## DIVAN

## DE FERAZDAK

## RECITS

## DE MOHAMMED-BEN-HABIB

D'APRES 1BN-EL-ARABI
publie

SUR LE MANUSGRIT DE SAINTE-SOPHIE DE GONSTANTINOPLE

Avec mone tradinction francuite

PAR

## R. BOUCHER

a Ouf, Fermedat est wn mont excompe gqua len
e chanois ne peuvent grasiren
Ahatinian rival de Fcrotatith.
a Sans les vers de fardadak, le tiers de la

* mague mabe berdit perdu. *

Yornes, ic grammairren.

## PARIS

## ADOLPHE LABITTE, LIBRAIRE bue de hlles, 4

而


4
 FN:

"يسـوال الــغــرزدق

$0^{0}$

ابس الاعر! بسى

$$
\begin{aligned}
& \text { الال الانشطل }
\end{aligned}
$$

طالت تليس تـنالها اللاوهالا
.


 إثتنى بخريطة فيها مال فبمآ. يسملها وعو يدرم تهتها نــنلا والدرمان. تـقارب اليططو







 الهدقة فذثرت س. ذلل واستعدت عليه وخرجت الـ ابي. الزبير والكجاز والعراق يــوشـذ الـيـه فـعال الثرزدق
我




















## $*$ *











 فشئعت لها عند عبد الله فهو قول الفرزذتى





## * 0

 فـــال الفرزدق



وثال الفرزدت يفهجو بنى منقر







 أْتَن تُعْتُنْ


* 1 *







وانـشد الفرزدق







 هبد الل فسهع الرجال قولها له أخرج يا عبد اللم فمّآ. بعضهم يـبادر فوإفق الفرزدت

 نـفسه فلرتهل عنهم وقال هذها التصيدة فسبتّت العرب ظهيآٓ بهذا الششعر فنزل على



فقـال أبن مكتسب يجهيـبد


ولو ملم آلتيهيَ لومكت لم يَـنُنْ




* 1 *
 نقـال اللعيس ينتص تصيدة الفرزدق القافيمر
 لً

قالز جرير نـ ذللث


 خـ قوله


تم البحديش




 .














 !

















 !





* 11 *





























$* \mathbb{I N}^{*}$

















* $f^{*} *$

 رِحالًا رُضَعْنـا




 كَّ






































وقال الغززدق يهدح عهربن عبد العزيز






$$
* 1 V
$$























 B

- 14


















* 19 *














* 1.         * 

 معاوية يعاقب بـين ثروان بن المكم وبين سعيد بن الداصى بن سعيد بن العاصمى
 (

اليكت فررت منـكت ومن زيساد رو اجـعل دمى كهـــا حــلالا


وهى تصيدر طويلة فآمنه سعيد وإجأر8 فبلغ ذللت زيادا فاراد أن يغهتدعه ليتع
 واكرمد وآمند فبلغ ذلات اللغزدت فـغتال







* II *




















## $* T *$




 ولعنـة اللاعين





 مسليهن






## * NH*



















$* 15 *$


















$\% 1^{0}$






 معارية بالجهابية وعع البغارية فاستعهل معارية ملى البصرةً فكالن ملى شرطد ببيروا




 هبيرا خايبا فتال الرزنق













 اليهانة وتلى مددتات مهرو وحنطلـ


* IV*




































* 19 *










重


شَبْقْ خَّانُهُ

8
* 









وثال الثرزدق بهجو المهلّب بنج ابـى صغرة
















وقال الفوزدت



وقال الفرزدت يهدح هشأم بن عبد البلـ ويدّعى جوار مروان بن المكم وذالـ
 بى عبد الله القسرى اذیى ذللـ الجهار




















* Mr



وقال الفرزدق يهجو يزيد بن مسعود بن ثالد بن ماللث بن ربعى بن سلمى

 الشعر يغبت








 9


















*

















علم



















* M *

 ضَرْوِ


 فَبْتِ










































وتال الفرزدت لـّا تام سليهاي ولم يكن أتى خليشة تبلد
















$$
=91 *
$$





وقنل الفرزدق يهُجو جندل بن الرامى بن شصير بن جندل





,33ل الغرزدت






 مَا أَأَآَ يُنْ










$\rightarrow$ ir





 فَ

 ابنـنـة ابـى سـيـن


 لأذا مَا أتَأُنْ



* HE






 وكَ

 وتّل الفوزدق لد ايضـ


 \%أْنَ أَنْ


 المنازل فأذذ الغرزدت البال وصضى الـ الكوفـة فـنالل








 فتال الفرزدق
 12
－シ
منَّأ ，重苗



وقال الثرزدتى




وقال الفززنق لـلكت بن علوأن امد بنى العدوبة

\$ 8 ev


 !!يد بثثى لم يرضه هتال



وتال الفرزدق لـجرير






*"•"
3









 بن ابـيه


# * 4 * <br>   

,قال الفرزنق لعريفس ومنكّب أتياه فتقالا أجب الامير يدعوك وهما يلعباني ثمه






, وتال الفرزدق لانتهيار بن سبرة إلمجياشعى





$$
* 0 . *
$$















 وُّا لمُ

* 이*
















 كَ
* 0









 وأرادا تتقديم عبد العزيز ب. الوليد عليه فلتا الن مالت الوليد وأنغى الانمر الـ






of of




 فتالال له اخخوه آنه ينصرف من عندى فـ مالةٍ لا حرالث بد فيها فبعث امينـا


 فـتـتله واخوته ,أسترل على هرأسان نـقال الغرزدت وڤال الـهرمازى كان. الفرزنق خرع فـ نـغر من الكوفة فلتا مزّسوا من آخر الليل عند الغريسين وعلى بعير لهم


 اليد فرّى بها اليه فلّكا اصبع اللوم خبّرهم الثرزدق بها كلم وقال فيد
 .
* 2










 وُأَمصَئهِ
























* O1*









,قال الفرزدق يفـتر

كَّهِّأَ






## \# OV \#






















 كَعْْ
 ;
 شَ ,
我 .

 كِّ كَ


 الشيسبانى !الشـامر















$$
* 1 *
$$

جَزا






وثال

























- IT.






 وأتىى نى ابان بن دأر فسألمه فـقرنوا لa الدية وزادوا لنـغسه فـغـل الفرزدت فـ ذلكت


























- $1 H^{\circ}$


















وثال الذُوزدت





 بن صبع بن هدى من فزّ هدها الإزنى



 17


重









رقال إيضـا



































* 79





وتال الغرزد







 18

虽我





, قتالـ الثنزنج
 $\therefore$ لة

وفـ i

يَآل تُهِ


* $\mathbf{v i}^{*}$


,

وتال الفرزدت









$* V$
.
 إ!

重
 انتها قال , الl
 ! ! ! !

 فَأَ يُّقِ



$$
* v^{\mu} *
$$

 مبد اللد بن هـأزم خرأهـ
 م !品






 الفوزد

لَقْ

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ท }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زَّه天 }
\end{aligned}
$$



 فـــال الفرزدت





 فَكْنْ تَعْضَّبِ


* vo *





 فـتال الفرزدق









$$
\begin{aligned}
& \text { * } v 7 \text { * }
\end{aligned}
$$

وقال لق- فرغ الملآلب











$* \mathrm{VV}$




 ثلى خرأسأن و!
我
 عن

 اذرج ڤهد الll


 بالْبصرצ ;صنعوا
 20







 المدرس الذيين كانوا معه تلا



























3 A. 3









وقال الثرزدت







$$
\begin{aligned}
& \text { * Al } 3
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {, وثل الفرزدق يهجو جريرا }
\end{aligned}
$$







稁




* 1 *


وقلّ الفززدق يبهح عمـد الـأكت بن مروأن


 فَأْ يُّرْكَ !








## 













, ونال الغرزدت




* 解







وثال الفرزدق يهدح قيّى ثيلان





وقال إيصـا






وقال الفرزدق يهجهو ابا سعيد المهلّب بن ابيى صفرة















 وقال الفرزدت





$$
\begin{aligned}
& \text { * } \mathrm{AV} \text { * }
\end{aligned}
$$

من سليم فحسهل ملى نــاقــة














* 41








 كا



 \%的

490





 ,كّ سيد بنى نهسنل






 أَّ















* 9 *















 25
$\div 910$





 الْيَّكَ اَبْنَ













 فُقْرِ



, تال الغنززدق








* 10


















- $\quad 1.1$ *


















$3+1+4$





, وتل الفرزدق يهدح يزيد بن عبد اللكك ويشهج يزيد بن المهلتب












## $\therefore 1 \cdot 5 *$

فی فَ







 فَا





 ".





 مَتْتى زِ



















 ُسْجُسا






 27
























وثال الفرزدف يذكر مدم بيعة دمشق التّى هدمها الوليد بن ثبد البلكت وجعلها مسجهدا وقد مزَ هديثها فى شعر جرير








































*1.9 *





! !


 عَلْى تَسْ






四








 ربّت :







* 111 *




































## * IIT *






 وقل الفرزدت


 وقال ايضـا




- $11 \%$.

أتبى :





 ——"








$* 110$







وتال الفرزدت .يُهجي بـاهلة




,قال فيهم !يضـا
 سـرَا

- 111


 ■
 ?



 زوْ








$+11 \mathrm{~V}$.
وتال الفوزدت مكتربـة الـُفُقـيههى






جنيـت علينا يا إبــة

وثال الفرزدق يهند ينى ثهجل


$\times \mathbb{i n}^{\wedge}$ ．
． أهى


وــل الثوزدت أزيـد

受茥

茥 الـى


- 119 .

يهـاجى جـريبر!














وقال الفرزدق فى رجل من بنى ثخزوم









 تهيم فـقال الغرزدق


## DIVAN

DE FERAZDAK



## A La mémoire

( fíme zt venibde

## DE MON PÉRE ET DE MA MERE

## A La mémoire

(himie xt vintake

## DE MON PĖRE ET DE MA MEERE

## INTRODUCTION.

Le divan de 「érazdak n'a jamais été publié en Europe, cependant le nom de ce poete est bien connu de ceul qui se sont occupés de l'histoine ou de lat littérature du premer siècle de lhégre. Né vers la fin du hahtat d'Omar (13-23 de l'hégire, 63i-6任 après J.-C.), à une epocque qui se trourat done fout rapprochée des temps du pagamsme, dge dor de la poésie arabe, Ferazdah etait deja unt des poetes de Modhar lorsque son père Ghaleb le presentait à the vers l'an 35 de 1 hequre ( 65 ap. J.-C.). Depuis cette époque jusquàt sa mort, arrisic lan ino de lhegire, Fémardah ne cessa de composer. celebrant les hhahtes ot les guerriers de la conquète musulmane, ou déchirant dans sés satires les réroltés, lés officers ty ranniques et cenx qui avdient en le malleur d'exciter sa rage hameuse. En outre, le celebre grammairien Younes, fils de Indilb, disait: «Sans les vers de Fér ástah, «le tiers de la langue arabe serait perdu.» Toutes ces cirronstances réunics font qu'ıl n’est guère d’our rage historique ni de traité de littérature dans la langue arabe, où l'on ne troure quelque anecdote sur Férazdah et quelques-uns de ses vers. Comme M. Caussin de Perceval a publié aussı



## INTRODUCTION.

Le divan de Férazdak n'a jamais été publié en Europe, cependant le nom de ce poëte est bien connu de ceux qui se sont occupés de l'histoire ou de la littérature du premier siècle de l'hégire. Né vers la fin du khalifat d'Omar (13-23 de l'hégire, 634-644 après J.-C.), à une époque qui se trouvait done fort rapprochée des temps du paganisme, âge d'or de la poésie arabe, Férazdak était déjà un des poëtes de Modhar lorsque son père Ghâleb le présentait à Ali vers l'an 35 de l'hégire ( $655 \mathrm{ap} . J .-\mathrm{C}$.). Depuis cette époque jusqu'à sa mort, arrirée l'an ino de l'hégire, Férazdak ne cessa de composer, célébrant les khalifes et les guerriers de la conquête musulmane, ou déchirant dans ses satires les révoltés, les officiers tyranniques èt ceux qui avaient eu le malheur d'exciter sa rage haineuse. En outre, le célèbre grammairien Younes, fils de Habîb, disait : «Sans les vers de Férazdak, «le tiers de la langue arabe serait perdu. "Toutes ces cirronstances réunies font qu'll n'est guère d'ouvrage historique ni de traité de littérature dans la langue arabe, où l'on ne trouve quelque anecdote sur Férazdak et quelques-uns de ses vers. Comme M. Caussin de Perceval a publié aussi
dans le Vousenu Journal aviatique wit trois notion thrt intéressantes sur ce poëte et ses den rivan Whatha al ligrir, je me bornerai aujourdhai a fare comatre le mamancrit qui m'a servi pourcette publication, wometht is lin fin
 face.

Le senl exemplaire du divan de Foradak que jate rencontré ${ }^{2}$ est un volume donné par le sultan Mahmomal it la precieuse bibliotheque attathe a la mosture de Shinte-suphie de Constantimople. Ceest un lis re compense de deris cent soixante-quatre fenillets, de format in-octavo, fui comtiont la rédaction da grammairien Mohammed, fils de Mahbi ere savant avait encore rémi les deux ouvrages suivants: Juttes cntre Djérir ot Férazlah
 - On nommait Nakdyedh des reponses comperées sur un même mètre et une même rime. - Qucloues vers du mamucrit sont accompagnés d'un commentaire fui semble redise d'après Mohammed ben Labib par le gmommainion Vou Said, et dans lequel on trouve cités les noms des philologues Abou Obéyda, Moufaddhal el-Dhabbi, Iha d- dràis. Sadân, et enfin Abou Ali el-Hirmàzi, e'est-it-dire descendant d'el-Hirmàz (le Malin), surnom donné à el-Hareth, hils de

[^0]Malek, fils d'Amr, fils de Témim. Ces érudits avaient sans donte pris pour hase de leurs travanx la rédaction qu'elMoufaddhal Abou Chafkal, ami de Férazdah dont il ćtait en mème temps le rapsode (Rawi) et le secretaire (Kiciteb), avait faite sous la dictée mème du poëte.

Cet excmplaire, d'une fort belle écriture, a été exécuté avec un grand soin ; les points voyelles y sont presque tous indifues très-exactement; au milieu età la fin des cahiers ou

 été confrontée une seconde fois à loriginal; on lit mème à la marge du quatrième cahier : NJ "Comparé à loriginal, correct, gloire à Dieu."

On recomnait à plusieurs indiees que ce volume a été tracé par une main chiite; ainsi, après le nom d'Ali, fils d'Abou Thaleb, on troure les caracteres suivants : $;=$, abréviation des
 pièce linale est ainsi rédigé : « Eloge dilli, fils d'el-Houséin, a que les prières célestes all ant ont soient sur lui et ses an"cètres." Ces formules, que les musulmans sumnites ont exclusis ement réservées pour Mahomet, sont appliquées par les hérétiques chites ans douze Inàms. On sait d'ailleurs que Férazdak était tout dévoué à la famille d' Mi ; il n'est done pas surpremant de retrouver les ouvres de ce poëte transcrites par un membre de la secte religieuse qui a porté au plus haut degre lenthousiasme fanatique pour cette race.

Cette eopic avait été faite sur un volume d'un très-grand format, ainsi quion peut en juger d'après une note marginale au milieu du trente-cinquième feuillet, qui est ainsi conçue: Corrigé. «Fin du premier fascieule de loriginal. --Commencement
«du second»; le soixante-huitieme feallet porte encore une observation analogue. - Ce volume semble avoir fait partie d'une collection qui remissait les eruvres de notre poëte à celles de Djérir; cette indication m'est domó, par l'argument d'une poésie adressée à el-Walid lorstur ee hat life enleva aux chretiens de Damas lear "ghise pour on faire une mosquée; le texte arabe porte ce simple renstignomant en ajoutant : Cette histoire a déja été racontée dans lo divan


L'exemplaire de Sainte-Sophie ne porte foint de date; aependant un des anciens possessens de ce beaumannorit a, selon un asage général en Orient, éerit a la fin de louvrage cette courte note renfermant, avee son nom, la date is laquelle le divan de Férazdak était entré dans sa hibliothéque:


"A passé dans les mains de Mohammed, fils de Vonsa, «tils de Younes à qui Dieu a donné le hienfait de la swimer. "et la parure de la bonté. Il en est devenu possesseur dan«le mois de Safar de l'année six cent soixante-sept." "atị, ap. J.-C.)

Il ne me reste plus, pour terminer, (qu'à donner la description de la photographie qui ouvre cette publication; c'ent la reproduction du recto du premier fenillet de la copic de Constantinople.

Les mots qu'on lit en haut de la page, à gauche, disposes sur deux lignes, dont la première a été rognée par un relieur, sont une formule analogue à celle qui se troure à la fin de l'ouvrage; à la seconde ligne, restée intacte, on distingue
le nom d'un ancien possesseur de l'exemplaire : a Le pauvre " serviteur de Dieu, Ali, fils d'Isa, fils d'Abou 'l-Fath. "Les chiffres $v \uparrow(72)$, qui sont en face, servaient à désigner le volume dans un ancien catalogue de bibliothèque. Les cinq lignes au-dessous de ce chiffre ne sont qu'une même formule répétée deux fois:
«Recueil des poésies de Férazdak suivant la dictée de Mo«hammed ben Habîb, accompagnées d'un commentaire par"tiel.» Les deux écussons du milieu de la page sont en or avec des arabesques rouges et bleues; le cartouche supérieur porte les mots suivants écrits avec une couleur blanche, grenue et tombée par place: :
基 \& OEuvre de Mohammed ben Habib d'après Mon el«Arâbi. »

Le chiffẹe qui sépare ces deux ornements est le no 3,884 (que porte actuellement le volume an catalogue de la bibliothéque de Sainte-Sophie.

Le caehet à côté du chiffre est celui que le sultan Mahmoud a fait apposer sur les livres de toutes les bibliothécues lorsqu'il en ordonna la révision pour empêcher des disparitions qui n'arrivaient que trop fréquemment. On y lit ce passage du cantique que le Koran (IIT, 41) met dans la bouche des bienheurcux : «Gloire à Dieu qui nous a conduits * en ces lieux. Nous n'aurions pu nous diriger si Dieu ne «nous avait pas guidés." Ces mots surmontent le Thoghra
 «toujours victorieux. "

L'empreinte oblongue au bas de la page, du côté gauche,
est encore un cachet de sultan quil mat ife imporsibhe de déchiffrer. On voit encore un troisieme sathet, ehlin diun personnage nommé thmed Tawhis , appui` ' 'fui extmont autrefois les fonctions de Moufittich ou inspectew des biem des mosquécs; ee cachet, redigé en prown, porte linseription suivante:
«O seigneur, e'est sur toi que met som appui , Tiss;fih «Ahmed."

Enfin les cind lignes fa'on lit entex ce rachet of hasace sont un acte qui constate la donation du sultan Wahmoud; en roici la transeription et la traduction :
 هـ



« Notre Sultan magnifique, le Khakan ${ }^{2}$ vénért, maitr* " des denx terres et des deux mers", servitenr des doux His«rems augustes ${ }^{4}$, le Sultan fils de Sultan, le Sultan congue-
 les Musulmans, đui portent les noms si rigambus dithallah at dinmed, ajoutent au leur pour se distinguer en imphorant la prolection dix einl.

2 Titre des princes de race tartare, equivalant an nut empurrur.
3 La terre d'Europe et la ture d'Asie, hamer Noire pit mier de Marmarn, nommée en ture mer Blanche. - Ce titre orgneilleux a dit donat aux chltans par allusion à la position de Constantinople au contre d'une croix furmaby por les deux continents eutre ces deux mers.

4 Les doux villes saintes, la Mecque et Medine. Le mot harum designe
"rant Mahmoud Khân a donné ce volume en Wakf ${ }^{2}$, sans «retour, et conformément à la loi sainte, en fareur de ceux * qui voudraient l'étudier, le faire copier et respirer le zéphyr « de la littérature.
« Que Dieu très-haut exalte sa majesté et glorifie ses dé«fenseurs.
*Écrit par le paurre Ahmed Cheikh Zadèh (fils du cheikh), « inspecteur des Wakf des deux Harems augustes ${ }^{2}$. Que Dieu « lui pardonne ainsi qu'à son père. "

Et maintenant, malgré les difficultés de la tàche que j’aborde, puissé-je espérer d'avoir rempli les vœux du glorieux sultan mieux que les fanatiques successeurs du cheikh Ahmed!
en arabe toute chose sacrée; c'est pour cela que les denx villes saintes des Musulmans sont appelees les Harems de Dieu, parce qu'il est intcrdit d'y tuer. mème les animaux sauvages, et aussi parce que leur enceinte est rigoureusement fermée à tout infliele.
( Wakf. Mot dérive du rerbe Wakafa (etre arróté), parce que les biens donnés aux mosquées sont arretes a jamais dans leur circulation moudaine, ef appartienment désormais à Dieu, qui en permet lusage aux fleles dans leuceinte de la mosquée.

2 Le Haraméyn-Moufattechi est le plus elevé des trois magistrats de meme grade residant a Constantinople. C'est lui qui nomme les Moufattech d'Andrinople et de Brousse; il est lui-meme sous la dépendance immédiate du Kizler Aghassi (chef des illles esclaves), le premier des eunuques noirs du sérail. (Tableau de lempire ottoman, II, 276, Mouradja d'Ohsson.)

# * <br> <br> DE <br> <br> DE Ferazdak. 

 Ferazdak.}

## IL YOM DC DIEC CLÉMENT, MSÉRICORDIEUX.

## 1.

Frrazdak "st un surnom qui fut donné à Hammàm, fils de Ghaleb. Ils de Sassaa, fils de Nàdjia, fils d'lkâl, fils de Mohammed, fils de Sofiàn, fils de Moudjâché, fils de Dàrem. fils de Malek.

Bahr, fils de Mâlek, autrement nommé Aouf (bonne fortune), à cause de sa générosité, devait le surnom de Dârem à l'anecdote suivante.

Quelques personnes vinrent supplier Mâlek d'acquitter pour elles une rancon qu'elles avaient à payer; celui-ci ordonna à son fils Bahr d'apporter une bourse pleine d'argent. Le jeune

[^1]












 sun nom de ces mots : leur. (Gexi, XVL, II.)










 qu'um insiant, sous la porte de leurs maisms. Aus i, loryin'ump nfiniry ar




 त'el-Lat et d'el-Ozza - et de Ménat la troisième idule? (Koran, Lill, tit. य! . Comme tontes les autres idoles de l'Arabic, Menat fut brispe jar les Musul-
 A'Abou Sofian, fils de Harb, selon d'autres. En cosmograple ynisan, Amin Almed el-Razi, auteur d'une géographie intitule les Sept Climuts, ${ }^{1 / 4}{ }^{\prime \prime}$.

Pendant la trève', lors de l'affaire des Arbitres, Ali, fils d'Abou Thullel (que Dieu couvre son visage de gloire!), avait envoyé à
trompé par une consonnance finale et peut-être par ce vers du Boustan dtSadi :


"J'ai yu a Soumanat une idole d'ivoire, incrustée de pierres précieuses, comme l'était Ménât aux temps dignorance, "
racontait que l'idole adorée à Soumanat n'était autre que Ménât enlevée à la Kaaba at amence dans l'Inde au temps de l'apparition de Mahomet. Reinaud. dans son mémoire sur l'Inde, parle aussi de Soumanat, et décompose avec raison le nom de Soumanat en deux mots indiens : Soma (lune) et Natha (maitre), e'est-d-dire maitre de la lune, une des epithètes de Siva. Cependant il est permis de remarquer la singulière analogie des deux divinités : comme l'embléme de Siva, l'idole arabe était une simple pierre, puis le dieu indien n'était autre chose que le Linga on symbole de la fécondite. De plus, on sait que les Syriens adoraient le dieu Men (en gree mois, lunaison), ou Lunus. c'est-à-dire la lune envisagée comme principe mile. Gette divinité était adorée dans toute l"Asie Mineare, et spécialement à Carre (Harran), en Mésopotamie. On lit en outre dans Isaie (LIV, 11) : Parantes Jovi mensam et implentes
 on offrait à Siva leau du Gange. N'est-il pas évident que Ménat, Men et Meni ne sont qu*une seule et mème divinite? On sait qu'il existait encore en Arabit une idole du nom de Menaf; je pense que ce m'est qu'une autre forme du mot Ménùt, par un changement analogue à celui de Djadath ( 4 , dialecte témimite, en Djadaf ( ( $\uparrow$, porter un voile), et Lafama ( $ل \dot{\mathrm{H}}$ ). On reconnait encore le Linga dans le mot Kays, ${ }^{\text {mand }}$, qu'on ne retroure plus qu'cn composition dans les
 tons encore que Masoudi semble ètablir une communauté de doctrines primitives entre les anciens cultes d'une grande partie de l'Asie, dans son enumération des sept temples consacrés aux planètes. Deux de ces temples étaient en Arabie : celui de la Mecque et celui de Ghomd̀n 3 Sanaa; un à lspahan, deux dans le Khorassan, un en Chine, et enfin le septieme dans l'inde, a Mandousàn. (Juynboll, Lexieon geographicon, au mot Ménát; Sharastani, Cureton, 434-434; Ibn-Hécham, W’ustenfeld, z̀z; Azraki, Wusteafeld, 79; Recherches asiatiques, Langlès, 11, 104 ; Reinaud, Mémoire sur l'Inde, 269.)
${ }^{1}$ Il s'agit ici de l'intervalle qui s'écoula, lors de la guerre de Siffin, entre

Bassora Ayan, fils de Dhohaya'. hesemmhant he Mmiliwhe at
 cause toutes les mesures qu'il juproait convemalhes. la - re wht kharćdjites ${ }^{2}$ le tuèmenc par trohisum.

Un Korciohite demanda en mariage sa fille Xiwar. fui on voya chereher Forazhah of lui dit: "Ta "N man ma-ith, , -






 " je lopouse, ì eondition do lui donner en present de tum"

 qui régnait alors sur le Inoljizz et Itrak. Férazilah dil a w. sujet :















 enmmo emblime des liautorite maritale.
"Par ma vie, ils vont faire périr Néwàr; ils Ientrainent vers le Téhàma', ces fantòmes à petites cervelles!
"Elle va, pendant les ardeurs brùlantes d'un mois d'été, entource de (rudes) cavaliers; elle va sur un chameau dont le eonducteur domine le désert aride.
«Après m'avoir épousé en présence de si nombreux témoins. je ne craignais pas de voir ses fourberies éclater ainsi.
"Après la trahison de Néwàr, aurai-je confiance aux belles qui vont portées dans les litières? Ne craindrai-je pas leur perfidic aussi longtemps que le ramier appellera sa colombe?
«Dieu! qui me dira si Néwâr, lorsqu'elle s'est résolue, voyait où son chemin la conduirait?
"Elle obät aux suggestions des frères de Noséyr ${ }^{\text {² }}$, et part sur unc vieille chamelle grise au pas rude.
"Lorsqu'clle marche, son pas brise; s'agenouille-t-elle, en descendre est encore un supplice.
"Néwàr regarde avec haine ce qu'avant elle d'autres femmes agréaient en moi; mais l'espoir qui lentraine est trompeur:
"Car une belle généreuse, descendant de nobles ancêtres. a guŕri la brùlure de mes entrailles; la soif qui les desséchait s'pst apaisće.
"Les ondées habituolles du vent dest, leurs torrents accou-

[^2] fadda ${ }^{1}$.


"Le souffle emhatume du ziphyr. les dflume phefuni - dt la lavande ${ }^{3}$ courerte de poste. me mppallont wh haleine.



- urine dans la main.
${ }^{2}$ Lne des femmers du $\mathrm{m}^{2}+\mathrm{tr}$.


 (Masoudi, III, 319), se rachaicut le plus souvent rous la forma dr fomme. it allumaient pendant la nuit des feux dams le denert prour attorer les vovisema les séduire et les faire puerir. Aussi les Bedonins, pour +ffray r lhurn rime ma-
 romme Tarlbatha Charran, qui disait:
a Souvent joai traversé les tenebres, comme me han whe har un wit in ut the cuir;
 avancant et tantèt reculant.
"Au matin, la goule ctait à mes potes. 0 ma "omparm. que th . . . froyable!
 hile et changeant.

 Demiri, Hayat el Mincin, la lip drs antmatin (.)
 du Nedjd, dont la fleur rouge exhale un parfum jenetrant. Commer elir a, point cultivee et ne pousse que dans les heux arides, on a wh ondur that he
 cddin-el-Mocadessi, Garcin de Tassy, p. 39), les putto ariontaux ampht a comparer son parfum a celui de leurs maitresses. Cest la Livonthintathon de Linné.
 Phabitent. (Merionsid.
"Sans aller chercher les lions, il y a encore de laudace et de la vaillance dans un bras qui sait repousser linjustice au loin.
a Il est vrai, je suis faible, comme le prétend Néwàr : « Si je « levais mon voile devant un autre homme, " dit-elle, "sa main "ne saurait tenir une épée."
" Mais si ma parole n'est point immuable, ferme comme un lien solidement tordu, que je sois précipité dans une tombe dont les còtés s'écrouleront sur moi!
" (Présent partout), je ne suis point de ceux dont on rejette la parenté en leur absence; mon droit sur celui de mes parents que je n'en ai point dégagé, n'cst pas un vain mot.
"C'est moi son défenseur, son maitre; clle n'en a point d'autre que moi; c'est à moi qu'appartient de conclure et de serrer le nœud qui la liera!
"Retiens-la, fils d'el-Zobéyr; prends garde, car son caractère est changeant comme la peau d'un animal rayé; ses manquements de parole feraient écrouler des montagnes.
"Lorsqu’elle est en présence do l'Imàm "avec l'homme qu'elle hait, elle le regarde en fermant dédaigneusement les yeux; tel un voyageur qui cherche à reconnaitre ses compagnons éloignés d'une heure.
"Non, il n'est pas de plaideur plus acerbe qu'une sotte femme qui hait son mari!
a Va, ton Imùm, le père de la vierge ", est habile à interpréter les préceptes que le prophète a donnés aux adorateurs.
"C'est pour Néwàr que j’ai voyagé pendant les nuits obscures; $c$ 'est pour elle que, sans m'arrêter, j’ai traversé les déserts pendant les arleurs dévorantes du midi,
${ }^{1}$ Le mot matm désigne ici le lieutenant de Mahomet ou khalife charge de maintenir la religion depuis la mort du prophète. G'était alors Abdallah, fils d'el-Zobéyr.
${ }^{2}$ Surnom d'Abdallah, fils d'el-Zobeyr. (Ibn Kotéyba, Kitab el Mauref.)
"Efendant mes relemonts onmme un favilion tir tua ith jusqu'au moment où le soleil sinelinmif virs limriann.
 comme des chamois tui se précipitent du hand ders numbayturg sur leurs cornes ${ }^{\text {s }}$.
 membres osseux, (maiger) comme un thugre tios thenerth. Hat ventre eflaraque;

 melles.
 glaive dont la lame est uske, c'owt uno de as chamedros in large poitrine sur lescuelles s'elancent les avantmardes then frimus.

F Le Wal, fle, pat ane sorke de checre sauvage an hatute lim nuonti gnes. Selon Demiri, loxsque le Wal est blessef, il sait, commo nutrofot* li , 4he vres de lida, gudrir ses plaies an moyen de certaine planted fu'il a aphitutu aprés les avoir machees. Lorsqu'il present l'amivte ien chaskeurm. ajtute in
 se ramassant sur lui-meme, il se laisse ronier sur la pente en me morymt the she cornes pour se garantir du choc dus piorres.

## II.

Arrivé à la Mecque, Férazdak descendit chez Hamza, fils f d.tbdallah, fils d'el-Zobéyr. La mère do Hamza était Khaula, fille de Manzhour ${ }^{\text {t }}$, fils de Zabbàn, fils de Seyyàr, de la tribu de Fézùra, et de Molaïka, fille de Khâridja, fils de Sénàn, Als d'Abou Huritha ${ }^{2}$, de la tribu de Morra. Hamza promit au poële de parler pour lui à son père; nıais Néwùr, qui recevait lhospitaliti de la mere de llamza, trouva en elle une amie qui implora didallah en sa faveur. C'est à ce sujet que Férazdak dit:
"C'est aupres de Hamza que mes vœux seront accomplis; c'est au personnage dont le nom est partout célébré qu'on s'attache.
"C'est le pire clomùra, le plus vertueux de ceux dont le pitd foule la terre, lui dont le sang a boullonné dans les veines tles saints.
"Ciest le sang de Yapotre, ee coursier au front blanc, celui de Hathem, le sang du Khalife, le sang du Sincère ${ }^{3}$."

1 Manzhonr avait donné ses filles en mariage à el-Hasan, fils dyli, à Mohammul, tils da Thalha, a Abdallah et à el-Mondbir, tous deux fils d'el-Zobéyr. (Ibn Doreide, 173 .

2 Khätija fut surnommé el-Bakyr, de matre rosed. (Iln Doreid, 173.)

3 Hamza etait fils d'ibdallah et petit-flls d'el-Zobeyr, surnommé l’apotre, et l'un des dix premiers musulmans, La mìre d'el-Zobeyr était Safiya, petitefille de Machem of fille d'Abd el-Nothaleb, areul de Mahomet. La mere d'Abdallah était Asma, fille d'Abou Bekr le Sincere, premier khalife.

## III.

. Les prières de Khaula en favęur de Néwâr ayant été écoutées, Abdallah défendit à Ferazdak de voir sa femme tant qu'ils n'auraient point fait reviser leur affaire par le gouverneur de Bassora. Pendant le voyage, Férazdak dit:
"La prière de ses fils n'a pas eu d'influence sur lui, mais relle de la fille de Manzhour a été exaucée.
"Chez toi, un solliciteur habillé ne vaut point une suppliante nue ${ }^{1}$."
${ }^{1}$ Cette expression : la suppliante nue, $\%$ devint proverbiale dans la suite, et on se servit de ce mot pour designer les personnages quiavaient de l'influence à la cour des khalifes. Le commandeur des croyants, Abou Djafar el-Mansour, permettait un jour à son vizir el-Rebi, fils de Younes, de lui demander une faveur a son choix : - a Je ne te demanderai qu'une chose, luì népondit el-Rebi; ton amitié pour mon fils Fadhl. - Que dis-ta donc? l'amitié ne nait point sans causes. - Ta peux les susciter ton gre. - Comment cela? - Accorde-iui quelque grace; il te chérira, et son devouement sera la cause de ton atachement pour lui. - Par Dieu, ta me le fais aimer dès a present; mais pourquoi demander ainsi mon amitie avant tout? - Si tu l'aimes, ses moindres actions auront du prix a tes yewx, et ses fautes te paraitront moindres; il deviendra pour toi un fils, et dans ses désirs il sera comme la suppliante nue. \# (Han Khallikan, ed. de Slane, p. 266.)

## IV.

## SATIRE CONTRE LES BENI MINKAR.

"Mes chameaux gémissent en frappant le sol pendant leur course nocturne; un amant stimulé par la passion ne cesse de les frapper,
"Audacieux voleur, lorsque les ténèbres enveloppent les hommes comme un (vaste) manteau ( $a b a$ ) aux coutures serrées.
"En avant, ma chamelle, marche vers les paturages de ta tribu, car je vois un espace immense, désolé, où affuent les calamités.
"Je dirai aux enfants de Sad les louanges qu'ils méritent; les plus belles paroles de l'étranger sont les paroles sincères.
" Ils reçoivent leur hôte avec splendeur, et leur voisin n'a pas à redouter leur injustice quand les Pléiades ${ }^{\text {i }}$ elles-neemes ne font luire que des éclairs trompeurs.
« Mais (ces fiers) Beni Minkar ne sont que des crinières de rosses; tribu de malheur méprisée parmi les hommes comme un marché désert.
"Celui qui soutient l'édifice des Beni Minkar a des fardeaux de honte à supporter depuis Moukais; faix accablant!
"Il chancelle sous un poids qui ne devrait point lui faire fléchir le dos, car il est impuissant à porter la gloire trop lourde pour lui.

[^3] causes excitent les phus grands simementals?
 tribu de Sinan ", aux reins supples of frimionots*
 entretenions à voix hasse; quefle honte putur we th moneque las entretiens aux heures trindmenses!
"Je la serrais dans mes lras louto la muit, juseju an nubuent où laurore la chassait à sa tenter.
 mes cotés apris avoir jorte un lourd favienu.
 jettent dans les bras des tils de Hanzhnia aver un difire unportun.
"Elles trouvent les fils de Minkar prits ef nom : lew gtwrars issus de Dàrem leur apparaissent lrillants comane ifew romsumis qui les fascinent.
"Ce n'est point moi qui ai moité les femmes de Muhar hinmour, c'est leur sang beaillonnant qui se mulive mn elles.
"Les Beni Minkar ne sont que des nalvis nut wape woir. its ressemblent aux anes des fils de Ghaylan', lormpuils sumb vent des tourbillons de poussidre."
${ }^{2}$ Thawa, femme de Minkar.
${ }^{2}$ Sinán, fils do Minkar.
${ }^{3}$ Ghaylan, fils de Malek, fils diam, fils dit Temim, flant le prote itune petite et faible sous-tribu des Beni Mulnk.

## V.

"Chaque jour des piéges nouveaux, des embarras inextricables,
"Chaque jour un nuage de poussière s'étend sur ma tete comme une tente.
"Je te ferai un cadeau, loup rusé; je te bourrerai le ventre avec un large fer."

Lorsque Férazdak fit ces vers, il était à el-Raha', dans un campement des Beni Minkar; les pâtres travaillaient à réunir l'eau dans les abreuvoirs; il n'était pas resté un seul homme au campement. Tout à coup, pendant la nuit, Férazdak entend des cris; il sort et voit une femme qui se débat contre un nègre qui l'étouffe. C'était la fille de la femme qui avait appelé. "Ne crains ni pour toi ni pour ta fille, , dit Férazdak; en mème temps il saisit une poignée de sable et la jette sur le nègre qui s'enfuit. Férazdak tendit la main à la jeune fille et la fit asseoir. -*Va-t'en, serviteur de Dieu," dit la mère. Quelques personnes, entendant ces mots, accoururent et rencontrèrent Férazdak sortant de la tente. - "Malheur à toil que fais-tu ici?" lui dit-on; il raconta l'aventure. La jeune personne qu'il avait délivrée était Zhamia, tante paternelle du poëte surnommé le Maudit ${ }^{\text {², de }}$,

[^4]
## VI.

## SATIRE CONTRE MORRA,

FLLS DE MEHKAN, DESCENDANT DE ROBAY, FILS D'EL-HARETH, fils de kab, fils de sad.
"Malheur à toi! Zhamia; je sais défendre mon honneur, je descends d'aieux habitués à porter haut une tète altière,
"Des guerriers au front étincelant comme des dinars ', de la famille de Hanzhala, au visage éclatant, qui offraient à leurs hotes les mets à profusion.
"Dieu! qui me dira si ce sont les discours des calomniateurs qui lui ont fait trancher le fil de notre amour, ou si elle ne l'a pas encore brisé
"Ou si, émue par la guerre qu'elle a attisée, elle apaisera la soif qui dévore les entrailles d'un homme fou altéré d'amour?
"Puisse ma famille entière te servir de rancon, of toi qui fuis ! Reçois les adieux de l'ami qui te quitte, et cependant n'a rien à te reprocher.
"Auprès du ravin d'el-AnAka, tu donnsis à voix basse tes conseils à l'amant, qui repliait son seeret dans son cceur ;
"Lorsque les chamelles toutes sellées *'s'ébranlaient en se levant, tu disais :
${ }^{1}$ Pieces d'or. Le dinar pesait six danek, Ie danek quatre thassoudj, et le thassoudj quatre grains d'orge ou chaura. (Dictionary of the technteal terms used in the sciences of the Musulmans. Calcutta.)
${ }^{2}$ Mot à mot, dont le col était déjà garni de coussins. Les coussins, موركث ,
"Ne les vois-tu pas? la linine quils raehent dans lefara for um "assombrit leurs visagrs comme sits ctaient emhits de Tin"naum ${ }^{\text {a }}$."
"A ta vue, que Dieu disperse leur prussiàm! ils morilent leurs doigts de rage.
"Comment la revoir? elle habite pres de has et- Ain'. it the. (malheureux, tu es) loin sur les flanes te la montagne de Makroum ${ }^{3}$.
«Point (n'est besoin de demmaler, comment : wur unv wo. buste chamelle atu cou anorme, dont la lanser compmete ant durrie par la selle;
"Fauve, elle a trompu' deux ans liespoir de sen malter ". an queue frappe sur des mamplles deusichére ot stériles.
a Lorsque lo guide qui chante en tate de la caravann masat les rênes, aussitot, forsant sur la bride, elle allompr un long cou en se hatant,
"Jusqu'à ce que son conductrur senit amaigri, comme nonge. par la fièvre de Médine ou par ia pleurínic.

* Elle dresse la lête et la porte haut; énorme et maigre. on dirait un étalon muselé qui s'élance vers le trouprau:
"Ou bien le noir onagre des désprts qui passe le jour an wedette, attentif, appliquant tous ses sens;
 selle, ou descendre de samonture en y appuy ant lo grom.

1 Le Tennaum est whe plante qui prorte des fruita notim tomit on evtrat une teinture; cest le Phelyora lutea, de la famille des thobumeher, fatom emploie actuellement en Fgynte pour terndere en noir less orriow fation ave: les fibres deb palmiers.

2 Ras el-Ain (a source du ruismanu), campement des Beni Moukns.
${ }^{3}$ Makroum, montagne situede entre le terroir des Bent Dhablen et eflut des Beni Nahehal.
\& Par sa sténlite. Si je n'avais ote retenu par le corrumetubi du manu*
 deux ans elle a ses dents de neuf ans, na queue, ete., cout-d-dirw, whent dans la plénitude de sa fore.

- Il disperse ses femelles, puis les réunit en troupeaux autour de l'étang de Khodàda '.
"Pendant des mois entiers il les dirige dans les prairies, recherchant la solitude; il presse celles qui gralopent à la tête de la bande; elles ne sont point cruelles pour luil
* Depuis les mois du printemps jusqu’à l'époque de la sécheresse, il tond avee volupté les pâturages, la tête (enfoncée dans l'herbe) couronnée d'un turban de fleurs;
"Puis, au crépuscule, il court au ravin, il s'en approche en tournant, il hennit et frissonne.
"Lorsque les femelles altérées laissent tomber leurs crins, et qu'il en est couvert comme (d'un nuage) d'alènes,
"Il pense ¿l'abreuvoir; son ventre est contracté par le vent brulant d'un jour qui brille sous un astre empoisonné.
"II les appelle; elles dressent loreille, attendant pour savoir où les mènera l'étalon, déchiré par les morsures de celles qui sont pleines.
"Toujours sur les sentiers des hauteurs, il fond sur les femelles et les enlève de force,
"Puis il les guide à l'aiguade la plus proche, au milieu d'un vaste marais dont elles battent la boue.
"Où va-t-il ainsi? semblable au joueur qui jette les flèrhes du sort ', éperdu comme si un trait avait frappé
( Khodda. Valle dans le pays de Amman, où pousse en abondance le Sidr, appartenait aux descendants d'Anbar, fils d'Amr, fils de Teralm.
${ }^{2}$ Les flèches du sort. La divination par les flèches était une contume générale des peuples ssmitiques. La statue d'Hobal et celle d'Abraham dans ha Kaaba tenaient chacune sept flèches sans plumes, qui servaient à predire l'avenir au moyen de mots inscrits sur chacune d'elles (Caussin de Perceval, Essaz, 1, \#63). Zou'l-Kholossa, idole dont le temple était à Tébdla, rendait aussi ses oracles au moyen de trois flèches seulement, appelées l'ordre, la défense et l'attente. A la Mecque comme à Tébala, lorsqu'on vonlait consulter le sort, on agitait les flèches renfermées dans un sac, et le nom de celle qui en
son cerveau. Eist-ce a fratang de lharedj' ont brin nux lagunes?
"Lorsque le manteau de in nuif 4"étent, allo partout nu ma lop, entrainées par un sol fermi et mans nuprifio, yut wit dr. vetement aux racines des plantes.
"Il réunirait le troupeau ontier, nétait la rulemse ill wnin ractère, qui chasse les jeunes of bannit lim failhes.
"Enfin, la troisieme nuit après le lever de la lumm. la bnmb arrive en face des lagunes, pris the labreuvoir hathinel.
 dans un pli de terrain profoni, diguiser halulement
"Inquiet sur ses tapis, nourri to chairs dr-feates, lime rpanlem (osseuses) semblables id des caillonx,
"Les mains décharnées, toujouts affmme : erst lie frure de In chasse; son repos n'est qu'un léper sommeil sath rí wer inter.rompu.
"Assurées qu'elles n'ont pour Limoins que lew provomilloq aux coassements inarticules comne la voix dinterpritus lar. hares,
"Whes descendent à Iabreuvoir, les ipaules frimisanatis, il allongent dans le sentier leurs cous efliki4.
 etre dans ce fourré une nuit funeste lent pastrovin:
 partageait la chair des ebameaux dany le jeu appele Méser. Len Bhaylumena consultaient leurs idoles par un prowele analugur, at Ezin hat (XXI. it dit : © Car le roi de Babylone s'pat arrutw a la tite de deux fimmint, il a "mold dos fleches pour en tirer un augure de le marrhe unisi dont prondre. "il a interroge seas idoles; il a conaulte les entrailics. "Pors, phuy lemen, il ajoute ceci, qui concorde encore aver let usagw arahes: © Cuttr a onoulth. "tion des oracles paratita un jpa, et ils s'imugineront que en prime emite "dans son oisiveté le repos des jours du Sabbat, ote." (XXI, 23.)
${ }^{3}$ Dharedj. Aiguade sur le territoire de la tribu de sad, tila do 7 rin Manat ( Imr Onl-Kays, de Slane, p. 95).
"Puis clles enfoncent leurs jambes dans Ionde et semblent baiser les grenouilles endormies;
"Elles hmment l'eau, y plongeant lour barbe; la fraicheur pénètre le fond de leur gorge.
"Elles secouent leurs oreilles; on dirait qu'elles vont tomber dans l'eau de dessus leurs naseaux blancs, semblables à des cachets.
"Cependant le chasseur se retourne : «C'est fait, " se dit-il; déjà il voit apparaitre les flancs blanchâtres des jeunes anesses ' altćrées.
"II brandit contre elles un fer terrible, lancé par la vigueur d'un homme dont le trait atteint sans faute les plus rapides du troupeau,
«Mais il passe sous le menton de l'ancsse, et l'étalon vigilant, jusquau moment où le sort fatal doit frapper,
"La pousse; elle s'enfonce dans les profondeurs de la nuit; il la chasse avec une impétuosité et une ardeur incessantes.
"L'archer des fils de la déception revient désespéré, les jambes maigres et sèches comme le bois de ses flèches;
* Désolé d'avoir manqué, il se cache dans sa tente, la demeure de la faim, au toil bas et délabré.
"Le pire des étalons, c'est Mehkân; la pire des femmes, c'est la mère de ses enfants!
"Nul couple, parmi tous ceux qui remuent depuis I'Inde jusqu'au pays de Roum ${ }^{2}$, n'a produit d'enfants pires que celui-ci.
"O Morra, ô fils de Sohaim ${ }^{8}$, comment oses-tu m'attaquer,

[^5] saincu (aux combats) de gemermite'
 maudit au nez mutile, aux ondiltm armathom'
 fondations de honte. qui siermulont de trou- ertere.
 tribu de gens insense's at failus,
 pleines de vin de datter mellodal.
 et se riphat au hin.




## VII.

## ELEGIE SUR LA MORT DE GHALEB*,

FILS DE SASSAA ET DE LEILA, FILLE DE HABES, FILS D'IKAL, FILS DE MOZAMMED, FILS DE SOFIAN, FILS DE MOUDJACEE.
«Annonce la mort du fils de Léila à la mansuétude et à la générosité, alors que le vent du nord étend ses mains aux doigts glaces.
"Lorsque les voyageurs (engourdis par le froid), ne pouvant plus retenir leurs batons, les saisissent de leurs dents, étreints par les calamités d'une année pendant laquelle le soleil disparaissait rouge a lhorizon,
"Ils prenaient la nuit pour monture et partaient jusqu'au moment ou les ténèbres, se séparant, laissaient apparaitre un feu éclatant de lumière.
"Le voyageur nocturne, se hâtant vers lui, sans relache, dépassait ses compagnons;
«Mais, depuis la mort de Ghaleb, le feu de la libéralité est éteint; les plus généreux sont impuissants à imiter ses bienfaits.
«O cavaliers! celui qui vous donnait l'hospitalité habite actuellement à l'orient d'el-Mikarr ${ }^{2}$, lieu funeste!

1. C'est le pere de Ferazdak.

2 C'est l'emplacement du tombean de Ghaleb, au milien de la vallee de Kázhima, sur la cote, à deux nuits de maxche de Bassora, en se dirigeant vers la province de Bahréin.
"Allez, descendez en ert endroit of phorry ath lin. phouta sur votre hote comme des fils sur leur fure a janum, proln
"Pleurez celui qui comblait vos dévirs dams leq antur- ant calamités pesantes; pour nous, cent Ghalehque mus play mona
«C'est lui qui dans les nuits printaniryss wront a bongs lloty
 le secours de sa force our de sa fortute
a Nous ne sommes point muls a pleump Ghately loun lin malheureux chargés de famille se thmentent aver nom-
*Qu'il pleure le fils de letila, broyageur quifenen dan, la nuit; qu'il pleure ce héms, pour qui les demandea at leas unp plications étaient des liens indestructibles.
"Que la mort n'a-t-elle peri avant lui, heins! Pht a Iheu junle fils de Léila eut vécu pour répander ses bienfaith surt ins veuves!n

## VIII.

## GLOGE DE SOLIMAN ',

gILS D'ABD-BL-MALEK, ET SATIRE CONTRE EL-HEDJADY, FILS DE YODSEL.
$\propto$ Comment rendre la vie à mon âme? Si tu dis: Elle va guérir, $i^{\sim}$ la plaie mal fermée se déchire aussitôt,
«A la vue des lieux qui nous réunissaient jadis, ou bien lorsque dans la nuil les fantomes des morts voltigent autour denous.

* Non, tant que les miens posséderont un chameau, tant que leurs montures pourront les porter au jour du départ;
*Tant que Néwar silencieuse ne me dira pas, à la vue de ses enfants affamés : * Pourquoi, fils de Léila,
"Habiter une tente en lambeaux, brulée par le feu du châ"timent?"
"Non, tant qu'une goutte d'eau se fera jour dans une source, je n'aborderai point la terre de Syrie, si le plus vertueux des hommes ne se lève dans son sein.
"Ne vois-tu pas affluer autour de ta demeure ces (malheureux) qui implorent ton secours puissant, poussés à bout par les instances de la faim?
"Comment songer aux douceurs de la vie en présence (de ce spectacle désolant) du Nedjd : ces femmes, ces hommes accablés de famille?
- Septième khalife Omayyade.


"Elle porte deux enfants sur seq iquilos, hal tante, alathe d'épuisement;
"Deux autres, les sirns, In suivent nttarlion a mos limiloma lit pire des miseres, tel pst som etat?
 un anneau; sur le dos, une autro a la phevelurn horswe of pmo theuse; il fatut encore phas dinn an jume la sever.



 ICenfants!
 leq plus endurcis des ecrurs sreptitues.
"C'est par lui que Dien dissipe lum ninax; la form. I minarm entier sur lequel brillait un aster de malhene. *illumbur dint nouvel edat.
 pouttes dune phaie bienfaisante, que les sembers journ we firewt Belaircis,
"Nous avons selle nes monfums, et leurs dow "bonnglatit, ne prurant supprider les selles fo Meis:
aPorties trenter ans pandant lowpuls, contents de wirw wit. nous attendions où la fortunte notus combirait.
- C'est aupres de foi que se tronve l'ohjet do nos dowir, i. at (en volant) vers toi que s"épuisent nos rohustex chanmellow.
"Gar j'ai juré que, si je ne mourais en selle, la rapilit. it. leur course ferait jaillir la moelle de leurs ms

[^6]"Elles galopent vers Soliman, le liberateur des prisanniers. of heurs pieds (rapides) se reneontrent et se heurtent.

* Elles ressemblent aux autuches qui arrachentlherbe dans In prairie solitaire où elles ont Thabitude de tourbillonner,
a Lorsque, rffraytes à la vue des voyageurs, elles s'flancent à travers in nuit, que la lane brille ou qu'elle se cache; (nuit profondey dans laquelle nous craintrions d'épuiser nos montures 'quress).
* (Soliman est ambitieux du bien); le souci qui le ronge le consume comme la fièvre de Kathif '.
"J'ai dit aux habitants de l'Orient et de I'Occident: "N'avez" vous pas vu passer sur vos tutes res nuages à lombre san"glante?
*Voici maintenant la fécondité du printemps; elles sont cloi" gnées de vos tetes, ces lourdes meules qui les broyaient.
« Ne témoignerez-vous pas votre reconnaissance au Dieu dont "Lenvoyé a brisé ces chaines sourdes, implacables?"
"Nous les avions dájà secourus (ces infortunćs), en attendant que le Verseau, et Arcturus qui brille dans le Bootès ${ }^{2}$, eussent fait tomber sur eux leurs ondes versées comme avec des seaux.
"Tandis que les jeunes filles, enveloppées de fumée, (regrardaient le feu, mais) sans attendre le lever des chaudières,

[^7]"Nous avions déjh̀ éporgy les vietimes of rutiré du fel" It vases d'airain remplis dénormes morrmax taillers dana la chan
 qui n'avaient pas encore engernilrs:
$\alpha$ Lorsque les joueurs impassibles agitaient law heohrea. snuespérer d'autre résultat que de les voir wortir avee butr ninmine distinctes ",
"Nous tranchions pour cux * In lows dume chinmelle nut lat desséché, que son petit. sevri, nappxilait díji plus tiv w-4 к". missements.
"Avec l'ipée, nous lui arrarhons lon antrailles. Inndis fite In blessure de son jarret lempehe de se lever.
a Nous hatons le repas de nos holes; 'nin moment nu mou Ir leur offrons) on voit encore sur le cadnvre de in chamellir anigner la plaie quil'a abattue ;
 meaux de la maniere suivante. On prenait apt flehea dont it promiery por
 sept; on wioutait quatre fleches blanchen, chacun dos jourwit en a busstwast unu.
 d'wne etoffe blanche, puis an permonnage, qui rempliskust ien firm turn hati-

 cocle's qu'elle portait, les autres pervaipnt whivant la mane eonsentunt. Fint




 pandu, Prodigoe, Affibli, Ramene (sans avantage bi perte).


a Sile lait de leurs mamelles ne protege leur poitrine, c'est aver l'efuen dut nous trayons leur sang pour nos hotes.
*Cest ainsi que nous agissons jusqu't ce que le vent fatal se ralme, l'aquilon qui clechainait les tempetes de lhiver.
" U'ne suppliante s'élance en gémissand), ses enfants courent derriere elle, la monture (quila porte) est nue;
"Ses doights erispés s'attachent aux longs poils de la bosse; déjà la hande des coursiers bondissants la presse.

* Ciest la fille des deux plus nobles tente's de la tribu; ses parents paternels et maternels ne forment qu'une seule famille.
"Lorsqu'elle se retourne, elle voit le ciel fermé par un nuage de poussiorr, une bande de guerriers dont les coursiers s'élancent à l'envi.
"Nos femmes font arreter au milieu des tentes sa chamelle qu'elle n'avait cu que le temps de monter à la hâte;
"Nous la faisons agenowiller, puis nous pointons nos lances derrière elle, des lances altirées qui abreuvent le trépas et qui boivent le sang versé par la mort.
"Les fils de Dürem, voilà ma tribu! ils portent de belles ceintures et des chaussures élégantes ${ }^{\text {; }}$
* Ils brandissent les glaives tranchants du Yémen, qu'un polisseur habile fait scintiller apres en avoir enlevé la rouille.
* Solimàn a détourné ces glaives qui etincelaient sur vos tetes au matin, et qui le soir brillaient dans lirak.
a Celui d'entre vous qui refuseit de s'avouer infidèle et impie' se précipitait dans un abime, d'où il eat été impossible de le tirer ${ }^{2}$;

[^8] qui ne s'arrelait quentre lon equnles.

 graisse.




 s'est maintenant wur tux fate motumbo fo whimm nat
 orguent impassibler.

* Proclame do ma part a retix qut sont an finne. int que de freles esquifs garnis da voiles jettent mer la rote de I fnds
 "féau qui désolaí ITrak pal ment;
* Plus do pauvres bur la terre, Soliman ent le trosunt in In a nivers. w
 (nobles) qualites lorsgu'on la met a l'xprotite.









1 Monattib etait le sixume ancêtre d'ri-Hediadi.
2 Mahomet, ou biou solon Io syotume mosalman, a dit daun le Koran a Le feu bralera leurs visages, ils toriront leurs levres de duvleut Hernn XXIII, 100.)

* C'est-i dire el-Hedidaj.
"Ciest toi le plus vertueux, le guide de ceux qui se dirigent vers le but suprème; tu es lappui inébranlable.
a De tes mains, l'une fut créce pour délivrer les prisonniers, I'autre est un nuage aux clons fécondants.
* De combien de malheureux désespérés ton bras n'a-t-il pas brisé les chaines! Combien n'a-t-il pas délié de nouds inextricables!
« Que de caplifs aux hras desséchés par les fers, que de cous enchainés n'as-tu pas rendus libres!
"Les fils de Merwan sont les piliers de notre religion, de même que les montagnes sont les colonnes du monde.
"Vous etes le pole de la religion, le pole sur lequel se dirigent les voyageurs égarés!"
 sième a broye jusquà hurs os; antuce sanglantr fu miant In quelle ont péri tous les animanx ermants:

 tendent le cou pendant bur marrle mapibe?
 pu conserver nos trouperax, riit pas une gratto d ani it hen mecté une plante!
 rougissante, dit en me voyant
«Trouble, et cherhant an qtopury conter co malheur, whil mortel qui ne laisse rien sulisinter:
«Repousse les soucis, ne telaisse jwint tump par letr aflinemee, "les troupeaux qui desemdent anx abrouveira now monthatont«ils pas? *
 ble, qui ne laisse accès à ancume di-faillnner\%.
 Mais la mort regne dans larmén de villes qui I 'minnient, nrrosées par des eaux malsaines ' !
"Courir aux tentes des Beni Trimim, pris do Merw '? Que de hasards effrayants avant d'arriver juxpur-la!






 le nom de bouton d'Alep.

 itinéraires romains (Table de Peutinger, ;10k). Elly fat bite par Antum hus
"Incliner légèrement les rênes de tes montures vers le fils de Liila', lorsqu'une course rapide i'entraine?
"Je les ai dirigées vers les nobles aux demeures superbes, vers ces hommes purs à la ceinture chaste.
"Je pousse mes chamelles aux bosses chargées de graisse; ce sont les plus belles, on le jurerait; e'est l'élite des troupeaux des fils de Daïr*.
" Lägeres comme lautruche, leur course nous emporte vers le fils de Léla, sous les ardeurs du midi comme au matin.
"Les yeux enfoncés, énormes et rapides, tu ne saurais dire qui les fait le plus souffrir : leurs pieds déchirés ou les plaies de leur dos.
"Lorsque le vent glace fait treve, on laisse tomber les bagages à l'endroit où s'assemblent les troupeaux, sur le haut des buttes ${ }^{3}$ du désert,
"Oñ le Mandh * meurt sous le soleil de midi; au lieu où se melent les caux de Lasaf et del-Hafar ${ }^{5}$, autour du (tombeau où gémit le) hibou de Hassân ${ }^{6}$.

Soter, fui avait admire la fertilite de la plaine od il la fit construire (Strabon, ddition d'Amsterdam, 4707, II, p. 78\%). C'est ainsi que le nom oriental d"Antioche conserva le souvenir de l'admiration du prince grec. - On verra dans l'argument de la pièce XXXYII comment une partio de la tribu de Temim s'ětait transportée dans le Khorassan lors de la conquète musulmane, et commpat dans cette région tous les Arabes issus des familles Modharites étaient designes, a cefte époque sous le nom de Témimites.
: C'est Alui-el-Aziz.
2 Dair, surnom de Rébia, fils de Kab, fils d'Hareth, fils de Kab. D'après le Kamous, c'est aussi le nom d'un etalon.

3 ED-Ashoh, plaine elevée et déserte dans le pays des Beni Darem, dans une région appeléc el-Sazmàr.
s Hamdh. Rumex, sorte d'oseille.
5 Lasaf. Localite deja citee. El-Mafar (le puits), aiguade des Beni Nahchal.
6 Le hubou de Hasstn, fils de Yezid, fils d'cl-Hareth, fils d'Amr, fils de Kathan, fils de Nahchal, flls de Darem, pere de Ghadhia. Suivant la croyance des Arahes paiens, apress la mort, l'ame prenait la forme d'un hibou.
 prendre quelque relacher je leur parlo ibe In phive qui dant hare tomber ses gouttes sur hum mains.
 dans les déserts on lontilape loble son getit.



 Hedjer ${ }^{3}$.


 mains sans avarice ne savent rien metair.
"Nest-ce point Merwan at le Juald qui wh lwe watl hra" Tout arbre laisse conler la seve que lui pute witmeine ${ }^{\text {s. }}$.

* De tous les arberes dont le vent indine le, ramenna. il nom est point qui ruunisse tleux meines a la sove wi jume lurafitil se couvre de feuillage.
 dombrage; son trone avait de depouille do sut erorre.
 main qui porto l'ahondnner et less fruits.

 plus de lail.

 Abou'l-Feda. Reinaud, Trad.. p. 137 .



 que la mère d'Abd-el-Aziz.
" Mais un jour Dieu a renouvelé pour eux la prospérité, car ee sont les Koréchites, héros sans pareils !
"S'ils invoquent le nom de Dieu, ils disent : a Non, par Celui "dont la gruce accorde Omar
"Aux Koréchites!" lorsque le sort fond sur eux, et que le temps les déchire de ses morsures pénétrantes. Que les dents du sort sont cruelles!
"Si le temps leur inflige une blessure, la plaie, si profonde qu'elle soit, se guérit.
"On te loue pour les qualités que la voix universelle t'attribue, fils de Léila! On ne célebre les louanges que des renommées.
"Ciest le don de la libéralité de Merwân! je le reconnais; voici l'habileté avec laquelle il percait de sa lance les coursiers bondissants!
"Si h's dons du fils de Léila coulaient dans le lit de I'Euphrate, ce fleuve paraîtrait (un) vil (ruisseau incapable de les contenir).
"Lorsque a famille d'Abou’l-As ${ }^{*}$ se mettait en fureur, elle ne dénouait point les nœuds qu'elle avait formés;
* La puissance de leurs bras s'étendant au loin s'y refuse. A eux le prix glorieux, lorsque des sommes considérables sont engragées!
"S'ils chatient, la punition qu'ils infligent est la mort; s'ils pardonnent, ce sont des seigneurs pleins de mansuétude lors(quils pourraient (punir .
"Ils ne demandent point la récompense de leurs bienfaits passés; il n'y a dans leurs faveurs ni reproches ni rien de nature à (en) ternir (l'eclat).
"Que d'embuscades Dieu n'a-t-il pas dispersées! Que de pié-
${ }^{1}$ Abou'l-As, père d'el-As, fils d'Omayya, et père del-Hakam, un des ancetres d'Abd-el-Aziz.
ges na-t-il pas tendus! Que do foux Hmodnuts in an il fas feints par lears loras:
"Oni, tonjours parmi aux st arewera wit la whate le fint Pontife sur lequel se fixent les repamis.


## IX bis.

Près de Damas, Ferazdak recut la nouvelle de la mort d'Abd-Al-Aziz'; il ajouta ces vers à la pièce précédente:
"Les veuves et les orphelins sont dans le désespoir; ceux qui allaient à la recherche de la bienfaisance ont rencontré la fatale nouvelle.
"Pendant qu'ils se hâtaient vers ses grâces, le sorl frappe le fils de Léila sur les bords du Nil.
"Arrivant à la porte où affluaient ses bienfaits jaillissant comme une source abondante,

* On leur dit : «Nous avons enseveli le fils de Léila!» Aussitôt une pluie de larmes jaillit de leurs yeux à la pensée du temps (où il vivait):
"Des yeux qui savent qu'il n'y a plus ni refuge ni repas hospitaliers a attendre lorsque soufflera le froid aquilon !
"Arretés sur sa tombe, ils implorent le pardon (céleste) pour lui, répétant: Eh quoi! toujours pleurer !
«Ils baisent la terre qui couvre ses ossements, comme on baise la pierre du temple qui sert de but de pèlerinage au monde ${ }^{2}$.
"Seigneur, bénis la terre qui couvre sa tombe. Hélas! la lune est-elle enfouie dans un tombeau?"

1 Ce qui fixe la date de cette pièce de vers k l’an 85 de l'hégire.
2 C'est la pierre noire de la Kabba, ou temple de la Meeque, que l'on vient baiser dans les cérémonies du pelerinage comme ayant éte apportée à Abraham par les anges descendus des cieux.

## X.

Férazdak, fuyant Ziyad ${ }^{4}$ qui le poursuivait à cause de ses $\Gamma$. satires contre les Beni Fokam ${ }^{2}$, se réfugia à Médine. Moâwia en confiait le gouvernement à Merwân, fils d'el-Hakam, et à Said, fils del-As, fils de Said, fils d'el-As ${ }^{3}$, en les alternant chaque année. Férazdak trouva Saïd à Médine; il composa à sa louange un morceau que l'on trouvera plus loin, et dans lequel on lit ces vers:
aC'est ta clémence que j'implore contre ta colère et celle de Ziyad; non, il ne vous est point permis de verser mon sang.

* Si mes satires m'ont fait mériter la mort, je n'ai parlé qu'après leur poète."

Said lui accorda l'aman et le reçut parmi ses protégés. A cette nouvelle, Ziyad, recourant à la ruse pour attirer le poete dans ses mains (ce qui était difficile), car Férazdak était plus poltron qu'un moineau 4, fit courir le bruit qu'il le comble-

[^9]rait de ses libéralités s'il venait a lui. Alors Ferruifak dit tes vers :
«Ce cour épris pense à son amour, (doux ' mens'rs quil n'unbliera jamais;
«Il se rappelle Zhamia, à laquelle il pense toujours, it wiei déjà dix ans qu'a eu lieu notre dernière entrev ue.
a La gazello solitaire dans les vallees du Thimm, qui tond de son museau larak ${ }^{\text {a }}$ verdoynat,
"Au long cou, aux yeux noirs, ernintive, u jetant sur won petit un regard plein do tendre sollicitude.
$\alpha$ Lorsque, tombéte dans un piérge sur le sommet du Walwalan. elle se débat, et que ses compagnes la croient sativin;
*Le nuage qui passe au soir, charge di plair, sont moins beaux que ne l'était Zhamia au jour où je l'ui renoontro.
a Que de gardiens vigilants, le cou tendu, autour delle ! Gue d'ennemis qui ont juré de verser mon sang!
\& Lorsqu'ils profèrent leurs impricatious contre moi, Zhamin attristée leur dit: \& Ne tenez point contre lui ale propos hai" neux. »
« Ziyad m'appelle pour recevoir ses dons; (mais non, je napprocherai point (de sa demeure) tant qu'(ailleurs) un fomnulibéral répandra laisance autour de lui.
«Il est auprès de Ziyad, s'il veui leur accorder w*g bienfaits,
 par les pattes, et, remersant lo tetc, il siffe toute la murt jusfu'au lever du laurore, eraigoant que le ciel ne tombe sur lui, Les Arthes confondent int oiseau avec le Ténawaih bing, dont le nid a la forme d'nne boursp waspendue aux branches darbres. C'tat sans toute bp tamerm on Laran Itragaconsis de Linne, qui suspend son nid auz branchos, ajoutami chargue mane unvnovvelle bourse a celle de l'année procedento, jusfu'a ce qual mit forme an chapelet de quatre ou cing pochep (Dhmiri, Hayof eh-himodn).

1 L'arak est un arbuste épineux que mangent les ebameaux.
une foule d'hommes sur lesquels il verra (les traces de) la misère,
«Assis à sa porte, suppliants, dépouillés et nus, chassés dès le matin par les besoins.
« Mais, craignant que ses présents ne soient de sombres chaînes ou un fouet atroce,

* J'ai cherché un asile sur une haute chamelle ruinée par les voyages nocturnes et les traversées des déserts.
a Elle tire des gémissements du fond de ses larges flancs, lorsque ses cotés se gonflent sous la sangle qui les etreint;
«Tula vois (s'élancer) lorsque le soleil atteint le méridion, comme si elle luttait avec un vigoureux etalon indompté, auquel elle ravit la victoire.
«Se détourne-t-elle, c'est par un brusque écart; si le désert la lance en avant, tu vois un nuage de poussière flotter sur les routes.
- Ses pieds rapides volent sur les cailloux rougeatres et lancent au loin le gravier
a Du chemin antique et rugueux dont le dos ressemble à celui d'un taureau sauvage à la fauve échine.
« Sur elle un cavalier traverse le désert; tu ne lui connais nul titre, nul prétexte pour aborder le fils d'Abou Sofián'.
"Que de fois, au sein des ténèbres, n'ai-je pas voyagé avec un compagnon dont la tete tombait comme celle d'un homme enivré par le (vin) du sommeil !
«L'assoupissement lui a frappé la tete, comme un rocher detaché d'une colline, qui lui aurait brisé le crane.
« Nous l'entraituons et l'enlevons rapidement, jusqu"au moment où les premiers rayons du matin apparaissent comme un escadron de coursiers dorés.

[^10]«C'est la fatigue du voyage et les longues inmomnuex qua, a chaque station, lui ont versi le vin dif sonmel.
"Ne me hatez point, d mes deux compagnons, arjes sum un rapide coureur el) souvent , ai devance i l'abreuvair une Iroupe de matineux Kalhas '.


 Linne.
XI.

Après la mort d'el-Hedjâdj, el-Walid' avait chargé Yézid, fils de Dinar, client d'el-Hedjadj, de la perception de limpôt foncier ${ }^{2}$ en Irak. Lorsque Solimân ${ }^{3}$, fils d'Abd-el-Malek, fut nommé khalife, il l'envoya quérir; on le lui amena chargé d'une cangue ${ }^{\text {t }}$; il avait le visage pâle, le ventre gonflé; à première vue, il n'inspirait que le mépris. Lorsqu'il fut en présence de Solimân :
«Connais-tu celui contre lequel (ce perfide Hedjâdj) t'a lâché «la bride? » s'écria-t-il. «As-tu conscience des crimes auxquels «il t'a associé? Quela malédiction de Dieu et de l'univers pèse sur «luil» - « Commandeur des croyants, » répondit Yezid, «au«jourd'hui la fortune me tourne le dos et se donne à toi; si tu " m'avais vu lorsque le sort m'était favorable, tu aurais fait plus $\propto$ de cas de ce que tu méprises, et tu aurais trouvé quelque

## 1 Sixième khalife Omayyade.

2 L'impot foncier ou kharadj rysin est da pour toute terre conquise sur les infidèles ou kafirs, lorsqu'aprés la conquête l'lmam la déclare propriété de la communauté des Musulmans au lieu de la partager a l'armée victorieuse. Si le propriétaire d'une terre soumise a cet impot la laisse inculte plus de deux ans, il doit en faire l'abandon à un autre cultivateur, a la charge d'en payer l'impot (Beladori, de Gopje, p. 447).
${ }^{3}$ Solimba, septième khalife et frère de son préácessear, el-Walid. Il lui succeda l'an 96 de l'hégire. Wl-fledjadj était mort l'an 95.

4 Le carcan ou Djiméa dre. C'était un instrument qui serrait le cou en emprisonnant le poignet droit. G'est ce que les Persans nomment ${ }^{3}$ , collier à deux pointes, nom derive de sa forme triangulaire.
*différence entre ta situation akors si minerable ot erlle dont th "es si fier à présent. n - Que Diou le confonde! * ríplitua
 «soit tombé au fond de l'enter, ou bien gu'il suit ruté an milien adu gouffe? $\quad$ - « Ne parle point ainsi dalHedjalj, com* mandeur des croyants; cest pour vous qu'il a dompti les su"perbes, écraséles ennemis, prôthé dans loutes les clmires'. ot «semé l'affection dans le cour des humaina; nu junr de la ri"surrection, il apparaitra à la droite de ton jure Alvi-el-Maleh * et à la gruche de ton frère el-Walid: donne-lui la place qu'il "te plaira.*

C'est à ce sujet que Férazdak at l'alogr de Soliman.
a Ne vois-lu pes ce voyageur dont les vatements en lambeaux ressemblent à la dépouille d'une viprire dont les déliris flottent au vent?
«Les voyages noeturnes lui ont versé (la coupe) du sommeil;

L La chaire ou Minbar. C'est une ronstruction on bois formap itun perntier droit surmonte d'un petit clocheton pointa, que I'on piare dans les mosquiong
 que. Tous les vendredis, a la priare de midi, le prodicateur, ou Khathit, nonte dans cette sorte de chaire et fait un dirrours. Dans les fpopuen axitore fur suivirent immédiatement l'établissement de l'hana, les gouvprnenex des pivavinces s'acquittaient eux-minmes de ces fonctions. On cite le fameur discours que fit el-Fiedjadj aux habitants de Coufa lorsqu'il arriva dans celtr ville, apros aroir ett nommé gorvernear de ITrak. Il monta en chaire coifie d'un turban rouge, comme s'il eat en une vengeance exercer, et dit:
"Je suis le fils du soleil levant qui planf sur len monts ascarpet; lorsque a je jette mon turban, vous apprenez is me connaltre.
«Je vois des tetes mures; la moisson eas proche; c'est moi qui les coupwa rai ; je vois le sang conler t grosses gouttes entre les turbans et les barbes. : (Kitab el-Ikd, Livre des sermont on Khothbat.)
ses yeux fixés à terre et son cou penché vont le précipiter en bas de la selle.
« Je crie aux miens vaincus (par la fatigue): «Qui m'aidera « à soutenir un mourant qui s'affaisse?"
a Il reste les yeux baissés jusqu'au moment où il se relève sous ma menace, comme s'il voyait (un ennemi) fondre sur lui le glaive (en main);
«Je redresse son dos courbé, je me dévoue pour lui au moment où la nuit étend le sombre vêtement de ses ténèbres amoncelées.

* Newâr trouve ma résolution trop lente, et cependant les soucis pénétrants épuisent mon esprit.
a Elle regarde les chamelles que, depuis plusieurs années, je laissais (vaguer dessellées) le dos nu, bien que les pensers nomades de mon esprit inquiet fussent sans relache.
a Rapides et robustes, leurs départs continuels, matin et soir, n'ont point laissé de chair sur leurs os;
*Elles repoussent les corbeaux qui fondent sur leurs reins à la chair endurcie.
« Si tu viens avec nous, Néwâr, c'est au milieu des solitudes où l'on voit tournoyer les corbeaux que tu seras forcée de t'acquitter de tes prières.
a Lorsque les chameaux s'abattront sur leurs genoux au moment où paraitra l'surore aux chemins couleur de rose,
* (Il te faudra) t'envelopper de ton voile, à la hâle, sur le dos de la chamelle agile dont la selle laisse le cou à découvert.
* C'est le soir qu'elle nous emporte, et elle ne témoigne nul désir de s'étendre à terre jusqu'au moment oủ le soleil méridien entraine dans sa course l'ombre du matin.
"Elle épuise les étalons rapides qui volent derrìre elle; sur leurs flancs (amaigris) flottent les sangles et les courroies.
* Voyant accourir devant, derrière (de tous câtés), ces troupeaux exténués aux poils tombants,
«Ces chameaux épuisés aux pieds dichire, qui aflurnt par centaines,
* Elle pleure et crnint (de souftrir la misime in Syrir, si te temps, anx cruelles apitations, nom lancait dans ce pays.
 batit (sa confanes) sur le Seignelir trwave en lui wh lwon directeur.
$\alpha$ Soliman est la plate fócondante pour cetix qui monfrent do

«Depuis In mort du pruphite Mahomet: domix thanin', il ne s'est pas dressé sur la trme un prastroy qui prinme rivaliser aver lui.
 retire, excepté ceux de I ( ecean de ta liléralite: :
* Tel l'Euphrate aux fols jaunatres, dont lis onfos jailliserent au milieu des habitations par de nombrux cnnanx.
"On sait que la passion ne to fait point fiehir, que la ma thele à ta parole.
*Quelque hatos que soiont les ambitions, win trouse an toi au-delà de son espoir.
* Quatre-vingt-dix ans ont passin, six en plus ; voici ortin que les graces de Dieu sont revenurs
"Sur nous pour toujours! Pour notus plus de row Benux ronduits par le sort, dont les cohortes fatales noum "ppremmiant.
 ricorde au monde; (un priner issu) th la plus illuster famille, lorsqu'il scrait farile de compter, les ancetres de reux diont les origines remontent jusqu'au temps didi.


## 1 Troisieme khalife.

2 Ad, fils direm, fils de Sem, roi dun peuple de manta. Sow houv Dilt *
 lant imiter le paradis, fit construire un palais ot un jardin maynifique, h, ont aux colonnes, pour lhabiter avec son peupla, Dieu envory a la prophetw lioud
"C'est le Dieu fui luia donné le nom de son prophète Solimân ${ }^{\text { }}$, le Dieu suprème, le Seigneur du Tròne céleste ${ }^{2}$, qui I'a cilu.
"Pour remplir sa mission envers les hommes et réunir son eglise; il en a fail une pluie aux gouttes fécondantes.
"Par ta loi inviolable, tu as rendu la vie à ceux que tu as touchés; nulle erreur ne ternit l'éclat de ta justice:
"C'est toi qui dissipes les ténebres qui troublaient les yeux; c'est toi le juste qui redresses les jugements oppresseurs.
«L'injustice brandissait sur les hommes son glaive hostile; elle sait aujourd'hui que e'est toi qui dois la tuer.
«L'homme qui no juge pas selon l'équite, et de quil les dons ne s'étendent pas auloin, ne rend point la vie (aux humains).
pour le ramener a la vraie religion; mais ses efforts furent vains, et les Adites perirent effrayés par un eri que poussa dans le ciel l'anga Gabriel, excepte Lokmin et un autre pieux personnage, qui araient olefi à Moud, ef furent les pères d'un peuple nomme le second peuple d'Ad. Selon les legendes arabes, ce peuple, qui occupait la province nommed Ahkaf, ou les buttes de sable, dans le centre de l'Arabie meridionale, est le plus ancien de ceux qui habitèrent l'Arabie; anssi, lorsqu'on veut parler d'une noblesse natique, de ruines, de monaments dont Yorigine se perel dans la nuit des temps, on dit que cette noblesse, que ces ruines, remontent au temps d'Ad.
${ }^{1}$ C'est Salomon, le fils de David.
2 Le Trone ou Arch ${ }^{2} ش$, c'est le trone de la majeste divine qui entoure les sept cienx, le ciel sans etoiles, la partie de l’infini où se deploie seule la splendeur divine. C'est sur ce trone que Dipu s'est repose apres les six jours de la pridation, et c'est de la que descendent les ordres divins. Sans cesse environné d'anges qui chantent les louanges da Seigneur, il est placé audesqus du Tròne de justice, du tribumal de Dieu ou Korsi, qui n'est cité qu'une fois daus le Koran (II, 236), dans le versel dit Verset du Trone, Ayat el-Korsz, ou la gloire de Diea est exprimée. Ce verset du trone est un des plus veneres de tout le Koran, et, lorsque Ies Musuimans veulent affirmer avec énergie, ils jurent par la majeste du verset du trôme de justice, Korsi.

Ils ne jurent pas par le trone de la majesté divine; ils disent cepeadant : Je le jure par Dien, le Seigneur unique qui s"est repose sur le trone. (Arch.)
ا قسب باله الذّى ک رتب سـواه الدى ملى العرش استوى
«La religion (affaissée) relève son dos courbe; cest ton he guide quillas redresscie.
«Tu supportes un fardeau que ni la terre ni le's monts ne pourraient soutenir, puis tu rends ce qui favait ile confe;
"Turends au Seigneur le dépot egaré rquil tavant charg* de retrouver; la foi que nous avaient ravic les roups du sort.
«La tyrannie régnait sur le monde; tu mets la justice à sa place, puisque c'est de toi qu'elle ćmane.

* Tu te leves; aussitot les honmes embrassent Ilslam, alors que le malheur enfonçait sur aux ses dents cruelh's.
*Cependant les adorateurs du leu vivaient an qaix, on nerrtrait dans la Maison sainte " qu'en tremblant:
a Mais, grace a Dieu, (voici que les tidiles reprennent leur vigueur), semblables à des oiseaux dont les phame's arracheres repoussent.
* Tu as vu Yézid, le descendant de Zilian ; son nauvais destin ${ }^{2}$ l'a tratné en Syrie (comme une victime que le sort amine sous le couteau);
"Dieu le tenait dans les liens d'une jeune beaut: qui n'avait pas encore connu l'époux, une vierge (une cangue tnute neuve), qui paralysait la main de celui qui tendait les bras vers elle.
a Le voyant chargé de fers pesants, sur un mulet, j'ai tenu sa honte pour certaine. *
${ }^{1}$ C'est le temple de la Mecque.
${ }^{2}$ Mot à mot, le jour de la chevre; locution proverbiale.


## XII.

A la mort de Ziyad, ses enfants' se présentèrent à Moáwia, qui leur dit: « Par Dieu, votre père n'a jamais mis aucun de " vous en activité; il ne vous a jamais confié de fonctions, et tout "homme est le meilleur juge de ses enfants." Comme ils gardaient le silence, Obéyd-Allah ${ }^{2}$, fils de Mardjâna (que Dieu le maudisse!), répliqua ainsi : «Commandeur des croyants, fais «en sorte que personne ne répète cela après toi, et qu'on ne "dise pas : Ni leur père ni leur oncle ne leur ont donné de «fonctions." Moâwia, frappé de cette parole, envoya ObéydAllah dans le Khorassan, pour l'éprouver. En une année il soumit toute la contrée, conquut plusseurs villes, puis se rendit auprès de Moáwia avec les revenus de la province, emmenant avec lui une députation de Boukhariotes. Moŝwia lui donna alors le gouvernement de Bassora; Obéyd-Allah prit pour chef de police Hobaïra, fils de Dhamdham, de la tribu de Moudjâché. Sur ces entrefaites, el-Kakâa, fils de Aouf, fils d'el-Kakàa, fils de Mabad, fils de Zoràra, qui avait versé du sang chez les descendants de Sad,

2 Ziyat eut ringt fils, parm lesquels Abou Sofian et Obéyd-Allah luı fureat donnes pur Mardjana, fille de Chirweih, et vingt-tros filles flan Koteyba, Kuâb el-Maitref.)

2 Obeyd-Allah, fils de Ziyad, commandait avec Chamar l'armee qui poursuivit Housén et le tua près de Kerbela. Cette expedition le rendit odieux aux Musulmans, et son nom, ainsi que celui de Chamar, excite l'horreur générale, surtout celle des Chites.
fils de Zeid Ménut, senfuitjusqu'à unc aipunde wombure hmhil' Les Beni Sad implorèrent rontre al-Kakin le spenurs d'OhequiAllah, qui expedia contre lui ses cavaliers, commonnte4 far Hobara. a Si tu ne me le ramènes, " luidit-il, " thes nort. $n$ El-Kakà, vaincu, se defendait meror. Molmara, voulnnt le faire prisonnier, pointa sa lance contre lui; main, malpri an imtention, le fer l'atteignit dans lestomat. El-Knkia monrul du ronf. et Ilobaira revint désesperv:

Férazdak dit à cette uccasion :
*Ses larmes enirainent en roulant la collyre de ura youx ; elle. me dit: \& Vers quel funeste but s"est prieipite le tils de lham*dhan! !
a Il a tout dévaste depuis le communcement tex paliniere jus* qu'a Kinhil, où sa lance a ronquis un triste butin.
a Si tu avais été ferme (comme un mi an seretre dur); si tu avais été jaloux de Thonneur tle ta tribu. tu nuruin rachú fon client dans une nuit ténébreust.

* Tuas cté inique moners un vaillant guprrior: un voyapour se mettait en route ì lentre de la nail, avant davoir achese son sommeil; tului as dit: a Mors. -
* Mais semblable à un loup dr malheur qui, vashut le mang de son compagnon, fond sur le sank.
* Tu as trahi des braves nupris denfurls . eherchami un refuge, poursuivi par une vengenner ou charg dime lomede rançon,
a Tu aurais trouvé des hotes graerrux alm hamme intre pides, aux regards farouches, pour thangry dermurt toi des coups de lance;

[^11]"Inébranlables comme les contre-forts du mont Amâya ${ }^{4}$, au faite inaccessible, rudes pour l'homme oppresseur.
a Désormais, si tu ne te repens pas, ils ne boiront plus que l'eau d'abreuvoirs saumâtres, et ne s'acquitteront plus des cérémonies de IIslam. "
${ }^{1}$ Montagne dans le pays des Beni Kab (Mérâsud). On dit proverbialement . "Plus lourd que ie mont Amaya," أُعل من عهاية) (Médani, 4, 26).
"Son petil est à Dokhoul, priv te Hammal': mur raie Guve court sur son dos;
 mère, anxicuse, lai rache sa crainte.
"Il n'échappera pas all danger (hedas! : le chascour en haillons ${ }^{2}$, poursuivant la file des dimento, a vin la géninor
 no lui arrive malheur, et st puitrine se dexhere.
"Pour lui clle a mompli ses manmellen de lait, et, anignant de n'en avoir pas assez, flle lai protigur eolti qui coule mbome dans ses veines.
"Ene plainte a frapps son orcille! Elle rntend lwuglep ut inugir sur la colline de sable.
"Elle tourtillonne dans la valley que maintes fois alle avait parcourue paissante, amassant du init;
"Elle voit du sang; c'est la qu'il était! une pean nouvellement arrachée s'attache à la poussiarm.
"Elle part (fend l'air) comme Io tiwn que lequfants se lancent entre eux au soir, et frappe in sol.
"C'est alors que ma rhannfle sumble lai avoir emprinte wes pieds agiles et ses (robustes, vertibres.
"Nous sommes les enfants des dererts, at non point hes fils des dirhems, sédentaires (efféminés)'.

1 Dakhoul, danh le pava if lat tribu de Mekr, Ale dr Kilab.
"On pourrait encon trailure le mot ithli pn hations) par . a un homme
 jeter de leur sein celui de laprs merabres que sea rrimes, ou wimplamunt In

 nele vengeat point sur som meurtrimes sil att had. C'eat anns que lu funte Chanfara fut bami de satiba pour avoir exeme sa vengrance arre trop de farrur.

* On sait le mepris que l'arnbe nomade porte a l'habitant aps villus. Mote. nablic a dit:

4 Je suis le fils des deserts, le fils des rimes (déganten); je suis le fis deq
"(Quoi!) j'ai donné à Ibrahim la dime de mes biens"; il me faudrait encore payer la dette des révoltés descendants de Néwà ${ }^{2}$ ?
«Si el-Djarrâh ne repousse pas (l'injustice), comme une étoile, je m'enfuirai et descendrai vers l'Occident.
"Sans toi, mes montures (épuisées) auraient fait halte dans une vallée déserte;
"(Mais,) courant lestement, elles se dirigent vers I'Imafm, et avec elles nous joignons le jour à la nuit.
" (Légères) comme des autruches, elles tordent les anneaux de leurs narines lorsque les sangles ballottantes découvrent leurs flanes (amaigris);
"Celui qui les voit passer nous entrainant en selle se figure qu'elles (fuient emportées) par la peur.
"Les nobles animaux (dévorent l'espace) à grands pas (et gam lopent) sous le bat solidement fixé.
"Sans les traces des panneaux de leurs selles et les sillons des courroies, on les prendrait pour des buffies;
"C'est l'élite des troupeaux de Dair, les plus purs descendants d'une noble souche.

* Elles font voler les cailloux, les étincelles jaillissent.
selles et des hautes montagnes. * (Motenabbii carmina, p. 48. Dieterici. Berlin.)
Les dirhems étaient la monnaie d'argent du temps des khalifes; le poids du dirhem a beaucoup varié; cependant, d'après le Djamé el-Romous (recueil des ordonnances), cite dans le Dietionary of the technical terns, ete., le poids du dirhem, fixé par la loi pour la perception de la dirme, est de soixanto-dix grains d'orge.
 sur le superflu, da par le musulman de condition libre, et responsable envers Dieu, pour aider les fidèles pauvres qui ne sont pas de la descendance de la famille prophétique de Hachem. (Dictionary, etc.)
${ }^{2}$ C'est Néwàr, fille de Djall, fils àAdi, fils d'Abd-Ménât, fils de Odd; elle fut la mère des tribus descendant de Malek, fils de Hanzhala.
a La peau qui enveloppe leurs piods se hedire sur le hat tha rhemin qui brille (au soleil);
"Ils tombent alternativement "omman de an pixquns qui, le matin dans le désert, tantat se wipesent of tantit reproment leur vol.
"Nous poursuivons le lien où les deux high's 'sanhent tomber; (la rapidité de notre course lifuefit la mothe de nos grases Ahamelles;
a Mais, si tu ne me protegen pas, je thumeni hes mots de mes montures vers le prince matre te lantorite somuraine.
"Coursior an front atolt, dest de lui gut luniver attond des nuages qui ne fromperont peint son espoir theremont the pluir abondanta.
"Co n'est puint par la violence quall regue, fort par heritnpe; ses aitux ont éti les dus de la justien du eomerib:
* Ce sont eux quai ont hérité du khalifat, lorsque: régunit le chaos, que la verge de Mslam ótait brisé,
«Par les cocurs lypocrites qui atisaient le feu dr la mibellion sur toutes les montagnes;
${ }^{1}$ Le poete veut ici desiguer la Syrip gur laquelle brille letoile nommer par
 qu'il nomme les deux aigles, e'est-d-dire l'aigle qui sabat et laigle what
 en arabe el-Okah, laigle noir. L'aigie volaut rorrequomi a l'dtoilr Alpha, designee aussi par son nom arabu Altnir, de la constellation de l'Aigle. L'aigle qui s'abat est l'etoile Alpha ou Wega, de la coastellation de la Lyre, dout ha designation rappelle fapore le nom arabe, puiqua'elle fut ainsi ifsignde parer. qu'on croyait y voir une lyre portée par un vautour.
${ }^{2}$ Il est difacile de désigner dune manière prescise lo khalife dont it est ini question. Je pease que e'est Abd el-Malek ou un de sesfils. Quant aut concilo dont il est parle pius loin, ce sexait le conseil syrien qui cut lieu pour ie choix d'un khalife lors de l'abdication de Moswia In, fils de Yézid, apris lequel les Syriens se rattachèrent à Merwan, contrairement au sentiment ies autres provintea de l'empire musniman, qui reconnurent alors pour souverain Abdallah, fils d'el-Zobéyr.
"Mais mon cerur a repris confiance, lorsque, liant ta parole, tu nous as abrités (sous ton bouclier défenseur).
"Celui que tu serres ainsi dans les liens de ta protection tient dans ses mains le meilleur des biens.
"Tant que tu seras parmi nous, $\hat{o}$ fils d'Abdallah ', nous n'aurons ni injustire ni misere à redouter.
"Les louanges que je te dëcerne en récompense (de tes bienfaits) parviendront jusqu'à la Mecque, (et seront redites par) ses habitants et les voyageurs qui s'en éloignent;
«Ce ne sont point des ćloges menteurs; tes mains mont défendu contre les plus terribles coups du sort.
"Celui qu'el-Djarruh s'attache n'a point à craindre de défaillance dans l'exécution de sa parole.
"Lorsque, sur les flancs de Mina, Kahthân rencontre Nizàr ${ }^{2}$ s'acquittant des cérémonies du pèlerinage,
"Il voit sur ton front une brillante étoile qui éclipse l'éclat de la valeur et du nombre;
"Lorsque les femmes fuient terrifiées et oublient (dans leur effroi) si elles ont le visage nu ou voilé,
"A ta vue elles se couvrent la face de leurs vetements el cachent les bracelets de leurs pieds et de leurs bras."

1 El-Djarrah, fils d'Abdallah.
2 Kahthan est l'aneul des tribus du Yemen, et Nizhr, petit-fils d'Adnan, est le pere des tribus alc Modhar. Ces peuples étaient en hostilité des les temps les plus rerules.

都

## XIV.

## SATIRE CONTRE LES BENI KAB,

```
descendants de Rebia, flls damer, fils de sassat.
```

Férazlak avait demandé à el-Mouhalleb, fils d'Abou Sofra, de lui indiquer un personnage donf le nom exprimerait une qualité opposié a son caractère. El-Mouhalleb allait lui répondre, quand sa femme Khaira, de la tribu de Kochéyr, s'y opposa, it cause des satires que Férazdak avait lancées contre les tribus de Kays ${ }^{\text { }}$.

* Si tu te glorifies de notre parenté, souvent nous avons tiré de I'avilissement l'ancestre d'une tribul
"Ils s'approchaient de l'ombre (que nous étendions), et leur chef à la table (jadis) bien fournie (était captif) dans nos fers.
"'Non.) personne parmi les humains n'égale Zorára"; personne natteint (la gloire) des fils d'lkal ${ }^{2}$.
"Qui d'entre vous, fils de Kab, attendrait pour lutter avec nous, lorsque nous déroulons le fil (de notre généalogie)?
* La tribu de Kocheyr etait une tribu Kaysite.

2 Zordra, fils d'Odas, nils de Zeyd, fils d'Abdallah, fils de Barem.
3 Ikal, fils de Molammed, fils de Sofikn, fils de Moudjaché. Ces demx tribus sont Téralmites.
a Est-ce le Djadite ', sourd de honte? Est-er Adjhin *, vil ongle (d'un pied) d'autruche?

* Ou bien les fils dokal ${ }^{3}$. aux reins lepreux, qui ne sont ni des hommes ni des femmes?
* Hermaphrodites immondes, detestés des femmes, a Iodeur fétide,
a Vils mulels qui rivalisent aver les femmes de Sassaa, fif de Sad.
"Plus que les petites esclaves, ils sont avides des careases des hommes et se jeltent sur cux aver frinésie.
"S'ils habitent la vallée des marais ${ }^{4}$, ou les tombes elles-me" mes ne valent rien, cest encore une griee qu'on leve atcorde.
"O Khaira! o sceur des Beni Kocheyr! n'es-th pas le puits où les hommes viennent étancher leur soif (de passion impure) ${ }^{\text {b }}$ ?
"Vois comme j'ai écorché les Beni Kochéyr"; (je les ai peles) comme un baton dépouillé du haut en bas.

2 Djada, fils de Kab, fils de Réhia, fils d'Ampr, fils de Sasaan.
2 Adjlan, fils d'Abdallah, fils de Kab.
${ }^{3}$ Okan, fils de Kab. Ces trois tribus sont allises enter ellea od unes aux Beni Kochéyr.

* Les marais Jot. Vallé appartenant aux Beni Djada, nopt pararanges i'el-Faladj, ville du Yémama, habitep par les Beni Djada, los Beai Kichér r, et généralement les tribus descendupe de Kab (Merdad).

3 J'ai beaucoup adonci fang la traduction ce sery ef les cinq qui le prepedeat. Dans leurs passions ardenteq et hanfusta, lea Arabes ne trousent jnmais de mots ascez forts pour dechirer at couvrir de honte epuy qu'ils hasssent ; et, bien que les imageq qu'ils emploient wownt au foud moins treencrenses que celles de certains postes français du quatorzieme an setzieme suecle, il faut renoncer à rendre mème en latin les expressions trop energiquea dont als se sarvent parfois; on pourrait mome dire :

> Liaraba dams has mots breve Thonnttete, Mas le lectear latio veut dere rewpecth.

6 Ce vers contient un jea de mots entre le verbe Xachara $y=3$, kcorcher. et le nom des Beni Koahéyr quí dérive de ce verbe. On remarquerm cependant

* Rien n'est plus faible que (les enfants de) Kochéyr, pas meme les moutons lorsqu'ils allongent le cou vers un songe (menacant).
"Tu le vois, ils ne peuvent résister à l'ennemi qui les attaque* de face et fond sur eux hurlant et soulevant la poussière.
"Tu as vu ces veuves, ces orphelins qui mouraient d'épuisement auprès de Khaira;
"Mais, après son mariage, tu as vu les Beni Kochéyr hérisser leurs moustaches orgueilleuses.
a Sans les coquetteries de Khaira, ils seraient revenus les mains vides;
* Mais quelquefois une femme avare a du bonheur et donne sa part d'enfants (à son mari) et de troupeaux (à sa tribu).
que c'est le premier, et que le style de Férazdak, comme celui des poétes antéislamiques, differe beaucoup en cela de celui des poetes posterneurs, comme Motenabbi, Abou'I-Ala, qui n'ont que trop fréquemment abusé de ces sorles de figures.


## -

XV.

SATIRE CONTRE MOUHALLEB,

FILS DABOU SOFRA.
"Sans le bras (terrible) de Bichr ${ }^{\text {t, }}$, je ne m'inquiéterais gruère de voir s'amasser la colère dans les entrailles d'el-Mouhalleb.

* Ferme tes portes, si tu veux; reste caché derrière les tentures ${ }^{2}$; je n'ai ni père ni mère à el-Ghaf ${ }^{3}$.
" Les habitants des deux Villes *, voila ma tribu; ils n'habitent point les vallées en pente d'Omân.
* Bichr, fils de Merwan, fils del-Hakam, gouverneur de Bassora, mourut dans cette ville des suites d'une maladie qu'il avait faite pour avoir pris une préparation d'anacarde, nommée en arabe Belazor, jly. Lue Kanon d'Avicenne donne la composition de deux preparations a base d'anacarde. (Tbn Sina, Kanoun fil-7kibb. Rome, 1393, livre V, p. 187. )

2 En Orient, les entrées des appartements sont fermées par des tentures : Hidjáb , LL en arabe, Perdeh o3ر才 en persan et en ture.
s Ghà est le nom d'une localité de la province d'Oman. Elle doit sans doute son nom a l'arbre épineux Ghaf, qui ressemble à celui qu'on nomme Yanbout .

 epinense dont la feaille ressemble a celle du chanvre. On raconte qu'el-Mouhalleb était originaire d'an village de la province d'Oman nommé Kowkhardn.
${ }^{4}$ Les deux villes, on el-Kariatan, c'est-à-dire la Mecque et Thaycf.
"Ce sont les princes issus de Kays el de hhimhf'; si je le. appelle, ils accourent à mon cri mipnéb.
"Lorsque joni vu les barbes des Azdites flotter autour di lhabitant de Mazount " (tont le carartire n'eal fue bassesse sur bassesse;
"Que je les ai vus brider leurs chevaux entravi's, j’ai élé saisi d'étonnement; qui ne serail surpri4 d'un pareil ricit?
" Leurs barkes nabathernneq difuffent des nez barhares, leurs bouches ne savent sexprimer.
"Comment fon sarait-il autrement ? Jamais ils nont viaite. les lieux saints à la Meeque; jamais ils nont adore les idoles a el-Mouhassab ${ }^{2}$.
"Sil'on erie: O matinée (de malheur)'l ils n'acourent pas au combat, ils fuyent sur des vaisseaur lien chevilles.
«Aucune femme azdite n'a senti la donleur de la circonci-

[^12]sion; aucune n'a bu (en vraie fille arabe') dans une outre de peau de chameau.
"Les chasseurs ne lui apportent point les cufs ni les truffes du désert; jamais elle n'a mangé la part gagnée par une flèche heureuse.
\& Une jeune esclave n'élève pas pour elle de ces vastes tentes propres aux pasteurs.
"Jamais, à l'entrée de la nuit, elle n'a allumé de feu pour attirer le voyageur à son foyer; jamais on n'a entendu la voix de ses chiens ${ }^{2}$.
"Cen'est point devant elle que le moissonneur vient répandre les fruits qu'il rapporte dans son vêtement; (insensée qu'elle est) elle craint que le torrent ne s'enfuie, et n'ose quitter ses bords.
«Si le pasteur revenant des paturages excite sa monture rapide chargée d'outres pleines de lait et d'eau, ce n'est pas pour elle."

I Le commentaire dit = © Car les Arabes de pure race boivent a même les montres, ce que les barbares ne font jamais. $t$
${ }^{2}$ On a deja vu plusieurs fois dans les vers de Ferazdak des allusions anx feux que les Arabes allumaient pendant la nuit pour atiirer les voyageurs et se faire une renommée d'hospitalite; on dit de meme d'un homme liheral, - qu'on entend au loin l'aboiement de ses chyens pendant la nuit, ce qui est encore an moyen de repere pour les voyageurs sgarés.

## XVI.

"Par ta vie ! je n'ai sur terre ni parents ni alliés à invoquer dans la terre d'Omân :
"Les habitants des deux Vallées ${ }^{\text {i }}$, voilà ma tribu; ce sont les fils des nobles, dont les mains répandent les dons à profusion."

1 La Mecque et Mina.

## XVII.

## ELOGE DE HECHAM, FILS D'ABD-EL-MALEK

Dans cette pièce, le poette invoque la protection de Merwàn, M fils d'el-Hakam. Lorsque Ziyad le bannit, il s'enfuit à Médine, qui était alors gouvernée par Merwân; il s'y croyait en sûreté lorsque Khâled, fils d'Abdallah el-Kasri ${ }^{2}$, le jeta en prison. Ce fut alors qu'il composa la pièce suivante, rappelant le secours qui lui avait été accordé :
«Ne vous rappellerez-vous pas, famille de Merwân, les bienfaits qu'il m'a accordés? De telles grâces empêchent le sang de couler.
"C'est par elles que Merwân a chassé Ziyad, qu'il avait d'abord excité contre moi, Ziyad qui avait juré
"De me couper cette langue avec laquelle je déchire ceux qui parlent mal de Khindif.
a C'est auprès de Merwân que je courais (chercher un refuge) lorsque ma langue avait péché (contre moi).
"L'hôte qui passe la nuit (sous l'ombre) de Merwân n'a rien
${ }^{1}$ Hécham, dixueme Lhalife Omayyade.
2 Khaled, fils d'Abdallah, officier tyrannique qui gouverna plusieurs années la Mecque et Médine. C'est en l'an 89 qu'll fut nommé pour la première fois a la Mecque (Abou'l-Mahasin, 240) In $\mathrm{s}^{\mathbf{y}} \mathrm{y}^{\prime}$ trouvait encore en 9 , selon Abou'l-Feda.
à crandre; pedouter quelpue malherr anuris de lai serait le comble de l'ingustice.
"Lui (et les siens) sont toujour prita a marier lenar protoction en favear de leur hote, vers quelture harian fuil ar dirige.
"On le sait, Merwan ne repose point jurpua re que Iarmit de sa justice rende le calme au prupho agite.
"Quel proterteur chercher apris Morwan? A qual lien muveur, me lier sil tranche celui qui mattarhe a hai"
 ferme pour celui qui limplore.
"Lorsque la malheur étreint qualeu'un, il n"ed pas, apriy Dien, de protecteur plus nidele que Merwan, plus gintireux foului.
"Ne me livres point, famille de Merwan; (no m'almotonnez pasi pour cette faute qui me fait redouter le fond di Inhime;
"Famille de Merwan, ne me precipitez fwint inne le ravin, je crains qu'il ne s'effondre sous les pas do vos montures.
"Que eraindrait lhote de Marwin, lomyu'nuriq lavoir abordf, il fait agenouiller son chameau at le deystll, 'i


 elege sui la mort te son frere, Koley li Wayel:
 Zohl.
a le feu (de la guerre) repandra lincendue diboplant; le feu commanera Bekr et ldil.
"Nous avons deja tué en son nom; il ne sera venge que loraçue le glaive aura frappe tous les fils de Cheyben.

* Plus de paix entre nons; rendez-nous Koleyb, ou bien que le jugrment vous condamne.
- Plus de paix entre mous; rendez-nous Koleyb, ou bien demain Chéybla pleurera ses enfants.
"Que craindrait votre hote lorsque vos guerriers innombrables, les braves issus de Khindif, font vibrer leurs lances acérées?
"La terreur qui avait envahi mon âme s'est dissipée; le calme succède à l'effroi qui séchait ma salive dans ma bouche.
"Sous les mains de Héchâm, toute ville égarée dans (les sentiers de) l'erreur religieuse se redresse.
"L'idolàtre lui apporte limpott; c'est luí que reconnaissent pour maltre ceux qui s'abandonnent à Dieu ${ }^{t}$.
"Votre aeul Abou'l-As* est le flambeau devant lequel s'illuminaient les ténèbres pour le voyageur égaré la nuit;
"De ses mains, l'une faisait tomber des pluies de bienfaits; dans l'autre étaient l'abondance et la joie.
"Par elles, tu as frappé les parjures; par elles, tu as montré la voic à tous ceux qui prient dans un langage eloquent on barbare.
*Tu les frappais avec le glaive que Mahomet opposa aux révoltés de Bedr ${ }^{3}$, glaive sourd aux supplications de ceux qu'il frappe."
«Plus de paix entre nous; rendez-nous Koléyb, ou nos eanerans seront frappes de honte et dignominie.
"Plus de paix entre nous; rendex-nous Koleyb, ou vous boirez à longs trauts les ondes du trépas.
"Plus de paix entre nous; rendez-nous Koleyb, ou il vous faudra fair vos épouses.
"Non, Koléyb, je le jure par Dien, puisque tu es descendu dans la tombe, tu ne verras plus les parfums sur nos têtes, le collyre d nos yeux. "
${ }^{1}$ C'est de cette expression que vient le nom Nfouslim (Musulman), qui s'abandonne a Dieu.
${ }^{2}$ Abou'l-As, fils d'Omayya, et areul de Mervan.
* Le combat de Bedr est le premier engagexent important entre les premuers Musulmans et les Meequois idolatres; il eut lieu dans le moss de Ramadhan de la seconde année de l'hegire.


## XVIII.

## SATIRE CONTRE YÉZID,

fils de masoud, fils de khaced, fils de malkr, fils de riby, fils de salma, fils de djandal, fils de nabghal.

Yézid et les siens avaient prié Khadla, de la famille de Dahdah, appartenant à la tribu des Beni Fokaim, de répondre à Ferardak. Cette femme lanca contre le poëte des satires sur le mètre Red$j e z^{1}$. Férazdak, contraint à changer de demeure, passa chez un Arabe propriétaire d'un moulin, qui l'encouragea à repondre: "Tout doucement," répliqua-t-il, "la poessie met du temps à venir; " puis il dit :
"Qui veut conduire de ma partà Yézid, fils de Khaled, un âne dont la queue ballotte entre les jambes?

[^13]"Dis quail voit sa mère, lanimnl immonde, onurert dulcerres, se met à braire avec telat.
"Les bâtards ne sont pas loin des demeures de Fohnom et deNahchal'; s'ils s'en élognaient mintamt. ils y wromimaimt bien vite.
«Il declire avee ses plates poersios, sottiven avec lospuelles il voudrait lutter contre mes paroles etinerlantro, mpandurs par la renommée,
 puis longtemps sa jeuncise usie a dite enterrie.
"Non, vous ne m'atteindrez pas; il vons serait phas facile de couper avec vos nez la montagne de Khabar ${ }^{2}$.
"On bien de ronduire une faibe sumper it travers les sables d'Aledj ${ }^{3}$ pour abreuver les habitants del-Djaw ${ }^{4}$, on eneore darracher la forteresse d'el-Mouchakkar'.
${ }^{2}$ Nahchal était fils de Dàrem, zinsi que Djérir, purr ile Foknim [Mdidant. 4, 26).
${ }^{2}$ Khabar, localites celibre par le combat qui y ent lipu, Ian $1 \pm$ de I'hegire, entre les premiers musulmans et leq juifs. On appliquait ef nom de Khabhar, qui dans la langue des juifs signifixit lipu fortitie, a tont un terroir fertite surtout en dattes, protege par gept fortereswer dont la pha importante, alKamous, était sitưe sur une montagne escarpie Canawn, Cinent, eft., 198: Méristid).
${ }^{3}$ Aledj. Sables entre Fayd et el-Kornyyat; Fayd pat it rote dey monts Adjus et Salma; toutes ces loenitita ctaient habitee par hea tribus de Thay.

- El-Djaw. Vallec da Yémáma.
${ }^{3}$ Fl-Mourhakkar. Il y a en Arabie plasinurs eitadellea du nom de Monphakkar. Uou d'ontre elles, situde entre Neujran ot le Bahréin, batie, belon la légende, par le peuple fabuloux de Thasm, domine mue ecline devee ut fat face au chateau fort des Beni Sadous. Il y a dans le Behrein uno autre citadelle nomme Mouchakker, appartenant aux Beni Abri-ei-Kaya, situete en face d'one fortorense appelée Safa; elle defend avec cette dernirse la ville de Hedjer. Le fort Monchakiker de Heljer eat celebre dans les tradxtions arebes par un massacre de Tembnites commin sous lea ordres d'uu officier persan (Mérdaid. - Abou'l-Féda, trad. 113. - Caussin, lissa, 576).
«Sans votre injustice, je n'aurais pas fait de satires contre vous; lhomme de cceur a le droit de s'excuser.
"O serviteurs de Dieu! que veut (cet insensé) tonjours parfumé de safran, ce poète au style glace?
"Partout où il passe, le sang des ulcères qui le rongent laisse des traces rouges et noires comme celles que l'on voit à l'endroit où lon égorge les chamelles.
"Si tu appartiens à la famille de Dahdah, regarde ses hanches, tu les verras toutes disloquées.
"Pourrait-il entrer en lice avee moi, ce poëte qui n'a pour arme que l'odeur fétide qu'il répand, qui prépare pour le jour du combat un écrin et une cassolette de parfums?
"Suis-je coupable si vous n'etes point épris d'une jeurle esclave dont la main enduit de fiente le pis des chamelles?
«Vois l'urine desséchée s'attacher à ses doigts; les veines de ses jambes se gonflent (et vont éclater).
aLe bat et le siége sur lequel elle s'asseoit pour traire son troupeau ont rendu ses cuisses, autrefois roses, noires comme les ailes d'un corbeau.
"Lorsque, revenant de l'abreuvoir, elle faisait galoper la chamelle au pas rude, et se meurtrissait en retombant lourdement sur les cordes qui tiennent les outres,
a Alors, comme deux sacs de cuir, ses jambes battaient les cátés de la selle; c'est ainsi qu'elle emploie ses nuits jusqu'au lever de l'aurore.
"Lce sot fils de Masoud voudrait se rencontrer avec moi; e'est . son malheur et sa perte qu'ìl a désires.
"Lorsque tu rencontreras nos cavaliers, fils de Khâled, la-vant-garde d'une armée, des éclaireurs (rapides),
«Si nos lances te frappent, ton sang coulera sans vengeance; désarçonné, (tu resteras étendu) dans la poussière.
" Le trípas qui chasse devant lui lheure fatale, voila le sort qui t'attend lorsque tu te trouveras en face de nos guerriers
"(Montés) sur des juments filles d't wadj', à la poitrine (sèche et vigoureuse) comme des lances de Sarsadjan ${ }^{2}$ à la séve desséchée;
"Maigres, efflanquées par leurs courses rapides ì la tete den escadrons, elles épuisent les ctalons sans jamnis concevoir.
"Elles entendent le cliquetis des mors, elles piaffent (et bondissent) pour arracher leurs pieds aux entraves (qui les retiennent ${ }^{3}$;
" (Cependant) les plus forts de la trihu repoussent les étalons
 sur la foi de Kohammeth, fik del Sayeb el-Kelbi, l'auteur du Kitab el-fiki. dans son chanitre gur les guerres. Le prophete David possemiat malle juments précieuses nommées Sifinàt, c'est-d-dire lez galopewses. U'n jour que Saiomon examunit les chevanx qu'il tenat de son prep. If plaisir qu'il dpronva a lea admirer lui fit negliger la prière de l'hst, qui se fait entrv lv muiz pt le coucher du soleil; il ne $s^{\prime}$ aperçut de se faute qu'au moment ou le soled allat disparattre; pour l'expier, il coupa les jarrets a toutess celles de ces jumenta qu'il avait dejjd vues, In n'dehappa au massacre qu'un petit nombre de cea nobles animaux. Des envoyes de la tribu d"Azal (qui lui etaient alhes par lum femmes, ajoute el-Kelbi, ce qui veut simplement dire cue in tribu anti avait habité, comme on le sait du reste, le pays de la reine de Saln avant dese répandre dans le reste de l'arahie), lai demanderent an jour leq moyens de retourner dans leur pays. Salomon leur donna un rejeton dea galopeyser qui luiétaient restérs, en leur enseignant comment ils devaient s'en sernur. En conséquence, pendant heur voyage, deg qu'ils faisaient halte, un des leurs montan le cheval, tandis que les antres preparaient le fou; in Damaue no brillat pas encore, que deja le cavalier revenait aver une gazelle ou un onagre que iui avait fait tuer le precieus animal, qui recut le nom de Zail al-Rakeb (provision du voyageur). El-Awadj descendait de ce coursier, of fut un des plut illustres étalons arabes; il appartenait a la tribu de Hilla, Hils d'Amer. Sa mere le mit bas sans que personne s'y attendit; tout a coup on vit le poulain debout, ayant la lèrre a la hanteur de la queue de sa mere. aRetenez-le," dit quelqu'ua, a ear il est haut sur jambes et pourrait se tordre (awadja) un os. " C'est amsi qu"il reçut le nom de Awedj.
${ }^{2}$ Sorte d'arbre bien conna, dit le commentaire.
${ }^{3}$ Les Arabes attachent les chevaux devant leurs tentres en leur liant lps pieds de devant à des anneaux passes ane corde inxee par deux piquets.
vt les frappent de leurs courroies pour les empêcher de s'épuiser.
" (Tu verras fondre sur toi) ces braves aux mains osseuses, hàlés et brunis par le souffle empoisonné des Pléiades *,
"Montés sur de beaux coursiers bais et soumis; à leur tête s'élance le vigroureux étalon qui, dans sa course généreuse, dépasse la bande de tout le poitrail.
«La croupe ferme, le jarret nerveux, il court la tête haute sur un sol embarrassé de racines.
"Que de nobles chefs nos lances n'ont-elles pas renversés par surprise! (Ils gisent dans la poussière) et vomissent le sang rouge et noir de leurs entrailles (déchirées).
"C'est nous qui dès l'aurore avons surpris les tribus au jour de Korakir ${ }^{4}$; c'est nous qui avons lancé contre elles cinq corps d'armée (de guerriers inébranlables) semblables aux héros du Yémâma.
"C'est nous qui avons protégé Minkar pu jour de la butte de Dhariya ${ }^{2}$; e'est nous qui les avons défendus au jour des deux fontaines ${ }^{4}$.

[^14]* C'est nous qui avons précipité Thay ' au has de ses montagnes; c'est nous qui avons précipité Djafar ${ }^{2}$ du sommet du Ghaur
"Avec une armée de nombreux pillards, aux pieds desquels s'effondraient les rochers lorsquils quittaient leur camp le mntin ou sous le soleil ardent de midi.
"L'astre (qui les dirige) éclate alors mame que le soleil Átincelle; parmi eux tu distingues nos guerriers, les uns nus, lev autres vetus de cottes de mailles.
«Au jour où le Persan arriva avec son armóe à Hamadha ${ }^{3}$. ils ont obéi à leur chef illustre;
* Alors nos vaillants chevaux se heurtaient et bmyaient leurs mors; alors on ne voyait point dans l'aréne de femme au visage teint de safran.
"Apress le passage rapide des coursiers apiles, fauves et ale-zans, (les Persans) étaient étendus sur la poussière comme deu palmiors haehés par I'ouragion. *
i Allusion is vengernce que les Bemi Timim, sous in conalute d'Amr, fils $d^{\prime} A m r$, fils d'Odas, tirerent du roi de Hira, Amr III, fils de Mondir ill ef ite Hind, qui fit brdler vifa Owtra cent TAmimites de la famille de Direm, en compensation de la mort de son frere Malek. L'exteution de cet horrible massacke, cui valnt au prince le surmom de monharwle (le brilenr), avait et
 vers avaient excits an plas hant degxe la farear du prince de Hira.
${ }^{2}$ C'est Djafar, fils de Kilab, fils d'Amer, fils de Sasena, fils de Bekr, Als de Fiawtzen, tribu Kaysite ennemie de celle des Beni TAmim (lba Dordid). C'est a cette tribu qu'agpartemanent les héros Amir, fill de Molek, surnomme Moulable thationa, c'esth-dire le joveur de lowoet, ainai qu'Amir, fils d'elThotail.
 vane persant charges de prisents powr Hiare-Rerwit, conduite par Flawza,
 \& cette expédition.


## XIX.

## ELOGE DE SAID,

FILS D'EL-AS, FILS DE SAID, FILS D'ELAS L'OMAYYADE.
"Voici (de belles chamelles) aux grasses bosses, dont la vue réjouit les hôtes; le matin, tu les vois au bercail lourdement étendues;
"Le soir, elles se jettent dévorantes sur les pâturages: betes robustes lorsque souffent les aquilons.
"Leurs petits, aux poils crépus comme les cheveux des Abyssiniens (dorment à côté d'elles); à la place où elles s'agenouillent, le lait ecumant (coule de leurs mamelles).
" (Parmi eux) le rejeton d'un fauve étalon et de ma noire chamelle semble (de loin) couvert d'un bat en cuir.
a Prive de repos, trouble, je veille, et pendant toute une longue nuit je guette le coucher des deux Aigles ${ }^{\text {i }}$.
"Les soueis m'obsedent ot miarrachent le sommeil; ce ne sont pourtant pas les tourments de la famille;
"Lorsqu'ils me saisissent, l'hospitalité que je leur offre, c'est une énergie persévérante et tenace.
"La moitié d'un an, puis une année entière se sont écouléos, et moi je parcourais les sentiers;

[^15]"Enfin, coux qui partagraient mes inquietudes m'ont adro. en secret leurs paroles conseilleres:
" Va aupres des enfants d'Omayza, implore leur protétion. "attache-toi à cux par un lien quite sauvern de tics frayeum!
"Car, chez Kordich, les fils d'Omayya ont diense' leur tente" sur un support elevé."
"J'ai done poussé mes chamelles vers Sind, tamilis fue wollle soleil du midi la brebis reposait a lomber de- DArila'.
"La nuit elles frappent la mute dont les millonv lmole's sont foulés par de nombreux voyngeurs, et lnissent in leurs aspriti les cuirs dechiris qui enveloppent leurs pieds.
"Je le jure par ceux qui affuent nutour du (mont llira•. par ceux qui, terminant leur pelerinage, arrivent nu atmmet du lial ${ }^{3}$;

* Lorsqu'ils elèvent leurs clameurs vers le ciel, turnern, leurs voix tumultueuses, le tumulte do pasteurs qui repoussernt de l'abreuvoir leurs troupeaux altéres.
"Par Celui qui a éleve la vonte des cienx ei I a suspondue dans l'espace pour sa gloire; par Colui qui a soumis likinilan au fils de David ":

[^16]"Par Celui qui a sauvé Noé des abîmes, et a fixé les montagnes sur leur base;
"Si tu me pardonnes à la vue de ma résignation, je proclamerai que le sort (cruel) est redevenu (favorable).
"C'est ta clémence que j'implore contre ta colère et celle de Ziyad; non, il ne vous est point permis de verser mon sang.
"Mais (dira-t-on) j'ai fait des satires; (oui), contre des hommes qui m'avaient attaqué; je n'ai fait que leur rejeter la pierre qu'ils m'avaient lancée.
"Ce sont mes vers qui m'ont fait mériter la mort? Je n'ai fait que parler après leur poëte!
"C'est à cause de mes satires que tu veux me tuer? Non, jamais ta bouche ne pourra lutter avec mes paroles victorieuses!
"Vois ces fiers Koréichites qui lèvent leur front orgueilleux lorsque le sort amène une affaire importante;
"Les neveux du Prophète, les descendants d'Omar et d'Osman ${ }^{4}$ aux actions sublimes,
« Debout, ils tournent les regards vers Said comme s'ils voyaient sur sa tete un brillant croissant!
"Il frappe sans trembler les cimiers des guerriers les plus superbes lorsqu'ils tourbillonnent en escadrons d'élite."
"A Salomon fat soumis le vent; il souffigit le matin pendant un mois, et pen-- dant un mois il souffiait le soir.
${ }^{1}$ Le texte porte ici une singoiière anomalie; forcé par la mesure, le poête a écrit Amr au lieu d'Omar. - Ce vers fait allusion aux trois familles Koreichites de Hachem ou famille du propht̂te, à celle des Beni Adi, à laquelle appartenait Omar, et enfin à la famille Omayyade, dont Osman était un des memhres.

## $\mathbf{X X}$.

# ÉLÉGIE SUR LA MORT DE MOHAMMED; 

NEVEY DU POETE, MORT A DAMAS.
"Nuage, verse tes ondes sur Ariaha; elle m'est odieuse, mais $\uparrow v$ viens apaiser le delire qui me consume.
"Que tes pluies se répandent, ô nuage! et tombent à grosses grouttes comme l'eau d'une outre qui se délie; c'est le vent du sud qui t'e accumulé des quatre coins de l'horizon, et c'est lui qui fait tomber tes ondes.
"(O Ariahal) les cieux promettent la pluie, mais la nuée s'eloigne; aussitot d'autres nuages (arrivent) et laissent tomber leurs gouttes sur toi.
"J'ai passé la nuit an monastère d'Arisha*; sombre nuit, dont la fin semblait ne devoir jamais arriver.
"C'est là qu'il m'z fallu souffir le coup fatal, apprendre le trépas de celui dont le père m'était plus oher qu'aucun des humains ! et cette nuit-là le sommeil étrit mort pour moi.
i Le ferere de Ferazdak se nommait Homam, et avait pour surnom Akihthal,
2 Lan scène décrite íci se passe en Syrie, où les chretiens étaient et sont encore nombreux. C'est pour cela que Ferazdals, frappé du spectacle inconnu aux Arabes de la vie monastique, mentionne une chretienne ei son monasterc an lieu de parler, suivant la coutume gênérale, d'une jeune nomade et de ses tentes.
a A sa vue (la terre souriait), devant lui s'évamuiseninit fes déserts et les collines arides.

* Vois sur le mont Samada cet homme bun vatrments ran lambeaux; ses mains (distribuent ì proftaion) la nourritary nux orphelins de lhiver.
" (Son ame ambiticuse), dure comme le tranehant d un plaive, a mis en lambeaux le (eorps qui luisert de) fourreati, mais seq coups ne lont point êbrechec.
«Sa main droite est la vie des moumnta; elle mofurne is la fois (de riches présents) pour les siens et (la mort) prur lew puerriers.
"Ses mains sont deux antres linenfaisants; devant sut tewte, le* repas de l'hospitalité est toujours prit :
"La flamme se sépare autour do la chaudiere, at lea mentbres de la chamelle se heurtent a ses flames.
«Lorsque les tónèbres enveloppent les montagness, riest an centre vers lequel la nuit lance
"Des bandes d'orphelins qui suivent leura merres an deuil, semblables aux jeunes autruches lorspue leur mère len appelle au repos.
"Tes traits, 0 Ariahal ont manqué crlui qu'ils nuraifut din frapper; ils ont pered un fier guerrier hahitué it temirre res pavillons sur le somrnet des collines'.
"Sile trépas nous a ravi Mohammed, dejd il nous avait arraché nos ancetres.
"Chaste et vailiant, il ne cherchait pas a smalever le"s wilou des femmes, et son glaive vangeur réluisait can pursidire liws connemis de ses protégés.
"Au-dessus du nom dhomme, sans "gal pour la gránorniti" lorsque le vent ohasse les nuagen amonrulés commo un immense troupeau de chamelles;
* C'etait la place d'honmeur dans les catapements.
"Brillant, comme l'étoile de la nuit il scintille sur les hauteurs, tandis que le feu se consume de lui-même et cesse de briller aux yeux des voyageurs.
«Nous revoyions en Mohammed les glorieuses qualités de Ghâleb, qui surpassait tous les heros,
«Sa noble naansuétude à pardonner les offenses, sa généreuse hospitalite lorsque (les calamités d')une année sanglante fondaient (sur nos troupeaux)!
«Gétait la pluie pour les sols arides, une protection inviolable lorsqu'une annee (qui faisait blanchir la téte des gruerriers) déchainait les passions.
"Poursuivant la gloire, épuisant les montares aux pieds déchirés, c'est lui dont l'épée, le secours des malheureux, choisissait (les grasses chamelles pour les leur offrir).
"Pour quel brave pourrions-nous echanger Mohammed aut moment ou se compliquent les difficultés?
" Lorsque l'hiver stérile s'enveloppe d'un manteau de rouge poussière semblable à la pourpre ${ }^{1}$ broyée;
"Alors que toutes ces tribus décharaées se pressent à tes côtés, je dis :
"Mohammed refuse les remerciments lorsque ses hotes plient "bagage, et qu'il leur offre le repas de l'hospitalité au jour où ale Thomanm ${ }^{2}$ se dessèche sur la terre."
"Oui, je te pleurerai jusqu"à mon dernier soupir; je te pleureraí tant qu'une ame humaine se trainera sur la terre,
"Tant qu'une étoile brillera dans les cieux, tant que le ramier de la foret appellera sa colombe!
"Helas ! reviendra-t-elle à moi, la vie qui m'a quitte au moment où l'ame abandonnait ton corps enfoui sous la tombe?

2 La porrpre ou Ardjawan se tire du bois de larbre de ce nom. Le mot arabe est dérivé du persan $\mathrm{j}^{\dagger}{ }^{\prime}{ }^{\prime}$ (Arghawhan), qui sert à désigner anssi l'arbre de Judée.

2 Plante odoriférante qui sert dans les maladies des yeux.
"Non, rien ne peut retenir la mort une fois qu'elle est lancée cl que son heure est arrivée.
" Par ma vie! je l'ai salué. Hilas! los piorros accumaliqe sur une tombe pourraient-elles rendre le salut? lo peuvent-alles?
"Mais tout homme doit pleurer ses enfants, oubion le premier lui-meme atre atteint par la fatale nécessité; cevs la re qui calme ma douleur.
"Les jours et les nuits m'ont trahi dans mon amitis pour Mohammed; ils ont rouverl la hissure qu'ils avaient fermée.
"Ils ont brisé te lien (ie) notre affection; (il s'est rompu) pomme la corde d'un seau dans les mains de Thomme altere.
"Après la mort de mon ami, les jours assombris mont encore laissé des yeux pour verser longtemps des larmes
"Qui sans relache montent a mes paupières, comme les seaux d'un puits profond;
"Puis, dispersées par ia main cruelle du malheur, elles se répendent sur mes joues ?
"Par ma vie! j’ai fermé sur Molvammed le puits profond où pour longtemps il a établi loin de nous sa demeure
"Dans la poussière de Syrie; que craindre désormais? C'est la que vient éhouer ce monde trompeur.
"Que Dieu bénisse le dépot que vous avez confé à la tombe: qu'il bénisse ses flancs et le sable qui la comble,
"Au sein du Ghaur ${ }^{\text {s }}$ de Syrie et des campements de Tenoukh, de Lakhm et de Djozàm ${ }^{4}$.

"Mohammed est allé habiter une terre éloignée; quel voyage pour (l'ami) qui veut le revoir !
"Au moment du départ, nos montures refusent de se lever et restent enchainées sur sa tombe; c'est alors que nous ressentons vraiment la douleur de la séparation.
"Tu l'appelles, tu espères qu'il va parler; seuls les rochers qui le couvrent répondent à ta voix.
"Oui, il y avait en mon fidele ami Mohammed de nobles qualités; celui qui se fiait en sa protection n'avait rien à craindre de lui. "
che de Cahlan. Quant aux tribus de Tenoukh, elles se formèrent par les bandes émigrantes des tribus himyarites de Kodhăa, auxquelles vinrent se joindre les Azdites, qui avaient abandonné Mareb, sous la conduite d'Amr Mozayixiya. C'était une douleur de plus pour le poéte, de voir la tombe de son ami dans un pays habité par des peuples hostiles.

## XXI.

## A SOLIMAN.

Lorsqu'il fit ces vers, à l'avénement de Solimân, le poète ne f. s'était jamais rendu à la cour.
"Le fils d'Abou Rakràk ${ }^{1}$ a traversé le Ghaur ${ }^{2}$, il approche des hauteurs de Eilya ${ }^{3}$; puis il tourne les yeux;
"Il espère voir l'astre que les siens contempleat, Sohéyl ${ }^{4}$; mais de fauves montagnes le voilent à ses regards.
"Nous avons vu jadis briller sur nous l'étoile du Yémen, Sohéyl; mais aujourd'hui la terre d'Himyar ${ }^{5}$ met une barrière entre elle et nos yeux.

[^17]"Nous aimions sa douce compagnie, et nous voiri conmme difrères ou des amis dont lattachement a "te" rompu.
"Lorsque la colombe syrienne grnit sur Tarbre, il pheury; les (amoureux) accents ravivent ses pensers.
"A présent les jeunes beautés ne cherchent plus son nmour. et pendant qu'elles regardent passer l'ombre du nuage. il est parii
" (Emportant) les blessures secrètes qu'a faites pour foujoura son cour malade l'amour de Ifomaida.
"Quand je devrais retrouver an Syrie les biens enleve's par Thakif' aux villes de Mrak, et phas eneore;
"Si on me disait: Va (a Damas); mon, je n'irais point tant que sur l'arbre la colombe gémissnnte appeltera sa rompagne.
"J'ai laissé les fils de Harb", les pieux Imâns; je ne me' sais point rendu à (l'eppel de) Merwan ni à celui de l'ilu
"Ton père, et cependant el-Walid voulait m'accorder ses faveurs et changer mes terreurs en sécurite.
"Je n'ai pas voulu obéir, nit contre mon gre me rendre en Syrie, tant que tu n'as pas été reconnu notre Commandeur;
"Mais lorsque la nouvelle m'est arrivte, que (le dome; du khalifat était soutenu par les efforts d'un génerpux et brillant étalon de la race d'Omayya,
"Comme un oiseau j'ai etendu mes ailes, (ef j’ai volé) vers l'arbre aux fortes racines, aux rameaux verdoyants.
"Mon attachement pour toi m'a entrainf au fond d'une terre odieuse, le pays des Grecs d'Ammấn aux cheveux blonds ${ }^{3}$.
${ }^{1}$ En-Heajadj.
${ }^{2}$ Herb, fils d'Omayya, pere d'Abou Bofinn et aheul de Mohwia, premier khalife Omayyade.
${ }^{5}$ Araman. Philadelphie, capitale du pays de Balka.
Selon le systėme arabe, qui veut rattacher tons les noms de lieux à ceux des patriarches, cette ville tirersit son nom de Amman, fils de Loth.
"Si j’avais deux âmes, si avant d'arriver à toi la mort sanglante avait frappé l'une d'elles,
"Le second souffle m'aurait rendu ma vie brisée, et j'aurais encore vécu;

* Alors nos montures se seraient enfoncées rapidement dans le désert, nous entrainant vers toi de leur pas rapide:"


## XXII.

## SATIRE CONTRE DJANDAL,

fils de maey ${ }^{\text { }}$, flls de housain, fils de dandal.

"O Djandal. sans deux particularités bien arrêtées en toi, il ta mère t'aurait blâmé, ô Djandal :
"Ton cocur insensé ne peut redresser (ta sottise), puis Nomair est immuable dans ses attachements.
"Si ce n'était Nomaïr", je ne ferais pas de satires contre elle (et pourtant à quoi bon?); tant qu'll vit, un Nomairite ne change jamais.
« Je t'ai imposé un but que tu ne pourras atteindre; tu verras que ta monture est trop chargée.
"Descends-iu de Khindif ou de Kays lorsque les (tribus dont les) chamelles ont les pieds enveloppés se rassemblent à la halte des victimes?"
${ }^{1}$ Raey el-hbl, c'est-indire le chamelier on plutot te Pasteur de chameaux, surnom da poete Obéyd ben Housain, de la tribu des Beni Nomar. Il devait le sumom de chamelier a ce vers dans lequel il decrit une chamelle :

a Blle est libre, et, lorsque de ses pieds rapides elle retourne au bercail, l'étalon la suit et revient avec elle. $\Rightarrow$

2 La mère de Djandal était de la tribu de Nomar.

## XXIII.

"Que de vestiges à el-Anbariya ${ }^{\text {! }}$ Voici les vastes campe- PI ments habités autrefois par el-Molat ${ }^{\text {', }}$, semblables aujourd'hui a un désert aride.
"Je m'y arrete; mais, silencieux, ils ne me répondent point. Que demander à des ruines?
"Déjà paraît le disque du soleil, mais il ne ramène point l'aurore dans mon cœur; (fixé près d'elles,) je ne les quitte qu'au crépuscule, plein de douleur,
«Comme si une beauté aux paupières peintes d'antimoine avail privé mes yeux de la lumière en leur faisant verser des larmes à torrents ${ }^{3}$;
« Tel encore le fils d'Adjlân, à qui Hind, la belle des belles, donnala mort ${ }^{4}$.
"Elle perce les cceurs d'un trait mortel, mais nul chasseur ne peut la frapper.

[^18]"La taille svelte, sa rohe entoure des hanches moelleuses.
"Une gazelle dans les prés de Zohnil', frais tomme" crux deFaroud, toujours areomproprete de son petit,
"Fauve, lorstue de ses cornes elle se fraye un chemin ì travers les Arak et les branches de Dhal entrelacres fest moins belle qu'elle).
"La nuée couronnée d’qelairs que pousse an soir Arcturus. dans la dornière nuit da mois, nuil sombre, qui pricede lapparition de la lune,
"(A un sourire moins gracienx que le sien), lorsque, entrouvrant ses levres brunes, elle laisse briller ses dents blanches comme des grelons; à son cou léger s'enroulent de nombreux colliers.
"Allume-t-elle du feu, e'est en agitant sur lai sa robe de soiequ'elle fait jaillir Cétincelle d'un hois parfume ${ }^{2}$;
"Sur elle les parfums embaument davantage; lorsqu'ellir s'en dépouille, ils sont encore purs.
"Non, je ne vois rien de comparable a la bcauté de son corps, depuis les mains jusqu'aux braceleis de sos pieda, pas name unebelle cavale, et l'on sait si les mursiers me charment!
"Certes, le cavalier lance au galop ichangerait aussitol sa. monture pour une beauté comme elle en nous voyant enlacis, nos souffles oppressés.
"(Oui, la prairie et le nuage, oui, la rapide cavale) sont moins beaux qu'el-Molat, car elle est semblable a un jardin dont le sol vierge n'a jamais été foulé."

Vallée encaisse sur le territoire des descendants del-firpth, fils ie Kab.
$\because$ Le Dhal ou Sidr. It donne des truite rougee semblables aux jujubes, mais plus gros.

* Le Aoud on bois a"slods.


## XXIV.


#### Abstract

El-Akas, fils de Dhamdham, voulant venger son fils Mézâd, if se rendit pendant la nuit au campement d'Aouf, fils d'el-Kakâa, son meurtrier; mais, craignant que celui-ci ne prévint son attaque, il lui décocha un trait de loin. Aouf entendit siffler la flèche, et, se ramassant sur lui-même, il s'abrita le corps derrière sa cuisse. El-Akas s'enfuit, et Férazdak dit :


« Les deux Akas ${ }^{1}$ ont anéanti mon couvre, et maintenant ils se sauvent sur un chameau, dont le dos est couvert d'écorchures saignantes.
"S'ils avaient su prendre l'affaire à son début, ils auraient dirigé leurs montures accablées (vers un vaillant guerrier) terrible comme une forèt impénétrable;
"Il est inaccessible, les fils de Sofiân marchent sous son étendard, lorsque le héraut d'armes répète son cri et que les cohortes accourent à sa voix.
"Les troupes de voyageurs, en se rencontrant, s'entre-
${ }^{1}$ C'est-d-dire el-Akas et Hobaira, tous deux fils de Dhamdham. G'est une locution propre au langage arabe; on voit souvent : les deux Omar, pour - Omar et Abou Belr; les derux Mosab, pour Mosab, fils d'el-Zobeyr, et son fils Aisa; les deux Akra, pour Akra et Firas, tous deux fils de Habes, etc. On dit aussi les deux lvnes pour désigner le soleil et la lune. Pour former ces expressions, on donne le choix au nom le plus illustre, ou bien on emploie le nom de preférence au surnom.
 seur.
"Tu pensais gue le perpe de Kays ' Abit semblable a lomagre. que le chasseur attend au ehemin de lahreuvoir; tu t'es asmis pour le guctier ${ }^{\text {, }}$ et déjà hrillaient les mayons de laurome.
"Si tu avais lancé contme rux Siryf, mils de Zhallem (heros tepr rible encore quoidue) vaineu, alors les parvente de deaf atumatent din visiter sa tombe;
 sang que tu devais vengre aeroule an vain.
"Si vous ne vengez peint volive frere; si thans la vallet dySibuk ${ }^{3}$ un second hilou ne répond pas à rehti fuigromit sur sa tombe,
" Mors, fils de Sofaina, plut a Dien que vobs neussié jamats thé coneus, ou que le sein de votre mére voris out rejatás avant le terme!"
${ }^{1}$ C'est Aouf, tils d'el-Kakika.
2 En Arabie, comme dans toutes les regions intrrtropicales, lug abreuvoirs sont les readez-vous naturels des betes tároces et des hommers de proie qus vont y attendre leurs victimes.

Citons ici oe vers du roman d'Antar, que pronoure le geaut du Yemen, Asaf:
a Lorstuue les guerriers altéres esperent s'abreuver a l'ptang, nous tendous unos piéges autonr de ses eaux.


## XXV.

## GLOGE D'ABD-EL-RAHMAN,

FILS D'ABDALLAH, fils de chéyba, de la tribu de thakíf et de OUMM-EL-HAKAM (MERE D'EL-HAKAM), FILLE D'ABOU SOFLAN.
"La vue des prairies entre el-Mounthada et el-Mésâné excite tr en toi l'amour qui t'obsède depuis longtemps.
"Ils sont déserts, ces lieux où paissaient les troupeaux de l'ami; c'est là que nous voyions autrefois les gazelles aux prunelles noires, aux belles paupières;
"Coquettes perfides, elles témoignent leur tendresse à l'amant, mais refusent de s'engager avec lui dans les sentiers des abreuvoirs.
"Elles baisaient avec délices l'ami qui s'approchait d'elles (et semblaient s'abreuver de ses caresses), comme de blanches - chamelles qui hument l'eau dans le creux des rochers.
"Le jour, elles lui cachaient les secrets de leurs ccurs", et les songes de la nuit venaient les assaillir sur leur couche.
${ }^{1}$ Ml-Mountadha, vallée près de Médine. - Dl-Mésáné, citadelle de Sanaa, - ou bien village du Yemama. Il est très-probable qu'il s'agit ici d'me troisième localite du mème nom.

2 Je ferai remarquer, snx cette brusque transition, que, dans les vers qui précedent, le mot que j'ai rendu par troupean est une de ces expressions complexes de la langue arabe qui désigne une rénnion de troupeaux et d'étres
"Cest près de toi, fils dAldallah, que jai ports mes varux sur des chamelles aux flanes amaipris, mux youx enfoneds;

* De ces chamelles qui forment les antilous, maigres pt décharnées, semblables ades cercuils ', Blles se balaneent pendant la course rapide que je leur impose.
"Derriere, le chamdior actif fes axeite; elles se hatent comme de jeunes autruches qui rassembient leurs forces pour soblanrex.
"Apres avoir parcourt un vasin hisert. elles se retimment. et dejà la tete de leurs compagnes est loin derviàpe dies.
"Au commencement du voyape, leurs os etainbit comverts dune chair Epaisse; mais les courses rapites aver les dtalons légers que nous envient les tribus voisines les ont apuisées;
"Et dans la solitude, une delles, lassor, de fouter les routes en balancant le cou sous le soleil arient, abandonne if petit qu'elle a conçu depuis quatre mois a ppine.
"Autour du cadavre, les aigles superbes repounsent les vils corbeaux qui vont tournnyer sur les débris saillants a la surfarp du désert.
"Si nos montures se dirigent vers toi, ce n'eat pas que le. besoin les accable, ce n'est pas que la famine ait fondu sur Moudjáché;
u Mais elles ont choisi ton pays at ont proferes sers vallons aux autres prairies.
"C'est en pelerins, en suppliants, que mous venons à toi,
humains; de menme le nom gazelle s'applique a la fois sux frmmes pt nux gazulles, auxquelles le poete les compar".
${ }^{2}$ Cette comparaison, toute bizarre qu'elle paraisse, eat fort eroployre par les poẽtes arabes. C'est ainsi que Thamafa tit thans aa Moallaka : E Ene cha* melle an pied sar, semblable à nu corcueil; je la presse du baton et in faia courir sur un chemin sillonne par les traces des voyageurs et rayé comman * an manteau do Yémen. ©

DIVAN DE FERAZDAK.
parce que nous avons vu que le nuage de ta libéralité était vraiment chargé d'une pluie fécondante et secourable.
« Nous accourons, car, plus que personne, tu sais écouter les prières; la renommée de ta générosité est proclamée même dans les pays qui ne t'ont jamais vu."

## XXVI.

## AU MÊME.

"Puissent-ils te racheter du trépas et périr pour toi, ces bà- pis tards aux vêtements étriqués, aux mains serrées,
"Petits personnages maigres, pleins de rage lorsqu'on vient s'asseoir à leur table!
"Toi, tu es le fils des deux vallons Koréchites ${ }^{\text {' }}$; si tu le veux, tu puises à Thakif les ondes d'un torrent écumant.
"Tu es le fruit d'une branche glorieuse, le fils d'une chaste femme; lorsque ton père et ta mère t'ont engendré, on eut dit que le soleil étincelant embrassait la lune. "
${ }^{2}$ C'est-à-dure Abd-Chems et Hachem, ancetres maternels d'Abd-el-Rahman. On appelait Koréichates des vallons les tribus qui habitaient les ravins autour de la Mecque, c'étarent les tribus descendantes de Kab, fils de Loway. Les autres tribus ussues de Fibr, de Ghaleb et de Loway, portavent le nom de Koréchites exténeurs, parce que leurs carnpements étaient séparés de la Mecque au moins d’une étape on Marhala äan". (Hon Khaldoun, éd. de Nasr el-Houryny, Ie Caire, II, 334 .)

## XXVII.

Férazdak avait fait des satires contre la famille d'el-Mou- fo halleb. Malgré cela, avant qu'il lui eût adressé le moindre éloge, Yézid ${ }^{1}$, fils d'el-Mouhalleb, envoya à un Arabe de la tribu de son frère Oayna lordre de compter quatre mille dirhems au poéte, pour qu'il pat se rendre auprès de lui dans le Djordjân"; il le chargeait en outre de lui dire qu'un cadeau de cent mille dirhems l'attendait à son arrivée. De plus, lorsque Férazdak voyageait en poste, c'était aux frais de Yézid. Le poete prit l'argent, mais, au lieu d'aller dans le Djordjân, il se rendit à Koufa, où il dit :
«Le père de Khaled ${ }^{3}$ m'invite à aller dans le Djordjân, làbas, plus loin que Rey ${ }^{4}$; ah! si j'y vais, je serai un grand visiteur!
« Il me faudrait courir au fond de cette province, auprès d'un révolté Mohallébite, lorsque tourne la roue de la guerre?
"Jamais! je refuse, tout Témím refuse avec moi; souvent révolté, nul prince n'a rien pu sur moi.
( Yézid, fils d'el-Mouhalleb, se révolta contre Yézid II, flls d'Abl-el-Malek, en 104 de l'hégire, et fut tué en 102 par Maslana, fils d'Abu-el-Malek, fils de Merwan.

2 Le Djordján. Province de Perse comprise entre le Thabaristan et le Khorassan.
${ }^{3}$ Surnom de Yérid.
${ }^{\text {a }}$ Rey. L'ancienne Hhagès, près de Tehéran.
 le descendant dimal-Menaf, qui me wrail de puide dans lat
 billomop autour de ma chamelle. a




## XXVIII.

Labtha, fils de Férazdak, raconte l'anecdote suivante:
"Lorsque Khâled, fils d'Abdallah, se rendit en Syrie, après avoir confié la lieutenance générale de l'Irak à son frère Asad ', je dis à mon père: "Tu avances en âge et tu ne peux plus "voyager; vois ce Yéménite, son zèle patriotique et son attache" ment à sa tribu; va donc auprès de lui, et, s'il te demande quel"ques vers, récite ceux que tu as composés en l'honneur de la «famille d'el-Mouhalleb et d'autres tribus du Yémen." Mon père ne répondit rien. Arrivés à la porte d'Asad, il fit demander audience. On nous introduisit. L'émir lui témoigna tous les égrards possibles. "Abou Firâs," lui dit-il, "récite-nous quel"ques vers à ton choix. "Férazdak prit la parole et débita les vers suivants :
«Les hommes errent en désaccord tant que nous ne nous rangeons point avec eux, mais la discorde cesse lorsque s'assemblent (les fils de) Modhar.
"C'est parmi nous que sont les hautes épaules et les cous qui les dominent; c'est le cou qui porte la tête où sont attachés les sens de la vue et de l'oune.
${ }^{1}$ Comme Kháled fut plusieurs fois nommé gouverneur de l'Irak, il serait dufficile jusqu'a présent de fixer d'une manière précise l'époque a laquelle s'applique l'anecdote qui va suivre. Je remarque cependant que Khaled commandait cette province l'annee où mourut Ferazdak.
 les yeux sont noyes dans lers larmes,
" (Devant nous tombernt les prorriops. nos plaiveq etiber-
 nissent les medhes de leurs cheveux.
"Nous aurons pitié de nos ennewis lompur le mon attomiri se laissera bryyer sous les dents. "
"Alens (continue Labling) Ir vionge dismi saswombrit. "Vaten, Dhou Firas! a séeria-til. Eill mous retirant, je dis a mon pere: "Etaitere he que je tavais recommante? "- "Silemer," répliqua-t-il, ajamaic il n's cuantant dextime pour moi quinu* jourd hui.

## XXIX.

a C'est moi larbitre entre deux tribus qui s'assemblent en cercles pressés,
"Les descendants de Misma ${ }^{1}$ et leurs pairs les guerriers issus de Dârem; c'est aussi parmi leurs égaux que les Gros Ventres: choisissent leurs épouses.
"Nos généreux coursiers sont les seuls qui arrivent au but. Eh quoil les jeunes chamelles pourraient-elles lutter avec celles qui ont toute leur vigueur?"
f Misma, fils de Ghéybàn, fils de Ghéhab, fils de Djabdar, de la triba de Kays, fils de Thalaba.
${ }_{2}$ Les Gros Ventres ou Habithât. Nom donné par dérision aux descendants d'el-Hareth, fils d'Amr, fils de Témím, à cause d'une difformite qu"el-Hareth avait contractée pour avoir trop mangé de gomme. (On lit ce vers dans Abi Validi fbn Zeictuni Risalet, Reiske, Leipsig, 1785, p. 6.) - Selon l'auteur du Kamil, cette satire aurait eté adressée par Férazdalk à un homme de la tribu atabbad qui avait demandé en mariage une femme des Beni Darem; refusé, il avait dit :
a Abbad n'est-il point le pair de Darem? n
Abbad, fls d'el-Elousam, descendant d'el-Hareth, etait, de son temps, selon Ibn Doreid, le Chevalier invincible des Beni Temim. (Kamil. Wright, p. IYA.)

## XXX.

> A MALEK,
> flLS d'alouan, de la tribu des beni 'l-adawya.
« Malek a fait périr les enfants d'el-Djoaida; accablés, pouvant à peine se porter, ils se sont dispersés.
"Tu apprendras comment de vastes amphores, au ventre sonore, appuyées entre les câbles des tentes, peuvent remplacer
"De maigres chameaux au ventre creux, tombant d'inanition, lorsqu'on a gardé avec soin le fruit précieux et le liquide qu'on en tire."

## XXXI ${ }^{1}$.

1 Pour les motifs exprimés plus haut (page 64, note 5), j'an eté forcé de renoncer totalement a faire passer en français cette pièce, fort courte d’ailleurs et peu intéressante. Elle ne contient que trois vers haineux adresses a un personnage nommé Omar, fils de Yezid, de la tribu d'Osaud, que Férazdak avait prié de lui procurer du kott, herbe qui a la propriété d'empecher le sommeil. Peu satisfaif de la manière dont son désir avaxt été rempli, le poete. toujours violent, se vengea par ces trois vers.

## XXXII.

## A DJERIR.

* Mon père est Moudjâché, l'étalon prolifique; c'est lui qui pv m'a créé; Abdallah et Nahchal' sont mes oncles paternels.
"Trois nobles parents! trouves-en qui les vaillent dans ta généalogie; chacun d'eux (écoute bien), fils de prostituée, a droit au premier rang.
"Enfants d'el-Khathafi ", ne m'emportez point contre vous; personne n'est plus écrasant que moi pour son rival.
"J'ai lancé mes vers mordants contre vous, je les ai répandus dans tous les pays; en partant, les voyageurs les redisent.
"Aussitôt qu'ils sortent de ma bouche et se publient, tu vois tous les poëtes accablés se prosterner devant eux:
* Car je repousse (l'insulte) et sais garder l'honneur de Moudjûché comme Zorâra sut défendre son père Moukhabbal ${ }^{\text {º à l'a- }}$ breuvoir."

1 Abdallah et Nahchal, tous deux fils de Darem.
${ }^{2}$ El-Khathafi, père de Djérir.
${ }^{3}$ Moukhabbal, le Fou. Allusion à l'aventure de Zorara, flls d'el-Moukhabbal, de la tribu de Koray, qui, étant occupé à glaiser un abreuvoir, fut provoqué a latter par un homme de la tribu d'llba, fils de Aouf, fils de Kab, fils de Sad. Sur son refus d'engager le combat, l'agresseur le saisit à la ceinture, mais, tandis que les assistants s'ecrisuent : «Moukhabbal est vaincu, „ Zorara saisit une pierre et brisa la tête a l'ennemi de son père.

## XXXIII.

* Dis à Témîm si le manque de pluie et la disette ont banni fA Kodhâa loin de sa demeure de Daumat ${ }^{4}$ :
*Lorsque les Kelbites ${ }^{2}$ viendront chercher des pâturages "dans votre pays, préparez leur les meilleurs campements, les a abreuvoirs les plus purs;
a Car ce sont vos alliés, et la pluie tombe un jour à l'orient, "un jour à loccident."
"De tous les liens qui unissent les tribus, le plus solidement tordu est celui qui a été formé entre Témìm et Kelb.
"Parmi nous le descendant de Kodhâa n'a rien à craindre, alors même que bouillonne la fournaise de la guerre.
"Contre Témîm, quel prince oserait protéger? Personne, pas meme le champion d'un peuple de héros victorieux.
"Seuls, personne ne leur fait obstacle, lorsque (excitée par les fatigues de la guerre) la contagion lépreuse gagne nos chamelles et nous force à les couvrir de goudron.
"Leurs guerriers, plus gigantesques que les Adites, sont plus nombreux que les grains de sable;
"Ardents au milieu des combats terrifiants, tandis que l'âme remonte (à la gorge) des lâches. n
( Daumat ou Daumat-Djandal, entre Damas et Médinc (Abou'l Feda, 109), localité souvent citée dans l'histoire de D'Arabie.
${ }^{2}$ La tribu kodhate de Kelb s'etait alliee a la tribu de Témim lors des troubles qui survinrent sous le khalifat d'Osman.


## XXXIV.

## SATIRE CONTRE MESKIN,

FLLS D'AMER, DESGENDANT D'ABDALLAH, FILS DE DAREM, QUI AVAIT FATt UNE ELEGIE SUR LA MORT DE ZIYAD.
"O Meskin, que Dieu fasse tomber les larmes de tes yeux; FA c'est à tort que tes pleurs se sont épanchés.
"Quoi! tu verserais des larmes sur un de ces mécréants de Méysàn ', infidèle dans son époque de lumière comme l'étaient Kosroès et César?
"A la nouvelle de sa mort, je m'écrie aussitôt: (Bien frappé, mort, ) mais epargne la blanche grazelle du coteau ${ }^{2}$. "

1 Méysan, dans lirak, entre Bassora et Waseth. Malgre sa naissance, yui le liait anx Omayyades, Ziyad s'etait d'abord attaché au parti d'Ali, qui régnait sur l'rak.

2 Le dernier hémistiche de ce vers est devenu proverbial. (Méidani, I, 149.)

## XXXV.

Deux officiers ${ }^{4}$ étaient venus dire à Férazdak : "Va, l'émir $\uparrow q$ « t'appelle; " puis se mirent à plaisanter et à jouer avec lui; mais, s'enfuyant, il leur laissa son manteau ontre les mains, et lança contre eux ces vers :
"Je vengerai, si la perte de votre honneur y suffit, le mantrau que vous m'avez enlevé, et qui s'est déchiré dans vos mains.
"Je me vengerai sur les pires officiers des enfants de Maadd, cet impur Dhérâr, et le fils d'Ahwak l'Anbarien.
"L'Anbarien s'avance avec fierté, Dhérár marche derrière lui, guidé par les bruits immondes de son gros ventre.
"Non, si pour m'effrayer vous m'eussiez montré vos deux mères toutes nues, non, je n'aurais point eu peur.
"Mais ce dont vous m'avez menace, c'est un lion qui, voyant son rival, s'arrête et déchire la terre de ses griffes. "

1 Le texte porte : un Aryf et un Mankeb; il s'agit iei de deax titres de la hierarchie des tribus. Selon le commentaure, l'Aryf est infërieur au Mankeb, qui lui-mème est soumis an Nakyb. L'émin en question était el-Djarralh, fils d'Abdallah.

## XXXVI.

## A EL-KHIYAR,

```
flls de sabra, de la tribu de moudjaché.
```

«Quoil tu veux m'abandonner au trépas! Puisse ta mère pleurer ta perte, lourdaud aux larges épaules:
"Ton ventre est vide d'amitié, mais la haine le bourre et te gonfle toute la poitrine.
"Si tu as fait la paix sans me compter, prends garde; ne reste pas seul avec un homme humilié.
"Crains la guerre, car on peut lui appliquer ce mot de Dhabba: "La conversation a bien des branches ${ }^{4}$."

[^19]
## XXXVII.

ELOGE DE YEZID ',

FHE D'ABD-EL-MALEK ET DE ATEA, FHLLE DE YEZED, FLLS DE MOAWIA.
« Par ma vie! Hind, celui que tu appelles, est mort tué par le ©. sommeil (qui l'a quitté) depuis ta séparation.
«O nuit d'el-Djaboub', où son ombre nous est apparue, où nous voyions le fantôme tantôt se former, tantôt se dissiper!
«Il voltigeait autour des voyageurs abattus et de leurs montures renversées, comme si auprès des abreuvoirs du trépas ils avaient rencontré le (fatal) échanson.
« L'ombre tourne autour de nos bagages, et le parfum de lavande qu'elle exhale soulève l'œil appesanti du dormeur;
«Elle vient à nous, plonge au ccur des déserts et parcourt le voyage d'un mois en une heure de la nuit :
"Depuis Aledj, elle vient à el-Ghadha ${ }^{\text {a }}$, auprès d'un dormeur tombé aux genoux de sa chamelle svelte et rapide, habile à se plonger dans les solitudes;
«Elle passe la nuit près de nous, comme un hôte reçu au sein
: Yézid, flls d'Abd-el-Malek, successeur d'Omar, fils d'Abd-el-Aziz, fut re connu khalife en 101, et mourut le 25 chaban de l'an 105 (724).
${ }^{2}$ Les dictionnaires indiquent trois localités du nom d'el-Djaboub : pres de Médine, près de Bedr, et enfin une place forte du Yémen.
sth-Ghadla, dans le pays de la tribu de Bekr, fils de Kilab, qai y remporta ane victoire.
 a prorti".

 mat man blessure;
 faites mon mmotr.




 la richease charme ceux des juness illes
"Nous venons à toi pn pilerins monams, accourant a ton promier appel; nous voidi, olf plua verturux den hommen!

* Fusseme en Chine, sans monture putir me porter, si tu in'appelais, j'arriveraia en courant.
* Eh quoi! relevant ma nobe, je me pourrass pas a hoi? jo we ferais jas lous mes efforts pour te rejoindre, quand e eat tui yui es mon eqpoir?
* Car, après Diru, ce sont tes maisa qui, pleints de henfasts. les versent sur ceux qui sont au-dessous d cilen.
 par toi, llieu rend la viea en qui avait priri.
a Non, depuis Mahomet et ses compagrons, IIsiam n'n point trouvi' de jasteur tel que toi.
* Le perc del-As et Harb dirigent vers (loréan de ta veriu)
' Le Daihif, on hote reça au sein de la familia, devipnt amero pour culut

 et lorsqu'on veat prier gaelquan avec force, on dit : ip subs then Dakitl *忘
deux (fleuves écumants comme deux) Euphrates qui inondent les mers profondes;
"Ils affluent dans lOcéan, puis leurs ondes généreuses débordent sur les humains et submergent les hautes montagnes.
«Quelle mer recoit deux fleuves pareils? Quels flots comparer à ceux de ces deux Euphrates?
"Non, le fils d'Atika n'est point un prince tyrannique, Atika, pour laquelle la lune illuminait les nuits :
«Je le vois, Dieu t'a donné la foi et la victoire; par elles, il abat sous tes pieds la tete de ceux qui te résistent.
"Sur ma monture amaigrie, courant vers toi jusqu'à ce que, suffoqué, mon áme semblàt m'abandonner, j'ai devancé les lions agiles;
" Je savais que si j'avais laissé ma vie loin derrière moi pendant la course rapide des coursiers, alors même tu aurais connu mon mal.
« C'est le meilleur des pères, le plus beau nom à invoquer après Dieu, au milieu des combats dont l'horreur fait blanchir les têtes;
«C'est le Commandeur des croyants que j'implore; que ne suis-je venu avec tous les miens, toute ma fortune pour te servir de rangon!
"Avec mes guerriers qui revêtent la nuit comme une cuirasse pour se defendre du malheur qui les suit, braves qui ont atteint le faite de la gloire.
"C'est en marchant vers toi que nous avons déchiré les pieds de nos chamelles, couvert de plaies leurs dos, épuisé la moelle de leurs os, et que nous les avons abandonnées râlantes:
«Depuis Youbrîn ${ }^{\text {i }}$, de plus loin encore, elles se lancent vers toi pendant tout un mois!

[^20]- Son nom seul, lorgque je to promoncate, rafraichownit le voyageur cpuise de sommeti, at le liail a an monture lormpue In nuit bendail son linereul war les vater wolituatea.
a Car je veux to voir; ah! a il mitat donne de te menontrer heureux! C'rst là mon wa auprime.
- Ces impies ont apprix à to connaltor hormin ily mer ant trouwiqen fuce de toi; ces mexrianta, lexid et le Tiswerand du Yemen ${ }^{3}$.
- les rorurs qrosiem ${ }^{*}$ quile guident, épais comme cenx te rils moutons, sont aviles de. Iermour inu ila lmur ont fatt aumer ;
* Et tu les as frappés avea lo plaive qui, dans lew mains de Mahomet, a brise lea rivollis de Bedr, alors quils melevient leurs cheveux flotiants *.
"Et dang les mains qui se heurtnient, les lances me froimanent aux lances.
"Mais le jour où ils les ont reneontros pris do Babel, hess fils de Merwan leur ont fait voir les éloiles acintillantes au milieu du jour ${ }^{4}$.
 l'Ahsa, d'elKathyf et de I'Tememm. Firut auna lo mom d'un didert de mables infranchissables. (M'rdod. - Abou'FPde, 88, 192.)
 khalife envoga contrelai son tritre Maclama of el-Abbit, aln drel-Walut, qui le tuerent i Babel aujourdhut Billa). Laa heni Thmim protendaiont que ce fut Horaim, fils d'Abou Thahma, de la tribn de MoudfachA, qui le renverna : les Kelbites, au contrare, attribuasent cet explont a el-Kahl, qui, lui-mimur frappe par Yexid, aurait succombe dana ma victore, - Le Timerand du Yemen était le surnom d'Abd-el-hthman, Als de Mohammed, Ala d'el-Achath, als de Kays, de la tribu do Kinda, revolta contre Abd-ti-Malet et battu par el-Hedjudja Ddir ex-Dimmodim, engagement aphes lequel il prit it fuite et se refugia aupate de Ritbyi, roi da Sedjestian, ches lequel it mournt.

2 Mot it mot, les ocsurs incirconcis. Cette oxpreseson se trouve doux fun dans le Koran, 1, 82; IV, 134.

* Les Arabes, comme les Pranes, portaient les chevoux longs, mais les releveient au moment da combat.

«Ils ont pleuré sur la religion, et les glaives de Dieu ont versé avec eux des larmes de sang à la vue de ces hordes de révoltés noirs et rouges ${ }^{1}$.
«Soumis, ils ont fait agenouiller leurs montures quand l'épée syrienne était suspendue sur leurs têtes,
«Et jusqu'au fond des pays de l'Orient, vos sabres n'ont pas laissé un seul révolté contre l'Islam.
«Depuis soixante-dix ans les fidèles travaillent à arracher, par le bras des enfants d'Abou'l-As, les monts inébranlables;
"Ils n'ont point trouvé de chef plus près de la vérité; il n'y a point de vallée comme la vallée de Merwân ${ }^{2}$ !"
${ }^{1}$ Les nègres et les Arabes.
${ }^{2}$ Il me semble que le poete fait ici allusion a un proverbe anté-islamque : Il n'y a pas d'homme libre dans la vallée d'Aouf. (Méidani, t. II, p. b31.) Aouf était un puissant chef de la tribu de Chéybân; il avait fait elever un édifice qu'on appelait Kobbat el-Mâza (le dome du refuge).


## XXXVIII.

El-Hedjàdj et Kotaïba, hostiles à Solimàn, avaient voulu reconnaitre Abd-el-Aziz, fils d'el-Walid, pour héritier présomptif du khalifat à sa place. A la mort d'el-Walid, lorsque le pouvoir fut dans les mains de Solimân, Kotaiba craignit pour sa vie, car Yézid, fils d'el-Mouhalleb, auquel il avait retiré le gouver. nement du Khorassan, et qu'il avait persécuté ensuite, dominait complétement Solimân. Kotaïba passa donc le Fleuve ${ }^{1}$ avec son armée, et se rendit ù Samarkande, où il s'apprêta à soutenir la révolte.

Après plusieurs recherches infructueuses pour se donner un chef, les tribus fixèrent enfin leur choix sur Waki, fils de Hassan, fils d'Abou Soud, de la tribu de Ghodâna ${ }^{2}$, que Kotaïba jalousait depuis que ce général avait pris une forteresse turque; poussé par l'envie, il avait écrit à el-Hedjâdj, pour lui apprendre ce succès, une letre dans laquelle il en attribuait l'honneur à son frère, et Waki conservait le ressentiment de cet outrage au fond du cceur. Or on se disait qu'on n'obtiendrait pas de résultat durable en choisissant un chef qui n'appartiendrait pas à la tribu des Beni Témim; car il y a deux tribus dans le Khorassan : Azd

[^21]et Thmim, et tous les Yemenites der erte province sunt the in trihu d'Azd; tous les Mexharitos sont dessigutes swas le bom de Trmimites, reipropuement lion $y$ nombur izdites tohis ins deseendants de Ribha origimaires dil tomen. La's solints we mitsnirent done el prierent Wahi de se metlere a letur tete. Il aceepta; en eonsiquuener, comme il avail thabitude de jusser les soiries aver Aledallah, ths de Monshem et freme de Kotala, lorsqu'il le quittait, il frignait ditre iver et sinttarhait hi largun the sa selle, puis il revenait pour reveroir les serments que lui pritaient les troupes. Kotaha ent vent de l'affaire. " larequ'il sort de chez moi, a lui dit son frupe. a il ineapmble do faire un mouvement. a Cppemiant, youlant nasater de la virile, Kotaba anvoya un homme dévoue qui véritia les amserions d'Abdallah. Sp voyant découvert, Wakj se teignit in jamis on muge et lenveloppa dun appareil; Kotaba lanca de movarat sess cmissaires, avec lordre de lamoner de grvi an de forre. Ausaitot Waki dechire l'appareil at appelle ses cnvaliers. fui accourvnt de tous eotes; il attaque Kotaba, le tur avec sod friows, ot rostemattre du Khorassan '. West à res évinmmenta fup Firrazdak fait allusion dans la piere guivante.

El-Hirmati ajoute cette olsservation sur le thelut du in pieve:
Férazdak partit de Koufh avore une rnmavane qui, vers in in de la nuit, fit halte aux Deux Chapelles ${ }^{2}$. Avant le dipart, Ir purter avail tur une brohis; puis, presse the se nettre en marelif, it Tavait attachée tout óorchée sur un dhamena. I $n$ lonp vint in prendre et la tira; mais, comme elle "́tait lisé, Ife chamenux s'effrayement et la selle tomba. Férazdak Imondit, wit le loup; aussitot il coupe un pied de la brehis et le jette a lanimal vom

[^22]race, qui prend sa proie et se sauve. Le loup revint encore; Férazdak lui jeta le second pied de la brebis; puis, au matin, il raconta à ses compagnons l'aventure de la nuit, et dit :
"Au milieu de la nuit, j'ai invité à mon feu un loup au poil sombre, ardent, qui n'avait jamais eu d'ami; il est venu à moi ${ }^{4}$.
"Il s'avance: "Approche encore," lui dis-je; "prends ceci, "mes vivres seront communs entre nous."
"J'ai passé la nuit partageant avec lui mes provisions, tantôt à la lueur du feu, tantôt enveloppé de fumée.
"Puis, le voyant sourire et montrer les dents, je saisis d'une main ferme la garde de mon épée.
"Mange, lui dis-je; si tu me promets de ne point me trahir, nous serons, ô loup! comme deux amis qui se sont jurê fidélité.
a O loup! tu es homme; la trahison, ta petite scur, a sucé le même lait que toi.
« Si , demandant l'hospitalite, tu avais invoqué tout autre que moi, il t'aurait offert une flèche ou une lance acéré;
"Lorsque deux hommes sont en voyage, bien qu'ils soient près d'échanger leurs coups de lances, ils se considèrent comme deux frères.
"Mais Dieu me rendra-t-il la vie, mon âme qui flotte incertaine sur les pas des voyageurs?
"J'hésite; suivrai-je les cavaliers en selle, on l'amitié m'at-tachera-t-elle à ceux qui restent?

[^23] versent des torrents.
"Si on intormgeait Nrwar of bre mella wur then, athantotion les verrait sourire et montror les dents.
"Par ma vie! ta macrablow, of ifja avant I ing thas fall briller sur ma tete Ia fanme hilanche die in veilleswe'.


a Sans la doulur qui devare wes vitrallew, je derdinimerats ma fureur et los satires quis prewwent sur min langus;
 comme le coursier engrage tans larver.

- Ma colère et mes sative soni mbales du surt tervilile, ausgi habiles que lui a déchirer tand que le jutr ol la muif suecéderont.
- Lorgque lea guerriers de Témimré unis" fondent sur toi, tu vois une masee immenas comme les kenchrea qui planent sur les flois:
- Ils se jetient entre moi ot I'mnemi ; mon bran th ma langue les protógent lorsque fo vil calonninteur jappereonme un rhien.
- Ils me sont plus chors que la vin; pux non plus ne me vendraient point pour un trésor pricieux ".
* Veulent-ils me frapper, ils ne dichainent pas la langue du mal contre moi; il leur sufit de cesser un instant do me défendre.
- Si quelqu'un cherche en moi un appui pour les virns, mon bras est désarmé; telle est, dit rute, ma conduite orinairo.

[^24]"Près de nous les antilopes paissent sans crainte, mais les hommes et les génies redoutent notre fureur.
« Deux vertus nous font dominer toute difficulté : la mansuétude de nos braves et leur générosite;
«Monts inébranlables quand ils s'assoient avee dignité, ce sont des Djinns lorsquils volent sur leurs coursiers effrénés.
"Souvent j'ai traversé un vaste désert désolé par les Goules, où les voyageurs, terrifiés par la crainte des ennemis et de l'obscurité, restaient muets,
«Sur une chamelle qui lançait les pieds avee vigueur, svelte comme une antilope, lorsque les courroies ballottaient à ses flanes:
"A la fin de la nuit, elle mugit; c'est un abreuvoir abandonné qu'elle reconnait; elle voit que son eau croupissante est enfouie sous le sable.
«Nous dressons nos tentes dans la prairie du guet ${ }^{1}$, et le sauvage pasteur préfère d'autres pâturages;
"C'est là que nous campons alors qu'on craint de voir une nuée de guerriers poudreux et les escadrons ennemis forcer la frontière;
"Nous y prodiguons nos grasses chamelles, et l'hôte de nos tentes $y$ est bien accueilli et comblé d'honneurs.
«Qui célébrer après nos généreux guerriers revêtus de cuirasses, après nos chastes beautés aux fronts éblouissants?
"Femmes libres, elles nous donnent de nobles fils; chastes épouses, elles ne reçoivent que des preux dans leurs bras.
"Par les deux branches* de Témim, elles atteignent le faite de la gloire; vierges ou mariées, leur front est pur et blanc comme des œufs d'autruche.

[^25]"Il est des notres, erlui qui a tire som plaive et la bramil le soir à la porte du chateru du Ferghinn',
 lafore des gurriers de Itrak it la tirrte de crux du Yomen étaient abattues;
"Le soir où le fils died-fibamaz se demequirnit do on ghe les auteurs de ses jours ne firsent pas dos motres limsuil faisait retentir son eri de gruerre;
a Le soir où les fommes anmiont voln Bre nos osulaves quand les devx armes se sment hourtins;
"Le soir ois, ni les enfants dikmev, deserndant the Hawiasen ${ }^{*}$, ni ceux de Ghathafin *, nont pu corber la honte din fils de la fumée ",
"Lorstu'ils ont vu leurs deux génernux se frapper tite baissée, semblables à des montagnes qui se broient.
«Dès l'apparition de l'Islam, nos guerriers ont lrise les parjures sous lo glaive al les ont forcés à se soumettro humilies:

* Ils ont frappe jusqu'au moment ou, du haut des remparts, le héraut nous a fait ententre son appel (virtorieux).
* Oui, il récompensera Waki, il récompensera son dévouement a la foi lorsqu'il nous excitait le glaive tranchant et la innee en main,
"Le Dieu qui connatl les actes des humains; comme il a ré-
* Yille et région de la Transoxiane, limitrophe du Turkestan, et à cinquante parasanges de Samarkende.
${ }^{2}$ Dhérar, fils de Mouslem et frère de Kotaiba; sa mère, ci-Gharra an front eclatant), était fille de Dhérar, fils de Malod, fils de Zoràra. Serul de tous ses frères, il échappa à le mort parce qu'il implors le parti victoricux an nom de sa famille maternelle.
${ }^{3}$ Amer, fils de Sassaa, fils de Moduria, Mis de Brikr, fils de Minwazen.
* Ghatalan, fils de Sad, et descendant de Kays Aglan, ainzi que Hawazen.
${ }^{5}$ C'était un surnom donué a Bahila et a Gani, fils d'Asor (ou Yasor), fls de Sad, fils de Kays Aylan. Kotayba était de la tribu de Bablla.
compensé les héros de Bedr et du Yarmouk ${ }^{1}$, en leur accordant l'ombre du paradis.
« Par ma vie! bravo, ma tribu, lorsqu'on t'appelle aux nobles exploits!
"S'agit-il de libéralités, nul ne peut rivaliser avec elle, que ce soit les voluptés de la vie ou les coups de lance qu'il faille distribuer;
"Mets-les à l'épreuve, interroge-les sur moi, ta verras que je leur suis cher comme leurs enfants, cher comme la vie."
${ }^{1}$ Le Yarmouk (Mieromax), affuent du Jourdain, sur les bords duquel les guerriers arabes, au nombre de quarante-six mille, enfoncèrent l'armée romaine composée de deux cent quarante mille hommes. Selon lhistorien Cédrénus, quarante mille Romains y périrent. Ce fut cette bataille, livrée lan 13 de l'hégire, qui ouvrit la Syrie aux Musulmans (Essai, III, 447.)


## XXXIX.

## CHANT D'ORGUEIL.

"Par ta vie! Moufadda", ne récompense ni ma peine ni les dangers auxquels je me suis exposé de la part des envieux, ni ma fortune prodiguée;
a Ni mes courses à travers les ténèbres accumulées sur les voyageurs, qui prennent alors les montagnes pour des vallées;
"Ni les encouragements que je donnais à mes compagnons, leur disant : Ne voyez-vous pas apparaitre l'objet de vos désirs?
"Un jardin printanier, solitaire et respecté des vents,
"Exhale des parfums moins délicieux que Moufadda, lorsqu'au milieu de la nuit elle se livre aux transports de son amant;
"Il se presse dans ses bras, elle le laisse s'abreuver d'une salive fraiche et pure comme l'eau d'une source :
"Mais quand j'ai vu qu'elle s'abandonnait ainsi, je l'ai repoussée; car je n'aime que les eaux qui, ravies par surprise, apaisent la soif de l'homme altéré.
"L'armée s’avance sur le sol ennemi; semblable aux nuages que poussent les Pléiades, elle marche à l'ombre des lances élevées.
"Que de clameurs tumultueuses! Eicoute dans les ténèbres ces bruits, ces appels retentissants.
(Voir, sur cette femme, p. 6, note 1.


 sicurs nuits dans le jray annemi ; on me aje resit jut de henr disparition.

 laners hien droseress!
 sort les fimpinit, ils se dismipaifort answitit.

* On m'a dit que mes oneleq paternely, heq diccendatits did Fiar ', serairnt heureux sils potwaient maverye dow sipwres'
"Mais, si tu me cherehes parmi loy Ihni Tronfm, tar me trouveras sur un mont blevi qui domine le's collines;
*Tu verras, avant de maikorder, Imir et Maloh ' aui versent le sang des sots en pluie inepuisalife.
"Avec les lances de Rodana ${ }^{3}$ à la pointe ururov: an ant ellos qui ont dompté nos ennemis.
"Les chiens aboient; voiri venir un voyngrur. Ia barriope de la nuit s'étend entre nous; il olsares les atwiles qui se pour. suivent.
* Il sest mis on route lomque la nuit maveloppail lis woltules. le went pousse sa voix juspu'a mot; itejris her it replie spes entrailles aflamers.
"Il appelle : ciest hecri du dexesprir; to dentert sw poue ile lan


 ou il les distrihus a tout venant, disant: Que chat thin prenne une; male. diction à qui en premira deux! Fizr.) (Ihn Dureul, 130, bifdmoun.
${ }^{2}$ Amr, fils de Temim, et Malek, His de Hanmhala.
Hodana, femme de Semhar, Labitunts du Enhrena qui fabriquannt deq lances renomanés.
"omme dun olyet inerte, il themine sewlans les sentiers ralmteux.
"Cist la voix de Thomme du disort, dis-je aux miens, ou bien un hibot gui appelle sa couver ariarde.
"Immohile, ju prite lorville; ah! je sais où il est; eqendant Io vent glace crisie les doigts du malheurcux.
a Dehoul! Ia nuit the fera manquer le voyageur, qui passe sur les pans trainands de nos tentes hathues du vent, sans les aperervir.
"Mais la hise detourne labriement du chien, et la nuit fait tomber le Sinnak ', astre du lamen.
* Si nos chiens ne lui repontent point, m'errai-je alors, je le jure! j'allumerni un feu qui prolera (ì ses yeux';
a Sa flamme brillera pour les hotes ef depassera la tite de reux qui lallumeront àma porte :
"Allumez-le, " disje a mes teux esclaves; " sa ciarté suffira - à appeler le fils de notre nimi. *
* Avant qu'il séteigne, sa lueur me fait voir le frère du désert qui presse sa monture aux pieds déehirés.
* Je cours au bercail, tenant en main un glaive halitued frapper les chamelles qui ont mis bas au printemps:
" Je plonge au milieu du trouprau, et biontot, tu vois les plus sprasses lomber égorgees autour de moi;
"Car je choisis pour mon hote les jeumes femelles qui n'ont encore engendré que deux fois, ou celles qui refusent létalon.
" Hapidement mon épée déchire la graisse qui protéqeait leur poitrine; que mimportent les pleurs du berger?
"Nous courons vers une noire chaudière qui gronde furitus* lorsquion la pose sur le trépied;
*Profonde comme les entrailles dun eléphant, sans pareille.

[^26]mas me toramth.
 nexes par un torrent ;




 Ia imunts.
 deconver In chated laisat leq o4 a na:


"Elle gromer ot frisomne comme une jumbit de- In moce de Saryh '; généreust, elle netrompe print lattente de linte (affamis.

* Les morceaux tourbillonnent; sey Daness swit mitwres, the enghoutit les mombres des vidinestels quion lus lui donne;
* Et lorsque jai massasié mon hole de lait et dy kray morceranx
 se sont reposés. $\%$

 stion un'el-tikulii ('estranghe) tire son mom.


 daient des chamonax noirs auxquels to pobto compare las fombors hruane jar lefeu.
 Geni Nabehal.


#### Abstract

*L.

\section*{ELOGE DES BENI CHÉYBAN' ET D'ABDALLAH,}


THLS DABDMELMAA, FILS DABOU AMRÁ, POETE DE GETTE TRIBI,
a O mes deux amis! apretez au campernent ruine de Soda; of salunns ces vestiges effacés, muets à la voix qui les interroge.
"(Je descends); près deux mes compagnons sarritent autour de moi; je n'en ai reconnu les traces (fu'apris de longues hésitations.
"Ne meurs point de désespoir ${ }^{3}$, disent-ils en voyant jaillir les larmes d'un amant éperdu que lamour a rendu fou.

1 Les Beni Cheyban descendaient de Bekr, fils de Wayel.
2 Daprès le commentaire, Abd-el-Ala, en otage anpers des chretiens, fint deliyse par Khated, Hls d'el-Walid, lorsuaf echai-viquitta lilrak pour aller on Syrie renforcer l'armee d'Abou Oberyda, fils d'el-Djarrah. Suivant Reladorn (Liber expugnationis regionum, 847), c'est Abou Amara qui fut, non pas delives, mais fait primonnier par Khaled lors de la prise d'Ain Tamor. On pourrait mimettre les deux faits ai le commentateur n'étaif pas d'aecord avec Béladori, en reunissant dans la meme aveniume le personnage pris par Khaled a Yésar, axeul de l'historien Mohacomed, fils d'lbhak. On verra d'nillura, ma dixième yers de la purce XLII, que Feraxdak, presque contmporain de wey évenements, lounit le's Beni Cheyban d'avoir livre Abd-el-Ala en otage.
a Le premier hemistiche de ee vers, ainsi que la premiere moitie du prevedent, sont la repitition presque textuelle da cinquieme vers de la Moallaku d'mer oul Kays :

- Autour de moi, arretés pres des ruines, mes compagnons me disent : Ne meurs point de douleur; patience. "

 de Nexvar caue je revois.

 monte an sivele dial.

 (des laners).



 parlient it qui suil coneprendme.
 an-iessus tos autres peuplos, quils y consentent ma malersi leur depil:

- C'eat la journde ou, selon l'expromion do Mehnowet, qui commenrait Alor" sn prodication, la justice a dicide eatre lee Permant et bis Arober virlorimex an

 In tribu de Thay, qui commandat les exendruns de itra dita Chahha ot
 les tribus de l'xemen, de Bahra dilym, Invrernt lataile anx timeites, qua
 chameaux qui portaient leurs femmes, purur se retirey la mocoury de ln fitu; guis ils attaquerent les Beni Yechkor, turrent llamarz; les Man Chuy ban renverserent ausii mhonabozin et disperserent aon armee.
${ }^{2}$ C'eat le Sawhd, dont le rai de Persa avait interdit I'entrese aux tribus arabes qui venaient y faire paiter leurs troapraux, ef gni leur fut ronvert depuis la bataille de Zon Kar.
 ceval atiribue a cette locntion une origine plus ancienne, of la ratiache a la

${ }^{4}$ Zohl, fils de Cherybin.
des gumpiers quarmax; nobles guerriers si on remonte at leur origine;
"Il appartient encore aux (fils de) Hammàm : à eux le pur éclat de la gloire, celui qui sait payer la renommée aequiert Pillustration.
"Va porter ce message au pere d"Abd-el-Malik *; dis-lui ; fu je lui jure le serment d'une fidelite inviolable.
" (Dis-lui): Chaque année tu recevras un beau poême fur.je te présenterai à l'époque du pelerinage.
"En voici déjà trois; d’autres les suivront sans cesse, si ju ne meurs point.
"C'est la récompense des bienfaits que tu m’as accordés à Djabiat el-Djaulân ${ }^{3}$, où se divisent les chemins de la montagne.
"Jadis j'ai blamé Bekr; aujourd hui me voici en otage autprés de Bekr, livré à sa bonté, à sa générosité. "

1 Hammàm, fils de Norra, tils de Zohl.

* C'est Abdallah, fils d'Abi-el- ila.
- Pres de Damas.

 On pourrait encore lire fect ${ }^{\text {I }}$, et traduire ainsi : a Crest la recompens. des bienfaits que ta m'as accordis a Djaliat el-Djaulan, dans le moix ar Mouharfem.


## XLI.

 à el-Rauha, dans la tribu de Bekr, fils de Waym, puis il la fuifta et se rendit à Melime, en disant:
"Liamitio que (les enfants de, Bu-kr me pertaient siest rompure. edlle que javais pour cux s'est miséc aussi.
"Des coups de langue marrivent di- tous cottes; ils wen tiennent pas compte; c'est ainsi que hes prouttes de phice monplissent le toment et lofont deboribr."

## XLII.

AUTRE.
«Ce n'est point par haine que j'attaque Bekr, fils de Wayel, yni pour les fausses accusations de ces durs calomniateurs.
"Mieux ont valu pour enx s'attacher à moí plutot qu'à erlui qu'ils ont choisi, pour payer les dettes ou conquérir le butin.
"Ciest mon attachement pour Bekr qui m"a excitio à parler; ils ne peuvent douter du fond de mon corur;
" Ils savent que cest moi le poite qui mesperte linterieur sacre des familles de Bekr.
"Je suis l'ennemi de leur annemi; je leur témoignerai ma reconnaissance tant que la salive humectera ma bouche.

* Ce sont eux qui m'ont protéger lorsque Ziyad tendait sms pióges contre moi et qu'il semait sur mon chemin des charbons ardents.
" lls ont prodigué leur fortune pour ne deffndre; ils se sont précipités dans les dangers lorsque ma fuite m'entratnait vers cux.
"Quoi! les Beni Chéytràn [que Dieu bénisse leurs mohles guerriers!] et les enfants de Bekr, ces riches appanvric par leurs libéralités, preféreraient
«Aux leurs prendre pour frères les Azdites d'Oman? Quelle erreur!
*Pour eux, leur frere Abd-cl-Ala construit un édifice dans Iempire d'Horaclius, et la gloire est une lourde charge!
 dont la wombere melmanlalit i" ju tra jamas

 Religuc:


## XLIII.

Le fils de Mouslem, fils de Ljobéyr, de la tribu d'Aliadh, fils It de Moudjaché, avait tué un de ses cousins. Mouslem pria Moàwia de lui donner le prix du sang ${ }^{2}$ de son neveu, afin qua il pul racheter son fils. "Le devoir du Commnndeur des croyants," repondit Moawia, "est de tuer ton fils pour venger ton neveu;" et il refusa de l'aider à entrer en composition. Mouslem sadressa ensuite à Merwân, mais ce fut en vain et le sang resta sans vengeance. Or, chaque fois que Mouslem voyait passer les fourrageurs de la tribu de Ilanzhala, il montait sur une butte, el, faisant appel à toutes les branches de Ia tribu, il oiait: "Famille de Hanzhala! Famile de Malck! Famille de Dartm ! * Famille de Moudjàché 1 I n'est-il point parmi vous un homme

1 Avant Abd-cl-Mothaleb le prix du sang, ou Du, variati de tribu a tribu; mais lortaqu'il eonsulta les feches du destin pour s'acquiter du vou mprudent qu'il avait fait de sacritier, a Hobal un de ses fils si le dieu lut wionnait dix, et qu'Abiallah fut désigné pour être immole, Abd-el-Mothaleb, plen de douleur, interrogea une devineresee (Arrafa) de Khaibar, qui lut conseilla de turer du sort Abdallah tyec dix chameany, ot de recommencet autant de foxs que sortirait le nom de son fils. Dix fois le sort fut contraire at jeune homme, qui fut ansi racheté par cent chameaux. Les Arabes adopterent généralement ce nombre eumme taux du prix du sang. Lafinm conhrma cet usage. Suivant Abou Hanifa, cette composition peut encore etre arduitte" par mille paeces d'or ou danars, on dix mille puees d'argent on dirlara- Conkrairement a son avis, quelques jurnsconsultes admetent din'on yeut donner en place deux cents vackes ou mille brebis, ou encore deux centy piresm d'êtoffes dites Halla alor, dont chacune forme dear vètements

2 Voir la genéalogie de Férazdak, pages 1 et 2.
" généreux qui veuille payar prur mui le sang de mon "frepe? "Pendant quelyue temps persomne the mípondit $\lambda$ ses supplications. Enfla une vieille femme dont la demeure faisait face à cette butte lui dit: "Malteur ì of, fils de Djobeyr; wiot " dejà longtemps que tu importunem la triln par tus aris; fin " veux leur faire payer le prix dusang the ton neven, ils be lo.
 " sepas déchargi du sang du fila in lon frime." - Parle., lui dit-il. - "Va a it-Mharr, "mpliqua-t-atle, "implore te " tombeau de Ghalmb, at quam tu auras dix rancums opayer, " son Gis Féraziak les prendra sur lui dew quill saura que tuan " invoqué le nom de son peim. " Vonslem alla dresker za tente
 " O (ihaleb! jimplore to protertion, acypuitte le prix du mang "du fils de mon frime tue par mon lils. "La's caravanas gui pessaient pres de cet endruit i irent Moundem; arrivert is Hassors, elles avertirent Foraxdak, qui y'irria ausaitht: Me voici, " j'accours I "Puis, se rendant sur is route de Dassors a Kanhima, il disail lous ceux qu'il mencontrait: " Annoneez n - Mouslem que je me charge de la rançon du fils de son frire. - Allons, vite, fortes-lui cefte nouvelle. Mousiem me rendit alors supres do Férasdak, qui lui promil cent chameaux. Pour se les procurer, le poete alla trouver en premier lieu cl-Haknm, de la tribu d'Abiadh, un des neveux de housiem, qui pmasidait les plus nombreux troupeaux de la tribu de Moudjehé, a Je * commencerai par lui, se dhail Ferraulak, c'est le phas a riche, il ex leur parent et leur tient de plus près que moi. * Mais el-Rikkm repondit ainni a sa demande: "Fénziak, tu " prend́s buyours sur toi le sang versa qui est restó sans veu* geance, tu thin nos troupeanx une gurfre perpatuello." - Tres-bien, *épliqua le podte, "par Diau, je ne deman" derai plus rien aux Beni Moudjache. * Puis il s'adressa aux descendanis d'Abln, fils de Darem qui lui donnèrent de quoi
payer la rançon' et ajoutèrent des présents pour lui. C'est à cette occasion que Férazdak dit:
"Lorsqu'un homme n'empéche pas de couler le sang du fils de son oncle en donnant pour lui ses jeunes chamelles et l'espoir de son troupeau ${ }^{2}$,
"Alors son droit n'est plus oonsidéré, (le lache) n'est plus digne que tu respectes son honneur;
"Laisse les vipères s'élancer contre lui, ne l'appelle point au jour du danger.
"Hakam, avec toute sa fortune, a refuse de nous venir en aide; il nous a refusé un dirhem pour délier les chaines de l'Abiadhite.
"Je lui crie: a Ton parent te supplie; le cruel vengeur le " traine à tes pieds dans les fers."
" (Abandonné des siens) qui lui tournent le dos, le malheureux se désespère; vainement il prie ces hommes dont la noblesse consiste dans la force de leurs muscles et les chairs délicates dont ils se nourrissent ${ }^{3}$.
"Lachez le lien qui m'etrangle," s'écrie-t-il, "brisez mes " fers, je mourrai ou paierai la rançon. "

* (Vois) autour du prisonnier ceux dont il a tue le frere;
${ }^{1}$ Mot à mot : qui accouplèrent fies cent chameaux de) la rançon.
${ }^{2}$ Motà mot: une chamelle à la langue parode, ou un jeune chameau male qui a changé dans la mème année ses dents de devant et de cote. - Lorsque les Arabes veulent sevrer les jeunes chameaux, ils lear fendent la langue. Quant a la qualification de chameau male, elle signifie, selon le commentaire, que l'ammal semble plus fort que ne le comporte son age, qui est indeterminé.
* On pourrait encore traduire ainsi : * Vaincment il mplore parmi les siens ceux qui forment le ceur (ma. ì m. la moelle) de sa fumille, qui lui sont liés par des ncends sans cesse renouveles (m. a m. nourris): ©
(la pierre dont) il l'a frappe a briw mon matwe elle n liroye -a cervelle'.
 cils contractis', ila ont torrlu las lionn viry le wen de In whme qui git dans les fers.
 Tharek ni ches les autmes Elman'.

 (dessorcher.
" Il a jum qu'il ise profermit puint un lumbur vivant a
 bean.
"Au milinu des mehers funfraires d'el-Viharr, il appell.




2 On rait que la polygamis a existe de tout tompa en At thar.





 leura haine at leurs dian orden.

 Le commandement des lieni Softhe det Ieni dias mppartanatit a un mol Aryt, de memo que cofui dem Bboh. Le mot Aryi mervalt a dexigner un chel ons Rdis, on bion encore un devin. Je forti en outro oboorver que fe commentaire, d'accord avec le texto ef l'anecdote qui sers a'urgumont a ren vers, donne lo.
 tandis qa'lon Khaldonn lea met an nombre des descemianis de Snd. Ite de ZASA Mdath. (Hba Khaldomn, Le Caire, II MV. - Canomin, I, Tabl. XI.)


le fils de Ghâleb, il invoque la sépulture qui cache les ossements vénérés.
"Je hui réponds: "Je te donnerai lhospitalité en I'honneur " du tombeau de Ghaleb : cent chameaux, puisque tel est le rem " mede qui empechera ton sang de couler. v
"Après, l'exilé (calmé) dort jusqu'au milieu du jour'. et la colère haineuse de son ennemi s'apaise.
"Voyant enfin tourner autour de lui lea jeunes et belles cham melles, l'infortuné qui allait đtre livré se lève et quitte la tombe qu'il avait implorée.
"Ah! si Zabban descendant d'Olaym, si la famille d'Alhou'lAs avaient été près de moi, mon troupean n'aumit point áté partagé.
a Mais (Ghateb), jetant son turban, se lance tête baisscée, le grlaive en main, sur le troupean des jeunes rhamelles qu'il disperse, tandis que le fils de Bahr* (se rit de lui).
dans le desert, ou bien les pierres sepulcralon des Adites. Ne serait-er pas une trace du culte des pierres? - Une seconde version porte aussi plif Lex锌 foree par la mesure; de meme un Arnbe a dit : بيرك , Le vieux (chameau) s'est agenouillé a RAma, en mettant ce mot au Anel. n Zamahhchari, dans son lexique geographique, p. VA, rite ret hemistiche d'rl-Akhthal dans lequel le mot háma est encore an dnel à cause de la mearere a a qui appar-


Lo Mercisid, au mot chlo-mime. C'est une licence que les portes arabes se permettent souvent, et a laquelle Ahmed ben Mohammed ben Abd-Rabboh a consacré un chapitry dans le Kıtâb-et-lhd.

1 Je lis ici ${ }^{2}$ نور.
${ }^{2}$ Le ills de Balr, de la tribu de Nahchal, se moqua de la genérosite de Pe. razdak lorsqu'il donna a Moualem de quoi racheter son tils; il axait atja essaye de tournar Ghaleb en ridirule dans sa rivalite avec Sobeyma, fils de Wathd, de la tribu de Riyah. Pendant ane année de disette, Ghaleb avait tué plusieurs betes de son troupeau, et charge quelcur" Remmes esclaves de les
"Non, je niai vu promone qui wimodo anx priorss plus vite qu'Obéyd el Aslam', persman quit arehe mieux prolegrer lhomme craintif.
"Pousses vos chamelles ${ }^{4}$. fils ${ }^{3}$ dr Djolneyt. Ifvant ta tete dey victimes se dissipent les ténöbres (qui plannient aur vous.
*Jai remis dans leurs mains fe baton hise pasteurs; ifs ant pris la verge aver laquelle je dirigroin fres ant dumwilles tondres comme dir jeunes rejetons dr palmiors enseloppers dans lene fobrvait.
"Ils partent tous deux of le (moupratu mugit. few rots thes jeuneq chammax ss lalanoent romme Ina remimes des palmiers qui s'inclinent sur les rives du Moulsallin'.
" (litex-moi, ripondey, je vous ni interrogion; celui qui demande la smiener dinit meevoir la wiences:
" Gost le question d'un bonme dont le areur in $n$ pas mighigé l'Aude fun seal instant'; colui qui connatt lew traditione ne temsemble pas a un aveughe.
"Avant Ghalels, avirz-vous jamais out dire tu'th mom rat fonné par eentaines les chamelles à mew bolurs?





 donnait a quicongue ley prendirat.
© Oheyd et Astam moni probehiament len moms de ceun qui douarrent a Fe. raydith la mome an'il demandait pour doliverer io fils do Mountem.

* Mot k mot dite : Ithb exciter inurn chamenux.
- Moralem ot won tila.



"Le tombeau de mon père protége tous ceux qui implortnt son aide pour payer une rangon ou éviter la vengeance du sang versé ;
"Et celui qui, fuyant un glaive (vengeur), s'élance vers la tombe de Gluàleb, sait qu'il ne sera point livré au fer.
"Lorsque les Kelbites ont engrgé les paris pour deemer (entre tous les héros) la couronne de gloire et de générosité,
" (Pour reconnaitre) l'élite de la race de Nizâr et les rejetons des souches inébranlables;
"Lorsqu'ils voulaient savoir qui leur prodiguerait (ses lib"ralités) sans les connaître; qui leur permettrait d'entrainer un nombreux troupcau';
" (La vertu du) seul Ghaleb éclipsa la (brillante) réputation (des plus nobles): Ghaleb, qui passe emporté par un coursier effrené, au front blanc, généreux (comme les flots écumants des mers ${ }^{2}$ ).
"Si Séydun avait voulu accepter mon serment, jaurais apaisé les prétentions de la famille de Dhamdham ${ }^{3}$;
"J'aurais donné à Hobaire de quoi contenter ses desirs: troupeaux (errants), argent monnayé';

1 Not à mot : un mille complet.
2 Allasion au pari que trois Arabes de la tribu de Kelb avaient fait sur la générosite des trois personnages suivants: Omaur, fils te Sall do la familie de Chéyban; Thalaba, fils de Kays de la deseentance de Sad; et Ghaleh, pere de Férazdak. Après une épreuve, celui qui avait désigné Ghaleb remporta la gageure.
 la rigueur, adopter cette leçon et trahuire : aSi Séydan avait voulu accupter lintermediaire que je lui proposais, " ete.

6 Ces dewx vers font allusion à les faits dejin cites pages $\mathbf{3} 3$ et inf. Le commentaire dit que Séydan était fils de Howay, fils de Sotitun, fils de Mouljuehe. Ihn Doreid met le nom de Morra a la nlace de celui de Howny, ef dans les Ripostes (Nokdyedh), on lit que Dhamdiam (le lion rugissant ctait le surnom de Morra, fils de Seydan (sic); th sorte que le vers precedent pourrait se traduire simplement par ces mots : a Si la famille de Dhamdhama, n ete, etc.,

 mêlépuisse witablir la juix.









 platiente but unest.

## XLIV.

Alrou'l-Lêil de la tribu de Dhabha, et qui appartenait aussi is if relle des Beni Hilal ${ }^{1}$, dressa une embuscade avec un de ses rompagnons pour dépouiller Malek, fils del-Mountafik ${ }^{2}$ de la tribu de Dhabba, ct lui entever une somme qu'il possedail. Mutek, se deffendant contre ses agresseurs, recut un coup de poing tans la poitrine et fut tué. Ses meurtriers prirent la fuite; mais Iun d'eux, saisi revetu du costume des pelerins ${ }^{3}$, fut mis à mort par le frère de Malek pendant las cérémonies religieuses. Peu apris les mois consacrés ${ }^{4}$, Ir second larron fut pris et exécuté. C'est à cette occasion que Férazdak dit:
"Que Dieu bénisse la main qui, au sein de la muit, a désaltéré Abou'l-Léil (et lui a versé) un seau (remplij de sang;
"Elle a écarté les cendres, la flamme a jailli: ainsi fut fer-
3 Je ne connais point de hranche de la famille de Dhabba pui nit porte le nom de Beni Hilal. Oid, fils de Thalnikha, fils d'Elyas, et Hilal, fils d'Amer, fils de Sassaa, ctaient tous temx descendants de Modhar; te sens probable te cette phrase est donc que les parents d'Abou'l-Léll appartenaient à ces deux tribus; on bien encore que ce dernier avait quitte la tribu de Dhabla pour s'etablir chez les Beni Hillt, et qu'il duit ce que les Axabes nomment un . Iahil ;- نسقيل, c'est-i-dirw un transporté, un dmigré.
${ }^{2}$ C'est ce personmage qui lutfa contre Bisthim, fils de Kays, an combat te Naca'l-ilasan. (Caussin, Essai, 11, 600.)

* Alon LLecil, splon te emmentaire.
- Il regnait chez los Arabes unt sortf de treve dis Ditu pentant quatre mois de Yannée: Zou'l-Kade, Zou'lHiddjé, Mouharrm rat kedjelo, que l'on nommait pour ee motif les mois consuerés.
 les puilerins.




 $\therefore$ an mint


 nllaitar'.






## XLV.

"Si Hadrà ${ }^{\text {a }}$ me récompensait et me prodignait son anmur io ainsi qu'elle l'avait promis,
" (Ah! comme je serais humble), je surais plus soumis qu'un chameau, qui, le nez percé d'un annean, suit la volonté de von maitre.
"C'est la fière beautéz des Beni Chéybùn: (le dòme de na noblesse) s'élève sur les colonnes superbes de fa famille de Inammàm ${ }^{3}$,
"De la tribu de Morra, ces foyers d'une lumiere "tincelante. suerriers vaillants et sages;
" G'est la fille tles généreux enfant- d'Ahwas de la tribu deKelb ${ }^{4}$, la descendante de Kays ben Maroud det de Bisthinn."

1 Hadra etait une jeune chretionne que Furadah flonsa dan- un moment dhumeur contre Néwar; c'etait la fille in Zehk, fils te Bisthim, fils de Kats. fils de Masoud des Beni Chéyban.

2 Le mot 0 , que je traduis par : firre beaute, algmife proprement unt femme qui ne sort pas de chez elle, qui est dier a son intérienr.
${ }^{3}$ Mrmadim, fils de Morra, fils de Zohl, fils de Cheybin.
4 La mère de Bistham, père de Hadra, stait fille d'el-Ahwna, filh d'Amr th Ia tribu de Kelb; il ne faut pas confondre son pere avec el-Ahwas, flis de Dj, far, fils de Kildb, fils d'Amer, fils de Sassaa.

## XLVI.

## SATIRE CUNTRE DJODAY.




"Djoday, ćleve aujourdhui ton palais, il fut jadis un tempu Yo où ton pere n'avait pas de demeure.
"Ne t'imagine pas que quelques dirheras dequenses vont ethocer ton imnominie dans loman:
" (C'est dans ce pays qua/ ton père, manceurre sur un batera, nouait autour de ses reins te calecon then phoneur ;
"Huis, se renversant, il appayait he dos sur la hame du pouvernail et semblait tomber it la mer. "
a C'est ce Djociny dont a parlé le poite Acha, du la tribu the Hamban. than revers:

* Envoie Djoday, el-Moghara et Maghra contre el-Djabut (aetile dans liw montagnes "ntre la Mreque et Medine), a prouds garde fin clunte de" sun rochers."

Dans ce morepat, comme dans la satire de la page 67 adresse is el-Mtha-
 dère les marins comme alonnés an métier dèshonorant.

## XLVII.

"(Joli) tonneau, plein dune douce liqueur qui scintille iy comme les étolles, lorsqu'on y plonge' la coupe de cristal!

* (Joli tonneau, fermé depuis le siècle de Kisra ${ }^{2}$ fils de Hop mouz, c'est vers to que nous courions dès laurore, alors que les cofs chantaient!
"C'est vers toi que je m’élancerais, le jour du jugement fittil proche, car après ta résurrection adieu les plaisirs!


## 

${ }^{2}$ C'est Kosroes Perwic, le mème qua fat battu par les Trmmaten a Zou Kar, *idont les ruchesses immenseb ont domme naissance a un grand nombre d+ légendes orieutales. Il buvait par jour somzante rothls de vin parfurne de roses et possélait nane conpe magique. (Journal aniakique, 1842, II. Extraits du Modjnel aL-Tewarikh, par J. Mohl, p. 124-130.)

## XLVIII.


#### Abstract

Abou Said disait: "Mohammed ben Habib ma raconté que "Perazdak fit une satire contre Zahdam ${ }^{1}$ de la tribu de Fokaïm, " chef de police sous Ziyad; poursuivi par ce dernier à cause "de ses vers, le poëte prit la fuite et chercha un refuge à Mri"dine où il dit: "


"On m'a averti que le vil esclave, le fils de Zahdam, faisait patrouille pendant la nuit, et que les nabots fuill poursuivait allaient se cacher dans les luissons:
"Quant à moi, si tu nu* donnes la chasse, c'rst au sein de vastes déserts qu'il te faudra me chercher; là, point de forft pour se' cacher.
"Tu as été trouver la fille d'el-Marrar", tu as déchiré son voile, mais ce n'est point sous les quenouilles qu'on trouve ${ }^{\text {t mes }}$ pareils.
« Si tu me rencontres, fils de Zahdam, tu te nauveras dans un triste état comme un homme de la tribu de Choala'.
${ }^{1}$ D'apres te texte de la poessie, il serait preférable de lire iet: "le gila der Zahdam."

2 La fille d'el-Marrar est probablement la femme a qui est adressée la piére suivante.
${ }^{3}$ M. a m. sous les coussins.

* D'après le commentaire, la famille de Cloia, qui faisait partie des tribus nommeées Rébab, était allié à la branche de Fokam a laquelle appartenait le fils de Zahdam. Le pote joue ici sur le mot Ghoan qui signifie : wne tache de sang.


## XLIX.

"Si je voulais, le bracelet d'ivoire qui saute (et résonne) à son bras potelé serait à moi ${ }^{4}$ :
a Il appartient à la plus blanche des belles de Medine, qui n'a point yécu dans la pauvreté, et n'a jamais marché derric̀re la monture d'un époux misérable.
"Près d'elle, j’étais heureux pendant les plus longues nuits d'hiver; grâce à mes prières, la pluie a rafraichila tete brulanto d'un homme altéré d'amour.
"Elle se lève, me menace de Ziyad, et, (railleuse), tourne autour de moi enveloppée d'un fin manteau tcint de saftron.
"Laisse là ton Ziyad," lui dis-je, a car je vois la mort de" bout, en arrét dans son observatoire."
"Ce n'est point une de ces maigres (beautés) dont les campements sont à el-Adàn ${ }^{2}$, et qui marchent légèrement dans leurs longues robes aux manches brodées.
"C'est pour sa famille qu'on perçit l'impôt sur les chrétiens; le faite de sa noblesse rivalise avec celui des monts escarpés établis sur d'inébranlables contre-forts.
«Blanche Houri, le matin elle marche avec une majestueuse lenteur; le soir, laissant tomber mollement les mains, elle s'avance en se balançant avec gràce."

[^27]
## $L$.

A la mort de Waki', fils d'Abou Soud de la fribu de Guhodàna, Idi, fils d'Artha de la tribu de Fezarra, qui était alors gouverneur de Bassora, défendit qu'on témoignat aucun signe de douleur sur sa tombe. On déposa le lit funéraire, et les assistants résolurent de ne point se metire en marche sans Férazdak. Le poète arriva enfin vetu d'une chemise noire en lambeaux, et, tandis qu'on implorait la miséricorde de Dieu pour Waki, if saisit un brancard du cercueil et se leva en disant :
"Pleurez Waki, coursiers des batailles qui saccagiez les pays! Pleurez Waki! avec les sombres² lances de Kodaina, il abreuvait le trépas et buvait le sang versé par la mort.
"Ses guerriers, rencontrant l'ennemi, le mettaient en fuite en harlant leur cri de guerre; ils criaient: Waki! et les chevaux entrainaient au loin les rebelles.
"Un infortuné appelait-il Waki à son secours, aussitos l'oppresseur fuyait, et mettait entre lui et son glaive vengeur

4 Vers lan 10 i te lhegire.
2 Les poetes donnent anx lances l'epithete de brunes parce que leurs hamper sont faites en roseaux te conleur fauve. - In ritrouve daus les vieux poetes frangais une expression analogue, et dana ln thanson de Roland, Théroulde dit:

Franceis : ferent des esprez brunsants.
(Chantond de Roland, de Théronlde, El, twpnin, ch 111, v. 215)
 rapides?

 maillow, d'doryeher la tranchant arent sle now elantw olmeslant":


 In furtune.

 n'rtaterit pas encora choumsés.

 phite.

- Aujourd'hui il ast mort, on ne lui mend grant dilonnneum, ospandant il s'oal pas de teibu it lequelle it nat proligere I'inowpritalite.
" Aht si lamour of he pexpert de tout tis jwuple ponvasment empacher quekfi'un te perir, il se meait poini nurt. cedtu qui fit dans cetto tombe.
" Le coup qui le tue rappe in for Amr. Sman. Malak et Dhabba'; tous mont enveloppes dana se malheur!:

1 Ourlque suggulitere que remble cette axpremonn, on ear retrouve une membluble en Prancas dam Entrapel: A.... Pawuer, 1 un ion gramils gamationeurn qui toft d'fei a la yournde d'un theval, et quanol je dirois de drax, je crou






## LI.

El-Moufaddhal et Abou Obéyda racontent l'anecdote suivante.
Ferazdak partit avec un de ses amis à la fin d'une journéf pluvieuse. Arrivés à el-Mirbad" il demanda à son compagnon s'il avait faim. Sur sa réponse affirmative, ils se dirigèrent vers if quartier des Azdites et frapperent à la porte de Dobak. "Abou "Hauth" est-il ici?» demanda Férazdak. On lui dit que non. Il se rendit alors chez Abou'l-Sahmid de la famille des Beni Marthad qui était une branche de la tribu de Kays, fils de Thalaba*. "Où est Abou'l-Sahmâ?" cria-t-il. C'itait le matin et cet homme dormat encore; des qu'il s'entendit appeler, il accourut len vêtements en désorlire et les yeux encore troublés par le sommeil; il fit entrer Férazdak dans sa tente, puis acheta deux tites de mouton qu'il lui servit avec du vin de dattes.

Suivant un autre récit, Férazdak aurait dit les vers qui stuvent dans cette circonstance. Une nuit, poursuivi par deux soldats de la police, il était allé chercher un refuge chez Abou'lSahma. Aysnt entendu le rusé poete frapper à sa porte, Abou'lSahma ouvrit, et le reconnaissant: "Tout beau, Abou Firds, " lui dit-il. - "Malheur à toil je ne te demande qu'un abri pour

2 Quartier de la banheue de Bassora, qui etat autrefors reum a la ville; mas, mund dans la sute, il en est éloigne de trois malles. Le nom de cette loeahté madique un endroit on l'on attache les chamedux, parce que c'etait m marché on se réunissament les Bedoums des environs qui en mpme temps y réctaient lears vers.

2 Père de IIauth, surnom de Dobaik.
3 Branche de la tribu de Bekr, fils de Wayel

## LIII.

El-Ahnaf:, fils de Kays, et el-Hotit, fils de Yézid², de la trilu de Moudjaché, se rendirent auprès de Moawia, qui donna ra secret ordre de compter quarante mille ćcus à el-Ahnaf et dix mille à el-Hotat; cependant el-Almaf appartenait au parti d'Ali et el-Hotât à celui d'Osman. Lors donc qu'en se dirigeant vers lIrak, ils furent arrivés dans le Ghoutha, el-Hotat demanda à el-Ahnaf combien il avait recu; il le lui dit. Alors el-Hotut retourna sur ses pas et dit à Modwia: "Commandeur des croyants, "tu as donné à el-Ahnaf quarante mille técus, malgré ses opi" nions, et tu ne m'en as donné que dix mille." - "El-Hotat," lui répliqua Moàwia. "jai achete la religion del Mhnaf." -"Achète-moi done aussi la mienne. " Moiwia lui fit *ompler. trente mille écus pour compléter la somme, mais d-Hotut mourut avant de sortir de Damas ef l'argent fut réintégré dans le trésor. Férazdak, ayant appris cette aventure, se rendit pris de Moawia et dit :
"Quoil c'est toi, oppresseur, qui mangeras la succession d'elHotàt; les flots de l'héritage de Harb ${ }^{4}$ se sont glacés (dans tes mains!)

2 Mustre chef temimiter renummé pour sa sagesse.
2 El-Hotat, fils de Yezid de la tribu de Howay, fils de Sofinn, fils ter Mondjhché.

3 C'est la plaina ou se trouve située Damas; elle a dix-huit milles de tour et est coupée par de nombreax ruisseaux qui arrosent lea jardins tont la fertilite a fait surnommer Damas, lodcur du Paradis.

4 Voy. p. 94, note 2.
"O famille de Témím! que Dieu bénisse votre mère ${ }^{\text {t }}$; vous $v$. avez été frappée par un (vrai) malheur.
"Revetez l'habit hideux de la honte, et reconnaissez votre confusion si vous n'avez pas encore terrifié les Beni Afsa par vos incursions.
"Tuez le meurtrier du brave des braves ${ }^{3}$, vengez-le, extermi-nez-les tous.
" Par Dieu! qu'il était vaillant, ce héros quils ont rencontré au crépuscule, le visage déchiré, les dents brisćes !
"Le soir, ils ont passé près (du cadarre) d'un gruerrier brillant comme la lune, quedes baribares au langage confus avaient entrainé humilié dans les fers. "

1 C'est la femme d'Elyłs, Khindif, qui appartenait a lu tribu de Kodhas, et dont le nom servait a designer collectivement les tribus issues de Cama, Thabikha et Moudrica, ses fils.
*
2 C'est-d-dire les descendants d'Abd-cl-Kays, fils d'Afux, fils de Domi, fils de Djadila, fils d'Asad, fils de Rebia.
${ }^{3}$ Amr, fils de Yézid de la tribu d'Abad, protectear de Mhiek, fils deloMonthir, fils de Djaroud, gouverneur de Bassora sous Khaled, fils d'Abdallah elKasri. Une querelle survint entre cux et Matek le tua; quelques heures après, non cadavre fut trouvé par des cavaliers témimites.

## LINII.

## DEUX ANECDOTES.

On raconte que Férazdak, ayant acheté une mule, alla trouver Misouar, fils d'Omar, fils d'Obad, et lui dit: "Que Néwat soit " divorcée si tu ne me donnes pas le prix que cette mule m'a "couté." - "Par Dieu! " répondit Misouar, " si je savais " qu'elle füt encore vierge, je te refuserais, tu n'es qu'un vieux "fou." Férazdak lui répondit:
"Ah! je le vois, les cavaliers fournent la bride lorsque Misonnr vient marchander une cavale."

Abdallah, fils d'Amer, possédait un ćléphant à Bassora; lentretien de cet animal entrainait des frais considirables. Un homme de Méysàn', nommé Madan, offrit à Ibdallah de prendre l'élephant à sa charge et de donner en plus une petite somme chaque mois; cet homme reçut le sobriquet de Vadun i félephant. Il avait un fils nommé Anbasa qui déclamait des pui-
( District renfermant quantite de villages et de phatathonh de palmers entre Bassora et Wabeth. On y voit le tombeau du prophete Oreir (Esdran), en l'honneur duquel las Juifs ont institue des centmonter religieuses, melerinage, jedue, etc.














## LVIIT.

Les Beni Nahchal avaient tué un homme aux Beni Sad, fils de Milek, fils de Dhobaya, fils de Kays, fils de Thalabs'. Pour le venger, ceux-ci tuirent deux guerriers des Beni Nahchal, l'un dans un combat ef Pautre par surprise. Ferazilak dit à ce sujet:
" Quoi! enfants de Sad, fils de Malek. vous irezencore anx

 venger.
"Loveque les cavatiers de Solah's ont passe au soir, un hibon sanglant les appelait dans le désert stérile;
"A prisent, entre Sad, flls de Malok it Nahehal, (rigne) une mer de sang.
"Eh bien done! que la faux du Seigneur sous abatte comme les épis coupís par le bras du moissonneur. "

1 Tribu bekrite. (Caussin, tabl. IX, A.)
2 El-Amthal. Terrain montagucux in deux nuits de marche de Barmora; comme ces collines ont toutrs nime mime forme, elles ont wegu er nom qua -ignitie : les pareillfs. Cer anton etait habite a ha foin prir le- tribus de behr of de Teutim.
${ }^{3}$ Montagne pro do Kdhima, dù cut heu un combat. (Menied.

## LIX.

Ferazulak adressa les vers suivants à el-Asouad, tils delHíthem dela tribu de Nakha, dont unautre fils, Ouriun', était chef des gardes de Khaled, fils d'Mbdallah el-Kasri. SNon Sadan, le porte fail ici l'éloge de Kays, fils d'el-Heithem, qu'dulallah, fils de Khazem, avit nommé quovemeur du Khorassan.
"Ciest pon obtenir les riches prexents de fes mains et de eelles de ton pere d-Héithem, (fue je f'eeris.
"Vos mains sont les premiteres in sers ar auppliant le repas
 foud dans un muage de poussiere sanglante;
"Vus mains redressent les affaires les plus compliquées; vos mains prodiguent la nourriture lompue les miserables, fendant vainement les leurs, ne regoivent point de secour-;
"Vos mains distribuent la richesse aux fortunés ena-memes; vos mains trignent de sang les hampes de vos lances.

* Je le jure par ceux qui élèvent leurs bres suppliants antr* le mur 'tu Temple) et le puits de Zemzem',
"Il parviendra jusqu'à tui, mon brillant éloge, redit parla renommer, chante par les caravanes des pèlerins. "
 them, fils del-Asount, fils d'okauth.
 désaltérer lumad et Agar.


## LX.

filuleb, fils de Sassaa, était "ampéprès d'une aiguade nommé Kobailbut ; il envoya des pionniers pour remplir les almenvoirs, puis chargea une femme esclave de rester aupris pour en interdire laccès. Des cavaliers appartenant aux tribus de Nahehal et de Fokaïm, passant en cel endroif. vouhment abreuver leurs chameaux; la gardienne les repoussa, mais ils Ia frapperent ef tirent boire leurs montures. L'eselave courul adors se plaindre à Femazak; aussitò il monte ì cheval, charge les eavaliers, prève leurs outres, sittache ì la pousuite dune frome quil les acrompagnait of qui tomba de son chameatu.
 enfin il se wejelte sur son prur, Chiar, at le met en fuite; puis it lif allusion ì cette anequtote dans lew veps maivants:
" Nahchal et ses ronmagnons manebots savent quelle hont. bur a êté infligée au jour d'el-Kobaïbut.
"Ce soir où ils disaient: a Vos sourees nous appartiennent; " mais ils ont trouvé qu'en approcher n'était pas chose facile;

- Et un instant apres, Fokaim tournait le dos, fet se sauvait tperda) agitant ses bras en l'air.
"Tiens toi hiun, Chiǹr, " lui ai-je dit; " voiei des difticultés " qui bientot an entraineront drautres. "
"Par la vie de ton excellent pèw! yeu m'importe la colere de Nahchal et de ses compagnons manchots."

1 Le Mérdsid indique cette localité avec plusheurs du meme nom et pjoute simplement : aiguade dans les eampements des Beni Trmim.

## LXI.

Abdallah, fils de Mouslem, de la tribu de Bahila, avait remis vf à Férazdak sa pension, et donné en outre un cheval de voyagre avec mille dirhems. Amr, fils d'Afra, de la tribu de Dhabba, lui dit: a Que fera Férazdak de tout ce que tu lui donnes? trente " dirhems lui suffisaient: dix pour les courtisanes, dix pour " manger et dix pour hoire. " Férazdak répondit ì Amr par res vers:
"Amp, fils dAfra, tu sauras anfinqui qu as blami.
"Fils dafta, n'insulte pas ta mère, je te fe dolends; we hat couvre pas de honte) conme un jeune remard qui Janre le sable (dans lequet il joue) sur le ventre quil l'a portét.
"Si tu étais vraiment de la tribu de Dhabba, je taurais par-donné quand méme tes vipères et tes scorpions auraient rampi à mes pieds.
"Si les tiens m'avaient coupé la main droite, jaurais encore* pardonné, je le jure par Celui dont le Secrétaire ${ }^{2}$ inscrit les plus intimes pensées des humains;

1 J'ai lu avee l'.fghani كan liou de jox dama le manurerit.
3 Ghaqua homme est accompagne de quatre anges gardiens qui re relayent deux par deux alternativement jour et nuit, et tiennent rompte tiv sum actions bonmes on mauraises. Suisant la legende, lange dela gauche ou den péchés, soumis a celni de la droite, n"inscrit les fantes cue si le coupable nu s'en est pas repenti au bout d'un delai ale six heures. On eroit encore quaprà la mort, ces anges regoivent de Dieu la mission de garder la tombe du defunt
" Mais ton père et ta mère habitent Diyâf (pauvre village!, tes parents pressent l'huile dansle Haourân ${ }^{2}$.
"A ta vue les monts du Dehnâ ${ }^{3}$ se sont précipités pour te frapper; ils ont dit: "C'est un homme de Diyâf aux environs " de Damas."
"Si le Dehnà se met en fureur contre toi, sache qu'il n'y a point là de route pour conduire les caravanes à de vastes palais.
"Tu fais fructifier la fortune du fils de Bàhila, et miaules comme s'il s'agissait d'un bien acquis par ton labeur;
" Mais celui dont je n'ai point souillé l'honneur, que ses parents n'ont jamais eu à défendre contre moi et qui médit sur mon compte,
"Est aussi dupe que cet infortuné qui abattait les buissons du coteau : penclant qu'il travaillait la nuit, (un serpent l'a mordu et) renversé à còté de ses fagots".
"Que diras-tu? alors que mes dents seront crispées de rage, que ma langue sera blanche (d'écume), et mon ennemi, terrifié, muel comme la perdrix males."
jusqu'au jour de la résumpection, d'y prier, et d'y chanter des cantiques qui seront marulués à la liste de ses bonnes œuvres. Sclon le Mircot, Sebhael est aussi un ange qui tient les Livres des actions des hommes. (Verveilles de la Cr'ation, Y. Ed. Wustenfeld. -- Bibliothèque orientale, d'Herbelot, 793).

1 Bourgade nabathéenne près de Damas, oǹ lon fabriquait des épées conmues sous le nom de Diyaf. (Zamakhehari, Lexicon Geographicum.)

2 Province de Syrie dont la capitale est Bosra.
3 Vaste déscrt dn terroir des Beni Témìm qui s'étend depuis lea buttes de Yonsoua jusqu'uux sables de Yabrin. Voici comment le Mérasia s'exprime sur eette contrée: a De tous les pays, malgré le petit nombre de sources qu'il «renforme, e'est le plus iertile en fourrage. Dans les années d'abondance, ( tous les Arabes peuvent y camper, tant il est vaste et sa végetation active. "La nature du sol et la pureté de l'air font que la fievre est inconnue à ses " habitants."

A Allusion a un proverbe d'Actam, fils de Saili. (Hariri, p. V; - Cherichi, thans som Commentaire sur les séances de Hariri, cite ce vers.)

5 Allnsion it un proverbe cité dans Meidani, 11, 30. - Voir aussi Bémiri, I1, Mis.

## LXII.

El-Hedjâdj envoya Himyân, fils d'Adi de la tribu de Sadous, dans le Moukrân'; il se révolta et pritles armes contre el-Hedjàdj, mais il fut bientôt mis en fuite par Abd-el-Rahman, fils de.Mohammed, fils d'el-Achath, qu'el-Hedjudj avait expédié pour le combattre. Himyàn se réfugia auprès de Ritbyl, el lorsqu'Abd-el-Rahman se souleva ${ }^{2}$ a son tour, il revint conclure alliance avec lui contre el-Hedjàdj. C'est à cette occasion que Férazdak dit:
"Que Dieu leur retire sa bénédiction, que les eaux de marais saumàtres soient désorınais le breuvage de ces rebelles qui nous viennent du fond du Sedjestàn ;
"Hypocrites, qui déclarent légitimes les crimes les plus honteux; toujours prêts à secourir ceux qui se révoltent contre Dieu.
"N'est-il point avec eux un vrai croyant, qui leur rappelle le châtiment des peuples qui s'étaient soulevés contre le Seigneur?
"Que de nations se sont révoltées contre Dieu! Il les a fait périr, a envoyé contre elles un vent terrible ${ }^{3}$, ou les a noyées dans les flots du déluge.
"Et ceux-ci, que veulent-ils avec leur chef, infime ennemi
${ }^{1}$ Province de lasie faisant actuellement partie du Beloutchistan.
2 En 81 de l'hégire.
3 Allusion a la mort da peuple d'Ad.
de Dieu? Oseront-ils implorer le secours céleste après s'être unis à Himyàn?
" Ion Seigneur ne les châtiera-t-il pas? N'en fera-t-il pas un exemple pour les humains, dis, mère de Hassân?
"Tu le vois, leurs vêtements sont taillés dans ce rude tissu que David donna en héritage a Salomon ${ }^{1}$.
"Au jour de la mort, de larges cottes de mailles protégent leurs cavaliers contre le trépas; les lames qui les garnissent el leurs casques brillent au soleil comme l'eau des etangs²."
${ }^{2}$ David, cn mè me temps que le don de prophétic, avait reçu de Dieu le talent de travailler le fer, qui devenait dans ses mains souple comme la cire. (Koran, XXXIV, 10.)
 parce que ce mot ainsi prononcé correspond mieux à Lit $\dagger$ qui le suit et signifie : la partie de l'armure qui enveloppe le corps. Pour comprendre ce texte, il faut se rappeler que certaines cottes de mailles orientales sont garnies de plaques de fer qui forment comme une seconde armure, et que les casques sont entoures d'un tablier de mailles qui tombe jusque sur les epaules.

## LXIII.

Lorsque Héchâm, fils d'Abd-el-Malek, fit le pèlerinage de la Mecque, Férazdak l'accompagna depuis Médine où il revint avec lui après les cérémonies; le Khalife lui fit donner cinq cents dirhems, et le poëte dit à cette occasion:
"Il me fait aller et venir, de Médine à la ville vers laquelle se tournent les cceurs contrits.
" Il roule son ceil hideux et louche, dont la laideur frappe tous les regards; jamais Khalife n'eut ceilsilaid '."

Héchatm était bigle.

## LXIV.

Lorsqu'el-Mouhalleb eut achevé d'exterminer les Azrakites, el-Hedjâdj lui confia le gouvernement du Khorassan; il resta dans cette province jusqu'à sa mort ${ }^{\text {² }}$. Yézid, son fils, nommé à sa place, leva des troupes mercenaires dans la tribu dAzd et dans d'autres tribus. Ceci se passait à la fin du règne d'Abd-elMalek; el-Hedjâdj écrivit donc à ce prince une lettre dans laquelle il lui demandait l'autorisation d'arracher le pouvoir à la famille d'el-Mouhalleb; il lui rappelait l'ancien attachement de cette maison envers le fils d'el-Zobéy. ${ }^{2}$ et le dévouernent qu'elle lui avait témoigné. Abd-el-Malek répondit: "Je ne fais point "un crime à la famille d'el-Mouhalleb de la fidélité qu'elle a " montrée au fils d'el-Zobéyr, le dévouement et l'obéissance " qu'elle lui a manifestés sont précisément des preuves de son " obéissance el de sa fidélité pour moi; quant aux mercenaires, " n'en fais aucun cas. "El-Hedjâdj continua sans relache d'exciter Abd-el-Malek; il lui dépeignit Yézid et les siens sous les traits de révoltés, et cherchait à l'effrayer en lui représentant l'importance qu'ils avaient prise dans le Khorassan; ses menées impressionnèrent enfin Abd-el-Malek qui répondit à ses désirs et lui écrivit ces mots: a Désigne-moi quelqu'un à qui je puisse "confier le gouvernement de ce pays." El-Hedjâdj lui indiqua Modjâa, fils de Sir ${ }^{3}$ de la tribu de Témim. Mais Abd-el-Malek

[^28]répliqua: a Ton mauvais jugement, qui te fait calomnier la " famille d'el-Mouhalleb, t'a aussi fait choisir Modjáa dont la " noblesse et l'autorité jouissent d'une grande considération " chez les Beni Témim; cherche done quelqu'un appartenant à «une tribu moins importante, d'une maison obscure, un "homme tranchant qui sache exécuter mes ordres." EilHedjâdj désigna Kotaïba, fils de Mouslem, fils d'Amr de la tribu de Bàhila. Kotaïba, qui était alors à Rey, fut agréé par Abd-el-Malek, et en obtint toutes les faveurs qu'il demanda. Cependant el-Hedjadj, prenant la voie de la trahison envers la famille proscrite, épousa Hind, fille d'el-Mouhalleb, et envoya chercher son frère Abd-el-Malek, alors chef de police à Bassora: "El-Moufaddhal a-t-il des talents?" lui demanda-t-il. El-Moufaddhal, à cette époque le Cid de la famille après Yézid, était frère utérin d'Abd-el-Malek; leur mère, Bahala, était native du Sind. "Que nous veut l'émir? » dit Abd-el-Malek. - "Ecris à el"Moufaddhal," répliqua el-Hedjâdj, « dis-lui de se préparer à « partir, car je vais lui confier le gouvernement du Khorassan.» El-Moufaddhal se trouvait alors dans cette province. Abd-elMalek lui écrivit en secret; ea même temps el-Hedjadj expédia un message à Yézid, fils d'el-Mouhalleb, pour lui ordonner de venir le trouver, et de laisser en son absence la lieutenance de la province à el-Moufaddhal. Yézid obéit, et resta quelque temps auprès d'el-Hedjâdj qui prescrivit à Kotaïba, en ce moment à Rey, de partir pour le Khorassan et d'enchainer el-Moufaddhal; puis il fit emprisonner Yézid à Wàseth, enleva le commandement de la police à Abd-el-Malek, le grouvernement du Kirman ${ }^{1}$ à Habîb, enfin, après les avoir rassemblés, il leur imposa une amende de six millions. Après cette exécution, pendant l'année des Kurdes ${ }^{2}$, el-Hedjâdj partit pour Rastak-

1 Province de Perse bornee an nord pax le desert du Khorassan, au sud par la mer, \& lest pax le Moultran et a louest par le Fares.

2 鳥 86 de l'hegire.

Abâd ${ }^{\text {t }}$, et les emmena avec lui dans son camp; il fit creuser un fossé autour de leur prison et les soumit à la plus dure des contraintes. Yézid pria el-Hedjadj de laisser sortir Abd-el-Malek afin qu'il put vendre aux troupes les effets et les chevaux qu'on leur envoyait; il déclarait se constituer garant de la portion de l'amende qui pesait sur lui. Cette demande fut appuyée par son frère Habib. Abd-el-Malek sortait done avec ses gardiens, vendait ce qu'on Iui avait apporté, pour l'aider à déguiser leur ruse, car leur but réel était d'échapper à el-Hedjadj. Abd-el-Malek fut chargé par ses frères de faire préparer des chevaux dans le camp; les prisonniers écrivirent ensuite à leur frère Merwùn qui était à Bassora; enfin, d'après l'avis de Yózid, Abd-el-Malek fit une fausse barbe qu'il envoya aux prisonniers. Yézid la mit, puis el-Moufaddhal expédia quelqu'un vers lui, mais le messager ne reconnut pas Yézid, que la fausse barbe avait transformé. "Où donc est «Abou Khàled ${ }^{q}$ ? " demanda-t-il; il revint dire à el-Moufaddhal qu'il ne l'avait pas trouvé el n'avait vu qu'un vieillard assis. El-Moufaddhal demanda la barbe à son tour, on la lui fit passer dans une boîte sans que le porteur s'en aperçut; elMoufaddhal la mit. Yézid lui adressa quelqu'un qui, ne le reconnaissant pas non plus, dit: "Où done est Abou Ghassàn ${ }^{3}$ ?" et retourna auprès de Yézid lui raconter qu'il n'avait point vu el-Moufaddhal el n'avait rencontré qu'un vieillard assis. Les prisonniers déguisèrent alors au moyen de fausses barbes deux des serviteurs qui, leur apportant à manger, passaient au milieu des gardiens. Lorsque les soldats furent habitués à les voir, ils les laissèrent aller et venir sans les fouiller; enfin un jour qu'ils arrivèrent avec des provisions, Yézid mit la barbe et

[^29]sortit de prison avec un vase de métal sur la tête, puis il renvoya les deux barbes à ceux qui étaient restés; ils sortirent tous, se réunirent à l'extrémité du camp et envoyèrent dire à Abd-elMalek de venir les rejoindre, mais il ne put s'echapper sur le moment; il se mit à causer avec ses gardes jusqu'à la fin de la nuit; alors, se couvrant la tête d'un large plateau, il partit retrouver ses frères. Ils coururent au galop de leurs chevaux jusqu'à l'endroit où on leur avait préparé des chamelles de course; ils les montèrent, et, prenant la route (quitraverse le désert) de Sémâwa ${ }^{1}$, ils poursuivirent leur voyage jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés chez Solimân ${ }^{2}$, en Palestine. el-Hedjàdj expédia de tous còtés des ordres pour les faire rechercher. Or ceci se passait après la mort d'Abd-el-Malek. El-Hedjâdj écrivit à EI-Walid une lettre dans laquelle il Iui rappelait ce que le trésor de Dieu avait à réclamer d'eux; sur un ordre qu'el-Walid lui adressa, Solimán les fit conduire au Khalife par son fils Eyyoub porteur d'un billet dans lequel il suppliait el-Walid de leur pardonner; ce qu'il fit en effet. Ces événements inspirèrent à Férazdak la pièce suivante:
"Par ma vie! il a tenu sa parole; la fidélité du généreux protecteur de la famille d'el-Mouhalleb a surpassé celle du reste des humains.
"Pour eux il a tordu un lien solide, et lorsque par son aide ils se sont élevés du fond de l'abîme, il est venu les soutenir de ses robustes épaules et les empêcher d'y retomber.
"Dessellez vos montures, " leur a-t-il dit, " vous etes " sauvés; en bas! (vous voici arrivés) au plus inviolable des " asiles."

[^30]"Ils sont venus à lui, et il n'avait envoyé personne à leur rencontre, car c'est le plus fidele, le refuge, l'homme inviolable, franc et sincère;
"Et lorsqu'ils eurent jeté les selles aux pieds de leurs chamelles élancées, accablées de fatigue, il fut pour eux tel qu'ils l'avaient pensé, tel que l'avait conģ leur espoir.
"C'est dans la meilleure des demeures qu'habite le plus fidèle des défenseurs; le chemin le plus sûr est celui qui mène à sa tente;
"C'est vers elle que leurs chamelles ont couru pendant tout un mois, passant au milieu des sentinelles terribles qui les guettaient dans chaque pli de terrain.
"La fatigue a dévoré les chairs de leurs joues; dans leur course légère on eût dit des autruches mâles, rapides, aux cuisses rouges;
"Puis (mourantes), quelques-unes de ces bêtes agiles tombent sur la route et deviennent la proie des vautours et des chacals.
"Alors les voyagreurs taillent leurs peaux pour envelopper les pieds de leurs montures qui, déchirés (aux aspérités du chemin), laissent couler des ruisseaux de sang.
"Que de fois, au risque d'un misérable trépas, ont-elles fait halte au bord d'un abreuvoir redouté vers lequel affluaient des calamités en cohortes pressées!
"(Épuisées), elles s'abattaient au moment où le moineau commençait sa chanson, (éveille) par les premiers rayons de lumière, joyeuse annonce du matin;
"Comme les glaives de l'Inde, (les rayons de feu) Étincelaient, et le voile blanchâtre du jour naissant remplacait le noir manteau de la nuit qui se dissipait. - Elles tombent,
"Et les voyageurs chassent le sommeil de leurs yeux un instant appesantis, lorsque avec l'aurore le Muezzin fait entendre son appel répété; (puis ils remontent aussitôt)
«Sur leurs chamelles ${ }^{1}$ sveltes et qui, grinçant les dents, imitent le cri strident du Sorad ${ }^{2}$.
«Celles qui vous pleuraient, alors que vous étiez (emprisonnés) derrière le fossé profond, savent maintenant (que vous êtes sauves);
"Leurs yeux cessent de verser des larmes et s'assoupissent; leurs nuits ne sont plus consacrées à la douleur et aux sanglots.
«Sans le Khalife Solimân, el-Hedjâdj les eût étreints de son bras cruel comme les griffes de l'Ankâ ${ }^{3}$ ravisseur;
« Mais auprès du fils de Merwân, ils étaient aussi en sûreté que sur le pic du Thébir ou le sommet inaccessible du Kabkab*.
"Il a refusé, lui à qui le tròne était promis par un engagement solennel, de consentir à un acte qui souillerait son honneur ef lui attirerait le nom injurieux de traitre.

1 Les Musulmans ne manquent jamais de remplir leurs devoirs religieux, et lorsqu'ils sont en voyage, des qu'arrive l'heure de la prière, tous descendent de cheval, étendent leurs manteaux comme des tapis, et se tournent vers la Meeque pour s'acquitter de cette obligation.

2 Voici, d'après Démiri, la description du Sorad. C'est un oisean dont la taille est supérieure à celle des moineaux, auxquels il donne la chasse. Il a la tête épaisse, les ongles robustes, le plumage moitié noir et moitié blanc; il est querelleur et sauvage, persomne ne peut s'en emparer. Il imite le chant de tous les oiseaux qu'il attire ainsi, puis il fond sur eux, les déchire et s'en repait. Il habite les arbres, les forteresses et le haut des remparts. - C'est, je crois, une espèce de pie-grièche.
${ }^{3}$ C'est le Phénix des Grecs. L'Ankâ enlevait facilement un eléphant dans ses griffes; il exerçait ses ravages sur les humains, quand enfin le prophète axabe Hanzhala implora Dieu qui relegua ce monstre dans une ile inabordable de l'Océan au-dessous de l'équateur. L'AnkA vivait deux mille ans, et quand sa femelle avait pondu et que son petit avait atteint sa taille naturelle, il allumait an grand feu dans lequel se précipitait celui des deux oiseaux qui était de mème sexe que le jeune. (Kazwini, Merveilles de la création.)
${ }^{4}$ Thébir ou Thébir de Ghaina. Cette montagne fait face au mont Hira. Le Kabkab, près de la Mecque, est situé derrière le mont Arafat et le domine.
« Telle la fidélité du héros de Téymà' lorsqu'il monta sur sa tour, alors qu'un puissant guerrier lui adressait la parole en lui montrant un brave enchainé:
"Tuez-le, " répondit le père du prisonnier; "pour moi, je "défendrai mon honneur, on n'insultera pas (en moi l'honneur «de) mon père.
« Pour nous le nom de traitre est le plus grave outrage, pour " nous e'est une honte plus grande que de laisser périr un « innocent."
"Il a rendu à la famille d'Imr oul-Kays ses armes et ses cottes de mailles : toutes reconnues, pas une ne manquait au compte.
"Telle encore la fidélité (d'el-Hâreth) ${ }^{q}$ quand le fils de Déihath ${ }^{3}$ l'invoqua alors que ses chameaux étaient abandonnés au pillage.

1 Ce vers et les trois qui le suivent font allusion à l'histoire dujuif Samuel, fils d'Adia. Le prince poette, Imr oul-Kays, surnommé le Roi errant, banni de son pays, avait confié à Samuel sa flle, sa fortune et des cottes de mailles qui lui appartenaient en commun avec Oluaha. Après la mort d'Imr oulKays, Samuel fut assiégé dans son chateau d'el-Allak, près de Teymâ, par le roi de Ghassân, Hareth el-Aradj (le boiteux), qui réclamait les cottes de mailles comme parent du prince. Le fils de Samuel tomba an pouvoir des ennemis; sommé de livrer le dépot ou d'abandonner son enfant a la mort, Samuel preféra le voir égorger plutôt que de trahir celui qui avait eu confance en lui. A l'époque du pelerinage, il rendit le dépót à ohaiha qui se l'appropria et refusa de donner leur part aux héritiers d'Imr oul-Kays. La foi de Samuel est devenue proverbiale.
${ }^{2}$ El-FAreth, fils de Zhalem. Voir les aventures de ce guerrier, Essai, II, 43.
${ }^{3}$ Iyas (ou Tyadh, selon Ibn Doréid), fils de Déihath de la tribu d'Amr, fils de Sad, flls de Zeid Ménàt; ou bien de celle de Salîh, fils d'Amr (ou Imrân selon Ibn Doréid), fils de Kodhâa, selon dautres génealogistes. (Consulter sur cette genéalogie, Essai, 1, Tabl. III.) Iyas, voulant puiser a an abreuvoir, emprunta une corde aux bergers d'el-Hareth. plus tard, quelyues cavaliers de la cour de Nomân ayant enlevé ses tentes et ses troupeaux, Iyas s'écria : "Secours,
 * quand ai-je été ton defenseur?" Iyas lui raconta le secours que ses
«Le père de Léila, le fils de Zhâlem, courui vers lui (pour le défendre), et, lorsqu'il tirait son glaive, c'étail pour frapper;
a Et pourtant aucun hen ne les unissait, mais (un jour les bergers d'el-Hareth avaient prêté au fils de Déihath) un seau attaché par son anse à une corde solidement tordue.
"(Solimân) tire son éclat de ce héros ${ }^{1}$ qui, parmi les enfants d'Omayya, fut brillant comme l'astre des nuits : dès que la lune paraît. les étoiles éteignent (leurs feux).
"Par la piété de son cour, par sajustice, (cet astre éclatant) a soumis à son pouvoir l'Orient et I'Occident."
bexgers lai avaient donne. Cela suffit a el-Hareth pour le reconnaitre comme un de ses chents, et, grace a son intervention, Nomán lui fit rendre ce qui lui avait éte pris.
(Je crois que lo personnage ainsi désigne est le Khalife Abd-el-Malez, père de Soliman.

## LXV.

"Comment dire la douleur des Beni Témim alors que le héraut funèbre leur annoncera ma mort?
"N'ont-ils pas défendu vaillamment (leurs familles) lorsque, pour (résister à) la guerre qui fondait sur eux, ils ont fait agenouiller leurs chamelles dans les déflés ${ }^{1}$ ?
"Que de fois n'ai-je pas lance (mon coursier) au galop pour secourir le malheureux acculé qui m'implorait?
«Fils d'Abd-el-Madân, si vous vous êtes égarés, les braves des Beni Kanân ${ }^{2}$ ne se sont pas perdus;
" Ils font face à l'ennemi: (les uns sont terribles et sauvages comme les) lions des marais, (les autres sont des braves) magnanimes, patients et justes.
" Ils brandissent leurs lances et les abreuvent (dans le sang); frémissants de joie, ils frappent d'estoc et de taille.
"Quant aux Beni Ziyad ${ }^{3}$, ces vils esclaves, ils ne s'élancent pas au combat avec l'épée ou la lance.
" Qu'il est méprisable celui qu'honorent les Beni Ziyad! Euxmêmes sont plus vils que les chamelles qui tournent la roue des puits.
 manuserit.
${ }^{2}$ Les Beni Kanàn et les Beni Abd-el-Madann, fils d'el-Deyyàn, descendaient de Mazhidj par la branche d'el-Hareth, fils de Kab. - El-Madán (l'adore), nom d'une idole.
${ }^{s}$ Ziyad, fils d'Abd-el-Madan.
"Ce sont les esclaves que les Beni'l-Housaïn ${ }^{4}$ ont reçus en héritage de leurs ancêtres, je le jure par les révolutions du sort.
«Ce sont vos seigneurs, ils l'emportent sur vous comme le coursier victorieux dans l'arène l'emporte sur ses rivaux."
${ }^{4}$ El-Housain Zou'l-Ghossa, ou l'éranglé, était de la tribu des Beni Kanan. Il fut ainsi surnommé à cause de la difficulté qu'il avait à s'exprimer. Selon Ibn Doréid, il fut pendant cent ans le Réis des Beni'l-Háreth.

## LXVI.

## SATIRE CONTRE DJERIR.

« C'est autour de noi que se réunit l'élite des étalons indomptés des deux tribus de Sad; Mâlek ${ }^{4}$ m'abandonne son ccur en entier.
" Il n'est point des nôtres celui qui se meurt dans la honte: nornades et citadins, tous nos frères sont nobles et puissants;
"Et nos lances poussent devant nous un troupeau de chefs vaincus et de rois qu'avaient couronnés les princes de leurs tribus.
« Qui te garantira du bâton ${ }^{2}$ le jour où tu rencontreras Màlek? alors tu n'auras pour refuge que les terriers des gerboises;
a Sauve-toi dans ton trou, le fer de ma lance te mordra la tête ${ }^{3}$ quel que soit le fossé qui t'abrite.

[^31]" Quoi! tu me pries (de désarmer! mais) non, je n'abaisserai pas mon glaive, une fois que je me serai mis en fureur, et que mon coursier effréné m'emportera en rugissant.
"Tel un lion terrible, les autres lions redoutent ses bonds impétueux, le voyageur fuit son repaire;
a A sa vue, l'œil se trouble, les cheveux se dressent sur la tête.
a Lorsque les troupeaux sont dispersés, que les jeunes filles languissantes qui (sommeillaient) prennent la fuite, et, dans la rapidité de leur course, font voler leurs robes trainantes,
«Nous couvrons nos têtes de casques brillants, les lames de fer scintillent sur nos cottes de mailles.
"Un escadron de généreux guerriers défend (aussi) les derrières de la tribu; ils sont les torches (incendiaires qui allument le feu de la guerre), alors que les longs (roseaux de nos lances) sont rouges de sang.
«Si tu avais eu la noble fierte d'un homme libre, si tu avais su defendre lestiens, tu serais accouru; mais celle quit t'a engendré n'est pas une noble dame;
"Tu es fils d'une ànesse impure, (une vraie ànesse) munie d'une queue et de sabots. "

## LXVII.

## GLOGE D'ABD-EL-MALEK, FILS DE MERWAN.

«Lorsque les fils de Merwàn rencontrent (Yennemi), ils dé- ar gainent leurs glaives courroucés pour défendre la religion du (vrai) Dieu.
«Ce sont des glaives tranchants qui protégent Ilslam contre les pervers; c'est à ceux qui doutent que sont réservés leurs coups;
"Par eux ils ont frappé les héréliques de la Mecque ${ }^{1}$; à Masken, ils ont frappé de beaux coups !
« Ils n'ont laissé personne prier derrière un Imâm imposteur, tous sont revenus
« A llslam, ou bien, recevant leur compte, ils sont tombés humiliés au pied du rempart de la mort.
"Malgré leurs serrures ", en dépit de leur agitation, la fortune qu'ils avaient amassée est perdue pour leurs fils. "

1 Allusion à la mort d'Abdallah, flis d'el-Zobéyr, mort à la Mecque en combattant les troupes d'Abd-el-Malek commandées par el-Hedjadj, et à celle de son frère Mosab tue avant lui par Obeyd-Allah a Masken sur la rive orientale du Dodjéil ou Petit Tigre, près te Déir el-Djathelik (le monastère de l'areheveque), ou son tombean devint le but d'un pelerinage. - Cette pièce doit avoir été composée à l'époque mème de la mort d'Abdallah, c'est-à-dire en 73 de l’ıégire.
2 J'ailu ذوى au lieu de ${ }^{2}$, que porte le texte et qui n'est pas conforme à la mesure.

## LXVIII.

## ELÉGIE SUR LA MORT DE MOHAMMED,

FILS DE MOUSA, GILS DE THALHA, QUE CGEbib AVATT TUE DANS L'AHWAZ'.
a Qu'il dorme l'homme exempt de soucis ! Pour moi, je ne ferme pas un seul instant les yeux, et mes tristesses ravivent. mon amour.
"Lorsque je pense à toi, fils de Mousa, mes yeux fondent en une pluie intarissable.
"Je ne suis pourtant pas de ceux qui pleurent un homme parce qu'il est mort, mais e'est un malheur illustre qui fait couler mes larmes!
«A la nouvelle de sa mort, Ie soleil, (astre brillant) du jour, s'est éclipsé, le soleil du jour a paru entouré de fumée.
"Après toi, fils de Mousa, il n'est personne parmi les vivants
${ }^{1}$ Mousa, fils de Thalha, fils d'Obeyd-Allah, fils d'Osman, fils d'Amr, fils de Kab, fils de Sad. (Essai, Tabl. VIII.) - Mohammed avait pour mère une fille d'Abd-el-Rahman, fils d'Abou Bekr ; il fut un des cinq gẻnéraux d'el-Hedjadj, tués par Chébib, fils de Yézid de la tribu des Beni Chéyban, qui, l'an 76, avait remplacé dans le commaudement des Kharedjites, Saleh, fils de Misrah, de la tribu de Témim, mort à Mossoul. Chébib, qui avait reģu le titre de Commandeur des croyants, battit plusieurs fois les Musulmans orthodoxes; défait enfin lui-meme par Sofian, fils d'Abrad, il allait traverser le Petit Tigre, quand son cheval fit un écart qui le précipita, couvert de son armure, dans le fleuve où il périt.
en qui on puisse espérer (un secours) contre les vicissitudes du sort.
"Tandis que tu étais avec eux, c'était un peuple pour qui on pouvait attendre un sort fortuné:
« Mais depuis ta mort, fils de Mousa, ils ressemblent aux hampes des lances guerrières dégarnies de leur fer,
"Et (maintenant) la place qu'occupaient autrefois leurs demeures, n'est plus qu'une vaste plaine couverte d'aspérités comme le lit (desséché) d'un torrent.
"Le fils de Mousa est mort; les vertus et la générosité, la fierté qui défendait l'empire, sont mortes avec lui.
«Le fils de Mousa, les vertus el la générosité, enveloppés d'un mème linceul, sont réunis dans la tombe.
"Depuis Thalha, il n'était point mort un guerrier qui ful son -égal, dans les jours (où l'on donne l'hospitalité) aux suppliants et les coups de lance (aux ennemis).

- "Fils de Mousa, si tes coursiers au poil lisse piaffent aujourd'hui dans les liens (qui les entravent),
«Autrefois, maigres ef élancés, ils ont souvent été conduits contre l'ennemi à l'avant-garde des escadrons.
"Juments et étalons, au poil fin, ils (semblaient) nager (dans leur course, rapide) comme (celle d')un loup qui passe dans la brume et la fumée.
« Le fils de Mousa a bâti un palais imposant, au faite ardu, aux contre-forts inaccessibles.
"Il s'est arreté parmi vous, et, par ses exploits, il vous a laissé le plus beau, le plus solidement construit des édifices."


## LXIX.

"Les descendants de Bekr, fils de Wayel, versent des larmes sur el-Mantouf, mais ils empêchent de pleurer ceux qui plaignent les fils de Misma ${ }^{1}$;
"Tous deux ont été tués, les vents passent sur leur tombe, et leurs cadarres gisent entre les deux fleuves de Wâseth ${ }^{\text {a }}$.
"S'ils avaient appartenu à une autre race que celle de Bekr, fils de Wayel, leur sang aurait pesé lourdement sur le meurtrier.
« Jeunes braves, ils ont éprouvé le mème sort que Misma avant que la barbe eât germé (sur leurs joues).

1 Salem el-Mantouf, affranchi de la tribu de Bekr, fils de Wayel, était le Réis des Arabes de Rébia lors de la révolte de Yézid, flls d'el-Mouhalleb. ll commandait un corps de cavalerie à la bataille qui eut lieu près de Babel, et dans laquelle Yéaid fut tué le vendredi 26 du mois de Safar de Pan 102. Lorsque Moâwia, fils de Yézid, qui était alors à Wâseth, connut la mortde son père, il fit massacrer Adi, fils d'Artha, de la tribu de Fézara, son flls Moharmmed et trente autres prisonniers, parmi lesquels se trouvaient les deux fils de Misma nommés Abd-el-Malek et Malek; après quoi il prit la fuite, et se retira a Kandabil dans le sind avec les autres membres de sa famille qui furent exterminés par Hildi, fils d'Ahwaz. -- Selon el-Hirmazi, Moawia avait compris el-Mantouf dans ce massacre; comme ce personnage était un des genéraux de l'armée de Yézid, il faudrait admettre que ee fut pour le punir d'avoir abandonné ce dernier au lieu de périr avee lui. Lorsque la tribu de Misma apprit la mort de ses deux fils, ainsi que celle d'el-Mantouf, on pleura ce dernier, qui n'était qu'un affranchi, et l'on s'abstint de témoigner aucune douleur de la perte des parents, pour ne pas donner aux ennemis un spectacle qui les aurait rejouis.
${ }^{2}$ Plusieurs cartes représentent Waseth an milieu d'wne ile formée par les branches d'un canal unissant le Tigre a l'Euphrate.
«Si Mâlek et son fils avaient vécu, ils auraient brillé comme deux feux et leur flamme se serait élevé (bien haut).
"Ah! si ce n'était pas un bras azdite qui les eut touchés ! Hélas ! c'est un bras azdite qui leur a tranché le cou."

## LXX.

«Grande alme! le sort se montre avare de tes pareilles. Dieu! si je savais ce que Màlek ${ }^{\text {t }}$ cache au fond du ccur pour toi !
«Son désir serait de rendre aujourd'hui la vie a ton âme, de (te voir) échapper aux terreurs du trépas.
"Tu es le fils des deux colosses de Rébia²; c'est pour toi que le soleil a été suspendu dans les sombres profondeurs du ciel, (semblable à un manteau) rayé (par la course des étoiles). »

1 Malek, fils d'el-Mondhir, fils d'el-Djaroud de la tribu d'Abd-el-Kays: cette famille était attachee au parti d'Ali, et el-Mondhir gouverna Isthakhar en son nom.

2 El-Djaroud et son fils el-Mondhir, tous deux Réis de la tribu d'Abd-elKays, fils d'Afsa, fils de Djadila, fils d'Asad, fils de Rébia. - Ml-Djàroud, qui étaitchrétien, fut un des ambassadeurs envoyés par sa tribu pour se sonmettre a Mahomet, l'an 9 de Mhégire.

## LXXII.

## MEME SLJET.

"Lorsque bouillonnent Kays et Khindif, que(les guerriers du) cour de leur noblesse sont réunis et que l'élite des autres tribus erre à l'aventure,
"Où fuir lorsque Kays est derrière et que, devant, Témim barre le chemin?
"Non (pas de refuge alors)! et (que dis-tu de) cette tribu dont Khozaima ${ }^{1}$ faisait partie? (que dis-tu de) ces fils d'une mère féconde on héros superbes?
a Personne ne se dresse sur leur chemin, nul ne peut parcourir leurs routes sans être leur allie.
"Lorsque Modhar de la rouge ${ }^{2}$ me témoigne son amitié, et que les chevaux impatients secouent leurs mors (qui résonnent),

1 Khozama, aıul des Koréichites, était fils de Moudrika et de Salma, fille d'Aslam de la tribu de Kodhua. (Livre des genealogies d'el-Djawani.)

2 Nizar, près de mourir, rassembla ses fils Modhar, Rébia, Iyad et Anmar, il legua uno tente de cuir rouge a Modhar, un cheval bai ct une tente noire a Rebia, une esclave à cheveux gris à lyâd, et eafin l'argent avec le conoblier à Anmár; il leur recommanda en outre d'aller consulter Afr, qui halntait Nedjrân, s'il survenait quelque difficulte entre eux pour le partage do ses biens. Après la mort de leur père, ils se rendirent auprès de l'urbitre qu'il leur avait fixé; Afa attribua à Modhar lor, les chameaux bruns et le vin; à Rebia, les armes et tous les hiens dont la couleur ressemblait d̀ celle du cheval et de la tente; à Iyad, l'argent et les troupcaux de toison blanche; et enfin il fixa pour Anmar les mulets, les anes et le restant des troupeaux. C'est sinsi que les quaire frères regurent les surnoms suivants: Modhar de la tente
"Par eux. j'impose avec rigueur mon bon plaisir aux humains; c'est moi le fils du cruel dominateur qui foule aux pieds la face de ses ennemis. "
rouge, Rébia de la jumont, Iyad de l'esclave grisonnante, et Anmar de l'áne ou Anmăr du reste. (Essai, 1, 187-189.)

## LXXIII.

SATIRE CONTRE ABOU SAID, MOUHALLEB, FILS D'ABOU SOFRA.
"Les Azdites empestent comme Ioignon et l'ail, la honte et l'impureté en font les plus vils des hommes.
"Leurs barbes de matelots, toujours humides, sont couvertes de copeaux et de goudron;
«Ils cachent leurs hanches difformes avec des tresses de feuilles de palmier,
*Et lorsqu'ils rament sur les bateaux, les fibres de ces tresses leur donnent l'aspect de boucs sauvages.
"Regarde donc la poitrine de tous ces compatriotes d'el-Mouhalleb, tu y verras les traces de la bretelle à haler.
a Ce ne sont point des coursiers agiles qu'ils lancent sur le rivage de Kharak ${ }^{\text {s }}$, ils y tirent des poutres ${ }^{2}$ avec des câbles solidement tordus. .
${ }^{1}$ Village sur la còte de la mer d'Omàn, dit le commentaire. - Selon le Mérasid, Khârak est une ile formée par une haute montague au milieu du golfe Persique, elle fait face à Djennaba et à Mahrouban; lorsque le vent est favorable, les vaisseaux qui partent d'Abbadàn, à la bouche du Tigre, pour se rendre dans l'Omàn, gagnent l'ile de Khârak après un jour et une nuit de traversée. C'est là qu'est le tombeau de Mohammed, fils d'Ali et d'el-Hanafiya, mort en 81 de l'hégire; il est le but d'un pèlerinage.
2 Mot à mot: ils y tirent le Sadj. Le Sâdj est un des plus grands arbres de
"Celui qui pendant la nuit me servait de guide à travers les grouffres de l'Océan, était un de ces hommes aux lèvres saillantes ${ }^{4}$
« Qui, (dans) une corbeille attachée à une vergue du navire," criait (de quel coté de l'horizon venait) le vent et (les nuages) qu'il poussait.
a Si l'on ramenait el-Mouhalleb au pays d'Abou Sofra, dont le sol le cachait sous les rameaux enlacés du Ghâf";
"Si l'on ramenail el-Mouhalleb auprès de sa mère, là où elle mettait à sa bouche les mamelles de la honte et de l'ignominie.
« On reconnaîtrait aussitòt que c'est un Nabathéen de la côte, (que la contrée) qu'il habite (est) la (plus) honteuse des demeures.
« Dans son pays on ne trouverait pas un seal jeune guerrier dont la sour fat circoncise.
"Comment en serait-il autrement? votre pèro n'a (jamais su) guider un coursier, jamais il n'a conduit ses enfants (en procession) autour de Dawàr ${ }^{3}$;
linde; son bois noir et pesant, analogue à celui de l'ebène, servait à construire des vaisseaux. C'est le Tek, dont le bois est encore aujourd'hui fort recherché pour le mème usage.
${ }^{1}$ Comme les adoratcurs du feu, ajoute le commentaire. Le sens que je donne au mot تسنطل, n'existe ni dans lo Kdmous ni dans le Sihhah; ces dictionnaires disent au contraire que ce mot signifie: mettre une ceinture; or on sait que les Persans portaient sur le nez, attaché dorrière la tête, un voile quì leur convrait le bas du visage, et qu'ils nommaient pedom ou padom. II est probable que c'est à cette particularité que le poete fait allusion. L'Omán étant situé vis-d-ris de la Perse, la religion de Zoroastre y avait des représentants, et pouvait avoir fait des prosélytes parmi les tribus arabes.
 de صe Sofra. - Sur le Ghaf, voir p. 67.

- 3 Idole autour de laquolle les jeunes filles se rendaient en procession (Moallaka d'Imr oul-Kays. Fd. Arnold, MA.)
"Il n'adorait poiut Yaghouth ", et n'a jamais professé la foi de Himyar ${ }^{2}$ et de Nizâr.
"Ce n'est pas pour Dieu que sinclinent les Azdites de Bosra ${ }^{3}$. ils se prosternent devant les autels du feu."
- Autre idole adorée par la tribu de Mazhid. Beidhami. dans son commeutaire sur le Koran (Fleischer, II, p. FY, dit que Yaghonth et Yaouk etaient deux personnages pieux qui vécurent al l'époque intermédiaire entre Adam et Noé. Apris lear mort, on lear éleva ies statues qui devinrent des idoles dana la suite.

2 Himyar, ils d'Abu-hems, roi du Yemen. C'est le pere de la nation Homérite dus auteurs grees et latins.
${ }^{3}$ Bosra. ville du Haouràn, sur la route de Damas a la Mecque.

## LXXIV.

« N`as-tu pas entendu les paroles de Néwàr, tandis que je lui cachais le souci de mon âme (qui semblait une barrière) entre elle et moi?
«Elle disait, [et ses yeux versaiont des torrents de farmes]: "Ne vois-tu pas (l'ennemi) en face de toi? (Hélas!) j4 sais que "tu ne pourras lutter contre lui.
"Fuis el-Hedjàdj, car la rage qui se presse en son cceur est "terrible lorsque, baissant la paupière, il regarde aveo déclain «celui qui lobsède ${ }^{4}$.
«Qui peut se considérer à l'abri (rlu bras) d el-lledjadj? les «Djinns eux-mêmes redoutent sa colère. (Qui ose seul l'abor"der sans crainte?, seul l'homme faible et sans audace."

1 Ghez Les Orientaux, towours attentifs a dissimuler lewrs passions, cu mouvement est en effet l'indice du paroxysme de la fureur.

## LXXV.

Férazdak, qui fuyait les poursuites de Ziyad, passa près d'un campement des Beni Solaim; un homme des Beni Bahz ${ }^{\text { }}$, branche de la tribu de Solaïm, lui ayant donné sa chamelle, le poëte dit à ce sujet :
" Il m'amène sa chamelle au milieu des ténèbres, il vient à moi, et déjà les étoiles jumelles ${ }^{2}$ qui avaient éclairé la première moitié de la nuit, s'étaient enfuies.
«Sache," me dit-il, "qu'elle vient des troupeaux d'Arhah ${ }^{3}$, "et que tu as la nuit pour toi, mais pas de repos!"
«ll me prodigue encore ses conseils après m'avoir donné cette noble bête qu'il avait achetée deux mille écus; pour la posséder, il n'a rien épargné.
«S'il peut mettre la main sur toi," dit-il, "il te fera couper "la langue, ou bien il serrera les chaines à ton cou."

1 Bahz, fils de Solam, fils de Mansour, fils d'Ikrima, fils de Khasafa, fils de Kays Aylan.
${ }^{2}$ Le mot ${ }^{\text {Hit, que }}$ je traduis par étoiles jumelles, designe, en arabe, les étoiles qui se correspondent dans deux constellations de mème nom. On dit par exemple : les deux Chrra (les deux Sirius), pour indiquer les etoiles Sirius et Procyon, qui sont les deux astres les plus importants des constellations du Grand et du Petit Ghien.
${ }^{3}$ Les Beni Arliab, branche de la tribu de Hamdin, possedaient des chameaux renommes pour leur rapidité; d'après ne légende, ils descendaient d'un étalon fantastique qui venait une fois par an se mèler aux troupeanx de la tribu, puis disparaissait toute une année sans qu'on put jamais savoir ou il allait.
«Par son présent, le fils de Bahz m'a défendu contre tous ceux que je haïssais, contre l'oppression d'un tyran cruel.
«Le champion dela libéralité, c'est Aisa aux grandes qualités, Aisa le généreux : la fortune n'a point de vertus pour relever l'homme avare.
« Il a marché sur la tête des gardes, bravant la colère redoutable d'un prince terrible lorsqu'il punit.
«La chamelle a passé près des habitants d'el-Hofaïr ${ }^{\text {' }}$ : telle une autruche mâle (entourée de) ses femelles qui s'élancent à renvi au sein de la nuit.
"N'était la gorge pendante et le museau où la bride se divise, on prendrait son cou pour un màt de Sâdj;
«Et ses vertèbres saillantes semblent des haches enchâssées dans son garrot dont les sangles pressent les chairs compactes.
"Au matin, el-Moulka et Hanbal ${ }^{\text {2 }}$ étaienl derrière moi, et lorsqu'elle sortit de la vallée, les dernières étoiles avaient suivi la nuil qui se couchait.
«Devant, elle aperçoit Rowayya ${ }^{\text {a }}$; déjà brille laurore sur le pic ovale du Sal.
«Au-dela du mont Ferwéin ', sois en paix, détourne-toi de Faldj ${ }^{\text {b }}$, laisse derrière les sentiers de ses montagnes."

1 C'est la première halie sur la route de Bassora à la Mecque.
${ }^{2}$ Hanbal, marais sur le territoire des Beni Témim. Je ne trouve point d'indication sur el-Moulka.
${ }^{3}$ Butte près de Hanbal.
4 Montagne sur le territoire des Beni Asad ontre el-Nibadj et el-Nakra. Elle est encore connue sous le nom de Sak Ferwein.

5 Vallée qui appartient à la tribu d'Anbar, fils d'Amr, fils de Témim, ef située entre el-Rohêl et el-Medjàza, a l'entree du Dehna.

## LXXVI.

## EXGUSES DU POETE A SA TRIBU.

«O mon peuple! je ne vous ai point insulté, l'homme inno- $\wedge$ cent a bien droit à s'excuser.
"Si, dans Maadd ', un (poëte) lépreux dit un méchant vers, on m'attribue son poëme tout entier.
« Cessez; si j'avais voulu faire des satires contre vous, on aurait vu paraitre un poëme qui serait devenu fameux, dont l'éclat m’aurait attiré la renommée.
"Quoil un autre parlera, et c'est moi qui serai frappé pour sa faute! voilà une loi qu'on devrait changer ${ }^{2}$ ! »

1 Maadd, fils d'Adnan et père de Nizar.
2 Le premier vers de cotte pièce fut pris par Férazdak à Rafé, fils de Horeim de la tribu de Yerbou; le second et le quatrieme sont une addition de Khalaf, fils d'el-Ahmar, qui aimait à imiter le style des anciens poetes et a intercaler ses vers dans leurs poésies. - On lit le second dans le Sihhdh, avee les


## LXXVII.

"Fils de Nahchal! (puisse) Dieu ne pas rétablir la paix parmi $\wedge^{\wedge}$ vous! (daigne Dieu) augmenter (encore) la distance qui vous sépare de moi!
«Quoi! tous les refrains qui frappent les oreilles des cavaliers qui montent vers les sommets du Nedjd, rediront sans cesse les forfaits d'une seule tribu!
"Vous êtes furieux contre nous, parce que Moudjâché est au-dessus de vous, et que (parmi les vôtres), celui qui réunit le plus de titres de noblesse (est notre) esclave ${ }^{4}$."

1 Trait contre el-Achhab de la tribu de Nahchal, et fils d'une femme esclave nommé Romanla.

## LXXVIII.

## ÉLOGE D'ORAZ,

flls de salama de la tribu des beni téym-El-hat, fils de thalaba ${ }^{1}$.
(Ce personnage, qui émigra dans la tribu des Beni Djawal, avait protégé Hanzhala à la journée de Wakith ${ }^{\text {? }}$.)
"Lorsque la tribu en tumulte est dispersée, que les faibles an sont affolés et qu'il faut charger avec ardeur,
"Tu n'as rien à redouter si tu prends pour ami Bekr, fils de Wayel, si les liens (qui l'unissent à lui) sont (ceux de la parenté avec) les Beni Djawàl, la famille d'Orâz.»

- Tribu issue de Bekr, fils de Wayel. Dans la vipille langue de l'Arabie, le mot Teym est synonyme de Abrl(sorviteur); Téym-el-Lat signifie donc le serviteur de Lât (idole de Thakîf).
${ }^{2}$ Bataille qui eut lieu entre les tribus de Témim et de Bekr postérieurement à l'Islam. Ce combat reçut le nom de Wakîth, qui signifie le batonné, à rause des grandes pertes que les Témimites y sulirent.


## LXXIX.

## SATIRE CONTRE THIRIMMAH '.

"Les aboiements de Thirimmàh, Als dr Thokba, me rappellent les hurlements du damné Thémoudite (qui entendit beugler) le jeune chameau ${ }^{2}$.

1 Thirimmâh habitait le mont duja aver une partie de la tribu de Habbi, fil, de Nomara, fils de Lakcm; a la suite dun meurtre, s'etant separes du reste de la nation, ils se naturaliserent dans la tribu de Thay.
${ }^{2}$ Le peuple de Thémoud, de race sémitique, est une des antiques nations de l'Arabie; il habitait le pays de Hidjr, dans la vallée nommée Wadil-Kora (vallee des bourgades) entre Méline et Damas; les Themoudites y avuient creuse des carernes qui leur servaient de demeures. Le prophite Saloh, envoyé pour les tirer de l'idolatrio, fit sortir miraculeusement d'un rocher une chamelle et son petit; les deux animaux hurent en un senl jour toute l'ean des abreuvoixs; les Thémoudites implorèrent le prophète qui leur répondit, au nom de Dieu, que l'eau de la source serait, alternativement, un jour pour eux et un jour pour la thamelle, et leur defendit de la trocr, non plus que son petit, en les menaçant de la vengeanco divine s'ils désobéissaient. Il les avertit qu'il naitruit parmi eux muenfant aux cheveux roux of aux yeux bleas qui violcrait sa defense; Ies Thémondites convortis mettaient it mort tous les nouveaux-nes sui portaient ces signes. Cepondant, le fils d'un ennemi de Shleh put echapper a la mort et, devenu homme, il tua la damelle pour venger son pere écrasé pur un rocher, derrière lequel il se caehait avee sts partisans pour faire périr le prophète. Les Thémoudites, arertis par l'envoý divin. cherchèrent vainement a rattraper le jeune chameau, qui disparut à leura youx en poussant trois cris. Le quatrieme jour, la vengeance divine recut son exécution : le visage des Thémoudites devint livide, le lendemain noir. Le jour suivant rouge, puis survint un ouragan qui les fit périr tous, cet le lendemain "on les trouva dans leurs habitations gisant morts la face contre terre." (Koran, XI, 70; - Thabari, Zotenberg, I, 130 et suiv.)

On dit proverhialement: plus damné que l'homme rouge de Thémout.
«Les enfants de Thay ${ }^{4}$ ne sont que des mages incestueux semblables aux brutes.
"Oui, vous n'êtes que des mages impurs, ces mages qui ont leurs filles pour épouses, ces mages dont les filles ontleurs pères pour maris.
«Dressez vos tentes sur la pente du mont Adja, les chèvres pisseront dessus et le torrent les entrainera.
"N'est-ce point nous qui sommes les chefs du peuple et de la tribu d'où descendent les Khalifes et le Prophète?"
${ }^{4}$ Tribu du Yémen descendant de Cahlân. Elle émigra et vint se fixer entre les deux montagnes Adja et Salma, que l'on nomme les deux monts de Thay.

## LXXX.

## ELÉGIE SUR LA MORT DE SES DEUX FILS.

"Puissent les rochers écraser ln bouche des envieux qui se réjouissent du malheur de mes lionceaux ! (J'ai perdu mes lionceaux, et demeure solitaire) comme un lion farouche entre tous retiré dans sa lanière;
"Autrefois, il s’avançait majestueusement entouré de ses petits, et tous les lions de la terre se dispersaient entendant ses rugissements.
a Je le vois, hélas! à la tête de chaque sentier, les sentinelles de la Mort ne cessent de guetter toul homme vivant;
"Et quiconque est suivi de la Mort, cùt-il de longs jours à vivre, ne (peut se dire) en bonne santé.
"Non! que Néwâr, éperdue après la mort de ses fils, lacère sa poitrine, je ne blàmerai point
"Sa douleur après ces deux coups successifs; le trépas met en pièces les talismans.
"Au milieu de la nuit, les deux Samâk ${ }^{\text { }}$ qui s'élèvent audessus des étoiles doubles, me rappellent mes deux enfants.
"Avant moi les peuples ont été frappés dans leurs fils et dans leurs frères; Néwâr, garde donc la retenue des nobles dames!

4 Les deux soutiers. Ce sont les étoiles Alpha de la Vierge, et Alpha du Bootès (Arcturus). (Sćdillot, Supplément au traité des instruments astronomiques des Arabes.)
"Avant eux, les deux Akra sont morts, Hàdjeb est mort, Amr est mort, le preux Kays, fils d'Asem, est mort aussi ${ }^{4}$.
"Mon père est mort, les deux Mondhir, Amr, fils de Kolthoum, le météore des Aràkem sont tous morts ${ }^{\text {² }}$.
"Kab et Hâtem ${ }^{3}$, les deux plus vertueux de leurs tribus, sont partis, et cependant les leurs ne sont pas morts le jour où ils les ont quittés.
"Bisthâm, fils de Kays et Amir sont morts, Abou Ghassân, le cheik des Lahàzem est mort aussi ${ }^{4}$.
${ }^{1}$ El-Akra et son frère Fixas, fils de Habes (selon Ibn Doréid; selon le commentaire ils étaient fils de Firàs de la tribu de Moudjáché, fils de Zorara); chevaliers de la tribu des Boni Okanl. - Hadjeb le témimite, qui remit à Kosroès son are en gage pour obtenir la permission de faire entrer les troupeaux de sa tribu sur le territoire persan. - Axnr, flls d'Odas, fils de Zeid, fils d'Abdallah, Gis de Dárem, chevalier témimite du temps du paganisme. - Kays, fils d'Asem de la tribu de Minkar, surnommé par Mahomet le Cid des Arabes nomades.
${ }^{2}$ Mondhir IV, fils d'el-Mondhir, fils de Mà-el-Sema, roi de Hira. - Amr, fils de Kolthoum, poête guerrier de la tribu de Taghleb, fils de Wayel, estl'auteur d'un des sept poemes connus sous le nom de Moallaka. Les familles taghlebites de Djocham, Malek, Amr, Thaiaba, Hareth et Moawia, avaient rega le nom d'Arakem (vipères) parce que, disait-on, leurs yeux ressemblaient a ceux des serpents venimeux nommés Arkam.
${ }^{3} \mathrm{Kab}$, fils de Maraa, de la tribu d'Yyad, renommé pour sa libcralite. Hatem de la tribu de thay, dont la genérosite, chantée par tous les poëtes, est restée proverbiale.

4 Bistham, fils de Kays de la tribu de Chéybun. - Amir, fils d'el-Thofail, de la tribu de Djafar, descendant de Kays Aylan par Hawâzen. - Abou Ghassâa (pere de Ghassan), surnom de Malek, fils de Misma de la tribu de Djahdar. Les tribus de Kays, Teym-el-Lat, fils de Thalabo, Idjl, fils de Lodjeym, Anaza, fils d'Asad, ayant fait alliance, recurent le sumom de Lahazem, paree qu’elles formaient les dents d'une seule machoire (Lahzama).

Ce passage peut être rapproché de la ballade des seigneurs du temps jadis, de François Villon:

Qui plus $P$ où est le tiers Calinte,*
Dernier décédé de ce nom Qui quatre ans tint le Papaliste ? Alphonse le roy d'Aragon,
"Tes deux fils n'étaient pas autres que les enfants des hommes. Patience, alors! les gémissements des pleureuses ne rendent point la vie à ceux qui ne sont plus."

Le graciena due de Rourhen, Et Artus, le duc de Bretaigne, Et Charles septiesme le Bon?
Mais out eat le prews Charlemaigne!


## LXXXI.

 pect! Tu visites celles qui l'entourent, mais elle, tu n'oses l'aborder;
"Tu l'evites, ce n'est point par haine pour ses habitants, mais l'œil de l'ennemi est aux aguets.
"Oui, les jours de la canitie sont les plus amers! les plus doux sont ceux de la jeunesse!
"La vieill esse a bien encore quelques plaisirs, quelques joies qui rafraichissent l'àme; mais qui roudrait blàmer la douce vie qui la précède serait réduit aux : « Peut-Atre."
"Lorsque la caducité a chargé sur la jeunesse, que toutes denx brandissent leurs glaives, la première remporte la victoire, à coup sùr.
"Gloire au vaincu, honte au vainqueur, lorsque ce sont les escadrons de la vieillesse qui ont enfoncé ceux de l'âge mûr.
"Après la décrépitude, la jeunesse ne peut plus revenir: le lait retournerait plutòt à la mamelle d'où le berger l'a fait couler.
"Le tyran rugissant qui opprime son peuple, les coups de son glaive fussent-ils en estime et en honnour parmi les siens,
" Aura la joue déchirée par les griffes de la tribu; abattu, ses épaules seront foulées aux pieds.
"Un cousin est l'orgueil du fils de son oncle; si l'un d'eux s'irrite, aussitôt l'autre devient rude, inabordable.
"Souvent aussi le mal (qu'il veut faire) est près, alors que son bien est tout là-haut où brillent les étoiles.
"La haine absente (de son cour) n'est pas bien loin, mais on ne peut sentir son amitié qui est toujours prête.
"Lorsqu'un homme ne profite pas des épreuves qu'il a subies, que son âme ne l'avertit pas lui-même, il ne tire pas plus d'avantages de l'expérience des donneurs de conseils.
"Une racine qui ne nourrit pas le tronc est inutile; (le parent qui ne sert pas les siens), vient-il à mourir, il n'est point regretté. »

## LXXXII.

## ELOGE D'ASAD, FILS D'ABDALLAH EL-KASRI.

"Fais provision de bonnes cuvres et d'exploits, car l'âme ne pourra plus rien pour elle, alors que le fer lui apportera le trépas;
"Mais peut-être, après que la mort l'aura touchée, vivra-ielle pendant une longue éternité,
"Et tu verras l'âme qui aura amassé des bonnes cuvres, quand l'homme ne pourra plus parler et que son cour ${ }^{1}$ ne battra plus.
«Que de grâces, que de bienfaits m'ont accordés les mains fortunées du père des lionceaux, lorsqu'elles m'ont rendu la liberté!
"Je suis debout, je marche enfin après avoir été si longtemps affaissé sur mes pieds.
"Que de graces, que de bienfaits m"ont accordés tes mains, fils d'Abdallah! que de bienfaits dont les traces restent ineffacables!
"Que de palais n'avez-vous pas construits! Leurs colonnes surpassent celles des autres édifices.
"Ce sont (les enfants de) Badjila", (les partisans) de Khâled qui les ont élevés de leurs mains: leur illustre Yézid ${ }^{3}$ en a porté le sommet au plus haut des cieux.

[^32]«Je le vois, c'est vous qui dominez toutes les tribus, alors que les difficultés domptent ceux qui veulent lutter contre elles.

* Lorsque Badjila rencontrait l'ennemi, c'est en vous qu'il frouvait un defenseur et un appui.
«Au moment où les femmes effrayees relèvent les pans flottants (de leurs robes) pour fuir, c'est parmi vous qu'elles trouvent des lions (qui les protégent).
"Jamais les descendants de Badjlla, (les amis) de Khâled n'ont été privés de quelqu'un des vôtres ou de vos (lieutenants) pour les commander;
"Et quand, se balançant avec orgueil sous leurs cuirasses, ils marchent au combat, ta ne trouves personne capable de les repousser.
"Par ina vie! si les aieux des eafants de Badjila ont humilié ceux des autres tribus,
"(C'est qu')ils oni lancé contre eax leurs rapides escadrons, ef que leurs lions à la tête altiere savaient fracasser les crânes.
a Leurs bras ftaient les remparts des suppliants, alors que se heurtaient les (génies) rouges et noirs de la mort.
"Lorsque Badjila frappait de la lance ou du sabre indien, les plus durs étaient lorisés;
"Car le sabre et la lance ont été crés pour le seul Badjîla, et c'est à son bras qu'appartient de distribuer généreusement leurs coups. »


## LXXXIII.

## AU MEME.

"Oui, Faldj et ses déserts, alors même que je les traverse, me sont plus chers et plus précieux que les (flots du) Petit Tigre.
"C'est là qu'ils m'ont appris à monter un coursier que je n'avais jamais enfourché, (jamais vu) équipé.
"(Bizarre monture), ses jambes sont des bras humains ', (car c'est un navire) quilui-mème porté (sur les ondes), mène à destination, avec sa cargaison, tous ceux qui y sont assis;
"Sans jamais reposer, la poupe et l'éperon brisent les flots qui le heurtent.
"Dresse-t-on les voiles, on dirait une autruche qui entr'ouvre ses ailes en allongeant son corps.
« C'est le fils d'Abdallah qu'il veut, lui qu'il a choisi pour but; lorsqu'(Asad) parle, c'est la vérité qu'il dit, puis (après avoir parlé, il agit.
«Parmi cent coursiers qui attirent sur eux les enjeux des parieurs, c'est lui qui, le premier, arrive au but.
« Par ma vie! rendre l'existence aux âmes qui sont près de mourir, est plus noble qu'un (misérable) présent de deux chamelles.
"Ll m'a tiré d'un abime dont les bords s'étaient écroulés sous mes pieds, et dont les parois n'avaient point d'aspérités auxquelles on put s'accrocher potur remonter ${ }^{2}$.

1 Les bras des ramears.
2 Ferazdak s'était moque du travail qu'nvait eutrepris Kibled, fils i'Ab-
«Allons! pour tout ce qui est entre les mains de Dieu, au jour fixé, le terme arrive implacable.
"Celui qui se laisse aveugler par la bonté du Seigneur, est perdu; mais le Tout-Puissant sauvera celui qui met en lui son espoir.
"Les jours et les nuits qui se succèdent au-dessus des hommes, leur découvriront les mystères cachés.
«(C'est ainsi que), si tu interroges un homme versé dans la connaissance de ces prodiges, il te divulguera les choses que tu ignores.
"Oui, le décret fatal suit toute âme jusqu'au jour où il finit par la rejoindre."
dallah, lorsqu'il fit creuser le canal Moubarak (béni) à Bassora; il fut mis en prison par Malek, fils d'el-Mondhir, fils d'el-Djaroud et rendu a la laberté par Asad.

## LXXXIV.

## A OMAR,

FILS D'EL-WALID, FILS D'ABD-EL-MALEK.
"C'est vers toi, fils d'el-Walid, que s'élancent nos montures ir et leurs cavaliers encore plus résolus el plus opiniàtres qu'elles. c Elles se hâtent vers Omar; c'est vors lui qu'elles aspirent avec ardeur : Vivent les coursiers et le but qu'ils se proposent! «Chaque fois que tu as couru, tu as devancé les escadrons; chaque fois que tu es revenu d'une campagne, tu avais acquis une gloire nouvelle.
"Sans la défense du Prophète, on se prosternerait devant ce fils de trois Imâms ${ }^{\text { }}$,
«Qui, s'il donne aujourd'hui, demain, au lever de l'aurore, ajoutera encore aux grâces qu'il a accordées.
«Au nom d'un homme dont la généalogie, formant une suite d'anneaux enchevetrés depuis el-Walid jusqu'à Kinda ' ${ }^{\text {, }}$, monte au faite de la gloire,
"Je dis à ma robuste chamelle dont la bosse a été usée par le frottement du bât, et les courses nocturnes pendant lesquelles elle faisait lever les Kathas (surpris) dans leur sommeil :
«Adresse-toi au plus noble des humains; si tu parviens jus"qu'à Iui, tu n'auras plus besoin d'errer de tous côtés pour trou* ver un protecteur; "
${ }^{1}$ El-Walid, fils d'Abd-el-Malek, fils de Merwan, tous les trois Khalifes.
2 Kinda, de la race de Cahlàn, et anteur d'une tribu illustre.
"Car deux foyers brillent devant ses tentes, toujours prêts à fournir un repas hospitalier :
a L'un d'eux fait bouillonner au sein de l'hiver les chaudières grorgées, l'autre est un bras qui brandit un glaive brillant comme une lame indienne.
"Ah! sila gloire pouvait rendre éternelle la vie d'un homme, tu serais éternel; mais, après (la mort du) Prophète, pas d'immortalité (à espérer!)
«Tu es un prince habitué à la gloire: un homme agit-il jamais autrement que d'après sa nature?
«Elle (Néwar) me demande : « Pourquoi, inquiet, te retour" ner ainsi sur tes flancs? quel souci t'agite? quel mal trouble *tes yeux?
"Aucun," lui répondis-je; " mais je vois les miens et ne puis "les secourir."
"Mais," répond-elle, a le fils d'el-Walid n'est-il pas celui «dont le bras bannit la disette et la pauvreté?"
" Il serait généreux, fils de Ghâleb, alors même que tu n'irais pas dresser tes tentes auprès de la sienne; si tu vas au-devant de lui, il seva plus prodigue
"Que le Nil dont les flots (gonflés) jettent au-delà des berges leur écume et leurs épaves; bienheureux les suppliants qui s'adressent alui!
«Lorsque les soucis assaillent l'homme, et le font vaciller comme un chameau entravé, il reste impuissant;
«Si l'ambition n'est pas soutenue par la persévérance, et par une volonté ferme comme un câble robuste, elle ne sert à rien.
"Le fils d'Abou'l-As est parti, il a rendu infranchissable (aux chrétiens) le rempart (que ceux-ci croyaient) inexpugnable (à l'Islam ${ }^{1}$ ); pour lui quelle gloire!
₹ Malgré le silence du commentateur, je pense qu'il est faitici allusion a la campagne de l’an 92 pendant laquelle les armées musulmanes, commandees
"Et pendant lhiver sanglant et stérile, c'est à sa table que venaient et revenaient (les affames);

* (Les hôtes) connaissaient bien les routes qui conduisaient à sa tente, (et ils revenaient) les mains pleines de nourriture.
"Famille de Merwàn! il n'est point de pieux Musulman ni d'infidele sur la tête desquels vos bras ne se soient étendus.
"Si votre tribu compte sagloire et ses tentes, si l'on énumère les plus nobles des hommes, à vous le premier rang !"
par Omar, fils d'el-Walid, et Maslama, fils d'Abd-el-Malek, envahirent l'empire byzantin, conquirent de nombreases places fortes et parvinrentjusqu'su Bosphore.


## LXXXV-LXXXVI.

## CONTRE ABOU KERCHA

DE LA FAMIHLE DE DAREM.

"Abou Kerchà n'est pas un voleur, mais il mange ce que les siens ont volé."

On raconte que Khalifa el-Aktha ${ }^{4}$ vint solliciter Férazdak : «Mets ta main dans cette bourse," lui dit le poëte, "tout ce que "tu prendras sera pour toi." Khalifa fit des satires auxquelles Férazdak répondit:
"La hache de l'émir et le feu (dans lequel on a bralé) ta main coupée, savent bien que tu es un voleur."

1 El-Aktha, c'est-à-dire le manchot. Suivant la loi musulmane, le voleur est condamné à avoir la main droite tranchée; en cas de récidive, il perd le pied gauche; l'exécution doit avoir lieu en présence de la partie lésée, seule en droit de poursuivre le coupable. (Tableau de lempire Ottoman, Mouradjea d'Ohsson, III, 264.)

## LXXXVII.

## SATIRE CONTRE YEZID,

FULS DE MASOUD *, OKEF DES BENI NAFCEAL.

Le poëte reproche aux enfants de Nahchal, fils de Dàrem, leur parenté avec el-Achhab. fils de Romanla ${ }^{2}$ et de Thour, fils d'Abou Hâritha, fils d'Abd-el-Mondhir, fils de Djandal, fils de Nahchal.
«Par ma vie! le fils de Thour a déçu l'espoir de Nahchal, comme les talismans trompent la confiance du malheureux qui espère en eux après avoir été mordu par un serpent ${ }^{3}$.
a Il les tenait suspendus au-dessus d'un goufire sans fond, et tandis qu'ils se débattaient sur l'abime, la corde leur a manqué.
"Celui que protégent Romailla et son fils, (a pour abri) un rempart (ruiné et) facile à franchir; son honneur est à la merci de tous.

1 Voir p. 77.
2 Voir p. 237.
3 Le mot Salim سلئ, mordu par un serpent, qui signifie proprement : bapn portant, est employé ainsi par euphémisme, et, selon Asmai, parce que chacun fait des voux pour lhomme qui a été mordu par un serpent. Selon un autre commentateur, le mot Salim signifie: abandonné, et ne prend le sens qu'il a en cet endroit que parce que l'homme ainsi blessé est abandonne au desespoir.
« Plusieurs fois j’ai brisé la force des bras de tes pareils, et les spectateurs contemplaient notre combat.
"Les uns font lever les oiseaux à leur droite ${ }^{1}$ et en conçoivent d'heureux présages; mais c'est à gauche que s'envolent ceux qui partent à côté de Yézid, fils de Masoud.
«Silence, fils de Yézid, écoute mes paroles; si je t'explique la vérité, la comprendras-tu?
"Je t'apprends ce que savent tous les hommes: celui qui ignore une chose ne ressemble pas à celui qui la connait.
"Ne vois-tu pas que depuis longtemps nous sommes vos supérieurs 2 ainsi les plumes qui sont en tête de l'aile sont les plus belles;
"L'architecte de la gloire n'a jamais cessé de travailler à son palais parmi nous, tandis que chez les autres hommes, les uns bâtissent et les autres abattent.
"C'est notre héritage depuis bien longtemps, depuis le siècle du Tobba²; (c'est un édifice) aux colonnes élevées, aux piliers robustes.
"Que de prisonniers n'avons-nous pas délivrés! Que de fois n'avons-nous pas pris sur nous le poids du sangr versé! Gelui sur qui tombait ce fardeau succombait sous le faix.
«Enfants de Nahchal, vos insultes ne peuvent rivaliser avec mes paroles dechirantes et leurs traits rapides.
"Quand, au ccur de l'hiver, tu es l'hôtc des descendants de Nahchal, tu ne vois chez eux que de petits plats garnis de vils mets.
"Ne savez-vous pas, fils de Rakâch ${ }^{3}$, que je ne fais point la

[^33]paix avec vos pareils, quand, de leur propre choix, ils m'ont déclaré la guerre?
"Nous avons pillé Fokaïm : Fokaïm est une proie; quiconque fait la guerre à Fokaïm le met à sac.
"Nous l'avons entrainé depuis la terre de Bekr, fils de Wayel. et avons poussé devant nous (les prisonniers) trébuchants, aux nez camards.

* C'est moi le poëte défenseur des droits de sa tribu; un homne comme moi sait bien, seul, répondre aux haines qu'il s'est attirées;
«Et je renverse mes ennemis sur des charbons ardents qui rongent leur maladie (haineuse).
"Que de fois avons-nous percu le quart ${ }^{4}$ du butin sur une armée dont les (fiers) guerriers ressemblaient aux pics des monts superbes!
* (Armée) nombreuse, en tumulte comme (les flots de) l'Océan, elle sait joindre l'ennemi; le bruit ei le fracas qu'elle souleve assourdissent ceux qui l'entendent.
"(Le tumulte) immensc (qui s'élève dans les airs, étourdii) les oiseaux; arrêtés (dans leur vol, ils tombent) au milieu des escadrons dont les coursiers amaigris se lancent dans le pays ennemi.
"Nous en faisions partie, nous avons vu ses destriers (épuisés de fatigue) et semblables a des noyaux de dattes polis sous la dent,
"Et les nombreuses tribus qui la composaient étaient réusies par les rênes du commandement remis à nos mains.
"Le matin, au moment où on levait le camp, les pieds des chameaux et les sabots des coursiers broyaient les rochers;
pression fils ne doit etre prise que dans le sens de descendance, ainsi qu'dit* est fréquemment employée en arabe. Rakach était femme de Darem.
${ }^{2}$ Du temps du paganisme, entre autres privileges, le Réa ou chef d'une armpe recevait pour sa part le quart du butin conquis.
« Et lorsque l'avant-garde descendait au bord d'un abreuvoir d'une eau abondante et pure, telle était la soif des combattants qu'ils en épuisaient les ondes jusqu'à la dernière goutte.
« Par eux, nous avons surpris Bekr en fondant sur Iui, puis nous nous sommes partagé prisonniers et butin;
« Par eux, nous avons envahi la terre de nos ennemis; de mendiants, nous sommes revenus riches du butin cenquis.
«Alors que le Prophète de Dieu serrait la main et que les prisonniers de Témîm ${ }^{4}$ étaient enchainés dans ses fers,
« Nous avons écarté les chaines des captifs, malgré ses rugissements et sa colère terrible (déchaínée) contre eux.
«Tels furent nos prouesses jadis et nos ardents efforts: de tous les elans, ceux qui portent le plus loin sont les plus généreux.
«Jamais ceux de Nahchal ni de Fokaïm, ces blocs endormis, n'ont pu rivaliser avec eux. "

1 Mahomet avait envoye Oyayna, fils de Hisn, punir les Beni Témin da secours qu'ils avaient fourni aux Beni Kab lorsqu'ils avaient refuse de payer l'impót. Ce guerrier ramena cinquante prisonniers. Les Beni Temim envoyèm rent des ambassadeurs à Mahomet pour les Iui redemander ; ils provoquezent le Prophète à une de ces luttes, frequentes entre les Arabes, on les orateurs et les poetes de chaque parti exaltaient la gloire du sien. Les Témimites, vaincus par 1’eloquence de Kays, fils de Thabet, et par le poete Hassan, reconnurent la mission prophétique đe Mahomet, qui leur distribua des présents et rendit la liberte aux prisonniers.

## LXXXVIII.

## GLOGE D'OMAR, FILS D'ABD-EL-AZIZ:

(Ce prince était alors à la Mecque.)
^Asma, lorsque ma tente est voisine de la tienne et que j'espère en tes promesses,
" (Asmâ,) tu exhales un parfurn semblable à celui que, le soir, répandent les lavandes du vallon; tes yeux noirs, peints d'antimoine, (éclairent) ton visage brillant comme une pièce d'or.
a Après le sommeil, ta respiration enivre comme les effluves du muse pendant la nuit.
«Dors-tu?» me dit-elle. - «Les soucis de mon ame m'ont "privé de sommeil."
"C'est moil la fortune de ceux dont Ghàleb est le père, pendant l'année de disette où les veuves vont (de porte en porte) avec des bourses de mendiants,
a Et je défie les humains d'atteindre (le degré de) gloire où je suis parvenu; nul ne saurait y arriver; on prendrait plutôt le soleil avec la main.
"Je suis le descendant de Khindif et de Hanzhala: c'est à moi qu'obéissent les cavaliers de la tribu réunis dans mon camp,
" (Pour fondre) sur un peuple auquel ils imposent le Kharâdj ${ }^{2}$,

1 Voir les pièces IX et IX bis, pages $\ddagger \mathbf{j}$ a 4.
${ }^{2}$ Voir p. 47, note 2 .
alors que la dent (du Khalife), vigoureux étalon, broie les crânes et les rochers ${ }^{\text {- }}$

* Les tribus qui descendent des plus nobles aieux, voudraient pouvoir rattacher à nous leurs origines, lorsqu'elles récitent leurs généalogies.
« Nous celebrons fièrement (notre honneur) par-dessus tous les peuples, et on nous croit : les vains efforts, le vain orgueil sont les pires de tous.
« Le moment de comprendre n'est-il done pas arrivé? ce moment où le trompeur sera repoussé, où le sage verra la vérité.
"Tous les hommes, excepté nous, s'irritent contre ceux qui leur font du bien.
"Fils de Léila ${ }^{2}$ ! c'est pour (arriver à) ta (demeure,) que les montures du fils de Léila ${ }^{a}$ ont traversé les plaines arides, et les déserts dont les sables cachent l'eau des abreuvoirs;
«Les débris qui flottent à la surface, tournent autour des seaux comme la graisse fondante.
"Sur le chemin antique et bien tracé d'étapes en étapes qui traverse le désert, ma chamelle emporte deux misérables:
«Car elle veut, à la fois, voir le temple du Seigneur et le fils de Léila, les deux plus nobles buts dont on puisse espérer les grâces;
"Faire visite à la Maison de Dieu, et au fils d'un Khalife dont les mains traient (les mamelles de) la liberalité.
"Deux etres vivaient en Egypte; par leurs vertus, ses habitants ne craignaient ni ennemi ni famine épuisante :
"Le Nil, et le fils de Léila auprès de lui; leurs dons coulaient en torrents sur les mains des pauvres;

2' J'arais traduit : C'est moi le vigoureux étalon, sans le commentaire qui dit que le mot ${ }^{3}$ désigne ici le Khalife.

2 Omar, dont la mère était Leila, fille d'el-Asbagh, fils de Reiyan de la tribu de Kelb.

3 Férazdak avait pour axeule Léila, fille de Habes.
" Mais voici que les habitants des rives du Nil désespèrent (de sa générosité) : ses bords, couverts par l'inondation, se sont séchés.
« Oui, depuis que le fils de Léila a laissé vide la place qu'il occupait, les hommes cherchent de tous côtés le nuage dont la pluie fécondante est tarie,
«Semblables à des orphelins qui demandent leur tendre mère ou le noble père qui les a délaissés.
« Dis aux orphelins, dis aux veuves, dis au voyageur que ses montures entrainent vers le pays du fils de Léila;
"A celui qui, fuyant (le malheur) qui le poursuit, marche vers le prince espérant ses bienfaits;
a (Dis-leur) qu'ils trouveront en lui le fidèle conservateur du dépôt de noblesse et de générosité exubérante que son père lui avait confié.
"Coursier au front étoilé, le Juste ', et la famille d'Abou'l-As aux longs baudriers, I'ont porté à l'apogée de l'illustration.
« Enfant de dix ans, le faîte de la gloire qu'il touchait déjà était trop altier pour les vieillards aux cheveux blancs.
"Alors ses parents l'ont dressé comme un noble coursier sous le frein; lorsqu'il s'est élancé, il a atteint le soleil (du premier bond).
« Ne vois-tu pas que la terre absorbe l'eau du Nil? qu'après la mort du fils de Léila et de ses vertus, la générosité a péri?
« Souvent, fils de Léila, tu as racheté, par une précieuse rançon, celui qui était en otage (dans les piéges) de la mort, et tu as brisé ses fers.
«Et maintenant nulle tombe ne cache un héros semblable au fils de Léila; pendant sa vie, il était sans rival."

1 Surnom d'Omar.

## LXXXIX.

"Ah! qui aura pitié de l'amour qui absorbe ta pensée pendant la nuit, alors que tes paupières ne peuvent se baisser sur ton œil en feu!
"Voici les traces de leurs tentes; (les cendres,) mêlées aux laissées de leurs troupeaux, imitent (la moucheture des ailes) des pigeons; le vent d'est a passé sur les ruines et les a rendues méconnaissables.
"Le soir, les laureaux sauvages y balancent leurs queues, comme de blanes étalons épuisés que les chamelles appellent en mugissant.
"Déserté des gens pieux qui l'habitaient, leur campement est devenu la demeure des autruches (amies) de la solitude: elles y remplacent la foule, et les troupeaux de bœufs (qui y paissaient).
"J'ai vu Léila; c'est là qu'elle habitait à côté d'un ami, dont les nobles épouses ne s'abandonnaient point it de sottes médisances.

* Mais voici que les envieux ont changé l'amour de Lélla; voici que le regard d'un espion qu'elle hait s'interpose entre elle et moi.
"Je me vois encore quand je visitais Léila; son mari, furieux contre moi, tordait ses lèvres de rage.
"Lorsque je me rendais auprès d'elle, quelquefois je n'avais derrière moi ni espion ni ennemi à redouter;
"Cependant l'homme qui se sait l'objet d'un soupcon, croit toujours qu'un œil observateur est braqué sur lui;
« II se lient en grarde et pense, dans sa crainte, que les secrets de son âme ne sont cachés à personne.
"Un matin la tribu a quitté ses campements situés entre les buttes; les meules de Bohma ${ }^{\text { étaient épuisées et l'ouragan souf- }}$ flait;
"Ils partent pour la cote, pour la vallée de Hâyel ${ }^{\text {: }}$ : c'est le désir de briser un amour noué par un lien solidement tordu qui les appelle.
"Ils emportent une partie de mon ccur; déjà Toumâdhir, qui lui était si chère, l'avait ravi avant les compagnes d'elDjanoub.
"Je me rappelle les amies d'el-Djanoub; les fleuves, avec leurs ponts et leurs gués, nous séparent aujourd'hui.
"Blanche beauté des villes, sa demeure est entre le Tigre et l'Euphrate ${ }^{3}$, son trône elevé est bien abrité contre les ardeurs du midi.
"Après son départ, mon âme tombe (abattue), la douleur cachée qui fermentait au fond de ma poitrine parait au jour.
«Je retiens mes sanglots; ils cessent un instant, mais voici aussitôt d'autres pleurs qui tombent.
a Alors même que, sous le voile, mes yeux verseraient des larmes à torrent, ce serait un torrent de sang.
"Lorsque mourra ton douloureux amant, tu sauras, Léila, quelle trame de malheur a été ourdie contre lui.
"Tu verras la faute de tes desseins; tu seras responsable du crime d'un parent qui, dans son emportement, ne sait baisser les yeux.
"Il ne restera alors de ton amant qu'un débris mourant, sem-
* Sorte de fourrage.

2 Hayel. Dlusieurs vallées d'Arabie portent ce nom : l'une dans le pays des Beni Kochéyr dans le Dehna, une autre près des monts Adja et Salma, enfin on désigne encore ainsi une aiguade des Beni Yerbou.
${ }^{3}$ Mot in mot: les deux Euphrates.
blable à l'aile (encore garnie) d'un aigle auquel on aurait arraché ses plumes.
"Léila voudra-t-elle me racheter? Je sais que celui qui s'est donné en gage pour Léila, est abandonné de ses parents insouciants.
« Par ma vie! si je me suis lancé avec opiniâtreté dans les voyages, c'est que les courses vagabondes présentaient de doux spectacles à mes yeux étonnés.
"Une belle, aux yeux languissants, gémit dans un chàteau aux murs solides; à sa vue l'àme, saisie de frayeur, s'échappe de la poitrine: la mort est là!

* C'est la compagne d'un homme puissant et libéral qui distribue ses faveurs par milliers ${ }^{*}$, d'un cheik qui regarde comme misérables les riches présents qu'il donne à son épouse.
«La générosité qu'il lui témoigne rend jalouses sa famille et ses autres femmes, qui s'éloignent d'elle et lui tournent le dos.
«Je suis parti en tapinois, en garde contre les piéges que le jaloux brutal avait tendus sous mes pieds.
" J attendais; enfin, au moment où la nuit s'éclaircit, les cordes qu'elle m'a jetées m'ont enlevé près d'elle.
"Réunis dans la splendide salle (où elle m'attendait), nous étions inondés des effluves pénétrants du musc, que lui avait apporté un marchand de Dàrin".
"Alors j'ai étanché la soif qui brulait ma poitrine; mais une difficulté impossible se présente à moi, et le souci qui ronge mes entrailles ne me laisse pas de trêve.
"Non, sans le danger que je crains, il n'y aurait pas de halte hospitalière plus délicieuse (pour le voyageur qui est parti la nuit) après s'étre reposé au crépuscule;

1 Mot à mot: il donne par deux mille écus. Le commentaire ajoute: "C'etait ce que les noblos donnaient habituellement."
${ }^{2}$ Darin. Port de mer du Bahrein et entrepôt du muse de l'inde.
" (Mais) deux gardiens ont été chargés de défendre l'entrée, et la sombre porte de Sâdj gémit sur ses gonds.
"Comment descendre? " dis-je à mon amie; "la nuit s'en" fuil, le coq a chanté plusieurs fois."
"Les clefs sont chez lui," répond-elle; "comment passer par" dessus Thahmán ${ }^{1}$ ?"
«- L'épée?... ou bien comment pousser la porte solide près " de laquelle une sentinelle veille toute la nuit?
"Je saurai bien inventer une autre ruse; l'affaire a plusieurs a faces, $j$ 'en trouverail'issue,
«Et peut-être le moyen qui m'a fait monter ici me recon"duira à terre si ma mort n'est pas encore décrétée. "
"Aussitôt elle apporte de longs câbles, et vient avec l'amie qui partage avec elle la couche du jaloux à la fourbe redoutable.
a Je saisis les cordes; à la grace de Dieu! C'est lui qui simplifie les difficultés!
"Asseyez-vous, leur dis-je, debout vous pourriez glisser; liez« vous aux cordes, je vais me risquer; "
«Puis je crie: «Je suis à terrel"Aussitôt les liens se balancent aux fancs de cette montagne aux rudes sentiers :
« (C'est un) pic élevé, au-dessous duquel planent les aigles impuissants; c'est un observatoire qui atteint presque au sommet des cieux.
"Lorsqu'enfin mes pieds se sont posés à terre, elles me crient: "Vivant ou mort? Peut-on espérer ton retour? Faut-il craindre "(d'étre dénoncées par ton cadarre)?"
"Tirez les cordes, " leur répondis-je, a personne ne nous " voit; "et je fuis aussitôt en me lançant dans les profondeurs de la nuil.
« Elles m'ont fait descendre de quatre-vingts coudées; je me

[^34]suis abattu comme un faucon qui tombe en fermant ses ailes dorées,
«Et le matin j'étais étendu avec les miens; les tentes ${ }^{\text { }}$ de l'époux, suspendues sur mon amie, formaient un rideau entre nous.
"La nuit, elle s'était abandonnée sans réserve à mes caresses, tandis que son mari, dont le ventre grognon gavgouille sans cesse,
"Croyait qu'elle était seule. Elle m'a donné les bracelets de ses pieds et..... ah! ah! je lui suis très-recomnaissant.
"Seigneur Dieu, si tu me pardonnes la nuit d'el-Naka, Seigneur Dieu, tu me pardonneras tous mes péchés!"
${ }^{1}$ L'expression $\mathbf{~ D ~ D a s k a r ) ~ d o n t ~ s e ~ s e r t ~ l e ~ p o u ̈ t e , ~ e t ~ q u e ~ j ' a i ~ t r a d u i t e ~ p a r ~}$ tente, dessigne un endroit où l'on boit du vin et où lon joue à des jeux défendus aux Musulmans : il est donc évident que ce mot est employe ici d'une manière ironique.

## XC.

## ELOGE DE YÉZID, FILS D'ABD-EL-MALEK.

```
SATIRE CONTRE YEZID, FLLS D'EL-MOUHALLEB '.
```

«Comment arriver à cette demeure? Elle est proche, et ce- $1 \cdot \Gamma$ pendant j'en suis plus séparé qu'un exilé banni de son lointain pays.
« (Mon amie) est venue me trouver en secret; elle m'a dit: « S'ils peuvent mettre la main sur toi, ils guériront les brulures «que la haine a allumées dans leurs poitrines, »
"Depuis Makola ${ }^{2}$ au fond du Dehnâ, nos chamelles, semblables à des vaisseaux, se plongent dans la nuit pour nous porter jusqu'à toi.

* Nous marchons vers la Syrie, dont le vent glacé lance contre nous de blancs flocons (de neige) pareils à (ceux) du coton éparpillé par l'archet ${ }^{3}$;
* Ils tombent sur nos turbans pendant que nous excitons nos montures, qui trébuchent d'épuisement et ne peuvent porter leur batt.
a Si elles nous fonl parvenir jusqu'à toi, alors nous serons

1 Voir pages 109, note 1 , et 129 , note 1.
2 Territoire couvert de buissons dont les racines retiennent l'eau et l'empèchent de s'écouler, ce qui s'exprime en arabe par le mot $ل$ lis (akal) dounil a tiré son nom qui signifie réserve.

3 En Orient, on bat le coton avec une corde tendue aux doux bouts d'une pièce de bois recourbee en forme d'are.
semblables aux habitants d'une vallée desséchée que la pluie vient enfin arroser.
" Dans ta main droite, (brille) le glaive de Dieu qui lui assure Ia victoire sur tes ennemis; les biens de la fortune ne lui ont pas été mesurés.
a La main prophétique ${ }^{1}$ et bienfaisante que tu étends sur les humains, verse sur eux un généreux torrent.
"O toi, le meilleur des vivants, le plus saint des morts après les Prophètes de Dieu! ô le plus vertueux de ceux dont les pieds sont protégés par de belles sandales ${ }^{2}$, et de ceux que renferment les tombes!
« Je le jure, et mon serment n'est point sur une chose vaine; (je le jure) par le Temple saint et son parvis foulé par les voyageurs;

* A l'époque du grand pèlerinage, nu-pieds, après m'être soumis à ce pieux devoir, revêtu du manteau des pèlerins, je jure
« Prer Celui qui a recu comme un héritage les morts que la terre renferme depuis les siècles des siècles, et qui les ressuscitera;
"Lorsqu'ils se lèveront par légions (et sortiront) du fond de leurs tombeaux comme (un nuage) de sauterelles poussé par le vent;
"Quand même Jésus ne l'aurait pas annoncé (dans son Evangile ${ }^{3}$ ) et ne l'aurait pas prouve, oui tu serais (reconnu pour) le Prophète qui appelle (les hommes) à la lumière (de la vérité);

2 Mot a mot: la main blanche. Selon la légende musulmane, an nombre des miracles que fit Moxse devant Pharaon, il tira la main de sa tunique pt elle parat blanche aux assistants : c'est de la que le prophéte reçut le nom de Mosse a la main blancke. (Comparez avec I'Exode, IV, 6 et 7.)
${ }^{2}$ Comme au temps de Férazdak, c'est encore un luxe pour les Arabes d'avoir des chanssures. On les voit souvent mareher nu-pieds, des journées entieres, à travers des cailloux tranchants, en portantleurs sandales pendues sur leur dos, et ne les mettre que pour entrer dans un lieu habité.
${ }^{3}$ Les Musulmans prétendent que la mission prophétique de Mahomet a été
a Et toi, si tu n'es pas le Prophète, tu seras son compagnon avec les deux Martyrs ${ }^{4}$ et le Sincère ${ }^{2}$, au faite du palais,
« Dans les pavillons du Paradis céleste ${ }^{3}$ qui, là-haut, ont été bâtis pour eux, en récompense de leurs exploits dont Dieu est reconnaissant ${ }^{4}$.
"Trois fois Sohaïb a prié, puis il a fait descendre des cieux, sur le fils d'Affan ${ }^{3}$, une autorité sans bornes.
"Telle était la dernière recommandation que, pour le salut de la tradition, le père de Hafsa ${ }^{6}$ avait donnée aux amis du guide soumis à l'ordre (divin).
"Les Exilés ${ }^{7}$ ont jugé Osman le plus digne d'eux tous; ils lui ont preté serment, ils lui ont juré fidelité par la Maison sainte et par le mont Sina;
a Et cet empire, que Dieu a édifié parmi vous, persistera jusqu'au moment où retentira la trompette du Miséricordieux ${ }^{\text { }}$.
annoncee dans l'évangile, dont les Chrétiens ont altéré le texte en lisant rapóm xinsoc (Consolateur), au lieu de repixiuvac (Illustre), dont le nom de Mahomed est la traduction.

1 Omar et Osman, tous deux assassinés.
2 Abou Bekr.
3 Mot a mot: le Paradis supérieur. Suivant la théogonie des Musuimans, il y a huit degres dans le paradis et sept dans l'enfer; ce qui indique, selon leurs docteurs, que la miséricorde de Dieu est plus étendue que sa justice.

4 Allusion au Koran, LXXVI, r. 22.
5 Omar, à sa mort, ordonna à Thalha, Abd-el-Rahman, Sad, el-Zobeyr, Osman, fils d'Affan, et Ali, de se réunir en conseil et de choisir un Khalife parmi eux; en cas de partage égal des voix, illeur prescrivit de prendre pour arbitre son flls Abdallah, que cependant il ne mettait point au nombre des competiteurs. Ce conseil devait délibérer pendant trois jours, et durant eftemps Sohanb, fils de Sinan, fut charge de faire les prieres.

- Le texte porte Hafs par licente pocitique. Hafsa, fille d'Omar, fut mariée a Mahomet.

7 On donne ce nom aux premiers diseiples de Mahomet qui furent chassés d'Arabie.

8 Au jour de la résurrection.
« Je crie à mes compagnons séparés de moi par le désert de Sémâwa aux humbles collines:
"En avant! que vous importe la fatigue de vos montures? a courez auprès de l'Imâm, auquel le glaive de Dieu a donné la " victoire. »
" J'ai reçu la lettre que tu m'as adressée et j'ai suivi tes ordres; je ne suis point venu avec les caravanes (des marchands).
« Jamais chamelle n'a emporté, à travers le souffle des vents, un homme qui fat mon egal,
« D'une tribu plus noble, plus fidèle dans le malheur, plus apte à soutenir le malheureux accablé, haletant sous le poids du sang;
«Koreich excepté, car avec la mission du Prophète, qui lui a montré I'Islam et le bien, Dieu lui a donné la supériorité.
" (Parmi eux) la famille de Harb, les parents des Ayâs ${ }^{1}$ t'ont donné en héritage un palais aux murs élevés.
«Tes deux ancêtres, Harb et Merwân, sont le centre d'où se ramifient les monts Koréichites.
a Regarde, au moment de la bataille, les visages des enfants de Merwân, tu les prendrais pour des dinars éclatanis:
"S'ils frappent, c'est selon la justice; ils ne sont point lâches qu jour du combat.

* Vous avez vaincu tous les hommes au nom de la Justice qui vous elève au-dessus d'eux; vos coups ne tombent pas en vain.
"Oui, (c’est le Prophète de Koréich) que Dieu a donné aux humains pour leur témoigner sa miséricorde, alors que le monde était (plongé) dans les ténèbres (de l'idolâtrie).

1 On appelait AyAs cinq fils d'Omayya, fils d'Abd-Chems, dont les noms etaient : el-As, Abou'l-As, el-Is, Abou'l-Is, et Owais.
"Je ${ }^{2}$ contemple avec surprise l'Azdite que le destin trompeur guide au trépas;
"Les adorateurs de Dieu l'ont vu lié à un màt, la tête en bas, à côté d'un pore ${ }^{2}$.
" Il était moins dur pour toi de diriger, à travers les flots, un navire aux planches enduites de goudron;
."Les matelots debout, les rames en main, vêtus de caleçons,
"Ont vu passer les escadrons des nobles coursiers d'Abou'lAs, qui emportaient dans leur course des guerriers fiers et belliqueux.
" (Oui, il est plus facile de conduire un bateau) que de combattre la famille d'Abou'l-As lorsqu'elle se met en fureur avec ses glaives brillants, ses sabres ondoyants.
"Arrière, roquet! depuis longtemps déjà Dieu a fixé vos demeures dans le séjour de la honte ef de l'infamic."

2 Ici commence la satire qui forme la seconde partie du poeme.
2 Yézid, fils d'el-Mouhalleb, fut mis en croix à Babel; par derision, on suspendit à ses côtés un porc, une bouteille pleine de vin, car il était adonné a livresse, et un poisson, allusion an mótier méprise de sa tribu qui fournissait beaucoup de marins, ainsi qu'on l'a déjà vu.

## XCI.

## GLOGE D'EL-HAKAM ${ }^{*}$, FILS D'EYYOUB.

Ce personnage, de la tribu de Thakif, avait pour femme Zéi- $1+1$ neb, fille de Yousef et scur d'el-Hedjadj, son cousin, au nom duruel il grouvernait Bassora; il avait défendu avec menaces à Férazdak de faire la moindre satire contre qui que ce fùt de sa famille. Dans cette pièce, le poëte célèbre surtout les louanges d'Abd-el-Malek.
"Elles rient aux éclats comme à l'aspect d'une chose extraordinaire en voyant la blancheur qui courre ma tete,
"Les épouses des Beni Léith ${ }^{2}$ et leurs voisines dont la beauté et la grâce font le tourment de mes yeux.
"Je leur réponds: Les blanches beautés donnent la mort lorsqu'on voit, à travers le voile, les mouvements onduleux de leur taille;
" Leurs paroles sont d'amour, mais leur ccour est bien loin; tel est le (cruel) usage de la (coquette) haineuse: s'eloigner tantòt et tanlòt se rapprocher.
"C'est ainsi qu'elles excitent les désirs et ravissent les coeurs de ceux d'entre nous que l'on croyait avoir échappé à la séduction.

[^35]"Lorsque je dis à mon cour : a Oublie l'amie absente, "il se révolte et soupire après cette blanche beauté aux chairs délicates.
"C'est toi mon amour; ah! si tu nous accordais ta visite! si, (malgré) ton voisinage, ta porte n'était point fermée pour nous!
"Voyageur qui hâtes ta monture épuisée, voyageur qui marches vers (le prince d'où émane l'accomplissement des) vœux des caravanes,
"Lorsque tu te présenteras au Commandeur des croyants, dislui aveo simplicité de sages paroles qui ne soient point traitées de mensonges;
"(Dis-lui :) a L'Irak soumis s'est donné à toi ${ }^{4}$, ses villes dé" sertes se sont repeuplées."
"C'est une terre perverse, tu l'as frappée d'un glaive flamboyant, (tu l'as frappée du glaive) de Dieu.
"Celui-là seul remettra le fer dans le fourreau, qui l'a tiré sur la tête du pécheur crucifié dans la rue.
"Il avait (ose) guerroyer pour soutenir les ennemis du Seigneur qui a rétribué leurs efforts par les coups d'un sabre inflexible.
" Lorsque la guerre montrait ses dents, (el-Hedjàdj) relevait sa robe (pour courir au combat) : c'est un météore qui fond sur les ennemis avec l'impétuosité d'un torrent.
" La terre appartient à Dieu, ill'a confiée à son Khalife; celui qui aime le Seigneur est invincible ici-bas.
"Après la révolte qu'avait soulevée l'Imposteur de la Mecque ${ }^{2}$, après ses ruses et ses dévastations,
"Les rebelles ont voulu frapper le khalifat par trahison; ils ont manqué la poitrine (de celui qu'ils voulaient tuer), et se sont sauvés à toutes jambes,

1 Ce poème fut composé après la mort de Mosab, révolté dans l'irak et tué l'an 72, le mardi 13 de Djomada $1{ }^{\text {er }}$.

2 Abdallah, fils d'el-Zobeyr.
a Aussi dupés que cette insensée, qui fondait du beurre dans une outre mal préparée (à travers laquelle il s'écoulait).
" Les hommes aveuglés se laissaient entrainer à la revolte; plle a livré leurs chefs à la mort, et (leurs biens) au pillage.
" Ils ont suppliéle Miséricordienx de prendre fo plus vertueux d'entre eux pour son lieutenant; Dien écoute ha prière de l'aflligé,
" (Et le vengeur) s'est abatiu (pour les délendre), commo in aigle superbe, suivi des torches incendiaires drs combats : jeunes mens imberbes et vieillards à tete blancho.
" Jamais, pendant lo jour, il n'accorde de halle it ses chevaax toujours selles, ef re n’est qu'apress le wotour de la nuit quill gainit leurs rateliers.
" Les nobles animaux partent le matin; les uns sont épuisés par la fatigue, les autres, tenus à la longe, serviront de relais, et lui part avec eux, au milieu du nuege de poussieqe que soulp vent leurs pieds garnis de fers.
"C'est des forteresses de Syrie qu’on les Iui a menés, effanqués; après avoir soumis l'Occident, ils volent à la conquete de lorient.
" (Il a serré le révolté), il a fait agenouiller ses chamelles (dans le camp du traitre) à la place qu'il avait réservée pour ses hôtes; (il s'y est assis) au milien de deux armées, dont les cohortes accumulées ressemblaient à ces amas de pierres noires et calcinées des déserts.
" Mosab a vu bondir l'avant-garde des pillards rapides à la eroupe allongée;
"Ce jour-là, ils ont fait d'lbrahim* un oadavre, sur lequel venaient fondre les aigles et les vautours;
" Ils planaient sur leurs tetes dans un nuage de poussière volant avec les bannières de leurs lances fauves,
( Hbrahim, fils d'Aehter de la tribu de Nakha, tué, comme Mosab, a Dér el-Djathelik. (Prminies Alor, $^{\text {V }}, \mathbf{p}$. 246.)
"Leurs lances, semblables aux cordes (du puits) de la mort; elles descendent à l'abreuvoir, mais lorsqu'on les retire après avoir frappé, elles sont toutes rouges.
« (Cependanl) les oiseaux rapaces suivaient l'(armée) victorieuse, et lorsqu'elle a heurté l'ennemi, ils se sont rassasiés du sang arraché aux entrailles.
"Après la révolte et le schisme, c'est au plus vertueux des fils de Merwân que Dieu a donné l'autorité souveraine;
"C'est l'héritage d'Osman; ils en sont les plus dignes, la robe royale qu'ils portent ne leur sera point arrachée.
"La cuirasse qu'ils revêtent défend leur empire; en présence des difficultés, ce sonl d'ardents étalons qui boǹdissent à l'envi;
"Abou'l-As est leur noble père; ce sont les fils superbes de généreux guerriers.
" Devenus princes, ils ont reçu le prix de leurs bienfaits : c'ést de la main de Dieu qu'on doit espérer toute récompense.
"Regarde ma tribu lorsqu'elle suit le cheval victorieux qui ${\text { s'élance sur ses pieds agiles }{ }^{1} \text { : }}_{\text {: }}$ in
" C'est un coursier au front blanc, on le distingue entre tous ses rivaux qu'il dépasse dans sa course: on dirait un nuage dont les extrémités versent leurs ondes à flots.
"Mon cœur terrifié a failli s'envoler sur les ailes de la peur lorsque le fils d'Eyyoul a dit
"Dans sa tente: "Si tu recommences, it faudra te châtier, " te couper (la tête), ou bien te plonger
"Dans la prison des suspects." Tel est le supplice redoutable que je crains dans l'excès de ma frayeur.
"Si je venais à vous soumis, le cœur pénétré de terreur, cela " me profiterait-il?" lui répondis-je.
"Tes volontés, je ne les enfreindrai point; la meilleure des dé-

1 Mot a mot: des pieds qui ne sont pas blessés. Quelquefois les Arabes taillent les pieds des animaux de manière à gener leur marche.

## DIVAX DE FERAZDAK.

283
fenses auprès d'un homme généreux, e'est de le mettre à l'épreuve.
"Nul de tes désirs n'échappe (à ton bras), et ce que tu défends est inattaquable."

## XCII.

## VERS SUR LA DESTRUGTION ' DE L'ÉGLISE DE DAMAS ,

QU'EL-WWALID, FiLs D'abd-EL-MALEK, RUINA POUR EN FAIRE YNE MOSQUÉE ${ }^{2}$.

"Ma vigueur me sera secourable et utile lorsque les affares iv auront été conclues sans moi ${ }^{3}$.
" Mais (le manteau de) la vieillesse est le pire des nouveaux vètements que l'on puisse mettre; rien n'est plus hideux que les lambeaux de la décrépitude.
"Nous le savons, jamais la terre n'a porté d'homme plus vertueux qu'el-Hakam', ni qui ait engendré des fils plus vaillants que lui.
"El-Hakam, fils d'Abou'l-As! ils étaient la pluie pour la terre (desséchée), la lumière pour les voyageurs (égarés) dans la nuit;
" C'est d'eux que descendentles khalifes (dont les prières) font

[^36]tomber la pluie des nuages; ce sont eux qui se lancent avec audace contre les braves, au milieu des tourbillons de poussière.
"Koréich a jugé que, parmi les siens, c'était Abou'l-As qui était le plus digne de porter le cachet fortuné ${ }^{1}$ et le sceptre.
"Au-dessus de tous les hommes, (ses enfants) choisissaient, dès leur naissance, la générosité pour vertu:
" (La générosité), qui comblait les plats (qu'ils offraient à leurs hôtes), et (la vaillance, qui frappait de rudes) coups, lorsque la mort (enveloppait) les braves de son rouge linceul.
" Depuis le fils d'Affân qu'ils ont assassiné, depuis Merwàn, l'Islam et les lois saintes n'ont point perdu
"De (héros) pareil au fils de Merwân, alors que les destins lançaient la mort sur tous les ètres qui couraient (par le monde).
"Vous revenez des funerailles? Que portiez-vous donc tout à l'heure ainsi sur le brancard?
"Cétait le khalife dont les prières faisaient descendre la pluie des nuages, le plus saint de ceux qui ont vécu dans toutes les générations qui passent.
"Ensevelissez-le, disait-on, et lorsqu'on a soulevé le cercueil, la montagne, fermement assise sur sa base, a tremble.
"Quant à el-Walid, Dieu lui a transmis pour héritage un empire aux piliers robustes, à cause des (vertus) qu'il savait exister en lui;
"Il lui a donné le khalifat, l'élection du Concile n'a pas été forcée; le Miséricordieux, distributeur des grâces, a fixé solidement ses fondements.
« Il appartenait à Osman, qui n'a point été un prince injuste;
${ }^{1}$ Il s'agit ici du sceau du khalifat. Mahomet avait été forcé, par ses relations avec les souverains étrangers, de se faire graver un cachet d'argent, qui portait pour inscription : للll Mahomet prophète de Dieu. Les khalifes qui lui succédèrent se transmettaient ce cachet; Osman le perdit vers le milieu de son règne, et en fit faire un autre pour signer ses ordres. (Béladori, Liber expugnationis regionum, p. ©y1).
en déchirant ce saint, les hommes ont commis le plus énorme des crimes;
"Ils ont violé la sainteté de son sang, et la majesté du serment, (en le tuant) pendant des jours où l'on respecte jusqu'aux animaux impurs ${ }^{1}$.
"C'est toi qui as séparé les chrétiens des pieux adorateurs qui priaient dans leurs églises au point du jour et aux premières heures de la nuit;
"Car c'est là que tous se réunissaient pour prier, mais tandis que les uns se prosternaient devant Dieu, les autres tournaient leurs faces vers les idoles.
"Comment donc les cloches, que frappent les adorateurs de la croix, pouvaient-elles mêler (leur voix à celle des) Lecteurs ${ }^{2}$, qui ne dorment jamais?
" (L'inspiration divine t'a fait comprendre qu'il fallait enlever leurs temples aux infidèles; telle l'inspiration qui. dans l'affaire du champ et des troupeaux, éclaira
" David et le Roi-Prophète ${ }^{j}$ : ils ordonnèrent de livrer les agneaux et d'abattre la laine avec des ciscaux.
"Dieu t'a fait comprendre qu'il fallait éloigner l'église de ces chrétiens, de la Mosquée où l'on récite la Parole sainte.
${ }^{1}$ C.- $\mathrm{a}-\mathrm{d}$. pendant le pèlerimase.
${ }^{2}$ Il y a des personnages qui sont occupés perpétuellement à réciter le Koran dans les mosquées ; on les désigne du nom de Korra ou Lecteurs. Dans un sens plus restreint, ce mot s'entend des docteurs qui ont fixe les règles de la prononciation et de la lecture du livre sacré des Musulmans.
${ }^{3}$ Allusion au Koran, XXI, v. 78 et 79, et à la légende suivante. Un homme, qui avait un champ ensemencé, vint porter à David une plainte contre un pasteur qui avait fait paitre des moutons dans son champ. David condamna le berger à remettre son troupeau au plaignant; mais Salomon, alors enfant de onze ans, proposa a David de modifier son jugement, de donner l'usufruit du troupeau au proprietaire du terrain jusqu'a la récolte, et de céder celle-ci au berger. Ce jugement est resté comme un type d'équité chez les Orientaux.
"Peut-ètre que le débordement des vastes fleuves (de ta générosite) versera ses ondes dans mon abreuvoir.
"Telles les eaux du Nil lorsque, couvrant les fles, il déborde au-dessus des berges et des collines;
"Tel encore l'Euphrate d'Abou'l-As ${ }^{1}$, dont les flots, roulant sur sa vaste élendue, rongent ses rivages espacés;
"Les remparts des Hes ${ }^{2}$ luttent contre l'inondation et la repoussent loin des nuurs, mugissante comme un étalon furieux.
"Du haut de leurs tours semblables aux monts gigantesques de Khyam ${ }^{3}$, les sentinelles redoutent sa violence.
" (El-Walid est un preux) qui met à mort ses rivaux; et, tandis que le visage des plus braves s'assombrit, dans les jours de brume, les aliments qu'il distribue avec abondance tuent la faim (des malheureux). "
1.Je n'ai pas trouve d'explication sur ce mot; mais il parait évident, d'après le texte, qu'on nommait ainsi un bras de l'Euphrate, entre les iles Alous, Saous et Naous.
${ }^{2}$ Anât au pluriel. Villages de lepuphrate situés sur des iles nommées Alous, Saous et Naous. (De Sacy, Chrestomathie arabe, III, 119.)
${ }^{3}$ Chaine de montagnes rouges et noires qui se détachent du mont Amâya, et qui se trouvent à la gauche du Yémen. (Mérdsid.)

## XCIII.

A el-Mirbad ${ }^{1}$, Férazdak rencontra Homùm, client de la tribu de Bâhila ${ }^{2}$, qui avait à vendre une outre pleine de beurre. Le poëte la marchanda. "Prends-la," répondit Homàm, "et n'at"taque plus I'honneur de ma tribu." Ferazdak consentit à ce marché, et dit alors les vers suivants dans lestucls il fait la satire d'lblis ${ }^{3}$ :
" Si je voulais (me laisser entraîner par ma passion, l'aspect de) ce campement, abandonné depuis un an déjà, (la vue) de ces endroits où on attachait les poulains devant les tentes, raviverait mon amour;
" (C'est là) que se rencontrent les territoires d'el-Daw ${ }^{4}$ et d'el-

1 Voir p. 177, note 1.
2 Báhila, de la tribu de Hamdan, épousa Man, fils d'Asor, tils de Sad, fils de Kays Aylàn. Son nom servit à désigner les tribus qui descendirent de Man par ses fils Kotaiba, Wayel, Djiawa et Aoud. (Tbn Kotéyba, Eichhorn, p. 99.) La vaste compilation rédigée par lbn Abd-Rabboh, et eonnue sous le nom de Fitab el-Ikd, dit, dans le chapitre consacre aux généalogies, qu'on donne le nom de Bâhila aux descendants de Man, Maritha pt Sad Ménat, fils de Màlek, fils d'Asor. Le Sihhah ajoute cette observation : Lee Arabes disent
 tribu de) Témim, fille de Morr, sans ensidérer si ces noms se rapportent à un homme ou à une femme.

3 Nom du prince des anges rebelles qui les exeita i se révolter contre Dieu. C'est notre Lucifer.
a El-Daw, plaine du territoire des Beni Témim, entre Bassora et le Yémàma.

Hamdh ${ }^{\text {i }}$; leur contemplation fait monter à mes yeux des larmes qui coulent à torrent.
" Il ne reste plus de (leurs demeures) que des murs ébréchés qui s'affaissent, et les pierres de leurs' foyers enfouies sous les cendres.
" Ne vois-tu pas que, debout, entre la porte (du Temple) et la Station d'Abraham, j'ai fait vœu à mon Dieu ${ }^{2}$ ?
"Que je lui ai juré de ne plus insulter un Musulman, et que jamais une parole méchante ne sortirait de ma bouche?
"Ne vois-tu pas que la Religion, comme un mont aux pentes escarpées, se dresse entre la poésie (satirique) et moi?
"Par la vue de ces pentes, le Miséricordieux a guéri mes en-

1 Hamdh, vallée près du Yémâma.- Le Mérásid cite aussi une localité du nom de Hamadh, qu'il décrit ainsi : Hamadh, entre Bassora et le Bahréin, à Porient du Dehna. On dit aussi que cette localité est entre el-Daw et elSouda; c'est une aiguade et un village où se trouvent des jardins de palmiers qui appartiennent aux Beni Malek, fils de Sad. Si c'est cette dernière localité dont il est ici question, le poete aurait supprimé une voyelle a cause de la mesure.

2 Lorsqu'Abraham construisit, avec son fils Ismaèl, le temple de la Mecque, il plaça une pierre sous ses pieds pour atteindre la partie supérieure du mur qu'il élevait. Ses pieds restèrent gravés sur cette pierre qu'on appelle Makâm lbrahim ou Station d'Abraham.

Suivant une autre tradition, Abraham étant allé visiter son fils Ismael, Sara lui avait fait jurer de se contenter de voir son fils et de ne pas même descendre du cheval el-Borak qui lui servait de monture; la femme d'lsmaël voulut faire descendre le prophète pour lui laver la tète et la barbe; Abraham, pour ne pas violer son serment, aurait conservé un pied à l'étrier en appuyant lautre sur une pierre qui se trouvait près de lui. (Thabari, trad. Zotenberg, p. 167 et 189.)

L'espace compris entre cette pierre et le temple est tellement sacré chez les Musulmans, que l'on n'y doit faire de serment qu'en matière de meurtre, ou pour des sommes considérables. El-Azraki, dans son Histoire de la Mecque, consacre un chapitre spécial à cette prescription (Azraki, Wustenfeld YVI.) Tel était l'empire de la poésie, que Férazdak pouvait jurer par ce lieu de mettre une borne à ses épigrammes saas froisser le sentiment religieux.
trailles (de leur maladie haineuse), et la lumière, jaillissant dans les ténèbres, a dissipé l'aveuglement de mes yeux.
"Jo me suis efforcé de délier le collier chargé des fardeaux accablants qui m'écrasaient;
"Car, (au jour du jugement), lorsqu'on appellera mon nom, je crains de trouver vide le réservoir de mes bonnes actions: telle l'inquiétude des bergers, lejour où (ils doivent) mener leurs troupeaux à l'abreuvoir;
"Et je ne me suis arreté qu’au moment où mon crime m'environnait de tous côtés, alors que le sort avait réduit mes os en poudre.
"Allons, porte cette bonne nouvelle à celui dont le ventre déchaîné ne permet pas aux siens de reposer la nuit.
"Ils craignent (qu'une satire), fille du malheur, lancée par moi, (ne vienne) pilcr leur nez et (broyer) leurs cous.
" Par ma vie! ils avaient une fameuse outre, ce soir où la vente de l'outre de Homàm fut conclue
"Au prix de la pénitence d'un misérable esclave, qui n'avait jamais fait que répandre l'injustice sur les humains, et dont le cceur s'est (enfin) repenti!
" Iblis, voici soixante-dix ans que je t'obéis; maintenant que les cheveux blancs courrent entièrement ma tête, et que ma vie est arrivée à son terme,
"Je me réfugie auprès de mon Seigneur, certain de rencontrer la mort au jour des destins.
"Celui que je redoutais a montré la tête, j’ai vu le trépas avancer avec lui; alors
"J'ai juré de lutter contre mon âme, quelle que soit sa condition, quels que soient ses qualités et ses vices.
"N'y a-t-il pas déjà longtemps que, pendant la nuit, Iblis, le père des génies, faisait paître ma chamelle démuselée (et dirigeait mon imagination)?
"Le jour, il était encore en selle avee moi, m'excitant à re-
chercher une belle qui haissait son mari ; il m'atlaquait de tous les côtés,
" Il me promettail que je ne mourrais point, il me promettait l'immortalité dans la paix du paradis.
"Mais," lui répondis-je, "pourquoi done ton bras n'a-t-il "pas tiré ton petil frère ${ }^{1}$ du fond glauque de l'océan orageux?
"Tu l'as jeté dans la mer quand tu l'as vu semblable à un ro" cher arraché aux monts Yezbol et Chamâm";
"Puis, lorsque les flots écumants se sont heurtés (en se fer" mant) sur lui, tu as tourné le dos et n'as rien inventé pour le " sauver.
"N'est-ce pas toi qui es ${ }^{3}$ allé trouver les habitants de Hidjr ${ }^{4}$ " qui vivalent heureux dans des demeures de marbre?
"Egorgez cette chamelle, (leur as-tu dit), faites-la agenouil" ler (pour lui couper les jarrets), ou bien elle sera la cause de " votre perte ${ }^{b}$."
"Puis, lorsqu’ils Cont fait agenouiller, tu les as reniés, tu as " violé toutes tes promesses.
"Adam, c'est encore toi qui l'as chassé du séjour de bon" heur ${ }^{6}$ qu'il habitait avec son épouse;
"Et cependant, lblis, tu avais juré de leur donner de bons

[^37]" conseils, tu avais pronone" les serments d'un homme sans " péché.
« C'est alors que, honteux d'avoir mangé le plus funeste des " aliments, ils ont cousu des feuilles pour se cacher".
"Que de générations ne sont plus que des contes dans la nuit " du brouillard, pour t'avoif obéi !
" Iblis, tu n'es pas un homme pour yue je recherche ta satis* faction ni pour que tu me mènes par la bride,
"Et, par des blessures pénétrantes, je te paierai de m’avoir" conduit à toutes ces mauvaises actions;
"Tu pèseras celte monnaie dans le feu, et dans les flammes "qui t'envelopperont, (tu mangeras) le fruit du Zakkoum". "
"Iblis et son fils oń épuisé sur les hommes tous les maun qu'ils ont pu trouver;
"Ils ont craché la salive de feur bouche dans la mienne, mais j’ai serré le mors sur la gueule du chien hargneux ${ }^{3}$."
${ }^{1}$ La légende rapporte qu'apres avoir mangé le fruit défendu, Adam et Eve, ne pouvant st regarder sans honte, ce courrirent chacun d'une feuille des arbres du Paradis. (Thabari, 1, 84.)
${ }^{2}$ Le Zakkoum est nu arbre qui pousse dans l'enfer musulman. a L'arbre de zakkoum - sera la nourriture du coupable. - Il bouillonnera dans ses entrailles comme un métal fondu, - comme bouillonne l'ean bouillante." (Koran, XLIV, v. 43-17.) Ses fruits ressemblent aux têtes des démons.
3 Une variaute marginale donne le mot رج traduire : mais j'ai lopide vigourensement lp chien hargneux. - On lit quelques vers de cette pièce dans l'ourrage persan intitulé Panthéon des Fideles. Ils sont précédés de l'explication suivante :
 . نهايد , On racontr que Férazank jura. la main sur le voile de la Kaaba, de renoncer pour la vie aux satires et aux médisances, et dit ces vers : a Ne vois-tu pas que...» etc. Voir p. 290.
*

## XCIV.

Lorsque Khâled, fils d'Abdallah el-Kasri, se rendit dans Ilrak ${ }^{4}$ pour en prendre le gouvernement, il fit enchainer Omar, fils de Hobaïra, et le fit mettre en prison à Wàseth ${ }^{2}$ chez el-Hakam, fils d'Eyyoub, de la tribu de Thakif. Omar possédait des esclaves grecs habiles dans les industries de leur nation; ils s'établirent dans une maison qui faisait face à la prison, et qui n'en était séparée que par la largeur de la rue; ils creusèrént un chemin étayé avec des poutres de Sàdj ${ }^{3}$ et l'orientèrent vers la prison de leur maître, de sorte qu'il vint déboucher dans son cachot même. Omar se rendit à Damas au moyen de chevaux de race entrainés pour la course, que ses serviteurs avaient fait préparer sur la route. Arrivés à Damas, il demanda à son fils : "Chez qui irons-nous, mon cher enfant?"- "Chez la mère « de Hakim, fille de Yahhia, fils d'el-Hakam, et femme de Hó"châm." - "C'est une femme qui ne pense qu'à se parfumer." - "Va done trouver Maslama, fils de Héchâm." - "Ce n'est "qu'un enfant," répondit-il; "j'irai chez Maslama, fils d'Abd-"el-Malek." - "Tu y trouveras ta perte, à coup sûr, car tu "l'as destitué du gouvernement de l'Irak. "- "Qu'importe?"
${ }^{1}$ En 106 de l'hégire.
2 Ville fondée sur les bords du Tigre, lan 78, par el-Hedjädj. Elle reçut le nom de Wàseth, qui signife : qui est au milicu, parce qu'elle est a muitié chemin entre Koufa et Bassora, soit a cinquante parasanges de chacune de ces villes.
${ }^{3}$ Voir note 2, page 227.
dit-il, "c'est une maison koréichite. "Arrivé de nuit à la porte de Maslama, fils d'Abd-el-Malek, Omar s'arrêta et s'adressant au chambellan: "Va dire à Abou Saïd ${ }^{1}$ que le fils de Hobaïra "està la porte." Le prince le fit entrer et lui promit que sa protection l'assurerait contre tout danger. Le palais du Khalife était à près d'un mille de l'habitation de Maslama. Ce dernier se rendit auprès de Héchâm pour faire la prière de l'aurore avec lui; comme le Khalife s'en allait, le chambellan lui dit: "Abou "Said est venu prier avec nous." - "C'est qu'il a quelque "grâce à demander, " dit le Khalife, qui donna l'ordre de l'introduire. Dès que Maslama fut entré, Héchâm lui dit : "Est-ce "quelque requête à présenter qui t'amène, Abou Saïd?" "Oui. " - "Je t'accorde (tout ce yue tu demandes), " repart le Khalife, "à moins qu'il ne s'agisse du fils de Hobaïra."- "Ne " me fais pas de condition." - "Tes vœux seront accomplis," répondit alors Héchâma. - "C'est la gràce du fils de Hobaïra, " que je te demande." - "Où est-il?" - "Chez moi." - "Je "t'accorde sa gráce." Hechâm accorda donc l’man à Omar. Or, dès que Khâled avait appris l'évasion du fils de Hobaïra, il avait envoyé à sa poursuite Said, fils d'Amr, de la tribu de Harîch ${ }^{2}$, qui était un de ses ennemis les plus acharnés, en lui disant: "(Cours), triple les postes, jusqu'à ce que tu mettes la " main sur lui, avec la grâce de Dieu."

Saïd partit donc pour le tuer, mais il ne put le rejoindre, car Omar entra à Damas pendant la nuit, et Said n'y arriva que dans la matinée. Aussitôt il alla trouver Héchâm, qui s'écria à sa vue: "Chien incestueux ${ }^{3}$, fils de chrétienne, il vous a vaincus; voilà " qu'il s'échappe lorsqu'il étail enfin dans vos mains, et tu viens
${ }^{1}$ Père de Said, surnom de Maslama.
${ }^{2}$ Harich, fils de Kab, fils de Rébia, fils d'Amer, fils de Sassaa. (Liber asSojutii de nominibus relativis, p. V^.)
${ }^{3}$ Le texte porte encore ici une expression qui serait insupportable à une oreille francaise.
" me le redemander lorsqu'il est assis à ma porte ${ }^{1}$." Quelque temps après, Khàled rencontra Omar à la porte du Khalife : "Fils de Hobaïra, »lui dit-il, «tu t'es sauvé comme un esclave." - "Pendant que tu dormais comme une servante, "lui répli-qua-t-il. A ce sujet Férazdak dit :
"Lorsque tu as vu de tous côtés s'élever une barrière qui te fermait l'espace, et que tu n'avais plus d'issue que dans les entrailles de la terre,
"Tu as appelé à ton secours Celui qu'invoqua Jonas et qui dissipa la nuit qu'il avait habité pendant trois jours;
"Puis, sous la terre, tu as voyagé dans les ténèbres; aucun des voyageurs partant au crépuscule n'a traversé obscurité pareille,
"L'obscurité de la nuit et celle de la terre, qui se fondaient ensemble, enveloppant un coursier effréné qui galopail sans se détourner du but.
"Cependant, tu te sauvais, et un léger destrier, de la race d'Awadj ${ }^{2}$, te donnait gónéreusement sa course rapide.
"Sur son front luit une étoile blanche: c'est le fils de nobles étalons à la robe noire; lorsqu'il s'élance, on dirait le galop d'un coursier aux pieds fermes, qui court nu et sans selle (dans le désert).
"Pendant la nuit, cette monture aux robustes jarrets l'emportait; par elle, Dieu a élargi le cercle étroit où tu étais enfermé.
« Les plus ingénieux n'avaient pas encore inventé pareil artifice, lorsque tu imaginas de creuser, (pour fuir, ce passage semblable à) une tombe :

[^38]"Tu as plongé dans la terreur des ténèbres souterraines, pour, (en sortant, traverser encore) les horreurs de la nuit sombre qui 't'enveloppait comme un manteau noir'."
${ }^{1}$ On lit ces vers dans le Kitab el-Aghani, Livre des chansons, IX, p. ${ }^{2} \mathbf{V}$, Le Gaire.

## XCV.

"Je pardonne des crimes, j' en punis dautres. c'est le deruier tir moyen qu'on doit prendre arec vous, enfants del-Aradj.
"Vous rampez autour de vos puits comme des hérissons ${ }^{4}$ dans les buissons ${ }^{2}$.
"Sans (la défense du) fils d'Asmà'. je vous aurais mis au cou If collier d'un chameau couvert dr gale el d'ulcères."
${ }^{1}$ Le hérisson est impur, selon quelques légistea musulmann.
2 Arfadj, plante epineuse.

* Le fils d'Asmá, e'est-à-dire Abdallah, the d'el-Zobeyr, qui avait épousé Asmu, fille d"Alou Bekr. (Kitab Tahzih el-Asmi de Nwawi, I. AY, Wnam tenfeld.)


## XCVI.

" (Les fils de) Maadd ont vu que j'étais semblable à un lion ill impétueux; entre eux ils ont alors parlé de (ce cachot) terrible aux coupables, (la prison) d'Arem',
"Et ils se sont raconté les épreuves que mon glaive imposa à ceux qui m'avaient déchiré de leurs dents acérées.
"Leur morsure a broyé bien des peuples et réduit lfurs ns en poussière, mais les coups tranchants de mon glaive étincelant ont prouvé qu'il avait été bien fourbi.
" Ziyad a proféré une menace contre moi, elle m'est parvenue et je n'ai pu dormir; cependant le torrent del-Liwa ${ }^{2}$ et les buttes rouges du Téhàma me séparaient de lui.
"Pendant toute la nuit il me semblait sentir couler (jusque) dans (la moelle de) mes os le venin de l'aspic ou de la vipère ${ }^{3}$.
"O Ziyad, fils de Harb '! si je pensais que tu me laisses (lutter contre) celui que je hais, je lui aurais déjà broyé le nez, et ce serail toute justice.
«(Je lancerais contre lui) un poëme qui répandrait sa honte
${ }^{1}$ Prison horrible et ténebreuse où fut enfermé el-Hasan, fils de Mohammed, fils de la Hanéfite et d'Ali, par ordre d'Abdallah, fils d'el-Zobéyr. Le géographe Yakout pense qu'clle était a Thayef. (Yacut's Geographisches Worterbuch, éd. Wustenfeld.)
${ }^{2}$ Vallée sur le territoire des Beni Solaim, dans le Nedjd superieur. (Mérásid.)
${ }^{3}$ Le Khaibari est une vipère noire, et l'Arkam, vipère noire et blanehe, est, de tous les animaux de son espèce, la plus venimeuse et la plus acharnée contre lhomme. (Kimous.)
*Ziyad n'était, en réalité, que le petit-fils de Harb.
dans tout l'Irak, dont les paroles tranchantes, (tombant comme une avalanche), broieraient les sommets des collines;
"Un poëme qui courrait légèrement sur la langue des rhapsodes, mais qui serait écrasant pour son adversaire, et que l'on redirait dans tous les marchés ${ }^{1}$.
"Celui contre qui tu t'irrites, eât-il une nombreuse famille (pour le défendre), passe la nuit sans dormir: je l'ai éprouvé.
"Mais tu es généreux comme ces coursiers au front desquels brille une étoile, (et dans les années de disette), lorsque les misérables montrent leur visage pâle et amaigri, tes mains répandent les dons avec libéralité, et rivalisent avec les torrents dont les ondes se pressent et coulent à pleins bords.
"Ce sont des chefs illustres, au visage altier, qui t'ont élevé; tes nobles efforts, qui ne rencontrent aucun blâme, excitent l'émulation de tous.
"N'a-t il-pas entendu dire que ma chamelle errait à Namân", où elle tondait les jeunes pousses de l'Arâk ${ }^{3}$ ?
"Entravée, elle y pait le fruit de cel arbrisseau, tandis que la selle qu'elle portait, par terre, git à la Mecque sous la garde des lieux saints ${ }^{4}$.
"Si Dieu ne m'accorde point ses grâces, s'il ne m'arrive point quelque faveur de la famille de Harb', c'est qu'alors j'aurai rencontré des oiseaux de mauvais augure.

[^39]" Laisse-moi, (je t'en conjure), passer le restant de ma vie avec les sauvages colombes ${ }^{1}$ 'qui habitent le Temple saint. "

* De nombreax pigeons habitent les toits de la Kabab et de beaucoup de mosquées. C'est ainsi que celle du sultan Bayézid (Bajazet), ì Constantinople, nourrit une quantité innombrable de ces animaux qui, suivant la tradition, descendent d'un couple de pigeons de la Mecque, offert par un mendiant au sultan cui sortait de l'office.


## XCVII.

## ELOGE I'ABDALLAH.


"Que Téminn soit ma tribu, que je descende du plus puissant ili d'entre eux, de celui dont la noblesse est la plus antique,
" (Qu'importe!) Je dirai les louanges des plus obscurs guerriers do Bekr, fils de Wayel, et leurs cavaliers les entendront redire dans tous les marchés.
"Ce sont eux qui, à la journéc de Zou Kâr, ont fait agenouiller leurs chamelles ${ }^{2}$, puis, se précipitant la tete en avant, ont abattu l'obstacle qui leur résistait comme un pocher inébranlable;
"Ils ont fait agenouiller leurs montures devant les armées de Kosroès qui arrivaient, devant Behrá et la foule des Arâkem ${ }^{3}$.
"A peine avaient-ils fini avec un corps d'armée qu'une autre aile les enveloppait; mais ils ont chassé l'ennemi, comme des pasteurs qui poussent leurs chamelles altérées (à l'abreuvoir autour duquel elles se pressent).
" Ils frappaient les Persans avec des qlaives brillants qui étin-

- Voir page 147.
${ }^{2}$ C'est-à-dire qu'ils ont établi leur camp dans la vallée de Zou Kar pour venir au secours des tribus menacées par les Persans, ou bien encore qu'ils ont fait agenouiller leurs chameaux pour monter a cheval et combattre.
${ }^{3}$ On appelait ainsi les tribus issues de Taghleb par Djocham, Malek, Amr, Thalaba, el-Hâreth et Moáwia, qui reçurent ce nom d'Arakem (les vipères), parce qu'ils avaient des yeux de serpents. (Ibu Doreid, r. $\Gamma$.)
- celaient en heurtant le sommet des casques, et qui, broyant les crânes, mettaient les cervelles à nu,
"Et ils n'ont cessé de combattre qu'au moment où, dans les vallons de Zou Kâr, leurs femmes se partageaient les bagages de la caravane.
"Oui, (ces pasteurs) guerriers savent protéger leurs amis et leur donner la victoire, lorsque leurs mains jettent le bàton des pâtres pour tirer le sabre.
"Car ce sont des braves; au jour de la bataille", ils font agenouiller (leurs chameaux et, montant leurs coursiers), ils ne demandent secours qu'à leurs épées tranchantes. "
${ }^{1}$ Mot à mot: lorsque le chien méconnait son maitre, c'est-à-dire, selon le commentaire, lorsque les chiens ne peuvent reconnaitre leurs maitres vètus de cottes de mailles, e'est-à-dire au jour du combat.


## XCVIII.

## SATIRE CONTRE LA TRIBU DE BAHILA.

"Bahila, si les humains se disputaient le prix de la honte et 10 de l'ignominie,
"Vous auriez une part double' et vous l'emporteriez sur eux: car ce vil Adjlan est un des vòtres, et vous ne descendez point du noble Djorhom ${ }^{2}$ !
"Qui de vous deux, fils de la fumée ${ }^{3}$, s'avancera le premier lorsque le héraut vous appellera pour (vous courrir de) honte?
${ }^{1}$ Mot à mot : il sortirait deux flèches. (Voir sur le jeu Méiser, p. 30. note 1.)
${ }^{2}$ Mot à mot : quand même Adjlan et Djorhom seraient avec eux. Le commentaire ajoute : Adjlan avec sa honte, Djorhom avec sa gloire. - Adjlan, fils d'Abdallah et père d'une tribu, descendant de Kays par Kab, fils de Rébia, fils d'Amer, a dêjà été lobjet des attqques de Férazdak (p. 64-99), qui faisait des satires contre toute la descendance de Kays, dont faisait partie la tribu de Băhila, Quanta Djorhom, c'est un roi d'une des races éteintes de l'Arabie. On donne aussi ce nom au peuple dont il était le prince. Il descendait d’Yarob, fils de Kahthan, fils d'Aber.
${ }^{3}$ L'auteur désigne sous ce nom Ies tribus de Ghani et de Bahila, en faisant allusion à l'anecdote suivante : Un roi du Yémen, nommé Zou'l-Iswar, fit une razzia contre les tribus Maaddiques. Afin de cacher sa marche, comme ses hommes étaient peu nombreux, il voulut leur faire passer la nuit dans une caverne pour commencer l'attaque le lendemain matin; mais les Beni Ghani et les Beni Bahila, avertis, survinrent et enfumèrent leurs ennemis. Ils se glorifiaient de ce succès que les autres tribus, au contraire, tournèrent en dérision, en donnant aux Arabes de Ghani et de Balinla le surnom de fils de la fumée. (Voir, p. 140, ce nom donné à Kotarba.) Cette pièce, aiusi

- Oui, chacun de vous vaut bien le pari qu’on a engagé sur lui, en le comparant au plus vil de tous les ètres qui parlent et qui marchent.,
que la suivante, fut inspirée par les évémements qui amenèrent la mort de Kotaỉba.


## XCIX.

## MEME SUJET.

"Très-bien! mais comment pourrail donc continuer à vivre un enfant de Bàhila tombé entre Férazdak et le feu de l'enfer?
"Sourd (stupide), caresse ta vieille mégère ou bien fais des satires contre les Beni Témìm, ce sera la mème chose pour toi.
"N'es-tu pas sourd, muet? fils de Bàhila, la fange du marais de la honte!
"Puisque tu fais remonter ta généalogie à Bàhila, ne des-cends-tu pas du plus vil de tous ceux qui ont frappé le ventre de leur mère arant que de naître?
"Eh quoi! lors même qu'il toucherait de la main l'astre armé ${ }^{1}$, cela pourrait-il sauver (de nos coups) le fils hargneux de leur honte?
"Car c'est nous qui, lorsque le vent de notre colère a soufflé sur Hawizen, l'avons rendu semblable à un arbre brulé (par le simoun),
" Ce soir où, parmi tous les enfants de Nizâr, Kotaïba ${ }^{2}$ ne put rencontrer aucune tribu, dont le nombre ou la noblesse (suffit a le défendre);
"Ce soir où le trépas a fait couler le sang en brisant les os de son crâne épais.

1 Arcturus. (Voir p. 29, note 2.)
2 Voir pages 135 a 140.
«Celui qui déserte (sa cause) n'est rien ; pour moi, je n'abandonnerai point les Beni Témím.
" C'est moi leur protecteur, je prends sur moi tous leurs crimes, anciens ou nouveaux;
" C'est moi qui, au risque de ma vie, ai assumé la responsabilité des plus funestes événements.
"Les plus nobles tribus issues de Maadd savent que la vaillance la plus brillante et la magnanimité sont à nous (en partage).
" (Elles savent) que nos lances (sont) fières et orgueilleuses, et qu'elles protégent les contrées (qui s'étendent) depuis les hauteurs du Yémen jusqu'au pays de Roum ${ }^{1}$,
"Je le jure par (les pellerins) qui, debout, le corps épuisé et la tète couverte de poussière, se tiennent entre le (puits de) Zemzem ${ }^{2}$ et le mur (du Temple).
«Mes satires ont forcé Hawâzen ${ }^{3}$ à fuir sur une chamelle dont les vertèbres saillantes se dessinent sur ses reins desséchés;
"Et le jour où il nous a heurtés, un vent stérile ${ }^{4}$ vint à notre secours et a passé sur leurs demeures.
"Les fils de la fumée ${ }^{\text {s }}$, les lâches, ont été engendrés par des femmes incirconcises.
"Est-ce qu'un Bâhilite muet saurait résister au choc des coursiers qui bondissent à la tête des escadrons?
"Les fils de Bâhila ne vont pas aux mosquées; quelle est donc la prière d'un impur lapidé?

[^40]"Se rendraient-ils à l'appel de la prière, ces ministres de Mithra qui portent un voile sur la bouche ${ }^{\text {t? }}$ "

1 Il y a encore ici une expression qu'il est impossible de traduire complétement, et dont je crois avoir rendu le sens, puisque Mithra était une divinite fertilisante. - Le mot Herbed désigne le premier degré d'initiation à la prètrise des Mages. 11 est composé de deux mots persans, teur; il signifie done serviteur du feu. Selon Djawaliki (El-Muarrab, Sachau, Leipzig, 1867), les Herbeds sont les serviteurs des Pyrées, les juges des adorateurs du feu, et sont chargés de faire les prières. lls remplissent, en effet, certaines fonctions dans la liturgie persane, et on lit dans le Zend Avesta au lescht de Mithra: "Ormuzd dit: O Zoroastre, recommandez aux Herbeds d'invoquer Mithra, et Mithra vous domnera i vous, adorateurs d'Ormuzd, des troupeaux, des animaux domestiques et des productions qui naitront en abondance. $\boldsymbol{y}$ (Zond Avesta, II, 227.) -Quant au voile dont le poete parle ici, c'est le Pénom ou linge double, de six ou sept pouces en carré, que les Parses portent sur le visage pendant les offices. (Zend Avesta, trad. Anquetil, 11, 530.)

## C.

ÉpIGRAMME SUR HAMIA,
FULS DE NASR, ZERR EX MAZEN, FILS DE SAMRA, DE LA TRIBU DE HOCHATCH, FLS DE MAHRABA, DE LA TRIBU DE FOKAIM:
"Va dire aux Beni Fokaim : Il y a parmi vous trois hommes iv à qui j'ai broyé la face:
" Mâzen, cet esclave de Zerr, et Hàmia, le fils de la tailleuse de vases en pierre. "

## CII.

## ELOGE DES BENI IDJL'.

" Idjl, tu apportes avec empressement ${ }^{2}$ (les dons) abondants IV de l'hospitalité, et teins ta haute lance du sang (des ennemis):
"Tels sont les deux titres de gloire que tu revendiques audessus de tous les humains, depuis (les jours antiques de) l'idolàtrie et dans ITslam. "
${ }^{1}$ ldjl, fils de Lodjeym, fils de Sab, fils d'Ali, fils de Bekr.
 sonne de l'noriste de la racine Adjala $ع$, se dépêcher, arir avec empressement.

## CIII.

## ÉPIGRAMME SUR OMAYYA,

fils de khaled, fils d'abdallaf, fils d'asid, fils dabou'lo-is . NEVEV D'ATTAB'.
"Si tu avais (été ferme comme un roi au) sceptre dur ${ }^{3}$, si tu if étais semblable au fils de Manar ", tu te serais plongé dans les gouffres (de locéan) de la mort, au milieu des ténèbres de la nuit;
" Mais ton coeur s'y est refusé, ton cceur dont se sont envolées les généreuses ambitions, ton làche cœur où coule un sang noir el rétide."
${ }^{1}$ G'est Omayya qui conquit la ville de Fil, dans le Kharezm. Les Musulmans lui donnèrent le nom de Mansoura, ct, du temps de Yakout, elle avaif reçu celui de Kerkandj. Omayya avait pour client Abd-el-Malek, savant distingué, et le promier Arabe qui fit des livres. (Ibn Khallikan. © * *).

2 Gouverneur de la Mecque sous Mahomet.
${ }^{3}$ Expression proverbiale.
4 C'est-itdire Omar, fils d'obeyd-Allah, fils de Mamar, de la triba de Teym, fils de Morra. Omax, un des principaux offeiers d'Abd-el-Rahman, fils de Samora, gonvermeur lu Sédjestân sous Moàwia, assista au siége et à la prise de Kaboul après un combat qui dura tout un jour et une nuit, en at de lhegira. Il fut chargé de porter au Khalife la nouvelle de la victoire. (Bridadori, M9Y. - Histoire de l'Inde, par Firichtah.)

## CIV.

## SUR LA MORT DE ZIYAD.

«Va dire à Ziyad, si tu rencontres sa charogne, que la co- IA lombe s'est pnfuie du Temple saint ${ }^{1}$ (où elle s'était réfugiée);
"Elle s'est envolér. of ses ailes lont portée dans les bocages au-delà du désert ${ }^{2}$. "
${ }^{1}$ Mot a mot: le harem. Cette expression a dejà ete expliqude. - C'e vers fait allusion aux colombes de la Mecque dont il a été question p. 303.

2 C'est-a-dire en Irak, dit le commentaire. - Les poetes arabes parlent souvent des colombes de l'Irak; Medjnoun, l'amant infortuné, disait :
a U colombes de l'Irak, aidez-moi a supporter ma douleur et plearez avec moi. ${ }^{\prime}$

## CiN.

SUK SALAM, FHLA DE ZIXAU'.
" Laisse de còté (les avares) qui ferment leurs portes de peur $\|^{\wedge}$ d"étre obligés de répandre" lours bienfaits. mais, 'que le diable ravisse tes enfants ${ }^{3}$ ! viens avec moi trouver Salam;
" Viens à celui pour qui la voie de Thonnetur est facile, il connaît les vertus qui élèvent les homains. "
 Ziyad. (Kitab rl-Madrey.)
${ }^{2}$ Mot a mot : ceax qui ferment inurs pertes sur leman actuons - hes bienfaits ef la générosité sont, aver la vaillaner ef le don de poesie. Ies actionsur lesquelles les Arabes jugent hateur d'un hommi.
${ }^{3}$ Les formules d'imprécation n'ont pas toujours la meme valeur en arabe qu'en francais, et se prennent sonvent en bome part; cerst ainsi que lexpreasion aلd الatic "que Dieu l'extormine!" s'emploir quelquefois comme malédiction en parlant d'un ennemi out'un heretique, at quelyuefois eomme for-
 Dieu lextermine, qu'il pst eloquent!"

## CVI.

Lorsque Abdallah, fils de Khàzem ${ }^{1}$, de la tribu issue de so- $\|^{\wedge}$ laïn ${ }^{2}$ par Haram ', stail dans le Khorassan, il tua le parfumeur Salem, affranchi des Beni Yertor. Hérazdak, qui n'avait pas encore échan gé de satires avec Djérîr ${ }^{\frac{1}{2}}$, dit à co sujet:
"Seigneur Dieu! Yerhou n'a pas encore pris the ferme restolution au sujet de la victime immolée par Khàzem!
"Les fils de llaràm marchent dans le cimptiere de Baki'; à leurs gros ventres on dirait des femmes enceinter: Ifurs habits dégoutent encore du sang de Sillem."

Plusieurs Beni Témìm, excilés par ces vers, formèrent un parti autour de Férazdak; ils s'emparèrent de Kays, fils d'el-
${ }^{1}$ Abdallah, tils de Khàzem et d'une negresse nommee Adjla, était le plus brave guerrier de sou temps. Il gouverna le Khorassau pendant dix ans, et fut tué par Waki et Bodjéyr. Sa trite, envoyér à Abd-el-Malek, fils de Merwâu, fint exposée à Damas. ll est probable que rette mort, à laquelle participèrent eertainement les Arabes ile la tribu de Témim établis à Merw, fut eausée en partie par les événements auxquels fait allusion lp morecan CVI. (Kitab plMadref et Livie des conquetes, fio et $\boldsymbol{F}(1$.
${ }^{2}$ Solam, frère de Hawazen et fils de Mansour. (Voir page 233, note 1.)
3 Maràm, fils de Sammal, père dune sous-tribu issue de Solam. (Ibu Doréid, (Vv.)
${ }^{4}$ Djérír était de la famille de Yerhou.
5 Le mot Baki désigue en arabe un terraiu on poussent plusiemss sortes

Héithem, de la tribu de Solaim, et le menacérent de le tuer. Kays leur demanda de lui accorder un delai. puis il alla bourer el-Ahnaf, fils de Kays t et lui dil: "Pève de Bahr, veux-tu que " les Beni Témîm me fassent expierle crime de celivrogne?" [ll désignait ainsi Abdallah, fils de Khàzem]. - "Va donc, bùtard," répondit Kays, "ces fous ne veulent que le prix du sang"." En effet, les Beni Solaïm payèrent la rançon. C'est à ce sujet que Férazdak dit :
"Lorsque tu es dans un pays où tu crains le malherar, imite la fermeté de Sâlem, de la tribúde Ghodàna ${ }^{\text {n? . . . . . }}$
" Dans son (ardente) poursuite de la vengeante, il a donné généreusement sa vie, il est mort superbe en fuyant la honte.
"Le vètement de son honneur est blanc des taches de la calomnie; l'âme qui l'inspire est toujours prèle aux quandes décisions.
"Lorsqu'il prend une résolution, il (sait se) tailler (un chemin vers) l'objet de ses désirs, il traverse tous les périls et surmonte les difficultés les plus ardues: (tel le soleil levant ifui brille au sommet des monts).
" Il a vu que (les siens) n'osaient résister au pouvoir" (d'un
d'arbres. Le cimetière de Baki el-Gharkad, e'est-i-dire le champ des Lyciets, était situé dans Pintérieur de la ville mème de Médine (Yakout). - Le mot , Gharkad désigne les grosses touffes de l'arbuste ópineux nommé Aousadj. ou Lycium Europaum. Son bois sert a faire du charbon. (Forskall.)
${ }^{1}$ El-Almaf fut envoyé dans le Khorassan pour y apaiser une révolte, l'année 33 de l'hégire.
${ }^{2}$ Le frère de Salem, de la tribu de Ghodana, fils de Yerbou, fut tué par un homme qui avait la protection d'un grand officier; personne n'osait réclamer contre lui, mais Salem assassina le meurtrier.
${ }^{3}$ On pourrait aussi lire $\underset{\sim}{4}$ بُ يُنصَفُقُ et traduire : Lorsqu'il vit ru'ils ne pouvaient obtenir justice du prince.
prince); alors, avec son fraive étincelant 4 aréré il s'est constitué le spul juge:
"Il n'a pas craint les conséquences de ses actes, il a veillí: l'homme fui a lipre vengeance an fond du cour, ne peul dormir. "


[^0]:    I Je puis affrmer qu'il n'existe anture autre eqpie du diran de latradak dans les riches billifothèques de Gonstantinople, au moins prami ithe fui sont attachées aux mosquées, ef j’ai de fortes raisons di ponacr fu'il ity fon a pas d'autre exemplaire dans les bibliotheques particulieres. On sait rembiven
    
     rigides ulémas au vieux poote omayyade, l'a presque mis au han di- liNam.
    ${ }^{2}$ Les Ripostes se trouvent dans la billiotheyuc bodidenne (f atohefus eodicum orientahiun Bibliothecce Acudemice Lugdun-Butave, II, W, is I'ariselt du divan de Djérir).

[^1]:    I Les chiffres arabes en marge indiquent la concordance avec le texte.

[^2]:    ${ }^{1}$ Le Ghaur ou Tehama, e'est la province ou se trouve située la Metfue; - lle s'etent it louest depuis le sommet des montagnes jusqu'it hamer Rouge th se termine au nord par le déflé del-Fardj. On applique le nom de dhaur a toutes les vallees qui versent leurs eaux an couchant. (Herädid, Ahoui-Feda, trat. Reinand, 401.)
    ${ }^{2}$ Litter. les fils de la mère de Noséyr. C'est la famille des Beni-Adi, filh d'Abd Ménat, fils de Odd, qua était une des ciny tribus alliées désignées sous If nom commun de Rèbab, parce que, lorsqu'ils pronoucèrent le serment de fedération, les guerriers avaient dit ees mots: "Nous sommes anis comme "des fleches en faisceau (Rébäbat)." (Ibn Doréid, 114.)

[^3]:    1 Les Pléiades sont, au dire des Arabes, la plus bienfaisante des constellations printanières; ce sont elles qui amenent la pluie, si nécessaire au climat ardent de l'Arabie.

[^4]:    ${ }^{1}$ G'est sans doute la localité decrite ainsi par le Mérâsid: Montagne entre Kazhima et el-Seydán, la droite de la route du Yémama à Bassora.
    ${ }^{2}$ Le Maudit, surnom du poete Mounáail, qui attaqua Férazdak et Djérir dans ses satires. (lbn Doreid, 153.)

[^5]:    1 Mot à mot, a agees de cinq ans $n$; c'est l'epoque où elles ont toutes leurdents.

    2 Empire byzantin.
    3 Morra, fils de Mehkan, fut tué par Bichr, fils de Ghaleb, de la tribu d"Asad, pendant la revolte de Mosab, fils d'el-Zobéyr. Attaché au parti Omayyade, il avait pris les armes avec Khaled, fils d'Abdallah, fils de Khaled, et Malek, fils de Misma, fils de Chéyban. Lorsque Mosab se rendit dans ITrak, Malek

[^6]:    * La Mosquée lointaine, ou Ei-Mesljed el-Aksa, C'rat kr nom de ha mnuquende Jerusalem, employe iei pour designer la ville plle-memn.
    ${ }^{2}$ Arbre dont le bois sert \& construire dez 4elies

[^7]:    1 Ville du Babréin, appartenaat a la tribu d'Abd-el-Kays. On y peche les preles, "t il s'y troure quantité de palmiars; la mer baigne les mars de la ville ì la maren haute. (Merasid. Abou'l-Feda. Reinaud, trad., 136). Voici comment s'exprime sur ce pays wn yoyageur moderne : a La plage, qui se confond presque avee la mer, est pn quelques endroits nue et sterile, en d'autres couverte de palmiers et de taillis. Un seul coup d'cil sutht au voyagcur pour reconnaitre combien cette edte, tristement celebre par les fievrea et les maladies qu"elle enfante, justifie sa sinistre renommée." (Palgrave, II, 239.)

    2 Le Versean, en arabe el-Dalon (le seau). Le Buotès, on arabe el-Aoua (le crieur). Areturus, en arabe el-Samak el-Rameh (le laneier). (Mémoire sur les instruments astronomigues des Arabev, p. 123 Sedillot.)

[^8]:    1 Les Grecs aux belles caémides.

    - Férazdak fait ici allusion à laneedote suivante. En arrivant a Deir Korra, près de Bassora (Merisid), el-Hedjadj trouva en face de lui Marmee d'Abd-elRahman, fils d'Achath, commandant les Kharédjites qui étaient campés a Deir el-Djamhdjim (Mérdstu), à sept farsakh ou parasanges de Koufa. En cent jours les deux mames se liyrerent cent combats. Enfin une reneontre decisive eut lieu à el-Zania (Hérdstd), près de Bassora; Abd-el-Rahman prit la faite, et trois mille prisonniers furent conduits devant el-Hedjadj. A chaque prison-

[^9]:    - Frere adulterm de Moawa. 11 mourut on l'an 53 de l'hegire.

    2 Foknam, fils de Djérir, auteur d'une obscure tribu témimite.
    *Selon Abou't-Mahasin : Sand, fils del-As, ils d'Ohanha, fils de Saud, fils i'el-As.

    * Pus poltron qu'un moineau (Mdidani, $1,326^{*}$. On appelle Safir tous les passerenux: cependant il y a un oiseau nomme plus partuculterement Salir ou

[^10]:    ${ }^{1}$ Abou Sofian. Père de Sofitn, surnom du père de MoAwia, premier khalife Omayyade.

[^11]:     Témim, pras de laquelle eut lieu la jonrnée de ce nom.

[^12]:    1 Kays Aylan et Khindif, femme delyas, fils din Morliat, dom le nom mert t desngnor d'une moniere generale tous les descendants d'Elyts, (Camain, Tab. VIIL.)
    ${ }^{2}$ Mazotn, ville de I'Oman, habite per los Juila (Mirdud). G'est encore mat nona qui sert a désigner la province d'math. Un peu avant hapture fie la digue de Mareb, Amr Mozaykiyz avait emigre i la tete den Arditen. Une branche se separa de l'fmigration of allamener dan" l'oman; c'etaient len descendants de Nasp, connus tippuls soun le nom I'Aziter d'tman Lim Na bathéens, issus des hords do l'Euplarate, parlant mal l'arube, par conekuent hass d'un peuple qui, comme les Grecs, dunmait in nom de barlmres a toun lew etrangers, avaient des êtabisesements daus le Bahrinn fRemaud. Momorre awr
     Nabatheans, a cause des rapports qu'ils avairnt aver le puple ftranger, cequ prouve qua lew colonies nabatheannes s'etendaient jusqu'a l'extmomitd ompatale de la peninsule arabique.
     hancent sept cailloax on mémoire do la lutte quabiraham ent a soutenir contre le demon, lorsque celui-ci cherchait a le detourner d'mmoler son Als.
    © Cest le eri que faisaiant entandre les sentinelles des tribus quand elles voyaient arriver des guarriers ennomis.

[^13]:    2 Le metre Redjez, on course rapide, est, des differents mètres usités en arabe, celui sur lequel il estle plus facile de composer; on pourrait mème dire que ce $n$ 'est qu'une sorte de prose. C'est sur ce mètre que sont redigés les traités en vers sur la grammaire et les antres sciences, comme la fameuse Alfiya, ou les mille vers, et bien d'autres. On appelle Ardjouza sijpen $^{\text {! ces }}$ compositions fort peu poétiques. Le $K$ tâa el-Ikd (livre du collier) contient, dans le chapitre qui traite de lhistoire des khalifes, une longue ardjouza sur les conquettes d'Abd el-Rahman III, fils de Mohammed, Lhalife Omayyade d'Espagne.

[^14]:    * Nous avons va précédenment que les Pleiades sont des constellations du pintempe qui amenent souvent ia pluie; mais c'est aussi pendant le printemps que le simown commence à souffer.

    2 La bataille de Koralir, gagnee par la tribu temimite de Mondjaché, fils de Darem, sur les hordes de Bekr, fils de Wayel (Meidani, Freytag, III, 372). Le commentaire confond cette journbe avec celle de Hemadha , ou les Temimites pillerent une caravane de preserts envoyes an roide Perse. Selon le Merasid, Korkkir est tout press de Zon Kar, ot eut lieu une bataulle entre les tribus de Belx et les Persens.
    z El-Dhariya, selon le Kdmous et le Mérasid, est une localité entre Bassora et la Mecque. Le commentaire identufie la journée de Dhariya d celle de Nisar, of les tribus ennemies, les Benx Temim et les Beni Dhabba, se séparerent sans combat.

    * Les deux fontaipes. C'est une aiguade du Bahrem appartenant aux Beni Abd-el-Kays, qui y soutinrent un combat contre les Beni Minkar (Mérásad. Meidani, LII, 573).

[^15]:    ${ }^{1}$ Constellations (voyez p. 60, note 5 ).

[^16]:    ${ }^{1}$ Plante dont la fieur ressemble a cejte da khilat on aunle, fular , S"gyp-
     sont rouges, ses branchts servent de phturage uux fhameank,

    2 Hira. Montagae a trois milles de la Mecque, on dat nne proter dana laquelle Mahomet se retirait pour prier (Abom'l-ipda, Tr. (00). Eilo fat far: an mont Thebir.
    ${ }^{5}$ On n'est pas d'accord sur l'emplacement procis de rette low- ilite: melen les ros, e'ost wa monticule de sable sur lecquel ilmam qui proside lea copdmonies áAxafat commence le cantique Tobiye (Befgnemr, me voiri); selon une dutre version sontenme par liauteur du Kamout, eroxt una colline a ha droite de culvi-di; et, selon nne trolsiexae explication, e'ent le mont Arafat lui-meme (Mefatid).

    * Parmi les ponvoirs que Dien avait accordfs a Salomun, fils de David, etait
    

[^17]:    Ce personnage, selon le commentsire, appartenait a la tribu d'Abd-Mendt, fils de Darem.
    ${ }^{2}$ C'est ici la vallée el-Araba, qui s'étend depuis la mer Morte jusqu'ả Eilat, au fond du golfe d'Akaba.

    Jernsalem. On retrouve sous cette forme le nom Alia Capitolina, donne a Jerusalem par Adrien on FWlius Adrianus.
    ${ }^{4}$ Sohéyl, our Canopus, qui brille dans le Yémen; c'est l'étoile Alpha d'Argo. Comme on ne peut la voir en Syrie, le poete represente son persomnage les yeux au ciel, cherchant en vain a apercevoix lastre de son pays. Le pocte Omar, fils d'Abdallah, fils d'Abou Rébia, a dit ces vers sur le mariage de Soheyl (Canope), fils d'Abd-el-Rahman, avec Thoreiya (les Pleiades):
    $\alpha 0$ toi qui maries Thoreiya a Soheyl (que Dieu t'accorde une loague vie), a comment poumaient-ils se rencontrer? L'un plane en Syrie et l'autre vole * surle Yémen.:
    ${ }^{5}$ Le Yémen.

[^18]:    1 El-Anbariya, a Glibak, près de Bassora.
    ${ }^{2}$ El-Molat, fille de Aoufa, de la tribu des Bem Harich, fils de Kab, fils de Hebia, fils d'Amer, fils de Sassaa, la plus belle femme et la plus élégante de Bassora.
    ${ }^{3}$ Allusion aux aventures de Mourakkuclı, l'amant d'Asma, qua, evenu d'un voyage entrepris a la recherche de la fortune pour pouvorr epouser sa maitresse, la trouva mariee et versa tant de larmes qu'il en mourut. (Caussin, Esvar, II, 340.)

    4 Mot à mot, la Hind des Hind. Femme d'Abdallah, fils d'Adjlan, forcee par son pere de quitter son maxi et d'épouser un homme de la tribu de Nomaur; elle mourut de désespoir ainsı que son amanf.

[^19]:    ${ }^{1}$ Dhabba, fils d'Odd, fils de Thabikha, eavoya ses deux fils, Sad et Sad, ì la recherche de ses chameaux égarés. Sad les ramena, et Sand disparut. Chaque fois que le malheureux père voyait quelque forme obscure pendant is nuit, il s'écriait : «Es-tu Sad ou Said? E En se rendant au pèlerinage de la Mecque, il rencontra à la foire d'OkAzh un guerrier, el-Hareth, fils de Kais, vêtu des habillements de Said. Il l'accoste; el-Hareth Iui raconte comment il les avait enlevés, ainsi que l'épée qu'il portait, à un jeune homme qu'il avait tué et qu'il lui dépeignit. «Montre-moi cette arme," dit Dhabba; «elle mesumble a de bonne trempe.s Au moment où el-Hareth la lui tendait: aLa conversa«tion a bien des branches," s'ecria-t-il; aussitót il le frappe et l'étend mort à ses pieds. On fit remarquer à Dhabba qu'il venait de violer la trêve reconnue par tous les Arabes, qui étonffaient leurs haines pendant les mois sacres. "Le uglaive a devance la justice, o repondit-il. Les trois mots de Dhabba devinrent des proverbes.

[^20]:    ${ }^{1}$ Youbri̊n Selon Abou'l Féda et le Mérdsid, prononcez Yabrin. Cette ville est stuée dans les hautes terres de la tribu des Beni Sad, et adossée à la mon-

[^21]:    1 C'est le Djihoun ou Oxus qui sépare le Khorassan du Tonran ou Turkestan, contrée nommée dans la gégraphie ancienne Transoxiane, c'est-àdire pays au-dela de l'Oxus. Ces pays sont désignés en arabe d'une manière analogue, puisqu'on leur donne le nom de Ma Wara el-Nahr, c'est-d̀-dire pays situés derrière le Fleuve.

    2 Ghodana, fils de Yerbou, père a'une tribu témimite se rattachant par Hanzhala à la branche de Zéid Ménat.

[^22]:    1 Kotaiba fut tue lima 96 de I'hegars.
     village de la banlfeue de Koufh, on se trousaient deun difirns ronmerres ati culte chretien. Cette localité etait prov d'un pretendu tombean itAh. the. risid.)

[^23]:    ${ }^{1}$ On lit ce vers et les sept suivants dans l'Anthologie grammaticale de Sacy, p. 19系. On retrouve encore le début de la pièce : Hamâsa, 702; Kamil, Wright, 208. Abou Djafar, le grammairien, faisait observer sur cet episode que les poetes Mondharras, fils de Riby, Abdallah, fils d'el-Zobéyr, de la tribu d'Asad, et Abd, de la tribu de Badjila, ont peint le meme trait dans leurs poésies.

[^24]:     mazi et soat supprimon dens cellh da Moufndilal.
     ma sheodf werbal deriof do la racine Tamma $; 0$, tre complet, wheve

    * Ce vers ext encorenne addition d'l-Mirmati.'

[^25]:    1 Mot a mot, le pays de la ngilance, c'est-a-dire pres des ennemas, car nous ne craignous pas leur attaque.

    2 C'est-àdire Amr et Zêid Ménat, tous deux fils de Témím.

[^26]:    ' Le Samak ou soutien, cest I'toile Alpha de la Vierge. (Sedillot, Supufer ment, pfc., 218.)

[^27]:    F Ces vers sont adressés a une chanteuse de Medine que courtisdit Ferazdak.
    ${ }^{2}$ m-Adan, dans le Bahrein, dont les femmes sont fort maigres, dit le commentaire.

[^28]:    ${ }^{1}$ En 83 de l'hégire.
    2 Abdallah, fils d'el-Zobéyr.
    ${ }^{3}$ Ce guerrier fut un de ceux qui dirigèrent la conquète musulmane dans le Sind ou il obtint de grands succès.

[^29]:    ${ }^{1}$ Il vaudrait mieux lire avec Yakout : Rostakobàd, sur le terroir de Destowa, ville de l'Ahwàz.
    ${ }^{2}$ Père de Khaled, surnom de Yézid.
    3 Père de Ghassán, surnom d'el-Moufaddhal.

[^30]:    a Désert entre Koufa et la Syrie.
    2 Fils d'Abd-el-Malek.

[^31]:    ${ }^{1}$ Sad, fils de Zéid Ménât et Sad, fils de Dhabbu. La mère de Férazdak, Linn, était fille de Karazha de la tribu de Soraim, fils de Sat, fils de Dhabba. Le frère de Lìna, el-Ala, était poëte, et Frérazdak disait : "Le talent de la poér " sie me vient de mon oncle maternel.n - Malek, fils de Hanzhala, fils de Malek, fils de Zéid Ménât.
    ${ }^{2}$ Allusion à la vengeance que. Hodjr, père d'Imr oul-Kays, tira des Beni Asad qui refusèrent de lui payer le tribut annuel qu'ils lui devaient. Hodjr saisit leurs chefs, les fit périr à coups de bâton, et on teur donna le nom d'esclaves du baton. (Divan d'Imr oul-Kays, p. 8, de Slane.)

    3 J'ai traduit ici ${ }^{2}{ }^{\circ}$ ح par fer de lance, bien que cette exprossion signitie littéralement une vipère, mais les poätes arabes comparent quelquefois leurs :ances aux dards des vipères, et ce sens est plus en analogie avec le vers qui suit.

[^32]:    2 Mot à mot: la veine de son cou. C'est d'après cet organe que les Arabes constatent la mort.
    ${ }^{2}$ Badjila, petit-tils d'Anmàr, fils de Nizar.
    ${ }^{3}$ Areul de Khaled, fils d'Abdallah et fils d'Asad.

[^33]:    ${ }^{1}$ Les Arabes, comme les Romains, tiraient des présages da vol des oiseaux.
    ${ }^{2}$ On appelait Tobba les princes qui regnèrent sur le Yémen, le Hadhramaout et le pays de Chiln. Le premier Tobba, Hareth le philosophe, régnait environ sept cents ans avant l'islamisme.
    ${ }^{3}$ Le commentaire dit que les deux fils de Rakách sont Nahchal et Fokam; mais selon Ibn Dorêid, Fokaim étant fils de Djérír, frère de Nahchal, l'ex-

[^34]:    I Nom du gardien.

[^35]:    1 El-Hakam, fils d'Eyyoub, fils d'el-Hakam, fils d'Abou-Akil, mort en $9 \overrightarrow{6}$.
    2 Fils de Belxr, fils d'Abd-Ménat, fils de Kinuna.

[^36]:    : Le texte arabe que je traduis ici est un pen trop énergique: l'église de Saint-Jean-Baptiste, construite surl'emplacement d'un temple antique, servait simultanément, depuis la conquète arabe, aux cultes chrétien et musulman; el-Walid ne fit que l'approprier a l'usage exclusif de sa religion.
    ${ }^{2}$ Le texte ajoute : a Cette anecdote a été racontée dans le divan de Djêrir, " Je donnerai, a la fin de louvrage, ce morceau d'après le texte du divan de Djerir, dont il existe un fragment à Leyde.
    ${ }^{3}$ M. à m. lorsque l'anse (brisée) du seau anra été renouée. Allusion au proverbe cite dans Médani, $\Pi$, 135,
    ${ }^{4}$ El-Hakam, fils d'Abou'l-As, fils d'Omayya et père du khalife Merwan, areul d'el-Walid.

[^37]:    ${ }^{1}$ Allusion a lhistoire de Pharaon, et a la mort qu'il trouva dans la mer Rouge avec son armée en poursuivant les Juifs.
    ${ }^{2}$ Ces deux montagnes sont sur le territoire de la tribu de Balila. (Mérâsid.)

    3 J'ai substitué ici يابت a
     . فـثلـتُ
    a Allusion à l'histoire du peuple de Thémoud, qui habitait el-Hidjr, daus In vallé des Bourgades. (Voir plus hatt, p. 241, note 3.)
    ${ }^{3}$ En buvant tonte l'eau de vos puits.

    - J'ai cru devoir changer ici le texte du manuscrit, et lire ; ; au lieu de . زذّجثنـ

[^38]:    ${ }^{1}$ Le mot porte, ici comme plus bas, a le même sens que l'expression Su-blime-Porte, usitee encore de nos jours dans le Levant.
    ${ }_{2}$ Voir note 1, page 80.

[^39]:    ${ }^{1}$ Les Arabes profitaient des marchés pour donner la publicité aux poésies dans lesquelles ils chantoient leurs exploits. A Okàzh, avait lieu un concours annuel où affluaient les poétes guerriers, qui portaient alors un voile pour ne pas se laisser reconnaitre de leurs ennemis.
    ${ }^{2}$ Terrain près de la Mecque où l'Arak pousse en abondance. (Yakout.)
    3 Voir p. 44. note 4.
    ${ }^{4}$ En Orient, les marchands ont coutume de déposer leurs marchandises dans les mosquées ; ils ont ainsi le double avantage de les confier à la sainteté du lieu, et de les abriter contre les incendies fréquents dans des villes construites en bois.
    ${ }^{5}$ C'est-à-dire Ziyad, descendant de Farb.

[^40]:    1 La contrée nommée Alia, ou Hautes-Terres, comprend les régions comprises entre Médine, le Téhama et le Nedjd. - Le pays de Ronm, c'est-àdire la Syrie.

    2 Voir p. 193, note 2.
    ${ }^{3}$ Hawâzen, fils de Mansour, fils d'lkrima, fils de Khasafa, fils de Kays. C'est le père de Bekr. (Monumenta antiquissimæ historiz Arabum, p. 108, Eichhorn, Gotha, 1775.)
    ${ }_{5}^{4}$ Expression empruntée au Koran, LI, v. 41.
    ${ }^{5}$ Voir p. 307, note 3.

