# ملامح الحضارة العمرانية في شعر السَّريّ الرَّقَّاء <br>  

## أ.م.د.ساهرة محمود الحبيطي

قسم اللفة العربية
كلية التوبية الؤساسية / جامعة الموصل


## ملخص البحث:

تهذف الار اسة المقتضبة إلى الكشف عن الأبعاد الموضو عية للحضارة العمر انيــة فــي
 و الخروج بنظرة كلية تحدد مدى عمق ذللك عند شاعر من كبار شعر اء العصر العباسي وكان المنهج المعتمد في الدر اسة قائما على انتقاء أبيات من الديوان و اعتمــــاد العــرض و التحليــل و المز اوجة بين الجو انب الموضو عية و الخصـائص الفنية في آن واحد ولغرض متابعـــة تلـــك الموضو عية و إيحاءات الثاعر ارتأينا جعل البحث قائما على وفق المباحث الآتية يسبقها تمهيد يضم حديثا عن الحضارة و العمران العباسي إذ اهتم الخلفاء ببناء القصور و الـقاصير والبــرك وملحقاتها و القلاع والأديرة و الجسور و غير ها، وقد لفت انتباه الشعر اء تقدم العمران وتطــور الحياة عما كانت عليه في العصور السابقة إذ وقفو ا على ثللك الحضارة وبدائع الفنون فأبــدعو ا في تصوير ها خياليا وحسيا ولاسيما عند شاعرنا بما امتاز به وصفه من دقة العبارة وجمـــال الأسلوب وتداخل بين ذات الثاعر و الموضوع المتحدث عنه، فكان الــشاعر قريبــا مكانيــا ووجدانيا من تلك الحضارة في مدينة الموصل - مسقط رأسه - ومدينة حلب عاصمة إمـــارة بني حمدان والمعالم الأخرى. كما يكشف البحث عن طبيعة النصوير لذلك كان وصفا ظاهريا خارجيا أم تعدى ذلك إلى وصف داخل العمر ان وما كان على جدر انه وسقوفه من زخـــارف
 تلك الملامح الموصوفة كانت رمز اللعز و المجد العربي الإسلامي أمنَّا المبحث الأول فتــضمَّن حديثا عن وصف القصور وملحقانها إذ تفنن الخلفاء في بنائها وزخرفتها وقد سعى الثناعر إلى تأطير المكان جغر افيا والكثف عن أبعاد تلك المدنية والحضارة وتأثثر ها في نفس مشاهديها، أما المبحث الثناني فتضمن وصف الحرَّاقات أو السفن و العربات إذ جاء الوصف جديدا أســـوة ببقية شعر اء العصر فلم يكتف بوصف الألم اح و المسامير المستخدمة في الصنع بــل وصــفها عندما كانت صورتها على هيئة العقاب أو الدولفين أما العربات فقد جاء وصفهـا علــى شـــكل
(دُهُم سود) فهي كالخيل نتسابق في حركتها فوق الماء فتتثير حبابا أبيض كأنه نقع كافور . أمـــا المبحث الثلالث فتضمن وصف (الأديرة) ولم يقتصر الوصف على ذكر البناء و الموقع بل ذكر أنها كانت مقصد الشعر اء يستمتعون بمناظر ها ورياضها النضرة وخمور ها المعتقة مــن قبــل القساوسة لكي تذر عليهم رزقا كبير ا ولعل أشثهر الأديرة التي وصفها الــشاعر ههــــا (ديــر الـا
 ومقصف ومنادمة و غير ها. أما المبحث الر ابع فقد ضم أوصـافا أخرى مثل أوصــــاف القـــلاع و الـا
 و اشتهر به ولاسيما في أوصافه للقلاع التي بناها سيف الدولة الحمداني ووصف الشاعر بئــر ا كان قد حفر ها في داره بالموصل وبيَّن فرحه وسروره بهذه النعمة المدفونة في الأرض بحيث لو أعطاها حقها لأحاطها باللؤلؤ الثمين كما وصف الثاعر جسر ا واحدا لم يذكر في ديو انه إلا مقطوعة يتيمة تقع في بيتين وقد شبه الجسر و السفن التي تسير تحته مـــع الظــــلال بــالثوب المطرز بخطوطه السود، كما وصف دظاهر العمران التي تخص عامة الناس إذ خالط الثاعر الناس بحيث أثر محيطهم الحضاري على نتاجه الشعري وبدا واضحا جليا في شعره، فوصف الأدو ات الحضارية على أيامه أمثال الحمّامات، وجاء وصفه حسيا إذ صور ما موجـــود مــن زخارف ونفوش على سقوفها وجدر انها كما صور بصريا ما تتركه من آثار على نفسية الناس من صحة ور احة كما وقف على تصوير النار و الكو انين في فصل الشتاء ومدى فوائدها، كما وصف الثاعر خزانة كتبه في المنزل. ومن الجدير بالذكر أن أفانين البلاغة كانـــت متنــــثرة داخل النصوص المختارة وقد أشرنا إليها من خلال التحليل ضمن الأبيــات الــشعرية، لعــل الار اسة تحقق هدفها المنشود. أما أهم المصـادر المعتمدة فهــي الــديو ان، تحقفــــق ودر اســـة: د.حبيب حسين الحسني، وكتاب يتيمة الدهر للثعالبي، وكتاب تاريخ الموصل للقـس ســليمان الصـائغ، وكتاب الأغاني للأصفهاني، وكتاب فنون الثنعر في مجتمـــع الحمــدانيين للــدكتور مصطفى الشعكة، وكتب أخرى في هو امش البحث. لكن تلك المصادر لم تتحدث عن العمران بالتفصيل أو التحليل و إنما اقتصرت على ذكر الأبيات فقط و هذا ما تطلب مني الوقوف علـى الأبيات بتمص وتركيز واستتباط التحليل الأدبي و المضامين الفنية.

# Signs of urban civilization in the poetry of AL-Sarai AL-Rafaa ( died 363-A.H./ 977 A.D) 

Lect. Dr. Sahira Mahmood AI-Hubaiti Department of Department of Arabic Language<br>College of Basic Education / Mosul University


#### Abstract

: This paper aims at investigating the objective dimensions of urban civilization at the Abssid society for the Mosulian poem AL-Sarai ALRafaa, to shed light on them and to extract an integrated look that defines the depth of these dimensions for one of the important poems of Abassid era. The method followed in this study focused on choosing som of his poets, study, analyze and comparing objective aspects and artistic features. In order to keep the objectivity and muses of the poet, the research consisted of the following parts presented by an introduction about Abassid civilization and urbanism . The caliphs paid a lot of attention to build mansions, pool and their accessories, castes, churches, bridges, etc....poems attention was caught by urbanism and life development than it was befor they were the contemporaries of this civilization and masterpieces.


نريد بالحضارة ما تبلغ إليه الدولة من الثروة وبسطة العيش والتوسع في أسباب النرف والر غد في أرقى درجات عمر انها وقد أدركت الدولة الإسلامية تلك الدرجات في عــصور ها، وأسباب الحضارة تشمل أو لا: العمارة أي إنشاء المدن وبناء القصور ، والثاني الثروة وبها يتم مـا يقتضيه الترف في الانغماس في النعيم و الرخاء() أما بالنسبة للعمر ان فقد كان للعرب قبـــلـ الإسلام اتصـال بالعمر ان السائد يومئذ فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار ازداد هذا الاتــصـال وتتظم وكان له بعد ذلك آثاره المعروفة ، بيد أن الروح الدينية في فجر الإسلام كانـــت قويــة جدا فو قفت بهم قليلا عن الأخذ بأسباب الرخاء الحضاري، و لاسيما على أيام الخليفة عمر بــن الخطاب (رضي الله عنه)، فقد استأذنه المسلمون في بناء الكوفة بالحجارة على أثر الحريق في القصب الذي بنوه من قبل، فقال: افعلو ا ولا يزيدن أحدكم على ثلاثة أبيات ولا تطـــالو ا فـــي
 الصحابة اقتتوا الضباع و المال و ابتتو ا الدور ذات الشرفات(r)•
واستمر الحال إلى العصر الأموي فقد تطور العمران، فبنيت الاور وانشئت دور التعلــيم ودور الغناء وتوسعوا كثير ا في ذلك، وبقي الأمر كذلك حتى قام العباسيون فانــصرفوا إلــى التأنق في الفنون الحضرية ويدخل تحتها نتثييد المنازل ونسج الثياب وبناء القصور و البــرك

وملحقاتها التي كان يبنيها الملوك والأمر اء في الحواضر الكبرى(६) مما يعكــسه لنـــا الــشعر العربي في ذلك كما سنرى عند الشعر اء العباسيين، ومنهم شاعرنا السَّريّ الرَّفَّاء الذي عـــاش في القرن الرابع الهجري وهو القرن الذي تميز بالحضارة الإسلامية ففيــه أخـــذ المــسلمون بأسباب الترف و النعيم ووجدو ألوان الحضـارة في كل خطوة من خطــــو اتهم ونهجــــوا علــى عادات و أعر اف جديدة من الفخامة والبذخ وشاركت الإمارات الإســـلامية فــي ذلـــك القـــرن وشاركت في مظاهر الحياة الاجتماعية العامة والخاصة التي سار عليها المسلمون فـــي تلـــك
 المقاصير والشموع وولع الناس بمجالس النار والفدم وتفننوا في (الكو انين) التي يشعلون فيها نبر انهم استجلابا للافء واتقاء البرد إلى غير ذلك من ألوان الحضـارة الاجتماعية(0).

 شاعرنا بوصف ذلك العمران الذي صنعته الحضارة العباسية هالته دقة البناء وجمال الزخرفة فيه. إذ وصف شاعرنا هذه العمائر من خلال مزجه بين الوصف الحسي و الوصف الخيــاللي، واستخدم الثاعر التصوير البصري في أكثر أوصافه فضلا على اعتماده على التشبيهات التي افتتن بها، وكذلك نتاول الصور البلاغية الأخرى التي نتاثرت في طيات البحث.

## المحور الأول <br> وصف القصور وملحقاتها

وصف الشعر اء عددا من القصور في قصـائدهم وكان معظمها يتعلق بالخلفاء والأمـــر اء؛ ونلاحظ أن وصفهم لهذا العمران جاء ظاهريا في أكثر الأحيان دون التغلغــل إلـى داخلهـــا
 الشعر اء يصفون القصور بكونها عالية ذاهبة في أجواء الفضاء، يهتدي إليها الساري في الليلة الظلماء، وسقوفها مطلية بالرخام، وقد لحق بعضها برك مزينة بالتماثيل و الصور . وعلى الرغم من كثرة الشعر اء الذين كانو ا يترددون على خلفاء وأمر اء بني العباس، فإن السَّريّ الرَّفَّاء كان واحدا منهم وصَّافا لهذه القصور حيث وصف عددا من قصور ممدوحيـــهـ وكان معظمها في إمارة بني حمدان منها:

## ـ قصر الأمير الفضنفر بن ناصر الدولة الحمداني والي الموصل:

وصف السَّريّ الرَّفَّاء قصور ا ولا سيما قصور ممدوحيه وقد وردت الاوصـا في ثثيات قصـائد المديح إذ لم يفرد لها قصـائد مسنقلة فمـا قاله في قصر الامير أبـــي تغلـــب الغضنفر بن ناصر الدولة الحمداني في الموصل، إذ وصف قصره وبستانه يتوسـطه دو لاب

يرفع الماء فيسقي الزروع، وهو المولع بالطبيعة وما فيها، إذ يفتن في تشبيهاته ويبدع فهي لا تقل ولا تقصر عن تشبيهات واوصاف البحتري لقصور المتوكل بل ربما تزيد عليها(٪)•
 إضفاء عنصر النتخيص وبث الحياة، كذللك صور الماء المنسكب من سو اقِ تشق الخــضرة، فتظهر بيضاء كالسيوف ومن دو لاب كثير الأنين كأنما هو إنسان مغترب يحن إلى وطنه، وهو يطلب الماء:


 فـــي غْيـــــرِ إِبَّنِــــهِ و المــــاء مُنــسكِبَا فَمِن جنَـــانٍ تُريـــَكَ النُّـورَ مُبْتَسِـــــــاً نـــــاءٍ يَحِــنُ إلـــى أَوطانِـــــهِ طَرَبــا
 منَ الغَهــامِ غَـــــدا فيهِ أبـــاً حَدِبـــــا (y)

بـــالكٍ إذا عَــق زه هـــرَ الـــرَّوضِ والــــدُه بر ع الثاعر في هذا التصوير إذا أسبغ عليه كل ما يملك من خيــال (إذ كـــان شـــاعر ا مطبو عا عذب الالفاظ مليح المأخذ كثير الافتتان بالتشبيهات ولم يكن يحسن من العلــوم غيــر -الشعر) ()
إذ جاء وصفه لا يختلف كثبر ا عن وصف القصور لاى الشعر اء الآخرين حيث وصــف قصور ا في مدينة حلب عاصمة الحمدانيين، ووصف قصور ا في مدينة الموصل التـي كانــت الـا تابعة لحكم الحمدانيين رسميا. وقد اشتاق السَّريّ الرَّفَّاء إلى الموصل وحن إليها حنينا جارفا ومن شدة حبــهـ للموصــل نر اه لم يفتن بحلب كما فتن غيره من الثعر اء، لقد كثر اشتياقه إليها وهو مقيم بحــــب فقــــال يصفها ذاكر ا أهم ملامحها الحضارية العمر انية من مواضـع وابنية وقصور بـشـعور متـــفق وإحساسٍ حار(9). فهو يقول: بَرتاحُ مِنكِ إلى الهَوْى الـــــــــوْمُوق
 ستَكُـوا إلى اللَّاتِ كُلَّ طــــرَريــق؟ هــلْ أُطرْفـنَّ العُمــرَ بيــــنَ عِــصَابَةٍ





ويسترسل الثاعر في وصفه وذكر شوقه الجارف وحنينه الثديد إلى مرتع صباه، متننيا أن يرى الموصل وقصور ها وقبابها وصو امعها، و اصفا أبنيتها وجدر انها الحمر كأنها قد بنيت بالعبير و الطِّيب ذاكرا أيامِه الجميلة فيها، إذ يقول:


 حُهْــر أ تـــــو حُ خِلالَها بِيـضٌ كما

مما مضى نجد أن الشاعر ينقل لنا أحاسيسه وما يدور في خلده من حنين، يدل على شدة وفائه لمسقط رأسه، حيث القصور الشامخة والأديرة المبنية بمختلف الآخر فلا غـرو أن تأتي قصائده فياضة بوصف حضـارة الموصل و عمائر ها كما كان يلمسه وير اه عن كثب بــين نواحيها، فهو دائما يتذكرها ويحن إليها فضلا عن تزيين أبياته بألوان البيان مــن التـشبيهات التي أغرم بها كما رأينا في البيت السابق:
 نقع في هذا البيت على نتبيهه جميل، حتى أن الثغعالبي قال عنه: (الســتأنفت مــن حــن
التشبيهه وبر اعته وفصاحته)(r) .

ويستمر الثاعر برسم الصور الجميلة للعمران في قصور الموصل، إذ يصفها بأنها ذات ارتفاع شاهق جعلها تلامس النجوم كما ذكر اصفرار الثمس وكأنه تاج ذهبي يعلو ذر اهـــاثم






يُتــــــوِّجُها اصنْزِر ارُ الــشَّمْنِ تِبْــــر اً
حَتَّى وَهَداتِــــهـا وجَنَّـى رُباهـــــــا (r)
وَجَنَــاتٍ يُحَيـــئِ الـــشَّـــرْبَ وَهْنــــاً

ثم ينتقل الثاعر إلى تصوير ما يحبط بالقصر من الأثر الحضـاري فيــذكر أن الأزهــار المنتشرة في الحدائق مخنلفة ومتتو عة منها القرنفل و الخز امى و الثقائق و الياسمين و هذا يزيدها خضرة وجمالا كما إن هذه الأز هار تعانق بعضها بعضا بسبب الرياح التــي يخـــا ونط عرفهـا





ويأْبُى ز'هْـــــــرُهَــــــــا إلا هُجُوعــاً
ذَوَتْ أشنــــــجـارُها الغِيــــــُ اللّــــــو انتي

## ـ قصر أبي محمل الفياضي كاتب سيف الدلدولة(10):

لقد أجاد الثاعر وأبدع في وصف بعض ملامـح العمران عند الحمدانيين الذي بلـــغ حـــ الروعة جمالا وفنا، وشارفت الذروة سحرا وفتتة، ومما لا شك فيه أن هذه القصور بما حوت من تحف ثينة، ومناظر رائعة، وبساتين ناضرة كانت مصدر خير وبركة لخيال الشعر اء فهذا الثشاعر يصف قصر ا في حلب قد بناه كاتب الأمير(17)، فيصفه الرفاء بقصيدةّ طويلة، منها:

 وقـــــْ طلُــنَ الكَو اكِبَ كالرُّسُـــــومِ


 ظُروفَ الــــرَّاح دــنْ زِنْــجٍ وَرْومٍ
وسَــــــاجِيَةِ الظِّــــلالِ مْقَ



## ـ قصر أبي الحسن باروخ بن عبد اللّه:

ويصور الثاعر قصر الوزير المهلبي من خلال قصيدة المديح إذ نجد القـصيدة نتتقــل بصورة عفوية من المدح إلى الوصف، ويكون حظ المدح منها قليلا، وها هو يصف القــصر وما فيه من نخيل وكرم وأثنجار ودو لاب يسترفد الماء من تيار دجلة وما تحيط بالقصر مــن سو اق وجداول وما فيه من أسماك أو طيور جميلة مغردة، ثم يصف القصر ويبالغ في ارتفاعه



 إذا الطَّـــردَتْ بيــنَ الصبَّا والجَنائِــــبِ
 وحِلْيـــتُهُ في اللَّيـــلِ زُهــرُ الكَوَاكــــبِ


 ويسترسل الثناعر في وصف ما يحيط بالقصر من الروض والجو الجميل فــي يــوم


 التي جاءت مبثوثة في هذه الأبيات فقد طابق إيجابا بين لفظتي (مغتبقا) و (مصطبح)، ككا ورد طباق العقابلة بين (يبكي بلا حزن) و(يضحك من غير فرح) فضلا عن ذلك فقد أجاد الثاعر
 إحياء عنصر التشخيص فجعله باكيا بلا حزن مرة وجعله ضاحكا من دون فرح مرة أخــرى الا على سبيل الاستعارة التصريحية. وعلى الثاكلة نفسها يصف لنا الثاعر ما هو قريب من القصور فقد ذكر مجلسا للثشر اب مع أصحابه بالقفص(1)ه، إذ أقاموا نهار هم يديرون الكؤوس شعلا يلهِها الماء، ويزول برشفها الظمأ، وبين أيديهم أسد نظم من الورد(ب)، فقال السري بديها:
 أَنَتَــــُ مِســــنْ غَابَةٍ الـــوَرْدٌ ورَدَدْ شَــــربِبُوا الرَّاحِ على وَجْهُ الأَسَدْمْ)



فقد ورد الجناس التام في البيت الثاني بين لفظتي (الوَرَدْ وورَدَدْ). ويسترسل الثناعر في عرض أوصافه الحسية، فقه أبدع في عرض الصور بوصف (الثموع) التي تضيء القــي و اللمقاصير، والنار التي تمنحهم الدفء في الثنتاء القارس البارد وكذلك وصف الكانون الــــــي كانت توقد فيه النيران. وغير ذلك من الأثياء التي تدت إلى الحياة ومظاهر العمران قريب أو

بعيد

## ـ وصف البِرك والنافورات (الفوَّارات):

وطبيعي لمن يصف القصر أن يعرِّجَ على مو اطن الفتتة و الجمال فيه وكانت البرك التــي
 والبذخ إذ تتصل فيها الفو ارات التي تفنتوا في صنعها وتزيينها بالصور البديعة و والتماثيل.
 لـظاهر العمر ان فقد سبقه البحتري شاعر الرقة والجمال في وصف بركة الخليفــة المتوكــل بقصيدة وردت مبثوثة في كتب الادب (\&)
فقد وصف بركة في قصر الوزير المهلبي من قصيدة يذكر فيها إذ وردت الأبيات التــي



 البهيج، كما في قوله:
 و ولا اخضتَّ عنْ دَمْعٍ منَ الهُــزنْ ســـاكِبِ هِيَ الرَّوضُ لـــُ تُـنْشِ الخَمائِــلُ زَهــرُه










 حتــى أصـــابَ مــن العَيُّـوق مـــا طلَبَــا

 تَــــــرى الإوزَّ سُــــــروبـا فنــي ملاعِهـــــا يَــــرفِفُ منـــه علـــى أمــو اجهـــــا زَهَــرِ



وقد برع في التثتبيه فقد صور (سروب الأوز) التي تتوم في أرجاء البركـــة وشـــهـها
 بركة (الوزير المهلبي) إذ كان محبا للزهور يشتريها، ويطرحها ببركة ماء فاء في داره واره وكان في
 هــــيَ فـــي المحاسِـــن غــــــــادةٌ حـــســنـاءُ

فأرتـــك وجــــــه الأرض و هـــو ســـــماء عمــــدا فنـــصـب بـــــــــهـا الجــــوز اء لـــو لــــ يحـــل اعطافــهــــــن حيـــاءوه)



رفعــــت إلــــى الجــــــوز اء فنــــــــار اتهـا

كــــــادت تــــــرد علــــى الحــــيِّ أعطافــــهـ


 وزير معز الدولة ذات ليلة على برك وفو ارات ماء ركزت حولها رماح علق عليها شمع فكون ذللك منظر ا حسنا (r.).
احتوت الأبيات على الجمال الفني والصور الشعرية النادرة الـثــال، فالــشاعر يمتــاز

 بديعة الصنع تعكس مياهها شعاع النجوم في الليل حتى يتخيل الناظر أن الأرض قد صـر الـا سماء محلاة بأنواع الكو اكب اللز اهرة ومن هذه البرك تخرج جو فو ارات المياه مرتفعة في الجـو كأنها تريد أن ترد لللححاب نعمه ولكن الخجل يعطفها فتميل رأسها متجهة نحو الأرض وفــــي

وسط المجلس قد انتشرت الشمو ع المضيئة نرسل أشعتها إليه فنتزيده رونقا وبهاء(بَ)، ونـــود الاشارة إلى أن البيت الثاني فيها مأخوذ من قول البحتري في وصف بركة المتوكل:
 و السَّرّيّ الرَّفَّاء وفيٌ مـع أصدقائه إذ رسم صور هِ جميلة في وصف بركة أخرى فـــي دار
 سطح البركة وهي مصنوعة بأبدي البشر التي تعد عاجزة أمام صنعة الخالق عز وجل، وذكر أن الرياح إذا مرت بالبركة جعلت مياهها في حركة مستمرة حتى أنها تبـــو فـــــي ســـر عتـها وتدفقها خيو لا منطلقة من حلبة السباق، كما في قوله:


 عــاجــز اتٌ عَــــنْ صَنْعَـــــةِ الخَــانَّ

 وقــــدودٍ مِثْــل الغُــصنــونِ رِشَـــاق(r)

مِـــنْ وُجـــوٍٍ مِثـــلِ البُــــورِ صـــــاحٍ

ومما يزين البرك ويزيدها رونقا وجمالا ما كان في وسطها من (النافورات) أو الفوارات
 ناصر الدولة) إذ إن مياه هذه النافورة ترتفع إلى السماء حتى أنَّها لتعــانق (العَيُّـوق) الــنـم
 حتَّـى أصـابَ مِنَ العَيُّـوق مــــا طلَبَــا


لاقَتْــه فاعتــركا في الجَــوِّ واحْنَرَبــا
أوفى فلَلْمْ تُثِنــــِ حَـرْبُ الــشِّمالِ وقَــدْ



ومما يتصل بوصف البرك و النافور ات وما يمت إلى الماء بصلة وصف معالم الحضارة العمر انية الاخرى، إذ راح الثاعر يسجل لنا وصفا دقيقا رائعا للدو اليب و النو اعبر التي كانت من ملحقات القصور و البرك. وقد وردت على شكل أبيات متتاثرة خلال القصـائد الطويلة، فقد وصفها بأنها نشبه (الكيز ان) بالأنجم التي تندور في فلك دائري فقد كانت أنجم مشرقة مغربـــة من حوله، وإنما صور موج الماء كالأر اقم في حركتها، وشبه صريره المستمر بأطفال ســود

من الزنج تبكي بصوت غير مفهوم لأجل الرضاع، فضلا عن تزيين الابيات بألوان البديع من طباق الإيجاب بين لفظتي (شو ارق وغو ارب) في البيت الاخخير، إذ يقول:
 أطفـــال زنـــــج للرضــــاع نـــــوادبُ والــــصوتُ مِــــنْ دُو لابِ كِّــــل متــــو

 كالعقد فهــي شــو ارق وغــوارب(ro)
 ويستمر الثاعر في رسم الصورة إذ يذكر أبياتا من قصيدة أخرى يضفي فيهــا علــى الاو لاب عنصر النشخيص وبث الحياة في الجوامد فيصور الدو لاب بصوته كالإنـسان يحـن ويشتاق ويصل حنينه بعبرة مسفوحة، كأنه مغرم مشتاّق كما في قوله:

 ومن الجدير بالذكر أن السَّريّ الرَّفّاء كان يضفي على شعره ألواناً من الجمال فقد جانس بين لفظتي (مسترفدا ومسترفدا) فقد ورد الجناس تاما. ويرى الثـاعر أن هذا اللدو لاب يختلف عن الإنسان لأنه لا ينــام لياـــه، و لا يــستطيع أن يتحرك قيد أنملة عن موضعه، فهو يقول:
 ونلقاه مرة أخرى يصور صوت الدو اليب بأنه مختلف من وصف إلى آخر، فنر اه يصوره كالعود الذي يسمع له صرير ويكون مرة أخرى كصوت المغنية التي تردد لحنها على شخص يزمر لها، كما في قوله: حنينه
 تـــردِّدُ الـــــَّعَـــــنَ علـــى زَامِـــرِ


فلــــك دائــــــــرِ (



وقد أولع الثاعر بصور البديع من الجناس غير التام على الاكثر فلم يرد الجناس التام في شعره إلا قليلا. فقد جانس الثاعر بين (نعرت وناعورة) و (دائرة ودائر) وللسري الرفاء أوصاف بديعة في وصف الدو لاب أحسنها ما قاله:



مَــــا زالَ يَطْنُ بُ رِفــدَ البَحــرِ مُجْتَهِـداً

أتى الشاعر بالنتبيه المعنوي العاطفي ليدل على تأتيره في روحه إذ صورت له مخيلته إن
اللدو لاب رجل مغترب بعيد عن أوطانه فهاجت أثشجانه حينيا وطربا إليها وما الائها الاصوات التــي

 المطر فبكى شجوا عليه وصار له أبا حدبا عوضا عنا عن الغمام فشمر ساعيا يطلب رفد البحـر اللبر حتى ألبسه ثوبا من السنسس مطرزا بالاز هار .
فهذه النتثبيهات البديعة تذل على سعة خيال الثناعر وملكته النتصويرية السامية التي تلتقط

وفي كل تنثبيهاته نراه يجاري من سبقه من الأقدمين حتى قال عنه بعض المعاصــرين:
(هو زخرف حسّي لم يشفع بتقافة عميقة ولا فلسفة)( (ء).

 ـ القباب:
ويستمر الشاعر في عرض الصور مازجا بين التحليل الادبي والتزيين بالــصور الفنيــة
فيذكر من مكملات القصر وجود القباب اليضض في أعلاه إذ بدت مبتسمة ضاحكة تحيط بهــا الخضرة والازهار من جميع جهاتها، فقد أضفى الثاعر صفة النثخيص وبث الحياة في هـــا الصرح الجامد بحيث بدا ضاحكا ومبتسما، كما اضاف إليها نـط التنثبيه فهي كالكـا بنيانها وهي مضيئة في الظلام حتى إن العين لنكل من إدامة النظر إليها، إذ يقول:



عــــى مَـــنْ خَطَّهــا أو مَـــن بَنَاهـــا




## المحور الثاني وصف الحراقاتات (السفن والعربات النهرية)

مظهر آخر من ملامح الحضـارة العمر انية في بيئة الثاعر إذ كانت عبارة عن سفن تتخذ للتنزه في النهر وتختلف عن السفن الاعتيادية في كونها ليست مجرد ألواح ومــسامير وإنـــــا كانت هذه السفن تتخذ أشكالا معينة فإما ان تصنع على هيئة الأسد وإما على هيئة العقاب و إما على هيئة الدولفين. وقد أُعجب بها الشعر اء بوصفها مظهر ا عمر انيا ومنهم السَّريّ الرَّفَّــاء إذ وصفها بأنها كبيرة يسافر عليها إلى مددوحه، إذ صور ها كالناقة تحدو ها الريــاحـاح الــشمالية،

ويستمر بها السير السريع فيقول:





إليــــكَ أُطــــــرْنـا مــنْ دِيــارِ رَبيـَـــةٍ

تَمَادَى بِها السَيْرْ الحَنَيــث فلـــْ تَجُــلْ تَتُــدُ علــى الأكــو اج بَاعــاً كـــــأَنَّهُ

و السفينة هذه تسحب ذيلها ومؤخرنها في المسير كأنها تختال اختيالا وقد صور سرعتها كالسحاب، تشق الماء كالحية السوداء التي تترك في الرمل اثرا عند مرور ها عليــه، ولكنهـــا تختلف عن المطابا التي ترفع رؤوسها كي تسري ليلا فهي ترفع أذنابها ومؤخر اتها فقد أجـــاد الثشاعر في رسم هذه الصور التشبيهية كما في قوله:
 أُهــــــدى لهـــــا سَــــــــو ادَ الإهـــــابِ كُــلُ زْنْجِيَّ داءَ أَبقتْ في الرَّمل إثْـــــــرَ انْـسيابِ

 ويسترسل الشاعر في رسم الصور الجميلة للسفن فيذكر انها مقيَّة في البحر كالعــذارى ولو لا أسر ها في الماء لخلعت عذاريها يسبر عليها الغلمان والقيان فلا يقطعون غيـر شــــبر،
 و هذا الوصف من جمالية النتخيص و التجسيد الذي بر ع فيه الثـاعر، فقد أضـاف إلـــى ذلـــك الوصف بأن جعل من السفينة مرتعا لشر ابه، وموطنا لنشوئه( (־)؛، يقول:



 بالقار فقد شبهها بالخيل تتسابق في حركتها فوق الماء فتثير حبابا أبيض كأنه نقع كـــافور، إذ

 إِذا جَرَيْــنَ على أرْضٍ مُمَـــنَّــــــــةٍ قَـــــلَّ الغِنــــاءُ ورَرَنَّــــــاتُ النَّــــو اعِيرِ غِناؤُ هـــا فيـــهِ ألــــانُ الـــنُـــكورِ إذا



ويستمر الثاعر في عرض صور التشبيه التنثيلي إذ صورَّر العربة عندما تتر اءى لـــهـ
 كزنجية في لونها وأخلاقها، إذ يقول:

 وأبناؤُ ها السُّوُدُ بِــيضنُ التّر اقِــي(\&)


ولعل التشبيه من الصناعة التي جاءت مبثوثة في أوصـافه لأنه كما ذكــر عنـــه بعــض الأدباء بأنه (كثير الافتتان في النثشبيهات والأوصاف طالب بها ولو لــــــي يكــن لهــا رواء و لا منظر)(.).0.

# المحور الثالث <br> وصف الأديرة 


 رياض تسفر عن مكنوناتها بالورد والخضرة والجمال والأنهار والغـران المحيطة بها والنسيم




 من الورد، وهذه الزهور تكثف عن أغصانها وتجعلها واصفة في هذا الثوب. كنـلك أثنار إلى الريح الطيبة التي تمر على الغدران فتحرك مياهها وتجعل فيها أمواجا إِا إذ قال:





 يــا دَيْـرُ يــا ليــتَ دَارِي فـــي فَنائـــكَ ذا



 وعندما يهب هذا إلنسيم تتفتّح الِّزهور وييرد الماء، كما في في قوله:







إذ كانت هذه الأديرة مقصد الثعر اء يستمتعون بمناظر ها الخلاّبة ورياضـــهـا النـضضرة وخمور ها المعتقة التي يعتقها القساوسة لكي تكون لهم مصدر رزق كبير، ولم تكــن الأديــرة مقصدا للشعر اء وحدهم، بل كانت كذلك مقصدا لكثير من الخلفاء أمثال الرشيد و المأمون ولكل منهما بها اخبار فياضة بالبهجة عامرة بالسرور ولعل أشثهر هــذه الأديــرة (ديــر الأعلـىى)



رَاحَصنَـــــــوْبُ المُزْنِ فيهِ وبَـــَـــــرْ
 أَمْ رَبيـــعٌ عــنْ جَنَــى الـــورَدْدِ سَـــفَرْ؟ طُوِيَـــتْ عَـنْ بُـسْـطـِهِ تِلْـــكَ الحِبَــرْ وَرِقــــاً مــــنْ بَــــيْنِ أورَاق الــــشَّجَرْ


دير الأعلِى: . . .








الملاحظ على هذه الأبيات أن الشاعر يتشوق إلى هذه الحضارة الرائعة (الدير ) ويتغنى
بهو ائه وغيثه وهو اه في رقة بالغة ويمعن في الصناعة اللفظية فيطابق فنيا بين (راح) و (بكر) وبين (راق) وبين (كدر) كما يجانس بين (هو اء) وبين (هوى) وبين (رق) وبين (راق) وكلها جناسات غير تامة قد أكسبت النص رقة وجمالا. في حين يذكر الثناعر مجلسه المرح الــذي انصرف فيه إلى الشر اب ويذكر تثبيهين حين يشبه في البيتين الخامس و الــسادس، إذ يـشبه
 الغدر ان برياض نبتت بين الغدر
إن بر اعة الشاعر في عرض الصور البيانية لا تكاد تتجلى هنا إلا في تتسيق هذه الطاقة الابداعية في عرض الصور المتسقة الاسلوب المتجانسة التزتيب. و هذه الابيات جميلة بلا شك غنية بالصور من التشبيهات الطريفة وإن كان الثاعر قد خرج على حدود النحو في كثير من الأحيان لكي يحافظ على نظام القافية المقيَّدة
وخلاصة القول: إن الاديرة أثنَّت في الناحية الأدبية، بما جعل الشعر اء يختلفــون إليهــا ويقولون الثشر العذب، وينادمون الرهبان الذين شاركو هم في الأدب و الثقافة العامـــة، والـــذي الـا يهمنا من الكلام إنما هو أثنر ها في المجتمع من حيث إنها كانت مقصدا لطلاب الصيد ومحطـــا

للقو افل و المسافرين(7). فضـا عن ذللك فقد كانت مظهر ا بارزا من مظاهر الحياة الاجتماعيــة والثقافية.
فضلا عن كونها مر اكز دينية للمسيحية وأنموذجا للعمائر التي قامت فــي هـــذا الاقلـيم (الموصل) قبل أن يفتحه المسلمون(ov)•


يحفل ديوان السَّريّ الرَّفَّاء بأنموذج آخر في وصف حال العمران في المجتمع الحضاري في عصره ألا وهو وصف الحمَّام وما فيه من ماء متدفق حار يريح النفوس، وقلما نجد مثـــل هذا الوصف عند الشعراء الآخرين، إذ أجاد الشاعر وأغرق في تشبيهه، إذ ذكر الحمَّام بأنــــهـ منزل محبوب تُثني عليه جوارح كل من يدخله فجدر انه مدنلئة بالينابيع المتدفقة بالماء الساخن، وحيطانه مزركشة بالرسوم والصور التي تمتل الحرب بفرسانها وسيوفها وخيولها كما تمثـــل وترسم مجالس الشراب من جهة أخرى(1ه).
ومن خلال قر اءة اشعاره في الديوان نقف على تشبيهاته الطريفة، إذ شبه سقف الحمَّــام
بقحف من البلور، وشبه جدر انه البيض بالفضة على سبيل النتبييه النتثيلي، كما في قوله:
 يجـــــاورُ الـــــرُوحَحــــــهِ الطْنْـــــبُ






 فَضَارِبٌ مِسـنْهُ وـَــضنـــــــرُوبُ(09)

ولا يغيب عن مخيلتتا ما أضافه الشاعر من عنصر التشخيص و التجسيد خدمة للنص الشعري، و لا سيما في البيت الرابع عندما صور جدر انه ضاحكة تشبه الفضة في جمالها. كما إنه جانس في البيت الأخير بين لفظتي (ضـارب ومضروب) وجاءت الألفاظ متتاســقة، فهــذ الأبيات اللسابقة التي تصف الصور المرسومة على جدر ان الحمام و التماثيل المنقوشة عليهــا،


الشعر والأدب فهو كما يقول بعض المعاصرين (لا يقل عن وصف أبــي نـــو اس للتــصـاوير المرسومة على كؤوس الخمر، أو وصف البحتري لإيو ان كسرى)(.7)•
 سوداء مزركشة بالخرز الأسود الثثين، كما إنه أجاد في رسم صور الطباق الإيجــابي بــين



 مُعـــــــــَّل قِسْمَةٌ مَا شَـَــابَها عِـــــوَجُ (T)

 استدعى يوما صديقه أبا عثمان إلى حمَّام حيث تطرق إلى وصفها وذكر وسائل الإغر اء التي تدفع صديقه إلى ثلبية الدعوة، فيصف المكان بالرحابة، ينبع الماء من جدر انه وقد سقف بقطع مستديرة من الزجاج السميك كأنها الأقمار في كبد السماء، وأما الرواد فلا تثريب عليهم، يخلع الحي منهم الثوب حين يخلع ملابسه فيبدو ممشوقا كأنه الحسام وقد فارق الغمد، و هذا الحمـــام لفرط جماله و اقتصاره على أهل الحاضرة فهو يملأ نفوس سكان البادية حقدا و غيرة من أهــل الحضر(זّ)• وقد حقق الطباق الإيجابي بين لفظتي (البادون و الحضار) منــــى جماليــا فـــي النص، كما في قوله:

وتَـــرى الـــسنَّــــــَاءَ كثيــــرةَ الأقمــــارِ

فيـــــهِ فَيَخطِــرُ كالحُــــــــامِ العَـــــارِي
جُعِلَـــتْ لــــهُ عِوَضــــاً مِــنـنَ الأَطْـــــارِ
إلاّ وأحفــــــهـم علـــــــى الحـــــــَّارِ


أَسَعَيــُ هل للكَ فـــي زِيـــارةِ منــــــــزلٍ رَحْــبُ تُلاقَـي الجُــــــرَ فيـــهِ يَنابِعــاً



 ثم يعرض في أبيات أخرى من القصيدة نفسها الصور المرسومة على الجدران وهــــي صورة لجيشين متقابلين متحاربين وصورة الخيول تخطر بين القنا العالية والسيوف الممشوقة بغير بو ارق ودون رهج أو غبار، وفي صورة أخرى من جانب الحمام جماعة مــن النــدمان

وهم جالسون على مو ائد الثر اب يناول بعضهم بعضـا كؤوسا متر عة من العقار وليست كــلـ هذه الأمور من الحقيقة في شيء لأنها رسوم على الحائط تزين المكـــان وتـــر الحاضــرين
 كسرى الذي تمتلها البحتري بسينيته المشهورة، إذ قال الستَّريّ الرَّفَّاء:

 زَحفــانِ لَمْ يَحْــظَ العَزيــــــزُ بِرُنْبَـةٍ
 قَربَبتْ مَحَاسِنُهُ مِــنَ الأبْـــــَارِ (70)


وعلى العموم فإن الثاعر أجاد في هذه الأوصـاف إجادة عظيمة وبلغ شأوا بعيــدا، ومن الجدير بالذكر أن الثشاعر لم يكن مبنكر ا عندما أجاد في وصف هذه الرســوم والـــصور على الجدر ان، فقد سبقه في ذلك أبو نواس والبحتري و المتتبي كبار شعر اء العصر العباسي.

## ـ ـ القلاع:

لقد أجاد الثاعر في وصف القلاع التي بناها الأمير سيف الدولة الحمداني وكان يـصفها دائما بكونها عالية مرتفعة في الجو ومشرفة على النجوم كما إنها لامعة مرتفعة وجميلة فعندما وصف إحدى القلاع ذكر أن هذه القلعة أشبه بالجبال وهي كالقائد الذي يحيط به جنوده، كذلك شبه شرفاتها العالية بالنساء الجالسات في ملاحفهنْ وذكر أيضـا أن سيف الدولة عندما أحــاط
 صنع قلعة تشبهها ولكنها من حدبد فعندما رأت القلعة الحقيقية صورة القلعة الثانية المصنو عة من حديد أوشكت أن تميل ونتحرك وذلك لثدة اندهاشها وتعجبها إذ يقول:

علـــى قِــــــِ الـــسنَّحائِبِ أو صــــعودُ

نِـــســــــاءٌ فــــي مَــــلاحــــــِهِا قُحُـــودُ
فَـهُــنَّ على تَـــــــرائِـهـهَــــا عُـقُودُ


أحَطْـــت بهــــا الأَسِـــــنَّةَ لامعــــاتٍ

رَأتْ أَمثغ ــــــالَ صنــــورتَها حديــــــاً

ونظير هذا الوصف ما قاله الثاعر في وصف قلعة أخرى بناها سيف الدولة فأثثار إلى مدى ارتفاعها وعلوها في الجو حتى لو كلَّمت الريح لتصور من رأى ذلـــك المنظـــر أنـهــــا شخصان الأول محب والآخر لائم. فقال:
وخافقةٍ في الجَوِّ إِنْ نَاجَتْ الصبَّبَا حَبِبِتَهُــــا فيـــهِ مُحِبَّاً وعَــاذِلا (VY)

ويسترسل الثشاعر في أوصافه للقلاع فنر اه في مكان آخر من الديو ان وشبهها بــالهو ادج
في حسنها وجمالها كما إنها عالية ومرتفعة حتى إنها تتخذ من الجبال مطية لهــا، فــذكر أن السماء إذا انعكس خيالها على هذه القلاع تشرف على النجوم التي ترى على جو انبهـــا يمينــا ويسار ا. كما إن هذه القلاع لشدة لمعانها من ير اها يحسب ان سيلا من الذهب قد صب عليها، ولجمال هذه القلاع واختلاف الو احدة منها عن الاخرى فهي تبدو للعين كالغيد الحسان اللاتــي خرجن متبرجات إذ قال:

جَـــــــاعِلاتٌ مَطيَّهـــــــا الأجبـــــــالا
 يميـــــناً مِــــنْ دُونِهــــــا وشـــــــالا ذهـــــباً ذائـــــباً عليهـــــا فَــسَــــــالا

عــــذارى تــبرَّجَـــت أَثشــــــــــالا (ها)


 لامعـــاتٌ كأنَّنــــا الــسيَّلُ أجـــــرى وكأنَّ العيــــونَ تَلْــــُ منــهـــــنَّ

وصف عدد من الثعر اء العباسيين الجسور وكانت اغلبها من الجسور المقامة على نهــر دجلة فعندما وصفها الثعر اء لا بد من الإشارة إلى لطافة الجو واعتداله ورقة الهــو اء فوقهــا للالالة على جمال موقعها ولهذا نجد أن مثل هذه الأمور تتكرر لدى أكثر الشعر اء. وهذا مـــا ذكره السَّريّ الرَّفَّاء عندما صونَّر منظر ا للجسر فقد اعطاه صورة تختلف عن الصور الاخرى، إذ شبه هذا الجسر الموجود فوق الماء والسفن التي تسير تحته مع الظال التي يتركها بالثوب المطرز الذي وضحت خطوطه السوداء، ثم ذكر أن هذا الجسر عند حلول الظلام يشبه إلـىى درجة كبيرة الخيول السوداء المجتمعة حول ماء عذب فقال:

$$
\begin{aligned}
& \text { دُهُمٌ مِنَ الخَيلِ على روَاءَ (99) }
\end{aligned}
$$

ومن الجدير بالذكر أن هذه المقطو عة هي اليتيمة في ديوان الثاعر . إذ عرض لوصــف الجسر بقطعة صغيرة فقط.

## - خزانة كتبه المنزلية:

وصف الثاعر خزانة كتبه، ومن الجدير بالذكر أن ابن النديم قد أغفل ذكر هذه الخزانـــة
 كتب خاصة وصفها في شعره فضلا عن عمله في خزانة الأمير ناصر الدولة الحمداني فــي الموصل(V)) ونطالع وصف السري لخزانة كتبه من خلال ما جادت بـــه قريحتـــهـه الــشعرية الجميلة إذ قال:








 مَنَحَتْكَ مِنْ صنَـوب العٌقــولِ منـــاهلا (Vr)


إن هذه القصيدة دلتنا على أنه كان يمتلاك كتبا يعتز بها، ويصف أثر ها الفكري و العلمــــي
 فالسري قال لصديقه أبي بكر محمد بن علي المر اغي ولنا نحن أصدقاءَهُ بعد ألــــ ســـنة: إن ربيع الموصل إذا ما مضى وترك أز هار روضة ذابلة يضوع من أحد جو انب دار اتـه الجميلـــة ربيع دائم يضم كائنات خرساء لكنها أفصح المخلوقات هي الكتب التي تحترز بين دفانتها على
 أغلفة الكتب هذه التي تتقل للقارئ علوم القدماء وتشحن العقول لكي تثبت علوم الحاضر مــن أجل مستقبل أكثر إثر اقا ونقدما(VY)• ولعله اختار لفضل الغرف في منزله بالموصــل لتكـــون

خز انة كتبه بعد اتصـاله بالأمر اء الحمدانيين وتحسن حالته المادية（\＆）／وإذا كانت أبياته الشعرية قد دلتتا على امتلالك السَّريّ الرَّفَّاء خز انة كتب فإننا نعدم أبياتا أو وثيقة تصف لنا مصير هذ الِّ
 إليها．وقد ضدت هذه الخز انة مختلف دصنفات المعرفة الأدبية（vo）．

## هوامش البحت

’ ينظر ：تاريخ التمدن الإسلامي، 10 ／． 1 （．
「
「 ؛ ينظر ：أمراء الثعر العربي في العصر العباسي، ov．


「
＾ثناريخ الموصل،
9 ينظر ：مساللك الأبصار في ممالك الأمصار،／／／Mar．
＂
＂ديو انه،
＂
「
\％
ه1 أبو محدد عبد الهّ بن عمرو بن محمد الفياضي．كان كاتبا وأديبا، ناظما وناثرا وكان سيف الدولة يحبه ولا يفضل أحدا عليه في السفارة لحسن عبارته وقوة بيانه في الكتابة．（يتيمة الاهر（IV／I ）．

$$
\begin{aligned}
& \text { " ' ينظر : فنون الثشعر في مجتمع الحمدانيين، A1. } \\
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 19 ديو انه، / / }
\end{aligned}
$$



$$
.(\Gamma / \Sigma / \varepsilon
$$

> זبد بدائع البداية، ror -ror.

「


r


＂
＂بينظر ：السَّرّيّ الرَّفَّاء－حياته وشعره، AN－NV．

「 ديو انه،
を



r ديو انه،／／
－ي ينظر ：السَّريّ الرَّفَّاء－حياته وشعره، V7－V0．

「

\＆؛ الديوان،


．YOV／r／ديو انه،

9 د ديو انه،
－الفهرست، YミV．
＂



> \&ם ديو انه، ז/ סץץ - צזץ.

ه0 ينظر : فنون الثعر في مجتمع الحمدانيين، هعץ. ينظر : سيف الدولة الحمداني، MVY
ينظر : الدولة الحمدانية في الموصل وحلب، /ع or
^ه ينظر : فنون الثعر في مجتمع الحمدانيين، رN^.
9ه ديو انه، // •

"
rr السَّ
「

07
r
V
^"

ينظر : الفهرست،

. 09 .


Vo ينظر : موسوعة أعلام الموصل، YV7 / / Y. وينظر : وصف لخزائن كتب أدباء الموصل في القرن الرابع
الهجري، 9r-_•ع.

## المصادروالمراجع


.م1971

- بدائع البداية، علي بن ظافر الأزدي (تّ (7هـ)، تحفيق: محمد أبــو الفــضل إبــر اهيم، المكتبة

الأنجلو المصرية، القاهرة، •9V ام.

- تاريخ التمدن الإسلامي، جرجي زيدان، منشور ات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت. - تاريخ الموصل، القس سليمان الصائغ، جّ، دـ، د.ت
- تتمة اليتيمة، الثغالبي (ت - خزائن كتب الموصل عبر العصور، بسَّام إدريس الجلبي، د.ت.

ـ خطط الشام، محمد كرد علي، ط دمشق، سنة 9 ام ام.
 - ديو ان السَّريّ الرَّفَّاء، تحقيق: د. حبيب حسين الـــيّ
. 911

- ديوان المعاني، أبو هلال العسكري (ت 90بهـ)، ط القاهرة، مكتبة القسي، - الدولة الحمدانية في الموصل وحلب، د. فيصل السامر، جا، طـ، طا، مطبعة الإيمان، بغــداد، . 9 P .
- رحلة ابن النديم إلى الموصل، الدباغ، د.ت

- سيف الدولة الحمداني، د. مصطفى الثعكة، مطابع دار القلم، القاهرة، 909 ام. ـ الفن ومذاهبه في الشعر العربي، د. شوقي ضيف، مكتبة الار اسات الأدبية، دار المعارف، مصر، القاهرة، طی، د.ت. ــ فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، د. مــصطفى الــشعكة، مكتبــة الأنجلــو المــصرية،

$$
\begin{gathered}
-\infty 1 r \vee \wedge \\
.190 \lambda
\end{gathered}
$$

ــ الفهرست، ابن النديم(تهم^هـهـ)، (أبو الفرج بن إسحاق)، دار المعرفة للطباعة والنـشر، لبنان،
د.ت.

 للطباعة و النشر و النوزيع، د.ت.


 تحقيق: يونس أحمد السامر ائي، أبو ظبي، المجمع النقافي، r. . .
ـ المنتخب من أدب العرب، أحمد الاسكندري ومجموعة أدباء، جا، طـ الأميريـــة القـــاهرة،

ــ موسوعة أعلام الموصل، بسام إدريس الجلبي، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، كلية
 الحدباء للطباعة و النشر

- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محدد ابن خلكان (ت الهـ اهـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صـادر، بيروت، د.ت.
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، ابو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري(ت 9 〔هـ)، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، د.ت.


## اللدوريات

ـ وصف لخزائن كتب أدباء الموصل في القرن الرابع الهجري، د. محمد نز ار الدباغ، بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي الرابع (الدولي الأول) تحت عنوان الجهود اللغوية والأدبية في الموصل عبر العصور، كلية التربية الأساسية، قسم اللغــــة العربيــة، جامعــــة الموصــــلـ، .

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

