# ابن الحَنَّط الأندالُسِي <br> حَيـاته وها تَبقّى هن شِعره (") 

د/ محمّد عبد اللهُ عبَّس الثشآل دكتوراه في الألب العربي

## الملخص

يسعى هذا البحث إلى إير از شاعر أندلسي مشهور بين الأدباءو الكتاب وهو ابن الحناط الأندلسي، وقد تغافل عنه الباحثون و الدارسون في دراستهم للأدب الأندلسي. برز ابن الحناط وعلا نجمه في قُرطبة، حيث ظهر مع مع بداية القرن الخامس الهجري
 الملوك والأمر اء والوزراء ويمتدحهم لطلب المال والتكسب به، ولهذا قامت شهرته على المدح، كما تناول أغر اض الثعر التنليدية المختلفة كالوصف، و الغزل، و الرثاءو وغير ها. وقد عزم الباحث على جمع شعره، ودراسته دراسة أدبية تحليلية، فتتاولت في هنـه الاراسة: حياته، وعمله، وعلاقته بابن شُيلد صديقه، ورحلته إلى الجزيرة الخضراء وخروجه من قرطبة، ووفاته، ومؤلفاته، وفي شعره تنتاولت: موضو عات شعرهن ه، وتشيعه، كما تناولت شعره در اسة أدبية تحليلية؛ فلاحظنا أن لغته الثشعرية اتنست بالسهولة ولة و البساطة و البعد عن الغريب والوحشي من الكلام، كما اهتم ابن الحناط بالصورة، ونلاحظ في أسلوبه أنه تأثر بالثشعر المشرفي والأندلسي، وأكتر من استخدام المحسنات البديعية في شعره، وتنتاولت الموسيقى في شعره.

## Abstract

This research seeks to highlight the famous Andalusian poet among the writers and writers, the son of al-Andalus Andalusian, has been overlooked by the researchers and scholars in their study of Andalusian literature.

Ibn al-Hanat and his star emerged in Cordoba, where he

appeared with the beginning of the fifth century AH in the era of the sovereign state, the end of the Umayyad state, and the first era of the state republic, and was approached by kings and princes and ministers and praises them to request money and gain it, Various traditional hairs such as description, spinning, lamentation and others.

The researcher intends to collect his poetry and studied it in a literary and analytical study. His study dealt with his life, his work, his relationship with the son of his friend, his journey to the Green Island, his departure from Cordoba, his death, and his writings. We noticed that his poetic language was characterized by simplicity, simplicity and distance from the strange and brutal of speech. Ibn al-Hanat also took care of the image, and we note in his style that he was influenced by oriental and Andalusian poetry, and more than the use of virtuosity in his poetry.

## توطئة:

إن تراثنا الأدبي - في الأندلس - يزخر بكبار الشعراء والأدباء ممن


 على جمع شعر ه، ودر اسة حياته وشعر هـ

 حَمُود)، ونهاية اللولة الأموية على يد هشام المتنّ بالهِ الأموري
 شعره بعض الأحداث التي وقتت آنذالك.
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثنال: ابن الحناط الأدلسى، حياته ومـا تبقى من شعره




 العربية والآداب الإسلامية، شاعراً مفلقاً كاتباً بليغاً "، مُتقفّاً في الأدبا والبالغة والشعر هـ
وكان بنو ذَكْوَانْ" هم الذين كَفَوْه مؤونة الدهر، وفرَّغوه للاشتغال بالعلم"، وقد تم إخراجهم من قرطبة، وحُملوا إلى المرية، ثم عادو أخرى في نفس العام - تقريباً - إلى قرطبة، بعد مقتل واضح الفتّى الصقلبي، إلا أنهم لم يعاودوا بعد العمل ولا تقلدوا و ولاية؛ عمله: كان ابن الحناط يتكسب من تطبيب الملوك والألأمراء و غير همر، كما كان يقوم بإقراء النحو وتعليم اللغة العربية لأولا لاد الأمراء وغيراء وغيرهم،

 يخطئ الصنّو اب في فتواه ببراعة الاستتباط؛ وتُطبَّب عنده الأعيان والملوك و الخاصتّة، فاعتُرف له بمنافع جسيمة، وله مع ذلك أخبار كثيرة مأثؤورة". عمل ابن الحناط بالكتابة في عهِ هشام المعتنّ باله الأموي

 كما غاب على ابن الحنّاط المنطق فاتُهم في دينه ونُفَي عن فُرطبة
 وتأدييه أولاده، وبعد طرده من قرطبة ذهب إلى الجزيرة الخضر اء وظل في

كَف أمبر ها محمد بن القاسم بن حمُود (ت/ • ع عهـ)

بينه وبين معاصره ابن شهُيْا: بقي ابن الحناط أكثر أيامه في قرطبة، ولم يسلم من المناقضات و المماحكات بينه وبين صديقه ابن شهَيْم الأندلسي ؛'، و هذه هي رسالة ابن الحناط لأبي العباس بن ذكوان؛ كتبها ليأخذ بمعارضتها ابن شهَيْ، منها: " الإسهاب كلفة، والإيجاز حكمة، وخواطر الألباب سهام، يصاب بها أغراض الكلام؛ وأخونا أبو عامر يُسهبٌ نثراً،
 الآداب، وأوتي فَصلْ الخطاب، فهو يستقصر أسانيد الأدباء، ويستجهل شيون العلماء". ويقول فيها داعيا إياه إلى معارضته، متوقعا عجزه من أن يلحق به في مضمار الكتابة و الشعر: " فأنشدها أخاك الثههيّي مكلفة على العروض و القافية معارضتها، ومحملّة على اللين و الشدة مقارضتها، فستوقد بقلبه قبساً،
 وفي هذه الرسالة ينظم ابن الحناط قصيدة ويطالب فيها ابن شهيد معارضتها، ويؤكد - بكل فخر وكبرياء - أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، فمنها يقول ( قصيدة: هم): (مخلع البسيط)

## 





ولم يكتف ابن الحناط بمخاطبة ابن شهيد برسالة أو قصيدة يتعرض له فيها و إنما تُعد الأمر إلا أنه كان يُسيء إليه في المحافل، ويكيد له المكائد، فقد " كان كثير الإنحاء عليه، جالباً في المحافل ما يسوء الأولياء إليه""، و هذا يدل على شدة الخصومة التي كانت بينهما، فابن الحناط - كما وصفه ابن بسام - " رجل موهَّن في دينه، مضطرب في تدبيره، شديد الحذر على نفسه، فاسد النتو هم في ذاته، عجيب الثأن في تفاوت أحو اله"، وُلد أعشى

1 § $\qquad$ د. محمد عبد الهُ الشال: ابن الحناط الأدلدىى، حياته وما تبقى من شعره
 نور عينيه بالكلية، فازداد براعةً، ونظر في الطب بعد ذلك فأنجح علاجاً "^^. وبالرغم من شدة الخصومة بينهما إلا أننا نجد ابن الحناط في في قصيدة يتدّ فيها ابن شُهيد ويصفه بصفات حسنة (ق: \& Y): (البسيط)




كما نلاحظ أنه عندما علم بخبر وفاة ابن شُهيد بكى وأنشد بديهة (ق:
£ (): (السريع)



رحة ابن الحناط إلى الجزيرة الخضراء وخروجه من قرطبة:

 تقريبا - علم بوفاة ابن جهور، فأرسل إلى ابنه قصيدة يرثي بنولية الخلافة بعد أبيه، ويُّقي في قصيدته اللوّ الوم عليه بتصديقه ما شاع عنه

$$
\text { من هجاء والاه، فيقول (ق: } 9 \text { 1): }
$$




ضاقت بابن الحناط السُّل، بعد طرده من قرطبة، فطرق أبواب



أرسل ابن الحناط رسالة مدح وشكر لحسن الضيافة والكرم للوزير القاضي
 المذكور يُؤويني كنف رعايته وتلّحْفِني جناح عنايته ... حكم فعدل، وقال ففعل، وزير وضعت الحرب أوزار ها، ومدير جعلت عليه الخلافة مدار ها" وعندما نولى العالي إدريس بن يحيى بن على بن حمّود حكم مالقة
 " هنأ الهه أمير المؤمنين وابن خاتم النبيين مُلكاً كان تأييد الإله رائده، وحسن اليقين به فائدة" " بـ
ظل ابن الحناط في مالقة فترة قصبرة من الزمن "r و غادر مالقة
 الخضر اء في كنف أمير ها محمد بن القاسم بن حمّود المهذي صـاحب الجزيرة الخضر اء إلى أن توفي بها.
ونعتقد أن ابن الحناط قبل وصوله إلى الجزيرة الخضراء أرسل
 بَطْلْيْسْ -ه، وذلك بعد نوليه الحكم في جمادى الأولى سنة يطلب منه العطايا التي يغدق بها على الأدباء والشعر اء^،، فخاطبه برسالة الاء (المهرجانية) وسماها (وشي القلم وحلي الكرم)" الّ، ذكر فيها حاله، وسوء ما آل إليه من الزمن. فمنها: " حجب الله عن الحاجب المظفر - مو لاي وسيدي - أعين النائبات، وقبض دونه أيدي الحادثات " ، ومنها : " وما حرك الحاجب - أيده اله - بكتابه ساكنا بحمده، و لا نبه نائما عن قصده ... و لابد أن يمد لي الأمل كفيه، ويهز لي الجذل عطفيه، فلئن أزهى بنظمه، فإنه من شعره، ولئن أعتزي بفضله، فإنني متعلق بحبله، ومعترف بأن الارّ يغترف من بحره، وغير منكر على أن أحلب من أخلاف دره، فخذني أعزك الله إليك، فقد تطارحت بنفسي عليك، ورغبت في حلول فنائك، وآثرت أن أصبر
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثثال: ابن الحناط الأدلسىى، حياته ومـا تبقى من شـره تحت لو ائكّ" "「"

وفاته: قيل: إن وفاة ابن الحناط كانت قريبا من سنة • •
 إثره ابنه الذي لم يكن سواه بمالقة
 والأربعمائةء؟「. والرأي الأقرب - في نظري- أن وفاته كانت كانت بالجزيرة

مؤلفاتّه: له ديوان شعر مفقودهr، وله رسائل ومدائح منها (المَهْرَجَنِيَّة) سماها ( وشي القلم وحلي الكرم )، وخاطب بها بها الحاجب




 رسالة خاطب فيها القائد ابن دري"، وإو وأورد له العماد الأصفهاني رسالة طردية في وصف الظباء وصيدها ووصف فيها على بن حمود "؛ كما أورد رسالة شكر للوزير الفقيه عبد الشا السطيعي السبتي ؛
وله رسالة في وصف رسالة ابن الباجي٪
 فصل قال فيه: بعثّ إليك برسالة الوزير الكاتب أبي عمر الباجي في البهار، منقولة بخطي على اختلاله، واختلاف أشكاله" "؟

## ثانتيا: شعره:

منزلته الأدبية: ابن الحناط له منزلة كبيرة عند النقّاد والأدباء، فقـ
 كان دُتقندّما في الآداب والبلاغة و الشعر؛ ؛؛ أديباً بار عاً، وشاعر اً كُفلقّاً، وكاتباً بليغا، وهو زعيم من زعماء العصر، ورئيسٌ من رؤساء النظم والنثر في ذلك الأوان ... وبقية الأدباء النحارير في الشعر ه؛
وشعر ابن الحناط كثير مجموع لم يصل إلينا منه إلا القليل اجتهـنا
 وتفننه في صناعة النظم، بما يجسد شخصبة الشاعر الأندلسي ويطبعها بطابع بيئتّه.

## موضوعات شعره:

أغلب شعر ابن الحناط في: المدح، والوصف، والغزل، والرثاء،

قامت شهرة ابن الحناط على المدح و التكسب بشعره9؛، فمدح الملوك و الأمراء، والوزر اء، و الفقهاء، وبعض أصدقائه، ومعانيه في المدح تنقليدية، لا تخرج عن المألوف، فهي من قبيل التكسب وطلب المال من الممدوح، و ألفاظه سهلة بسيطة " "إلا أن فيها بعض المبالغة، كما في قصيدته التي



 وله من قصبدة طويلة يمدح فيها ابن ذكوان، منها (ق: 0٪): (مخلع
$1 \leqslant 0$ $\qquad$ د. محمد عبد الله الثنال: ابن الحناط الأدلسىى، حياته ومـا تبقى من شعره


وفي بعض قصـائده لاحظنا تطور ا جديدا لقصبدة المديح على يده " فمزج المدح بالطبيعة، وصـاغها على نسق جديد كأن يستنطق الزهريات ويصلها بالمدح أو يصف الربيع ويصله بالممدوح " "O ، فمن ذلك فوله في









بأحســــــنَ مــــــن أطـــــــلال عَّنــــــوَة مَنظــــــــراً



اسنخدم ابن الحناط في الوصف أدو اته الفنية ببر اعة و اقندار، كما أكثر من التشبيهات، والاستعارات في صوره، فجاءت لغته سهلة لا تحتاج إلى معجم. فمن هذه النصوص وصفه لحمامة تشدو، ونتفاعل معها الطبيعة،

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^.
فتتمايل الأغصان، وكأنها تودع بعضها بعضا، ويأتي النسيم فيحرك كل ساكن، فيقول (ق: 7): (الكامل)









وجاء الغزل في شعره في ثلاثة نصوص ״ ^، ومعانيه فيها تقليدية،
فمنها يتغزل في غلام ساقي (ق: بّب): (الكامل)







والرثاء، وهو مدح للميت، وقد أوردنا مقطوعة في رثاء ابن شهيد
 التوجه الفلسفي للموت، وإنما هي كلمات بكاء وعويل على يتقرب منه الحناطيّ من أجل النكسب وطلب المال. فـل فمن ذلك مرثيتّه في الوزير ابن ذكوان (ق: ه ب): (الطويل)






أما الفخر، فنلاحظ أن ابن الحناط كثبرا ما يفتخر بشعره ويعبر عن ذاته في بعض الأحيان، فنر اه يفتخر بنثره وشعره، فيقول (ق: • ب): (مخلع البسيط)

$\qquad$ د. محمد عبد الله الثلال: ابن الحناط الأدلسى، حياته وما تبقى من شعره

ويفتخر بمدحه الملوك والأمراء وغير هم من المعالي، فيقول (ق:
(الطّ): (الطيل)



## تشيّع ابن الحَنَّاط:

اتصل ابن الحناط بالحَمُوْديين العلويين في قرطبة ومدحهم، وفضلهم على جميع الناس، وذكر صر احة حُّه وعشقه لآل النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبني حَمٌود، فيقول في مدح المعتلّي باله يحيى بن على بن حَمّود (ت/ (ق


ويذكر مكارم الحمّودين بأنها مكارم هاشمية، وأفعالهم علوية"،
فيقول (ق: Y^): (الو افر)

ويذكر هم صر احة ويصف المعتلي باله الحمّودي، فيقول (ق: آ):
(المتقارب)



ويصفهم بأنهم خير البرية، وأنهم من أبناء السيدة فاطمة، فيقول (ق:
ع



 ولم يكتف ابن الحناط بهذه الأوصاف، بل استخدم بعض التعابير

 إِمامٍ وَصِــيُّ المُصنــطَفى وابــنُ عَتِّـهِهِ

شعر ابن الحناط من الناحية الفتية:
يزخر شعر ابن الحناط بالتشبيهات، والاستعارات، حيث نرى في بعضها صورا تقليدية، فمن ذلك وصفه للأهوال التي وقعت له وله وهو في طريقه إلى الجزيرة الخضراء (ق: 1 ؟): (الطويل)

 وأسنـــــريَتُ مـــــن بَــــــرِ الظَّـــــلامِ بألبَــــــةٍ
بصُـــحبَةِ مطفِـــي الجَمْنـرِ أو مكفِــى عِ الظَّعْــنِ


وقوله في ممدوحه ويشبهه بالروض (ق: 0): (لكامل)


ونلاحظ في تشبيهاته تكرار أداة التشبيه " مما يؤدي إلى تكثيف

(الكامل)


$\qquad$ د. محمد عبد الله الثثال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره كــــأن ابتســــامَ البــــرق فيهــــا إذا بَـــــَتْ


## أٔثر الشعر (المشرقي والأدلسي في شعر ابن الحناط:

 كان لكثرة اطلاع ابن الحناط وقراءته الأدب العربي أثر ونر كبير على ذلك قوله (ق: بَم): (مخلع البسيط)
 نظر إلى قول ابن عبد ربه الأندلسي": (المنسرح)

وقول المتبيل": (الطويل)

وقول ابن الحناط (ق: سّ): (الطويل)


ينظر في هذا البيت إلي قول المتتبي ^!: (الطويل)
 وفي قصيدته التي يرثي فيها أبا الحزم بن جهور (ق: (؟):
(الطويل)






فالبيت الأول مأخوذ من قول المتتبي 9 :
 ويُنظر في البيت الثاني إلى قول ابن دَرّاج القسطلي "،

وقلّ اقتباسه من القرآن الكريم والألفاظ الدينية متل: صلّى وصام "،



فوصف ممدوحه ومن معه بحزب الله، والذي ينتصر على حزَبِ الشيطان الخاسر، فاقتبس المعنى الأول من قول الله تعالىى: وَمَن يَّوَلَّ اللَّهَ




واستخذم ابن الحناط (المحسنات اللبديعية في شعره، فمن ذلك
(الطباق




$\qquad$ د. محمد عبد الله الثثال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره وقوله (ق: ^): (الطويل)
و أَقْبُلَ سَــــْدٌ كـــانَ بـــالأَمْسِ أَدْبَــرا

وفي مثال آخر (ق: IV): (الرمل)

و هناك أمثلمة أخرى في مجموع شعره استخدم فيها الثـاعر الطباق بكثرة، وتدل هذه الأمثلثة على الاهتمام بزخرفة الكالام، و الوقع الموسيقي الذي بنتج داخل النص الشعري، و الحالة الشّعورية للشاعر، مما يترك أثر اً كبيراً على المُتلقي.

واستخذم شاعرنا نوعا آخر من أنو اع البديع؛ وهو : رد العجز على
(الصدر (التصدير) بتتـــا وبـــاتَ البــردُ يَضْـــربِهُ النَّــلى فرد الشاعر الضرب (الأنداء) على العروض (الندى) ليوضتح للمنلقي شدة البرودة التي يجدها هو ومن معه من الماء الذي بتساقط حولهم و هم في رحلتهم للصيد.
وله صور أخرى •^، منها قوله (ق: 9): (البسيط)

وزدتنـــــي حُرَقـــــاً حُيّــــتِ مــــن دَارِ
 فرد الشاعر كلمة (دار) على كلمة (دار) في بداية الشطر الأول، ومع هذا التكرار، ليثبت للمنلقي أن هذه الدار ذات أهمية عنده، فهي ملاذه الذي يذهب إليه ويقضني فيها أوقاته، مع إضـافة حرف النداء (با) للبعيد، ويتذكر ممدوحه (على بن حمود)، مما بعطينا الصورة الكاملة لحزن الثاعر وبكاءه على هذه الايار، بل و على ممدوحه أيضـاً.
ويقول (ق: ع ب): (البسيط)


 فرد الشاعر في البيت الأول كلمة (الأرق) على كلمة (أَرِق) ليدل على حزنـه الشديد على فراق صديقه ابن شهيد الأندلسي، وفي البيت الثاني رد كلمة (تستبق) على كلمة (سابق). وترجع فائدة رد العَجُز على الصدر إلى أنـه " يُسهّل اسنخر اج فو افي الشعر إذا كان كذلك و تفتضيها الصنعة، ويُكسب
 واسنخدم شاعرنا نو عا آخر من أنواع البديع؛ وهو : الجناس "، وهو قليل في شعره، ومن أمثلته قوله (ق: 0): (الكامل)


## للجُنُ

جانس الثناعر بين : (راحت - الرَّاحا) فالأولى بمعنى: ذهب،
و الثانية بمعنى: الخمر، أو الريح. وجانس بين : (للجنوح - جناحا) فالأولى بمعنى: المبل، و الثانبة : الجناح. و هذا بل على الخير الذي يأتي من قبل ممدو حه.

ويقول (ق: 9 1): (البسيط)
 بـــا واحـــَ الـــدين والـــُّنيا أقـــلْ زلــــلاً جانس الشاعر في البيت الأول بين: (يدعوك - تدعا) فالأولى بمعنى: الدعوة؛ أي: يدعو فلان، و الثانية بمعنى: نرك هذا الأمر. ويقول (ق: 9 1): (الطويل)
يَقـــــومُ لراجِيــــــهـ مَقــــــامَ ألُــــــــوفـِ
فَتـــى واحِــلدٌ فـــي عَصــرهِ غيــر أنَّــــهُ جانس الثـاعر بين: (يقوم - مقام) فالأولى بمعنى: انتصف أو وقف

بجانبه، و الثانية بمعنى: الموضـع، أو مكانة الممدوح العالية.
كما استخدم شاعرنا نوعا آخر من أنواع البديع؛ وهو لزوم مـالا يلزم (جاره)، وجاء استخدام الشاعر لهذا اللون من البديع " لما يجد فيه من وقع موسيقي على الأسماع، يُصاحبه - مع تكرار القافية رأسيا - إيقاعا رائعا يترك أثر ا في ذهن المُتلقي إلى بر اعة المبدع في استخدام هذا اللون البديعي " £ ^، و هذه مقطوعة قصصية على شاكلة غزل عمر بن أبي ربيعة، يقول ابن
الحناط (ق: • 1): (الو افر)


وفي قصيدة أخرى يلتزم شاعرنا في البيتين الأخيرين حرف الراء قبل حرف الروي (ق: †)


ومن ناحية الموسيقى نلاحظ أن الحناطي" اهتم ببحور الشعر العربي، فأكثر من استخدام بحر الطويل (1 (1) مرة، والكامل (• (1) مرات، والبسيط (V) مرات، والمتقارب (0) مرات، واستخدم بحر الوافر والرجز والسريع مرتين، واستخدم الرمل والخفيف مرة واحدة، وله مقطو عة واحدة "ذهب إلى الإغراب فيها بنظمها على غير أوزان الشعر العربية المحفوظة عند




في كــلِّ قَلَـبـب لَهـــا عَمَــلْ


لو كـــنَ بَــدر ي بمـــا فَعَــلْ


يَحمَـــرُ فــــي خَـــِّه دَمِـــي

و هذا الوزن لم تتظم عليه العرب، وهو قد غيّر فيه مجزوء البسيط
الذي شاهده: (مجزوء البسيط)

فاستعمله أحذَّ العروض والضرب مخبوناً، فكان تفعيله (مستفعلن فاعلن مستفعلن)، فأصـاره الحذذ - و هو إذهاب الوتد رأسا، وهو (علن)، فبقي (مستف) ثم خبن فحذف ثانيه فصـار (متف) فنقل إلى متل وزنه وهو (فعل)، فصار كل واحد من الشطرين (مستفعلن فاعلن فعل)، وهو وزن لم يرد عن العرب

كذللك اهتم ابن الحناط بالقافية، فاستخدم من حروف الهجاء (10)
 و الضاد، و العين، والفاء، والقاف، واللام، و الميم، و النون، والياء، وراء، وكان أكثر الحروف رويا حرف الراء (V) مرات، واللام (Y) مرات، والنون (C) مرات، والقاف و الميم (گ) مرات.

## ثُالثًا: مجموع شعر ابن الحَّنَّط الأدلُسبي:

( قافية الهمزة )
(1)
يقول ابن الحَّاط •‘: (السريع)
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثشال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره



( قـافية البَاء )
(r)

$$
\text { وله }{ }^{\text {T (المثقارب) }}
$$

 ولكنّ




 أرى مثــــــل هـــــــا و لا أطــــــربُ




 ฯ-R-V人- وقالــــت : أفـــــي الحــــق لـــو أنتّــــي

وقال ابن الحنّاط الدكفوف الأندلسي في المعنى الششهور؛ ؛: (الكامل)







 r ץ -
 ه - والـــــــالك




مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^.
(£)
ويقول’’': (الرجز)



## ( قافية الحاء )

(0)

يقول ابن سعيد: وكفالك من شعره فوله من قصيدة في مَّحِ علَي بن
حَمُّودٍ العَلَويّبّ! : (الكامل)

وُطْفَ






احا












بُهْ


فَّحَا $\qquad$ المنصـــــــــــورَ و و

 $\qquad$
( قافية الدال )
( ${ }^{7}$
وله؛ ": (الكامل)




 -r ع

( ${ }^{\text {( }}$ )
ويقولْ" ": (الكامل)



( قافية الراء )
( $\wedge$ )
وله في رسالة، وختم رقعته بقصيدة هنأ فيها الحاجب المظفر محمد بن الأفطس بخروج"'" من الأسر، منها قوله" "': (الطويل)


(9)

وقال أبو عبد اله بن الحناط الأندلسي الأعمى ^": (البسيط)
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثثال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره










(1-)
وقال آخر - هو أبو عبد اله بن الحناطه" ": (الوافر)





( 11 )
وفيه





ا- فِقْ r- r- بــا





مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^. $\qquad$ (1r)

وفي ذللك أقول


 وحَـــنَّ سَـَــنـانٌ وانْبَـــرَى سَــــــاربٌ يَجْهــرِي

تزيــــُ بحُســـن الــــنِّكْر كِبَـــراً اً علــــى كِبــر



## (1ヶ)

ويقول ‘「": (الكامل)


قال الحميد: أخبرني الرئيس أبو الحسن عبد الرحمن بنّ راشد الراشدي، قال: لما نَحَيْتٌ أبا عامر بن شُهيد إلى أبي عبد الهَ الحَنَّاط، وقد
 (السريع)

$\qquad$ ( قافية المبن )
(10)
وقلت


 ६- تَرمـــي




 وتَحَــــرَّكَ العيُّ




( قافية الثشين )
(17)
وفيه أقول^¹ : (الرجز )






مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^.
(iv)

ويقول في وصف الساقي ${ }^{〔}$ : (الرمل)

قَبْـــلْ عَـــادٍ ، وَهْــــي صِــرْتْ

r rr
 \&- خَا

( قافية الضاد )
( 1 N )
قال أبو الفضل: وله شعر كثير، منه ما أنشدني بعضُ الأدباء له، وقد
وجّه إليه بعضهم بلِيقة٪٪ لك ليكتب بهاء٪ : (الطويل)

1- بَعْتْتُ بُصِـبـغ اللَّـكـ



( قافية العين )
(19)

وله من قصيدة برثي فيها أبا الحزم بن جهور، ويهنئ ابنه أبا الوليد،
وكتب بها من الجزيرة الخضر اء، إذا أُقْصِي عن قُرطبة، أولهاء؟؛ أ (البسيط)




$\qquad$ عبد الله الثشال: ابن الحناط الأدلسى، حياتّه ومـا تبقى من شعره د.

## ومنها:






 7-
V


( قافية الفاء )
(r.)
وله من أخرى غڭ؛: (البسيط)
 r-世-
وله من أخرى ¢؛ : (الطويل)
 بِمْنْعَــــــر ج الأجــــــز اع والليـــــلـل عَـــــــاكِفُ


r- ومــــا الجَانِـــبُ الثــــرقي مِـــن رَمْـــل ععـــالـجٍ
بحيـــــــُ اسنْــــــتَوتْ غِيْطَا

 $\qquad$
سَـــقى الـــروضَ مــن وبــلـلِ الغفمامـــةِ واكـــفُ
ه- بأحســـنَ مـــن أطــــلالِ عَلْـــوَة مَنظــــراً



V $V$

人- سنَـــقى عَرَصـــــاتِ الـــــدّار كِـــلْ مُلِثّــــةٍ
مـــن المُــــزن تزجِيهــــا البُجــروقُ الخَواطِــــُ
Q- كـــــأن نَثيـــــرَ القَطـــــرِ منهــــــا جَـــــوا اهِرْ

-

$(r r)$
وفيه أقول •0!: (الطويل)




$\qquad$ د. محمد عبد الله الثنال: ابن الحناط الأدلسى، حياته ومـا تبقى من شعره

## ( قافية القاف )

(rw)
وفيه أقول lor: (الكامل)




 r



و لابن الحناط من كلمة طويلة في مدح أبي عامر بن شهيد أولهاء":
(البسيط)








(ro)
وله" : (الكامل)









مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (V^) العدد (r) يناير r.1^) $\qquad$

## (r7)

و اندر ج له في أثناء [ رسالته ] عدة مقطو عات من شعره كقولهr"
(الكامل)

 r-

## ( قافية اللام ) <br> (rv)

يقول ابن عبد الملك المرّاكُشي: و لأبي عبد اله أشعار ذهب إلى الإغر اب فيها بنظمها على غير أوزان الثعر العربية المحفوظة عند علد العرب، منها قولهr"


r-

$$
\begin{aligned}
& \text { (rı) } \\
& \text { وله }
\end{aligned}
$$


$\qquad$ عبد الله الثشال: ابن الحناط الأدلسى، حياته وما تبقى من شعره د. محمد عـ ومما أنشد [ابن حيان] له قوله في مخاطبة المظفر بن الأفطس ملك بَطَلْيْوْس




$$
(r \cdot)
$$

يقول

حرّ ولكنَّــــــه حَـــــــلـل
أنَّـــــــهـه كَـــــــلامٌ

( ${ }^{(1)}$ )
وفي المعتلي باله يحيى بن على الحمُودي يقول ي" : (المتقارب)
 r r



## (rr)

وله من أخرى في القاسم بن حمٌود، ويصف خيران الصقلبي، وقَتَل
 1

r - وفُّـرِّقَ جَمْـــعُ الكُفـــرِ واجتمــــعَ الـــوَرَى


r- وَقـــامَ لـــــواءُ الجَمْـــِع
مِيــن النَّصـــرِ









تَضـــــايقيُ


.
فَخلَّ



$$
(r r)
$$






r-




بــــأُخْرَى وأنــــفُ الهَجْـــرِ بالوَصَــــلـلِ راغِــــُ



طَريـــــراً
 لَــــــــهُ مِـــــــن رُووس الــــــــَّارِعِينَ كَمَــــــــائمُ

وفي هذه القصبدة يقول ابن الحناط:








( ${ }^{(z)}$
وفيهم أقول^^^: (البسيط)
 ץ- َ-


$\qquad$ د. محمد عبد الله الثشال: ابن الحناط الأدلسى، حياته وما تبقى من شعره ( r 0 )
ويقول في مدح ابن ذكوان، ويتعرض بابن شهيد 1 ¹ : (مخلع البسيط)




 كَيَمــــــــةٍ

 وغَنْــــــرْهُ للعُــــــــــلا






 أبصـــــرتها وَهْـــــيَ لـــــــــي خَــــــادِمُ





 d

 18 10





 $\qquad$
( r 7 )
وفيه أقول أيده اله ونصرهr




## ( قافية النون )

( rv )
وله من أخرى فيه ( في مدح على بن حمٌّود ) بَ بَ (الطويل)












$\qquad$ د. محمد عبد الله الثنال: ابن الحناط الأدلسىى، حياته ومـا تبقى من شعره


## ( $\mathrm{r} \wedge$ )

وكلفه المعتلي بـالله يحيى بن على بن حمٌّود في بعض مجالسه تذييل بيتي تميم بن المعز في أخيه نزار صـاحب مصر في وداعه إياه، و هماr.r: (المتقارب)
ا- أقـــــيُّ وترحـــــلُ ذا لا يكـــــونُ r r

> فقال ابن الحناط「r (المتقارب)



 r-


## (rq)


(الطويل)







مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^.

$$
(\varepsilon \cdot)
$$

وله^^r (الخفيف)



 r

( $\leqslant 1$ )
وله في فِراره واستقراره بالجزيرة الخضراء تحت كنف أمير ها

 وصـِــــرْتُ إلـــــى دَارِ الإقامَـَـــــةِ والأَمْـــــــن
r






 ومنها:
Y- مَـــــرَرْتُ بشُـــــوس توّقّدُ مــن فِكْـرِي وتُسْنــرَجُ مِــن ذِهْنــــي
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثثال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره








11


ومنها:
Tr




> ( قافية الياء )

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (V^) العدد (Y) يناير r.1^) $\qquad$ ( $\varepsilon r$ )
يقول ابن الحناط في رسالته: فجعلت أكتب ما يَحكي، وتأملتُ مكرماته، فأخذت أنسخ ما يُملي





خاتمـة البحث:
و هكذا انتهت جولتي مع ابن الحناط الأندلسي، وقد حاولت فيها إضاءة جو انب متعلقة من حياته وشعره.
عمل ابن الحناط في الكتابة، وتعليم اللغة العربية لأو لاد الملوك والأمر اء والوزراء، كما غلب عليه المنطق؛ فاتهم في دينه، ونفي عن قرطبة بسبب هجاءه ابن جهور، فضاقت به السبُّل وذهب إلى مالقة، ثم اتجه إلى الجزيرة الخضر اء ومات بها في نهاية سنة
كان ابن الحناط معاصر اً لأبي عامر بن شُهيد الأندلسي، وجرى بينهما مناقضات ومماحكات، أدّت في بعض الأحيان إلى شدة الخصومة

و الكيد و النيل من ابن شهيد.
قامت شهرة ابن الحناط على المدح، وتطورت على يديه قصيدة المديح، فمزجها بالطبيعة، وصاغها على نسق جديد كأن يستتطق الزهريات ويصلها بالمدح أو بصف الربيع ويصله بالممدوح، فمدح الملوك والو والأمر اء والوزراء. و لاحظنا على مدحه للحَمّودين أثر التشيع. كما تناول في شعره
ivv
 أغر اضا أخرى كالوصف، و الغزل، والرثاء، و الفخر، و غير ها. ما بقي من شعر ابن الحناط يدل على شاعريته وتفننه في صناعة النظم، فقد اتسمت لغته باللسهولة و البساطة و البعد عن الغريب والوحشي من الكلام، نظر أ لما تتميز به بيئة قرطبة بالتحضر والترف.
اهتم ابن الحناط بالنشبيه والاستعارة في صوره الشعرية. وكان لكثرة اطلاعه بالشعر المشرقي والأندلسي أثر كبير على شعره. وقل اقتباسه من القر آن الكريم، والألفاظ الدينية في شعره، بسبب ما عرف عنه من جهل في دينه.

أكثر ابن الحناط في شعره من استخدام المحسنات البديعية، فاستخدم الطباق، ورد العجز على الصدر، والجناس، ولزوم مالا بلزم. ومن ناحية الموسيقى اهتم ابن الحناط ببحور الشعر العربي، فأكثر من استخدام بحر الطويل، والكامل، والبسيط، نظر اً لكثرة مدائحه، كما اهتم كذللك بالقافية؛ فاستخدم (10) حرفا من حروف الهجاء، فأكثر من استخدام: اللراء، و اللام، و النون، و القاف، و الميم.


 بيتا، وفي شعره المقطعات، والبيتين، والبيت الو احد.

الهو امش:


 ץ - يراجع: أبو عبد الش محمد الأزدي الحميدي: جبوة المتتبس في ذكر ولاة الأندلس،
 اللتلتس في تاريخ رجال أهل الأندلس، تحقيق: إيراهيم الأبياري، دار الكتاب
 وابن بشكوال: الصلة، تحقق: إيراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري - القاهرة،
 وابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحققق: د. إسسان عباس،

 وعلى بن يوسف التفطي: المحمون من الشعراء وأثشعارُهم، تحقيق: حسن معمري،
 لكتاب الصلة، تحقيق: د. عبد السلام الهرّاش، دار الفكر - بيروت، 990 ام،

 وجريدة العصر (قس شعراء المغرب والأندلس)، تحققق: عمر الاسوقي، وعلي عبد العظيّ، طبع دار نهضة مصر - القاهرة، القسم الرابع آٓرنوش، نقده: محمد العروسي المطوي، والجلاني بن الحاج، ومحمد المرزوُوفي،

 ...... والنساء من العرب والستعربين والستشثرقين، دار العلم للماليين - بيروت، طه،
 العربية)، مؤسسة الرسالة - بيروت، طا، • 99 ام،
$\qquad$

أطلق عليه اليحصبي: "ابن الخياط الغرير" أثثاء حديثه عن أبي العباس ابن
 عياض اليحصبي (ت/\& \&oـ): نرتيب الهدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام


 الصفي: ابن الخياط المكوف الأندلسي، والصواب ابن الحناط. يراجع: الغيث السسجم في شرح لامية العمم: صلاح الاين ظليل بن أيبك، المطبعة الأزهرية،

.rाr/r

7 - بنو ذكوان يقال إن أصلهم من برابرة فحص البلوط، وكانوا على علاقة طيبة مع
 اله بن ذكوان (ت/r|گهـ) - قاضي القضاة في قرطبة، وولي القضاء من قبل



^ - كان واضح هذا هو السبب في خرو ج بني ذكو ان من قرطبة.

(طبعة بيروت) roo/r-rou.
 على حد ظني -، ولم تذكر المصادر عنه أي شيء سوى أنه هلك إثر أبيه سنة





§ ا - كان أبو عبد الله بن الحناط مقاربا لأبي عامر بن شهيد في السن.


 دار الكتب العلمية ببيروت، طا، V V . Fم، ص: OT، و المقري أحمد بن محمد النلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق: د. إحسان عباس، دار

V V ينفرون منه ويحقدون عليه ويخرجونه من قرطبة. و هناك قصة أوردها ابن سعيد يقول فيها: " إن الوزير أبا بكر بن ذكو ان مرض له وله ولد جمبل طبّه ابن الحنّاط، فلما خلا به يوما سأله عن حاله، فضجر الغلام من طول العلة، فقال: أعرف واله در دوراء يريحك، وقال: وما هو؟ فال: تقبّلني، وآتيك به، فاغتاظ الغلام، ثم سهّل عليه ذللك التماس الراحة، فقبله وقام ليأتيه باللدو اء. فقال: عمدته خيار شنبر، وها وها هو حاضر !



 رقم: (گ، ثم مالقة، وانتهى به الامر إلى الجزيرة الخضر اء؛ وبها هلك في نهاية سنة

 -

 الناصر علي بن حمود المستعين بمالقة (ت/ڭ٪ڭهــ) . راجع: أبو الحسن بن عبد اله النبهاني المالقي الأندلسي: المرفبة العليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا (تاريخ قضاة الأندلس)، تحقيق لجنة إحياء التزاث العربي بدار الآفاق الجديدة، دار الآفاق الجديدة

111 $\qquad$ د. محمد عبد الله الثشال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره

- بيروت، طه، 9 ٪ ام.: •9، وابن عسكر وابن خميس: أعلام مالقة، تحقيق: د. عبد الله المرابط النرغي، دار الغرب - بيروت، ودار الأمان - الرباط، طا، و، 999 ام، 9 ٪
rr - راجع: العماد الأصفهاني: الخريدة: الطبعة المصرية

 المَرَّكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب، تحقيق: ج. س. كولان، إلا إل

$$
\begin{aligned}
& \text { YO - ابن عبد الملك: التكملة YY/T. }
\end{aligned}
$$

Y .

 إلى الجزيرة الخضر اء إلا في بداية سنة r^ - كان ابن الأفطس شغوفاً بالأدب والشعر، لذا قصده ابن الحناط لما سمع أنه كان يُقرب الأدباء من مجلسه ويغدق عليهم المال.

جزء من هذه الرسالة في: الخريدة: الطبعة المصرية
 اس - الحميدي: جذوة المقتبس: OV ، والضبي: بغية الملتمس: V V V و و القفطي: المحمدون من الشعر اء: Vrش.

 من سنة V V
 ६؟ - راجع: الصفدي: الو افي بالوفيات


OT - راجع: الحميدي: جذوة المقتبس: OV، و الضبي: بغية الملتمس: V. V، وابن

凡 - سبق ذكرها في هذا البحث عند الحديث عن رحلته إلى الجزيرة الخضر اء.

M q~ - ع - راجع: العماد الأصفهاني: الخريدة: الطبعة المصرية اللتونسية rav/r وما بعدها.
 . $\Gamma \cdot V$
§ § - هو أبو عمر (وقيل: أبو عمرو) يوسف بن جعفر الباجي، من بلغاء الكتاب. رحل إلى المشرق وولي قضاء حلب، وعاد غلى الأندلس فجل قدره عند ملك سرقسطة


 يدري الباحث كيف تأثز ابن الحناط برسالة ابن الباجي في مدح المقتدر بن هود الذي
 r٪ - هذه الرسالة أورد منها ابن بسام فصل واحد في سبعة أسطر فقط. راجع: ابن بسام: الذخبرة
 المحمدون من الشعر اء: چسپ.


 مقطو عة.
(
§ §
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثشال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره

؟ § - لابن الحناط (Y0) قصيدة مدح من مجموع شعره. في مدح على بن حمود




. 0 - جاءت ألفاظ ابن الحناط سهلة بسيطة لما كانت تتمبز به بيئة قرطبة بالتحضر ، 0 بر ، و التزف.
10 - د. فوزي عيسى: شعراء أندلسيون منسيون، مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية - الكويت، ودار الوفاء لدنيا الطباعة - الإسكندرية، ط• (1، 9 . . Yم، ص:

$$
.10
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 7 \text { (، } 1 \text { ( } 1 \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 00 \text { - ق:V. }
\end{aligned}
$$

7 - ق: V V V. وله أبيات في وصف الخمر داخل قصـائد المدح وغير ها من موضو عات الثنعر المختلفة.
 - 09

- 7 - المعروف أن أسرة بني حمود من سلالة على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء

> رضي الش عنهما.

ا 7 - الرسل: اللبن.
Y Y
 س


70 - وله شاهد آخر في مجموع شعره، ق: 10.

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (V^) العدد (Y) يناير r.1^

77 - شعر ابن عبد ربه الأندلسي، جمع وتحقيق: د. محمد أديب جمران، مكتبة العبيكان

- ديوان أبي الطيب المتتبي بشرح أبي البقاء العبكري، تحقيق: مصطفى السقا،


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

V. - ديوان ابن دراج القسطلي، تحقيق: د. محمود على مكي، منشورات الدكتب

$$
\begin{aligned}
& \text { الإسلامي - دمشق، ط1، (97 ام، ص: • •|A. } \\
& \text { ق - } \begin{aligned}
\text { - } \\
\text { V }
\end{aligned} \\
& \text { ق ق ق ق } \\
& \text { ق ق }
\end{aligned}
$$


 الحناط من الاقتباس من القر آن الكريم. V0 - سورة المائدة: 07.
V7 - V7 - 19 المورة المجادلة: 19.
الطباق او المطابقة: الجمع بين المتضادّين، أي معنيين منقابلين في الجملة. راجع: VV الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية - بيروت، ص: . $\Gamma \leqslant \wedge$


V9 - سماه ابن رشيق (التصدير)، وهو : أن يرد أعجاز الكلام على صدره، فيدل بعضه على بعض. راجع: ابن رشيق القيرواني: العددة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،



$\qquad$ د．محمد عبد الله الثثال：ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره

1r－الجناس، ويقال له التجنيس؛ وهو أن يورد المتكلم كلمتين تُجانس كل واحدة منهما صـاحبتها فى تأليف حروفها．راجع：أبو هلال العسكرى، كتاب الصناعتين（الكتابة و الشعر）، تحقيق：على محمد البجاوى، ومحمد أبو الفضل إبر اهيم، دار إحياء الكتب

 ليس بلازم فى السجع• راجع：جلال الدين محمد ابن عبد الرحمن القزوينى الخطيب، النلخيص فى علوم البلاغة، ضبطه وشرحه：عبد الرحمن البرقوقى، دار الر الفكر
العربى - بيروت، طז، r זM ا، ص7 • ع-V• E.

N乏－د ـ محمد عبد اله عباس الثالل：شعر الطبيعة في عصر الموحدين－دراسة أسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب－القاهرة، Y Y Y V V

10－هكذا أورد المحقق بياضا في الأصل．
 NV
1人－ر اجع البيت في ابن منظور ：لسان العرب، تحقيق وطباعة دار المعارف－مصر، مادة（خلع）．


 r 9 －التخريج：الخريدة：الطبعة المصرية 9 －

$$
\text { r } 9 \text { - الطبعة النونسية: عفاها. }
$$

〒 〒

في شرح لامية العجم

$$
90 \text { - الذيل: مراداً. }
$$

97 －الذيل：انتمبت．
9V
9入
99 －الذيل：شيئاً تُعدّ به عليّ．و الغيث：شيئا تعد بها عليك．

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^.
( الثؤبوب: الافعة من المطر .
 كلمة (منقداً) بدلا من (منقدُ) .

 الوليد إسماعبل بن محمد الحمبري، تحقيق: د. على إبر اهيم كردي، دار سعد الدين



 المستشرق الإسباني: ج • م . كونتتنته فيرير، راجعه ودققه: محمد سعيد إسبر؛ ‘

نفح الطيب \/ヶ^^.

؟ . . - وطفاء: السحابة المسترخية الجو انب لكثرة مائها.
1.0 - السحر و الشعر: الركائب.

1، 1 - المغرب: مرّت.
I PV V التلعات: واحدها التّلعة: و هو ما ارتفع من الأرض وأشرف.
1 1 • - البديع في وصف الربيع: الرُّبا.
9 1 9 - الروض الأريض: الروض الكثير العشب الزكي النّبت. - 1 ( 1 - البديع في وصف الربيع: لِّكُا الغو ادي. 11 ا الديمة: مطر يدوم يكون بلا رعد وبرق. . الحيا: المطر - الم r ( ا 1 - البديع في وصف الربيع: من فوحه.





$\qquad$

$$
\begin{aligned}
& \text { 119 - التخريج: الذيل 1/0. } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$ ｜｜ا－يمتدح الوزير عبد اله السطيعي السبتي، وكان وزيراً لأمبر المؤمنين حسن بن حمود المستعين بمالقة．

 الخريدة：الطبعة المصرية

צ צ ا－الخريدة：الطبعة النونسية：لما．و هذا يخل بوزن البيت．

 צ M ا－رو اية البيت في الطبعة المصرية：


خV I

 وr ا－في الخريدة：الطبعة المصرية：قُدْرٍ ． اس ا－بغية الملتمس：المناقضة．
rr Y－التخريج：جذوة المقتبس：0＾، وبغية الملتمس：V•（، و المحمدون من الثعر اء：〒ルル، ونفح الطيب
ع ع؟ هr ا－في الخريدة：الطبعة الثونسية：يرمي． ฯ 1 －－في الخريدة：الطبعة التونسية：غادرت．
MVV－في الخريدة：الطبعة التونسية：هفو اته．و هنو اته：أوقاته．وأغلاس：ظلمات آخر الليل
 النص في الطبعة المصرية في（9）أبيات؛ كل شطر عبارة عن بيت مستقل بذاته． 9 9 ا－في الخريدة：الطبعة المصرية：نشا．

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^.

- \& ( ا في الخريدة: الطبعة اللونسية : عنه. ولا يسنقيم معه الوزن.
 ( 1 - فr (ای 1 - الليقة: صوفة الدو اة.

$$
0 \text { § } 1 \text { - صبغ اللَّك: الصبغ الأحمر. }
$$


§ §

 101 - في الخريدة: الطبعة النونسية: أعددتها.
 سه ا
 צחץ-קזח.

100 - بغية الملتمس: السُّواق. 107 - توضحح: كثيب أبيض من كثبان حُمْ بالدهناء قرب اليمامة، وقيل: من قرى


$$
\text { .09/r } 97 V
$$

loV 101 - جذوة المقتبس: لحمي. 109 - جذوة المقتبس: الأفق.

$$
\text { - } 1 \text { - المحمدون: البث. }
$$



$$
. r \cdot v
$$



$\qquad$ د. محمد عبد الله الثشال: ابن الحناط الأندلسى، حياتهُ وما تبقى من شـره

 I7 - المغرب: لعلمي بأنك. 17 الخر





V V.
المغرب: العز".

 المنقدم على المجموعة.

IVO IV7 - البيان المغرب: تَضَابِقْنَ.
 أُتْبَتْ إِليك، وقيل: هو العداوة والحِقْد.
IVA . البيان المغرب: و النقى منذر ا 1V9




rı ا - المغرب: أمام.

1 1 ا - المغرب: زهر".
(1) المغرب: الأرض. المغرب.

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد (VN) العدد (Y) يناير 1^.

المغرب: الجلاد.



19. 1 - الذيل: فرعُه.

r 19 - الذخبرة: الدر .
؟ 9 - البيت الثالث ترنيبه في الذيل بعد البيتين الرابع و الخامس.
 197-197 الذيل: ديمتها.
 191 199 - الذيل: عازم حازم.
. الذيل: من منهـا
. 1 - الخـخيرة: الشمس.

 من الشعر اء: • ヶش.

 . Mrr/a
. Y. 7

 . العامرية
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثشال: ابن الحناط الأندلسى، حياته ومـا تبقى من شعره
r.9 - 9 - التخريج: القاضي عياض السبتي (ت/ 000عهـ): ترتيب المدارك ونقريب المساللك - طبعة المغرب VO-IV\&/V، وطبعة بيروت YOT/Y، و النباهي المالقي: تاريخ قضـاة الأندلس (كتاب المرقبة العُليا فيمن يستحق القضاء و الفتيا): AV.
.
( Y -

- Y M Y r § (
( Yا - تاريخ قضاة الأندلس: شانِ و وفي ترنيب المدارك - ط. بيروت -: تبيان.




المغرب //(וY-Y I .
r.
و إنما بسبب تو عد من يريد قتله.

ا Y - ذ - ذكر محقق كتاب الذخيرة في الهامش: أن شوس (أو شوش) نهر بالأندلس. قريب من قرطبة في الجنوب.
MY
rrr قرطبة، وبين إلبيرة وغرناطة ستة أميال. راجع: أبو عبد الله محمد الحميري: صفة جزيرة الأندلس - منتخبة من كتاب الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق: إ.


 و الثطر الثاني من البيت الأول ورد في الطبعة النونسية: (فقلت المعاني علمتتي المعاليا).

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلا (V^) العدد (Y) يناير r.1^

## المصادر و المر اجع

أولا: القرآن الكريم.
ثانيا: المصادر :
1- ابن الأبار القضاعي البلنسي: النكملة لكتاب الصلة، تحقيق: د. عبد

$$
\text { السلام الهرّاش، دار الفكر - بيروت، } 990 \text { ام. }
$$

Y- أبو إسحاق الفهري الشريشي المعروف بالبونسي: كنز الكتاب ومنتخب الآد(ب، تحقيق: د. حياة قارة، المجمع التقافي - أبو ظبي، ع ع . . ץ- ابن بسام الشنتريني: الأخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق: د.
إحسان عباس، دار النقافة - بيروت، 9V 9V م.

- ع- ابن بشكو ال: الصلة، تحقيق: إبر اهيم الأبياري، دار الكتاب المصري اليّا القاهرة، ودار الكتاب اللبناني - بيروت، ط1، 91991م. 9 1
0- جلال الاين محمد بن عبد الرحمن القزوينى الخطيب، التلخيص فیى علوم البلاغة، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقى، دار الفكر
العربى، بيروت، طז، זץ9 ام.

7- أبو الحسن بن عبد الله النبهاني المالقي الأندلسي: المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس)، تحقيق لجنة إحياء التنراث العربي بدار الآفاق الجديدة، طبع دار الآفاق الجديدة - بيروت، طه، طهر ام.

- الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمية بيروت.

194 $\qquad$ د. محمد عبد الله الثشال: ابن الحناط الأندلسى، حياته وما تبقى من شعره
مصطفى السقا، وإبر اهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة

بيروت
9- ديوان ابن دراج القسطلي، تحقيق: د. محمود على مكي، منشورات

$$
\text { المكتب الإسلامـي - دمشق، طا، ال } 97 \text { (م. }
$$

- 

محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل - بيروت، طه، (9 ام. 11-ابن سعيد الأندلسي: المغرب في حلى المغرب، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف - مصر، طع، 999 ام.
Y Y مكتبة العبيكان - الرياض، طا، . . . . . . .
سا - صـلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى: الغيث المسجم في شرح لامية
(العجم، المطبعة الأزهرية، القاهرة، طا، 0 .
، الو افى بـالوفيات، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركى $\qquad$ $-1 \varepsilon$

مصطفى، دار إحباء التراث - بيروت، طا، . . . Y.م.
1- الضبي: بغية الملتمس في تـاريخ رجال أهل الأدلس، تحقيق: إبر اهيم

- الأبياري، دار الكتاب المصري - القاهرة، ودار الكتاب اللبناني

$$
\text { بيروت، طا، 9^91م. } 9 \text { (م }
$$

I - ابن ظافر الأزدي: بدائع البدائة، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت، طا V V . . .

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلا (V^) العدد (Y) يناير r.1^

IV الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة، 977 ام. 1 1- أبو عبد الله محمد الحميري: صفة جزيرة الأدلس - منتخبة من كتاب الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق: إ. لافي بروفنسال، دار
الجيل - بيروت، طّ،، 9^1م.

1 9 - ابن عبد الملك المراكشي: الأيل والتكملة، تحقيق: د. إحسان عباس،
دار الثقافة - بيزوت، ط1، 9Vr ام.
. تحقيق: ج. س. كو لان، إ. ليفي بروفنسال، دار الثقافة - بيروت، طّا

ابـ ابن عسكر وابن خميس: أعلام مالقة، تحقيق: د. عبد اله المرابط التز غي، دار الغرب - بيروت، ودار الأمان - الرباط، طا، 999 1م. rr حسن معمري، نشر جامعة باريس، • 9 ام.
ץץ- العماد الأصفهاني: خريدة القصر وجريدة العصر (قسم شعراء المغرب والأندلس)، تحقيق: عمر الدسوقي، و علي عبد العظيم، طبع دار نهضة مصر - القاهرة، £ 9 ام، ونسخة أخرى بتحقيق: آذرتاش آذرنوش، نقحه: محمد العروسي المطوي، والجلاني بن الحاج، ومحمد المرزُوقي، الدار التونسية للنشر، 9へ71م.
 وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق: سعيد أحمد
$\qquad$ د. محمد عبد الله الثثال: ابن الحناط الأندلسى، حياتهُ وما تبقى من شعره

أعراب، وزارة الأوقاف - المغرب، 9Ar ام، وتحفيق: محمد سـالم

$$
\text { هاشم، دار الكتب العلمية - بيروت، طا، } 9 \text { 9 } 9 \text { (م. }
$$

Y - لسان الدين ابن الخطيب: كتاب السحر والشعر، تحقيق: المستشرق الإسباني: ج • م . كونتتنته فيربر، راجعه ودققه: محمد سعيد إسبر،
بدايات للطباعة و النشر - سورية، ط ا، Y . . . Y.

Y - المقري أحمد بن محمد التلمساني: نفح الطيب من غصن الألدلس الرطيب، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صـادر - بيروت، 9人人 (م.

- ابن منظور : لسـان العرب، تحفيق وطباعة دار المعارف - مصر • Y 1 - أبو هلا العسكرى، كتاب الصناعتين (الكتابـة والشثعر)، تحقيق: على محمد البجاوى، ومحمد أبو الفضل إبر اهيم، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، طا، 9 Or 9 - باقوت الحموي: معجم البلدان، دار صـادر - بيروت، 9VV ام.

ثـالثا: المر اجع:
. . من العرب والمستعربين والمستشرڤين، دار العلم للملايين - بيروت،
طO، r + Pr م

اس- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين (تراجم مُصنفي (لكتب (لعربية)،

$$
\text { مؤسسة الرسـالة - بيروت، ط ا، ، } 99 \text { (م. }
$$

rr- د. فوزي عيسى: شـعراء أندلسيون منسيون، مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية - الكويت، ودار الوفاء لدنيا الطباعة -
الإسكندرية، ط• (، 9 + • ب.م.
 197

س در اسدة أسلوبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة، Y. IV.
؟ ؟- د. محمود على مكي: التشبيع في الأندلس (منذ الفتح حتى نهاية الاولة الأمويـة)، مكتبة النقافة الدينية - القاهرة، طا، ع . . .

