال : وأول من نطق بهذا المعنى امرو القيس :



وليس فيما دوّنوه لامرىم القيس ؛ والتوليد فيه بيّن.
ومن الـاني ما أورده ابن رشيق أيضاً (ص 0 با جـ التقطيع والتقسيم من باب الترصيع، كقول المتنبي :

فإنه قال: وأصل هنا كله من قول امرىء القيس :

ومهما تهافت امرؤ القيس فلا أراه يسقط على مثل هذا. استعاراته:
قالوا إِن الاستعـارة إِـمـا هـي من اتساعـهـم في الكـلام اقتداراً وداللة ، وليس






 هذه الصدفة حتي زعم ابن وكيع (ص 1 ها جـ ا : العمدة) أن أول استعارة وقعت في الكالام قوله:
ولـيـل كـمـوج الـبـحـر أرخـي ســورلـه عـلــي بـانــواع الـهـمــوم لــيـبـتـلــي

وليس يـخفى أن العربي الذي يـجيء بالاستعارة المتمكنة إِنما كان ينظلر فيها



 وأشهر الاستعارات التي اتفقت له هذان البيتان . فاستعار للّيل سدولآ يرسيها، وصلباً يتمطى به، وأععازاً يردفها وكلكلاَ ينوء

به . وتد تنازعهما الأدباء، حتى جريا مجرى المثلل، وقلما تتجد كتاباً في البيان خالياً
 الاستعارة المتوسطة، وفرق بينهما صـاحب المثل السائر، ولكنه على كل حلـ حال بمنزلة

من الحسن
وسنخط في البيتين كلمة موجزة: أما الأول فإن تشبيه الليل بموج البحر تشبيه






معنى لها إلا إقامة الوزنا وا وهي التي كانت عمود الحسن في التشبيهه .






من التشبيه المضمر الأداة، لأنه به أليق .
ومن تصرّفه بالاستعارة في شعره قوله:




فارات بيته ما أسف على إِفلاته منها هذا الأسف . . . الا فقد ألزموه الاستعارة كما ترى حتى قارنوا بينها ويين استعارة زهير في قوله (ص بیا جـ: العمدة).
 ولكنهم جهلوه فيها هذا الجهل وكيف بمثله من مثله؟ والذي ألـي أرى أنهم غفلوا



الاستعارة فيه متوسطة، ولكنها تكون سبباً لكناية من أبلغ الكنايات . . .






 فالكلمة هي (عُبٌ الفوارس) يريد بها أن الفوارس ترى منه ما يُبكي أعينهـم
ويستعبرها (ص 00٪: سرح العيون).







 واحداً؛ والذي بقي من استعاراته إِنما هو في سبيل ما ما قدمناه، وهر وهر قاليل تدل جمالته على قلب! يعي وفؤادِ يصنع، وشعر في زمنه شاعر؛ ولا نستطيع أن نوازن بين مذاهبه في الاستعارة ومذاهب المولدين، فلو سمع هذا الشاعر القرآن وكاني النان أمويآ أو عباسياً، لكان ابن المعتز ثاني اثنين في الاستعارة والتشبيه .


$$
\text { وغيرهما (انظر شعراء النصرانية جـ } 1 \text { ص T^) . }
$$

تشبيهاته:

 نكن أفضنا في ذلك، إِلا أن هذا المنزع قريب، ربما أغنى في بعضه المثال الوأحد؛

إذ كان امرز القيس مبتدئاً في شيء ومبتدعاً في شيء، وجهـه في جمميع ذلك آن




 تلك القوة إلى الصنعة التي [يعرقـ] فيها الكاللام من كثرة تقليبه، لكان الكان للكالام في
 لزاد على اختلافهم في جميع شعر امرىء القيس
أما تشبيهاته فهي بجملتهها ترمي إلى غرض ولم واحـي تصويرآ غير ملون، وله فيها طرائق بديعة هو أول من ابتكرها، كتشبيه الإضـافة في قوله :
 فقل جاء به ـ كما ترى ـ حتى جعله تحقيقاً، وفيه أيضاً تشبيهه أربعة بأربعة، ،


العمدة) وهو أول من فتح هذا الباب (ص 199 جـ أ : العمدة) .

الاعتساف والشطط، كقوله في صفة الفرس :

الخخفانة : الجبرادة التي انسلخت من لونها الأول الأسود أو الأصفر وصـارت


 القيس) وفي هذه القصيدة وهو مـما نحن فيه :


 الخيل المججيدين :


أي معرةة الوجوه يكاد يستبين العصب من قلة اللحمّ، وكذلك المتون؛ وقد وصف امرؤء القيس الخخيل في هنه القصيلدة وصنف سمسار يزين فرساً في السون السوق لا وصف فارس، ولولا تصعلكه لجاء من ذلك بما لا يلحق له الشعراء غبارآ، وهنا ونا شيء تعرفه بمقارنة معانيه في الخيل بمعاني غيره من فرسانها . ومن قبل ما نحن فيه قولّه في الغزل :

يصف تفَتُر الحسناء في مشُيتها بمشية المنزوف دمُه أو عقله بالسكر إِذا صعد
 القبيح، وما عسى أن تكون تلك الحسناء إلا في اللارجة الثالثة من اللـل . . . .


 الحسن، كقوله في وصف سالفة الفرس :
 فلقد أراد من وصف عنت الفرس بأنها شجرة متوقدة مـن شـجر الكنـدر مـا
 شقراء، فاحتال لذلك بهذا التشبيه البديع، وقد أخذ هذا التشبيه أوس بن حِّر فقال:
 وبيته معلود عند أهل البلديع من عجيب ما وقع في باب التتبيع (ص YIV جـ
 وبمقدار ما أحسن [امرؤ القيس] في هذا القول أساء في قوله :


 تلك الحسناء، فخلص الـى ذلك من طريق الشياطين والزبانية . . . إذ لـم يكفه ألن
 فهر يتوقد ويظهر جمرة جمرة، ثم كأنه استقل هذا كله على صلدرها نجعل الجمر

من الغضا، وهو شجر معروف يقال إن جمره أبقى الجمر وأحسنه، ثم

 مثل اليفاع من الأرض، لتكون الـون الريح أشد تمكناً منها، ثم جملها
 شعري هل يبقى بعد هذا الحريق من لبات الحسناء ما يُناطُ به الحلى، فضهلا عما
يظهر حُسْنُهُ وتَوَقْدُهْه . . ؟

وأعجب شيء في أوصاف امرىء القيس وهو ابن ملك، أنه يصف الجميلة

 يصف للصعاليك، وهو دليل أيضاً على ما تدمناه من أن شعره صِّورة غير مرتبة من حياته .
ومن بدائع التشبيه التي اتفقت له قوله :



 وكلا المعنيين غاية في تصوير تلك الحال، مع اللطف والرقة وبراعة التشبيبيه؛ وقد





 المخترعات أيضاً في معناه، وأسلوبه طريقة من طراثقه المبتا
 العُنّابُ ثُمر أحمر، والحشف ما يبس من الثمر ولـم يكن له طعم ولا نوى.

وقد أجممع الرواة على أن هذا أحسن بيت جاء في تشبيه شيئين بشيئين في حالتين




 النمط، فهو أول من جاء بذلك من الشعراء، وقد رووا أن بشار بن برد قال: ما قر






 له طرقاً فيَ هذا التشبيه هي من مبتكراته ، وهي كلم



 يرض المولدون أن يقفوا عليه ولا وقفة الحُتُجابا

تتمه الانتقاد:
 على بقية هذا الكالام مما يصف معاني
 ونحن مُستوفون سائرها هنا: قالوا: إنه أول من فتح باب الاهحتراس، وذلك الـك في نحو

$$
\text { قوله (ص } 7 \text { : الديوان): }
$$

 أي واليوم بارد، فاحترس وكان الاحتراس بالقافية التي هي تمام البيت وهذا

من أبدع ما يجيء، لأنه يزيد في تمكين القافية ويكسبها عزة لا تكون لكلمة غيرها في البيت بجملته .
وقد رأينا هذا الشاعر يبالغ في استقصاء جزئيات المعاني مبالغة هي طبع فيه،

 وهو من أنواع الإشارة، وذلك أن يريد الشاعر ذكر الشيء فيتجهاوزه ولاوه ويذكر ما يتبعه
 وأول من أشار اللى شيء من ذلك امرؤ القيس يصف امرأة :
 فقوله (يضصحي فتيت المسلك) تتبيع، وقوله (نزؤ الضيحى) تتبيع ثاني، وقوله
 الامتهان في الخلدمة، وأنها شريفة مكفيّة المؤنة، فجاءه ألما بما يتبع الصفة ويدل عليها أفضل دلالة .
وقال [ابن رشيقت] أيضهاً في باب التمـيل الذي هو من ضـروب الاستعارة وذلك أن تمثل شيئاً بشيء فيه إشارة إليه ـ إِن امرأ القيس أول من ابتكره، ولم يأت أملحُ من قوله فيه:

 ثلاثة أنصباء، فصار جمميع أعشار قلبه للسهمين اللذّين مثّل بهما عينيها، ومثّل قلبه

بأعشار الجزور، فتمت له الاستعارة والتمثيل (1)
وقال في الإيغنال: وهـو ضـرب من الـمبـالغة إِلا أنه في التقوافي خـا يَغدوها : وليس بين الناس اختالاف أن امرأ القيس أول من ابتكر هذا المعنـى بقوله يصف الفرس :
 فبالغ في صفته وجعله على هـذه الصـفة بعـد أن يـجري شأوين ويبتلّ عِطفه بالعرت، ثم زاد إيغالاً في صفته بذكر الأثأب، وهو شـجر للريح في أضعاف أغصانه
(1) كانت الجزور تقسم على عشرة أعشار، والمراد أنها ضربت على تلبه بالسهمين فاختارته كما تختار بهما أغشار الجزور .

حفيف عظيمز وشدة صوت، ومثل ذلك قوله:
 فقوله (لم يثقب) إِينال في التشبيه، واتبعه زهير فقال:

 الذي لـم يُحَطّم، لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن ؛ فإِذا لم يحطم لـم يظهر فيه بياضْ ألبتة وكان خالص الحمرة؛ وتبعهما الأعشى فقال يصف امرأه
 فأوغل بقوله (الوجِل) بعد أن قال الوحي؛ وبهذا تستدل على أن الشعراء كانوا
 وما من نوع من الأنواع التي سلفت إلا وقد اتبعوه فيها وانسحبوا علاء على أثره . وعلى
 ما هو في بعض نسيج وحدهه، والمثال الأول في الدلالة على
 بشيء من قوله: كالالتفات، والتقسيم، والمقابلة، والغلوّ، وتَنْي الشيء بإِيجابه في قوله :
عــلــى لاحــبِ لا يُـنَ




 الذي لا يكون إلا على جهة التشوق والاستعذاب إِذا كان في تغز الا






ولكن بعض تلك الأنواع اتبع فيها امرؤ القيس غيرَه، كما احتذى في الغلوّ
على قول مهلهل:

 اليمامة - وبين مكان الوقعة عشرة أيام، فقال امرؤ القيس يصف النار :

 البصر أقوى من حاسة السمع وأَشد إِدراكاً، ثم اتبع امرؤ القيس النابغة في قوله

يصف السيوف:


النابغة قولُ النمر بن تولب في صفة السيف أيضاً :
 إِذ لِس خارجاً عن طباع السيف أن يقطع الشيء العظيه في الأزضن ؛ فالغلو فيه ضعيف؛ تبينت أن هذا الشاعر بصير بصنعة الكـلام؛ [وأنن] فضله إنمـا هو فو في طريقة إِيراد المعنى مما يلتحق بتأليف اللفظ وتصريف الأسلوب؛ وانظر إلى قوله :


 فذكر الجواد والكر في بيت، والنساء والخمر في بيت، لكان أهوبي الهوب، وإِنما غفلوا



 وإِنما وصف نفسه باللتوة والشجاعة بعد أو وصففها بالتملُّك والرفامية . وتَد أَتبعه
المُتنبي في قوله:


وذكر الواحدئّ في شرحهما اعتراضَ سيف الدولة عليه وعلى امرىءء القيس وتخلُصَ المتنبي لنفسه وله، غير أن ترتيب امرىء القيس أبلدع وفيه من الفائدة ما

ليس في بيتي أبي الطيب.
بقي أن نذكر بعض المآَخل التي أصبناها في شعر هذا الشاعر، فمن ذلك أنه
له استعانة ضعيفة بالحروف والكلمات، كقوله:

وأن له تكراراً قبيحاً في الألفاظ والـمعاني يجيء بها بـا على وجه واحد مواضع مختلفة من غير أن يتصرف في ذلك بما يخفي قبح هنا التكرار وينفي عنه الظنة
ومنها دخوله في وجوه المناقضة والإِحالة في بعض الكالام، وذلك مما يدل على أنه يرسله إرسالاًّ كما اتفق، لا يبتغي به إِلا لذه المنطق، وإِلا وإلا مواتاة ما فيه تفسه من الميل إلى القول؛ ؛وبهالةا كان ختام تصائلده مقتضيبا، وقلما تطع الشعر على كلمة بديعة إِلا في القليل كختام تصيدته السينية:



أن ينظر إلى موضع السكوت وأن الإصابة فيه كأحسن الككلام.
 ونحوه، دون أن يوطّىء لذلك بما يحسّن التضمين ويخرج الكلمة المؤنثة مخرجاً لا يكفي فيه أن يكون حلقياً فقط . . .
 لسان الناطق المتحفظ، فذلك متجاوَزْ عنه بعذر البداوة، والغريب عندنا مألوف عند أهله

المنازعه بين امرىءه القيس وعلقمة:


 ومذا الحكم بيني وبينك ـ يُعني تلك المرأة ـ فبدأ امرؤ القيس يقول:

فنعت فرسه والصيل سحتى فرغ، وقال علقمهة:

فنعت فرسه والصيد حتى فرغ، وكان في قول امرىء القيس :


وفي قول علقمة :


 ديوان امرىء القيس).
 شعرآ تصفان فيه الخخيل على زَويَّ واحلد وقافية واحـدة ، فأنشـلـاهـا جـميعاً، فلما حكمت لعلقمة قال امرؤ القيس : ما هو بأشعر مني ولكنك له وامقة؛ فطلقها فخلفه

عليها علقمة. (ابن قتيبة).
وما رأيت أحداً من أهل النقد وازن بين القصميدتين، بل كلهـم متبعون كلـمـة

 الشعراء المعلّبين وامرؤ القيس يقول في قصيدته :


 توافيا على معناه ليس بموضع تفضيل، لأن في قصيلدة امرىم القيس القيس ما هو أبلغ في هذه الصنعة من بيت علقمة، وهو قوله :


 عادته .

وتصيلة علقمة بجملتها ليست بشيه، لأن كل ما فيها من الألفاظ البارعة

والمعاني الحسنة مأخوذ من تصيدة امرىء القيس، حتى ليأخذ البيت برمته والشطر


 و'الأصمعي، لم يزيدوا شيئأ على ما سبقى، وكان طبيعياً أن يتكلم امرؤ القيسي في

 ثالث، وهو أغرب؛ وإِن صح خبر هذه المنازعة فيكون ذلك هو السبب في تعفف

 لقي التوعم اليشكري نقال له: إِن كنت شاعراً كما تقول فملّط لي أنصاف ما أقول فأجزها، قال نعم، فقال امرو القيس:


فقال التوأم:
كــــار هــجـوس تــــتـــر اسـتـعـارا

ومي أبيات ستجيء في بحث الصناعات، فلما رآل امرؤ القيس قد ماتنها ، ولم

 عالقمة إِنما غلب امْرأ القيس بكلمة امرأته لا بقصيدته .

 له، ومنها أبيات لم يغير منها إلإلا القافية، وذلك بعض ما أخذناه على شعره (انظر الوسيلة الأدبية ص \& \& 0، والجزء الأول من شعراء النصرانية ص بّان، وديوان
امرىء القيس).

الكفاية كفاية؛ وما يكون دون غاية من الغابات فربما كان في نفسه غاية .

## قصيلدة امـرىء القيس






















 أشار المولف رحمه اله . وتروى هاتان القصيدتان على أوجه الخرى.

























 عـلى جَـَد الصـحـراء من شــدّ ملهـبـب

وتـد أغتـدي قبـل الـشُـروعِ بـــابـع



 فـيـزمـا عـلـى سـرب نـقـئ جُـلـودُهـا
 خرجـنـا نُريـن الوحـش حـول نُعـالـة






 ترى الــار في مستـنـتع الــاع لاحـباً



















## قصيلة علقمة بن عبلـة

























 وتـد أغــــــي والطـــر نـي وكــاتها




















*     *         * 


## (1) طرفَة بـن الحَبْبٌ

 أشعر الشعراء بعد امرىء القيس، وإِنما نظروا إِلى مرتبة قصيدته في الطي الطوال على الترتيب المشهور؛ وإلا فامرؤ القيس محختلف في تقلديمه عندهم، وقلد أورد صـا صاحب











 وعشرون سنة بدليل قول أخته الخِرنِ في



 وعلى أي هذه الأقوال فقد خَب هنا الشاعر وركض بسنيه الَقليلة في مثل الأعممار ذكر الآمدي في الموتلف والمشتلف: من اسمه طرنة من الشعراء أربعة: أولهم هذا. والثانياني


 خزيمة بن رواحة . . . . واحسبه خطا والصواب ما نقل الرانعي .

الطوال، وكان منصباً على اللهو، يعاقر الخمر ويتلف بها ماله، فأورئته جنون الكبرياء وقتلته بلسانه الذي انتضى منه سيف الهـجاء . الها روى الجاحـا الأول): قيل لامرىء القيس ابن ححر : ما أطيب عيش الدنيا؟ قال: بيضاء رعبوية،
 ساقية؛ مـن صوب غادية! وقيل مثل ذلك لطرنة نقال: مطعم شـهيّ • ومركب

وطي!

 بابياته التي أولها:





 منه شرٌ فهجاه طرفة بأبيات فقال له عمرو بن هند وند وكا وكان سمع تلك الأبيات: يا عيا عبد عمرو؛ لقد أبصر طرفة حسن كشحكك، ثم تمثل فقال :











$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) ذكر البغدادي ني خزانة الأدب ان لديوان طرة شرحاً آخر للكاعلم الشتتمري . } \\
& \text { (الرغوث: النعجة المرضع ( }
\end{aligned}
$$

والملكُ من قد عرفت حقده وغدره، وكلانا قد هـجاه، فلست آمناً أن يكون قدن قد أمر




 البحتري بقوله:

 النعمان بن المنذر، وذلك أشبه بقول طرفة:


 ملح طرفة المتلمس في النعمان، نلا يجبوز أن يكون عمرو قتله، فيشبه أن تكون القصة مع النعمان .

 جأشه وتوة غريزته، كهدبة بن الخشرم ومرة بن محكان السعدي (ص 1 وا جـ العمدة).
ويقال إِن ذلك كان سنة oor بعد الميلاد، وتيل سنة عهـ.
 أن ما يصح من ذلك أحد عشر شعرآ؛ فلا يميز من المنحول في شعره إلا الِا القليل،
 وسِتعرف شيئاً منها في بحث الرواية والرواة(*)، غير أن طويلته من شعره الذي لا
(1) زيادة على الأحلـ.
تلت: انظر التعليق ني ص 9^.
(ملاسظة: بحث الرالرواية والرواة، يشكل الباب الثاني من أبواب الككتاب، وتد ورد في الجزء
الأول ص 9 •r).

خلاف في نسبته، وإن كانت لا تخخلو من تهذيب الرواة وزيادتهـم فيها، وهي التي


 قتيبة فيما أجاب به الحجأج حين كتب إليه يسأله عن أشعر الجاهلماهية وأشعر أهل زمنه، وقد عت العلماء أكثير مخترعات طرفة منها. كقوله فيها (صى IV7 جـ ا 1 ال العمدة).




ولم يجدوا له مخترعاً في غيرها إِلا قليلاً.




وقيل: بل إِن الإبل التي ضلّت هي إِلـ
يعينه في طلبها فلامه وقال : فرطت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها الما فقال قصيدته ؛

 الحي فبسط من ذلك صورة رائعة من صور الطبيعة، ثم التفت اللى ناقته فأمضى بـا بها



 الهول وأنه يتقلب على جنبي السيادة واللهو، ونسـج من ذلك حاشيتهنه، ثـم كأنما

 يصفه بالمـخيلة والفتوة ونضرة العيش، ثم خرج من ذلك بالسوداء، فذكر الموت

ووازن بينه وبين الحياة، ليدل على أن ربح الحياة هو الربح وصـار كلامه من ذكر الموت إلى النزع، غير أنه هـجم بهذا الموت يعاتب البـب ابن عمه مالكاً الذي ضيتع إبله،
 الذي لا يتقدم فيه يطلبها ولا تنشد فيه عند ربها، ثم جـلـه كأنه يستعطف، ولكنه اتخذ من ذلك وسيلة تخلص بها إلى عمرو بن مرئد أحد سادات العرب، فقال:






 باسمه من هذه القوافي الدالية قافية المتخلّدها .

ومن مختار تلك القصيدة قوله:




 وقوله مفتخراً فيها :


 وختامها :



## مذاهبه في الشـعر:



 جهة من شعره قد تركها وهمي تريد أن تنقضّ




 حين أُطرد نصار في غير قومه وقد ذكرهم فيها بقوله :


ولعل مديحها منحول إذ يقول فيه :
 وليس مثل هنا مما يقوله طرفة .
ويمتاز هذا الرجل بالمبالغة والإغراق ، فكأنه ينظر الى دقائق الوصف بعين مـ البلور . . . وذلك كقوله في وصفـ الناقة:



 القضرحي: النسر . وتكنفا: أحاطا. وحفافاه: جانباه. والعسيب: عظم الذنب. والمسرد
[المخصفـ] الإنفىى.
( الزميل: الرديف، والحشف: الضرع الذي لا لبن فيه. والشن : القربة الخلقة. والذاوي
اليابس . ومجدد : أي لا لين فيه ولا لّن.
( ( ( ) الكتاس بيت الظباء. والضال: السدر البري. والطر القسي: عطفها وانحنازهما. والمؤيد الووتق، من الأيد، أي القوة.








بأطول من خراطيم السحاب . . .
 إحلى جهاته سبب الأسباب التي يصح أن تتعلق عليه المبالغة؛ وسيأتيك هذا في موضعه مفصالًا .
ومن نوع قسم الرومي في شعر طرفة قوله متغزلاً يصف الأقحوان:

 فحاهـل البيتين أنه يشبه ثغر التي يتغزل فيها بالأقحوان الندي، ويقول إِنها قد


 وأولى به أن يكون فلاحة . . .
والصنعة ني شعر طرفة قليلة إلا أنها جيدة، ، وأرى شعر هذا الما الرجل كالشُباب: حقيقة جماله في القوة والمتانة؛ فإِن اتفت معه شيء من ظوانـ (1) أمرا: أي فتلا. والسلم: الدلو لها عروة. والدالج: اللذي يمسي بالدلر من البثر الىى الحوض. والمتشدد: المتكلف الشدة.

اللمى: سواد في الشفة والمنور : الأتحوان، وحر الرمل: النتقي منه، والدعص : الكثيب
 اي ذر عليه. ولم تكدم: أي لم تعض فتختلف نبته واهوله؛ والإتمد: الكحلـ .

بمـجموعه كمالاً، فمن مشهرر استعاراته قوله:


وهي غاية من غاياتت هذا الجواد: فإن البيت يصور الجمال والقوة والكور والكبرياء، ويكاد يريك الناس مطرقين قد تعلقت أعينهـم بهُّداب تلك الأزُر . ومن هذه القصيدة بيت دائر في كتب اللغة والأدب، وهو قوله :
نـحـن في الـمـشـتـاة نـــعـو الـجَفَـلَى


 صفة الحرب يذكر قومه:






ومما اختاره له في الحماسة قوله :


 وقد جاهت في شعر إسلامي من شعر الماثة الأولى : وأعلـم غير الظن، وهمي أبلغ وأوجز .

## زهَيرُ بـن أبي سُلمى

هو زمير بن أبي سُلمى - قال فيه الصحاح: ليس في العرب سُلْمى (بالضـمّ) غيره - ابن رباح، يرتنع نسبه إلى نزار، كان ورعأ حكيماً يعدونه من مترهُبة العربا قالوا: وهو أحد الثلاثلة المتقدمين على سائر الشعراء، وإِنما اختلف في تقديما
 والنابغة الذيباني، وما أرى ذلك عن جماعة، فإِن الأقوال مختلفة في التفضيل بين





 من الحجازيين في تقديم زهير وأنه أشعر الشعراهـ
 لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره؛ كان أبوه شاعراً، وخاله شاعـاعراً، وأخته سلمى شاعرة، وإبناه كعب وبجير شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة، وابن ابنه المضرّب بن كعب شاعرآ.
وني رواية حماد وابن الكلبي عن أبيه تال: كان بسامة بن الغدير خالِ البـي
 فكانت غطفان إِذا أرادرا أن يَغزوا أتوه فاستشاروه وصحدروا عن رأيه، فإِذا رجعوا قسموا له مثل ماً يقسمون لأنضلهم، فمن أجل ذلك آلك كثر ماله، فلما الما حضيره الموت جعل يقسم ماله في أمل بيته وبين بني إخوته فأتاه زمير فقال: : يا خالاه، لو قسمت
 وما مو؟ قال: شعري ورئتنيه؛ وتد كان زمير تبل ذلك تال الشعر . وكان أول ما ما
 أين جيت بهذا الشعر؟ لعلك ترى أنك جئت به من مزينة؟ - مي قبيلة من من مضر ينسبونه إليها، تال ابن تتيبة: رإِنما نسبه في غطفان، ورده ابن عبد البر في

الاستيعاب ـ وقد علمت العرب أن حصـاتها وعين مائها في الشعر لهنذا الحي من غطفان، ثم لي منهم، وقد رويته عني.


 من أصالة الرأي، فيكون زمهير قد احتذاه في حكمـه وأمثاله؛ لأنه لا يُعرَفْ لشاعر جاهلي ما عُرف من ذلك لزمير
 وهو الذي وقع به إلى صميم المديح وأراه من جـوده موضم الاخلانتراع، الان حتى قالوا


 الارتجال والبديهـة عن حوليات هـا الشاع
 لا يعاظل بين الكالام، ولا يتبع الوحشي منهـ" (1) . حتى قال أبو عبيدة: إِن لشعره ديباجة إِن شـئت قلت شهـل إلـا وإن شتت قلت صشخر لو ردّيت به الجبال لأزالها ا
 شروح طبع منها في وليدنه شرحه للأعلم الشنتمري سنة 1^19 اللميلاد. مختاراتها وسببها:
كان ورد بن حابس العبسي قتل هرم بن ضمضـم المري الذي يقول فيه عنترة وفي أخيه :

 رأاسه حتى يقتل ورد بن حابس أو رجلاً من بني عبس؛ ثـم من بني غالب [ولـم (1) تالوا: المعاظلة ترديد الكالام في قافية بمعنى واحد، وتال صاسب المثل السائر: مي مالخوذة
 وفي معانيه بالمعاظلة، وله في تقسيهها كلام حسن فالتمسه مناكـ .


 فتتله حصين، وبلغ ذلك الحارث بن عون عون وهرم بن سنان فاشتد عليهما؛ وبلغ بني






 مطلجها:
صسحا المَلـب عـن سـلمـي وقـد كـاد لا يسـلو
وكانت تلك أول قصيدة ملح بها هرما، ثم تابع بعد ذلك . والر والرواة يختلفون
 تسعة وخمسين؛ وتد استهلها بكلام عن الديار والآثار كان شائعاً في العربا وب، ولـم
 الأنماط العتاق والككلل التي تشبـه حـواشيها للون اللدم، وذكر بكـورهـن وأنهن لا



 ما علموا وذاتوا، ويصفها لهـم وتد لقحت وأنتجت كل غلام ألما أشام، وأغلّت ما لا لا


 الحياة السياسية والاجتماعية؛ ولقد أبرزها في موضععها سياسةً في الشعر وفلسفةً فيا السياسة؛ وهي جملة المشختار من هذه القصيدة؛ ومنها:
(*)
וג




إلى آن يقول:


 وهذان البيتان من الروحانيات التي لا تزال تطير بين السماء والأرض . شعره:
قد تقدم آن زهيراً أشهر من عُرِف من العرب باستتبات اللفظ وتخيُر الكلمة وتنقيح العبارة؛ فلا جرم كان أحصفهـم شعراً، وأنصحهم لفظاًّا؛ ولا يزال قد رمي في شعره بالحكمة الرائعة، والمثل الساتر، والمعنى اللطيف، واللفظ الفخم الجليل، والتول المنسق النبيل، وتد سلس له النظام، وأطاعه عصيْ الكالام، فلا
 وحسن الاستواء كأنما كانت تهدر في قلبه لا في شدقه، ولكأني أرى أبياته موازين، فلا تكاد اللفظة تميل في الكفة حتى تقع أختها في الكفة الااخرى فتتساويا، ومن آجل ذلك قل المنحول في شعره لأنه ديباجة غير ممزتة، ونسيج غير مخخرقّ، ولا يأخذه نظر الناقد حتى ينفيه، وقد نحلوه أبياتاً يقال إنها لصرمة الأنصاري يقول في

 كانت ألفاظ زهير طريقة بينة، وكان شعره نَنْسَأ لا فتور فيه ولا تلبُّث، وحسبه بمثل




 حتى تتمثل كانها دمية مصور [إِن لم تكن فيها حياة فإِن الحسن في تمثالها حيّ].

وترى الرأي يغلب شعر هنا الرجل، فكأنه شعر سيد لا شعر شاعر، وأكثر ما يظهر ذلك في أبياته الهمزية التي يقال إنه هـجا بها آل بيت من كلب من من بني عُلَيم بن حبان وذلك حيث يقول فيها (ص oor : شعراء النصرانية):






وبهذا البيت الأخير سمي زهير قاضي الشعر . أما قوله وما أرى . . . الخ الخ فهو
 الكلام، وله في النفس حلاوة وحسن موقع، بخلان مان اللا للغلو والإغراق؛ لألأنه يدل




 ولعمري إن هذه الآنية الملاء لطرفة من طرف الاستعارة، وإِن حسنها إِنما تم بذكر البيوت في صدر الشعر. وفيها أيضاً :

ويروى : لكل منكرة كفاء، وهي لمحة دالة أشار بها لقبح ما كان يصنع به لو لقيه، وهـا البيت عند قدامة أفضل بيت في الإشارة التي لا يأتي بها إلا الـّاعر المبرز والحاذق الماهر

 الفتحول ويلوذ بهم، كامرىه القيس وأوس بن حجر وأبي دؤاد الأيادي، كما عأتبع (1) أبو طريف: كان ماسوراً عندمـم، والإسار : سـوء الأسر وشـدته، والــلـيك : الأمير لأند يملكهم، واللحاء : الملاحاة واللوم.

في صفته امرا القيس قولَه :

فإِنه أوغل في التشبيه إِيغالاً؛ بتشُبيهه ما يتناثر من فتات الأرجيوان بحبر الفنا
 ألبتة، وكان خالص الحمرة، وقد أتبع بيت امرىء القيس :


وكذلك أتبع في نفي الشيء بإيجابه حيث يقول:

فأثبت لها في اللفظ وصيدآ، وإنما أراد ليس لها وصيدٌ فيسلّ، وله في المبالغة والتتميم العجيب قوله :
 فإِنه يريد بقوله (على علاتهه) ما يكون من قلة المـال والعُدمه أي فكيفـ بـه وهو على خير تلك الحالل، وقد جاء له في هلنه القصيدة :
يـطعـنهـم مـا ارتـمـوا حتتى إِذا أطعـنـوا ضـارب، حـتـى إِذا مـا ضـاربـوا اعـتـنــا
 خطوة على أقرانه، وهو نوع من التقسيم تأتي فيه الزيادة تدريجاً وترتيباً، ولذلك رأك

(ص ب ب ج
 ألقى عن المادحين فضهول الكالام، وله في ذلك أبيات لم يُسبّق إِليها، كأبيأته القافية

التي يقول فيها :
مــن يـلــت يـومــاً غــلـى عــلاتـه هـرمــا
ونحو قوله :



وقصيدته اللامية التي مطلعها :
(1) الضريبة: الخليةة.

## صحـا القـلـب عن سـلمى وقد كاد لا يسلو

وفيها يقول:


 كذلك أبياته التي استجمع فيها خهروب المديح من العقل والعفة والعـي والعدل والشجاعة، وهي التي يقول فيها، وهي من المديح المنعهوص عليه اليه، وقد عدُوها شرفاً لمن قيلت فيهم:

 وقد اختارها قدامة في نقد الشعر وشرحها على ذلك التقسيمر •


 يداور المعاني حتى يبحر لها طريقاً إلى الحقيقة، ويجد لها مـخلصاً إلى الواقع كقوله:

وقوله أيضاً:

 ترى زهيراً يشذّ عنها في شيء، حتى لقد بلغ من معرفتهـم ذلك له آنهم حملوا عليه الجواب المرويي عن أوس بن حجر حين سأله رجل وقد سمعه يقول:
 فقال له: أنت لا تكذب في شعرك، فكيف جعلته أشـجع من الأسد؟ فقال
 زهير بتلك الطريقة والتزامه إياها .
 طريقة فيه، ولا هو كان من المتبسطين في فنون المجاز، كما قد يكون أنفة ونزوعاً

إلى مذاهب السيادة، وتورّعاً عن أمثال تلك التكاذيب، وهو الأرجح عندنا لِما قدمنا
 تعجارة كما جعله الأعشى، ولا انحطط فيه إلى تساقط الهـمة كما فعل النابغة ، ولا ولا زين باطالْ، ولا الختلق موضوعاً، بل كان مليححه تاريخاً صسحيحاً .

أو يتخلصى بمشّل قوله :


ولو شاء ذلك تفتقت له الحيلة؛ ثـم كان يتناول البسيط من معانيي المليح وما
لا يُمـلح به عادة ، فتلنعه سلامة النية إلى إِقحامه في شعر كقوله :



فهدا البيت لا يرضى أححمت أن يُمدلح به، ولكن زهيرآ يعرف أن هرما يرضاهه
بل يعرف كيفِّ يرضهيه به، ومثله قوله في معناه :

وكلمة ॥على علاتهلا هذه لا تزال تدور في الناس إلى اليوم، وكذلك كلمته في قوله:

يعني الممية، فقد أجحراها الظرناه على الحذفف، فيقولون إلى حيـث ألقتت . . . لمن يوذعون وجهه ويستقبلون قفاه . .

## خشونَـة الشعر الجاهلي

ليس الذي نجله نحن في شـعر الجاهلية من جفاء المعنى وخشونة اللفظ و


 يسرك وأنت طفل مثلا" بالذي يسركُ وأنت شاب نفسَ ذلك السرور الأول في معناه

ولما كانت الفاظ اللغة لا تؤدي أكثر من الصوَر، ومعانٍ منتزعة من حياة ألها أهل
 بما يصور الاجتماع من الأسباب الكثيرة ذاهباً بحقائق تلك الألفاظط، إِذ يعطيها صوُراً

 في الغرابة إذا انعـدمت صـورته اللذهنية مـن الاجتمـاع، فيجري مجرى الألفالظ المماتة
والعرب يذكرون في أشعارهم أسماء كثير من الحشرات ومن صفات ولات الدواب




 عن سائر أطوار الشعر العربي، وتد مرّ شيء من تفصيل ذلك في تأريخ الأنواع التي بوّبنا لها
وقد يتعاطى الشعراء من البلدتين وأهل الحضارة تقليد أمل البادية في بعض
 والطرماح • : . . . . . . . . . . . . وخحك أبو كلدة الأعرابي حين أُشدل شعر ابن النطاح الذي يقول فيه: والـذـــب يــلـعـب بــالــنـعـام الــــــارد
 عابوا على أبي نواس وهو المقدم في المحدلين صفته لعينن الأسل بالجححوظ في
قوله :

بــارزة الــجــنــن عـــــنُ مـــــــنــوت

$\qquad$
 ولعله لم يكن رآه فقام عنده أن هنا أثشنع وأشبه [بشناعة] وجه الأسد وهم يصفون عينه بالغزؤور كقول أبي زمير :

 هذه الطرقات المجهولة مما لا يعرفونه عياناً ولا يخالطون صفته بالحان بالحقيقة التي تعرفها المشاهدة. وقد أسلفنا أن العرب كانوا علماء في أشعارهـم، فسببيل هذه الأشعار



الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدنا قيا قرياً منه في آشعار العرب والألأعراب


 والعذوبة والانههار وألأودية والمناقع من السمك وما وما يعيش معه - باباً مجرداً ؛ لأنه لم يجد في أكثره شعراً يجمع الشاهلد ويوثق منه بحسن الوصف (ص 7 جـ 7 جـ 7 ). ومما

 الكُلاب هي التي تقتل البقر، وإذا كان الشعر مليدالّالّا وقال كأن ناقتي بقرة من صفتها
 ولكن الثيران ربما جرحت الكالاب وربما قتلتها ؛ وأما في أكثر من ذلك فإِنها تكون وي المصابة والكلاب هي السالمة والظافرة. نبّه على ذلك الجاحظ (ص ^ 1 جـ با ب: الحيوان)
(1) (1)

 ديوان قائله وقرا التصيدة من أولها إلى آخرما حتى ينتهي إليه (ص المب: بغية الوعاة).

تم إن شعر العرب إنما بقي من بعدهم للحاجة إلى ألفاظه لا إلى معانيه، إلـ



 شاعر أشعر وشعر أحلى وأظرف، فأما أن تتفاوت الأشعار القديمة حتى يتى يتباعد ما ما


أما السبب في أن العرب لم ينظروا في تصفية معانيهـم ونحت ألفاظهم الشعرية
 وحالة البداوة ، فإِن شئت قلت إِن ألفاظهـم إِنما تقطر من سيوفهـم أو تسيل من ألم




 الشعر العبراني؛ فإِن الذلة والمسكنة والرعدة الدينية أخص مميزاته .

$$
\begin{aligned}
& \text { البابُ السّابع } \\
& \text { أَدَبُ الأندلس } \\
& \text { إلى سقوطِّا ومَصرَع العَربَيَّة فيهَا }
\end{aligned}
$$

الأدبُ الأْنتَلسي
 القلم سحاباً لاحترق من أسى البكاء بما فيه من البرق، ولو كا كان

 سعداً لا عيب له إِلا أنه من الزمن وآلخر الزمن شقِي، ورحمه الله عهـلاً لا نقصى فيه

إِلا قول المؤرخ بعله : لو بقي !
الآدب وتآثره بـالتاريـيخ السبياسبي:
 التاريخ، رأينا ما أذهلنا من إغفال الـنا المؤلفين في الأدبا


 لِإِيا إِلا بعض أنقاض التاريخ، وأنت تريد الأنقاض كلهاء ، بل صورة البناء قبل أن
. ينقض
لذلك رأَينا أن نضّ هذه الصفـحة جدبدة في تاريخ الأدب العربي؛ ولما شرعنا




ذلك قسمنا الكالام إلى قسمين -
القسم الأول: الأندلس من العراق:
إِن الأدب الأندلسي لا يبزه في التاريخ إِلا الأدب العـراقي


 أنفسهم كانوا يلقبون نابغيهم بأسماء المشارنة، فيقولون في الرصهاني : إِنه ابن روميّ الانيّ












 والحديث، وكتب عن ابن أبي خيثّمة تاريخفه، وسـمـع من البن قتيبة كثيراً من كتبه،





 بالأندلس؛ وسيانتي ذكر آخرين في اللكالام على علماء الأندلس .



 (1) هو أبو بكر بن الصانغ يعرن بابن باجة، واليه تنسب الالكحان المطربة التي كان عليها الاعتماد ني الأندلس، توني سنة برّهو
 ( r )
 وغيرهم•

ابن الأحمر القرشي يذكر آنه رواه، وكان صدوقآ، ولكن كتابه ضاع، ولو حضر


وقد يكون دخول الحراق عند بعض العلماء من قبيل قولهم پ"مَن حفظ حجة










 القاليٌ في تعظيمه، وشهد له بأنه أنبل أهل الأندلس في اللغة، وكان إِلام الأدب في في

ذلك الزمن أبا بكر الزبيدي .
غير أن التاريخ قد فسر هذا التفاوت؛ فإنه عذّ أبا علي حسنة من الأن حسنات
الدولة الأموية في الأندلس، حتى وقع ذلك موتع المنافسة من المنـينورد بن أبي
 اللغوي عزم على أن يعفُّي به آثار أبي علي الوافد على بني أمية، ليفوز بِلِّحلى
 ذلك شيء في بحث الرواية ـ فأعرض عنه أمل العلم، وقلد ولموا في روايته وحفظه، ، ولم يأخذْوا عنه شيياًا لقلة الثقة.
ولم يكن الشغف بالأسماء والألقاب العراقية مقصـوراً على العلمـاء الألاء والأدباء



 أسباب الترفه والفخامة التي تتوزع على ملوك شتى فتكفيهم وتنهض بهم للمباهاة ،

> وفي هذه الألقاب يقول ابن رشيق :

كـالـهـرُ يـتـكــي انـتـنــاخـاً مـورة الأسـد
وكان بنو حمود الذين توثبوا على الخالافة في أثناء الدولة المروانية بالأندلس

 والحاجب(1) واقف عند الستر يـجاوب بما يقا يقول له الحنليفة ؛ ولما الما حضر أبو يزيد


اللني خطب له بالخلافة فين مالقة وآنشده تصيدته النونية المشهورة التي مطلعها :


وبلغ فيها إلى قوله:

فرفع الخليفة الستر بنفسه وقال: انظر كيف شئت ؛ وكذلك انتحل وزيراء

 أول وزير في الإسلام (ص 119 جـ 1 التمدن الإسلامي) .



 من أكبر الاحتفالات التي حفظها التاريخ ذلك طرف من تهافت الأندلسيين في تقليد مشاهير العراقيين، وقلا وقد بلغون الـا من

 آدابه في اللباس والفرش والطيب والطعام، ثم امتثلهـم عامة الناس. وقد ذـكـر من


 وقد عظمت هذه السمة حتى كانت أهظم ما تنوفس فيه.

ذلك صاحب نفح الطيب أشياء قال إنها صارت اليى آخر أيام أهل الأندلس متسوبة






 الأندلس أبهة واستعد بالمـماليك حتى بلغوا خمسة آلاف، منهم ثلالثة آلاف فارس وألفا راجل .
عربية الآندلس:





 من العدنانية والقحطانية(1) ولم يتركوا في الأندلس عاداتهـم المششرقية من الغزئر والحروب، فطرأت بذلك الفتن بين الشاميين والبلديين والبربر والعرب من المضرئرية



 من كل قبيلّ، فانتحســـت بـما فعل مادة الفتن بالأندلس التي كانت تثيرهـا تـلك الجاهلية الرقيقة . . .
وتلما تجد في الأندلسيين شاعراً مفلقاً أو كاتباً بليغاً أو عالماً ضليعاً إلا ونسبه
 من بني بكر بن وايل، وكان يوسف بن هارون الرمادي معاصر المتتبي من كندة ،
(1) قد مر الكلام عن معنى هذين اللفظين وما يرادنهيا ني الجزء الأول.

وأبو بكر المخزومي هجَّاء الأندلـس من بني مخزوم، وكذلك أبو بكر بن زيدون،

 الانتساب إلى العرب كان محفوظآ بالأكتر في العلماء والفقهاء والأعيان، متيمزاً
 العلماء من أْمل غرناطة، إلى مرة بن أود بن زيد بن كهلان، وبن وبنو أسمادالك القضاة

 غير هؤلاء ممن أفردت لهم كتب الأنساب الأندلسية؛ وكان يقال لنساء غرنا المشهورات بالحسب والجالالة : العربيات، لمحانظتهن على المعاني العربية (صم rq६ على إِيجاد الأدب الأندلسي وإجادته .

## أولية الأدب والعلوم:

 الأندلس ضرورة شعراء ولا كتّاب من أملها، بل كانوا من الطارئين، ومهم مع ذلك لم يتميزوا ولم يبلنوا مبلغ أدباء العراق والشام، ومن هؤلاء أبو الحظار ماحبا



 توجه عباس بن نآصح الشاعر من قرطبة إلى بغداد ولقي أبا نواس استنشده من
 العراق . واستمرت تلك الحال إلى منتصف القرن الثاني، فعرف بالثـ الشعر حبيب بن الوليد الذي ينتهي نسبه الى عبد الملك بن مروان، وقد توني بعد المائتين (صن عال جـ صالح الحضرمي الحمصي، وكان له أدب وشعر، وكان عباس بال بن نالصح الثقنفي قاضي الجزيرة الخضراء في أواخر هذا القرن يفد على ترطبة فيأخلذ عنه أدباوها،
 (ص £ £ ج ج ا) وفي تلك الأيام عرف شاعر اسمه بكر بن عيسى.

هذه أولية الشعر في الأندلس؛ أما الكتابة فلعل أول من اشتهر بها أمية بن

 ويفضل آراءه (ص VY جـ عثمان النقيب وصاحبه عبد الها بن خالد، إلا أن فضل الخصوصية والمشاي لأمية دونهما.

أما أولية العلوم فإِن أقدم ما اشتتلونا بمدارسته من العلوم إِنما هو الفقه، حتى

 إِامتهم على الحق وحملهم بالسنّة الواضحة، ولهم في ذلك الك الأخبار العريضة .

وقد كانت حركة الحياة الأندلسية حركة غزو وحرب واخطرابيراب فتين سياسية عليها صفة الدين الِى آخر تاريخها العربي - كما ستعرفه ـ فنكان طبيعياً أن يُكون من من مقتضيات نطرة ذلك الشعب، الحماسة اللدينية، ولا يدل عليها كالِيإِساس الشديد باحترام الفقهاء، ولذلك كانت سمة الفقيه عندم جليلة، حتمى إِن المسلمين كانوا يسمون الأمير المعظم منهم الذي يريدون التنويه به: نقيهاً، وقد يقولون للكاتب
 الطيب) وني تاريخ وزرائهم وشعرائهم وادبائهم ما يدل على ذلك، وسنا المعنى في موضع آخر . وقد كان الأندلسيون يتفقهون على مذهب الألوزاعي


 في فجر تلك الحضارة، وذلك طبيعي؛ لان الناس في أدوار التاريخ الإِسلامي لم يتفرغوا لعلم الأدب إلا إذا استكملوا علوم الدين أو أمملوها والعياذ باشه ؛ وقد أجمع الأندلسيون قاطبة على مذمب مالك، ولا يزال ذلك في ألـا أهل المغرب لعهرينا؛ قال الحافظ ابن حزم: امذلمبان إتشرا في بده أمرمما بالريآسة والسلطان : مذمب
 الثى أتصى عمل إِفريقية، فكان لا يولي إِلا إصحابه والمنتسبين لملمهبه، ومذمب
 روى الموطأ عن زياد المذكور آنفاً قبل أن يدرك مالكاً، ثم آدركه فروى عنه ـ كان

هكيـاً عند السلطان مقبول القول في القضاة، وكان لا يلي قاضِ في أقطار الأندلس

 ولا أجابِ إِليه، وكان ذلك زائلاً في جلالته عندهم، وداعياً إلى قبول رأيه لديهـم" .
 الظاهر، ولم يشتهر به مثله أحدل (ص

 الطارئين على الجزيرة وفي تليل من أهل البلاد كما مرًّ بك بعضهه؛ وقد كالان الألأمير





 معروف بالشعر؛ أورد له مـاحب نفح الطيب بعض أبيات غير جيلة (صى •1 1 جـ

فتلك جملة تاريخ الأدب الأندلسي في القرن الثاني وما أدركه الفتح من بقية


 كان النقص في أوله!

## الأدبُ في القَرْن الثالِث

استهل القرن الثالث وحضارة العباسيين في أوجها، وقد نفح الأدب العربي





 جاراهم هو في ذلك فزاد في جامع قرطبة رواقين، ويقول بعضهـم إِنه فعل إلا ذلك الما لما اتهم بميله إلى الفلسفة. ولما كار كان هذا الأمير مع علمه بعلوم الشريعة عالمألماً بالفلسفة (ص إ جـ ا ا: نفح الطيب) وكان محباً للسماع، كثير الميل للنساء، احتجب عن
 ولولا هذا الأمير لرتد العصر الثالث من الأندلس في كفن الثاني؛ إِذ نبن في أيامه يحيى بن حكم المعروف بالغزال الشاعر المفلق الفيلسوفـا



 طالب المتنبي الشاعر من أهالي جزيرة شـر فنظم كتاباً في تاريخ الأندلس وأورد منه ابن بسام في كتابه الذخيرة.
وكان الغزال من كبار أهل الدولة حتى أرسله عبد الرحمْن سفيراً إلى. ملك

 الواصلة، وتوفي هذا الشاعر سنة •O.

 استوزره لشطرة من الشعر، وذلك أنه صنع في بعضى غزواته قسيما، وهو :

نـرى الـــــيء مــمـا يُـتــــــى فــنـهــابـهـ
ثم آرتج عليه وكان عبد اله بن الشممر نديمه وشاعره غائباً عن حضرته هـر . فأراد

ومـا لا نَــرَى مــمــا يــقــي الهُ أكــــــرُ
فاستحسنه وأجازه، وحمله استحسانه على أن استوزره.






 الحظوة عنده ، وكانت أديبة ذاكرة حسنة الخخط راوية للشعر حافظة للأخخبار عالـمـة
 (صى \1 جـ




 ججميِ ما سل به الباب (ص الـ ال جـ ا : نفح الطيب) .









صاحب العقد الفريد، وهو ويحيى الغزال طرفا الأدب في القرن الثالث، وتون الثوفي عبد








 السجستاني والعباس بن الفرج والرياشي وأبا إسحاق الزيادي، فأحذ الأصمعي وغيره، ودخل بغداد وسمع من أثمتها، ثم انقلب المى قرطبة . (ص TV : بغية الوعاة) .
تم اختراع التوشيح - وقد استوفينا الككلام عنه في موضعه. .

## الحضَارة الأنتَلسيَّهة

 ولهذه البلاد (إسبانيا) في تاريخ الحضارة أربعة أعصر : الأول عصر الفينينيين الذين اكتشففوها، والثاني عصر الرومانيين، والثالث عصر القوطيين . .. والرابع العصر الإِسلامي. وكانت إِسبانيا قبل أن يكتشفها الفينيقيون ما بين القرن الرابع عشر
 في أصلهم، قالوا: ومن هذا الاسم اشتق اسم (همبارياه الذي كان الاني الاسم الأول لتلك البلاد، ثم صار إسبانيا بعد ذلك.
فلم تكن حضارة العرب في الأندلس ابتداء، وإِنما كانت تتميماً، ولولا ذلك

 فليس الشأن في بناءٌ يُقام وبلل يعمر ونهر يبثت وأرض تفلح، ولكا ذلك جميعه، من جمال الشكل وإحكام الهندسة وجلاء الطبيعة وحسن التنسيق؛ وانت مح استفحال الحضضارة الإسلامية واستبحار عمرانها وسموق مبانيها ودقا وتة فنونها، خصووصاً في الأندلس، لا تكاد تجد لأفراد الثاد الشعراء المعدودين في وصف


 عباد كابي سعيد الرستمي ,والخوارزمي وغيرهما، وقد ذكرهم صما ولاحب اليتيمة وأورد تصائدهم، وابن حمديس في مباني المعتمد على الش وما وا شاده المنصور بن أعلى الناس وهو آثهر الشعراء ني ذلك، وابي الصلت أمية الأندلسي في مباني علي بن
 ذي النون بطليطلة، وتطع متفرتة لغير هؤلاء، وهم مح ذلك لا يذكرون مادة البناه ولا يصورون هندسته، لآن الشعر ليس مادة جامدة يآتلف مع الجوامدن، وإِنما مو يتبع زخرف الحضارة وفلسفتها.
وتد وجد العرب في الأندلب حضارة ممهلدة وسبيلاً مطروتة الـى الفنـون الدقيعة والجمال الطبيعي، وجاءمم بعد ذلك من بني أمية أمراء الحضارة المشرقية

ومنافسو العباسيين فيها. فجلوا شباباً كاد يوفي على الهرم؛ وكان رأسهم في ذلك عبد الرحمّن الداخل الذي بدأ في بناء جامع قرطبة الأعظم والقصر الكبير الناي كان
 والمجدد، والحائر، والروضة، والزاهر، والمعشوق، والمبارك، والرستق، والـورا وتصر

 لجنانه غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية، وأرسل إلى الشام رسورئيه: يزيد وسفر، في جلب النوى المختارة والحبوب الغريبة، ولسنا الآن في شرح موراد هذه الحضارة من أنواع النتشّ والحيّل الصناعية ووصف القصور والمتنزهات وسرد أسمائها، ومجالس الخلفاء وأنواع زينتهم ولهومهم وما سفهوا فيه من الـيا السرف والبذلخ ونحوما، فليس في كتابنا موضع يسع مثل هنا، وتد تكفل بذلك الشرح جميعه كتابُ نفح الطيب للّمقري، نضالًا عن آن فيه أثشياء أمسكناها لبحث الصنا المناعة العريبة
 الحضارة الأدبية لأنها تابعة للحضهارة الفنية، تغتني بمادتها وتشرق بجمالها؛ وإِنما الأدباء أقلام التاريخ التي تخلد حاضرة الدورل وتصف زينة الملك وتراسل عبي
 الأقلام يد شلاء يبترها التاريخ ولا يصفها إلا بالعجز وسوء التعلت والمغالبة على الوجود بغير حق .
وأساسن الحضارة الأدبية في الاندلس تلك الطبيعة التي كانت ترسل النسمات أنفاساً موسيقية تؤخذ شعراً وتلفَّظ الحانان، وبذلك حتب التى أهلها الأدب وطيعوا على مذه الشيمة، حتى كان ذلك ظاهراً في مثل وادي الأثات من أممال غرناطة، ،
 والبِساتين الغناء؛ وما زالوا يضربون المثل بأهل أثبيلية بلد المتنزهات في الخلاعة والمجون والتهالك على الشعر والغناء، وإنما كان يعينهم على ذلك ولك واديها البهيج؛ وبنت أشبيلية مذه مدينة شريشا ،وواديها ابن واديها، وقد تالوا فيها وا وا مـا أشبه سعدى بسعيدا ومي مدينة وصفوها بانه لا يكاد يُرى فيها إِلا عانق أو معشوق . . .

منها، كنزمون القلعية و [حفصمة] الركونية وغيرمما، وناميك [بهـما] من شـاعرتين ظرفاً وادباً، فرإِا كانت أنوثة تلك الطبيعة قد أنطقت النساء فكيف بالرجال؟

تال الجاحظ في موضع من كتابه البيان : زعم رجال من مشيختنا أنه لم يقـم
 زعم أحد أنه لم يقم أحدل من أمراء الأندلس وخلفائها إلـا






 هشام من خلفاء دولة بني أمية الثانية، والمستظهر والمر الشاعر الشاب المابر المـجيد، وأولاد












 الصولي محفوظ بالمكتبة الخديوية .
 عز الدولة، ورفيع الدولة أبو زكريا يحيى بن المعتصـم، وأبو جععفر، وأم الكـرام،
 والراضم، وبثينة؛ ثم ملوك بني الأنطس أصحاب بطليوس وما إليهـما، ومنهـم

المظفر صاحب الكتاب المظفري في التاريخ والأدب، ـ وسيأتي ذكره - وبنو هود
 المقتدر بن هود الذي كان آية في علم النجوم والهندسمة والفلسنفة ؛ فقُل في زمن كان يقوم بأمره أمثال هؤلاء: وإِنما الأْمر بالأمير .

## مبلغ عنايتهم بالعلم والأدب:

يخخلص مما استوفيناه إلى الآن أن أمراء الأندلس وخلفاءناءها كانوا فيها كعواطف
 المشرق، ومن جهة أخرى بإِزاء الطبيعة التي أنشأت الأندلسيين نشأة عقلية غير






 نفسه؛ والفقه وما يستعان به على تجميل الملك وسياسته كالكتابة والشعر وغيرهمها ــ فيما ظهر منه للناس .
ولما كانت السيادة لعلم الفقه في أول أمر الأندلس كان الأمراء من بني أمية
 ويديروا بهم الرحى الطاحنة التي هي التحرب؛ حتى إنى إن الحكـم بن هشام بات يتململ على فراشه وبَعُلَ عنه نومه حين مرضر قاضيه وسمع النائحة عليه؛ لألن هنا القاضيي كان يكفيه أمور وعيته بعدله وورعه وزهدهده هو




 الشاعر، والمتقي للا والمستكفي والمطيع الذي غلب على أمره معزُ الدولة بلم بن بويه ولم يكن له أمر ولا نهي ولا خلافة تعرف، فكان هذا الاضطراب في المشُرق علة

في تحريك المدنية والحضـارة إلى المـغرب، حتى استفـحل أمرهمـا هـناك ، لأن




 وأصولها المهمة، حتى قيل إن عاهل القسطنطينية وجلد من أسباب الحظوة لدى هـي هذا الحليفة أن يهدي إِليه نسخة بديعة من كتاب الحشائش الذي ألفه ديسفوريدس العالِئم
 بالذهب، وأهداه كتاباً آخر لهرشيوس صاحبب القصص، وطري وهو تاريخ للروم في أخخبار الدهور وقصص الملوك وطبقات الأطباء في كتب أخرى، وكان ذلك سنة VM. ولكتـاب ديسـفوريـدس هـنا شـان عـنـد العـرب، وتـد نـــلـه عـن اليـونـانـيـة الصطفان بن باسيل أيام المتوكل العباسي وترك أسماء كثير من العقاقير على لفظه الئها
 أهدي الكتابب إلى الناصر أرسل إلى ملك القسطنطينية في أن يبعث إليهي براهب


 ديسفوريدس من أسماء العقاقير والأدوية، جعله ذيلا على ذلك الك الكتاب . وبذلك صار من مفاخر الأندلسيين يومئذِ اتخاذ المكاتب للمنفعة والزينة معاً،






 عند الإِفرنج والعرب) .

ولسنا نفيض في وصف زمن الناصر وإِقبال الوفود عليه من ملوك أوروبا

والملوك المتاخمين له ومحخاطبته في أمر الهدنة والسلم والتماس رضاه وتقبيل يده، ولا في وصف المحجلس التاريخي العظيم الذي أعلّه لاستقبال تلك الوفوده، فإِن











 المشهورة، وحاجبه أحمد بن عبد الملك بن عمر بن أشهب، ووزيره عبد الملك ابن جهور، وآخرون.








 مكتبة إلا ما يذكر عن الناصر العباسِ الـاسي بن المستضيه


 ناستوسع علمه، ودق نظره، وجمَّت استفادته، وكان في المعرفة بالرجال والأخبار

والأنساب أحوذياً نسيج وحله؛ وكان ثئقة فيما ينقله، وقلما يوجد كتاب من خزائنه إِلا وله فيه قراءة أو نظر في أي فن كان ألا ويكتب فيه نسب المؤلف ومولد ولده ووفاته






 عصره إِلا عصرَ العلماء والأدباء الذين هم مصانع الكتب على الحقيقة؟
ألما الشتعر في زمنه فإِنا إِذا ذهبنا نقلب كتب التاريخ التي بين أيدينا لم نكد


 المغرب)

وإِذا كان التاريخ قد ذهب بكثير من أسماثيمه، فقد رأينا في بعض أنباثه أن من
 ألبيرة في عشرة أجزاء؛ وقد وتف عليه الوزير أبو محملد بن حزبم؛




ورأينا أيضـاً في هذه الطبقات في ترجما المعروف بابن خنيس المتوفى سنة



 وغيره، وتوفي سنة الـة

على أمره ابن أبي عامر المنصور وتولى حجابته، وجرت أحوال علَّت قدمه فيه



 اتخذ له مرة قميصاً من رقاع الخرائط التي كانت تصل إليه فيها فيها الأموال منه، وجعل




 من يخرجه أمامه كل ليلة (ص •Y: المعجب).

ولعل هذه الكتب مما يساق فيه القصص الموضهوع على غرض من ألغ
 كتاب أبي السري سهل بن أبي غالب، فيا أسفا على كتب أصبحت ألمّ أسماؤها تحتاج



 الكتب جميعها على مثال كليلة ودمنة المشهور .
 ما كان مقيماً بقرطبة، لأنه كان مواصـلا لغزو الروم مفرطاً في ذلك لا لا يشغله عنـه


 وخمسين غزوة.

ورأس الشُعراء في أيامه عبادة بن ماء السماء المتوفى سنة (E19 وللرمادي في ذلك يدّ أيضضاً .

ومن مشاهيرهم الرمادي وابن دراج والقسطلي ومتحمد بن مسعود الغساني
 إِسماعيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الشعر فكان يخاطب المنصيور بلسان النبات الذي يوافق أسماء عقاثله ومحاظراظيه،















(ص •q جـ Y: نفح الطيب).

وبعـد الــنصـور بزمـن قلـيل ابتدأت الفتن في الأندلس واستجار بعضهـهـم

 المشثهور المتوفى سنة
r^r جـ 1 : تفح الطيب).

وسار الأدب في وجهته غير مبالي بقيام الملوك وسقوطهـمّ؛ لأنه لا يقوم بهم

 نكان الناهر علي بن حمود من البربر - وهو الذي ملك مُلك قرطبة بعد الأربعماثة

وقيل سنة ^• ع ـ على عجمته وبُعده من فضائل اللسان، يُصيني إلى الأمدالح ويثيب عليها، مظهراً في ذلك آثار النسب العربي والكرم الهاشمي؛ ومن مشاهير الذين
 الطيب). ولما ولي المستظهر سنة عا 1 اع (من خلفاء الدولة الأموية الثانية) عكف


 الشعر؛ حتى أحقد بذلك مشايخ الوزراء والكبراء؛ فأثاروا عليه العامة وهم يوم يومثئي أجهل ما يكون؛ فقتلوه لأدبه وشعره؛ وهذا وحده دليل وليل على أن العامة لا يكرهون
 ناعق؛ وكما تابعوا في إِحراق كتب الفلسفة، تابعوا كذلك في إِحراق كتب المذهب المالكي في المغرب - كما سنشير إِليه فيما يأتي -.

## القَرن الخخامِس وَملوكِ الطوائِف

بعد أن انقطعت خلافة بني أمية ولم يبق من عقبهم من يصلع للملك، استبد بالأندلس أفراد غلب كل واحد منهم على ما يليه، وهم المسمون ونم بملوك الطوائف،






 من كل من أغْلَتْ قيمتَه المنافسة، وقد وجلدوا الزمن رخاء والعصر حضيارة والنفوس





 نجدةٍ لهم على الإفرنج وكان على يلده النعر المبين .

 المجالس العجيبة، والأوصاف البارعة، والفنون المستظرفة من صود التشبيهات، إلا أن ذلك جمميعه قد كان أغوَدَ على الأدب بالفائدة وأردَّ عليه باللمنفعة، فنبيغ في
 بهم القرن الخامس تاريخاً على حدة .
كان من أعظم مباهاة ملوك الطوائف آن فلاناً العالم عند فلان المان الملك، وفلاناناً
 العامري ملك: دانية لأبي غالب اللغوي الف دينار ومركوباً وكساء على أن يضع اسمه

في صدر [كتاب ألفه] فابىى ذلك أبو غالب وقال: كتاب ألفته ليتيتع به الناس وأُخلُد
 واضعف له العطاه . وكان من ملوك بني هود: المقتلدر بن هود، وهو آية في علم النجوم والهندسة والفلسفة، وكان يباهي بالفقيه الأديب العالـم الشانـاعر أبي الوليد الباجي وانحياشه إلى سلطانه؛ ومن ملوك بني الأنطس: المظفقّ ، وكان ألانر أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو واللغة والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخ؛ وقد [انتخبَ] مما جمع من ذلك كتابه المشهور بالمظفْري في خمسين
 المعجب). توفي سنة •\&7، وكان أديب ملوك عصره؛ أما ملوك بارك بني عباد فتد كانوا


 المعتضد، أبو جعفر بن الأبار .. . وأبو الوليد وابنه الوزير أبن زيدون والئين واليماني، وابن جاخ البطليوسي الذي يعد من أعاجبب الدنيا لانْ كان أمتّاً، وقد بلغ من حسنـ




 جللها برزوس الملوك والرؤساء عوضاً عن الأشجار التي تكون في القصور، وكان يقول: ني مثل هذا البستان فليتنزا (ص 9 هم : المعجب).
وهذا الخبر ينقله كتبة الأوروبين إلى الشعر المحض فيقولو الورد ني جماجم أعدائه، ولابنه المعتمد شيء من مثل هنا الما، فقد اتخذ في بعض

 والصاحب بن عبّاد والمعتمد هذا، فكان بياب الرشيد مثل أبي نواس وابي البي العتاهية والعتابي والنمري وأشجع السلمي ومسلم بن الوليد وأبي الشيصم ومروان بن أبي
 مثل أبي الحسين السلامي وأبي بكر الخوارزمي وابي طالب المأمون وأبي الحسن

البديهي وأبي سعيد الرستمي وابي القاسم الزعفراني وابي العباس الضبي وأبي محمد الخازن وابي الحسن بن عبد العزيز الجرجاني وبني المنجم وابن بابك وابي
 وكان بحضرة المعتمد مثل ابن زيدون وابن اللبانة وابن عمار وعبد الجملئ وبيل بن وهبون وابي تمام غالب بن رباح الحجام وابن جامع الصباغ، وغيرهم؛ ولا ولا أحدث
 الأنطس، وكان في حضرة بطليوس كالمعتمد بِإِشبيلية، يتردد أملُ الفضائل بينهـا

 الكاتب الشاعر الشهير، وهو الذي سئر فيهم القصيدة الخالدة التي أولها: الــدهـر يـفـجـع بـعــد الــــيـن بـبالأتـر وذكر فيها مصارع الملوك إلى زمنهم، وتوفي سنة - or
 شاعر الأندلس وعمر بن الشهيد وأبو جعفر الخراز البطرني وأبو الوليد النحلي ومحمد بن عبادة الوشاح والأسعد بن بليطة والحكيم الفيلسوف أبو الفضل بن شرف القائل في دولته:
 وقد تصر إمداحه عليه بعد أن مدح المتوكل المكل بن المظفر وأتطعه المعتصم قرية

 أبي يعقوب الأنصاري التي اشتهرت بأشبيلية بعد الأربعماثة تدارس النساء الأدب
(صَ ra ع جـ r: نفح الطيَّب).

وامتاز أيضاً باختراع الزجل كـرا الما امتاز القرن الرابع باختراع التوشيح، والذي الخترع الزجل هو الوزير أبو بكر بن قزمان، وكان ممن اشتمل عليهم المتوكل بن الـي

وفي آخر هذا القرن نكب ملوك الطوائف وانقرض ملكهم على يد يوسف ابن تاشفين المالقب أمير المسلمين ولم يكن على شيء من الأدب العربي؛ ولذيلك كالك كان أكثر الشعراء في بر العدوة أيام نكبة ملوك الطوائف من الزعانفة وملجِفي أهل الكدية، حتى إِنه لما الخذ المعتمل إلى طنجة تعرّض له أولثك الصعاليك وألحفوا

في استجدائه، وكان هو أولى منهم بالكدية لولا أنه المعتمد الذي يقول في ذلك :

ومن مشاهيرهـم الحصري الأعمى، وكا الانت له عادة سيئة من قبح الكدية
وإفراط الإلحاف (ص • • : المعجب).
الوزراء:
عصر


 رحيم الشاعر، وأخيه الوزير أبي الحسين بن رحيمّ، والوزيراء أبي بكر الطيأئي، وأبي




 مـحمد بن سـارة، ويـحيى بـن تقي، وأبي الحسن غـلام البكـري، وأبي القـاسـبم المتنبي، وأبي الحسن بن [ . . . ] وأبي عبد اله محمد بـل بن عائشة، وأبي عامر بن



 عليهم الخطط كالمظالم والأحكام [والإنشاء] وغيرها كارها . وربما يتهادى الوزير الواحد ملوك علمام





 حفنص بـن برد، وأبو عبد اله البـكري، وأبو بكـر بـن عبـد الـعزيز، وأبو عبـد

الملك بن عبد العزيز، وأبو جعفر البتي، وأبو جعفر بن سعدون، والـون والحاجب أبو




 يتجمّل بهـم موكب الوزارة، وينطت بهـم لسان المـو وتدبر مقلار ما فيه مع ذلك من الأدب وفنونه .
 الأندلس، ومنهم ساجب الناصر أحممد بن عبد الملك بن عمر بن أشهـبه، ووزيره
 زمنه وزمن أبيه من بيوت الوزراء الو آل أبي عبيدة وينتهي بيتهـم في الوزارة اللى زمن

 كتابب ربيعة وعقيل. الذي سلفت الإشارة إِليه .

## القَرْن السَادِس

## ومَا بعلَه

بعد أن انقرض ملك الطوائف واستوسق أمرها لابن تاشفين بما أظهر من

 وأصحابه بالمرابطيَن . ولم يختلف عليه شيء من الأندلس، فانتطع إليه من أهل كل
 تجمّيل الملك بهم؛ وبذلك اجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان الـمان البلاغة ما لم
 الوزيـر أبو بكـر بن القصير، وكان على طريقة القـدماه، من إِيتار جزل الألألفاظ















 وأنه بدعة في الدين، في آشباه لهذه الأقوال حتى استحكم في نفسه بغض الفلسفة

وأهلها، فكان يكتب في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء من







 متحققاً بأجزاء الفلسفة ؛ وقد شـارك في بجميع العلوم، غير أنه لم يكن يظهر إِلا ما ينفقُ في ذلك الزمان .
وقد كان من وراء ذلك وتشعْب هذه الفروع [واستبحار] هذا العلم أن أن الأمير

 الواحدة أربعة أقوال وأكثر لا يُعرف في أليا






 المعجب) وكان ذلك في سنة \&^R.


 وأبو عبد الش محمد بن أبي الحضال وكان مان الواحب المكانرانة لديه، لمشاركته في علوم الفقه، وأخلوه أبو مروان، وعبد المعجيد بن عبدون وغيرهم . وكذلك كان أخوه إِبراهيم بن يوسف بن تاشفين قد عقد للأدبس في ذلك

 السـادس من خلفتهـم ملولُّ الطوائف ومن تركهم أبوه من العلماء والشعراء والكتاب، وقد ذُكر كثير منهم.
ولم يزل [أمر] الأدب [يتردد] بين الأندلس وبر العديوة، حتى اعـياد أمراء

 وابن بقي، والفيلسوف أبو بكر بن الصائغ، واببر الحسن جعفر بن الحاج الميورتي الشاعر الشهير، وابن الصفار الترطبي، وغيرمم.

## الآدب ودولة الموحدين:

لما تفرّق أمل الأندلس بعد الفتن التي [كانت] في أواخر القرن الخامر الثامس، كان


 الملك، وقد مر شيء من ذلك في دولة المرابطين، ولما ولي عبد المؤمن - من
 عـنده والجوار بحضرته؛ وأجرى علـهـم الأرزاق الواسععة، وأظهر التنويه بـهـم
 إِنه لما تغير على وزيره الكاتب البليغ أبي جعغر بن عطية، امتحن من عنده من الشعراء بهجوه، فلما أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: ذهمبا ابن عطية وذهبـ
الأدب معه! (ص 1•1 جـ r: نفح الطيب).
 سبتة، ، نعبر البحر ونزل الجبل المعروف بجبل طارق، وسقاه هو بجبلَ الفتح ـ وند
 الشعراء ابتداة ولم يكن يستدعيهم تبل ذلك؛ إنما كانوا يستأذنون فيوذَّن لهمه، وعلى


 الناس فنُبز بهذا اللقب (انظر بغية الوعاة: ص •10)، والرصافئ، وكان يومـئذ

حدئاً، وغيرهم؛ وقد ولى عبد المؤمن بعض أولاده على جههات الأندلس، فولى ولى

 البقية الباقية من فيوء ذلك النهار؛ ؛ ثم صارت الدولة إلى يوسف بن عبي سنة OO^ وكان في حياة أبيه قد ولي إثبيلية وأعمالها، نزل منا منها محرل المعتمد


 النحو ومسائل العربية، مع مُشاركة في علم الأدب واتساع في حفظ اللغة، ثم طمح
 ذلك بعلم الطب، ثم تخطّاه الى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة، وأمر بـجمع

 من أقطار الأندلس والمغرب، ويبحث عن العلماء وخالمة أهل العلوم النظرية ، إلى
 الإسلام، أبو بكر محمد بن طفيل، تلمبذ أبي بكر بن الصـائغ، وقد كان أمير
 أياماً ليلاً ونهارآ لا يظهر، وهو الذي تولى جلب العلماء إليه من جميع الأّقطار،

 وتقريب أغراضها. وكان من كتاب أبي يعقوبِ أبو [عبد الش] محمد [بن] عياش بن عبد الملك، وهو الذي جرى على طريقة خاصة في الإنشاء توافق طريقة هؤلاء الأمراء وتصيب ما في أنفسهم، ثم جمرى الكتئّاب منّ أهل ذلك اليمصر بعده على
 المعجب) وكان أشهرَ شعرائه وشاعر المغرب ني وتيا وتها أبو بكر بن مجير الأندلسي
 سعيد، وابن الصابوني شاعر إبيبية ووشًاحها، وابن إدريس الرندي
 وكان قد وزر لأبيه [فبلغ غاية] بعيدة من مطالعة الأمور وتقدير الرجالـ، ، فكأنما استوفى حظه من إككرام الفلسفة وونّاها قسطها ني ذلك الزمن، لأنه ما كاد يتصل بد

الآمر حتى أراد أن يرجعها بـوية ساذجة يجري فيها على سنن الخلفاء الرائدين،

 سلف ما كان من نظره في كتب الرأي وتقدمه بإِحراقها، وحكوا الـخروج إلى بعض غزواته سنة الـه




 فقال قُتيبة: لَتلك الإِصبع . . . أحب إِليَّ من عشرة آلاف سيف.

## نكبهّ الفيلسوف ابن رشد:

وفي أيام يعقوب مـذا نالت أبا الوليد بن رشد فيلسوف الأندلس المـتـنـة

















يقتضيه إِقليمه والأمة التي هو فيها، ولذلك نستبعد نحن أن يكون سبب هذه المحنة غضباً منَ المنصور لمن يُناوىء الفيلسوف، أو موجدة عليه لأنه ذكر في شرح كتاب الحيوان لأرسطاطاليس أنه رأى الزرافة عند ملك البربر - يعني المنصور - فغفل عما


 التممليق والمداهنة ويؤنر الكبرياء ويفسح من صدره للغيبة والنميمة من أجل ابلين رشد ولكي يشدّ عليه هذه الشدة؛ ولولا ذلك ما جمع فتهاء قرطبة وأخذهم بأن ينظروا في كتب الفيلسون فإِما التحريم وإِا التحليل . وتد كان الأمير أَتْى شأهُ من [أن يهين شيبة مسلم] ويلعن رجلاً يقول ربي الشا ، أو يغمض في رأي من يشير بذلك؛ ولكنه أراد أن يبرأ من هذه التبعة، ويتحلل من
 بالسكوت، فإِنهم إِذا خاضوا في ذلك وتُرك الأمر على ما هو ، فشت لهـ الهم فاشيةً من
 يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول: نحن إن شاء إلاء الشّ مطهروها ولم يزل هذا عزمه الى أن مات (صم رهی ا : المعجب). هذا ما نراه من سبب المحتنة، وهر الحت لا لا ريب فيه، أما تفصيلها فيا فها فهو قار
 أبعد الفيلسوف بعد ذلك إلى [ . . . ب بلدة قريية من قرطبة يسكنها اليهود، وأبعد من
 الأصولي الذي يقال إِنه خختج كلمة (ملك البربر) ونبّه على أنها محرفة عن من (ملك
 الكفيف، وأبو العباس الشاعر؛ ثم كُتبت الكتب عن المنصور إلى البلاد بالتّدم إلى الناس في ترك هله العلوم جملة واحدة، وإِحراق كتب الفلسفة كلها إِلا ما كان مان من الطب والحساب وما يُتَوَصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمت القبلة . فأشبع الناسُ من كتب الفلسفة هذه النارَ التي بقيت في الأندلس إلى زمن ديوان التفتيش تقول: مل من مزيد؟ ولكن المنصور لما ربجع إلى مراكثي نَنِع عن ذلك كله وجنح إلى تعلْم الفلسفة، وأرسل يستدعي ألها ألـا الوليد من الأندلس الثى مراكث للإحسان إليه والعفو عنه، فحضر ولكّنه مرض بها مرضه اللذي مات فيه سنة 098، وتوفي بعله يعقوب صلدرَ سنة 040.

وكـان في زمنـه من أمراء الكتـاب والشـعر : أبو عبد الش بن وزير الشـلبيـ

 شع ج





 فأمر له بألفي دينار ولم يصل أحداً غيره، لكثرة الشعراء، وأخذذاً بالمثل : „منعُ
 أمامه (ص •r اع حـ Y


 الحجارة، كتب اسمه وزيرُ عبد المؤمن في جملة الشعراءه، فلما وتف الأمير على ذلك الكا ضرب على اسمه وقال: إِنما يُكتَبُ اسـمُ هنّا في جملة الحساب (أصحاب
 الطيب) إِلا ان ذلك لم يمنع أن يكون بينهم نفر قليلون يقومون على الأدب

 الأندلس المتوفى سنة • ا7 ، وغيرهم وإِن كانوا قليلين.

بعد القرن السـادس:
ابتدأت الفتن بعد هذا القرن تتقلب حتى ذل الأندلسيون سنة لادلم










 وأحلّها من سمائه أبراجاً.





 مرج الكححل الشاغر المتوفى سنة عشانـ وكان من نابغي القرن الثامن ابن الجياب المتونى


 شعراء هذا القرن كتاباً سماه الكتبة الكامنة في شعراء الماء المائة الثامنة، إِلا إلا أنه على ما


 أيضّاً تلميذه ابن زمرك وزير الغني بالهـ .



 الصدى، واستعجم تاريخها فكأنما بدأ غريباً وعاد كما بدأ .

## الشِعر الأنـدَلِسي وَالتلتحِين

لقـد يخطىىء من يزعـم أن شعر الأندلسيين يغيب في سواد غيره من شعر الأقاليم الأخرى كالعراق والشام والحجاز ، بحيث يشتبه النسيج وتلتحم الديباجة ،
 كروح الإنسان: تستوي مع الجنس كله في جملة الأخلاق وتختلف في مفرداتها الا حتى لقد يجد اللبيب الحاذاذق من التفاوت بـن أنواع الأشعار إذا هو استقرأها وتقصًص تواريخ أصحابها ما يصح أن يخرج منه علم يسمى علم الفراسة الشُعرية. ومن هذا القبيل يمتاز شعر فحول الأندلس بتجسيم الخحيال النحيف ولِّحاطته بالمعاني المبتكرة التي توحي بها الحضارة، والتصرف في في أرقّ فنون القول القول وانتيار الألفاظ التي تكون ماذة لتصوير الطبيعة وإبداعها في جُمل وعبارات تخرج كانها التوقيع الموسيقي، بل هي تحمل على التلحين بما فيها من الرقة والرنين، ولا ولا
 اللفظ في شعرهـم إِنما هي روعةً موقِعه وحلاوة ارتباطه بسائر أجزاء الجّ الجملة ؛ وتلك
 عنصران لازمان في تركيب هذه الفلسفة الروحية التي هي الشعر الطبيعي




 يدل ما قدمناه على أن شعر فحول الأندلس السيين ممتاز على إِلالاقه وأن غيره الا لا يمتاز



لان أوزانها أحفل به من أوزان الشعر؛ ولذلك لا يقع التوشيح موقعه من السمـع إِلا
 فِلاسفتهم؟ كأبي الصلت أمية بن عبد العزيز الأشبيلي المتوفى سنة سץه ، وكانوا
 الطيب)، وكالفيلسوف أبي بكر بن باجة الغرناطي؛ وله عندهـ الانم الألحان المطربة الاني التي عليها الاعتماد، وهو هاحب كتاب الموسيقى الذي يعدونه الكفاية من هنا ونا العلم،


 كانت عنايتهم بالألحان، ومي التي جعلت شعرهم كأنه نقوس تقطر أو تسيل.

## الشَحراء الفَالِيِفَة

ولم ينشأ من الفلاسفة شعراء مـجيدون قدر من نشأ منهم بالأندلس وحدها ماريا،




 تجلد في غير الأندلسيين من يتحقق بأجزاء الفلسفة فيكون فيلسوفاًا، ويبرز في الشعر







 عشرين سنة في خزانة الكتب، فخرج إِماماً في العلوم وأتتن علوم الفلسنة والـن والطب




 نفح الطيب).


 شعر شعرائهم كتباً ممتعة، منها كتاب الحدائق لأبي عمر أحمد بن فرج الان عارضى بـ

كتاب الزهرة لأبي بكر بن داود، إلا أن أبا بكر إِنما أدخل مائة بابِ في كلّ باب

 الغاية واتىى الككتابُ فرداً في معناه، وهذه الأبواب جميعها إِما همي في الرقائتق وأنواع الوصف، كما يدل على ذلك كتاب الزهرة الموجود قسم منه في المكتبة الخديوية . ولأبي الحسن علي بن محمد الكاتب من أهل القرن الخامس كتاب التشبيهات
 وإنما يجمعون من كل شعر وقع إليهم، كما فعل أبو سعيد نصر بن يعقوبف في كتابه
 اتقت من ذلك لشعراء الشام والعرات والري وأصبهان وغيرها
وتد جاء كتاب الذخيرة لابن بَسَّام كالذيل على كتاب الحـدا

 وصغير، وهنا الأخير هو المطبرع في الآستانة ومصر، ،ونقا وقلما تنبه قارئوه إلى ذلك فلا يزالون يرمونه بالتقصير عن القلاند. ولم يلتزم الفتح في المطمح ما التزم في القلائد، بل أورد فيه مشاهير الأندلس من كل طبقة في كل عصر ؛ عمر بن الإمام من أهل الماثة السادسة، فوضع كتابه سمط الجمان وسفط المرجاند،
 بعصره ني بقية المائة السادسة، نم ذيل عليه أبو بحر بن صفوان البان البرسي بكتاب زاد


 في أهل المائة الثامنة للسـان الدين بن الخطيب؛ وقد راينا في طبقات اللغويين والنّنحاة للسيوطي في ترجمة ابن خنيس القرطبي المتوفى سنة في شعراء الأندلس - الىى عهده - بلغ فيه الغاية (مص TV)؛ هذا إلى كتب أخرى لم تقيد بالتراجم ولا بالاختيار ، وإنما استوعبت فنوناً كثيرة مما يحاضر بـا به من الأدب والتاريخ ككتاب المسِبِ" (1) في نضاثل المغرب، ألفه ستة أشخاص في 110 سنة ، 110 (1) تالرا ني صحة مذا الضبط إنه خاص بحالة الالكثكار ني صواب، والما المسهب (بالفتح) على ما يتتضيه نصهم مهو على المكثر الطلاذث ني لنو أر صراب.

آخرها سنة 7£0، وكتاب فلك الأدب لابن سعيد، من شعراء القرن السابع، وكان



 الرابع، كتاب في طبقات الكتاب بالأندلس . ولو بـيت هـيت هذه الكتب جميعها لألمكن استخراج تاريخ واسع للأدب الأندلسي يشرق على الدنيا ولا بذلك النـيا النور الذي أسدلت عليه حجب الغيب وترك مكانه في التاريخ فراغاً مظلماً.
 والمتنبي، أي الطبقة العالية من شعر الثـام والعراقن ، ويعلون من هؤلاء الحاجن




 بها سائر الموللين ممن لم يبلغ مبلغ أولثك في الاشتهار وبُعد الصيت، وقد وتد ذكرنا أسماء الكثيرين من فحولهم.

## اُدبيـات الأنــلسِ

سبقت لنا كلمات خفيفة عن الأدب النسائي في الأندلس، وعتّدندا أسـمـاء بعض جواري عبد الرحمَّن الأوسط. وسنعلَ الآن المشهـورات الات من سـاثر أولثك


 السيوطي في طبقات اللغويين والنحاة ، وكانت تعاصرها ولـا حسانة التميمية بنت أبي





 مولاة أبي المطرف بن غلبون اللغوي، وقد أخلذت عن مولاها النحو واللغة وفاقته




 الطيب). والعبادية والدة المعتمد، واعتماد حظيته، وبئينة بنته، وأم الكرام
 السادس الأديبة الشلبية، وأسماء العامرية، وحفصة الركونية وهي أديبة الأندلس في هله المائة .
 دليلا" على أنهن إِنما يشتهرن بذلك ويظهرن به حيث يكون الزمن ترفاً ونعمة، لأنهن بعض الترف والنعمة، فمتى خشنت الأيام واخطرن النـي حبل الفتن كان الأدب أول أول ما ينصرف عن تلك الخدور، كما أن أول ما يجف من أنواع الشجر الزهر!

## عُلوم الأندلسِيتيّن






 ولكن من أنواع العلوم ما يتصل بأجزاء الطبيعة؛ فهو أبداً مادة الاكتشافـ وقد يكون

 والأفهام؛ ؛ فالعلم منها أشبه بالتاريخ السنوي لأمة لا تزاله باقية مملوداً لها في أجل العمران والحضارة





 المشرق نَضْلَه على أوروبا، وعلى ذلك فلا ولا يكون بحثيُنا في علوم الأندلـلـيين عملياً،

 والصناعات عامة - وسنلم بشيء منه في موضع آخرَ من هذا الكتاب -.

 والموسيقى، والمنطت، والفلسفة الإلهية، والسياسات المتزلية والمدالمدنية، وبعلوم اللغة والأدب، من النحو والتصريف والتاريخ والرواية والمداضهرة، وبساتر العلوم اللدينية؛ وسنقسم الكالام في ذلك إلى قسمين: العلوم الفلسفية، والأدية .

## الـعلوم المقلسشيـة:

سبق لنا فيما أسلفناه من هنا البحث كلام متفرق عن التنجيمي وبعض من
 ذلك هنا، وإِنما نستوفي ما يتم به هذا الموضع، تفادياً من الملل والسآمة . نقل صاحب نفح الطيب عن ابن سعيد المغربي، آن كل العلئ العلوم لها حظ عند
 'يُتظاهر [بهما] خوف العامة، فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم، أطلقتت عليه العامة السم زنديق وقيدت عليه أنفاسه، ، فإن زل في شي شبهة رجموه

 المنصور بن أبي عامر لقلوبهمه أولَ نهوخها

 يُعرف منها إلا القليل، وتد ذكر مـاحب نفح الطيب في موضح آخر آن أول من اشتهر في الأندلس بعلم الأوائل والحساب والنجوم، أبو عبيدة مسلمب بن أحمدا
 وكان عالماً بحركات الكواكب وأحكامها وكان ماحب نفه وحديث ـ ـ زمن المزني -
(ص Y Y ج ب Y: نفح الطيب).

 وني موضع آخر أن أبا القاسم عباس بن فرناس حكيم الأندلس أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحسبارة وأول من فك بك بها كتاب العروض للخنليل، ، وأول من فك الموسيقى؛ وصنع الآلة المعرونة بالمثقال ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال، واحتال في تطيير جثمانه وكسا نفسه الريش ومدّ له جناحين وطار ني الجو مسافة بعيدة؛ ولككنه لم يحسن الاحتيال في وقوعه وتا وتأذى في مؤخره ولم يدر


 غير أن كل أولثك على ما نرجح لم يشتغلوا بالفلسفة الالهـية ولم ينتحلوا

مذهباً من المذاهب اليونانية، ولعلز أول من عرف بذلك في الآندلس محمد بـل بن عبد اله بن مسرة الباطني من أمل قرطبة ( اله انبدقليس الذي يعده العرب أحد حكماء اليونان الخمسة الذين هم أساطين الحـئ الحكمة (ص با : القفطي).
وشاع مذهب ابن مسرة بعده بالأندلس واشتهر به محمد بن أحمدل الخولا ولاني

 سنة YVq على وضع كتاب في الرد عليه (صى عץ: بغية الوعاة) .



 مذهب الروم بحكم آن هذا النوع لم يكن استقر بالأندلس ولا اشتهر شهرته الآن -

 أولى بأن لا يكون مستقراً ولا مشتهراً.
وقبل هذين الطبيبين رحل من المشرق إلى الأندلـى يونس الحـر الحراني الطبيب في
 المشرق وأخذا عن ثابـت بن سنان وأمثاله، وابن وصيف الكـحال (ص YOQ :

ولكن الأندلس كانت مشهورة في زمن الحكم المستنصر، أي في أواخر القرن الرابع، بالرياضيات، حتى كان يتقاطر إليها طالبو هذا العلم من أوروبا العهد نبغ مسلمة بن أحمد المجريطي المتوفى سنة

 الخوارزمي ونقل تاريخه الفارسي الى التاريخ العربي، ووضع أوساط الكواكي الكاكب لأول تاريخ الهجرة وزاد فيه جداول حسنة (ص ع
 القاسم ابن الصـفار أستاذ الرياضيات في قرطبة، وأبو الحسن الزهراوي؛ وكان

للحكم نفسه منجم مشتص به، وهو ابن زيد الأسقفت القرطبي، وألّف في ذلك كتاب تفضيل الأزمان ومصالح الأبدان (م ^بّا جـ بـ : نفح الطيب). ومن أثهر أثمة الفلك بالأندلس إبراميمب بن يحيى النفاش المان المعروف بولد
 واستنباط الآلات النجومية، وله صحيفة الزرقيال المشهورة في أيدي أهل هذا الفرع التي جمعت من علم الحركات الفلكية كل بديع مع اختصارهاها، ولما وردت على
 أرصاد قد رصدها ونتلت عنه

واشتهرت علوم الحكمة بعد زمن الحكم، وكان من أشهو الشان الأطباء في زمنه
 العدد والهندسة، ولم يكن بقرطبة من يلحفه في صناءة الطب ولا يجاريه ني



 مهم في تنويع الفلسفة الالندلسية .
وكما كان القرن الـخامسس اشهر عصـور الأدب في الاندلس، كان المان القرن








 فكيف بهم مجتمعين في ترن من الزمنو
 أفراداً قليلين، كمحمد بن الحسن المذحصجي، وابن عياش الزمراوي ومطرفَ
الأشبيلي في القرن السابع .

على أن من الأندلسيين أفراداً آخرين اشتهروا بفنون أخرى كالنبات والفلاحة


 كان مهماً في بسط تاريخ الحضارة فليس كذلك في تاريخ الأدب. مقاومه القلسفة العربية الطبيعيـه في أوروبا وانتشارها:
 طريق الأندلس أولاً، وسناتي على أمر النقل والترجمة إليهم في فصل آخر من هذا



 انتشرت في المدارس والمجتمعات وأقبل عليها الناس، فرأى الما المجمع الاكاليريكي



 التاسع كل من يشتغل بلفسفة العرب




 الكبير، وهو من المعجبين بابن سينا والمزدرين لابن رشّلد، وله ردود كثيرة على الى الـى

 أولثك لم يقووا على نقض الفلسفة العربية، فإنهم إِنما كانوا يروون بالألسنة على

القلوب، والحججج اللسانية قد تحرج القلب في مبادئه التي يصبو إليها ولكنها لا تصرفه عن هذه المبادىء ما دامت قوتها لفظية؛ ومن أجل ذلك حالك حاول بعد هؤلاء





 وبيزه، محرْضاً الناس على ازددراء العرب ونبذ فلسفتهم، حتى إنه لما الجتمع مـجمع
 يخخّل من السلطة ما يساعد على إِسقاط الإسلام وإِقامة كليات لدرس اللغة الـة العربية وحرم المـسيحيين الذين ينتصرون لفـلسفة ابن رشـد وطرح كتبه من الـمـلارس

الأوروبية!

 شهرته بعد أن كان هو المتميز في القرن الثالث عشر، ثم أصم أصبحت تلك الفلسفة في القرن الخامس عشر وهي روح العلم الطبيعي في أوروبا، وذلك بعد أن





أكسبوها الاحترام وعلو الرأي؛ ولا جرم أنهم بذلك قد رنعوا أنفسهم أيضاً . ولما أراد لويس الحادي عشر ملك فرنسا، إِصلاح التعليم الفلسفي في سنة
 لأنه استثبت فائدة هذا الشرح وأيقن بصحته.

آخرة القلسفه العرييه:

 بعد الموت، ولكن "(بومبوتاه العالم المشهور آثبت من كتب (ا|سكندر دفروريزياس")

الفيلسـوف اليوناني الذي شـرح أرسطو قبـل ابن رشـ، أنه لا خلود غير الـخلـو الإنساني النوعي في الأرض؛ فان النشق العلماه وطار الجدال في هذه النازلة حتى انعقد
 الانتصشار للفلسفة العريدة طبعت كتب أبن رشد وطارت إلى أيدي طلأبها والمـعـجبين


 باللغة اليونانية ؛ وما كاد أمره يذيح حتى أخلذوا ينهضهون في ذلك، ثم والبـدققية وشمـال إيطاليا إلى نص أرسطو، وعـادت فلورنسا إلى نصى أفـلاطون؛ واستمرَّ ذلك إلى أن ظهرت الفلسفة الطبيعية الحلديثة في أواخر القرن السادسى عشمر ؛

 كريمونيتي" المتوفى في تلك السنة .

## الُعلوم الأدبيَّة

رأس هذه العلوم عند الأندلسيين النحو والشعر ، ولا بد في كليهما من الحظ الصـالح من اللغة والرواية؛ قال ابن سعيد المغربي، وقد نقل كلامه صـاحب نفـ نفـ الطيب: النحو عندهم في نهاية من علو الطبقة؛ حتى إنهـم في هنـالـا العصر (القرن السابع) فيه كأصحاب عصر الـخليل وسيبويه، لا يزداد مـع هرم الزمان إلا



 وأعلامهمّ، ومن لا يكون فيه أدب من علمائهـم فهو غفل مستثقل . .. . وإذا كان
 الُُجبب، عادة قد جبلوا عليها (ص rr ال جـ 1: نفح الطيب).

وقد سلف لنا كالام [في] أسباب براعتهم في الشعر، أما سبب ما ذك المره ابن
 العربية، فهو على ما نرى أن أولثك القوم كانت لهم فطرة عجيبة في قوة الذئ الذاكرة والحفظ، ولو كانت الأندلس مكان العراق وفي جهة من البادية ما ضاع الـاع حرف من




 اللى آخرين. وإذا كان من مفاخر العراقيين أن الأصمعي يحفظ أربعة آلافت أرجوزة،
 سعيد بن الفرج مولى بني أمية المعروف بالرشاشي يحفظ مثل هنا الان العدد للعرب

 (وقد مر ذلك في بحث الرواية والرواة) ما ذكروا من أن أبا المتوكل الهيثم الأشبيلي

حافظ الأندلس في عصره، وكان في المائة السادسة، حضر ليلة عند أحد رؤساء أشبيلية فجرى ذكُر حفظه، وكان وكان ذلك في أول الليل، فقال لهـم: إِن شـئتم أن
تختبروني أجبتكمب، فقالوا له:



ما خرج عن قافية القاف (ص بسب جـ Y: نفح الطيب).


 مغلقات مقفلات، على أنه يرسـلها عفو الساعة وفيضن البديهة، ولما ولما ارتحل اللى



$$
\text { هي عليه من متونها الأصلية (ص qجr جـ } 1 \text { : نفح الطيب). }
$$

ولو شئنا أن نطيل في حفظ الأندلسيا ونين لأتينا بالكثير من الأدباء واللغنويين




 علم صناعة المنطق . (ص 79 : القفطي).

## كتاب سيبويه عندهم:

لا نعرف أول مـن أدخل هـنا الكتاب الأندلس، وقـد عـرفت أولَ مـن أدخل




 بمصر عن أبي جعفر الدينوري روايةً، ولكن الهمـم لم تنصرف إلى استظهاره إِلا في

القرن الخامس كأنهم جعلو! ذلك منافسة، وقد ذكروا أن عبد الملك بن سراج إِمام

 التعاليق، ومن شرّاحه أبو بكر الخشني الجياني المتوفى سنة \&\& \& ، وكان الناس




 البغية) وكذلك كان لابن الحاج إملاء عليه، وكان يقول: إِذا مت يفعل ابـر ابن عصفور



 كأدب الكاتب والمقتضب والكامل للمبرد وغيرها ؛ وأبو عامل بن عبد الـن الشه الأشبيلي


 وزادوا على ذلك في القرن السابع حتى انتهت الرياسة إلى أبي الحس الحسن الأشبيلي المعروف بابن الصائغ المتوفى سنة •7A وقد شرحه وكان وله له في مشكالاته عجائب.


 تعاليق مهمة على هذا الكتاب وتجريد لأحكامه واختصهار فيه للطلبة المبتدئين .

## علماه العربية والآب:

بقي أن نذكر أسماء المشاهير من علماء العربية بالأندلس غير من ذكرناهم وقد أبقينا لهذا الموضع أسماء الشُعراء وأثمة الأدب، لألأنا إِنما نتفادى من الإلأطالة الألة بسرد
 بعضها، وهي طريقتنا التي نجري عليها في هذا الكتاب:

كان في القرن الثاني حمدون النحوي بعد
 حمـدون بالنحو . . . فكان [فيهـ] الغاية التي لا بعـهما، وقد أخلذ عن علمـاء ذلك العصر ابن وضاح والخشني ومطرف بن قيس .
 بالمشرق الستجستاني والرياشي والزيادي، وأدخل الأندلس كثيراً من اللغة والشعر الجاهلي، وتوفي سنة YイY عن ثمانين سنة . وكان يعاصره محملد بن عبد الله القرطبي وهو اللذي أخذ عنـه أهل الأندلس الأشعار المشروحة .
ومحمـد بن عبل السـلام بن ثعلبة؛ وقد أدخل الأندلس أيضـاً كثيراً من كتب
اللغة والشعر الجاهلي
وجابر بن غيث اللبلي النحوي الشاعر الأديب المتوفى سنة و94. 9 وه
 وهشام بن الوليد النحوي العروضي الأديب، وهو مؤدب أولاد الناصر توفي

سنة MV. ومححمد بن يحيى المعروف بالرياحي مؤدب المغيرة بن الناصر، وهو إِمام في العربية والأدب، فقيه شاعر • ور الحر وأحمد بن إِبراهيم بن عاصـمر، حافظ للـعربية والغريب، متقدم في النقد،



إليه الرحلة بالأندلس كما كانت بالمشرق يومئز لأبي سعيد بن الأعرابي


والأخبار والتاريخ توفي سنة ومحمل بن أصبغ المتفنن في العلوم من النحو واللغة والحسـاب والفرائض والشعر وغيرها، وتوفي سنة ع ع عـ اهـ
 اللغة والعربية والآخنبار والتواريخ؛ فكان الران مكيناً عند المستنصر • وابن القوطية القرطبي إِمام اللغة والعربية في زمنه، [توفية] سنة وTV.

وأبو بكر القرطبي المعروف بابن العريف النحوي، قيل إنه صنـ لولد
 والحسين بن الوليد من مؤدبي أولاد المنصور أيضاً، وهو شاعير أستاذ في الأدب إمام في العربية.
وأبو بكر الزبيدي الأشبيلي واحد عصره في النحو واللغة، وقد أديّب ولد

وأحمد بن أبان بن سعيلد صاحب شرطة قرطبة، الإمام في العربية واللغة صتنف كتاب السماء والعالم في اللغة، مائة مجلد، وقد رأَينا مذا الاسم في كتب أرسطاطاليس التي ذكرها ابن القفطي، وقال : هو أربع مقالات في الطبيعة نقله ابن


 محمد بُن سليمان المعروف بابن أخت غانم، وهو من أحفظ أمل زمانه للنحو واللغة، ، لا سيما كتب أبي زيد والأصمعمي وتمام بن غالب بقية شيوخ اللغة الضابطين لحرونها الحاذقين بمقايسها، وكان إِماماً فيها ثقة في إِيرادها توفي سنة وابن سيله مانحب كتاب المخصص وغيره، وهو فرد في اللغة والنحو متوفر

 الأدب في ذلك الوقت ثلاثة: أبو مروان بن سراج بترطبة، والأعلم الشنتمري

 وكان الأعلم عالم اللغة والعربية والشعر، وقد توني سنة ونـة

 وكلهم إليه مفتّرون، لوتونه على مواد النحو وأشعار العرب ولغاتها والخبارها، وقد توفي سنة ^•0.

المـأة الد بـادسـة
ثم كان [من] مشامير القرن السادس محمد بن عبد المنعم أبو عبد الش السبتي

من صدور الحفاظ لـم يستظهِر أحد في زمانه من اللنة ما استظهره، آية تتلى ومئالاَ



 القديمة، وهو شـارح أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتابه الاقتضاب فياب مشهور، توني


 عجيب، والش أعلم بحقيقته .

 كثيرة كان له بها اليد الطولى الباسطة في علم اللسان ون الـي وأبو الحسين بن الطراوة، نحوي ماهر وأديب بارع، يقرض الشار الشعر وينشىء
 الجملة كان مبرزاً في علوم اللسان كلها، وتوفي سني


 تفسير كامل المبرد لرسوخه في اللغة العربية .




 بالتاريخ والأخبار، وهو من المؤلفين في ذلك كله، وكان موجوداً بعد سنة .00.

 آخر أيامه بني عبد المؤمن بمراكش .

وأبو بكر بن قبلال الأديب اللغوي الكاتب الشاعر النحوي الطبيب توفي سنة
. OV


سيبويه وطرره المدوتنة عليه. والخدبت: الرجل الطويل .



والأدب، وهو عالي المرتبة في ذلك رفيع الطبقة، قيل فيه إِنه كان آخر النحان
بغرناطة.
وعبد الرحمْن بن محمد المعروف بالمكناسي، المتمنن في ضمروب الآداب

 توفي سنة 191.
وقاضي الجماعة أبو العباس الجياني القرطبي، كان من أصحالب الهاب الآراء في
 بالأصول والكاهلام والطب والحسابب والهندسة، شاعر بارع كاتب بليغ، وتوفي سنة .047

وأحمد القرطبي المشهور بالوزغي، المبرز في العربية والأدب، شاعر راوية مكثر، وتوفي سنة • ا7.
وأبو الحسن بن خروف، لِمام العربية في زمنه، وهو أحلد [الذين] ملثت كـي كتب

المـاثّة السـابـعة:
كان في أوّل هذه المائة، أبو بكر الأشبيلي المعروف بابن طلحتة ، وهو شاعر
 وأبو العباس الشريشي صاحب الشروح الثلالثة على مقامات الحرئريري، الحري، وقد طبع منها الشرح الكبير، وهو أديب مبرز في العربية ذاكر للآدابـ، كاتب بليغ فاضل ثقة، توفي سنة 719 الشرير

وأبو العباس الأشبيلي المعروف بابن الحاج، وكان متحققاً بالعربية حافظاً

 كأنه يرى نفسه خلفاً من سيبويه، و وقد مات سنة TEV.
 والنسـب، إِماماً في ذلك، مشاركاً في علوم أخرى من الحـر الحسابِ والهيئة والههندسة وغيرها، وتوفي سنة TOV.









 وعبد الله بن أبي عامر الكاتب الشاعر الأديب النحوي اللنوي الفقيه المشارك




 الفن، توفي سنة 779.






نكت الأتدلسليـين:
وكان في هذه المائة الفقيه أبو الححجاج يوسفـ بن مـحمـد البَيّاسي المؤرذ
 العلم هو أدب التاريـخ؛ فكان يحفظا نكت الأندلسيين قديماً وحليثاً إلى زمنه، ذاكراً
 فكأنهـم آزهار طبيعتها الحساسة، تقابل أزهار الطبيعة الساكنة .

المايُة الڭامثّة:
 شُحيحة بالأيمة عقيمة بالأفراد، وقد أخذذنا من فـحولها ثلاذثة غير من ذكرناهـم قبل في أدبائها، وهـم:
محمدل ين علي بن هانىه اللخميي، كان أديباً إِماماً في العربية لا يشت غباره في استحضار الحصجج، وهو صاحب كتاب (الغرة الطالعة في شعراء المائة السابعة")، وتوفي سنة سM.
وأثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي نحوي عصره، ولغويّه ومفسُره

 ومححمل بن علي المعروف بابن الفـخار كان سيبويه عصره، وعلّه لسان الدين في الإحاطة آخرَ الطبِّة من أهل هذا الفن ، ونال فيه : إنه متبـحر الحفغ

 الطلبة، وتوني سنة VO\&.

كلمة ثي تزاحم هذا اليـشث:




 العقول التي تضهبطها، وتلك العقول علـى مقـدار الأرواح التي تتميز بالاستئثار

والزعامة في أهول الحضارة وفروعها، وما هذه الأرواح الكبيرة إِلا أرواح النابغين.

 في ترجمته الأسطر الكثيرة على تحرّي الإيجاز ومعاناة الاختتصار ، هذا إذا لما لم تبسط

 بعيد الشقة يحتاج إلى مصابرة ومطاولة ، ويخرج إلى أن يكوا




 عن ذلك النور الذي غطته ظلمات التاريخ من الجو العربي فألقت عليه سحابة منابة من النسيان، وتركته قطعة مظلمة كأنه من مهمالات الزمان.

## مصرَع الحَربيَّة في الأنتَلس

 يفسحون مكاناً للسموز اللذي يكون مظهره تجدد الحوادث وتبان وندل العقول، ولكن ذلك شأن الأمة حين تكون أمة بالمعنى الاجتماعياعي أيضاً، فتكون بمنـجا الانقراض، بعيدة عن عفونة التاريخ القديم وجراثيمه التي تهب بها التا الفتن والنكبات؛ وما أميبت أمة بها إلا اضطربت أُحوالها الاجتماعية وعم أجزاءها الختلل والفساد، فلا تزال تتقلب حتى تصيب مصرع الخبب، وتعرف العقوبة من قبل أن تعرف الذنب!
وكذلك كان شأن الأندلسيين: : أخذتهم الفتن الأخيرة حتى كاد الفرد منهم
 رديئة، فلفظتههم تلك الأرض كما يُلفظ القيء، وذهبوا بعد ذلك كما يذهب كل

ونحن نريد الآن أن نبين كيف صرعت العربية بعد أن صارعت طويلا"، فتاتي
 ظاهرأ من حياتها، وبقي تشريح باطنها لتعرف الأسباب والعلل في الكحياة والموت:
 التي كان يقوم عليها رجال الدين، حتى كانت أثبيلية يومئذِ مركزآ علمياً ثابيت
 الأساقفة؛ فكانوا يعملون على تَقوية مادتها والااحتفاظ بها، فصارت بغيار باريرتهم كانيها من الدين، حتى أصبحت البيع والأديار مدارس تلك الآداباب، ولا سيمـا طليطلة وقرطبة وأثبيلية؛ فكانت تدرس فيها الآداب اللاتينية مع علم اللاهوتوت. غير أن ذلك كله إنما كان عمل أفراد لا عمل أمة ؛ وتد غا غلا



 سلطانهم وشَوكة أموالهم، خصوصاً بعد أن دبر الإسرائثليون مكيدةً ظاهَرَّمم عليها

قبائل البربر واليهود من أهل أفريقية، فكادوا بها يضبطون زمام المملكة الإِسبانية،

 بقيتهم بسيوف العرب؛ ولذلك مالأوهم واطمأنوا إليهـم ونصبيوا أنفسهـم لـحماية المدن التي ينتحها الغزاة؛ وكذلك شأن العبيد في النقمة على الإسبانيين، حتى إِن إِن
 كل ذلك مما حملهم على تلمُفْ العربية وبثها في سواد الأمة وتهيئتهم للاستعراب.


 عليهم دينهم يحجبون النساء ويقلدون المسلمين في الزي وكثير من العادادات؛ ثم اندفعوا في ذلك بعل أن صارت الدولة للعرب، فلم تمضض على الفتح ثلانونون سنة

 التوراة وقوانين الكنيسة إلى العربية، ليتمكن رجال الدين أنفسهم من فهمها. وبعد أن ظهرت أبهة الملك في زمن الأمويين وسما فرع الحضارة العربية في






 المسيحيين الذين نبغت قرائحهم لا يعرفون غير العربية وآدابها فهـم يتداولاولون الكتا

 وأعظم من أن ينسى المسيحيون لغتهم وهي بقية الجنسية حتى لا تجلد في الألف منهم واحداً يحسن أن يكتب كتاباً إلى صديق لِه بأبسط عبارات اللغة التلاتيني؟؟" وما جاء القرن الخامس حتى كان المجاورون للعرب من أهالي غرنسا وشمال

إِسبانيا يُنْكُبُون عن تناول الشـر اللاتيني ويكُّون على التأديب بالشعر العربي، حتى
 على الأبواب ويستعطون بها في الطرق، فاعتبر كيف يكون وسط الأندلس إذا كاني هنه حال أقاصيها الأعجمية؟؟ ومنذ سقطت طليطلة سنة


 يِجيد المنطت العربي كأنه عريق فيه؛ وكان يومئي
 وبهذه المدرسة تماسكت العربية حتى أنشأ ريمون رئيس الأساقفة ملرسية التراجيمة

بطليطلة، وبها رجعت العربية إلى الحياة .

## اليهود بالأندلس وترجمه كتب الفلسفة:


 وهو رجل يتحقّق بالفلسفة والرياضيات والهيئة والطب، ويسميه اليهود، موسى الِّا الثاني، لأنه من كبار أحبارمم؛ وقد نزح عن الأندلس بأهله فراراً من الاضططهاد بعد


 أنكرها عليه مقدمو اليهود، وأشار المقريزي إلى ذلك بانه يعلم تومه الكّل الكفر والتعطيل .










ذلك، وأوّل من شرع منهم فيه أسرة تدعى أسرة طييون، كان أصلها من الأندلس تم
 وصموئيل بن طيبون بعضى تلاخيص ابن رشد من من فلسفة أرسطو، وهما ونما أول من نمل فلسفة حكيم قرطبة إلى غير العربية .



 غاصة بالمترجمين والعلماء الوافدين حتى من بغداد . وهو الذي عهل إلى اليهود في

 وأخرج له يعقوب بن أبي مريم حوالي سنة




 كالوتيم في أوائل القرن الرابع عشر للميلاد، فقد ترجم كتباً لابن رشد إلى الـى العبرانية،
 الفيلسوف اليهودي لاوي بن جرسون المعروف عند الإفرنج بلاون الانـ الإفريقي، ونيا وقد
 ثم كان آخر فلاسفتهم في القرن الخامس عشا في كلية بادو ـ التي أومأنا إليها في بعض ما سلف ـلا ـ وضعفت بعد ذلك الك فلسفة اليهود
 عشر يزيفونها، ومن أجل ذلك نشر موسى المتسينو كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي . مlor^

## ترجمه القلسفة العربيه في أوروبا:

كان مبدأ ذلك في طليطلة في القرن الثاني عشر للميلاد، حين أنشأ دريموند رئيس الأساقفة ملرسة للترجمة، هي المدرسة الأولى من نوعها، وذلك من سنة
لتحقيت الألفاظ اللاتينية المترجم بها .
وكان أثهر تراجمة اليهود في هذه المدرسة يوحنا الأثببيلي، فأخرجوا إلى اللاتينية كتباً كثيرة من مؤلفات ابن سينانا، ثم نقلوا بعضى كتب لأبّي نـيا نصر الفارابيا والكندي؛ وقبل هذه المدرسة كان بعض الأفراد قد نقلوا كتباً من الرياضيات والطبي والطب والفلك، مثل قسطنطين الإفريقي وجربرت وأفلاطون دي تريفولي وغيرهيم .

 هذا الألفونس من أوفر الملوك عقلاَ، فأراد أن يمنع بإنسبانيا مثل ما ما صنعه العربـ،
 الرونق العربي، واستدعى إلى عاميمته العلماء والأدباء من العرب واليهر اليهود وغيرهم، وأسس بهـمر مدرسة طليطلة الثانية التية التي كانت تجمع إلى التقاليد اللاتينية فنونون الحضارة العربية والعلم العبراني؛ وظل اليهود يترجمون كتب الفلسفة والتانـاريخ
 والربان زاك، هم اللين نقلوا لألفونس جمهرة تلك الكتب العربية.


 الأمم بالستتهم فنونَهم التي يرغبون فيها وفي تعلُّهها، وثُد بنى له آلفونس في مرسية مدرسة يقرىء فيها المسلمين والنصارى واليهود. (ص 9 ه ع جـ بَ با نفح الطيب) ولم نذكره في الفلاسفة لأن هذا الموضع أليق به. وقد نشا من اليهود بالأندلس شعراء وأدباء، من أثهرهم نسيم الإسرائيلي،



 للسانين اللاتيني والعبراني، وهو أمر انصرف عنه المسلمون حتى لمُ نكد نقف على اسم واحد منهم غير القرموطي.

## تَتَصَّمر الحَرَبِيَّة

ليس يتم الغَلب على أمة من الأمم بتسخير أفرادها واسترقاقهـمَ، ولا بقلب



 المغلوبين عملت على تحويل قلوبهم بالدين، وذلك ما فعله الإلـون المبانيون في أواخر


 فأكب هؤلاء على العربية، ووضع رامون مـارتي أحد الرهبان الدومانـيانيكيين أول




 استطاعت أن تقرر العلوم الطبيعية والطبية على القاعدة العملية التي كان العرب ألور أول




 الثاني عشر للهـجرة .
وني أوائل القرن العاشر (سنة ع • 4 ) بعد أن سقط ما بقي من الملك الإسلامي في الأندلس ووهنت تلك الجامعنة بين المسلمين، أخذ الإسبانيون يحملونهـم علم التنصر كرهاً، فمن خافهـم عمّدوه ومن خالفهم طردوه، ثم تكفل ديوان التفتيش
 الرهبان إلى اليرهان فسقطت الغاية الأولى الباعثة على تعلُّم العربَبَّـوبقيت العربية بلا
 اكسيمنس عندما أسس كلية (الكالادي هنار سنة 199 1) استنكف ألنـ أن يضيف إلى


 يحسن اللغة العبرانية كل الإحسان ولكنه يجهل العربية كل الجهل .
 الناس عن أهل العلم والفلسفة، فِإِن لم يعثر على أحلد منهـم فالتفتيش بين الظنون
 وقد اتخخنوا فيه من أنواع التعذيب والاتهام المريب ما ترك في الكت الكتب من












 الكتب . . . . ولولا المنقولات منها إلى العبرية واللاتينية لما بقي من أثر العلوم العربية مشيل ولا طلل .
وبقيت بعد ذلك كتب عربية في خزانة دير الأسكوريال فأراد ديوان التفتيش أن
 ولا يزال أكثرها باقياً إلى اليوم.

وكان المتنصٌّرون من المغاربة في ذلك العهد يكتبون العربية بأحرف إِسبانية، وهم أذلاء محتقرون من أنفسهـم ومن المسييحيين، فحظر عليهم فيليب الثاني سنـ الثـي lاستعمال العربية، وأرادهم على أن ينزعوا من أسمائهـم التراكيب العربية وأن ألن
 عذاب الهون حتى طُرِدَت آخر فئة منهم سنة IV IV هـ الـو وقد نصل ذلك المقري في نفح الطيب ص TIV جـ Y.

آخرة الـعربية:
وبعد ذلك زهاء قرن من الزمن صار فيه تعلمَ العربية مظنة الإلحاد ولـم تُبْقِ مدرسة فريلنك لطغمة الفرنسيسكان في أشبيلية من أساليب تعلّمها إلا أثراً ضئيلاًِ

 يشتغل من ذلك بشيء فهو يضيفه إلى الأعمال التي بينه وبين الها ولا يأخذ في ذلك إلا سراً.
جاء عصر شارل الثالث (IVA^ ـ IV09) ويلقبونه ملك الفلاسغة؛ فأراد أن






 القديمة منتكثاً على عهد إِيزابيلا الثانية، فكان على ضيعفه ذلك حتى سنة الـلى شرعوا في إِصلاح التعليم على يد المسيو جيل دي زارات ، وبإِخلاص ها هذا الرجل عادت العربية تدرس في الكليات درساً مقرراً.

 أمريكا وآسيا وعلقت أمالها بـمراكش في عصـي
 ومكتبة الأمة، ومكتبة المجمع العلمي التاريخي، غير المكاتب الخاصنة التي جمعها



 هذا، وقد صار كثير من البلاد الإسبانية كمـجريط (الحاصـمة) وغرنا
 يتذكر أولو الألباب(*)
(*) تلت: قرأت بخطط المؤلف العبارة الآتية ولم أعرف أين موضصها من هذا النصل، فرايت إثباتها
في مذا المكان، وهي:

الأدباء من ينكر مزية الشعر الأندلسي لأنه لا يرى إلا أسماه لا آثار لها . . . .

$$
\begin{aligned}
& \text { (*) البابُ العاشر } \\
& \text { التَأليفُ وَتَارِيُخُهُ عندَ الحَرِّبَّبَبِ }
\end{aligned}
$$

تلت: كنت أحسب مذا النصل والذي يليه بعض الباب العاثر من الكتاب، (موضعد التاليف،
وتاريخه عند العرب، ونوادر الكتب العربية).


 أتدارك ما فات بنشر هذين الفصلين ني موضههما حين أراد، فرايت إثباتها هناله.

## كتبُ الشعر

من هذه الكتب ما يخصون فيه الكالام بالشعر نفسه؛ ؛ فييينون عن وجه المعنى ويكشفون عن طريقة الصنعة؛ ككتاب نقد الشُعر لقدامة بن جعفر الكاتب المتوفى
 وضع في صناعة الشُعر ونتده وعيوبه؛ وقد ذكر صاحب نفـ الطيب أن أن للأعلم


$$
\text { جـ } 1 \text { : نُفح الطيب). }
$$

ومن هذا القبيل كتب البلاغة: كالصناعتين للعسكري وما كان قبله وما وضع
 بالطبقات والتراجم، ومنها كتب الـختارات واللداواوين

## الطبقات والتراجم:

رهذه هي الكتب التي يخبرون فيها عن الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم




 التاريخ فلا ينظرون إلى الموازنة والترجيح، لأن هنا تأريخ عملي لا لا يكون إِلا بيا بين
 إِما يريدون مجموع العصور المختلفة، وكل ما ما جاء من أتوالهم وكتبهـ في المراء الموازنة
 ومسلم بن الوليد وأبو نواس وأبو تمام والبحتري ثم التتبي .
 لمعرة اللسان والوقوع فيه؛ وقد جهدوا بأبي عبيدة أن يفضل بين مين مسلم والنواسي

 الأخفش بعد ذلك يهتج بشعره في كتهب ليبلغه (ص \&ه جـ r: الأغاني)، وكذلك

## نعل بسيبويه حتى تَتَقَاه واستكفَّ شره .

ولم يدون من ذلك شيء مقصود بالتأليف إلا كتاب الموازن بـئة بين الطاثيين

 المتنبي، وقد عمل بعلما القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجانياني كتا
 ني نصل الخطاب (ص YYQ جـ Y ب يتيمة الدهر) وسنستوفي ذلك في ترجمـة المتنبي





 بكلاءمهم من شُعراء العرب.


 يحيى، وعزم على أن يضيف إلى كتاب أبيه سائر الشعراء المحدلينين، فذكر منهم أبا دلامة ووالبة بن الحباب ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس وأبا علي البهـير (صر

 ومشخضرم وإسلامي ومحدث؛ وهو مهن النقول عن كتب كثيرة وُضعت قبله. وآلا كتب التراجم التي تجمع من التاريخ والخبر وبعض المختار الـارات، ذهي ما زالت تتصل مع الزمان، لم تنقطع إلإلا في القرن الثالث عشر، وأول ما ما وضع منهـا

 الملك بن مالح، وسنشير إليه في كتب المختارات؛ ؛ ومذا الكتاب مو الأها احتلذاه من جاء بعده، فذيل عليه أبو منصور الثعالبي المتونى سنة 9 ع 9 بكتابه يتيمة

الدهر الشهير، وترجم فيه شعراء عضره من بلاد كثيرة وأورد من محاسنهمب؛ ثم ذيل على اليتيمة أبو الحسن الباخزدي المتوفى سنة العصر . ووضع عليه أبو الحسن بن زيد البهي كتابه وشاح اللدمية، ثـم ذيل علي عليه أيضاً الوراق الخضيري المتونوفى سنة

 الكاتب الأصفهناني المتوفى سنة OQV كتاب خريدة القصر وه






 كل فن. ولا نعرف للمائة التاسعة كتباً مفردة إلى أن وُضَ كتابِ سلافة العـعره ؛
 وكلها تترجم أدباء القرنين العاشر والحادي عشر؛ ثـم وضع المرادي سلك الـي الدرر في

 والكتب التي صنفها الأندلسيون وهي أبلغ ما كتب من نوعها، وسنذكرها في في بـا




ومما يذكر في هذا الموضع ما يستوفيه المؤرسخون في الكتب الخاهي






وغير ذلك مما يكون في المعجمات المطولة ، وهي كثيرة، أعجب ما وقفنا

 الظنون).

كتب المختارات:
وهي الكتب التي وضعت لانتقاء عيون الشعر أولاً، ثم دخلتها صناعة الاعة التبويب





 الحسين بن فارس علامة همذاني وان وأستاذ بديع الزمان بان برسالة أورد الثعالبي منها فصالا" (ص Ylo ج

 ولكن الشُعر من عمل القرائح، وهي متفاوتة، فالاختيار منه لا يحسن إِلا من دي ذي



 ااختياره ومن ها هنا كان الاختيار على التحقيق من وفور الحقل . وأول اختيار مدوّن عند العرب القصائد المعروفة (بالمعلقات") اختارها حما حماد الراوية الـمتوفى سـنة 100، ثم جـمهـرة أشعـار الـعرب لأبي زيـد مـحمـد بن أبي الخطاب القرشي المتونى سنة •IV المشال
ثم المفضليات للمفضل الضبي وهي مشهورة، تال أبو علي القالي في (أماليه"
 مائة وعشرين؛ ؛ وتال في أصحاب الأصمععي إنهـم قرأوا عليه المفضهليات ثم استقرأوا الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره وضمموه اللى المفضليات وسألوه عما فيه مما

 الشعراء المقلين ويختار لفتاه لكل شاع مشهورة، وقد طبع منها [كذا] قصيدة .
ثم اختار الأصمعي القصائد المعروفة بالأصمعيات، وكل هؤلاء لـم يختاروا
 الفصل السابت ووضع كتاب البارع في أخبار الشعراء المولدين، وهو الذي ينقل عنه





 ومـما ننبه عليه أن الرواة إذا توافى ائنان منهـم على اختى اختيار قصيدة واحـــة ،

ذهبت مثلا" في الجودة كقصيدة . . .


فإِن أبا عبيدة لـم يـجد في وصفـها أبلغ من قوله: إِنها من مـختار الـشـعر :
أصمعية مفضلية (ص AY جـ الحماسـة:
ولكن الذي رزق حظ الشُهرة في الختياره وجاء بما غطى على من سبقه، أبو تمام الطائي المتوفى سنة الشّ




 الدماسة، والوحشيات، ونحول الشعراءه، ومختار شعراء القبائل (الخزانة) فبقي
 همذان من دينور نظفر به وحمله إلى أصبهان، فأقبل أدباؤها عليه ورفضوا ما عداه

مما هو في معناه من الكتب، ثم شاع حتى ملا الدنيا.

 الختيار القطع والأبيات القليلة التي لا تكدّ المتحفظ ولا يلا يلاخلها سقطا ولما على غلى غير ما
 اختيارهـم على المأنوس دون الغريب؛ ولهذا السبب عينه سقط الوحشار الوشيات ولات ولـم


 وهو اسم موضبوع لم يُكره أحـد مـمن دلوا عليه، كالتبريزي في شرح الحماساسة وغيره .
وقد انتقد كتاب الحماسة حمزة بن الحسين، فزعمّ أن فيه تكريراً وتصا وتصحيفاً



 كتبهم، فلما اختار الخالديان كتابهما المعروف بالألأشباه والنظائر، سممياه حماسة
 وفي تاريخ ابن خلكان ألنا أن ابن الشُجري اللغوي المتوفى سنة بكتاب غريب أحسن فيه.
ولعلي بن الحسن المعروف بشميم الحلي المتوفى سنة 7 الماني 7 حماسة رتبها على أربعة عشر باباً؛ وللبياسي الأندلسي المتوفى سنة



 صلاح الدين، وفي المكتبة الخديوية الجزء الأول منها.
 يعرف لإحداها شرح واحد وقد وضع لتلك عشرون كتاباً سَـَّى أصسابها مُلاً جلبي

في كشف الظنون، فبعضهـم عني بذكر إعرابها، ومنهم من عني بالمعاني وشرح
 أشعارهمه، وأشهر هذه الكتب شرح الخطيب التُبريزي، وهو متدو الـداول مشهور . وكان الكتاب يتصنعون في نثر أبياتها، وريما جعلوا

 الحماسة

ولا سبيل إلى حصر المختارات، لأن التاريخ العربي ترك إلى اليوم شعراً كثيرأ





 في مكاتب الآستانة، ويقال إن فيها دواوين برمتها الصنا




 بيت. وكتاب مختارات شعراء العرب لابن الشـجري المتوفى سنة الا


 عبيد في الكلام عن المقلُّين؛ والقسم الثالث مختاره وهتار أشعار الحطيئة وأخباره، وهو
 الشجري هذا كتاب الأمالي على نحو الأمالي المعروفة ذكر ابن خلكان أنه في مجلداً .

وكان للصاحب بن عباد كتاب سماه سفينة الـملح، فكلما أتشد شعراً آ جيداً وقرأ أبياتاً رائعة أثبتها فيه، على كثى




 لا فائدة في استقصائه لأن أكثره عندنا كأسماء الأموات لا لا حقيقة لها، وإ وإنمـا ذكرنا بعضه دلالة على سائره، وتوفية لفائدة هذا البحث .

$$
\begin{aligned}
& \text { البابُ الحادي عشر } \\
& \text { الصّناعَاتُ اللفُظيةّ التي أولع بهَا المتَأَخِّرون } \\
& \text { في النظم والنثر وَتاريخ أنواعِهَا }
\end{aligned}
$$

## الصّناعات

مر بك من أمر الصناعتين في النظم والنثر ما تستخرج منه تاريخ الارتقاء في
 من القياس الذي تُضبَط به النتائج وتجتمع الحدوده حوادث الانحطاط من معرفة تاريخ الارتقاء، لأنه ضـدٌ معلق على ضـده ، فلا تلا تنحط الأمة حتى تكون فد الانت ارتقت.
والارتقاء في كل شيء إِنما هو تغيُرُ في مادته على مقادير تعطيه من القُوة
 مقادير القوة حتى يصير رجلاً، ولكن إذا أخلذ جسمه في النماء والزيادة وأخلذت حاسة من حواسه في النقص والانحطاط، لـم يكن ذلك النماء في مجمموعه ارتقاء مطلقآ، بل احتاج أن يفصل فيه
وكذلك الشأن في هذه الصناعاتات الأدبية؛ فإِنها ليست في مجموع اللغة ارتقاء ولا انحطاطاً، وإِنما يوصف كل جنس منها بأثره؛ فِإنك إِذا نظرت إلى أن من أنواع


 والتعشق، وأن تلك الأنواع تقتضي الكاتب أو الشاعر لطافة الحيلة وحسن التأتي وتمكين الأسباب ونحو ذلك مما هو أدخل في باب التكلف ـ لم يَجُز لك ألك أن تعُدّها





 أسباب الانحطاط؛ لأنها وِِن كانت زيادة في المادة إِلا أنها نقص في القوة؛ فمثلها
 ومن تَدبّر تاريخ العلوم رأى أن لكل علم ثلاثة أدوار : فهو يبدأ بدرس حقائقه

التي أفردته فاعتُبر بها علماً، ثـم يؤدي هذا الدرس إلى الاكتساب والاستنباط وما

 بعضها بعضاً، وليس ينزّل فيها إلا ما يشترك في في هذه الغا الغاية، وعلى هذا لا لا تكون
 والتزيّد، غير أنها نشأت على قدر الحاجة إليها، وكان يتولاها اليا النقد ويحاسب عليها
 يتوسعون في ذلك لا يُعدون مقلدار التملح والظرف وما يجري مـجراهم اهما؛ لأن معدة











 حظ من علم. وكذلك قال في بلدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إِنه لمثل ذلك كان الـان يستنبط المعاني الحسنة ويتنبه على النكت اللطيفة مح أنه كان أمياً لا يكتب ولا يقرأ.
وكان انتشار الصناعات من ابتداء القرن السادس، وظلتت إِلى أواخر القرن


 القوة، ولا حساب على الفضل، حتى إِن صنيَ الدين الحلئي لما دخل إلى إلى مصر في
 ألفاظها التي أولها:

## 

وذكر كه أن ناظمها نظمها لصاحبب الديوان علاء الدين الجوشني ولم يمكنه
نظم بيت واحد مديحاً؛ إٍ شأن المديح التعظيم، فنظم الصفي قصيدته(1) التي

واحتال للمدح احتيالاً لطيفاً، فلم يذكر صفات الممدلوح ولكنـه ذكر عطفه
 التعظيمّ، وخلصى بذلك إلى ما أراد؛ والقعهيدة على عقدهـا لا تغضى من قلـر الصفي، لأنها في سبيل ما وصفنا، والرجل مع ذلك أنبغ المتأخرين في جملة الصناعات بعد الحريري

ولكنهم ورّٔوها للخلف العاق فتجارزوا إليها حقائق المعاني وتعبدوا للالْلفاظ؛


 في بعض زوايا المساجد وبقيت في الزوايا خبايا.


 في القرائح، فلا تكاد تجلد في آدباه اليوم من يعرف تأريخ نوع واحد منهار الـا
 استوعب الكتب بعض تأريخه(*)]
وتد برع أدباء اللسانين [الفارسي والتركي] في هذه الأنواع وفاقوا العرب في

 انتهوا إلى فن البديع صار يورد لكل صنعة عدة أبيات من الفارسية، قالوا: وكانوا

 ولكنها كانت كالحاشية في ورتة مننصلة فرايت إثباتها هنا.
 كهم : هله قراءة الكتابِ فاثرأوا الننن، وهـار يُقرئهم كل يوم ورقتين. وذلك علم - كثير

وسنأتي على شرح ما عثرنا عليه من الصناعات وتأريخخه على مقدار ما وسعنه



 مقاطهه .

## لزوم مَا لا يَلزم

هذا نوع في العيناعة يعـونه من البلديع، وقد سـمي الالتزام والإعنـات
 الناظم أو الناثر نفسه في التزام حرف أو أكثر تبل حرف الرويّي، وهو إِنما يفعله صاحب الككلام لقوته ولو تركه لم يدخل عليه ضعف؛؛ غير أني أرى أن الحرورف تتساوق وأن اللسان ميزان، فربما كان موضع لا يجد فيه البيليغ المطبوع بـًا منا من الالتتزام فيفعل ذلك طبعاً لا صناعة لأنه يرى اللسان يثبت في الكالمات، فإِذا لم يفع
 شبيهاً بالعواثير التي تكون في الطرق، ومن أجل ذلك لا يتم حسن مها النوع إلا في في
 [التكرير: 10] وهو أكثر ما يتفق، أو بالمقاطع، لأن كلتا الكلمتين التي يلتزم نيها قد لا تكون وزان الأخرى بنفـها ولكا لا





 لأنه أعاريض متوازنة، وكان من كماله ذلك النوع الدقيت منه، وهو التزام الحركا
 التأسيس، كسالم وظالم، فإذا جاء فيها عالم (بالفتح) فذلك هو السنادياد، وهو معيب كما بيناه، وقد لا ينكر السمعِ تغير الحركة، كما تقول: يرعدُ وأرعَّد، وهو كثير في الشـعر؛ ولا يلتزم هذه الحـركة إلا الفحول المبرزون، كابن الموومي، وهر أولع الناس بها، حتى إن قصيدته التّي يقول فيها :

قد التزمه فيها فنتحه ما قبل الروي، على طولها وامتداد النَّس فيها، وشبيا بذلك ما نضخلوا به العجاج؛ إذ زعم بعضهم أنه أشعر أهل الرجز والتصيد. وذكر أنه


فيها نحو مائتي بيت وهمي موقوفة مقيدة، ولو أطلقت قوافيها وساعد فيها الوزن لكانت منصوبة كلها (ص 07 جـ ا : العمدة) .



 المشهور باللزوميات، وقال في مقدمته : اوجمعت ذلك كلك كله في كتاب لقبتُه لزوم ما



 يكون فيما هذه سبيله بين أهله؛ غير أنه لا مراء في أن المعري ألها أول من اتخان

 الثلاث وبالسكون بعد ذلك، والثالثة أنه زُزِم مع كل رويٌ فيه شيّة لا الا يلزم من باء أو تاء أو غير ذلك من الحروفـ
ولم نعرف بعد المعري من تكلف تأليفاً مستقلاً في لزوم مـا لا يلزم، إِلا ما ما وقفنا عليه في ترجمة عبد العزيز بن قاضي حماية الحماي من فوات الوفيات، وقد توفي سنة 77 ، 7 فقد قال فيه الشيخ صلاح الدين الصندين الا أعرف في شع الا





 كان رأساً في الكتابة، وكان ينشيء الرسائل اللزومية، وبلغ في اللزوم مبلغاً أعجز
فيه غيره (ص r•r : بغية الوعاة).

الشينـيـه والمسينيـ،
أما الحريري نقد طبخ أحمض أحناف الإعنات والتضييق في رسالتين له الها وهما المعروفتان بالشينية والسينية، كتب بالأولى منهما إِلى الشُيخ الإمامام شـمس
 أمين الملك أبي الحسن بن فطير المرادي، وكان يتولى ديوان الانير الاستيفاء بالبحرة،

 حرام، وهي محلة الشيخ الحريري، وكان أمين الملك باريا فاره وصديق الاسفهسالار


 ووصفهما؛ ثم تال : فجاءتا كأنهما زُقى الحقاربا
 استدعى هذا الالتزام، وليس ما ترسل فيه السجية ويستجم له الطبع كالذي يكون اللا ولا
 وإنما نبهه إلى ذلك مراعاة النظير؛ فإِن الشينية مكتوبة بها „للـُيخ الإمام شـمس

 ومثل هذا لا يعاب إلا إِذا بولغ في استكراهـه والإلإلحا

(1) الأسفهسالار: لفظ فارسي معناه رئيس الجيشٔ. والنفيس : اسهه.

## القوافي المشترَركة

من الكلام ألفاظ تشترك في معانٍ كثيرة، وهي هي في الدلالة على كل تلك المعاني المنختلفة، وقد اختلف أْمل اللغة في سبب ذلك، ولكا ولكنهـم اتفقوا على ألى أنه




وقد تناول الـمتأخرون تلك الألفاظ واستعمملوها قوا قوافي للشعر على طـلى طريقة


 مبلغ الكثرة، ولكن الشأن إنما هو في سهولة انقياد القافية وتمكينها على غير تكلف.
وأول ما جاء من الشعر في ذلك ثلاثة أبيات للخليل، وهي :




 تم نظم الحريري في إحلدى مقاماته خمسة أبيات أولها :

ولكـن النظم على هـنا النـوع لـم يستهر إِلا في الـقرن الحـا الزبيلي في تأج العروس وقد أورد أبيات الخليل: نم إني وجلي

 خليفة نزيل دمشق عن بعض المدارسة في لفظ مشتركِ الغرب طالبالباً مني أن أنسج

على منوالها وأحذوَ على مثالها، وهي (أربعة أبياته قال : TV فكتبت إِليه هذه الأبيات التي هي لا شرقية ولا غربية . . . ونقل الزبيدي بيتاً أولها :



 الأدباء أكثروا في جمع معاني العجوز في قصائد كثيرة لم يحضيره منها وقت تقيا ونيد كلماته إلا قصيدة واحدة للشيخ يوسف بن عمران الحلبي وساتها هناك ، ومطلعها:




 عيسى بن أصبغ الأزدي اللغوي . . . ومي طويلة وألألمظم انسجاماماً وأكثر فوائد من هذه . .. وهناك قصائد غيرها لـم تبلغ مبلغها. 1 هــ وقال الشهاب الخفاجي في ترجمته السيد عبد الها الوفائي المصري : و وقيا التي التزم فيها تجنيس قوافي الخالل، مشهورة . وأولها :

ولم يذكر منها غير هذا الشطر ؛ فلعله أول من نظم في الحخاليَّات
 قبلهم في الخاليات والغربيات وأهملوا العجوزيات، ولعل العجوز ماتت قبل آن تلد

ومهما يكن فالنظم في هذه الأنواع مما يجوز أن يحاضر به في اللغة على وجه
 وعناء يظنونه غَنَاه؛ وصناءن من من الباطل يرون فيها صياغة لتحلية العاطل؛ وإِنمـا الفرق بين ذلك فرق بين الأخداد.

## المْحَاءُـلـ المحَرّاةٍ

يراد بهذا النوع من المنظوم أن تكون القصيدة بججملتها خالية من أحد حروف
 الحروف العربية.
والأصل في هذا على ما أعلم ما يروى من خبر واصل بن عـلم عطاء المتوفى سنة



 سِهولة المخرِج وجهارة المنطق وتكميل الحروِفِ وإِقامة الوزنَ إِلى الطالاوة والحالاوة كحاجته إِلى الججلالة والفخامة، وأن ذلك من ألكا أكبر ما تستمال

 من كلامه وإِخراجهها من حروف منطقنه، فلـم يزل يكابلد ذلك ويغالبه البه ويناضله

 وظهور هنه الحالل، لما استجزنا الإقرار به والتأكيد له. . . إلى آلخر ما يتعلق بـخبر واصل مما ليس هنا موضعه .
وكان هذا الأمر مقصوررأ على المنتور ولا يتعلى مع ذلك ما ما ينس الك إلى إلى أبي
 الثعالبي ني ترجمة أبي الحسين علي بن الحسين الحسني الهمذاني : وكان الصان الصـاحب
 التي هي أكثر الحروف دخخولآ في المنظوم والمنتور، وأولها:
 وهي في مدح أهل البيت الأن الصاحب كان علؤيأها تبلغ سبعين بيتاً ــ تعجب الناس منها وتداولتها الرواة:
فسـارت مسـير الـشـمس في كل بـلدة وهبـت هبوب الريح في البـر والبـحر

فاستمر الصاحب على تلك المطية، وعمل قصائد كل واحدة خالية من خرف من حروف الهـجاء، ويقيت عليه واحلدة تكون مُعراة من الواو، فانبرى أبو الحسين



وكلها من هذا النمطط يتحامل بعضها على بعض، ولعل قصـائد الصاحب لا تعدوه في التقدير، لأنه لم يقع لنا منها شي\&، حتى إِن الثعالبي نفسه لم يذكرها في ترجمته .
 على شـعر الـمتأخرين وتكلفهـم لـما هو أكثر استغلاقاً وأصعبب مراساً من النظم

 ذلك سهل إِن شاء الشه .

## متحبُوك الطرفَينن

ويريدون أيضاً بهذا النوع من المنظوم أن تكون كل أبيات القصيدة أو القطعة




 الوزن كما هي مستقلة ني الرّويّ، وأولها قوله ني حرف الالفـ :




ونيها أبيات جيدة لان الشعر مع هذا القيد ولا جرم قريبّ من الانطلاق، إِلا حيث تكون الألفاظ المستكرهة في بيض الأحرن المعدودة كالخاء والظاء
 على آثاره ونسج على منواله، ولكنه أبلغ أبيات كلٌ تطعة إلى العشُرة، ولذلك تعري منظومته بالقصائد المعشئرة.
وتلامما صفي الدين الحلي الشاعر الشهير المتونى سنة . لا لا فنظم من هنا
 نسق كل قصيدة، نجاء من ذلك بالشيء العجيب، ولو كان الوين ابن دريد من المصنُعين ولم يكن حيث هو من العربية وفنون الأدب لأخمله الصفي . وتد مدح الحلي بقصائده تلك السلطان الألأتق المنصور نجم الدين ألأبا الفتح ولدلك تعرف بالأرتقيات ومطلع القصيدة الأولى منها:

 وهي مشهورة في ديوانه، نم ختمت به الإجادة ني هذا النوع على ما أظن، إٍ

لم يتفق لغيره من ذلك إلا القليل، كأبيات أبي جعفر الألبيري الأندلسي - وكان
 (ص






 فيبتدئون بالألف، ثم بالحاء، ثم فم بالميم، الخ الخ
وهو نوع كان يعرف في القرن الحادي عشر بالمشجر وأورد منه ابن معصروم
 الشطور الأولى على حروف الاسـم المشـجر به، وكذلك أوائل الشطور الثـانية ؛

 إِلا ما سيجيء في القصائد التي تقلب على وجوه وعليا كثيرة؛ لأن ذلك يكون من قراءتها طَولاً وعرضاًّ وطرداً وعكساً، والأبيات هي:


## ذَواتُ الَّوَوافِي

هنا نوع من النظم يعطيك أنواعاً من البحود والقوافي كلما قلبته على جههة من



 الثالثة والعشرين، وهي من ثاني الكامل، وأولها:



وهي تنتقل بالإِسقاط إلى ثامن الكامل فتصير :
يـL

وقد تنبه الحريري إلى استخراج هذا النوع من قول بعض العرب:


فإن هذا الشعر بعد الإسقاط يخرج منه :






 غير إِسقاطه، وعـلى ذلك قول أبي عبد اله مـحمـد بـن جابر الضـرير الأنـدلسي (اصـاحب البديعية )؛

 وهي أربعة أبيات، والأوجه الثلاثلة التي تستخرج منها غير التام هي :
 (وهو المجزوء).

(وهو المشطور).

(وهو المنهوك).
قالوا: ولكن القوة في ذلك والمكننة في ملكة الأديب أن يأتي بالتشريع في
 بديعيته مورياً بتسمية النوع:
 فإنه يستخرج منه :


وهو من منهوك الرجز، ويكون الباقي من البيت:

وهو من المديد، والبيت كله من البسيط، ثم تنبه المتأخرورن حين بالغوا في
 النوع اللذي قلد فيه ابن حجة الشيخ عز الدين


 قطعة للشـاعر الملقب بابن معتـوق يـمدح بها، وهي مثبتة في ديوانه (صم O7)

وأولها:



 وهكذا زاوج في ترتيب القوافي كما ترى، وليس يخفى الْ أن هنا التفكيك في أجزاء القصيدة هو علة تركب القصائد الكثيرة من القصيلة الواحلدة ، حتى إلن بعضهم عمل قصيدة واشتغل بإحصاء الوجوه التي تنظر بها فبلغت في عينه مليون وجه، ، وذلك عالم من الأرقام في قفر من الكلام.
 الخاسر، فإِنه أول من ابتدعه، وذلك أنه رأى أن أقصر ما خصه القّدماء من الرجز ما ما

كان على جزءين، كتول دريد بن الصمة:


فعمل تصيدة على جزء واحد ملح بها موسى الهادي، وسمى الجومري هذا النوع من النظم بالمقطع (ص سr| جـ 1 (: العمدة) ومن تصيدة سلم:


ومن ذوات القوافي في نوع من النظم سماه أهل البليع التخيير، وتالوا هو أن ياتي الشاعر بيبت يسوغ فيه أن يقفي بقوافي مختلفة فيتخير منها قافية يرجحها على سائرما ويرسل بها البيت، فيكون ذلك دليلاٍ على حسن اختياره، وهو تعليل لا
 أخرى أو كان أمره مقصورداً على القافية الواحدة .
وإذا تفقدت الشعر في أي عصوره لـم تعدم أن تجد البيت أو الأبيات مـيا مـا يقلب علىى القواني، ولكن الحسن من ذلك تول ديك الجن، وأكثر من يرويه يسنده إلى أبي نواس، وهو :






أمــا أنــا ;ــكـمــا عــلـمــت فــهـل
فالقوافي التي يمكن أن ينشد بها هذا الشعر هي:


ولست أشك في أن البيت الأخير مقتحم وليس من نظم صـم


 التككلُف، وهو يخرج الشعر إلى الصنعة فيسقط بها عن درجته قَليلاً أو كثيراً كما مرُ بك في الصناعات.

## القوافي الحِسيَّة

هذا نوع عجيب، تنوب فيه الحركة أو الإشارة عن اللفظ في موضع القا لقافية
 الحركة أو الإِشارة فيه أبلغ من اللفظ دلالة وأبدع موقعاً وأحسن إِرابابا، وإِنما يكون
 لا يعدو أن يصيب مواقع الهوى ويحرك في النفوس العجب والاستحسان؛ وذلك كتول بعضهم:


## 

البيتان من الطويل، وقد جعل قافية البيت الأول صوت القبلي القيلة مكرراً مرتين كما يدل عليه توله (شعها) وقافية الثاني الصوت الدال على الـنفي مكرراً آيضاً، وهو ينشا عن القرع بطرف اللسان على أطرافـ الثنتين المتقدمتين من أعلى الثغر ، وليس في البيتين من الحسن أكثر من هذه الحركة كما ترا ترى، ولما كانـي مانت مـا لا سبيل الـى تصوير حروفه بالخط كانت إلى الطبيع أقرب وكانت لذكلك أملح . وللعرب ني بعض ذلك تعبير يودي معنى الإشارة اصططلاحاًا، كتعبيرهم عن
 الإِنسان بطرف لُّانه شبه لا، وأنشد:
 ومن هذه القوافي قول الآخر :




 والقافيتان مما يُتناوّل بالبصر ومما لا سبيل الىى تصويره بغير أداته الطبيعية، وقد روى البيتين وزاد فيهما ثالثا الحسن بن رشيت صاحب العمدة، قال: وقد جاء أبو

نواس بإِشارات أخر لـم تجر العادة بمثلها، وذلك أن الأمين ابِن زييدة قال له مرة: هل تصنع شعراً لا قافية له؟ قال : نعمه وصنع من فوره ارتجالاًا:

(إشارة قُبلة) .

(إِشارة لا ل) .
قــلـت لـلـبــغـل عــــد ذلــك....

(إشارة امش).
والإشارات في هذه الأبيات إما أن تكون باليد أو بحركات الشفـا
 الدابة فيطبقون الفكين ويقرعون بطرف اللسان على الثنايا السفلى .

 مما يُكسبه معنيَ سخيفاً ويححيله عن وجه الإبداع فيه، إِذ تكون الإِشارة في مثل ذلك عِيٌا لا بياناً .
ولا تبلغ مثل هذه القوافي آن تكون اختراعاً في الصناعة، لأنها لا لا تَخْسُن في



 الحسية موزونة حركاتُها على الأوزان التي تقابلهـا من العروض، ، وهـانـا هو وجه الصنعة الغريبة فيما تقدّم .


 الإشـارة فكان كلما انتهى إلى قافيته أشار بما يدل عليها فنظر إِليه الملك، ومن هذه

القصيدة قوله :


ومنها:
أيـا نــــمـات الــروض بـالها بـلنـغـي سـلامـي إلـى مـن صـرت مـن أجـلـه كـنا


وهذا النوع من الإِشارة وارد بعضه في الحديت الشريف كقوله


 (وأشار بيده إلى معاوية) فإِن مات فهـنا (وأشار بيده إلى يزيد) فمن أبَى فهذا (وأشار بيده اللى سيفه) نقالل معاوية: أنت سيد الخطباء!

## التاريخ الشِعري


 مستعملاً في الجاهلية الأولى عند شعرائها، وهو وهم، ولكن أقدم ما وتفت عليه من ذلك قول بعضهم في تأريخه لسنة AYY:


ويريد بقوله (مع كمال العفة) حرف التاء الذي هو تمام لفظ العفة، وحسابه
 بحرف أو آكثر مع التنبيه على ذلك، وهذا شبييه بيعض أنواع المعمى. وأتدم من ذلك ـ ولكنه ليس على طريقة التأريخ، بل بل على طريقة الإشارة والرمز - قول ابن الشبيب منن أهل القرن السادس في الإِمام المستنجلد بالشا وهو الخخليفة الثاني والثلالثون من خلفاء العباسيين :

 وجمل حروف (لب) بrّب؛ ولصلاح الدين الصفدي من أدباء القرن الثامن في قلم ممدوحه بدر الدين:

 وذلك أن بُمّْل (القلم) بـ Y و (نفاع) كذلك، ومنتهى التنطع قول بعضهـم

وهو من هذا القيلي:
 وهو يعني آن من كان عمره كجمّل (آدم) أي 0ع سنة، هجرته من كان عمرها

$$
\text { كجمل (حواءه ومو } 10 .
$$

وقد ذكر القرماني في تاريخه عند الكلام على فتح القسطنطينية سنة Nov وأن
 سيرة وأخلصهم نية وطوية - تال: وضمن بعضهم مذا المعنى في تأريخ الفتح فقال:

رام أمــر الـــنــتـــح قــوم أولــون
[وقعت]] لفظة (آخرون) تاريخَ فتح المدينة، وقيل في تاريـخها أيضاً (بلدة طيبة) ا هـ.
وعندي أن هذا كان منشأ التاريخ في الشتعر، وأن البيت الذي سبق ذكر تاريتريهن


 الدين بن إبراهيم المتوفى سنة VAY وقد ذكر صار هاحب الشقائق هذه العبارة: اوقال المؤرخ في تأريخ وفاته:


وهو يذكر تراجم العلماء من سنة 794 ؛ فلو كان بان التاريخ شائتعاً قبل ذلك لكان
 وهي الفرق ما بين العهدين.









 ذالاَ، والكاف خَاء، والفاء باءً فارسية، والثاء تاءً .



 مثل أحرف القلقلة في تولهم (تُطْبُ جبد) ونحوها.

وهو اصطلاح فاشِ في أكثر الفنون، كالنحو والفقه والعروض وغيرها . والأنواع التي احطُّلح عليها في هذا التاريخ هي :
المستوفي وهو ما لا تحتاج كلماته ضميمة غيرها، كأكثر التواريخ المتداولة .


 قاضينا حسن بلا كـلام، فِإذا أسقطت جمّمل "بلا كلامه" من جمل ״ احسن قاضينا حسن" كان التاريخ ما بقي
والمتوزج وهو مـا تـحسب أوائل كلماته دون باقيها، كقول بعضهـم لسنة : $11 \cdot \mathrm{r}$


 لأن صـورة هـنه الأرقام تمـاثل صـورة المـحــل بـين العلمـيـن ؛ ومـلـه العـلم بـين محملين" لسنة 19^.





ومن أنواع التاريخ المقابلة، وهو أن يقابل حساب جمّل الشيء المؤرّ المّا اسماً
 تاريخ مولود اسمه ضياء (تاريخه مقابل لاسمه) أي سنة أي

 النتحالوي ويقولون إِنه ابتكر في التاريخ طريقة جديدة ، وهي جعل كل شل شطرة من القصيدة تاريخاّ، وأنه نظم في ذلك تصيلة في مدح أستاذه تواريخها لسنة

ولكن صاحب الشقائق النعمانية ذكر في ترجمة المولى الشهير بابن الشيخ الشببستري (ص • ج جـ Y) وقل اشتهر بهذه الكنية ولم يعرف اسمه ، أنه نظم قصميدة

 رودس؛ وهذا الأديب نفسه صنتف أيضاً بالفارسية رسالة في المعمى وجعل الـان أمثلة قواعده كلها على اسم السلطان سليم خان ا هـ هـ . . . . فيكون النحلاوي ناقلا لا مخترعاً وإِن كان أول من أدخل ذلك في النظم - العربي
 وفاة الأمير منصـور الشهابي سنة l\A^ في بيت حروفه المهمملة تاريـخ وحروفه المعجمة كذلك.




 البيتين تاريخ، ويضم معجمه أو مهمله إلى معجم أي شطر أو مهممله، يخرج بقية العلدد

وتد زاد أدباء الترك في هذه الطريقة أن يكون كل شطر مهممله ني الحسساب


 الكاذب، وما لا ينبغي أن يكون له طائل ولا طالب والب



 بيتين من الأولى بيت من الثانية، ومطلع الأولى :


ومن هذين يستخرج مطلع المولدة وهو :


 القصيدة بعضهها ببعض مـما يكون خـيراً منه للشـاعر أن يشتغل في (مصلـحة

فإِن هذا كما يقول الصاحب في قول المتني :
 إِنه من عنوان قصائده التي تحير الأفهام وتفوت الأوهام وتجمع من الحساب ما لا يدرك بالأرتيماطيقي . . .
وقد يظن أن المتأخرين هم الذين انغردوا بالتفنن في التاريخ الشعري على ولى





 تلك التواريخ بضـم الأحرفـ التي هي أوانل الأبيات مرّة، وبضم الأحرفـ التي هي أواتل بعض الأجزاء (أي التفاعيل) مرّة أخرى، وقد شرحهها صاحبها في كتابه فتلتمس هناك .
ثم نظم على هذه الطريقة شهاب الدين أحمد بن الفضل بن بن محمد المكي من
 ابن معصوم في السلافة (ص ع•Y) وذكر أبيات التواريخ التي تستخري

 (وانظر السلافة أيضاً ص IAV) .

## التتخمِيس وَالتشطير

## ومَا إلِيهمَا

سلف لنا كلام في باب الأوزان العربية ومقدار وفائها بالحاجة الشعرية وانية ومبلغ







 ذلك إلا هـذا المـسـخ مـن صـورة إلى صـورة، وهي جنـاية المـنـاعة وكـم لـهـا مـن
جنايات.

أهل ذلك في الشعر العربي النوع الذي سموه قديماً بالمسمّط وقالوا فيا فيه هو

 اللازمة في القصيدة التي تكرر في التسميط تسمى عممود القصيدة ، ويقال للقصيدة

 ذلك، ولعلهم أرادوا به التمهيد والتوطثة للثقة ـ وذلك سببـ من أسباب الوض الرونع كما بسطنا في بحث الرواية والرواة -.
قال الـجومري: لامرىه القيس بن حـجر قصيـتـتان سـمـطيتان ، وتد ذكر

 سواه، وأول هنا المسمط (11 المـ ا: العمدة):




وهكذا يأتي بأربعة أقسمـة على أي قافية شاء، ثـم يكرر قسيماً على عـلى قافية


حقيقة ؛ إِذ يذكّر بتصيدته الشهيرة التي أولها :
ألا عــم صـبـاحـآ أيـهـا الـطـــلــلـُ الـبـالـي
وبين النَّفَس في الشُعرين ما بين ستين ستة قبل الهـجرة ومائة وتسععين
بعدها . . .
ولا يُلْتزَم في التسميط هنا النوع المخخمس، بل قد يجاء به على ثلاثة أقسمة،
كهذا الذي يروونه لغير مُسمَى :


سَــبَبْ: .






 مسدساً، وهكذا إلى الثمانية.




 الصناعة جعلت النابغين منهم ينهجون مرن هذا المنهج، ليظهروا أن فيهم ذضلاً وبقية من

المتقدمين، بما يزيدون في معانيهم التي ريما يكون صا وحبها قد أماتها ولم يترك فيها
 إِلا القصائد الشهيرة المُجْمَع على بلاغتها، والأبيات النادرة، كما فعل الصفي الحلي

ولكن الزمن طمس على هنا الأمل ، وصارت تلك ولك الأنواع في الشعر الجيد أشبه بالزيادة في تراب الميت: لا يجدّد موته ولكنه وسواس وعَيْث



 العرب بالتمليط والممالطة، وذلك كالذي روان واه أبو عمرو بن العلاء من أمر امرىء

 كنت شاعراً فملّط لي أنصافَ ما أقول فأجِزَها . فقال : نعم . فقال امرؤ القيس :


نقال التوءم:
كــنـار مسجـوست تـسـستـعـــر اسـتــــــارا
ولم يرد التشططير في شيء من المأثور عن الأدباء الذين نبغوا في الصنا كالصفي ومن في وزنه اللى أواخر القرن [الثاني عشر] .
 بيته شطرين ثم يصلع كل شطر منهما، كقول أبي تمام:

 حاشيته سنة IYII يشير الثى هذا النوع، مع أنهم ابتدأوا يبسطون التأليف في أن أنواع

 العمدة عن أبي عييدة عن أبي عمرو . والاختتالان بينهما عجيب كما ترىا


 وما بعده، ولكنهم كانوا يسمونها (االتصدير والتعجيز" وأورد اين معصورم في السلافة
 جـ

المتنبي التي مطلعها :
أجــاب دمـعـي ومـا الــداعـي سـوى طـــلـل
ومن هذا التقريظ قوله: لـمـري لقد نسّق ذلك التصـيرير، نسق التسطير ،
 الاعترعه من مبناه، وإذا طبق المعنىى بالمعنى, وأبقاه على أصله، أوصله الثى غاية الإعجاب بفصنله ا هــ
فإما أن يكون المتأخرون أخذوا لفظة التشطير من النوع البديعي، أو يحتمل أن يكونَ بعضهـم وقف على ونى هذا الكقريظ وتحرفت عليه كلمة التسطير بالتشيطير، أو تبهته الأولى الـى الثانية . واش أعلم.

## مَا يُقرَاْ نَظْمَا وَنَثراً

ليس يخلو طبع أحد من أوزان القريض، ولا ينغك متكلم من أن يعرض له له ما قد يتزن بها في الكلمة الطويلة أو الفقرة القصيرة على غير اجتلاب ولاب ولا استكراه؛

 وخطبهم ورساثلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن مفاعلن كثيراًّ، وليس أحد في

 وصاحبه لـم يقصد إلى الشـعر؟ ومثل هنا المقلدار من الوزن قد يته يتهيأ في جميع
 إليها كان ذلك شعراً. وسمعت غلاماً لصديت لي وكان قد سقى بطنه يقول لغلمان
مولاه:
(اذهبوا بي إِلى الطبيب وقرلوا قد اكتوى!!. .

وهذا الكالام يخرج وزنه فاعلاتن مفاعلن مرتين، وقد علمت ألن مذا مذا الكالام لم يخطر بياله تط أن يقول بيت شـر أبداً .



 من الرسالة حرف واحد، بل تُقرأ كما مي على الإِرسال والتقيدي .

 الصناعة لا من حيث استقالها نها نهو وجه آخر للكلام، وأنت لو تناولا ولتا إلحدى
 وكانت هي في سردها ومعانيها مواتية مطاوعة؛ ؛ وهو مما يندر في الشعر ، لكنتا مكا ذلك مغلوباً لُطبعك، ولظهر في منطقك الوزن والتقطيع، فكيفما قلبت القصيدة
 الصناعتين، ولهذا السبب كان ما ورد مما يقرأ منظوماً ومنثور آ على ما ستعرف الوجه فيه.
أقدم ما عُرف من مذا النوع ما أورده ابن خلكان في ترجمة الشاعر المصري
 شخصاً قال له رأيت في بعض تآليف أبي العلاء المعري ما صورته وأحلحك اله
وأبقاك . . . . .

وليس بعـجيب أن تصح نسبة تلك الجمملة إلى المعري، فإِن له من مذه الغرائب أشياء، ولم نعثر على غير جملته حتى تناول هنا النـوع شَشيخ الإِسلام
 الحسيني الطبري من علماء القرن العاشر وممن استقبلوا القرن الحادي عشـر أيضاً: اتفق لنا في بعض المجالس أن الوزير جمال الدين الحريري ترأها علينا (أي رسالة
 وصاحبه الشيخ وجيه الدين عبد الرحمّن بن عيسى بن مرشد بالإنشاء على منوالها والإتيان بمثالها ..
وقد عارض الشيخان رسالة المقري مترادفين في الإنشتاء [مترافدين] في

 وقد ذكر الثعالبي في ترجمة بديع الزماني من الئي اليتيمة أنه (يوئحّ القصيدة الفريدة

 فلعل المقرّي أو سواه ممن يكون اخترع هذا النوع قد تنبه له من منا؛ لأن ذلك ممكن التحقيق
ولم نعثر على شيء من بعد [هاتين الرسالتين] إلى اليوم.

تلت : ليس نص هاتين الرسالتين فيما تحت يدي من (الأصل) . وكان التدبير أن أنقلهما من
 فصول سلفت ولكن لم يتهيا لي الحصول على ذلك المصدر، نرايت الاكتفاء بهله الإشارة

## نوع مِن حَـلِ المنظوم

حل المنظوم نوع من الإِنشاء يلتزمون فيه المعنى الشعري لا يزيلـي


 الأدباء يذكرون هذا النوع ولا يستعملونه .




 على الوزن والروي من غير زيادة حرف ولا نقا نقصان حرف.





 لارتفاع موانع الاعتذار؛ فقلت: تد ملكتم زمام التخيّر فاختاروا من الشعر ما ما تأمرون

 فقلت اسطروها ليسهل اعتبارها إذ تسبرونها، فسطروا هكذا:

 ثلت: نعلنا العبارة من منا اللى آخر الفهل، من ديوان صفي الدين الحلي (ص \&\&\&)، إذ لم
تكن فيما تحت يدنا من الأصل.



 كــدأبــك مـن أم الــــويـرث تـبـلـهـا وجـــارتـهــا أم الــربــاب بــــــأســل قال الـشيخ: فقلت لهـم: هذه الأبيات قد تبين تتخييرها ولا يمـكن تغييرها، الـا

 أن تخطب ودّ وتستنجز وعده ، فكتبت: מالكريـم مرتجى؛ وإِن كان بابه مرتجابا؛ والندب يلتقى وإِن كان بان بأسه يتقى؛ والسحب تؤمل بوارقها وإِن رهبت صـواعتها . ولحلم سيدنا أعظم من العتب بسالف
 والممملوك مقر عرف أنه رب حتق، بل مالك رق ؛ وعده الكريمّ، بسالف كرمه المقيـم؛ لا برح إِحسـانه شاملاّ مدى السنين • إِن الش

يحب المحسنين"
فلمـا سطروها ونظروها، وعدوتا حرونها وانها واعتبروها، فرأوها وما وما قبلها كفنّي ميزان، عرية من الزيادة والنقصان، سآلوا أن أجعل ريعها مأهولاً، وأعيدها سيرتها الأولى، فأجبت الـى ما طلبوا، وأمليت وكتبوا: قـفـا نبـك مـن أطـلال لـيـلـى فـنسـالي دوارسـهـاعـن ركـبـها الـمـتـحـمــل
 ونـأخـن عـن أتـرابـهـا مـن تـرابـهـا صسحـا





## مـا لا يستَتحيـل بـالانـِِحكاس

هذه تسمية الحريري لهذا النوع، ويسميه غيره المقلوب، والمستوي ؛ والمّ وهو ما

 اللسادسة عشرة حتى أوصله إلى السمط السباعي، فجاء به معقِّداً وألخرجه عن شِ شرط الأدب إلى شرط الصنعة، وذلك قوله: ("لذ بكل مؤمل إِذا لم وملك بذل" .





 القاضي الأرُجاني :

ومنَ المستملح قول العماد الكاتب وتد مرّ على ملى القاضي الفـي

 تلك أبياتاً خمسة يقول في أولها:


فغاية أهل هذه الصناعة بأنه (هرب إلى أبو القصير من العروضى" ولذلك نظم الصفي ابياته التي أولها:



 أيضا، كقولك: أرض خضهرا، وهزم حمزه، ويلعب علي، وحمار رامحّ؛ وأمثال
 كلامهم صـواب موجود غير مقصود، وفي أكثر ما يتكلف له الخاصة صواب ملفـ مقهود غير موجود!

## القَلاحِن

مي من اللحن اللذي هو التعريض والإِيماء، تقول: لحنت له لحناً إذا قلتَ له


 السرية، وهو فنْ عندهم قديم، غير أن العرب لم يعرنوه إِلا في القولي القول والإشارة، فكانوا يتكلمون في ذلك بما يؤخذ على الرمز كما سبجيء، فضطلا عن آن في لغي لغتهم الفاظاً تحتمل منذا النوع لدلالة اللفظ على معنيين، كأن تقول ما ما رأيته، أي ما
 كالضحكك بمعنى الحيض ؛ وألف ابن دريد في هذه الألفاظ كتابآ سماه الملاحنا
 فيعارض بما رسمناه ويضمِر خلاف ما يظهر ليسلم من عادية الظالم ويتخلص من جَجْفَ الغاشم
 الشرعية، ولهم فيها ألغاز ومطارحات لا محل لبسطها هنا وألها وأمل اللغير يسمونها فِتْا فِتْتية العرب، أو طبيب العرب، أو مسابِ العرب، وعليها بنى الحريري المقامة الثانية والثالثين
ومما ورد عن العرب من لـحن القول ما رواه القالي في (أماليهه| عن ابن

 الفرقدين يمسيان ويصبحان على جبلّي طيىء لا أزيدكم على ما أعطيتكم!


 ويروون من مثل هذا أخبارآ معدودة لا تدل على شيا شيوعه فيا فيهم ولا تلا تواطؤهم عليه مما يقرب أن يكون به شبة علم عندهم كما نعل المتأخرون في الشتقاق المعقىى منه - على ما ستعرفه هـ ..


 شوك، ثم آتى راحلته فاستوى عليها وذهب.





 غَزنكم، وأما الشوك فإِنه يخبر أن لهم شوكة، وأما اللبن نهو دليل على قربا الما القوم
 مذا عند العرب في جاهليتها

 المؤمنين. أراد معاوية قول الشاعر(r):"

(انظر ص ب " 1 ج 1 ا : الكامل للمبرد؛ في حب بني تميم للطعام) والملفف
 حساء من دقيت يُتَّخذ عند غلاء السعر وعجف المال وكلب الزمانـ النان. وكان معاوية قرشياً والأحنف تميمياً.





موضع إيرادما (ص |عا ج r : الخزانة الكبرى).



 برقعاً لها فهي في ابتغائها أراد الهلاللي قول الأخطل :

 وأراد المحاربي قول الشاعر:
 [تـم] فشت صنعة المعمتى فتلاححنوا بالإِشارة والتصحيف وغيرهـما ـ كمـا ذكر -.
ودخل أبو القاسم القطان على الوزير الزينبي يهنيه بالوزارة، فوقف بين يديه







 الحاضهرون في ذلك، فسالكوا ابن عمار، نقال له المعتمد لا تِبغها منهـم إِلا غاليةا






 الوزير : أندلسي، يعني پأبذل بنتي، نقال الملك: أندلسي، يعني ״أبدل نيّتي" أي

أرجع عن نيتي لعزلك وظلمك!


 يطلب عملاً وفي آخره: إِن رأى مولانا فعَل إِن شاء الها

 بالف وقّع بها الصاحب عند قوله (فعل إِن شاء الها فكا فكانت بعد التوقيع (أفعل . . . ) ونحو ذلك: إِن الملا يأتمرون بك . .









 الملك: نصشحت نَدَغ ريبك ودِع مهلك والسلام" .



 ذوي الحصافة والرأي، وقد أنكرت ظاهر لفظه فتأملت فحوراه فوجدت فـر في با باطنه





فإني تأملت ما بعده فوجدت أنه يريد بالقلب: العكس، لأن الجملة الآتية مما يوهم ذلك، فقلبت الجملة وهي توله (اتصحت فلَّغ ريبك ودع مهلك" فإِذا مقلوبها اكلهمـ


## الألغاز وَالأُحاجي وَالمعفَيات وَغيرها

الألغاز:

 الجانب الآخر طريقاَ، وكذلك في الجانب الثالث والرابع، فإِذا طلب بعضها البار البدويُّ بعصاه من جانب نفق من الـجانب الآخر . ثم استعملوه في الإتيان بالعبارة يلا ظاهرهـا على غير الموصـوف بهـا ويدل باطنها عليه، وهي من قبيل الملاحن ،
 الوجه المقصود؛ إلا أن بينها فروقاً في الاعتبار والآصطلا تعرف ذلك فيما نسوقه منها وما نذكره من تاريخها --





 ثم أورد أمثلة من ذلك، كالذي أنشده ابن سلام في كتاب الأضداد لأبي دؤاد


والكلب: الحلقة التي تكون في السيف، والثور: ذكـر النمل، والقطاة

$$
\text { .[. . ] }]
$$

وكالذي أنشده الخليل لأبي مقدام الخزاعي:



وتال: يعني دجاجة الغزل، وهي الكبة أو ما يخرج عن المغزل، ويعني
بالفرايرج: الأقية .

وكتول بعضهم من أبيات المعاني يصف نار القِرى :



 العرب تصف الجارية فتقول: كأنّها شعلة نار ! وقوله : دعوت أن بها بها أبناء ليل، يعني
 وكذلك أورد [السيوطي] مما وقع به الإلغـاز من حيث اللفظ والتـركي

والإعراب كقول بعضهم:


 المراد، وكتبتْ (وَهَا) بالألف للإلناز .


 البلصوص يتبع البلنصى كان لغزاً .
وأورد السيوطي من هنا النوع قصيدة ضمنها أبو منصور بن الربيع ألفاظاً من غريب اللغة وأحضرما أبا أسامة اللنوي حين نزل بمدينة وانيا واسط على جهة الامتانحان


من أبلغ ما تيل في وصف مذه النار ومو تريب مما نحن نيه، ترل الفرزدق :

دعــوت بــحـمــراء الــفـروع كـانـنهـا ذرا رايــة فـي جــانسب الـجــو تــخــفـق
 وكان الجاحظ يكثر التعجب والاستحسان من قوله : سفيه النار وحليم الكلب.

في ألحفظ والرواية . وقد وقفت على قصيدة مثلها أوردها الصلاح الكتبي في فوات الوفيات لضياء الدين القوصي المتوفى سنة 99 هـ وقال إِنه وسمها باللؤلوة المكنونة
 في معجمه عقب كل بيت، وهي قصيدة منكرة بما تحوي من اللفظ المنكر . وقد ورد عن العرب الإلغاز بطريقة السؤال والجواب على
 الأبأبرص لقي امرأ القيس فقال له: كيف معرفتك بالأوابِّ؟ قال : ألتِ ما أحببت، فقال عبيد :

فأجابه :










 بعضهم في القلم:


وقول القاظني صدر الدين بن الآدمي في كشتوان (كستبان):

 والأمثلة من أنواع الألغاز كثيرة في كتب الأدب، ولكن من أبعدهـا غايـة
rio
وأبدعها آية لغز الشيخ زين بن العجمي وقد كتبه نثرآ، وهو قوله:

سألتك أعزك الاه عن ساثل لا حظ له في الصدقة . . . الخ (صفـحة ه^ع
خزانة الأدب).
ومن الألغاز نوع عجيب، ومو أن تلغز في اسم ويأتي في اللغز بما يطابت
 الوليد الوقشي وأبا مروان بن عبد الملك بن سراج القرطبي الجتمبعا، وكانا فريدي مصرهما . . . الخ (ص •ابا المعمى والألاز) .

 نذكر عجيبة منه لـم يتفق مثلها فيها وقفنا عليه من ذلك عيئا أو أثرآ، وتلك ألك أن المولى شمس الدين الغفاري من علماء دولة السلطان بايزيد في القرن الثامن وتفوا
 وقد غيّر فيها أسماء تلك الفنون بطريق الإلغاز امتحاناً لفضياء دهرها ونا ولم يقدروا
 هذه الرسالة ابنه محمد شاه وعين أسماء الفنون وبين المناسبة فيما ذكره من الألغاز وحل مشكلات مسائلها. ووجه العجب في ذلك مسفر فانظروا فيه . . .

الأحاجي:
هي جمع أخجِيتّ، ومي اسم من المحاجاة، ويقال لها أُذعية من المداعاة قال في (الصحاح" ويقال: حجياك ما كذا وكذا؟ وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس
 أنا حجياك في مذا الأمر، أي من يحاجيك. وقالَ في تاج العروس: واحتجى: أهاب ما حُوجِيَ به، قال:

نالأحاجي على ذلك تشبه الأغاليط التي يسميها عامة مصر رابالفوازير" وهي بهذا المعنى أعم من الالناز، ، إِن كان الأصل في كلها واليا واحداً
 الطبيعة الأولى في الإِنسان يسأل عن أشياء كثيرة بوصفها والإثشارة اليها، فإِاذا سُثل هو بمثل ذلك كانت عنده أحاجي؛ ومما يويد ذلك ورود بعض الأحاجي ني أسفار
 (الميثولوجيا) ويكون تقرير هذه المعاني وإخرابجها مخرج المونيا والموعات النفسية مما






 كاد. . . قالت: كاد المنتعل يكون راكباً، فقال: كاد . . . قالت: كاد البحيل يكال يكون

 للححجارة لا يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها . . . ثم أنحمها بكلمة بذيثة فخخجلت وتركت المحاجاة .
 الأحجية، وهو أول من اخترعه وسماه كذلك، وقد وند نظم منه في المقامة السادسة
 الخبيّة الخفية، وشرطهـا أن تكون ذات مماثئلة حقيقية وألفاظ معنوية ولطيفة أدبية فمتى نافت هذا النمط ضاهت الستر السقط ولم تلدخل السفط ا هـ ــ ــ
 يعادل ذلك المركب في أجزائه ويرادفها في المعنى، كقوله في أنُكُوب(1):
 مـامــــلُ قـولـك أهـط إِبـريـ لأن (أعط) يرادفهـا (أسن) مـن الأزس [وهـو الإعطاء] والإبريق بغير عروة يرادفه الكوب.
وقول أبي الوناء العرضي في صهباء:

(1) تلت: الأسكوب: الإسكانف، أو القين.


وقد فال المتأخرون مركبات اللغة التي يُستخرج منها مثل هذه الألفاظ وجمعوا من ذلك كلمات كثيرة، كتولهـم: اطلبَ طريقاّ، في (سَلْسبيل)؛ ؛ وتُراب مُطِرَّ، في


 يُحَتّ، وبذلك تعسفوا بها في هذه [البواد] وركبوا من أمرها كما رأيت البِورَ بعد الجواد.
وقد ذكر عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب أن أجل التصانيف المؤلفة في الألغاز والأحاجي كتاب الإعجاز في الأحاجي والألغاز، تأليف أبي المعالي سعد الوراق الخطيري، قال: ومو كتاب تكل عن وصفه الألسن، جمع فيه ما تشتهي الأنفس وتلن الأعين. 1 هــ
 والأحاجي هي منه، بعضها أعان عليه، وبعضه أعان عليها؛ ونحن موريا موردون هنا تولاً يشمل الجميع توفيةً للفائدة، وإِنما الاتساع مادة الإشباع.
نقل البغدادي في خزانة الأدب عن صانـي

 والتأويل، والكناية، والتعريض، والإشارة، والتوجيه، والمعَمْتى، والمـمثلـ.

 وهو تنطية البصر عن إِدراك المعقول، وكل شيء تغطّى عنك نهو عمى عليك، وإِّا

 كتاباً وسقاه المرموس، وأكثرْ ركيك عامي؛ وإِذا اعتبرته من حيث إِئ إِن معناه يؤول

 المعمى سمي في عصره: المترجم، وأن الخليل واضع العروض هو أول من

استخرجه ونظر فيه، قال: وذلك أن بعض اليونان كتب بلغتهـم كتاباً إلى الخليل
 اله تعالى، فبنيت على ذلك وقست وجِعلته أصلا فتتحته، ثم وضعتُ كتاب المعمّى

وهو خبر لا نراه محتملاَ إِلا أن يكـون ذلك اليونانيَ مستعرباً وافتتح كتابه

 حجر رشيد بعد أن اعتمد ترجمة اليوناني في المقابلة، وكان ذلك مبداً لما با بعده إلى اليوم
واستمرَ فن المعمى بعد الخليل أمثلةً متفرقة لا تُفرد بالتدوين ولا تتشُعْب في
 أبي عبيدة يسمع خلاف ما يقال، ويكتب خلاف ما ما يسمع ويقرا الخلاف ما يكان المتب، وكان أعلم الناس باستخراج المعمى؛ وكا وكان النظام على قدرته ملى أصناف العلوم لا يقدر’"غلى استخراج أخف ما يكون من المعمى .

 ساثر الفنون التي لم يزاولها أعجز منه عن المعمى .




 يوماً فعل ؛ فقال : أمهلتك سنة ؛ نحال الحول ولم يقطع شـعره؛ فقال له أبو أحمد: هو اسمك: قسورة بن محمد، فازداد خجله وأسفه. ..



 في رتبة بين الفنون والعلوم؛ وأول من فعل ذلك منهـم شرف الدين علي اليزدي

الفارسي صاحب تاريخ ظفر نامه في الفتوحات التيمورية، وقد أطلقوا عليه لقب





 علم المعممى مح تعمقه في سائر العقليات، فصار ملوار ملوك خراسان الوان وأعيانهـم يرسلون





 يقبله الذوق السليم، ويشترط فيه أن يكون له في نفسه معنيّ وراء المعنـي المنى المقصود




 يكون تول القائل في كمون:


 في اصطلاحهم معمى باعتبار دلالته على اسمه بطريق الرمز 1 هــ
ولاستخراج المعمى أعمال مدونة لا تتعلق بالكجهة التاريـيخية منه ولا ولا بالجها العلمية، ولكنها تتعلق بالجهة العملية، وإذا ألخذنا في بسطها العا احتجنا ألن نأتي بتأليف
 نستطيع أن نحمل القلم على هذه السنة في سائر الفنون من علم الأدبـ.

هي جمع "بندله فارسية معربة، وقد ذكر في التاج أنها تطلق على الألغناز
 التوقيع وقسمت إلى ألجزاء قصيرة من العروض تنتظم أوزانان مختلفة فتيكسبها شبها من الشعر وهي ليست منه.

 وأنت تعرف ذلك إذا تتبعت واستقصيت.






 مسشمى، وهذه المعاني كما ترى من أغراض الشعر؛ فهي دليل على حقيقة الصنعة. ومن البند الأول توله :





 بالأشهب، واعتاضت من مفرقها الحالك بالأشيب.
 يلتزم فيها غير ذلك مما يطرد في الجمميع، فكان ختام الـام الأول السرًا وجهارارآها والثاني
 عـلينا وجه الحكمة في ذلك، إلا أن يكون من مقتضيات التوقيع، فتكون تلك القوافي قرارات للنغم.

ولم يضربب على قالب ابن معتوق إلا القليل، كالأديب المسـمى ابن شلم البغدادي، وهو من أدباء القرن الثاني عشر، فقد عثر له بعضهـم على بند من مثّل ذلك أوله:



 الشادن الأهيفِي سرًا وجهاراً . . .
 يسقطون بكلمة ويطيرون بكلمة، فإِن اللراء المفتوحة أو أي قافية مطلقة، ، تكون شرطاً في ختام هذه البنود، وهو غريبـ.

 وهو في المستزاد مقيد .

 وهو من علماء السلطان محمد الفاتح، على منظومة منهـ، وهي وهي
يا من ملك الإنس بلطف الملكات، في حسن صفات . . . الخ (ص عالـو 10 ماهش الجزء الأول من ابن خلكان) .


 ومعارضتها، يدل على أن النوع غريبّ عندهم. المعجم والمهمل:
تقدم في مبحث الخخط معنى الإعجام واشتقاقه وتاريخه، والمراد بالئت بالمعجمم

 المقامات، ولم يتكلفه أححد تبله فيما نعلم، وإِن كان كثيرآ ما يتفق في منظوم الكالام
 الا-ختراع فيه؛ وليس يـخلو الكـلام بتة من أحرفـ مهملة وأخرى معجـمـة ، لأن

بالقسمين جماع مادته وقوام تركيبه .




ومتى "ااخترع خرع" .

ثم ذكر أن إنشاء رسالٍٍ حروف إِحلى كلمتيها يعمّها النقط، وحروف الأخرى



 يُلَبّ" إِلا أنه اعتبر المدّ في (ل) حركة، كما اعتبر التاء المربوطة في الرسالة الأولى وما بعدها هاتة.
وكذلك ذكر في المعامتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين خطبتين عريتين عن الإعِجام؛ ثم عاود الكرّة في المقامة السادسة والأربعين، فجاء باء بأبيات مهملة الأحرفَ سماهما العواطل، وأبيات معجمة سماها العرائس، وأبيات كلمةٌ منها مهملة وأخرى معجمة وسماها الأخياف.
فهذه المصططلحات التي أطلقها أسماءً، وتقليبه هـذا النوع على الأوجـه المـختلفة، والتوطثة التي استخرجناها من المقامة السادسة ـ كلها أدلة على ألى ألن الرجل
 عرف لمن قبله وإن كان له فيه زيادة، كالنوع الذي لا يستحيل بالانعكاس . لا




 والصـاد، والطاه، واللام، والواو، والهاء؛ فنظم منها أبياتاً كاذناب الضّباب. وإتما

مدار هذه الصناعة على آن تكون في نسق الكلام لا في نسق العقد، ولولا ذلك

 ومما أذكره بالإعـجاب والاستحسان أن بعض علماء القرّ المان الماضي، وهيا وهو
 فإِممالاَ، فعاتبه برسالة مهملة الأّحرف ضمنها نظماً ونثرآ، ووقِّع عليها بهذا التوقيع "داع محروم" . فكان إِمْال أحرفها الألسنة ولكن في سحر الألباب. وقد وصل بعضهم بنوع المهمل إلى آن جعلوه كتباً فمنهم من فسَّر به قصيديدة
 والفقاكهةً في بعض الطعام أن تكون كلّ الطعام، وكذلك فعلوا، ومثلهم في هذه

المضيعة كثير
المتائيم:
هذا نوع من الجناس الخترعه الحريري وذكر منه أبياتآ في المقامة السادسة
 متتم، ومي من النساء التي من عادتها أن تلد توءمين، وهي خمسة أبيات، أولها: وتـــاه

وأخص صغات هذا النوع أنك إذا أصبته عاطلاً من النقط مُغنفلاً من الضبط
 أهل البديع بالمصتفف ويقولون في حده: إنه ما تماثل ركناه خطاً واختلفا لفظاً

 نهو مصحتف مُحرف؛ ولم يمثلوا له بغير تول الحريري .




 ركيكة على تلك الطريقة أفسدها التحريفـ ولم تنسب هناك لأحدن ومنها

ولـم يذلل هذه الطريقة كالصفي الحلي، فإِنه جاء منها بأربعمائة فقرة نثرأ
 "وذكرت في ديوانه التوعمية خطأه وقد أنشأها سنة . V C، وقال في سبب ذلك: إِنه



 المعجزةّله فعندها أنشأت هذه الرسالة في تلك الصنا الصناعة وضِمْنتها ذكر ذلك كله ولقب السلطان لزواله الثبهة عنها . . . ا هـ . وأول هنه الرسالة :

ولا ينظر في هذا النوع إلا إلى محض الصنعة، فهو بعيد من التصفِح والانتقاد
 الأوراق، وهو إِذا ظفر بعل ذلك كان الفتح الذي أقل مأ يقال فيه إِنه استغلاق الان
 في أجناس التجنيس، اخترع فيه نوعاً مشكلالا، وذلك أن يجعل أركا أركان التجنيس ثلاثلة
 وقد نظم في ذلك أبياتآ هطلعها (ص هو 9 ب: ديوان الحلي):


## صِناعات مـختَلِفة

لسنا نزعم أننا بما أتينا على بيانه من هذه الصناعات قد إد استوفينا هـا هذا البحثا

 والسينات؛ وزوايا النسيان مظلمة، وغبارُ القِدَمْ متحجَّر، وصحنُ التاريخ لا تُعَذَّ ؛

 النكبات بَآثارهم، أو قطع الإِممال عرق التاريخ في بِّض هذه الآّار حتى أصبح لا



 التي لا يجري فيها إلا قلم الغيب. وسنشير فيما يلي إلى ما بقي من الصنا الصناعات التي التي
 من هنا شي: أو أشياء.

## المشجر:

 لاشتجار بعض كلماته بعغض، أي تداخلها، وكل ما ما تداخل بعض أجزانه في بعض
 منه تتمة له من نفس القافية التي نُطِّم بها، وهكذا من جهتيه اليمنى واليسرى، حتى يخرج منه مثلُ الشجرة، وإنمأ يشترط فيه أن تكون القطع المكملة كلها من بحر البيت الذي هو ججلع القصيدة، وأن تكون القواني على رويٌ قافيته أيضاً؛ وهو متأخر عن القرن الحادي عشر، إِذ مر بك في مبحث التشطير أن أدباء ذلك ألك القرن كانوا يسمونه بالمشُجْر هذا النوع المعروف اليوم بالمطرز، ولا تحضرنا في ذلك أمثلة جيدة نرضاهاها للتميل.
 الوضع متفقَان على الجملة في الترتيب، ومذه الكلمة (شُجرة النسب) كانت

## ry

مستعملة في القرن الرابع وما بعله، بدليل وجود بعض كتب في الأنساب مُسْمّاةً بهذا الاسم (راجع فهرست المكتبة الخديوية) .


 أخرى لشعراء مختلفين، ومنها بيت شعر منسوب لبديع الزمان الهمذاني، وهي الها وهو من
 المتأخرون . . . . . (صم דیץ جـ V: المجلد الثاني من المتتبس) .

المقطع والموصل:
ومعنى الأول أن تكون كلمات المنظومة كلها منفصلة الأحرفـ رسماً، وهو

 وربما كان متابعاً، وعلى أيهـما فذلك من عبث الصـن الصناعة؛ ومثال المـوهل قول
إذا زار داريَ زَزّ ودودٌ أودّ وأورده ورد ودي

وهي ثلاثة أبيات تدور في جملتها على هذه الأحرف لأن الحروف التي ترسم
منفصلة معدودةة؛ ومثال الثاني قوله:

المصحفات:



 يدل ظاهرها وباطنها باعتبار مواقعها في الكلام لا غير ون الا

 القصائد العربية والفارسية والتركية ويمدح بها الأكابر ويرسلها إليهـم، وكل قصيدة

إِذا صحّفت من أولها إلى آخرها يحصلُ منها هجو .
وقد ينظمون الأبيات ٍِذا قرئت صـد


كانت هجاء ومي في طردها مليع




 غيره، وأين من ذلك سقيقة التاريخ؟

إِلى هنا انتهيت من ترتيب ما وجلدتُ بـخط المؤلف رحمه الهه من كتاب اتاريخ آداب العربب" وكان التدبير أن يكون بعد هذا الفصل فصول وأبوابه، ولكني لـم أعثر


 لم يرجع إليه ولم ينظر فيه بعد ذلك .
 سنة • ع9 أ بعد انتقال مؤلفه إِلى جوار ربه بثلاث سنين وخمسة عشر يوماً. رحمه اله وأجزلل ثوابه .
محمد سعيل العريان

