

الإهـْ ا




رَائتْ






المُٔله


المد له رب الطلمين ، والـعلاة والسلام على سيد المرسلين .


 ويناقش بعض نظر يات الأدب نقاشامدعوما بالحجة، والثانى يبحث الوصف الـى الهصر الإسـالى والأموى ، والثالث يبحثه فى الهـر المباسى والأندلسى ، والراابع يبحثه في المصر الماضر .




مر، طرامة وجدة وابتداع ، أو لما نلمحه فيها من تقليد وعا كا واة واتباع • و إنـا اخترت هذا الفرب من ضروب الشعر ؛ لأنه أغناها بعنامر البلمال ، وأحغلها بأسباب الـسن ، ولأنه ينبث حمن تتغجر به قراُح الشهراء عن صادق الشمور ، ووسى

الإإساس
والحق أن الوصن هو الشعر ، و بقية الأبواب الأخرى على جلال بعغها ، وانهراف
 و إن بدا الأمر غير ذلك

والثاءر المق هو الذى يتملكه مانى الـكون من مناظر"تهر النواظر، فيستطيم وصغها ،


 و إنا تَتخلت هذه المناحى ، وتتمدد الزوايا التى ينظر منها الشعراء ، فتتعدد عناهر الجالل .


 وكلاها يصف شیوره ، فيجيد التمبير عن وصغ ذللك الشهور .



 نغسه ، تصور0 كالا لا



 لأنه الرأى الحر نهجُنا فى هـذا الـكتاب نهج شاق عنيف ؛ لأه جـع لهذا الفن من بجيع مظانه ،

 بذلك الزاد ، ثم تحليل هذه المناذج تحليلا يكشف دقائق معازيها ، وطرانف جزيثاتها ،




. بداوتها أو حضارنها
وقَــــد سايرتُ الهصور الأدبية ؛ لأن المانى تتطور بتطورهاها ؛ ولأن الآدب يختلف

 مثّلَ بشار
ثم إن هنالك شيئا T حر دفمنى إلى حاعاة ذلك التزنيب هو ر بط الشثمراء المتعامرين
 . في عصر واحد

هذا ، وقد قدمت بين يلى الوصف فصولا لابل منها : مى وصف جز يرة الهرب لأنها المهين الذى يستق منه أولثك الشُراء ، ثم عرض حقائق أدبية جليناها تجلية تدنٍ عنها شبهات المثكـكين ، ثم عرضنا لتقسيم الششمر عند الإمر جُ وعند المرب ، وأثبتنا أن المرب

 بلغت بعغ ما إليه تصدت ، ثملى الله قصد "الـيلـ

المؤلف


$$
\begin{aligned}
& \text { بلد العرب }
\end{aligned}
$$

بلاد العرب أو اللجز يرة الهر بية كا كان إلعدماء من أهلا يسموها تقع فى البمنوب



 وذلك بارده ، وهذا إقليم خصب غنى بأسباب المياة ، وذالك جدب قاحل تبسط الصـحارى
 في حيانهم
واختلاف الظواهر الطبيعية فى بلاد العرب جعلهم يختلنون طباتم وصناعات ومهنا ؛ كما يختلفون حضارة وبداوة ، نهؤلا هسادؤن إلى حد ، وأولثك ثأرون إلى غير حــد ،

 لُكلك كان لزاما علينا أن نتناول وصفها بالتفصيل ؛ حتى تكون الأحكا لما التى نصدرها على شعرم قأعة على أنساس من المل قوى سلم





وتلك الأقالم ثى : الحجاز ، والين ، وحضرموت ، وعمار• ، والبحرين ؛ والصحارى ، ونجد وأعظم هذه الأقسام فى العديم والمديث الحجاز والمين ونجد .











 وفيه يثرب التى سميت بعد الإسلام مدينة الرسول ، ومى ماضرة الإسـالام فى عهد

 عن فاطمة أخت الحجالج ، و يحمها بالرفاهية والنعهاء : تشتو بكة نمهة

وقد ضرب بمناعتها المثل ، نقال الثـاعه :
 وفيها خيبر ، ومى مدينة حصينة كذلا ، كان يسكنـا اليهود قبل الإسلام، ولقى

المسلمون من كيدم وحر بهم عنتا ، ومى على عكس الطانف ؛ إذ كانت وخنة الهواء ، كثيرة الوباء ، قال الشاع :
r :



 وحوشه الغزلان والذناب، والأسود والضباع، ومن طيوره المقبان والغر بان، والنهام والـالمام ومن زروعه النخيل والأعناب . ؛




وهذا الإفليم ينقسم طبيهيا إلى ثلاثة أقسام : (1) الـهل الساحلى ويعرف بتهامة .
( ) ( المرتفعات المبلية ، ومى مواز ية للساحل . الصحراء الشرقية .
وستقرأ في الفصل الثالث من هذا الـكتاب الـكثير من مظاهـ مجد اليمن وعزته فى المصر الماهلية الأولى
ץ
 وكان ذا صلات تجارية مع جاراته .

الفارسى، ويستمد أهلها ثووتهم من الغوص على اللآلى" واستخراجها، والتحارة فيها .

0
 وجوّه الساحلى مستدل جميل المواء ، أما الجزء الداخلى غـلى


والضباع ، والزراف والقرود ، والنهام •

، 7 ولا بوشك الطرف أن يبلغ غاياتها ، يمرى فيها السراب • جر يان الما• فـ الأنهار ، وتظر

فيها الوحوش اللKمرة ظهور الحيوانات الآنسة فى الحقرل الناضرة . فن هذه الصحارى : (1 محراء الدهناء ، والنفود ، والأحقاف " ه و بهض أجزاء هذه الصحارى خصب، و إن تـكن رملية ، فانها تصير بسقوط الأمطار من أَجود المرامى،
 تك ادت تبتلع السابلة لنعومتها وعدم تماسكها ، ميتجنبها الجوابون ابتغاء السلامة لأرواهمهم

وتتألف في بعض أجزانها دارات يكثر فيها النخيل ، كا أن بها مناطت خصبة كجبل

 بالذات الأثر العظم

- V
 البانب الشاطىى البحر الأحمر . وحاضرة نجد الآن مى ه الرياض ه وتقع فى إيالة اللارض ، ولى المعروفة قديما بالجو


ومن مدن بجد الصغيرة الآن المامابة ، وتقع على يجرى عين فرزان ، وكانتقدما تطلق عل منطقة واسـة
وقد تغنى الشمراء قديما بجو نجد ، وبجمال موامبا ، حتى من لم يسكن بجدا ، ولا


باختلاف المنطعة ، فالمر يق ووادى الدواسر هاران مثالا .


 ترد فِا نقدمه من نمـاذج ، وحسبنا هذا الذى قدمناه في تخطيط جز يرة المرب .

جوت بلاد الحرب و آثّره في شعره



البو ، ماعدا بعض المناطق الساحلية ، وقد أجملنا ذلك قبل ، فنصل هنا هذا الإجمال : (1 تظهر الحرارة للمطوية على (ا الرطو هة ه فى السهول الساحلية ، وبخاصة في نهاية بلاد المن و وإمارة البحر ين ، ومن القبائل التى كانت تسكنها بكر وأسد وتيم . وأزد وغيرها

Y F تشتد الحرارة الـالصة فى الوهاد التى تبوسط الجز يرة ، وفى الوديان الواطثة ،
و يمتدل المواء فى المرتنعات والنجاد
ومن القباثل التى كانت تسكن هذه الأتاليم : بنو حنيفة و بنو قشير ، وجمدة و ير. بوع ونمر وكلاب، وغيرها .

ويلطل من رمضاء الصحارى التى على شاطئيه صينا .

وقالوا \&نها : إنا تهب من مطلع الشمس ه كما ثال ابن الدمينة : ألا ياصبا نجد بتى جّت من نجد


الأعشى لها واصنا مسير ناقته قولُ :
صادف بالليــــــل ريیا دبورا

 وأهلكت عاد بالدبوره) ومازال الثمراء يتحدثون بعرارها ، ويلهجون برياها ، فيقولقائلهم : فـا بعـــــــد العشية من عرار



وهال غيره :
قفا ودعا نجدا ومره ع حل بالمَى وقلَّ لنجد عندنا أن يودعا
 ولم نكن بلادم تجرى من تحتها الأنهار ، أو تسسد بميع أقسامه بالألمطار ، فأحبوا
 وقلدم ششمراء ؛ الأنهارُ من طزقهم ؛ والماء بعض سبلهم ، قال ابن ز يدون الأندلسى : ليسق عهدم عهد السرور فا
وقال أحد بك شوق :
: 11


 وكانهم .هاتين الرحلتين كانوا يتقون الأجواء عند اجتلاب الأرزات .

تقسيم القباثل العرية على أجز اء بلاد العرب


 قر يش ، و بسط فى رقتها ، جعهلها تشهل العالم الإنسانى . (T ومناءة ، وغنى وثروة ، وكان يسكن الطانف مح ثقيف بنو عدوان و بنو الـلارث و بنو سعيد

 الشا بين قلوبهم بالإسلام م ع - وكانت هذيل تسكن جبالا بين مكة والطانف ، وقد اثتهر الهذليون بشعرث - الرقيق ، ونسيبهم الهذب البميل - 0 وعذرة إحدى التبائل الميرية النازحة إلى بادية الحماز ، وقد اشثتهر أبناؤها

بالغزل العفيف ، وفتياتها بابلمال الراتع

- 7 حمير ، وقد تعددت رسلات أولثك وهؤلاء؛ حتى سكن بمض اللـحططانيين من أبنا. كهلان
 وهدان ومذحج والأزد .

الشثمال الأحقاف ، وكانت مسكنا لماد قوم هود عليه الدلام
- 1 البحرين قباتل من تعم ، وم عدنانيون مضريون

أْ البيثة فن الشعر العربى
البيئن أعظم المو 'مل المؤزة فى الأدب ، بز مى فى واقع أمرها ، وقوة وقها تمتبر



 شرس الطـ, : !!ا كل يميش فى الصحراء ؛ فهى التى خلمت عليه صفرة رملها ؛ وصلابة


 بتأثيرها في الإسان ؟




ميها هو :- :





 أن يكع أن هده الأبيات لشاءه جاملى دون أن يكون عالما ذلك من قبل ؟

طل المنخل اليشكرى ند-ع النعان ومميره ، والنعان كان ملـK عل الميرة من قبّل الغرس :







 هصد وتبدى عن أصيل وتتى
 وجيد كجيد لزأَم ليس بفاحث





لiصصن)
حقاتت أديـــــــة
شاعر: الوُ مم :
الشعر فى جميع الآداب المالمية هو سفير الشمور ، ورسول الوجدان ، وتوجمان العاطفة ، ذلك شأنه ف جميع الشهوب ، لا ينغرد بهذا شثعب دون شمهب ، ولا تمتيز به أمة
 فى المس ، وتمايز كذلك بتيقظ الوجدان ، وانفساح الميال ، فتمى وهب الشّ للأمة من هذه المانى قسطا أوفر بلغت فى الشاعر ية درجة أعلى ، و إذن فن الغلو فى التعبير أن نعول : " فى الأم الشاءرة وغير الشاءرة ، والمطبوعة على الفن والآخذة فيه بضروب المحا كاة

والتقليد ه .
و إنـا التصد فى التمبير أن نقول : فى الأم من أوتيت استمداداً طبيميا للشاعرية على

 وشالت في ذالك ، وكانت بينَ بينَ فـ ثالثهما .
وهذا ملحوظ مشاهد فى التديم والمديث ، فإنا لانستطيع أن خیع على شثعب بموت


 انمتصف مرى التّاعر: تى الشُعب الوامر : بل قد يختلف الشعب الواحد فى مدى استعداده الطبيى ، وتهيئه الفطرى ، ولWل

أبناء جنوب مصر أورف استمداداً للشاعر ية من أهل شماله ، و إن كانا ججيعا ذوى استعداد ،
 وتقل فى دالها ، وهذا الغناء الشعبى هو اللبنة الأولى فى الأدب الرفيـع ، والفن المِيل . وهذا هو الشأن فى الأمة المر بية ، فإنا نرى المحطانيين أقل حظا فى نظم الشُر
 و بين أبناهُهم

اُر البيُّ: قى الاستعراد العبيعى والاستمداد الطبيىى - فيا نزى - أثر من آثار البيئة في الـُموب ، وعنصر من عناصر
 الشعر بخاصة ، والأدب بعامة ، وفى انحطاطه ؛ فالفطرة الإنسانية من أقوى مكوِّناتها البِو النى ييما فيه صاحبها ، والطبيهة الجفرافية التى تخلق ذلك الجو . وعلى أى "الإنسان ابن بييتّه، وهو فى بُداءته و بداوته أسير عاطفته ، تبسط عليه ظلها،



كجة عابرة أثارت حر باضروسا ، وكم من نظرة عابثة استولت على قلب جادٍ صارم شأن الإنسان فى فطرته وسذاجته كشأن الطفل فى نشأته وطفولته سواء بسواء ؛
 طفالا ، و إن جاوز طور الـكهولة ، بل و إن بلغ مرحالة الشيخوخة ،
 فى بعض الأمور ، ويرسل ;ـكره وراء العليل من الشئون ، وهكذا يتدرج فى التأمل والدبر ، حتى يصل إلى مستوى من المدنية والـضارة يتيـح له أن يبتكر و ينشى' ، وأن يتخذ من هذا الذى يبتكره و ينشئه أسبابا لــكَابة .

اعّْار النُر على العنل :
يصصح المثل حينثذ المادى إلى الإنشاه والاحتراع ، وعليه يعتمد النثر فى تسجيل ما ينشى" ، فق حين ينبهث الشهر غًا قدمنا من نبهة بعيدة كل البعد عن هذه السبيل ، تلكـ

- الثبمة مى الهاطفة ، ومى الشعور
 لأنه يتخذ الهعل رائدأ له ، ولا يمول على المقلى ذلك التعو يل إلا الشمب المتمدتن ، انظر Hل الشعر الباهلى تجده خاليا من اللمالى الفلسفية ومن اللظرات العميقة ؛ إلا اللقليل من
 .

س:ى التُعر للنُر :
وعلى هذا عَول : إن السُر يسبق النرْ فى الوجود سبق غيكم العاطفة فى الإنسان دون

 عن الإحساسات ، مثير للذة تقدير المـال



 أعراقها ، وذك أنيامها الصالحة ، وأوطانها النازحة ، وفرسانها الأبجاد ، وسمحائها الأجواد ؛



 الـمياة اليومية من بيع وثمراء ، وطهام وثرابب ، وصيد ورعى ، ونوم و يقظة ؛ إلى غير هنه الأمور التى تقوم عليها الحياة الإنسانية الساذجة .

أما التنر الفنى الذى يمبرون به عن رأى خطير ، أو يرمون من ورائه إلى أله عظم ،
 الألفكار ، فهم ــر يدون فرض الرأى ، أو الإقناع بالفكرة ، فا يسمدوا بالوصول إليه . وها نحن أولا• نرى في ريغنا شمراه ، لاينقص شمرم خیال ، ولا تnوزه عاطفة ، ولايحتاج إلى حسن تصور ، و إنـا يتمصه اللمظ الصحيع ، ويموزه الميزان السلم و يكتاج إلى دقة التصوير ، وليس كل ذلك بسالب إياه منى الشاعر ية ، فعذره أنه ينطق هذه اللغة ، ولو عرف غيرها لنطت بها ، وأن مواز ينه و إن لم تك المن سليمة فهى أقرب


دقة التصوير .

النثعر بزرة النـُ الجاهلى :
والانثر الفنى الباملى الذى يثير اللذة ، ويبعث على الإيجاب نادر ، وهو فـ متداره إذا قيس اللى الشُر ليس شيئا مذكورا ، و إذا نظرنا إليه على اعتبار أنه معبر عن المقل لم نجد له وجوداً ، و إذا أغغلنا ناحية الوزن حق لنا أن نتول : إن الشمر هو البذرة الأولى للثا
 وما وصل إلينا من النثر غير الخطب لايعدو أن يكون حكا متغرقة ، أو أمثالا منترة أملتها


أطه المeريبى نرُ راق ؟
إنى أخالف جمهرة من زعاء الأدب يرون : ه أن تاريخ الأدب الهر بى يدل على أن


 المقل فى تصوير مظاهرها ، أو وصف آثارها ، وإن تتكن فقد كانت تصور شعراً
 شث فنى ، فإنا سنفترض أنه زثر عاطنى ، وهو مااتفت على تسميته فىالصصور الأدبية المتأخرة -بالشتر المنور
زُول الفرآّ نُمرا :



 بأنه شاع كانوا على يتين بأن القرآن ليس شعراً ، و بأن الرسول ليس شاعرآ ، فليست
 أغراضه المتعارنة بينهم ؛ وليست وا له أوزانه المرسومة عندم ، ، فالقرآن لايشارك الشهر فى غير


بيتا من الشتر ، و إن جاء بعض كلامه منظوما كالنى روى عنه :
أنا النبى لا كذب ألا
و إنما ادعوا هذه الدعوى ؛ لأنه أرقى من الثرُ ، فيجوز أن يمد من الششر، أو يمب آلا يعتبر من الثنر

النوع فى معنى الثعـ :
وإذا صح لنا أن نتوسع فى مهنى الثشر ولم نقيده بـا قيده به المرب من أنه الـكان الم



 فنقذفه على ألستنا ه ،

صفوة العول فى سبق الـُعر للانشُ :
بعد كل هذا الإسط نستطيع أن نقول : إن الشعر أسبق من النثر بيمهيع فنونه ، أسبق










فلا علينا أن نقول بعد هذا العرض الواضح ، والبسط الضافى : إن الشعر ليس أسبق من النُر فسبب، بل هو ألسبقمنه بآماد بميدة، تستوى فى هذالالحـكم جميع الآداب المالمية،

ولا يضيرنا فى حكنا أن يكون الشعر سطحى الخيال أر عيقه ، ضيق الآظاق أو واسمها ،






هال النُر الأولى :




 بجماله الرواة ، واعتنى بتسجيله المؤد.ون والثداة . على أنى أ كاد أوقن أن هذا النثر الذى يِوى بیصه شيوخ الأدب - كـصاحب الأغانى




نغل الشُعر على النُر :
اتفق الأدباء ـ إلا القلة الضئيلة - على أن الشمر بجلَّ أفضل من الثنر بجلة ، وبحن من ترى هذا الرأى ، ونتيم الأدلة على سداه وصوابه فنتول :

1- نغل القرآ~ على النعر :
إن المرب طرا حينا بهرم القرآن ، وأخذتهم بلاغته زعوه شمرا إيـانا منهم بأن

 و إن فقد مقوماته من خيال ورزن وقافية وموضوع وأسلوب ،
r ب- فنل الشعر على الفُوص الجميلة :
الشُر أحد الفنون الجميلة ، ولـكنه منها واسطة عتدها ، وبلر فراقدها ، فأين منه النقش والتصوير ، والنحت والموسيقا؟ إن فيه إلى نظمه ورصفه صورا تبهر هرة المصورين،
وجالا يسحر نوابغ الرسامين ، والموسيقا لاتسهو إلا به ، والغناء لايكلو إلا فيه . إنه يتألق بين الفنون فيفيض عليها حسنا ، و يمنحها وضاءة ولألا. ، فأى فن بهيل ليس الشُمر فيه الأثر الرائع المليل ؟

- r

موضوع الشعر أعلى بالقلب ، وأقرب إلىالنفس من موضوع النر ، بل من موضوعات

 منثور ؛ لأنه يكمل موضوع الشعر وأخيلته ، و يقتبس ألناظه وموميقاه ، و إن لم تسم الى موسيقا الشُر

ع
ولا نلجأ فی حججنا إلى ماذكره ابن رشيق فى كتاب المعدة من الذ الشمر يغضل النثر لأسباب فنية ، ه وأن كلام العرب نوعان : منظوم وهنور ، ولـكل منهـا ثلاث طبتات : جيدة ومتوسطة ورديئة ، وأنه إذا اتفقت الطبتتان فى التدر وتساوتا فى القيمة (r)

ولم يكن لإحداها فضل على الأخرى كان الـــم للشعر ظاهرا فى التسمية ؛ لأن كمل منظوم


 فن أدباثنا من يصف هذا القول بأنه كألام ضهيغ ، و إن يكن بيان ذلك الأن ألديب أضهن من بيان ابن رشيق ، وليس هذا بجال تفصيل نقده .
: 0
وأوليك الذدن يقولون إن موضوعات النثر أخطر من موضوعات الشمر جد واهمين ؛ ثالشمر يتناول الـكون بأجمعه ، وموضوعه مكا قال غيرنا : اللّ والإنسان والطبيعة ، نهو كل مافى هذا الوجود ، على أنه يستطيع أن يتناول جميع موضوعات النا النر ، بل هو الآن الان



 أراد أن يهد لابيعة لا بنه يزيد استعان لها بشر مسكين الدارمى ، ذلك الذى يقول فيه :



وأن يت مروان بن أبى حنصة في الاحتحاج للعباسيين على العلويين ، وهو : ع : أنى يكون- وليس ذالك بكأن - لبـــنـى البنات وراثة الأعهام ؟ كن أشد ملى آل على رضى الشهنه من ظبات السيوف ، وأسنة الرماح ، بل كان هذا البيت دعامة من دعأم الدولة الباسية


موازتْ: بی :ْمر وشعر :
( 1 ) فال عبد الله بن الز بير حيغا قتل عبد اللـك بن مروان أخاه مصعبا من خطبة

 وتناول أبو تمـام الطانى هذا اللمى فى تعز يته ماللك بن طوق عن أخيه القاسم ، فقال :

.
1
لا تطر به الاوسيعا ، ولا يللك سمعيه الجرس والغناء . ( F



 فى حين تزك الخطيب هـذا الملنى ، وقال إن التجلد والصبر والأمى الملكتوم خليق الما

 أخاه ، وبخاصة إذا كان هذا الأخ هو البطل الهظم ، والرجل الــا والغرت عغيم بين الأمى والبكاء ، فالأسى للرجال ، والبـاء النساء ، أما السلوة التى قونها
 ألد أداء ؛ نالَّآم تقام لنساء يبكين فيها ويندبن ، ليثن الرجال للأخذ بالثأر ، ولغسل

العار ، وخص الشاع الغوانى بالبكاء ليدل على فذاحة النازلة ، وشدة الـكارثة ، ومن تبكيه الغوانى خليت أن يبكيه غيرهن . أما فقرة عبد اله فلا تشتهل على قليل من ذلك الـكثير من المعنى ، كا أن العترة على
 دنهـ إليها التكلث والسحع ، وأحل منها دون ريب النوانى ، والهلع والمزع معناها واحد ،
 و إقامة الستجعة


 بعيدة ؟ أم نقول : إنه كان بين صفين من الرجال والنساه ، خـلا رجالا ... والتغت إلى النساء كأشار إليهن قاثنلا : وتلك الغوانى ... ؟ (ب) موازت: أخرى :
 و إنا من أمعاب الرأى الأخير ، وسنورد الرأى الأول ، ثح نرد عليه ونفنده ، وللقارى الـــع بعدثن
 المر• بأدبه وهو الفرع ، فإذا اجتمعا قو"ى كل منهما صاحبه تقوية النار فن الظلمة للبصر وقال أحد الثمراء :

رأيت العقل عقلين فطبوع ومصنوع
,لا ينغ مصــنوع إلا
كا لا تفن الشمس وضو الهين كمنوع

زعم صاحب الرأى الأول أن الشاع Dا كررككتى مصنوع ومطبوع على غير داع ، وقد سلمت الأولى من ذلك التكرار ، وككة مصنوع فى الشمر تقابل كملة مكتسب فى النتر ، ومكتسب أليق بوضعها ، وأدق فى الدلالة على مايراد منها ؛ فالمتبى أدق عبارة ، وأحك






 كا دون إخلال بالمنى فى حين أورد الأول فـ عبارته مايمكن أن يسمى حشوا ؛ إذ يقول :
 جزء من الأصل وليس قسيلا له ايعول .
ب ب ب- عندى أن تكرار مصنوع ومطبوع فوق أنه أكسب البيت جرسا جميال وموسيقا عذبة ، ومطابقة مستساغة فيه ممنى التوكيد ، و إذن فلس من التكَرار الميمب . r - تشبيه الشاع أدق وأظهر فی بيان نضل المقل المطبوع على المصنوع ، على أن
 وتدفع إسراف الظالم . ك- كـكة مصنوع أفضل من مكتسب التى يطلبها صاحب الرأى الأول ؛ أفضل ليطابق . بها كمة مطبوع ، على أنها من ألفاظ الأدب والشعر ، فيقال : شاعنمطبوع ، وشاعمصنو - - هذا إلى أن ألفاظ الشمر أقل من كمات النر ، و إلى أن لموسيقا الشتر رنينا . يسم الأذن رنين الجلال

أسباس ربامْ الشعر للتُر :



 الموازنة كثيرة

نُر يفعل الشعر :
 المزء منها ، فهى أْضضل من قول الثناء :
 أما أوجه التفضيل فـكثيرة منها : الإيباز ، فالمـكـة كملتان، والشُطرالأول من البيت،

 على علم بأعضاء الإنسان ، فأصغر الأعضاء القلب واللسان ، ولهدم التكرار كما نرى



كو


أقــام الشعر عند الإِفزج :

 أياد وصنائع ، وما حكموا لبعفهم على بعض من ظفر وانتصار ، وما أصاب غير هؤلاء من الالا
 !إلى هوميروس الشاع اليونانى
ولم يكن الشهر القصصى مستقيم الأوزان دانمـا ، بل قد يستصصى الوزن على الشاعى


 أن يتصوركل هذا ، و يصوره لقارئيه أو سامميه كأنه حقيقة واقعة ، فعبئه لذلك ثقيل ،
 وأوهامهم ، ولا بمقتدر على تصور ماتصوره لمم نفوسهم من أمان وآمال .

الثعر التميّلى :
أنا الشثر المثيلى فيخالف الفصصى من وجوه ، فهو يؤز فى القلوب من نواح : ناحية السمع حينا ينطق الممثل به ، وناحية البصر حينا يوى المثمل أمامه يهبر عماير يد التعميرعنه ، الما ،


 والشعر التمثّلى قوامه الغنى هو الشمر التصصى الدينى ، فنه نشأ ، وعليه اعتمد ، ث أخذ يخطو نحو الــَال ، ويستقل عن أصله الذى منه نشأ وعليه اعتهد ؛ حتى بلغ

 اعتمد المْثيل على النتر ؛ لأن هذا أداة طيعة مهلة للتهثيل والموار ، فالموار بالنشر اليسر من الحوار بالشتر ، والتمثيل أفلب أمره حوار وعادثة ، والأغراض الأخر الم التى عناها الما


اللميال ؟ و إیا يكدى فيها النر المتمد على الفـكرة السديلـ والرأى الرشيد .
الشعر الغناكى :
أما الشعر الغنانى فهو الشعر الذآى ، المبر عن عواطت قانله ، والصور لمشاعره ، وقد
 راثيا ، ويشدو به مفتخرا ، ويرجهه ناسبا ، كا كا كا كان ذلك شأن الشُر التصعى فَ أرل عهده .
أُتسام الشعر العنأُى :
 أو تكَو ينها ، فيصفا ، كان هذا الوصف صادرا عن ذاته ، والثاع الذى يستثيره إنسان ، فيتحمس و يغخر هليه ، ويعد مناقبه . . . كان هذا الفخر صادرا عن ذاته ، وهكذا
 واللدع والــــكة

العرب وتغنم الشعر عند الفريجّ :
يقول الباحثون فى الآداب الر بية : إن الرب با ميكن لمم حظ من الشعر القصصى والتّثيلى ، و يكادون يتققون على هذا الرأى ، و إن أختلفوا فـ أوجه الاتفاق ، ومن تردّد منهم اعتبر بهض مقطوعات الفخخر التصويوى من الشمر القصعى كعملقة عمرو بن كلثوم


 و'ـكنه الرأى نَتَع به ، فندافع عنه .

قول مؤرخى الؤدب عن النعر اليونانى :
يعولون : إن المثعر اليونالى القديم كن فى أول أمه متصورآعلى الفصص الفصير ، ثم
 وصaدت فى سلم المدنية دزجات ، واستطاع من قام بهذا الجمعوالضع أن ينظر فيه ؛ ليجهل منه وحدة متاسكة الحلقات ؛ لأنه لايمكن روايته وهو Tالاف الأبيات إلا إذا تماسلك بعضه عع بعض، واثتلفت حوادثه تمام الايتُلاف .

اللكتابت والثشر التصعى :

وسهلت وساثلها ، وهان على الناس استخخداهها في تسججيل هذه القصص الطويلة .
 الأمة اليونانية من الحضارة والمدنية حظا أقدرها على أن تحافظ على هذا الأتراث المِيد تلك الأخيال الطويلة من حتب التاريخ الأولى .

ومايقال عن الإلياذة والأوديسة يقالعن المابهاراتا والرامياتا الهنديتين ، وعن سنوحى والبحار الغر يق المريتين ، وعن غير هذه وتلك من قصص الأولين

لمازا لم يـكس للعرب شُعر قصعى ؟
و بعد هــذا أليس من حقنا أن نتساهل ؟ للاذا لم يكن للعرب شعر قصصى ، وقد آمن الجميع بأنهم ذور فطرة أدبية سليهة ، وذوق فنى قويم ، وأنهم يُسامون اليونانيين فى ون الم تلك الفطرة ، ونى ذلك الذوت ؟ أليس الشُر القصصى ينبع من النبهة التى ينبع منها الشهر



 لـاسضى ولا يلى

أدلتا على أد العرب Bه 'لهم سُعر قعـعى:

- ا اهتدى العلاء المنقبون من الأوربيين عن أطلال الدولة السبئية فى المنن !لى بعض الآثار ، وذ كروا أن دولة سبا بدأت فـ نحو القرن الثامن قبل الميلاد ( أى حين ألما
 - F
 قرن من الزمان . أ ها أن أرض سبا كانت منأخصب أرض المنن وأثراها وأغدقها ، وأكثرها جنانا وغيا وا
 متفرقة، وكانت مسيرة أ كثر من شهر اللراكب المجذ على هذه الحالة، وفى "لمرض مبّللك.

وأن الراكب واللار كان يسير فتللك البلاد من أولا إلىأن ينتهى إلى آخرها لآواجهه الشمس ، ولا تعارضه ، لاستثثار الأرض بالمهارة الشتحر ية، واستيلانها عليها ، وإطاطتها بها ، وكان



 من الأعصار ، لايعانده ملك إلا قصموه ، ولا يوافيهم جبار فـ جيش إلا الا كسروه ، فذلت لهم البلاد ، فصاروا اتامج الأرض ،




سبب غرقهم ، فقال :

من جرذ كفعل خنز ير الأجم أو تيس صرم من أفاويق الغي
يستحب صخرا من جلاميد المرِم الا له
 ومع يقينا بأن هذا الشعر مخترع مع هذه الأسطورة ؛ !ذ الم تـكن لغة قوم سبا مى لغة قر يش ، ولم يكن سبب انفجار السد جرذا كا تزا تمه الأسطورة ، فإنها تبين ذنا أن ذلك الليال الساذج الذى تخيل الأسطورة وشعرها يعترف بأن الأمة المر بية القديعة كان لـا لـا
 .
 أن مصدرها واحد ، غضارة اليمن تحدْت عنبا غير المسعودى من مؤرنى المرب ، بل

ع - نتد قيل إن الدولة التى قامت بالمين نالت من بسطة الحياة ونغامة المدنية حداً

 بـد من أعظم م ا أنتامه البشر
وتصور اليمن التى تتحدث عنها كتب التاريخ تنطق بعلمبم الواسع ، وفنهم الزاخر ،



 . يشبه زتير الأسد ه ه

و إذا كان فـ وصف القصر مبالغة ، فانها تؤيد رأينا ؛ لأن المبالغة دليل. على إيمان
 تلك الجائب
الرودْ المُمْ: والدولْ الخورابيـة :



 فى ذلك الزمن السحيت ؟.

رأى الأستاز بــجى زيداN :
ج- 7 لـكن أ كثره كن غنائيا، وليس فيه من الشعر الاقصصى إلا نتغ قليلة ، أما المثيل

فيظهر لأول وهلة أنه بعيد عن آداب الرب
وسنرى أنه موجود فيها على صورة ساذجة تشبه إلى حد كير الصورة التى نشأ بها
 يقول : D وعما يعد من قيل آداب المرب فـ ذلك الـعر سفر أيوب ، والمرجح عند أهل التحقيت أن صاحب هذا السفر فى التوراه عربى الأصل نظم ذلك الـكتاب شعر|




لأنه نظم قبل إلياذة مو ميروس بألن منة ، وحهابها راتا المند بعدة قرون ه ه

و بعـد ، فإنا وقد ينا أن عوامل الشعر اللصصعى كانت متوافرة عند المرب
 الشتعر المتثيلى ، وقد كان أول ماعرف أسيويا ؟


 من الـتم اللازم أن يكون شعر بحيع الأم متحد الصورة متَاثل اللون ، فإنه حتى الآن ليس هتحد الصورة ، ولا متّاثل اللون ، ولا جاريا على نعط مستعم لا عوج فيه ، ولو أنطا
 وعَل واحه ، وشُور واحد ، وليس شى، من ذلك هادنا

مناقتش: رأى ان الأثر فى أقرمي: السُعر العربى :
قلنا : إن المعول أن المرب كان لمم شـر متنوع فيه القصصى والمثّيلى والغنأى ، وأن


 الصورة إلى عهد امرى" القيس ، وهو قبل الإسلام مانة سنة زائدأ لا ناقصا ، فقصد الألمد
 ذلك فإنه من غير المعقول أن يكون الشمر قد ولد كاملا في معانيه وفى أسلو به وفى أوزانه ،
 وها نحن أولاء نرى أن بد القصائد ببكاء الديار مشلا تتابع عليه الشعراء جيلا بعد


 ليجارى تلك الملانى ؟

الشعر الحمور'بى و'ليمنى Bه بغير الله; العرنانْت :
ولا ريب أن الشعر المورابق ؛ والمينى كان بغـير لنة عدنان ، كان بلغتين تخالفان فى أصولما وقواهدها اللغة الهدنانية مخالفة لابد أن تكون عظيمة ، حتى ليصمبا على القارى" فهها ، وهاكُ مايؤ يد مانتول نتالا عن كتاب تاريخ آداب اللغة المر بية ل大رحى زيدان ، كال :

ه قس متدار الفرق بين لغة مضر ولغة عالقة المرأق بالفرق الذى وجدوه بين لغة

 على حجر عليه كتابة عر بية بالخط النبطى زقشت فى أوانلّل القرن الرابع الميلاد ، ألى قبل
.
ثم أورد المؤلف صورة الـكتابة ، وقال : ها وإليك نصها كا تقرأ ، كل سطر على حدة :
1-1 Y Y F وملك الأسدين وتزار وملوكهم وهرب مذحتو عكدى وجاه .
 ع- الشُوب ووكله لفرس والروم فل يبلغ ملك مبلغه . - 0 ثز يڤول : (ا هذا لسان عر.

تفسير هذه الـكتابة باللغة الهر بية الفصحى ، وهر ور :
( 1



0
 قرون ، فتكيف تكون و ينهما بضمة وعشرون قرنا ه ه ه

عود إلى رأى ابن الأثبر :
ذلك الرأى الذى يقول به ابن الأثير هو رأى أمُة الأدب الهدماه ، وقد عللناه وأظهرنا

 ونضوب القرا'خح تلك الأحعاب الطو يلة .

 النى وجدوه ، ومتحوا من الهين التى عرفوها ، إذ من المال أن يولد الطفل رجلا ، والن الن
. يظهر الناقص كاملا
لو نظروا لأوا امرأ القيس نغسه يعول :
عوبا على الطلل الحيل لعلنا ولا يجد بين أيدينا من كتب الأدب واللغة عن ابن خذام هذا النى يتخذه أمير الشُراء

 قال من شهر ؟ وفى أى زمان ومكان قاله ؟ هفال يجد شيئا .





 الاستعارة والاستعادة والتكرار ممـا يدل ملى أنه يريدها جامعة شـاملة جهيع ما يمكن وهذا شاعـ آخر يقرر أن الأول لم يترلك للَخر شيينا ، وينى فى صيغة الاستفهام أن

 وََن أوليك الذين يقررون و يؤ كدون أْهم متَبسون ومستميرون ، ومستميدون ومكررون



الشتعر العربى المفقود B بم بلماد تحطاد :


 تستحصد أجزاؤه ، فم يوصفبأنه قصصى أو متميلى .

الحوار ڤو الشعر التمبلى :
إن تلك الماورات التى تورى عن امرى التيس وعبيد بن الأبرص ، وعنه وعن التوءم اليشكرى - ع أننا نظن أْها موضوعة ـ تصلح لأن تمطينا صورة للحوار الذىيعكن

أن يستمد عليه المسرح
وها هو ذا الحوار الذى زعم أنه دار بين أمرى' القيس والتوّم :

شاءر 1 فأجز ما أقول : فقال التو.م : قل ما شئت ، فقال امرؤ القيس :

فال التوعم :
فقال امرؤ القيس : أرقت له ونا

(1) البريق : تصغير برق ، والتهغير هنا لاتهظيم ، ووهنا : منتصغ الليل (Y)

(r)
-rq -
فقال امروٌ القيس : كأن هزيزه بوراء غيب .
فقال التوءم : عشار ورولَّلا لاقت عشارا .




فلما رأى امروّ القيس أن التو•م قد ماتنه ، ولم يكن فى الزمن الأول شاعر يماتنه الى ألا ينازع الشُر أحدا بعده





وكا الما متواور ين عند المرب .
وقد يكون من أسباب| انحر'فهـم عنه ـ إن كانوا قد انكرفوا - أو عدم الجاههم إليه إن

 الإبداع ، ووهبت فم بيتهم أُسباب تغرع الaّول .

الشعر الغنانى
انبعاش الشُعـر الغنأى :
ينبعث الشعر الغنانى عن عاطفة صادقة ، و يتدفق من وجدان سليم ؛ ! إذ هو يصور




 لتلحينه ، فاذا الشاعر مغن ، و إذا المغن شاعر .
الشعر القهعى والتختبل ليـا صالحيع للغناء دأیا :
أنما القسمان الآخران : المصصى والمثّيلى فلا يصلحان فـ جميع الأحوال للغناء ،
 يصدران عن باعث ليس قو يا قوة انبعاث الشمر الفنأنى ، هذا إلى أنهما أورب إلى الدين والأخ خلاق منهما إلى الآداب والدنون ، وها يكتاجان إلى الترو ية والتأمل ، وهذا مالم يكن الم

 بــا يشاه وير يد ، لا بعا يراد منه الا

الشعر النعصعى و'لتميّلى .حتابام إلى تدوبن
ثم إن الشمر التصصى والمتثيل يكتالج كلاما إلى تدو ين وتسجيل حتى يقتدر ناظمه

 بعض رجال الأدب من أنه ضِيق الأفق ، أو وَيد القافية ، فليس العر بى النى يعيش بين



 يتحول عنها إلى ماييسر عليه النظم ، فهو هطلق الـر ية فى ذلك الطين ، وهو الغالت الأسس والمواعد

ومعها فبحرالرجز يبيح له مالايباع فنیر سواه، وسهولة النظم به تتيح للثاعر القدرة

 وها هو ذا أحمد شوتى بك أستطاع أن ينظم الآصة التصيرة ، والمتّيلية الميلة دون أن يقغ فى سبيل نظمه قيد البحر أو القافية

أول من فـكر فى تقّيא الشعر الغنأىى عند المرب تقسيا فيه دتَ نظر ، واستقصط.


 و إذا كان ل:ا مانأخذه عليه نهو أنه آث المُطوعات القصيرة على المقطوعات الطو يلة ,التصاند الـكاملة ، وكانه أراد بذلك أن يعرض علينا من شمر الفحول أ كثر ما يككن أن يكّع فى كتاب ؛ فيكتى بالبيتين أ; الأبيات دليلا على جال الشمر وراد وروعته ، وعل قدرة

الشاعر و باعته ، مثله كمل البستانى ينسق الطاقة ، فيقطن من كمل نوع زهرة ، ليظهر غنى بستانه بأزاهيره

وقد قسم ما اختاره إنى عشرة أقسام : الملاسة والمرانى ، والأدب والنسيب ، والهمجاء والأضياف والمدعع ، والصغات والسير ، واللمح ومذمة النساء . ومن يجب أْن أبا تمام غض من قدر الوصف مع أنه كان من البارعين فيه ؛ !لا إلا


 :
(1) حبيا سرى يجتاب أرض إلى أرض
 (r) (r)


 (v) من المرفج النجدى ذو باد واللمض

أرقت وطال الليل اللبارق الٍمصض نشاوى من الإدلا
 كأز - الشثار يخ العلا من صبيره يبارى الرياح الـضرميات مزنه
 هع : يروى المروق الهامدات من البلى
$\qquad$




 (V)
(1) وبات الحبى الجون ينهض مقدما كنهض المدانَى قيده الموعث النِّغّ وى أبيات بالغة الإحسان فى وصف السحاب ، والتطمتان الأخريان إحداها فى وصف الناقة ، والأخرى فى وصف الثمبان الان


الصفات ، كأبيات أمية بن أبى الصلت التى يصن فيها شأنه وولده إذ يقول :
 !ذا ليلة ابتك بالشكو لمأبت وعا لشت


 جعلتجز'أى منكجبهاوغلظة إلى آخر هده التطعة التى فى أبياتها الـكثير مما يدخل فى الوصف الـدكى وتى وتندرج تحته ،
 , والناقة والسيف

قن يك أمسى فى بلادٍ مقامة يسانـل أطالا بها لا تجاوب

تمشى بها خُول النهام كانها إما
(r) ${ }^{\text {(r) }}$ : 09
(1) الجون : الــحاب الأسود أو الأبيض ، والأول هو المراد . المانى : المعارب الخطا .

الموعث : اللسأر ق الأرص اللينة • المهض : المهزول الضهيفـ .

 سخنة : حرارة . صالب : حمى مصحوبة بصداع •










 نظر فيها لا إلى فنون الشُر ، بل نظر إلى جزنيات اللمانى ، فيقول مثنلا : » الباب السادس عشر "ه فيا قيل فی مد عاقبة ركوب المـلكروه عند الحرب : قال النابغة الذبيانى :
سرنا إليهم وفيهم كارهون همم وقد يصادَف فی لملكروهة الرشَدُ وفال المكال المبدى :
إذا خفت فى أمس عليك صعوبة فأَصعبن به حتى تذل مراكبه ع :
 . خليلاى مبتدأ خره : هوجاء النجاه ، و ذه شطب ـ المو جاء : الناقة فسيرها هوج


وتال الأخرز بن جرين :
وأركب الـكره أحيانا وأمده ور بمـا نال فـ الـكرهالفتى الرُغ:ا لا تجزعنت لـكره أنت رأكبه وأجسر عليه ولا تظهر هـ رُعُبا

وقال بشامة بن حصين الفزارى :




 كلا من جيد الشتر ومصطفلاه
تْــم قرامت بَ بهغر :
ولقدامة بن جهفر كتابان فـ النقد ، أحدها : ندا النثر ، والآخر نغد الشُعر ، قال







 " . . . . ولـا كانت أقسام المانى التى يمتاج فيها إلى أن تكون على هذه الصن

 ا أكثر حوما، وعليه أثد روما ، ومو الميع والمجاء، والنسيب والمراثى والوصف والتشبيهه.

ولو أنه استغنى عن التشبيه بالوصف لـKن تقسيمه أقرب إلى ما تمارف عليــه

تقــمات أُمرى :
هr rrv جاء أبوهلال المسكرى المتوفىسنة
 خخسة : اللديع والهجاه والوصف والتشبيب ولا الاعتذار فأحسن فيه ه .


والاستنحجاز ، والمتاب والوعيد والإنذار ، والمجاء والاعتذار .



و بشارة وتهان ، ووعيد وتحذير وتحر يض وملح ، وباب مغرد اللسوال والمواب ، ، وهو تقسيم ليس بذى قيمة فنية ، فلا هو راعى دقاق المطانى كالبحترى ، ولا هو لاحظ خصبائص المانى ، فنحن نستطيع أن نجمع بين الهجاء والمتاب والوعيد والتحذير والتحر يض فى باب واحد ؛ لأنها تصدر عن غاية واحدة ، وكذلك الماح والبشارة والتهانى ، ثم الأدب والزهد
وقسهه البارودى فى مختاراته إلى سبعة أقسام : الأدب والمديع والرناء ، والوصغ والنسيب والمهجاء والزهد ، ومع أنه أيضا من زعاء الوصف فـ عصمره ، فإنه لم يعرف الـ
 و بعد ، فأقرب هذه التقسيمات إلى الدقة تقسيم أبى تمـام والبارودى ، فتشسيمهما تقسيم -الثاع لا تقسيم الهالم

لمصلِلِّ
فى الوصف وتقسيمه
معنى الوصف :
 وصعة: حلاه وجمله ، ولصديق أوصاف حسنة وصفات جميلة، وتواصفوا الــكرم إذا وصن
 وهو عند الانحو يِن يكالف معناه عند اللغو يين بعض الخلالفة ، فهو عند أولئك أعم وأثمل ، إذ جعلوه يتناول الملع والذم ، والمسن والقبيح ، فيقال : هذا فتى وسيم، وذالك
رجل دميم ، وفلان ه أصل كزيم ، والآخر له نسب تيم

 كاثيفة عن الململ ، وتحليل المشاع الإنسانية تحليلا يصل بك بك إلى الأعهاق ، إلى غير

 لمرهن المس إخساسه ، ويثر فيه شعوره ووجدانه ، وكتلك المناظر التى تخلب لب" المتأمل


 مايلبث بهد حين أن يصعل ويكمل و يوف على المتام . قُحتْ الومف نى الشعر العالمى : والوصن - فـ حعيعة الأمه - هو عمود الشعر وءماده ، بل إن كل أغراض الشعر

وصف ، فالمدح وصف نبل الرجل وفضله ، والنسيب وصف النساه والمنين إليهن ، والشوق إلى لقانهن ، والرثا. هو وصف ماسن الميت ، وتصو.ب آثاره وأياديه ، والمجاء وصف
 تحت الوصف ، هو على هذا الوضع كالدوحة الملتغة الأغصان ، الفارعة الأفنان ، المتامية


الوصف أول مانطق بـ الشعراء :






 نعم نطق الشعراء بالشُر واصفين - لامفتخر ين ولاراثين - فالفخر كا كا بلغة الشع الما



 ودع رأى من يقول : " إنأبواب الشعر اليوم تعدّ بالششرات لم يكَن منها فى الباهلمية


 لآلا

كثرة الومف ولفنانـ, على الدٔغرامه الدُخرى :
 الأطلال أو وصغ الظمن ، أو وصغ المبيبة ، أو وصف الحمر أحيانا ، ثم ينتقل الشاعر
 التلبر منها ليس كذلك .







 ه لك الو يلات إنك مرجلى "

: Lererer


ثم ينتقل اللى وصف بيضة المدر التى لايرام خباؤها ، و يصف الثر يا في في السطاء ، وقد
: لهر

 بل مى كاملن الــكو ين والتحبير ، وأى صورة أ كّل من قوله :
 مهنهغة بيضاه غير مفاضـــــة ترائبها مصقولة كالستجنجل تصد وتبدى عن أسيل وتتق


 جال فـ هذا المصر بعد أن يتأمل دقاثقه ، و يتصور جز ئياته ،

ثم ينتقل إلى وصف الليل وطوه ، وثبات بجومه حتى لـعأنها :
 ومن الليل ينتقل إلى وصغ واد :
وَوَاد كجوف الهير قفر تطمته وا تم يدير المديث بينه و بين ذلك اللنُب ، ومن ثم ينتقل إلى وصف فرسه ، وسنغرضه عرضا مبسوطن بعد حين ، و إذ يبلز غايته من وصف ورسه يعن سربا من البقر الوحشى .

 وأن وهيضه
"


ف : Y4
 لِس من فن الوصغ ، مع أنها لشاعر يتسع لـ مجال المخر والماسة ؛ لأنه ملك وسليل

ملوك ، ولـكن الوصف غلب عليه ؛ لأن من مغه أن يغلب عند ذوى النفوس المياشة ،
وم الشْـراء قبل جهيع الناس .
 حالصا ، هو يصن 3 أولها خليلته وصفا لا خغ فيه ولا فسوق ، بل هو تشبيه وتصو ير كeوكا :

 ثم ينتّال إلى وصف زيارة طيف العبو بة ، وسهاد الليل فى سبيل الإلمام به ، وأنه

آ آس
 فيقول :
ك في حرور ينضت !الlar بـم

 يسبع الآل على أعــــلانمها وعلى البيد إذا اليـــــوم متع
 كالفlلى ثم يسير فى هذا الوصف حتى يبلغ مثه غايته، فيرج على قبيلته يصفها، و يفخر بكرمهها وخلته ، ثر ماينى أن يحود إلى تصوير أث بعد الـيبية عنه فيقول:


لا ألاقِها وقلبي عنســـدها عير البلم !ذا الطرف ومن ثم يصف الثور الوحشى وصفا فيه دقة المُرنة ، وفيه سذاجة الفطزة ؛ هو يصن
 بين الـكلاب و بينه ، مـا سنرضه للك فِا بهد وما يزال ذلك شأنه ينفعل بين وصن الطبيمة السا كنة والمتحركة ، أو بين الفخر

فيتول :

 tال : لبيك ! وما الستصرخته
خ ذو عباب ز

هل ســـــويد غير ليث خادر


 عدوه

فى مســــام لِس ينثيه الورع


وارتينـL , الأعادى ثهـا
 بنبال 91 فهل بعد هذا يصح لقأل أن يقول : إبـ شمر الملاسة ف المصر الباملى غلب
 الششر الهر بى ه ؟ اللهم لا ، وقد قدمنا الـلجة والدليل .

النتاهر هو الوصاف :
إن الشاعر الوصاف يعبر عن خلجات الاننوس ، وخفقات التلوب ، وومضات الهيون ،
 والبدو ، واللمـر ، والشهس ، والتمر ، والإنسان ، والحيوان ، والنبات ، والبلاد ، وكل





 و يصور للك الشوق نارا تتأجج ، والسمرور نسيا يتأرج ، وغير هذا وذالك ؛ مـا ستقرأ منه الـكثير ، فتجد فيه روع المبير .

أثر البيئة العرية فـ أهلها
إذا تأملنا هصور شبه جز يرة الرب أدركنا لأول وهلة أنها وسى صادق لأشاءرية ،

 ينتظرون الوسمى انتظار المحب رجع الرسول ، ويؤملون من النوء أن يبر أهدابا على
 فى الصبح أو فى اللية الظللاه ، لا يشغلهم عن طبيمة بلادم السافرة ، ومناظرها الساسرة

إلا أن يمدوا من اليش شظفا ، ومن اللـاء رشغا ، ثم انصرفوا إلى ذللك الطبيى يتأملوند فيصفونه ، و يستنبّونه سـره و يسلنونه :

إن الذى حرم الصحارى منظرا ألـــــــــت عليها للاجلال ششمارا روحية صدفت عر. الدنيا وما فيها وأغت النتــــــــور مثارا
 دفائق ظواهرها ، وحقاثتق مناظرها

 وأراد أن يتصرف من ابنة ههه هال السطاء ، ذقال : إنى أجد ريع النسـم قد دنا



 عنها الجلال ، فهى تتهثر ويها ، وقال : ارعى واحذرى ، و بعد قليل سألمـا الاشالثة ، فقالت: كانها بطن هار أصر,
فرف أن غبرة السطاء قد اختلطت بكمرة خفيفة ، وان المسحاب قد تدلى لثقل مائه ،
 1.1
 هطلت الساء
(६)

عنايت العرس بالسماس والغيث :
و بلغ من عنايتهم به ، ورقابهم له أن سموه أسماء بترتيب دماته ، فقالوا : إنه أول
 فاذا كان الغيم فى عرض اللماء ولم تبصره و إنـا تسمع رعده فهو العقر ، فاذذا أطل وأظل الـطاء فهو المارض ، فإذا كان زعد و برق فهو المراض ، فإذا كانت السحابة قطها صغارا





.


 اسم يميز أثر المطر فى الأرض .
 الجر بياء إذا وقتت بين المنوب والصبا ، وهى المتناوحة إذا هبت من جهات كختلنة إلى آخر هذه الأسماء التى تبلز أر بعة وعشرين اسما .
 السند ، ثم الــكيع وهو عرضه ، ثم الـضن ، وهو ما أطاف به إلى غير تلك الأنماء الـكثيرة التى تدل على طول تأملهم فيها ، و إدمانهم النظر إليها ، فضر.وا بها الأمثال .

امتقالهم مظظاهر الطلبيت :
 فيصورونها أجمل تصو ير ، ومن نثر قو قول أعرابِى يصف الـطر :
ها تدارك ر بك خلقه وقد كلبت الأمحال ، وتعاصرت الآجال ، وعكف الياس ،






 قصة مار ية امرأه حاتم الطانى تصف سنة أصابها وزوحها فيها الeتحط ، ث
كُم زوجها ، فتقول :
 حدابير ، وضنت الراضع على أولادها ، فــا تبض" بقطرة ، وحلقت ألسنة المال ، وأيقنا
 وcدى وسغَّنة ، فقام طاتم إلى الصبيين ، وقَت أنا إلى الصبية ، وأقبل يعللنى كالمديث ،






شأنك ، فاجتدهنا نشوى اللحم ونأ كل ، ثم جمل يمشى فى الحى يأتيهم يمتا بيتا ، فيقول


 يكشف عنه ستوره ، أو يبدى بكنونه ، فوصنف الأرض بالاقشُر ار ، والسطاء بالاغبرا. وصغ يشُر بالفاقة ، وينىي عن اللاجة ، ووصف الإبل بالـدب والضهور ، والمراض. بالضنّ والجفاف يدل على اختيار المعالى ، فالعر بى يجوع ليطعم ناقته ، والأم تضنى ليحيا وليدها ، وما أروع وصفها الصبيا


تغطى اثنين من رنالما بجناحيها ، و يلتف من حولا بقية أولئك الرّالل .
 والظلال ، قلنا إهم :تخذوا من هذه البيئة أمثالمه وحكهم ، فيقولون : أظلم من حية ، وأغدر من ذنُب . ثال الڭّسدى :



وقالوا : ه ماء ولا كصدا ه وهى ركية عدة ه قال ضرار السعدى :


.

أر الييُت فَ الوصف :
و بعد فلبيئة الر بية فى الأدب الأثر القوى ، ولـا ذن الوصف بصغة أخصر الأثر

الأقوى ، منها يستهد مطنيـه ، ويستنبط أفكاره ، و يتخــذ تشبياته ، و يستوهبلا مادة أوصافه .
و إنا لنعلم فوق ماقدمنا عن طبيعتها أن العرب كانوا دأكى التسيار ، مدمنى الأسفار ،
 فى مكان ولا يسكنون اللى دار ؛ لينالوا رزههم ، و يبلغوا مايتبلغون به ، يخر جون إلى .واطن الل<<لا" ومنات المشب ، ومساقط الغيث ومنابع الـاء . .

 وأينام يشنون الغارات ، و يؤلفون اللصابات ، ويوقدون نار المرب التىكما أطفانـا الما عقالاؤم أوقدها سفهاؤر
و إذا آمنا بأن الشهر المضرى ههض نهضته الفتية قبل بعثة الزسول عليه الصلاة والسلام


 دامت أربعين عاما تتطاحن فيها القبيلتان بالسنان والنـان انـان


 إلا وصفوه ، فوصفوا وحوشها الضار ية ، وذابها الماو ية ، وظباءها السارحة ، وهمرها
 لالرسوم والأطلال ، والسهول والمبال ، والأنواء والأمطار ، والميون والآبار ، والبرق والزعد،
 وسلهم وحر بهم ، وأن يصغوا أدوات الحرب كالسيف والمع والتوس والمبمه ، وشأنهم
 والمداثتق والأثمال ، والمر وبجالس الشراب ، واللهو وعافل الميسر . وعلى الملجة لم يتركا


 صورة لمياتهم مى أصدق سفر المؤرخين ، وأدق سجل الباحثين ، ولذلك قالوا صادقين : ( الث*ر دوان المرب "
أقسام الوصف
الطبيت نى الشعر العربى
يقسَع الأدنا الرصصف إلى قسمين : وصف الظواهر الطبيمية التى مى من خلق اللّ القادر المبدع ، و;صف الآثار الإنسانية التى هى من صنع الإنسان الـلاذق المخترع ، ومن إلخرألج
 فيعقدون بِنها موازنة تنتهى إلى قسيمها قسمين : الظواهر المتحركا ، وهى كل مايكرى فيد

 والظواهر بلاتمركة إما خارجية كهذا المى قدمنا أمثلة له ، و يسميه الغر بيون الوصف

 أو لمات أفذ大ره ، أو ومضات إنسانه ، إلى آخر مايصوره من تلك المّوجات النغسية ، والاهتزازات الهاطفية ، وهو الوصف الذاتى .




وللشعر المربى قى مـذه وتلك الآثار الجلية ، ولا نظل أن آداب أمة ذات شاعـية

 أخرابهم فی أ كثر ضروب الوصف .

غلبَ الحسى الفردى على الو صمف عنـر العرب :
, بعد، فالوصن يدور فى غالب أمره على المس الفردى النى يشمر به صاحبه عندما

 يتحدث عن نفسه أو مايكس نفسه ، لايكاد يتحاوز

 والارتجال أو مايشبه الارتجال ، ومن كان هذا شأه لا لارضى من شهره إلا با يوضى عاطفته ؛ ويهبر عن شتوره .



عوامل الـتاعرية:


 و إكـا هى أحد الموامل التى منه| : الثقافة والمضارة والميثة والمصر والمللت ؛ ثالرب
 غنرتهم الثقاقة ، وثمتنهم الحضارة ، ور بطتهم بغيرم ألمباب وأسباب

نوْنا نى النألبف :
مذا وسنقس الشمر الوصنى إلى قسميه المعروفين : وصف الظواهر الطبيمية المتحركة والساكنة ، ثم وصف الآثار الإنسانية .
 الهاخلية ، إذ لم تكن الآثار الإنسانية وفرت - فيا عدا أدوات الـرات - حتى تلفت إلما

أنظار الشعرا. .

 شمر ية ، وما فى هذه الصور من دقة فى الفن ، وجودة فى الوِصن .


 تصويريا يكبب إلى شداة الأدب آثارم القديمة ، و يزجّى الليهم اللدة الفنية






 1•A لأن ذلك سيخر جنا عن الوصغ إلى كمل ما يكت إليـه ، وما أله كثر ما يمت إليه

- ov. -

قمْ الوصغ فى الععر الجاهلى :
كان الوصف فى المصر الباهلى أقوى فنون الشُر ، فكلما عن" لأحد ألم أن ينظم شعرا
 يبد.ون به قصائدم التى قد يكَون الدافع اليلها ضر با سواه ، ولــكن الشاعـ ينسى هذا
لمخرب ، وقد لا يلِ به إلا إلماما ضثيلا .

وششفهم .الوصف دوهم إلى أن يصفوا بعض التافه من عاداتهم ، فن ذللك آن غلمانهم كانوا إذا ثغروا رموا أمسنانهم فـ عين الشهس بسباباتهم وأباهيههم ، وقالوا : أبدلينا أحسن منها ، وصف ذلك طرهة بقوله :
بدلته الشمس من منبتهـ با بردا أبيض مصقول الأثر وكانوا يزعون أن الإبل إذا أصابها العر ، فأخذوا الصعيح فكَووه زال المرعن السقيم ،

مال النابغة في وصف تلك الهادة :
وكلفتى ذنب اصى" وتُكته كذى العر يكوى غيره وهو راتع
ومن ذلك لعبة الفيال حين شبه بها طرفة السعينة فى البحر تششفه ، فقال : يشت هباب الاله هيز ومها بها


 وثال طرفة فى المثى ذاته فـ أول مهالقته : : 112 وذك وأأ كل المرة أولادها حبا لما ، وأ كَل الضب إياها عتوتا منه ، فوصفوا به بر" الرجل ، فتال العملس بن عتيل لأبيه :

أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الــكاء الو بيل
 وليس كل ذلك فى حعيقة الأام من وصف الطبيمة اللاكنة أو المتحركة ، و إنـا هو وصغ للهادْ ، وهو يدلنا على إمهان فى الوصغ إمطانا لم يقغ عند حد ، و وإن أنكر ذلاع المنك大رون ، فأى وصغ الطبيعة الداخلية والنغس المتغيرة أقوى من تول علقهة المحل :



وأى وصف أبدع تصويرا لأخلاق النساء وغريزة حب الاستطلاع من قول المقبب المبدى :
, وكل هذا وسراه مــ سنهرضه فى هذا المزء يدل على أن الوصف الماهلى بلغ مبلغا عظيا

وصف الطبيعة المتحرك2 فن العصر الباهلى

عنى الشاع الماهلى بوصف الطبيمة المتحركم المناية كلها ، ولا سِيا وصف الناقة

 حله وتزهاله ، ورفيقة ظهسه و إقامته ، تحمل لـ الـكل ، وتمينه عل نوائب المهر ، وتصبر همس على لأواء الأيام ، دون أن تشكو نصبا ، أو تحس لغو با ، و إن أحسته لم تضحر
. ولمتملـل
إنها تظماً فلا تشكو الصدى ، وتجوع فلا تظهر الأمى ، وتتطى بغليلها الصمارى




 أراد إناختها ، وتنهض حينا يطلب نهوضها ، وترقل إن ابتنى منها إرقالا ، وتخد إن أحب منها وخدا ، فـكيف به بعد كل ذلك لا يكظظ ودها ، ولا يكسن نتوبا *م يتبع بوصنها وصف ما يشبها من بقر وسشى فيبدع فـ وصغه ماشـا لـ الإمداع ؛ لأنه شبيه ما منحه مودته ، ونظير سا أولاه تقدير• ون
 وسله ، ولموه وجده ، وطرَده وصيده ، لا يضن عليه بكهد ، ولا يبخل دونه بشأو ، إذا


 * قليلة كالـكرام ، عزيزة لاتضام * إنا ما يتصل به فآنا يصغ الصيد والطرد ، وآنا يصن المطارك والحروب ، و إذن فلا غراة

أن يفتَن بهها ، فيفتن فى وصغهـا .
( ) وصف الناقة
1


* ${ }^{\text {a }}$

(3)



 قتل موالى سنة




 لا (r) أمون . شأمونة الهثار . الإدان : التابوت . نسأثها : ضر بتها بالنسأة . لاهب :

 عظم الساق ـ المور المبد : الطربق المهد .

(1) بِّى خُصَلٍ
 (r) ${ }^{\text {(r) }}$ كنّ جناحَى
(A) هط,
(9) ${ }^{\text {(1) }}$

 $\qquad$ نيَّ خُلُوْ $\qquad$





(7) (7)

الوبر . الروعات : الإفز العا . أكاهـ : أهمر ضارب إلى السواد ـ اللبد : الالمبد وبره .


(الزميل : الرديده ،









- 7r -
(r: "́
كأَنَّ
$\dot{U}$ $\qquad$ حِرْتان

(1) (اليَّ

(10) أُرَّت
(II) جَغ
(iv)


(Ir)

(|r)
- (18)
 . الaقاكُتين الأمابيتين
( أُمرت . فتلت

( 17 )


 . المستوية الصلـة
(IA)

(19)

وا'َ


(Y) وعينان (M)



 : (r.)
(
 - 4abeق تُ
(Yマ)
الaلت : النقرة غي الصحرة او الميز . المورد : هنهل .
(ץr) محذوف هو بقرة أم فرقد :كناية عن البقرة الوحشية ، والفرقد اسم ولمها .
(Y६) التو جس :التسهع .

- مندد : مهفوع

 -أحد ممعا ؛ إذ ليس عنالك مايشغله
- 70 .-
(r7)
 (iA)
 (ra) (r.)

 : 10 :

 كثير الin
. - مأى : عالى (YV)
 التَفيدد : الظلنم
 - F ا
(ヶQ) الأعلم : وصفـ للمشفر ، والعلم : الشق
 تزدد : تضاءفـ سيرها ا .
(0)

تحلبل الأ بيات :
هذه قديدة كاملة فـ وصف الناقة ، و إن تكن جزعام من معلقة طرفة ، فقد بلغ وصفه للناقة ثمانية وعشرين يبتا ، وهو قدر لم يبلغه شاء سواه ، وكلها تغيض بالمنى وتزخر بالأفكار ، فليس فيها بيت يككن أن يقال عنه : إنه انكرف فيه عن موضوعه ، أو حاد
 إلى الإسهاب والإطناب


 فى هذه الأبيات صور كثيرة تهر أقدر اللصورين ، وتعجز أبنغ الرسامين ، ولقد الا
 الaول بأن فى الوصغ عيبا ، أ, أن فى الخيال شطططا ، فالأخيلة جميعها هستمدة من بئته ، ألا مقتبسة من طبيمة أرضـه ، مأخوذة عن المسوسات ؛ إن أذ وصف الماقة لايستقيم بغير الخسـوسات
قال : إنى لأز يل هیى وغى بامتطاه ناقة نيبية ضامرة ، سر يعة مرفال ، تحل بمسير
 كأواح التابوت \& لقد مسستها بالمنسأة لأستثير هـتها فى طر يق قو يم ، لاأمت فيه ولاعوج ،كانه الثوس . المستقم الخطوط


 هفي على غير طرْة المتأمل المتمعن .




 التنافس فى الرعى من ذلك اللرعى الناعم الأر يص الذى يلاحق وسميه وليه ، فهو داُم الإعشاب اعم التراب .
 الـكثيفة ماقديعترض طر يقها من الفحول الشداد . نلك الفحول الال大ف الملبدة خصل خيولا لـكثرة نورانها . و لـكها لاتباليها فى سبيل الإجابة لإهابة داعيها ، ذنبها الذيال

 ذلها منبسط انبساط الجناحين ، Fما يدل على غزارة و بره ، فهى به ممحجبة ؛ فطورا تضرب ،



 المتصلة بها كالقسى اقترن بعضها ببهض فى صفوف متراصهة ، وما بين مرفقى الناقة منبسط وسيح ، كأنه كناسان كفوران فـ أصل شجر, سدر ، وكأن قسيا متعاطفة تحت أضلاعها الصلبة ، فهى لذلك مأمونة المسير
ولما وصف مابين مرفقيها بالانبسأط أراد أن يزيد المسى إيضاها فقال :



 النوق المتكاملة الجمال ، فـا تحت لحيها أحمر ، وثى قو ية الظهر ، شديدة الأسر ، بعيدة الخطط ، دوارة اليد ، وفى هذا البيت تعسيم رأع فى معنى وافر لايغض من قيهته أنه تك المر ار

 يدعو إلى التكرار هو أْهم فى أمية تحتاج إلى التقر ير والتأ كيد .

 زشاطها (وليس بين هذا البيت و ولببت الثالث . . . أمون كألوأ . . . تناقض ؛ لأله


 فقد شبه خطوط الأسساع بيوارد الماء قى بياضها واممتدا'مها ، وشبه جنبيها بالصخرة الملسا.


 شقق ووصل ، وهذا ا!بيت يتم "الصورة فـ البيت السابق ولما عنق سامق ، إفا روهته ن كَ





لانصelله قرطاس كاتب ششاى ، فهو يغتار لمـا يكتب أرق التراطيس وأبيف الورق ،


 تدفطن ما يمكن أن يصيب الميون من عوار أو قذى ، فهما فـ صفانهها وككلهما كمينى بقرة وحشية هذعورة مـن صائد ترّقبه وتحذره على نغسها وعلى فرقدها ، والبقرة فى تلك الـلال
 سواء عندها أ كان ما تسمهه جـسا خفيا أم صوتا عاليا ، أذنان دقيقتان محدودتان تمديد

 الصحراء المظيمة بين أضلاع كلأجارة المراض ، وذات مشفر معلم ، وأنف مثقوب لين ،
 ومى مروضة ذلول ، إن أردتها على الإسمراع لبت إرادتك ، و إن شئت منها البطه أجابت مشيئكك خشية سوط ملوى مكى مقدود من الملد ، وإن أردتها على أن تطاول
 وامتلال كى زمامها ؛ حتى لتشبه إذ تسبح بعضديبا الظلام الطو يل الساقين .
 الشجاع الجرى لنا النجاة ، تتكون هذه الناقة سبيل الأمان ورائد الحياة .

النغر :
و بعد ، فإن المتأمل في هذه الأبيات يستنبط منوا ما يمكن أن يتخذ هـكا عاما على الوصف فى الشعر الباهلى ، ههو لا يمنى بالترتيب ، ولا يبالى .مواقع الأعضاء ، فتد وصف أول ما وصن سرعة الناقة ، وانتقل من وصغ سيرها إلى وصغ أضلاعها ،

 .
وهو يمتمد على التشبيه كل الاعتماد فى تصو ير ما يشاء تصويره ، و يغلب أن يكون

( ط طبق الأصل " فأى جمال فى التشبيه يفوق قوله :
أمون كألواح الإران نسأتها على لاحب كانه
وقد عرضنا لدقة التشبيه في تحليل هذا البيت ، وأظهرنا أن أى كمة لايغى عنى
 لا حبا، قد ردع طروة كثرة المسير فيه فهو يظهر كالـكساء الخُطط خطوطا طولية ، أو قول :

 شاهت أملس ، لأن غذنى الساقين أملسان ، والملاسة من آثار السمنة ، أو يغوق قوله :
 والمهل لاحظ فى هذا البيت أ كثر من علاقة بين المثبه والمثبه به ، فالمينان كلمرآتين المستكنتين فى مغارة جبلية ، ولمان المينين فى هاتين النقرتين كالا ينبعمن تينك المنارتين، إلى غير مذه التشبيهات الدقيقة التصوير .

كا أن الــكناية تلى التشبيه فى اعتاده عليها ، وعنايته بها ؛ فالأبيات التى لا تشبيه بها قد يكون فيهاكناية مستملaة ، كقوله :
تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مـــــور ممبد
 الآخر عن سرعتها ونشاطها باتباعها الوظيف الوظيف ، وكقوله :
 كنى عن إعزازه إياها بأنها تربع نبات الر با ، وترتى حدائق قد أخذت حظها من الألاء ،

فهى ناضـرة ناءهة ، وكقوله :

 وبر ذيلها بأنه ذو خصل ، وكنى عن شجاعتها بأنها تفوت الفحل الأ كا ولف الملبد ، وعند بأنه أحر ضارب إلى السواد ، وكنى عن قوته برو عاته و بكلفه و إلباده . وقد يستخدم الاستعارة قليلا ، و إذا بِاء بها بدت متر وتناسقة الألوان ، كالة الظلال ،
كقوله :
 فتد صور استدارة فائتيها الأماميتين بالقتل الثشزر ، وظهرها بالسقغ التمساند المتساك
الأجزاء ، وكقول :

طكوران عوار التذى ، فتراها
 الأذى ، و يطحران الموار .
 ولا يعجزه أن يعدل عن وكمة إلى أخرى ، وإن لاحظنا أنه إنما يمدل عن القر يب إلى

- Vr -

الغر يب ، وليس ذلك شأن أ كثر شعراه عصره ، فلعل ذلك لأنه كانما يزانل شابا ،


 وزهير وغيرما .
وطرفة لايهتم بالأسلوب امتامه بالمُنى،فقد نجد فى الأسلوب ماقد يأن أخذهعليه الناقدون،


ومراعاة الجلال فيه ، فما لاتستلن الأذن جرسه لتوالى الإضافات قورله :

وقرله فى البيت التالى للبيت السابق :
طحوران عوار القذى فتراهما كـكا و إننا لنشعر بأن طرفة كان رجلا خبيرا بيئته ، علا :لطبيهة بلاده خبرة وعلما قل أن يدركمها علماء وصف البلدان ، ونجده بصيرا طاذقا بطباتع الحيوان ، بصرا وحذقا لايمار يها فيهـا علماء الحيوان ذى هذا المير ، ولا أقصد حيوانا خاصا هو الناقة التق يصغها ، بل أثصد جنس حيوان بلاد الربب . إنه فی كثير من أبياته يكدثناعن البيئة الصحراوية ، وما تشتمل عليه من صخور

ملس ، أو منابع روية ، أو أححار صلدة ، أوكهوف وأغوار ، فاستمع إلى قوله : كأنـ كناسى ضالة يكنغانها وأطرقسى تحت صلب مؤ يد إن هذا البيت قد رسم لناكناس الظبى ، وحدد مـكانه ، فهو يتخذه في أصل شـجرة السدر ، وصور لنا القسى فى الصورة الدقيعة التى لا تدت عنها صورة . وأما عن طبيعة اللميوان فدد عرفنا أن طبيمة الناقة ليست مى طبيمة الملل ، وأن حياة الإبل ليست مثلها هياة غيرها ، وأن مايستحسن فن نوع منه قد لايستحسن فى سواه . هذا

إلى أن الأبيات توحى إلينا أنه واسع المارف ، عظيم الاطلاع ، فهو يعرف عن الاوم ! !

 البناء من التصدع والانهيار كا أنهيرف جغر افية الشام والمين وهال أهـلمهـا ، وما يكيده أولثك وما يحسنه هؤلا
 خد" ناقته :
 ونى الأبيات عرض لبعض عادات الباهلمين ، ذقد وصف لنا الملاة حين شبه بها المُجمة فى قوله :

وجمجمة مثل الـــــلاة كأنـا وعى الملتى منها إلى هرف مبرد وختام التول أن طرفة كان أقدر شمر اء عصره على الإطلاق فى وصغ الناقة ، فقد بذ
 لـيالمم السبيل ، وأحسب أن طرنة كان شديد المساسية بفضل ناقته عليه ، فأتى فو وصغها بالص.ور التى لا تدانيها صور لأى شـاع كان

ץ F



(趹)
${ }^{(0)}{ }^{(0)}$
(7) توقَّ
(V) ${ }^{\text {(V) }}$ : 1 oV




وأجزله ، ثقال زهير : وما هو ؟


(r) العيرانة : الناقة تشبه العير الوحثى لوثاقتها . عذافرة : شديدة ضخـة . . عنتريسا :

قوية متينة . ذمولا : سريعة .




(0) (0)


أراد . الحويل: الاحتيال .
(A) (A)

 " إذا أْقبلتْ قلتَ مَذهــــوروة
 (18) : 170

الوبر • نثا : كثيرا متراكبا . غليا : سارا.
 يوضع فوق عیز البعير .
(1•) وقيّل الغرب .
(II)


 الهيق : ذكر الهعام . ذمولا : مسرعا . الهر أرأ

. يفيل : غغطى
(10) يدا سر طا : يدا منسرحة سملة . . حانلا ضبعها : مغنطربا عضدها . تسوم : تمر - مهوا سهx . زجولا : بعيدة الاندفاع




قدَ أدر كَه الموت" إلاَّ قليلَاكَ (19)
ـرَّ فَ غَرْةٍ

二 : 179




 . يساينها

- (19)
"كابل الأ بيات :
لم يكن بشامة من رجال الحب ، بل لم يكن عمن يتخيل الحب فيحسن تخيله ، أو



 النآى عبئا ثقيلا ه ولـكن كيف حمله النأى العبء الثقيل ، وهو صاحب المجر الطويل ؟ ثم يدِر كلاما فى النسيب اليس له من جمال الخيال نصيب يصف بعده الوداع ، وأن عينيهيا الستهبرتا، يقول:

فبــــــاهرتاها



 شطه: فى أحق الساعات بالل大كلال والملال ، ومى ساعات الظهيرة ؛ إذ يقيل كل كاثن ،
 والسكون ، وتسكن إلى الهدوء والاطـئنان


 أطراف النبات الناجم فى الأرض الذصبة دون أن يزجرها راعهِا ، وتستمد قوتها من أنها


وقور رزان لاتثور إذا ما شد راكجها زمامها ، ولا تنغر عندما يثنى إليه خطامها ، تنظر بعين
 وأذنها ضخمة ينضح على جانبيها المرق غزيرا ، حتى يتجاوزها سانالا إلى الوبر في لـيهيا، فيبلل ذلك الو ر الـكثيف الحار ، ولـكنه لا يزيل حرارته لتجمعه وتكاثغه ، وها صدر عسيض واسع ؛ كأنه طر يق بين لاحب ، يتموج و يضطرب كأنه مغطى بذلك












 وقد أرقلت إرقالا همتدلا هازة رأنسها - فى مرح ونشاط ، فتشاركها الإبل المبار ية لهـا


 الأين والنصب ، وأصابهن التعب والوصب ، فسرن سواء السبيل حينثذ تبدو يداها كيدى ، الا

سابع فى .يكر بجاج متلاطم الأمواج قد كاد يدرك الفرق ، و يطويه فتقراره المـاء ، وهو

! إلى شاطلى الاطمئنان .
:النقر
الـاظر فى هذه الأبيات يجدها متازة بوفرة معانيها ، وتحجدد الأفكار فيها ، فإذا محن تجاوزنا الصفات العامة التى كاد يتفق فيها أغلب الواصغين كصالابة الناقة ، ووثاقة الأعضاء وسرعة السير ، وعظم السنام ، وا كتناز الفخذين ، وجفاف الأخلاف ، واتِ التساع الصدر ...



فى ;صف حدة نظرها :
توقر شــــــازرة طرفها إذا ما ثنيت إيها البديلا
بعين كمين مغيض القدال

 فى الميسر ، وفيا يجب أن يكون عليه من حدة النظر ، وحسن الاحتيال ، وكقوله فـي وصف سرعتها فى السير ، وجلدها عليه :
فرت على كثب غســــدوة وهاذت بكنب أريك أصيلا فقد صورها لنا تر بط بجلدها وقوة صبرها بين المتباعدين ، وتصل بين المتنائيين ، وانى
 إن تشبيه وطْها غليظ اللمى ، واستحالته تحت أقدامها دقيعا ناما بوطه الاقوى الهزيز للضهين الْذليل تشبيه إنسانى صادق فيه سمو المعى ونبالة الفرض الذى أوحى بهِ ، نهو يرمز
 ,الشعور ، أو أنه لايدرك أنه كانّ حى من حعه أن يشعر بالوجود ، كما أن الخعى ليس كائنا

حيا ، فليس من حقه أن يشر بالوجود : لابد أن بشامة نظر إلم، هذا المئى الإنسانى الرائع فتد كان إنسانا كر يا، كا كان شاءرا 1مكيا ، والإنسانية والمـكمة تمليان هذا اللمنى
 كلاهما مقوسان ، والأضالاع متقابلة ، تقابل 'قرون عندما تتناطح ، فهـ، ، صورة تكا



إذا ذكركا أن بلاد الرب غر يبة فيها هذد المناظر لانعد'م 'ابحرد والأهار فيه'






أترب إلى الحفيقة من قول طرفة :

 وسنه أن تكون عنايته بكهال الانظ دون عناية طرفة ، فالشباب دأمأما باحث عن المالمال فى كـ شى "، ولكَن بشارة كان يبنى الجمال فـ شعره دون سواه ؛ لأن حياته حرمته النظر إلى غير جمال الشهر ، فن ذلك الجمال قوله :
!ذا أقبلت قلت هذعـوروة من الرمد تلحق هيقا ذمولا وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع لهـا الريع قلما جفولا

و إن أعضت راء فيها الجهـــــير مالا يكلفه أن يعيلا
و يعجبنا منه ذلك التضضين الذى يميبه واضعو قواعد النظم العر بى ؛ يعجبنا لأنه مبعث تشويق ، وشغف اللقارى" ؛ إذ هو ينتظرّ فى لمفة المشبه به : ليتبين وجه الشبه الذى ير بط
يينه و بين المشبه ، وذلك فى قوله :

يدا عايم خر" في غمرة قد أدر إدك الموت إلا قليلا




 بالأستاذ والتلميذ
-- Ar
r بـ وقال المثقب المبدى* فى قصيدة أولا :

(r) حتى تألوفيت (r)






 . مَ
 صد : عطشان . الهلة : اللمة من اللهل .



المصد : السوط المــم الفتل ، فهو صفة لموصوف عحذوف .

 (0) عرفاء : وصف لل:اقة صار سنامها كالهرف ، وهو المرتفع عن الرمل . الو الوجناء :
 الصلبة . الأرساغ : هr دمغ ، وهو المونع المستدق بين الـفـ وموصل الوظيف . الجلمد :



- Ar -
(v)

可 إِّ
(A)


(1.)
(II) تَتْكَ (Ir) (IT)
(it)

نَوْحُ ابْنْةِ الجَوْنِ على هَاكِلِ
 ف To

"~, 4 bij

: |Ar
(V)

( (1)
 .

شأوى لِلمها : تثنـة شثأو ، كأن أراد ه (الهِ (1)

فلاة . المِ جد : الثوب المْطـد . (11)

أُحد الطرفين تسير بها اللسفن . المثناة : الزمهام • (Ir)



الهزف ملى ناى أو عود أو غيرها) . الرنة : الصو دـ والصلصلة . القردد : الأرض الفـليظة .

 اللـكثير. السدى : الندى. يقال سـديت الأرض نديت .

تحلبل الأبـات :



;صف الناقة وقال :


 أو بعجك سوط ، ومى - إذ يعتمد على سناهها جسمى ورحلى ، ذلك السنام العظيم



 كالمجر الصلد ، ووظيفها فى غلظه وشدته كالجلمد الغليظ من الأرض .




و إلى الوراء .
 التهاب الرمضاء عحراء واسهة ، دون أن يكون هذا النى كلفتها إياه أول مسيرها ، بل كان بد أن تطعت شوطا بعيدا فـ يوم أيوم ، وليل أليل ، فسارت فى تلك المازة في طر يت

راضة ، وسبيل لاحبة ، فد قطعتها وعرفتها ، فإنى بها جو"اب Tا فاق ، وجوال صحارى، ،

 ماسايرت النيات المهارى اللانى مإيزلن فى أول شوطهن فـ حين أنها قطعت ما قطمت من

 الحوت الموسيقى من اصطدام وظيفها الحصى الغليظ ؛ سواء أ كان مسيرها في بطن الوادى ، أ,



الذقْ
وصف المثقب يبعد كثيرا عن وصف طرنة و رشاهة ، فقد أقل من وصف الأعصاه ،

 الآنية :
ينى تجاليدى وأقتاده
عرطاء ، وجناه . جمالية
تمى بنهاض اللى هارك وك , ولَكنه تحدث عن حسن ميرها ، ومهولة قيادها ، وشدة يقظاتها ، وعظم صبرها ، فأجاد ! إلاءة بالة ، همى



 فى مـرعة سر يعة ذات صوت ورنين تشبه ابنة المون الصانيعة النادبة . ,هذه صوزة لا تنعصها الظالال . فأحسب أن الغبار الذى تثيره الناقة هو لون مجلد
 عتد ، وكالاه| عر يض من قبضته ، دقيق فى نهايته ونيه عنها رفع صوت حاديها لها ؛ استحثاثا لإرقالما بهد مسيرة بعيدة المدى فى حين
 مبالفة وغلوا ليسا من سمة الباهلى

 لنغسه ، وتحدو بوظيغها إذا عفل راككبا عن المداء لهـا

 وخلك كقوله :
 إذ مثله قول طرنة :

وأتلع نهاض إذا صــعدت هـ و بيت طرمة أهـل ؛ لُأه أوسع مهنى ، وأدق تصــوياً . و يشبه قول بشامة ابن الغدير :
; الطى جماع الطر يســــق !ذا أدج القوم ليلا طوبلا $\qquad$ -
:قولَ


و ييت بشامة أضف مدها مع قلة فى المبالغة : لأنه وصعها بالسبق طوال الطر يق . أما أسلوب المثقب فهو سلس سهل ، لاعوج فيه ولا أمت ، وفيه من التشثيهات البليل الجيد ، والواضح الساطع كقوله :
كأنـا أوب يلـيها إلى教 $\qquad$ نوح ابنة البون على هالك اتندبه راهع
وقد اتنق طرنة معه فى وصف الطر يق فى الاستقامة والوضوح بأنه كالبرجد ،

. بترة طويلة

(1)
(r)
(r)
(1)


(0) لـت
伿听
 فنو
 ولنلا كا
 زواثل . أڤوري . أقفرن ، ورحل

 الليظل
 ( )


 تـهـد : تتعب •
(7) ترده : تزد المنل . لا شخرج السوط شأوها : لم يستخرج ضرب المسوطاكل عفوها وكا تسهع :4 ثفسها من طاقة وقدرة وطلق

(v)


(1.)


: 19\&
-
 تسـرِ مير التزيد ، وهو صرب من اللـير نوق العنت
(1)


هال الثاعـى :

-









 منه الزؤد . الفرقد : ولم المبرة الوحشـة .

تحلـل الأ بيات :
نزات بديار أم معبد ، تلك الديار التى تقع بين البقيع ونهد من مدينة يشرب ، وقد درست آثارها ، وامحت مسالها بعد أن فارقتها تلك الزوجة الغالية ، ونأت عنها هنا هنه المببة الغانية
وقت بها مطيتى وقد انبسط ضو. الثهس ، وامتدت أشعتها هنا وهنالك ، وقفت







 تزده قبل أن يخرج السوط نهاية شوطها ، أو غاية طلَّها ، تزده نشيطة مرحة ، قوية الما

 أو الإرقال السريح وجدتها نجيحة سريعة ، مروها نشيطة ، صبورا جليدة ، و إن تركتها ،

 فى المراجل ، وطبخ على النار فى الأوانى .




وطهامها وفت عليها دون سواها ، فمى لذلك الملدة الصبور ، و إذا سرت بها فى مهه4 فيعاء أسرعت بك إسراطا كأه جرى الريع خشية أن يكون بعد المسافة فى العشى سبب اغتيال، فهى تبغى لك الحياة، و إن كانت من كثرة أسفارك فنشثاء ، وتطلب للك النجاة ، وإن أصابها من تعدد رحالكت المناء ، وثى شديدة الخلوف كثيرة الفزع ، تخاف أن تملل

ما أشبه ناقتى تلك بالبقرة الـنساء قد سفعت وجنتاها ، ومى إلى هـذا الحسن
 جياشية الفؤاد، تيلماد تشبه لشدة ذعرها ، وجيشان فؤادها البقرة الرموم الحر يصة على فرقدها ا:ــد المهيل

النغر
مـانى هذه القطعة من قصيدة زهير تشبه شبها واضا معانى قطهة بشامة بن الندير
 بيت بشامة أ.مع :
وقر بت للارحــــلـ عيرانة عذافرة عنتر يسا ذمســــــولا وإن يكن زهير قد وصهها ـ دون غيره من تقدمه ـ بأنـا نضو أسشار ، وطليح آثق ، وذلك إذ يقول:

جالية لم يبق سيرى ورحلتى على ظهرها من بيا فير بحفد
وأحسب أنه لو أ كرمها لأراحها ، كا أراَ علقمة ناقته فى قوله :

قدعر يت زم:احت استطف"لما
وأراه متناقضا ، فقد ذكر أنه يكرمها ، و يضاعف لها غذاهها ؛ لأن فر جها عحروم الشُراب ، وذلك مفهوم من قوله :
وتلوى بريان المسيب تكره على فرج عرووم الشراب بجدد

ثم مى مضناة من السفر ، منضاة من الزحل ، وذلك غير قول أستاذه بشامة :

وكاثى بزهير في يمته ذالك قد نظر إلى نفسه لا إلى ناقته ، وهذا المثنى يقال عن غيره من أوثئك الشهر اء الذين يصفون هطايام باننضو والضنى والمزال

 والنجاء، ولمرح والنشاط ، ولـكن مینى جديدا أورده زهير واضا ساطها ؛ ذلك أن ناقته

الفتك والاغتيال :

ويؤيد هذا المنى أيضا قوله :

وهذان البيتان واضان عن قول المسيب بن علس :
مرحت يداها

ولم وصف زهر سوطه بأنه علالة ؟ ألأنه قطمه بضربه إياها ؛ أم لأنها لا تحتاج إلى
 الـKمز بـلالة مند


 أَ زمانا ، مهنى أ صورة .

كrا أنه دأم الجنوح إلى المعيقة ، وهذا أث من آثار حكمته التى أخذها عن أستاذه بشامة ، فهو لم يقل ماقاله طرفة في وصف انفراج مابين مرفتيا :
 ولم يسر على نهج أستاذه ، فيقول كا قال :

ولـكن فى الأبيات غير التشبيهات الـكنايات الطر يغة كفقله :
وتلوى بريان العسيب تحســــــره على فرج بحروم الثــراب بجــــد
وقوه :


 صوره : وأسلو به فـ جملته أقل رنينا من أساليبهم •


0
${ }^{(1)}$
(r) فتس











النفسبر اللغوى : (1) الهطاس : الصباع • رعتّا أفزعتها : ( أعرضت: صدت . .

 ( )




 تكر: : تلعب . الصاع : منهب الأرض . (a) المدادة : مابقى من خـوط الثوب

خحلبل الأبـات :
بدأ المسيب قصيدته فى مدح التمقاع بن معبد بغرل مُ يتحاوز الأبيات الثلاثة من الفصيدة ، فقد میا فى بيته السادس من حلهد ، وأفق من شوته ، ورأى أن الــكمة فى اجتناب الصبا ، وذلا إذ يقول :


 ,لا تصد عنك أو تعرض كتلك المليلة التى أعرضت ع:اك وصدت ، تسلّ بتلك الناقة

 مدرة ، فاذا استقبلتها بدت لاك طو يلة ضامرة ، هطيمة مذعنة ، حديدة البهر ، قوية

 فتداولت أخفانها حصى الطر يت المتفرق سمعت له دو يا في الأرض المينة الناءة ، كأنه صوت الر يع الحنون .


 أو الرقل المستعرض المتين المول و إذا تأملتها ، وتدبرت محاسنها ، وأحطت بأعضامها أخذك مانـا
 وتشتد بالْفقان السريع عروقه ، وتنسع أضلاعه ، قد نشطت قأمتاها الأماميتان ، نهما تندهمان للمدو اندناطا ، ستى ليحسبا مرا من يراها تدفههما بتلك القوة تريد أن تحفر بهها


 المساء ؛ و يطوى الهار ، فهى تبادر إلى .ابقى من خيطها تمهل فيه يلـيكا فى قوة و إسراع

النقر
، يغلب على وصغ المسيب الحسية البحر ية ، فهو يعتدل على عينيه الاعتّاد
أليست ناقته " يخميصة سرح اليدين وساع ه ؟ و بتأملها مدبرة ومقبلة فيقول : صكا: ذعلبة إذا المتدرتها


وكانه أخذ هذا المـنى هن طرفة : إذ يقول :
 كقنطرة الروى أقسمر. بها لتكتنغن حتى تشاد بقرمد وإن قوله : ها ملساء بين غواهض الأنساع ه فيه نصو ير واضع ؛ إذ أظهر انطواء جلد
 وتصويره تعاور أخفافها اللهى بأن له دو يا أوتى إلى السامع أشياء : هنها تصوير تلك الفلاة التى تقطهها بأنها وعرة ، وأن السير فيها لا يهون إلا على
 تيز الأصوات، وكيف تصورها ، وأن قوتها فى مسيرها أطارت الخصى ، نضرب بعضه الما بعضا ، وهو قريب من قول المثقب المبدى : تسمع تعــــــزافا له رنة فـة فا باطن الوادى وفى القردد وتشبيه سناهل بأنه ک بوة المبل تشبيه جميل • و إن يكن مطروقا على ألسنهم جميها ،
-نهو يشبه بقهة المبل ، والمئب المبدى يشبهه .بأس القـر ، ومو يدل على خيال حضرى ، فيقول :

ينبى بجاليدى وأقتادها ناو كراس الفدن المؤيد وتشبيه قأُمتيها الأماميتين بكفى لاعب الـكرة يقذنها بكلتا يديه ليكون مرماها بعيداً .
 رباوة خخرم ، وزمامها كالشراع أو كالدقل الذى يفضله القدماء ، و إن كنت لا أرى مايمنع تشبيه المنق بالشراع المطوى ، والـمى يدوى نواديه بظهر القاع ؛ وقد جرى الشاعى على الا
 وذلك شأن الشاعى المطبوع فى ذلك المصر .

7








 .

التفسبر اللغُوى : (1) ;أثك : فارقتك . مدروم : مقطوع •

 الaتب : الإل كاف الصغير ( (r) استطفس لها : ارتفع لما . الـكتر : السنام . الـكِير : موقد النار للحداد ، وهو

القين . دلموم : بيتمع
(ع) العر : المرب • الناصع : الحالص . التدسيم : الأثر
(0) مذانب : مدافع الماء الِى الرياض . المصيفعة : ورق الزرع . ع عدورها : منحدرها

أتى الاه : السيل القوى المندفع . مطموم : عملو، .
(7) ${ }^{\text {(V) }}$

(A);

اذا تبغَّم ذ ذ
(1).

唇 : rir

(7) أخرى الحى : آخر الفرق الارتحلة . مثهطوا : بعدوا . الـلمنية : الصلمبة الفوية .

(V)





خحلـل الأ ببات :
 .
 إلىأنالمين كالذنوب اعتمدتعلى أحد جانبيهاناقة دماه، قدظهرمن فوققتبها الحزومفكامكاهلما،
 إنه يعز ناقته ويكبرها فلا يستخدمه إلا قليلا ، قل أن يضع الا الا فهو فى أ كثر الأحيان عريان ، لذلك هو مكتنز صلب كافة كير الحداد ، وقد ذهب عنها الهر" ، وزال الجرب ، بمـا بذله من اللهاية بها ، فآثار الفطران الذالص تشمل جمیع أجزاهُها ، وهذا فى ذلك الدصر دليل الغنى والثروة . مثل ذلك القطران يستى جميع أجزاء هذه الناقة كمثل اللاء يسير فى طرته ومجار يه ؛ ليسقى المداتق والر ياض ، قد زالت عنها أوراق الأشجار ؛ فالقطران يسير من أهعلاها إلى أدناها ، فيتفرق على قوأمها وعنتها وذيلها وجيع أُجزاه جسمها ؛ تغرق الماء المار يسير إلى الرياض من المرتغهات إلى الوهاد ، فيسقيها بجيهها . هل تلحقنى تلك الناقة المزيزة المـكرمة بأخرى الظامانْ اللانى ظلمن" ، ومى الظلمينة
 فبدت ناعة ملساء ، وكانها - وقد علا مشغرها وخدها ولا ولميها الز بد المختط بخفـرة

- المشب ـ قد غسلت بالخطمى

بمثل تلك الناقة القوية الملدة تشطم الفلوات ، وتجاب المازات دون أن تباليها
 الضئيل المختلس ، كأنه يخاف أن يسمعه صاند فيودى به و يقضى عليه ، ومى إذ تسير تراقب سوط راكبها ، وتنظر إليه بؤخر عينها جلدة صبورا لا تشكهو سيرا ، ولا ولا تحس الا ضبرآ، مثلها فى النظرة الشزراء والطرف الـذر ؛ كمثل الثور الوحشى الطاوى الــشـع ،
 فهو لا يأمن كانّا ، ولا يصطاحب ينلوقا .

النغف :

لم يقتضب علقهة في "صصيدته غزلد كا اقتضبه سائر من الخترنا من شهرم فى الوصغ ، فتال طرڭة : D و إنى لأمضى الهم عند احتضاره ه وقال بشامة بن الغدير : " فقر بت . لارحل عيرانة
وقال المثقب العبدى : 》 حتى تلوفيت بلسكية ه ، وقال زهير بن أبى سلىى : " وتغت بها رأد الض:حاء مطيتى " ، وقال المسيب بن علس : " فتسل طاجتها إذا مى أ أعرضت "
 عينه مثلها كثل الدو تحمله ناقة دهاء قو ية ، وقد مالت الدلو إلى أحد جانبيها فهى تسيل ، ثم| انصرف إلى وصغ تلك اللماء. .
 نــاذج فى وصف النوق ، فناقته عزيزة عليه عزتها على الآخر ين ، ولـكنه لا يرمتها كا فل زهير ، بل :


ومن الطر يف تشبيهها فى صلابتها وملاسة جسهها بالصخرة الغليظة الضختهة يبرنها
السيل ، فتبق فى الماء دهرז فترول خشونتها ، وتبقى لما قوتها ، فيقول :
ملتلحتنى بأخرىالحى إذثُحطوا
ومو يتخير الألفاظ الصلبة لملانى الصلابة ، مثل : جلزية ، علـكوم ، ضامزة ، كتر . والتطهة على قصرها تدل على أن علقة كان من مجيدى الوصغ البارعين فيه ، فأى صورة كامل الفطران يمم أجزاء الناقة أدق من تشبيه بالماء يسيل من الروابى والنجاد الى المنغفضات والوهاد ، فيصل جميـع أجزاء الروض .

نظرة فاحصة عن معانى الشعراه فن وصف الناقة
هؤلاء الشُراء الستة الذين أردنا أن نجعل منهم عناوين لبقية شُعراء هذا المصر فـ وصف الناقة ليسوا بأشعرم فى الوصف ، وليسوا بأنوقهم فن الشعر ، ولـكننا الخترناه ؛ ؛











 وقلما يشيرون إلى الشعور الداخلى ، ومن ذلك القليل قول زهير :
 وقد أشثار إلى إحساسها وشعورها حينا يغطيهـا الظلام ، و يغثـامها الليل ، ولـكنها مع ذلك إشارة عابرة ، ومنه قول علقمة :
بثلها تتطع الموماة عن عرض فهو يشير إشارة مبهةة أو خفية إلى أْها تسى جاهِ جناحيه الأسودين ، يشعرنا بجذا الذى يمنيه قوله : تبغم نمى وحدما الموسية بهذا الشعور .

ومع تباعد أوطانهم وأنسابهم وأعارم تـكاد معانيهم تنبع من مصين واسد ، فـكملم وصف ناقته بالصلابة والتوة ، فقال طرنة :
أمون كأوأح الإران نسأتها
وقال بشامة بن الغدير :
فتر بت اللرحـــــلـ عيرانة عذانرة عنتريسا ذمــــــولا
وقال المثة المبدى :

وقال زهير بن أبى سلمى :
جالية لم يبق سيرى ورحلتى
وقال المسيب بن علس :

وثال علقمة الانحل :
هل تلحقتى بأخرى المى إذ شتحطوا
وقال أيضا :
فالمين منى كان غرب تحط به دهم




 والصلابة ، أما بشامة فيصن قوتها فى بيتين متتابين :



فنبات الربا فى المداثتق التى توالى عليه المطر أنمم وأجود من سواه ، ولا يعرفه من يعيش فى صعارى الأحقاف أو فى النغود أو فـ الدهناء ، ثم بتمه المدائق يدل على كثوتها

وانتشارها ، ومثل قوله :
 فتشبيهه الفخذين ببابى التصر المنيف دليل مدنيتهم ؛ حتى إنهم يشيدون قصورا مردة
 واضهة ساطمة ، وتجد أثر اللخارة فى تشبيه آثار ارتطام الحصى بأرساغ الناقة بالغناء فى قول

زافا له رنة فـ باطر • الوادى وفى القردد $\qquad$ c-m
ونى قول المسيب :

أما T آثار المقانة فى شهر طرفة فظالمرها كثيرة كذلك ، ومنها قوله :

نهو قد أشعرنا بأن الروم يكسنون البناء ، ويكيدون فن الهندسة ، وقوله :
وخد كقرطاس الشآى ومشفر فنى هذا البيت صورة لقرطلس الشآىى ، فهو رقيق أبيض عر يض ؛ لأنه ير يد وصف الم الناقة بهذه الصغات ، ولأن هذه الصفات من أسباب البلمال فى النوق والمشثر كسبت المّانى



تشبه الهين بالنبع ، أو النبع .المين ، أما تشبيهها بالمرآة فلا .
على أنه لا ينسى البادية بل يذكرها، فألفاظد فى جلتها من أجرل ألفاظ البادية ،
 وذلك كتوله :

تزيع إلى صوت المهيب وتتق زهذه الــكنايات فى البيت من ملاحظات أهل البادية ، وكتوله :

 كلها من إملاء البيئة البدو ية التى لا تشو بها شابُبة من المضارة ، فإن القسى من أدوات . الغابة لا من نبات المديقة

وهذا النى ذكرناه عن طرفة يذ كر بعضه عن الشاعر ين الآخر ين المنتسبين إلىالمراق،
 من الصور الشعر ية ما يِلاُ النغس روعة ، كقول المثقب المبدى :

 فهذه صورة واضحة كاملة لحركة القأمتين الأماميتين لا تنقصها ألوان ولا خفقان ، وهذه


شأنها بالإشارة إليها دون عرضها ، وثى قوله :



 بشامة بن الفدير :
فتر بت لارحــــــــل عيوانة عذافرة عنتر يسا ذمســــــالا
أر بع كمات كانها منحوتة من الصخور فى بيت واحد ، ولو أنها وزعت فى إحدى المطولات لألبستها شملة الأعراب ، ثم قوله .


أما تليذه زهير ؛ فشأنه هو شأنه المعروف رقة لفظ وعذو بة أسلوب ، فان خرج عن طبمه



 عليهم علتهة بن عبدة فأنشدم الفصيدة التى منها هذه الأبيات ، فقالوا : هذه سمط الدهـ ، وكان الغرزدق يتول عنه :
 وقد وَدمنا أنه كثير الرحالات فلعل هذا من أسباب رقة ششره ، و يعجبنا منه ذلك الخيال فى توله يصف مسيل التطران المالص على أطراف الاناقة :
 فالقطران لا يجدى الجدوى كلها إلا إذا كان جسم الناقة خاليا من الشهر ، وهو ما ما أثـار إليه بقول : » قد زالت عصيفتها " وقوله في وصف خضرة مشفرها هن أث الرعى :


كا يعجبنا قول زهير فى وصف عرقها خلف أذنيها :
 نهذا الوصف لحرق الإبل الذى يتحدنون عنه بأنه أسود فى أول أمره ، ثم ما يلبث أم يصغر حتى يصير كالتطران المطبوخ تشبيه دقيق يدل على علم بدقائق حياة الإبيل • و بمد نهذه نظرات فاحصة قد تكون إلى الاميجاز أقرب منرا إلى الإطناب ، ولـكنا



( ب ) وصف الفرس
1-
 دى والطيرُ في و'كناتها وقد أْغَا
 (r)







* زجم; الـاهر : هو احؤ القيس بن حجر بن الـارث بن عمرو الـكندى ، زعيم شعراء







 والإدبار . كجلود صغر : كصلب الصخر . حطه : أسقطه .
(r)

المطراب اللألملى . اهتزامه : صوته . تميه: غليه . المرجل : الفدر الـكبيرة . (0) مسح : عداه، من سح السحاب المطر إذا صبر . السابهات : وصف للخيل تبسط يدها فـ جريباعكا يبسطهـا السّاع • الونى : البطء والنتور . الـكديد : الأرض الصلبة

 الغرس . يلوى : يِّى يميناَ وشالا وفوتا ـ المنيف : الفارس الهاذق ـ المقل : الثقيل .

(A)
(9) بضافت فُويت الأرض تدبرتَ $\qquad$

(1.)

(ir)
(ir)
(it)
,



 اديات $\qquad$ با

(V)




 "ن الأرض . الْأعزل : النى يعيل عظم ذنبه على أحد الشتهِين .








 - (10)

تحبل الأبيات :
غنَّ امروٌ القيس فى معلقته المالدة خلود الفن والأدب بواحد وختسين بيتا أودع فيها ألوانا من الفن ، وأنانين من المال ، مختلفة مؤتلفة ، مختلفة لاختلاف أصواته الانها ، مؤتلفة
 اللحويث ، أُم فى وصف يوم بدارة جلجل ، أم أم فى ذلك الحوار الأخاذ بالألباب بينه و بين
 الليل وهوله ، أم فى خدمته لآله وصهبه ، أم فى قطهم واديا كجوف المير تعوى فيه الذثاب


متسامية الخليال ؟ و إذن فهى يختلفة موّتلفة .
والشاع لم ينبهر لطول الغناء، ولم يبحّ صوته الـكثرة الإنشاد ، بل زاده ذلك جلام

وامرؤ القيس الشاعض هو امرؤ القِس الفارس النى صادق الخيل فتى وشابا ، ورجلا



بمحاسن جواده خسسة عشّر بيتا ، فيقول : قد أغدو بكرة مرطا نشيطا ، وأى نشاط أوفر من نشاط أسبق به رمز النشاط ، أسبق


 فلا يسبق ، المفر فلا يلحق ، المقبل هين تريد إقباله فلا يصد ، المدبر إذا رغبت فى إدباره

 البمس ، المـكتخز اللحم ؛ حتى ليسعط اللبد عن أوسط ظهره سقوط الصـخرة الملساء بالمطر

الماطل ، وهو ضامه ذابل كتير الجيشان ؛ هتى لتخال تكسر صوته إذا حمى فى عدوه جيشان الماء فى المرجل يصب مذا الجواد عدوه صبا ، فيآتى بأفانين تتيح له السبق ، فى الوقت الذى أدرك
 يزلق الفلام النحيف الغفيف النى لم يدرب على الفروسية عن صهوته ، ويرىى بأثواب الفارس المنيف, الماهر الشديد فى جهات ثلاث ، يرى بها با إلى أعلى و إلى شمال و إلى




- وانقباض

تزى لذلك الفرس النهد خاصرتى ظبى ، وساتى نعامة قصيرتين صلبتين ، وسيراكسير




الصلبة ، ومن الذئب سيره المرخى ، ومن التتغل تقر يب قواعمى فى سيرها . وهو ع ضهور خصره عظيم الأضلاع ، متلى" المنبين ؛ إذا تأملته مستدبراً رأيته يسد الفضاء الذى بين قأُتيه بذنبه الضافى السابغ النى يكاد يصل إلى الأرض ، فى استقامة وامتواء ، كان ظهره الأملس حينّا ينزع عنه سرجه قأمـا أمام البيت فـ صغانئه وملاسته هدالك عروس أو صلاية حنظل ، واختياره مدالك المروس ؛ لأنه دانَم الطيب ، وصلاية الخنظل لأنه يسيل منها دهن فتله جوانب الصلاية وتبرق، وكذلك جلد الغ الفرس فيه نصاعة

وصفاء ، ولمان و بريق • هذا الفرس يقيد الأوابد ، و يدرك الماديات الشوارد ، وفارسه حينثذ يطعنبا طلنة


 بشرتهن القلوب ، وقد أسبغن على أرجلهن ملاء سودا ذورات أذيال سابنة ، و يختلن اختيال









النغر :






 ولكننا نمجز عن تصــور أزها فيمن تستط عليه ، إلا أننا نستشعره إذ نسمع : ע كجلود صخر حطه السيل من عل ه.
(A)

وأى هياة خاقة نابضة أقوى من هياة تستمضيك بميع حواسك ، فترى منبا

ف قول :

 مرجل ه وتخيل حيوانا يتألف من جملة أجزاء لعدة حيوانات ؛ حيوان له خصر ككصر الظبى ، وساق كساق النعامة ، وسير كسير الذنب ، وتقر يب كتعريب التتفل ، أليِس ذلك الليوان سيكون نوعا فر يدا بين سارُ أنواع الليوان ؟ و إنك لتتخيل الفلام الغر بالفروسية يمتلى صهوته ؛ بل صهواته ، وفرق بميد بين







تتبين المذروف لسرعة دورانه ، ولتتابع حركة الصبى به .
 المتكاملة الظالال ، فلنعدُ هذا النوع لنقف وقفة قصيرة عند نوع آخر تظهر فيه عبقر يته .

الدقة فى التعيير سمة امرى" القيس الظاهرة ، وآيته السافرة ، فتأُمل هذا البيت : كميت يزل اللبد عن حال متنه

وقد توسطه لا يزل إلا لملامسة ظهره ، واكتيناز لمه ، ومثل : مسح" إذا ما الساحات على الونى أثون الغبار بالـكديد المركل

فتد يثور الغبار إذا كانت الأرض رملية أو متر بة أُو سهلة ، وليس فـ ثورانه حينذ
 : وم
ضليع إذا استدبرته سدْ فرجه
 ولذلك احترس من هذا المعنى بقوله : (ا فويق ه دون نوق لتفيد قر به من الأرض دون

- ضفوه عليها

و'تستطيع متابعة التأمل لتحجك بأن الدقة يراعيها كمل المراعاة ذلك الششاع الذى حم
 وليس عجبا على امرى" القيس أن ينال زعامة الثـر ، وأن تكون أقوى أمباب زعامتد وصغ رُسه ، فقد صاحبه من هجله إلى لـده ، و بيز الصاحبين مجاو بة هى أقوى عوامل
الإجادة والإحسان

- 117 -

F



سنامَ الأرضِ إذ وَحِط الِِطارُ(1) (r)
(9) $\qquad$

فرار' $\qquad$ جَرادَةَ هبْوةِ فِا الِ
(1) $\qquad$











 منك معهن
(r)



 اللراقب والثغور • الغوار :الغارة ، وهو مصدر لغاور

 الأثئ فى الطريران .
 كـاية عن المرق ، والمذار : الشعر الانى يحاذى الآذن .




(II) ها أحقة الخيل بالركض المُعار

(IT) (II)
(14)

تراها مرن مبيسِ الماء شُهبًا بِبَل ترارةٍ من حیتُ جان

 انتل نهو نـا $\qquad$ يُّهرَ بالأص



نسوف : دفوع. خواء: خلاء طبييها : مثى طبى ، وهو من الفرس ما يشبه الـلف
من الإبل ، والضرع من دی الـد
 والغرار : قلته .



 أو متداول من تهاوروا الثى، إذا تبادلوه . .

أو المتروك دون قيد حرآ، وكلها تصلِ لًأها ديل المناية به .


(Ir)

 يسرع • النرة:البيال فى جبهة الغرس • المار : الفناع •

تحلِل الأبـات :




تصل به إلى وصف فرسه فيقول :
أبلغ أيها انلميل إن تحدثت عنا ، وجرى على لسانك ذكرنا لدى قومنا بنى كنانة ، حيث اتجهوا وساروا، وكيفا كانوا وصاروا ، أننا كفينا من تغيب منهم مئونة الحرب ،
 ضنين ، والمطر بخيل ، والقطار لا يمطى ولا يجود ؛ ظالناس فى قحط و إعدام ، والقوم
 يغيض اللاء، و يقحط المطر حيث نشاء، ، بكل فرس جواد قد شدّ لما السناف ، حق لايسقط عنها سرجها عندما ينلى مرجلها ويشتد عدوها ، ومى عنود للأرض ، مطواعة للفارس ، فتأبى ف عنادها إلا أن تطوى الأرض طيا مهـا يطل الأمد ، وتتسع الشقة ،
 عند الحدود حتى أخرتها، وعودت شن الغارات حتى تعودتها ، مى آية فى النشاط حتى




 من بين منابكها


كثيره قليله ، وامتزغ غامهه بغراره ؛ تزاها بيضا لوامع ، وشهبا سواطع ؛ إذا سارت تلك الليول فى أرض مهلة مطممثنة أرت فِيا سنابكها الصالاب تأثيرا بالفا ، ستى لتبدو منه الآثار كالمفائ المنارة ، أو الآبار المطهورة ، وكاّن صوت ذلك الفرس عندما يشتد عدوه ، وتكتم الخيول أنغاهما فى مناخرها كير حداد قد استعاره مستمير ، نهو شديد اللمرص على


رده لصاحبه .
ونحن نسمن خيلنا ، ونكرم أزراسنا ، حتى تكون على المدو فى الحرب قوية الإغارة ؛
 وهو يشير بهذا إلى قول أحد شعراء بنى تيم المدامى :
أهيروا خيلس فرسى هذا موضع عنايتى ، ومل تكى يمى ، إنانا أضمره أصيل كل يوم ، وهو نهد
 من طول السغر ، وتغيرت ألوانها من غبار الطر يق ساعة سيرها السريع ، كان ظهره حبل شثديد الفتل محع البرم ، يشبه فى شثدته وامتداده ، واملاسه واستواته ، يظل يومه المار الأطول يعارض كرأم الخيل ، و يبارى المذاكى المتاق ، هو يهفو ليسبقبا ، و يعدو ليبذها ، هو ، وضاح الغرة ، مشرق البِبة ، كان غرته المأار الأبيض يغطى رأم المليحة الفيداء . النعر :

بشر فى هذه الأبيات يبغت مع اصى' القيس وقد كانا متماصرين فى بعض مطنيه ،
 و إن تكن الملانى التىانترد بها بشر ممانى جيدة، منها : الطر يف المبتدع، والمليل المتحتع، ومذه نظرة ثاحصة لذلك الذى أجلناه :

قال امهؤ القيس فى وصف جيشان جواده عند عدوه : على الذبل جياش كان اهتزامه إذا جاش فيه هميه غلى مهجل
وقال بشر :

كزن حفيف منخره إذا ما كا
ويت امصى القيس أدق فى الوصف والتصوير ، فألفاظه تكاد تشعرك بصوت الشهيت والزفير اللذين يصدران عن الفرس عنــدما يشتد عدوه ؛ فقد جتع الهوٌ القيس
 بالصورة التى ير يدها الثاعر ، فوق أنه وصفه فى أول البيت بالضهور ، و إسناد الجيشان ،


أو الهرم ، أو غيرها
أما ييت بشر بانه و إن يكن دون بيت الهى ع القيس ، فإن فيه حسنا مبعثه الإشارة إلى توالى التنغس وتتابعه بقوله : ע كير مستمار a ولـكنه على أى ديّ دون بيت امرى" القيس، والبون ينهها شاسع
ومن المانى التى اتفقا فيها وصف الفرس بالملاسة والصلابة ، فقال امهوٌ القِس : كأن مراته لدى البيت تائمـا مدالك عروس أو صــلاية حنظل

وثال بشر :

وك大 البيتين يشتمل على معان غير الملامسة ، فامروّ التيس وصف الظهر بالصفاء ، ولم

 أن من المستحسن أن يكون الظهر كالمبل المبرم المتول ، فاستواء الملبل مهما أحمك فتله غير ملاسظ ، نهو ينثنى وينطوى ، ولبلال فى البيت يبدو فی قِبِ انستقامة ظهره عند مباراته

الليول الآخرى ؛ لأن الفرس مينئ يشتدْ ظهره شدا قويا، ووصغ اللميل بأنها شمث أشمر بأن فرسه ليس كذللك لأنه يغسله ، و إن لم يواته اللفظ الدال عل صفانه

اهـأ التيس
أما الملانى التى انغرد بها بشر ، ومى ممان جميلة طر يفة فنها :
مهارشة الهنان كا'ن فيها جرادة هبوة فيها اصـفرار كا"نى بين خاريتى عقاب تقلبنى إذا ابتـلز الدـذار
فن شأن كاءم الخيل أن تعلا لِامها ، وتشد عنانها كانها تقاتله ، وعـدم تشبيهلا بالجرادة بأن جل المرادة جزءا من أجزا'ها ممنى دقيق ، وءمق فى التصور ، غ نفسه حيغا يمتل مهوتها بأنه بين خافيت عقاب تصوير بحيل، يشعر بأنه لايأمن على انغس ، وهو الفارس المبار ، ومنها قوله :

نسـوف للحــزام بعرفةيها يســـد خواء طبييبا النبار
و يشبه قول سلة بن الخرشب ، وسيرد فِما بمد :


و ييت بشر خير من بيتى سلمة ، وأوف منهـا ممنى ، وأسلس لنـا .
r -
(1)










 التفسير اللغوى : (1) عبيلة تصغير عبلة ، ومى ابنة عمه أَحبا وشغفه حبها ، ولـكنه
 المروق المتصلة بأصول النأهابع . وفى عريهاكنابة عن الضعف والمزال . شاصب : متفير . النصل : الـيف .

 جم مكل موضع ركل الفرس . هيكل : عظيم ضنخم





 مدخلى . بلِّل : لشبّع

- irr -




وله مسيبت ذو سبيب سابِ
(iI)

(ir)


سِلِسُ العنانِ إلى التقال ، فينُ



متنيه : تثنية منن ، والمن الظهر ، وهو هنا يريد بانبيه ؛ لأهها يكتنفان صلب (V)

 وله قرون متشعبة لا تيويف فيان ا
 t


 الأهول : الر جل ينحرف إنسان عينه إلى أحد البانبين أو إلى ألمل ، وهو الماداد هنا .
 مستمبل : مسرع
 تويا مشتدا . أنغن : أب . الأجبل : المسقر .

- Ir7 -

ساكنة في صنرة أوفى أصل شجرة ، والمنخر فـ رأس الفرس التى مد يكون فيها من أهضاء المسم ما يشبه المقوب والنتوء فـ الصشخرة ، فيها المينان ، وفيها الأذنان ، وفيا ونيا

 بشرآ فـ هذه الأبيات ونى غير هذه الأبيات ، وليس بناقص من قدر عنترة أن يكون دون امرى" القيس ، فالمبقى لا يعاب من لا يساو يه ، وأين قول عنترة فـ وصف ذيل فيل فرسـه


من قول المسى القيس :
ضليع إذا الســـــتدبرته سدِّ غرجه بضاف فو يق الأرض ليس بأعــرل
إن وصف عنترة ناقص من وجوه عن بيت احهى القيس : أولا : إن رداء الغنى المفضل ينسحب على الأرض فيتعثر فيـه إلا إفا رفـه بيديه ،
 ثانيا : أن السبيب يخالف الرداء من نواح : فشُراته غير منساو ية الطول ، ولو قال :
 وليس ذللك شأن الذيل .

ثالثا : بيت امرى" الصيس انثتمل على صفات ثلاث : نهو ضليع ، وهو ضافى الذيل ، وذيله مستو مستقيم ، فوق أنه أنشعرنا بأنه كمثيف لأنه يسد مابين ساقيه . ولِيس فى بيت

عنترة شى، من ذالك .





لايتقى شو طلمنة قد توجه إليه ، وهو شاضصس ببسره اللى ثارسه ، مذا اللى أه يشارك ثارصس

- ابتفاء النصر ، و إدراك الظفر

أما اللفة فـكلها تنبع من عين واحدة ، ولا تكاد تجد فرقا كبيرا ينمبها ، ولـكننا إذا

 وملوكهم ، وعنترة يكب أن يكون خشن الملمس ، غليظ القول ، وعكس هذا كان يمب لاهصى القيس ،
وأرى أن الجاهليين ومقلديهم كاوا يؤُون فى وصف الناقة والفرس وما يبرى مجراها
 يعتبر ذلك قصورآ منه وعجز؟ .

ع - وتال سلمة بن الخرشب * من قصيدة أولا :



(!) (! إذا مابلَ

بكانبيهـ
التلفتــــات
إذا كا الـِ
(1). $\qquad$
 لـُّ طُبيها وسينا $\qquad$
*

 يماود . دا الدين : المدين . الثريم : الدانـن

 .




 الهزم : موضع الـزام ، وهو أول مايمسه المرق . الـيم : العرق .
 المرأة حول وسطها
(7) الطبيان : مثف طبى ، وهو 6 يشبه الخلفـ من الناقة والثدى من المرأة ، والضرع من ذات الظلف . يعادله : يقيمه ويعدله . البراه : المرى ، فيستيم : فيعتدل فـ سيره .


(9) كَ

 (1.),
 (11)

 ,


 . الاذير : البلم
تعادى : تتابع وتوالمى . بتحجيل : التحجيل البياض فموضع القيد من قوانم الفرس. المِيم : الأهود أروالسوداء.
 خذيم : غخذومة مثغوبة .


(II)
 الـكثير من النبات .
(Ir) هوى: سقوط . العقاب :النسر. عردة : الم لهضبة. أمأزتها: أقلقتها واستخفتها. بذى الضهران : بذلك الهـكان . الـكرشة : أنى الأرنب . الدروم : المقاربة الخطو .

تحبل الأبات :
زار قلبه طيف سليمى ، التى لا يفارقه خحالمـا ، غهو معه فـ كل زمان ومكان ،


إلى غرضه الأصيل فأخذ يصف فرسه ، فقال :
ورب مرعى خغصب ، وغخاض موفور المشب ، ملتف النبت تحاماه الناس وخافوه لـكثثة هوامه وكواسره ، وتوقوه خشية وحوشه وجوارحه غدوت إليه فى بكرة النهار
 ولا يدركا طالها؛ ؛ إذا عدت تطاير من نسورها حصى له صالابة المديد، أو نوى المَر النى
 وتلمتت بكانبيها ، يكدث منها هذا عند ما يبل المرت موضع حزالمها ، وذلك لـدة نشاطها ،
 وانعباض بطنها ، وضغطها على أضلاعها يمكل ذلك الحزام عند طبييها ، وأحيانا يقيمه
. ويمدله استقامة عدوها ، واعتدال جر بها


 الضدين ، وكان سبانك من الفضة الرقيقة قد صنع منها لـهكل قائمة قرطان ، ورنما إليها ،



 عزيز على أحميه من عيون الماسدين . ومى تهي" لنا إذا خرجنا للصيد أن نصطاد أشق أنواع الحيوان صيدا ، فنصيد ب4




ترنقض عليه فتقصر أجله
النغر :
هذه تصيدة كاملة في وصف الגرس لمنتحاوز منها إلا بيتا واحداً، فهى ثلاثة عشربيتا ،
 النى كا يرجوه ، بعاذا جاء بن المهانى ؟
تـكاد تحصر المانى التى الشتملت عاليها قصيدته نى العناصر الآتية :
1 . ين ـ - . 1 - 1 -
a
هذه ثى المانى التى أوردها الشاع فى قصيدته ، وجيمها معان مطروقة ، والجميد منـا
 فن الناس حتى اليوم من يموذ فرسه لاعتقادم أن المين تصيبها قبل أن تصيب سوا والما ، والمت أن تخيله بياض قوائها بأنها أقراط نضية خيلا لا با بأس به
 نهجه ، وساروا بها فى غير طر يعه ، أما ما سواها فكا مكا معان ممروفة ، فتوله : غدوت بها تدافنى سبوح فرا فراش نسورها يجم أديم

يشبه قول عنترة :
وله حوافر موثق تزكيبا

ونى كل من البيتين ناحية جـال يمتاز بهاعن الآخر ؛ فبيت سلة يمتاز بأنه وصف
 من تشبيه سلهة فتشبيه النسور بالجلندل أقوى من تشبيها بالنوى مها تكا وهن صلابته . وقول سلهة :
إذا كان المزام لقصرييها أماما حيث يمتسك البريم

كقول بشر بن أبى خازم :
نسوف اللحزام برفقيها يسد خوام و ييت بشر أبحع من بيت سلمة ، فقد زاد فى معناه أن الغبار الثاتُ فـ مسيره يسد ما بين مرفتيها ، ألما القيود التى أوردها سلمة مليست ذات قيهة فنية شتوله : ه أماما حيث يكتسك البر يم ه قيد ثقيل فی لفظه ونى معناه . و إذا كانت الألفاظ توحى بمانيها ، وتشهر بمدلولاتها ، وذلك هو دليل حسن اختيار الأديب اللفظه ، فان إيكاء الألفاظ هنا على مدلولاتها إيحاء ضعيف ، ودلا ولالتها على مدلولاتاتها ،
 هذه الحروف بمضها عم بعض يوحى بأنها المح لغير الأرنب . ومن الأبيات ماليس واضح الممى لأن صورته غير كاملة ولا منسقة ، وذلك يظهر فى قوله :
كا'ن مسيتى ورق عليها نمت ترطيهما أنذ خذيم
فإن المنى جهيل ، ورــكن التصوير غير كامل التكو ن .

0

وأعددت" لاهـرب مَلبونةً


(0) ${ }^{\text {(0) }}$

(V)

أ

 تنارا : ما



(؟) رواع الفؤاد : ذكية القلب • العنيف : الشديد الغليظ • يستطلر : تيمهل ملى آن
يطير من فوتها .

وهو أنسب للمعف . الإياد : اللقدم من الغبيط . الغبيط : الر أل . . فغن : فض وفرق .
الشجار : خشب المودج
(7) الرسغ : الموضع المستدق بین الحافر وموضع الوظيف من اليد والرجل . مكرب :


(v) القّب : الaدج .الوليد : الصبي • المار : الجِحر •
(الـكفل : موْخرالظهر . الطراف : البيت من البلد . المتار : خيط يشد بـ الطراف

خلمل الأبيات :
بدأ الشاع قصيدته بالاستفهام التعجبى ؛ إذ كيف تعرف ديار آل یى الواقعة بالقرب من ذلك الماء ؟ لقد أصبحت خالية مقفرة ، لا أحد من الإنس يسكها ، فلتختر سكناها الوحوش الأوابد ، بعد أن کات مهبط الغيد النواعم ، ثم أخذ يننقل فـ وصف عشته ولوه فى شبابه وشيبه من معنى إلى معنى ؛ حتى بدأ يصن فرسه ، أليس هو من أ كبر

أسباب اللهو ؟ فيقول :
إنى أعددت ليوم الـكر والفر ، والفرب والطعن، غُرسا غذيتها باللبن ، فـكانت فتية
قوية ؛ إذا طارد بها نارسها حارا وحشيا ردته إليه مذعنا مطيعا ، فغK أها قيد الأوابد . أعددتها فرساكيت اللون ، كأهن في صفاء لوها ، ووثاقة جسمها أطراف ذلك البرد اليمنى ، قد أحك ناسـجه نس.جه ، فليس فيه ما يعاب بـ ه مى فرس ذكية المؤاد ، متوفزة الإحساس ، هابة لالُرض ، جوابة للعفر ، تكاد تطير من ونق ههوتها الفارس العنيت حينا تبارى عتاق المذاكى ، فقار ظهرها فـ صلابتها كايلاد الرحل إز يل عنه خشب المودج ، فبدت للأنظار متانته ، ورسغها موثق محك ، مغتول ، مكرب ، فليس عظهها واهيا ، ولا عرقها منتفخا فائرا ، فيضعف ذلك من قوة قواءمها ، ويوهن من صلابة أرجلها ، وحافرها فى استدارته وتقعيبه مثل قدع الصبى ، بعيد الغور ؛ حتى ليمكن أن يتخذ يه الفأر جحرا ، ويجهل منه مغارا ، وكنلها مثل ظهر البيت المتخذ من الجلد ، المشدودة أطرافه ، فبدا أملس ناعها ، متلثّا مكتْزا .

النتر :

 فك大م ينظرون ويسمون ، فينتون ويصفون ، ولا يمن ذلك من أن بكهع بين بعغ مطانيه ، و بمض ممانى من قدمنا عنهم التول ، يشبه بيته الأول بعض الشبه ييت امرى' التيس :
وقد أغتدى والطير فى وكناتها كمنجرد قيد الأوابد هيكل و بيت امرى" القيس أطرف مسنى ، وأقوى أسلوبا ؛ إذ ذ كز ساعة صيده ، ووصغ فرسه بأنه منجرد الشعر ، وقيد الأوابد ، وضتخم اللسم ، وقول : قيد الأوابد من - معجزات الثهر

و يته الثانى يشبه ييت سلمة بن الغرشب :

 وأ كسبهروعة، وتشبيه لونه » بأنه كلون الصرف عله الأديم" تشبيه بديع، وقولعوف :

رواع النـــــؤاد ـيكاد المنيســـــن إذا جرت الثميل أن يستطارا ييت جميل و إن تكن فيه مبالغة من ناسية ، وتصور من أخرى ، أما المبالغة ففى استطارة'
 المبالغة من سمات الشعر الباملى ؛كا أن التصور المفظى قد يوجد ، أما التصور المبنوى فتل أن يوجد

- Ir7 -

7
${ }^{(1)}$
غدوْنا بصـافـ






 \# رُمرت المثاعر : هو ربيعة بن سفيان بن سعد بنمالك بن ضبيعةالبكرى عمطرفة بنالهبد، والمرقش الأأكر عمه ، والأصغر أشعر ، وأطول عمرآ ، وقد أباد الغزل ؛ ذلآنه من العشاق ،
 التقسِر اللعُوى : (1) الرسم: بقية آثار الميار . يسفع : يسـل ويجرى • غدا من مقام :

 السعفة فی صفاء لونه . بجلل : وضع عليه الملِل . طويناه : ضهرناه : شثزب ملوح : ضامر










تحلبل الأبـات :
يسائل المرقش نغسه ، الٔن رأيت آثار المبببة تسيل الدموع من عينيك مدرارا. وتجرى العبرات من مآقيك غزارا ، لأن من كانوا يملون تلك الميار غدوا مرتحلين ، وأموا غيرها مترو"هين ؟
ثم يأخذ فى نسيب رقيق ، ووصف بديع لر يت الحبيب فى أحد عشر بيتا يقتشنب
بدها نسيبه إلى وصف فرسه، فيقول :
 متنيه يكميه من الحر والقر ، وقد ضمرناه حينا حتى صار ضموره عنوان جـاله اله اله

 وهو مظهر سراء وشرف لمتطيه ، فأفد به على نادى أوتى معجبا بختالا ، مستزا مزهوا ،

 وأشراف قبيلى ؟ .




 أليس قد شـارك فـ فوز فارسه ، وأسبهم فى نصر سيده ؟
 مصبّهُون ، فأولك وهؤلا

- IrA -

فتسمع اللفرس ثورة ومههة ، وانتفابطا وزجرة ، كانما مو فى نورته وانتفاجه ظلبية فتية ، نشيهط
قوية ، لاتهدأ ولا تسكن ، ولا تقف ولا تهجد .
 ينبع منه اللاء تلو الماه ، وعرَّاه ما حوله الماء المتدفق ، والخمى المتغرق .

النغر :
المرقش من الشمراء المجيدين ؛ لأنه كان كاثقا فارسا ، والمشتق والفروسية من عناصر
 فى وصغه نحوا يخالف اللى هد ما الطر يق الذى نهجه بعده أ كثر الشعراه ، أو أنهم | إنه لا يُصن أجزاء الجمس عضوآ عضوآ ، و إنما يلم بهذه الأعضاء إلماما ، ثم ينعرف

إلى غيرها ، ففر سه :

نها هوذا قد وصغه بست صنات نى بيت دون أن يقال : إنه قصر فـ وصغه . أما النحو المديد النى نحاه نهو الر بط بينه و بين نارسه، وتصو يرها صديقين متماونين

على ما يكسب المجد ، و ينشر عنهـا طيب الحديث، نهو :


تُاه رِشِكاتِ المَدَجَّج

 المبى ، ولو أنه عنى بتكوين الصورة ، وتوضيع الناية لـكان مد بلغ أهمى ماير يد من التصوير، والبيت هو :

- ira-

و يعتهد المرقش على المقام الاءتكاد كلمه ، فيتول مثلا :
 فإلى أين غدا به ؟ أبلى الحرب أم إلى الصيد أم إلى غيرها ؟ إنه لم يحدثنا من قبل عن

شی’ من هذه الأشياء .
 على مثله آتى الندى مخايلا وألا

 الذى أراده
و إذا تجاوزنا هـذا الغهوغ حكنا للمرقش بقوة الأسلوب وجحاله ، ورونغه وحسنه ، هأى جهال وقوة يفوقان جال هذا البيت وقوته فى طباقه المادى ، ولفظه الجزل ؟
 و بعد ، فإن المرقش شاع قد جاء قبل أوانه ، وفرع أمل زمانه .

نظرة فاحصة عن معانى الشعر اه فى وصف الفرس
أ كثر أولئك الشُعراه الذين اخترنا لمم بعغ ما قالوه فى وصغ الفرس نيديون مقاما
 والمديث أولو نجدة وعزة ، وأمحاب فروسية و بطولة ، ولهل بلادم المالية ، و إقليمهم الثابت أورثّم آيته ، وخلم عليهم طوله وعلياءه .
وإذن فليس عيمبا أن يبيدوا وصف الليل ، وأن يبرعوا فى نهت البياد ، وأن يبزوا

 كا لمسنا ذلك فى وصف الناقة -- فان محاسن النيات تكّاد تكون معصورة فـ أجزاه


الملقى ، وش در المتنبى اذ يعرف هذا المسن فيقول :

 هنالك وصغنُ بمداركة الصيد ، ومتابعة الطرَد ، وهناك وصفها عند المباراة فى الملبة ،
 وصنها فى اللهو ، وهنالك تصو ير عدوها ، وتشخيص جحرائها ، ووصف حنانها وجيشانها إلى

غير هذه الملانى التى مست بنا ، وأفضنا القول فى تبيانها و رما


 الإِكثار من عدد الشمراء ، فل بختر لشاء اخترنا له قبل فـ وصف الناقة ، وذلك لنظهر أن

مذا الدمر غنى بالثشر اء الذين أجادوا القول في كل بكال ، والذين سبقوا نى كل ميدان ،




شهراه وصافون لايشت فمّ غبار . وعن فى هذا الملمال بجمع ماتفرق من الملاى فى التحلميل ، لهل فيه ماييسر على الناقد مهمته ، و يبهره بنهجهـ وغايته يكاد الشعراء الستة الذـِن اخترنا لمم يتغقون فـ وصف أجزاء الفرس وشياته ، وإذا



فى وصف فرسه بالضخامة والجسامة :
 وجدنا فيره من تقدهه فى النشأة ، وسبقه إلى نعت الخيل بشم بن ألبى خازم يقول : يضضَرَّ بالأصانِلِ ، فهوَ نَنْ
وألفينا من جاء بهدها قد تابهها فى نعت جواده بهذه الصنة ، فيقول عنترة :
 ,لـكمنا نلمح فى بيت بشر ممنى لم يتناوله باللفظ هو عنايته بذلك الافرس ، ورعايته له
 و إذا وصغ امروٌ القيس جواده بحدة النشاط ، وقوة الركض ، وشدة العدو ، فتال :
 وجدنا من تمدموه قد تناولوه على نحو يقارب هذا النحو ، فقال بشر بن أبى خازم :


وكال سلة بن الخرشب :





 كاملتين دالتين على أقصى القوة ، وأوفر المدة
وامرؤ القيس يصف فرسـ بالـكَتة ، فيقول :



النجدية لِيس فيها إلا هذا اللون ، فيقول سلمة بن الثُرشب :

ويقول عوف بن عطية :
كميتأ كـا وقبل هؤلا بجيها قال المرتش الأصغر :
 وهكذا نجد اتفاقا فى أ كثر الأرصاف البمسمية بينهم ، و بنظرة عابرة يكن الجم بين هذه الأوصاف ، ولـكهم يختلفون فى أدايُها ، وقد يتباعدون في عرضها .




إنه فى هــذا البيت يكمع مسنيين متضادين د ون أن يسمى ذللك طباتا ، و إذا كان
 , الانصباب كالسيل ، ونعت السابات الأخر يات بالونى والك大لال ، حتى ليثرن الغبار بضربهن الأرض الصلبة ، ومى صورة اللفس لايصورها إلا من تتبع حركات الاليل الا كبيرها وصغيرها عظيهها وضئيلها ، وهكذا تغتت الخيل المهــدة بسنابكها الثقيلة

الأرض الصلبة
ومن تلك المانى التى انغرد بها ، فلم يشاركا أحد فيها ، عن تقدمه أر مكن جاء بمده
قوه يصور الدماء المتطارة من صيده ، والتى ضرج .با فرسه :
 ظالمىى زُ يد ، والتشبيه جهيل ، والصورة كلها رائعة ، وقوه فى وصغ السِّرب الذى



 ومن هذه الملنى التى لم يشاركه فيها أحد ، ولم يبلغ مبلغ جالها ششعر وصفه أيطلى الغرس وساقيه ، ثموصف سيره فى إرخائه وتقر يبه ، وذلك فى قوله :
 ويعحبنا منه ذلا التقسيم البديع ، فهو فى الشطر الأول يصفه بصغتين جسميتين ، ونى الشطر الآخر ينعته بنعتين ليسا كذلك ، دون أن يضيق البيت بهذه المهانى ، نـا لـكل مذا هامل لواء الوصف في قديم الشعر وحديثه .
 عيها عرتها ، وجغ حميمها : درته وغراره :

ترَاما مِ. • يَبِسِ الماء ثُهْبَ وتوله يصور أثر سنابكها الصلبة في الأرض المطمثنة : بِكل" قَرَارةٍ من حيث ُ حَالت
ولمنترة فـ وصف الفرس المقام الأول بعد امرى' القيس ، فله فيه مهان جياد ، إن لم

 يتلوى و يتثنى بالثارب المثل ، والنشوان الهجل ، وذلا فـ قى قوله :
 وكثير من الشُراء وصف قطاة الفرس وكفله ، ولـكن أحداً منهم لم يصغة بنلك الوصف الذى "رك فى يخيلة كل قارى" رسما للص.خرة الناعة الملساء، يغشاها السيل الملمارف، فلا يستقر لها قرار ، وذلك فى قوله :
هَهْ ظأما سلمة بن الخرشب ، فقد أبذع فى وصف التحجيل إبداها ، وأبجاد فـ تصويره أيما إجادة ، وذلك فى بيتيه :
تهادَى مِن قوائیه ثلاث

وتصو ير التحجيل فى القوانم الثلاث بأنه كالأقراط المصنوعة من الفضة في الآذان المشقوةة تصوير جميل ، فوت أنه يدل على سراء وثراء ، وهضارة ومدنية . ولـكننا لا ندرى كيف تكون الآثان ثلانا ، ولا تكون اثنتين أو أر بعا ؟ أحسب أن الصورة غير محدودة . أنا عوف بن عطية نفد جاءت أبياته كلها وصفالأجزاء فرسه ، وهو قصير النفس فى الوصغ ، ولا بجد له معنى مبدعا سوى قوله :


ألا المرقش الأصفر فقد قدمنا في عده أنهه نج فـ وصف فوسه نهجا جميلا ، لا ندرى للاذا

 في أيام سله ، سيان بمد ذلك أن تكون هذه الحرب ع ع الوحوش الأوابد أم مع الجيوش - الجحانل

وعهدنا عبا قدمناه عن جمال همانيه ، وطر يغ أخيلته وأنكاره قر يب ، فلا نميده مرة أخرى
 بالفرس والخيل ، إذ شعرم فـ وصف الأولى ونعتها أوفر ، و إذ معانيهم فى تصو ير ننعها
 بالمنعوت ؛ إذ ممـا لا ريب فيه أن الناقة للفقير والانتى ، وللفارس وغير الفارس ، وللامى

 عند الناس جيما أولى بالرعاية من الالنتاع الـا


 وعلى نج الشعراء سنسير ، فنبدأ بوصف الأوابد .
( ) ) وصف الأوابد
1 - قال لبيد بن ر بيعة \# فى معلقته يصف البقرة الوحشية :

(r)



 ويزعمون أنه لم يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدا هو :

أو هو قوله :
 ومن مؤرخى الأدب المديث من يعد هنه أسطورة ، ويذكر أن فل ديوان: كثيرا من الشعر الدينى
التفـير اللعوى : (1) أفتلك :اسم الإثارة يعود ملى الآتان القى شبه بها ناقته فـ الأبيات
 السبع بافتراس ولدها . خذلت : تزكت دون أن تنصر وتهان . الهادية : المتقدم أو المقدمة.




 شلوه : عضوه ، والمُ أشلا الارماد وهو صفة لموصوف هـذوف هو ذثاب . لايمن : لا يقطع ، ومنـــــــ توله تعالى : ها ولاتْنْ تستكثر ه .








وهو الانمل ، وما بِّى بـه .


 النجوم غمامها: ستر ضو
(V) (V)
 وهو أصل اللدنب ، والأنقاء : جّع نقى وهو الـكثيـ من الرمل . . والمراد أطراف الرمال




سل نظامها : تزع خيطها
(a) انحسر : انـكشف . أسفرت : أناءت وظهرت . بكرت : غدت مبكرة . تّل :

زلق . أزلامها : قوايُها مفردها زا
(1.) سبعا : أى سبع يلال . تؤاما : بمع تومم أى بأيامها.

- 12A -



 فلحِقنَ واعتكرَتْ لَا مَدرِيَّة

(II) أستق طالق : أخلق ضرع عتلى' ، وليس ذلك هو المراد ، وإنكا المراد ضرع

مرتفع منضم إلى البطن لِفاف لبنه ، وقد استثهد اللسان ملى هذا المعفى بيت لبيد هذا . .
(Ir) فتوجست : فتسمعت خفى الصوت : رز الأنيس : الرز الصوت الــفـ ، ويقصد بالأنيس الناس . فرامها : فأفزعها . عن ظه الهر غيب : عن عدم رؤية لأصاب الأصوات . ستامها : سبب سقامها وضعفها :


 . النار مى مولا

 سيور الملد تونع ف أعناق الـكـلاب
(10) اعتكرت : رجعت وعطفت . المدرية : طرف العرن . الـرن

 (IT) لتذودهن : لتدفهن . أحم : هان الموت . المتوف : جمع حتف وهو الموت

حامها : موتها

- 129-





(IV) غودر : ترلـ . المسكر : مكان الــكر • سـخامها :اسم كلب الصيد، ويظهر أنه كان أسود ، إذ .
(1) فتللك : الإثشارة إلى الناقة الق تشبه ال!قرة الوحشية . رقص اللوامع : اهتزت .


(اللبانة : الـلاجة . لا أفرط : لا أقمر • ريبة : خونا . الموام : الالكثير العتب

تحبل الأيات :
هذه الأبيات من معلتة لبيد بن ر بيعة ، وقد أظهز الشاحس فن محلقته ضرو با من



 أفتلك الأثان ه التى كان قد شبه بها ناقته قبل " أم البقرة الوحشية التى قد


التعود إليه وقد حفل باللبن خرعها

تطلب ولدها ، فلن يستقر لها من دونه قرار .


 وغيب جماله ، تبكى ذلك الأبيض الناصع البياض الذى تنازعت الذناب أثلاءه ، ، وتجاذبت

 المنايا لا تطيش سهامبا



 الركام نور الـكواكب ، نـكانت ليلة ليلاء اجتمع فيها مل الخنساء اللرزن والبرد والمطر ،

فإذا اشتد عليها اللهطال جهدت أن تتیيه بالاستتار تحت جذع شبرة مستطيلة الفروع ، عتدة الأننان ، وهذه الشثجرة نائية عن غيرها من الأشبجار .

 وما أعظم ما انتابها !
 أو لؤلؤة بحرية ، قد ولى عقدها ، وانفرط نظامها ، فهى لانستغر فـ بـكان . فاذا ما انكشف الليل، وولى الظالام ، وتنفس الصبح ، وأسفر النور، أصبحت مبكرة ، ألا

 وثمانية أيام تبحث عن وليدها ، وكانها تقدر أنه غاتب وسينوب :

وى لم ت أحدا سلبه سلامته ، ولم تلاسظ عدوا انتهب من بين جنبيه روسه ، و إذن فلا بـ
من إياب
وها مى ذى ـ وقد قضت ثمانية أيام سو يا تبجث عنه فلا تجده ، وتهيب به فلا يفد

 صوتا خفيا ، وتوجست من الناس شمرا ، فارتاعت ولم تو ما يووعها ، وبزعت دون أن تتبين ما يفزعها ، ولـك

 - اللى دفعه من سبيل إنها لا تثبين مصدر الصوت ستى تتقى المناجأة ، وتّغادى المباغتة ، ومى قد فوتت

على الرماة أغراضهم ، فل يصيبوا منها غرضا ، ولم يسددوا نحوما سهما ، فأرسلوا عليها
 بالأعصام فى الأجياد ، فلحقت بها الـكلاب ، فآبت اليهن تدافعها عن نغسها : وإذا لم يكن من الموت بد


 حياتها ، فإن المتف سيكون مآلا ، قصدتها تلك الـكلبة اللـكسوب حتى سميتك كساب
 النصر ، وحقا قيل : ها من طلب الموت ومبت له المياة ه ه بتلاك الناقة القوية السريعة التى تشبه في قوتها ومرعتها البقرة الوحشية المسبوعة
 الآل ، أقطهها لآقضى أوطارى ، وأدرك مآربى ، لا أْرط فى طلبها خشية أو ارتيابا ، وما على" أن يلومنى اللأكون .

النغر
لقد كان لبيد أطول الشهراء فى وصف البقرة الوحشية نغسا ، وهذه الإطالة لم تهن من



 أما لبيد فوصف شيئا غير أعضا هجا ، وصف ماتمدح لـ الناقة ، فشبهها بالذمامة المراءه ،

إذ يقول :


ثم شبها بالآتان الوسشية ، ثم شبها بالبترة اللسبوعة ، وغرضه من بميم هذه الأوصاف السرعة . وللبيد صور شسر ية ناطثة ؛ عيطة كمل الإماطة بمـا يصوره ، فهى تنغذ اللى الأعماق،

وتصل إلى اللباب ، فانظر تلك الصورة البارعة في وصف بياض البقرة :

 ععدها ، لأن ذلك يصور حركتها الداءْة ؛ إذ لِس هنالك ما يسسك هذه الحركة ، وانظر

اللى توله فى وصف قرنها :
فلَحعْنَ واغْتكرَتْ لَا مَدرِيَّ
وصن القرن بأنه كالرمح ، وليمطينا صورة كاملة ذ ك أنه كان محددا وطو يلا ، وانظر إلى توله يصف الفلاة يرقص فيها السراب :

إنها صور لاييد رسمها إلا شاعى مصور كلبيد .

وميزة أخرى للبيد مى أنه يستطيع أن يكمل الوصف بكالا للحكة والوعظ كترله :

 أليست مذه قدرة أخرى امتاز بها لبيد ، ولم يثارك فيها إلا زهير بن أبى سلمى ، ولم نجد من الثشراء سواه| من هِي" له من التغوق في هذا الضرب ماهيمي "زهير وللبيد .

ץ ب















 (



 البرد . (0) فارتّع : ثهزع ، والضمير يعود ملى الثور الوحثى . كلاب : صاسب كالوب . طوع الشوامت : .طـيع القوانم ، الشوامت بمع شامتة . الصرد : البرد الشديد .
(C) (V) (V)





 وكان هضُمران'همنهحيث' يوززع4 شيكَ الفر يصةً بالمدَرى كأَنغَّها




(7) (7 (7

 ضم (V)









 ديه ، ولا تود : ولا قصاص . يسود مل وامق . الطمع : الر جاء والأمل . مولالك : سيدك . لم يسلم : لم يسلم من الـسارة .

علبل الأبيات :


ثثور الوحشى ، والبيتان ما :


. . . . . .
 قى ذلك الملكان المو شش النى لا أنيس لى فيه يزيل وحشتى ، و يؤنس وحدتى . إه من وحش وجرة القليلة الما. ، المعدومة الغذاء ، وهو ضامر كالسيف المصقول ، ليس له نى صقله نظير ، وهو إلى توجسه وخوفه ، وظمثئه وجوعه قد أسرت إليه فن ليلة

. وتسوق له مهها الخوف والمذر ، والموع والظهاً
الـكل أولثك هو مضطرب الحس ، هلم النفس ، قد ضاعف ماهو فيه أنه سمع صوت



تدفع عنه هذه الـكلاب المطاردة .
أقبل مليه زعيمها كا أراد منه ميده ، فاذا انصباب واندظاع ، وقفز ووثب ، ومداورة

 القرن من البنب الآخر مضرجا بدم الـكلب ، كانه سغود تزكه فوق النار جماعة الشاريين ، ظاشمر واشتمل ، فصار كانه مود من النار ، وأخذ الـلكب فی نورة و يأس يمن أملى الترن

ما يشـر به من آلام المرالح والأوجاع •


 مغنا ، فعليه أن يرضى من الغنيهة بالإياب ، فهاهوذا سيده يعود وقد خسر خـوسارة فادسة ، دون أن يكسب شيثا ، فا أثتق جده ! وما أتحس يومه !

النغر :
كأى بالنابغة الشاع الوصاف القاص" قد عمد إلى وصف قصة تخيلها ، وتص منطر تصو"ره ، غُنى بأن يصف الثور الوحشى فى معركة سامية ، و بأن يقص علينا قصة سر بية، ، , النابنة يكيد التصص و يكسن التصو ير أتّاحل الإجادة فى هذين النوعين خياله الوامع ، وشـرفه الرفيع ، مدد هيات هله ساته
 وبجود تصو رِه .
 والثك والفرانص ، والمدرى والروق ، والبيطر والمضد ، والسفود والمفتأد ، ثم رأى أن
 الميدان ؟ وأى صورة للمارك أدنى من تلك الصورة التى أحد لا ألوانها ، وهيأ لها ميدانها ؛ إذ يقول :




 أنواع الميوان


الملوك والأمراء .

أما أسلو به فستقيم لا أمت فيه ولا عوج ، ولا تركيب ولا تهقيد ، و إنا هو يسير ملى











،




التفسبر اللغُوى : (1) بسطت : مدت . رابهة : اسم عبوبته . الـبل : يريد الوصل .



 الظهر • سطع : ظهر ووضع م ألا
 (0) راءه : أفزعه ، والضهيٌ يهود ملى الذرع فى آخر البيت اللـابق . لا ملى الثور .











(V) ولى : مغ玉 وفر • جنابان لـ : جانبان له . الأاكدرى : النسوب اللى الأ ككر
 لاطـــتانه إلى بعد.






 (الثّ (II)


تحلبل الأبيات :
بدأ سويد تصيدته بالززل ، فأخبر أن حبيبته قد بسطت له حبل وصلها ، ومدت لـ


فتّبها بالثور الوحشى ، فقال :
كأنى فى تلك الفلاة المقغرة -- وقد بوق فيها السراب ، وله أمام الساتر ين ، ، وتألقى

 وتكسوها رونقا ، قد فا على صفحة سوداه ، وججا على ديباجة سفعاء . أما جانبا ظهره





استخدامبا تومى أوتار الأنسهم




 ويختلين المازة مسـرعات ، أما هو فيسير متمهلا ، » فنغانه آس يكس عليلا ه إنها تدنو


 إن هذا الثور ابن الهـراء ، وأخو المفازات شمديد الإِــاس ، متوفز الإدراك ، ( 11 )

فإذا اأحس نأمة ذهب عدوا ، و إذاشعر بحركة راح ركضا ، فإذا هوعن الشر بيد ، ومن
. عدوان المدو أمين
النفر :
فى هذه الأييات صورة واضهة لطرد الكلاب للثيران الوحشية ، فهى تحاول أن تختلها
 ألا تقع فـ أيدى أوثك المتدين
 عدوا ، ثم يقف متراخيا ناظرا !ليها ؛ ليراها إلى أين تسير و إلى ألى جهة تقصد


 فإذا غفل عنه أصاه البوار .



,



 المانى أدق من هذه الألناظ ؟ الألفاظ مؤدية للمطانى أتم الأداء ولا أن التافية فيها غرابة حينا ، وثقل حينا،

ولمل ذلك لطول التصيدة ، ولتلة الألناظ التى تناسب الوزن ، فن الألناظ التقيلة

ويختلف سويد عن النابغة فى أن النابنة ألمال الحرب الباردة إلى حرب هارة، فسويد
يكتنى عن المنازلة بالمخاتلة ، خين يقول النابنة :

كانَّهُ خارجاَ مِنْ جَنْبَ صَمَحَتِ
يعول سويد :

 وهذا أمه عرف عن النابغة ، فقد كان أميل شعراء عمره إلى البالغة و إلى التصويو .

ع- وقال امرؤ القيس يصغ المار الوحشى :











* زجمْ الشتاعر : انظر ترجته فى وصف الفرس ص 9 . التغسِبر اللغُوى : (1) الأحقب: الهارالوشثى الأبيض مكانالـقيبة ـ القارح: الذى شق نابه . شربة : اسم عين ماء . طاو : جاثع غرنان . بعر نان : عر نان : السم جـل • هوجس : هذر خاثف
(Y) أخحى ظلوفه : عدل أظفاره استعدادا للبثش والنبث . يثير : يسـف ويذرى :
 (r) بهِل : يسقط . يذرى : يطير ويثير • نباش الهواجر : النباش فى أوقات الظهيرة ،


 .
(0) إلى أرطاة : !للى جانب شجرة أرطاة ، ونمر هذا الشجر يشبه الهناب . المفف :

الرمل المجتع . الثقتها : بللتها وندتها • غبية : الفبية الدفهة الثديدة من اللطر . اللمرس : الالتخذ له عرسا
 من غير تصغير • ابن مه وابن سنبس : صيادان ماهران من قبيلة طي" ، وقد قدمنا أن هـهـ الفيلة معروفة بـسن الاماية ، وسداد الإصابة .



 فأدرَ يكسوها الرَّغَامُ كانه أَنَّ يوَ وأمقن إن إن لاقينس
 (II)



 كالِكساء . الصهد : الا



 من الورلـ إلى الـكعج . شبرق : مزق . الولدان : العلمان . المقدس : الرجل المطهر نغسه
 الـكريم • الفادر : الناقة المنفردة . التشمس : الشـوس النفور .

تحلبل الأبـات :
فـ مذه الأبيات صور نابضة بالحياة ، وصور ساكنة هادئة أحميانا ، فهى تمثل الحياة
أروع تمثيل ، أليست المياة حركة وسكونا، وحياة ومووا؟


 بعض، ولاتسع فى حركة من حركاتها نشوزا، وذلك هو المس والخيال ، والروعة والمالل .


 ولا يهدا ، هو خانتف متوجس ، حذر متر بص ، لم ينل من الطعام فـ أمسيته ما يسد




قد اتحذ كناسه إلىشجرة تجهع حولما الرمل ، فـكا مزنة من سحاب ، بيت رجل أغرس ، ههو هادي' ساكن ، ولـكّنه إذ ينفجر الفجر ،
 ابن مر أو كاب ابن سنبس a ،
ومى إلى مذه الضراوة مغرثة بجاعة ؛ لتَكون أشد ذتكا وأقوى عراما ، فميونها لقسوة
ذمرها وحرضها ، وشدة ثورانها وهياجها مراء مشتطة كانها نوار عغرس • رأى المار مذا الـكلاَّب يذم كلابه ، فشد يخلف من ورائه سحابا من الغبار ،

يكسو مذه اللكلاب فنأنهـ إذيعلو الأصماد والآلام ، ويرتنم إلى الربا والنجاد ، و يختلط النبار المتطاير بيياضها ، فتغير لونها ـ جذوة من نار وكما أيقن أنه إن لاقى مذه اللك大لاب فى وادى الرمث ، فان نغوسا ستهلك ، ودما.
 فى شده ؛ لايبق من عدوه على شیى .

 فيهزقون ثيابه المّاسا اللبركة ، وطلبا للمغفرة .
هذه الك大لاب انحدرت إلى ظل أشبهار الفضا بعد أن يئسن من هلاقه ، وأيقن عدم
 المنفرد فى خظيرته ، الشهوس لايقوى أحد على مواجهته .

الـقر :
فى ممانى امرى' القيس وسويد بن أبى كاهل تشابه كثير ، وليس عظِّا على سويد
 فى معانيه ، فاذذا قال امروّ القيس :


ألفينا سويدا يقول :

ومع أن واجب الأخذ أن يزيد الآخذ عن أخذ منه فى المينى أو فى الأسلوب ، فإن هذا


فيه المّاوت ، وهو أْمل فى الأسلوب ، و إذا قال امرؤ القيس :


هاول سويد أن يتابعه ، فقال دون أن يبلغ تصوير امرى" العيس :
 فبيت امرى" القيس فيه وصف وفيه صورة : الوصف فى الشطر الأول والصورة فى الثطر الأخير ، أما ييت سويد فليس فيه غير الوصن . وقد وصف امرزٌ القيس اللكلاب ، ومى عاد الصورة ، ولـكن سويدا مـ عليها

 بأنه كهدوء الرجـل المعرس يرسل لنا شعاعا عما خانت عليه بيوت المعرسين بعد أن . ينغض السامرون
لانبالغ فنقول : إن امرأ القيس أعظم شاعى عرفه العالم ، فقد بجد من يتعصب عليه ،

 على الأدب المر بى ه ه

0













 ارتفع :أمكن . مغنوم : مقطوع ليأ كله .






 فيها ، فلمل وزن التعيدة هو الآى خلط الأهـ طلى طاهب اللسان .














منسمه : ظفره ، والمنس خام بالبعير والنعام والفيل ونحوها . ويغتل مقلته :



و (1)



والوعله، والثور المسن ، والشديد السواد ، ولهله يقصد الوعل .










 رأنهبا عند الرعى . الزمار : صوت أنى النعام . الترنيم : اللناء والتغيم

تحلبل الأبـات :
هذه الأبيات تكملة للأبيات التى اخترناها لعلقمة فى وصغ الناقة ، فانه بعد أن قال :
 سار فى وصف ذلك الطاوى الـكشتح ، فكان هذا البيت تمهيدالوصغ الظالم ذلك الظليم الأحمر اللون ، حتى لـk'انه قد خضب بالحناء ، قوادمه قصيرة الثمر ،



 الأذنين لايكاد يسمع ، أو هو مصلومهها ، وهو بهذا الوصف يشمرنا بأن أذنه صفيرة لاصتة ، ألا
 .
!ذا تذ ك بيضه فى أدحيه ، وهو يرعى الشُرى والتنوم ثار وماج ، ويز يله اهتيابا


 ,أسه ، وهو فى خفض رأسه كأنه متأهب للنخس ، نهو مروع فزع ع هذا الظظلم وضاعة سمريع ، صدره فی تقوسه كمى الأوتار ، كأنه فى الأماكن. الآزسة بالسكان ، المنتهية بالمساء بين الرياض وعل قد فد أنس ، فهو يلجاً إلى فراخه



 شيينا ، فـKانها و إيالـ روميان يتراطنان ف أحد قصور الروم .

 جناسيه ثم ما يلبث أن يضدهما ، يصن ذلك الصنيع مرات مات فى أو يقات .
 والتنغيم الميل

النغر :
هذا نوع مريد فى تشبيه الناقة ، فقد رأينا أ كثر الشبراء يشبهونبا بالثور أو البقرة
 ت تتال لنا الموازنة بينه و بين من تقدموه

 وبالزغب والرعى ، و بضيق الاتم ورقة الشفتين ، وصغر الأذنين ، و بالسرعة والصبر على ، الشد والهدو ، وكل هذه صفات منتزعة من الحس .
أما الأوصاف العاطفية فهى هياجه و"ورانه عند ما يتذك رك وهو فـ مرعاه بيضاته


جرثوم النـنل فى ;راكمه ؛ إنه لتصوير للعاطفة اللمووم جيل :





وأنت تزى إلى جانب الناحية اللاطفية أوصانا وصورا كاملة، كالصورة الأخيرة التى يشبد


ثم إن وصف مناجاة الظليم عرسه تصوير لا يصدر !اللا عن عاشتق متيم حديّيث للنساء، يعرف لغة القلوب ، و يغم ومضانت الميون :

وللكن النى لا أجد له ــKنا ف الصورة التى رسمها لتخاطب الظلمي وعرسه قوه : - نى أنذانها - نهل الروم لا يتخاطبون إلا نى الأفدان ؟

مثل تنوم ، وعلجوم ، على أن هذا الثقل ينسيه بجال الصور .

نظرة فاحصة عن معانى الشعراه فق وصف الأوابد كان المرب يأنسون إلى أوابد عحاريهم ، ولـكنها لم تكن تأنس إليهم ، و يمجبون .
 منهم العدوان ، ويشامدون فى شياتها الحسن ، وتشاهد في طباعهم المحود والـكفران ، فك大لفوا بها وبثوا عنها ، وركبوا الصعب فى صيدها ، ونأت دونهم وأعرضت ، همم و إياهيا فى نضال مستهر ، وعرالك متصن ،
 صيدها بعسيهم ، وم بميها يكادون يتڤقون في هذه المانى . ومنهم من وصغ طر يته إليها ، نوصف الصصحراء وما يهف بها من عين جار ها أو نبت ناجم ، أو سمراب خادع ، فـكانت معينا يستقون منه ، ومنهلا يصدرون عنه ؛

فسويد يصف الصحراء ، فيتول :
 ويقول :

والنابغة ينسب الوحوش إلى مواطنها التى نشأت فيها فيتول :

ولبيد يقول فى وصف الصحراء ووصف سمرابها :

 الأرواق ، وتد نغذت فى الأحشاء ، وتل منهم من ارتضى بأن ينهى اللطراد بدون أن

يكون منالك طن وقتل ، وكلمم يصغون صياديهم بالمارة ، وينسبونهم اللى قيلة ،
فيتول سوبد :
راعَه مر. طـى
ويتول الـابغة :

ويقول امرؤ التيس :

وقد قدمنا أن ابن مروابن سنبس صيادان طانيان اثتهرا بالحذق والمهارة . ويقول لبيد
يصغ الذثاب والزماة والكَلاب والترون :



حــتى إِذَا يُّسِ الرُمُماةُ وأَرسلما

أما تصويرم للمارك نتصوير بارع لا نـكاد نحم لأحدم بالفضل على الآخر ، ولمل
سويدا كان رجل سلام ؛ لآنه أنصى المركة دون أن بَرِى دماء ، نفال :
فرآهر ن

ثترامر.
أما النابنة فيثير المرب عنيفة ، والمركة حامية الوطيس تنتهى بفرانص تشك ، وبدماء
تسيل ، وبروق يعجم ، فيبلغ بتصويره مبلنا رانتا ، وذلك إذ يقول :




أما امرؤ القيس فأوقد نار الحرب ثم أطفأها ، واكتثى بالجرسى دون التتلى ، نقال :

 ولبيد يڭرى دما.كساب وسخام ، فيقول :






 .
(د) صور متنوية لمظاهر الطبيعة الحية
ا -

(r)







(r)
 ( )




 أخضر ، فيكون غيرا لمذا الطويل أى مغمورا • الجحافل : جمع جهفلة ، ومى النى الـافر كالـفة للا نسان . (7) خرم : فرق . الطراد : الهـيـدون : جهاشه : صغاره : سلاتله : آتها . (ir)

- IVA -









(V)
(a) (a) خصانثله :


 (Ir) (Ir)


 الآم : جمع أكة المرتفعات . وابله : مطره الغزير . (10) إلهـ: الضمير يعود كلى الغرس . مامله : الضمبر بهود ملى الفلام .


 (19)
(17) يثرن:الضهير يهود ملى المر . وجهه: الضهير يعود ملى الفرس . تواليه : أواخره ، .

(IV)




 ومؤخر• لا يخذل مغدمه

تحلبل الاُ بـات :
هذه الeصيدة من جياد شعر زهير ، قالما يمدِ بها حصن بن هذينة الفزارى لامتناعد على عمرو بن هند ، والعن. المد آضعف أدواتها ، وأقل أسباب جودتها . فطالهها أبرع هطلع تبدأ به قصاند فـ الثناء على الأبطال ، وتحدّث الرجال عن الم


والشباب ، وعر يت أفرامسكنت أركبها فى الصبا . و بعدنذ عرض للاُطلال عرضا يسيرا ، ثم أخذ يصف فرسـه ، يخرج به الا بصيد، وكأن

وصن الصيد هو غايته الأولى من العصيدة ، إذ صوَّرْ فَ ثــانية عشر بيتا ، ، فقال :

 فرسناكر يم لا يغوته الصيد ، و إذ نبحث عن الوحش نصيده أقبل خالادمنا يمشى غلى هينته ، و يضائل جسهه ، ويخفى شخصهه ، خوف أن تراه الشياه ، فتمطلى ساقيها الهنان ، فأنبأنا أن شياها ترتع وتلعب؛ ؛ فهى تعيش فـ مرعى خصيب ، قد استأسد نبته ، وطلّ ، عشبه ، واسودت مسايل مانه ، مسايل القر يان إلى الرياض . إنها ثلاث شياه ضامرات كالتسى تصنع من شجر الــراء ، منطويات ، لأنهن


 . إلا نغسه وTآتنه
وقال صديته وأميره يؤامره و يشاوره : الا تزى الرأى الذى نراه $\ddagger$ أخدعه وثختله
 لـل هو فيه من حدة ونشاط ، فيجذبنا ونجذبه ، و يعالجنا ونعالجه ، فضر بناه حتى ستكن

رأسه ، دون أن يطهُن قلبه ، أو تدكن خصانله ، وإذا ما أقبل خادمنا ليلجمه ؛ لم يتهياً له ذلث إلا إذا وقف على أنامله ، نهو فرس نهد ، هيكل ضنه
 أو يترهل ، وماصله عطاش ظلماه ، فهن صلد صلاب ، نتلنا لفارسه ناصهين : قوّم صدر
 التى أوصيك بها نشاط الفرس وعلاجه ، وحدته ومراسه . قلت له : اعلم أن الصيد غرة فامتبلها ، وفيه ـ أحميانا ـ غفلة فانتهزها ، فاذا لم تضيمها . فتتبع الوليد آثار تلك المر ، منّل فـ اندفاءه إليها ، وانصبابه عليها كمل دفعة المطر


 فلا مقدمه يخذله ، ولا مؤخره يسلمه ، فأمكننا من المير ، ورجهه إلينا من غير أليفه ، رده ،


 . عرامه مناضلته



النفر :
بدأ زهير وصفه بطر يقته في الصيد ، فهو لا يخادع لأن فرسه كر ـم يقيد الأوابد ،

 يريد أن ينال شيثا على غرة ، ويدركه فى غفلة . ولـكنه لا يتفق مع البيت الأول ، إلا إلا وا


 اللانى إذ يقول :

ثن سار فى وصف الناشط ، نقال :


 التشاور ;ُسه التوى النشيط بأنه لايسكن من حدته ، ولا يهدأ لشدته ، فقال :

 وتلك صورة لـا بين النارس والفرس أتها بأن الغرس مع أنه قد اطمأن قذاله
 بعدثذ الصيد، والمديث النى جرى يينه و بين الغلام ، وهذا المديث يؤيد التناتص الذى وتع فيه زهير فى أول بيت من أبيات الوصف ، فوصاته مى :


ثم وصف الطراد ، فوصف الغلام وصفا يدل على قوته ، و ينبئ عن مُنته ، وصوره صورة


 وأدرك الفلام ما كان يرجو نقد أبلغه حصانه غايته :


فن هذه الأبيات جال مبعثه حسن التصوير ، وروعة التمبير ، فقافية الأبيات ذات جرس موسيقى صاف هادى" ، ولــكن أيناسب هذا الهدوء الصيد والطرد ؟ إنه يناسب لأن الان الخخاتلة التى نغاها فى أول بيت ثى التى اعتمد عليها فى الصيد ، وتوى هذا البلال فى تلك
 مع إخناء شخصه بل لابد من تمـام الصورة بالمضاءلة ، كما تراه فـ قوله :

ثلاث متشابهات ، وواحد مـفرد بصورة ، فلا بد أن يصغه ، فو لا يقيم في بلـ ، وهو كثير الرىى ؛ حتى قد اخضرت جحانله من أ كله بمقدم فه ؛ وذللث لأنه لا يستقر . عند ما يأ

F F

(r) (Y)


(0). :rvr

التنسِر اللغُوى : (1) كأنا : الضهير يعود بلى الفرس التى كان يصفها فبل بقوله :


الاتقّال : الانتقال . فتخاه : لـينت المجناهين عريضتها ، ومى وصف لاعقاب قال الشاعر :


و3 رواية : (ا واستفلت صalاء ه خ رأسها بياض .

أطل الجبل ، وأعلى الـكمهل ، وفقر الطثهر ، والأول هو المراد .
(r)

هوى : سقوط . اللوح : يضم اللام الهواء بين اللشاء والآرض . تصويب : انيدار .

(0) (0 (2) سيور بين آذان اللولو ، ويجمع على وذوم ، وأوذام ، وأوذم • التكريب: جهل الـكرب وهو الـبل ذ الهدو

- 1ヘ・ -















 ظى الإعلام بكنه الأهـ .










تحبل الأ بيات :
سواء أْحت هذه الأبيات لامرى" القيس أم لم تصح فانها شمر جاهلى ، و إن كنا



 كالـقاب ظهر هلا في الأرض القفر ذئب ، ثم تأ كد رؤيتها إياه بعد أن تأملته من قَ

 الجو أْها تنقض" منحدرة ، اندفهت إليه من مكان بعيد ، وهوت عليه من من مرقب مسحيق؛
 يدرى ولا يدرى ، وحقا : » إن الشقاء على الأثـــقين مصبوب ه أو ه إن الشتى بالشقاء مولع "

 تطلب صيدا فى قوتها وهرامبا طالب ، ولا كذلك الانى يرخى فوق الأرض خوف ذلك
.الطالب مطلوب


 . ولـكهها أنغذت إصرارها ، وأحركت ماعزمت عليه ، فنالته غخالبها ، وأنشبت $\qquad$



قد ثبط من مثيهها ، والنضال قد أومى من قوتيهـا ، فانتعل المجوم والدفاع ، والـكر والفر فوق ذلك الصخر الذى لجا إليه ، ولاذ به ، فلمأ إلى غير الصخر ، فاستمان بتن

 قيد أنملة ، ولا نفهه التحرز والتحصن ومى كارة عليه ، مندنعة إليه ، ذهو يظل بومه عغتهيا فى الأ جحار ، غخبيا بين الصخور ، مترقبا الليل المبوب ليحميه من ذلك الهدو الجبار .

النقر :
وتفت الهقاب على إرم ، فرأت الدنب بينها و ينه قم المبال والر با والنجاد ، فاندفعت إليه تهوى ه يكثا من هوى اللوح تصو يب " تلك أول الصور التى رسمها احرز العـس
. غ هذه الأبيات
انصبت عليـه كا تسقط الدلو المعهة بالماه قد انبتت عراه| ، وخانها وذها وتكر يبهال، وهذه صورة أخْىى ، وأجل من هاتين الصورتين تشبيهما بالبرق والريع ، وحقا إن
 وأن المقاب قد أنشبت فى الانبب غخالبها ، وأنه ينسل من تحتها •نعوب الجنبب لائذا بالصخر ، وصف بِلغ الeهة في تصوير الـقيقة ، وصدق الوصف . إنك واجد في هذه الأبيات صورا خلابة متسقة ، كا أنك واجد فـ هذه الهور حياة دناقة ، وأى صورة تتدفق . بالحياة أوضح من هذه :
 يلوذ بالصخر منها بهد ما تrرت منها ومه على الصخر الشآيب أدركته ، تصور عدوها وملاحقتها إياه ، فنالثه مخالبها ، تصور قبضها عليه و إنشاب غخالبا هالبا فيه ، ظانسل من تحتها ، تصور محاولته الإفلات من مغالبها عتى الستطاعه ، والدف منتوب

تصور الـال شلى أفلت عليها ، يلوذ بالaخر ، تصمور اختباءه بين المـخور ، بمد فتورما . وتْود تدافهمـا



 معبوب ، لأنها توحى باندفاع الشقاء إليه ، وسقوط البلاء عليه ، ومن جمال الأسلموب قوله :
كالبرت والريع مرآا

r - وقال عبيد بن الأْرم
 (r) (r), $\qquad$
 (\%), فأبضرت • ثقلَبَ سَرِيها









 - $4=1:-$
(r) الإرم : العلم من الأرض ، المذوب : القى لا تأكلى شيئا ولا تشرب ماء . الشيخة :

(r) القر . البرد . الضريب : البليد




فذَبت مِن خلفهــــا دبيبَ'




(V)


 الـبوب : الأرض الصلبة .


تحبيل الاُ بيات :
شرع عبيد يصف ورسه ، فل يطل ؛ إذ لم يتجاوز فى وصفه إياها هذه الأبيات :




ثم انتقل إلى تشبيه فرسه فى شدة عدوها ، وسرعة شدها بمقاب خفيفة إِيفة ، مريعة

 ماتصيد هنها

قد باتت هذه الهقاب فوق رابية عالية ، ومرقبة مرتفهة ، و إرم هستطيل ، عذو با عن


 فى جو بارد ، وبرد قارس ، تجهد له اللـاء ، فصار جليدا متساقطا عن ر يشها . و إذ عى على تلك الحال من انتباض النفس وجود الـس ، أبصرت ثعلبا يستحث


 الزفيغ المفاجى ، والصوت المباغت ، وصغ ما يصنع الـانتُ المذءوب ، والفزع المزءوذ ،


 , المذر لم يدمع عنه مضاء ، فقد أدركته نطرسته عل الأرض ، ومى من فوقه جاثمة ، وهو من تحتها فی كرب وقنوط ، هتّلته بمد أن طرسته بالمدالة لايقوى طلى دفاع ، ولا ينهض


 عن صدره ، فثلت به أنـو, أتمثيل
: الْتر
فى هذه الأبيات دقة وصن ، وجودة تصو ير ، وعلم بطبائع جوارح الطير ، فهى تبدو
 ريش الهدوء ، ونهت فـ وثبة الرَ النشيط ، وليس كمل إنسان يمرف ذلك اللّبع فى المقبان ، و إنـا يمرهو رجل البيداء ، وأخو الصحراه . كما أجاد الشاع نسلسل الهرض، وأبدع فتصوير خطوات كا كل من المقاب والثملب ؛
 طر يق المجوم عليه ، ويراها الثهلب فيدبر لففسه عغلصا ، و يقدر له منغذا فـهم بالفرار ، فيفر ، يتلفت ذات المين وذات الشثال . ولــسا وقد قامست الطرت إليه ، وتدرت أقوبها نحوه ، تنساب انسياب الأنى





الموتف من هذه الحروف السين والباء ، فتيبس ، و يستط ، سريطا ، وتسيسب وحسيس كلها
 تشهرك باشتداد اشنياله ، وقوة ارتياعه .

والذى لا النKاد نستريع إليه البحر اللنى اختاره عبيد لتصيدته ، و يشاركّنا فـ نظرنا
إلى ذلك البحر المضطرب الأمواج ، المُتل الأوزان أو الهلاء المرى ، فيتول :

وقد يخطى" الرأى المهو وهو هازم
على أن مُسا يغفر له هذا الاضطراب أنه كان ذا نفس شاعرة ، و إن لم تـكّن وازنة ؛
 وتنسيق الأوزان .

ع - وقال زُمير \# يصف صقرا يطارد قطاة: :








النفسبر الالغوى : (1) كأها : الضمير يمود ملى الفرس فى الأبيات قبل ، إذ يقول : وصاحب وردة نهـد مساكلها الأخباب :



 .












 كا استغاث بسَيِّْ r. ع: مزَلَّ عنها ، وأوَىَ رأسَ مَرَبَةِ
(م)

 أنه


 ماثه . الـحبك: طراثق ، مفردها سبيك . (السِيُ : اللبن الدى فى الضرع قبل أن يدر . الفز : ولد الـقرة . الغيطلة : الشجر


 أو الهتر الصنر . دى : أسال دمه . النسك : جّع نسيكَ ما يذـع عليه .

تحليل الأبـات :
كأن فرسى تلك من قطا أرض ذات عيون وآبار ، فيغد عليها الواردون ، همى هنهم





 أُشربت تحرتهما بسواد ، وانضم ريش قوادمه بعضه على بهض ، وهو صقر كالسر ، ا ل يذلله
 و بدأت المطاردة ، فليس أجود من التطاة سرعة ، ومى ليقينها بسرعة طيرانها طيبة






 ينزح به ، لأه فى أبطح مستو يتجمع حول طافاته البرك ، مذا المـاء يكلله النجم ،


 فالا يدعه يشرب حتى ذلك الـيى. .
 وقف فوق مرقبة ينتظر أن تبدو له مرة أخرى كحجر المتر اللى يدى رأسه بدم ذلث المتر .

النظر
يتاز زهير بتصوير كثير من مناظر البيية المر بية الدقيقة ، و برسم عديداً من عادات




واملام الظأر :



 خصبة ، ومزارع نضمرة .



.


 تنسج الريع ووت الما. الظاهر طرائق وحبK الـيا .

 فزلت عنها وأوفى رأس مرقبــــــة


e


(r)

وعيمةٌ
 40 ت ت ت $\qquad$ ع •V
 الهنله ، كان شاءء آ

 صاروا رطال بأس ونجدة وأول الفصـيدة هو :








 ( ( ) القضيب +ن النْبع تصنع عسه القسى . الأجش : الفليظ الصوت . أقطع جچع ڤقع ، وهو اللصل . الهريض القصيرِ
(0) فنـكرنه : فأنـكر ه . فامترست له : فأقبلت عليه ولصقت بـ . السـطهاء : الطوية

$-199$.
(7)

 $\qquad$


 فأبد"هُنَّ ختــــــــــونهُنَ : نهارب"


(7) النجود : المبلة الطويلة . العانط : التق اعتاطت رحها فبقيت أعواما لاكملل .





 . لـلساقط مل الأرض (1-) علق النجيع : متجمد الهم • بنو تزيد : بطن من قضاءة تنسب إلي البرود .
"كلمل الأ :يات :







 عر يض وَصير فأنـكرن هذا الصوت ، وكان إنـKارهنل سبـ نغورهن منه ، و بهدهز عنه ، وأخذ بعضهن يترس بالآخر ، فتنضم السطسا, الطو يلة المنت إلى الجرشع الخليظ البْبين ، كأنها


 وتجه ، فخان أقتل وأمتك .





 .رود بنى تزيد ، كلامـا يشتمل على خطوط هر تفرب إلى السواد .

النقر
الناظر فى أبيات أبى ذوٌ يبـ يكد صورا متتابمة هتماقبة ، يأخذ بمضها بأعناق بعض ؛



فتلاصقز ، وهكذا يسير فى تصو يره كانه قطار إبا


 فيه الأ 5 وكأنك تتأمل الصانُد ، وهو يرى سهمه ، فيصيب هدهه ، يوخر ذلك الهدف ، وتد تصمع ريش السمه من آثار الدم ، وذلاك فـ قونه :



 يثبت ماننقول :


 كل مايطازده الصأندون ، هروب و إلا غتا لأوف .





:
(1)
"ألا

(r) أخو سغر 6 (r) it'
(2) نـة
(0)

 (1) $\qquad$ . وَقالـت :
 فز أنغ
(A) (A)

(a) $i$ $\qquad$ ونوبت من عباء آ'و;









دهش : تحير وامطرب . نظرت : صقطت . صريماً :
منسوب اللى اليمن

"تهها . . . (V) .



تخلبل الاُ:؛ات :



 يذيهه فى الآفاق ، فهو نهـر مؤز ، ونوز مظظر ، لاق :أنط شرأ - فيفلاة مستو ية جرداه ، لاماء فيها ولانبات ولا هيوانـ غولا تنقض



 إله ، ولم 'تستمع ه ، ومتى استَع التوى اللصميف أو لمن ظنه ضميفا ؟ لقد شدت عليه شدُّا شيديداً ، وعدت نحوه عدوا بعيداً ؛ حتى دانته فصارت منه تاب




لم تكن تموقع هـا ذلك الأث
كيف تهز؟ ، وقد تمودت الانتصار ؟ القد صاحت به أن عد ، فــأر كـك كيف ِـَون القتال ، فأجابها ، وقد أْ . واتـK'ت عليها بظبة سيفى حتى لاتهرب بجراحها متنجو منه ، بعد أن التمست إلما ، المسالمة فأتها ، وطلبت !اليها المهادنة ، وكلانا فـ حال تدعو إليا فمصتنى ، اعتمدت عليها

بسينى إلى أن يتنفس الصبع ، لآحتحق من ذلك المدو" الباسل ، ولأتبين ف الصباح ماذا
أَهد من مُرایى
هاذا حيوان غر يب ليس له فى أنواع الحيوان ضريب ، إن عينيه يغتفيتين غختبئين






النغر :
لايثّر الناقد البصير بقوة هذه الأبيات ، ولو أهَ زء. أها أبيات موضوعة لمـا عد




 هذا من الأسلوب البلاملى بق أنه انتظر إلى الصبالح حتى يمرف ما مى ، و يتبين حقيقتها ، و إذن فتد كان قتلد



مذا الغرض ، وشعر تأبط شُرا فن غير هذه الأبيات يفيض بالجزالة ، و يفمع بالقوة .









\# رْمم; الشاهر : هو من بن الحرث بن ريمة بن الأواس بن الحجر من الأزد ، شاعر








 . بياضه عبرة
(r)

 -ناسل . الهزله








(7) الخشرم: رثيس النحل . المبوث : المبمث للسير . حثحث : حت وحض . الدبر :

 مـتار العسل
(V) مهرتن: : مشقو
الوجوه . البسل : جّع باسل وهو الـكريه المنظر •
 جمع ثاكل ، ومى الفاقدات الأولاد . الألا
 . (I.) الرعوى : رجع . الشكو :الشكوى . أَجل : أهسن وأفضل .


تحابل الاُبات :
بنى أى : أقيموا صدور مطاياك كلرحيسل ، واستنهووها من مناخها للسغر ، أما أنا فدعونىأبحث عنقوم سوا؟ أعيش بينهم ، وأقضى بقية أيأى مههم ، فإنى إلى غيرك أميل .
 فال : إنى أعيش على أيسر الططام ، وأحيا على أزهد القوت ، ششأىى شأن الذنب الأن الأزل





 تلك الجلاعات قد ركزها مشتار الدسل .





 وعزاها عن جوعها أخ جانع لقد شكا وشكون ، وانصرفنا عن الدواء وانصرف ، ورأين أن الصـبر أَمل بهن ،
 تأ كله ، وهن على شدة جوعهن يكتمن أمرهن ، و يتجملن بالصبر . النغر فـ مذه الأبيات جمال بن وجوه عدة ، فهانيجا وانية تدل على أن الشاعر عالم بها

يقول ، هتهكنا مـا يصور ، فالشاءر الذى يعيش فى البادية هو الذى تبهره صورة الذنـب ، يموى من الجوع ، و يصيح من الغرث ، فا تمضى شنيهة على عوانه وصياحه ، حتى تجاو به ذناب أخرى مى أيضا غرنى جياع ، فأى جال أبدع من قوه



 وصغ تصلو دقته ، إذ يدقول ؟






 ,

 على الـغ وفاء وفا
 فضتج وضجت ، وأغضى وأغضت ، واسى واتست .... الـ .





- 1



تحلبل الأبيات :




 ضنت على طارق ، وإن يكن ذلك الطارق من ضوارى الوحوش .


 النغر : مى أبيات تصور كرم المربى ، وأنه فى سبيل حسن الأحدوثة ، و.جيل السيرة، لايغرق فن إسداء معروفه بين الإنسان والهيوان المان


\# ترجمت الثاعر : هو عمرو .بن سهد بن مالك بن ضبيعة الـبكرى ، والمرقش القه ،



 عيق وبذائى . .
 (18)

9- 9
 (r)"

نحلـل الأبـات :
.
 يسهر الليل الأطول ، ليل التمام ملدوغها ، لايتقابل جفناه ، ولا تهرف طـر طر يق النوم



 النقر :





 رْجمز النـاعر : انظر الترجة فـ وصف الأوالد ص عا التفسبر اللنوى : (1) ساورتنى: واثتّى ، أو وثبت على".ضنيلة : رقيقة الجـمب. الرقش : جّع رقشاء . ومى الـية فيها نقط سود وبيض . النانع :البالغ القاتلز.



- •
(1) (1)
(r)
(r) ${ }^{(1)}$

(0)| (0)
(7) ${ }^{(1)}$






 ( )
 الزقاد فى الضها ـ الأججر اس : جّع جرس إدا فتحت الهمزة الأصوات ، و بكسبر الهمزة الالتصويت.
 طر يفس ما جاء ق وصفس لسان المـية السوواد قول الآخر :


 أبرق الحاوى وأرعد : تهد وتوعد با يتلو من الايزائم

تحليل الأبـات :
يهدد عنترة أحد أعدائه بأن حياته صارت ما يرجى ، وأن بقاهـ عاد ما يتمى ، ولـَكن
 إنه لن يستم إلىندانث ، ولن يلبى داءك . والشاعر يتصد بذلك الأسود نفسه ، ثم انصرف إلى وصف الثعبان شأن غيره من الشثراه، فإذا فى أذنيه وقر ، وفى مسمعيه صم ، و إذا هو أسود جبلى ، الستهد من البمبل
 عنه جلده ، وتبدد منه هـ ، ، يميش ذلك الأسود فـ سلوع الجبال ، وشقوق الصغا ، ينام نهاره ، و يصحو ليله ، فلا يبدو للشُس إلا قليلا ، فاذا مارآه اللماوى صديق الميات ارتمد
 و يستولى على نؤاده الرعب ، و إن كان هو النى يخيف الأفاتى ، ويرعب الأساود . هذا الثهبان مطوق المنق ، فـــأن له فى عنقه حبـلا صنع من جلده المنسلخ عنه ، وثوبه الأبيض اللى يخلهه بين المين والمين ، لقد خلم سانر هذا الثوب عن ظهره ، ولميبق


 على عينه الرمداه .
يقضى على النغوس ، و يقبض الأروال فى مثل سرعة البرق ، أر ومضة الطرف ، قبل
 عنده بعـدنذ أن يبرت الماوى ويرعد ، وأن يتهدد ويوعد ، فتد قضى لبانته ، و بلغ غايته .

النعّر
 فمى أولا غير متابطة الأجزاء إذا يُجاوزنا البيت الثانى ، فالشطر الأول من البيت الثالث الثالث لاتناسب بينه و بين الشط, الآخر ، فالشطر الأول يذ كر فيه أن وطن ذللك الثمبان سلعصغا
 الشطرين مهدومة أو تكاد ، وهذا نغسه يقال عن البيت الغامس .

 إذا الدغ دون أن يرجى للملدوغ شفاء ، أو ينتظر له دواء ، وقد مهد لهذا الشرط بالوصن
 وجال البيت الرابع فى وصف الثوب المنسلخ عن جلد الثمبان ، وأنه يتغرق عن سايُره


 والإرعاد الثورة والعصيان ، وكذلك في ذلك الطباق الوهى بين أبرق وأرعد . وسلى أى ونتثرة أقدر من يصغ الأساود ، فله من صفاتها حظ أى حظ
( 1
تَبَةَّةٍ




- : ع
(r)

 .


إلا عروة بن الورد ه .



 القرن : النظير . أصر : الصرج إلى الصـحراء المبارزة .
( بيت الأسد فـ الأجمة . عثر : مأمدة قبل تبالة .

تحليل الأبيات


 يغطى متنه قصبها ، ويستر ظهره أباؤها ، فالا تتحرز منه قافْلة ، ولا تحترس من فتعك

جماعة ، فإذا وز هنها إلى الصحرا. كانت له الوثبة الأولى على عدوه فيدعه بجدلا .

 وثهرت بالشراسة والفظاظة .

الذُر :
البيت الأول من هذه الأبيات المثلاثة جميل بإشاراته ، رائع بكناياته ، إذ أثار الشاع إلى أن أعداءه لايتطاولون إلى سمانه ، ولا يتسامون إلى مصاولته ومهاداته ، فغاية

 قدرة ، والإيجاز لم يبهث فيه غورضا ، فالجرانّ الموحية بالمينى بارزة واضهة





( IT وقال النابغة يصف الحية أيضا :
 (r).

تحلبل الأبيات :

 إطراقها لمياء أو طأطأة رأمسا لخجل ، و إنما هو لاهتبال الفرصة ، والاستعداد للهدوة .

 فى المدوان ، وتنطوى على الغدر والخيانة ؟ ولى واسعة الشدقين حولا المينين ، تفتح شدقِهِ الأهرتين عن أسنان عوج حداد - كأنها الإير
:النفر
أجاد النابغة وصن الحية حتى إنها لتخيف دون أن ترى ، فالصورة التى رسمها لـا صورة نكراه ، وكذلك أبدع فى وصف خالقها فهى خبيثة داهية لا طو يلة الإطرات من

غير خفر " .
وأسلوب النابغة هو أسلو به الجيل الراثع ، العذب السانغ ؛ فالمية : » لا تنطوى من القصره ومى (طو يلة الإطراقه ومى آد صغرت من الـعبر ه . \# زرجم: الشاءر : انظرترجمته قى وصف الأوابد ص 10 ا الثفسير اللغوى : (1) الصل : الـية الحبيثة جدآ ، الصفا : المجر الصلد مفرده صفاة . الإطراق : إرغاء الهينين إلى الأرض . الـدفر : المياء . . تغت : تـكشف . جداد : المداد بالهتع والـكسر مرام النخل .

نظرة فى شعر الطبيهة الـية عند العرب
عرضنا فِا تقدم صورا متنوعة لوصف الطبيمة المية فى الشعر المر بى ، وقد تناولت هذه الصور أكثر ماخص اللّ به البيئة المر بية من حيوان ، سواء فـ ذلك الآنس منـا والمستوحش ، وإذا كنا قد تزكنا من حيوان المزيوة الدر بية بعضه ، فليس ذلك لأن الثعراء أملوه ، و إغـا لأننا لم نقصد الستقصاء ماتالوه ، ولو قصدناه لبلغ الأمر منا حد الإطالة ، ثم إن بعن ماتناولوه بالوصف عبروه عبراً ، فل يتجاوزرا فيه البيت أو البيتين أر



 لايؤهه له ، و إذا كان بينهم من وصف غير الناقة والغرس فیى بيت أو ييتين ، وذلك كقول امصى 'القيس يصف المعز :
إذا مالم تل

 القول فـ وصنها ، حسيا وعاطفيا وإن لم يوض قولنا هذا زعماء الأدب فیهذا الهصر ، و و اللا فِّذا نفسر وصف متمم .ن ويرة حرنه حين يشبهه بوجد الأظآر الروأُم فى قوله :





أليس هذا الثعر من أروع مالمكن أن يِكون عليه الوصغ الهاطظى ؟ و إن كان هذا
الضرب من الوصن قليال نادرا .
وتزكنا القليل من حيوان الصحارى وأوابدها ؛ إما لأن الشعراء لم يعيروه امتاما ، و إما لأننا لم نجد فيه الروعة التى تحملنا على اختياره وتحليله ونتده ، و إما لفير هذا وذالك ، لأننا رأبنا من أوصافه مايككن أن يذدرج تحت غيره ، أو لأننا وجدنا القدر الذى قيل



عنه سيفه :



 ومن هــذا النى لم نذكر أوصافه لأن غيره من وصيلته يغنى عهه الوعل ، وقد أُجاد وصفه فى قصيدة رثاء المرقش الأك كبر وشال :

فى باذخات من هماةِ أ,

范 وسنورد بعد أن نعرض صوراً للطبيمة الساكنة صوراً للطبيهة المختطلطة البلامعة بين


ولعل من الذير لنا أن نبدى ملاحظات عن الصور الــكثيرة التى عرضناها للطبيعة




.


 ن الع عن الغلو" والمبالة إلا قليلا، ومن أورائك الذين كانوا يمهدون إلىالمالمالة المدودة النابنة ، وقد







 ال أثداق الذثاب :

قال علعهة بن عبدة الفحل :


و إذا كال النابنة الذيانى :
سرَتْ عليه منَ الموزاء ساريةٌ
تال لبيد بن ر بيمة :

وما قدمناه من ذلك التشابه يننى عن عديد الأمثلة .

- 7 قدمنا الــكثير من هذه الأنواع ، أليس صغاء مماثّهم ، ورقابتهم بجومها وكواك كها هو النى أوحى إلى أبى ذوّيب الهذلى قوله
 وأليست طبيهة بلادم ، وما فيها من بجاد ووهاد ، وصخور ورمال ، وجدب وخصب مى التى هيأت لامى" القيس أن يقول ؟
يلوذُ بالصَّخْر منها بعدَ مافتَتْ
ثـ يقول :

وأن يقول زهير :

 - V إلى المثبه ، وقد تقدمت لنا فى هذا الأمثلة الــكثيرة فى الانتقال من وصن الما الناقة إلى وصف البقرة الوحشية ، ومن وصغ الفرس إلى وصن الصيد والطرد أر الهقاب أو سوالا مـا يشبهه الفرس فى عدوه وشده ^ - كان وصغهم لأوانس الميوان ، أطول بن وصغهم لأوابده لإلفهم إياه ، وعشرته
 وقد عالنا ذلك قبل بأنهم كانوا ينظرون إلى التيمة النعهية للحيوان ، ولوأنهم نظروا إلها الـلال والمسن دون غيره لــكان وصغهم اللفرس أ كثر .


ونظروا إلي نظرة المب يرى فى كل حركة من معثوقه حسنا و.هالا .
 "


 ومنها قول عنترة :

ومن الـكناية البلينة تول المرقش الألمبر :
نبذتُ إليـه حَز"ةَ من شورائنِا
 ومنها قول زهير :




 يصغ بها الناةة :
--rrr





فاذا ماانتقل ! !لى غيرذللك الةن رق وعذى ، شقال :
 ولا أرى فاعلِا فی الناس يُشْمُ

 ( 11 وصف الأطلال ، ومنهم القليل النىى يعدو وصن الأطلال إلى النسيب ، وهذا قلما يطيل في نسيبه ،وماك المثال :







 مايثبثت ذلك


ولا يعدلون إلى الـكناية لأنهم لايعدون ذلك خروجا على, الآداب ، ولا جاكاة للأذواق
 عالان : الدين النى أد بنا بآدب القرآن ، وأخذنا بأسلو به المف" الرفيع ، والمدنية التى علمتنا التحرز فى الأقوال دون التحفظ في الأعهال .
 الروعة تكنبا لمذه الصراحة المقيتة في هذا العصر



 منظور" فيها إلى تلازم بیض الصور لبیض ، و إن لم يكن ذللك تضمينا ، فانظر إلى قوله :




10



ومثل قول الشنغرى :
 وقد لفتنا النظر إلى كثير من تقسيطاتهم التى تزوع بحسنها ، وتخلب بغنها ؛ مثل :
 شَ
 و بعد ههذه نظرة لنا بعدها نظرة أخرى فى نهاية الــكتاب إن شاء الله .
|
الطبيعة الساهعنة

 كَاتشمل میارى الأرض ورياذها ، ووهادها ونجادها ، وجدبها وخصبها ، و بسارها وأنهارها ، وكل ما تبتكره عتول الهلاء ، وتصنسه يد الإنسان .
و إذن فانها تنتسم إلى قسمين : الظواهـ الطابيمية ، والآثار الإنسانية .
الطبيع: الساك:; عنر العرب
لم يول المرب الطبيهة الساكنة اللناية التى أولوها الطبيهة المتحركا ، وليس فـا معناه أْهم تصروا فِيها أو صدوا عنها ، مإن لمم فى تصو يوها ونتها ما يخلد به أدب أى أى أمة

فى أى عصر ، ولـكننا نقيس هذه بتلك غنسب كانت حياة المرب قائمة على الانتحاع والارتحال ، والبتحمل والانتقال سميا وراء الـ

 الصغارُ أبية ، فتنشأ صلات ود وحب ، أ كثره حبب عفيف عنيف ، و بمضه حب مابن مازل ، ثم يكون عود إلى الأوطان بهد أن جغ الزارع ، وامتلاُ الضرع ، واشثد التيظل ،



والديار التى رحلوا عنها ، والملاعب التى لمبوا فِيبا ، و يبكون الأطلال التى خلفوها ، والآثار

 لذلك كان وصف الأطلال أم أوصاف الطبيعة الساكنة ، وأ كثرها فـ شمرم تناولا ، وقد يدفهم الشوق إلى المبيب ، والوله بالمفشوق إلى وصف الليل وطوله ، والــهد

وأثه ، والنجوم ووقونها ، والشهب وثباتها ،
و إذن فإنا نستطيع أن نحع بأن النسيب ، وهو من الأغراض الأولى فـالششعر الدر بـى كان أحد بواعث وصن الطبيهة الساكنة .

والمرب يعيشون على الانيث ، فهو منبت كلثّهم ، و باعث زروعهم ، وحياة ضمروعهم ، بل الفيث حياة بلاد العرب ، إذ ليس فيها أْهار جار ية ، ولا عيون غورر ، فإذا ومض



 الـية التى تسكن الصصارى ، وتهيش فى التنانف ، فهم يصفونها حينا يمرضون لوصف
 . في أبيات قلية ، وممان محدودة
ولأن بلاد المرب ليس فيها أنهار ولا بحار ، فوصف هذين القسهين من أقسام
 البحر ، أوكوصغ نهر الفرات فـ شعر النابنة ، وقد كان من الشهراء الرهالين ، أو النيل ف شـ شعر الأعشى
 ولو وعبث ، زرأينا ال未ر أم ما عنوا به من وصغ هذ. الآثار ، يصغونبا ، ويصفون (10)

كئوسها ، ويصغون سقاتها ، وندمانها ، بل يصفون آثارها فى شار بيها ، ويولونها الحــ الـكبير من اللناية والتقدير ،
والمرب شعب حر بى أوتى أبناؤه صلابة وجلَدا ، وعرامة وعزما ، ومنحتهم يشّهم شراسة ونخوة ، وحر ية ومروءة ، فهم لايقيمون طلى ضيم ، ولا يرضون بالهون ، فاللا تهدأ
 وأيامهم متلاحقة ؛ وعدوانهم على جيرتهم مستهر ؛ فلا غرو أن يصغوا أسلحتهم ؛ ألما ؛ وأن يتنوا بستادم ؛ بل أن ينسبوه إلى أوطانها ؛ أو إلى صياقلتها ومثقنيها اعتزازا بها ؛ ؛ وافتخارا بصنهها

ولا غروكذلاك أن يصفوا الجيوش وكاتها ؛ والأبطلل وأيامها ؛ والمروس وآثارها ؛ . سيان ف ذلك من يدعو ! إلها ؛ ومن ينغر منـا وكا

صور الطييعة اللـاكنة
( ) وصف الثُطلال


 (r)





2Va :



 موضهان، وهذه المواضع الأربعة ما بين إسة إلمأسود الـين وأسوردالمين جبل ، منازل كلاب.







 يقولون بجل أراق مراق . رسم دارس : أز زاثل . من معول : من متمد أر من اعتاد .

تحلبل الأبيات :



 انمحت لمر" الدهور ، وعفت لـكر الأيام ، ترى فى مـكان تلك الدار بعر الظباء الصافية


 عل تللك الدار يشاركونتى فى أساى ، و يسلوننى عن وجدى، قاثلاين : صبرا وجلدا ، وتعهلا وتجهلا ، لايهلـجك الأسى ، ولا يقض عليك الوجد ، وتجمل بالصبر وتحل بالملد .


ومع ذلك فــ جدوى البكاء هلى الرسوم ع وما فاندة إراقة الدموع على الأطلال ؟ ؟ .
النفر :
عد" النتاد هذه الaصيدة أروع ماقال الجاهليون ، وعدوا هطلهبا أروع المطالع فى الشعر




 البيت الأخير الثعراء بمده ، فقال ذو الرمة :
لمل انحـدار الدمع يمعب راحة الا


-rra -
: با
(1)

(T) وأطاوزها


(9)
 بِا المينُ والآرامُ يمثينَ خِلنة" وتفتُ بها من بهد عشريتَ حِجَّةٍ








 (r)
 مكان الجلوم . والمثوم : التلبد بالأرض . .









تكلمل الأبـات :

 الدمنة في حومانة هذين الموضعين












الذقر :


 و إن تسكن الصورة التى صو"ر بها فسل الأمطار والسيول فى ذلك المانـا


 الاحترام فى آخر البيت ، ولم يغت الشاعر أن يدعو للدار بالنعمى ، وأن يتمى لما السبلامة من الغارات والنكبات .
-







التفـير اللغوى : (1) عفت الديار : درست وزالد بهمالمها .الـمل : الموضع يكل به القوم
 غولها فرجامها : موضعان . تأبد : توحش .



خلون : مضهن . شحلالما وسرامها • أثهر الـلل والمرم .
(£) مرابيع النجوم : الأنواء الر:يعية مفردها مرباع • الودق : المطر . المود : الغزير
من اللطر • الرهام : الـطر اللين .
(0) السارية : السحابة المططرة لليا . الغادى : السجاب المهطر غدوة . المدجن : السحاب المطبق يغطى آفاق السطء . الإرزام : الصوت ، ويقصد صوت الرعد . (7) الأيهجان : نبت يطول عريض الورق أحمر الزهر يؤكل واحدته أبهجانة ، أو هو الجلرجير البرى . أطفلت صارت ذواتأطفال . البلهتان : مثف الملهة وهى جانب الوادى .

 (a)

 : za•

(V) الوحشى
 (1) جا :
-

الوشام : الوشم •
(1.) الصم . الصلاب الواحد أصم .

تكلمل الأ: ات

 وتوحش مايكاورها ، فتوحث غولها ورجامها ومجارى المياه فى جبـل الريان ، عرت رسما رسما

 هذه الدمن السود انتضى عليها من يوم رحيل أهلها عنها حعجِ كمثيرة ، وسنوات الا عدة ، اشتملت هذه وتلك على الأثهرالـلمل والحرم ، وهذا تأ كيد للمسنى ، إذ السنة الواحدة





 بعد أن كانت مرتع الأوانس . وكان من آثار هذه الأثطار الذزيرة ، والسيول المهمرة أن كشفت السيول عن تلك الملول ، التى غطاها التراب ، حتى للڭا'نها كتب خفيت سطورها لطول عهد كتابتها ، جفاء

 , واضتحة
وقفت أتفزس هذه الرسوم وأتأملها ، ثم أخذت أناجيه وأسانلها ، وكيف لى بمناجاة الصم الصلاب ؛ وكيف بمساءلة أححار لايبين كامها ، ولا ولا يظهر حديثها ؟ ألمأل
 والهوى ؟ إن الوجد يذهل الهتل ، و إن الموى يسلب اللب

النتُر
ألتى الشاعه الخبر دون تأ كيد كأن المخاطبمؤمن بصدقه ، موقن بصصة حديثه ، لـلـك
 عحلها فقامها ، وغولما فرجامها ، و إذن فالبيت الأول توى الا


آخر غير لبيد ، قرأنا تشبيه زمير وطرنة وها :


وقد أورد هو هذا المثى فى قوله .

أما البيت الثناث :

فيشبه :ول زهير :


 في البيت نغسه :





ع






(1) 0.1








وقاوا بل هو هصدر هثل التككلان والمفران . عيت : عجزت .









 قال له : انهض لِد فأنت نسر الآبد .

خحلبل الأبات :
يناجى الثاعر الديار ، ويتنى أن تشاطره المناجاة ، تلك الديار الواقعة بين اللملياء

 وتفت أسانُلها عن الأحباب الذين كانوا يسكنونها ، والأصدقاء الذين تساقينا و إياهم كتوس

الموى ، فم تحر جوابا ، فمجزت عن التمبير ، وكيف تهبر وقد خلات من الأنيس ؟







:النفر







 سجوف ، والشطر الأخير جاله أهه جرى جبرى الميل .

- rrv -

0



(8).
(0).كَمْ قِبابٌ وعَلَيْهْ نَتْمَم
T.
: 0.7

Y ب



 سجم : ساثل
 ذلك أطيـ للسفر ، وأيسر على الظمأن . . علم يدل عليها


 ستفه مستدير مععر • عليهر النمّ والرغد وهناءة اليش .

تحليل الؤبات :
يناجى الشاعـ قلبه ويسائله : أهو يعرف الدار التى محيت آثارها ، ودرست رسوعها،

 عليه ، الأثيرة لديه ، فشهوره الباطنى يوحى إليه بكانها ،




الظمن فـ حرارة الشمس
أْفرت تلك الدار من الإنس فعرها الوحش ، كانت تسكنها أسماء الحسناء ، فأضهت


ولبياضهن ، واستدارة قرونهن حول رءوصهن يشبهن الفرس يغتالون فى قلانسهم •


مرفوعة ، وخيام منصو بة ، وعلِمبم نعمة سابنة ، وفيهم هناءة صافية .
النغر :




فتصو ير القرون تتلاقى فوق رعوس البقر بالقلانسفوت رءوس الفرس تصوير لم يمع لشاعر
 هدانا إليه زـكرنا ، وثرحه غيرنا غير مذا الشثرح ، ولهلفا أن نكّون أقرب إلى الصواب .

- 7


دَارَتْ قَواعِدُها مَلَى الرَّبْعْ


تَيْرِى جَداو كُ مَلَى الزَّرْعَع
(1)


كَرُوضِ فيَّاْ فَ فَلَى فَلَج
$\qquad$ Solr : فوتفت فيها




 (






 كالمضيب من شنجر النبع :

تحليل الأبات :

 حروسها سبع سنوات ، لِس بها أنيس تسكن النغس باليه ، وتقر" الهين به ، و يسلثن ،

القلب
لم يبت من مذه الديار شى، حتى البقية الباقية من جذوعها درست وعغت ، وما ومالت




وعروضه ، فتجرى منه جداول ذ'ت المين وذات الثمهال فوق الزرع •
وقفت فـ آثار هذه الديار أمتطى فرسا قد ضمر جسمهه ، واتسع جلد صـلد صدره لأسائلها


النقر :



 ورقفت فى دار المليع وقد

دليلا على هذا ؟
وليس فى الأبيات من المانى ما يبهر ، ولا من الصور ما يسعر ، وأحسب أن تشبيه
 أجزاء الصورة .

(1)


(4)


(v) : 019





 فارسو هmرب ، والمع النهارق قال سـسان :
F

 - السـين كا ترى
 ( r )

كأن الصوار إذ يهاهدن غدوة




 الأأوف ، مغردما
(17)

تحلبل الأبيات :
 الواضحات كانت تبدو كالدجن البيضاء التى تنسب إلى أبناء الفرس ، أضتحت وليس فيها

 وطنّها ، ومظاه ركفها . لقد وتفت عندتلك الديارأحدس وأخخن ، وأتغرس وأبكم ، أِن أولثك الذين عمروها أين الغنس الجوارى الهكس اللانى ملأنها بـالا وفتنة

 وناءت الظباء إلى الظلال ، وقلن فى الـكناس ، و يئستُ من بعث الذك كا
 كاليأس " و إذن فالُرفق رحلى فوق ناهة جالية ترق الـصى بمناسمها
:الْغر
 , الاستفهام عن كان يتطنها ، میى تواردت عليه خواطر الشهراء ، فليس هنالك بينهم آخذ

 ", ولا يسليك كايأي a ه وجميل من المارث كذلك وصغ الأصورة بأنهن يلحن
 عليه المسن ، وقد أبدعه الـلارث فى قوله :

 ماكان يخمنه جمال أى جهال ، و بعد فالأبيات جميهعا من رانع الشعر .

- 1


وغيرُحَطو بات الولائدِذَغَْعَتَت



 شاءر جاهلى يعد من الشعراء المبزين ، وهو فـا يظهر من الشعراء المقلين كذلك ، توف حو المي سنة . or.

التغبر اللغوى : (1) الحى : البطن من بطون العرب . البردان : اسم موضع .
خلت : مضت الـت

 (r) المطوبات : جّع حطوبة ، وهى ما احتطب الإما. وجهعن . الولا'د : جمع وليدة

(ع) قفار : جمع قفر ، وهى الأرض القاحلة الـالية من الزدع • المرورات : القى لا تنبت



(7) الـرف : المرتغع من الأرض . الأرباء : النواحى مغردها رجا ـ الموذ : الإبِل أو الـيل أو الظبا, المديثة النتا عوذات . الهجان : الـكرام يستوى فيه المذكر والمؤت ، والمغرد والـُع •

تحلبل الأبات :
ألا ياديار قوى وخيام أهلى بالبردان ، لقد مضى على تركم إياك ونزوحهم عنك نمـنى الا هحج ، وهو زمن طويل يغير الأحوال ، و يبدل الأوضاع ، و إذن فليس غر يبا آلا يبقى




 قفارا لانبت فيها ولا ماء ، ولا إنس فيها ولا وحش ، فهى تنا . وطا فى تقاتلهما يثيران التزاب فينسج فوق ظهر يهها نو بين رقيقين ، لو هبت عليهـا الر ع لأزالهـها .

وجوانب الأرجاء إبل شُلن من خلفها سقابها ، أوظباء خنس من ورائها أطلاوّها .
النقر :




 لا يجدان الغذاء ، و بالثرف الأكلى وحوش كأنهما عوذ همان . أليس هذا تناقضا ؟ إنه كذلك . وعلى أى فالأبيات مسانيهاكمانى أى شعر آخر فى وصغ الأطلال .

9








التقـير اللغُوى : (1) الدمن : جع دمنة ، وهى آثار الناس وماسودوا بالرماد .
 وواحف موضهان .
(r)

(r) أكب : أقَل . تارة : مة .


خكلبل الأبيات :




 وأزالت الأيام مسالمه ، وطمست أعلامه
ليست الرياح غسـب مى التى غيرت المعالم والأعلام ، ولـكنه طول البلى ، وقدم الهد ، حتى أصبحت لا أعرف الأطلال إلا بالوم والظن ، ولا أتبين الآثار إلا بالمس ، -والشهور

النغر :
المطاى التى أوردها هاتم فى أبياته تلك معان قلية ، وليس ويها مسنى يككن أن يقال


.الaام الواحد ؟ هل نقول : إنهم قلدوا زهيراً مل يبيدوا التقليد ؟ وذلك ف قوله :

وقفت بها من بعد عشر ين حجة فلألا عرفت الدار بعـــد توم
وكذلاك قال هاتم :

ورلـكن بعدك كان ذلك التعادم والبلى ، إنه بعد :
أذاعت به الأرواح بعد أنيسها شمها
قد يقال إنه لا يعصد حولا واحدا ، ونتول بل يقصده ، فلو أراد غير ذلك لاستبدل . بأيام أهواما

المعانى المشتركة وغير المشتر كة فن وصف الألالدل
يكاد الشعراء يتفقون فى وصف الأطالال ، ولمم فهـذا عذرم ، فالبيئة التىتوحى إليهم

هذه عوامل توجب اتفاق الأناكار .
إذا قال امرؤ القيس محدداً دار محبو بته :
قفا نبك من ذكرى حبيب ومهل
فال زهير مراعيا ذلك التحديد :

وقال لبيد :
عفت الديار محلها فعامها بمنى تأبد غولها ورجامها
وعلى هذا المُط سار أ كثر الشعراء بعدم ، لم يكيدوا عنهم إلا قليلا . ثم إذا فال امروّ القيس إن هذه الدور بعـد أن كار أنت ملعبا للأُوانس أصبحت مرتعا لِّرام
توى بعر الآرام فی عرصاتهـا وقيهانها قال زهير :
 وقال لبيد

وقال المرقش الأ ككر قبلهم :
 وكلهم أسكنوا هذه الدور المين والظباء والوحوش ، حتى و إن تـك ها هـن هذه الدور قد صارت إلى مناء و بلى ، وأصبحت صحارى جرداه ، كتول عميرة بن جمل :

قفار مرورات يحار بهـــــا التطا

 وأ كثرم وصف فمل الأمطار بیا ، وأثر الودق والساريات فيها ، ولـغنهم أوردوه
 ف تلك الآثار فأجهادوا التصوير
ولــكن لبعض هؤلا. الشـراه ممانى سبقوا إليها فاتبعوا فيها ، أو لم يتبهوا لشهرة
نسبتها !لى أصعابها ، فن هذه المهانى قول امرى "القيس :
 فتكثير من الشهراء جرى فى غباره ، ولـكنهم لم يبلغوا شيئا و إن أجادوا ، ومن سبقه
 قال بشامة بن الغدِر :
جات شئور• الرأس . الدمع فوقفت فى دار الملميســــع وقد
وقال المرقش الأ ككر :
 $\qquad$ \&
ومن المالى التى انغرد . بها الحارث بن حلزة تشبيه ظهور البقر الوحشى بالشهس فى قوله :

حقا إنه لم يكدد هذا النى بلوح ، والــكن التأمل يدفع إليه ، فأول ما يلوح الظهور . ومنها حبسه الركب ليحدس و يخمن ، وذلك فى قول :
 وقد أجاد ثملبة بن عمرو المدى فى وصف الالصور ، ولم يشاركَ أحد فـ فـ معناه ومو قوره :


 ومنهم من دلت تشبيهاته وصوره على بيئثه وثقافته ، ومن هؤلاء النابغة فى قوله :
$\qquad$ خلت سبيل أتى" كار • يحبس4 وره ورهته إلى السجفين فالنغ
وتول المرقش الأ كبر :

كالفارسيين هشوا فـ الــكم


وقول الحارث بن حلزة :
 وقول هاتم الطانى :
أترف أطلالا ونؤ يا مهدما كـطاك في رق كـابا منهـا
و بعد غسب الشعراء قدرة وتفوتا أنهم حببوا إلينا الأطلال ، و إن تكن ظاهرة فراق ، وشغنونا بالآثار ، وإن تكن رمز جدب وقحط و إقفار ، وهذه عبقر ية مى الغاية عند المباقرة والنابنين

(ب) وصف الليل

- 1


(r)



(8)
(0)
 كأَنَّ كوا كِبِ الجَّزْا
 : هra







الaميدة يقول :
ولو نشر المقارِ عن كليب تونف هوالى سنة . . 0 م








(1) أرقت : سهرت . الشمب : الطريق فى الجمل ، أو مسيل الماء ، أو المى المى المظيم أو الناسية ، والأول هوالمراد . تهامة: أرضمنخضضة ، وبلاد جنوبى ألهجاز . مستطير : منتشر.

تحدل 'لأ بـات :
أيتها الليلة الليلاء الق قدّر على أن أقضيها بذى حسم ، لينحسر ظلامكك ، وليذهب سوادك ، وليسفرصبحاك ، ولينفلق وضحك ، فاذا مازلتمن الأفقفلا تعودى مرة أخرى . لقد طال ليلى بالذنائب حيث قتل أخحى ؛ إذ جانانى النوم ، ولازمنى السهاد ، و و إن يسؤنى





 لقد أرقت وصاحمى الدى يشاطرنى آلامى وأوصالِى بكنوب ذلك الشعب ، البرت لمعمن أرض تهامة : وهو منتشر الضوء ، متباعد اللمهان . :النفر
 نهو أول من وصف الليل بالطول هذا الوصف النى جرى عليه الشعراء من بیده ، ومعانيه و إن كانت مكررة إلا أنها النسبة إليه مبتكرة ، دهو يهول من قصيدة أخرى مايشبه أبياته فى هذه القصيدة :
وصار الليـل مشتهال علينا كار المن الليـــــل ليس له ههار
و بت أراقب الجوزاء حتى تقارب من أوائلها انحدار
ويقول فى قصيدة أخرى :

 شعره وممانيه

- F وتال امرؤ التيس* ف،وصغ الليل :

(r) فتلت




التغسير اللغوى : (1) ولِل : ورب يلِ طويل قضيته مسهداً . أرخى : أسبل وأسدل . سدوله :




بأفنل وأحسن ألا



تحلمل الأبات :
يشكو امرؤ القيس منيله الذى طال أمده ، فزاد فيه ألمد ، فيتول :




 منك وجها ، ولا بأمثل منك حسنا ، فكال大 التغير قد يشعر بيهض الراحة ما أُجبك ليلا ثابتً لايتزحزح ! راسخالايتزعزع، هتى للألن بجومه السائرات شـدت إلى راس م, • المبال عهار الغتل من الأمراس والمبال ، فليس لها مسير و إن طال الا .

الـنغر
امروٌ القيس أقدر من وصف الليل ، وهذه الأبيات أروع ما قاله فى وصغه ، ومبهث ،
 وكذلك مناجاته الليل هناجاة تم عن الهـبر مع اليأس ، وهذه قدرة لايؤتاها إلا امرؤ القيس " وما الإصباح منك بأمثل " وتصو يره الليل بالملم يتططى بصلبه ، و يردف بأعجازه ،
 لا تريَ عر ن . بـانها بأنها مشدودة بأمراس تصور مستهد من البيئة ، أخاذ بيراعته فى التصور والتصو ير .
مذا ومن القدماء من عاب على الشاع التضهين ، بتمليق معنى البيت الثانى بالبيت







* *زجم; الثاعر : انظر الترجة ف ص عها .



 أكابد. . بطى الـكوا

 النجوم بآتب ه وإذا غاب الرائى ضل المرى ، وقيل : أراد يرأى النجوم يقصد نفسه ، وقيل: أراد به الصبح • آتب : برا
(r) وصدر : ورب صدر ، يتصد صدر نفسه . أراح : أعاد ورد من رأحت الإبل
 من جميع النوا-ى

تحلبل الاُ.يات :
دعينى يابنيتى لمموى وأوصابى ، دعينى لفمّ ناصب ، واتزكينى هيـل قد طال ، حقى



 رجهة ، و إذن فستبقى تلك النجوم حيرى لاتمرف لها قار الار؟ . دعينى يالميمتى لصدرقد أثقلته المموم ، ورد له الليلما استطار منها فتالنهار ، متخاعف حزنه ، وتKKثف شهجنه .

- الْقر


 على غير عهد الأدب به أيضا فـ قوله :

واقتدى به الشمراء إيمـاі" بجال معناه ، فقال أ أحدم :



 استمال الفكر ه .
 يشهيها شُجوه ، ويمرنها هـه ، فهـى منه قلبه وكبده .
(IV)
( ) ) وصف السهاب والبرت والغيث 1- 1
 رِمةٌ هططلا


(8) كَرْهوس تُطْمَتْ فِيها
(0). وتَّى الشَّجراء فِيْ رَقِقِها ساعـــــة ، ، ثم انْتَحاهـا وَابِلْ

层 oor : oor





 .

 (ع) الشجراء : الأرض ذاتالشجر • ربقه : أوللا • خر : جمع ثمار ، وهو للرأة





(v)


خحلـول الا'بـات :
هذه مطرة دانمة التسـكاب، ومزنة ماضية الانصبأب ، غايتها مل• أطباق الأرض






 أ أكناذها ، نالسحاب متشقق بلا راح ذلك السحاب عشيا - ومد استدرته ريع الصبا ، ومراه بردها - راح يتَكاثن و يتراك ، ثم قصدته ريع الجنوب وافذة من بحر الهند مثملة بالقطار ، فأضافت إليه دنعة


هذه الجمات مع اتساع Tناقها ، وامتداد أ كنانها
النغر

 ,أنشد الأبيات
ولــكهم تزكوا حكهم دون تعليل شأنهم فی جميع نعدم ، ومواطن الجلال التى إمجلوها مى تلك الصور المتعاقبة ، فالدمية مسترخية الذوائب ، والأوتاد عارية حينا ، ومغطاة حينا ،
 والأرض الشُجراء غطيت، فليس يبدو منها غير رهوس أغصانها يغطيها الز بد الأبيض ، كانه الثر، ومى صور فيها الـكثير من مظاهرالبادية ، فيها وتد الخباه ، والضب ، والبرتن والثلر .



(r) (r)













 العرب ، أدرك الرمول الـكِيم ، وأراد الإسلام غغدعه عنه بالمال أبو سفيان فات على غير دين سنة العرأهر م
التغسبر اللفوث : (1) الهارض : الـحجاب يعترض الأفق . أرمةه : أنظر إليه . سافات : ج











 تباعد . القود : الـيّل . الرسل : الإبل .

تحبل الح'بـات :







 دونه عندى منزلة وتقديرا

 المديد، وأن يشيموا برقه ، ولـكن أنى للثهل أن يشع ؟ وكيف اللنشوان أن يتأمل ؟ وكانى


 فى روض التطا وكثيب الفينة الـهل
 أرض خشى المسير فِهيا الخيل والإبل ، والقود والرسل .

النفر





.

(r) ${ }^{\text {(r) }}$


(o)





لأوس .ن حجر
النفسبر اللغوى : (1) أرقت : سهرت . صا : : مرخم صاسب . لمستكف : لسحاب

 $\cdot \varepsilon^{\text {L }}$ : $\tau^{\text {u }}$
 ( ) ريقه: أوله .ل الا
 ماحب رمح ، وينفى الـيل كنابة عن سبقة الياها ، وتفوقه عليها .




 ثم أورد البيت .

تحلـل الابّبـات :
عرف عبيد بن الأبرص بالإجادة فى وصف الطبيعة بنوعيها : حِيا وهامدها ، ومن الأدباء من ينسب الفصيدة التى منها هذه الأبيات إلى أوس بن سجر ، ولـكنها بشُر عبيد

أشبه ، إذ أنه أورد مهانيها تلك فى غير هذه القصيدة . كقرِه :
ودنا يضى

هبت ههم
فاستمع إليه يقول : إى أرقت وصاحبنى السهاد ، ولـكنك الم تشاركّى أبا الصاهب
 أ أجمل هذا الابرق الذى يهتك حواشى الظالام ، فأنا لذللك أقضى ليلى ألـظه إذ يلمع
 لقد دنا دنوا شديدا ، وأسف" إلى الأرض إسفافا عظطا ، فـغأز مطره حيوط تتساقط على الأرض يوشك الإنسان أن يدنمه براحتيه ، و يزيَيه بكفيه ، كن أُوله حينا ارتنع
 و يننى عن طر يعه القود الجياد ، من فوق صهوته الفارس الرمالح .

التغر

 واضحة بارزة ע يكK ديلمها من شاء بال1

 إلا أن هذا البيت أوفر ممنى ، وأدق وصفا ، وأصنى أسله با .


 فلا يمجبها عنها سباب

- rาะ ..

ع- وتال حنظلة الطانى" فـ وصن القمر :




تحليل الأبيات :

 ويهنأ






لسنة الشا تبديلا
النقر :
 و ينزل به ماينزل بالإنسان ، وفى الأبيات فلسفة غر يبة عن المصر الباهلى





(r)

( ) ) وصف الصحراه والبرد والمر
. 1


 تحلبل الأبيات



 الهطار يغ ، والسادة الأثمراف الذين يقدمون على المول ، ولا يمبئون بالخطر .

 فمى بعيدة مابين المرفقِن ، منغر جة البلانبين ، الانين

النفر :
تشبيه الصحر اء بالترس تشبيه جميل ؛ إذ أن الترس فوق الستوائه فيه لمطان يشبهج لمطان
السراب فى الصحراء ، والمتهارة عز يغ المج باليل بالزجل معنى رائع •

* رْحم: الشاءر : اقرأ زجمته ف ص .

 . (r) لايتنمي : لا بعتمد ، ولا يسمو . الهل :بالتحر يك التقدم وفلان ذو مهل ذو تقدم
 (r)


个



تحدل الأبيات :

 شمر الرأس ، يبرى الآل على جبالما ، ويسبح السراب فوق أعلامها ، ويلع فـ بيدانها ،



ركبناها بخيل صلاب الحوافر ، متوفزة النشاط ، متوافرة المرالح
. النقر :
الأبيات الثلاثة فيها -سسن وروعة ، وتشبيه الحصى المططم الـلـكسر بالشمر المتجمع فى جوانب الرأى فيه عمق ف:كرة ، و إن لم يستوالتشبيه كل الاستواء ، وملاهظته السراب فوق الأعلام ملاحظة الرجل البدوى الذى تخلبه مناظر البادية .
 النغبِر اللغوى : (1) الفلاة : الصحراء الواسمة ، وبّمع طلى فلوات ودر ، وفلى .
 الجوانب , الأطراف . باليات : رثات شخلقات . مرفت : عطم . القزع : بمع قزعة بقايا Hشعر فـ الزأس
(r) ييداه . متح اليوم : ارتفعت ثمسه .


- riv -
r ب- وتال المققن الأ كبره يصغ الصحراء أيضا :


 - .

$\qquad$





(r)



خمبل الوابـات :
وعحراء مقفرة تد اسود" لونها لبمد عمدها بالنبات واللـاء تهاللك فيها الإبل ، وتمـايل فى مسيها من الأين ، وتأخُذْ اللِّنة السائر فيها ، ويخالط النعام عابرها لمدوده وتخود
 جر يتة ، تنسل فى جنباتها انسلال الأرقم ، والليل دامس ، والظا والظالم طام

 النواقيس بعد أن هدأ كل كانْ ، وسكن كلم متحرك .

النفر :
انتق المرقش مع الأعشى وسويد فى بیض المانى ، وزاد عليهم معانى أخر ، فوصفه
 والموقد الذى أوقد فيه ناره مهنى آخرل يشارك فيه ، ورصغه زقاء البوم وتشبيهه إياه بضرب الما
 ومطانيه أنجل من معانيهـا ، وصوره أ كمل من صورها ، ولا بد أنك مشاركى فى الرأى . فوق أن ن أسلو به ججالا ملحوظا ، يظهر فى ذهك الطباق فى قوله : | قطعت إلى معروها منكراتها
ria -
ع-



(8) : OAE


 وهو الدى يقول عنه الهؤ القيس

وأيقن أن ان او حقان بقيمرا
غكاول ملها او غعوت فنعنرا

بكى صاحق لما رأى الدرب دونه

وقد توف حوالمى سنة .



 أو مكن أو غير ه

(ع) الدر : اللبن . الـروس : النفساء، والبكر أورل ولادتها .

تحلبل الأبـات :
ليس طلاىى رديتّ دنيثا كططام الأرامل عند مايقر البرد ، ويشتد الصنبر ، وتتلفص

 حول القدور يستخلصن مالزق بها ، ولصق بقراراتها وحافاتها من حطام عكترق ، أو تا تابل الا ملتصق ، وعند ماترى الدخان أييض تد زال أثر وقوده نغانه ودع الأصداف يتثنى وراء الأستار .
 لبن الأرنب النغساء البكر لـ يمر لبنها ، و يمتلى "ضرعها .

النقر :

الأبيات فی الغخر بالـكرم ، وجاء أعدانه ووصغهم بالبخل ، ولـكنه انحرف اللى
 المتدارة الإماء حول القدر ، نهو تصو ير واقىى دقيق ، وتصو يره الدخان بالودع الأبيض

يتثى و يتلوى تصوير بهميل .

-rvi-
0 - - وقال النابغة الذنيانى \# يصف الذرات :



(t) : OAA

التفسِمر اللثوى (1) الأوادى . الأمواج الأفرد آذى . الهبران : الشاطثان
الزبد : رغاوى الـاء .



اللسكان ، وهو دفة السفينة ، ويروى الـيسفو جة ، وهو الشيراع • الأين : التهب والإعياء .
النجد : العرق والـكرب .

لا يُول : لا يمنع •

تحليل الأِيات :
ليس نهر الفرات ، وقد هبت عليه الرياح المواصف ، مثارت أمواجه ، وتوامى آذيه
 ويتجحع من الينبوت والخضد الركام ، فيخشاه الملا ، و يخاف النوتى ، فيتقيه بسكان
 الـكرب والشدةكل منال ، ليس الغرات وتلك حاله ، ومذا وصنه عند مايفيض فيروى ، و يطمو فيغنى ، بأجود منك يدا ، ولا بأ كثر منك مدا ؛ إذ الغرات لايغيض فـك كل آن ، وفيضلك لايحد بزمان

النغر :

جاه وصف الغرات عرضا حين أراد النابغة أن يصف النهان بالـكرم والسخاء ، فصور فيضان الفرات حينا تهب عليه الري ، وتتلاطم الأمواب ، و يص.طلخب الآذى ، وصو"ر مده ، وما يحمله مطه من حطام وركام ، كل ذلك فـ أسلوب قوى قو قوة اللـاء حين يثور ، والنهر عند مايغيض ، وقد اصطى الألفاظ التى لاينوب عنها غيرهالفمعانيها . فالآذى،
 كا كان ذلك شأنه ، فلم نشمر إلا أنه صادق فيا روى ، وهذا خير ما يوجى من شاء

وـصفـ الآثار الإنسانية
( ) وصف الــفينة
|


(r) ${ }^{\text {( }}$ (0al

* ; زُحمز الشاءر : اقرأ التر جة فـ صفحة ا7 .


 -
(r) جزا'ر البحر الفارسى ، وقيل إبا نسية إلى قوم كانوا ينزلون بهجر • ابن يإمن :ملاح من أهل

(
 الـكومة بيده ، فيفسـها قسـين ، ثم يقول : فـ أى البانبين خبأت ، فإن أصاب ظفر ، وإن أخطأ قُر
(11)

تحلـل الأبـات :
كان مراكب تلك المليلة المـيبة اللنسو ة إلى بنى مالك - ومى تظمن صبـحا فعظمتها وضخامتها تُطع ذلك الوادى الوإسع بن دد ـ سفأن عظيمة ، كأنها سفينة عدولية أو من سغن ذلك الملاح الملاهر ابن يامن ، فهى فى هسيرها تميل إلى الثاطثين حينا ، وتهتدى في مسيرها ، فتستقيم ولا تنحرف يمنة ولا يسرة حينا هذا الملاح اللـاهر يشق بصدرهاطرائق الماء ، و يتطع أمواجه، كما يقّس لاعب الفيال

الرمل .براحته

النغر :
تشبيه هوادج النساء بالسفن تشبيه دقيق ، فلهوادج كا للسفن قرارات ، بطون يكلس



 . ما تخيله شاعـ
:






.
التفسِر اللغوى : (1) الروضة فى الأصل: المـكان المطمّن يجتمع إليه الماء فيكثر نبته .


(r)

اللطر ، وفى رواية عِن ثزة ، والثرة : الـكثيرة الماء . القرارة : اللوضع الالطهنْ من الأرض - يجتع فيه السيل
( ( ) اللح : الصب والانصباب ، والتسكاب : السكب . لم يتصرم : لم يتّطع •
( ) غردا : مغردا . الشارب : السكران : اللتزن : المتغن .


تحليل الدُبـات :
وصن عنترة فـ بيت يسبت هذه الأبيات رانحَة ثغر عبلة بأنه : :oav أو أن رانحته كانُحة روضة تامة النبات ، موفورة الأزهار ، تستى سقيا خخيفا ، فلا يضر

 جادت على هذا الموض ستحب بكر كثيرة الغيث ، ستخية بالماء ، فتركت تلك المار المحب
 بالشاع رجع يصغ الروضة قبل أن ينجم نباتها ، فوصف الموض بأن اللـاء فاض عليه ؛ حتى اششتملت أرضه نباتا .
 العشايا يفد عليه المزن ، فيجرى بين جنباته ، و يغيض على حواشيه وطرقاته ، فيهب لنبته المنو والز كاة
وحينا نضرت أزماره ، وينهت أثمـاره خلا الذباب بتلك الروضة ، نهو يغرد فيها


 و يقدح جناطا بيناح ؛ مثله في قدحد كمثل رجل ناقص اليد يقدع النار من الزندين . النقر
هذه الأبيات فى وصف الروضة وذبابها من أروع مانظم شاء جاهلى فوصنه قرارة
 ولقد حא له زعما. الأدب القديم بأنه أجاد فى تصويره كمل الإجادة . ولولا الفصل بيل بين الموصوف والصغة فى البيت الأخير لـكانت الأبيات آية الـبال
r



تحلبل الأبيات :
ضمن الأعشى غزله وصف الروضة نعبره عبرا كما فمل عنترة قبله ، فإنه ليصن كحبو بته





 من الزدع • ليست روضة هــذا شأنها بأطيب من معبو بته نشرا ، ولا بأحسن منا ساعن الأصصيل عطر

النفر :
الأعشى فى وصغه الروضة أ كثر دقة من عنترة ، و يظهر أن حياته أ أكسبته مهارف

 كا أن تصوره الزهر يضاحك الشهس تصور يدل على حضارة ومدنية .

التضـبر اللغوى . (1) الحزن : الأرض الرتفهة . وضدها الـمفض . معشبة : منبتة . هسبل : منسكب . هطل : كثير الانسـكاب . (r) الـكوكب : نور الروضـــة . الشرق : الريان : بوزر : مؤزَر بالنبات . .

( ) ) وصف المنز وسقاتا وندمانها
1-
وأبيضَ 'غختلطِ بالهِ الا







(V) $L_{\text {© }}^{\text {o }}$


 (r) يؤاحنى : يشاورنى . الشمول : التحر اللاردة . غادها : با كرها .
( $(\mathrm{r})$



 (0) تْخلها : تحيرها. بكار القطاف : مباكرة القطف والجف . أزيرق : تصضير أزرق


(V)
(A) (V)

الحبب فوقها .
(9) ${ }^{\text {(9خضب }}$

 (ir) Loslry (Ir)
 (10) 6

4
$\stackrel{\rightharpoonup}{0}$



 *
: :717


(1.)
(II)

.
(1 (1)
(10)


تحلبل الؤ بـات :
كان الأعثى زعيم المدمنين ، فلا غرو أن يكون للخمر زعم الوصافين ، ولقد تأثزه



 الصبوع قبل أن يص:حو النيام ، و يستيقظ العذال والمسـاد . قبل أن يصيح الديك الـيك مؤذنا

 حقه أن ينعل هذا فقد تخير كرمها ، واصطنى قطفها رجل روىى خبير بصناءته ، نهو آمن
 فقلنا له : هات كئوسك ، وأترع أبار يقك ، كنها تلك الناقة الأدماء يسوتها لك








 أثبل الليل شاملا الـكون بظلامه، مغطيا الدنيا بستاره ، نقلنا للخْمار هالك دراهـلك ، و وكلها
 فوتها أ كوارها ، وأمست خيولنا تهلوها ألبادها ، قفدشفلنا الششراب النهار ووهنا من الليل.
: الـُغر




 رتلت أضاء .
لقد ذهبت السكرة ، وجاءت الهع,

 المحتسى فتتخور قواه بعد أن يملوها الز بد ، وذلك فـ توره :

 وأى .جال فی الطبات أوضت +ن ه ثستكنـا بعد إرعاهـا a ؟
 ولا غرو ذناظهها مو صناجة الدرب 6 وزعيع المدمنين .

T F
(1) أَلا هُبِّ بصَحنكِ فاصبَحِينَا

تجورُ بِِى اللُبانة عن هواهُ إذا
-



 . من مخول الشعراء توف حوالم سنة

التغبـر اللغُوى : (1) مبي: استيقظى. بصهنك : بقدحك الـكبير . اصبحينا : اسقينا




 بالسناد ، وهو اختلان الـركى قبل الروى

 مهينا : عـتقر 1.

تحلبل الأبيات :
ألا استيقظى أيتها الساقية من غغوتك ، وامحى من سنتك ، فأدبرى علينا الاراح ، وطوفي بالصبوح ، ولا تدخرى من خخر أندر ين كلسا ، ولا تبق من تهوتها صحنا ، أديريبا ،
 فهى حراء صفراه، هذه الخر تنسى صاحب اللبانات لبانته ، وتصرف ذا المامٌ عن هرامه ، نهو ينصرف عند مايذوقها !ليها ، ولا يفـكر فيا سواها . وثى العديرة على تنيير الثمائل ، وتبديل الطبائع ، فتجهل الرجل الضيت الصدر ؛



ودنانيره ، ولم يمّم لفا وزنا ، ولا عرف لما صا صونا .
النتر :

 .رى أن خلطا أصاب نظم القصيدة ، فتدم متأخرا ، وأخر متقدما ، و يزعم أن مغتتح الاتصيدة هو :

وأيا كان الأمه فقد وصف عمرو الثلر فى إيباز وصفا بارعا فـ بيته :
مشمشة كأن المص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا

تجور بذى اللبانة عن هواء إذا

وقدكشف لنا عن بمض عادات أهل الروم فـ مساقرتهم الثمر ، وأْهم لا يشر بونها شمولا ،


ب




(0),


(v) "7竍


 (r) العزيز : اللl . الوا=د
( ) ( )
 الدن طين بالـطـن .
(0) تزقرق : تضطرب وتهتّ . الناجود : الباطية الهملـيمة . يصفقها : ينقلها من ناجود

 الـكتان ، غذنف جز الا من الــكمة ، والسبائب الشثقت . مهثوم : المعسور أنفـ . (V) معلق • مغغوم : مسدود بالر مكان

تحلبل الأبـات :
يفخر علقمة بالثمر و يزهو بشربها ، فيقول : إنه تد يشهد جماعة الندامى ومجلس



 سواها ، وكيف لا يكون ذلك أثرها ؟ وثى المنسو بة إلى عانة ، ومى إن أرعدت الما المسم







 ريحه ، وأرج عبيره ، يفعم الأنوف برائحته الدبقة .

النغر :
وصف علقمة الششرب وقد حرعتهم الصهباء فأحسن وصفهم ، كما أنه صوّر تصتيقالمر


 الباملى بللى جانب بابل .
§ -- ونال الأسود بن يمغر النهشُل يصنها و يصغ ساقيها وندمانها :




(0) (0)






$$
\text { الأبيات . نو ا حوالى ــة . . } 7 \text { ب . }
$$

 ج

 .



هن الرُخام ونوهه ـ الأرناد : جّع رفد الأقداح العظيمة .
 من الأرض وارتفع


تحليل الأبات :
يصغ الشاع نغسه بأنه من أهل اللهو والمجون ، فـع قد لهـا ومجن ، ولمهو شهوة ،


 والز ينة ، أقبل هذا الفتى على جـاعة أثرياء يدفمون ثمن الرال من درام الألم كـمرة التى نقشت عليها صور آلمتهم ، وز ينت بِسم معبوداتهم • يطوف ذلك الساقى على الندايى وقد زين بالؤلؤتين ثمينتين ، مشهرا عن ساعدين



 أداحى نعام بين مريم وبحاد ، فهن ينطتن كلاما لينا ، و يسقن حديثا عذبا ، فى نهومة ورقة ، إلى أْهن (1 بيض الوجوه رقيقة الأكباد ه ه ه

النفر :
أجاد الشاعه وصف الساق والساقيات ، وأحسن نصو ير جلس الشرابا ، وصوره تصويراكامل الأجزاه ، تام العناهر ؛ حتى إنه ليحبب إلى أولى الزهد والهـ الهبادة أن يشهدوا ذلك الملس الذى يظهر فيه ذلك الساقى ذو التومتين و :

 وأسلوب الشاع رقيق عذب ، وكأنه اقتبس رقته من راحه ، وأخذ عذو بته من رحيقه ، لا بل من بيضه ونواءه ا

0
(1) ${ }^{\text {G- }}$




(7)

 الهرب فى الـكتابة فتولاها لـكسرى أنو شـروان ، وتعلم عدى الهر بية والفارمية والـلـكابة .




الزعفّمر اللغوى : (1) بكر : قاموا بكرة. العاذلون : اللاءُون. تستفيق : تفيق شن غيلك .
(r) الصبوح : المُر تشرب فى الصباع . القينة : البلارية المغنية .
( H ( H (

( ( ) (0)
 (7)

تحلبل الأبـات :
بدأ عدى قصيدته بالغزل ، فذ كر أن عاذليه بكروا يهذلونه على وجده ، و يلومونه على جواه ، و يدعونه إلى أن يستغيق من هواه ، وليس هؤلاء الطاذلون من الـسـاد المبنضين ، ولـكهم من الندايى المحبين ، فا إن انتهوا بن عذهم إياه في ابنة عبد الش حتى دعوا بالمر ليصطبحوا، فأقبلت ساقية فاتنة ، وقينة ساحرة فى يمينها الإري يق مترعا بالمدام ، متلبابينت
 بابن السحاب مرة ، فلما مزجناها به راقنا ذوقها ، ولذنا طمهها ، راقنا جميما ، ولذا طرا ، لا فرق بين حديث الثـراب ومدمنه ، و إذا مى بعد أن مزجناها تطفو فوقها الفقاعات


 ولا فاسدا ، نهو غير متغير اللون أو الرائحة أو الطمم ، وليس كذلك هطروقا لـلَكل وارد ، ولا مباطا الـكل قاصد ، فيعكره كثرة الواردين ؛ و يغيره تعدد القاصدين .

النقر
عدى بن زيد أرق شهراء المصر الجاهلى ؛ لأنه عاش عيشة حفرية ، وصدق رسول
 وعدى فـ هذه الآصيدة أرق من الشمراء الهباسيين ، تبدو رقته فى أسلوبه ، ونى ألفاظه ، وتبدو الرفة في كثرة تداول الحرف الذى اختاره قافية لتصيدته وهو التاف ، فانظر إلى هذا البيت : فدمتسه على عقار كمين الديســــك صفـ ســـــــلانها الراووق وتد أخذ بعض معانيه كثير من شعراء المر كالأخطل وأبى نواس وشوق ، وأخذم إياها - دليل إعبابهم .با
(19)

نظرة فى وصف الـنز وبجالسها
كَت المُر فى المصر الملاهلى من مظاهر المـراء والثراء ومن دلايّل المروءة والنبالة ،

 ولسل أولئك الذين انحرفوا غنها قد شاركوا الآخر ين فـ وصغها ، وأسهموا مهم في نعتها .



 دقيق ، من مثل قوله :

كيتا تكشف عن حرة


تجور بذى البانة عن هواه إذا ماذاقها حــتى يلينا

أما علقمة الفحل فيصف بكلس الششراب تدار فبه الراح على ننات الازهر الرنم ، " والقوم تصرعهم صهماء خرطوم " و ينسب الــلأم إلى أنها (پ كأس عزيز هن الأعناب عتقها "
 الشبه نى التحليل على النتحو النى ارتضيناه ، وعلى أى فالمر معتمة قد



و إذا كان للاقد ما يأخذه على علقمة نهو صلابة لفظد ، وجزالة كما

 أما الأسود بن يعفر فقد انصرف عن المديث في اللجر إلى المديث عن سعاتها ، فأبدع في وصفهم ، وأجاد فـ تصويرث ، فيقول : والبيض تمشى كالبدور وكالدى
 ينطقن معروفا وهر ن نواع

أىت تصو ير لاجمال أوضح من ذلك التصوير ؟
أما عدى بن ز يد فُد وصغ المُر بالصغاء ، فالساقية قد صغت المر بالفدام فقال :


 تبدو دوة عدى فى استمال الألفاظ . وكأنى بشُوق بك قد نظر إلى قول عدى : قوت حـســـــر يزينها التصغيق


نتدارك مافيه من نتص ؛ إذ قال :
 فالنقاقيع لا تككون كالياقوت ، وأحسب أن قوله ه حر a هذه حشو فالياقوت لا يكون

 وعلى كل فعدى من زعاء وصغ المُر، وأسلو به آية الرقة والسلاسة ، ولسل حياته

( د ) وصف الأسلحة
1




 (7)
 حت أستطه النابهة وزهير ، واستقرت اله

 مشغولا . (r) أهددت : جهزت . أعصل : مالتويا معوبا .

 حكا له النصل . والزج: المديدة قـ أسفل الرمح ، والنصل المديدة فـ ألهاه . .



 (7) ترون التمس : أشعتّا ، وقرن الشهس أول ما يبدو منـا عند شرووتها . الطلع المـكان المثرف . النجم : النبات الصغر : أعزل : منفردا .

- rar -




(II) ${ }^{\text {SN }}$
(M)
(Ir) (if) $X$ (

وأَيمنَ هـنديًّ
اذا

بَ


: Vos
(V) غ ( )

- تزين بالمواه
(a)


 (11)




(1ع)
. متأملا : متدبرا عتمعنا
- raz -
 (II)







(10) ميدعان : عيلن . أنمهت : ممحت . قرونته : نفسه ، اليأس : انقطاع الأمل . - غتم : د. • يقهر : يقصر ويهيا (IT) .

تَهجد ومتصب .
(19) الألماب : جمع لمب وهو الصدع فى جانب البِل . نيقين : تثنية نيق ، وهو

 اعتمد كلى اله
(YI)

(Y) لا يرجو : لاينتظر نغسه التى صعدت به . رجاء موملا : رجاء متمنى منتظرا .



 (rA) ${ }^{(1)}$

 (r) (
.
 . (Y) . براية . بقايا البرى . السفا : من السنبل خسك . البهیى : نبات يشبه الشمير . تفتل : التغس بمضه هلى بعض .
 (rA) العوس والأسد رالظى . أزملا : ريننا .

(ra) (r.)
 وهو الـد . النغا : شثجر من الأثل خشبه من أصلب الـشب ، و جمره هيقى زمنا طويلا لاينطى' ، تزيل : تفرق و'وزع •

كساهُنِّ مِن ريشٍ يمـارْ خَواهرأ


فذالَّ عتادِى فى الـــــــــروبِ إذا التظَتْ


R 3 (ic)
(r (r) فهمه : حذقه ، وظ رواية مــه . تراش : يركب فيها الإيش . تصقل : .
(rr) يمان : منسوب اللى اليمن • سخاما : ريشا ظاهرا • اؤاما : ريشا يلاذم بمضه بمضا
أطـل : أغبر يميل المى السواد .
التظت : امتملت وتلظت . أردف : تبع • بأس : ثدة .

تحلبل الأبـات :
صحا القلب عن سـكرته ، وأفاق الغؤاد من غوايته ، وكان بن قبل مشغونا بمحبو بته ، عحا ومن حقه أن يصحو ، فالعزة تنسى الإنسان ملاذه ، والمجد يصرف المر•عن هواه ، وهذه اللرب التى ثى من أثوى أسباب المزة والجمد قد تـكشفت ، فلنآخذ لها أهبتها ، ولنعد ليووها عتادها .






 حصانته ، وما أَجل زينته !


 يستطه إلى الأرض خشية البرد ، وكى هذا هذا النى ألبى غمده ، وأحسن نعته منصلا ! وأعددت هلا قوسا قد بضمت من فرع شـجرة نبتت فـ جبل جلل بالـتحاب ، فوق ،





الوصوف !اليها ، وعجلت عن بلوغها ، فقال له ذلك الميدعانى ه أنترف من يخبر بالمير
 الذى لثتمس بيما أو يرجو ر بیا ، إنا فوق جبل شامخ القهة ، مستطيل القنة ، ولن تبلند



 أمره : حتى بلغه وهو خانت وجل من موطن لو زلت فيه قدمه لتفرقت أوصاله ، فلفا قطع الم مبضوعته ، وقضى لبانته ، وحل بالقدة أطال المقام حرصا على نيل بيل بفيته . و بهدثن أمى على النرع شنرته ، وأرسل فوقه غراب سكينه ، يصقل به ما قد شتى
 إذا التغ بمضه على بعض

جُردها قوسا صفراء لا يُيبها طول ، ولا يزرى بها تمر ، فهى معدة لمينها ، مؤدية




وأعددت كنانة محشوة بالسهام المصقولة من فروع أشبار غرائب في صلابتها ، هَد


 مُمبرا . ذلك عتادى عند تأجج الحرب ، وترادف البأس ، واشتداد الخطب
-raa
النعر :
بلغ أوس بن حجر في قصيدته تلك من وصف الْتاد عند العرب مالم يبلغه شثاعر ، الم



ومبضوعة من رأس فرع ، وحشو جفير من فروع غرائب
وقد منح كل سلاح من هذه الأسلحة عنايته ، فوصغه أدق وصف ، وصوره أروع
 تميع أبياته لو أردت أن أعرض جميل صوره ، و بديع رسمه ، فأى صورة أُروع من تصو ألا




 الماسن ، مقسهة الظالال ، متلاعُمة الأجواء ، وها مى ذیى :

وأملس حوليا كنهى ، قراره أحس بقان نفع ريع فأجفـلا كأن قرون الشهس عند ارتفاعها و وقد صادفتطلها من النجم أعزلا






إذا ما تعاطوها سمهت لصوتها إذا أنبضوا عنها نئيا وأزملا
و إن شد فيها النز أدبر مهـها إلى منتهى من يجسها ثم آقبلا
ولست مبالغا إن قلت إن الشعراء الـعمة أخذوا جل معانيهم من ذلك الثاع الذى لم يكن فارسا من الطراز الأول ، فقد كن يقع فى الأمر كثميراً ، ويغر من ذلك الأسر ، وكاثى به كان يكمس الغرسان والأبطال بوصغ المتاد ، وتلك الطر يقة إسدى طرق
 فـكيف وتد كان مشاركا فيه
أوس بهذه الأبيات أقدر من وصف القوس ، ومنه اقتبس من وصفها بعده ، وعلى
رأسهم الثشملخ بن ضرار الار ار
:

(r)"
(r)


(1) ${ }_{\text {G }}$

(A)




الحزأز :

(r)


غرابها : سدها . مشاوز : معارب .


(V)


- (

رأُ : عجرب.
(4) ${ }^{\circ}$



 (ir)





 (II) (Ir)
(أنبض (Ir)

 وكوانز كذلا جا
(17) الأنداء : جمع ندى . صينت : سغتات . أشعرت : ألبست الشعار . سبيرا : بردا موثى . الماوز : الأخلاق .

حلمل الأ بـات :
تخير هذه القوس قو"ام عايم بيميادها ، بصير بأعوادها ، فاتحذها من فُع ضالة قد شذبت زوانُدها ، وقطمت أطرافها ، نطالت وزكت ، ونمت فى هـكان سترها عن الميون ،



ض ضئيل ، وشرابه قليل
ما زال هذا القواس يبس الأشجار ، و يتحسس نبها : رطبها ويابس|' ، صلمها ولينها ، وكلها لا ترضيه حينا يتبين جذرها و يتعرف أسها ؛ حتى نالها وهو ظاهـ ، فقصدها ،
 توسم غنى ، قد زّل به ، فصد همن يخالطه وأمسكها عامين كاملين يقومها و يبسطها ، و ينظر أثر الشق فيها ؛ حتى أقام الثقاف ميلها ، وسو"ت الطر يـة متها ؛ مشل الثقاف والطر يدة في صقلها وتقو يمهاكثثل المامز تخرج ضغن الفرس الشهوس وأقبل القواس على الموسم مزهو"ا بها ، خغورا بثقافها ، فاءتَضه رجل يكسن المساومة ،
 و يؤام قلبه ، أيأبى البيع أم يتجاوز عنها وقد ضمن الر بح الـكثير ؟ فباعها وعينه تفيض بالمبرات ، وقلبه يتقطم حسرات ، فاختبرها شار بها ، فأَعطته


 ت تطاوعه النواقز كأن هذه القوس قد خضبت بالزعغران ، تحركا فيصيبـا طلاؤه المخزون عند عطار ،

و يلمقها خضابه المككنوز عند يمانى ، إذا سقط الندى صينت منه ، وألبست شعارا من المبير الموثى ولم تغط باليلق من الثياب

النقر :

 أوس بداعة وحسنا ، وذلك أنهها كليهما وصفا منبت قوسه ، نقال أوس :



فوسه من رأس مرع شظية بطود مجلل بالستحاب على ظهر صفوان ناعم أهلس ، فالو الوصول إليها يكشم باغيها ، ويؤلم قاصدها ، ومى مهان بالنة الروعة فى إعلاء شأن القوس ؛ أما الشكاخ فقال :

 فـا زال ينحو كل رطب ويابس و ينغل حتى نالها وهو بارز



r - وتال راشد بن شهاب اليِشكرى* يصن سلاحه :







 ابن غالد الشيبانى .

التغـبر اللغوى : (1) فهلا : فتريثا وانتظارا ، وفيها ممنىالوعيد ولهتديد. أبا الـنساء:
 (r) توعدنى : تتوعدنى وتتهدنى . المثرى : الـييغ اللنسوب إلى مشارف الشام . فـ مضاربه : في ظبته وسده . تضم : تس





 إلىحطهة بن محارب، وكان صانع دروع ، أوحطمية لأنها تُطم السيوف. تنده : تغطى، كناية عن أنها سابنة . (7) العادية : النسوبة اللى كاد، كناية عن قدمها .
( $ا$ •)

خحبل الأبـات :
توعد قيس بن مسمود الشيبانى شهابا اليشَكرى ، فأنشأ التصيدة التى منها هذه الأبيات

 واستمرأت أ كل عرضى لم تلبث أن تقرع من الندم سنك ، وحذار أن تتهدنى ، فإنك ، حين تلقانى سترى فارسا يقهر الفرسان، قد استيكل أهمبته ، وأتم عتاده وعدته .



 ضعف ولا خوار ، ورما قد اطردت كموبه ، واستوت عقده ، واسمر لونه ، لشدةصلابته .

 اللارس تغطى جميع أطراهه ، فتضفى عليه السلامة . هذه أسلحة استعرتها من الزمن عند مارأيتك تغتقر ون إلى الندر ، وتحتاجون إلى العدم .

النقر :

 فى وصن الدرع \&



دون أن تنطيه ، وأو فى البيت بمهن الوار ، وهذا ساتغ شائع .
 فى هذا الشطر بثلات صغات مى :جودة الثقاف ، والملاسة ، والصلابة .

- 2

وَشوهاة لمَ تُو未َ






$\qquad$

التفسبر اللغوى : (1) الشوهاء : القبيحة والميلة ، فالـكامة تيّمع ف معناها بين الضدين ، والآخر هو المراد . لم تَنل : لمَهن. فقاظت : فأتى عليا القيظ . الوليد : المبد . التقاذف : التدافع

 يسرِ به خبـا ، والمبب ضرب من العـدو . والأورق : الرمادى ، والورق ألأم الإبل .

الشارف : الهرم




 عتاد اهى" : عدة رجل . وامن : ضعيغ . يقدر : يمضى . عارف : منصرف .
. تحلبـل الأبـات .



وتتلهب بالوليد .
تهب لك كل قوتها ، وتهطيك مايتسع لـ عنانها، فتهدو بك عدو الظبي أخطأه الرامى، ملكت عنانها يوم الاستنجاد بى ، و بیض الأبطال تسير بهم النياق الورق خببا ، وتسى .

 تلك الشآبيب فى يوم صانف

 صلب لدىالرى ، و إلىكلهذا المتاد سيغ صقيل يقصل الضمر يبة ، و يبلغ جوفالمضروب. ذللك عتاد رجل لِيس واهن القوة ، ولا ضعيف المنة ، وهو إلى هذا مؤمن بقدر الها ،

عالم أنه لايصرفه صارف ، ولا يدفعه دانع
:الْقر
أوجز الشاعر نى وصفه إيبازاً بليغا ، و إن كان وصف المتاد ركنا هن آركان الفخر ، الها
 والإشادة بالمزة والمجد والـكبر ياء .
على أن الشاعرمع هذا الايباز قد أودع أبياته بعض الصوركاملا رائعا، وذلك كتروه :


 سيوفهم، وأن المياة طى بلانهم وجهادم ، وماأ بمدها دعوى لايقام لما ففغير الثعر ميزان ا

نظرة فاهصة عن معانى الثعر اه فىوصف السلاح
، يكاد الشعراء يتفقون ف المانى التى تناولوها فى وصف عتادم ، ولمم فى ذلك عذر ، فتادم محدود ، وسلاتهـم معدود ، لا يِدو السيغ والرمح ، والعوس والدرع ، والدسم والنبل ، وحتى أصول هذا المتاد وأ جزاؤه متشابهة بل متّاثلة ، فهى لا تزيد على الحديد والشجر ، وصياقلتها ومثقفوها همروفون منسو بون ، و إذن فلا عليمه أن يتفقوا ، وللمبدع منمب حينئذ الفضل كل الفضل .



 الفرسان يصن نغسه :


*     * 


ولبشامة بن الغدير يكض قومه ملى الاستمداد للحر بـ :


ولمبد قيس بن خغاف البرجىى :


 : VIr

ولر بيعة بن معروم المفرى :
وبالـكفِ




ونى هذا المجال يتغاضلون ، فأوس بن حجر يصن ريحه بتوله :

 و يصنه المجيح بن الطمال فالا يزيد على أن يمول :
! $\qquad$ فـ
و يصف الشهاخ بن ضمرار صوت قوسه فيقول :
إذا أنبضالرامور فـن فيها ترنهت
في حين يقول ر بيعة بن متروم :

و يصن ثملبة بن مرو الانرع ، فيقول :
 ولا يبلغ عبد القيس بن خفاف غايته إذ يقول :

 وهو يشبه إلى حدكَير قول بشامة بن اللدير ، وقول بشامة أ المثر معنى : الما


و بمد فلا أحسب إلا أن المرب لم تكن لمم بالآثار الإنسانية المناية الغظيمة ، ودليلنا



نظرة شاملة فى معانى الشعراد
فـ وصف الطبيعة الساءنة
موضوعات الطبيهة الساكنة أ كثر كثيرا من موضوعات الطيبر الطيمة المتحركة ، وإن







 اصطناء اللفظ ، وتخير الموقف ، فأين من قول المرى القيس : الئ
 قول ثعلبة بن عرو الـبدى ؟






 قواعد راسية ، وتد مر بك اختلاف النقاد فـ الماضلة بين أبيات المرى" القيس ، وأييات

النابنة ، وهنالك غيرما وغير مت الخترنا هم لا يقلون عنهم فى الإجادة والإبالع ، وهذا
سو يد بن أبى كاهل يبيد فـ وصف طوله ، فيقول :




وهذا المرتش الأصغر يتصور أن ليلته تكر,ت ، و يتخيل أْها تعددت ، فيقول :

-تِ
وَ

فوجده تزك يقظا فـ حين أن اللديغ تد أوى الِى فراشه ، فــا أشد هذا الوجد ! ، وما أروع ذلك الوصف ا
ث ثم تد نظروا فى السطاء نظرة الرجاء ، فهى لفم مهين المياة وأصل البقاء ، فوصفوا


 فلأن هذه الصور لا تعدو أن تكون لفتات عابرة ، أو أبيانا سائرة من مثل قول بشر
 .


ومن مثل قول علقمة الفعل يصف الـر وأثر البوزاء فيه :


- mir-
 ومن مثل قول المسِبـ بن علس يصف اُّر البرد وقد ساته في المد :



 لقد صوروها بالورس خضض بالزعفران ، وذلك فى قول متهم بن نويرة مادها :



وانظر إلى تلك الصورة الرائهة التى رسمها سبيع بن الخـطم التيمى اللمطر يسقط في غدير ، وقد ساقت تلك المطرة ريح الجنوب التى تسير مبطئة متثاقلة ، فى سين تـكت الصبا سحابة ثقيلة :


 r و إذا جاوزنا السماء وأجرامبا ، والر ياح وأنواءها ، والستحب وأمطارها إلى الأرض

 إلاه بالدراه فأ كثروا من ذكره ، وأطالوا نى وصغه ، وقد مه فيا عرضناه بعض رسمه ،

وهذه صور أخرى له ، قال المرقش الأكهر مصورז البمبال يغطيها السراب حينا ، و يبزها حينا ، فــظأنها تطفو وتغرق فى خلميج من المـاء : وأَعرض أَاعلام"

ومى صورة رائعة لا يتصورها إلا من عبر الصحراء ، وتأمل جر يان الآل فيها .
 و يصور الآلام متخذة من اللوامع دروعا :


وتال المثقب المبدى يفخر بعطهه البلاد إبان اشتداد الحر ، والهاب المجِير ، وقد شبه
السراب بييض الثياب ، كا أنه في تقلبه يشبها في طيها :


 أنما الآثار الإنسانية فKK انت عندم جد قليلة ، فلم تكّن لمم قصور عالية ، ولا حصون منيعة ، ولا قلاع גصينة ؛كا لم يكن لمم أثاث ولا رياش يستولى على مشاعرم ، و يستبد

 قول راشد بن شهاب اليشكرى يغخر :




والأبيات التى تنسب إلى السموءل بن عاديا يغخر بقصره الأبلت عند ما بلأ إليه امرؤ







 من تلك الملانى المفتنة المبتدعة ، وكلها يشهد بأنهم سامو اللميال ، ماهرو التصوير ، وما مـ
 للرقش الأصغر يصف ريتَ محو بته ؟ وأن المُر التى من صفاتها أنها صهباء كالمسك





سَبَاها رجالْ مِنْ يَهُوَ تَبَاعَدُوا
: vo. ومذا عبدة بن الطبيب يغدو وقرن الشمس منغتق ، وكأنه مجلل بسواد الليل ؛ ؛ إذ




تاجرها على فراش مرقومة ، ونمارق منتوشية ، عليها زخارف وتهاويل ، فيا صور الدجاج
 شادها بان ماهر ، فزين أركانها وجَّل مبانيا ، يضيئها ذبال مفتول ، لنا أصيص كأنه





 بدت لزقتها عزوجة ، وقد يملانا مغنّ بشعر كأنه الأصباغ المذهبة السقوف يتناقِّه الرواة ،

 والسرابيل ، وهذه هى الأبيات :


 رِخْوُ الْإِزَارِكصَّرِ السَّيْنِمشهولو





 : vaa






 أى جكلس شراب آنت من ذلك الملس ؟ وأى عجلس أحفل بأسباب الأنس والمرح من مجلس عبدة بن الطبيب ؟ شراب وطهام وغناء ، لقد عز غليه أن يتترح فيه مايمكن أن يزي يمه جالا أنا النوع الآخر من الآثار الإنسانية التى عنوا بها ، وشنفوا بوصغها ذهى متاد
 قر يب وحسبنا ما قدمناه


صور لمظاهر مؤتلفة من الطبيعتين المتحركة والماكنة (1) وصغ الظهاتُ
( 1
(1)
$\left.{ }^{(r)}\right)_{\varrho}$





التفسبر 'اللُوى : (1) متعين : بالوصل . أن تبيف : أن تبعدى .

لـين : بعد ساين وإبطا. .
(r) شمراف ، وذات رجل ، والدران؟ : أمكنة . بـعبن : عدلن . (ع) الفلج : الطريق او الوادى . المول : جمع تمل الموادج كان فيها النساء أو ملم يكن . السفين : جا ع سفينة . (0) البخت : الـلمال طوال الأعناق . عراضات : جّع عراضة ، والعراض المرط فـر العرض
 الرأس الق يجرى منها الدموع الهى العينين . (1) الرجانز جع رجازة بكسر الراء مساكب النساء . واكنات: مطمنّات . الأشحع : الطويل. مستكين : خاضع •





 (Ir) عَلونَ رَباوةً ، وهَبطن غَيْبَ
 (10) : VAl

خذلن : تخلفن • ذات ضال : الم مكان يكثر فيسه شجر الضال . تنوش : تتناول (V) اللدانيات : القريبات . (1) الكلة : السترالرقيق . سدلن : أرسلن . الاقم :ضربيغطط من الوثى أو البرود. الوصاوص : البراقع الصغار ، واحدها وصواص • الما
 لالشعر . القرون : خصل الشعر . الشا كنَ (1.) (II) التريب : جمع تريبة ، ومى عظام الصدر بوضع الفلادة . الغضون : تثنى البلد من الـعبر -

 (Ir) الرباوة : ما ارتفع من الأرض . الغيب : ما اطهمأن منها . القاثلة : الeيلولة ومى
 - (1६) (18) (10) صرمت اللمبل : تطمت الوصل . مصهبق : تابعق • قرونى : نفس •

تحلبل الأبات :
بدأ الشاءر قصيدته بمناجاة حبيبته ، ختال :
ميتعينى قبل الفراق بنظرة تكون لى أنسدالذكر يات ، فتتخف اللوعة ، و يهون الوجد ، فان لم تغمل شمرت عندثّذ بألم الفراق ، ووجد البين .
ثم انتعل بعد أبيات إلى وصف الظهن ، فتساءل تساؤل المتلهف عمن فيها ، هقال :
 تستريع من سفر غير قاصد ، ومرحلة لِيـت بالقصيرة ، وكيفلا ع وقد مررن بأمكنة كثر :

 ماتحمله ، تشبهها مع أنها !بل طوال الأعناق ، عراض الأباهر ومجارى الـمـوع

 أوراق الأشدجار ، ظهرن بوجوههن الوضاءة الوضاحة من الأســتار الرقيقة المرفوعة ،




 شواب" ناعات . أتلهى بفاطهة تلك حين أريش سهاتى المتعدادا اللحرب، فذكاتها همى تنوق الفتيات الشاخصطات ، وتنير بجهالها النوانى المرشفات من التطين والبارات . علت تلك الظعاتن ربا وهبطن وهدا دون أن يسترحن ، هن يصلن صباحهن بأصيلهن

و إن شت ذلك عليهن ، فقلت لإحداهن ، ومى حكبو بتى التى أتتبع خطاها بشد رحلىمهها


نغسى وصلك ، وتصرم حبل ودك .
: الْقُر
بدأ وصف الظمن بالاستفهام التحسرى ، فأحسن في البدء ، و برع فى الاستهالال ،
 بالسنن ، فهو تشبيه رانع جميل ، و بيته : وهن على الرجاتز واكنات قواتل كل أشجع مستكين بيت فارعالحسن بتصو يره و بتخيرلفظه ، وما أَجل أن يجه بين الشجاعة والاستكانة ، فهو شجاع ع:د ملاقاة الأقران ، خاضع لدولة الحسن والملال ، وليس أقل منه تصويربا ذلك البيت اللنى استمد لقبه منه ، وهو :

ظهرن بكلة وسدلن رقـا وهـا فهو بيت فيه هن التصوير الدسى والنفسى مالا يككن الغض منه، هذا إلى مالف الأسلوب
 أرين محاسنا وكنن" أخرى
 و إذا كان هنالك مايككن أن يؤخذ عليه فهو خشية القطيهة إن صرمت حبله ، فالهاشق لايملك زمام "البه ، ولايدفع جماح نفسه وكذلك ما يككن أن يأخذه عليه نقدة الأساليب تـكر ير القافية فى البيتين الثانى والثالث عشر ، وم يقولالون صادقين إن التكرار قد يكون

مبعثه نضوب معين القافية .
(rI)

个 -






 جَعَلْنَ الْقَنَانَ عَنْ يَمين وحَزْنْهُ ظَهَرْتَمِنَ السُو بَنِ ، ثََّّ جَزَّغْنَ




وَورَّ كَنْ فَالسَّوَبَانِ يَمَلُونَ مَتْنْنَ
 : va.


اتنغير اللغوى : (1) تبصر خليلى : تأمل يا صاحى . ظهاتَن : جمع ظعينة ، ومى الإبل




 (0) القنان : جبل لبِ أسد . الحزن : الموضع الغليظ : عیل وعحرم : ذى عهد وغير






 - الإمامة . المتخيم : المقيم للخيام

تحلبل الائبات :




الأنيق المعجب للسيد المتأمل الذى يعرف الجمال فيصفه و يطر يه . خرجن إلى رحيلهن بكرة ، وسرن سدرة ، فهن فى هسيرهن: بوادى الرس ، عالمات بطرقه ، ما تمرف اليد الطر يق إلى الeم ، لاتجور ع:ه ولا تنحرف دون دونه . جهلن جبل القنان وحرنه في مسيرهن عن يمينهن اتقاء ولاطره ، فكَ به من أقوام لِم
 أخرى ، فقطمنه على كل غبيط منسوب إلى بلقين ، لايزال قشيبا جديداموسها من جا جانبيه ، وملن فى وادى السو بان عاليات مافظظ منه وارتغع ، يبدو على الظمائن دلال المتنت، ورفامية


النغر



 فى النسيب ، إذ سئل أى بيت أنسب ؟ فأنشد :


 كغزلان خذلن بذات ضال
( ب) فى وصف الفرسان وعتادهُ غند الـرب
ا - قالضمرة بن ضرة \# يصغ نسسه فـ قتال عدوه :


(r)

وَقِرْنٍ
: vao



 تصار المه ضمرة . توف حوالى سـة . . 7 م م

 -

 دمشق ، ومى أجمل قطعة فيها.طوارد : قوانص

(0) حشاه السنان : دخل فـ أحشانه . الباسد : اللازق .
رماه ملى تطريه ، وها جانياه . الـكمب: عظم يلعب به . المؤرب من الـكعاب : الـلاد الأطراف . الناهد : الصبي المرتفع

تحلمل الأبـات :
يصف ضمرة شججاءة قومه في قتال عدوم ، فيقول : رب كتيبة كثيفة منتشرة انتشار
 البأم والقوة ، وهو عاند عن المُع ، منحرف عند ملاقاة الحـد ، خشية أن يصيبه المتف ،

 هؤلاء الاصيد والصائد ، والأسير والآامر .

فرق هذه الــكتيبة تنقض على الغنا اُم انصضاض الـكلاب الطوارد ، وتهوى على النى"
هوى" الطيور الموارح ؛ لأنها لاتبالى عدوها ، فقد ألمجههالسنان ، وكسته الهز يكة الهار .



 يسقط عليه ، ويستقر فى أحشاء مأرمى به .

النفّ :
 انحرف عنها ، وخاف ميدانها 》 إذا ما الجبان يدعى وهو عاند ه هِ هذه الخرب تتصاول

 وحينئذ تقبل الطيور (ا عصانُب طير تهتدى بعصائب ، لتجد طهاما ميسرا موفورا . وفيها وصغ اللتّلىيخرونعلى حرأنوفهم ، وأمرعوسهم ، إذ سددت إليهم الأسنة تسديد اللاعب بالـهعب المؤرب ، ومى صور لامبالفة فيها ولا غلو .

Y - وقال در يد بن الصمة* يصغ حر با قتل فيها أخوه عبد الها :



(r) ${ }^{\text {(r) }}$



وك.





 عبد الش النى قتل فى حربه مع غطفان .
التُسبر اللغوى : (1) أخى : يينى عبد اله . الـيل : يقصد الفر سان . بمقعد : بتخلف (r) اللبان : اللان .

عن القتال ، وفى رواية بقعدد الفـ
كناية عن دوام الصفاء . .










خحلّل الا'بيات :
هذه الأبيات من قصيدة فى الرثاء من جياد الشُر الباملى ، لا فى الرثا. غخسب ، بل فى جميع ماتناولته فنون الشُر ر د





ذلك الفارس غير عبد الله ، نهو وحده الذى يستحق هذا اللقب؟

 غلبته الـكثرة الــكثيرة حينئذ كنت كالناقة يذُع سقبها فتراع وتفزع ، فتبهث فيها الروعةُ والفزع النظر إلىذلك
 خرقت جسمى رماحهم ، وجهلته طراثق وخطوطا ، وتركت أ كجو فى الرمالح الطاعنة .

 يسوى بِنه و بين أخيه حتى فى طلب البقاه ، ويكب لأخيه الـياة كما يكبها النغسه ، قاتلت

النغر
الأبيات تسيل بصورها المبرات ، فهو يصورتنادى الفرسان فنغيطة بقتل أخيه ، وليس

 التسوية بينه و بين الناقة ترأم بوها
r -



(8)

(1) يَــذُونَ بالمُنْتَنْهِينَ عَوَابساَ

( ${ }^{(1) ~: ~ A l l ~}$

* "رُمم: الشاعر : اقرأها فیص شا .

الـكثيرة اللسِح
(r) ( ( ( ) ( ( )


 م ا انضهت عاليه الضالوع

 (v) مداعس : جمع مدعس ، وهو الفارس الطهان . وترا : بمع وتور الساكنون .

خ ا خ ا اضطرب (1) والـكسر . الكلى : جمع كلية وكلوة.
-rra -





 (10) : А1A
 الطلى : جّع طلية وطلاة الميق ، أو أصلها .
 -وت ارتفاع الشهس . قـل الهجير : ذ أول اشتداد الـر . أولاها : أولى طهناتى (II)



 .ناوأها عاداها .

تحلبل الأبيات :
رب فرقة كثيفة من البند دمتها بغرقة عظيمة العدد ، مونورة المتاد ، يخشى فتكها ، ويخاف رداها ، يسير أفرادها فى سكون لامن خوف بل عن غضبـ ، فمتادها ظاهر ،
وسلاحها لامع ، كانه نار مشبو بة .

 بأيديهم أقباس من النار ، فيكشفون الظالام ، ويزيكون اللتام ، كاماة أجلاد ، أعدوا اللجالاد الجرد السوابع ، والنحب الذوابل الأخلاف ، الجواف الأخشاء ، الضوامص البطون ، تهدو تلك الخيول عوابس غواضبذللا ، تشكو مايلحتها من نصب ، ومايصيبها من أين وتعب .

 ندب ماجد ، وأروع ذڭى ، ذى جولة وصولة ، وحول وطول ، ثبت عند النزال إذ تبلغ الخمى كلى الفرسان .
ورب صحب عز يزى النفوس ، شم الأنوف بمثت بهم ليلا فى غارة بعد أن لهب الــكرى المى



 فرسانها ، وحتى رأيتها تتعثر فى مجتمعات من الدماء ومستنقعات من النجيع ، فتذعى مـا


 -الـكواسر والموارح

 وهو فیهذه الأبيات يسير على نمطه الذى اختاره سمة له ، وقد صورلنا الموقهة تصويرّا واقميا شههباء باســـلة يخاف رداهـا فـتكتيبته :
خرساء ظاهرة الأداة ڭانها نار يشب وقودها بلظاها
والخيول :

يهدون بالمستلئمين عوابسا قودا تشكى أينها ووجاها
و يصور الحرب أدق تصوير فيقول :



أما الأسلوب بهوأسلوب عنترة القوىالواضح لولاغيوض يعتورالبيت الثانىمن البيتين :


 السلاح على أن الأبيات فيها قوة الـكيمبة الالمهبا. .

ع



وشدُت






 لَيْسَ بأَنْفَ، ولا أَقْنَىَى ، ولا سِعِلٍ


* ;رْمم; الشاعر : هو سلامة بن جندل بن عمرو بن عبيد بن المارث ، من شعراء تْيم الفحول ومن فرسانهم الأبطال ، ومن وهاف الــيل البإرعين ، وهذه القصيدة - فيا يقول

 صارخ مستنجد . فزع : مخائف . الهرالخ : الإغاثة الشأو : الغاية والسبق الظناييب : جمع ظن:وب حرف عظم الساق ، والجلمة كناية عن الاستعداد . (
الجرداء : الفرس القصيرة الشهر . الايرحوب : الفرس الالطويلة .
 تنصب حول الـكمهة . تزجيب • تعظيم • الا

 الالضطرب الأعضاء . الدواء : يتصد اللبن . قفى السكن : الأنى وه الساكنون . بالربوب . اللنى يغنى فى البيوت ، ولا يترلك يرود الططعام عند غير أهله .
 اللمروب والفنون لا واحد له . التغريب نوع من السير دون الجرى .




 عنَّا طِعانْ وضربَ غيرُ تَذْرِيبِ (18) (10)
 (ii)

 كَنَّ ورنّى








 (Ir)
 بَّلة الشهة باللزنسان . عفوا : هادئا .
(1r)

ومى مبالنة من الذب
(10) المشرف : السيف المنسوب إلى مشارف الشام . مصشول : عددد . الموامل :

 الزيغ : الاعوجاج . تركيب : يمف تزكيب النصال .
(iv)

(1A)



 1

(IV) زرفا أسنتا: لشدة صفانها . حمرا : اشتداد الصفاء يبمث حرة . هقيل : مكان
 (IN) المِابيب : القصار الضها
 مطلوب : بُر بعيدة القرار بين المدينة والشابِ م

تحليل الأبيات :
ذهب الشباب تمودة عواقبه ، كثيرة أعاجيبه ، ذهب وتلك غاية ماكنا نطلبها ، وشأو لم نـكن نأمله . بباء الشباب والتحسمر على أيامه الذاهبات بدأ الشاع قصيدته ، ثم انتقل إلى الفخر
بالـكرم والنجدة والشـجاعة ، فقال :
 الاستعداد للدفع عنه جواب استصراخه ، فنشد الأكوار على الوجناوات النجانتب ،














الليل دون أن يضرب بسوط ، أو يركَل بعدم .
ذلك الفرس من اللمياد التى تختار لاقتحام الميجاء إذا خيف اقتحامراما ؛ لاشتداد
الضرب والطعن فيها ، فينجى فارسه بكره وفره ، فيسبق هطلوبا و و يدرك طالبا .


مسدد ، وذب عن حرماتنا قوى شديد بالسيوف المشرفية ، و بالرماحالمصقولة الأسنة ، الصم الموامل ، الصلبة الأنايب ، قد سوى الثقاف قناتها ، فهى محكمة ، عديمة الاعوجاج ، شديدة التحديد ، صافية الحديد ، فأسنتها زرق يخالطها حمرة لشدة صفانها ، مقومة أتم تتويم، فأسنتها تقيل فيها رووسقواد الجيش و يعاسيبالبند . تصقل أسنتها وتجلو أطرافها نتيان حرب ، كلهم نسيب كر.ي ، ليس فيهم بمين ولا ضعيف ، كأن هذه الرمأ بأ كف المحار بين إذ لـقوا أعداءم الفارين حبال يمتح بها

ماء البثُ ، أو أشطان بيُ بيمدة الغور ، فهى لابد مدركة رووّ أوس ألثك الفارين .
النفر
الأصل فى هذه الأبيات أنها للفخر ، ولـكن الشاعه وصف فيها الاستعداد الفتال وصفا بارعا فى قوله :
وشد كور على وجفا. ناجبـــــ $\quad$ وشد سرج على جرداء سرحوب ثم سار يصغ الليل فی حضرها وتقر يبها ، وأجزاء جسهها ، وما تقدمه لفارسلا من جهد يحود نى قتاله فآمجاد الوصف ، ثم وصف الرماح نووق فى وصغه إياها ، و إن يكن كرر
 من مثل قوله :
سوى الثقاف قناها ، فهى محكة

تجســـلو أسنتها فتيالسن عادية لا معرفين ، وليسوا بالِمهابيب ويعجبنا ذلك المهنى فى قوله : (ا أطرانهن مقيل اليماسيب ه فهو قد صور لنا الرموم تقيل فى أطراف الرماح ، وهو مهنى لم يسبق إليه فيا نعلم •
: -



 L
(0) (7) قِ (v) نَّلناهُ


اللْفسِير اللغوى : (1) عفت : درسدت . رامة : بلد . الـكثيب : الرمل • شـطت :

(r) هوازن : قبيلة ومى منادى . الرشـ : الـلم والسداد . السداد : الإصابة
(r)

 ( ) (0) ذات القدر : صاسبة القدر الـهكرة . جنو.

 تهر : تصيـع من (Y) نقلناه :
 الممهد . عكو.


(Tr)







(a) للـن : عند ، وهو ظرف يصلع للزمان والمسكن ، وهو الــكان أقرب وأخص . الغدوة : أول الصباح . المقيات : الـيل تدخر بعض جربها . اللغوب : الإعياء .



(Ir)


 مضرجة : عضضبة . الزعفران : نبت أصفر طيب الرأئة . . (18) (10) (10) دعوا : اتزكوا : السيغين : الشاطیِن . مضر المراه : لقبت بالمراء لقبة من


تحبل الا'بـات :
درست لغراق سليمى بلدتها و إن تكن ماتزال عامرة ، وأوحشت كثبانها التى كانت
 .

النوى ؛ حتى انتقل إلى وصغ ناتته ، ومنها غخر بنجدة قومه نقال :
: Aor ركنا إذا قلنا : هوازن أفبــــلـلى إلى الرشد الم يأت السداد خطيبها ث أخذ يصف عاقبة هوازن بعد أن هاد عن السداد خطيبها ، ومال عن الجلادة هادبها ،




 موازن إن هار بوا هزموا وذموا ، و إن أعرضوا لـتهم العار. مزقنام فرظا ، وقطهنامقطها ، غنرتة بالمامة ، وأخرى بأوطاستهر كالابها هر ير الغوف،




 و يصيببا الككلال .
 حر بهم ينة ولا يسرة ، ما يينا من ذحول وذنوب ، فاشتد التيال ، واحتدم الضراب .





النغر :
قال بشر هذه القصيدة يشيد بانتصار قومه بنى أسد وحلفانهرم على بنى عامه ، فنضبت
 أخرى منها :



 ذلا التشبيه الانى جعلهم فيه مذمومين على أى حال .

( ) ( ) وصف سو.ات الحرب
1
(1) وما الحَرْبُ إلاَّ مَاعَلِّمُ وَذُقتُ



(0)

وَرَى

. * * *









الأخغبة ، والدليل توله تعالى : (ا وأن أهلك عادا الأولى ه هعف توم هود .


- لهرتبا بالفلات

تحليل الأ:بات :
صور الشاء و يلات اللحرب ونكباتها في صور متهددة متجددة ، كل صورة منها كفيلة بدفع الناس عن ركو بها ، وحملهم على الابتعاد عن امتطاء أسبابها ، فقال :



 الفتك ، المغرى على النهش والقتل ، أو هى كالنار المشتعلة لا تبقى ولا تذر ، لواحة اللبشر ، الما ، الما


 اللحياة والأحياء .

النفر :
هذه الأبيات فى وصف الحرب من أروع ما قال زهير ، وليس لشاء جاملى أو غير

 الإجادة والافتنان ، ذلك الدنى لا يحتانج اللى الإيماء إليه ، والتدليل عليه ، ، فنى صورة أ, صورتان ، متكاملة الظلال والألوان كان كقوله :

( Y امتال امرو الeيس * يصف الـرب وسوء عواقبها .

 : Ат

نكليل الأبيات :
اللرب فق أول أمرها شابة فتية، فيها حسن وخلابة وفتنة ؛ لأنها توحى بالظفر والنصر
 ظهرت على حقيتها عجوزا نكر|ء لا تبقى على سليل ، ولا تحتظظ بخليل ، وكيف ذالك

 تزعهم أصدقا:ها ، فعادت مكروهة للم والتقبيل ،

النغر :



 والمجيل فى هذه الأبيات أن امرأ العيس الستهد صوره من المرأة شابة ويجوزا ، والمرأة

عليه الــلام : الشر حلو أوله ، مر آخره .

زرجمت الشاءر : انظر تزجمته ف ص 9 •
التفسير اللفوى : (1) فتية : شابة . (r) شب ضرامها : اشتطل لمبجا . غليل : صديق . (r) شمطاه : اختلط بياض شعرها بأسوده . تنتكرت : تنيرت .

خاتمة عن خصانص الوصف فى العصر الجاهلى
الآن وقد عرضنا الوصف فى المصر الماملى بجميع صوره عرضا مبسوطا ، سواء من
 عليه بـا يأتى :
1- الوصف هو أقدم فنون الشمر على الإطلاق ، لا نستثنى منب فنا ؛ وذلك لأن
 بالوصف ، مضطر إلى تصوير شعوره بالشعر ، وليس من اللازم اللازب الم الن يكون الشعر
 . الاضطراب فى شمره أحيانا
r - يلتزمون الصدق فى أوصافهم ، والمقيةة فى أوضح صورم ، وليس ممنى هذا


اللميال ؛ منترة حين يقول مثلا :
 مازِلْتُ أَرْمِهمْ بِغرَّة وَجْهِ
 : A10 صادق كل الصدق فى تصويره ، فإن الرماحتبدو مصو بة مستطيلة ؛كانها فاستطالهـا والها
 البواد بشارك فارسه فـ حر به ، فليس بدا
 ثارسه الأسى والأسغ لشكواه ، ولو الستطاع الماورة والجمادلة لاشتكى وهاور وجادل .

كَل هذا صدت خالص ، وهو مع ذلك خيال سامت



 ذباله المتل ، والبيتان ما :




 واهد بكمى فصله الأعشي فی بيتين ، فقال صبيد يصن المرأه بحرارة جسمها ثتاه ، وخصره صيlا :

وقال الأعشى ، وقد يكون Tآخذا الممنى من عبيد :


وقد مح بنا بعض الصور الفامضة التى عالمناها على نحو قد لا تحتمله ألفاظل البيت
كتول عنترة :


ولـكز النامض من صورم قلمل لا يمتدّ بـ .

؛ بإن التركيب قد يكون صادرا عن تكلف وتصنع ، وليس شى، يغسد الششر كهذين ، وقد مس بنا من الصور المليلة فى بساطنها ، الرانُمة فق سوولة مأخذها مافيه غنية عن الأمثلة. - - بيدّثم مصين وصغهم ، والعينالثرة لصورم، منها يستمدونتشبيهاتهم ، ويتحون
 والمبد الوضيع ، فـكل مظاهـ البيئة ملـكهم هجيما ، وقد مه بك الـعمثير من المانى المتشابهة التى اعتهدوا فيها على البيئة . - 1 ممهم و بصرم من أحداث الطبـهة ، وتعلبات الـكون ، وتطورات الأيام ، ومن صور الإنسان والميوان والملماد والنبات ، وم شمديدو التأمل لل يورون ، بميدو التدبر للا يسمهون،


 وأى تأمل وتدبر أكثر من قول احرى' الفيس يصن عيون الوحش وهو ينظر !اليه سذرا ؛ لأنه يدرك أنه يسى لصيده ؟
: AV كا كا الوصف سجالا لـكثير من عاداتهم وأخلاتهم وسياستهم ، وقد مه بنا الـكثير من الصور الدالة على هذه العناصر الثلاثة ، فليس هـنالك ما يدعو إلى التكرار
 A



فن الإطناب قول النابغة يصف سيوف Tل جفنة :

تُخْيُرْنَ بِنْ اَزْمانِ يَوْم,


- 9


 وموصوفاتها ، ألست تحس الصنخب والضنجيج ، والملبة والاضطراب ابن حلزة اليش


 تحس غيها الصالابة والقوة لأن الموقن يقتضيهـا :
بأى
بأى
ههد"دْ




 إن خيالا لابد سابع بك فر يك مذا المنظر

وانظر اللى الأحثى يصغ كمر آل الململى ، فيتنير أوس الألفاظ مـانى ، وأضخمها
حروكا ، ميقول :





توسى بمجلس أنس بلماعة من فتيان هذا المصر، كقوله :


وهذا عنترة الرجل الغليظ القلب ، يسيل رقة عند مايناجي عبلة فيقول :

وْتِ وَمَا أَعَبــَهَهُ
 $\qquad$

: ه •
( 1 .




 آداب الأم عامة .
 فى سلسلة الأدب المر بـ .
.

## أم المراجع الت اعتمدنا علبا فـ هذا الـكتاب

ديوان طرنة . .

-


 -
 . مهـنـ
 - D : نهاية الأرب : النويرى
(.)


- مـر إ
.
 الرحالة الـمبازية : للمبانوتى .
كت
 القاموس المِيط : اللفيروزابادى :لامى . المصا
لسان المربـ : لابن منظور المنجد : لW"بِ لويس معلون اليسو

(1) كتب أُربـ: :

الأغانى : لأْقِ الفرج الأهمهانـ .

 . الـحاسة : المحترى

الروانع : لفواد اليستانـن .
الشهر والمشعراء : لابن قتيبة .


الهـدة : لا
المثل السأر : لابن الأءّر .
المفضلـات : الضبي.
المالقات السـع : للزوزنى


النثر المنى : الدكتور زكى مبارلٌ .

 . .

جهرة أشهار المرب : لأبى زيد الفرشه .
دواوين التُعراه :
. ديوان امرى* القيس اويسر

.

- 》

فهـــرس تراجم الشعراه حسب الحروف الأبجدية


## نهــــــرس القوافـ



| ص－ | ¢ | كافيت | ｜｜ | ص | $0 \cdot 4$ |  | صصرالبيت |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | الزایى | ヶイı | الك大ا | غوادى | ولقد |
| $r .1$ | الطر يل | وحزازٌ | － | rre | الطو يل | عانِّ | ومشهلة |
|  |  |  | السين ： | rry | 》 | － | Scs |
| or | الطو يل | ＇ | لمرك |  |  |  | ．111 |
| 172 | 》 | －وجس | ك\％ |  |  |  | ＊ |
| F－9 | ＊ | يابس | u， | 7 | اللتارب | دبورا | Ld |
| 「E1 | السريع | －الفر－ | 1 | D | ｜الوافر | عرارِ |  |
| riv | الطو | ناعس＇ | ودوية | $\wedge$ | الطويل | ＇أطير＇ | عوى |
| ME | ＂ | تغامس＇ | وأرض | 9 | ＜ | مطير＂ | ولقد |
|  |  |  | الضاد | rr | المفيف | ． | ， |
| rr | الطو يل | ضا | آرقت | $r$ | الإر | ｜ | أصا |
|  |  |  | ：الهين | 89 | ＂الـ | ش\％ | إِ |
| 7 | ＊ | أن | قفا | 07 | الاطو | النواضر | رأين |
| $r$. | بجزوء | ｜مصنوع | （1） | or | الرمل | الأثـرْ | بلد |
| \＆า | الرمل |  | حن－ | 117 | الوافر | مستعار＇ | Yi |
| or | الطو | ，راته＇ | وكفتى | irr | المتقارب | قارا | أمن |
|  |  | $c^{\prime \prime}$ | － | 「1z | الالطويل | مصدرا | تبغانى |
| as |  | ． | ارح | rit | الالرجز | خفر | صل |
| 109 | لالر | ا | بسط | ror | الواز | \％ | أليتنا |
| 191 | لم大 | لإيتلع＇ | ＇وردن | ron | الرمل | وندر | ديمة |
| ri | الطو يل | ناقع＇ | ت | r7a | ال1 | الصنبر | N |
| riv | จ | ومعرع | \％ | rir | ｜لوافر | المقار＇ | مبت |
| riA | الـكاهـ | \％ | ｜r | rzo | ｜المتارب | ｜المبير｜ | وتبرد |


| صفmas | －4． | كافته | صدرالبيت | aran | －بر． | ت＇فيته | ｜ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| VE | المتقارب |  | برت | rua | J．K．ll | فالشّهغ | لم |
| 1.9 | الطو يل | هيك | وقد | 777 | ／الرمل | الإزّع | و\％ |
| irr | 1．611 | ك | ك\％ | rir | \％ | ${ }^{16}$ | فأبيت |
| IVV | الهو يلـ |  | 10 | mr | J．K．11 | بالجمج． | 1 |
| roor | ＂ | لأْهِل | أقا | rir | $\\|$ l $\quad$ ， 1 | co | ， |
| T11 ، ruv | ） | ing | $12^{*}$ |  |  |  | ：الفا |
| roz | ＂ | ＇يا | 2tas | $r$ | LNKJ． $\mathrm{S}_{2} \leqslant$ | بالطنف | تشتّ |
| 「7． | الل． | شـ | 6 | ） | ， 911 | \％\％ | lixen |
| r70 | ） | ＞ | － | r：e | n） $\mathrm{g}^{11}$ | i | －1 |
| rvy | ＂ | ＂ 1 bs | L | $r \cdot v$ | ） | ＊ | وشوها |
| rar | لا | 2590． | L0 | mir | U．KCII | يز． | و•بیا |
| $r .9$ | المتهاربو | V，2 | ا |  |  |  | القاف ： |
| M17 | b＿mill | ＇ك＜ | Ag， | r＾＾ | － | ＇تستعيق＇ | بك， |
| $r . a$ | 保 | ＞1800 | －xan | －¢へ | الطو | ＂غهق＂ | ה |
| rer | L．6． 11 | －${ }^{\text {？}}$ | $\rightarrow 1$. |  |  |  | الـفا |
| $\cdots$ ¢0 | d．．bli | U6． | $c^{-1+1}$ | 192 | bemall | الشُّبكّ | Lri |
|  |  |  | ：${ }^{-11}$ |  |  |  | ： |
| 1＾ | d．K． 11 | c｜is｜ | 3 | 9 | الالحو | كالسجنجل | \％ |
| 19 | المو， | CTH， | \ial | r＾ | ） | وتهل | غذوتك |
| rr | ） | ， | إلـ | £ $\varepsilon$ | ） | $\mu_{\text {Hell }}$ | فقلج |
| TV | الرجز | السقم | i | zo | ） | － | هروتهرت |
| rr | H6， 11 | ¢ | ¢ | 》 | ） | المهيل | وواد |
| rr | ） | ｜ | ＋ | －1 | ｜الو｜فر | الو بيلِ | ｜ |



## فهــــــرس المو ضوعات


(تابع ) فهرس الاو ضوعات


## ( تابع ) فهرس الموضو عات



ندت أخطاه هينة على القارى أن يتفضل بتصحيحها قبل القر اهة


## 

$$
\begin{aligned}
& \text {. كهد اله تعاله وَد تم طبع } \\
& \text { الجاز الأول من } \\
& \text { الوصف فى الشهر الهر نجب } \\
& \text { ( العصر الجماهلى ) }
\end{aligned}
$$

مدير المط:
رستم مصطظن اللـلمي
0
همد أمين عران

