$$
\begin{aligned}
& \text { ! } \\
& \text { "آبـف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 安 }
\end{aligned}
$$

فحـس كتاس المساك العذّقـ
للعامة اللالوسى
صفحة




بـم اللّ الرحمن الرحيم

الـمد لله و الصلاة على اصفياثه
و بعد فقد اعت ما مذ أسسنا المكتية العرية يغداد أن تخدم قرا الريية بنشر ما بهد فيه
















 شا, آه تهالى إنه ولى التو ميت نمام 'لاعنمى هIr\&へ P F

ماسب المكتبة العرية يغداد




 مدائ شر فهم فهى تتلى على عر الازمان .








السيد عبد الاّ الالوثهُ






 وبنى فها" لقهوة البن سانة ، و نقل التدر يس الى بعض هو ها يسمى اليوم بالآصفية . و نصبفِها مدر سين للعلوم النقلية و الحقلية ؛ و در س بحو


 الفتوح عليها تقبيل بـيه . و قد حـج قبـــــل ان يتزو ج ثلاث حـات ، و ذهب النىعير لز لار ة شقيقهالسيد حسنفو جلده يوم دخل قد مات .



 ט

 الانوار و نوار الازههار : التىالفناها فى اسلامبول. و جمعنا فيها ماشاء


نسب كاهنعليهمنشمسالصنحى ون ونر آ و من فلق الصباح عمودا






 و أعلى لديه بطاعته قدر ه ، فلو اقسم على النه سبحانه لا لأبره ،، • انتهى






. . . . و (1)


0
السيد ححود شهاب الدبن'الاكوسى

صاهب 'نفتسبر 'شهـم
كان أكبِ اولاد الز|هد النقى و الحالم النقى مولاانا السيد اللاج عبد

 كلمنقبة،الية ، وتـكفلمن نشرار يجفضاتلهبــكلفضيلة غالية.وقدانتظمت


 الاغخنر اع،فانتشى به عقل الدهر • ولنذ كر هنانماثل المترجم على سبيل الإجال ، وملخصص فضائله على طرز بيان فضلاء الزمان بموجز مر. الممال •• لمعرى :

لو ان ثوبآ حيك من نسج تسعة فهو ساللة الططبينالطاهرين حتى ينّهى نسبهالشر يفـ الى سيد العالمين صلى الته تعالى عليــــه و ســـــلم . وقد كان عليــــــه الرحمـــــــة آية من T!


 في حمد الخصاتل بحر البيان الزاخر.وفخر الاو انل و الاواخر .افضن


 عليه الر مة سحيث يقول :

 فطور آ تزاه لالامور مسددا و طور آتراه للعســلوم معلما
 و من مشكلات العلوم عرفتها فأعربت عما كان فيهن معجا فار ضيتحد السيفحتى تبساما و ما ز لت بالعلم اللدنى مفعيا وأ بِكيت اقلام البـاعة و الهـى


 و F نثرت نثرأ بلاغتك التى أدرت بهـــــــا در المعالى منظا

 و فضنســـله و علهه .و بلاغتهو ذ كائه و ذهمه.فرد الدهر . وغرة اليمر

نادر ة الادو ار ، و فلك المجد اللدى لهعلى قطب اللكهال مدار ـ الخذ بيد



في مضمار البجد جواد .و لا يبار ههن ار تياد السيادة مرتاد :









 دهره.و bن سلو ك فيه أما عجيباً و سرآ من الاسمرار غريبآ فانه كان
 مشغولا بالافت، و التدر يس.و معاشرة المبيب و الجليس.و ور ما وا سهر اللا!لى مع احجته. الا يقصر تأليفه فى اليو
 و كانت له همة عالية جدا فى الاششتغال من غير كسل و و لا ملا ملا ول . و قد

 و نار الحمىה اضطرام و حشو بدنه من ذلك علل و اسقام م ـ و

 ر أيته يسام احبته_مشغول باستخراب الدقائق و الغود على الحقـاتق و الن يقول ه النى كنت الحاسب نفسى اعند النوم .ما حصلتهمن التأليف و التدر يس ما الم يكن عندى قبلذلك اليوم ه و كانتر غبته عليه الرحة
 الز كيذ على طلب المعار ف و التفيؤ بظــــــلالالالعوار ف ، و لم يزل علهه و اشتَاله فى زيادة حتى د حل المى جنة الخلد و دار السعـادة
و اشتغلى الثدر يسو هو فنسن الطفوليةحتىبلغفذذلك كال الامنية و در سبعدة اما كزومدارسواهادهابتحقيقاتهاوانس‘و اجلتالكالاماماكن العلية مدر سة الخضرة القادر ية ، و كان بعد الافتا يدر س فـ دار القور اه و قد بلغ فن اليوم در سه نحو ار بعة و عشرين در سآ و وهو ينسرح بذلك صدر آ و يطيب نفسا . و قد طان فى اليام أشتغاله بالتفسير و الافتال, يدر س فن اليوم غيو ثلاثة عشر درسآ من غير م آآ و ذلك فی كتب معتبرة مطولة و ومتصرة،و ر ما در س قبل الفجر على المصباح حتى ينجلى الليل ويتبلج الصباح‘و اشتغل عليه خلق كثير من قاص و داذ،و تخرج عليه بماعة من الافاضل الاعيان،و قصدته الطلبة مر.
 لا يكلف احدا فوق طاقتهنو لا يملى على طالب الىعلى حسب استعداده.

و قابليته .و كن فی الو عظاللآَة التى لم يسمعهلا بمثال ، باسلوب بعيبلا







 وكان نسيج و حده فى قوة التحريرو غزار ة الاملا ولا و و جزالة اللا التعبير








 الاسْحار ، من ذلك فوله متحمسآ فن صباه :
 و انهل يومالرو عو سطكتيبة علاها وان اناق الخلاق ماهـا

$$
r: r
$$

1. 



 وكعبتنامااسفرتت بســـين لعلع و الصتح مأو ى الطاثفين سوا واها و قال فى مرض هوته عليه الر حة والرضوان :

 تـكنما حســـي لذلك ر غبــــــــة ذود الغيور بمزبر ى ونمـــذو دى واذو د عنه من يــاو ل نقصه فأز يل حالك شههة ألمــــتردد و ابث علمآنى محالمه المـــــــدى



اللى غير ذلك ما هو مذكور فى ترجته حد يقة الو ر و د

 صانبا،يشق يحديدفـكره شعرات الشعور ،و يسبقجواناد نظره الشعرى




 او دعت فى القلوب عليه حسرات و و لعمرى هى الطفـمن دييبالهــافية في الاججـام ، وار ق منشعور الخسان على كثير .من اللافهام، و كان حلو

11





 صدر ه فرغوا ، و هو لا يزداد الا علوآ و اعتبار آ ولم ينل الا و الا جاهة
 من. كرام الحلاتق كان على جانب عظم من الحلم معهم و الصفح عهنم













 القادر ية و صار من بملة وجوه بغداد المحمية . و فالسنة للماسعــــة والار بعين منالمحرم|لحار امو لىاو قاف المدر سةالمر بجانية بالتعهم.و فیسنة


مدينة السلام .ونى ذلك يقول الفاروق عليه الرحمة :


اذ جده فى البــ الا سيد الـرسل و الزجر من غيره"كالطل فیالطلل
 ما ليس يدر لك •الابإصار و المقل
 عن المذاهب و الاديان و الملل
 محّود قد يحرس الفتوى بحين على

و قال الاديب السيد عبد الخفار الاخرس مؤر نـأ ايضاً :

 يسمو على د غم الحـدا و يّسو الـي فعل> كلا الحـســـالين انت مفّيد مر. رأى لعمرى إنه الســـــديد


و ساز من جده جـدأ و لا بعب فالو عظ فن قوله كالنقشفى فى ر احة من جميع المـال ر احته يسكاد يدر كك معن فی بصيرثه كالبدر طلعته و المحر ر احته لوشاء . اححث اهل العلم الع قاطبة .امن به لاذت الفتوى فسـجللا من مين كل غدو ـيا مؤر خهـ
 فلقد حبـالكا الته والفضل الذى
 وحبتكالطافى الوزير(علىالرضا) ولالك افتســـآ الالام و حـامذا إن الشريعة فيك لابس تاجها
 و لم تزلد تأتيه الرتب من اله و لة العلية حتى انتهتاليه فى ذلك القطر







 الذى أعطيهقبل الافتآه بسنين فبقىمشخولا لالتدر يسو التأليفس،و منادمة الاحبة بالادبب الظاريف .و فى ذلك يقول البثاعر الشهير الملاعبدالميد:
 و الار. فسوف يمسى بعون الته متقدآ




 .


الحاطة الهالة البدر المنير، و اشتغل باقر الهُهم در و سآمن تفسيره ر و





 بلداً اللا ر أى قد دخلها ذكره قبله بسنينو ما ذالك الا من فضل التهر ب










 امير المؤمنين،
 الاصصول الجمديدة.و لو لا ذلكلنال اششيا. جسيمة ومراتب عديدة ،و قد

الح عليه حضرة شيخ اللاسلام اتخاذ دار الـنالفة دار المقام و و عــده
 الالامان؛ وبُد ان قضىمن سفره المراد خرج من القسطنطينية فى الساعة


 و ساتر اللكبار و الابجلا و صفت له العساكو و قيدت بين يديه المِياد





 الـلير سنة 7 يو م الخنيس سادس الشُهر ودخلز منتالكالسنةبغدادوطنيومو رودهيومآ مبار كوعيدآسعيدآمناكَبر الاعياد




 و الاياب ) و لعمرى انهكتاب لم يحتو غيره على مثل ما الحتوى عليهمن


از هار الاالفاظ و المعانى،و أشتمل عليه من در ر فقرات تتحلى بها ابجياد
 تصنمت



 السنـية و المــــــنا واكراتـالعلمية بمز يدتدقيق و غايةتحقيق لا يعرجاليه الا
 وتتشكل .اشكال افخكار القرTء .فكل يأخخذ منها حسبـقابليته و ما ذالك الال لسهولتا و غرر فـكرته .
و لaهنجليل المؤ لفات مايشهد بأنهال فـ العلماقصى الغاياتمنها وهو

 مآ آ الزمان ،قد بلختسعةبجلداتض


 (r) ( للمصنف وهى من انفس الـكتب النحو ية لدى المنصف :الفها وي هو ابن ثلالث عشرة سنة . وحاشية على ابن عصام فن الاستعار ة سمــاها

المقامات فارتقاها ، وتصلع في الفضاتل فلك يترلك منها صغيرة ولا كبيرة





والاصاغر ! وهو كما قال فيه بعض الشعرا! :
رب التقى عبد الميد من ارتدى اللفـي اذ كان للا"سلام نع المقتدى

وأجل قرم يقتدى بفعـــــاله

عن نيلها العلمإقد قصرتي أعيت غنل عويصبا المتعقدا
 و ورث المفاخر كابرآ عن
 و لـ؟ اغاث بعز مه مستصرخا




 ساد الو رى فخرا آباكرم سادة من تلق منهم تلق قرمآ سيدا
 ק اسرة الشرفالذىقداحرزت قصبالفتخار طريفه و التالدا -: $p$



 قوله من قصيدة يمدح . با انحاه العلامةاللسابق ذكره :



 سرى طيف اسما طارقا فاستفزنى و قداضرمتاشو اتهافيالحشاجمر| يذكر نى ايام بجســد وصفوها ور وى صداهاوابلالستحبهاطالا
 فان فراش الطرف مازال حـأما عليهاكطير مامملتمسا وكرا


 ادارت كؤوسآ من لِيت حلتبها . يتيمة عنقود سكى لونها التبرا

 الى حيث غار النجم فی ظهر ادهم ور والنى بريد النور متطيا شقرا وهى طويلة جدا . وله فيه ايدأا من قصيدة اخرى :

## ro

و مصن فی برق هن الغو ير تبدى فسكبت الدموع نشر| وعقدا
 أ شُجالك المحســــا

 سحبذا نسمهة الصبا حهن تسير ع عن ر باهانيّي شيتا ور ندا

 مشايخه فی الطر يقة القادر ية ، وهى هذه ؛


 وانذلذاتالطوتطوتعلىاللجوى وجفن اذا شع السشاب سمو ع
 (؟) واخبار وجدى غن الانام شهيرة وعن سقمى ان الغرام


 وان الجهد العذال فن بنصحهم فاله صب لا
 معنى اذابب الشـوت هصتى فؤ اده اسير باشتطـــــان العنــــــا طرع



 لقد حاز من فن البلاغة ماغدا




نيضه للعالمــــــين فتوح وح


سموح و ذو الشأن البليل سموح وانى بیار ى الحـــــاديا = بجســــوح
 و رأى لدى الـُطب المالم رجبيــــــ
 و هل يستوى ذو عـــــلـو صحيح فــــــ ع لك عن هتن الغيوب شرو فوصفك مسلك فى الانـام يفوح يضيق عليه اللكون وهو فسيـــــــح
 صبـاح بـاسلالك الظالام صبيت و انتـ لا شبســـا Cالحقـاثق ر وح و , حر محيط بـالعســلو م طفوح
 حليم وهل كالملم فى المرهز ينة وفارس فضل لايمّار يهـعارف وغوشاذا ماشح غيث بسـحه له همة فـ الناز لات عليـــــــهـه "يفوه بافواه العدى نشرفضله لك الله مولى عن مساو منزه عن الغيبتروى شرحكل حقيقة لقد عطر الاربجا, منك فضا و حزت من إللمحن سرا آاقله واعربتعز مكنون كل خفية
 فانت لاسرار الطراتق معدن و بدر منير ليس يلفئ سراره

وله ايضا هذه القصيدة ابجاب بها عنكتابو رده من بعض مشايخه
معزيآ بوفاة الخيه العلامة السابق ذكره :
سكبت على لمب القلوب زلالها
حكمآ بدا صبح الزشاد خلالهـا وردت من الثيخ الانجل رسالة

ومن الشريعة عزها و جمـالهـا





جبرت قلو بآغير جبرك مالما
ومن القطيعة نالهـا مـانــالـا ستحبت على هام العلى اذيالهـا
من بعد ماوجد الو رى زلزالها
قد قطجتإيدى الموىاوصالها
والجهل حول للفنا احوالهـا قلع تاكفـاولىالردىاوصالها
فئة الصليب وج:دلدات ابطالهــا غمدت بأفئدة الطعاذنصــالـــــا
لو لا جنابك شاهدتاهوالما الما


وجلت لنا من نشر طلمسطورها ياقطب داتر الحقيقة انمـا سلبت عن العلم الشريف بهاء و من البسيطة انسهاوسرو ر ها
 قــــد راعها مـاعـاعراها وحشة لك رتبه فیالمكرمات رفيعـــــــة وبك استقامت للاتقى اركانـــــــهـ و و صلت حبلطريقة الباز التى واذا قها الا نكار علقم كامهس فسقيتهـا ما. الـيــاة وطـلـا وبسرك انتصرالغزاة فز لزلت
 بك تأمنالالسلام سطوة إنفس جبلت علىفل المكاثد والردى

## r^

 ياخيمة شمل البسيطة ظلهــــــا لاقلص الدهر المديد. ظلالمـا و بقيت للا سُلام اكبر نعمة لا لاشال رب اللـكرمات ز والمـا الى غير ذلك من شعره‘وما ذكرناه درة من بحره ، و وله من الكالام
 لعطرنا بذكره مشام الاغنام ، وما ذكرناه كاف فـ بيان فضله ، وان كان قطرة من هتان و بله ، متع التّ تعالى المسلمين بحياته . و افاض علينا من
. ححر بركاته • (


ا





 سنة \&



- عبد الحبد )


## 49

و يامنبعأللجود والفضل والندى و منلميزل بحرآمن العلمز زاخرا



 و اتقنه ، بمدة يخو سنة . ثم شُرع فـ علم العربية على و الده علامة عصره


 و تصافع ليله و نهار ه ، منا :
و به عبـد النه ماز و قارا مار قى وصفـه نخى الشعراء



 اله تعالى عليه و سلم . ثم انهقدصادف ذلك سفر و الده المبرو و الى دار


 و يرتشف من شهد حلو تحقيقاته حتى حصلت له الملكَ التامة و الدر الما الما
 ثم انتقل و الده اللى د محة الته و اجابـ دامى هولاه و لباه ، فنــاك القى
$\varepsilon$.
عصى التسيار وفوض أْهه ال ما صنعت هـ يد الاقتدار ، و قد عراه ما


 و الـكال حتى كان اذا ر آه و قتأ مافففراغ عبسو اكفهر، فآل الامه












 ليس له نظير ،و فی تقريب المسائل الى الاذهان ، لا يطاو له اله احد مر.

 فَ غالب الايام ه رهين علل و اسقام ‘ و قلماتراه الالا وهو من حرارة

المى فى اضضر ام ' و لما اشتدبه الـال و عظم الغا ضطرام و البلبال و بلى

 النقشجندى البجددى فسلك اذ ذالك الطريقة النقشبندية ، فاتفق ان هان الن

 وهـكنا بجيع من انتـى اليه ـ و بعيد العود الى بغداد عاد الى التدر يس حسب المعتاد و صرف غالب الاو قات فى نشر الفضاثلى و اللككالات ،



 دار الملاذفة ، فتوجه اليها على طريق الشام معتصماً بمن به الاعتصام فلا و صلالىمل يقال له العقرةخرجعليه اشقيال الحربان فنهوا و الامه

 يقضى ايام دهره . حيث انه كان لا يرغب فى مناصب الـُــكام و ويرى



 السديد . و امتناع بعض أكابر السلف عن ذلك نزيـن الور ع لا لـرمة 7:

そr
لا لحرمة فـط هنالك .وTآر اهـه ان تولى قضآ اللصرة فاو رثّت جسمهـ


 الاخخباشرة بعد أخرى ‘من أخضر واصفرمنعقد بالطين ، وما لا يذكر




 لا يلتذ احد بطعامها ، ولا يرتوىمنشراب ماءها ، وله در النيّن صالـ الا

التميمى حيـث يقول فيها من قصيدة :

غير ألمياه المستفيضة ماؤها وها وهوى بلاد الله غير هواها


اشجار ها خضر واوجه اهلها
لو لا قصناء است حتم واج


 شعبان المعظم من السنة اللادية والتسعين بعد المائتين والالف من هـرة

そ
 وانا اليه راجعون وتولى الـ غسله حضرة الحالم الحابد والتقى الز الزاهد

 ع عليه الـناص والعام

 له ابتكارات بعيبة ، وسرعة فى الـكـتابة غر يبة ، وكَ له من وس
 حلو المفا كة طيب المسارة • و كان لا يخالطه احـســـد إلا واحبه

 فـك له من تقريرات نفيسة ، و ابتـكار ات انيسة، و تألِفات فاثقة و تنصيفاتر انقة. مها شرح لطيف على التعرففغى الاصلينو التصوف سهاه التعطف على التعرف . و منها الواضنح فن عـلم النحو ، و متنان فی على المنطق و الليان ـ وله مشار كات بعيبة في كـيثيرمنالعلوم الغر يبة .
 .
 مذهب الامام اللاعظم . لاع هذا و قد ر ثاه جملة من الاداء. و الشعراء الفضلاه منهم الفــــــاضل

そを
الاديبـ عبد الو هابي افندى اميت الفتوى بينداد لاز ال موفقا للمخير و الاسداد بقوله :

سقيتـ يا ذا القبر دِيا اعذبا
 جل مقـــــام انت فيهساكن لا محى عنا البهــــا أر خوا و ه هنم الاديب يحمد سعيد التميمى بقوله :


 او ر ى بقلب المتقين مصـابه الار آ فلا تخيو مدى الاعصـار فالدهر فن كل الرز اليامعرض النا تتزى علينا الراز ات غو طا
 و أخونتعـانالجليل انخوالتقى

و قول الاخخر منقصيدة طويلة :

فاشبجى قلوبَ من بنيه و او بجا

 فيا قُرآ للسعد قد كان مشرقآ و آكرم من قد عزبجار آو امنعا
<0
 لعمرالفت، نعهان ما الو جدنافعآ على اننى بالو جد قد كنـت مولعا
 الى غير ذلك عــا يطول ، و القلم ملول .
وقد اعقب جملة من الابنا. جعلهم السّ تعالى كمن مضى من س'لف
 و حسن د شدى ،وعمرمسعود ، لاز الوا ال الحروسين بعنـالة المعبود . و قد أر خو لادة السيد مصطفى الشاعر الشهيه عبدّ الباقى العمرى بقوله :

 رعى ما سقته الظتر له درها فرعيآ لها ر عيا وسقيآله سقيا الى ان يقول:

ستفيدك هذا آية قـد تنزلت عليكستلقى عنده الاهـ والنهيا توشت به ديباجة الشرف الذى أعار طراز البجد مى حسنه وشيا فقلت لعبد الهه يهنيك الرخوا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1 (1) }
\end{aligned}
$$

## Y Y Y

علــر الــ هـ

ولد ليلة المعة لتسع عشرة ليلة خلت من صفر الميد سنة خمسـين وماتتين والف .وقد أرَن ذلك الشاعر الشهير الملا عبد الميد الاطرقبىى فقال :

طر بآ بن سرالو دى ميلاده وسرى نسيم اللطفـفىالالآفاق علمت مامات اللوى بمجيئه فتزينت من ذالك بالاطوات

 وأرخه ايضأ ذو الشعر اللذى بزد ى بنسيمالاستحار ، السيدعبدالغفار
 ولا بعيب لزكى منجب من اطيبالآصالوالاعراق

 عم الانام جوده وفضنــــلـل الضا تلك اياديه التى يبذلــــــــا

$\xi V$
ولما نطق بإلحروف ، وجرى لسانه بالـشگام المألو ف، اشتغل فی تحصسلالعلوم، و بذل جهده فى فهم المنطوت والمفهوم ، فقرأ طرفآشلى علامةعصر هوالده رحمه اله تعالى و بعد وفاته اكمل المادة على عيسى افندىالبندنيجى البغدادى ، فنظمتالشعراء قى ذلك غرر القصاند، ومدت الافاضل الاججلة المواند، وقد انشد الاديب الفار وتى فی ذلك اليوم

بمحضر ومسـع من الaوم :

فوعت صداها اهلسبع طباق
 اخذتبفنوناللحنعناستحات
لـكلامها المفهوم فى الاذوات
 حيود عند الـلّلق والـلاق خلاق فرع الطيب الاعراق ون ورقاء مليه ه هـــــ الاوراق الاق اسسجاعه والـورد بالاطوات كاساطة الاهداب شـــــد أنهيب نطقبا بنطاق
رضوان قاتلة بالحر. عرأق
هني.ت فی تـكميل عبد الباقت

ما للهو اتف بالبشارة اعلنت وسرى نسيم صبا الحراقههما و بلحنها قد أعربت فـغـا حتالصاختحور جناتاتالعلى واستوعبت بلدانها خبرآ به وبقصرهالقطبالشهاابو الثنالل الباهر الاشراق بكل الطاهرالا
 تتقرط الولدان بالا قراط من و'قد الحاطتمن علاه بمركز الـا اتته كى تهنيه وقـــــد
 قل الشهاب إى الثناه مؤرخا

 التو جهات و حسن الالثفات. و بقى يتقاب في المنأصبالعالية الما المراتب

## ₹ 1

 و تد آر خ ذللك السيد شهاب الموصلى فقال :
قيل لى فا فالن قم التالذ
 فاجهابوا و الـكل منهم بحب
 قد أى مسعدآ و بطاه معيدا

 و ار ثش عن الى الثنـا أبيه قد تحلت لقيت شهرز ور للزو ر منه ما لاحيآماحقآ شديد اليحهـات سلمت عنده القضايا و قدأر $\quad$ و


 الالو سية فى شرح الوسالة الاندلسية (1) و مهنا فيو ضات القريكةشرح
 الحـج الفه حهن ذهانه الى ادا, فرضه ونسسـه وقدطبع عصر ، وهو اذذالك فها وقد انتغع به المسلهون لا اششتمل عليه من الفوائل التى ابدع بها .ومنها

امن الـى المتز حم ل • •

## 29

القول الماضى فيِا يجب للمفتى والقاضى ، ومنها الروضة اليانعة فی يَيانَ السفرةالرابعة .

 سنة الث'لتة و التسعين ففاز باتيك الانظار و الطلعة المشرة وTTخر ما تقلد من المناصب قضTا بتليس فاورثت جسمه من الامر اض

 فلبت ر و حه داعى مولاه و لا حول و لا قوة اللا بالته ، وذلك صباع
 المانتين و الالف من هعرة سيد البشر ، و دفن جوار مرقد و الدهالمبرو ر و قد ر ثاه الشعرا'. و نعاه الادبا. .من ذلك قول الاديب الشيخ عباس العذارى :


 فبه اشجيت اصـيكاد النهى و وبه اقذيت الجفان المعالى


 و عليه سـيـبت عين اللى دمعا القانى كتسكاب العزالى

8.

و هو الملجأ مر. ــــــجور الليالى من اسى تبكيه بالدمع المذال أمسكتوجدآ حشاها بالشمال دفنوا الدســــلم بميعا :المعالى ترب من انملها عادت خوالى فادح ضعضع اثقال المبال و حن.
 ان ان ادى بجدא ليس بڭالى ادر كت فيهالُعلى اقصى الاممال ؟ منه اههل الشرق طرآ والشكال بين سلسال و عذب و ز 'لا
 خلتها توثق منه بعقــــــــال

 شرفـ ســـــام و غخر متعالى شــــــا كآ سيب نداه المتو الى فامتطى غار با قبل الفصال و بیى المجد اششــــــا
 سلوة ذى شـــــبـله صنو المحاله

 تلطم الوجه بيمناها و قــــــد
 لم فعز! فلم مrت من الم تمت الا
 ولّن اخـــــــلى الردى بحلسه
 عيلم الغضل الذى لو ور ور دت لا د تووا منه و ونه و ور ود اصيــــــد لو تال فن نادى العلى
 فهو الشـمس لا ${ }^{\text {فاق النشى }}$ وهو الغيث ندى لو اجدبوا والزكى الماجد المفضنال ذو من لسان المـــــــد فيه لم ميزل ر شـــــتحته للعســـلى آباقه
 سدتم الدنيا بفضل و وحى


 و سقى قبرآ به "لباقَ ثوى
 عبد القادر افندى صانهها التّ تعالى و جعلمهالمن سلف خير خلفي

ال'مد 'ب نالى


 الشاعر البجيد الاطرقبى السيد عبد اللميد فقال :






(1 ) ; ;جته ف العالام المراق
 .

العلما الاعلام بحميع العلوم من منطوق و هفهوم . و جمع من الاسانيد
 الاسفار لذالكو طوى وشقق البعاد لما هناك ، له المُبة اللاهـة اللعلم و ذويه

 و طريقتهم فأحيا ذكرث بعد اندر اسه،و او قد مصباحهد يهم بعد انطلما نبجاسه،سيف الحت المنسلول على أهل البدع و الاهواء و البلا. المبرم على
 فو سلفى العقيدةو يالما منعقيدقسديدة، آ

 فى الو كظ لا يشق له غبار و لا يدر كك فی مضلار فهو فيه كالسيل المنحدر و الغيثالمنهمر أقر له فذلكالو دو د و اذعنلهالـلاجدو العنودفتنى الناس يزدحمونعلى اللماع ويقصدو نه من سانر البقاع فيجتمعنى در سه الو مؤلفة و فرق مختلقة يستفيد منها الـلاصو العامو تلتذ ده المسامحو الا فهام

و هو كا قئُ فيه من غير شلك و لا تمويه :
 فصيح عن الشرع الالالى ناطق و و عنى تولى فى ابانشبابه المناصب العالية فـكان فيها المود السيرة لدى الدالدولة
 من المعاطب وسافر الىحجييت الله الحراموفاز بز يارةالمسِجد النبوى


## or

و واظبعلى ما كاز عليهمن و عظهو در سه، ،و اشتغل بالتأليفو التهذيبَ
 عللا, هاتيك الديار الاعلام فاجيز و ابجاز و ظظر طمم منفضله الحقيقة
 القرار تبين لدى ار باب المل و العقد منغ ذو ى المنـاصب الو الو فيعة أن المترجم المشار اليه قد حوى الفضل جميعهنفاحلوه محكله و عاملوه .احكسن
 عالية و معاش يقوم بمؤوته، فعاد الىو طنه قرير العين بعد ان بقى هن الماك ما يزيد على سنتين فعند ذلك مدحته الشعراء و ا اثنت عليه الادباء مــا مـا
 كال الانشراح انتصب اللتدر يس بعنوان ر ثيس المدر سين فی المدر سة

 ر تيس و لا مروّ و سو لا طالبو لا مطلوب؛بلحصر و قتهفى الافادة و الاستفادة وكل ما فيه نيل السعادة . الف كتباَ عديدة و تصانيف مفيدة،منبا حاشية جليلة على شرح القطر
 و هو آشهر هنأنذينه عليهو اظهر منانَيشار اليه انتشر فن البلاد و انتفع




 نسبوها اللى عبد المسيح الـكندىز عموا أنهم ردوا
 طبعوها في ليدن و نشروها فـ ساتر البلاد قصداَ لاضالال القاصرين. و قد رد طرفآ منها وعن قريب ان شا والسيسفر بفر التّام و يضوحمسك

الـتام؛ وقد اقام عايهم قيامتهم وابرز جهلهم وصم وضلالتهم (`)
 رما احسن قولهوهو اول شعر نظمه :


 انهيم اذا ما فالح نشر عرار ها ها ولو لا عيونى بالدموع هتونة
 ؛كاها الحيا من أربع ومناز ل وإلا


 فلا تنكرى يامي فضلى فانى
 جفودى بوصل يالميموواعدى • ومتىبرشفمنرضابعلىلالبعد


و قولهدام فضنه
قف بنا ياسعدان بئت الغضا ولنحو البان فاصرف قلصآ ذكرت ياو يلها عضرآ مضى
 بنت كرم قد اديرت فی دجى فـى فاضآت متشــــل برق او مضا

 وهى العون على ظي الفسـسـلا اذ تنيل القصد سخطاً او رصا


 و هو كتاب جليـــــلـ رد به على بعص معاصريه عن انسرفـ فـ القال و القيـــــلـ . وقدوقف كتبهعلىمدرسته و هى تزيدعلى الفـكتاب،وجعلهالوالوجهاسه
 وهو حلو المفا كهة لطيفسالحاضرة حسالسيرة ، ذو لطاثفونــكات وظرانف ميتكرات . واسع العقل كـثير التدبر . صبور على عنا. المداراة لا يكبكرقلب احد . وهو ابيص اللون يميل الى الصفرة ر بعة ونيفي


اللـلى من قصيدة :



## 64


 على اول الدهر قد طوقت منازلم
وضوا واستنابوا ابا ثابت ايت وشي و ابخاله يحد ثابت افندى،و على افندى' وحسام الدينافندى،ويمود
 واللكال لا يفترون عن اكـتساب الفضاتل بكال من الاحوال.

ع_ــالسيد حمد هامد افندى علي, الرحمت ولد يوم الار بها، لتسع عشرة ليلة خلات من شو ال من شهور السنة

 والـكمال احمد عزة باشا العمرى ايده المولى المتعال وهو قوله :
 هــــــلال سعد سعدنا يوم مولده وآن آنس الناس من انواره رشدا
 الحبابه فرحوا فی يوم مولده والــاسدون لقد ماتوا بهـ كمدا

 ثهن مفتى الو دى فی كام مولده بالسعد والبسجلاذيببالهنا جددا

ov















 حتى اخخترمته المنية ـ وذلك سنة التسعين بعد الماتثين والالفـ من عثرة
 الابجاد ، من ذلك قول الاديب إلشيـخ عبدالته :

 A: P

- 人

صوت الـــاعى به ياليتـــه اوقر الانماع منــــه وارد
 خطف الابصـار رعبا رذوْه قائم الاسالام شجوآ قاعد




 ودفن هناك تغمده السّ تعالى برحته ،

مغظط '+ انمالى
ولد ليلة السبت سلخ صفر المجير من شهور السنةالرابعة و الستينبعد




 تتوق الى الاهالام راهطات كفه و وللبذل واليض الـا الرقاق البواتر


09










صانهما اله منكل شين
علماء السويديى عنيّم الرحم



 لهس سبحانه وهو المستعان.

 المارت الكجير - عن اعلا>م المراق .

واول من قيل ل السويدى مهنم الثيخ عبد الله افندى ، واللدى قال
له ذللك الملا حسين افندى الراوى وكان شريكهفالدرسعند المالم نوح

 عليه الر حة فى بمحعته الوسطى المشحونة بالفواند انه انه لما فارقه كان يكستب


 فـكان يقال للملا عبد أله (ابناخى الملا احمد )ناختصر ذلك الملا حسين الراو ى بلفظ السو يدى انتهى

ونحن نذكر فى هذا المقامبعض من اشثّه منهم فان استيعابهم يطول،
والقلم ملول ، واس الموفق وهو المسؤول .

اله
علــ الـر مة

و يكى بالى البركات وهو ابن الثين حسين بن الثيخ مهعى ابن



71
اذ ذاك ثوب شبابه ، ولم يزلبُتهدآ فنيل المعالم،وكَ سهر في طلها الليالى

 هو بحر زاخر ، وفضل سوال|ولهوالآخر:
 ثالث الشيخين على اصطلاح الفر يقين شيخ البسيطة على الاطالاق وزين الشر يعة بالابجاع والاتماق.اذاذك المر العلياءفلهالقدح المـلى ، اوعد



واوضح للرشاد دنهاجًا :
عامة العلم) واللج اللذى اللا قال الفاضل الاديب عُمّان عصام افندى العمرى فى كـتابه( الروض النضر فى ترجمة ادباء ذلكالعصر )عند ترجته هذا العالم الجليل ذى المِّد الاثيل ما نصه :





 رجل العرات وواحد الادب على الإطلاق شمس سمآذلك البلد الذى

7r
لم يدانه فی فضله احل .فالـكمالا - خى ذانه يحصورة والفضناتل على بجنابه
معصورة :

 واوقع النظام متناسقآ . وهو ر ونق المقال ، المطابق لمتتضى الـمال ، بحر ادبلا يدرك شاطيه، وهْر كاللا يككن تواطيه، كانله الادبمعططفا.ومنحه
 العجب . فن نفثاته ومعجز آياته قوله من قصيدة طو يلة :
 لا والذى جعل الفؤاد اسيره الا مال قلبى عنهو الكوبدلا أاحوليا سكتىوحبك ساكت قلبآ منالهجران ظل مبلبال وأحيد عمدآ عن هو الك وانثى عو فوحق صدق مودتى وتولهى ولم ويخطر السلوان فى فابيولا انتهى)وله مناقب لا تعد ولا تحصى ولا يدزك ادنا الا ولا ولا يستقصى
 نادر شاه اللى سواد العراق مع جم غفير منالاعاجمذوى النفا
 والمراسلات تتوار د بين الطرفين الى ايراد الى ان اله اله الامر ان طلب


 عليو أنه بحر علم لا يمـكن الو صولانلى اصله صار و اله اطوع مر.

## 7

 و د فع يومتذ سب الصحابة الـكرام و سصل له من الشــاه المشار اليه


 فكَ خلافو

 و قد ذكر تفصيل ما جرى هن المبـاحث فى المدال في ر حلته المكية






 يوسف الموصلى ، و استجاز منه كثير من علاء الموصل منهم سليمافندى و الشيخمَد العبدلى،و الشيخ

 مفتى الحنفية،و الشيخ ابو المواهب مفتى الشافعية، و الشيخ يحد الزمــار

 عمد المـكينى،و الشيخ قاسم اليكرجى . و جملة منعلما. دمشق الشام منهم


 زمانه فن ذلك ما قاله الاديب الار يب حسن بن عبد إلباقى من قصيدة طويلة: مبجل جل أ才, تحصى فضاناثله نى فضل عــــلى طـلانه زذلت آ ايات فضل يخفى حنظل الطلب

 و الفأر سى جبار.


 بليغة ، و بعض النسخ على عســـلم الـلمكام وغيرذلك. و وكانت و ولادته عام ار بع بعد المأة و الالهـ و تونى
 وقداعقب اولایاَ فضالاوو ها الثيخأسعد
 بعض من اشهُ و الفضل من هؤلاء ،

## الثخعبدالرممزينالدبيالسويدىالبيدادى



 ذو بيان عذب فصيح و نطق يفو ح منهالعرار و الثيح ، علامهالا اللى اخخفى البلهل . باظهـار علمه، وفهامة اهل العراق بفقه نفسه وخيد

و اذا ار دت مدئ قوم لم تمن وكان رمه الشّتعالى ذا ز هد و تحففـو و درع ودين رصين ، فهونير
 و تمييز ما طابعمأ خبت من الانجبار .و كان ذا باع وطويل فـجميعالعلوم المنطوق منها و المفهوم‘فدر س و حدث و افاد ،و نالل به الطالبون غاية

 معلى
 و شرح،"على التحفة المرسلة ،وشرح الثيبانية فى العقاتد اللى غير ذلك ، قال اللمامة المهام السيد يمد خليل مفتى دمشت الشام فى كتابه المسمى 9:

سلك الدد ر :عبد الرمتن بنعبد الس الثا فیى البغدادى الثههرِ السو يدى





السويدى ر حمه اله تعالى بقوله :
لبدر المدى لما افلات افول و و بحر الندى الما ر حلت ر حيل
تركت يتاماك الانام و مالهم كفر كفيل اذا فم الئيم كفيل


 و انيد عمعكالمساو اة مدع ( فليس سو اــ عالم و جهزل )



 و اقلقت لى قلباً شهدت بأنه لو قر أشد النـابُبات مهول

 واحسنمولاناالجليلعزاكا ويا قبرهصار الجكابك|اخلا عريقاً و فن غير القبور دخيل قصي الته بالتفريق بينى و بينه و ليس الى رد القضــ، سبيل








 و من للمعضلات اذا اتاها و قد رثاه ايضآ سليِان بك الشاوى و وكان حينذ جنيناً فـ بطرن




 بر ولـكنه يبشفى من السقم موشحاَ بفنون الفـكى والـكم بالـُموالعلم والانصافورالـكرم


 آلَالسويدى لذا صبدآ و تسلية وان دهى.انه من باری" النسم

كل انِانثى لحوض الموتمورده وان تطاول فيــــهـ غاية الهرم


 . ومبن شبع المتزجم رحمهاله تعالى قوله من قصيدة طويلة أر سلهـا من الشام اللى بغداد :
لو لاك ـيابلد الزو راء لو لاك أك أحرقالقلبمنىشجوشجوالك

 أقول للوا كفف المنهل من مقلى • اكفغ لتنجو من بجراهجرعاك






$$
\begin{aligned}
& \text { 'بو'المحامبد الشبَ احمد بن الثيخ عبدالدّ } \\
& \text { 'الـو يدى'بـعـد'دى }
\end{aligned}
$$


 الغروع و الاصول :


 به باهتالزو رآ مصرآو


 المطهرة ، ذا ادب وافر ،و له شعر ونثّ احلىمن الطرف الفآر ،فنشعره قوله :



 وله عدة مؤلفات قد بلغت فىالـدسن غاية الغايات ، منهاكـتابه المسـمى بالصاعقة المحرقة فى الرد على اهل الز ندقة : ومنها شرح بانت سعاد
 ذلك عا لم نقف عليه ، ولم تصل يد الاطلاع اليه (1) اخـذ العلم والطريقة العا





عنوالدهوعنغؤل زمانه ‘ تغمده|اتلتعالى بعفو هوغفرانه ‘ ولدسنة ثلاث
 والالف فیودفن مقبرة الثيخّ معروفنالكرخى.

# ابوالفتوح الشيّغ!براهيم بى الشيخ عبداللّ 

'السو.دى 'بغنـ'دى






 الروض النصرعند الــكلامعلى هذا المترجم من كلام طو الاد يل ما ما نصه :




 او عبق فالروض الممطود:

VI
وليس غر يبآ ان ينـال غراتبآ من البجد فرد فی الزمان غر يب
 وهو فی ذلك القطر كالقطر ، وفى تلك البلدة كالوردة ‘ترجع اليه الانام فن المهام . وهو فى الادنب البحر الخلضم الممام . عمر المعارف
 القريية من ر قيق اشعار ها ، فهز القريض لهلاعطافـالمعالى ، و افتخرت


نظام ، قوله هذين البيتين و قد أر سلما لى على

 اخخذ العلم عن و الده وعن فول
 و ماثة و ست و ار بعين ، وسافر الى بلادالهندو ججللا داز انقامتهو تونى فيها تغمده الشّ تعالى برحتمه ،

ا:وا السعود الشخخمد سعيد بن الشخغبدالّا


 العقيد ، حافظآ لاحاديث الرسول السديدة . وله شُعر رائق ، ونثّ فاثق ،

فن شعره قوله :

## Vr



 جعلتذ كراك ذكرى وكىاذكرما

 و عا اتفق له انه سقط يومآمن سطح دار ه ه فتألم الْمَا شديدآ فشطر تصيدة البرة فا تم تشطيرها الا و ز ال السقم عنه . فن ذلك قوله : (امى تذكر جيران بذى سلم ) اسلهت قلبك فی سلم بلا سلم





الشهبا. :
بدر البراعة فی سما, الفرقد ابدى لو ابم انس ذاك المعهد
 و غدت عواصمنا تلوح مسرة فـ فـ دو و نق زاه بديع او حد لقدو مجوهرة الفضانل عقدها السانى على الدر الجيــاد النضد

 لاغرو ان فرحت وقرت اعيناً و تلاْلات بسنـا السعيد محمد وقد أَخذ العلم و الابجازة عن و اللده ، وعن الشيخعبد القادر المكى

الـلار ثی و "شيخ على الانصار ى (1) و ولد فن بغداد عام الالفع وماثة

 والملا على و الملا عبدالته، وكل من هؤلا. قد بلغ من الفضل متهاه



 غيره من الاقران ؛ وكان حسن السيرة ، طاهر السريرة ، هينآ لينآ، تقياً

 يصدر الاعن د أيه، ويـى ار شاد غيرهعين غيه، فـلم يتغير عن الخلاقه

 فدر سو و عظ و افاد، ونشر الفضل و اجهاد . و له مر.





VE

 تار يخ بغداد ، احسن فيه واجاد . وله غيرذلك من الفواثـ الد ،المزر ية بعقد الفراثد . قال العلامة الالوسىعليه الرحمة فیكتابه نزهةالالبابِوغرائب
 الحظامِ ما نصه :





 و له شعر ر اثتق ، و نثر فاتق ‘ من ذلك تسميطهقصيدة البوصيرى عليهالر حمة التىمطلعها :
الى متى انت اللذات مشغول ؟
و هن ذلك قوه من قصيدة طويلة :


 ولا ستحب تجلوها اليون وانما يقار ن هسراها برو الا تر تر عد

Vo
 و لد ر سالة'طيفّ فشرح قول بعضالاججلة :
كل البـية ثم لوترك القطا طه النبى تكونت من نور
بينفيها انقولهوا ترك القطا جـو ابسرؤ ال مقدت ،كأن قاتلايقول اذا

 - و لو ترك القطا لِلا لنما ، و الشار به الى قوله عليه الصـلاة و الهلام





 الله و نعم الو كيل . و لقد سحسدنا الدهر عليه فمزقه ايادى سبا، و وهمّم





 مسامعى و تتشوق اللىقياهعيون مطامعى؛ حتى لقيته فاهتزت به اعطافـ المسرة، ونلات منه ماهو للاروح قوة ولطرف الظلرف قرة . فرأيته كأنما

سرق اللـسن من بعضشثما ثله . واقتطفـالعلمن بعضفضانله . طبع ارق من برد الهرهلهله الشـال. واصفىمن د يتمدامة صنقبا العذبالزلال :


 غريب الـعمال . فردا فى الحديث . شاذ النظــــــيـ فى القديم واللحديث،


 ولامعغنســـل ولا معلق ولا منـكر . وميد احسـانه متــــــوالت مستفيض مشهور أوضتح مر. ولا ان يسطر . نقله غير موضوع و لا مصنربب و لا مصتحفـ . ولا مها وـــــلـ و لا مقلوب و لا















 اليه ر اجععون . ولقد حزن عليه المسلمون و الاسلام،و ابـــــى ـمامه مـــام الشام :
مائم ابلت فى الحنــــين لباسها فلم يبق منه غير طوق بلـيدهـا



 هو الموتلاينغك يسطو بهحفل . على كل الاد للــــــكرام و عحفل





 و انكنتلاتدرينمالموتوفاعلى


VA
 ألم تر دار المجلد بالـكرخاصصتحت وها

 فتى فضله كالشمسيشرق جهرة اذا ها ر و وه بإلحديث المسلسل




 كذاك اليتاىى و الايايى بسكت واله و ولاغرو النتبكاليتامىعلى الولى

 و قات و قد ثـاهدت قوما نأهموا و على غسله و الدفن و الدمعمشغلى
 اللى ان قال :
و حين هضى للفوز بالخالل قاصدآ و للحور و الو لدانوالموطنالملى

و عنن د ثاه الشيخ على المـكى بقوله :

 أ آ
vi






 الى ان ثالل :
 و لاز التسقى الغادِات ثوى اله
 و فذاك نادى فیالبُنانمؤر

 قصيدها بيت التأريغ، و هو قوله :



 يكن لمم فضيلةسوى فضنيلة النسب ،تغمده الت برحمته اجمعين .

$$
\lambda
$$

الثخ حمدسبدبنبالثشخاهممبنبالثشغبدالّا
'السو بدى'بغُد'رى

هداية الاعيان ، وحكة عين إلانسان، تذكرة السلف ، وتبصرة الخلف
 ودراية اولى العقل :
 حدث وبرع فى الفنو ن كلا وكان يتوقد ذكا وفـا وفظنة. و كان ثقة ثبتا متقنا. ومن شعره فى مدح النبى
 علانية ينجاب فن مظر الـفا

 الطالب للمطلوب فالتصوف، ، وكتاب فى المديث، وغير ذلك ، ولدسنة



 واعقب الشيخ نعلن ،واتمد

الثخ عبدالرهيم السويدى البغدادى علدـ الـرمة


 حوى العلوم وحازهـــــا ، وتحقق حقاثق العرب وباز المازها ؛ وقد بوأه الهت تعالى فى الحديث تـكرمة بين اللملآ. وسند ‘وجد فى ارث البجد بغير
كلالة عن اكبب اب وجد :

مصت الدهور وما اتين بثمله ولقد ولقد التى فعجزن عن نظرائه
 مقصوراً ؛ ان حدث عن الفقه والـلديث ، لم تمقرطالالأذان بمثل اخباره


او نظم فالمواهر فى اسلا كףا .فن تشعره قوله :



 ثالتمس منه تشطير هديت البيتين قدقاله) احد اجيداده فاجابه لذلك وقال:

Ar
(لولم يكن لىاجداد اسود.بهم) الـى المعالى واجنى منهم الظرفا وان نفى عزتى ذل العدا سفباً ( ولم تثبت بنو الثهبآلى شرفا ( و لمأنل دتملوكالیصرمنزلة) (
 درس ووعظ ، وكانعلى جانبعظم فیالحفظ متصفأ بكارمالاخخلاق مظرTT لزخارف اهل النفاق ، سلفى الاعتقاد، ،كسالف آباته الابجاد
 السو يدى والشيخ محمد اللكردىوغيرهما منافاضل العلال. وله مؤلفات


 العلم والفصل والسخاء، وجاء تاريخ وفاته عليه الرحمة فی( جنة الر الرمن
 الابعاد ، واسه ولى الهداية والتوفيق .
!ابو الفوذالشيخ تحـرامين السويدى
بعلد الـ مـم
هو ابن ألشيخ على بن الشيخ محد سعيد بن الشيتخعبد السّ السويدى العباسى البغدادى .كان عليه الر حمة فى العل|ماما ،وفىالفضل همامال، ترعرع

- () (r (ryy (
$\lambda r^{\circ}$

 بالتأليف وهو دون الثلاثين فشرح هتن والده في العقاتد السلفية المسمى ( العقد الثمين)وقد سماه (التوضيح والتبيين ) وهو كـتاب

 ومعين الصعلوك على السير والسلوك اللى ملك الملوكّ الالو مقاصد الامام النو وى احدهيا مطنبوالالَخر مو جز وشر وطان كذلك
 ردالة اننحجر 'و له كتاب سبا تك الذهب فیمعرفة انساب العرب(1) و الجواهر واليواقيت فى معرفة القبلة و المو اقيت ،و الــار م الـديد فـد عنق صـاحب سلاسل الخديد و هو كتاب جليل د د فيهعلى الرافضنة ،

 الفرقبينعلى الباطنو الظاهر . و د سالةى الو اجب و المــكن.و و رسالة
 فى شهو الفلاسفةو د دئ، و شرح تأر يخ ابن كال باشا . و مقامات بليغة
 ور سالة هنى ' مولد النيى صلى الله تعـلالى عليه و سلم • القىفيها بعبار ات تشتاق المها النفس و يلتذ بها الفم م . و له غيرذلك من التقريرات الفات الفاثقة . و له نظم ار ق منالنسيم ‘و الذ من العافية لقلب السقيم ،منه قصيدة

 كان عليه الرحمـة في غالب او قاته مشغولا بتدر يس العلوم العقلية


 احسن قول الشيّن حسن النودهى فيه :






 له فيه النُحد‘فلا و صل الى قرية (بريدة)لبتر و حهداعى اللاه، و اشتاقت




 و انهد السور ، و انهدم من البانبين غحو
 -ن الابنا. تغمده الله تعالى برحمته .

الكـع نماد السو يدى البغدـادى
عا:ـــ الـر مْ


 الابرار . . كان زاهدا و ر عا و قور ا متو اضعا لا يتعرض باحل ، ولا

و لا يذكر غيره بغيبة أو حسد واسع العقل • لل علم و فضل :


 و كان من السالكْين فى الطريقة النقشبندية ـ متبعآ اللآثار الفلسفية و السنة النبوية . يلوحعلى اسار ير وجههنور !الاصلاح . وينادى لسان
 المأتين والالف صبيحة يوم الثلاثا. قـــــــلـل الشـمس لسبع عشرة ليلة
 مناب المصلى من يمين الداخل اليه ـ و كان ر حمه الله تعالى اسمر.اللون طويل القامة .





 هـ شا
 لقدكشف الغياهب عن قلوب و( غالية المواعظ ) قد ابانت بنا



علما, متنرفو

## Sرlind

كان من اعلم اهل عصره فی مصرهبغقه الشافعى،و كان يسمى الشافعى الصغير .ل عدة مؤلفات'منها ماشية على شرح الخضرمية لابن حمر قد





فاقت اككثر الحواشى بكسن عبارتها ولطف اشارتها ، وللطلبة اليوم فِيا

 وألطف من وابل
 اككثر أصمابه فى ذلك ، وما احسِن قوله وقد أشير عليه بمدحه صلى اله

عليه وسلم :
ماذا اقول بمدحذنىالشرفالذي الثى رهي


وله عدة بنود تشهد له بالمقام المحمود ـ الم

 افندى الحيدر ىالصفوى ، وله فيه عدة قصاند منها القصيدة المثهورة

التى مطلعها :
 وليست للثشيخ كاظم الاز ر ى یمايزعمه من ليس يعرق حقيقةالـلال

ولا يدر .
 انسان عينه مثله ، ولم يزل مشغو لا بالكــتابة فى غالبالالاوقات ،ستىكتب ما لا يكصى من الـكـتب المتتبدات ، وقد رأيت بخطه تحفة ابن
 وجاه تار يخ تصحيحه (صح الـكـتاب بايمن الاوقات ) و رأيت ايضا

د د المحتار لـكـنه دو ن التحفة فـ شرح الصدر وتنويد الالبصار .

 قبل ان يحول المول فى حدود الالف والماتتين(1) فبكت عليه المدارس واستوخششت د بوعبا الاوانس ، فلا حول ولا قو ة الا بالت الحظم . ولم يعقب من الذكو ر ولداً .

 الى الذ طالب محد بن على بن الى الفتح بن محد بن على الجـرمي المعروف بابن العثار ى من اهل بغداد وهذا لقب جده لانه كان طو يلا فلا فقيل له العشار ى لذلك . كانصالمأ سديد السيرةيكثرمنالمديثالمانقال:ذكره المطيب فقال:ابو طالب العشار ى كان ثقة دينآ صالحآ سألته عن مولـد فقال ولدت فی المحرم سنة و7


 مذحج فانه حرب بن مطية بن سهل بن حـكيم بن معد العشيرة بن مالك


 لسكنى العشار يين كا قال الشيخحسينالمذكور فيها و هى اليوم مسكونة


إيصآ الا ان الدهر قد انكححه اللـراب فافتششها،و يـكاد يولدها الغربات و البوم، واغرى .با ظلم الاعراب فان التزسها، و يوشلك ابن لا يبقى منها

، الاطالد والرسوم
السيد احمد الطبقجلى البغدادى





 معقولو منقول ‘و جلس على منصة منصب الاذتا فـلم فمدينة دار السلام



 لا تأخذه فى الهد لومة لاتم ، FF دفع عن المسلمين ما ينو.بهم من المظالم •


 IY: $p$

احمد الرناعى،و كانحسن الخط، قوى الضبطط لهتعليقات كثيرةعلى كتب



 و المعابد و المعاهد 'و تفقد اهل العلم و الصلاح ، و تعهد لاهل الفضلـا


 جمع فيه من الفوائد مالم يموه ككتاب، و من الدقأق مايكتاج اليها ذو و

 و لم تصل يد الاطالاع اليه .


القادر البـلى .
السيد ححمد افندى بن السبد احمد افندى
البِغدادى الطّبُّجل
 و البطالة . ثم ادركته العناية الآلمية و الرحمة الر اليانية ، فجد فن الطاب

91
و صرف هرته فى ا كتسابب الدـلم و الادب . و قرأ على فضلا عصره


الـرو ذبهاني . و فى ذلك يقول السيد عبد الغنار الاخرس : سطا بحسام مقلتــــه و صالا




 و فی جسمى سقام عيون خششف عدت منها اللى الدأـ، العضنالا (؟)



 و انى بربجــــى الالاحى سلوى و قـــــــد ذابت حشاشتى انسلالا




 ور بو قد كسا الاحباب حسنأ كسانى مر. صبابتها انتحالا



 احب النـــــاس فى الدنيا لديه وـهوى المكرمات بـك

 فلو زالت بجبال الش عنهــــا



 لقد نلنا به صعب الامســـالى فـلم
 بـا منا ميا ومـــــد عينه فی البِط يومأ فأغرنا عطـا هـباه الته فى حسن السجهايا و تلك عطية البـار ى تعـالى
 فان قلنـا لدى الدنيـا هجيل عنينـا حسن خلقك و الـد الا اتحصى الـلادحون له



و عزم يقثر الاعســــدآ. قهرT فلو طلاو لنه السمر العواللى على نيل المرام اذألا لطالا و قـدكّل العلوم وكل نور و قد زان المفاخر و الالمالا


 ولم يترك لاهل الفخر نغرأ ولم الم يترك لذى قول مقـالا






 علاج لنلكِ فتعاطاه فاو ر شه عرق النسا ونات منه ، و قد طال مرضه .
 و جعللا مدر سة و نصب فِّا مدر سآ الثيتخ داو د النقشبندى ، ور تـب له من املا ك م معاشآ. وكن ر حمه الته تعالى ر بعة الى الطول اميل.و وكان ههيبا ،احد ر جال بغداد و و جوههم.ويقـال انه و لد فی سنة س. و دفن في باب الاز ج ( مقبرة الجيلى ) تغمده النه تعالى بـحمته .

## $4 \varepsilon$

الثيخ حمد :ن حسيى آل عبداللطيفالبغدادى علـ الـ من

مشار كا فى بعض العلوم ، من منطوت و مفهوم • قرأ على الفاضل ا اجلا

 عند الانام‘ يحبوبآ مقبولا لدىالـألا




 عبداللطيفافندى المدر سنى الخترةالقادر ية .و ولمنهـا الالْنمنتصب لل(فادة، مشتغل . ما وِ يه نيل السعادة .

باشو'فـ

كان عالا فاضالا ،و اديبا كاملا،وقور ا مهيبآ، فطنا لبيباً ،لطيف المحشر






 اللى .و طنه فهو الآرّ.

 الـكرخ خلف قبة الشيخ معروف الـكرنى من طرف الشرق متصلا بجدار القبة .

السيدتحمدامين افندى البغدادى
'بن قحمد مال 'افندى 'اشهير بالدرسن
كن من مشهور ى زمانه بالفضل والافضنال ، والعلم والـكمال . افتى
 العلية فن بغداد اععواما عديدة فى غالب الفنون المفيدة ، والف كـتبآكـثيرة

 , (التصر يف:شرحهه بعبارة واضضهة وسبك لطيف، ومنها شرح على شوالهد

شرح القطر لليصنف الملامة البن مشام ،وهذه الكـتب موجودة اليوم

 وهى الثهيرة اليوم بمقبرة البيلى •

$$
\begin{aligned}
& \text { الشيُ محم 'مبه 'فندى 'الـابق ز كر. }
\end{aligned}
$$



 التى لا تستقصى :


 من منطرق ومفووم:


 هو فـ عصره شهير ، افتى ق اللـلة مدة سنوات ثم نصب نائبا فـ بغ بغداد


اول و زارة على رضا باشا و بعد عزل المبرو ر الشهم الغيور عبد الغنى


 عصام فى الوضع،و ذلل صعابهذنينالـكتابين و عم بـج النبع • و شرح


 المحضلات و العويصات؛و كتب استلة شريفةتلى شرح الممزية.للبلامة
 بأجورة غير مصضية . فاجابهو حينثذ عنا و وبين ما فـ كلام الحيبد من مخالفة الصواب . وله شرح لطيف على قصيـــــــد الثا الشاعر الثهيهي





 بيتا كل بيت منا اشتمل على فواند شتى فشرحا الـا

 من هذا المقدار . و قــــد كتب شيثأ كثيرآ على كثير منآلـكـتـب ir:

المادية،و حل غالب معغنالها الابية . و كان مقبو لا عند داو د اشا وكذا عند سأثر الو زر ا中 ، و قور آمهبآلدى العليا . و كانم





الس تعالى د حمة الانرار ‘
 شريغس افندى و محمد نافع| فندى .


 سنة او ما يتار بب هذا المقدار مَ نعود الى ذ كر المترجم ‘و ما حو اه من جليل الثيم • إن المشار اليه قد جمح من الـكـتب مالم يكمعه غيره و لم يمو الم
 كـثير الصدةات على اليتامىو الار امل والمسا. كين و الفقراء "وقــــــــد

 من قصيدة طويلة :
 ثنت اقلامه البيض المواضى فلار فالمت عندهأ السـدر الرهـاح


سحاب طبت الاقطار فضهلا و هن جـدو اه اعفيت البطاح













 الشاعر اللبيب،
الاخخرس،فقد ر ثاه و ار خوثاته بقوله :



 ففيه علم وفيه حســـلم وفلم وفيه بأس وفيه

سار الى دهـ غير فان بالعز وهو العزيز الميد
 و هألُ بعضر الادباه ر أثياً :
امن بعد ما ألوى السعيد يمد



 فيا خيبة الوفاد بعســــد مبذب



'لمِنة دار القرار ،

انفُدى علير الر ه\%
هو الاخ الصغير محمد سعيد أفندى السابق ذڭره ـ كار.

 اللضيف، واسع النعمة ، اله الراض أمير ية واملاك كـكثيرة - أفتى فى الـلة
$1+1$
مدةمن النسنين،و قام بالافتّا قيام اسلافه الاكرمين‘‘ُمدر س فالمدر سة العلية،و هى اشرفت مدر سة المانت فى بغداد المحمية، و قد اندر ست اليو
 من مقدمات الـكتب و القرآن . وكان كأخيه مبتلى بداه الوسواس، ولا تحصل له ر احة ما هنالك ولا الستثناس . و ر حمه الله تعالى הی •
 هناك . وقد شيع بجناز ته خلق كثير , و قد قد بلخ من الحمر ما يقرب

السبعين تغمده الله تعالى برحتته (r) .
البغدادى هو الن السيد جعفربن السيد حسين بن السيديمود بن السيد عبد الله






 ظريفـ ، توثى فى الـلة قاضيآ شهيدآ عليه الر حمة . (1) كتـ ف المامش : الطاهر ان المقرة ليست تزب الور دية ل هى هارح الاه الممرو
 (Y)

## السيد عبد الفتاح الشهيد بالواعظ ':بن 'الـب محم 'نندى المذكرر

و لد فى او اتلى القرن الثالث عشر ، و لما جد فى التحصصيل سار فضنله




 النقشبندية الشيخ خالد . فقد قرأ عليه نبذة من على الحـي و الحديث و التفسير و اخذ منه الاذن العسحيحين ، و بسائر ككتبالسنت ، و حرر له الجاز

 الابجلاه ، و در س فی اللحضرة القادر ية اعو اما ،و وعظ فيها حيث كان فى الو عظ اماما .

و قد الف كـتبا عديدة ، كلا مفيده . منا ( خلاصةالمو اعط ، و نية الو اعظ ) فی تفسير الاستهاذة ‘و هو كتاب جليل ‘ لدى كل فاضل
 اللدو ارس .



 يعقب و لدا،بل اقبره في حياته و لم يترك همهم احدا

الشيخ ححد امين افندى البغدادى الشهيـ

كا أمة في فقه السادات الحنفية ، ذا خبرة نامســــة بدقائق المسانـل الشر عية،وله مشار كة تامةبيميعالحلومهومعر فة المنطوق منهاوالمفهو من فن الادبساو فر نصيب . و من معرفة منا أيا الكلام العجب العجيب
 نظمه وظر يفعكله ، قوله :

و بالتو اصـــــل جودى
يزدى بنـــــاى وعود
سس معســـنـى بالصســـــدود
بلين عطف و جـن
 يصطـاد عقل الاسود

يا ليــــــلة الانس عودى
.


فار.
 حريض طرف صـى يرحي مبـــــــــا اللحظ نبال

$$
1 \cdot \varepsilon
$$

 مت جلنـــــار الـدندو د و طالـــــــا شمت ور دا




 على الفؤاد الحميــــــد
 عليه تأ طـــه سرأ الو الو جود إعنى المُطيب المفدى الل شمريف زالمى الجدو
 واليتنى

و ما احسن قوله في عد T ايات القرT الن الحظم الشان :
تعداد Tيات كام الله مع ستة من المتاTت فافهم

و بمكو عذلك ستة الاف و ستمالة وست و ستون آية .و فنمنظيومة الحراتى نسب النبى صلى الله تعالى و سلم غير ان فی نظمه طولا و ان ونظمه

هذا المترجم .اسقاط لفظ ابن لسهولة الـفـظ فقال :

و هاشم عبد مناف الار
كعب لؤى فالب ذو النضره


المد عبد الته عبد المطلب
 فه و مالك و نضر البر كه
 هذاهوالصحتحفىهذالالنسب



رT:


ثم
بعلومه يرو ىالحطاشمن الظلا

قدر آعلى اقرانه من او جهه


فى الدار اضحى ناز لا من او بهه

 الار و اح • و قد كان الشاعر الشهير بالعمرى مع بعض الادبا


 و اخلعفدتك النفسمنك اللبسا و اطلب من الو حشةفينالالانسا 18:

فقرب شجبار- الامير انسا بسعد جـســـنـه العـا و النحسا




 من النى بالنطق فاقوا القسا ور ويهمه يحفس انفى عفسا ادركنا يا و اعظ افندى .
فلماوصلاليهما كتب،قاموذهب؛وقضنوا بالاجتتاعمنالسر ورالار ب.


 و المنقول و فهامة الفروع و و الاصول. السيديمكود افندى الالوسىعليه
 الفـ فتاو ى فن فقه السادة الخنفية ، فى كتاب سـطاه (الحيلم الزخار .
 للعلامة صدر الشريعة ، بنظم فصيح ، و توتيب د جيحِ ، و منه ما قالفى ، تعريف اصول الفقه :
 اذ لا ير ى مطردآ فيدخل شرله وصورة وص به والفاءل
 وعلق على كـير من الـكـتب النُرعية ، تعليقات علية ، وجمع بخطه

الـدس, .

 المولوية القاثلين باباحة الغنآ. والضرب بالما

وكان ماهرا آ النشآ الصكولك الشرعية . وكان شهير آ فـ ذلك من بين فضلا. بلدته المحمية ، و نصب مدرسآ فى المدرسة الماتاتونية ، ودعى
 القادر ية . وكان ابيض اللون ، نحيف البدن ، رقيق الصوت ، ذا شعر قطط ، طو يل القامة ، ترف الملبس وقد اغرى بعض المفسدين والمجلة المبطلينوالى البلد على نفى المتزجم الى البصرة الفيحآ. ، والقى اليه بعض الوساوس الشيطانية ما اوغر بهصدر والى الز و رآ ‘ وهذه شنشنة قد


 العمرى الشاعر الثهير ، قصيدة غرآ فى قدوم هذا النحرير ؛ وهى قوله : القى الزمالــ_ الى عذرا فرا فعـــــنـرته اللهم غفرا


 ولرب
$1 \cdot \lambda$



 تدر ى بانك فـ الملا والنغى بعســـد النفى أنبا
 والدهر عبدك فاعف عت
 كل الو جود اليــــــه فقرا اعتســــاك فقركث للا و ثبــات جأش منك تحرى عليك الـك تادنا
 م p
 ذن خطة الزورآ. دهرا
 قالوه عنك قتلت صبرا
 قالو ه تزويرآ و مـكرا كـ شافع الاكزوان طرا نعـانه حمدآ وشـــــكـا

هل تدر ی دجلة ما أقل ور ركبت فلـK قد علا فشحتنتــــهـ بفضــــــــاتل و جرى ببسم الته لا لا لا لا لا لايون عليك الك لا ضقت صدر آ مثلل) ضاقالصدور عليكصدرا


 و قد ر ثاه بعدة هـالثى منها و هى اخصرها و لذا او ر دناها : مضى سيد من غر ابناء هاشم
 و لـلا فقدناه بـكينـا لفقده و قد عز من يبكى عليهو يفقد
 و دفن عليه الرحمة فى التـكية البـكرية ، المبــاو ر ق اللحضرة القادر ية




 وكرمه •



الشيخ عبد الـرزاق افندى بن الميكمدامين علـهما الـ عمت

كان من الافاضل وذو ى العرفان ، و من الـكالل المشار الـِهمبالبنان له اليد الطولى فى فقه الحنفية ، ستى كا"ن بجيع هسانله نصب عينيه من كلة و بجزيتّ. حفظ القرآنالعظيم ، و كان من البجودين المعتبرين؛ لهمعرفة تامة بالقرإات الشهيرة لدى العار ذين. قرأ على عدةعلال اعلام ، كلم منهم فنحلبة الفضل امام ’ منهمالفقيه الثهير الشيخ محمدامين الشهير بابنعابدين و قد د حل اليه المى دمشق الششام ‘ فلم يرجع حتى استـكمل عليه علم الفقه

 من منطوق و مفهوم و صاحبه شطرآ من عمره و مدة طويلة من دهر دهرهـ و استفاد منه ما لم يستفد من غيره ؛ و منهم الشيخ سعيد الحملبى المتوه ونى فى دمشق ؛ و غيرهؤلاء من وضلا, عصره . و قدصرف أيامه فىالافادة و الاستفادة‘و حصر و قته بالتقوى و العبادة؛و التفع به من ون طلإلة العـلم
 مولده ومسكنه، وفيها انتقل اللى بالد الافغان • و قد سـكن بغداد منذ زمان . و كان المتزجم ر حمـه الشه

الاز ج تغمده اله تعالي بو حته

عيد الباقِ افندى العمرىبى,سايمادشافندى
علـد الر مم;

كان اذا حلق باز ى تخيله فی جو الالفاظا ر جع كلمح البصر بألطفبا،

 نظمه و نثره ـ يكق له ، ان ينشد قوله :

كان محـابرى حانات نمـر و اقلاتي بنشوتها ســكارى ا
على او ر اقهــــا تختـال تهـا

و ان اجريتها من فوقطرس انجا تجار الاءوجى و لا بحارى





البيت رضى الله تعالى عنهم ، وكان يقول والاصل أيضآله :


نير من اللهو و التججار


وقودهـا الناس والمجحاره
وقد جمع مدأححهم فككتاب سماه الباقيات الصالـات ، و قد انتشرفى غالب المجات ، وخحس الهمزية بتخميس نفيس ،واتى فيه مالم يأتغغيره


و لمرقاك دانت الاصفيســـا ( ياسما. ما طاو لتها سما. )


عبدالقادر الـكيلانى :
ايات شعر حكت آيات تنزيل تلا

قد انطوى عالم الاسما بأحرفها فـا فعطر النشّر منها طيب تأو يل

ماستدلالالاتعاطينىالرضاببطا> فهمت مابين عسال ومعسول
تاهتعلى اللؤلو المنثوراذنظهت


 وهى طويلة مدرجة فى ديوانه . وله يداتان ‘ هما في سمـا. الفصطاحة

أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الـمُطاب ' رصىاله تعالم عنه ووهما :

 وله تغزل رقيق ، نزر ان بالشقيق ‘ منه قوله :



 واذا ما من رامة رام قر بآ العدته عنهـا يد الحدثان
 وغزته غزلان وجرة حتى غادرته لغى طر ع طعان
 والـلاصل ان له فن بجيع فون الشعر غاية السبق ، ولا يدرك ولا يشق ، وما احسن قوله فى رد بعض النصار ى : قل للفرسنل قدوة الرهبان الباثليق البترك الو بانى انتالذىزعممالزواجنقيصة فيمن حمان اله اله عن نقصان ونسبت تزو يق الآلّبمر يم ان كان هـذا لائقا بالفنا لا لا لا تاه يليق بالانسان
 وزذهة لذو ى الالبابب، حرر عليه :
 10:
l1を
 ووعت مســـد آله برقاق من ^ـبان ومن معار. وحوت وصف صحبه بمساع باهر بات الشالشمس فى الاشرات وطوت فی اثناهبا من ثناء نشر مسلك كافو رة الاو راق






كزم الس وجهه ،وهى التى يقول فِها :


وانت باب تعالى شأن مارسه والنـ
وانت ذاكك الـطين الممتلى حكماً معشارها فلك الافلالكُماوسعا
شر حان العلامة الالوسى بشرح ابدن فيه والجاد ، وقد انتشر فی غالب
البلاد ؛ وكذا شر ح القصيدة القادر ية وهى انتى يقول فيها :


اللى ان قال :
كَخوافسمتخرة لبازلاحت
 وسمى الشرح (الط_از المذدبـ ‘شرح قصيدة الباز الاشهبب) اودع

فيه من غرر المساتل ما يشتاقبا ذوو الادب ، .وهوعلى صتخر حجمه،وقلة


 كاظم اللرشتى ) غير انه قد او رد فـشرحه من المذيار. الآذان . والقصيدة هى التى يقول فيا :
وافتكيا موسيت جعفر تحفة
رقتّ على العنوأن منديباجها


المنظر ، صبيح الوجه ؛ معتبرآلدى الـحكومة ، مقر بآلدنى الولاة .
 فى القَرن الثالنى عشر والثالث عشر ،او رد فيه من النثر الرالثق ، وإلشعر

 وقد سقط قبل. موته بليلة فى الساعة السادسة من ليلة الاحلد من من (طارمة)


 ومن الغر يب ان السيد عبد الغفار الاخرس بأثى هذا المترجهم بعد
 سعادته وامنه

117
اذا ماتضتمنىالجياةمار با ج وقد تر كونى فیالمقاراءظا

ومنعبدالر منسبعينحجةذ رأى اله باريه الر وارحما

وتد اعقب اولادآذو ى باه واعتبار • منهم من سكن مصر ‘ ومنهم من مكن الموصل دار اجداده. والسّسبحانه يفعل ما يشاء ويحك ما يريد

واليه المرجع والـآب.

## السيد عبد'الغڤار اللغُسى

وهو الن السيد عبد الواحد بن السيد وهب.ولد فن بلدة الموصز بعد
 الشعر ولطافته،وحلاوته وعذو 'بته ـ بل كان خاتمة الشعراء ونهاية الادباء
 عربآ منغوانى اشعـار العرب ‘جعل المعانى البيض عبيدآ لسمر اقلا وهه وكسا لسان الاسنة الزر ق حمرة الخَجل بسود ار قامه ‘لا تملمصا



 العلومالغرينة لتى تعدمعرف-ها اليوممنالامور العجيبة،فى لسانهتلعثموثقن
 داو د باشا ر حمه اله تعـلالى ان يأه بمعالمة لسانه ، وكتب له فى ذلك قصيدة تبين مرامه و تقوم مقام بيانه • منها قوله :
إر الياديك منك سابقة قدمآ فـ سالف الحقب
هســــذا لساتى يعوقه ثقل و والكع
فلو تسيبت فی معـــــالجتى
و ليس لى حرفة سوى أدب الِّ جمو نظم القريضو الـُطب
 فار سله الى بعض بلاد الهند ، فقــال له الطيب : الا العالم الم المانك

 وكر ر. اجعآ الى بغداد.



وكبار ها ، و ونالها و اخيار ها ، ،
وركان له فى التغزل بجال ، إعر فيه فوول الادبا. وكمل الر جال . من
ذلك فوقه :

على دار لنا المست خلاءـا
بكاذبنـا على الطلل البـكا
كأن التوق أ= فن الفـ لنا عنهــــــا تنايى جفددنا بموقفنـــــا العز!

وقفنا بالر كائب يوم سلع نردد زفرة وبهيلّ طرفا و قفنا و الميـان هـا هـا حنين هوى ان لم يــكن منها والا و قفنــــــا عند مرنتح قديم

111

فقد هاج الموىفیالر كبـداء1
فغادر ت الظلا. . بار و
فأسرع يا هذيم هلا الادآـا
دم ان كان منك الدمع مأك
و النى قد ار قت لهـا دما 1 الدم

وא سرالهوى منحيث سآر
فتشجينــــــا حنينآ او رغا

وقوله :

لا اودى بك البرق اللموع ع
تـكـتم ما تــكابد اوت الـتيع تشوقه النســــازل والر بوع


على مصن ولـكن لا يطيـع


وهـــــاتيك الااجهارع والبطاح
 فعطر فيــــــه انغاس الر يال

قلبك مستهام $\qquad$ ولا هالجت شجونك هاتفات تشوقك الر بوع وكل صب
 وامّار غـن فليت شعرى امرت القلب ان يسلو هواهــا وما اشكو الهوى لوالـنـ قلى
وقوله :

منازلنا بنجد
سألتك عرحـه ار واها الغنام البِورنـن وهل تبت: اللّمام او الحزإمى



 منازل صبوثى وديار وجدى ومى ومنشأ لوعتى ومدى روا واتى








 و رأيت له دسالة لطيفة رد فـبا على فرسنل احد علما الما









 بعد صلاة العيد ، بعد التنكبير والتمجيد ، ودفن بمقبرة الامام الحسن

 واللسان ، فافل بأفولد ثبم النظم والبيان . وكان خحسن الحقيدة ذا الخلاق حميدة ، حهو ع القامة ، يميل لونه الى السموة ، تورّ

 شأنه مع المتقين الانيار

الثيخ غممر معناد الهيتى
الاصصل البغرادى 'لمسكن


 فى ذلك اثنان ،و كان فی الحُط ابن مقله،و بذلك اعترف كبار زمانهواقروا
 بجام مفيدة ، وكانّ شُعر فصيح . وقعت بينه و بين الشاعر الشههير

## irl

السيد عبدالغفار منافرات ومشاجرات ؛ افضت عهما الى المهاجاة ، فهجا كل منهما صاحبه ، وعدد عليهعيوبهومثالبه ، وهذه شنشنة من من مضى من

 السيد عبد الغفار غاية الاسف ، و رثاه بذذهالقصيدة التىتنى" عنمز يد الليف • وهى :
رمينا بادهى المحضلات النواتب ون وند الذى ترجو اجل المصاتب الى ان قال :
فن لفؤاد راعــــهـه فقد الفه فاصبح من اشعجانه تهب ناهب وجفن بيل الدمع من عبراته على طيـ الاعراقووابنالاطايب

 بكيت وما يكدى اللمزين بكاوه وضاقت وعلى الارضذاتالمناكب فتى كان فينا حاضرا كـل نكبة فغاب ولـكَن ذكره غير غاتب تذكرنى آثاره بفعــــــاله فابكى عليا بالدموع السواكب صبور على البلوىغيوراذا انتحى وما زال

 لسان بكد السيف هاض غراره وامضى كلامآمنشفار القواضب
 وزانت قوافيه من الفضل أفقه نكانت كمثال النجوم الثواتب 17: $\uparrow$
iry






 ولا زال ذالكالقبر ماذر شار ق تيو


الشيخ علـs الد بن افندى على الموصلى
بُ: الـمه:






 طالب تلم و لا يعرى

M
هوالشمسعلآ و الجميع كواكب اذاظلرت لم يبق منهن كو كب بيد أنه لضيق يدهضاق صدر ه،و لمزيد كلفنى بغمسعده كلفـبدر ه، و لذلك سالـت اخلاقه ‘وشاءت فراقه ر فاقه
 و على العلات حظهحطه ‘ واو فر الحرمان قطه.واكانه على ذلكالزمان




 اياه ما اظظر، و كان يتع عثار ه ‘ و يزيد بعثير الغار ة عليه غبار ه ، حتى


 على الاثز فالطاعونجميعأهله و بنيه • و بقى بيتهنالياً ليس سوى الصـدى و الـلزن فيه
 و صار ما كان منعلزومنأدب و لم يتخرج عليه الا بمع هم أقل من انصافـ الزمان المان • بلالمتخرج عليه





الشينخ بحر لا تنز حه الدلاء. ؛

وكان ل شعر تحـكيه غمزات الجفون الوطف ‘ و تماثله اشـلار ات البنان الذى يكاد ينعقد من اللطف ‘ و يضاهيه السحر الا انه خحال عن تعقيد العـاقد ؛ و يشبهه الدر الا انه كله فراثد ؛ فنن فراتده المنظومة ؛


در ارى الافلالك ؛ قوله ؛ غمره احسان الله تعالى و فضله :


 فايان شثمس الاستو! . من الـههى و الن ز لال مر.
 و قوله :
 حـــــيك قده سمر القنا و جفونه


 قد امتزجتر و حى قديمآبرو حه و و قام لنــــــا فـي فالم الذر مشهد




 و قوله :
 و دعتنى صروفه فی شتات ون الا


 و الحام قد نصب بباب دار ه خيامه ،قوله :
 و منالحلومالغامضنات ور مزها املى قهنيا و للفنون ديون

 اللى غير ذلك من شعره ، و ما ذكر زهرة من زهره ؛ و معظمه مـــا


 و للمترجم اليوم ا'خ و ابن ' و من صلحاثها و انخيار ها ؛

عبد الغتى افندى الشحيـ بابى جميل
علبـ الــــر
انكتاب( الرو ض الحِيل(1) فى مدأُع عبد الغنى البحيل )قداشتمل







 و خففتجناح للارامل, الا يتام، كل كلامهوتلطيف "وجميع افعالالشريفـ


 مدهشه ، ومناقب غدت على ون صفحان الات الايام متتقشه و قدكانت و لادته عليه الرحمة فى اليوم العشريت من ذى القعدة سنة


## ITV

 فى احضنان الفضل و الافضنال ‘حتى اتقن الحلوم العرية ،وحقت اللعتب الفعجي.وقرأفى سانر العلوم كتبا جليلة ،وشار ك ف فك الا فل فضيلة ، ونظمبالدر


المليلة من علو الممة و الرياسة ، من ذلك قوله منقصيدة طويلة :
 و ابقى و حيدآ لا ار یذا مودة من الناس لاعاش الزممان ملولا
 فا منزل فيه الهوار.


 العلومالمنيفة . ولم يصأحبه احد الا كان عند الا غبو قه و صبو حهه، لدماثة اخلاقة ، و طيب خيمه و اعرا اقه ؛ و لماو ر دعلى

 فاتهت اليه اذ ذاك الرياسة ، وابقطعت يو نه البلالة حتى الذا



 اهل البلد على الو الىمتطلبين ازعاجهو قتله، فلم يسع المترجمبالمبرو ر غير

ITA
 و احرقتبظاهرها و شافيها .و اتلفمن الـكتبغينو سبعة T لالان كتاب قلما يو جد مثلها عند امثاله منالاصحإب، وحت اذا سعكنت تلك الزو اعجّ،
 ماده و مطلبه و اقطع له الاقطـــــاع الج الجسيمة و اجرى عليه الجرا الاتات

 فى اعظم حرمة عند المشـار اليه و التـســـلـ بـكمال الأتعظيم والرعاية

 $\qquad$

 وانقضى عمره المعدود ، انتقـــــل الى رحمة اله وغفر انه ‘ وفسيح لطفه

 الشثهراء اذ ذالك تلطم با كفـ السطور وتنثر ما عندهامن اللؤلؤ المنظوم على خد ود الطروس. فن ذلك قول ذى الشعر الانفس ، السيدعبدالخفار

الاخرس:
مأبكى واستبى عليك المعاليا واسكبعمعينىالدموعالمواريا

 ومن حت مثىالنيذوببحشاشة من الخزناو يبكى الديار الـونواليا
$1+4$
خلت من إبى يمود دار عدتها تضى" بهارجاءهــــــا والنوا احيا وهى قصيدة طو يلة مذكورة هى وغيرهما من المرالى فى الـكـتاب السابق ذكره ، والموصوفـدره ، والفاثق نظمه ونثره .

## الشُخ يجيى المـوزى العمادى

علــ الــمْ







 الانصاف يقول على لسانه لو تعى ، خحو ما قالد فى شأن نفسه الامــام

الشافعى
على ثياب لو يبـاع جميعا وفيهن نفس لو تباع بمثلهـــــا • نفوس الود تّوخى فى بضع وخمسين بعد الالف ولماثنين من هجرة سيد المرسليت

عليـ الــ مـ

هو صبح ليل المشكلات ، وفجر حوالك المدلمات ، أضى صبـاح فضله كالثمس فن رابعة النهار ، ومصباح آرانه مشرقاَ اشراق بدر التم فـ دياجى الاسحار ، سباق الغايات ، و بالغ النهايات من ســــــارُ الـكالات


 و افصح من نجت البلاغة منطقا] تخر لهالاقالام فـ الطرس سجدا



 والبيان و الفقه و الاصول والتاريخ و المديث و التفسير واللا الكالام و الجدل.فانه كان فجيعهذهالفنونجبلعللايطاول،و بحرآلا يساجـل ،

و اسع الاطالاع فى اللغة العربيةكا انه كذلك فى اللغة التركية والفارسية
 ما ذكرمنغيرمبالغات ؛ وكان مفرط الذكا ،جيدالفطنة، حسنالادراك،


 و الار املو الايتام ،سالكفى الطريقةالقادر ية والنقشبندية و ولا تنسابـ



 نظير حيث شحخنه بالفو أُد و جرده من كل ما يصمى . و له كتاببلطيف


 لاهور احدىبلاد الهند .و له غير ذلك من الفو الْدو التعليقا'ت.ولطنف


 من الفنون الغرية،و الاسرار العجيبة ،
 رجبالفرد سنة ثلاث وثمــانين بعـد الأتيتن و الالثف . من هبرة

من كان غلى الكل وصفت، صلى الت تعـالى عليه وسلم . ودفن صباح الاحــد فى تحـيكية البندنيجى فى حجرة . قرب قبة السيد على . و قـد


 الـكالات والفضاتل • وقـــــد اعقب جملة من الابنآ ، غير انهم لم يسلكوا مسلـك بل كلم منهم من حلى إيه عاطل ‘والشهولىالهدايةوالتوفيق

الثخ عبدالسلعم افندى البغدادى
التَهِ بالشو'ف

 والآداب ، عا كعآ على الاشتغال با'علوم النقلية والعقلية ما يوده اولو

 ستى امتنع، وعذب حتى تشوقه المسـع:
منكل معنى يكاد الميت يفهمه . حسنآ و يعبدهالقرطاسوالقلم!
(1) (1)



وله تصانيف عديدة ، وتآيف مفيدة ، متبة على احسن اسلوب
بعبارات تزتاح اليا القلوب، ، مشتملة على الفو اند والغراتب ، ومحتو ية
على النفاتس والعجاتب، منها شرح الاظظهار المسمى (بالاستظهار )
 عد الملك بت عصام ، ومنها شى ح على الوقاية الا انه اككل قسم العبادات فقط نسأله تعالى ان ييسر له اتمامه ‘ ومنهاكتاب فی المو اعظ التى تلين الصضر وتذيب الخجر ‘ وغير ذلك من التعليقات المفيدة ، والتقريرات
السديدة .

وله الوعظ اللىى تتصدع له القلوب ‘ وتغشع له البِبابرة وتذوب، لين

 الاستطاعة ، لم يترك شيئا من الستن ، ولا ما كا كا علي عليه السلف في سابق




 منه شكوى ما هنالك ، قائم الليل صائم النهار ، لا يفتر لسانه عن قرآ الا

 في المساثل الدينية. و النى لى ان استقصى .مزاياه ، او يحيط قلى بيعض
ما حواه :
ive
صفاته لم تزده معرة $\quad$ و انما لذة ذهـيكرناها
و قد انتهى أليوم اليه علم الفقه و الحديث ،فو اعرف الناس بالـدلال
 كل م大ل المحصلون . و قد تخرج على علامة ز مانه و فريد عصره و او ان انه المفسر الشهير و المحقق النحر ير إبي الثنا. السيديمود شهاب الدينالشهير بالالوسى د سمهالته تحالى ، و قر أ إيصآ على الحالم الفاضل المو النحريرالكامل

عيسى افندى الشهير بالبندنيبجى ،و الـلاصل انهـما قيل :
حسنت عقيدته فصـان كلامه بخطاب ذى جدل عن الفحشا.

مهفوع قـــــد ر قد تواتزفضله بين الور ى بتسلسل الانبــــــا
بحديثـه المقطوع فى تصديفـه تنجــاب عنه معضلات بلا


عبد الفتاح افندى الشو اف عليـ الرحمت
و هو شقيق الشيخ عبد اللـلام افندى ، صانه السه تعالى عنكل مـا وـا
 التعلمَ قوى الحلافظة جدآ ،حتى لا يكاد ينسى شينا عرفهأبدا، حسن ألفـط سريح التحريٌ . فصيح العبارة و التقريو ، له نثـ يزد ى بالدر د ، و نظم

iro
يفوق الجوهر • من ذلك قوله فن نظم جوابششيخه المفسر النحرير(1) عن لخز سأله نظمآ فى سرير :
لقد وافيت يا فرد البيـان


 لهعند الملوك ر فيع شار. لالك الرى فن عينيه ر
 سرى دون تضغيفـ تراه الـا
 و دال العد يُمعهبا حساباً و ما من علة و سطط الجنان
 و لا تعجباذا او ضحت لغزآ ابان العجز عنه بنو الزهـان الـا لـكون الدهر أخفانى خمولا
 على الجوز الـ يعلو فـ المكان بك الشانى و اءت على شان فيا دن كعبه فى الفضل أضضى بقيت الدهر ذا جذل مغـاظا قر أ العلوم العقلية و النقلية ، و استوفى الحظ الأوّوفى من الفنون الادبية . قرأ طرفآ منها على علامة عصره و و معره • السيد بحمود افندى الالـى
 1) الـيد مهود شهاب الدبن الالوسى •

## IHT

الادباء ، و اجلة الفضلاء .وكانلهذهن و قاد ،و فـكر نقاد ،لهتعليقاتعلى كثير من الـكتب مفيدة ،و قد كتب بخطه اللطيف كتبآعديدة وقد وقد الف


 المساثل العلية ،غير انيد الاجيل عاتهه عن آمامه و اكماله، و قد اتمه بعده

غيره من اجلا, تلامذة ذلك المولى سالـكا على سبيل منو الد
 و ستين ( ) و ودفن فى الـكرخ تغمده است تعالى بر مته و ر ضوانه

## الشيخْ اسناغيل افندى الموصلى .

كان ر حمه الهت تعالىعدة الطالبين‘ و عمدة خول لالمدر سين،عمادالعلوم،


 در جابت الفضاتلو العرفان، المخلص فی انابته وطاعته، والـالـالص مر. ر بقة شبالك تفسهبالطاف د بهوعنايته، الـلاتز لمرتبتى العلموالعمل، والو والو اصل
 و الفضاثل بين العباد • در س فى مدر سنة الصاغة عدة سنين و لم يزلعلى
(1) نقل الاثرى ين شيخه السيدلى علا الدن الالالسى ان و ظاته كانت سنة النـ وماتين

ذلك حتى انتقل المى ر حمتر ب الحالمين.وكان مبار كـ التدر يس فلذا التفَ
 و العبادة، كثير التهجد و الاشتغالبالذكّرْو كان حنفى المنذهب نعشبندى الطريقة قنوعآصبور آ على مضض الدهر متو اضنعآ للغاية بشوش الو جهي وكارنـ لا يـــار ى فى النحو و الفقه و التفسير و المديث وسـاتر العلوم الدينيـــــة كا انه فاق فـا

 هذا من غير كلفةو لا تحمل مشقة بل بمجرد مـو ر ر هعلى العبارة .و كان فى علم الفرانصض و الخساب كالبحر العباب.وكان السمر اللونبسمرة قليلة






 الاششجان مالا يقوم به بيان . و دفن فـ مقبرة الشيخمعرو ف الـكرخد - قرب الست ز بيدة (1) . و قد اعقب جملة من الابناء كلهم من طلبة العلم





 و هو عن يلوح عليه Tثار النجابة و الصالح ، فسيقوم مقام اييه إن شا. الست تعالى من بغده•و الته ولى المداية و التوفيق .

علد الــمْ
كانر حمه الستعالىفى الذكاء مشار آ اليه بالبنان ، و فى الفطنة لايختصم

 العبار ات ، فلو ر الم الاعمش لانيلى عن عينه غين شبهته ، فسلم حرمة الالا كل على الصائم بعد انفجار الفجر عند مشاهدة طلا



 شعر ابن الحجاج علىما حوى منالفنون . منذلك قوله : فى بعضاحبانـه اللدى اششهر فضله :



## 149



 بشرح حلالعويصات واو ضح المشكـلات. وله الثار شريفتو مبتكرات

 و الالف و هو اذ ذاك قاض فی الــلماو ةو دفن فيها وقدعاش من العمر ما يقارب الستينو وكان اييض اشقر أخفش . تغمده الهّ تعالم برهته و اسـكنه فسيح جتته

عليـ الرمن
كان منالصالـين و الفضلاء المتقين ـ له خبرة بسآئر العلوممنمنطوق
 الفضل و السداد ،و نصب مدر سآ فقتصبة سيدنا الزييرر ضى النة تعـيالى




$1 \& \cdot$
 فان يمودنا الحبر الثهاب لد
 نسال اله تهـالى التوفيق فى كل اللامور ‘ما تصرفـعالاز مان و تعاقبت

الدهور"
الشبّ بهاء الحق الهندى
و لدحفظه التهتعالى ثامن عشر بمادى الثانية بين سنة الفجر و فرضه

 سيد الانام‘ عليه افضل الصلاة و اككم السلام‘و قد جاو ر فـ الحر مين نحو سنتين و حج مهتين ثم عاد الى بغداد و اتخذها و طنآ من بين البلاد




 وهو فى حل الدقاثق والمشكلات، سباق غايات ، اذا غاص غوا غواص
 جو المعضالت اقتتص الشو ارد ، وقـــــــد الاوانبد ، له الميل التام اللي

 كل لامع برقآ وانك
وقد اخذ العلم عن والده العلامة الشيخ قادر بخش ابن القاضى غلام محمد الديرى مولدآ، والاسدى نسبآ، والمنشى لقبآ، وقد استجاز بعض مشايخ الحرمين حين سفره فى المرة الاو لى والثانية فاجلاز وه بما صما
 و و كان والده فی دياره مشار آليه بالبنان فی الغضل والعرفان لل تصانيف مفيدة وتآليف عديدة. منها حطشية جليلة على حاشيةالمطول


 ولادته سنة IYIV فی اواخر شهر رمضان .

## 

هو بجدى الاصل بصرنى المسكن ، يتردد كـثير آ الى بغداد؛ مالـىى المذهب . قال صاحب ( حديقة الافرأح لازالة الالترأ ) : هو طرفة الراغب،و بغية المستغيد الطالب ، وجامح سود البيان، ومغسر Tياتها ، (1)



## IEr

بالطفتنبيان،افضلمن اعرب‘عنفتون لسان العرب،وهو اذا نثر ابعب'
 وقد وجدتها بخطه فی ظهر كـتابتضضمن خاشية الشيخ العلامة الشيخيسن على متتصرالمطول :
ابـبا الصب الاديب
فالثريا لا تا توى تغيب اللاقيب
وله


 وله
قلت لما قال لى خشف الفلا صف عذار ى وقواتى وابجلا
يا عـــــيم المثل قد كفتنى الا غير ما اقدر حتى قلت لا

 والميسو ر لا يتركُ بالمعسور •انتهى •

 الحر بية ، والفنون اللاديئ ـ نظام غالب المتون ‘ من ساتر الفنون ،وقد

 العجيب ، وله منظومـــــــة فيالعقائد رأيته سماها (هادى السعيد ) ضمنها

## 1をち

جوهرة التوحيد ، و زاد علها من الفراند ما جعلبا كالحقد الفر يد ،




 منظومة فى فقه السادة المالـكية.وقد رد نظمآعلى دعبل الرافضى الـكـي

 بحرآ من الهجو الا خاض فيه وعام،وسمى لا نظمه فـ ذلك ( الصارم
 ( ( لا للر بال لامــــــة ملعونة اخسأ فا سادت عليهم اعبد
 ولقد هورتالمصطفى اذ قلتقد
 وقال فی رد قوله :
( وغدا سليل ابى قحافة سيدآ بـ


 وقال فى رد قوله :
(إضحى بها الآتصى البعيد مقر بآ" والاقر ب الادذى يذاد و يبعد) ما قر بو! الاقصى ولكن قر بوا من قرب اله الـكر يم و الحد
 وهل البُلجالـنــــة يالهين ور راثة فيورث الادنى و يحجبالابعد واذا تككوبـ و راثة فالانبيا لا يورثور..


 الى الآخر ‘ وذلك من نوادر الوقوع ولا سيـا فَ الزمن المتأخر. وكان
 وقد ابطل الرابطة بقصيدة طو يلة و بين فيها عدممشروعيتها .يقولفيها:
 الشيخيدعو لاخلا, الفؤادمنالـل اغيار طرآليصفو اللذهـر اللفقرا فتكف يدعو الىتصوير صورته فن ناطر فيه نو. النه قد سغرا فاصقلفوادكُبالذكر اللذيذ وكن من عن الغير فـ اذ كاره ن نفرا


 لوكان من ديننا تصوير مشيخة الــلـان اجدر لـكن نقتفى الاثزا

 فتد اعرب عن جهل بالشرع سوا.. أكان سلفياً أم خلفياً.

غفسبنا باتباع المصطفى شرفا ان مال غخو اتباع غيرنا وبرى فياسريدالمدىاستمسك لعر وته وقلاذا السالكاستهداك معتبرا



 روحى تو اصله وانشحطتنوى

 وانتتعلم أن ظاهرهذه الابيات ‘ ليس فيها ما يرد هاتيك العباراتات




 وهى قوله بعد الإسـملة وميدالته وصلاته على النبيصلى التّعليه وسلم : هذا وـا الى نيِنســــا انتمى




 19: 5


 اللى غير ذلك من مآثره التق يضيق عنهانطاق الـعصر • ولايقوم . اللكرخخقدسسسره• قرب مقدز بيدة (Y) • وكانت لهشهرة عغيمة فى البصرة ونواحيبا • مقبول لالـكلاملدى تعالى برحتهه واسككنه فسيح بتته .


(*)
****
 والدته هى بنتدرو يشبن الحمد المفتيبغداد انزعبد اله، بن متضى. وقد
 ( وهو فى خزانة راغب باشا من خزأنز كتب القسطنطينية دار السلطنة
الليَّانية ) تال فى ترجته :

وسما بمـا تد جاز قدرا
بكحاسن لازال بترى (؟)
فٔأبانهــــــا بطنأ وظأهرا
ودتى اللى العليا. بدر
تحصيله قـســد نال نخرا
(مولى حوى علماً وفخرا

كشف الغوامض كلبـا
-



 الليلاغة ، و ظاز عحسن السبك و الصياغة :


 الثـعيلنشرها طاكدة ...
 مساعد ، فهو بدر أفق المعالى و غصن حديقة الهعال ، المرتدى ردا





 والدلائل ، شْتحقيقاته لاتنكر فی تحصيل العلوم و الفضنائل ، و اقتناص
 و علم بكل ماراد من سبل السداد ) انتهى و لم يبين مولده و لا تار يخ
 جهيع الكتتاب. و لم أقف علىآحو اله ، و لا على مبدنه و هالد .







## 129

و مد

 الـكتابة لالقلمه بل لادبه ولم يزل على ذلك .
و قد الفـ جملة من الكتب المفيدة ، و التصانيف السديدة : منهـا كتاب ( شركُ العقول و غريب المنقول ) فـ بُلديز و قـد ر تبـه على
 و الف و ختمهسنة أر بعين و مانتّن والفـ ـ وقد ذكر فيه أيام الوذير

 اشتمل هذان المصنفان على تراجم شهرالـ الوز ير المذكور • ومـا والوه











10.

كانه كان من المـكثترين • و غالب قصاثد هــنا اللديوان فى مدأخح ولاة


 بين يديه شعرآ الا عرف قاتله سواء أهـ
 كان عليه منالالادب، وعراقة النسب ، و لم يزل يتمثّلبقولالقاتل(1) :

 له وقو فـ على فنون العربية كاللغة والنحو والصرف ، وعلى المنطق و علم


لمن فيها ، فقال فيه : . ان صع ع عــــ النه القاتل رسالة أنيّن (r) مر.

لم
وثد اشتهرشعره الى الشتهار ، وذ كروه فى ماتر البلاد والاتظلار ، و له يفتخر على حساده :

 =


سرت نحو قسطنطين والشعرواقد وهيهاتليس العو دكا لخشبالمزل و له فى التزسل والمهاتبات اليد الطرلى ، وقرأ عليـه عثّان وان بك كانب الدِوان وغيره مeامات الحِيرى ، وقد هِرهم بتقريِاته ، و سألوه

 ثانية ولـكـن تجنبت ذللك ادبآله واستراماً )


والع ، وقدم(على . اششا) واليآ على بغدادفامتدحهبقصيدة منها قوله :





 يومأ على دار يحد بك وعبدالعزيو بك مت آل الشاو ع بعد قتلهها ونزول ( ارس المرفاه ) فيا ، فقال :


 وكان له فى الوصف اليد الطولى و فـ ديوانه شىى كثير من ذلك ، و ما احسن من قالد في نهر النيلن لما اعاده الو زير داو د الى ما ما كان عليه و هو قوله :

وابر(1) الخ二يثباجمالوتفصيل
 فهل عن الفيل تغنى اعظم الفيل ؟
 أنيابــــــا و هى فیتغنيـج عطبول يغريك واصفه العرضو الطول نصارة لم تـكن فی مصر و النيل و للـــــبرو ق حسامغير مسلول لجـسـها نصلت من غير تفصيل لغاية ص:رت قدر ( الماو يل ) صوت المجمتج بتـكبير وتهليل يفرى السباسب من ميل المىيل فقابل الدهر بالشوس الباليل أَحق هن كل ذی فن كل صصح بتهظم و تجبيل
 و خ خــــــير قاض بتحريم و تحليل تدر يسه عــلم معفول و منقول و الظالم امسى بحبل غير موصول وساعد العدل فـها غير مغلول

دع نْ عيسى و حدثنى عن النيل و بادر ياه (ץ) دعها إن ر و نقربا و ولا بسندية تعطلى لمم سندآ - وانف در ست آآلبا و غدت وغادة اصبحت شَمطـل عرج على النيل لاتمرد على نْر نيل ولا هصر لـكن فی جو انبه ما للجزيرة الوسمى من غرض ها كت يد النيل ابراداً همهرمة جرى بها الما. و الانجـار تحذنه اذا تلاطمت الاموأج كان لـنا يصبو الكالدجلةالعور إ عنشعب قد كان القى عليه الدهر ككلـكله و ما أز ال تذى عينيه غير يد
 يد الوزير التى فـهـــــــا لنا وزد و أر بط الملاق جآشا يوم معضلة
 فابعب الامر فن نادى حكومته غلت يد الجور فی الام دو له
.


و إن سأات عن الحليا , مالكها
 و قال فن هزر الِي غريب و هو ذ البــــانب الغربى قرب بغداد :








 على ساحل دجلة :
 موف على دجلة في صدر • الككندر اللالث غيـي المباد



 تبدو لعينيك تصـاو يره كو اكبا لاهت بـا بسع شداد الن
 -

صورها ذكرى لباغ بغى وز اغن عن امه مليك وـاد





 وتد اععب ولدين الحدها ( كاظم ) وهو الذى بمـع ديوانه وتوفن




 يوم المِيس بعد الزوالل سنة|

قريش اعنى فى جوار موسى بن جعفر لانه كان من الشيـية .

 ' - م



للوالى . وكان من جير اننا ومن المخلصين فى المودة لاسلافنا. له نثر جيد

 الثنا. شهابب اللدن يحود ) وطرف منه في (كتاب غرانب الأب الاغتراب
 الـكتابين المذ كور ين ـ وكان حسن الـلط ، لطيف المعاشرة ، صالحآتقيا





 حسب لا يطال عنده الخطابْ ؛ ونبغ من ارومة نسب ينتهى اللى همر بن


 يظلهم التهنى ظل عرشههيوم لا ينغ مال ولابنون الا من اقى السه بقلب

 هو من وعتزة بذا المكونشا


 وانتثر ت مز اقالمه انساط اللا سيع مد'ده شامات ، فأزرت تالك النمط بنمار العروس ، فـكأنها من
 فسقى بدمه شطر ركليه ، وامطر عارض عـابره فأنبت في شطور السطور
 فى تخريبات المعانى ، نطنها بعو أمل المرجهانى ، وغحا نحو سلفه ، وا أكتى ،
 بقطر الندى ، ور واه من سلسـال يراعســـهـه بأحسن د و ى ، واجرى شذو ر الذهبفىجداولحو اشى ماحرر وكتب ‘ وشاد قواعدالاعراب'
 الصوراب ، وطرف بجد تد ابجال طرفه فى ميدان الفصناتل اللباب ،ووركز










 فـن ذلك ما مدح به الو ز ير' والىالمو صل لماورد الإشير ،فقال والجاد : اطل الوقوفس على دــى الجرعاء واند

 وانشقشذى القيصوم من الدجانها فتقت نسانمه بنشر
 دار بها دار ت كؤِس منية طورا وTونة كؤوس منســــا





 ـا ليـتـقلى كار.




 .









 بحقتع عاسن و نهوا

 كالشامة المخرا! فوق الوجنة الا








 .


 هو معدن الاغضال إ كسير العطا كفف العباد من احتّى فی ظله الم الم









 ذو سطوة ورياسة وسياسة ونجــــابة و باهة وذهـا







لازلت منصورآ بعدحكك ماتلا اللـــــداعى من الانشاد والانشاء

 وحشـا الحرقا طول النوى وعيون تسكب اللدهع السجاما


 من اراضى لعلع طيب اللزابى ماسرت تلتقم البيد التقــــــــــا كى ترى الغيد وذياك المتـاما

 تّدب الرسم و هاتِلك الحليامـا



 قد تصيناه و 1 و انقصت بين الغوالى ياندانى 1
$\qquad$ صرمت ايالمبا و اللهوداهـ ياظبســـا الانحنى مـاضري


171

 و مت الجِفن غدا يشكو السقاما كفراش حول ذالك النـار حاما قد غدت قرسحى لم ترضالالتعاما
 فسنا غرتهـــــا عمحو الفظـلاما اكؤِسآتلقى لبا المسلك ختامـامـا فغدا قلى جريحـــــا و مضاما ياجتفونت بالبا يسقتم الامجساد او يبلى العظاما و تسكو ر. البار بردآ و سلاما الـاما تصل العـاشق او ترعى النـماما فاق يحيى الناس عزآ و احتشناما رأس كيوان علاه لن يسامـا و الحتمى تحت حماه لن يصنامـا لنـا ترعد الشوس و تيتى الانهز الما ترشع الموت لباغ و الـلامســـــا من دم الاعهدا قداسقیى اللحساما

 حينّا بان لدى الِميش أهـامــا
 ان جسـهى ناحل من خصريها






 كنت قبل البين لم ادر النوى ليت ذاك البعد و صـل> عاد له
 *اقت الآرام بالمـسر. الو زـير القرم منشــــــــاد على كز من فن كهف علياه التجا بطل ياله مونـــ بطل السيافــــــــ
 ششاد للعليات تصرآ شاعخــــــــا قسا بالشه عينى خضصتعاسد الثرى طوعآ له

كيف نخشى سـغباً أو فافة




هالُقْمنفكرى عرو سآباكرآ نظمت فی مدح علياك انتظاهــا
دمت فی سعد ونصر ما سرت هرو (£




 الفنون الحربية ، حتى انتهى الى العلى منصب من منـاصب الما الميـوش




 الانغس وتلن اللاعين ، فأضافه بعض انقار به فسرق البمموعتين كلتيه| ، و بعد مدة توفى اللسار ق فلم يعلم احد اين بقيتا .

هو شاب نشأ في طاعة الله . طلاب العلم في بغداد وسحصـ طرفآمن الهربية و الفعه و الفرانص ، و دند
 البجاو ر تلبغدادفسلك| احسن مسلك . وكان عفيفآ، سحسن المط ، لمالمام
 فخمد الشيعة مسراه و مسلـكه . وتد ر أيت ر سالة مغتصرة فی مدانتهد


 الا و هو الحسيب النسيب ' و الفاضل الاديب ، عميدالفاتميميت ، وعده

 اللى ان تال : ه و د أيته حريآ آن أنشده قول من تال : كانت مسالة الركبان تخِّا ولا




$\cdots$
 $\square$







(تد عهدنا الهرىجنة













 ctornes.





 قال :غغير انه لم يزل سابقآ للمكر مات سحيث ألمت من قال ( على ولم غير ذلك الرو ى ) آر بعة مْن الاييـات ، وهى قوله : المد من خحمس .
 و الفأل فی اعرابه
 قال: وقد عن للى ان اشطر هذهالابيات، فقلت :






 و الـكسر لا يطرا على (اذه



هل هو الا العلم المرتضى (المد من خصى بحـعم القضا (
أفديه فيه آرآ ناهيـــــا

(بالفضلفنالظاهر والمخفى)

 (بالسعد انوجهته يكـفى)
قد واذن المبـلا فـ حلمه وخذ اليك البهر من عله
 (اذ كنمنو عآمنالصرف)
 البيتين الاولين فشعرتَها ، نفلت :
 قبة المرتضى ملى عليهـــــا ا



تال : :ثم بداللى ان اشعطر هذا التشطير ، فتلت :
قد عهدنا الغرى بجنة خـد
 (£) عنســدها المد المام أميرآ وعلى

فلقد اصبهحت سـها. و هــذا وهوكب السعد فى البمرة قاثم

 عادل اللــج فيه أمن وهـذا - المـد فو قها على الناس عاك

تال : تَ بعد هذا خطر لى ان اشهجر البيت الاول فقلت : قد سألنا عن الغرى فقالو1 1 دار علمتحوى الر. بهالالاعاظم
 قد عهدتاه هاثميا واكرم

 قد عهدنا الغرى جنة فضنا





 قد عهدنا اللرى جنا




1 *人
تال : وعناسر ع لتشجير اليـت الاول . . . عباسبنالهادى
الحسن الحـيتى المعروف بابن ذ و ين نقال :




 قد عهدنا الغرى فيه رجال العـل قد عهدنا الغرى جنة عز قد عهدنا الغرى جنة علم الصى الها تد عهدنا الغرى جنه تحلد


 قد عهدنا الغرى جنة




 صيدالرحيم اللثرقى الذى سبق له تشطير البيتين فقال : المد من خصر بیك التضا

194
حيث ثناهى فی العلىما ما مالعا للانجف الاعلى التى قاضيا
 والفأل ذ اعرابه حام أه و يمنه بشأنه و الضت
 كلا ولاڭفضن فـ اله الا قال: واستحسنبعض الادباء تنيهر الروى فقال تڭالبيتينالاولين :

 و قال آخر : انا اهوى ان يكو نا هكذا :



وتال Tخر: لابأس ان يكونا هكـذا:





 فتغيبر ها بأن يكونا هكــذا اقوى و او لل :

iv.

و نقل عن و لمده انه قال : أر اهما ان يكونا هكذا أهحلى :





 قد
 فلقد اصبحت ســا و هــــــنا

ثم تحمهو|فقال :




 أحد فوقها على الناس سا
6ال : فبدا لى ان انمهسهما لا تالظم F لآخاها طابت مسدلك و و د و على ولـنة الـلد قأسم

IVI

ان رأيت الاملاكُ فيبا لو ذا فلقد اصبحت مبام و هذا المد فو قها على الناس ما
 قد عهدنا الغرى جنة خلمد و و قلى اللخلد ا فلقد اصبحت مدينة عســــلم

خطر لى هذان البيتان و هما :







فنظمت هنه اللايِامت ذا كرآ ان قدو م القســــاضى ذ ز مان هذا
الوالى وهى :
. كا" خير F اظم



فى هنه الا








 قد بالغ من العمر خمسـا و ثلاثيت سنّة. و كان عحمود السيرة طاهر العلانية - و السريرة (1)

 ,











 الان مع كسادسوت الادب عددا كبير آ متهم قدفاقو ا فالشععر والتاسل مع مام عليه من البالـ المبين بسبب انقطاع ما ما الفرات عنهم . ومن ر سانثل الى هذا الـكتاب :
 الالوسى، ادام السه علينا ظلهوفضله :
وانت للفطر عيد الفطر للناس عيد
والعيش منك ر غيد يبلى الزمان وتيقى
تمود شـكرى عتيد فان يغب عنك شكر
ما ان عليه مزيد حيــا



الفخر فيهم عديد
طوق يرو ق و جيد
بالمدح فيهم
ما زين فيهم وجود

ياان الالى من معد هـ و العلى فى الليالى جادوا على فنظمى صلى الآل على

 لصدر ى اثلج من شربة الظمآن ، والْذ لعينى من ر قدة الو سينان ، فانا

 التسلم عليك ، الى الدعاء وتقدمه اليك، الا بع الا






 الارسال ، من حيث ان خداملك ابتدأ وا بقرآءة شرح قطر الندى اول
 ما كان من برالغالامين .
 مايتماطاه فی مفا كهاتهم الانخوان • ما ذكره صاحبكتاب ( اللمعســـة

المحمدية فى شرح البد يعية ) وذلكانقومآ منظرفاه بغدادجلسوا يتشهون
 ناب عنهم : ما تحب من المآلم وتشهيه ع فكتب لمم ما مهواه و يبتغيه : اخو انناعزموا الصبوحغدية . والتى رسولفم الى خصيصا قالو ا اقترح شيآبيدلكطبنخه قلت : اطبخو اللىجبة وقميصا

 وليس به طاقة ولا عبا ولا جبة ، وقدكبرت سنى وانت ادنى ذي الـلّلى

منى ، فاستهع الىهذه الابيات ، ولو على سبيل المدأعبات :


لاجبة ولا عبـــــا
بى ما اعتنى ولا عبـا
بالغيث اضتحى لاعبا
وكنت من اهل العبــ

اججد قى دهرى وقد
افردنى فـن حـلـى وكل مر.
الالك يامن جوده
اذكنتمن/اهل|الـكسا

وأرجو أن تكرن هذه القضية ابنة الارض ، فهي نفثة اللصـدورالقى





وللـكمالات اصـات على منســــاو يك تعـلـو

- ياثابت القول يامر

للامـلم قـــــد فدم د تُيسا جليـــــالا




مـلى ولاتى ويتـــــــلو

تفدى بقوم مســــديحى
عمى عن المـــــــع بكم

فــــــــح مثالك فرض
عليــــك منى ســلام

على معاونة الدهر ، قول مهيار الديلىفى مقطوع من الشعر ، منقصيدة

ارقت فهل لهاجعة بسلع الى ان قال :



و الامل الاغماضعنهذر القول وفضوله ،والاعرلمالمعما لايليق
من تبويب هذا اللكتاب وفصوله ،فالجواد قد يكبو ، و الصارم قد ينبو
 ( على بن حسن عوض )

انتهى !الصكتاب

## تعليق


جا. فى آخر ترجة الملا نحان السويدى اعليه الر مهة من هذا الـكتاب


 ما اندر س من Tثار Tانبانه وأسلافه ، وانه سيشار اليه بالبنــن من بين الالقران •الخ وعند ما كان هذا الككتاب ماثالا للطبع دز تـت البلاد بوفاة الثيخ
 على كلام المؤلف الفاضل رمهالهـ فنّقول هو :


 ، لمنصب القضا. فـ عدة من ألوية العراق فقام بألمبـا
 وحل ضيفآ على بلاط الخليفة مبجلا عحتومآ مدة تنوف على عشرة اشهر
 الحرمين . وعزز ذلك بألطاف اخرى . و بعد رجوعه هن الاستانة












وافقت ار اـ القوم أم خالفتا .









الى ان وضتحت الـرب او زار ها وعند ذاك ر ج جع الى العراق فوجهده

 و ر فع ر اية الاستقالال وفا，بالعهود القى قطعوها للعرب وبا وبآ العا بالوعود
 والوجامة وخاف عليه بعضهم من بطش القوة الخمتلة التى لم يــيكن يملك تجاهبا سوى الايمان بالـت وصر امة العزم وسطوعالبرها








：
 عزمبا على تبديل سياستهافى العراق على الو جه النى يرغب فيهالو الو طنيون وأعل：عأيضآ عفوهاعن زعما．الثورةفقفل الواجعامعمن رجعمنرجالاتلات

 أو ضاو الـلكومة الو طنية واحضار لايُحة القانون الانساسى ．ثم عند

تأسيس البرلمان العرافق عين عضوآ فى بجلس الاعيـان وانتخب لرثاسة
 السنوات الار بع التى تعتبر نصنف المدة القانو نية لا"عضاء هذا المالملس و كان المتزجم طولهذهالمدةمثالالممةالعالية . والفسكرةالصافيفة • ونفو ذ النظر فى جلالتل الاعمال .و قوة التبصر فدقاثقالاحوال . ـ مموقا بعين التبجيلوالابجلال . موموقا بالتـكريم والافضنال .




 عشراتالالوف فى تشييعهواطلقت البدافع عندما اودعم قدهالاخير . وقد أعقب الفقيد أبْالا،بل اشبالان، يفتخر بهمالوطن، وتتباهى فيهم
 مهِ البيت الرفيحمكانته ،ويرف منز لتهوالته ولىالتوفيت.

الخطأ والصواب
تصحيع بعض ما وقعنا عليه من الخطأ المطبى


