## ذخائرالتراث العـربـا

#  <br>  

## 

## غخائرالتراشالعربيـا

$$
\begin{aligned}
& \text { った先 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3华: }
\end{aligned}
$$

لجنتة احياء التراجراث العربية

$$
\begin{aligned}
& \text { الطبعة الثالثة } \\
& 19 \mathrm{~V} 9 \\
& \text { الطبعة الرابعة } \\
& \text {-19NT/ © 18. } \%
\end{aligned}
$$

الفصل الاول


1 ـ




屋







$r$


 "





=

عنك هـالٌ ه .




 ه شُبل الدولة هـ ه
,


وَدِينِه ... الخْ ه .
r








 إنْ رَاحَ يَشْرَبْ شَمْرْاً، و وهْوَ هِبْطَانُ

وَدَمَغَ وُلَاتَهُ وَهُدَاتَنْ بِقَوْلِّهِ :

وَاَوْ فُلهُ :







動

















 v













إِيْكَ ، فَكَمْ طِرْفٍ (1) يُسَكَنْ
(1) الطرف : الأهيل بن المياد .










1 ـ الصدق والكذب







 وَوْنِ ذِلِكَ يَقُولُ :


。






Vـ أنسـد الدولة






* (1)
 - •
 ونصب عليها المناجيق سنة





"تصهِ يةوده رجل .


$$
\begin{aligned}
& \text { = فقال صالح : هو ه أبو العلاء ه فجهيُرني به . } \\
& \text { فلما مثل بين يديه سلم علي ث ثم اله : }
\end{aligned}
$$










 فلما مضى العر - إلا الأقل وحم






$=$





 كما مر بك .
 الحامل بقوله :

أتت جامع - يوم المروبة - جاممأ تقص على الشهاد ـ بالمهر - أمرها
(ايقول : إن جامعا ( أي : امرأة حبلى ) ، قد جاءت يوم العروبـــــة (أي : يوم المعة ) - جامما ( أي : مسجدأ ) تروي فصتهـا لمن حضر من أهل البلد :







(1) سقط الزند ؛ هو : اسم ديوانه الأول الني جمع فيه ما قاله من الشُعر
 أي قبل أن تّتد النار .
 الى تشبيه طبعه بالزند الني يقـد

 تجّوزأ واستعارة .

با


 -ذيم وسبق •

 $=$



كِبَ

طَالِباً لِلّْوَّابَ ،


- أَّأَّع (
=
 الـجـق دونه
 ,










ね あ 女



 أي ：بُلْنَتَ القط لُّنه يتبلْ بها

ـ ساعة يولد－سليل ، قبل أن يعرف ：أذكر هو أم أنثى ．
（r）
（أبو العلاء ）

وهو يشير بنلك الى قول ابن الرو مي ويدعارض رأيه حين قال ：
 وإلا 6 فا يِكـي منها 6 ونـا وانها







- مَصرُوف" إِلَيْ



- 9

(1) وقد أعاد الإشارة الى ذلك في مقدمة اللزوميات ، فقال :

وقد كنت قلت في كام لي قديم :

وث أمصح عما تصد إلـ فقال :
( والغرض ما استجيز فيه الكنب ، واستعين على نظامه بالشبهات ، .
iv (r) رسنالa الهناء

















1.










11-1 إنْرَافُهُ في المجاملة
 19






 فَيَقُولْ :



















(r) الأجل : السرعة ، والرويد : المل .
r

$$
\text { " }{ }^{(r) ~}{ }^{\circ}
$$



- الفغنر ال,






شارح السقط في مقدمته ، فقال :




 تشفي ذا غلة a ه

$$
\begin{aligned}
& \text { " } S^{(Y)}
\end{aligned}
$$








أَوْ يَقُول' :

أٌَّْ يُتَـوُولُ :
(1) (إوجناء : النافة الشديدة الصلبة، أو : اللافة القوريةالعظيمة الوجنتين،

r
رَاعَتَكَ دُنَيَاكَ [ هِنْ رِيـَحَ الْفُوَادُ ] ، وْمَا

أَوْ يَقُولُ :
,



وَيْنقَـَـْلُ مِنْ أَرْضِ لِأَخْرَى ، وْمَا دَرَى


أَوْ يْقُولُ :

ترك الششكوى من البلوى

$$
\begin{aligned}
& \text { أَوْ يَقِوْول : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أَوْ •- قُول : } \\
& \text { نَ } \\
& \text { [(1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [' }{ }^{\text {(Y) }}
\end{aligned}
$$


أو •-قو لو :
(1) ألوى الثوم إلواه : صارو الالى اللوى من اللـمل ‘ وألوى النبت إلواء :
 أردت ه



غ غ (
 لم تألف كرم الغفر ان ونبل الصفع عن المسيء
ro

## 


لُولْ يَقُولُ :


.




(r) جؤار : استغاثة وضجيت وتضرع


( )
 -إلى المرعى

 والقصيد قبل أن يخلق ه آدم ه بكـَوْز أو كورين ه ، ومعنى البيت : ها أن =
 - رِّ
اَآو ْـَقُولُ :

مَتَى مَا تُحْاوِ لْ فَارِسـا
أَوْ يَقُولُ :
= الدهر يأتي على الابل المسرّحةّ وما عليها من الأهمال ، وقريب هن هـــــا المعنى قوله :
 يمني كم أفنى الموت الابل وما تحهله من الـيرة .

 البيت يقول :



 الغرسان





$$
\begin{aligned}
& \text { أَوْ يْقُولُ : }
\end{aligned}
$$



، ،.





 وشبه بشجر الخلان ( الصفصاف ) فقال :














 فَقَقُول' :



(1) لِ









## الفع الثاكب

شروح عَلانِيَّــــة

 مِنْ أَغْرَاضِمَا ، ،َقَالَ







 (r) الشَكير : الشعر في أمـــلـل عرف الفرس وما ولى الوجه والقفا من =


 إِلَ بَشَّاْرِ :





= الشعر ، والنبت صغـاره بـــن كباره ، أو أول النبت على أثز النبت المائج المنبر
 جاعتها مامة شيخ . وأثنم الوادي أنبته :







وَاَلْأَحَمُ : لْلْلَّسْوَ


أَلْكَّاجِزُ يَذْكُرْ ألْإِبِلَ :

أَنِّى - بِسُوءِ آَشُّبُبِ - لَا أَهورُهَا

وآلْوَرَسُ : الآعيْبُ .

أَكَيَّمْدِ فِي ِيرِيسِةِ ألْأَسَدِ ه .
(1) وني رواية أخرى [ قول العامة ]
(r) البلة ( هنا ) الابل المسنة .
 غير قياس )

رسالة المناء (r)





 آلثَّاعِرُ :
مَا كَانَ يَمِاكِ أَنْ يَسْعَى مَسَاعِيَنًا

 وَيُشْشَدُ :
(1) أرواق الليل : أثناء ظلمته .
(r) الثعالي : الثعالب؛ كا تا تقول الأرالين والأرانب، والضفادع والضفادي؛ وقد مز بك ذلك .

$r q$





 بيل (r)



.
. الطر فاء : شُجر ، وهي أربعة أصناف ، منها الأثل


, القد أكثرت - في يومها - أم ناهض



 وَوَوَيَّ ، قَالَ ألشَّاعِرُ :


** *

أَبْوهُ "(1) وَيُنْشَدُ : :
(1) ا ضل بن ضل ، أي : منهوك في الضلال ، .






 , إنه غالط بك ... الخ هن














أي : أناخت علِهم بكلكلها ، أي : صرعتهم " وقال بصضهم :

 وهكنا اللى آخر تلك الأساطير التي لأخرج هما أسلفناه . ry










(1) قال في لزوهـه :
, تد عاد شوك ( فزارة ه متحرت] : (r)





=

- ( سـداها

تال قريش بن حنش الصادري :

 قَه : يعني أذلاء صاغرين ، قال في لزومه :


يعني ه ايالنا من عجزة ضعاف أذلاه ه .




- مِنَ آَلْإِلِلِ



وَقَوْلُ أْفَرَزَدْقِ :





(1) يقال أبسه يابسـ، أبسا من باب ضرب صغره وحقره وربخـ، , وأذله رقهره -

- (1)

(الـحتري ، :
أنست ذا وذاك إحدى وعثرو

 الكلمة الأولى لجِينه في الكلمة الثانية ، وقبيح أن يقـــــال في في الكلام :


 منكوراً .
وان هذذت تنوين ه اللغلام ه دخل ذلك في الضرورات ؛ فصــار هناسبً قرل القائلز :

(پ رِيد : بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد ه هو ومثله قول الأعشى :
إلا عــلالة أر بــــا
على 'مذهب من يري ان المضان اليه عـذوف من الكلمة الأوالم .

$$
\star
$$

= أقول : ولةـــد كان هابن زيدون ، أصـــح أسـلوبا من البحتوي
حيت قال :
( وما أعطت السبعون - قبل’ - أولى المجىى '


$$
\begin{aligned}
& \text { وَأَتْرُ : نَـــانِّنُ . }
\end{aligned}
$$

## الفصل الثاث

ترجـــــة الرسالة

$$
-1-
$$




أَشَّـــــــانِي
















(1) الوميم ‘"مي كذلـك لأنه يسم الأرض بالنبـــات ، وهو من

بثانر الرخاء .
(r) الولي : المطر يسطط بعد المطر ، أر هر المطر بعد الوسمي
 من يكون لونه إلى المرة .

-r-



صَحِيفَةُ مُرْتَلَّةُ






















لِلْعَرَبِ فَسِيحٍ •










 -





.






وَسْرُوْرِ .













*     *         * 


ألضَّوْنَ (الْحِّطِّ) ، ،


( 19 ( ) ( )

وَكَيْنَ لَّهُ بِأِّنلٌ .

*     *         * 






وَآٓلْمُوكُ ، ،





$$
\begin{aligned}
& \text { - وآ }
\end{aligned}
$$


,




*     *         * 

——


 البن عباس :


أي : رَدايّ (r)
01



، غَيْ جَدِير

اَخْتِ









جَوْارِح ألطَّيرِ عَظِيْ

، اَلْمُمَ






، آلفَحِي"


 كَالنَّابِهِ آلسَرْيِي" ،


 or


*     *         * 


إِخوَ






- (1) انظر اللهـل السابق

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ورَ وَا }
\end{aligned}
$$








، بِسَابِّيْ خَيْلِ



، فَقِيضَيْ عَبْدَيْنِ




## * * *


 فِيْ قَرْلِهِ :






(1) أي : وليس الحران معتمد من أثنى على الأستاذين ولا هو معصد من

.



 وَمَدْ





.











كِيْ بَبْي عَبْسِ ،





 آرَّهَت وآلَّأَّبِ ،

.









(1) كندة أيو قبيلة من العرب ، أرحي من اليّين .

وَيَظْفَرُبَسْنِ ألَعَاقِبَةِ ،














 $\pi$


 الآلــــــادَات .


 وَأَبَانَ عَنْ حِيتَانَهِ .


وِ


(1) أي غير آت ما يستحق: عليه اللوم .





## 古 好 中









4 女 古
（1）أي الغداة والفشي أو نصف النهار الأول ونصفه الثّاني ．

$$
\begin{aligned}
& \text { • (r) الأأجاج : الما (r) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$









——ِبُّنْ







*     *         * 



وَتَمَتْ－عَلَ يَدَيْهِ－تَلْكَ




为 承 访







رسالة الهناء（0）
:






 * * *


وَعَكَلِ كَمِيد.
(1) اللصاب ( جمع يصْب ) وهو : الشَعب الصغــيِ في الجبل . أر : هو مضيق الوادي

رالأفيح الواسع •











 'بُعْسَ


## ***









 -
 - أَلْرْزَمَهْ
:


(1) يقال لا أفهـه أخرى المنون ، أي : أبدا .

الَنْـَـــات

*     *         * 







*     *         * 


-



*     *         * 








النصل الـابع
النص الـK هــــــــ

1 اـ فاتكة الزسالة
(r) هَنَاءُ



- (1)
(r) (r) يـصاهبه ويتصل بهـ .

( ) يذل ويتهر •
.

 (A) ه متال ه هـبل بالبـادية في بلاد طيء . وقد أطلق هنا الاسم على =
حَلدفـ أَّ
(r) ${ }^{\text {(r) }}$
أَو أَ

أكثر من جـل
 و Y ا ج

- (1910 (
(1)
"أبي علي "
(r) (





$$
\text { YA9 } 6 \text { YAA } 6 \text { YA. } 61 \text { YO } 61 H 2611
$$



$$
m i \wedge 6 m i v
$$

(r) أصم : أُسود ك قال في لزومه :

وقال :



(r)


,
أَلْاوِ نَــــةُ ${ }^{\text {(0) }}$
(1) الأكفاء : الأنداد والنظراه .
( المة : الحب والمودة
رالحـ







وقد جرى فيلموفنا على تشبيه الناس بالغنون والثمر ، فقال في لزومه : =

(ا شر أشُجار علمت بها شـجرات أثمرت ناسا ، الخ
وقد مرت بك هذه الأبيات في الفصل الار لـ من لالكتاب .
وقال :

وهل أعظم !إلا غصون وريفة وهل ماؤها إلا جني دما.
وقال :

أنامك - أُها الدنيا - ثمار ولو بدیت لأدر كهـا مزيل
 في سنة








(r) الأتلـ : الأقدم


## * * *






 في مستهل ححاته الثقافية حـيث درس من فنون الفلسنة والعلم ، وارتوى من مناهل المعرفة والأدب 6 ما رفعه الى أسمى ذروة . وكان ه شـيعـا معتدلا ، وقد اتهم بالشموبية . وقد افتن البلاحظ في تدوين أخباره في البيان وائتبيان .
(r) الورس : العِب .
( بنقيصة ، أو يـيّبم بذم
(r)

- •,
بـ فَ




وأشُار المعري يُّ فصوله للى قوله :

رب نــار بت أردقهـــا


$$
.1 Y A 6|Y| 6 Y Y
$$

(


- (

تنحل عقيدته .
(7) المحاظِي : المحرمات المـنوعة .





عـ عَنْئَةُ ألْفَـــأُرِ




 أجنأ . وإذأا أكب عليه يعوده وتيتقده قيل : أجنأ ، وقد مرت بك بك في الشّرح . العلائي السابق
(r) (r) أرمّت : سـكت .
- 

( ) ( ) الفرنب : الفأر الناء
(0) الأجهة : الشُجر الكثير الملتغ .

، (r)
 -《 ألْأُمْ

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { ( الو الوجار : الحجر . }
\end{aligned}
$$

(


غدا العِرسان بابنهها عدوا أقار أقل أذية منه ابن عِرس لقد ألقاك في تعب وهم
وقال مشير آ المى ابن عرس وانْ بريح ( الغراب ) :
" وإن عرس عرفت،رابن
(7) المحضب : المِسعر ‘ والمقلى ، وحضب التــار ، وأحضببا : رفعهـا ر رألثى عليها الحطب




${ }^{6}$ Mis 6 ras 6 rri 6 rro 6 Ma 6 Mis 6 roy 6 ivy
rro 6 rri



Mis' rov ' riy


rq
,
" ' ${ }^{(r)}$


(1) الجُوارح : ذوات الهيـد عن السباع والطـير والكهلاب .
(

- plabu (r)






 6 Yay 6 rqo 6 rir 6 r.\& 611.6179610161 .16 Yฯ
. ryy 6 r.y 6 r..
(1) قرت لاعتاك : قرت عينك : رأت ما كانت متشوقة اليه ، قالو| :

 في الدعاء على الرجل : ه أسخن الهُ عينه ه أي : ه أسخخن دمعه ه كناية عن إحزانه إياه .
(r) القيل : الرئيس : أو : الـلك .
(r) [الناهض : الطير قبل أن يكمل نبات ريشـ ] .
( ) خسيس النيل : المطلب الخـيسِ .
(0) الباز : ذر ب من الصقور .
(1) [ التثّيب : الأخذ على الذنب ] .
يذكرنا هذا الأسلوب اللقارع بقوله في سقط الزند :

A) (7) (7) (7)

$$
\begin{aligned}
& \text { ، }{ }^{\text {TO }} \\
& \text {, } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$


 هلى ‘ ، ونوى
. - أندادي ونظر ائي






## 

: العمى , المصـ $=$

وقوله :

ر أُمى الـهيرِة لا بهديــــه ناظره وقوله :

تصدت على الأعهى بأخذ يمنه و وهوله :
إذا مر أكمى ، فارحهوه ‘وأيقنو! وقوله :
 وما بي طرق المسيِ ولا اللسى وقوله :




 ( انظر رسالة الغفران ص ه ما

 $=$ تقابلني با أكرهه
= وقوله (ص الوه منها ) : أنا مكفوف العين ( ضرير ) أتكله في مكفوفي اللـانين ( أخرسين) )


 العصا ) وهو يعني بذلك ر كوب رجليه ، أي السـير راجلا ، قال :



 تلك المطمة






بن أبي الهود :
 وكبت أعداءه .


#  <br>  


 حسن وناه . وهو يشنف علي بعيسل وتريب ك رأهـل - - من القوم - رغريب .


 ( أي : الدخان ) .


 .للدنـا اللعمنـة

أياد ما زال - لمثلها - ذا اعتياد .

ملك الملركُ وراعي الرعاه ه .
(1) فإن أخطأت مـكزي هذا وعدوت هنزلتي وتجاوزت قدري ، كا فـل

$$
\begin{aligned}
& \text { ، أَبْ هَيُ بُنُ بِيٌ }
\end{aligned}
$$

- 


——
، ألْأَضْفَرَا
، إِذَا تُرْجمَ عَنْهُمَ بِلْ



- 9

،


(1) و (1) وقد مرت بك شرح هأتين الكلمتين في الفصل السابقق .
(r) النصفة : العدل والانصاف (r)

(r) (r)

، وتلا

$$
\begin{aligned}
& \left.\dot{u}\right|^{\prime}
\end{aligned}
$$

(1) روقا فزأرة هــــا : عمرو بن جـبر وبلدر بن تمبرو اللفان عناهما
|الشاعر بةوله :




قماه ، أي : أذلاه . صاغرين ؛ قأل في لزوهمه :

وقند اشار اليها في لزومه فقال :

وتصشنعت من غا دارم هالأحمحار ه الن .




AY

$6(1)$

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

ؤهُجَتَ

$$
\begin{aligned}
& \text { ، وأللّهُ }
\end{aligned}
$$



واله رأسان يسميان ابني شيمام .
قال لبيد :
هو فبل نبيُت عن أخوين داما على الأحـداث ، والا ابني شمام ؟


$$
\text { وفي هذا يقول في لزومه ج } 1 \text { ص } 197 \text { : }
$$

ولا أدعى لإفرتدين بیزة
وقال بیغهم :
وكل أخ هـارقه أخوه العهر أبيك إلا ابني شمام
(1) عمرو بن معد يكرب الزبيدي : اللارس المعروف وقد أثار الـهـ في لزومه فقال :
أليس تمي غير الدهر سعدها أليس زبيد أهلك اللمر عمرها ومال :
, وما تنى المادثات معدى من مثل بسطام وابن معدى ه
 وصلابتها . وأنشدوا اللأعشى :
, , وكاس - كعين الديك - باكرت هدها
بنتبات صـدن ، والنواقيس تفرب ،
رأخر المد ، أي : ذر القوة والبأس .



] الاُخجه [
( ويقول في هذه الرسالة : ه أفضل من جوار أخي كندة ( امرى، القِيس) ، ويةول في لز ومياته :
أخوكُ امرؤ يستحيه الصديق

أَنِّي كُنْ
وَعَامِرَ ْْنَ مَالِكِ آلَكِلَاِيَّ ،


- موطن فصفي رونا اختاره ه ابو العلاء ، في غفر انه قول الثماعر في هذا الباب :
 (1) الظطمينة : المودج فيه امرأة ام لا ، والزيجه ، تقول ‘ هي ظمينـة فلان اي امر أته لأن الرجل يظهن بها ، وهؤلاء ظهانائنه أي : نسإؤه ، (r) وقد اهـلر اليه في لزومه فقالل :

(
ص
فصوله ص
وبا يختار له من الثاراراته قرله في لز لزومه :

وثرله :
 رهو من الثّنر عدائي العرب بالمعروفين في البلاملية .
6 (v)


، .



9.     - 1A• ص Y ج
(r)

 فغلب الحر على ، أبي ه كا في الأب والأم الخّ وقب سبق الكلام في ذللك .
 الرائمة المُهورة التي منها قوله : وأحبـا

و وإذا و وإذا صحوت فانتي

行

 كَ


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

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

(1) (1) مغلغلة : رسالة عمولةّ من بلد الى بله .

- (r)


Ir التَارَرَــــانِ
(1) يضح لمن وخاه : يبدو واضهاك لمن طلبه .
- انظر رسالة الغغران ه r (r)

ـ البن الروعي ه :

ها أجنت لك الورد أزمار وأغصان ه .
(1) ( بالقصر أي الضوء : يقال أسنى البّق أي أضاء .
(0) سكْنْ : جمع ساكن ‘ والمتنفان مر بك شرحهما في الثمـل

اللــابت
6. (1) لَا كَثَرَفِ أَلَّهَدَمَيْنِ

، وَعَلَّهُمَا فِيْ بَبِي عَبْسٍ


بِبهِ ـِسوَارٌ ،

 سَاعِاَ فِيْ حَحْ بَبِ وَفَّادٍ ،
(1) الزهدمان : مر بك شرحهما في الفصل السابق .

وتحقير ه ، وتد مر بكَ ثيرحr| في الفصـل السابت .
(




ثَبْلَ آلْآجلَةَ


(1) إيان النـارية من الآشاد : يعني تأمين السـارين ( من السرى بالليل )

من الأسود ، وفي هذا اشاشارة الى قوله في داليته المثهور رة :

يعني : أن هذا الخطِب قادر التفنته في طرق الاقناع الـطابِي على أن
 من ضعاف الحيوان .

الـ الدار الآخرة على ما أسلف من خـير ، وقدم من هعروف .
(
 وما لـك -من سائرالناس - ناصر ( ونحن نصرناككم الكامكا أدقة


- ألرَّ
" مِنْ أَجْل ذِ

.
(r)
(1) أبناء الراكدة ، أي : أبناء الأرض الراكدة ‘ يعني : أبناء الدنيا .





( C ( l (



 في لزومه وْهال :
بكينا على اللأهعار والنهر بلة
(r) يعني هوسى الڭكليم وقد أشار الـيه في سقط الزند ، فقال : =




10

 , قال في غفر انه على لسان المني :



-r $r \boldsymbol{r}$

- غير مليم : غير آت ما يستحت عليه إللوم
- (r) جبل بالمزيرة استوت عليه سفينة نوح
(
فتـــــال :

 . بأبيات في ج
av (Y) دسالة المناء

هَا حَحــــَ

(1) نضب الماء أي غار ، وقد إفتّن شاعرنا في تصوير نضوب المـــــاه في ألواح فنية كثيرة في لزومه نغتار منها قوله :

وكـن - على ترادفــه - - يفضنـ
ولأشـيـاء ، علات - ولولا

وقورلى :

ويقال : ان مدى الليالي جاعل
وقوله :

زعهوا بأن اهضب سوف ينيبه قَدر ، ويكدث للمجار جمودها
وقوله :
 وقرله :

وقوله في ستط الزند :



وتال في فصولد :








 التزو ال : صرع ‘، والى الفروب : هرع ع آنخر :

ويقال اديضا هو ذو صرعين ، الي : ذو لونين •









$$
\begin{aligned}
& \text { ، بِلْقِيس }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وقيل : هـ طريت يُس هِ : اي لا ها ندوة فيه ولا بلل " . } \\
& \text {. القبس : شُعلة تؤَ } \\
& \text { • وشــلك : سريـع ( } r \text { ( } \\
& \text { (\&) منال بـشـك : مطلب كاذب لا أمل في إدر اكه. }
\end{aligned}
$$




=
 الاهحجار الكرية واللاكلىء الثمـينة ، وكن الهدهد قد رآه في اثناء طوافه ببلاد اليمن في ملينة ر سبا ، .

 في أمرها ، فأظهروا لها استعدادهم للحرب ا سليلان ه . ولكنها بِا وهبت من








 .
وتد أشار الممري الى ( بلقِّس ه في لزرمه عدة مرات منها فوله :

 جسد ثوى ، ان تفترق أجزاؤه

$$
=
$$



الى ان يقول :
تشابهت المُطوب فهـــا تتاءت

$$
\begin{aligned}
& \text { وأشُار الى سبأ في لزومه ج } 1 \text { ص سr و } 01 \text {. } 0 \\
& \text { • الى سليان ج }
\end{aligned}
$$

(1) إذا مثل خبر أو قيس . أي : إذا ضرب به مثلا ؛ أو قيس عليه ك أو
قوبل بـ .
 هدرش « الجني ‘ يصن انتيناد طائفته لإبليس ، فيقول :

أي : تسلم هحمنا لإبليس ؛ فنرضى بـا يراه لنا من الآراه الضالة .



 رتذليل كل صعب .









الفودة : المسرعة في سير ها .
(A) الربرب : القطــع من بقن الوحش •

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (q) السبب : الفلاة . } \\
& \text { • الأرسب : الواسِ (0) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { و وَتظً }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ، (0) } \\
& \text { 6 ( ( ) كَ كَ }
\end{aligned}
$$

حَتى إِذَا هُوَ قَضَى اَلْلَبَاْنَّهَ ،
، و,
،


- د دعوة الجلبال




، يَصِير 'كُلهُ يِنْ دِيبَاج.
(1) الفد : أي : المزدمـ بالكثير من الناس ، والمتعر : المُر والجلس •
(†) المّر : النار المتقدة ، واحدها جمرة وقد سبق شرحه .
 في مغيض الماء أعني : في هدخل الماء حيث يذهب في الأرض .



يُفَرَّقُهُ فِي أَنْنَاءٍ سُبَيْعَهِ (r) ،


 رأثـار اليه المعري في بيض رسائله ص سا هو .

 لزومه فقال :
إذا ما بعــة زبرت لغى فأعط لمجرما أبات بيع


 -


تِّهِ
1^ ـ دعوة الدرب

يِنْ غُرْ دَ سَعَاع ، ،
= خضرة. يقال عالمثهب أي بيدب لأْ الزرع بـهب" فيه ، قالوا رالأشهبان : , كازنان ؛ و وال في لز لز هـه :





(r) يذضه : يغرقه .
( ) الأنيقياء : المسر رن ونور الفاقة ر,

$$
\begin{aligned}
& \text { عَلَ أَلْأَوْمِّهِ }
\end{aligned}
$$

(1) اللصاب ( جمع لصب ، وقد مر بك ) : الشِعب ( الطريق ) الصغير في الجبل

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) . المرجة : الأماكن الضبقة . } \\
& \text { • ( } \text { ( الفيح : ( }
\end{aligned}
$$

 (0) لا تَثشرت : لا تنص .


 (


$$
\text { - a }{ }^{(Y) " ~}
$$

(i)

- 19


(1) المريح : اللني رجعت إلِه نفسه بعد الإعياء .





وهو يمني بذلك أن اله - سبعانه - تادر على تحويـل ذلك الثبرج المسثى
باللمث ك ك. كا من كلاب الأرض .

العالم العــــــالي
رقد سبح به خـاله في هذه القصيدة الحاشدة بأعمت التـأمســلات في عحائب




= سوار كسرته يد الظلام ، وأدنى الرشاء للعر اقي ( وللرشاء معنيان ، فهو :













 تنير الظلماه في اللـية الحالكة اللـجيك'، وإليك النص العلائي :


= وأدنى رشاه للعراقي ، ولم يكن شرينعا، إذا نص البيان ولا خلبا
 وألتى على الأرض




ومن بدائهن في هذا الباب قوله يشيرّ الى إليث من أبـات :
,أمسى الليث منها ليث غاب يكانب فيانب المتوحدات

## جهــــل النجر م


 مثلنا غير قدية فقد أُ جدتها قدرة الشا - ـكا أرجدتا


 القوت الخ . وإليك النص :


## 

=




 التحاقد والمكايدة :





ومن بدائع تأمله قوله الــانخر في نجوم اللمل :



إهاذة الشمس


،
=
وتْ كذبوا حتى على الشتس : أهنا تها تهان إذا نحانالشنروق - وتضرب.

جبال الشُمس




وتو له في لزورمه يؤ كد هذا المعنى مترجكاً :



 اللفتات العلائية العميقة . قال :

رقد صور في بعض فصورله طائفة من اللألوأح الفنـة ، فتمثل - على مألون عادته - القدرة الإلهية وقد أبدعت هن غرائب الملال ما لا يخطر على الـــال ؛


= من ممائه بعد أن صير هالقدر عبداً ذليلاً من عبيده أو أمة حقِيرة من إمائه .

الـكئنات عبيد لـالقها أو إماء :

للمليك المنكرات عبيد و كذاك الؤنثات إماء










إذلال النجوم





رسالة الهناء (A)
= يسو م البضائع للمشتوين . وهكا

$$
\begin{aligned}
& \text { وإيك النص العلائي : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.لمت } 6 \text { و }
\end{aligned}
$$

## * **


( بقرة ) عـجحلى .

و ه المريخ ه ها هنا ( خادمأ) ) يطمم الإرة ( وهي الحفرة يوقد فيها النار )
حطبا جزلا .
 " ما أرخص وأْغلى "!







=
 يكّل ثريا الككوا كب التي في السماء ك مثل ثريا القناديل التي في اللدو ر ) وحادي النجم راعياً يِيت قلاصا عجلا ( حادي النحم ‘ يعني : الدبران ، والنجّم : الثر يا ، قال الشاعر :

والعر ب تتشاهم بكادي النجم وقلبالعقرب والقلاص : الششو اب من النوق .



والهنعة تر كب عنق] مذللا [ اشتقاق الهنعة من قو لمم : في عنقه هنع ، اي : اطمئنار.
 والطرف عيني أسد تزران إذا رأى سـفر أ هليلا ( في اللـل ) ،







=
 لا يكذر مكتبلا (لا يخاف حبالة الصياد ) يةتنص في غابه ظلمِا ( ذكر النعام ) أر وعلا .






قــن برد اللـــلا الثام عاليهم
 شُعرنا في لزو مهـ بالتّهر ، فةَالل :



 ترخل زأسها في القدر وهي تفلي ه ] ه



= (الفرارة) فتجعل فيّالمرأة متاعها ، ويقال: إن الغفر من النجوم سمي بذلك؛ . واله أعلم ]



$$
\begin{aligned}
& \text { من أُساء المعرب الأرضية ، والفرضخ : من أسماء العقرب ] ـ } \\
& \text { والشنولة ممبا نصلا ، }
\end{aligned}
$$

 أو بين سعف نفى عنه المـذب هرلا ،
والنمائم [ النمائم خشب يوضـع على البئر ] على قليب ( بشُم ) يوجد
-
والبلدة في نحر ظل همـلا ، [ الـلدة - من النحر - وسطه ]

 ليذبح ، قالل جرير :

وسعد بلع طاهـأ يلتهم أكلا ،


أنا أنا الني لا كذبد المطلب ]

رسمد الأخيبة سعن بن زبد نازلا مرتحلا [ ونُعد بن زيد هو سعدبن زيند =

- [
, اللفرغn
وهو : هـا دبن العو
عدي :بن زبـ :
a ${ }^{\text {a }}$.
والفرب : اللد و اللِ
[


- (

در احـ الil
و للمaري في هنا
ثار كين زك كا 6 شه



 61N.6IVE61Y16 6V.61796177617T61076100



 6 YAT 6 YAY 6 YAY 6 YYQ 6 YYY 6 YYQ 6 YVY 6 ryr 6 ryy 6 r.. 6 rq9 6 raq 6 rqo 6 rqi 6 rar 6 ral 6 ra. 6 rAs






 6 Hy $6111611 \cdot 61.161 .761 .06$ ar 6 gr 6 19 G IMPG IMI 6 IrA 6 IYY 6 Iro 6 Ir\& 6 Iry 6 IYI 6 IIA
 $6177617061746171617.6109610 \wedge 6$ 10Y 6107 6 IA 6 IVQ 6 IYY 6 IYY 6 IYY 6 IVI 6 IY. 6 IYA 6 IYY




("40
 6 rag' ray 6 rqu 6 rat 6 rar 6 ras 6 rar 6 rva 6 rvy











 61006 lor $610 \cdot 61 \sum 9615061 \Sigma \cdot 6$ ira 6 irN 6 iry $617 \wedge^{6} 177617 \& 6177^{6} 617.61096101610 \% 6107$ . Ive 6 1v1 6179
(1) السسا كان كو كبان نير ان يقال لأحدها : السهاك الر امح والآخر السطاكُ


، (1) "
 كَكَا قَالَ الْفَرْزَدْتَ : ".

=
 ويقول في لزومه :
,

 أمطرنا الله بإحسانــــد لا لا أنسب الفـيث الى المرزمين
(1) المارض : سدحاب يمرض في أفت السياء 6 وثد سبتِ شُرهـ .
(T) البأرض ع كمَ مر بك : أول ما يظهر هن النبات :
(

MI

(1) آل في لزوهم :

 العي وفضل الخنرس على الكلام فقّل في لزومه :


فضل الحـرس
وقد أبلدع طائفة من أروع الصور في الإنــادة بفائدة الحرس ومن وماياه في


ها كتبّ في تلك الر سالة في وصف هذنِ الأخر سِين قو له في وصفها إنها :




 :
" يقولون بآلسنتهم ما ليس في قلوهم " •
الجـر الأخرس


=
 لنا ها هذا با أمسكت ألسنتـع في دار الفرور ه .

فنحن كا قال القائل :
( خخطباء على المنابر ‘ فرسا

( الصمت حـك و قليل فاعله ه ه
فضل الصمت
ومن وصاياه في الصـت قوله في فصوله : ص \& § : ا و إن عصتك الغريزة فعليك الصحات إن كان كلامك لا ينتفع ب؛ سواك . فان ظنتت المنفعة لغيركُ فلا بأس بعظتكَ وأنت مصر على الأثام ه . و قوله في ص ب ب : > الثقى ملعبم ‘

يفتقر كلامه الى ان يتوجم ه وقوله في لز ومه :

وتوله :

مراجم ألنصوه ألهلالْـة





ITH
 . Mq. 6 Mrz 6 r.o 6 ryl roq

إساءكت وذنبه ‘ جبنه وخوفه .

الكنب كا يراه أبو العلاء : مراجع النصوص












```
=691'69.6 146YO'VY'6 V1'4N'6 IE 6 ON'6 OV'6 OT
```

وَقَدْ كُنْ
 أَلْبَادِيَ ِبِدَدِينِي
 . شَرِيك







 (1) الالامساك : الصـت .

 . ورأيا
= . لا يُتمل فِهِ التحربِك ، أي : لا بِطات ولا يصبر علِّه
$=$
 - (ryagrya الـساكن المشدد
فاذا قرأنا هذا الحرف، بالتشديد ، تبادر الي فههنا : أن شُاعرنا يعني أُش
 ( وخلت أني حرف الوقف : سكنه و وت ، وأدر كه - في ذاكو - تشديد ه ه

فاذا قرأنا ه رب" ه بتسكين اللماء ( كمذ ) ، وهو - كا يعلم القارى، -

 فانها ساكنان لا يتحر كان .




 ر فعلت كذا من شب الي دب ه ه ه
وقد اقتبس أبو العلاء هذا المثل في رسالته التي كتبها الى خاله الي القاسم علي ابن سبيكة عند طابهعه من العر اقق ورجـد أمه قد توفيت ولم يعلم قبل مقدمه =
= بذلك. قال يكاطب نفسه : (وعصيَّني من شب الى دب) أي : من شـبابي الي

 يصف ضعفه وعجزه عن الaــام :

 انكسر .

## قصة الحروف رالألفاظ



بين الحر كة ,السكون

وله في هذا الباب فنون لا تحعي ‘ منها قوله ، يقابل بين الناس والمرون
في التتحريك رالتّسكين :

وقوله :
 وقوله يصف تعاقب الحـر كة والسككون :

وقوله :
ونحن - بعلم الله - من متّحرلك
=

قبية: السَكَكو ن




حوار ثيـــــين

ومن بدائع تصويره في هذا الباب ، ما كتبه في بعض فصوله متمثلا حرفي (لـم والُالف يتحدثان - باذن اله ويتحاوران ، قال :
لو أذن ( الشّ ) قالت ميم : ه قم ه - - إذا لقيتها الألف واللام - لألف قام:

تأملات في الحرون

فاذا انتقلنا من بدائع تصويوه في المروف بـــين الحر كة والسكون،

$$
\begin{aligned}
& \text { فقالت : } \\
& \text {, } \\
& \text { إذا كنت المر كة كسر أ ، فالسكرن أسلم، } \\
& \text { رالش يـيت المتحركات هـ }
\end{aligned}
$$

=
ألوازأ هن أبكار المعاني في هذا الباب ك منها تو له :

وقوله :

وقوله :





دهت
وهن غتـار شعره تلك الثـكوى الصارخــــة التي أودعها بيته اللزين

 هذا الكتاب 6 قال :
 بین اللانِ والهمز

ومن بدائع لفتاته قوله :


رسـ

حرف المجحد
 مألت عن الحمائق كل قوم فما ألفـت إلا حرف جهد

تنافر الحرون

كقولN :

أععاكُ خل ، ولولا قدرة سلفت
وقوله يخاطب الدنـا :




وقوله يقابل بين ثنافر الأقارب : من الناس وهن الحروف :


هِّ الـروف


هر : أبأنَني هواي
وارز
$=$ من دخله أّهن






في ' إلى ه بعض التخصيص .
" مضهر " نعم "
ومن اليمورت التي اختار ها لسعكناه بيت يضهره ويستره عن الناس ، فيقضي
حــاته دضمر آ في ذللك المبت . كمضدر ه نمّ ه . قال في لزومه :

 من الزو



فضّول المروف





141
=
وأثبت اسمي في ديوان الأبرار مـم الأسماء المتمكنات ه .

 وزعم الأذهشش اُهم يزيدون الحرفين [ أي على وزن الليت - جرى

موقن ه : تـبل عن الــاء .


 .

حرف النفي
وقال يتّهمّل حاله بعد موته :
هو تلمس طهريّ اللمبـة ،
وتوحش الانّر المؤنسـة ،

كأني حرف نفي بعل إيكاب ه .
حرفت الضـهـر
$=$ :
=



براءة الإيجاز






أبرع ما قرأناه في رصف الإيياز والتر كينز :

وفقد اللة. ه ه






=
المرية وإلقيد


 الدنـا شُـاعرنا - تقيـيدأ لا يكوز فيه الاطلاق


فأطلقني إطلاق
وهو يشير بهاتِن الانـارتين الم قول رؤبة :

وقول لبيد :
 التشابه والأتفاق



$$
=\quad \text { و كـلك ما قازبها هن الأدواته ه }
$$

=

عهرو ه وما قاربها من الأدوات ، هـُل :

قوة الأفدار
ومن دقائق تأملاته قوله يصف قوة الأقدار في لز وهـه :



نطق المروف


 الراء والهاه . ثم يختهم بهنه اللفتة البارعة :
 وهي - لخوفه - هستشعرات هو .
كلام الةوالي
:

,



=


- ( )

والآن نعرض عليك قو اله في بعض فصوله يداءب حرف اللام اللدي التتاره





أبو العلاء : " لو أذن له في الڭ大لام ك لعقد به كَ ملام .
 الأريض :
 ومن جr

شهادة ()


و إبر تنعش بها الفقير ك
وأذن : أَنت -









 قد كنت في دهرك تفناحــــة

 الغفران (

> في العالم الآخر






 مـا هذه الأباطيل :

=


ودِسآل خازن
وهل الثنون في جrث زالتدةه
كا يسألَ » رضوان ه عن الاترضيم ك سؤال الأبله الغفي ؛ أو - على الأصح -

- المن

ولمل في الفردوس قوها ها يدرون : أحروف الالكمثرى كلها أصلية ؟ أم
بعضهـ ز ائن ؟
وهع الما ألن يةرل :
وها عيجمل بالر جــــل
 فیل أم لا ثم يقول :
وهــذا السندس : الني يطؤه المؤمنون ويفرشونه . .
 -لالى ص 1 )

أدلة النحاة



أمر لا يضركُ الِهله به
6
قو قلك : أخْوك والزيدان ه . .
1 M

## 

= أين منها حرن الاعراب ؟




 , لا يسخط عليك الش والملكان ، اذا لم تدر : لمضمت تاء المتكلم وفتحت تاء الخطاب ه،




 وقول :
ه كذبت النحاة : أنا تعلم لم رفق الفاعل رنصب المبهول . أما الةوم مر جرون


هدير البّل


 أحسب - الا فهم الأكمة هدير السنداب ( الململ الغليظط الثدـديد ) ه .

6 (1)

(r)


انتهت الرسالة
(1) لشثاءرنا في لزومس لفتات وإثـارات الى هذا المعنى نجتّىء منها بقولى

في التثمليب والتو حـي في لز لورمه :

r بصهة الار

يعني انه إرتكب في تخرير هذه اللرسالة ثلاث غلططات 'وهو يخشى الحـ





مرات ك'او سمعة أضعاف ك الو رزفكك سبعة اولاد ك و هو على الدعاء .
 بالأعداد والألفاظل - وقد مرت بلك طائفة هن دعاباته وإشار اته الى الما المروف


 , قالل :

وقالن :


يقولون : صنع من كواكب سبعة ، وما هو إلا من زعـــــيم الكوا اكب وقال :

 وقال :


 أوفت على عدة أصحاب ها موسى ه الذين جاء، فيهم :

 في قوله تعالى :

وقد ألفنا من شُاعرنا إبداعه في التلاعب بالأرقام والألاعد






 رإليك النص الملائي الفاتن :
 وإليك صورة أخرى من هذا الممنى المثتكر الرا أُع :
 خمسة في نظِرها : خمس خمـا

## فهرست رسالة المناء

| صفحة | صضنة |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | إلفص لا لا |  |
| الفصل الثاني |  | شّرح الر |
| M | r | وزير شُبل النولة |
| الفصل الثالث | - |  |
|  | 7 | المشـر- |
| \& | V | كنوز دفةودة |
| 2- | $\wedge$ | حذف الأسماء |
| النص الكامل | 9 | الصهدق والكنب |
| V $V$ فاتحة الرسالة | 11 |  |
| Yr تr | Ir | الكذب اللفي |
| Vi (ص) ( | iv | المدمل العلما |
| Vo ( سمل) | 19 | أسماء المّلوحني |
| v\% فرلسة الڭا | 19 | إسمرافه في المباملة |
| VV تهنّة الفأر | $r$ - | لطف الاعتنلر |
| YA | rl | عنايته بالتوضهح |


| صفهة | صا |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Ir (إذلال النجوم ) | 1 - | تجنئة العصفور |
|  | At | - |
| Irr ( فضل ( الحـ ( | 17 | الأصفران |
|  | 17 | روقا ها فزارة ، |
| Irr ( | AY | الحران والعبدان |
| ( 1 Mr | 9 r | الالك, كبان |
| (الككّب، | 95 | اللربيعان |
| (re (0) | $9{ }^{9}$ | الفار |
|  | 9 9 | امرؤ الميس |
|  | $9 \%$ | حديث الحـيتان |
| 1 \% | $1 \cdots$ | عرش بر بلقوس |
|  | 1-9 | دعءوة الج |
|  | 107 | دعوة اللدب |
|  | 1.A | أسـد النجهوم |
| Irs (حوار هیمين) | 1-1 |  |
|  | 11. |  |
| Irq ( ra $^{\text {( }}$ | 111 | ( إهانة الشّس ( |
| 1ra ( بين اللهن (1rq) | IIT | ( خـبال الـشمس ) |
| ir. ( F ) | ITr |  |


| 20xan |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 Ho | ) | H. |  |
| 1ro | ( نطق ) | 17 |  |
| 150 | ( كلام القو (1) | IT |  |
| 177 | \%\% ${ }^{\text {a }}$ ) | 141 | ( فضو ل الحروف) |
| 14 V | ( الح ${ }^{(1)}$ | Iry | ( ${ }_{\text {( }}^{\text {( }}$ ) |
| ITV | ( في النعالم الآخر ( | irr | ( حرى ) |
| $14 \lambda$ | ( أدلة ) | Mr |  |
| 1ヶ9 | $(ه)$ | 142 |  |
| $1 \%$. |  | 172 | ( |

## ABU'L ‘ALÄ’ AL - MA'ARRI

## RISĀLAT <br> AL-HANÄ


Beirut - Lebanon

