

الى صاحب السمو الطلـى
الأْير فاروق ولى عهد الدولة المصرية.،


 الــ大巾
الطـائرينَ



 ,

( - )

ألَسَ
وشــدته من الطـُنبْ


~~ロ
(を)

زمن الرواية :
صد; ال-ـولة الأمو يه
.

أشخاص الرواية :
-
لي
المهدى - أوّ ليلى
U
 عمال نی أمية




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

$$
\begin{aligned}
& \text { لصـد - كابن عوف }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الغر يض - - مغن متشهور } \\
& \text { ابن سعيد - شاءر } \\
& \text { أمية أن - رفيق ان سعيل } \\
& \text { الأموى - تيـيطان قيس المس } \\
& \text { عتـروتوت } \\
& \text { هبيد } \\
& \text { ~~~ـنـبن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { للهـاء } \\
& \text { عمراء } \\
& \text { ونيـت من نی عاه } \\
& \text { هند }
\end{aligned}
$$



السمر ق هذه السا



(r) مناز
"

**
 أَحل

انزذ



وطافَتْ بنا فَحَاتُ النبى
©
مَنْ النْ ذَرَيرٍ ؟
سـعـد

على مَتُرِرق التّهس والمغرس
رَضبعْ الحُهَيْ عليـه الـلامُ
وتْ

وأنت إذا ماد كزا الحسينَ
تصاءتِ'




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

لسانى عليـه وقلى معه !


احبٌ الحسينَ ولـكنا حََسْتْ لسانى عَعن مدحه
إذا المتنةُ اضطرمتْ فى البـلاد
ور’مْتَ النجــاةَ فـَن إِمْعَهُ !


كيف تزكتَ الأمرَ فيها يُساسن

إن حـديثَ الناس قى يثرب


يؤسِّوُن
والعُنْفْ والشــدةٌ عد الأساس
" تتضاهك التيات وتُول اهد|هن لا'خرى ها


 وليلى أَ-




أكتـتَ من الدور أو فـ القصور

كآن النجومَ على صـدرهـا


هنـد : كهى يانةَ "المال ! هذا الحرير'
كـرير" على الرمَّة الباليـه


سئنـا من البيد يابن ذريع $\quad$ ومن هــنه العيشة المافيه

ومن مُوقدِ النارِ فی مَوْضـع =


(1)

وأتر بينرسَ أو العراق أو الشام قى الغُرَف العاليه


'يـى : قد اعتَسَفَتْ هندُ يا بنَ ذريُى ,


هلا قُبْلَّ الشهس عنــد الْزو غ
ولحَ
ونحنالرياحينُ مِلْءالفضاء وهنَّ الرياحينْ فَ الآنيه
الراغية : اللانة والثاغية : الشاة

 وآنا غف لصَيْ الظبا.



ه هاول ليلى أن عد ; ليـى : قس'، إلب" قيس

0ا $\qquad$

هنــد : قد هیهت قيس " رتين
أو "
ليــى :

هند هتهكة : اسم الحبيـ, عنـدنا


D D
(1) هدرت الرحـل :

عبلة ضجرة : أماسوىهذاللحديث شاغل " ؟


- K K م




ليـلى : وكف طالِت اليوم سعدُ ؟ أهارلِ كتَ كا أَ فـ صالِّح ورشادِ !

سعد : بل اللــدْ ياليلى سـيلى ودیدْنى حيـاتى وِواد والكُوتـت ? .وِاد

صحبـن زيادا طول يومى تلقفــا لأشعار قـس من لــــانـ رياد
وإنَّ ريادا ـ منذ كن ـ لراءُعّح

العإمى" وعاد $\qquad$ علينا بت

ولولا زيادٌ ما تمثّل حاهر~





 سلهى : سوا الآن بشرا هيم آّعق يومه ؟
$\qquad$ ، أصوات سلى ياليلَ عن .يِمه بِسرا هند
ليـلى : وهلَ يومهُ الا تؤونْ كأمسه من الصيد؟ إنالصيدلذi:هالUكبىى

هند
هـر : عم هو ملهاىَ الانى لا أْمَـهـ ولا النغس "تُططى عن تناوله صبرا

ولو كان عيشى فى قصـــــور أميــة




ليـلى : إذن هات واصدثقْ بشُثق القول مرّةً


ليـى : تحى
بشر : كَىَ-

( رأيت غزالا يرتعى وَسطأ روضـة

》 هند - مشيرة الى ليلى "
وأىَّ المــــــــالى بشر' آنست ؟ هده
إذاشئت - أوهاتِكِ - أوحرْ أَخرى
: بشر
الائيات التى بين الأُواس من شعر قيس

فقلت' له ياظ
( فا,ك لى جـارّ ولا זزهب الدهرا )
( )


فالط سهمى مهجة الذئبـ والنحرا )
ليلى
ولا فَضَّ فالك الصتحَ والالِل ' ماكَّا

ولم نر أدهى مناك فتـكا ولا أجرا ! !

بذنَ ولم
 سرقتَ لَعهرى الظىيَ والذُبَّوالشعرٍ !


حديث 'الظى والذئِ وقي زی يادٌ
 فألقى الظـى

 وها ه زتسترسل قى هدنها الأول : a

 فينا هو حبا الذئدُ من الأرداه
 رماه قأصه ها هر : مندفها بكماسة !

أجل ياليلَ ! ما قلت سوى شی شهدناه




 أجل بشرُ ! !
أجلن بترُ !

أجل ير به الهّ !
ابندريچ: بتر' كفى هرلا وتخليطا كفى

ويابنةَ الم مدى الليلُ لِّـدى
أرسلنى قيس' فلو أخــــبـبتنى
متى مـنى بأمه قيسِ يُعتىى ؟

وتبلعَّالبــــــــلوى بقيس
ir
وقيس 'ياليلى وإن لم تجهلى




أسكى فلست للمروءات أذا !



ابن ذري :
لِلى عاضبة :
بن
ليـلى : ما بحّيّيت
ابن ذريُ : لم طالمت ، دعيى



-ن هوگى فی حوأخى •ستَكِن
إنى فی الهوى وويـا
دَنِّ قنس من الصبابة دَّنّ
 هين حرصى على قَداســــــــة عرضى
واحتفــــاظى . بن أحبّ
صنتْ منذ الحداثة الحى جَهُدى

قد تغنى بِيــــــــــة العَيْلِ ، ماذا

بين عين من الراقِ وا ذن
كلم ما ينينا سـلامٌ


أوْعّل الايل" فلنتمْ
ابن ذرئ - ••وسلا a
با زويدا
خل عنى
: ليـلى
 "


كاز الهيل يّن قيس و ويهى ؟
قد تغى بليــلة الاغــل ماذا
( 1 を

بشر : الفـض
 (r) أثار لي



 منازل : هند
 : بشّر
 اط $\qquad$ هنـ Ka m - سعد

احنرى طِ هن_د هi_4 !
 : هند قد قرفتم وءرفن

ها تسمع ضنحكاتم من أتصى الطريق بينا يظلم. ه ها

قيس • سجا الليل حتى هاجلىالشمرزَوالموى
وما البيد' الا الايل 'والشعرُ والدبُ
هالَّتَ سماءً البِيد عشقا وأرضَا
وحْهِّتْ وحدى ذلك العشَتِّ ياربُ
ألمّ على أبيات ليلى بـى الهوى
وما غير آشواقى دليلّ ٌولا ركى
و اتت خيامى خُطوةً من خيامها
فلا يُشْـنى منـا جوار ولا قرب
إذا طاب قلى حوها جُنّ شوقُ

يكن اذا شطت ويصبو إذا دنت
فياويع قلبى
وأرسلنى أهلى وقالوا امض فالتمس
لنـا قسامن أهل ليلى وما شبوا

عع اللهعن ليــى لقد نؤت ' النى
تحمهـّ من اليلى ومن نارها القلـ

أرى شی
هو ان الموَّح دل الهُزال
(1) (1)
 وهام بلِيـلى وهامت تشرَّد مستعطهَا فُ ولا


a 0
بَن الرا كـ
هنـازل ؟ ما أعحس - الماتى

19
منازل : اُقيسـًا اُرى فی طال اليوت ؟
وعهدسـه بقس حلبفت الفا
قِس : منازل ، من أين ؟
من عندها من السهر المهتٍ المنتهی
: منازل
قس - حنقا : أمن عند ليـلى غيرً الآيول si $\qquad$ حديث لَعْر ' أخىهف
مسارل : مل الصدق’ ما قلت’ يا ان الملوَّح工 ! !حســا مت قلت هــدـا هتى ؛ :
وما كنت تصنع ؟



;يادمغضبا: منازل ، قسي ، ، سبلكَ قيس !
وكَلْ لَِ تأديبَ هــذا الفتى
ه منازل - وتّد أخد بايايهـه ه

تؤدبنى زياءُ وأنت طل

وتُزْعُ
رضِيت من المصائب غيَّهِ هذى !
زياد : من قال ذا؟ أنت لقيس نِّ


إِض بنا ناحيـةً يا وغد !


قيس : ليلى !

من المـاتف الداعى ؟ ؟أقيسَآرى ؟
ماذا وقوفُكُ والفتيان قد ساروا


فـ الدار حتى خلَتْتْ من نارنا الدار
ما كان من حطب جَزِلٍ بساحتها
أوْدى الرياحُ به والضيفُ والملار
ri
المهى مناديا : ليلى - انتظر قيس - ليلى

ما وراء أكى ؟

هذا ابن عـِّك ما فى بِّهم نار
( تطهر ليلى على باب الخلاء ه


> ليلى : تـادى هاريها بيا يختف انوما ق الداء ،

عفرا:
" عcراء ملبية دـده مرلاتr| :
.

ليـلى

"تخرج ع،راء وتنتها ليلى "

قيس : بالر وحليلى تضت لى طاجَّعرضت
ماضرها لو قضت القلب عاجِاتِ
مدت لأبياتها ترّاد لى قبسـا والنار يارُوَ َقس

؟ جئت 'ليـلى بأسباب ملفقة ما كان أ كثر اسباثى وعلانى

- " تد

ليـلى : قيس


 نيس : آتبدِّن




 نبّى قيس ما الذى للك في البيد من وطر ؟



 حبّب البيدَ أنْ


تس ! ويَ عيــــــنَّانَا أرى

ليل
قِس :
خذ الحذر !
" ليلى : مثشنة ، :
(
 حرّرَت ذِينك سرقت عينك الحوَر
 وغــزالٍ



 أنســت



 ليـلى : فـدَاكَأبىقيس،ماذادَهاكُ

ro



أبى ها أنت ذا حثت أغثنـــــــــا أثت أدركّ



أىى انْف الناسَمن و.كرك :ليـلى على عــيرى ولا غــيرك
على سرى ولا رِّرك
 بان
$\square$ ولا يَطْلْعُ
 ولا أجسـدز ' بـن قيس


وكا
واخشى القلـَ فى أمرك وك مهّدْتُ من عـنـرك

رعاك الهُ ياليـ أخافٌ الناسَ فـ أُرى


 ( Y 0 مaro )
rv


5, ألا



قبس

لـَّكّك عـ"
لا تطألى بعد العتبةّةٍ 1,1

$$
\begin{aligned}
& \text { المهدى : حسبك فادهـ• } \\
& \text { ليــلى : آتى لا تَحْرْ على قهس }
\end{aligned}
$$

إن قيسا على القر ابهِ جا 1,
الههدى :
ليسلى : أنى ما زاه كـالهُن النا

وتأملن زداءه ويديه

أَبتى دَهْهَ يَسترَ حْ
ل لـ دعينا
المهدى :

قيس : حست ُ ياليلَ ، حسبٌ دلا لعمّى
وك
ع ع مادا جنيت ؟
ليـلى : ماذا جی

سيت
المهدى

والغَيلُ أليلاً غَشِيتَهَ اُم نهـارا ؟
:
ما النى
قلتَ فيها النّسيـَ والأشعارا؟
قيس : لم تَكنْ وحدَها ولا كنتُ وحدى

جهعْنا حانْلْ الغيل بالليل
ra
ليسَغيرَ اللهِ
المهدى : إمض ياقيس إمض لا تكسى ’لِلى

فـج

!إنض قيس امضِ



المهلى : إمص ويس امض جئت تطلى نارT

" ايخرح تيس "
( ()





قنس : : يا

$$
؟(x)
$$

أُقَل قنس هَهُ
a ا ه
©

-il 5 ت

زيا :
" يشش ميل قيس عن الطها "

$M$




عسى اليو;
أَن كَن ' من الأضْحى ?
قيس :

ووحى ووإن
ستـرترا الللها.
رياد :


 $\qquad$ فا



ولاحت له شاةٌ حَثْوم ح بموضغ

وقال اذـُوا هاتيك فالْير عندَها

بقال انزعوا من جِ

فله شو يناها زَّفَ إعزَأكَ
علها والققى فی حوانبِها



فهـا المَرَّاهـُ بالمُهو
ولم
 فذهْ قِيسن ولا تزتبن
$\mu$

 إذا ما الم

 هو في الناه




قيس : وشــاةٍ , لا قلب وكيف يُداوى القلبَ من لا له قلب !

 ه الطأُعة الاولى "

زازَ الرّبوَاتْ
لوات $\qquad$ وعمـرت

ور هو

قيس’ 'عُصـفوزَ البوادى
,طرتْ من وادِ رلوادســـ

 ( rraran )
$\qquad$
-

(a)

ودمَغْت •







" زياد : وهو يصس, الهـهار ه
واد ك,
!إذهو! عودوا
إدهبوا أوْوْوا الى أْتُ





الط,



نوعوض: بِل آمضِ سَلْ
" صيدس : . .
من اللـى ?



"
为保
m


فأين ظلله زياد
أنا ذا أنا النى يتبعג' حيثْ مشى
ابن عوف . أنت النى تهى لــكز" قرية
مُحِاجَّ النحَ


زياد . إحفظعليكالالرْدَ ياأمير'لا



| يِّل على تيس ، قبس' بنى
زياد . هو فى إغما.ةٍ من وَجْده وما أطنـه صما



"أشودة الادى
با و با
~~ر~


- غَ النوز
أحــ

 ان النبى
- نـر

س مَّع
;



هذا الزكت ابن الز


قـد علَّ حاديه جـه
" ابّ عرف مامسا الل نصيت "


إدذرْجواسِسَبابن هند



D الم زياد هشيرا اللى فيس ه


فـ ألم
زياد . رويدا سيـدى مهلا ولا تستغرِب الأهىا

-بتـــا مســا
" (rade)
 فلمـا لمس الرّكنَ وهستّنْ يدُه السّترا

 اسعوس: ومادا قال !
رياد : م تات الحِشق ولا استرا
ولـكن قال يا رِع





حنانيك قيس' إلامَ الدهول !

صليل' البغـال ورَحْ الحُداءِ


وهاد
-范




 " ${ }^{\text {a }}$

لاحلّ
信



قرا يمدو










 اسعوق :
 هل أنت آسى يِأميرُ جراحتَ أم أنت من سحرالصبابةراق؟ 'با عوق : لمنزُواتكَ قِسُمنزمن,مصى مل أخلَ قيسُعليكمن إنشفاق عـهو لبلى م -



اسعوق :
أَرَصِيتى عدد الخليعفَ شافـا ؟ يا قِس
لا والواحدِ الخــلاق
تَس : قا أهس :



أس عوق :



قيس الم زباد :




20
 شَكا لصنعیا عِّ




(




 ه ورياّد "

 آله
 على اللى على على الدار على على الـى غدا الركبْ على طي~




ولا يذهب' إحسانى ولا يبقى سوى ذنى يقولوت



 اسعرو: قيس ’ التبَّ قيس مَن المنادى !






لقد ألقَى هوى ليلى حجابا


$\varepsilon 9$


أرىحىّ لِلى فیالسلا



 -













 =



المدى :
 هذالان'عوق قوأطلّموكَّ
 وكيف طال بابنق تشْشُ


01

ونَرِرِفُ الأميرَ عما يطلبُهُ






 ( يظهر ابى عوف وهاشيته بن وراء الثجر ومعهم رياد ه ه


 صوت من الحى : يا بنَ عوف ـيا أميرْ لِّس ذا شأرَ الوُلاةٍ


مالى وللسيوف والرماع ؟

بل حئت' التوفيق والإصهاع
 " "
: هوت م الـى




إن قِساً دهترَ الحى أخّ
أموات : لا وربت البيت
or



أصوات . لا وربت البيت



أهوات : لا وربت اليت
مارل : أصسعوا لى إلاب"


أصوات : لا وربّ البيت
منازل : أصـغُوا لى إذـن


أصوات : لا وربتالبيت
. أنالمأهبِلْ بقيس شاءرا أصوات ; لا ورب" اليت
 أنا قى وُدى وإعالى به إلا لا يداينى الرواةٌ المعجَبون



 إنى أخشى عليـك عارَه رُبَّ عارِليستَحوه الستنون

 , أصوات كثيرة ه ه هو ما قلت
هنارل : لإتوروا،مالـعلاتضضبون؟



أن قساًّهتكانلدرَالمصون
مالأى أتح بتيس فاعلون !

إنبالسَوْط يُرَ " الماجنون

دونليلى
دمَقيّما النیى تنتطرون!
صوت : حـهَ
! با بیس

والآن أغر يت بِتله الزُّتر
.

大tمٌ : إرجعوا يا قومُ هذا منبرٌ

 ( 0 ( 0 )

آخر : أو أعمى أنت هنا شرُ

" يكاول منازل أن ينسل مى الجمامير "

 أخطيبّأنت أم خطبٌ
بارلماءُا: بشر . . .
:
نارل :

مالك يا بشرُ ولى ؟ إنحربَالأهل والــجـجنون
 هارل : قلت' بشر' المق



 يا مناز يان عهّى أصع لى أنت دونی أنت دون أهت دور !


09

! إمش

- آش "LoE ل

: لـ





صوت :أّزَعمهُ



هُ هُ
وحهالَكُ ماذا علههم جلَّبٌ!
لنفساك لسِ لايلى الغضـ

أصوات:يرُيذ ليحطى لِيلى ؟

i'
إن هنا عجـ !
و يطلبِ لِلى أشدَّ الطلب؟

; ;
صوت :
صوتآخر:
: ثل
 (1) صوت يكاطب المدى ،

إذن كن يكطب ’ليلى


إدن قد كذب !
صوتآحر:
زياد : منازل’ قل هموكَ مرء صوت : منارلُ احاعْ وغْثَّ غبرى
قدحاز الا على كِذْبُكْ !
: آحر
 , (


 وأىَّ الفر يقين ستصْوِبُ وأت الى أىيِّ ,أى "تيل’
 وقيس' على فضله أخبب منـازل ' غادٍ على خيبةٍ



الخو
-نیا

$$
\text { ومن دالـ } ؟
$$

الاولـ :
: لــالي :
！
الاول :

自
أَمامن

ب新 لا －
وت大＂

إد قو


يُ


فارن الأناة بك أَجلُ

وهن il

If Xo $2,9^{\circ}$－



و ألى

, $V$,


$\mathrm{L}_{4} \leq \mathrm{L}_{0}$ "
ع́l:


هبوا لَّ آذا كـك إنى

وقد نُعْرِ "اليومَّبلى فلا


ولايسنوى الشُاءز‘العبعرى
.


.
: رياد


سوت : ماذا يكوک يا بارى ؟
هيّوان

$$
:-
$$

ه آخر و\$ تدافهوى هـ

نزحوا على مi
آخ
T

$\vdots$ T
آحر من لعِد : إهرب من الرازِ


-

:
مهد : قيسن لا آسَ عليــك ك

اله اله اله
ها ابن عوق ل.



 وإنى لانسانٌ وإنى لوالـو


ابنعوف :
أناةً أباليلى وحِلماولا يَــَنْن




نواظرُ مايآتى به اليومُمندمٌ




 (ll






الها

ال عور :

( ${ }^{\text {( }}$



الحسين' انتعلالترت
 فال لا أ.مِك يابن


 يبعى انن عوف



D هيلى م وراء
ألبى ألف لِّبّنــك !

لا بل قیى
'بنعوق:
 ولـكن طal
المدى : ماطا؟ اقترَرِحْ

طعامُ الرسول بلوغ الأزربْ
ابنعوف:

- المدى : إدن تِفى لِيلى اقرْبى


حلَّ ابنُ عوفٍ دارَّا
أه
: يُــلـى



هل اليلى -

ولِمْلا وتد جئتُمنْ أجلِّه
ابى عوى :

79
ومَنْ أنا حتى اُفُمَّ القُوبَ

" ليلى :
أجلْ يالأميرُ عرَفتُ الهوى
فهلٍّ عكفَّت على اُهله ؟
ابن عوص :






لـــى : أقيساً تريد ؟
ابس عور: انم
! إنه





حاثة قيسِ ومن جهـا
 يكينا لقيتُ الأُريَّنِنِ من
 غنّ قيس’ يُسيدى فی همالك " د جاء وإه "
, أْقْ الأمانَ على ,

!
 إذن أخفق مسعايَ







ابنعرق: ومن وردَ ياليلى وهل تعرفينه ؟
فتَ من ثَيَيفِ غالصُ القلب طيّبُ

أبى : أين وردُ الآن ؟

عالهدى : عند قرابةٍ
كان شُٔت أرسلنا اليه

انن عرو:
تَاوزت ليـلى عايةَ السْخْط فاذ كرى
عواقبَ رأى قد رأيت سخيفِ
ليلى متهمهة :
أكنتْ ابنَ عوف غيَ أنى ضعينة
تنـاهتْ لرأى فـ الأمور ضعيف

:

ابن عرف :
 " "
 ورُفِّتِ يا ليلى
: لـــلى
لقدكنتَسيدى حليفالقيس،هل تكونُ حليفى!
ابن عرف :



* المدى اللى ما وراء شجر الالـ


Vr




 ما لى عـضبْتٍ فصاع أحى مى يدى والأهُ "يرُج' من

 وكانّنى مأمورةٌ



المنظر الأول




"
"

على الوهاد والــَتُ


 ثار أنونا الم $\qquad$ ال بحن نـو
vo
 إبلب,
" عرعرَمَا
 والطاله
 Lla
 عم

 مانذا هــك





الاهوى : بى الحنَّ في أرضكا عا ر'
وغــالوا به

1 - 1 -

ومادا
: الا.
من الانس أحهخ" فی شعره
ألم تعلموا أن له صـاحبا

الاموى :
 عامف:وأعلز ألـ الموى واحد الم المسهامْن في أْنره

الا.es :





VV
الالوى :

قيس
عصروت: من قيس ؟

:
, والساحر الil
الشاءه 'النى سـحر
" حَ حَ

والِفتيh هـ وبـد



ففيه تَتا


وطال ．r با التوّمُ والعناء．䓞 وتَلْهُنُ هارَهَا وينا السـاء －多 4 （ －X＿！ . ！！ ونسى ما جناه الأليـــاء أَّ
度

عنار

$$
\begin{aligned}
& \text { ! } \\
& !\text { i! } \\
& \text { ! } 1 \text { 教 } \\
& \text { تصـرفوت: : }
\end{aligned}
$$

 هیى الـع



 1 ——
 a
：

va

فتحتِ الما.


وق حوه القاقو لو علم م

$$
\text { وol } 2 \text { ف القاقم ؛ }
$$

آح;رu :

أرياء
عسر: وت:

$$
\begin{aligned}
& \text { ? } \\
& \text { أهِي } \\
& \text { عـعـ, وٌ: }
\end{aligned}
$$




قس يا قومُ هــــكو
:


 ركبَ الظظى $\qquad$



 :
أَتس~









11
وأهـل









 "





ي条


 وسَلْ حسّانْ والأعثى و
:


 فَا بَخْلْ سيزرى منك يِوْاً ولا السُرى ولم يحل
 ( وأجهشت 'لتوْاد حين رأينّ

Ar

(Arimen)

لا يدنو مـه قيس و تأمأهل "


 من

 يُضينــان كَ


 فا شأنك يا هـذا ؟ وما يَعنيكَ مِن شأنى ؟ الاموى:


 وما أنشَدْتَ من شـــرِ


 اُنا الهاحس والشيطلان لا ، لا ، لست شَيْطانى : تيس


أى وأى حــى
 ألست
لا تَغَن أن تذكَ
الاثوى :

تيس : ما آنت إلا صــورةٌ

" قيس - وهو يهـكت الا رض بعو2 "


أم أَ

الا•••ی : قيسن
تِّس :
الاهوى :
قيس

الاهـوى

$$
\begin{aligned}
& \text { الآوى : }
\end{aligned}
$$

ان انَويس عاهر وجلانهُ
 لا تستعذ به جلِّ شُّهُ
الالهوى :

هكخاشاء: كلشّشاعر قوم

يا عجَبا أصبحَ الحنِ





فی خـرى
أجل وol صدقتَ فيا تُخرُ


الاموى : قل وحدك الشعرَ إدن !
تطنى لا أَقْرِ ؟ ؟
: قيس
يا قيس ' كيف تشَعْرُ
الاوىى : جرِّبْ إذَن قلْ أرنا قيس : وما تُحبٌ ؟
الإموى :


تيس : إسمع إذن يا أموى !
إنى أنظر
الاموى :



قه قه ! تعالؤ 10


قيّس فى غفـ :



$\wedge 9$

ماللا
 كـف توى لساأك الا
! 'ر $x$
:يس :


الاهوى : الآن لاتُنكرْثى قيس

يا قسى' هـدا عالمٌ

وعاية المْمغِت




الاهوى : اُن تِنْیى قِس ؟
 لِيلى
الامٌ ى :

X

"

المنظر الثأى


* (







91



عنى منازلهِ رْذلا بلعلّا


" "ميق ورد "

c
لِمْ لا نتولْ حَرْة الغر يـِ
: ورد

.يرّ " إنى أراه

الر وقق:عرفت
به الغـــــرام' 'أضرع قشس
: ورد

الرميق : قـس ؟ ورد :أجل

اليك ؟
لمل فـ الأمه سرّ|



إدا المز كومُ لم يَطِعَمْ شذاها

رفيفَالأْقَحُوانَحِ فَ داها؟؟

كيف أفضَى
الرميق:


قيس : أهذا أنت وردَ بى ثَيَيف ?
ورد :


وما مرَ الورودَ وما

(وهل) روّتْ عليك
" ورد - بعد ونتر ة سكون " ياقس

بل لا بدَّ من لا أو نمْ
:تيس :
qu



قيس عاضـأ:

أو قُبَلَّ النّئبِ إذا الن " يتراه- ;اليلا وكا






"ألرِيَّة
「र حرَّت اليـهة


وربیا حئت"








وها كانلى الصدقُّإلاخلالا
ورد :

فلولاك ما انترت
اغَّى القِحسار وأروى الطِّو الا
ذهبتُ بشُعرك ونذ الشبابِ



وأى 1＿華
观

V猪
L

بإ

＂sintiol＂
L
＊





ه قيس－


كأْهوَطُْ الغزالفى المصا


الآن أمضى لسـيلى
!إبْتْ أَعنَّ، إنى خُرْ قُوَى
أنسحيـُالهلب،والرو جأنا


تيس : لـالاى ، لبلى القلى
قس مالى
: ليلى


" تصأِه شوق "
ليلى : أحق حبيب| القلبانتيجانى



 تيس : فداؤلك ليـلى الروحْ من شرِّ هادت رمالك
 ويس : هوالفـكر'بيلى،فيمن الفكر ؟

كفافى ما لقيت' كفافـى
ليلى : أأدركت أن الههم يا قبسُ واحدٌ





 ولا تَ


 نـيتين وإن






 ولمراك" "نزىيومَذلكمالمالموى






ه ت تنعر ليلى "
لٍ

لِـلى : لست

لِــى :

*     *         * 


وورد ياقيس؟ ورد״ ماحغلَتَبه
" " قيس : غاصبا "

$$
\begin{aligned}
& \text { تَعنين روجَانَ يالِيلى }
\end{aligned}
$$


وتى
:


إن أراك أكا المهدى غيْرانا
:


لِــى :

نكن المرائرَ إن مال الزمانٍ بنا

'-


أُرالكِ في حبِّ وردِ جِدَّ صادقة
ليلى : قيس !
1.1

".
ليلى : العقلَ يا قيس ! قيس : لا خَلى الرحاءً دعى

ه ه
" "اركا ايايا باكِية فـ هئئة استمطاق "
وارَتاه لقيس عادما كانا !
وانهًا لقس, وآهِ ما صنعا ؟ أكثرَ قيسٌ بِواى والوجعا

* *) عفراء عندى
الصرَ واستدفىى به المززعا
صبر ىعلىماجرى وماوتعا ؟
لبّنْكِ سيدتى :
 ليلى : لقدمیعتالمديثكيفإذن
 "تهير الناس’ فی جنون فتى

- . . . . . (1.1 (صفـة)

واللِ لو ماه في محاســنةٍ فوردُ يا عفر لا كِفاة له مروءةً فی الرحال أو ورعا
آه من السقّم

ألفَ عافية
عغراء:
آ

وإن ناء بالصباة جهـدى

 المقادير عند قِس وعند وعندى

ويح قـسِ ووعِلى أى ثار وتعاقى الدواء كُنَّن نَّجد

لا الحواممر 'تصرفُ الجنّ عنا
حين تُتلى وَلا رُقَ السِحر تُجّدى


ضاعَ فيه الرُقى وهار المُّهُدِّى من عفاف ومن وفاء بهعد


 لم تُّهَّبَّبْ بالحب عذراه قبلى

عفراء: هى عـذراء ؟ ربَّ اشههد
 أجلْ
: ليلى
عهراء: والذى أنت تَتَهَه
غير ذى جَفوه: ولا مستبد
تحت بعل كلي فتواريْتُ فى برُوهةِ ورد

راعنى اللومُمن جَيع النواحى

ربِّماذاستمِت؟ ليلى شكور"
ليلى : ورد
ورد : لـــلى

: ليلى
كنت' أخنى 'لجوى فأصستِ' ا الدى
ورد : ما لبلى ؟ ما ذا أثاركِ لِلِى




$$
1.0
$$

لم بيحمل اليأسَ ساعةٌ ولقّ


(

" " .





!
صبرّ آبا ليلى هیل

$$
\therefore-\tau
$$



قـز مَنْ ياصى
فنر'ها يا أىى
الحبى :
: إلـارأة ؟

وهَن تُونٌ
:

$$
: \text { L! }
$$

بنت ' ذا الرجل

ألسـت - بن بیلر وْ 2,

जver لِ صبي آيز : أحلٌ قَد دُفنتْ لِلى

هنا الوالـ

وقيس ؟
! ! ! ! !
: L
الصى


-
عز عـاء أبا
عرا

: , L $ل$
: *
: آ
: T
آخر :

و الا
A - U Jis



 هـ يأخذون ما بدا



لِيسأل الناسقر ليلى

تجمّلْ ا با ليلى
a
"بَهّلت طاقتى وانِّ



 حَفِّتَ ابنت حنط الشقيق ومرِّضْتْ





 بظل الهُ يا ليلى

ورد :


 الغر اض : دنا الحى يُ يابن سَعيد وثمّ وما ثّ ابن سعيد :

الغريض :
ابن سميد : قيور" ؟
الغزيض :

انـ سميد :

 غر يض': !صُرتبِبرِ حديد
وماذاسوىالموت فیذا العَعْْْ ؟
, يـيا الحياةَ ويكر ى المهر
غر يبِّالو طلاءِغريبُالهُجَرَ
الغزيض
ان سهيد :


لدى منرلٍ كبيوتِ الــكِرَاء




111


وأدركَ فيك النهارُ الوَطَ تهرتَ القصا، ودِت القدر وأين السرورُ وأَين الأثشَر


 كنxلِيَيْهْنَ وأنت اللَّهرَ كثير ون عنـد رجاء الثر

 وقلْ للعادوِّ دفناًّا الخـبـِ
 لقدنضض الليل'منك اليدنـ وأمسيتَ تحت نواء التّات تلفَّتْ وراءكَ أينْ الغرورز وأين هِaالمُ عرّْسِ الحِياة وأينشبابٌ كَهُمْ العروسِ وأين العـداواتُ من سارور وأين المودَّاتُ هن صحْنَ


 وقُّللصدِيتِطوَيْنَا الحديث وهِّى . . سعد : أميةُ ماذا "رى فى الغريضّ
وماءا أرى فى أميرِ الطربٌ







أهـة : وأين تَّرى الشؤَمَ حولَ الر يض
وك

رُويدلَّ تدرِ الـدِ السب



ينوحْ بيثربَ آلْ الزسولِ


l1r

ونسألَ عن عانشقِ فى الديارٍ طورِ
ومن زار النائكات المريضَ وأهلَ المر يضِ أضاع الأدب
ها يهبأ البر بض للعـاء "



" أنيودة الـريض "





(")
 ها اختعاهئم ، قيس وزياد ها ها

قيس : جبلَ النَّوّباد حيَّكَ الحيا وسقى اللّهُ صـبانا ورعى




ك بنيْنا من حصاها أر بِا
وخططنْا فی نقا الرمل فَا


كَا جئتُكَ راجهتُ الصِّبا
قد يهونُ العُمر الا ساءةً

بشر : عزاء قيس ' !
مَّ؟ بشر'؟
أحل
فيمن تُعْيِّينى ؟
: تيس :









تيس : ولداتى من فتيةٍ وعذارى ؟
كاهم شيّقِّ لعهدك ذاك
ونادٍ على النجوم وسامِر ؟

كَ هن باســتاتّ نواخر

والنخيلاتُ كيفخانَّهَابشَ
بشر :
:
وهِهارى التق تركتُصِعارًا ؟ دهر :
كِرتِقِسُنهى جُرحْضوامر

" يضطرد بشر "
ويح بشر ماذا به؟

قيس !
بشر 1
: بشر
:تيس :
أنت فى نفسكَ المفيّةِ تانُ

IIV
تُشُشِهُ الحزنَ والبكى نبَراتِ

ربِّ ماذا أ جيب ؟ لا شیءًً يا قيس . .

بل الحزنُ فـ مُحيّاكَ طاهر


ماجرى؟مالالنى أثارك يابنَ الم؟ بشر : قيس لا شیى
بل :
هذه وَحْمةُ النَّهِّيّ المُاذر !
بثر : قيس . .
تِس : لا "َجْمْ ولاتُخفِ شيشا
 بشر : أهفِنى!أعفى ! بربك ماأنت على ما أقولهُ لك قادر ! قس : أماتت ؟

شر : أحل تضتْ أمسِسِ .
" فيّس وهو - إيّى عليه " واليله0








من كن فی الرّعْعْ لايرج سـيـيفِّهُ وموعدنا ذلك اللقةع !

نيس : هيهات هبات !

زياد’ غداً يالتق الموجَون




119
 لنا اللّه يِ قلس !




 هنا سِحرُجْفَنِ عَاه الترابِ


 "َزِلْ الحيـاةُ (سلمطانها ونه



Ir.


(1198ix )
$|r|$
إلاموى : قيس



إذهبْ فلست صالـا



الاموى : 'أوقْ قيس'

حنانِنْكَ قيسن 'أقِلَّ العتابَ ولا تَسَكبنَّ دموعَ الندمْ











أُوم ؟ . . . . هات قدَما



 أوْلا فـا بالى أنوt بهيكل اليومَ آذنــا الفصاء بحكـ راجعت فى الموت الحياةَ وعادنى

كيف الوَداعُ من المياةولميتُحْ لِّ مَ منك ياليلى الغداةَ وَداع
 وعلى رمال البيـد مـلـ شُهاع قسَماتُ وجهك دوْنَن قناع









زياد : قيسُ لا بأسَعِليك نفس ' اطمتنى الآن لستُوحدى قد حغَر النى يَخْطُّ لحـدى جكنون للا م -
 لم أنفرِ دْ الا رؤيتَ عنـدى
" يتين ششح ابن ذري "


 ابن ذريء :





 يا قيس' صــبرا ههنا مَأكَ



1ro


علـــا يتنفسون تنفس الورد
$\dot{v}$
( 1 (



أو فی الجِمح تساويا عندى
 وطنى واُوروه على الخْلـ

لو أن ليــلى ق النعم


" يسمع صوتا ضنيلا كا'ءا هو حارج مد القبر *


الاصوت : قيس

الصوت : قيس

الصوت : قِس
تيس : تنادينى

ه يدخل فى دور الاحتضار الاخير
irv

أصوات: قِس، للِلى
قيس :

"

زغـرات ححليليت


اختلف الرواة فى مجنون بنى عاه ، فى الممه وفى شخصه ، وفى حيانته وموته ، وفى قصة هواه أهى موضوعة . . لما بها قوم وتداولما

 الأجيال عن أسمى وأعلى مثل لاغرام البدوى القوى العفيف وهذا ما ما يعنينا حيال هذه الرواية الجميدة

هـيكل الرواية
اختار المؤلف لمجنون بنى عاه اسما واحدا من بين الأسماء



189
الخْلفة ، أسلسها وأجراها مع المنطق ：أن قيسا وليلى نشآ فى بيتين

 ＂زولا على ماسوف ترى من سنة البادية ، فزفت إلى عيهه ، فاتقد هواه واتقد حتى أشرف بِعله وجسمه على حال هى الجنون أو تجاه فأما شرف بيتيهما فتراه حيث يتحدثون عن قيس فيقولون فى غير موصع واحد إنه（اسيد من عاه وابن سادات）وحيث
 وأما مودتهما طفلين فاليك عليها تـاهدين من عدة ستواهد تراهما
في كلام المجنون :
 ＂أخذا وأعطينا اذالبهم ترتعى

类棠米
ه هذهالر وة كا


 وأما هواهها ، وكيف حبل بِنهما ، فأنظرانا قليلا نقص عليك بأه قى شى، من التعهم والأطناـ
لمة سياسية
 بعد أن قل أبوه على ، ومات أخوه الحسن ، وانتهت خلالة الاسلام اللى معاو ية بن أثى سفيان


 فى بادية يحد أو قيل إنه عاش ما كان فى المجاز وما يلمه يومئذ مسلم يستطيع أن يبتسم للزمن الجديد وللدولة المديدة ابتسامة من أعهاق فسه ، وها وهو يوى الدين

$|r|$
الدنيا التق أقبلت على دمشت ثمهولة على أســنة بنى أمية وأحالامهم فتنقله من حيث كان يراه هـنا العر بى فى مكة ميران العدل وآية
 .

وكدللك طل الحسين فائما ثى فوس الناس هناك صورة مقدسة


 المعول إما مناوق يترصى الحاكَ الجديد ، و إما حائُ تسنح له الفرصة فيتف اسم الحسين فى معرل عن العيون والأزصاد قدّمَت ليلى المى أْرُبها فى مكلس من مجالس السهر ، ابن ذريع
 فالت عبلة لمارها بشر :
 * . . . . . . . . . . . . . . . .

فانظر كيف يبيبها بشر وكا"ْه أهين :
《" لا هاهلا موضع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "


 ثَ ترى الحسين فى موكبه بين مكة والمدينة ، فاذا اللادى يغنى:
". . . . . . . . . . .

(" هـذا الحسين الأمام ابن النبى "
وإذا عامل من عمال بنى أُمية ، هو نصيب كاتب ابن ابن عوف أمير الصدقات قى الحجاز ، ينسى فى جلالة هذا الموكب نفسه ومـانه
 الموك؟؟ ©
 (" هـنا منـار العرى الحا هـا المسين ابن النى "
 وإذا ابن عوف أشــد من صاحبه حرصا على نفسه ومـKنه من أم أتقعقت على نصيب أن يصيبه غصب مولاه 6 لـكن الواقع اُن مولاه لا ليضضب منه ولا يِسو عليه و إنما يكفيه في أحه عتب "افه يهمس
به اليَ :
"
" إحنر جواسيس ابن هنل
 اللحسن 6 بل هو يكهر rهـذا اللـس جهرا ضهنـً إذ يقول لزياد عن

غيبو.


" الم
تم يعود نصيب في موقف آخر فين كر الحسين عائبا 6

يذ كره في هذه المرة بينه و بين نسسه ، لا يخثى سطوة أمية ولا عتب ابن عوف ( ولا عيون ابن الحـع " هتراه في هذه المرة يلعن الزمن ويلعن الوطيفه إلاء على مولاه أن يتشبه بالحسين فى الشفاعة لعاشق ك الما
إذ يقول :


 وهنا "خر ج ليلى أو يخيل اليك أنها خارجة عن تلأك الهاعدة

عها فى قول ابن ذريع :
(ألألى أنا شيعى وليلى أموية؟ " هِ

 على أنه بالزغ من كل ما ذكا كا يجب أن نعود فنقول إن هذا التشيع الخز نى لم يكن له أثر كبير فـ

حـياة أولئك العرب البادين ، ولم يظهر فى الرواية الا فى هــذه بضعة


الصصراه ، زنعة تهبر عها ليلى اذ تقول :

ويهر عها زياد إذ يقول :

عادات العرب
أظهر ما يضرب العين في هـذه الروية من عادأت العرب تلك
 وأعلن هواه والتى يقدمها المؤلف فى أ كثر من موضع يقول في أحدها
 والتى يعاللها للك المؤلف بحشية الــا, والفصيجة فى أكثر من موضع كذلك يقول فىأحدها والحديث عن ليلى بين قيس وشيطانه : " لولالك ما يحت بمـا حدش ليلى وجرخ "
" والمؤلف ير جع هذه السنة الى شرع عاهلى قديم ، "ّرى أقوى الشواهد عليه فى قوله إن ليلى إذ خر هت بعرامها الأرض إنما كانت :


 حصارة الاسلامفتوهن من قوتها ، وترسل فى جبرو"ها نتحة من روع



على لسان شخص آحر :

ثم تتغنى تارة أخرى على ألسنة الدعار :
( إيه يا شـاعر بجد
(أضمر الحس وأبد لأهف الفتيـات هِ
ثم تتحر لك هذه الر وح فتستشفع المسين فى عاشق ، وتستشفع

بن عوف فى عاشق آخر ، ثم ثقوى هـنذه الروح فتسلط الندم والعذات والتعاسة على هذه الفتاة التى (» تصون القديم وترعى الرميم


 هي大كها " واليأس " يصدع قلبها ه والموت يسلبها الحياة على أن هن.ه الروح الجميدة التى دت ثـ ءتق هذه التقاليد لم
 لهـذه التقاليد حتى تعلم أن هذه الروح كانت فی مولدها تعمل عملها لبطىء فی سكون ثم يتلو هذه العادة سلسلة من أحواتها الصغار نهها اسـستدفاع لمذر بنداء الحبيب ، وعلاح الغيبو بة بالتتكير فی أذن المعمى عليه 6

رُوبيقاد النار وراء الضيف الثميل ونى هذه يقول ابن عوف :
 ومنها تصفيق المسافر وارتداؤه الثوت مقلو بًا إذا ضل الطر يق ك

ومنها - ونقرر هذه العادة بشىء من التحغظ - إطلاق الحر ية للفتاة فى اختيار القر بن كما يبدو قى قول المهى لفتاته


 هذا التحفظ لا عیلى له احا وضعناه فى الميران مع قول من يقول :


حياة البادية
فى هذه الرزايذه صور متفرقة من السهل أن نؤلف منها يوماً من أيام البادية بسيط اللمطامع فـ هاه الحياة . . . ماذا يفعل البــدوى فی
 السيط وتسميه هند ه ماطهت الماشية ه هو ويسط لك المولف أحفل موائد هذا الطعام البسيط في قول المهدى : "( هو الضيف ياليلى هاتى الرطب
ira
وهاتى الشُواء وهاتى الحلب "
(ا وهاتى من الثهـد ما يشتهیى
ومن سمنــة الحى ما يطلب هِ



ضراوة الوحوش وفى ذلك تعول بلى :









بكون للى م -
غرام البادية

تتحدث ليلى عن الباديه تقول لابن ذريع : (أكَت من الدورأوفالتصور

ثم تستأف حديثها نتقول :

وتتحدت هند عن هذه البادية نسسبانتول :

,كفى ياابنة الخلال هذا المرير ه آتمل ترى البيد يإن ذري


 ( وأنم بيخرب أو بالعـراق أو الشام فـ الغرف العاليـه ، (| مغنيكو معبـد والنريض وقينتنا الضـبع العـاويه ه،
 وشى واحد فـ حياتى هأتين الفتاتين يعزى اليـه هذا التناقض

 أولئك قوم من سكان البادية يعيشون فى هذا الهالم المنسط ،
 فراغ يثثلون فيه قصة صغيرة موجزة من قصص الشر ية الأولى حيث

 ليل ، ههار مل وليل هضجر طويل ، ودون هذا وتحس هند أْهـا هـا تعيش فى قِبر تتغنى الضاع العاوية وِه ! فوسط هذا الملل والضْر قد يتْتح قلب البدوى اللهوى ، فاذا هو الم الثماغل والفصلالحافلفى حياة البدوى ان لم يكن =ـياتهكلها، لقد يمنح الحصرى لمواه ركنا من قلبه الزاخر . بهوم الحضارة وأطاءهـا ولوها ولعبها ودنياها ، يمنحه هذا الركن منحة ، وهو

واثق أنه الركن الضيق المنزوى ، وأنه الركن الذى تحـيه فواحع التخـحـية بين إلعاطهة والمادة .

 الهوى قى البادية ، كما الدع صاحبه وراءه الدفاع المتكالـ المجنون وهل من عجـ بعد ذلك أن ترى ليلى البادية ما تراها ، وهل

من عxه أن تقول عن فسها وقوهها :

 وهل من ءxح أن يخامر هنا اللـاء قبس] فيقهل :



وتلات وحـدى ذلك العشق يا ربه دع هـذا الهوى فی قلوب أصحابه يزخر ويتقد ، وعد نا إلى . البادِة . .
$1 \& r$
ما طنكا بأرضيد

 الـكبار والحعار ؟ . . .
 فيه " أيسنطيم هذا اللح الا أن يعف و يتصوف حتى تهنح له ناوذة فى هذه الأقفص ؟

قيس
ليست حياة تيس فى الرواية إلا زمرة متصـلة تتردد في قلى
-هغرم جريع


 العقل أو حقيقة الجمون



 أُظر الى منازل يقول عنه لزياد :
(" تُؤدنى زيا وأنت ظل
"م يعود مرة أخرى فِسِأل الناس :



 بل مالى استشير للك خصوم قتس فى عقل قيس 6 اليك ليلى
 وتنفى عنه ما ينفون وتحار فيه كا يكارون إذ تثول :



وهذا قِس كذللاك يمَول مرة :

وفي مرة أخرى يقول :
( ( عساهث لا يقولون فتى هشترك اللب ،
وق موضع آخر يٌول ويحار فن أمر نفسه ما يحار فيه الناس : " . . . . . . .
 لعد تلاك الاشارة نظر المؤلف الى ما يصدر عن قيس من أفعال وأعال
فى الهصل الأول أغمى على قيس بين يدى ليلاه مرة ، في لـطة تحرجها خشـية الأث ، ولنعة النار ولقاء الحببب قى معزل . . . . وقبل ، هـدا الاغماء كان قيس يتحدث لاليلى حديت العاشق العاقل فأحس أن عينيه قد عامتا ، وأن ساقيه لاتحمهلان جسده ، عَ أخذته الغيبو بة فظل أسيرها لـطات حتى أفاق
"

فاذا صحا عاد فتجدث الى الموهى حديث العاقل وجادله جدال الهاقل لا يكدر صفاء عقله وسواس من وساوس الجنون





ويعغو عن هده الاساءة هما يعغو العاقل العفور الرحم



 حتى يفيق مها فيتحدث عن هواه حديث المبب العاقل يسمع السم
 الدـوت تى أذهه ، أل هنا الحـوت لم يكن إلا هذيان اغماء a.............. .............. . . .
 حبـال غجد طم صوتا ولا البيد "
 فداء ليلى, الليالى الخرد الغيد هِ هِ (ا أغيِ ليِى نادوا أمها هتفوا ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
 وفى الفصل النالث يغهى ملى قيس للمرة أخرى أحر جها خشية الموت وخشية الفتـل . . . وقـل هذه العيبو بة





 ـهع نستطع أن نتمقه عند ما يف:ق


وحيها الجديد ، ونى لـظة لا بد أن تكَون هى الأخرى كا خلخواتها
 نراه يتصور صورالا يككن أن تخطر فى خيال عاقل ، فهو يرى الجن

ويضفهم ويتحدث معهم ، ويقول لأحده :


ثم يسترد عقله اللڭمل بعد هذه الأزمة الحرجة فيناجز غر يمه فى للى مناحزة العاقل ، ويتهك عليه هاك العاقل ؛ ويناقشه مناقشة


 محب عاقل غيور
ثم يكون احتضاره فى الفصل المامامس 6 حيث يسمع مالايسمع الناس ويرى مالايرى الناس وما يعنينا هذا الاحتضار أن عیلً فيه

 لا هو من الموت ولا هو من الحياة


 صهو يكوت الدعل والحواس والحركات فيه أصفى وأسلم ما اتكون المقول والمواس والحركات، ثم غيبو بة يختلطا فيهـا المقل وتنطلق
 الحياه؟؟ ?

لاثيء من صور الصحه ولاشىء من صوز الجنون ، يستطيع أن يغطى هذه الطواهر ، انَا النَى يعطيها ويشتملها جـيعأ هو المرض والمرض أنواع •
قيس إدن فى نظر المؤلف رجل عاقل مر يض ، بالغ الموى قى وطأة الداء ، وليس ضالال الناس فيه ، وليس ضالهاله فى نفسه إلا


اللياة المــطر بة ، فـ رأس هـنا البدوى الملهل بضروب العلل

 يبدوان للك - أطهر ما يبدوان - في قوله عن هعسه :

 ومن المهل اعد هذا أن تتعَب أحلاق قبِس فـ الرواية ، إلاءه
 لأحالاق شُاءر مكب مر ينس


تتلخص حياة ليلى وحها قى هذه الــKلات :

 قآما أْها كا

الرواية "ارة بينها و يِن قيس ، وتازة أخرى بِيها و بِن الناس ، وأما أنها كانت تحهل من هواها ما يا كا قل قيس من هواه ، وتصون منه

 نفسها وتقتل هواها وتخيب ففقيس شفاعة الشافعين حرصاً على حرمة

هده التقاليد
 يقول ها أبوها وقيس مغهى عليه فى داره ، وليلى تستنصر له وتستغيث

 لا تلبث أن تستدرك هذه الاعُرة فتقول ، وتحثى من سلعان التقاليد
ما كاتت دائما تخْاه :

والى جانس هذا الحرص على كرامة النقاليد منحها المؤلف قوة

حيث يقول عنها قائل :
(. أراها وان لم تخط الشباب عجوزا على الرأى.لا تغلب.") وحيث يستغل أُوها قى فسها هذه القوة ، فيدارى ابن عوق
 وهو مؤمن كل الایان بقرارها الأخير . وحيث يستعل زوجها ورد
 تحت رحة هـذا الغر يم راهيًا ، وهو موقن كلمل اليمين أن شـرفه - ومن دونه هنه القوة - هصون لا يختى عليه عدوان . وحيث


 التقاليد .

هذا الرحل طر يدة أخرى من طراند التقاليد البدو ة فى هذه الرواية ، لـكن طاءته إياها رر ينة لا تعرق العنغ ، طاعة كِّفت

منها عاطفة الحنان على ابنته إذ يقول :
low
(أخاف الناس فی أمرى وأختى الناس فى أمرك ه،

وعاطفة الرفق بشاب من ذو يه زلت به هذه التقاليد إذ يقول :


