
(4)


الجزء الوول - المجلد الخامس والخمسون KV بغــــــداد

$$
p^{r} \cdot 1 \rightarrow 1 \leqslant Y q
$$



## هجلة للمجمع اللعلمي

هجلة فصلية أنشئت سنُّة




## أعضاء هيئة النتحرير:


أد. عادل غسان نعـوم - عضتو الالمجمع الثعلمي




 iraqacademy@yahoo.com
 خارج اللعاق (• 0) دولار أمريكي سنوياً وتضاف أجرة للبريد.
(
 تحقيت أهأث لالـجـع





 -

 وجب دات
 كهريبة
 ( V ••)






بـنصـ.


شن بحـُر.


## لغـــــة الطفـــــل

## الالكتور أحمد مطلوب

رئيس المجمع العلمي - رئيس دائرني
علوم اللغة العربية و المصطلحات

## الملخص :

تَبدأ العناية بلغة الطفل منذ سنو اته الأولى ، ثم تتعمقَ تلا وضوحا كلما ثقدم عمر الطفل . وكان العرب قد اهتمو ا بلغة الطفل وأدبه منذ



 وسلامة ووضوح

المقدــــــة :
(1)

كان الغرب سباقَـا إلى الاهتمام بلغـــة الطفــل و أدبــــــهـ فـــي العصـــر الحديث ، ولم يكن للعرب القدامى اهنمـــام بذلتك ؛ لأنهم صــرفو| جهــودهم للحفاظ على سلامة اللغةً العربية ، ووضع اللقو اعد اللتي نصونـها من اللحـــن

والانحر اف . وكان رفاعة الطهطاوي أول من اهتم بأدب الاطفال في العصر

 الحقل ، وكان أحمد شُوقي من أو ائل اللثعز اء العرب الذين اللتفتوا إلى شُـــر الأطفال فنظم القصائد الطريفة في موضو عات مختلفة، ودنل بعضـــــــا فـــي كتب القر اءة إلا أن معظمها كان فــوق مدارك الأطفال لما فيهـــا من ألفـــاظ
 بيتقدم به العمر .
وسار على نهجه محمد الهر اوي الذي زوتّد كتب القر اءة فــيـي المرحلــة
 مدارك الأطفال .



 والأغر اض المنوعة ، ولكني مهما حاولت أن أنــزل إلــى مســـو اههم فــي


عسيرة حقا ".
 وجدوا حاجة الأطفال والصغار إلى شعر يهز مشاعر هم فيطربون للأغم العذب الجمبِل ، فضضلا عن حاجة مؤلفي كتب الأطفال إلى الشعر اللذي هــو أكثــر تأثيرا من النثر في نفوس الأطفال ،


 كبيــر ؛ لأنها واكبت النهضـة العربية ، وحركت المشاعر القومية .


 سنة 9VI ام " النهر " " وهما مســرحيتان شــعريتان غنائيتــان للأطفـــل
 شُاعر الأطفال " وهو ما كان يوفَع به عند إهدائه "المستقبل" لأطفال أصدقائهـ . ولم يكن الشعر وحده لونا من ألوإن أدب الأطفال ، فقد نافستّه القصدة اللتي


 . بمعاقد الأجفان

وفي الوطن العربي كثبرِ من كتاب القصـة للأطفــال، وتحفــل مجــلات

 بأدب الصنار .
 القصص ، وانبرى المؤلفون يضعون كتبا تَعلم فن الكتابة ، إذ ليس من السهل
 و الصغغار ، فكم يعاني مؤلفو الكتب من المشاق ، وبذل الجهذ ، وإعادة الكتابة

حين يوكل إلِّهم تأليف الكتب المدرسية للمزحة الابتائية ، ولاسيها السنوات الأربع الأولىى . ولايقل صموبة تأليف كتب مرحلة التعليم العام على الـــر غم

 الصغار ، فتأتي الكتب صعبةة في لغتّها ومادتها، وبيَعالى صوت اللنقد ، وتغير الكتب ، ويعهـ إلى مؤلفنِن جدد القيام بذلك ، ويبقى اللنقد ، وتحــــار وزارات النتربية وتردد مع نفسها " فلوني بمن أتــــق ".

لقد انصب الاهتمام في القرن العشرين على أدب الأطفال ، ولم تحظ لنتّه



 الاكتور الشُماع ، منظور يجعل أدب الأطفال محورا للكالم على لغتّه ، وكان
 سنة 9 ام ـ من الكتب التي اهتمـت بلغــة الطفـل مــن خــلم الأدب المكتوب له .
ومهما بِن من أمر ، فانه لم تكن العناية كبيرة بلغة الطفلل وأدبه ، بخــلانف



يوجهونه بعد ذلكُ إلى اللغة المكَوبة بما بِناسب سنه ، وبذلك ينشأ في نفســهـ التعلقَ بلغته ، وحب القر اءة ، والتّزود من المعارف .
(r)

إن نظم اللشُر ، وكتابة النصص ، وتأليف الكتب للأطفال ليس بــالأمر



 النشكوى من أدب الأطفال الذي لانِنسجم وسني الصنظار ، وكان النقـــد عنيفـا

 اللغوي ، والابهام العلمي
إن لغة الصغار غير لغة الكتبّا ،وَيمكت تصور الكلمات الملانمة للطفــل بأن تكون :


 مثّل على ذلك ، إذ صيغت الجمل والعبارات من كلمات يعرفها الطفــل
 المشُتركة في محبط الأطفال العرب واستَمالها فيما قصدوا إليه ـ و ومـــلـ


الأظفال إذا كانت بالعربية الفصيحة ، ولايفهونها حين تكون بلغة بيئـــة
أخرى ليس لهم بها معرفة أو التصـال .
 اذتيار الكلمات المناسبة للأطفال ، وكـــان البلاغيـــــن و والنقــاد العــرب
 ابن سنان الذفاجي وهو يضع شُروط اللفظة اللفيحة : " أن تكون الكلمة




 - ربما - يصعب على الطفل .





 خامسا: واضحة المعنى قريبة من مدارك الأطفلال، وقَ قِّل : إن أحمد شوقي ابتّعد عن لغة الأطفال في قصصائده التّي نظمها للصغار . ووقع في متل هذا بعض من كتب للأطنال كالشاعر سليمان العيسى الذي شر حبصض معاني
 مدارك الأطفال ، أو أنها غريبة لم يُألفو ها .

 لنزطفال العرب .

 المخبر أو الجاسوس ، ولاتستعمل (الليد) بمعنى النعهة، أو القــوة ؛ لأن هذه معان مجازية لايدركها الطفل إلا بعد سنوات . أما صياغة الجمل والعبارات فير اعى فيها أن تكون :
 ومهم ، أو جمل اعتر اضيــة تحدث تعقيــــا لفظيـــا ومعنويــا ، وهــــا مايتّجنبه الكبار بله الصغار .
 أِيضا؛ لأن الطفل بأنس بالانقاع و ونطربِ له ، وانسياب العبارة مما يجل
 على اللسان كما يجري الآدهان "."
 مثّلا : "الشُمس طلعت" أو "طلعت الشمس" ولايقال : "طلعت الشُمس بعد

غياب طويل ففرح الناس بها".
رابعا: ذات دلالة واضــحة ، فـــلا تصــاغ جمــلا أو عبــارات صــحيحة نحوبا ، ولبِ لها معنى ، وكان سيبويه هد فرق بين المســتقيم الحسـن و المحال ، و المسنتقِم الكنب ، و المستقيم القنبِح وماهو محال
 غائبا عند الطفــل، فيقـــل مثلا : "جلس خالد بين أحمد محمود" بدلا من
 "درسه" ؛ لأن الطفــل يسمع دائما كلمـــة "الدرس" فيقــول له والــــاه أو
معلمه : "|كتب الدرس".

سادسا: التقليل من استَعمال الظروف المنصوبة ، فلا يقال : "سافر خالل نيلا"
 الظروف كما هي : "الصباح" - "الظهر" - "العصر" - " "المساء" - "الللين" و لايستعملها منصوبة على الظر فية .
سابعا: التقلقلِ من اسنتعمال الحال منصوبا مفردا ، أو مقدر ا جمــــة ، فيفال :



 "أين" و "متى" و "كيف" في الاستنفهام ، و "لا" في النفي .

 عاشرا: تَجنب العبارات المجازية في المر احل الأولى من عمر الطفل ، فـــلا
 الششمس" . وقد وقـــع هذا في كثير مــن أدب الأطفــــــال ، فاضــطر
 سليمان العيسى في مسرحية "المستقبل" .
هـــنه بعض سمات الكلمة ونركيبـب الجمل والعبارات وفي ضوئها يكتب
 جذاب ، ويختَّار مجزوء بحر الرمل ، أو مجــزوء بحــز الزجــز لقصــر

المجزوء ؛ ولما في بحري الرمل والرجز من إلقاع يطرب لـه الأطفال ، أمــــا
 في سنواته الأولى و لاتخرج لغة القصسة عن لغة الشُعر من حيت جمــال الألفـــظ وحســن
 السنوات الأربع الأولى من المرحلة الابتدائية .


 يريد اللطفل وقد نمت معارفه ومداركه ، حتى إذا ما بلغ العاشرة من عمــره



 حذر من هذا فقال في رياضة الصبي : "وأما النـو فلا نشّغل قلبـــهـ منـــه إلا بقدر مايؤديه الى السلامة من فاحش اللحن ، ومن مقدار جهل العوام في كتاب
 عما هو أولى به ، ومذهل عما هــو أردَ عليــه منـــه مـــن روايــــة المثـــلـ والشاهد ، والخبر الصادق ، والتعبير اللبارع".

لم بكن هذا النصور بعبِا عن الشعراء والكتاب و المؤلهني ، إذ وفق كثير منهم في استعملل اللغة القريبة من مدارك الأطفال ، وكادت لغة الأطفال في الوطن العربي تتوحد في النصف الثاني من التقرن العشُرين بفضل : أولا: انتشار الوعي القومي في اللوطن العربي، ونشُأة الصنغار في ظل هـــــا الوعي الذي أرجع للعرب مكانتّه بين شعوب الأرض



يسليهه ، ويؤنسهم ، ويكسبهم اللغة والمعارف ، ويحبب الئهم الأوطان .


 سادسا: إصدار مجلات خاصة بالاُطفال".
 الشعر والخطب في الاحثفالات والمناسبات القومية والوطنية . وتكاد بعض ععود القرن العشُرين تكون من أكثر العقود ازدهـــارا فـــي
 مقومات وحدة العرب ، ولم يبق ذلك الازدهار ، ولم تظل العنايــة بالعربيـــة قائمة ، إذ بدأ الكرى يلف الصحوة اللغوية منذ العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضي ، لأسباب منها :

أولا: العولمــــة التَي من أهدافـ دعانتها اللسيطـــرة على العالم ، والقضناء على
 و الاقتصـادي، وتَغييــر طبيعـــة المجتمعات البشُريـــة ، وفَــد ظهـر تأتثِر ها في السنوات الأخيرة .
 بالعربية من بعض المسؤولين والخارجين على الأمة العربية . ثالثا: إيمان بعض المدُقفين الذين تتكروا لأمتهم ووطنهم بأن لادستقبل للعرب إلا باللغات الأجنبية ؛ لأن لغة القر آن تخطاهنا العصر ع رابعا: نشاط المر اكز اللتقافية الأجنبية و الاعاية للغاتهــا وثقافاتهـــا ، وتقــديم الجوائز لمن يكتب بها أو يؤلف، كما تفعل الفرنكفونية الآن .
 عليه الزمن ليكون سمة نميز و/تُزسيَ كيان . وظهر لأجل ذلك منثفون

 -القومي و العقائدي و الفكري و المصبرِي إن هذه الأسباب ظلهرة للعيان ، ولكن الكثيْرِين لايِجرؤون على كشــف و اقع اللغة العربية ، لأن كشفها يتيّر الفز ع ويبعث اليأس في النفوس كما فعل
 ويفجر فيـــه الأحزان .

إن كل الأمم تُعتز بلغاتها اللقومية و لاتثرط بها ، ولاتتّحدث أو تكتـــب أو
 الخارج ، أو متابعة ها يكتب في علم من العلوم بإحدى اللغات الأجنبية ـ ـ وقى وصلت الاستهانة بلغة القرآن الكريم الىى أن بعض العرب يتحدث بلغة أجنبية في إذاعة عربية أو تبث بالعربية ، ويترجم المذيع ما يقوله العربي المتككــر
 اللعربية وآدابها ، ومتخرجا في إحدى الجمامعات العربيــة ، ومــن العــرب الأقحاح كما يقول . ورحم الشه الشاعر بشارة الخوري ( الأخطل الصــغير ) حين قال و هو متوجه اللى بغداد عبّر: صحر اء بادية الشام سنة 9 ام :
بغداد ما حمل السرى ( ) مني سوى شبح مريب

وتتصنت زمر الجنادب من فويهات الثتوب
بتساعلون وقَد رأوا فيس الملوح في شحوبي
و النمتمات على الشفاه مضرجات بالنسيب
تبكي لها قبل الصبا
ينّساءلون من الفتى العربيّ في الزي الغريب

وأسرف فوم في النكاية باللغة العربية وأنشأوا رياضـا ومدارس بلقنـــون فيها الأطفال و التلاميذ اللغة الأجنبية ، ويدرسونهم بها، علـىى الــرغم هــن دعوات الحكومات العربية الى اللتعريب فضـلا عن المجامع العلمية و اللغويـــة
"لعربية ، ومكتب تنسيق الآتعريب في إلوطن العربي التي تُعـــل مــن أجــل الالتعريبب و والعناية بلغة الضـياد ـ
 تعلم اللغات الأجنبية ، إذ الأصل أن يبدأ الطفل بتعلم لغة قومه ؛ لأن تعطمــهـ
 حصل ذلك في عهل الطفولة ـ يضتعه في مفتزق الطرق ؛ لأنه من الصعوبة
 بعضن ، وقديما فَال الجاحظ وهو بتحدث عن التزجمان: "ومتى وجدناه هـ تكلم










 بلغتهم ، وز عو ها حــق الرعابِة وكانوا بها مؤمنين .


نصوص" من كتاب (لحن العامة) لأبي حاتم اللسجستاتي جمعّ وتوثيق" ودر اسةٌ
الاككتور عامر باهر الحيلّلي
جامعة الموصل / كلية التربية الأساسية
قسم اللغة العربية
الجزء الأول / الار اسة
(الملخص :

المفقود ، الموسوم (لحن اللعامة) ، وذللك من خلل استقراء المعجمات العربيـة وكتـبـ
 تلت التّي تخلو من الإشارة الصريحة لالى خطأ العامة ؛ لذلك اجتهدت وضع معابير لأميز

 وسبعة وسنون نصا منها مع تلك المعايبِر -

 وعنوانه ، وموارد هذه النصوص ، والمعايير التي اعتمدت عليها فــي تــرجيح نســــة





 الذي طرأ على الحياة العربية في شتى مجالاتها ، بما يحفظ للغة العربية سلاهتها ، وذلك بتتقيتها من آثناره التي يمكن أن تلحق الضرر بها ، واله من وراء القصد .

اللمقدمــــة :




 لمو اصلة الارب إلى منتهاه .
 وشاقٌ ، ويحتاج إلِى صبر ومكابدة لا نتاتى إلاّلذا لذوي العزم والإر ادة ؛ لكنني
 جمع نصوص من كتابب أبي حاتم السجستانتي (YOO هـــ) المفقــود الموســوم


 في استُقر الئها.
و عندما اسنكملت عمليةً الجمع ، وبعد فرز النصوص المكررة في أكنـر
 نقديأ ، تأكد لديَّ أَنَّ أكثر من خمسها تؤول إلى كتاب (لحن العامةَ ) ؛ لوجود إِمـارة صريحة إلى أنها قد أخذن منه ، لكن كيف لـــي أنْ أعــرفـ أَنَّ بقيـــة النصوص المجموعة تؤول إلى الكتالب نفسه ؟ هنا كان لابد لي من أجــل أن أكون موضو عياُ ودقيقاً أَنْ أَضِع لنفسي معابير تستتد إلـــى منهجيـــة البحــد اللعمي ، لنكون منار آ اهتدي به إلى اخنتِار المسار ات الصحيحة لتحديد صحة نسبة النصوص إلى كتأبـ( لـدن العامة ) من عدمها .






 أبي حاتم و عنوانه ، وموارد هذه النصوص ، والمعايبير التي اعتمدت عليها في تَرجيح نسبتها ونوتِّقِها إن جمع هذه اللصوص المتنـا









 دعو انا أن الحمد له ربٌ العالمين .

في أثتاء بحثي عن مو أرد اللنقد اللغغوي في معجمــات الفَــرن الرابـــع للهجرة(1) وجدت أصحابها يستمدون نقدهم للعامة من أبي حاتم فــي سـبـعة وتمانين موضعا ، ورجحت في تل

 المعاصرين ، فوجدت ضالتي في كتاب (لحن العامـــة واللطـــور اللغــو يم)
 وتُلاتين نصـأ في لحن العامة مروية عن أبي حانم وجدها فــي كتــب اللغــــة
 العزيز مطر في كتابه (لحن العامة في ضو و الاراندات اللغوية الحديثة)()، إذ


أورده الدكتور رمضان عبد التوابِ
وحين شر عت في جمع نصوصح كتابِ أبي حاتّم ، الذي عقـــدَت هــذه



$$
\begin{align*}
& \text { ص } q \text { و وما بعدها }  \tag{r}\\
& \text {. yq_ry }
\end{align*}
$$


 بروكلمان :r/ • 7 / ونزهة الالباء :

عنها، ولمعرفة تلاميذه ، لأعود إلى مؤلفاتهم ، ومؤلفات من أخذ عنهم ، لعلي







 (لحن العامة ) لأبي حانت ، وقَ رتبَّها حسب كيُّرة ما ورد فيها من نصوص :

## مصادر نصوضه: كتاب لحن العامة :



| أغلبها من التهذيب | 9 | Y | المصباح المنير |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| أَخذها من المعجما | $\wedge$ | 1 | لحن العامة في ضو＝ |
| أَذذها من كتاب أبِّ دانّ | $\wedge$ | 1 | نيتقيف اللسان |
| أخذها من كتاب أبي حانم | V | 1 | تصحيح النصحيف |
|  | 0 | $r$ | الاقتضاب |
|  | $\varepsilon$ | 7 | مقاييس اللغة |
|  | $\varepsilon$ | 0 | معجم البلدان |
| كلها وردت في اللّهنِيب | $\varepsilon$ | $r$ | المغرب |
|  | $r$ | $r$ | الالثخيص |
| موجودة في النهزيب | $r$ | 0 | العباب الز اخر |
|  | $r$ | 0 | مجمل اللغة |
|  | － | 7 | الصحاح |
|  |  | 111 | المحيط في اللغة |
|  |  | － 1 | طبقات اللنحوبين |
|  | S远促得 |  | ذيل الأمالي |
|  | 1 | $\bigcirc$ | المخصص |
|  | 1 | $r$. | معجم الأدباء |
|  | 1 | $r$ | الأشباه والنظائر |

بستتتج من الجدول السابق ما يأتي：
1
 النصوص ؛ وتعليل ذللك أنَّ هذا الكتاب كان واحدأ من مصـادره التي عول

عليها في ميدان التصحصيح اللغوي ، وقَّ عبر عن إعجابه به في معّمتـــه حين قال : ((... وقد قر أته فر أينَه مشتـهلا على الفو ائد الجمة ، وما رأيت (0) . كتابأ في هذا اللباب أنبل منه ولا أكهل) (() r
 الجدول إلى أن أكثرُ من واحد من أصحاب المصادر قـ أذذ نصوصاً عن
 الالنصوص، فإذا كان عدد النصوص اللتي خضعتا لمعايير الجمـــع مئــــة
 اللنصوص المكررة اللتي وردت في أكتر من مصدر هو مائتّان وخمســة عشر نصأ.
 الأخرى اللنصوص قَ تتو عت بِين كتب اللغة والتر اجم ، ومعاجم البلــــان وكتب لحن العامة.

## توثيق نسبة الكتاب وعنوانـه :

ليس هناك خلاف بين أصحاب كتب التُراجم حول تألّيف أبي حاتم كتابا في لحن العامة ، لكن الخلاف بينهم يكمن في عنوان هذا الكتابب ، إذ اختلفوا


أسماؤه ، ومما ذكر له من عنوانات :
1 اــ لحن العامة .
r-

 ـ ـ المُفْسْذ و المُزْلالِ
 . إصـلاح المُفسد

ـــ كتاب تقُويم المُفسد و المُز الل عن جهنّه من كلام العربب . و إذا كان هذا البحث قَ رجَّح العنو ان الأول(لحن العامة) فإنه قد الستند في ذللك إلى ما بِأتي :







> ينظر : لحن العوام: صه.

ينظر : فهرسة ما رواه عن شيوخه: „ڭ٪.
ينظر : بغية الوعاة: ا/

 والنظانر : \&/9r.

عنوانه ، وعلى هذا الأساس فهي لا تَعارض مع العنوان الأول ، إذ كثيرأ هـا

 في الأشباه و النظائر (ما تلمن فِيه العامة ) ، ولعله وغيرِه ممن ســـماه بهــــا













ج - ومما برجح هذا العنوان ترجيحاً مدعومأ بالحجة اللوية أن ابن خير الاشببلي فـّ ذكره بهغا الاسم مع ذكره طريق روايتّه إليه منتهياً بمؤلفه أبـــي
 (t)

 ردمه الاله، عن خالثه اللأديب أبي محمد غانم بن وليد المخزومي ، عن أبــي عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون اللنهمي ، عن صـــاحب اللأــرطة أبـــي القاسم أحمد بن أبان بن سيد ، عن أبي علي البغدادي ، قَال : قر أنتـــه غيــــر


أما أسباب عدم ترجيح البحث الحنوان الثالث (إصـلاح المُز الل والمُفْنْـَــد)
و الوجوه الأخرى لـه فهي :

1

 (إصـلاح) ، وجاء الصناني(70.هـهـ) ليسميه في مقدمة العباب (كتــاب

 (الالشوارد في اللغة)(9) ' كلمة تقويم إلى مطلع العنوان ، وقدم وأَخر فـــي



$$
\begin{aligned}
& \text { (17) } \\
& \text {.rv\&/Ir: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (19 بينظر: ص1) }
\end{aligned}
$$

جاء من اختصره فسماه (إصلاح الــفسد)(r) ، وآخــر ســماه (المفســـ
وألمز ان )(r)

Y- لم يذكر هنا اللعنوان أحد من أصحاب كتب اللتراجم ، إذ جل من نكـــره


 كتاب أبي حاتم المجموعية .

 (لحن العامة) أو (ما تلحن فيه العامة) ، والآخر (المزال والمفسد) أو أحد



 و المفسد) بابآ من أبواب الكتأب حين فالل:(( ولعل هذه الآسميةِ تخص باباً



Yr ، YY بی (rr)



(Tr) لحن العامة والتطور اللغنوي: . 1 . .

التهذيب ، هو فوله : (( وقد وضع أبو حاتم هذا الحرف في بابب المزال






 قوزع ، ووضعه ابن السكيت في باب ما يلحن فيه العامة.)() ${ }^{\text {(r) }}$ و وقد يقول قائلل : إن كلمة( كتاب) عبث بها النساخ ، وأصابها النّصحيف والتخريف







 وليس عنو اناً للكتاب كله نكر ار لفظي (المُز ال) و(اللمُفْسَد) في كتب لحـن

$$
\begin{array}{r}
\cdot r \wedge / M^{(r s)} \\
\lambda \wedge-\lambda V / r r^{(r o)}
\end{array}
$$

(Y) ينظر : ص غير موضعه).




 العنوان والعنو ان الأي سمي به كتاب أبي حاتم تكّئف مدى التّقارب بين مضمونيهها ، و هذا ما يجعلني أرجح أن ( إصلاح المفسد والمزال ) هو الباب الأول من كتاب أبي حاتم. ج - وليس بمستبعد أن يكون الأزهري قـد اعتمد على النسخة غِير المبوبـــة










$.0 ص^{(r v)}$
.$v_{ص^{(r \lambda)}}$
$.11 ص^{(r q)}$







أي: (لـن العامة ) .
وثشةَ نصر آخر ذكره الزُبُبيدي أيضضاً في مكان آخر من مقدمته في أثناء






 الأفعالل ، وتوجِيه اللغات ؛ مما حدا بالزُبُبيدي إلى القــول : (وكـــان الكتـــاب

 كما يقال .

$$
\begin{aligned}
& 1 \cdot ـ_{0} ص^{(r \cdot)} \\
& .7 \square_{0}^{(r)}
\end{aligned}
$$

## معايير ترجيح نسبة النصوص:

 الإطلع ، كثيٌر الحفظ ، غزير التألّف ، موسوعي اللثقافة ، إِذ ذكرت المظان

 المتنو عة فَائمةُ طوبِلَ من المؤلفات ناهز






 حاتم) أو (روى أبو حاتم) ،
 وآدابها: :
(rr) rr9-rry
(r)








وفي ضوء ما تُتدم وجدت نفسي إزاء مئات النصوص المنسوبة إلــى أبي حاتم لا إلى مؤلفاته ، فأنّى لي أنْ أُميز النصوص التّي عمَت العزم على
 إليه ، فاستتّر الرأي على المعايير الآتية : المعيار الأول: أن تتضنمن النصوص إثـارة صريحة إلى أنها مـــأخوذة من كتاب (لحن العامة) ، أو أحد عنو اناتاته الأخرى اللتّي ذكرت فــــي مبحـــ






$$
\begin{aligned}
& \text { (ry) العباب ، حرف السين: الع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (s.) } \\
& \text { (!) (! (! }
\end{aligned}
$$


＊）










 و أربعين نصا ، ومن أمشهُ




$$
\begin{aligned}
& \text { (ヶ) (ヶ) } \\
& \text {. }{ }^{(r)} \\
& \text { r.O_r.1) }{ }^{(\xi)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الدر اسات اللنوية الحديثة: V9 . }
\end{aligned}
$$



 اللمتيار الرابع : أن يمنع أبو حاثم استَعمال لفظ معين؛ وذلك باعتمــــاده
 تقلّ) ، دون التصريح أن الذي منعه هو مما تتكلم به العامة ، لكننا تُحقتنا أن

 عاصرت كتابه ، أم التي أُلفت في العصور اللاحقة. وتَ بلغ عدد النصــوص التّي جمعتها على وفقَ هذا المعيار سبعة وعشرين نصأ، ومن أمتلتها الـــنص











 والتضور اللغوي:Yڭ.

 المعيار السادس : أن بخطئ أبو حاتم ألفانأ لم تتسـبـب إلـــى العامـــة مباشُرة ، وإنما إلى من هم بوصفهم ، أمدال أقو اله: (ومن النــاس) ، (وكــــلا
















$$
\begin{array}{r}
\text { (٪) }
\end{array}
$$








 اشتمالها على منحى تصحبحي ؛ لأنَّ دلالاتها أو صيغها ترجح نسبتها إلى ألى أحد








$$
\text { إبر اهيم - القاهرة \& } 190 \text {. }
$$


 الستار أحمد فراج وآخرين ، مطبعة حكومة الكويت 1970 م م


 الالجار ، دار المعارئهُ

 - ثُلاثة كتب في الأضداد : للأصمعي وللا







العباب الز اخر و اللباب الفاخر : الحسن بن محمد الصغاني ، ج ا تحقيــوَ
 هVA - هـ
 $9 \wedge V$
في بغداد 9V9 19 .

مجلة المجمع العلمي اللعز قي ج ا، المجلدV ، آذار 917 ام . ــ فعلت وأفعلت : أبــو حــنـتم الشنجســـتانتي : نَحقيــقت د. خليــل إبـــر اهيم




آفاقَ الجديدة ، بِروت ، ط


- المكتبة الإسلميةَ ، طهر

ـــ لحن العامة في ضوء علم اللغةَ الحدبيد : د. عبد العزيز مطر ط ب ، دار

 القاهرة 197 C .
 المطبعة الكمـالبة ، القاهرة 97 . 97 .
 المخصص : ابن سيدة ، دار الفكر ، بيروت (د. ت) .

 الأمتالل : الميداني ، تَحقِق محمد محبي الديِ عبد الحميد ، طץ ، مطبعة السعادة ، القاهرة 1909 19 م.
 . العربي ، بيروت
ـ معجم البلدان : باقوت الحموي ، دار إحياء التز اث العربــي ، بيــروت (ت.د)
 السقا ، طط ع عالم الكتب ، بيروت r.


 د. - اللقـ اللغوي في معجمات القرن الرابع للهجــرة : عـــامر بـــاهر أنــمير
 1997، بإثشر اف الأستاذ النكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني .


## الثّالوث الإلهي في الاساطير اليمنية الققيمة

الاككتور جــواد مطر الموسوي
كلية الآداب - جامعة بغداد

كان لأهل اليمن في التّربِخ القديم اهتمام خاص بالكو اكب والنجوم
 لكنها النبقت من الو اقِ المحلي لليمن"، وتأثرت بالليانات الشَرفِّة ... وكان أهل اليمن منمسكين باعتقاداتهم بقوة ، فقد ذكرت المصــــادر إن في مدينة شبوة وحدها أكثر من ستين معبدا ، وعلى الرغم من تعـــدد أسماء الآلهة وصفاتها وألقابها ، إلا أنها تمتل ثالوت كوكيبا يتكون من :

و هذا الثالوث يمتل تـخال بين مرمكتين من مراحل تطور المجنمع
فالقمر من معبودات المجتمع الر عووي المشَتل ، فهو الأب الأقرب إلــىى

 و الهو اء العليل ، و اللندى الذي يبعث الحياة في العشب وينزل المظر مــن اللسماء ، أما الشُمس فمن معبودات المجتمع الزراعي المستقر ، فهي التي

 الاتجاهات في الليل وتزداد أهميتها عند اختفاء القمر ، وكذللك من خلاهِا يمكن معرفة الوقت .

بهنازل القمر وأنو الئها (')، وأدرى الأمم بالكو اكب ومطالعهــا ومســـاقطها () ولهم ما لم يكن لغير هم في هذا المجال ، و لا سيما أنَّ البابليين وصسـلو ا إلــى مر احل منقدمة في علم الفلك ، وجاء هذا الاهنمــــام نتِجـــة لغلبـــة الطبيعـــة الصحر اوية على أرض شبه جزيرة العربب ، لذلك فهم يهتدون بالنجوم فـــي
 معرفتهم بالنجوم ومسالكها، وكانت هذه المعرفة الفلكيــة تثّفــاوت عنـــدهم ،



وحْمَيْر تَعبد الشمس(0)
هذا دعاهم إلى الالهتمام بأنز النجوم في حياتّهم ، وقالو إن النـــأثنيرات



(") ابن رشيق ، البو علي الحسن (تף ڭهــ) ، العمدة ، تحقيقَ : محمد محيِي الايين عبد



$$
\begin{align*}
& \text { سورة (النحل) ، آية } 17 \text { ، } 1 \text { ، } \tag{r}
\end{align*}
$$

البيروني ، الاثار الباقية ، ص اءّ .
البن العبري ، غريغوزيوس ابو الفرج (ت اتهو هــ) ، تاريخ مختصر اللدول ، اعتناء


(V) سورة (فصلت ) ، الاية ry .

عمومأ هي ديانة فلكية (1)، حتى البيت الحرام نفسه من البيوت التّي خططت لعبادة الكو اككب (9)، ومن الملاحظ أنْ العرب نسبوا المعادن إلـــى الكو اكــبـ فافترضوا آلمعادلات الأسطوربة(•):
-

- نسبة العمل إلى القمر : معدنهُ الفضة .
- نسبة العمل إلى اللزهرة : معدنهُ النحاس الاصفر
 بوضوح في بلاد وادي الر افدين (")"


 من عبد الكو اكب ) .

(M) الحوت ، محمود سليم ، في طريق النيثؤلو جيا عند العرب ، ط r ، (بيروت : سلسلة









$$
\text { محمد بحر العلوم ، ( النجف الاثرف : المكثبة الحبيرية ، } 197 v \text { م) ، ه ص ه0. }
$$

وكان لمنولكِ الليمن مذهب في آتار أحكام النجوم ، ومبل إلى معرفـــة
طباعها ، فهم إذا أر ادو ا غزو أمة من الأمم تخيروا لذللك الأوقـــات اللهــعيدة
 ( فيلوسترجيوس) : أنّ عبادة الشنمس و القمر كانت عند الحميربين ، ويحــــثـا ( هيرونيموس ) عن الزهرة بصفتّه اله مذكر عند سكان اليمن (\&)

 هي أول من دان بعبادة اللنجوم من العرب (1')، وربما تكون عبادة الأجــرام
 الحضارات المحيطة بها منذ القـام ، و هذا يؤكد رقي الفكر عنـــده ، لأنهـــا
 فيها رقي وتطور الثقككير الإنسالي،





د.ت ) ، ص 19^.

النهضة العربية ، 9V9 ام )

دار القلم ، •^91م ) ، ص







 موجودة في هذه الليانة (「)
وليس هناكُ ما بِل على اتخاذهم أصناما أو تماثِل لها ، الا أننا نَجدُ







philp,H.st., J,B, Sheabas Daughters, London (19rq) , p.1.. (r.)
 دار الكاتَ العربي للطباعة والنشر ، د. ت) ص 19 ا 1 .


كان للثور نصيب الأسد فيها ، وتوجد في الوقت اللـاصنر لوحة في المنتحـــف
 ملامـح وجه اللثور ، وهُ نجـح أكثر من نحتّه للوجوه الآدميةَ ، و هذا يدل على ولى
 الو عل وهو يقف على أرجله الخلفية ، و امتّاز هذا النقشّ بالجمال و اللدقةّة إلـــى جانب اللتفاصيل التشّريحية الاققيقة للحيوان ("ro)، و هناك رموز للنسر و والأفعى




 بَيْجُذْان (ry)

 الحضشار ات المجاورة الأخرى . فالثالوث البابليين هو سين (القمر ) وشمش


وزازة الاعلام ، 9A1 ام ) ، ص غr .
(إبا
(v)
(النمس ) و عشتّار ( الزهرة) (^)، وأوزريس وإيزيس ، وهوريــوس هــو



( الزهرة ) ومركور (عطار)

 (أنً يقسم هذه الأسماء ويوز عها على أربع شخصــيـيات (Hommal)
 الذي يمنل القوى الطبيعيةُ البارزة في الكون ، ( على سبيل المثـــال الـــنـش



 ص ص
(r.)

 (rr)

نسنطيع أن نبين العلاڤةَ بين أسماء الآلهة الليمنية بأحسن صورة في الجـدون
أدناه (5)


كانت هذه الاعنقادات الدينية بسيطة وطبيعية ، فقد عبد كل أهل اليمن
الإله (التمز) ، هو في الاساطير ، الأب والإله الـــوطني للأثــعب و الملــك ،
 الأشعة الواضحة وهو الابن (to)

( عشر) المكانة نفسها في
الليمنيِن في نرحالهم وسفر هم واستقر ار هم و استيطانقم في شمل شبه الجزيرة
وفي الحبشة (ri)
تُحد اللثمس و القمر في الاساطير العالمية ، زوجين كأب وأم للز هــرة
وكل النجوم ،
Grohmann, Akulturgesegte des Alte orients ( 111 ، $\varepsilon$ ), Arabian,

$$
\text { Muenchen: } 1974 \text { ), p. } r \& r \text {. }
$$

Nielsen, D,Die. Aetgipoisehen Goetter (ZdmG ) B.d. 77 leiozig:191r) (ro)

$$
(, \mathrm{p} .091 .
$$

(r9) دتّف ، نلسن ، الديانة العربية القتيمة ، ص 19 . 19 .









 في فصل الرييع
اقَترن القَمر بالثُّسس واتخذها زوجا نه
إلا أن الثشمس استيقظت
هـعِ الصباح الباكر
فتركت القتر
في فر اششه ... منذ ذلك الحين
وفي الأساطير الروسية :
الثشسس المضيئة هي سيدة البيت
والنجوم المتلألئة هي أطفلها (r)

Grohmann, Araben, p. M人. (rv)


ومن هنا نشأ الخلاف في جنس الشَمس والقمر في أكتَـر اللغـــات القديمــة و الحديثّة ومثال ذلك في الجدول أدناه(٪٪) :



الإلهية ، و هذا ما نجده عند بعض القبائل العربية منل بني هال وبنــي بــدر ويلاحظ أنَّ جميع قبائل الليمن ينعتون أنفسهم بأبناء الإلمه (القمر ) فالمعينيون أو لاد الإلمه (ود) و القتبانيون هم أو لاد الإله (عم) والسبئيون هم أو لاد الإــــه ( المقه) وهي صفات وأسماء للإلمه القمر ، كما تأثزت فــــي ذلــكـ اللشـــوب
المجاورة ، فنجد ملاك (اقسوم) في الحبشّة يُدعى بأنهُ لبن الإلهة القمر (1\&) .
(.) (.) منذر البكر ، دراسة في الميثولوجيات ، ص 9.1. 9 . Nielsen, D, Die. Aethipoischen Goetter, p. 094 -09. . (1)

وكان نظام الحكم في الليمن نظامـا دينـي ، فالإلهة هـــي رأس اللدولــــة


الشُعب (r)، كما في النقّ الموسوم (RES YYへ9) . وكان الحاكم اليمني في بداية حكم المماللك بحمل لقب ( مكرب) ذات










 . 10
( 1 (T)
 .rvi





ويذكر ( ريكمكانز) (^) أن لفظة ( كرب ) نتُني الموحد ، وفي المعجم الســـبئي












 والمدونة في أول عهنه . . نفسه فيها بلقب ( ملكّ) واستتطق من ذلك أنه شر ع في الحكم مكربا ثم ختمه

(1٪) نقلا عن : عدنان ترسيس ، الايمن وحضارة العرب ، ( بيروت : مكتبــة الحبـــاة ، د.ت) ، ص ص
Beeton and Other, Sabain Dictionary, publication of Universtiy of ${ }^{(: 9)}$

$$
\begin{aligned}
& \text { Sanaa YAR (Louvain: } 19 \wedge \mathrm{r}), \mathrm{p} . \mathrm{VA.} \\
& \text { lbid, p. } 1.7(0 \cdot)
\end{aligned}
$$

وتفضبله لقب ( ملك ) عليه (!)، وربما كانت السلطة السياسيةُ والدينبة فــي هذه الحالة لم تتفصل ، لأن الدين كان يُعد الدعامة الأساسية التي تُططي للنظام السياسي قاعدتهُ القانونية عند اللشعوب القديمة ، للتلك فإن القو انتين والأحكــام
 من الإله ، لحفظ الحقوق وإثشاعة العدل ، ومن بتَددى على حكم القانون كمن

يتعمد مخالفة أحكام الإلهة وأو امر ها (Or)
كما أن فقدان الصـلاحيات اللدينبة للملك ، وإعطاءها الـــى الكهـــان ،

الملك فيه كثير امن الو لاء و الطاعة ، فهي القوة المهيمنة على هذا ولما الغالم كله ،






(01) جو اد علمي ، مقومات الدولة المعربية ، ص (1) . (or)

. V) (or) .or


$$
\text { ص. } \cdot V-r \cdot T
$$


 فر عم بن شرح عث ملك اوسان ) بن الإله ( ود ) نمثالا من ذهب في معبده اللنعمان لأنه أباهُ الإلمه (ود ) ، ومن ذلك يتبِين أن الملك الأوســـنـي يتمنـــع . بصفةٌ دينية

كما تذكر النقوش ان القتبانيين هم ( ولد عم) كصفة للقتبانيين عامة ،
 (A 气) هنالك صفة مقدسة هي صلةُ القر ابة المباشره وتملكه للمعبد ، حيث إن
(ov) (المعبد معبده وفيه كان يتلقى القرابين و اللذور نيابة عن أبيـه الإله (ود) إنَّ اسنقطاع أجز اء من الأزاضي اللَي يستولي عليها الملك إذا كسبوا حربا إلى الإله وتسجيلها باسس معبده (^ْو) إصدار الأو امر لجبايــــة الضــــر ائب لـإلمهة (09)



(10) ويذهب المستشرق الالماني ( نلسن ) الى ان لفظة (ملك ) اسم لاحد الالهةَ الثمودية وان لفظة (ملكن) في النتش الموسوم بــ ( GL) 7 . لم بيُصد بها الملك بالمعنى اللسياسي ، بل اريد بها اله السمه (ملك) (نقلا عن جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب فبل الا سلام ، ( بغداد : دار النهضة وبيروت : دار العلم للملايين ، ، او ام م ج7 •ص
Grohmann, Araben, $P, Y \& \vee$. (ov)



 قلمت تَماثيل من ذهب لإمه ( عم ذريحو) (11)
 وجدت ، في سلطة الملك ، الأي وصل به الحد إلى تغيِير المتُقَات الدينبة ، و هذا لا يقوم به إلا من كانت له سلطة دينبية وسياسية و اسععة ، ولنلك يبدو ألن لفظة ( مكرب) هي لقب مصغر لكلمة حاكم ، الكن الفــرق بينهـــا هــو أن



 ( مكرب)


 نطاق بئئها وهي تَختل عن أحوال السكان في شُمال شبه الجزيرة العربيــة اختَلافأُ واضحاُ (ir)
 ص ص

(IT) وسكاتي ، الحضارة السامية ، ص 197 ، 19 ،

ومن خام تَزاءة النصوص ، تظهر لنا الحياة الهادئة المطمئنة التــي


 ومما هو جدير باللكر أن هذا الثالوث ينتل تداخلا بين مرحلّتين مــن مراحل تطور المجتمع ، فالققر من معبودات المجتمع الرعوي المتنتل ، فهو الأب الأقرب إلى قلوب الرعاة والألصق بخيالهم من الشُمس اللأفحة ، فهــو
 اللنس و الهواء البعليل (10)، والندى الذي يبعث الحيّاة في العشّب ويُنزل المطر



 معرفة الوفَت
 الأول لكنها عرفت شُيئا من الرعي في بعض مناطقها ، و هذا يمتل مرحــــة



Nielsen, D,Die . aethipoiseheh Goetter, P. 019.
منذر البكر ، دراسة في المبيُولوجبيا العربية ، ص ^ ـ ا .

والتزجمة ، 1970 م ) ، متح ، ص ب. . .

Hitti , Philp, History of Arabs, London (197! ), P. qV.

منكرة قبل مرحلة الزر اعةَ ، ولكن مع ذللك ظلت عبادة القمر متفوفـــة علــــى عباده اللشمس ، و هذا في حد ذاته يمنتل نو عا من اسنمر ار العبادات حني بعــد أن يكونَ المجتمع ود تَطور (^ワولعل اليمنيين يعتقّون أن القمر هو الذي أوجد لهم هذا الاتطور في المجتمع المنتقل إلى المجنمع الأكثر استُقر ار ، ولفضـــله السنمرو افي عبادته ، فوضعوه في المقام الأول ، ونـجد في اللنش الموسوم بــــ (أن ) المكربب سمه علي (GL 1 1 يشكر الإله المقه (القمر ) الذي قاده

ومن معه من الفيـفي و الصحاز ى إلى. أرض تفيض لبنا وعسلا (9) وربما كان السكان يعتُّدون في القمر ونقلب وجو هه ، أحسن ظاهرة
طبيعية لتقسيم الزمن (`.) لللك ربطو ابين القمر و الحيض و الو لادة لانتظـــام


 الأرض (Vr)

Phiiby, H, stj . B, The Background of IsIam, Alexandria (19६^)
, P. ry



 (lV)


ولعل اللببب في ذلك راجع إلى عوأمل جغر افِية و واقَّصادية ، فالشُمس







 مفانتِح النقوش المستشهو بها ورموز ها .
Sigla of the inscriptions cited
1:A=نوش كونتي اوستَنيني
 (تاريخ حضارة اليمن القديم) (等)
$r: \mathrm{CIH}=$ Corpus instructions Semiticrum Tom $い 1$ (1^^१مجموعة النقوش السامية ( السبئبة والحميربة ) ( الكوربوس) (arv) \& : M.T = محمد نو فيو





4: M.T = = محمد نوفيّ
النقوش التي جمعها محمد نوفيقِ ونشرت في جزئين عن المعهِ الفرنسي في القاهرة (1951-1952م) تحت عنوان ( نقوش خر خربة معين) .
5 : GL = ( Glaser) النقوش النَي جمعها الرحالة النمساوي الورز كلابيزر النا
6 : JA = Albert Jammae النقوش التّي جمعها وقرَأها الأب البلجيكي البرت جامه والتّي نشرت في كتابين
A- Sabaean Inscriptions from Mahrm Bilqis Beltimore (1962)
B- Sabaean and Hasaean Inscriptions from Saudi Arabia, Stud Semitici 23,Roma (1960).
7 : RES = Repertoire d'Epigraphie Semiticarum V-11 (1950-1928),. (الربيّوار)

مقالة في الكتابة السامية ( وهي محمْوْوَة نقوش) .



الرواية المكتوبة للشعر المربي قبل الإسلام

الدكتوز عبد اللطيف حمودي الطائي
كلية الاداب ـ جامعة بغداد
الملخص:
على الرغم من وجود الكتابة في عصر ما قبل الإسلام و إجادة نسبة لابأس بها من أعيان العرب وقادتهم وفرسانهم ورجالاتهم ، فضلا عن كيُّر من الشعر اء كابنوا يجيدون القر اءة والكتابة الا أن أكثــر المهتمـــين بدر البـــة الأكب العربي الجاهلي يعتقّون انه وصصل الينا عن طريقَ الرواية اللــــفوية وحدها و هذا ليس صحيحا اذ كانت هناك رو اية مكتوبة ساهمت في نقل الأدب من عصر ما قبل الإسلام الى عصر تدوين الاو اوين والمجاميع اللشرية اللى
 الذي حظيت به اللرو اية النشفوية من لدن النقاد والرواة ، وذللك لعدة أنســباب لعل اشهر ها أن معظم اللزو اة كانو| لا يجبـون القز اءة و الكتابة ، فضلا عــن
 اللح و التزحال ، فضـلا عن ذلك ان الرو اية المكتوبة رو ايةَ موتقَة لا يساورهها الاتكك و لاتقبل الخطأ والجدل بخلف الرواية الشفوية التي من خلالمها نعرض الشعر العربي القديم اللى مشكلات النحل والانتحـــال و الســرقات واخـــتالف الروايات ، وقد تطرق الدكتور ناصر الادين الأسد الى الكتابة في التـاء در استّه مصادر الشعر الجاهلي ، فيما كتب الاكتور محمود عبدالش الجادر بحتًا عــن الكتابة قبل الأسلام (•) ولكنهما لم يتطرقا المى الرواية المكتوبة ووجودهوها قَبل الأسلام وفي صدر الاسلام اللى جوار أختها الرواية الشفوية ، لــذللك أردت


في بحثّي هذا أن أميط اللنام عن الرو الية المكتوبـة واضتعها في مكانها المناسب اللاي تَستحقه من خلم در اسة الكتابة ومستلزماتّها وأداو اتها مع ذكر شو اهدهـا وصو لا اللى الثات وجود الرواية المكتوبة ، ليكون الدارسون على بينة مــن

الكتابة و القر اءة عند العرب وأدو اتهها :






 في الناس ) ، وبعد ذلك شاعت الكتابة في صففوف العرب ، اذ كان عدد كبير


 فالنون حرف عربي مميز ذا صوت جهوري ، والقلـــم هــو الاداة اللتففيذيـــة ،


، MaV : بو (I)
و المقتضب من جمهرة النسب : r.V .
(r)

$$
\text { (8) سورة القلم الآلِية : } 1
$$

وكنلك في قوله تَعالّى (0) : (باايِها اللذين امنوا اذا تَالينّم بدين الى اجل مسمى





 و هذا الأسود بن يعفر يقول (ل) : سطور يهوديِن في مهرقِيهما "مجبدين من تيماء او أهل مديِن

وقال اللشماخ

أفعال الكتابــــة :




 و ولأتخطه بيمينك ) .
( ${ }^{\text {( }}$ (

(1)

ديورانه :
سورة العنكبوت الآلية 1 .

وفيِما ياتي عزض لفعل الكتابة : (كتب) ومر ادفاتها مرتبَّ حسب كتُرة وزود شُو اهدها في الشُتع العربي قبل الإسلام :ــ


 فانه كان باتي باديبتا خطاطا ، فعلمنا الحروف تخطيطا علـــى الرمـــال فــــي

 و العشرة الأخرى في الهامش وهي كما باتتي :قال حاتم الطائي (11) : أنعرف إطلاو ونؤيا مهـما

وقالل الزربقان بن بدر (ir) :

 وقال ابو طالب (T) :
 وقّال خزز بن لوذان النوسي (\&) 1) : قد خط ذلك في الزبو . . . . . . . . . . . . الاوليات القـائم





ولعل من طر ائف القول هو ما قاله عمرو بن احمر الباهلي (¹0) : وحاجب كالنون فيه بسطة اجاده الكاد الكاتب خطا بالقلم
 - تشبيهه

 رشَش في ظهر الأديم قلم الدار قفز والرسوم كما

وقال طرفة بن العبد (^) :
بالضحى مرقشُ يِّسمه

## كسطور الرق زفشّه

وقال الاخْس بن شُهاب التُغلبي (9) " :


 العربي في ثلاثة شو اهد هي : قال النابغة اللذبياني(Y) :
①) ديو انه : (§ ا .

. ANE : شعره (iv)
. V) ديو انه (A)

. 11 : 1 ( 1 :
مختار الصحاح مادة : نمقَ .
ديو انه ضمن شرح الاشعار الستة الجاهلية : (IM .

عليه قضنيم نمقتّه الصو انــــع

ينمقه وحاذر ان يعابا

كأن مجر الر امسات ذيولها
وقال معود الحكماء ${ }^{\text {( }}$ ( ${ }^{(r)}$
كتاب محبر هاج بصير
وقال سلامة بن جندل(! () :
خلا عهده بين الصليب فمطروَ
لمن طلل مـل الكتاب المنمق
 شو اهد ساذكر اتثين منها في المتن واشبر اللى الثالث في اللهامس قالل بشر بن

عليق الطائي (rir
الذاعت به الازووح حتى كأنما . حسبت بقاباه كتابا منمنا
وقال ابو ذؤيب الهذلي(r) :
فنمنم في صحف كالرياء ..... ط فيهن ارث كتاب مدي .

قالل فيه( ( ${ }^{\text {( }}$
ام لا تزال ترجي عيشّةً انفا لم تر ترج قبّل ولم يكتب بها الزُبرُ

فبشط بسيان الرياغ كما كـا كـب الغلام الوحي في الصخر
. YIT : (rr)
(\%)


(IV)
. 97 ( 9 ( 9 ( 1 (
(r9) قصائد جاهلية نادرة : . ب.

فيما اختلفت دلالة الوحي عند زهير بن ابي سلمى فهيَ تَعني عنـــده الكتـــاب
وذلنك في قوله( (r-) :

لمن طل كالوحي عاف منازله ؟ عفا اللرس منه فالرسيسِ فعاقله و - زبر : زبرت الكتاب بالمزبر ، أي كتبت الكتابِ بالقلم، ،(r) وهو مشتّ من الكتاب المقلس (الزبور) الذي ورد ذكره في الشعر العربي فبل الاســـلام


والبرزوا بصعيد مستو جرز وانزل العرش و المبزان والزبر
و الفعل زبر جاء شاهده في شعر ابي ذؤيبب الهذلي (ro):
عرفت الديار كرقم الاو ا . . . . . . م يزبر ها الكاتب الحمبري
الكاتب ومر ادفاته :

لنا الكاتب في قوله (r) :

قلما على عسب ذبلن وبـــان

. EV: شعره (r.)

- (ry) اسانس البـلاغة مادة :
. 19 ، 10 : ديوانه (rr)

. Yro: ديوانه (ri)

(T) Y.

والوليد اليماني هو الكاتب ، لأن اهل الليمن بِرفون القـــر اءة والكتابـــة فبــل غبر هم من القبائل العربية وان هذا الكاتب يمسكك قلما ويكتب به على ســعف

الالنخيل المكثوط ، وقد ورد الكاتب بعدة تسميات هي كما يأتي : ــ
و الوليد اليماني هو الكاتب ، وقد ورد الكانب بعدة تسميات هي كما يأتي :

في الشَعر العربي منها :
قول سلامة بن جندل(rv) :
وحادثة في العين جدة مهرق
اكب عليه كاتب بدو اته
وقول الاخنس بن شهاب التَظبي (r^) :
لابنة حطان بن عوف منازل كما رقش العنوان في الرق كاتب
وقول معقل بن خويلد(r9) :

واني كما فال مملي الكتا.......... ب في الرق إذ خطه الكاتب

Y


「
كنطور الرقُ رقشّه بالضحى مرقش يشمه
. $0: 4$ : $1(V)$

- YY :


. V) : ديو انـه



أي ان هذا الكتاب هو كتاب حسن كتبه قَارئ خبير ، حرص جهـ مقدرتّه ان
بخلو من العيوب .
0ـ مذهب : من التذهيب أي الكتابة بماء الذهب ، قَالل لبيد بن ربيعة(£ £) :

الكتاب ومر ادفاته :
 أحصيت له اكتثر من الثتي عشر شاهدا سأذكر في المتن منها ستا وأثنير الـــى

قال عبيد بن الأبرص(ه؛) :

غيرِ نؤي ودمنةَ كالكتاب

تَعرف أمي من لميس الطلّلْ متلْ الكتاب الدارس الأحولْ
وقال عدي ايضا(\&v: :

ولم تكن بكتّاب النّ ترتفع
ناشُدتتا بكتاب الشه حرمتّا

- هحا : (:r)
-YIK: ت (

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 101 \text { : ديّ (: } \\
& \text {. E1: ( } 1 \text { (0) } \\
& \text {. Iov: (ī) } \\
& \text {. ! EV: (iv) }
\end{aligned}
$$

وار اد عدي بكتاب الله الانجيل على اعتبار انه على ديانة النصر انية،فيما جائت لفظة الانجيل صريحة في شـر عدي بن زيد مصحوبة بلفظة نقراءه في قوله (소):
واوتيا الملك والاتجيل نقر اءه نشفى بحكمته احلامنا عللا وقالل تميم بن ابي مقبل (9):
 وقال لقيط بن يعمر الآيادي (•):
هذا كتاببي اليكم واللنذير لكم (م لمن راي راية منكم ومن سمعا
وقال عبيد بن عبد العزى السلامي (10)
رسوما كايات الكتاب مبينة
وجاءث بصيغة الجمع في شعر امريعهالقيس (or):

وفيما ياتي عرض لمسمبات للكتا الاخرىى وكما وردت في الشُعر المربي قبل الاسلام :
 أتت حجج بعدي علِها فأصبدت

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 0 \text {. }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text {. ... : ديو انهـه (or) } \\
& \text {. ديو انه : } 19 \text { (or) }
\end{aligned}
$$


فنهنم في صحف كالريا • . . . . ط فيهن ارث كتاب محي
وكذلك في شُعر قِس بن الخطيم(م) :
حنت الينا الالرحأب والصدحف لما بدت عدوة جباهم
 يترتب عليها من الخؤولة والعمومة ، فضلا عن العهود والموالثيق المكتوبـــة

بين الطرفين
وقال بشر بن أبي خازم (م) :
كأنها بعد عهد العاهدين بها با بين اللنوبـ وحرجي واحف صحف
وكذللك جاءث مفردة الصحيفة بصيغةَ جمع المؤنت السالم في شعر عمرو بن
قميئةَ(ov) :

r
الايادي
سلام في الصحيفة من لقـيط الــى مــن بـــالجزبرة مــن ايـــاد
وفي قول مسعود بن عبد النه بن علبة الطائي (09) :
أمن طلل عاف تبسمت ضاحكا لرياء كخاء بالصحيفة اعجما

(100) ديو انه :
. ديو انه :
. VV : ديو انته (ov)
. $\mathrm{Y} \wedge$ : ديو انـه ( $0 \lambda$


 . تسديد الدين

وفي قول المخبل السعدي حينما تغزل بو جه حيبيته(11) :






 شُاهدها في شعر الاعثّى (\&)

 و المناتُدة هنا تعني الدعاء . وفي شعر الحارث بن حلزة اليشَكري(0): :

- 109: 5inevi (i.)
v) : عترة :(i)


 . or : ديو (:
. ${ }^{(10)}$

لمن الاديار عفون بالحبس

الفارسية ، وقال ايضال(17) :
حذر الجور و التعدي ولن ين ..... نقض ما في المهارق الاهواءُ
و وعني بذلك العهود و المو اليُقَ المدونة في الكتب
وقالل ربيعةَ بن مقروم الضبي( (V) :
كأنها بعه عهد العاهدين بها ـ ـ مهارق العجم او موشية الحلل

جندل (x) :
أكب عليه كاتب بدواته وحادثة في العين جدة مهرق
وقولنه(19) :
لبس الرو امس و الجديد بالهما فونز كن منل المهرو الإخلاق
و المهرقَ الاخلاق تُعني الكتاب اللقدحِي :

تسمع الاصوات كدري الفراخِ به متل الاعاجم تغشي المهرق القلما
T- الالو
و ابدت عن وشوم كأنها
(M) ديوانه :
. YV7 : شـره ضمن شعر اء أسلاميون (iv)

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (79) } \\
& \text {. } 1.7 \text { : النقائض (v.) } \\
& \text { (v) }
\end{aligned}
$$

والالواح تُعني الصحف و المذهب هو نوع الخط الذي كتبت به تلك الصحف وفي شغر لبيد بن ربيعة(
أو مذهب جدد على ألو احهـ .......ـن الناطق المبروز والمختوم
 الراشدي عمر ابن الخطاب ( برْبِّن ) عندما كلمه وفد بني عدي في امـــر عطائهم قال(VT) :
(لا و الش حتى تأتيكم الدعوة وان اطبق عليكم الــدفتر ) أي الـــى ان بأني دوركم و اعطيكم ما مدون في سجل عطاء المســلمبن ، و امـــــــــــــاهده الالنعري فهو شعر جندل ابن مشثى الطهوي(²) : هلا بالحجر يا ربيع تبصر ودقا وَضي اللدين وجف الاففتر

الضحاك (100) :

## ( لا نتخذو اللحديث كالريسن كکم اريس المصاحف )

 العبد

ووجه كقرطاس الشامي وششفر كسبت اليماني قدّ لم يجرد
أي ان لها وجها أبيضا كبياض القرطاس فبل ان يكتب عليه .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 101 \text { : ديو انه (Vr) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. Ev : تقيبد العلم (V0) } \\
& \text { ديوانه ضمن شُرح الاشعار السثةٌ الجاهلية : YV . } \tag{vir}
\end{align*}
$$

- الـ المجلة : وهي اصغر حجما من الكتاب وجاء شاهدها في شعر اللنابغة

الذبياني(vi) :
قويِم فما برجون غير العواقب
مجلتهم ذات الإله ودينهم ار لا بالمجلة الكتاب و الذات كناية عن الساعة ، وذللك لانهم كـــانوا نصـــارى وكتابهم الانجيل ، و هم لا يخافون الا عو اقب اعمالهم ، وفي حديث سويد بن

الصمت(
انه قالل "لرسول الله محمد (ص ) : لعل الذي معكك متل اللذي معي ! فقال : وما الذي معلك ؟ قَالل سويد : مجلة لقمان ، فقّل رسول الش ( ص ) : اعرضهها عليَ ، فعرضها عليه ، فقلل له : ان هذا لكلام حسن و الذي معــي

افضل من هذا ، قر آن انزله اله تُعلى ، هو هدى ونور •


 الاعشى (^) :
و لا الملك النحمان يوم لقيتّه بامته يعطي القطوط ويأفقُ

(vV)


. 11 ( 1 : ( ${ }^{(1)}$
(1) (1) (1) (القطوط : الصكوك ، الاقتضاب في ادب الكاتب : זף .
(Ar) سورة ص الآية : 7.
( وقالوا : ربنا عجل لنا قطنا قبل الحساب ) أي قَام لنا صك حسابنا
قبل يوم القيّامة لتعرف صحدة موقفنا من عدمه .
أووات الكتابــــــة :


وهم يهلكون ويبقى بعد ما صنعوا كان آنثار ها هم خطت بأفلام
وفي شُعر لبيد بن ربيعة(ی) :
وجلا ألسبول عن الطلول كأنها
 والشُبر الى الاخرى في الهامشَ ، فال معود الحكماء
من الاجراع اسقل من نميل كا كما رجعت بالقلم الكتابا

 واما ادوات الكتابة الاخرى فهي كمكأكئي :-



 . 170 : ${ }^{(15)}$ (19)

. $1.7^{\text {1 (1) }}$
. IVV: مصاحف السجستاني (iv)

زراد او ور اقق (^) ، واما شاهده اللثـري فقد ورد في شعر حسان بـــن
دابنبت (^9) :

عرفت ديار زينب بالكثيب كا كخط الوحي في الورق القشّيب
 وهي رقيقة وسميكة وقَ مرت عليها شو اهد كثِّرة ، وفَّ جاءثت لفظــــة

( و الطور * وكتاب مسطور *:في رق منشور ) .
 هي الجلود اللسمر اء المائلة اللى اللسوالد ، وقَ مر شـــاهده فــي شـــع المرقش الاكبر (ar ${ }^{\text {(9r }}$.


كأن دماء المؤسدات بنحرها أطـة صرف في قضيم مصرد
والقضيم هنا الجلد الابيض /المنقوش المؤنت في قول إمرىئ القيس (مَ) : و عادى بين ثور ونعجة

(هワ) شعره: :

 . or: :

$$
\begin{aligned}
& \text {.or / / الحيوان (M) } \\
& \text {. V. : ديوانه (ia) }
\end{aligned}
$$

و القضضيمة هنا الصحيفة ، و اللثبوب و القزهب : الثونر الفتي القوي . 0- العسيب : هو سعف النخيل المكشوط ، قال امرؤ القيس(99) . لمن طلل أبصرته فشُجاني 7- عبرانيةَ : وتُعني الورقةَ عند الاحبار وشاهدها في شعر الشمـاخ(9V) كما خط عبر انيةٌ بيمنيه بتيماء حبر ثد عرض السطر الوا V- الوحي : واما الكتابة و النقش على الحجر فيسمى الوحي وقد جاء شُاهده في شـر زهير ابن أبي سلمى فوله(191) :
لمن الايار غشيتها بالفدفد
وفني فول زهير ايضا(99) :

لمن طلل كالوحي عاف منازله عفا الرس منه فالرسيس فعاقله


 1 ـ ومن أدو ات الكتابة الأخرى اللاوراة: وهي و عاء يحفظ السائل المستخدم



$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { (ar } \\
& \text {. YYQ: : }{ }^{(9,1)} \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { د } 10 \text { (1.1) }
\end{aligned}
$$

فلم يبقَ الال دمنةّ ومنازل كمأ رد في خط الدواة مدادها

الاحبار المستّعملة في الكتابة وقد جاء شاهده في شعر حميد بن ثور (\&.1) : لمن الديار بجانب الحبس كخط ذي الحاجات بالنقس

الشعر|ء الكتاب :
ومن الشععراء الذين كانو ا يكتبون : سويد بن الصـامت الاوسي الـــي

 و اخوته من الكملة ، ومن صفات الكامل في الجاهلية ان يحسن الكتابـــة(9•1)
 وارسلها اللى النعمان بن المنذر (I') ، وكعب بن زهير واخــوه بجيــر (IIT)
 و عدي بن زيد العبادي ، كان كانبّاومتز جما فهو يجيد الفارسية فضلا عـنـ

المغغي : ^7 .


## AI

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 97 \text { Y ديوانـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. YVY_rV): (1:^) }
\end{aligned}
$$

 هزرأ وكتب(1") والشاعر مسعود بن عبد الله بن علبة الطائي اللذي كان يعرف

رسم الحروف العربية فقال يصف طلل محبوبته(1'1) :
أمن طلل عاف تبسمت ضاحكا لرياء كخاء في الصحيفة أعجما
و هناك شعر اء كثيرون .
الرواية المكتوبـــة :
بعد ان استعرضنا الكتابة ومستلزماتها تأكد لنا بالليقين ان الكتابة كانت منتشرة في عموم الجزيرة العربية و العر اق و الشام ، وذلك من خلا الشو اهد
 قد عرفوا أنواع الخط ، فأهل الحيرة كان خطهم يعرف بخط الجزم ، و وهـو خط استخدام فيما بعد في كتّابة المصاحف ، وخط اهل الانبار يسمى المشق ، وخط اهل الشام يسمى الجليل ، والانب لنزى دور الكتابة في الرو اية المكتوبة وكيف قامت الرواية المكتوبة وبكل تقة ؤهانـة بنقل اللتز اث من عصر ما فبل

 الايادي مع كسرى وقيامـه بكتابةّ رسّالْتِن شعريتين الى قومه ، كانت الأولى
موجزة جاء فيها(11)" :

سالم في الصحيفة من لقِيط الى من بالجزيرة من ايِاد

(IV)
( د ديوانه :

بأن اللبيث كسرى قَد أتاكم فلا يشُغلكم سوق اللنقــاد


و الصحيفةَ تَعني هنا الرسالة المكتوبةَ"، ولما لم يعر قومه لرسالنته اهتماما ولم


الخمسين بينًا ، فصل فيها لهم الخطر القادم نحوهم وكان مطلع الرسالة : يا دار عمرة من محتلها الجرعا هاجمث لـي اللهم والاحزانا الوجعا فهو في هذا البيت يسطر لنا الهموم العالقةَ في صدره وما تسببـه له مـــن الآم و أوجاع ، ويختت رسالته بقوله(199) :
هذا كتابي اليكم و النذبر لكم لمن رأى رأيه منكم ومن سمعا
 تُجاوزت المدة التي حددها الجاحظ لِمصر اللشعر بمئتي سنة اللى مائة وخمسين
 سنة)
 ( اوس بن حجر زهير بن أبي سلمى ، كعب بن زهير ، الحطيئة ) وكـــانوا ِيكتبون فَصبائد الحوليات ليتسنى لهم مر اجعتها وتتقيحها وتُهذيبها وتشذذيبها قَبل ان يقوموا باتشادها ، وكذلك كان يفعل الششاعر طفبل الغنوي مع شعره لــــلك
 انشاده و هذا يسندعي كتابته .
(199) ديوانه : 0.0.
.(ir.)


كما كان ملوك المناذرة يكتبون الشُعر" "الذي يمدحون به ، ويودعونـــهـ في خز انة القصر الابيض, ، وكان الكتاب من آل نصر بن ربيعة ، و عنــــما قّامت ثورة المختار بن عبيد اللقفي ، فيل لـه : ان تحت القصر الابيض كنزا فاحتفره ، فاذا به رقوق وقراطيس شعرية قيلت بمديح ملوك الحيرة ، فمن ثم
 يكتب اجابات عبد الشه بن عباس ( الشعر الذي سبق الاسلام او قيل في حياه النبــي محمـــد (
 الذهب و علقت على جدران الكعبة(1r\&)
اما الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله ( في رو ايته المكنوبة فقد ذكر الزمخشري ان طلحة كان بشنوَ ناقتّه حتى يكتب

 المغيرة بن شعبة عامله على الكوفةَ ان بِيتَّثد اللنعر اء بعض ما قالوه فـــي
 وكتب سورة البقرة في صحيفة ، وثالل :أبدلن الني هذ هذه في الالســـلام مكــان



 (TrT) ينظر كتاب سؤالات نافع بن الازرق لعبد الشه بن عباس . . 97 / ( : العمدة (iri)


الرو اية الككتوبة فضلا عن الروابة الثشفوية ، فقـ حاج ابن عباس(Irr) عمرو
 ( حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تنرب في عين حمئة ) ، فقال عمـــرو :
 برجل من الازد قال له : بلغني ما بينكما ولو كتت عندك افـتك بابيات قالهـا
 فقال ابن عباس لغلامه : اكتبّها ، وناط تعني حمئة .








$$
\begin{aligned}
& \text {. rav/1 : الفائقّ (iri) } \\
& \text { (1) (1) مورة الكوف الآية : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r.) } \\
& \text { ( آr) (rr) } \\
& \text { MA : المصسدر نفسه (ITr) }
\end{aligned}
$$

 الامثال (1)
وفي ذات مرة قالل معاوية بن أبي سفيان لجلساته(ro) : أيكم ينشــــنـا
قصيدة أنصف فيْها مـاحبها ، فقالو | فأكثروا ، فلم يأئو ا بشيء فقالل : با غلام هات ثلـك الرقَعة ، وقَر أ عليهم قصصيدة المفضل العبدي . بكل فر ارة منــا ومنهـه


 نساءه ما يسو غ لهن ريق

و القصيدة من المنصفات .



 فك:ب لـه النابغة قصيدته الاعتذاريةَ المشّهورة (1rv) : حلفت ولم الترك لنفسك ربية وليس ور اء الله للـره مذهب

$$
\begin{aligned}
& \text {. الفهرست : ITr) }
\end{aligned}
$$

The use of writing for the preservation of Ancient Arabic poetry:

لنّن كنت قَ بلغت عني خيانة لمبلغك الوالشي اغش واكذب و هذا محمد بن سلام الجمحي يذكر في مترض حدينه قصيدة إبي, طـلب الني
مدح بها رسول ال山 (

وأنيِضَ يستسقي الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأز امل أنه رأى هذه القصيدة مدونةّ في كتاب كتبه يوسف بن سعد الجمحي منذ اككر

 سعد الجمحي هو ابو يعقوب روى الحديث عن عمر وعلي وزيد بن ثابت(ڭ) وبذلك هو من التابععين ، و عند ذلك ارجح انه كتب كت كتابه في الثاني من القرن

الهجري الاول .
الرسائل الشعرية :



في مصادره و هي كها يأتئي :

(ابي الأي كان بِعل في بلاط كسرى رسالة شُعرية(1\&r)


$$
\begin{aligned}
& \text {. } 95 \text { - } 10 \text { : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 17 \text { \& : }
\end{aligned}
$$

$\lambda V$

بأن اخاك شتيقي الفــؤا...... د كنت به وانتــا ما سلم
لاى ملك موثق في الحديد امـــا بحق وامـــا بظلـــم
فلا اعرفتك كذالت الغـــلا .... مما تجد عارما تـتــــزم


فرد عليه أبي برسالة شعرية جاء فيها :
ان بكن خانك الزممن فلاعا .... جز باع و لا أنفّ ضغيفُ
ويمين الإله لو ان جاوا .... ء طحونا تضنيءُ فيها السيــوف
ذات رزء مجتابةٍ غمزة المو .... ت صصيح سر بالها مكفوف
كنت في حميها لجئتك اسعى فاعلمن لو سمعت لذ تستضيف او بمال سألت دونك لم يم .... نع تلاد لحاجة او طريف
Y بـ بعد ان امر النعمان بن المنذر (؛؛ (1) ، الربيع بن زياد العبسي بالاتصر اف من مجلسه و التحاق الربيع باهله كتب اللى اللنعمان بن المنذر رسالة شعرية
جاء فيها (ڭ0) :

بحيث لو وزنت لخم باحمعها لم الم يعلّو ريشة من ريش شمويلا

فابرق بارضك يانعمان متكئـــا مع النطاسي يوما وان نوفيــا
فاجابه النعمان برسالة شعرية قائلا:
شرد برحلك عني حيث شئت ولا $\quad$ تكثر علي ودع عنك الأ باطيلا فقد ذكرت به والركاب حاملـــه و وردا بِلل اهل الشام و النـيــلا لا

$$
\begin{aligned}
& \text { •rr_rr/IT: (1is) } \\
& \text {. المالم المرتضثى : (180) }
\end{aligned}
$$




 حمل (154) ، جاءَ فيها :

الا ابلغ بني بـر رســــــو لا على ما كان من شنا ووتـــر

 وكان أبي أبن عمكم زيـــــاد صفيَ أبيكم بدر بن عمـــــرور


 الحيرة بيّو عده دعا كاتبَ قومها و امطه من بكتب اللى اللنعمان بن المنذر


 0- و عندما غضب الحارث بن مارية الغساني على عبد العزى بــن امـــرئ
 وكتب معهما رسالة شعربة اللى قومه جاء فيها(54ء" :

جز ائي - جز اه الله شز جز ائه - ــ جز اء اللسنمار وما كان ذا ذنب سوى رصس اللبنيان عشرين حجة
 ذويهم وقومهم يطلبون منهم الفداء او يحذرونهم من غارة او غير ذلك فقد كتب ڤفيسةٌ بن كلثوم السكوني رسالثة اللى قومهـ على مؤخر رحــل

ابي الطمحان القيني جاء فيها(10) :
بلغا كندة الملوك جميعــا حيث سارت بالاكرمين اللجمال
ان ردوا العين بالخميس عجالا والصدروا عنه الروايا اللتقــال هزئت جارتيّ وقالت عجيبــا الذ رأتتي في جيدي الاغــم N الن نريني عازي العظام اسيرا $\quad$ قد يراني تضتعضع واختلN
 V
 حلو اعن اللناقة الحمر اء الرحكام


ان الذئنب قد اخضبرت براتنتها
و النــاس كلهـــم بكــر اذا شبعــوا
وهنالك رسائل شعربية مكتوبة كثيرة منها المتبادلة بين كعب بن زهير و اخيه



$$
\begin{aligned}
& \text {. AVE _ NVT: : و }
\end{aligned}
$$

 جندن النى صصعصعة بن محمود بن عمرو بن مرئد بعد لن اطلقَ سرح اخلـيــه


كتيب لهم فبلها ولم يجيبو ه(100) ، و غير ذللك كنبر .
الخاتمـــــــة :
 و الْمجامِيع الشنعريةَ و المصادر الآبيةَ و اللتاريخيةَ و اللغو يِة و غير ها ، و علـــى
 أوول : لن الرو الية المكتوبة ومن خلا الكتابةَ و انتشار ها ، كانت حاضرة بقوه اللى جاننب الختّها الرو ايةَ الشفويةٌ بدلالة نلك النصوص اللتي وردت في البحث




 طوي منه لاسبابب مخنلفة لا مجال لذكز ها ، و انها وشقت لنا كثير ا من الامور
 و كذلك معرفتهم بمستلزماتنها و اودانها وختاما ارجو من الله اللتوفيت لي و لكـهـم و الاحمد لله او لا و آخر وصلىى الله على نبينا محمد و آله وصدحبه وسلم .
(1or)

 . iA : الحمانسة الشجرية (100)

المصـادر والمر اجـــع

ـ اخبار عبيد بن شرية الجز همي ، طبعة اللهند ،



العدد الاول لسنةَ r . . بم .






و عبد السلام محمد هارون !




9 1 ام ، بيروت .
 هارِن ، هV


. بغداد
ــ البيان و اللبيِين - البـاحظ ، (ت


- تَاريخ الطبري - ابو جعفر الطبري (ت • اتهـه) تحوِيق مخمد ابو اللفضل
. ابر اهيم ، طץ ، مصر (د.ت)




. p1970



- مصر
- خز انتة الادبـ ولـــب


النجار ، طY ، 1900-هV .

 -


ـ دـيوان حاتم الططائي ــ صنعه ابي صـالح يحيى بن مرك الطائي ، روايـــة هشام بن محمد الكلبي ، دراسة وتحقيق د. عادل سليمان جمال ، مطبعة

المدني ، (د.ت)

. 979 ، بغداد
ــــيوان سلامة بن جندل ــ تحقيقَ الأب لويس شيخو ، ، 19 ام ، بيروت .
 ــ ـيو ان عدي بن زيد العبادي ـ حققه وجمعة محمد جبار المعبيد ، شــركة دار الجمهورية للنشر و الطبع ، 970 ام ، بغدالد


- ديوان عمرو بن احمر - تحقفيق حسين عطو ان ، مجمع اللغة العربيـــة ، دمشق ، (د.ت)


- بيروت
 ، العامة للصحافة والطباعة ، مطبعة الجمهورية ، ، ،
. بغداد
ـ ــ ديوان الهذليين - طبعة دار الكتب المصرية (د.ت) .
 بغذاد ، مطبعة المعارف ، 1971 ام


 للطباعة ، الجزء الاول ، 9V9 ام ، بغداد .
 الالشُون اللثقافية العامة ، الجزء اللثاني ، القسمين الاول والثالـــــ ، طا ، ، .

 - شر ح ديوان كعب بن زهبير - منعنه الامام اببي سعيد الحسن بن الحسين
 -90 ام ، القاهرة .




 999. 9 ، بغغاء .





بيروت
 محمد البجاوي ، ومحمد ابو الفضل ابراهيم ، 9 اوم ، القاهرة .
 .

 بيروت


 .
 دار الرسالة ، ، . .

 للطبع والنشّر ، القاهرة ، (د.ت) ،





- المستكرك على صناع الدواوبن ـ صنعه د. عبد الطيف حمودي الطـــــئي . .

 و عبد اللسلام محمد هارون ، دار المعارف (د.ت) .

 ــ نقائض جرير والفرزدق -
 Krenkov - The Use of Writing for the Preservation of _ Ancient Arabic poetry .

 . Yorn


(

 اللدول ، اعتاء انطوان صـالحاني ، (بيروت : المطبعـة الكانوليكيـــــة ، ،
-189 ، ص190.
(Y) اللبيروني ، الانار الباقية ، 人 مس.
(V) سورة (فصلت) ، الاية Vr.

(بيروت : سلسلة العلوم الاجنماعية ، 9N1م) ، صوNV. (9) المسعودي ، ابو الحسن علي بن الحســين بــن علـــي (ت غابهـــــ) ، مــروج الذهب ومعادن الجوهر ، تحقيّو : محمد محي الاين عبد الحميد


صv_r
(1) في اللوحة الخامسة من السطورة الخلق البابلية : ان اللجوم هي صورة

الجادر ، (بغداد : وزارة الاعلام ، • 9V ام) ، ص A^.

ططقـــات الامم ، تحقيق : محمد بحر العلوم ، (النجف الاشرف : المكتبة

$$
\text { الحبدرية ، } 97 \text { 1م) ، صن00. }
$$





(10) يحيى ، لطفي عبد الو هاب ، العرب فـــي العصــور القديمـــة ، طـ،

- (بيروت : دار النهضة العربية ، 1 ( 1 )
(17) نقلل عن : الفيومي ، محمد ابر اهيم ، في الفكر الايني الجاهلي ، طب ،

(الاكوع ، محمد بن علي ، اليمن الخضر اء مهـ الحضـارة ، (صــنعاء:

( 1 ( 1 (

العربِةَ للار اسات والنشر ، philp,H.st., j,B,Sheabas Daughters, London (19ヶq) , (r.) p.1..
(Y) (Y) موسكاتني ، سبيتو ، الحضارلت اللسامية القديمة ، نزجمة : يعقوب بكر




(Y) كر التشكو فسكايا ، ن ، أ ، الالهمية اللتاريخية لآثار فن المعمار الليمنــــي


(Y) البو العيون بركات ، الفن اليمني القديم ، مجلة (الاكليــل) ،عا، س 7



$$
\text { (YV) سورة (الرحمن) ، الاية 0 ــ } 7 \text {. }
$$

(Y (Y) منذر البكر ، دز اسـة في المبيولوجيا العربية ، (المجلة العربية للعلــوم

.1 .90
(Yq) الثور ، عبد الله احمد ، هذه هي اليمن ، (صنعاء : مطبعــة المـــنـني



(TY)

. ON
(سץ) دنتلف ، نلسن ، الديانة العربية القديمـة ، ص ؟ 19 .
Grohmann, Akulturgeschte des Alte orients ( $111 / \varepsilon$ ), ( $(\boldsymbol{\Sigma})$

Nielsen, D,Die . aethipoisehen Goetter (ZDMG) B.d. 7 ( $\mathrm{r}^{( } \mathrm{O}$ )
(Leiozig: 191ヶ), p.091.
 Grohmann, Araben, p. ^^. ( Yv )


Nielsen, D, Die . aethipoisehen Goetter, p. 09 r-09. . ( $\ddagger 1$ ) ( (£) (
 (بغداد المجمع العلمي YAYام ) ، ص10 .
 (بيروت :






الحياة ، د.ت) ، ص بr .

Beeston and Other Sabaic Dictionary, publication of ( $£ 9$ )
University of Sanaa YAR (Louvain : $19 \wedge$ r), P.VA.
Ibid, P.1. 7 (0.)



العرب ، 9AV ام) ، ص9
(OM) جو اد علي ، مقوهلت اللدولة العربيةَ ، ‘صن
. orv ،
(00) الويس ، حسن بن علي ، اليمن الكبرى ، (القاهرة : النهضة الاهربية ،

$$
\text { . Y•Y_r•Tuص (م) } 97 \text { (r }
$$

(07) ويذهب المستشرق الألماني (نلسن) للى أن لفظة (ملك) اسم لأحد الإلهة اللثمودية وأن لفظة (ملكن) في اللنش الموسوم بــ (GL 17. 1 (GL) لم يقصد بها الملك بالمعنى السياسني ، بل أريد بها إلبه السمه (ملك) (نقــلا عــن : جو اد علي ، المفصل في تاريخ العرب فبــل الاســلام ، (بغــداد : دلر
 Grohmann, Araben, P.Y\&V. (ov)
(ON)




(TY) موسكاتي ، الحضـارة السامية ، ص7 197 19 ( 19
(T) اغناطيوس غويدي ، محاضرات في تـريبـن اليمن والجزيرة العربيــة ،

Nielsen, D, Die. Aethipoischen Goetter, P. 0) $9 .(7 \varepsilon)$
(70) منذر البكر ، در السة في الميثولوجيا العربية ، ص 1 ه . 1 .
(T7) ديور انتت ، قصة الحضارة ، تزجمة : زكي نجيب ، طـب ، (القاهرة: :

Hitti Philp, History of Arads, London (197६), P.9У.(7V)
. يُ (TA)
Phiiby, H, stjB, The Background of IsIam, Alexandria (79)
(19\&^), P. rV .
(V.)

(العقاد ، عباس محمــود ، الش ، ط.س، (القــاهرة : : دار المعــارف ، (V)
.
(VY)
، البياتي ، عادل جاسم ، تراث الحب في الأدب العربي فبل الإســـلام (Vr)
 - المستصرية ،

(V0)
 منشورة ، (البصرة : جامعّة البصّرة - كليةَ التربيةَ ، 9191م) .


الاسستاذ : سالم الآلوسي

الملخص :
يتناول هذا اللحث مشكلة تاريخية تتعلق بالبنايـــة المجـــاورة
لوزارة الادفاع في الوقت الحاضر المعروفةّ بالقصر العباسي ، التّي اطلق عليها عدة السماء منها : قهير المأمون ، المدرسبة الثــرابية قصر ام حبيب واخير ادار المسناة "و ملخلافي هذه التعدديـــة السـنتر

 العر اقية تحدث فيها الاككتور ناجي معروف مؤكدا كون هذه البنايـــة هي المدرسة الشز اببية التــي انشـــأها اقبـــال الشــرابي المتــوفى
 مصطفى جواد . وعلى اتز ذلك اعترض الدكتور جواد على ذلـــك برسالة الى معدّ البرنامج ومقدمه مؤكدا كونها دار المسناة .

وفي البحث ر أي بعض الباحثين في الموضوع ع

تقع بقايا هذا البناء أو القصر ، او المدرسة داخل فلّعةَ بغداد في العهد العثماني - وز ارة الدفاع الليوم - وقّد جلبت هذه البقايـــا ، ومْــن ابرز هــــا الايوان ، إنتباه عدد كبير مــن الرحالــــة الآتُــاريين والبــاحثين ، أجانـــبـ و عر اقيِين ، على مدى قرن من الزمن ، وذهبوا في تَاريخها ونسبتها مذاهب شنتى ، فأطلقوا على هذا البناء القديم عده اسماء منها : قصر المــأمون ، دار المسناة ، قصبر أم حبيب ، المدرسة اللثر ابيةً ... الـخ ، ولتلافي هذه النعدديــة

إستقر الر أي على نُسميتّه بــ (التصر العباسي) واخير أ بــ (دار المسناة) . قوام القصر (ايوان) كما هو المألوف في اكثــر الأبنيـــة الانســلامية العر اقية ، ويمنل هذا الايوان أقصى ما بلغه المحمار العر اقي من الإفتتان في الزخارف و النفوش البنائية الاذلية ، وقد قلدت في تزيبينه النقوش الفسيفسائية
 إماما - ستاندارد Standard فـي المريانزة الاسلامية عامة . وتلي الايوان من الجانبين حكِراد 6 على ان الحجــرئين المكتتفتـين
 الخليفة العباسي المتوكل على النه وبنى عليه اكتز قصور ه بســامر اء • وور اء
 جرى تنغيير طفيف فــي هــذا القصــر فــي ايـــام الحكــم المغــولي فـــي العر اق ، وتشويه كبير في أيام الحكم العثماني • وقَد بذلت مديريــــة الآتــــار العامة ، منذ مطلع الثلالثينيات من القرن العشرين الماضي مجهـودوا عظيمــا
 واتضضحت معالمه الأصلية فاتخذته متحفأ لكثير من الآثار العربية الاســـلامية

 منحف القصر العباسي الى الصنحف العر اقي الجديد في. الكر خ وبقي خاليا تقام فيه المناسبات و والفعاليات التز انيُة . اولا - العصر العباسي في مباحث الاجاتب و العر اقيِين









De Beylie (L.) : الجنرال دي بيليهي الاني

 وســجل مذكراتـــهـه فـــي كتابــــه المطبـــو ع ببـــاريس بعنــــوان : وen. L. Beylie : Prome et Samar. Paris - 1907 .الكتاب صورة الجنر ال بيلِيه يقف امام الأيوان
(") دليلِ تاريخي على مواطن الآثار في العر اقَ ـ اصدرته دائرة الآثار العالمــة . مطبعـة الرابطة ـ بغغاد ـ ـ $190 r$ ، صو 9 .



 الآتار التي تصدر بباربس معلومات عن التصر العباسي بعنوان (بقايــا الايوان الأي بالقعلعة)
Massignon (Louis) -








Villet (Henri).
: ${ }^{(r)}$
Description du palais de al _ Moutasim, fils d : Haroun al- raschid, a samara, et de quelques monuments arabes peu connus de la Mesopotamie. Extrait des memoires presentes par divers savants al : Academie des in scriptions et Belle - Lettres.
Tome. XII deuxieme partie-Paris-1909.
Massignon (Louis):
Mission en Mesopotamie (1907-1908)
T-I : Releve's archeologique-Le Caire -1910 .
T-II : Topographique, Historique de Bagdad. Le Caire-1912
(Dr. Herzfeld (Ernest) - غـ ارنست هرتّسفيلد
 الهيئات الآثارية الالمانية ، وفي خريف عام 19.V جاء 19 جاء مع زميله عالم الآثار الاماني فريد ربك زاره - Sarre (Friedrich) قاما بجــو لات

 . في برلين باربعة مجلدات ) مباحث دائرة الآثار والمؤرخين العر اقيين بعد تأسيس المتحف العر اقي وديائرة الآلَّار القديمة في النصف الاولي من عشربنيات القرن العشرين الماضي ـ زاد الاهتمام بالآتار العر اقية عامة

والعربية الاسلامية خاصة ، فنهـْنَ لهذه المهمة العلمية فريقان :


وقَ نشُطت فــي اعمالهــا بعــد صـــور هَـــانون الآتـــار القديمــة عام \& 19 ، وِبمكن ايجاز اهم تلك الاعمال بالآتي :

 الآثار القديمة هي الجهة المسؤولة عن حمابة الآثــــار المنقولـــة وغيــر

Sarre (Friedrich) \& Herzfeld (Ernst):
Archaologishe Reise im Euphrat und
Tigis . (4 vols), vols, 1, III , IV, Berlin - 1911 vol. , II, Berlin -1920. - Herzfeld (Ernst) :

Zur Archaologie von Bagdad. Z.M.D.G. - LXXX (1926), P. 225.

المنقَ لة الستادا الى الفقرة (ب) من المادة الثُّنية ، و المادة الثالثّة من قانون الآثنار المشار اليه آنفا .
Yباز الة الانقاض و الاتربة وتقوِية الانسس ، وقد استمرت اعمال الصيانة في فتَات حتى سبعينيات القَرن العشرين المنصرم حتى اعادت هيكل القصر الى سابق عهنه واجمل .
 العربية والانكليزية نذكر منها :
 بغداد - 1940 Y Remains of the Abbasid palace at Baghdad citadel. Baghdad-1935.


A Guide to the Exhibition of the Abbasid Palace. Baghdad1935.

0ـ الاصول الفنية لزخارفـ التصر العباسي ــ بقلم : سليمة عبــد اللرســول
 ثانيا - مباحث المؤرخين العر اقيين






 صالح السهروردي والاستاذ ناجي معروف (رحمهم الشّ) . أ ـ يعقوب نتوّ سركيس (ت - 1909) كان الاستاذ يعقوب سركيس في مقدمة من نبّه الاذهان وسلط الاضضواء






 العبانسي فهي :

 - [rAN_r^eص

「 حديثا في بغداد . (مباحث ، جr ، ص اــ؛ () .

يعدُ الـعلمةَ اللدكتور مصظفى جو اد أبرز من درس هذا الانر الخانلامي
العباسي ، ففد نشر العديد من الار اسات والابجحاث والمقالات عنه في المجلات و الكتب و الجر ائد ، نذكر بعضـا منها :

.
 ץــ ثصر الناصر لدين النه العباسي في القلعــة . ( جريــدن العــر اق فــي . (19r./7/).
 العباسي في بغداد . (جريدة العر اق فنـي العــددين الصــــادرين بــومي (19 £ \&/Y/YY_ Y)



 . معزز بالصور و الخر ائط و المخططات Y- القصر العباسي ــد دار المسناة : (نشر في اللليل التَاريخي على مواطن (ع) الآثار في العر اق
 $.190 \mathrm{r} / \mathrm{ok}$

Vــ دار المسناة الناصريةَ ــ دار علم وعلماء . [ مجلة كلية الاداب ـ جامعة
^ــ الرسالة اللتي بعث بها اللى السيد سـالم الآلوسي ردَّ فيها على اقو ال الاستاذ
 رسالة الدكتور مصيطفى جواد . ج - الشثيخ محمد صالح الالبهروردي (ت $19 \circ V$ ) نشط الليخِ محمد صالح السهروردي في كتابة عشرات المقالات عــن المعالم الآتاريةَ وجو انب من الحضـارة العباسية في بغداد ، وكان على غيـر وفاق مع الاككْور مصنطفى في نسبةَ عدد من الآثار العباسيةَ في بغداد ، منها ما نشره عن بناية اللقصر العباسي

 . (19r.
Y (19r./V/r, g g 19r./T/KV.rA
(19VV— ( الاستاذ نـاجي معروف .
من الباحثين في الآثار الاسلامية و الحضارة العرببية الاسلامية ، وسبقق له العمل في مديربة الآنار العر اقية منذ او السط الثلاتينيات من اللقرن الماضي وشارك في التتقيبات فــي عـــد مــن مو اقـــع الآثـــر كو انـــط وســامر اء وغير ها ، وكتب عددا من المؤلفات و الار اسات التَاريخية والآثارية ، منها ها
 الادين البو الفضائل اقبال الشرابي المتوفى سنة بو هـهـ وكان من رجـالات الخليفةُ المستتصر بالش العباسي • وكان يستدل على ذلك بالمقارنة والمقايِـــة

 المستتصرية ، وذلك بالنظر للتثتابه الكبيز فــي خارطــــة البنـــاء واشـــكال . النقوش و الزخارف
لتـد وضع الاستاذ ناجي معروف عددا كبيرا من الكتــب والاراســــات
 بالقصر: العباسي فقد كتب الآتي :

 Y Y المدرسة الشُرابية او القصر العباسي في قلعة بغداد ـ ـ [

ثالثأ ـ اوصاف القصر

 العدر اني وتاريخه وخطته يعدُ الأفضل و الاوسع والأوثق ، ولسعة الموضو ع ع رألينا ايجازه هبإختيار نصين مختصرين كتبّهما في مصدرين هما :
(1) الاللِلِ التّاريخي على مو اطن الآثار في العر اق م . (Y) دليل خارطة بغداد المفصل (Y)
وقد جاء في الكتاب الأول (الصفحة 9) الآتي :


 الحد الأمر اء من مماليك بني سلجوفي ، فهممها اللاصر وبنى مكانها هذا اللقصر قردب مسناة عتيقة فلذلك سميت (دار المسناّة) وكان الشُرو ع في تشُــيِيد هـــا القصر سنة OV7 هــ (1) (ام) . ولما دخل الرحالة ابن جبير بغـداد ســـة
 هصعدا الليه في دجلة . ان اتخذ الناصر لدين اله في هذا القصر خز انة كتب جليلة ، كما جاء في اخبار الحكماء للقفطي يدل على انه جعله (ذنُل علم) ، الي من النوع الأي يسميه الففرنج (الأكاديمي) ومن المحتمل انه كان يجالس العلماء فيه ويشاركهم المباحث العلمئِئ و المحاضر ات الاثببية ) ) .





(v). الأمة الحاللي
 مزخرف الطات بيتصن بضزفيه بسلنساة من الغرف و القاعــات و أنمجـــز ات .


 :90人——IMVA (v) (V) هي: البنايِة النتي تشغلها اليوم مؤسسن بينت الحكمـة .

بمجاز مزخرف وحجرة مزخرفةَ نادرة الوجود ، وتمتّاز زخارف هنا القصر بكون جميعها من الآجر بخلاف ما نجده في معظم الزخارف العربية الاخرى








 (الطوبخاند) اي موضع المدافح : رابعأ - رسالة الالكتور دصطفى جو ألـر

 الدكتور مصطفى جو اد فبعت الّلى معدّ البرنامج هذه الرسالة .

## الموضضوع : اللقصر العباسي

غزيزي الاستاذ الفاضل البارع اللسيد سلالم الاوسي المحترم







 لأن من صفات العلماء المخلصين لحقائق العلم المستجبيبين للضمير العلمـيـي













 الجامعة) الالي نشرنه اليام كنت معلما في المدرسة المأمونية ، ذكره في أخبار


 الشرابي بسوق العجم بالشار ع الأعظم ، بالقرب من عقد سور سوق السلطان مقابل درب الملآحين)) .وذكر ابن الفوطي في التلخيص ان الموضع يعـرف
 على كون القصر العباسي هو المدرسة الششر اببية ويقول : ان المدرسة الشُر ابية
 كان موضع الشار ع الاعظم من أوله اللى آخره ؟ وكانت المدرسة مقابل درب الملحمين ، واذا قلت ((مقابل)) فمعنى ذلك
 دجلة هو المدرسة النشر اببِة فاين يكون الارب ليقابل بابها ؟ لابدَّ اذن ان بكون

درب الملخّحين في داخل نهر دجلة ليكون مقابلا للباب ، فهل هو جو جسر ؟




الشناطيء) (على فرض أنّ ان النصوص الخططية تنفى نفيا باتـــا ان يكــون القصـــر العباســـي ((المدرسة الشر ابية)) ، ويجوز ان بكون القصر بنابية اخــرى إلاً المدرســــة

الشُ ابية ، فلا يجوز علمبا ان يكونها أبدا .



 المدرسة الثنر ابية المزعومـــة بوانــط ، مــع ان علـم الآثـــار اثبــت ان


(ك) (كسل) (") منير ه ، ونصو صون


 مسلذة طولِّة نو

 . بينه وبين المدر سة اللثُر اببيةُ المز عومة







اللشّابي كان غنيّا جدا فالِظاهر انه أفلس او قارب الافلاس حين شيدِ مدرسته

 =

 الالتطور يصيب جميع السباب الحضارة واشياءها وهل للمستـل خارطة دار قديمة من دور بغداد الثعباسبة حتـــى يقـــول :






 و الآن تراه غارقَا في أبنبية القلغة)(1) .
المخلص
مصطفى جو اد
197メ/9/人

المور：النيّلبيكه
．
كَ كِ
 حر هِ بالترِ －
 م㩽 Ej＝
位人
多
品位



او لا - الكتب

1-1 الأصنول الفنتية لزخارف الفصر العبّسي ببغداد .
تأليف : سليمة عبد الزسول . (هـرَ بمناسبة الاحنفالات بالقرن الخامس
عشر الهجري) - بغدال - .

Y- بقايا القصر العباسي في قلعة بغداد

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

تأليف : كوزكيس عولاد و عبد الحميد العلوجي . (صدر بمناسبة الاحتفال

$$
\text { ببغداد و الكندي) . بغداد ـ ـ r } 197 \text {. . }
$$

\&- دلبلِ تارُيخي على مو اطن الآثار في العر اقَ .





 '- دـليل معرض القصر العبانسي .

$$
\text { اعداد : ساطع الحصري - بغداد - } 19 \times 0 \text {. }
$$


(تُلاثة اجزاء) .

تأليف : يعقوب نعو سركس .
 . 1979 . تأليف : كوركيس عواد ثاتيا ــ المجلات والجر ائد :
r _ـ الــ مجلة التّفيض : ( اصدرتها هيئة مدارس التفيض في العر اق ) العدد لسنة 19 197

Y المجلد - 1 ، جـ
r. (1951_1911)

تُالثا - المر اجع الاجنبية :
1- A Key List of Archaeological Excayations in IRAQ. By: AL-Haik (Albert).
Vol. I-1842-1965
Vol. II - 1966-1971
Florida (U. S. A.) 1963, 1971
2- Guide to the National gallery of pictures [at Baghdad 1943].
3- Remains of the Abbasid palace in the Baghdad Citadel Baghdad - 1935.


## The Language of the Child

Prof. Dr. Ahmed Matloub<br>Member of the Ira cademy of Sciences<br>Head of Arabic Language and Terminology Departments

## Abstract:

Taking care of the child's language start from his first years then deepen and become clearer as the child grows up.

The Arab were interested in the child's language and his education from the beginning of the twentieth century so they composed poetry, wrote plays and books for children.

This research summarizes what the linguistic ${ }^{\text {© }}$ structures and expressions presented to children ought to be; then set an invitation to taking care of the child's language for a healthy in order to grow up healthily: his language and expressing his intentions easily, accurately and clearly.

# Texts from "Lahn AL - Amma" Book By Abi - Hatim Al - Sajistani <br> (Collection, Documentation and Study) 

Assist. Prof. Dr. Amir Bahir Al - Hiali<br>Dept. of Arabic, Collage of Basic Education, University of Mosul

## Abstract:

This paper is concerned with collecting texts from the lost book of Abi - Hatim Al - Sajistani (255 H.); entitled "Lahn Al - Amma" through the study of Arabic dictionaries and the bocks of language and grammar, then the documentation of ascribing these texts to this book especially those which do not have an explicit indication to the mistakes of the public. The researcher, therefore, sets special variables to distinguish the texts of this book from the texts of other linguistic books of Abi - Hatim. After subjecting all collected texts to the set variables, 167 texts found to correspond to such variables.

The researcher conducted a study to document the ascription of the book to Abi - Hatim; its title, the
sources of these texts and the variables depended on their documentation before presenting the collected texts, documenting and arranging alphabetically

The collection of these scattered texts in the linguistic books and dictionaries is a good step since it is a humble contribution to the Arabic language which shows the change underwent Arabic vocabularies, their signification, pronunciation and structures during the first, second and mid of the third Hijrate century. And the role of our linguists to face this urgent change and how to deal with it as a linguistic reality imposed by the development of Arab life in all its spheres that maintains the safety of Arabiclanguage by purifying it from the influences that might contaminate it .

# The Divine Trinity <br> In The Ancient Yemenite Mythologv 

Dr. Jawad M. Al-Mossawi<br>College of Arts / University of Baghdad

## Abstract:

Yemenite in the ancient history had a special concern about planets and stars to an extent that they worshiped them. Their religion was astronomical which was laid on different means from other oriental religions. However, it enferged from local Yemenite beliefs, following those oriental religions.

Yemenites were strongly adhered to their beliefs. The sources mentioned that there were more than sixty temples in "Shabwa" city alone.

Their gods, however, had different names, characteristics or epithets, represented a stellar trinity comprising the moon Al-Maqa (Father), the sun (Mother), and Venus (Son). This trinity represented an overlap of two stages of development of that society.

The moon was worshiped by the mobile pastoral society. It was the closest father to the hearts of
herdsmen since it haunted their imagination more than the scorch sun did. It was their guide at night as they were pasturing their herds under its light. It provided them with relief, gentle wind and dew which gave life in their grass and brought down rain.

As for the sun, it was among the idols of the sedentary agricultural society. It gave plants growth and ripened yields. Venus was worshiped by the pastoral society since it was the illustrative means at desert where in directions overlap at night. It was of vital importance when the moon disappeared and a means of determining time.

## Written Narration of Pre-Islamic Poetry

Dr. Abdul Latif Hamoudi Al-Taee College of Arts, University of Baghdad


#### Abstract

:

The existence of writing dates back to PreIslamic age, and though it was well known to some Arab men, leaders, knights as well as poets who were skilled in reading and writing, but those who are concerned with the study of Pre-Islamic Arabic Literature believe that it has reached us through oral narration only. This is not true as there was written narration which contributed in the transference of literature from the pre-Islamic period to the documented poetry collections period and oral narration as well. Unfortunately, written harration did not receive the suitable attention in comparison with the oral narration which was the centre of concern of the critics and narrators. This is due to the fact that most of the narrators did not know reading and writing, as well as its means were not available for the conditions of the wanderer Arab tribes.


Furthermore, the written narration was well documented and beyond any doubt or debate, in contrast to the oral narration which caused many problems to Arabic poetry.

The present study is an attempt at uncovering the written narration and putting it in the suitable position it deserves through studying writing: its tools and manuscripts that give efficient support for the existence of written narration of Pre--Islamic poetry.

## The Abbasid Palace in Baghdad Or Dar Al-Mussannat

Salim Al-Alousi

## Abstract:

This paper sheds light on a historical problem concerning an Abbasid building situated beside the present Ministry of Defense. It was known as: AlM'amoon palace, Al-Sharabiyah school, Um Habeeb palace and Dar Al-Mussannat.

Many foreign researchers studied this building, described and wrote about it in their books. In early thirties, many Iraqi researchers, historians and scholars investigated this great antique and traced back its history and the ascribing of it, which we may now judge in the light of controversy that the subject produced.

The most recent of the se studies was made by Prof. Dr. Mustafa Jawad supposing that it was built by Al-Nasir (1179-1225 A.D.), as a palace and an Academy of Science, since the caliph established an important library in it.

The problem was reviewed in a T.V. program conducted by the writer in 1968; the idea was rejected by Prof. Dr. Jawad in a letter sent to the writer in which he confirmed that it is Dar Al-Mussanat.

The paper also deals with the opinion of some researchers concerning this subject.

# Journal <br> Of the ACADEMY OF SCIENCES Quarterly Journal - Established 1369 H-1950 EDITORIAL BOARD: 

(Prof. Dr.) Dakhil A. Jerew
(Prof. Dr.) Ibrahim Kalph Al-Obaidi
(Prof. Dr.) Ahmed Matloub
(Prof. Dr.) Adil G. Naoum
(Prof. Dr.) Najih M. Khalil El-Rawi
(Prof. Dr.) Hilal A. Al-Byati

Add: ACADEMY OF SCIENCES
P.O. Box 4023 AADAMEA, Baghdad-IRAQ

Tel: 4224202 Fax: (964-1) 4222066
E-mailiiraqacademy@Yahoo.com

- Annual Subscription: In Iraq (4000) I.D.
- Outside Iraq (50 Dollars) air mail not included.





## Journal

## Of the

## ACADEMY OF SCIENCES



No. 1
Vol. 55

1429H-2008

