

فهوست بطالـ منتغنــ البـان و التبيين


## !

قال بعض جها بذة الالفاظ و بقّاد المعانى : المعانى الةائمة فى صدور
 و الحادثة عن فكر هم مستورة خفية و بعيدذ وحشبّة , محجوربة مكنونة , و هوجودذ فی معنى معدومة، لا يعرف الانسان ضمير صاحبه و لا حاجة


 اللعقل وتجعل الخفى"منها الماهر اً, الغائب شاهداً و البعيد قر بباً . وهى النى

 على قدر وضوح الدلاالة و صواب الاثارة وحسن الاختصار و د"قَة !المدخل


 نطق القرآن و هذلك تغاخرت العرب ورناضلت اصنافالاعجام والبيان اسم جاهع لـكل شىء كثف الك قناع المعنى و هتك الحُجُب دون الضمير حتى بفضى السامع الى حقيقته و يهجم عیى محصوله كائناً
1- بى نششان

ها كان ذالك البيان و من ای" جنس كار ذالك الدليل . لان مدار الاهـ و
 بلغتالافهام و اوضحت عن المعنى فذلك هوالبيان فى ذلكالموض
 معبسوطة الى غير غاية وممتدّة الى غير زهایِة ، و اسماء المعـانى مقصورة معدودة و محصّلة محدودة . و جميع اصناف الدلالات على المعانى من افط ومن غير الفط خمسة اشياء ولا تنقص و لا تريد . ا"ّواها اللفظ تمالاشارة ، و الا


الدالة التى تقوم مقام تاكالاصناف , لا تقصر عن تلك الدلالات . و الكل واحد هن هذه الخمسة صورة بائنة هن هورة صاحبتها "و




$\because \% \%$
 و البيان هن نتاج العلم ‘ و العىّ من نتاج الجهل . و قالل سهل بن هـ هون :
 صاحب المنطق : حدالانسان : الحى الناطق المبيّن . وقالوا : حياةالمرؤة - امروماند در سخن (ش) اشاره بارسطو ميباشد

الصدق ‘ و حياةالروح العفاف ‘ و حياة الحلم العلم ‘ و حـياة العلم البيان.

 ظنّه قطعة من علمه ، واختياره قطءه من عقله ‘ و قال ابن التوأم . الروح عمادالبدن و العلم عمادااروح " ز الـبيان عمادالعلم

قد قلنا فى الدلالة باللفط • فاما الاششارة : فباليد و بالرأس و بالعين و الحاجب و المنكب انا تباعد الشتخصان و بالثوس و بالسيف . و قد يتهدد
 و الاشارة و اللفُط شر يكان و عمم العون هی له و نعم الآر جمان هیى

عنه و ما اككثر ما تنوب عن اللفظ و ما تغنى عن الخـط و بعد ، فهل تعد و الاشارة ان ت موصو وة على اختالاف فى طبقاتها ودلالتها "و فى الاشارة الطرج , الحاجب
 الناس من بعض و يخفونهـ امى الجليس و غير الجليس . و لولا الانـارة لم يتغاهم الساس معنى خاصى الخاص ‘ و الجهلوا هذالالباب البتّة , اولا الا
 الشاعر فى دلالات الاثشارة :
اثارت بطرف العبن خيغة اهلها الها الشارة مذعوز
فايقنت انالطرح قد قأحمححباَ و اهلا و سهلا بالحبيب المتيم
 , وَعنان نيز آمده است
و قال الY خر :

- لـلقلب عـلى القا س مقايِس و الشبــاه

و فی الناس من النـا
= الـن تنطق افواه و فی العين غنى "لمر
و قال الYَخر :

ومعشر= =صيدذرىتجلّة تالا ترى عليهم للندى ادله
و قال الآخر :

ترى عينها عينى فتعرف وحيها و و تعرف عينى ما بهالوحى يُرجع
و قال الآَخر :

و عين الفتى تبدى الذى فى ضميره و و وتعرف بالنجوى الحديث المغمّسا
و قال الآخر :







 و عي天 ذلك مى الامور .
 فى كتابه منفضيلة الخطط والانعام بمنافع اللكتاب قوله لنجيه صلى اللّ عليه و


سلم " اقرأ و ربكالا كرم الذى علّم بالقلم .علّمالانسـان مالم يعلم " و اقسم
 وما بسطرون " و الذالك قالوا : القلم احدالللسانين . كما قالوا : قلّة العيال






لابعدو سامعه ولا يتجاوزه اللى عيره










وى الاخرة .

وفى عدماللفط وفسادالخَط ;الجهل بالعقد فساد جلّلالتعم ‘وفقدان جمهور المنافع واختلال كل ماجعلماللّ عزّ وجلّ لنا قواماً و مصلحة ونظاماً .

واما النصْبْة فهى الحال الناطةَ بغير اللفظ والمثيرة بغيراليد . وذلك ظاهر فى خلقالسموات والارض‘ و فیكل صاهت و ناطق و جامد و نام و مقيم و ظاعن و زائد ; ناقص . فالدلالة التى فى الموات الجا




 معالم ;دبيرك التى تجليت بها لخلقاك فاوصلت الى القلوت من معرفتك ما آنـهما من وحشةالفـكر و رجممالظنون . فهى على اعترافها لك و ذّلها اليك
 فيكالاعتراف لك وقال خطيب منالخطباء حين قام على سربرالاسكندر و هو ميت: الاسكندزكان|مس الحق منهاليوم ‘ وهواليوم اوعظ منه امس


ان كان سا كتاً
وهذالالقول شائع فىجميع اللغات ' ومتّفتعليه مع افر اطالاختَالافات.
 بثل مقراع الصفـ الموّقع يستخبر الريح اذا لم يسمعو قلل عنترة بن شداد العبسى ' و جعل نعيبـالغراب خبرأ للزاجر :


و قاللالراعى :

والارض نثههد و الايام والبلد يوم الهباءة' يوماً ماله قود الار

ان السماء و ان الريح شاهدة لقد جـزيت بنى بدر ببغيهم و قال "ُصيب فى هذا المعنى يمدح سليمانن عبدالماك :
قفاذات اوشال r اقول لركب صادريرن . لقيتهم لدعروفه من آل وَد"انْ ولو سكتواliثنت عليكالاحقائب
 فعاجوا7 فأثنوا بالذدى انتأهله , هذاكثير جدا.
( البان
بسمالله الرحمن الر حيم

خاصة و على الاببياء عامة .
قيل للفارسى ما الابلاغة • قــال : معرفة الفصل من الوصل . و قيل لليونانى : ما البلاغة ؛ قال . تصحيح الاققسام و اختيارالالكالام . و قيلللرومى
 للهندي : ما البلاغة قال : وضوح الدلالة و انتهار الفرصة و حسن الاشارة .


 ا T- V V آب است ( حقيبة ) كيسه يا خرجين ككه مسافر برایى كذاردن توشه و غيره بر ترك مال مال

$-1 r-$
تم قال : و منالجصر بالحجةة والمعرفة بمواضع الفرصة ان تدعالافصاح بها الانا الىالـكناية عنها اذا كانالافصاح اوعر طريقة ، و ربماكان الاضراب عنها

 وبها شرد عليك مناللفظ اوتعذّر . تمقال : و زين ذلكركله وبهاؤه و وحالاوته

 ,

و خالفعليه سهلبن هرون- وكان سهل فینفسه عتيو الوجه حسن
 قبل الخبرة‘ و برّقَّالذهن قبل المخاطبة ‘ وبدّقة المذهب قبل الامتحان ، و بالنبل ${ }^{\circ}$ قبلالكشّف . فلميمنعه ذلك انيدقول. ماهوالحقّ عنده ، وانادخل ذالك على حاله الiتص ـ قال سهلبن هرون : لوان رجلين خطبا اوتحدّثا

 ثم كن كالهما فى مقدار واحد من البلاغة و فى وزن واحد من الصواه لَتصدعّع عنهــا الجمع و عــامّتهم تقضى للقليل الادميم على النبيل الجسيم ، و للباذ" الهئَة ، و لَشَعَمهم التعجب منه عنمساواة صاحبه ، ولصار التعجبمنه

ا ع
 كسى كه لباس مندرس در بو كند A A - A
 النفوس كانت لa أحقر ومن بياه أنسُ و من حسده أبعد فاذا هجمووا منه
 صدورهم و كبر فى عيونهم لانالشىء من غير هعدذه أغرس ، و كالّماكان



 ليس لهم فى الموجود الراهن المقيم وفيما تحت قدرتهم منالرأى والهو الهى



 ـمؤنة و اكثنر فائدة. , لذلك قدّم بعض الناس الخار جى على المربق' والطارف على النليد

 التعظيم ;التضضيل ;الا كار والتيجـل على قدر حالهما فى نفسـه ، و موقعهما


 بوالا خر ينقصه من حقّه لتهمته لنفسه ، ولاشفاقة من ان يــيكون متخدوعاً
-فى ا-هد . فاذا كان الحبّ يعمى عن الیساوى، فالبغض يعمى عن الحقائق والمحاسن وليسبعرفحقائق مقادير الهـانى ومحصول حدو دلطائفـالامور الاعالمحكيم ، اومعتدلالاخلاط عليم والاالقوى المنّة الوثيق المقدة ، والنى لايميل معمايستميل الجمهورالاعظم والــوا و كان سهلبن هرون شديدالاطـاه فیى زصفـالمأمؤن فیالبلاغة
بوالجهارة و الحلاوة والذخا.ه ، وجودهاللهجة والطلاوة .

و اذا صرنا اللى ذكر ما يحضرنا من تسمـة خطباء بنى هاشم و وبلغاء رجال القبائل ، قلنـا فى وصفهما على حسب حالهـها والفرق الذى بينهما لأَنا عسى ان نذكر جملة اسماء خطباء الجاهاهلين والاسالاميين والبدويين و الحضريسن' ز بیض ها يِحضرنا مر• صفاتهم و اقدارهم و مقامـاتهم وباللّالتوفيق
ثم رجع بنا القول الىذكره الاشارة . و روى ابو شُمرْ عن معمر الى
 و مناقلة|اy كفاء .

وكان الو ششمر اذا نازع لم يحرّك يديه ولا منكبيه ، ولم يقلبب عينه
 يقضى على صاحبالاشارة بالافتقارץ الىذلك ,العجز عنلوغ ارادته وكان

يقول . ليس المنطق انتستعيى عليه بغيره ‘



و بالزيادة فى المسألة حتى حرّك يديه ‘ و حلّ'


ابراميم
وكانالذى غرّ أبا شمر وموّد لى هذا الرأى اناصحابه كانوا يستمعون منه ويسلّمون له ويهيلون الـيه وبقبلونكل الا يورده عليعم وـيثبته عندهم
 نسى وكان ذالتصرّف فى العلم ‘'و مذكورأ الفهم والحلم. . قـال معمر ابوالاثشعث . قلت لبهلة الهـدى ـ ـا ايام اجتلب بحيى بن خالد اطباء الهند مثل * منكة " و " بازيكر " و " قلبرقل " و " "سندباذه، و فلان و فلان - : عا البالاغة عند اهل الهند : قال ههلة : عند بـا فیذلك



التراجمة فاذا فيها .

 بكلامالامة ، ولاالملوك بكا

 حكيماً او فيلسوفـاً عليماً و من قد تعود حدف وضولالـكالهام " و اسمقاط ا-1 بيرامن وبنشش نيز مست

مثتركات الالفاظ ، و قد نظر فى صناعة|المنطق على جهمةالصناعة والمبالغة
 و قال من علم : حتالمعنى ان يكون الاسم ال طبقا و تلك الكالحالله


 معاوداً . و مدا, الاهـ على افهام كل قوم بقهر طاقتهم، ، والحهمل عليهم على


 من الثغل ‘'ولـكل شغل مقدار منالوهن ‘ ولكل وهن هقدار منالجهل
 و لولا ان كالِسه هدا الذى اراد سه الهزل يدخل فى باه الجِدّ الما جعلته

 القصص ان يكون القاص اعمى ويخون شيخلاً بعيد مدى الهوول وعن تمام

 ان يكَون ذهبّأ، و يكون اسمهه اذين ‘او ماز مار ، او ازدانقازار . اوميشاء ، 1-
 (

 تما Tالة السؤدد ان بكون السيد ثقيل السهع عظيم الرأس . و لذاــكُ قال ابن سنان الجديـدى لراشد بن سلمة الهنالى : ما انت
 , ق ل شبيب بن شيبة الخطيب لبعض وتيان بنى منقر : و اللّ ما مطلا ملا مطل العرسان ، ولا فتقت فتق الـسادة قال شاءر :
تقلّب , أساً ان يكن رأس سّد
 العدوى حين و جدها غليظة جافية فقال :


الaمانى الراجز والرشبـ
اخبرنى الراهيم تن السندى قال : دخل العمّانى * الراجز على -
 1

 ود و بوسيلة عبد الملك بن صالح رخدمت هرون الرشيد بيوست ومدابتحى در حت او دارد

- 1 ^-

تنشدنى الاّ و عليك عماهـة عظيمة الڭَور و خغّان دمالقان . قال ابراهيم
 فقّلّ يده و قال : يا اميرالمؤمنين قد واللّ انشدت مروان ورأيت و جههو قبّلت يده و اخذت جائزته ، وانشدت يزيدبن الوليد و ابراهيـــم بنالوليد
 السمّاح و رأيت وجهه و قبّلت يده و اخذت جائرته و انشدت المنصور و رأيت وجهه و فبّلت يده واخذت جائزته ‘ وانشدتالمهدى و رأيـت و جهه
 اخذت جائزته ‘هذا اللى كثير من اشباه الخلفاء و كـبار الامراء والـهادة -



 قاموا ذالك المقام

فى الايجحاز
ثّ دجت شنـالقول الى الـكللام الاول . قال ابن الاعرابى قائه معاوية



 Y Y ب 1

ليَّبِّه ‘ و انالحر ليُنِّجه. فقال له معاوية : ما تعدّون البلا غة فيكم ؟ قال : الايجاز . قال اله معاوية : و مال الابجاز " قال له ‘صحار : الـن تجيب فالو تبطىء ‘ وان تقولفال تخطىى . فقالمعاوية : أَّركذلك تقول ء قال،صحار :

اقلنىیيا امير المؤ منين لا 'تُبطىء ولا 'تخطىء . و شأن عبد القيس عجيب ‘ و دلـك انهم بعد محــار بة ايادٍ تفرّقوا فرقتي : وفرقة وقعت بعمّان و شقّ عمّان ' وفيهم خططاء العرى ' و فرقـة وقعت الى البحرين و شقّ البحرين' و هم من اشعر قببلة فى العرب . ولم





بن رقبة .
, اذا صرنا الى ذكر الخطباء والخّنا بين ذكر.ا هن كالام كل واحد
منهم قدر ما يحصرنا و الشالتوفبق
قاللالمفضّل بن محمد الضنى ، قلت لاعرابى منّا : ما البالغة ؛ قـل : الايجاز فى غير عجز ‘ والاطناب فی غير خَطَل : قال ابن الاعرابى فقلت للمفضل: ماالاينجاز عندك ؟ قال : حذف الفضول ‘ وتقريب البعيد. قال اسن الاعرامى : قيل اعبداللّ بن عمر : لو دعوت الهُ لنا بدعوات ا فقال : اللا : اللهـم ارحمنا و عافنا ، وارزقنا . وقال رجل : لوزدتا يا ابا عبد الرحمن ! فقال :

( باببالصمت )
كان اعرابیّ يُجالس الشعبى يطيل الصمت ‘ فَسّْل عن طولصمته فقال :

 رضى اللّ عنه بطرف السانه و قال : هــذا الانى اوردنى الهو ار ارد و و قالوا :







 عبدال山ّ و رسوله و
 كانتالخالافة زانته فقد زذتها" ومن شر"فته فقد شر"فتها ، فابتكما قال الالشاعر


 - - 1


لسانك معسول و نفــك تَحّة و أخبرنا انّ ناسآ قالو' لاسن عمر : ادع اللّ لنا بدعوات فقال : اللها ولهم ار حهنا و عافنا و ارزقنا، فقالوا : لو زدتنا يا الا عبد الر حهن ' قال : لعوذ

باللة هن الاسهاب .
وقال ابوالاسود !الـدؤلى' و فى ذكر الاسهاب - بةو الها فى الحارث بن


 , قال الفرزدق اججرير :

زيادا فلم تقدر على" حبائله


الىالشرّ دعا": والمسر

من هنـطق وى عـر حبن4
اعلى و اشرف مىقرينه

و قلبك ما اعييت كا سر عينه فاقَسهت لاT-يـه تسعين حجّة
, قال شاعر :


و قال الوالعتاهية : والصهت الجمل بالفتى كل الـرء فى نغسه

وكانسهل


 بالتحلّم والتعلّم ، و بالتقدّم فى ذلك اشدّالتقدّم . و قال الاحنف : قالي عمربن ا- 1

السوّ دد ععالسواد ـ و اسشدوا لغُمِّ عزّة :

وفى الحلم والاسالام للمرءوازع $\quad$ و فیترلك طاعات الفؤاد المتيم
بصائر رشد لـلفتى صستجيـنـة
و قا_الافوهالاودى .

و تجهّمت بتحتّة القوم العدا ـِكَفِيك ممّا لاترى ما قد ترى

اضخت قرينة قد تغيّر بشرها الوت ' ماصبعها و قالـ اثما :
 فهناك'تعذز 'نوعغات و'رقَدى قالوا : وكان الاحتع اثشّ الناس سلطـاناً على ففسه . و كان الحسن ترك لِما نهى عنه . و فالـ الآ־خر :

و قال الالكميت بى زيد الاسدى :

واششد الاحوص بن محمد.


- 1

اينجا اشاره هه بار دكى ميان مهشوق اسـس و جهع T
 و قال جرير فى فوت الرأى :

وهدح النابغة ناساَ بخلاف هذهالصفة وفقال :
ولايحسبون الخيرلاشرّ "عده ولا يِسسبون الشر ضر"ّة لازـب
وانشد :

هغاهفوة كانت من المرء بدعة
اصاه التّى فيهـ صـالا
فان يك اخطا فی اخيكم فرّبما
 بيومخير قطّ . فقال اله التر جمـان ن هريم: : الا" بلن التى هيو


 و من هذالجنس من الاحاديث - , هو ردخل فى باهالهiات - قال
 , فتح الفتوح ' و خرج على الملوك واغتصس الهنامر • فقال رجال منالقوم:
 و قتله و صلبه ، ابوك انت حدّث نفسه ششىء من هذا قط ؟ الحث على طلـ البيان والتبيين قد سمعنا روايةالقوم واحتجاجانهم ‘ و انا اوصيك ان لاندعالتمانى البيانر التبيين ان ظنتت ان"لكفيهما طبيعة ، وا"نهمايناسبانكبعضر المناسبة ،
 قوّ: القريحة و دستبد" بها سوء العادة . و انكنت ذا‘َيان, واحسست من



 , الا خبار المدخوله و بهذا الرأى الــنى ابتدعوه من _قَبل انفسهم، و قد سهعت اللّ نسارك و تعالى ذك اللا داو











 فاما ما ذكرتم مى الاسهاس والتكلّف والخَطَل ; التزثّد ، فانمايخرع ا - جنكا و ستيز - دهأع

 ，الدوّقى والشفąه والذين يتَكلمون فى صلاح ذات المبن وفى اطفاء نائرة

 ，الى الالنج



ان يكون احق التابعين بما ذكرنم ؛

اششاد الشعر ．قال ：نسكوا نسكا اعجمياً．



 يمجی رسول اللّ صلى اللّ عليه و سلّم بين البذاء والبيان ، ور بّما و قع النهى
 و تعالى بين المةصّر والغالى ．
وها هنارواياتكثيرةمدخولة ، واحاديث العلولة ．ورَوروا انّرجالًا

 ع－－ببهوده－نايسند－بد ． 0 －برجستن－تكبر و بزرك منشى

 فالسرف اسم رلما فضل عن ذلك المقدار ، و لـعاقتصاد مقدار ، فالبخل اسم لـما خرج عن ذلك الهقدار ، وللشتجاعـة مقدار ، فالـهور و الخَوَر .
و هذالاحاديث ليست لهامتها السانيد متّصلة . فان وجدتها متّصلة لم تجدهامحموحة و اكثرها جاءت مطلقة ليسى (هاحامل عحمود ولا عذموم‘
 فان اردت ان تتكف هذه الصناعة و'تْسب الىهذا الادد فقرضت





 فان ع'ودت امثلذذلكمراراً فو جدت الاسماع عنه منصرفة ، والفلوبللاهية •
 او زهدهم فيه . و قالالشاعر :
 ( هيزيرا بخود نسبت دادن ع - ( عانِس ) دختر كا شه شوهر كردنش ديرشودو


و فیى المثل الـضروب " كل" مجر =فى الخالامسر " ولم يقولوا مسرور



 خير الثعر الحولى" المنقّح . و قال الإعيث الشاعر ‘ وكان انحطب الناس :
 الا بالبائت

حتّى سمعت قول الصعب بن على الكنانى :






 واللَلام القضيـ ؟ ولما فرغوا هن البيعةله قال : دعوا الرأى يِّبّ فانغبوبه T Tن تأمل شود
 سرين باشد اطلات شود يعسوب - ملكه زبور واعساب بمعنى دويدن وكريخـن كركى است

يكشفلكهمعنهحضه＇．و قيل لابن التوأمالرقاشى ．تكلم ．فقال ：ماانتهى







عنده موق •

 تقلبه من شيطابك ．قالوا ：و اشـد عقبة بن رؤبةاباه رؤبةبن العجاج
 و شمالا فما يلتفت اليـه ．و قدرووا ذالك فى زهير وانشه كـعب ．





 عباسى را نيز دريافت و ابو مسلم خراسانى را مدح ：هوده ，جوى جانزة از او دربافت كرد ． 1 ـ
 برآنبا التا ميكند وجرير و فرزدق معتقد بودند كه شيطانشان بكى بودوهاست

تركـ الاطالة فقال : اناعلى القصاراقدر : وقيل للعجاج : مالك لاتحسن الهججاء ؟ قال : هل فى الارض صانع الا"ّ هو على الفساد اقدر "و قال رؤبة : الهدم اسرع منالبناء . و هذهالحجج التى ذكروها عن نصيب والـكميت والعجاج ورؤبة ا"ّما ذكرو ها على وجه الاحتجاج لهم . و هذا منهم جهل ان كانت هذهالاخبار هادقة . وقد يكون الرجلاله طبيعةفى الحساب وليسله طبيعن فى الـكلاه ' و
 او فى التغيير اوفى القراءة الالحان وليس له طبيعة فى الغناء و ان كات هذه الانواع كاها ترجع الى تأليف اللـلحون . و يكون اله طبيعة فیالناى و اليس له طبيعة فى السرناى - و ككون له طبيعة فى قصبة الراعى ولا يكون

 ,الأسجاع ولا كون له طبع فى قرضن بيت ثعر . و مثل هذا كثير جدا .
 لاستطيعان من الثُعر الا مالا يذ كر مثله و قيل لابن المقفّع فى ذلك ' فقال : الذى ازضاه لا يِجيُنى والذى يجيئنى لا ارضاه و هذا الفرزدق و كان مستهترا بالنساء زير' غوا ان وهوفى ذلك ليسى اله ببتواحد فی النسيبـ مذكور . و مع حسده لجرير - و جرير عـر عفيف لم يعشق امرأة قطّا - و هو
 القصيد . و منهم من يجمعهما : كجرير و عمرسن الجأ وابى النجم و حميد -
 الشعراء من يخخطب و فيهم من لا يستطيع الخطبة وكــذلك حال الخطباء
*فى قرض النيعر • و نـاعرّ نفسه قد تختلف حالاته . و قالل الفرزدق : اناعند-
 اقول بيتا واحدأ . و قال المجاج : لقد قلت ار جوزتى التى اولما : الما و الما








 الارض و يلمس العباء و يججالس المسا ككن و دمشیى فى الاسواق و بتو"سد

 كا يشرب العبد ولودعيت الى ذزاع لاجبتولو اهدى الى الى "كراعه " لقبلت،


 - ا خاك و شن و r ك - ا با

و اولياءه و قادة انصاره بعد ان حصروه فى الشهاب و عذّبوا الصحابه بانواع

 خطيباً فحمداللّ و انتى عليه تم قال : اقول كما قال اخى بوسف: ، لاثنر بـ ' عليكم اليوم يغفراللّ لـكم

و هو ارحم الراحمين "
( خطبة الوداء (





 القاكم بعل عامى هذا فی موقفی هنا .

كحرمة يومكم هذا فی شهركم هذا فی لدكم هذا . الاهل بلّغت ؟ اللّهمّ فاتههد


 الحارث نن عبدالمطلب . وان مآثرالجاهلّية موضنوعة غير السدا اله والسقاية 1
-rr-
, الَّهْد قود و ششهالعمد ما 'قتل بالعصا والحجر . و فيه مائة بعير ، فمنزاد فهو هن اهل الجاهلِّلة . الاهل كلّغت ؟ اللّهمّ فانهد .





 متواليات و واحد فرد : ذو الفعدة ‘ ذز الحجة ، والمحرّم ‘ و رجب ، الذى بي جمادى و شعبان
الا هال رلّة





 واستوصوا بهنّ خيراً ألا .


طيب نفس منه .
-

ألاهل بكّغت ؟ اللّهمّ فاشهد .
فلاترجعن بعدى كفاراً يضرب بعضانم رقاب بعض فا"نى قد تركت

ألاهل بلّغت ؟ اللّهم فاشهـ .


باتمقوى
الاهل بلّغت ء اللّهمّ فاشهد .
قالوا : نعم :
قال : فليُبِّنِ الشاهد'الغائبَ •




( باب من اللغز فی الجّواب )
قاوا : كان الحطيئة يرعى غنماً وفى يده عهاً فمرّ به رجل فقال :

قال : لاضيفان اعددتها
و قال ابن سليم : ان قبس بن سمد بــن عبادة قال : اللهمّارزقنى
1



一やを一
حمدأ و مجدأ ف＂ّنه لاحمد الا＂بفعال و لا مجد الا＂بمال ． ，قال خــالدبن الوليد لاهل الحيرة ：اخِرجوا الىّرجالًا هـن الا عقلا ئكم ．فاخرجوا اليه عبدالمسيع بن عمرو ！ن قيس بن حيان بن بقياة





 استنبطنا ونبط استعربنا ، قال ：فحرب انتم ام سلم ؛ قال ：سلم ، قال ：فما

 سفن البحر ترفأ \الينا فى هذا الجُرف و

 والبالد
وانی ازهرَبنَ عبدالحارث رجيُ من بنى يربوع فقال ：الا أدخل ؟ قال ：وراءك اوسع لك ، فقال ：ان الشمس أُحرقت رجلى ، قال ：بل عليها
 اول ’جلّة ع فاكثتم جلتكم و أغرتم على جلّة الضيفان ． و قال الحجيّاج لر جل منالخموارج ：آَجمعت القرآن ؟ قال ：أمتفرقا － 1 كه خاك Tن فروريزد r－

- Wo-

كان فاجمعه ؟ قال : أَتقراه ظاهراً ؟ قال : بل اقروّه و انا انظر اليه ، قـال :

 القاه بعملى و تلقاه بدى القى
 تجادالهم فيـقتول ، وخذ من الدنيا بالاغك وانفق فضول كسبك لآخرتك ،




ولا تخالط داالو جههن البتّة .
 عنده السحنفر r فی ذّمهما ، فقال الاحنع : مه ، ان ذ الو جهيلن لايكون

 الكون ذاوجهين و ذالسانين و ذاقولين مختلفين. و قال ايوب الستختيانى :

النمّام ذوالو جهين احسن الاستماع وخالف فی البلاغ ( عقيل بن ابـى طالب )
 فلما فضل نظرا ءه منالعلماء بهذه الخضصال صار لساiه بها اطول وغاضَبَعلياً - 1 خوبى

و 'اتام بالشّام ‘ فـكان ذلك ايِاً اطلق للسان الباغى والحاسد فيه ، وزعموا






 و ذكروا ان امرأة عتيل و هى فاطهة بنت عتبة ن ربيعة قالت : يا

 جهنّم فخخلىعلى شمالك ،
المنص:ر
حادّنتى ابراهيم نن السندّى عن ابيه قال : دخل شابّ هن هنى هاشم



 فما علمنا انالمنصورض: آداب الملوك

حدثنى ابراهيم بن السندى عن ابيه قال : دخل شاب" من بنى هاشم

على المنصور فاستجلسهـ ذات يوم و دعا بغدائه فقال للفتى : ادـنهّ ؟ فقالقد
 فلما نهض الخخروج امهله فلما كان من وراء الستردفع فى قفاه ، فلمـا رأى


 سألته و انتم تسمعون . قالوا : فاسآله ؟ ودعا الربيع وقصّوا قصّته، فقال الريع : هنا القتى كان يسلّم من بعيد و ينصرف ، فاستد ناه اميرالمؤمنين حتّى
 الى طعام ايأكا مل معه من مائدته فبلغ , الجهل بغضيلة المرتبة التـى صيّره
 مع اميرالمؤمنين الاسد ’خلّة الجوع ' ومثل هذا لايقوّهـهالقول دونالفعل حدّثنى ابراهيم بن السندى عن ابيه قال : واللّ آنى لواقف علـى رأس الرشيد والفضل بن الربيع واقف فى الايسر ‘ واللحسن اللؤ لؤى يسانله
 ذكرت ان سلطان ماوراء الستر الحاجب وسلطان الدار لصاحب الحَرسْ و ان سلطانى ا"ْما هو على من خرج هنحدود الدّار لقدكنت اخذت بضَبْعْهِ , اقمته ، فلمّا ان صرنا وراء الستر قلت له والفضل يسمع : امَّا والهُ لوكان مذا منك فى مسايرة او موقف لعلمت ان اللخالافة رجالاً يصونونها عر. مجـلسكك . و حدّننى ابر اهيم بن السندى قال : بينا الحسن اللؤ لؤى فى بعض -

الليالى بالرقة يحد"ث المأمون ـ والهأمون يوميّن امير ـ اذ نعس المأمون


 فجاء رسول الفضل الى زياد فقال : يقول اخورك : قد ادرك طـه الفـامنافتحوّ لوا .





يقول لكاخوك : ترى ان تصير اليـنا باخوا الك فقد تهّأ أهـنا :

و انتعت خادماً كان قد خدم اهل الثروة واليسار و اشباء الملوك ،






 انلا ينتظر اهـك ويتعاهد ليقة الدواة قبل ان تأمرمان يصّب فيها ماءأَا او سواداً ، وينفض عنها الغبار قبل انيأتيك بها ، وان رأى بين يدبك قرطاساً

على طيّه قطع رأسه و وضعه بين يديك على كسره و اشباه ذلك . كلام لبعض الامتخلمين


 ولَقلّها اقثعت ' ' نافرة فرجهت فىiصابها ، فاستدع شاردها بالتوبة ‘ واستدم الراهن منها بكرم الجوار و استفتح باب الهزيد بحسن التوكل ، ولا تحس


هغّبّة ${ }^{\circ}$ و اثبت فى الحيّّة ولان لاتعلم ولا تعمل خيرمن ان تعلم ولا تعمل ’





 بسرعة النز ع و طول التضرع - ا 7
 كردانيدن واز بيخ بر كندن

- \& - -




 ان جاع سخط المتخنة و ان شبع بطار النعمة ، ترضيه اللمحة فيستشرى الما





 المقيدة و اعتدال الفطرة' وكيف يشير رائدالهقل بايثار القليل الفانى على الكثيرالباقى ؟ , ما الظن الذى اقعدك عن تناول الحظ مع قرب مجناه ـ حتى صار



 - 1 خودسر بيهوده



كُان ما يوجد بالعيان من مواقع العبرة لا يكشف لك عن قبيح ما انت عليّه
 القوة والتفريط على الحزم والاشفاق على الدون واصطناع العار والتعرم
 و نقلك عن سوء العادة التى آثرنها على ر"بك فاستحى لِّبِّك واستبقما|فضل الـخذلان عن قوّتكقبل ان يستولىعليه الطبع ويشتد عليهالمجز، اَوَّماعلهت

 العاحثة قطف الثناء زمر المروّة قصى"'المجلس لا يشاور وهوذ وبذلا
 يرغب اليه ، يجذل بحاله المبغض النابى ‘ و يثلب بقربـه القريب الدنىّ، غامض الشخص ضنيل الصوت نزر الـلهلام متلجلج الحجi يتوقع الاسكاتعند

 وكيف يمتنع من سقوط القدر و ظن المفترس من عرى من حليةالتقوى و سلب طائع الهدى ' و لو لم يتغشه ثوب سريرته و قبيح ما الحتجن اليه
 ما قارفعن اقتدار ذوى الطهارة فى الـكاملام واحلال اهل البراءة فی الها النداء

 و حباللكفاية ، وقلة الاكتراث للانخطيتّة والتأسف على الفائتمنها وضعف - النشا في

اخیى ‘ انعى اليك القاسى فانه ميت و ان كان متحركا" ، و اعمى وان



 و اياك؟ على تأدية ما كلفنا والسالم .

واهظ بين .!دى المهدى
دخل على المهدىصالح بن عبدالجليل فــأله ان يأذن اه فى اللكالام

 من فريضة الامه والنهى عند انقطاع عذر الالكمتان فى التقية ولا سيماحين

 عنهم وتابِلُنا على موعدالقبول • او يردنا تدحيص اللّ انانا فى اختلا



 وعمل لاقبولاً فيه يسهعة 「 و رياء فاّنه لايخلفك منا اعلا م لِما تمهل ‘ او مواطأة على ما تعلم ، او تذكيرلك من غفلة ، فقد و"طن اللّ تبارك و تعالى

- Y T T T T

بّيّه صلى اللّ عليه وسلّم ‘ على نزولها تعزية عمّا فات و تحصيناً من التمادى و



حول ولا قَوة الا" بال山ّ .

الدّلى والسمات
و بالناى حفظك الهّ اعظم الحاجة الى ان يكون لـكل جنس منهم سيماً و لـكل صنف منهم حلية و يسمة ' يتعلرفون بها . قال الفرزدق : به بَبِّ مما يقول ابن غالب
و قال الآخر :

انار حتّى صدقت يسما'ته و و الا
و ذكى بعص الاعراب ضروباً من الوَسْم فقال :


رطاعن الثشعو بية على خطبـاءالمرب
الحمد للّ ولا حول ولا قو"ة الاّ باللّوصلى اللّ تعالىعلى محمدخاّصة ، و عكل انبيائه عا"ّمة .

- 1

رخسار را Tاییش ميدادید

- ع تطع نكردد .
- \&

هذا ابقاك اللّ الجزء الثالث من القول فى " البيان و الثبيين " . و



فى ذالك من اشعار المذاكزه والجوابات المنتخبة . و شندأ على اسم اللّ تعالى بذ كو مذهب الشعوبيّة و من يتحلّى بالمّم التسوية و بمطا عنهم على خطباءالعرب بأخذالمخصرة عند منا قلة الــكام ومسا جلة عند المتح ، وعند مجاثاقَّ الخصم وساعة المشاولة ع على اللفسو المجاداداة والمجاولة ، وكذلك الأ سجاععندالمنافرة والمفاخرة " و استعمال المنثور فى خطب الحَمالة ، 0 و فى مقامات الصلح وسلّلِ السَّغيمة خ و القول عند المعاقدة والمعاهدة و ترك اللفظ يجرى على سجيّته و على سالامته حتى بِخرج على غير صنعة ولااختالف تأليف ولاالتماس قافية ولا تكلف لوزنٍ
 الار ن بجا واعتمادها عليها اذا استحفزت فیى كلا هها ، وافتنّت يومالحفل
 حال ،و جلوسها فى خعلب النKK ' وقيامها فى خطبالصلع وكلمادخل - 1
 نشستن تاوان ( مغْصرةٌ ) است . آنجه براي تكيه دادن در دست كيرند .

فى باب الحَمالة وا كّد"شأن الدحــالفة و حقِّق حرمة الدجاورة ‘و خطبهم على رواحلهم فی المواسم العظام و المجامع الـكبار ، والتماسح بالا , التحالف على النار والتعاقد على الملْح وأخخذالعهد المؤَّد واليمينالتَهوس






 هطا عن الشعو بية على العرب بشمأن العصا قالت الشعويّه و من يتمّب لـلعجمية : القضيب لـلا يقاع و القناة
 ولا بينه و بين القوس نسب‘ و هما أن يشغلا العقل و يصرفا الخوالطر و يهترضا الذهن أُشبه ، وليس فیىحملهما ما يشحذ الذهن ولا فیى الاثارة بهها ما يجلب اللفظ ، وقد زعم اصحاب الغناء أنّالمغنّىاذا ضرب على غنائه قصر -بائن بردن - و منظور اينست تاجِرْه و دِرّه در بالا T امدن و بائين رفتــ منغالف مم هستند

عن المغنّى الذى لا يضرب على غنانهٌ ، و حمل العصا باخلا ق الفدّادين الا اشبه و هو بجفاة الاعراب و اهل الابدو و هز اوالة اقامة الابل على الطرق

أنشكل و به اشبه ．


 ，ان كانت معانيها اجفى و اغلظ والفاطها اخخطأ و اجهل ‘＇و قد علمنا أنّ



بالفارسيةالدَرِّةَ واللغة الفهلوبة أهل
قالو＇：ومن أحبّ انيبلع فیصناعة البالاغةويعرف الاغر دب و تتبحّر فى اللغة فليقرأ＂كتاس كاروند＂و من احتاج الى العقل والأدس و الملم بالمر اتب والمِبَر والَّهُلات والألفاظ الـكريمة والهعانى الشريفة فلينظر الى

سير الملولـ
فهذه الفرس ورسائلها و خطبها و هعايتها＂و هذه اليونان و رسائلها


 العقول و غرائب تلك الحكم و عرف اين البيان و البلاغة و أين تنكاملت
－Y Y تيركى－ 1 سياهى بسرخی Tميخه ．

تلك الصناعة فكيف سقط على جميع الا'ْم من المعروفين بتدقيق المعانى




 تخاطبون الصّةان اذا كـلّمتم الجالساء .
مطا عن الشُعوب ءلى العرب بشأن آلات الحاربس




 تعرفونالطعن بالهطارد وانما القناالطوالالللرجاالة والقصار المفرسانورالمطارد لصيد الوحث ، و تغخرون بطول الرهع و و وصر السيف ، فلو كان المفتخر

 ولأن ذالك يدل على شدة أسرالفارس وقوّة أِيده ، فككذالك السيف العريض

 وِكان أحدكم يقِض عِلي وسط القناة و يـخلّف منها على مثل ما قدّم ، فاتّما

- そ 大 ••

طعنكم الدرٌْ ’ والنهزة والخلس والزَجه ، وكتنتم تتساندون فى الخخربوقد "علم أن الشركة رديّة فى ثلاث أشياء : فى الملـك والحرب والزوجة "و كنتم لا تقاتلون فى الليل ولا تعرفون البيــات ولا الـكمين ولا الميمنة ,لاالميسرة ولاالقلبوالجناحو لاالساقة ولاالطليعة ولاالنفيضة ,لا تعرفون Tالة الحرب : الر تيلة ولا العرّادة ولاالمجانيق ولا الدّباب ,لاالخنادق ولاالحسك ، ولا تعرفونالاقبيةوالسراءيلات ولا تعليقالليوف ,لاالطبول ولاالبنود عولالتجافيف ولا الاجراس ولاالوهت ولالرمى بالبنجكان ولاالزرق بالنغطولاالنيران وليس لـكم وى الحرب صاحب عَلَم يرجع اليه الـُتحاز و يتذگّره المنهزم ، , قتاللَم امّا سَلَّة واما مز احفة ، والمزاحفة عـلى مواعد متقدمة والسلّة مسارقة وفى طريق الاستلاب والخلسة ، قالوا . والدالـ على أّنّكم لمتكونوا تقاتلون بالليل قول العاصىّ :

و يدل على ذلك ايضاً قولالحارث بن ـضرار :
, عمرو اذأثا نا مستميتـأ فلولا الليل ما T بوا بشخصٍ يُخبِّ اهلهـم عنهـم فتيـا

- 1 سباه كه به تجسس دشم بزرك ك ك ده هزار نغر 3ير Tنذ كرد T ايد و كلـه فارسى است

- عa -

الردد على الشموبية"
قلنا: لـيس لكمم فيما ذكرتم فى هذه الأشعار دليل على أنّ العرب







 , أحرز نالهغانم واستبحنا






 قانجا 'عقلة ،و لهنه العلة 'فتل خالدبن سعيد بن الهاص حين غثيهه العدو و r r r r

ارد الركوب ولم يجد من يحدله ، و لذلك قال عمرحين رأى الـماجراجرين والانصار لمّا اخصبوا وهمّ كثيرمنهم بمقاربة عيش العجم : تمعّدودا فا"ثكم

لاتدرون متى تكون الجفلة ،
وكانتالعرب لا تدع اتخاذ الركاب للرحل فكيف تدع الركابللسرج!

 والنعمة ، قال الاصمعى و قال العمرى" : كان عمر نـ الخطلاب رضى اللّ تعالى



 الجواس . وزعم دجال منعثيـتخنا انه لم يقممأحدمن ولدالعباس بالملك الا" وهو جاهع لا"ّسباب الفرو"سـية ،

 " الّتام " و منها " الحَطِل" و هو الذى يضطرى هى يد صاحبه لافراط طوله، فاذا اراد الر جل ان يخبر عن شدّة اسر ب صاحبه ذكّكه كا

 ودوال نيز T Tمه است
 كه از تنكى دوطرمش بهم نرسد و بر بدن بيخحيد. نشود
 قالوا له : وأيَك ان هذالهو الجَلْدَ .
 عليه، الذى اها , Tـ الفارس فی تلك الهـئة ها به وحاء ع عنه، فان شدّعليه

 بسافلته " قدمفىذالك , كـ فثبته له من _وَكه . و قال الآَخر :

وقد وصعوا اللـيور ايضاَ بالحوال وقال عمازة بن عهيل :
 خطباء الناس •ن العرب و الفزبى

 -وصوق وا"نما هى كتبّ متوارنة ، و آدابّ على و جهالالدهر سائرة مذكورة :

 و هم بزعمون أن جاليمنوس كان انطق الناس ‘ولم رذكروه مالخطابة و لا -
 شـشُ:ر اسـ .

بهذا الجنسمن البلاغة .
وفى الفرس خطباء الا" أن كK" فاّنما هوعن طول فـكره وعن اجتهاد وخلوة وعنمشاورة وععاونة وعنطول التفَكِر و دزاسة اللكتب و حـكاية الثانى علم الاوّلو زيادة الثالث فى علم -

الثانى حتى اجتمعت تمارتلك الفككر عند آخرهم .
 هناك معاناة ولا مكابدة ولا اجالة فـكرة ولا استعانة " و ا"'; اله هوان يصرف
 اويحد و بیعير او عند المقارعة والمناقلة او عند حراع او فی حرد ، فها هو الا" ان يصرف وهمـه اللى جمالة المذهب و اللى العمود الذى اليـه يقصد


 ,احد فی نفسه أنطق و مكانه من البيان ارفع " وخطبائهم ا; جر , اللكلام
 تدارس ‘وليس هم كمن حغظ علم غير ه واحتنى على كالام من كان قبله ؛ فلم يحفظّوا الا ما علق بقلو بهم والتتحم بصدور هم و اتصّل بعقولهم هن غير تككلفّولا قصدرلا نحفظط ولاطلب ' و أنّ شيـناً الذى فى ايدينا لـ لمقدار
 بماكان والعالم بما سيكون .

ونحن ابقاكالله اذا ادّعينا للعرب اصنافالبلاغة منالقصيدوالارجاز . و’من المنثور و الاسجاع ‘ و منالمزدوج و مالا يزدوج ‘ فمهنا العلم على
 , النحت الذى لا يستطيع أشعر الناس اليوم ولا ارفعهم فى البيان ان يقول فى هثل دالك الا" فى اليسير والنبذ القليل ،
و نحن لا نستطيع ان نعلم أنّ الرسائل التى فى ايدى الناس للفر س
انها صحيحة غبر هصنوعة وقديمة غير موّ لدة اذا كان مثل ابن الـقفّع و
 يستحلعون أن يوِلدّ و امثل تلك الرسائلل و يصنعوا مثل تلك الـِّرَ . و اخرى ، انك متى اخنت بيد الشعو بى و ادخلتـه بلاد الاعراب
 علم أنْ الذى قلت هوالحق و ابصر الثاعر عياناً ، فهذا فرقما بيننا و بينهم، أخذالهصا عندالخطابة
, الدليل على أخذ العصط مأخوذ من اصل كريم ومن معدن شريف

 و لطول التلا وةوالانتصاب ، فجعلها لتلكالخصال جامعة . قال ابو عثمان : צ و ا"نما بدأنا بذكرسليمان عليهالسالهام لاء" انبياء المجم والشعوبيّه اليهم اميل و على فضائلهم احرص ‘و لـما اعطاهـ
1- Y Y ك كينة جاحظ است

اللّ الهُ وصفاً وذكرآ و وَد جع اللّ لموسى بنعمران فیعصاه من البرهانات والعلاهات الجسام ماعسى ان يفى ذلك بعلا ماتعدة منالمرسملين و جماعة
-ن النبيّين •
فلذلك قال حسن بن ها هىء فى شأن خصيب و اهل مصر حير.
اضطربو| عليه :
 الم ־ترَ ان"اللـحرذ لم يتكلّفوا تغليط الناس والتمويه عليهم الابالعصا ،

ولا عارضهم موسى الا" هعصاه ؟
الا ترى انهم لّّا سحرو أَعينا الناس واستر هبوهم بالعصى " والحبال لم يجعاللّ للحجبال عنالفضيلة فى اعطاء البرهان ماجعل للعصا ؟ و قدرة اللّ

على تصريف الحبال فى الوجوهك كقدرته على تصريف الصص . و ممّا يدخل فى باب الانتفاع بالعصـ أنَّ عامرسن الظَّرِبالعَدوانى

 بناب العرب حتى جاوزت فى ذلك المقدار ’صحر بنت لقمان و هند بنت -
 و لذلك قال الحارث بن " و علة .
 -
, قال المتلمّس :
 و قال الفرزدق بن غالـ :

 حين اعتز مالملك على قتل أخخيه ان هولم يصب ضميره؛ فقال له سعد ، ابيت

 و نجا من القتل .

علامة الانصوراف عند بعض الملورك
حدّثنى بعض اصحابنا قال :كنّا منقطعين الى رجل منكبار اهل العسكر وكان 'لبثنا عنده يطول فقال بعصتا : ان رأيت ان تجعل النا امارة اذا ظهرت لنا حفظنا ولم گُتعِبك بالقعود فقد قال اصعاب معاوية اهعـاوية هنالذى قلنا لك ، فقال : امارة ذلك أن أقوال : اذا شئتم . و قيـل ليزيد


فقال : اذا القيت الخيزرانة هن يدى .


حكاية الفتى التعلبى, الصصا
قال الشرقى : خرجت من الموصل و انا أريد الّقة مستخخياً و أنا شاب خفيف الحال ، فصحبنى من أهل الجزيرة فتى ‘ما رأيت بعده مثله ،



 حين آنس منجانب الطور نارآ و ارادالاقتباى لا هاله هنهالم يأتالنار من
 البقعة المباركة قيل له . ألقِعصاك واخلعنعيلك ، فرمحنعليهر اغباً عنهاحين

 قالالشرقى : ا'تّنه ليُكِثر من ذالك وانى لاضحك متها وناً بما يقوز ، فلها برزنا على حمارينا تخلّف الدكارى ، فـكان حماره يمشثى فاذذا تلخّـــأ






 الا" خذلانه واسال( مه اليها و الهرس منها ، فضربها بالصصافثقلت ، فلمابهتمت
 $\stackrel{y}{3}$ - 1
 كرد










 الى حديدة مسـحاة هعروحة فى الدار فاخذها فجعل العصا نصاناًُهانم قانم فجرف جممع ذالكالروث والتراب وجرّد الارض بهاجرداً حتى ظهر مياضها




 ببيعة ، فما زال يحدثنى و ’یقرفنى و ’يلطفنى الليل كالّه ، فلما كان السحر أخذ خشبة ثم أخرج تلك العصا بعينها فقرعها بها فانا ناقوسليس فى الدنيا مثله ، و اذا هو احذق الناس رضربه فقلت اله : و يلك أها انت مسلم ؛ وأنت Tتش زنه .

رجل منالعرب من ولد عمروبر• كلثوم ؟ قال . بلى ؛ قلت فَلَمَ تضرب بالناقوس ؟ قال ‘ جعلت فدالك ان" ابی، نصرانى" وهو صاحب البيعة و هوشيخ
 واذا هوشيطان مارد ، واذا هو أطرف النّاسكلّهم و 1 كثرهم أدباً
 ارمىبها . فقال : والهُ لوحدّثتك منمناقب نفع العصا الى الصبح لما الستنفذتها .


 الور"اقين معروف عندهم ‘ و لـّا همّ بقتل ابى مسلم سقط دين الاستبداد برأيه والمشاورة فيه فأرق فى ذالك اليلته فلّهـا اصبح دعا باستحق بن مسلم




 لجبابرتها، فجمعهمعلى دعوةمن الهوى تكيدبه معلالبالدنيا واغتر بّبتل ملوكهم و تخوّله Y ايّامم ' و كان يقال : لـكلّ ضعيف صولة و لـكّلّ ذليل دولة •

 خفض من الدنيا افتتح بدعوة الدين ، فلما استو تقت له البـالاد بلغ سابور - 1

مرهم و مااحال عليه منطاعتهم " ولم يأمن زوال القلوب وغَدَراتالوزراء احتَل فی 'قطع رجائه من قلوبهم وكان يقال : 'تبا_دههُ القلوب على اغترار, و ما 'قفَ الرجاء 'بمثل يأس زصمّم على قتله عند وروده عليه برؤساء أهل خلم الم اسان و فرسانهم


 اذعنوا لa بالملك والطاعة و تبادروه بهواضع النصيحة فهلكهم حتى مات حتف أنفه .
فأطرق المنصور مليّاً ثمّ رفع رأسه : هو يقول :
 وامه استحق بالخروج و دعا ابى مسلم فلمّا نظر اليه داخالًا قالل : قد اكـتنفتك خالّت نلاث جلبن عايك مـحذور الحمام خلافُك و امتنانك ترتمينى وقودك الجما هير العظـام
 المنصور فضربه خربة طوّحه' منها :مّ قال :



 - Y او اورا بزمين انداخت ـ ـ هالك ساخت خراسانى بود

فذّلوا و سلّهوا له ، فكان استحق اذا رأى المنصور قال :
و عا خر بوا لك الامثال الا" وكان المنصور اذا رآ قالى .

"مـــــة







جاهل انت عتيقهم و طليةهم ماحييت
 وصار الى المنصو; امرالرديع بخلع سواده والوقو ق هه على دؤوس اليهمانـية





 - 1

- 71

الماجل والآَجل عند المفو عمّن طلـم والصفع عّمـــ اساء ‘وقد وهب
 المنصوروابن هرـة
المّا مدح ابنهم•ةَ أبا جعفر الهـص,




ومن بعجلالخيل بو مالوغى



 , أضرب القرن بوم الوعى اشارة غر قى اللى ســاحل
 قال الهنصور : ا"ها هنالالثعر ومستر: هى أحسن .
邑
 وقد خالقوا بين الأَسماء النعارف " و قال عزّ وجلّ : " و جعلنا كم شعوباً



 و ریدا قم فيهم و عليه ازاره قد خالف جـن طرفيـه و ربهـا قام فيهم و عليه
 قناة" " و فى القنا ما هو اغلظ منالساق و فـيهاما هوا دوّهن الخنصر " وقد تكان


 "
 رمح
 و المaاور , , السيوف و كا سهام نبعية و غير ذالك -ن العيدانالتى امتدحها اوسبن

 عصفور القو'س • و قال الرقاشُى :
جا جالب


عند اعتـام 9 منه و اتضـاء - r- r-- م م - V $V$ - 7


 ترنو الى الطانُ فى السمـــ ليست بكحـلاء ولا زرقه:

للرمى قد حسروا اله عن اذرع

- من بين هصفور و بين مر"ّع الـلطير قبل نهوضهـ الـامرتع
يوماً اذا رمدت بـايدّى الزّز ع


مججلوزة ' الا كمب فى استواء فلــم تـزل مساحــل حتى بدت بمقلــة سريعـة الا قــذاء و قال Tآر :
قد اغتدى مَلْثُ ع الظالِم
 باكفهِّم قضبان بَرْوَنَ قد غدوا تقذى ־منتّـات الطيور عيونهــ صفرالبطون كأنّ 'كيطط بحطونها

وكات العَنَّة التى تحمل بين يدى رسول اللّ صلى اللّ عليه و سلّم

 غير الانهه الححرم ان يتقلّدوا القالئد ‘ و يعاّقوا عليهم العلائق ' و اذا

 - 1
 جائ يـوند -- 1 - 1
 هند شکم بزايد و هید آنرا سرخود كذارده وكسى سوارش تشود
 والعتيرة ع ^ن الغنم ‘ و كذلك سائر الاغنام السائمة ، و اذا كانت الابل لـ

قال الشاعر :
.
و اذا بلغت الابل الفأ فتئو Y Y عين الفتحل ، فان زاد


و قان الУتَ




有
,
 ا
 كوسفند كه رأى خدايان ميكيتند - r كه جaت وماده باشند
 - V

الثاعر فقال :

وكان ابو احيحة سعيد بن العاص اذااعتم" لم يعتّمّ معه احد ، هكذا
 بـ الاسل= :

بهـ
و قام الى الدججالس والخصوم بسـة
 كـبدر اللايل راق على النجوم
 فأنت لبـ سر"ّهم الصهـيم

ادا شدّ المعـنـبـة دات يـوم فقل حر مت على من الن يمثـى


 وسطت ذوائب الفرعس منهم









- ا - Y موئى كهازير نرمنكوشآيد

77 -
اذاجئتارضى صوتنلكالخلاخل
اذاجاء قعقعن 'الحّلّى ولماكن ,العصابة و العماهة سواء‘ و اذا قالوا : سيد معممّ . فانما يريدون


دريد بنالصّة :
 .
|امر الزعامة فى عرنينه شــهم

فجاءت شه كالبدر .خرقأخ معمما
لما و جد واغير التـكذبمشتما

فلا يزال شهـلاب يستضـاء :ــه عارى الاشاجِعْ معصوت ـِلَّمَه

و قل الكنانى :
تنخّبتها الننسل و هى غريبة
فلوشاتم الفتيانفى الحى " ظالمـاَ و لذلك قيل لسعيد بن العاص " ذزالعصابة " وقد قال خالدبن يزيد : و عثمان ما ا ككاؤها بكــثير




 مَكنّة من الحر ‘ و مدفأة من القُر و وقار فى الندى ‘ و واقية من الاحدداث
-

- r نوشهدان صياد و كلكً اسب آمده است بيشه - 1 - دخريك تازه يستان بر آورد - V
-7Vー
و زيادة فى القاهג ، و میى تعدّ عادة من عادات العرب . و قال عمر وبر. يبطــره بعـد رأيـه السرف يا مال ' والسيد المعمّم قد دك رام, , الرأى هختلف نحن دها عندثا و انت بما عه

التقنَ ثن عادات الهربِ
, كان من عادات فرسان العرب فى المواسم والجموع و فى اسواق
 عن ابى سليط طر بف بن تميم احد بنى عمروبن جندب فا" هـكان لا يتقتّعو



يتأّأل طريةاً ، قال طريف :

بعثوا الـيّ عريفهم ثالك سالاحى فیى الحوادث معلمب
زغفع ع ترد" السيف و هو مثلم
و ابو ربيعة شانىء و مـحالم

أو كآما وردت عكظ قبيلة

تحتىالاغرّ"وفوقجلدى نثرة「
و لـكل بـي

 صغراء ' و لذلك قال درمم بن زميد :
Kكاء فانظر ما انت مزد هف آثكَ لاق
ا - أمرَخم مائك است كرده ام F F ز زـ


 و كن المقنّع اللكندى الشاعر واسمه ״ محمد بن عمير « کان الدهر

 مقنّعاً ، و جاء فى الاحديث " حتى كان الموضع الانى يديب رأسه هن نوبه







أو ايمان هن آهن به و قاتل دونه ‘وكان اسمه عمطال و قال الآخر
 ولم يعطهمشيئاً ابوالنيسودهم الم

 - يعتمّ الميالاء

من ^و اعظا الحسن البصرى
 T- ا هسته كام برميدارند و در راه رفتن فاصلة ميان پاهايشان كم است






 ان بلحقه Tاخركم " من رأى محمدآ صلى اللّ عليه و سلّم فقد رآه غادياً ,










 الى ما فارقوا‘ يابن آدم اذكر قواه " و كلّ انسان الزمناه طائرُّه فىعنقه 5 - Y 5 - 1 بعدر كفايتباشد و هيزى از ان باقى نهاند

و نخرج له بوم القيامة كتاباً يلقاه منشورأَ ـ اقرأ كتابك كففى بنفسكاليوم عليك حـــــأه عدل واللّ عليك من جعلك حسيبـنفسك ، خذوا صفاعالدنيا

 البدعة ، لقدصحبت اقوامأَماكانت صحجتهم الا" فرّةالعين و جالاء الصدور و




 المؤ


 'وقر فی القلب ; صدّقه العمل .




 بالجز بة وسمع بالضربية ، و اما المنافق ففى الحجرات والطرقات يسِرِّدن

 الخبيثة ، و يلـك قتلت وليّه ثم تتمنى عليه جنّته ؟ و كان يقول : رحمالهُ رجلاُ خلا بكتاب اللّ فعرض عليه ففـه . فان
 ,اجع عن قريب ’ رحم اللّ رجالٌ وعظ اخاه واهله فقال : يا اهلى ' صالاتكم
 مسا كينكم ، لعّّاللّ يرحمكم ، فان"اللّ تبار كـ و ومالى اثنى على عبد منعباده فقال " وكان يأحه اهلة كالصلاة والركاذ و كان عنـد رّبه هرضيّا " يا بن آدم كيفتتكون هسلماً ولم يسلم منك جارك ؟ و كـيف تـكور ولم يأمنك الماس ؛ و كان يقول . لا يسآحت احد حقيقة الايمان حتى لايعيب الذاس
 فا"نه اذا فعل ذالك لم يصلع عيباً الا" وجد فى نفسه عيباً آخر ينبغى له ان


 ساءلك مـKا, ه,
, كان يقول : رحم اللُ عبدأ كسبَ طَبّاّا و انفق وَصداً , قَدّم فضلًا ، وجِهّوا هذهالفضول حيث و"جهrا اللّ وضعوها حيث امر اللّ ، فانّ من كان قبلكم كانوا بأخذون من الدنيا بلاغهم و يؤثرون بالفضل . الا ان" هــنا


السّبٌ المتفرقة التى ـجماعها الضلالة وميعادها النار ادركت" مر. هند الامة قومأ كانوااذا جنّهم 'الليل فقيامعلى اطرافهم يفترشون خدو اللا ومهم تجرى دموعهم على خدودهم بناجون مولاهم فى فكاك رقابهم ، اذاعملوا الحسنة سر"ّهم وسأأوا اللان يتقبّلهاهنهمَ واذا عملوا سيئة ساء تهم وسألوا
 'غنيك ، و ان كان يغنيك ما يكفيك فالقليل من الدنيا يكفيك . ابن آدم
لا تعمل شيءاً من الحق رياءاً ولا تتركه حياءاً .

وكان يقو1 : ان العلماء كابوا قد استغنوا بعلمهم من اهل الدنيا ركانوا ثشنون بعلمهم على اهل الدنيا مالا يقضى اهل الدنيا بدنياهم فيما ، و كان اهل الدبيا يبذاون دنياهم لأهل العلم رغبة فى علمهم فاصبح اليوم اهل العلم يبذاون علمrم لاهل الدنيا ,غبة فى دنياهم ‘ فرعب اهل الد الدنيا

 و يغلق دونى باهه و يمنغنى ما عنده ‘ وادع من يفتحلى بانه ويبدى لى الغناه و بدعونى الى ما عنده .



 مهموماً رزينا ‘وليس لمؤمن راحة دون لقاءاللّ . الناس ها داموا فیع فافية T-1

مستورون . فاذا نزل بهم بلاء صاروا المى جقائقهم ، فصار المؤمن الى ايماند
 فسارعواالى ربكم فاّنه ليسى لمؤمن ,احة دون الجنّة ولا يزال العـن ريخير ما كان له واعظ مننفسه • و كات المحا سبة من همّه . و قال الحسن فى يوم فطر - و قد رأى الناس و هيآتهم : ان"اللّ تبارك و تعالى جعل رهضان مضمارأ لخلقه يستبقور بطاعته الى مرضاته ، فسبق افوام ففازوا و تخلّف آخرون فغخابوا ، فالaجب
 الما واللّا 'كثف الغطاء اشغل المحسن باحساهه وعسىء باسائته عنترجيل' شعرِا و تجديد نوس .

شیع •ن ادبمعاوية و سـياسته
انن معاوية' للا حنف بن قيس وقد وافى معاوية محمدنبن الاشعت فقلّمه عليه فو حدمن ذلك محمل بن الاشعث و اذن لـ فدخل فجلس بين معاوية والاحنف فقال معاوية : ا"ّا واللّ ما اذنا له قبلك الا ليجّلس الينـ دونك ، و ما رأيت احداً يرفع نفسه فوق قدرها الا" ״ِنْ ذلة يجد ها و قد
 تأديبكم ، فاريدوا منا ما نريده منكم فاّنه|بقى لِكم والا"قصرناكم كرماًف فـكان اشدّ عليكم واعنف بكم . وقال معاوية لرجل مناهل سبأ : ماكان اجهل قومكحينملـكهوا 1

عليهم ا-هأة فقال : بل قومك أ جهل، قالو احین دعا هم رسول اللّ صلى اللّ


 قال : ولما سقطت ثنّتّا مهاوية لفّ و جههه بعمامة نم خرج ان الى الى الناس





 عليه ابن عباى فقال له معاوية . آجرك اللّ ابالعباس فى ابى محمدالحسن
 وغلبهالبكاء فردهّثم قال : لايسد" واللّمكامهفرتك ولايزيد موته فى اجاجلك ،
 كم كانت يسنّه ؟ قال موالده أشهر ’من ان تتعرف يسنّه ، قال : أحسبه ترك ألم


 كان الثاعر ارفع قدراً من الخطيب و مم اليه احوج .لردّه مآثرهم عليهم و تذكيرمم بايّامهم . فلمّا كتــرالشعر صار الخطيب اعظم قدرآ من
-الشاعر ‘ والذين هجوا فوضعوا مــن قدر من هجوه و مدحوا فرفعوا من من قدر من مدحوه و هجاهم قوم فردوا عليهــم فافحموهم و سكت عنهـم
 عنالر د"عليهم ‘وهم فى الاسلام : ‘جرير والفرزدقووالاخطل ، وفى الجاهلمية : زهير و طرفه والاعشى والنابغة هنا قول ابى عبيدة .و زعم ابو عهر و بن العلاء : ان الشعر فتح بامرىء القيس و ختم بذى الرّمهة . و من الثعــــراء

 , طرفة واله كمثل ذلك ، ولبيد وقد اكثر • و من الاسلا مبّيّن من لايقدر


 خطباء وكان البعيث اخطبهم " و قالل يونس ان كان هغلباَ فى الشعر القدكان غلب فى الخطب . و اذا قالوا . غاب فهوالغالب . كالام فی تعزية بی•ض الملوك


 وما الحِلة فيما سَبُنغل عنك او تُنتقل عنه ؟ و قدمضت اصول نحن فروعها
 اهل الدنيا سفر' ' لا يحلّونالركاب الا" فیغيرها فمااحسن الثكر عندالمنعم




 فما اصغر المصيبة اليوم مع عظم الزنيمة غداً ، فاستقبل الفصيبة بالحْبَبة تستخلف بها ععهاً . فاّنما نحن فى الديـا غرض ينتضّل ' ' فيه بالمنا ياونهب
 الا بفراق اخرى ولا يستقبل معمريوماً من عمره الا بهدم آخر من اجله ،


 الالكرّة فى هدم مارفعا و تفريق ما بجعا ، فاطلب الخير عن اهله ' و اعلم انَّ خيرآ من الخير معطيه و شرّآ هن الثرّ فا=له .

بايان
r

