## 紫



4

Crint




Citin
准




بسم اللش الرحن الرحيم

عبد السـلام بن مـالع الفروي قال : سمعت أبا المسن الرّها عليه السلام يقول :

 مسند الامام الرطا عليه السلام




 بلغة الشهر هي ثـثافة فد ذرّمت في ذاتها .

 والمثاله معلّفة عل معبرالتاريغ .










 نصيها من امتام المحبّن لألمل البيت - صلوات الهِ عليهم .

المؤر العالمي للجمام الرخا علب السلام

## $\operatorname{sla} y$

السلام عليك يامرلاي ياباب الحوانج وعل ولدك الزمام الرّضا ورحة الله وبركاته




بــكـغـــــــي
 الجـــرادهِ
 كــنـاكَ كـ










المؤلف
بسم الله الزّحن الرّحيم




 بيت البّوهَ ودحة اللة وبركاته
إساعيل المنّاف
"إنَ الش اصطغى آدم ونوهاً وآل إبراهيم وآل عمران على' العالمين ذرّيتة بعضها
 ويطةركم تطهيراً) . .
 عن الآمام الكاظم موسى بن جعغر -عليه التلام . إذن لا بـدَ لـنـا مـن المرور ـولو بششكل موجز- على سيرته وحياته ولمات من

كاظـم الغيظ لغة .. هو الْذي يكبس غيظه ويسك على ما ما في نفسه منه . كما جاء في (لـسـان العرب لابن منظر " : خَظم الرّجل غيظه ، إذا الجترعه ، وكظماً ..

وفي الكتاب العزيز (والكاظمين الغيظ ...) أي الحابسين الغيظ ، وتد روي عن
 أجراً من جرعة غيظ في الهُ ـعزَ وجل" ه .
وقد صورّ الإمـام الكاظم ـ عليه التـلام ـ كظم النيظ والعفو عن الذّنب تصويراً

المؤتر السالمي لاجمام الرضا عله السلام
بـلغ درجاته القصوى ، وانتهى بحدود، الذَروة منها ، وللَله صار لـدّ الاععجاز. فلم يرو لنا
 لُقَّب بها ، فكانت هذه الصّفة . . ذروتها تتمثّل فيه . وقد روي أنه مَع أولاده . . فقال لهـم : ((يــبـنيَ إنَي أوصـيكم بوصية من حفظها لم يضع معها ، إن أتاكم آت مكروهأ
 وقد لقيه أبو نؤاس مرّة، فقال له :






لا : ميدة المصفاة ، أبنة صاعد البر بريّ . ويقال : إنها أندلسية، وتكنّى بلؤلؤةه) . عـاصر ثــلا نـة مـن خـلنـاء بـني العبّاس »المنصور، والمهديّ ، والرّشيده" ولكنه



 والأخـذ عـنـه، والرّجــوع إليه . فكانت .. تأخذ الرّشيد المواجس ، وأخذ الميطة والـذر علـى مـلـطـانـه، عـــدمـا شاهد الYام ـ عليه المهلامـ مالكاً لقلوب العامة متمتعاً بهذه

الشعبيتة والمنزلة الرّوحتية .
كنيته ـعليه السّلام أبو المسن الأ وّل، وأبو الحسن الماضي " وأبو إبراميم، وأبو عـليّ . ويـعرن بالعبد الصالع، والنتّس الزّكيتة، وزين المجتهدين، والوفيَ، والصَابر،

1- موسوعة المتبات المذّسة . : : ع فسم الكاظمين.
ir الالام الكاظم(ع) وما فِل من الشُرفبه
 تـال الرّبـيـع بن عبد الرّمن : (اكان والله من المتوتمهين ؛ فيعلم من يقف عليه بـعـد مـوتـه ويكظم غيظه عليهم ، ولا يُبدي لم ما يعرفه عنهم ، فلذلك سُـتمي الكاظم ، وكـان ـعـليه السَلام- أزهر إلآ ني الغيظ، ،لحرارة مزاجه ، ربع تمام ، خصر حالكّ ، كث اللَحـيـة، وكان أْقَـهُ أهل زمانه ، وأحفظهم لكتاب الله ، وأحسنهم صوتأَبالقرآن ،فكان إذا ترأ يحـزن ، و بـكئ وأبكى التامعون لتلاوته ، وكان أجل النّاس شأنا ، وأعلاهم في


 الـبـرمكيَ ثمّ السّنديت بن شاهك ، سقاه سُــتاً، و بعد ثلاثة أِّام مات على يد الأخير. وكـانـت وفـاته ني مسجد هارون الرّشيد، وهو المعروف بمسجد المسيتب ، وهو في البحانب الغر بـيَ من باب الكوفة، لأنْ نُقل إليه من دار تعرف بدار عمروده . اخحتـلـف المؤرّخـون في تحـديـد عـدد أولاده ؛ فــنهم من قال : ثلا ثون أو سبعة
 مراجعة ذلك .
 والحسن ، وإبراهيم ، والعبّاس، والقاسم، وأهد ، وعحّد، وحزة ، وعبدالله ، وإسحات، ، وعبيـدانله، وزيد، والـلحن ، والفضل ، والـلسين، وسليمان .



وإسحات ، وحزة) .
و بـنـاتـ تـسـع عـشـرة ؛ هـنّ ((خـديبة ، وأم فروة ، وأم أبيها ، وعلية ، وفاطهة

1-1 المناقب لابن شُهر آشوب ؟ : \&Y.

المزتر الطلمليلامام الرطا طهيالـلـام $\qquad$ 14

الـكبرى، وفاطـمة الـتـغرى، وأم وحية، وأم سلمة، وأم جعغر، ولبابة، وأسماء، ، وأمامة، وميهونة ـمن اُمهات أولادهها . .







به ؛ لنضيفه إلى هذا الديوان ؛ تعميماً للتنغ والغائدة ...











 إساعيل الشمَاف الـنسس 1 ذي التعدة منة

## الشّيخ إبراهيم بن ناصر المجريّ






فــــدث فـان أنسـيـت ذخـرك الـدهرُ فــــا هـو إلآ أن يسعـود بـه أهـه الـكـر
 لـه وجـنــة أو يــــبـل التلـــل تصـغر فـمـا هـو إن جـاء الـنــهــار فتـعثُثر وفـيـهــا هــلالك الـعــالمين ولـم يـدروا يبــيُ لــه غـــر وأغـرى لـه عــنر وحـتَت مـا يـنـويه وانـكـشـف الـتستر
 ســواسـيـة في ذلـك الـعـبـد والـــر ولـيـلـتــه الــتـوداء لــيـس لما فـجر
 أيـا أنــهـا الأحـيـاء جـاء الـفــا فروّوا وهـم عــلـة الايجـاد والــتـادة الغُــرَ وشـرأ إذا مــا كــان أعـوزه البـهـرُ

تـغـانلـت عن شـأني فشـأنت يـاعمرو
 كــأنــهــــــــا تـرنـــان يــوم تــنــازلا
 يخـيـفــك هــنا اللتيـل إن جـاء عـابـساً ذهـــاب فــجـــيء واهــرار وصـغــرة وخــاتــلــنـا هــذا الــزّمــان فـتــارة إلى أن بــدا مــن شـــانــه غِر شــأنـه وصـرتح فـيـنــا بــالـعــداء وبــالــنـدا عــزيــزلٌ مـن دهـر يغـون بـأهـلـه
 ولـو تــلـت لتَـــل الـطـويـل ألا انـجلي وهـذا مـنــاديـه يـنــادي مسســــعـاً
ولـم يـرع حـتــى آل بـيــت عحـتــد أسر" مـــــم في كــــلت شيء إســــاءة




 وأتبادمـم يبل عل مكـتها الصــرُ








 فــــاد لـه من ذلك التـأن والقــر


إذا اســتشـــعـروا بـالـــوف واذّثروا بـه
 وألـوانـهـــم قــد غـيّـر الـــوتُ حـالَهـا
 فيـوسـف أهـل البـيـت في طـول سـجنه

 ودسَـوا لـه ستــــا نـتــيـعـا كــأنـه
 نسعـى نـــــســه للـنــاس قـال بـأنـنـي وأخــرج مسن سـجــنـي قريـبـأ وإنتـــم

 أراد بـــهـ الأعـــــداء تحـــقير قــــره ولـيـس لمــرنٍ أن يُـعــــلـ جـسـمُــُ

الشّيخ إبراهيم بن يكيى







وروض بـاكــــاف العـنـب مـفوّفُ كـنـبـض الـعميد الصـبَ يقوي ويضعف





## أبو الحسن علي بن أبي معاذ البغداديي



"المناقب -ابن شهر اشوب ج \&/٪.


 صاثـم التـيظ كاظم الغيظ في اللـ






 تــال هـذا الزاهـام مــوسى 'بـن جـعـر


 ر وأنَ الأمـام مــوبى 'بـن جــــــــر





 ولدى الستجـن حين أبـى إلىَ الـَّ



واذكـر الــــائـر الَـنـي جاء بـالقـــ
 بـاع لــــث عـــــد الفـريسـة فتسور
 نــيـه مـســـــــــــع أبـاه وأنـكـر أكـل هــا فـكــــف يـعرف مـنـر فـضــــه، ، أذهـل الـعـــــول وأبـهــر
 كــيـــن أخــزاه اللـــعين وكــنَــر وهـو في الــــــبـ للــــحقَ مصـــور وكـر




 عـنــد ذالك استـقـال من مـذهب كا كا



## أحد العوى





المرون ص ٪ • ( ه .








## السّـيّل أُملف القزونِيّ




 ناثرآله في كلَ الأصناف من الشُر، تونًاه الأج



 كــصسبت آن مـن طــول الـتــنــائـي
 بــهــا وصــالا الـبـــدو إلى انـتــهــاء فـكـــل هــن عــلــيــهـــا غير نـاء يسـســد يــظــلتـه سـعـة الـفـفضـاء يــطير بسـهــا إلى اُفــت الــــــــــــاء تـعــانــتـتــا مــعـانـقــة الخـاء
 بـنــا مـرى الـبـــــاط على الـرّخـاء


ولـم آك تُـبـلـهـا شــاهــدتُ فـلـكاً عــلــى ســكـــك الـــديــد لــا رنين
 جنـاذبـهـــا الـــتــرى فـرسا رهـان تـســابــق لـــــة الأ بـصـار عـدوأ يـضــنـــنـــا بــهــا مـنـــهـا شــراع وعـسزم كـــاد لـــولا مــن أقــنـــت تــواصــل أخــتـهـــا حـتـى إذا مـا دعــا داعـي الــفـراق بـهــا فــلـمـــا تـرى مـــــمــورة في المــوز تـســري تـروقـك مـنــظـرأ مـهـــــا تـبــدت

وتمـنــع مــا تـريسش يـد الــــــتـاء فـتــحسجـبــهـــا وتــأذن للـهــواء
 وهـــم فـيـهـا كــإخـوان الـصـــفـاء وود بـــأن يـــتــع بـــالــــــــــــاء ومــ انــتــســــــوا إلى بــــد ســواء مـطــنــيتـة بــابــراج الــتـــــــاء كــديـهـــا وهــي لامسعـة الـــــنـاء جــواد بــابلـــزيــل مسن الـعسطـاء عـلــى بـــاب الــــوائــج والـرَجـاء تـنــال بـه الـعـظـيــم مـن الــبــاء أقــامــت نــيــه دائـــــــة الــــــواء اء
 إذا ازدمــــت جمــوع الأنــبــــيــــــاء
 ويــصـعــد مسنـه مسعـراج الــنعـاء بمـســتـتن الــــرىى رحسب الـفـنـــاء

 وكــم ركــبـت بـهـا ربــات خـــدر وكـم مــلــت مـن الـفـتـيـان شـتـى فـــــن كــلٍ بـهـا زوجين تــــتـى يـنـادم بـعـفــهـم بـعـغضـأ سـروراً فـتـحـســبـهـــم بــــا إخــوان صـدق
 تــطــون بـهـا الأمــلاك كــل يـوم بـــنــا أرســت على جــوديت مــوسى' فــــا خــابــت وتـد ألـتـتـت عـصـاهـا
 مسـقــام عــلا تــودّ الــشّـهــبـ لـو أنْ
 هــو الـبـــــت المــرام فـلـــيـس بـدعـأ وبـات الــوحــي يــنــزل في مـــــاه
 أنــخـــت بـه مـع الـعـافين ركـبـي نــشـرت إلــــــه مـطـوتي الأمـانــي ركي

والـتـــيــد أهـد الـقـزوينيّ يقول : وردني تلغران من ابن أخي حين سألته عن
صتته في بغداد وكان مريضاً ..
 نسـلا أتمـنَّى غير آنــــُـــــُ مـعــي فالُبست بـعد الستـــم أثـواب صـتـة فكتبت لـ جواباً ...

أمـد مـن مـنـه بـرمــة قد وسـعك لـت با بالك المصطفى ياليتني كنت معك
وأيضاً كتبت إليه أساله عن حاله فاجاب ..

يـامســـيـع الدَعـا أطل عــر عـتـي

قـد شــنــى الشا بـالبــواديـن سـتــي


## الدكتو اهد الوائلي






 الككاظم مويق 'بن جعفر - عليه السلام- من ديوانه .. (عمد باب الموائع) .




 ويــــى مـــوال حــولــه وعـتـاب تـنـــــض عـطــاءاً لتـنـيـن أنـابـوا وإن طــال حـبـسْ واستـطـال عذاب


 وتصر بــه عـــاش الـرتّــيــد خــراب

وإن طــاف فيـه الذّنبـب يغنـر عـنـده
 لـتهـــك عتـبـى القَـابريـن أبا الرّضا

 صبـور وعقبى القـبر عند ذوي التهى فكـوْ بـ عشـت استـطال إلى التَّما


 أبـابَ ضريـح ضـَّ راهـب هــاشـم








## الستبّد أسعد الموسويي















 غير عــــــــج وكــنــــور نــــامــــلـ




قـــد رمـــاه في ســــجـــون أربـــــا وبــــبـس الــــاجـر الــتــــديْ قد






rv الامام الكاظمر(も) وعا قيل من الشُر فيـ وبــكـى الــتــرآن والــدَين مـعـاً والــورئ مـن معــتــن أو نــاعــل

 بسـعــويسـل وبــــــــــبـ ذاهــل


الستيّد إسماعيل الحميريّ
مو أبو عامر وأبو هاشم إساعبل بن عحتد بن يزيد، وقيل : مزيد من ريبعة بن بي




 الكاظم موسى بن جعفر -عليه الـلام - „المناقب لابن شهر اشوب ج الحسن التراجم ج //••هر"، .
 في مـسـتـــــنـات أصـلاب الأ برَّيـنـا لا النـّنل يـلزمـكـم مـنـهـم ولا الدّونـا
 مـــه عــــــــــا وكـان المير غـنزورنـا



 ولا عـدوّكـم الـقـــــي المـضـنـــــــا لا يــــبـل الهُ مـن عـبـد لـه عـمـلا

## الحاج بمانعلي عحق خراساني

من أرحام الدكتور يشق ومد اوعدني بارسال ترجته ل ه ي الامام موسى بن جهعر علي الـلام مذه الفصيدة














 احشــاؤه تــــد اوقـــدت بـــالـــنــار



فـــــــت جـــــــازتــه واشـــرق نـــــره

المُزتد اللالمي للاجمام الرضا علبه الـلام

 يــالـــــــت مــا الــدنـيـــا بـــار فـرار عــنــو الــنـــوب صسـغــاره وكــبـار

 لـــت الجـبـال تـدكــدكت من رزئه
 ارجــو بــلطــــــك راحــة فـي شـــدة

## الشّيخ جابر الكاظميَ

هو أبو طاهر جابر بن الشّيخ عبد المسبن بن عبد الحميد، المعروف بحميد بن







_ عليه السلامــ

واعـتــل فـهـذا مــنـتـهـى الـقـصـدِ هــضــبـات رضـوى أو ربــى نــجـد
 تـــــوي عــنـــان الــقــود بــالـوخــد تــطـوي بـايــدي الـضُّـــــــــر المـــرد مــن طــور مــوسى للـهــدى يـهــدي

 مــن قـــد أتـــى مــــوسى 'إلى رفـــد
 هــــهـات رمست إذن صـفـا صـلــد



فــلـــــد هُــيــت ورُبٌ ذي شـطـطـ
 نَــــشَـر الـــهــامــة لــم تـرل أبــداً أو مـــا تـــرى نـــوراً ســنـــاه بـــا فــالجـا ولُـذ بــالـعـاظــمين تــفـز

 أفسهـل ســـواه لــــصـد مـكـرمـة



 احــــرام ذي وَتَــــــ: وذي وجـــــد لستـنــال مـنــهـا مسنـتــهـي اللقصد سر "الإــــه وجـــهـــرَ مــــا يُسـبـــــي هـي بـيــت أهـل الـبـيـت والمـجــ
 بــالـــُـــور لا بـــاللــنــور والــورد
 -1r.1
وللنشَيـخ جـابـر الكـاظمـيَ تصـيـدة أخرى بمنـاسـبـة تـعـمِر حرم الكاظمين

- عليهـا السلامــ ـ




 جــد بـــــــم فـاق الــدراري نـــــارا فـوق عـرش الهـدىى غــدا مـسستــدارا تـعــر مسنــه الـــــبـع الـطـبــاق ترارا حــاز مــنـه حسـن البــنـاء الـقـصـارى راق مـــنَنــا نــضــيــرُّ الأنــظــــارا


دار تـعـــالـى' شــأن ســاكــنــهـا

فـاعـقــد هـنــالـك إن حـللــت بـها واســع وطـف طـوعـاً بــحـضـرتـهــا
هـي حضـرة الـــدس آتـي ضـمـنـت
 آل الــنـــبــيَ وهــل كــجــدَّهُــــم
 'مـــن زال أقصى الــُـــره أرَغتـتــــهـا

تــلـت نـشــراً نـصـيب فيه انتـشـارا
 شــــاد فــرهــاد لـــرَتـــاد مــنــارا في بــــــاه وذالك لاتـــى الـــــــــارارا وكــم على الـعـرش أســدلـت أسـتـارا


 وق ومـيـكـــال تـد غــدا مـــــــارا جــاء فــيـب الــرّوح المـجـرّد حــارا
 مــالــه في الـــنــدى أخ فــيــبـــارنى





 ضــؤه لا غــــــنى الـــوجــود سـرارا

 قـــد أدارا الـــوجـــود طـــرَآ فـــدارا فــأصـاب الأْــلالك مــنـه اعــتـبـارا في مهـاه حــَـــاً بــه واعـــــــــارا





 جـنـــن مسن غـصــون روح هــداهـا ثـــاد هــنا الـنـرهــاد فـــــهـا تصـوراً

 شــاد فـرهــاد سـورهـا وحـــــام البــ




 نــور قد أخــاء في عــرش بهــي
 فــانــار الااهـكـــان فــيـيـ ولـولا



 ورأتـه أســنـى مـطـاف فـطــنــت

رضـعــتــه شـــهـبـ الـعلى فـانـارا
 نـــــرت مــنــ للــوجـــود نســـارا وأزاراــت عـن الــقــــــوب غــبــارا
 ألـبــســتــه مــن نـورهـا أطــــارا لــــلاهـا لـو يـسـتــطــيـع مـطـــارا

 عــرش بـــد وللـــــهــــــــــن زارار بــالــــلاح المـدى الـبــدار الـبــدارا

 بــالـتـــنـاء الــشَــــوس والأتــــارا فــأرانـا لـــــل الـــــراق نــــــارا رض أخـــــى كــنَ بـكـــلز بــارا
 مـوكـب الجـود في الـبــــــطة سارا س اصـطـــفـاه واخــتــاره غــتـارا مــرسـل أمـــــع الــوجـود ذمـارا

 ولـه الــنــصُ بــالــنــديـر أنـارا وأصـروا واسـتـكـبــروا امـتــكـبـبارا


 تــد أمـاطــت عـن الـعـبـيون حـجـابـاً
 قد ضنـت فوت عالـم القـدس حـتى




 إن توارت شـمس الضـحى في حجاب ولــتــــــــــدهـا اثـــارت مـــلـــرك تـد حـبـت شــمــــهـا وبـدر علاهـا
 مــذ أجـارا أهــل الــتــــاء وأهـل الأ
 كــــــب الحــتَ ضـاء مـن ذا ومن ذا هـم بـنو المصطنى الَذي بـارى
 هــم بـنو المرتضى الّذي قد نضـاه الـ
 مـن لـه الـتــبــق في جمــيـع الـــــالي كــم دعـا للـهــدى عــداه فـضَــــوا

أكــــــر الــعـتـل أمـرهـا إكـبـارا
 هـل تـرى الــوت يـرهــب الأقـدارا؟
 فــإلـيــهــــ بــه تسـعـود المـهــارىی أيـنـــــا ركـبُ بجـدهـم ســارَ ســارا في ولاهــــم ويـــبــنل الـــتيـــنــارا
 ن اتـــني فــاق في مــعــالـــيـه دارا حين سـاخــت والـرَكن مـنـهـا انهـارا وعـــمـــــا جــــودأ غــــدا مــــدرارا مـنـهــا بـل حـقــيـتـه مـنـه غــارا يسن في الجــود حـــامـــيـن الــذّمـارا لـلأ يـادي ((هـادي)، الـعـفـاة الحـيـارنى يـن أمســـت تـشــكــو الـلــك البـوارا بــظــــهــــور ونــوتر الأ بـــصــــرا

بــرزت مـــنــــه للـــوجـــود اُمـــور رأت الـــبـــاهــرات مــنــــه أنــاس الو لا يـهــاب الــعـفــا بـكـلَ الـتـضـايـا إن مسـدحــــــا ســواهــم بــامـتــدأح أو إلى غــيــرهــم سـرى ركـب مـــد فـهـو في نـهـج غـيـرهـم ليـس يـسـري




 واقـتـــدى فــيــه بــالـــكــارم كـلت واشــكــر الــتـوأمين في المـجـــد والـفـذ
 يـإإمـام الـوجـود هـذني رفـات الــد
 وللشّيخ جابر الكاظمي أيضاً بهذه المناسبة تصيدة اُخرى ..
 مُــنــــاب فـــــــل الخِير مـــأجُــوره (انريتق) جـيـش مـنـه جـيـش الـعدنى أمير جـيـش الــتــــلــكِ المـاللـك الأ





 -1799

> وأتخ الشَيْيخ جابر الكاظـيَّ بدء الممل بقصيدة جاء فها ..





 -rirns

وقد أتخ الشتيخ جابر الكاظميَ انتهاء العمل بهذه المططوعة ..











الكاظطيَ ذلك بقطعتين شعريتّنـ ..


تــراءى للــــــيــون بــه غــطــاء ســهـوا بـعــلا مــم قِـمَــــم الـعـلاء ســـلــيــل الاكــرمين ذوي الإبــاء حــوىى شــرف الــتـــــــرَم والــوفـاه
 همـا بـدرا الـعلى شــمـســـا الـتـتـنـاءٍ
 (أراه شــبــــه مـــرآة الــــتـــمــاء) -1Yへ!
مــن جـنــان الحــــد فـاق الـُغُرفـا يـا بـنــي الـطهـر التنـبـيَ المصطـفـى حــازت المــنـــد نــعـيــــــاً وصــفـا واغـتـنــى الـدَهـر بـهـم بـعـد الـعفـا تــدُ الــزَآكــي الــــسـين ذو الـــونـا حــــــبـــه ربُ الــبــرايـــا وكــفـى "(شــابـه الـعـرش صـفـاءأ بـالصَـفـا)"

وني مــرآتسه الــتــكـــويــن طـــــرَاً
 (عــتــــــنـ الهــسين) أخـــو المـزايـا
 لــوسى والبــواد الـستـبــط سـبــطـــــين مــا نـجــــــا المـدى بـــــر الأ يـادي
 وأقصى الــــوجـــــد زال فــــأرخـــــوه

طــال ذا الإيــوان كــيـوانـأ كــمـا وتـــعـــالى في المـــعـــالي رفـــعــة



 وانــتـفــى أقصى الـعـنــا إذ أرتخـوا -lyNE

وأهـدى الـتــلـطـان عبـد المـجـيـد خــان بـن الـتّلطان عموو العثماني مشكاتين للمشهـ الكاظمي ، فنظم الشّيخ جابر الكاظميَ بهذه المناسبة...






فـطــال ســــواً كــل طول تصـيرهـا وقـامــت مـبـانيـه وشـيـدت تصورهـا أيـاد على جـــــد الــــــوال خــطـــرهـا
 ســنا شـمس عزّ لا يـغيبب سغورهـا بـهير العلى (اعبـد المجـيده) بــيـرها
 وبـالــود في الـتربـى حويَ جـديرها

 وأسـتـار عـرشِ الش تـــمـا ســـــــورها
 وبـالـبشر جاعت حـاليـات نحـروها
 ويـهـتــك أسـتـار الغيوبو سنـورها
 نعرف موقه على التحديد، وللتيخ جابر الكاظميَ تصيدة وتأريخ للباب المذكيرة .




 جـــان خـلدِ بهـا الإسـلام تد منـحـا




 بـهــم لـبس الدتبن المهابة وارتدنى
 بـســـطنـة عـمـت بـأنعمهـها الثـرى
 فـأرسـل مـشـكــاتِن للـخـــد زيـنـة
 إل حــفــرة نــور الالــه سـراجُـهــا لـيــال أنـالـــــنـا الــتـرور وقبـلها الالـا
 لـــد كتـــت من عهـد آدم صفـوهـا فـيـكـــف أسرار القـلـوب سـنـاؤها

 بـــتـتحـه فـتـتحوا بـاب الرّثـاد إلى


مـن دهـرنا ضـاق مـا قد كان منفسها فـفـل المـهـيـمن عـنـا تـطـ مـا بـرهـا (بـابٌ لبـابـــيّي إله الـعرش تـد فتحاهِ -1rへを
بــه قــد هــدى اله المـضـلز وأرشـدا فـعـاد تــرأهـا للـــــلائـك مـعـبــدا لزوزارها قـالـوا: ادخـلـوا البــابـ ستـجدا









 وتد نظم الشَيْ جابر الكاظميَ قصيدة بمناسبة بدء تنفيذ هذه الأعمال قائلأ .. تـــدعـــو لمـبـــتـهــل لذ بــخـــــاء
 مــنـــا وعــنــا ازالــت كــل غـــــاء و فـبـابُــهــم حين جـارت شـأو جـوزاء ((نــادوا المـهـيـمـن هـذ طـور سـيـنـاءه)" (19N1

بأبر ُُهديه وسع الكـون ضاق كـا



لــتـد فـتــح الإقبـال بـابـاً إل المـدى لـــفـرة تــدس شــرَف الش تــربـهـا مــلائـكــة الـرتّمـن إذ وكـــلـوا بـهــا أضــحت بسـاحتـهـا الأمـلالك قَائـمـة وكـم مـن الــلأ الـعـالين مـن فَــرقو بهــا أصـاب الأمـانـي كلَ ذي أمـٍ
 تــل للـمــيبين رشــداً مـن مــؤرخـهـ

ـ المؤتر العالمي للاجمام الزضا علب السلام
وكان من ملحقات أعمال هذه العمارة هدم البُركة آتي كانت قائمة في وسط

 وتأريخاً لهذه المناسبة ..




 sir.r

## التّيّد جعفر الملتي











 الكاظم موسى بن جعغر -عليه السلام- مقتبس من ديوانه (اسحر بابل وسجع البلايل ص ص


 زهـرت بـــــور جــالــك الآفــاق

 مـن نـار حـبـــك في الـــــا إحـراق

الؤتنر الطلمي لاجمام الرضما عبه السلام
يـامـن زكــى أهـلأ وطــبـ بــــانه وهـكـت هـبـات المعصرات هباته



 فــــت الــــــار على الـبـلاد عراق

وله غــــــاً لـتصيدة العلامة السيد حسين القزوني رمه اللّ في مدح الكاظمين عليهما السلام

 فــوق وجـــــاء مـن بـنــات العيـد







 لا ولا الــــيــخ مسن ثـنـايـا زرود

 ل تــرامـي الــصلال بين الــجـود

 او كــــطن من الـطوي الـبـعـيـد
 خــذ بـهـا حـي لمـعـة الـتـدس ضـاءت لا تـــــــم صــرهـا اذا مــا تـراءت نـار مــوسى 'مـن فـوت طـور الـوجـود

 نـــفـســه حـن بــالــنـبـــوة نــودي

 نـــفــســ حين بــالــنــبــوة نــودي
 احــدقــت نــــه مــن جــوانــبـ شـتـى صسـعـــا خـر" فـوت وجـه الـصـعـيـد
ان يـســارن سـرالك واديـه فــاحـبـس و بــطـهـر الــولاء تـلــبــك فـاغـهـس واخــلــع الــنـعــل فـههـو واد مــــدس وتـــرجـــل فــذالك مــزدحـــم الــرس ل وهــــم بين ركـــع وســـــــود

 وبــه كــنــز عــلــة المـــوجــود

ان بـاب الـــاجـات مسن قـاطـنــــــ

 صـفـو عـنـب مـن مــلـسـل الـتـوحيد





 جـاوزت بـالصـعود توس الصـعـود




 كـنـه مــــنــاه جـلت عن تحـديد




 ولــتــــب البــحــود ذات الـوتـود



ان تــتــبـل نــراه هــال ســجــود
 تـــتـــــم عــــه بركـن شـدــد

 م وغــوث للــخـائـن المطـرود
كــن نــوراً في الــعـرش زاه يـلـوح وبـه انـعــش الــرفـات المـــيـع فــــكـه مـــا اسـتقر فوق الجـودي

 عـــكـــم الـــــرد لايــــا داود




 آتـرأ مـاســــاً بـــبـل وريـدي

 وروا مــني مـن هول يـوم الوعيـد

 شـد عظـــي وابـيضّ بالرأس نودي

 وبهــاء الـــولاء اورق عــــودي

## الشّخ جعفر الشَقيّ


















 تجـلَى الـذـي قـد كـان يـدري ولا يدري

مـكــورة والـشتــمـس قـد كـورت بـهـا مـن الــنـــور لا يــري بـأمـر وراءه

وذا صـعــقـاً مـوسى بـســاحـتـه خـرا سـوىى يـده الببيضـا جـرت مـنـنـا مـرا وقـد طــــيـت أقصى جــوانـبـهـا تبـرا
 كـــا عـدّهـا في الذّكر فاستنطت الذّكرا إذا مـا حـكــاه أن يـنـال بـه فـخـرا فـقـد شــد مـوســـئ بـالــواد لـ أزرا على أنَ فيض البـحـر راحتـه الـيـسرى ولا بــــارق إلآ وكــــان بـــه أدرئ حــــــارى كـــأنَ الش أودعــه ســــرّا بـهـا نـشبـت الإسـلام أو نـطرد الكـفرا كـســا بـســنـا أنـواره الأنـجـم الـزّهـرا ودرن عــلــي مـا حـول مـرقـــنـه دورا ومـطبوعـة حـلـيـاً بـوجـه الـستـــا لطورأ
 خـضـعن له لابـل سـجـدن له شـكـرا تـهـيتّب غير الذكـر في نـعتـه الذَّكرا بـأمــلاكهـنَ البـيـض لا مضر الخـمـرا ركـائـبـه مسن دجــلــة مـر بـع الزَورا إلى الورد يـوم الــمـس تـستعجل المسرى ترى بـهـجـة في وجههـ الـبشر والبـشرا
 ترى' اللّيل لم يغلّت بها كي ترى' الفجرا يسسير بـهـا طـورأ ويـبـعــــهــا طورا

ولا عـجـسب فــالـــــور هــذا بما حـوىي ومـا دجـلــة المــغــراء يمـنــأ ويـسـرة
 فـكـيـفـ بـهــا فـذَا تسراءت تــايــأ أم الـعرش يـنشــى الـطور فـوق تـوائم
 فــإن يــك في هــارون تــد شــد أزره جــواد يمر الــستـحـبـ جــود يــيـــــ ضـمين بـعــلـم الـغـيـب مـا ذرّ شـارق تضلز العـقـول العشر مـن دون كـنهـه أجــل هــو ســــرَ الهُ والآيـة آــتـــي إمـام يمـدَ الـــّـــس نـوراً فـإن تـغـب فـحــت إذا أزهـرت في صسحـن داره
 فـمـن صفـة تـدعى المصـابـيـع عـنــه
 ومـن يــك مسوصولاً بـأحـد في الـعـلى' عــلا تــــــــر الأفـلاك إن وصـلـت بــ
 يخـبّ بـهـا الــادي ســراعـأ كـأتـمـا

 أخـو الـصــبـح إلآ أنــه بـصـبـاحـه سـرايـا بـنــو شــرْ وإنَ كـان سريـهـا

المؤنر اللالمي لِاجمام الرطا عله السلام

ذبـالـة مـا قــد أوقـدت فـارس دمـرا
 مـن الـغـين لــتا غـار في بـحـره غـورا لـســانــل دمـع ككـاد يـغـــــره غـمـرا مسن الأدم !آلا آنــهـا مــلـــــت تــبـرا إذا وضعـت رجــلأ تـعـايـت عن الاُخرى' غــدا يسسـتــمـرِ البــحـر مـن دره الـدّرّا مس الـفـلك الأعـلى' أتــت رسـلها تترى' فهـبْ هـبـوب الـرَيـح تسـتـتـبـع القطرا إلى فـلـل الأنـلالٌ لا فـلـك الـشَعـرىً وشرفَـهـا حــتــى عــلـى عــرشـه تـدرا
 يـبين عـلى' إيـوان كسـرىى الـورىى كسرا فســطـوا مـن الـذّكر المبين لـا سـطـرا لـصـنـع جـــان فـوق وسـع الـوزى طـرّا تضـوا فـفضى 'الـرتمن فيــمـا قضوا أمرا جمـيـعـأ ولـتـا تـدرك البـبعـث والمـشـرا بـهــم غير عــلـم الله لـتـا يحـط خـبـرا
 لـنعتــك قـد زفَّت وتـرضى 'الرْضـا مهرا وداسـت عـلمى' أنف العدى فبدت حسرا عــقـود ثــنـاء فـيــك قتلَدت النتّحـرا

تــراءت هـــم نــاراً يـظـنــــون أنــهـها بسعــيــث رسـا إيـوانـه الـفـرد شـاهـــأ ومـا أنـسسـوا إلآ وقـد أنـســوا الגـدنى ومـــذ يــديــه بـالــوسـانــل ســائــلأ نـجـاء بـهـا مـلأ الـقــفـار حــولـة تـــــالاً تــــوء العـيـس فيـهـا كأنـهـا أيــادي لــم تـنـن جـرت مـنـه عـن يــ أتــت رســلـه تـتـرى بــهــنت وتبـــهـا يـنـادون بـاهـادي الأمين أخـي الـنـهـى فـشـاد بــهـا ســوراً يـسير بـه اســهـه مسـديــنــة تــدس قــذس الله سـرّهـا لهـا وتــج يجـري إلــى كــل جــانــب! بــهــا كــن إيــوان يـرفـع بـنــائــه خـطوط الأ يـدي العـجـم أعـجـم رقـها يمسيسنــأ بـأعـتـاب البــواديسن إنــهـا فــمـا هـي مــن هـاد وفـرهــاد إنتـمـا لـقـد حـشـرت فيـهـا المـلائـك والمـل> أحــاطــت بمـوســى 'الجـواد فــل بـن أبـوهــم عــنـي الـطهـر مـن بـعـد أحــد فــونـكــهــا بـكـر المعـالي أبـا الرتّـا أمـاطت جــنـا فـكري وشـتَت فم الثّنا تـبـاهي الــسـان الــور إذ هي دونـهـا

وله أيضاً عند زايارته للأمامين الكاظمين ـعليهما السلامـ وهو في حالة مرضه . . .

 حـــث الـسـقام جـوىى بـجـســـي سابق ونـي
فـغرسـت في روض الثَنـا دوح الرَجـا وجـا وجـنـيـت حين غرست ورد شـفـائي . .

السّـيّد جواد العامليّ












 فــهــنا إمــام الـعصر بـعــد إمــامـه إمـام المورى طرّاً سـلـيـلـُـــمُ المـهـدي

 مـريضـا فـلا يـقـوى عـلىى الـكور مركباً ولا الـتـرج يـفـنـي لا ولا يحـمـل يجدي فـنـصـف يسريسد مــيـره في نـهــاره وذلـــك مــنــه غــايـة الـــدَ والمـهـــد


01

 فـمـنـــو! عــلـيــه بـالشَشفاء و بـالرّفـد


 و'يـسـوا كـحـجَاتِ إل الـبـيـت يـمَـــوا كـــا الـرّسـل والأمـلالْ جـلَت عن الـد كــنا ســـــد الـزَوراء سـِـدنـا المهـهـن

 'سئـن كـان بـاب اله في حـرم الجــن وســـقـت غوادي الــــزن بــالبـرق والـرّعد

 وســِـــد خــلـــق الذ طـه محــتـــد فـكــت لـهـ أمــر بمــــدار فـضــــه

 عـنـيكــ سـلام الها مـا انبـجـس الــيـا

الستّد جواد القزونيني






 مذابن بيتن من القّر أرسلها إل والده في الكاظليتَ برتبًا : .



فأجابه المهديَ أخوه نيابة عن والده توله :
كــلَ عــام للـكـاظـمهين نُـصــحـي
 وأرسل الجواد إلى' والده :


فأجابه أخور المهدي :
مــن فسضــل أهــل الــبــيـــت أي التـــــني $\qquad$


## الشّيخ جواد قسّام







 ."〔0q/ヶ

ودمـــي مــــا نـالنـي ليس بنفـد


 كـأيــي سـبــابين الــطــنــاة مـبـــدَد
 وبين طــريـــد في الــبــاد مـــشــرّد
 غـريــبْ وفي قـعـر الــستــجـون مـقـيَد



فــؤادي مــن نــار البـــوى يـستــوقـد
 تــرز على مــرز الـــتـــنين لــواعــجـي
 ولــفـي لآل الشا أخـــــوا وشــــلـهـم
 وبين ســـــــم قــد تــفـطــر قــــبــه وبين سـجين عـاش رهـن حـــوسـهـا ألاتـل لـفـهــر إنَّ مـوسى 'بـن جـعـنـر لـتـد كــان يـرعــاه الـرتشـيـد فخـالنه تــــــاءل عــنـه والـرَّبــــع أجـابــه

اللؤتر العلمي للامام الرضا عليه الـلام





## جولة في المشهد الكاظميَ






 الشَأن لعبد الحميد الكاظميّ..



وللشَـيـخ معتـد تـقي آل أسد اله الكـاظمـيَ هـنه المقطوعة ..




فـاتـــقــى الـــرَامـــي ضـرامـسه



وقال الشّيخ راضي آل ياسين ...


المؤنر الاللي للاجمام الرضا عله السلام
فـاخـلَـــعـــنْ نعليك بالوادي المتَّس )

(\$rrur
وقال الشَّيْ محتد السماويّ . . .
نـــال مـــرضــاة إلـــه الــعـــلمين
 يـرتــقـي الــداخــل فـيـهـا مـــزلاً


 A Irry

السـتِد محـمّد علي الصـاثغ الكاظميَ والمـيرزا محتّد الشيرازيَّ الـنّعنيَ ، وكان محمّد علي النّـجّار الكاظميَ هو الـتائم بصنع هيكله الدشبيَ وتد أرتخ التــيّد صدر الدين التّدر بتوله . . .
 - Trrg

1 - الباب الجنوبي لروضة الكاظم - عليه السلام..
يـقـع بـاب الضَّريـح في وسـط جهته الشَّرقيتة ، وعلى الباب كثير من الكتابات
المنقوشة بالفضّةَ نوردها كـا هي . .
"(بـانـي ضريـح عـلـويّة عليّه عالية نوابه سلطان الـاجيّة ؛ صبيّه ميرزا أبو الـدسن
خـان الحــــيـني مشـر الملك، بسعي واهتمام جناب مستنطاب حاجي ميرزا عحمتد كاظم
الطباطبائي ناظم التـتجّار تام شد \& \& الهـ
يـــا عحــتمـــد بسـن عــلــيت المـــواد

(قـال الهُ تـعـالى .. ادخـلـوهـا بـسـلام آمـنـين، سـلام عـلـيكم طبتم فادنحلوها

لـن إن دهـــــك الــرزايـا والـدـهـر عـيـشـك نـــن






كمـا كتـب على إطار البـاب مـن جهاته التّلاث اليمنى' والعليا واليسرى' ما

 بــوسى 'بـن جـعــنـر أمـن المـنــوف إنـا

 وللـتـتــد فــــهـا نــرى مـطـلــعـا


 وســؤدد دنــــيــا المــــــالي مـعـــا
 د وفي الـتــبـر نـفــرشـهـا مـضضجـا

إنَـي اسـتـبقت البـاب راج عنوهـم


 تـتـــــنْ بـه نـهـو مسســك الـتـقي
 ونــور يُيء شـــفــان الــــــــوب
 أتـا مصراعا البـاب فيـحيط بها شعر فارسي من جهاتها الأربع ، وتتناثر في

وسطها النصوص ：
يــاذا الجـود والـنَـعــم يا كاشف الضَّرَّوالألم وا صنع في إصفهان في عهد الشَيْ علي الكليدار． يـا عـالـم الـتــرْ والممـم يا مـلهم العرب والعجم ．．（المتبتع لهذا الباب الذّهبي ، المتمستك بولاء الأئتمة
 حـسين بـرورش، طرّاحمي ومـيـنـا سـازي شـكـر الله صـنيع زاده ، قلمزني أمد ديناري إصفهان بیr｜هـ زير نظر حاج ميرزا أبو القاسم كوبائي ）．
Y ـ ـ الباب الشَّرقيَ لروضة الكاظم ـعليه التّلام..
 لوحـة من الميناء متُصلة بإطاره الأعلى ؛ كتب عليه بالذّهب نصّ مـا كا كتب على الباب

 وي الباب لوحة اُخرى متَصلة بأسفل الاطار الأعلى＇، كتبت عليها بالذَهب آية التطهير كدا كتب على إطار الباب منجهاته الثلاث ما نصّه ．．


 يــعـبَـر إن أعـيــا لـــــان المـعـبـــر عن الـصـدق والزخلاص في اله صـنعه ومــنــــبــع ألــطــان ويُسر，لــعسر فقـف بـذوي الــاجـات واهـتف مؤرتخاً（بـحـاجاتك ائتي باب موسـئ بن جهفر） ه irar
أتـا مصراعـا البـاب فكُتب حولا من الجهات الأربع سورة الدّهر بكاملها ．．
 وكتـب عـلـى المصـراعين مـن الأعلى إلىَ الأسفل وسط طور غختلفة الشَكل ما


ثتَ في عهد سادن الزوضة الكاظمية الـلماج شيخ علي كليدار بن الشَيخ ميد
وتضتْت زوايا المصراعين النتصت التالي متناثراً فيها ..
بسعي واهتمام المتصدَي الشَيْ حسين المؤيد، تحت نظر حار الج ميرزا . أبو القاسم
 برورش ، قلم زني أمد ديناري ) .

「
 سنة وrهاهـ ، كتب حول المصراع الأين من جهاته الأربع الأ بيات التّالية ..


 هــنــاك تمستستسكــوا بضريـع قـدس غـيـاث المـعـتـفـي حـرز الـيـتـامى'


> وكتب على المصراع الأ يسر من أطرافه الأ ربعة الأ بيات التالية ..


المُّتر السالمي للجامام الرطا عله السلام
بــجــودلٌ فــاحـلل مـن لـسـانـي عـقـدة الأنشر مـن مــد الإمـامِن مـا انـطوى
 أجــلُ مـن الـوادي المــدّس ذي طـوى كـأنَموسىم ذرى الـطـور قـد هـوى
 لـــرتـــد مــوسى 'والمــواد بـرغــمـهـــم هـوىى مـذ أضـاء الـنـّور مسن طـوره امـرؤ


وكتـب عـلى' المصسراعين مـن الأعلى !الى الأسفل على طرر مختلفة الأشكال ما
يأتي . .
((بسم الهُ الرّحن الرّحيم إنَّا فتحنا لك فتحاُ مبيناً))
ايــنـلر كعـبـة الميـد گـدا وشـاه السـت اليـنـدر قبـلـة حـاجـات ونـجاة مهن خلق
 وفتتحت أبوابها وقال لمم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ") صدت الله عمل محّد حسن تلم زن سنة وسrוه هـ . هـو الـواتـف ، وقـف نمود مرحوم مبرور حاجي معمد علي انضل تاجر شرشتري ، حـسب الفرمايش عمدة التجار حاجي عمتّد تقي افضل تاجرشوشتري بسعي واهتمام سيد معمد رضا معلّم عمل استاد رجب على زركر، كتبه شيخ علي .
 الســــــت


قال النتبي ـ صلى الله عليه وآله : مثل أهل بيتي كسغينة نوح •
وللباب عضادتان ثفّـيتّان نقشت فيهما جلة ((ياباب الحواثبج )"

ع ـ الباب الشَمالي لروضة المجاد ـ علهه السلام...

صنع سنة • \& اثه كتبت حول المراع الأيمن من جهاته الأ ربع الأ بيات التالية :

مـا هـذه الـتبّة الحـمـراء تَد ظهـرت وأشرقـت مـن سـنـاهـا الشَـمس والتـرُ


 حـارت عــــول لـعـلـيـاهـا فـانْ بـها أسها
 حرّره الجاني عي • • عابـ

وتحيط بالمصراع الأ يسر من جهاته الأ ربع الأ بيات التالية ..





 وكتـبـت عـلىى المصراعين مـن الأعلى إلى الأســـل على طرر عتلفة الأشكال

مانصّه ..
(بسم الله الرّحن الرّحيم إنَا فتحنا لك فتحاً مبينأ)

چهَ خرگّهي است كه حصن العباد دانندش يـإمـا تـال . جــل شــأنـه ـ : (اوســيـت الــنـيـن اتَقـوا
روا كننده حاجات موسى بن جعفر هو الموفَق لكلّ خِير

وتـن نــود جـنـاب حـاجي عبـد الـنّبي خـلـف

المؤنر اللالمي لِاِمام الرها علي السلام
وفـتسـحـت أبـوابـهــا وقـال لمـم خـزنتـهـا سـلام مرحمت بـنـاه حـاجـي عـبـد الـعلي تـاجـر كـازرانـي

عـلـيـكـم طـبـتـم فـادخـلـوهـا خـالـدين ") صدق اللـ
بسـعـي واهـتـــام جـنـاب حـاجـي فتـع الله زرگر
بـتـلـم زنـي محـتـد حــسن بـن مـرحـوم شـــــخ موسى
olre.


هـــه در گـهـي كـه بــاب المـراد نـا مــنــدش
شـــفــــــ خـــــت إمــام جــواد خــوانــنـدش

تـال النْبـئ - صلى الله عـلـيـه وآلـه-: (پأنـا مـديـنة العلم وعلي بابها)، وللباب
عضادتان من فضَة نقشت عليها كلمتا ((ياباب المراد)) .

0 - الباب الشّرقي لروضة الجواد ـ عليه السلام.
 بـالمصراعين من كل" أطرافهما شتعر فارسي وني وسط المراعين من الأعلى !لى الأسفل ما نصّه ...
((بسم الهُ الرّحن الرَحيم إنّا فتحنا لك فتحأ مبيناً)"
دوم تـقتـي جــواد آن يـحــانـه كهــود

 رســول أمسـيـن

يـاكـاني الـمـهـمتـات
تام شد اين در مطهر بسعي أقا ميّد حسن بصام
$\qquad$ الاهام الكالمّ(t) وعا فيل من الشَرفهـ

9 ـ الباب الغربيّ لروهة الجواد ـ عله الــلام.
 بالمعراعين من كلَ جهاتهما شُعر فارسي، وفي وسطها من الأعلى إلى الأسغل كتابات نصها ..
("فــادخــلــوهـا بـسـســلام آمــنين")

(إذا جـاء نصر الشُ والـفـتح ورأيـت الـنـاس يـدخلون في دين الهُ افواجا فسبح بحمد ربتك واستغغره إنَ كانْتوَاباً، عمل حسين نعاش زركر كرمانشاهي

أـ الباب الشّعالي

التسم الأعلى من إطاره توله تعالى : ("حتّى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لمم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين" . .
ووردت في المصراعيين من الأعلى إلى الأسنل التصوص التالية : بـاب تـدس بـالـكــاظـمين تـسـامـى
 A
سـلام على آل يس ، علي مع الحتّ والمتّ مع علي ، والكاظمين الغيظ والعافين عن التّاس والش يحبَ المحسنين .
أنشى 2 هذا الباب المبارك بوصيتة من المفغور الحلاج عحتد الوتار. خـدمتـكـــا ياسيدي بخدمة تُكنت منها ومي غاية بهودي ولاية عليَ بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي . بسعي اُستاد عبّاس زركر إصغهاني ، بعمل عحمد علي بسند صايغ وأخوان محمد

باقر بن عباس إصنهاني سنة 174 اهـ .
على نـفـقـة ولـده المـــرزا داود ، وذلـك في عصر الشَيخ علي كليدار نجل المرحوم
الشّيخ عبد الحميد
وأيقنت أني فائز بقبولا فإنكّها أهل للمكارم والمود

ب ـ الباب الجنوبتي
 صنعه في وسط طارمة باب المراد ، ثمّ نقل !! هذا المكان ليوضع باب ذهبي موضعه ليـست في إطاره كتابات، ويحيط بأطران المصراعين شعر فارسي، وني وسطها

من الأعلى إلى أمسل دوائر ونقوش كتبت فيها التصوص الآتية : هـو الـواقـف على ضـهـائـر العباد ، اين يكزوج باب شريف را براستانة مباركة كاظـمين ـ صحلـوات الله وسلامـ عـليهـا وعلى آبائهما الطاهرين ـ كه معروفست بباب
 كتـبه العبد الباني ابن الوصال يزداني داقمه فرهنك بن الوصال الطائرة الـلاج
 ميـرزا ـطـيـب الله ثراه ، وحعل بحابيح المنان مثواه ـ في سنة أربع وتسعين ومائتين بعد الألف الأُ وَل من المجرة المقدسة المباركة خادم سيّد مهدي نقّاش . ج - الباب الأ وسط
 فوق إطاره الأعلى' لوحة مستطيلة من الميناء، كتب عليها بالذّهب قوله تعالى : ((وسيت التذين اتتقوا ربّهم إلى الجلنّة زمرأ حتَى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لمم خزنتها سلام

عليكم طبتم فادخلوها خالدين ") . وعلـى طرفي الباب لوحتان من الميناء، طول الواحدة منها • Y/ سـم ، بعرض



 بصراعي الباب من الجمات الأربع القصيدة التالية:


 فــلا غــرابــة لــو أنَ الـنــنــار وإن


 واعقـد عـلى حـبَّهـم مـن تبـرك المقدا

 شــملاُ وأصبح شـــل المعتـدي بـدـدا

 كـيف انتهت وكذا من عاش مضطهوا وللــعـفــاة إذا مـا أبــــــــوا عـــــــا ضـاق الـزَّمـان فأمسى 'عـيشه نـكـدا
 فــلا تسلـنـي حـيـيـأ عن مقالمهـمـا

 قد عـاهدوا الش في الـتـقوى وعـاهـدهم

 تَجْته الـنّاس مـن أقصى 'البـلاد كـمـا



 قــوم لمــم زاد مــن مشثي حـوض الـولاء وحـوض اللكـوثـر اتتحـدا و بــهـم لــــــتـار عـمـن صـلّ مـن وردا


 مــا تـيـمــة الـتُـبـر مــن إذ تـؤرّخـهـم IMAV ويّ وسـط هـذا الـرّوات مـن الــهــة المـتـصلة بالزّوضة إيوان كبير فيه قبر الشّين
 بالفولاذ في أعلى هذا السَبّاكُ على امتداده كلمات متقطعة هذا نقهها : (يااله ، يارحيمّ يـاحــكـــم ، يـاحـلـيـمّ 6 ياحسين ، ياعلي ، ياعمتّد ، ياجحفر، ياموسى، ياعلي ، ياعحتد ، ياعلي ) . ويلي ذلك سطر فولاذيّ بطول الشَبّاكُ تضشن الأ بيات التالِيَ رثاء المفيد ..



 مـرتين وكـلـــة "(يـاعلـيَ)" مـرتين ، وني داخـل الايـوان في أعلاه تطعة رغام تحضر فيها النتصت التالي :
هــنا مـرقـد الشَيْن المفيد أبو عبد الله معتّد بن عـمَد بن النتعهان بن عبد التّلام
 لـيـلـة الــــالـث مـن شسهر رمضان سـنة الشّيخ الفقيه أبي القاسم جعغر بن تولويه القتّي المتوفيَ سنة هרזهـ

الرّواق الجنوبيت
طوله Y Y متراً، وعرضه • ب/\& سم ، يتصل من جهته الشّماليّة بالرّوضة، ، وبينه وبيـنـها بـاب واحـد سبق وصفه ويتصل من جهته الجنوبيّة بطارمة باب القبلة، و بينه و بين الطارمة ثلاثة أبواب ؛ نورد وصفها فيما يلي :

أ ـ الباب الشَرتيَ
خـشـبيَ . لـيـسـت فيـه كـتـابات أو نقوش ، في أعلاه مشلَث كبر من الطابوق الكاشاني" ، وردت فيه الكلمات الآتية متفرّة بين نقوشه :
 هـــذا . مـــــلاذ الهــــانــــفـن . وذالك . مـــــأوى . للــــــوفـــــود ه1ヶ7.

وفي وسط الكاشاني المشار إليه الأ بيات التالية:

 تــــت لـــتـانـــل عــن تـأريخـه (لــذا بـبــاب للـجـواديـن فـتـح) -1roq

ب ــ الباب الغربيّ
خششبيَ، لـيـــت فيه أيتة كتابة ، فوق الباب الكاشاني مسوق كتب في وسطه
مانصّه


 المؤرخ شيخ جعفر النقديَي سنة Irov

المؤتر اللالمي لكِمام الرطا علبه السِلجم

## ب ـ الباب الأ وصط

على يمين البـاب ويساره لوحتـان متصلتان بالجار كتب على ا'ولاها : (يأبا جعفر مولانا عمتد بن عليَ البرَ التقيَ الجواد ـعليه الستلام وعلى الثّانية : (يابأبا إبراهيم
 المصراعين التصيدة التالية :

وبــدا إمـام الــــــاظربـن بـهـاؤه تــزهـو فــاثــرق حــــــنــن ورواوه
 فـــــر أنــار لــه الــــــبـــــــل ولاوه


 هـ جــاءه رإج وخــاب رجــاؤه



 أرض الــــراق بــــبـرهـمـ وســـــاؤه دون الأنــام وإنـــهــــم خــــــــــــاؤه والمــرء يــــــــل ســرَ أبـــنـــاؤه

 بـــــن الـكــــال رجـالـه ونــــاؤه

بـــاب تجـــــــى نـــوره وضــــــــاوها تـد صـــــن مـن ذهــبـ يضيء وفضَـة


 بـاب الـكـرامـة والالمـالمـة والمـــئى

 بـاب الـعـطاه ومـا استـجـار بـــــــــِ






 وبــهــم تجـــــى عــدلـه وجـهـاده بــــت الـــــــــة والإمـامـة حـيـث قـد
 أنـــــواره وتـــــــــــــــــت آلاؤه


 بــــت بمـيـع الـكــانـــــات لأجــله أَتخ السّتيّد عليَ الماشميَ تجديدطارمة باب المراد ..


إيـــوان تــــس بـــالبــــوا



 AIrvi
وله أيضاً تأريخ آخر لنفس 'الايوان والطارمة ..


 sirvv

## الشّيخ حسن البهبهاني








لــد أهـاجت بـكاء الواجـد الفـاني

 وضـعف جـسـمي أقوى كلْ برهـان ما دمـت لا تـكتـمين الوجـد كـــــياني
 وأنـت تمـلين لي شـــــــــاً بــألـــانــي كــأنَ عـــــنـي في الــــنـراف عـيـنـان

 فـنــاصـبـوا الش في كــــر وطــــــــان وتـد جــــوا مـا جــــوه آل ســـــيـان فــــــه وتـاســاه مـن جـور وعــوان

مـاللــــــــائـم نـاحـت فوق أغصـانِ قــامــت على الـــدوح ورقـاء مــؤرتمـة حسـبي وحسبـك ما هيّجت من شجن لي مـئـل وجــــك أضعافاً مضـاعفة

 ألملي الـــــرام بـأنـــــاس مـصـتـــدة أكــاد أشــرق في دمــعـي لفـرط بــا



 سل حبـس عيسى 'ومالاقاه من يحن



 لا بـل بــــيــد اللّقـا مـن أيت إنسـان فــــال مـن وتــــه المـردي بــألـوان
 ولـيـس يــنـــوه مـن أهـل وجــــــران
 لـم يكـتـــــل فـيه مـن قاص ولا دان
 كـــــتــتـت غِر ذي شــــان وعـــــوان

 أهــل المــودة مــن صـحــــبـ وأعـوان
 عَـرتـه دهـشــة واهي التــبت حـيران
 فلـيـئأروا فيه وليقضـوا عـلئ البـان
 أيــدي الأجــانـبـب في سرّوْوإعــلان

ولا تسـل عنـه حبس ابن الرّبيع فكم

 يُـمسي من السَـجـن في لـيل بلا شهـب روحـي فـداه بـعـيــــأ عن عشـيـرته



 مـــل ابن مـن دانـت الـدنيـيا لـه شـرفأ




 إن أنس لا أنس إذ مـال الطّبيـبـلـد لـ



 ألـــــوه في البـسر مــطـروحـأ تـــــنَبه

## الشّيخ حسين البيضائي
















 لــتعش مـوســى ولم يمفـل بـه قدرا
 حـــــأ ومن حــده قـد أظهـر الـنـكرا


وعـاد هــارون ذالك الـيــوم مـــــتشراً




إمـامـهــم مــات) لــم تـدرك بــ وتـرا مــا بين شــيــعـتــه إذ هــوتن الأمـرا
 هـل كـان تـنـنع شـخـصاً أمل الأخرى فكـيـف في عيـشـهـا مـن كـان مـفـتقرا




 وهـل يـسـاوي الــّهـها أفق الـسْها قدرا حـتّى الـورى مـعهــم تـسـتـعـنب المرًا في التَرب يكـكي جالاً من قضىي صبرا عيـش ومـن خـعـمـه لـم يــركو الوتـرا
 ورزؤه والمـعـالي يـقـصــم الـظَّهـرا تـفضت مـن غضـبـ لـم تـشـهـر البــتـرا مـوسى 'ومـا غـيـرهـم عـن ثـارهـم قـرا في غيـرهـم مـن بـنـي العبّاس هم أدرى قسـطأ كـا مُلـئـت مـن قَبـل ذا جـورا !الآ ســوى المـال بـعـأ كـيـف مـادرا أو غيتّبـوا في الـتَرى سـيــان في المسـرى لــــيـرهـم كـسـعـات تـطـلـب الأجـرا وآثــروا يــالــــومـي الــغـيَ والكـفـرا
(مـذا التذي كـان أهـل الـرّفض تـزعمه
 لـكــز مـا كــان مـن إقدامهـم أبـدأ هـب الــتــعــادة في الــدنــيـا بـــائـدة لـو كــان تـدر لمـا مــا ذتـهـا أحــا الحـد
 وهـم إلى الخــلــت أبـواب الـنــــــاة ومـا وحـ
 فــيسن نـسـل عـديَ مـن أبـي حـسـن وأين آل أبي مـفـيـان مـن حـجـج الـ وأيـن مسنـهــم بــــو الـعبــاس لـو وزنـوا اله أكــبــر آل اله مــــا صــنــعـــوا كـم عـَـر الـتـيف منهم وجه ذي نسك ولا يــطـيــب لـــوتــور لـــنـا أبـدأ
 فـكـيـف آل عـلـيَي بـعـده هـجـعـت ورا وكـــفن آل مـنـــاف وهـو سـيـــدهـا قـرّوا فــــا بـالهـم عـن ثـار ســـدـدهـم وكـم مـــم ني بــنـي صـــــر دم ولمـم ومـا لمـا غير مـن يــأتـي فـيـــــلـؤهـا عجـل فدتـك اُنـاشُ ليـس يـعجـبـها
 تد بـدّلوا الـدّين بـالـدّنـيـا وتـد عـــلوا فــاتـوا الـرتشـاد ومـالـوا عـن مسـالـكـه







 فـكــلَ شيء لـه مـهـــــــا يكـن قدرا

## الشّيخ حسين الصّحاف









 واسـتــطـبـبـت تـلوبـنـا في هواهـا

 للــورى' في عـــــادهـا ورجـاهـا

 هـاز أكـرومــة أبـت أن تُضـاهـا

 من بـه الرّسل أوضـحت أنبـاهـا

المُنتر المللي للامام الرطا علبه السلام
مــلـكـأ كـان في الـوجـود وحـبـرأ لا تحـيــط الــورى' بـعـــــاه خـبـرأ
 شــنـف عرش الجليل شمس ضحاها

 في ضــلال عـن المــدى' فـــــداهـا
هـــو والمــجـــد في الــوجــود تــوام رمـــة نــــــــــة كــم لــه مـن مـنـاقـب لا تـنـاهـى

 بــل وزيـتـونـة يضيء خـبـــاهـا
 وهـو غـصـن بـه التَـــار اسـتطـابـت حـيـث كانـت مـن أمـد مـنـشاهـا

 . . كـون والـشَاهـد آلَني يـدعاهـا

 قــدرة الـبــارىء الـــني أنـشــاهـا

 رفـعـة طـال حـجـبـها وســاهـا

 طــوع أمــر لـه إذا بـا دعـاهــا

 وهـي آيـاتـه آتـتـي أوصـاهـا

 في غــيوب المفنيَ التـتي أخـفـاهـا

 أرزق للــورىى كــذا بـا سـواهـا

 ت بـاذن الـــيَ التَـي أنــــاهـا

 بـك ســبـع الشَـداد شـيَّد بـــاهـا
كــنــت لش في الــعـوالـم ظــلا
 تــاب تــوسين كـان أو أدنـاهـا

 دفــعـة في جــلالـة لا تـضـاهـا

 e...

 مـن لـدن بـدئها إلى' مـنـتهـاهـا

 تــــرن الـــلـت في الـوجـود إلما

 وبـكـم جـــــة المـهـاد دحساهـا

 وهـي أتــلامـه آتــــي قد براهـا

 ســــرَ أسـراره لــن قـد رعـاهــا
 وبــــن الـكـتـاب أبـدى نـــاكم وكذا النّجـمـ بـل وشــمس ضهاها

## الشَّخ حسين الفتوني المدلانيّ

مو العالم الكامل التحرير، والناضل المحقّق الكبر، التيخ حسبن بن عليّ



الرابعة عثر ص ר٪٪".

الــــــادق الـــــــول عـــيـم المــــلِ
 والـعـالـم الــــــطـم مـن آل العبـ



 أو الــتـــلانــا بـل وذا لـم يـبــعـــِ

 فــــــت في الـتـاريخ طـاب موســى

لــــا تـوقنـي جـعـنــر ذو الــــضــلِ
 بـابُ الـــوائــج الـكــريـم لــــبــا
 أبـو عــــيَ كُـــنـــي أو أبــو الــــــنـن




 رغَــــــــي نـــــــاده إبـــــــــــــا في أزواجه .علبه التلام ومــنــــــُمُ امُ الــرّضــا المــــوار

نـــــاؤه الــكــل" مـن الــــــراري

الموننر اللالي للاممام الرضا عليه السلام
واخــطــربــت في ذكـرهـا الأقــوال وقــــــل تخـــــــة وهـــذا أتـــوى الا بــل ســكــن وطـرقـهــا لا تــعــــم ولــم أجــد مـسـتــمـســكـا بـــــانـا


ولــم يـبــن مـن خــلـفـهـا انـحصـار عشر وعـــــــرون وســـبـعـــة عــدد ذالك الــرتخــا والــتــــــيــد الهـمــامُ وتــاســم بــالـــفــــــل لا يـقــاس نـــأربـــع لأربـــع على الـــعــــد كــذا لـك الـكــبـرىی تـسـتـى ناطـم يسـتـــــوه هــارون المـزبـر الــتــــور



 يـتــلــومّـا الــفـغــل الـونيَ المؤتمن يـتــــرمـا الــفـضــل الـوفيَ الزّيـن

 كــــــــوم أُمْ جــعــفــر الـتــقــتـة


في أبنائه ـ علبه التلام
اخستـلـنــت في اســمـهــا الـنـّــــال
 وتـــــل خــــــزران بــل وكـــــــم بـل تـيـل كــان إســــهـا ســمـانـا


 وبــعــد إبــراهــــــــم والــعــبــــاس
 وتــيـل مـن أَمَ الـرَخــاء الـتــاسـم
 وبـعـد هــذا الـــسـن الــبــر الأســد
 والــكــلت مــنــهـم اُتـهــــم اُمْ ولــد واعـطـف بـعـبــد الله بـل إبـــــاق وبـعـد زيــد ثــمّ ذو الــتـقى الـلـــن

 فــاطـــــــة الــكـبـراء والـصــفــراء
 لــبـــانـــة وزيــنـــب خــــيبــة


 يـــروون أربــعين أُـــــــى وذكــر
 وتــد أضـــافـــوا فــوق ذا عشريــنـــا
 ولــم يــكـن في الـطـرق اعـتـمـــاد
 يــتـــلـــوو داود وبــعـــد عـــمـــر أســمـــاء الــصــغــراء والــكــبـراء صــنـــتـنـة واتــبــع لمــا بــنــاطــم
 وغير هـــذا لـــم يــــــن مــرســـوم


وأَ كــــــــــــوم هــي الــصـــــــراء
 وتــيـــل أربـاب الـتــضـايـا والــسِر عـشـرون كــانـوا مـنــهــمُ الــذْكـور وتـالــت الـنــــتســاب بـالـتتـتـتيـنـا
نــنـي الاْنـاث قــد أخـافـوا عَــشَــرْه وني الـــذَكــــور ســـتـــــة تـــــد زادوا أتـــا الـــذّكــور عــابـــد الــرّتمـنـن وبـعـــد إبــراهــيـــم ثــّم جـعــفـر أتــا الإنــاث زيسـنــب الــتــفـراء


كـــذالك أُمَ فـــروة وكــــلـــــــــوم

في ذكر أصحاب الِمام مومى 'بن جعفر.عليه التلام

تــد ممــلـوا الأســرار أهـل المـشــوره إســحــاق نـجــل الـــــادق المـــــوارُ أخــو الإمـام الـكـاظــم المـطــَــــر ويــونـس ذو الــفــــل والـكـرامــ وبـــعـــد حـــتــــاد كـــذا داودُ وابـــن حـكــــــم المـخـلــص الـودودُ





في بيان مدة عمره وحياته وأيّام إعامته ، وحين وفاته ـعليه التلام



 وتـيـل بــالــتـبـعـة والـعشريـنــا ولـــم يــكــن مــــــــالــه مــتــــــنـا



 فــنـــالـــنــــا بـــنالك كــلْ وجــد لـسـتـتـة خــلـون مسن شــهـر رجــب
 مــن رجــب ولــم يــنــد يـقـــــــا ولــم يــكــن هــذا لــه مـــعـيـنـا في أرض بــنـداد تضـــى ربت الكـرب ومـــائـــة هــــجـــرة مـــعــيّـــنــة فــمــانـــة ولـــم يسـنــد يسـقــــنــا مــع الــتــتـــيَ ســبــطـــه الجــواد


فــُــــــأنـه عـنــد الرّشــيـد الفـاسـق فـســتـه الــــنــديَ نــجـل الـكــره ومـات في الـتـجـن بـحبـس الـســـدي في بمسـعــة ونــاة ســيــــد الـــــرب وتــــل في الــــامسس مسنـه قــد قضى وتــــــل في الـنــــــــــ والـعشريــنــا
 وتــــل في خـامـس عشر مـن رجــب
 وتــــل في الــيّـــــان والــتــــتــــيــــا
 لـمتــا فــــدنـا الـكــاظـم المـســـدا

## الستّد حيدر الحلّي








 فجعلت أبكي وانتههت وأنا أُردد هذا البيت، فجعلت أتشَّى' وأنا أبكي، وأردد

التتميم، ،فتح الش علي أن قلت :...
 إلىَ آخر القصـيـدة ، قـال : ثمَ أوصى أن تكتب وتوضع فعه في كفنه (أعيان
الشيعة ج \/ףרץ".

واخترت من شعره ما يخت الاهمام الكاظم موسى' بن جعغر ـ عليه الستلام -.

 إنـــــا أنــت جـنَّــنة ضـرب اللـ



$\qquad$


 شرنَّــا بــيست ربُــك الـــــــــــورا

 نـــن مــن نــوره وتــال.. أنــيـرا


 فــــلـتْ تَــــبَ بـستـــــــــا سرورا عــــدأ تَــــل الـعـظــــــم الـططيرا كمــــــعـــاهـــا لآذنـــت أن تَــورا

 عَـبـقّ" المســـكِ مسن شـــناه استـعـيرا
 إنــهــا جـــدت عــــــــــــك المـرورا
 أنـت مـاذا؟ لأُــــــنَ الـــــــبـــــرا بـهـــــا الـكــون تــد غـدا مسـتـنـيرا مسـا أرانـي مـــدـــت إلآلا الأثــــــرا لابــن عــــــران دلَ ذالك الــطــــرا لـــنـرهــاد فــاسـتــهــلز سـرورا






 كــــرت كــلْ تـبـــــة بــــــــا شــا فـنــدت ذات مـنــــر لـك تـــكـي


 بــــــك اله مــا أجــــــك صـعــــا
 طــبــت إمـــا نـــرالك مــــــك وإتـا بـل أرامــا كــافــورة مــــــــــــــا

 كـيـف تحـبـــــري التــــنـاء فتـل لي صــــــنُ دار أم دارة نـــيُــراهــــــا إن أقــل .. أرضُـــك الأثير ثـــراهــــا



طـــةـــر الش أهــــــ تـطــهــــــرا
 خـرُّ مــــهـا ذالك الـعــــاد كـسـيـرا لـرأى مــا ابــتـنــاه قـدمـاً حــــــــرا \& مـــن الــنـــرس أولاً وأخــــــرا لا تــعـــدنوا بــــــرام أو ســـبــورا عــاد طـرف الإسـلام فـيـيـ تـريـرا


 ورث المـــــت تــاجـــه والــــــريـرا


 لــم يــــــدن الاينـــــــان إلآ تـــــورا ضـاهـكــات الـوجـــوه جــلو الـتَنـورا أنتــه كــان كــنـزهــا المــنغــورا هــكــذا تـبـذل المـلــوك الـــطـــــرا فــــيـكـــيّ وشـياً ويميـى تصـورا


 لانـتــتــان بسـحرهـا أن تـطــــرا كــــف مـنــن نشـرت روضاً نضـيرا







 وبـعصر ســـــطـــانــه نـا مر الــديـ



 مـن رأى تـبـل ذا كـعـتــك عـــــاً وسـعـست راحــــــــــاه أتـــام عصر بـتُت أكــرويـةٍ تـريــك المـــــالي زنـــر الــنــــوز في مـــــــان أرتــــــا
 تــد كسى هــنه المـــــاصر وشـــــــاً



 وتسـدّث بـــــنـل فـرهــاد وانـظـر
 $\qquad$








 دون بــــر فــلا تـــــــــئ الـــــــرا


 فـــــــــبـــا لـبـرن جـــود دروراً

 لو جعلت العمـاب عفـبـا طريراً

 فــــك تــتىى النـاس المنـا والمبررا


 س نــنــنـ الدنـبا وكانت غرورا

 تـد حـبـا في المـلا نـكــان غــــانـا

 بـل مـن الـبــــر تستـــد النـوادي












 قــل مـــا لا بـرحــت فـردوس أنـس





أخـذل الـنــاس مـن أعـؤ نــــــــرا فـــلا زال فــنــــــــن مــــــهــورا وبـــن تـــــال غير ذا تــــال زورا
 وكــنـــاك الـــخني "والـــــــــنـورا ووــن الـــــــر قــد كـــــاك حـبـــرا ولــه دانــت الــــــروم صــنـــــــراً
 ـسـيف مقـالاً نصـلاً وعزمـأ مبـبـرا سـس إذا وجـهـه اسـتـهــلز مـنــــــرا


 سـطـب فـيـهـا ويـطـــلــان الأسيـرا




 شــكــر اله سـعــــــــا المــــــــورا

 مــنـهــــا نـيـه جـنـــــةً وحـريـرا ومـن الــنّنـب مـسـجــدأ وطـهــورا





 مـن يـسـامـي عــلاه شـيـخآ كبـيراً

 وأخي الشَّمس طلعة تبـهـت الشَّد
 تـــــرأ ســؤدد وفـرعـاً مـــــــال حـــــــا نـــــك حـرزة الـدين إذكـم واسـتـطـالا بــهــــة يـانسـران الـه

 هـكــــات الـبـــــاء تــنـهـدم الـدنـ


 أتـــبــاهـا لـتـــــــــريـع بـــــوم

 أبـهـا الـــــحن لـم تـزل للمـصـتي

المونتر اللالمي للامام الرضا عله السلام

 خـتـــت كافتتـاحهـا فيكك لا تــ

## الستّد خضر القزوينيَ






بـا راكباً حـوناً شيـتـت في جريـها ريح الـــبا

وامـــت بـــــب غالب صـيد الورئ وهاشم

ونـش نجل المصطفى' المختار موسى' الكاظم

نـهــاً بنـي الـلـيا نــا مذا القـودد والونـا








المؤنر العالمي لإمام الرطـا عليه السلام
أمــثــل مــوســـى كـاظم الـغـيــا ويـنـبـوع الهـدى
يـســقي نـقـيـع الـتــمّ بـالـستـجـن ويـقضي كـــدا
ونـعــشــه يـبــــــى عــلـى ' الجسر طـريهـاُ والـنــدا
عــلــيـه مــتــا يـــع الـغـــــور يـقصي عــجــبـا
أفـديسه مسـمومـاً قـفـت عـلـيـه أُحـكام القتضـا

وهـو ابـن بـــت المصطفى' وابـن 'الامـام المرتضى'


وللـَـيَد خضر القزوينيَ أيضاً في الإمام الكاظم موسىى بن جعفر -عليه التّلام-
متوتلاً به :



يـا سـميَ الـكلــــم تـد ضاق صـري


وله شطراً البيتين الآتين :





وللتَّد خضر القزوينيَ في ال|مامين الموادين -عليهما التّلام:








أخـتــار بــغــداد مســــــن
 وبــــالضريــــــين مــــنـــنـن

فــاجـــــل بـهـــ لي حـــــا

## الشّيخ درويش علي بن شمس الدين الكاظمي

 بعصض المـجامبع العاملية المخطوطة قصيدة في الامامبن الكاظم والمواد ـعليها

فــــمّ نــور ســلــــل المصطفـى بـادي كـفـــل مـوســى كـــــيـم الشّ في الوادي مـوســـى وعـيسـيُ وفيه المصطفى الهادي
 جـود وفضـلٍ نَــتــــوا مسن نسـل أجـوادِ
 وعـزمـهــم في سـطـا حـرب كآسـاد فـهــــم لمــا خير أتـطـــاب وأوتــاد
 للـبـــــت كــلا ولا يحـدو بـهـا حـادي ولا صــفــا رد مسـلــمـــان ومـقــداد صــتـــت عــبــادة عــبـــاد وزهــاد
 بــــبَـهـــم قــد زكــا أصلي ومـيـلادي غـــراء تـــرفـــــل في وثي وأبـــراد ســـيـا عـلـى رغـم أعدائـي وحســـدي وري

عـج بــالـرّكـاب عـلمى غـربيَ بـغـدادِ
 وادخــل إلى حـرم فـــــه الــلـيـل كـذا وفيـه جـبريـل مـغ مـيـكـال والملأ الـ غيـه ابسن جـعــر مـوســى والــــواد اُولي
 أكفَهـم في الـعطا كـالـغيـث هـاطلة والأ رض إن تخلُ مـن قطب ومـن وتـد أقسـمـت بـالمصطفى' المادي النبيت وأبـ

 ولا تـــقــبتــل مــن داع دعــاه ولا
 يـا سـادتي يـا بـنـي المـادي النْبيَ ومن
 بـكـراً أتـتـكم وفرط الـشّوق يــــزهـا

4r الالما الكاظم(ع) وطا قِل من الشعر فيه






## الشيخ راضي آل ياسن
















 لـراحـت نــنـوس الـعـالمين تــنــاديـ






 ولـــــــنـي في حـب مـوسى 'بـن جـعنر


 امـــل الامـام الطهر موسى 'بـنجـعـنر


 وسل جـر بــداد عـن النــش من سـى
 أيهـــل مـــالـون نــــش ابن جـعنر

## التّبّد رضا المنديّ



 النجف حيث دفن في داره الكاننة في ملة المويش .
له في تاريخ باب حرم الكاظمين ـ عليهـا الستلام ـ في الجهة الغريبي :



## زيد بن سهل الموصليّ النتحويي






"مناقب ابن شهر آشوب ج [T9A/؛":



## الشَيخ سلمان آل نوح



 فـاتـعـات التـــــاظ فــتك التَهـام عـتــــــــوهــا مـن عـهــد سـام وحـام

 نــــــرات تـزري بـشــهـبـب الـظـــلام هــي أنــوارهــــم بــدت لـــلأنـام بـــل بــنــور ســام عــن الأو وهــام لابــن عـــــران حـرَّ واهـي الـقــوام جــنــــــة الـــــــد دونــ في المـــــام
 لــيـروا مــا هــنــالك مسن إنـــام هـي يـــــــــوع حـــــــــة الـعــلام أنـت عـن مـدحـــــا لـــــرك سالمي أنــت أبـهــرت عــــــل كــز الأنـام


صــح مـهـلاً لا تـكــــرنً مــلامـي
 واعـلــــن أنن نـشــوتـي لا بــــــــر بـل بـعـــن كـن كــــاه ربت الـبـرايـا


 لا غخــل زيــنــة الـــــبـاب بــــبــر





 لـيـت شـعري من ذا يـدانـيـك فـخرا بـصـنـيع أنــــي صنـيـيع ملوكا الـ

بــأئـتمتـــــة عـن بــنــاه بــهــرام كــــــــــود يــــــوم وســط الــــيـام نـاصر الـــيـن عـن مــاهـا يـــامـي وبــه صـــان بــيــضــة الاجـــلام مــع مــهــــيــــــــا وهــادي الأنـام عـزمـة الــــكــر أي مـاضِ حـــــــــام إن أتـى الـدَهــر بـالـطـوب الـعظـام
 وبـهـم قـد جــلـت حـسـن اخـتـتـامي فــيـه نـلـنــا الـنـــيُ وأتصـــى المـرام "(شــينــع الآل فــادخــلـوا بــسـلام" - $\mid r \cdot 1=\varepsilon+$ irqu

تــيصر لـــو رآه عـــاد تــصـــيـرأ

 مــلـــك مــالــك المـلـوكك اجــتـبــاه
 لـــسـت أنــــامــا وقـد جـرّدا مــن فــهـــــا للـــــلا غـيــاث وحـصـن
 كــان بـسالـطـــــبين بـــــ نــظـامـي مسـعـلذ زال الـعـنــا بـإكـــال صـعـن وبـأتـعــــى الـــــــــود نــاديـت أرّخ

## سلمان بن عبد الله بن أبي طالب





أعد للبع أبر طالب حتّ عليَ بن ابي طالب


 مستــــــــك لا تـــــــنـي عـنـه يـدي



 بـا ابـن الــوصـــيَ ويا سـلالة أهـد







 إنتـي بـكـم مــــوستـل وبــــبـــــم وعـلــيـكــمُ نـزل الـكـتـاب مفصــلأ

 بــا زائـراً أرض الـــــريَ مـــــــدنداً وزر الـــسين بـــــربــلاء وقـل لــ



 وبـارض بـــــداد عـــــي مــوسى وني وبــــــرّ من را فـالـتـلام على المــى

المؤنر الطالمليالِمام الرحا مله الــلام
بــالعــــــريتي اعـتـعـامي مسن لـظئ


مــا ذالك إلآلا مـن طــهــارة مــولـدي


## السّيّد سلمان هادي الطّعمة

الأُستاذ الشَاعر الـتّد سلمان هادي القَعة، ، لـ ي سليل المكرمات الزمام

. عله التّلامه/ ص صr.










 ســـــــــل المـكـرمــات ونـجــل طـهـ عــــــــــك وضجت الــدـنــيـا عــويـلا




ريــــبـــك عــز في الاجــلام دومـاً
وتـبـرك بــات مــنـجـئى لا يــدانـي

## الشَيخ سليمان الظَاهر

مو الشَيخ سليمان الظَاهر، عضو المجمع العلميّ بدمشق ، بالتظر للا تحويد هذه


 جعغر وحفيده محَّد المواد ـ عليهـا اللتّام ـ نقلت من (اموسوعة العتبات المقدّسة.























لـــفــؤاده المـــــتـــاع ســود أراقــم
 ــلـبـ واجــم أوجــنـن طرف سـاجـم
 إلَا المـــوان لـــكـلز نــدب حـــــازم راق ومـــا يجـــيـــه رقــش تــــائـــم فــتــــــاد بجـنــونـاً بـغِر شــكــائـمم
 ـــة قــادة هــم خير هــذا الـعـالــم
 لأ يـعـرفــون بـرغـم أنـفـ الـكــاتـم يـــلـــنــــي لـــه مـــنـن عـــاصــــم وبــ يجـعـجــع وهـو أهـدنى قـائـم مـن دونـهـــم في المـجــد ذروة هـانـــم
 شــمـخـت علـى نسر الستـمـاء الجـانـم في جــنـبـه حــــــــأ بـجـفـنـي حـالـم في جــاهــل أو بـــانـــــاً في هـــادم
 ــط بـهــا الـورى' مـن نـانـر أو نـاظـم في الــنــاس لــولا عــلـــــه مـن عـالـم في المــحـل بجـتـديـا لــششر غــــــانـم كــلا ولــم يـك مـن عـــــاه بـسـانـم قـد ردّهـا مـن قـبـل سَــل الـصـــارم

وكـأنــمـا أحـجـارمـا الـتـود اغتـدت
 مـا إن تـرى لـك مـن بجـيـب غـيـرَ قـلـ وتجـــاوب الأصــــداه في دوتـــــــــِّ يــا تـلـب أقصر عن هـوالك فــــا المونى مـن جُـنز فـيــه فـمــا لــداء جـــنونـد حـتـــام يـسـلـس مـن مـــادتـك المـوى هـل فـــك أبـتى للـحسـان وحبَهــنَ

 هـل كــان لــلأعـراف غــــرهــمُ رجـا من كـان مـعتصـمـاً فنـي الدّارين لن
 وإذا نـــاهــم هــاشــــم كــانــت لـه
 لـــم تــشــأه مـن هــتــة ولـو آتـهـا
 ومن الــسـفــاهـة أن تــــارن عـالماً هـل كــان هــارون يجـاري في تـقــي بـهـرت فضـائـلـه الـعـتول فـمـا يــيـ هـو عـيـلم الـعـلـم الخضـمّ ولـم يـكـن كــم راح مـسـتــجـــدي نــوال بــنـانـ لـولاه مــا كــان ابـن ســالـم اهـتـدي عـنــد ابسـن يـقطين فكـم مـن فتـكـ

مسـن عــارم يُــهــــى لآخــــر عــارم
 وهـو الـــصـــــم إمـام أعـــل حـاكـم
 ظـلــــا ولا بـلـتـــى جـزاه الـظظالم


 ويـشـــى بـه يســــى لأعظم ظـالـم

 فـيـه انـــــــــــت بـــوبـــــات مآتم ن اله عـن مسـعالك لــيـس بــنــائـم



 لي شــافـعـان في مــــتــلات جـرائـــي مــن كـان جُنْتـه الولاء الفـاطـمـي
 تخــنوكُــمُ هــدفــأ لــذالك الـــــارم

 مســامـعـهـم الى' لاحــهـم واللالـم
 والـتـجن لـم يكـن مـنـتصـا قـدراً لـ
 أيـريـع حـزب الش مــــه ولا يـــــت

 وتــراه أفــفــل صـــائـم بـنــــــاره وتـرىّى الـظّسراغــم كالظَباء إذا دنـا


 فـتـطـت مــوصــولاً وكـم بـســــاية إن عــــك نـامـت عـيـن فاعـلـم بـأنـ فـجــزالك ربــك عـن صـنـيعـك ميـتـة أظــنــــت جـهــها انَ ربـك تـارك


 هــل كـان يُلقى' خـاشــاً أو جـازعاً



 ألـــى بــنـي الـــبــــس لـواصـفــوا




## الشّريف الرّضيت

ذو المسبين أبو المسن معتد بن الطّاهر ذي المنقبتِن أبي جعفر أهد المـسِن بن

 ودفن في داره في بغداد، ، ثمّ نقل إلى مشهد المسين بكربلاء. له في الجامام الكاظم موسىّ بن جعغر -عليه التّام -:

بــــربـهـــــا نـزاعـي واكـتــئـابـي ســلامــأ لا يحـيــد عــن الجـــواب


الشَيخ صادق الأعسم
المبرزا مـادق الـطبيب بن الميرزا باقر الطّبيب بن ميرزا خليل الطّبيب الرّازيز

 والـتـرف والمنـطق والمعاني والبيان على الشتين محتد حرز الدَين النّجفيَ ، وأخذ






للسّتد محسن الأمِن ج جroq/T،.
 ه|r.1

## الستّد صادق الفتّام






 الأمين ج

فـعـجْ بــالــــيـس واغتـنـم الـغـلاحـا إذا وردت ويـسسـعــنـــــــا صـراحـا أعــاد التـــيـل ئـاتـبــهــا صـبــاحـا

 بمـيـعـا مـن غــدا مــنـهـــم وراحـا وسـحــب للـنــدنى' جــعــلـوا سـمـاحـا وعــنَــر بـــالـتـتــراب ولا جـنــانـاحـا بـجـاهـهـهـــا الـعظيـم ترى الـنـجاحا

مـــا الـــــلـــــــان بـالــزَوراء لاحـا

 وإذ يــتـري الـعـطاه بــهــا جـــواد فـيــــري ذا الـغَــلال هــدئى ورشــداً ســلالـــة ســادة ســادوا الــبـــرايــا نــجـــوم للــهــدنى جـــبــلـوا رشــاداً
 وســل لــطــالـبـ الــدَاريـن نـجــــــا

## التّدّد صالح الحلّيَ





 بغداد الإمـام الكاظم مويم＇بن جعفر ـ عليه التـلام ـ منقول من الاشُعراء الحسين －هリッハ
لــف نــفسي عــلـى 'بــن جــعـــر مـوســى'
عـــاش في دهـــره يــــــاسي الـــبـــوســا

ـــت وأبــكــت（ايـهــودهـا والمـجــوسـا）＂
أخــرجـــوه مــن المــديــنـــة قـــهــــرأ
ومـــن الـــسَـــمّ جـــرَعـــوه كـــؤوســـا
بسـلـــــت مــن أبسـي الــرّخـا مــا أرادت
وأطـــاعــت بـــــــتـــلــه ！ابــــــــــــا
يــوم قـــد بـشَــر الــرّثـــيــد ولــكــن


فــــــد الـــديـن شـــخـصـه الــنــامـوسـا
.المؤنر اللالمي لِمام الرضا عليه السلام
تــكـتسي بــقــعــة الـــبــوس ســعـوداً

ذو مــزايـــا بــنـــضــــــه ورزايــا
تــد مـــلأن الأتــلام مــــهـــا الـطـروسـا
تمــلـــوه والـــــــــم يــعــدو و بـــعـــو

إنَ نــــــــا تــد شــيـــــوه لــــــــري
شــــــــع الـــــــــل رزؤه والــنـــــــــوسـا


فـــــــى صـارخـاً إلــيـه يسنــادي

فـــــانَ الــرَثـــيــد نــرعــون أضــحى









نــــــــوا في بـــــي الــــــامين فـــــلاُ
دونــه الــكــفـر شــنــعـن لـوتــيـــا

شــردوهــم تـــــلأ وســتـــأ وصــلــبـا
وأســـــــرأ هــتـــى تضى یهـــــوســـ
وعــــــى صـــــــوه الــــسين تــداعـت

نـــــــــراءى الأعــــداء في كــــل فــــُ

كــصــنـتــأ عـضــبــه يــــطـر شــونـا



نــور يُــنــر يجـــــو ســــــاه الــَــــوسـا



مـن دمـاهــا الــَــرىّ ويـشفـي النَـــوسا
وإذا الـــتـــهــــ تــد أصــاب حــــــاه
فــــــونى عــن جــواده منـــكـوسـا

وني الـــرتــــح رأســـه صـــار عــيسى
يــرد الـــاضـــــــات نـــيـض دمـــاه

مــف نـفـسي عــلــى الـنـــــاء اللَــواتـي

بــرزت بـــــــد خــــرهـــا بين قــوم


ســـلـــبـــوهــا حــلــيتــهـــا وحــلاهــا

وســـرت حـــــــرأ بــهــــا والأعـــادي
تــرعـــت بــالــتــيـاط مــنـهــا الـرتؤوسـا
وله تصيدة أخرى في رثاء غريب بغداد الإمام الكاظم موسى بُن جعغر ـعليه

فلــم لا تـقع الحـضـرا بـن فـيهـا عـلـى الـغـبرا
لابـن الـصـادق المـســــوم وهـي البطشة الكبرى
فــــم لامـادت الأ رض انــــلابـأ بـأهـلـيـهـا
وكيـف الأ رض تـد تـوتّ ومـازالـت رواســيها
إذأ لا خير في الــذنـيــا ولا خير بــن فـيـهـا وكـ
وموســى يمسي عحبوسـاً وبـالـبس تضى 'العمرا
وني المبس تضـى موسى' سليل المصطفى' المادي
ومـن طــيـبــة للــبـــــرة يــنسـاق لـبــداد
ومــن ســلـــم للــتـــــدي في غـل وأضــفـاد
رأى مـنــه ولـيَ الله مـالــم تــره الأســــرى
أســيـرأ يـلــطــم الـتـنـديّ خــيــي بـلا ذنـب

وأعظظم مـا رأى في المبس من هظم ومن ركب

فــان أنسى 'رزايــاه فــرزء الجسر لا يــنسى'
وهـل أنسى 'وأعـداه عـــــــــــــــــهـر الأُنـــا
مـصـاب زعزع الــرش وأبـكـى 'المـنّ والانـسا
فــــالله مـن رزء دمـاٌ قــد فـجَــر الـصصـخـرا

أحــمــالنـون للـنــعــش يــــيـرون بـه جـهـرا
فتـلـك الـنـكـبـة الـمظمى لعمري تقصم الظّهرا
فـكـم تَد تلت للنتفس على البلوى الزمي الصّبرا
فـقـالـتـت لا اُطيـق الصــبـر حـتـى أرد الـحـشـرا
ولــتــا أُصر الــنــعـش سـلـيـمـان على المُسر
أتـى والمـيـبـ مـــقـوق لـه يـلـطـم بـالـصـدر
لـنـجـل الـصـادق الـنّعش على المجر ولا أدري
فــلـيـت الموت وافـاني وتـد كـنـت بـه أحـرى'

وله مشطراً والأحل للشَيخ البهائي في الإمامين الجوادين ـعليهما الستلام. ألا يـــا تـــاصـــد الـــزَوراء عـــرّج عــلـى الــنـريسيي مـن تـلـك المغـانـي ومــلتمسم في جـــنــانـــك والتـــــــــان

إذا لاحـــت لــديسـك الــــــبتــــتـالن
اضــاءت ححيـن نـودي لـن تــرانـي ونــــور عــــتـــــل مـــتــــــــابــــلان

وحــتٌ الـركــب إن تـبــغي نـجـاحـاً وطــف واســـع وحــع لــــا ولــبـــي
 فـتـحــتـهــــا لـعـمـرك نـار مـوســـى نــتــلــك الــنــــار نـــور الله نـــــهـا

## الشّبخ صالح الكوّاز

مالح بن حمزة الكوّاز الحلتي، له نصيدة في رثاء باب الحوانج - عليه التلام م


رأوا زخـرف الـدنـيـا قبـيـحـاً من المكرِ





 بســـجـن إلى' سـجن ومصر إلى' مصر

 مـن الــــيــد أعضـاه بـجـامــــنـ الأسر مـتــى انبـــطـت مـنه وجوه أولي العمر
 ســـا كـلّ ذي شــان وإن جـلَ في الفكر
 ومــــداره الـــالي فكـالـطـور والذَكـر


قد استـغذذبوا التعغذيب موسى'بن جعغر
 وكـم بــكــت الأكوار مـن مـله بـهـا ومـا زال مــــهـا في الـتـجـون رهـيـنـة

 فـطـــوراً بـبـنــداد وطـوراً بـبـــــرة










 وخـنـنـن لـني رنج وكسرّلـي جـي

 عريق البـــايـا في الفـجـور وي الـــدر


 وبــدل صـفـو الــت بـالبـاطل الكــــر



 عــــيـه عــــول العشر تلطـم بـالعشر
 فـــا البـدر بـدراً لا ولا الفـجـر بـالفجر

 وحتَ الشَـجـا بـالـــت والـجـج الزّهر بــمـع مـديــد بـــره غـيره ذي جـزر

ويـا بـرحـت كـــ الضَّلال مثـيـرة

 فـــا كان مـن موســـى الكـلــيم فإنّما


 فـــن أجـل ذا هـارون أطفىـء نوره بسود

 ولم يـكفه الـتّجـن المثير عـنـا الضنا






 تضــى وهـو فلـك للنـجـجاة تـلاطـــــت


 تضى 'نتضى 'من بـعـده الـعـلم والتُقُتى' ومدَت على' الأرض البسـيط مطارف

المُنتر اللالمل للإمام الرضا طليه الـلام







## السّد صالح النّجفي" القزونيت




















المؤنهر العالمي للإمام الرضا علبه السلام


















يـا ويـلن مــارون لــم تـربــع تجـارتُــــ،



تــالش مــا كــان مـن تــربــى ولا رحـــا



بــاعــوا لــعــمــري بــنـــيـا الـنغر ديـنَـهُـمُ



## التّخ عبّاس الأعسم





وليـس لما بي غير موســئى بن جـعـنر


## الشَيخ عبّاس بن الملاّ علي











الــنـــــظ مــوســــى ا بـكـاظــم

## عبد الباقي العُمريّ

هو عبـد الباقي بن سليمان بن أهد العمريّ الفاروقيّ الموصلي ، بنتهي نسبـ


 هامش ص
"بـــــــــــان يــوخـــد اله أرتخ ذاق كـأس المـــون عبـد الـباقي""

وقد اقتبست من ديوانه (الباقيات الصَالحات)) ما يخص الآمام موسى بن جعفر
ـ عليه التّلام:
يا جميل الستر سترك










مـن بـابـهــا تـد ضـلٌ مـن لا يـدخـل
 إنسجـيـل بـل مــنا الـــــرآن المـنـزل

 عـن أعين بـالـعين كـانــت تـكــــل وغل
 خــنـتـت بــائـواب الجــلالـة تــرنل
 مسن أجــنـع نـشرت وَطــهـا الأ رجـل

 رجـل ابـن عــمــران بـهـا لا تسنـعـل وجــدوا مـنــار هـدئى يـشـبت ويُشـعـل فـنـشــاهـم الـنـــور الـــــديــم الأْ وّل إذ شــاهـدوا مـنــك الذَّـريـح وهـلتَوا
 تــد تـوجّــوا فـــــــا الرَؤوس وكـتلــوا مسنــك الِغــاثــة في الـــَـدائـد تــــالُ
 نسسـعـى ونـحفـد بـل نـطوف ونـرمـل بمــــــــاتــه في تــبــره لا يُــــــألُ



هـذا رواق مــديـنـة الـعــلـم الــتــي مـذا كــــاب مـن غــدا بــيـمــيـنـن
 هــذا هـو الـتـــابــوت فــيـه ســكـيـنـة هـذا الـغـشــاء بـه تسغـشـــتـت ســدرة هـذا هـو الـستـر الْنـي كشـف الـنـطـ هــــذا الإزار يُــــــــط عــــن زواراره لــنمــــا بــه ســاروا وأعــلام لمـــم
 مسن تحــت أنمـص زائـريسه كـم لمـا وأتـوا لـبــابــك يــــــــــــن وسـيـــــة نـرلــوا عـلـى الجـرعـاء مـن وادي طـوىً وتـتــدســوا بــــــيـرة التـدس الَّتـي شــامــوا الــــنـا مـن قــبْتــــك وعـنــده فـتـهــافـتــوا مـــل الـنـراش وأحـدتوا تـد سـبتـحــوا لــتــا أنـــــك وكـبتـروا وتــزامـــوا وتــراكــمـــوا وتــوتــلــوا
 فـاتـبـل هـديتـة أُتـة المـادي التـتي بـضــجــــــج حـضـرتـك البـواد عــتـدِ يـا كـعـبــة الاسـلام حـول ضريمكـم وحـيـاتـكــم مسن كـنــتـمُ سـؤلاً لـ فـتـرتــمــوا يــا آل بـيت المصطـنى


الئتنر اللاللي لِامام الرطما عله السلام
وله مرتجلا عند حضرة الامام موسـى بن جعغر ـعليه الستلام .
ومــســتــنــــــــــا عــبير تــرابـــه



ولـه عـنـدمـا بـلـن جـمــع الببحرين الإمام موسـى الكاظم وحفيده الجام الجِواد
. عليهما التامل
زر حـفـرة بجـــع البـــريـن سـاحـتـها أبسان عـن تـــبّستــيـها ســرّه الـتـدر


وله عخاطباً الجمام الكاظم موسـى بن جعغر ـعليه النّلام . لــئــن كــان مــوســــى قـد تـقــدّس في طــوىً


وله مغاطباً الإمام الكاظم وعائذاً بآبائه ـعليهم السّالم .
نــحـن إذا مــا عَــمّ خـطـبـ أو دَجـى

 ولـه واصـفـا حـفـرة الإمـامين الـكاظـمين ومـا احـتـوت مـن محاسن الملّقات

والقناديل :
 كـبـرت عـن تـشـبـيهـهـا بـالکـنـون صـبــغـتـهـها يــد الــتـُجـلتِي بـكـف وروت عــن غــــيــر خـسـز صــنـاءاً

سـابــحـات في وجـهـهــا المـكـــون بــعـــنـوْت تــلـــوُ الثــر مـــــون كــســطــور مـنــغــورة مـن حـرون بــاكــت الألمـاظ ذات تــطــوف
 فـازدهــت بــالمــطــويت والمـلـــــون حــــاذ تشريــنـــ مــن المــظــروف دق" لـطـنـأ كــــلنبـي المــــغــون بـهــــا تـلـت يـا ســــا المـجـد لـو في هــذه كــعـبـة المـلال فـطـوفـــــي ار فــازت مــن المــنـــى بـعــنـون الـون
 تــاطــنــا كــان آمسنـا مسن خخـون زمــرز كــــاســـتــــدارة الـــــنـرون وبـرفـدكــم قــد كـــــت مـن كــوني
 مُــرغـــم بـــالــتـــراب شــمز الأنــون
 وهــي لا تــنـــتـنــي عـن الــالـون تــتــــــنـــي الأمـــلالك فــيـه وقــوني كـــان مــنــهـــ إغـاثــن المـلـهــون
 طــوقــت بــابــه أكــت الـــتــون الـون سحب النضل
 مــن تـنــاديـل عـســبــد زيتـنـوهـا رســم تـعـلــيـتــهـا الأنــيـت تـبـدتى روضـــة للـــقــدور فــيــــــا ورود
 وطــوت كـــاظـــــــا ولـنَــتـ جــواداً
 وغــدت للــتـلـبين مــــل شـــغــاف

 بــحــــاهـا كـم مسن ألـوف مـن الزَّوْ أفـا خــــــى صــرون دمـري وأنّي
 ومـطـاف بـه اســتـدارت فـطــافـت كــم لــرشــد مـن حــانـريت هــدتـه

 أرغـنــت مـارن الـصـبــاح فـأجرت ألــنـــت نـفسي الــتـــــاء عــــــــهــا لا تــلــــنــي عــلـى وتـوني بـبــابِ هــــو بـــاب بجــرّب ذو خــــواص مـــجـا العـاجـزيـن كـهـ اليـتـامـيُ



المُنتر اللالي للامام الرضا علبه الـلام
 فــــيـلـــــــي مـن شـاء إنتـي موال فـــلــــهـم مــنتي الشَنـا ما إلـهـم

وله هذين البيتين مع تشطيرما عندما زاد
مـــــام الــكــانـمين ســـــاء بجـد

 عـــــتـة بـســلــــــــة عُـراهـا مــعـا وهذا التشطير لعبد الغني أفندي آل بيل....
 بـــروج شـــاغــــات في ذراهــــا

 إبــام الــنـرقـديـن بـهـا الـتَّريـا يــا


 وهذا التّخمس على الأُصل والتشطرِ لجناب الأديب الـاج عتمد عيسى' جلبي

الشهير شالجي موسى' :

 مــــتلـــة بـاكــــــــل المـعـلي

 حـوت شــمسي مُمئى بـدري كــــال

 مــرचّـعــة الــدَوائــر بــاللَـــــــلي

 مــســـردقــة بــيــبـــاج البــلال
 ورت زنــــأ يــطير الــشَـهــبـ وديتـا إمسـام الــفــرقـديـن بـهــا الـتــريتـا يــرفــرف خــلـفـهـا نسر الــــــال

 تضيء ضــحـئ وتـشــرق في التــيـالي
 فـهــا هـي وهـن فــت لاعــراهـا يـا مــن المـــوزا أنــيـيطـــت في قـذال

 مـــعــلــــــــة بــعــرنين الفــلال

وله في زيارة رجب سنة •IYVه حيث كان يزور الإمامين الكاظمين وكان هو

تــــــــن يــوم اللَــــا مـن اللَّهـبـب
 مــن حــرهــا في الـزّمـان أي وأبـي وَحــط كـور الــــنـا عـن الـنَّـجـبـ
 عـن حصر بـعــضُ سـرادق المـجـبـب

 شـــــــــاً فــــار الـتـعود في الـعرب

 فــاطــآهـا بـالــكــونــر الـعــنب



 وهـــل وجــود يـرئ بـــا ســـــــبـب دون عــلاهــا مـراكــز الـــــــهـبـب



 صـال عـلـى' بـطــــه بــنـي شـطـبـ




 مـن شــاهــد الــــرتــــــن قـبـلهـهـا
 لـيـس عـجــــبــاً إن نــال، رفـدمـا بـــرأ نسدى مـن تـصـعيد جـودمـا بـــرباً كـــــــال الــوجــود مـنـ مضر
 جبـدمهـا بــــــف الــزَّمـان ســنـا وكـم حشى 'بـالأأــــى قد امتـعـرت









 إن بـطـش الـدَهـر صــدق عـزمــــُمُ

 ســــــاؤُ مـا شــكـت مـن البـرب أرخـى زمـامـي ألــــي لمـم لـبــبـي


 مـن حــول هــاتـيــك الـين كـالمرب

 مسن نــعـــــه فــوق أمــع الـرتــبـ
 فــات بـهــا كــلّ مـرسـل ونـبـي
 مسضـطـهـداً للــــتـبــل واحـربـيـ'


 وبــدــعـي لا يــزال في صــبـبـب






 مـا لــــس الفـخـر غير مـا سُـلـب الـ فــوائــم الـعــرش مــن نــــــاولـا







 حــزنــي عـــــــــه لا زال في طُـعُـد
 الكاظم موسى' بن جعفر - عليه التلام -.




المؤتر اللالمي للامام الرضا علبه الـلام
أرَخ الأستاذ عبد الباقي العمريَ هذه البنيتة ..
فـريـق جـنــد الـنصر ســـع الـيـديـن أعـي











## الشّيخ عبد المسين الحويزيّ

















 بالفـكـر أشكـل منـه الأمر فالتـبسا


 موســى بـن جـعفر أحقـابـأ بها حبسا وبـالندرى' هـو كالطَّود الـعظيم رسا
 وكــــف تـطــــق مـن دهـر حـوادثه مـا ضعضع الـُطب جـنـباً من تصبره

يبـيـت والوجـه مـنـ يكــف الـفـلسا وحـولــه الـعـزَّ مـهـمـا تـام أو جـلـسـا وأخـطــأ الرترشـد مهـــــا ظـنَّ أو حـدسـا في كــل لـيــل وتـامـت حـولـ حـرسـا للـذّلْ صـعـبـاً ولـكـن كلاجبـا سلـسـا لـكــنــه خــاسي
 ومـن ســنـاهـا كــليـم الش قـد أنسـا لـه خــلانـة مسلــك أولــا الـتـمــسـا والش مــن نـوره نـورأ هــا اقـتـبــسـا


 جبريـل مسن كان روحـأللـهـنى'قبـسا غـطـاه ذالك الكـسـا في فضـله وكسـانــ روحـ وشـخـصه غيـلة مـن بـيـتـه اخـتـلسـا
 مــــل المــدل محـاقـا بـالـستـنـا نـكسـا

 في الجسر وهـو لـبــرد الــذّلة قـد لبـــــا لسـان حـال الـعلى' عـن شـرحها خرسا بـــــولــا أنـه مـن أشـرف الــرؤـونـا يـطهـر الـرّجـس مهـمـا فـاض والـدّنسا

بـاب الـــوائـج في الأغــلال مـرتهــــأ
 ويسل الـرتشـيـد قفـا إتر الـضّـلال عـمـى عـلـيُ ابـن جـعــر بـاتـتـ عـــنـه رصـدا
 دعـاه لـو كــان في عـرنـيــنـــ شــمـم في الـطـور أنـوار مـوســـى حين آنـسـهـانـا
 مـا كــان يجـنـي إلــــه الـال مــدَعـياً وإن بـه هـي خـــــت قـبــل مـولـده ألــم يـكـن مـسـتـحـقــا في سـبـادته ألــيـس طـه لـه جـــد وجـدَتـه الــ وحـيـــدر حــجــــة الــرَّمــن والــده أههل الكـسـا تخـــة كانـوا وسـادسهم وكـاظــم الــنـــــظ فرع عـن اُصـرلـمـ
 أتـام بـضـع ســنين في الـــبــوس ولا بـالـســجـن دقّ نـحـولاً جـســـه وضـنـي


 عــــيـهـ قـام المــنـادي قــائــلاٌ فــــرا
 بحـر عــلــي الجسر ألـقــوه وغـامـــــره رفـ

 بـفـيض دمـع بمجـرى عيـنـها انبجسا أطــال فـرط نـجــيـب لـوعـة وأمى





 مـبـادرات لركض تسـبت الغـرسا

فــــلْ عـرش المـعـالي بــــد نـرقـتـد وذت تــنـتــــه الــــلــيـاء راغـبــة
 لا عـاد مـن بـعـه غـيـث الزَبـيـع ولا والمـجـد أنـحـله فرط الشَّجـون وكـم


 نــبـتـت بـد مـن زمـان للهـدى صـرمـت جـاءت لـيــاليـه والأحتاد مـركـبـانـا وقال متحتساً ثم خرج إلى مدح الإمامين الممامين الامام الكاظم موسى بن جعفر

وعين السّهـى يقظا من التهـه لا يفضي

 فالبيض من نطقي أدافـ عن عرضي رست فانثنى عن حــــلها منـكب الأرض !إى الفتز واستعصمـت بالشَرف الـمصض مــــارج مـجـد واســع الطّول والــعرض بنفسي وهل يعـيى الجواد مـن الزّكض




أبـرمي سـواد الـنـــل عيـنيَيْ بالـغمض

 لــن صفـرت بـيضاء كفيَ مـن الـُرى


 أجـود إذا مـا عــاتــنـي البــؤس واهـبـأًا
 بــلــت حيــاتــي للـــــلـيط ولـم أزل


الئتهر الطلمي لِإمام الرطا علبه السلام

عـهـودي هــل الإبـرام يــــرن بـالـنــتف ولم تـقضـها حتّى بصـرن التضا تـتضي ويـاعـين عن نـعـل الـخنا بـالعحيا غضتي لـداعـي الابـا شــوتاً عـلمى عـبـل نـهـ وكم مـرهف من نجدتـي في اللَّتا أنشي اُسـاجـل كل الـقـوم بـالنبـعف مـن بعض وقد جـبـلت تـدمـاً عـلى الـبسط والـقبض نــواجــنهـا تــدمــي فـؤادي بـالــعضت أذاهـا وبـالمـعـرون في حـاجـتي اُفضي بشـأنـهـمـا لـلـنـــاس بـالـهـبت والـبـغض من القدس أذكى من نسيـم الصبا الغت أخـانـا تـلـوب الشـركُ بـالـوثـب والربض وبـيـنــتـ شـرح الـحـال مـنَي بـالـــرض
 فـعـنــد إله الـعـرش يــوم الـبـزا مـرضمي لمـار الـتُرى أغـلا مـن الـتُبـر بـالـنتضف وكــلّ عــدو عــنــه يــنــهــر بـــالـلدحف فيــربـع فــيـه الـعــــر ســاعة الـقـرض سـرى الـمسك مـن أغـلانـه غـيـر مـنفتْ

وأبسرم ععـهــد الــدهــر والــــهـر نـاتض فـهـا ألـفـــت نـغسـي مـن الـلَّوّم خصـلـة نـيـا نـفس لا تـدنـي مـن الشَّـيسـم خطـة تصـامــــت عن داعـي الـهـوان وشيـــتي نـكـم تـومـتـت يـعـنــاي لـلـــجــد صـعـدة تـكـلَ الظَـبــى عن ســاعـديّ وإنَــــا
 فـلـو أرسـلــت ســود الـخطـوب أمــاوداً لـهـا كـنـت إلآ للـلهــواديـن أشـتـكـي إمــامـان نـهــج الــخـلــد والـنـنـار واضـع

 شـكـوت مسن الـذنـيـا بـبـباب عـلاهــــــا لعــلـمـي إنتي فـيـهـهـــا اُدرك الـمـنــى فـــن كـان في الـذنـيـا يـوالـيـهـمـا مـعاً نـلـو نــفضـنـا يــوم الـعطـا تـربـ الـتّرى مــوالـيـهـــــا روض الـنتـعـــــم مـحــلته
 بــنـكـر بــمـــــل تــد بــدأت نخـتــامـه

## الشّيخ عبد الحسين الحيّاوي

هو الشّيخ عبد الـسين بن تاعد الواسطي الشّهر بالحيّاويّ، عالم كبر، وأديب




 ج信

تـبـر مـوســى بـن جـعـفر بـن عـتــد
 لــيـديـه تــلـقـى المـقــاديـر مــــود

 س لـــكـــنــــه يـــــــدس بــــرد صــوّب الــفــكـر في عــلاه وصـعــد


 ـــ وغـوث إن عـز كهــن ومـقـصـد


جـانـب الــكــرخ شــأن أرضـك شـيــد بــثـرئى طــاول الـــــريتـا مــــامـاً ضــمّ مـنـه الـضّــريـع لاهـوت تـدس ضــَّ مـنـه الضّْريـح مـسـتـودع الـــــرَ مـن عــلـيـهـ تــاج الـزَعـامـة في الـذيـ قـد تجــنـى للــخـلـق في هـيكـل الـنـا هــو مــعــنـى وراءً كـلَ المـعـانــي

 سـابـع الـصـفـوة التَتـي اخـتـارهـا اللَ
 وشــفــيــع يــوم الــقـــــامـة إذ لا











 ــنَعش خـرَّوا من هـيـبـة القدس سجَد لـم يـكــن يـعـتـريـه حـرن إذا سـد

 ــرش فـوذّت لــنروة العـرش يـصــد


 شــرع حــت صــراطـه مـسـتــتـــــم أخــرجـــوه مـن المـديــنــن تـــــراً حـســدأ مــنـهُمُ على مـا اصـطنـاه الـ حـر" قــــبـي عـــــيـه يـقضي سـنـيـــاً حــر" تــلــبـي عــلـــــه يـقضي بـســمْ
 مـُّل مـوســى يـرمـى عـلـى الجسر ميتيأ

 لـو درى حــامــلـوه مـن هــلـوا في الـ


 نـافـسـت حــامـلــيـه حـامـلة الـع

## عبد الغفّار الأخرس



 بقصائد عامرة في تعجيد هذه المناسبة ومنهم المترجم بثصيدنه.....

ــه ويـا مـن هــدى هــداه الـعـبـادا حـيّ هــنا الـنــادي وهــنا المــنـادلى وأتســيــــنــــالك ســـيّـــدي وقَــادا واحـتـتشــامـاً وهـيـبـة وانـتــيـادا وبـه كــانــت المــطــايـا تسهـادا'ى تــاطــعـات دكــا دكــا ووهـادا وكــذا الـــــدوة "ألإمــام الجــوادا") أن تــرقّـَى بــاله ســبــعــأ شــدادا عـــطـــرت في ورودهـــا بسـغــــدادا شـــــرف المـــــــ يـــــورث الأولادا تــد عــرفـنــا الـتـــــكـوــن والإيجادا
 مــا اتّــخــنـتــم إلآل رضــا اله زادا واكـتـتــــتـم مـن القـيـام الـتـهـهادا مــهـــد الأرض ســطــوة والــبـــلادا

يـا إمــام المـدىُ ويـا حـفـوة اللــــ يـا ابـن بـنـت الـرَسـول يـا ابـن عـــيِّ
 فــأتــيـنـــاك راجـــلين احستــرامـا
 رامــيـات سـهــم الـنـــوى عـن قسي" طـالبـات ((مـوســى بـن جـعفـر)" فيه مـن نـبــي قـد شـرتف الـعـرش لــــا شــرف في ثــــــــاب قــبـــر نــبــيَ ومـززايـا الــــــخـــار أورئستـمــوهـا أنــتــمُ عـــلتـة الــوجــود وفـيـكــمـم مـا ركـنـتــم إلـى نـفــائــس دنـيـأ
 ولــقـــد تــــــتــُم النــــــالي تــيـامـاً إن يـكــنــوا كـمـا أذاعــوا فــــن ذا

وســطــ ســطــوة الأُســود جـهــادا بــل بــهـــا مــن الـــــــديــم أرادا يـــتــوالــــى الأرواح والأجـــــــــادا قـتـــم بــعـزّ يـصــاحـبـ الآبـادا قـد صـعـدتـم بـالفـخـر سبـــاً شـدادا ــر رجــال لـــم يــبــرحــــوا أنجـادا مــــلـــــا تــفـضـل الظَبـا الأخـمـادا ولــو انّ الــبــــــار حــارت مــدادا ومــعـــاذاً إذا رأيـــنـــــا المـــعــــادا مــا حــوى تــط صـــدره الأحــــادا ـــــا إلــى بــابــك الـرّفـــيع الـقـبـادا نـرتجـي الـوعــد نــخـتشي الأُ بـعـادا


 بـبــــاض الـغــفــران هــدا الـتسـوادا وأغــضــنـــــا الأعـــداء والجـلـــــادا ومــــــــام يُسرُ فـــيـــه الـــنـــؤادا وأنـــــــــا الالســعــان والإسـعـادا كــي يـنــال الــنــى بـــــم والمـرادا مــنــهـــلاً مــا اسـتـتـزاد إلآ وزادا ــت ســلامٌ بــــي ويـابــى النــــفـادا

وعـــا الـــتــرلا بــالـــواضي غــزاة
 فـجـزيـتــم عـن أجـركــم بـــــعيـم
 أنــتـــمُ يــا بـنــي الـرّنـول أُــاس آل بـيــت الــــبــيَ والــتـادة الـطهـ

 أنـــتـــم الـــذّغـــر يــوم حشر ونشر كـانظـم الـغـيظ سـالـم الــــدر عـاف الـ

 ومـــددنـــا إلــيــت أيــدي محـتــــا وبـكـــيـنـــا مـن الـــشــوع بـدمـع قــ وفـدنـا آل الـنــبــي عــلــيـكـــم بســـواد الـذنّنـوب جــئـنــا لـنــــــوا وطــنـبــنــا عـــــو المـهـيـــــن عــنـا
 أيتـهــا الـطــاهـر الـز"كـي أغــــنــا وعـــــــيت أتــالك يــا ابــن عـــــــيٍ مسـتـزيـدأ من فضـلـكـم حـيـث كفتم الْم


## عـبـد المـجـيـد البـغـدادي الحـلتي

عبد المـجيد بن مـتد بن أميز البغداديّ الملتي، ولد في VY اV ذي النعدة سنة

شـاعر مبدع في نظم الكاريخ، له مدح في الامامبن الكاظمين ـ عليها التّلام


مـن الـرّجــاء ومـن مــــل الجــواديـن فلـيـــح جـودهـــا مـــل الـجـوى ديـني

لي بــالجـــواديــن أقصى 'مـــا اُوْتـــــه
 ولم في أهـل البـيـت ـعـلـيهـم الــــلامـ ويـتخلَّص في آخرها إلى رثاء الإمام موسى بن جعفر الكاظم -عليه الستلام.

 عـــنــد بــان كـأن مـائـســة المــط





 بــــة إفـك لا تـعـرف الـتـــقـديسـا

حـجرات التَـــديس تهـدمهـا عصـ

بسـضـبــاهــا للــــــــبـن نـغـوسـا هـ وأتصـت هـارون من بـعـد مـوسـي
 ومـن الـــتــف أوردوهـم كــؤوسـا
 عــنـــاداً عــن الــتـــراث يــؤوســا عـــــم الــذيـن والـرتشــاد طــــوســا وأطــــــــا وأبـطـنـــوا الـتــدلــيـســا
 وأســــرْوا أن يــعـبــدوا إبــــيـســا ضــى الـنّصـارى مـا بـدَلـوا والمـجـوسـا

 خــــــــوهـا دون الــرّثـاد نـفــوسـا هــو لــ كــن للـكـــــاة عــــوسـا ــستــر عـنـد اللَّقـا ولا الشـّوس شــوسـا فــعــادوا مــن الــدمــاء شــمـوسـا ض جـــــــومـــا وللــرتمــاح رؤوســا بــــبـا عـصـبـة يـردة الم بـســـوى' بــنـلمـا أبـى أن يـســوسـا أنـا ــي أضـحـى بـجــســــــِ مـفــروسـا
 مـن رأت صــر ســبـطـه أن تـدوسـا


ونــنــوس خــبــيــــة قــد أسـالــت تـبـعــت غـيــهــا افــتراءأ عـلـى اللــ حـيــث أغـرت الـطــاهـريـن عـلوجـأ أصسدروهـم عـن نـقــل أهــد ظـــــأ
 يــوم نـالــوا مـنـــ الـتــراث وصـتوا تـد دعـاهــم ضــلالمــم أن يـســـومـوا
 ويــرون الــصـــواب في ديـنـهــــم أن تـركــوا الــــلآت مـكــرهين جـهــاراً كـيـس يــرضــى الـيـهـود كـلآ ولا يـر
 أي عـهــد للـمـصـطفـى قـد أضاعــوا مـن تـتــــل بـالـطـت في نير صـحـب أسر حـــرب تــزداد بــشـرأ بــــــوم لا تـعــدّ الـرّدى' ردىء لاشـتــبـالك الـ فـطـرتـهــم بـيـض الـصـوارم أقـــاراً وغـدوا قـســــة للـستـيــون فــلــلأر فــتـجــلــى للـحـرب شـبــل عــلــي


 وعــودا مــ أخــطــأت صــدر طـــ فــــدا جـســـــه كــلـيـــأ عـلى' الأر

نــون أو يـقـتــفــوا الـدّنيّ الحـسـيـسـا
 بـلـنـوا من أبي الرتضـا أن سـقـوه الـ كــربــات حــتــى قضى محـبــوسـا رزؤه شــيّـــع الأســــى والـنـــفــوسـا مـن عـلـى الـَّـيـم لا تـطيـيت الجلــوسـا





## الشّيخ عبد المنعم الفرطوسي"






 الالفتة واللّححة والكلمة والعمق والوضوح ...

مولد الاعام الكاظم -عليه التّلام.


 زاهــر الــــلــت صــابــر في الـبــلاء
 يــوم مــيــلاده بــأســنـــي ضــيـاء وهــديّى في يــديــه أســـــــي لـــواء
 للــهــدى' سـاطـع بـأعـلــى ســـــاء خـر بــــــر للــعــلـــم والــعـلــــــاء

 وعــــــين والــبــــــعــة الــزَهــراء

وتــهــادى للـــــــدت والـــتّ رشــداً

 مـسـتــفـيـض مسن أصـغريـه عطا:

 نــبـعـة مـن ســلالـة الـطـهــر طــ


 واسـتـفـاض البيـت الـتــيق سـرورأ


## بعض مزاياه ـ عليه التلجام





 لـــصــــلاة الــــغــــداة خير أداء بــخـــــوع إلــى طــــــوع ذكــاء تـتــدانــى لــنـــــطـة الاسـتـواء

 ت وعـنــو المـــــــاب يــوم المــزاء
 مــــك رتــي فـجـــدت لي بــالـعططاء
 وهـو مـــــــى علـى الثـرى كالْرَداء
 وبــنــي هــاشــم هـدى الأتـــــــاء



 عــطـم الــنّنـب فلـيكـن مـــت عـنـو
 وكـــــراً مـا كـان في الستـجن يـديـو لــك هـــي فــــد سـانـلـت فـراغـاغـا

 قــال.. هـذا موســى بـن جـعفـر هـنا


## الاجمام الكاظم ـ عله السّلام (باب الـوائب )

 بـعـد بـيــت في غـيـهــب الظَّلـــاءـ حين يحــبــو الــصّـرار للــنـــتــراءٍ مــــلاُ ســانــراً لــــــــــل الـتـــراء بمـئــات مــن كــنـــه الـبــــضـاءٌ وهــو فــرع مــن خـاتــم الأنـبــيـاء يـظـهـر الـنــميـب مـعلـنـأ بـالـعـداء بــعــد شـــتــم لـــــيــد الأ وصـيـاءِ فــنــهـاهــم فـأذعـنـوا بـانـتـهـاء
 تـال .. مـــــدار مـا غــرمــت رجـائـي
 كــنــت فـيـهــا مـؤتـلاُ مـن نــاء حين يــؤتــى رســـالــة الأمــنـــاء مـنـه عــتـا تــد كــان مسن أخـطـاء! بسـعــد إصــلاحـه بــخير اكـتـفـاء
 كـان يـسـعـى عـلــيُ المديـنـة بـــــاً
 واسـتـفـاضـت صـرار مـوسى 'فـاضـحـت وهــي تحشى 'مـن الــدَنـانير صـفــرأ
 واسـتتـفــاض الـــديــث عـن عــمـريّ كــان تــمـن يـنـال مسنـه جـهـاراً فــأراد الأصــحــاب أن يــقــتــلــوه وأتـى ضـــــــعــة لـه كــان فـــــهـا

 تـال .. خـنذهـا وأنـت بـاق عـلـى مـا قـال .. ربــي أدرى بمسن هــو أهـدئى بــعــد تـــــبـــيـل رأسـه واعـتــذار فـكــفـــاه الجالــه مــ كـــان مــنـه

مسسـرعـاً بـالـعـنــاق عـنــد اللَّقـاء
 أبـــتــــاه مـــن ذا بــــخير نـــداء
 وبـــوتــــت الــــروج وتع مـــوسى وأجــاب المــأمــون ســـاعــة نــادنى
 مــعـــدن الــعـــــم وارث الأ ولــيــاء في كــــاب الـكـافي عـظيـم الــذاء فــاسـتـــــوتت عـشـراً بـغير نــــاء شـــــــل لا يــــل في إلا فــتــــاء لـظـهـور الـبــيـاض بسعـد الـتَمـاء بســــد إدخــال قـطــنـة بـيـضـاء وإذا اسـتــنـقـعـت فــحـــض نسـاء راهــب مــن أكــابـر الـــــلـــــاء عـــالــم عــارف بــكــلت خـــــــاء وبـــتـــأوــــــــه بــــــــل جــلا وهــو مــوســــى مسرتــلاُ بـشــج اء خــصت عـيـســـئ بـن مـريـم الـعـنراء
 عــاد مــن خِر حــفـــوة الأ ولــيـــاء حسيسنـــا جــت مـنـهـمُ كـن مسـاء فـارتــأى حــنـر مــنــبـع للـرّواء مسـنـه ريــح أهـوت بــكـلز الــتلاء بـعـد خــوف عـن حـفــره بـجــفـاء
 حين قــال المـهـــدي .. مـن هـؤلاء
 وهــو عــنــد المـهــراب وقـت الأداء بــــاقــتــــراب تـــرّ دون ثـــنــــاء

إنّ هــذا مــوسى 'بـن جـعــفـر هــذا إن أردت الـعــــم الـصَـحــــع فهـذا وتجـنـــى لــنـــا حـــديســ شريسـف
 تــال نـيـهـا أبـو حـنـــــفـة .. هـا فـهـي تــأتسي الــُبـلاة بـعـد وضـوي وأجــاب الإمـام يـفــحـص عـنـهــا

 تـال . هـل أنــت في كتـابك حـَــا
 فــانـبـرىى قــارئـأ بـإنــجــيـل عـيسى' قــال . هــني تــراءة كــان فـيـهـا إنتــنـــي لا أزال هنــسين عـــامـــأ وانــــنــى خــــــيـة وأســلــم حـتـتى عـطش الـنـاس عـنـد فتـت الـعبـادي
 فـاسـتــمـروا بـحــفــره فـاستـشـارت
 وأفـــادوا إنتــــ رأيـــنــــ أثـــانـــاً واسـتـفـاض المكـــون مسن عـلـم موسـى تـال .. أهـل الاحـقـاف حين أصيهبـوا



تـال.. فـاسـأل من كانظم الأمـتاء





 بـــــض أتـبـاع خـاتـم الأنـبـــــاء تـلـ.. لـــــــا مـن زمـرة البـهـلاء أو بـــار المـــــــــع يـــوم البـــاءاء






 فـــــــلات مـن كـن كــن زاد ويـاء




 بعـد ســبـ في سـاعـت إلا حـصـاء!




 فـجــــــى بين صـــــبــه فـعـلـتـه ورنــا نــــــوه فــــــال .. غنـريـبـ قـال .. مسنـــا فـتـال . كــلاّ فـانتــي قـال. هــل أنــت عـالــم أم جـهــول
 كيـف مـنهـا الأغصـان في كـلّ بـيـت قال .. إنَ الشَـمس المضـيئة تكـسـو قــال .. في جــنَــة الــــلــود ظــلال قال .. مـا بين مـطـلع الشَـمس والفجـ


 قـال .. أهــل الجـــــان لـيـس لـديـهـم
 قـال .. إنَ الــتَهـلـيـل مـن كـز عـبـد
 قــال .. هـــارون حين حــج جـ لـــوسى' مـا هـو الــفـرق فـاسـتـفـاض علـيـه


بــعـد تـــــعـين أربـع بـاقـتـفــاء

 هـــــــــا قـتـــــت بـكـلْ جـلاء

 بــأهـــاد في ســـاعـــة الاعـــــداء وعــددت الـــــــبا في الانــــهـهاء

 وغــــرت الــــفــا بــنـيض الـدّماءِ
 قـال.. مسن جـهـل أعـظم الجههلاء

 ركــعـــات بــــــجـــــة ودعـــاء م زكــة الــصـــفــراء والـبـــــضـاء ـسس تصاص لــكم عـدل القضـاء وتـصـــَق بــهــا عــــى الـــــــراء

 مسنـــل هـذا الـــــؤال دون عــلانــــي
 خــــنـــت هــنـه مـن الــغــبـراء كــــواهـا مـن تـر بــة الــصـبـ؛



 قـال .. إنَـي بــدأت بــالفـرض سـؤلي

 قال .. إن لـم تـوضّح قـتــتـلك عـمداً
 فــنــدا ضــاحـكـأ فــــال.. لــاذا أنــت مـســــــــجــل بــغير حـضـور قـال .. فسرَّمـا قــلــتـه قـال .. خـذه


 فــحـــــاه في بــرة قـالل.. خـذهـا
 قال .. سـلـنـي فتـال . يرضع رضــأ تــال.. إنــيَ خــــــــــــــة وسـوالال قــال . عـــــــأ تـــــوق مـا للرّعايا


 أمـر هــارون وهـو تـــاضي الـتــضـاء
 أم هــرام بــــــرم بــالـــغــــــا كـيـف جـاز الــنخـول تحت الـبـاءِ
 حين جــاءا في الـــَــرعـــة الـــــرَاء

 مــن وراء البــــــار مـــن دون راء
 وهــو عـن نــافــنـ الـــَّــواوع نـاء

 حين ألــفــاه أفـضـــل الــفــــهـاء



 أنــجـبــتـهـــا أرومـة الـعــــــاء


 وهـي نــصن تـبـاح عـنــد الـتـجــاءِ



 قال .. إنَ الصَـلاة في الــيض تمضى تـــال.. والــفـرق بين هــذا وهــذا





 ولـيـضـع حـيث شـاء بَعض احتـراز



 فـهـي لابــد أن تـكــون مـن الــــبـ


 هـــو يـــــنـو مــن صـــيــــه أم تـراه قــال.. مـن صـيـــه فـــال .. حـرام


 فــرمــاه بــهـتـــأ فــأصـبــع هــنا
 بــافــتـتـــاح الــصــلاة لــلابـــــداء بـلـســـان الأعـلــى عـظــيــم التَـنـاء قـــاب تـــوسين لـــيــلـــة الاجـــراء حـجـب ســبـعـة بـكشـف النغطـاء عـنــد رنـع الـغـشــاء بـعـد الـغـشاء عــنــــد بـــدء الـــَـــلاة لــلاتـتــداءِ

 قــــد رآه مـــن عــــزة" وعــــه


وراثى في الـــتـــجـــود أعـظــم متـمــا فـدعـاه سـبـــــان مـن هــو أعـلــى

## استجابة دعواته ـعليه التّلام-




 مــع أتــا مـن مـــشر الـــفـــــراء بــالـنــلا ركـعـتين قـبـل الــذعـاء بــعــد نــخـس لمـا مسن الأحـيــاءٍ

فــدعــى ربتـه وتــد كـــان صــنـى


هــو عــيسى 'بـن مــريـم الـعـنـراء عــن مـلــــك مـن زمـرة الـــــــــاء
 عـنــ أعـيى من بعـد وصف الدواء مــن مـــــام عــال جــاب الــدعـاء
 تــلــتـهـا ني دعـاء ربت الـتـــــــاء أره عــزَ طـــاعـــــــي وربــــائــي
 وابــن يـــــطـن خـــــــــرة الأولـيــاء وهـو تــد كــان أفـفــل الـــــهــداءِ











 واكـنــنـــي شــرْ أثــد اكـــنــاء

واخـتـنــى حين أتـــــــــت إنّ هــنا














 فــأـاهــم مــع الـبـريــد سريـــاً
 قـال .. تــد جـــد الـوضــوء وصـنــَّ



 ربت خـلَّص من حبـس مـارون مـوسى'

شـــاهـراً ســــــفـه بــكــل جـلاء نـــــت مـنــي الـردنى بــلا إبـطــاء




فـتـجــــــَّ لـعِين هـــارون عـبـد
 فــدعـى الــــضــل تائلأ وافِ مـوسى' أنــت بين الــرحـيـل خـــــره عــنــي وهــبــاه جــوائـــزاً نــأبــاهـــا

إخبار إإمام الكاظم .عليه التلام .بالمغيتّات







 فـرآه فـــــال.. عــظَــــت أجـرأ





 ـــلـت عـنـه بــأحــــن الأســـــاء وهـو في ســجــــه رهين الـبــلاء












 مـن إبـام المــدى بــلا إبـــــا
 وهـو هــبـي من كيـد كلز عدائي
 أهــو يـــري آبـــال أهــلـ الــولاء























 فـانــــرئ لي وتـال .. تعـجب منـي



 كــان فــيــهــا دراعــة أثـــــــوهـا

مـع بـاتـي الــتـــــاب أغـلـى حـبـاءٍ إلـــــــه مــن دون بــاتـي الــعـطـا دون تــنــريـطـهـا لــوقـت الـبــلاء بـعـض غــلــــانـه لــفـرط الـعــداء مسـسـتــديـن لــه بــــــت الــولاء وبــتُـــــا نــنــاثـــس الأشـــيــاء
 فــأتــاه بــهـــا بــلا إبسـطــاء بسعــد هــذا عــلـيـك طــول الـبـــــاء

 ق وكـــنــا مــن خــــــرة الأل ولـيــاء دون عـــــم فــــهــا بــكـل افــتـراء فـرضـهـا ني الـدَراهــم الـبـــــــــاء بـعـــد يــأس مــن أمــره وشـــجـاء نسـحــن نضي مسن زمــرة الجــهــلاء
 إلى الــــرجــــينين دون اهــــتــــداء! فــاســتـقـامـا بــنـهــج الاســتـواء ر حــزنـــأ بـــــــادق الأُمــنــــاء
 خــــنـــأ صـالـــأ مـن الـــلـفـاء مــع ســبـعين صــفــــن بـيـضـاء جمـلــة مـن مســـائـل الــــقـهــاء

تـد حـبــاهـا لـه الـرتشــيـد نكـانـت
 وهـو أوصــاه بـالحــنـاظ عــــيـهـا فـســــى فــيـه للـرّشــيسد انـتـقـامـاً تــال فـــــه .. يـرىى إمـامـة مـوسى'
 فــاسـتـشــاط الرَتــيـد غيـيــا عـليـه

 فــحــبــاه مسـن المـدايـا جـســانمـا
 فـأتـاه هـشـام يـسـعــى وذو الـطــا ســـالاه عــن الــزَكـــاة فــأفــتـــئ مــئــــة قـــال درمامـــان ونـصــفـ فـاســتــغــاثــا بـالش قـامـا وقـالا
 وإذا بـــالـــغـــلام فـــاتـــبــــعــــاه الـا وإمـــام الــرتشــاد لي قــال أو بــالاً وأجــيــبــا عـن كــلت مــا ســـلاه وأراع الــنـــعـي شــيـعـة نــيـــــابــو فــاســتـــــرّوا عــلــئى رسـول أمين لـيــروا لــلامــام مـن هــو أضـحــى حـــــــــــــوه أمـــوالمـــم وئـــيــابـــاً خـتــــوهـا مـن بـعـدمـا ضّـــــوهـا

بـعــد جــهــد مــن غـزلهـا بـرواء لـــس في ديـن زبــنـا مـن حـبــاء دون كسر الأخـــتـــام في الابــتـــداء وإمـــام مــن صــفــرة الأزكــيــاء الاء
 ــلــه خــلـواً مسن حـلــيـة العـلــاء وإذا بــالــرتمــول عــنـــد الــنــنـاء فــيـه واســلـك بــــهـــج الاهـتــداء تــد أجــبـنــالك قـبــل وقــت التــــــاء أيت حــكــــم لــسـارق في الـتـضـاء بـعــد أخــن الأكـفــان بـالاععتـداء ديـة الـرتأس عـنــد وتـت الـعـطــاء بــعـد إســــــاطـه مسن الأحـشـاء مـن كمــالــيــكــه وعـتـت الإمـام
 بـعـدهـا عـنــد صـخــة الزحـصـاء بـــكــــير الأمـــوال للـــنــــــــــراءِ
 مســــل هــذا لــــاتــم الأنـبــــــاء مـن نـقــود الــبـيـضـاء والـــــــراء مـن ذويـهــا لـطــغـمــة الأشـــــيـاء درهمــا مسن نستـاج كــف الـعـفــاء وأبـــــــاه عــنـــده بــاصــطــفــاء أربســــون مــن فـيـض نير حـبـاء
 حين وانــت شــطــــطـة وهـي تسدعو نــمَ أوصـوه .. مـن أجـاب عـــــــــهـا فـهـــو بـعــد الإمـام جـعــفـر هــاد فـاخــتـبـره وافـتــع ثــلا ثــة كـتـب وأتــى طـيــبـة فـأصـبـر عـبــد الــ
 بـاب مـوسى 'بـاب الـــوائــج فـادخـل
 فـنـي مـنـتــهـا صــحـيـفــة فرآهـا قــطـع الــرأس مـن جـــــــازة مـــــت يــتـطــع الـــــارق التلـئـيــم وتـعطـى مـــــــة كـــالمـــنين مــنـ دون روح وبـاُخــرى عـن نــنر عتـت الـقـدامـي قـال .. مـن كــان مــلـكـه لـشـهـور حــيــث إن الـعـرجــون يمي قـديمـاً وبـأخـرى عـن الـتـتـــــــدق حـلـفـاً قــال .. يسعطـى الفـقِر منـهـها ربـاعـاً هـيـث كــانــت مــواطن النتصر غـرَاً
 وأعــــاد الأمـــوال بــعــــد ارتـــداد قــال قـد ارســــت شــطــــطـة فــهـا حـيــث لا يسستتحي الالـه من المـت وحـبـــاهــا بسصـرَة كـان نـيـهــا

بسعـد إعـلامـهـا بــأمـر الـتـضضـاءٍ عــنــد تجـهــيــزهــا بـغير خــغــا فــأصــاب الـــجــيــج شـــرْ بـلا مـن بــلايــا صــواعــق للـــغــنــاء تـبــل فـتـع المـديـث في الابـتـداءٍ ســنــة في الــتّـريــعسـة الــنّـراءـ عـنـد تـعــجـيـل دفنـهـم في الـعفـاء فــيـــه مــاتـوا وهـم مـن الأحـيـا كـان عـنــدي مـن صـادق الاُمـنـــاءِ
 لي قــبــل الــنــؤال عـنــد التــــاءٍ فـــــ بـعــد الــــزامـهـــم بــالـونـاء بـعـــد ســــب الأيمـان كــابلــهــلا ـــــاب بـعـد الأيمـان والاهـتــداء بسعـضـهـا مـن سـلالــة الأنـبــيـاءٌ

تــال بــنـغ أســنــ ســلامـي إلـيـها
 تـال .. يـومـأ عـلـي في الحــج كـنـا فـيــ أفـنــى الــــــام خــلــأ كـثـيـراً نـأتــيــت الإمــام مــوسى 'فـاوحـى إنَ دفـن المـصــعـوق بسعـد ثــلاث قــلـت تـعـنـي قـد مـات في الـتـبر قـوم
 قـال .. عــيسى .. أتـيـيت أسـأل عـتـا تال .. فـاذهـب لـكـاظـم الغيظ واسأل فـأتـيــت الالمـام مــوســــى فــأوحـى'
 وأعـــاد الأيمـــان قــومـاً فــعــادوا ومسن الــكـافـريـن هــنا أبــو الـــ


## معجزات الجمام الكاظم موسى بن جحفر عليه التّلام









المؤنتر اللكلي لِمام الرضا عليه السلام $\qquad$
 بين أثـــجـجـار روضـــة غـــنــاء كــلن عين فـــــهـــا بــأعـنـب مـاء
 فــوق فـرش شــنـــافــنـة خــنــراء صــعـــــا فــوق تــربـــة الــنـبـراء



 ســاحـراً مــاكـرأ بـكــلز دهــاء
 هـو والبــالـــــــون بـاســتـهــراء صـــرة اللنــــــث في جـــدار الـبـــــاء إنْ هــنـا عـــدوَ ربَ الـــــــــــــاءِ بسابــتــلاع لــــخــصـه المـتـرائـي
 صــاحـب الـتــحـر بعـد هـذا البـلاء
 في حــديــث مـن أصـدق الأنـبـاءِ جــــبـ دار الــــنـديت من أصـدقائي

 وهــو عـــــد المـــراب وتـت الأداءٍ

فـــال.. مـــابـال هـوزلاء وأوهـى فـرأت نـنــهـها وني الـَـجـن كـانـت تـتــغـنـّى بـهـا الـطــــــور ونجـري ويـطـون الـولــدان مـن كـلَ جـنـب




 وابــن يــــطين تــد روى في طـــــام


 فــاستـشــاط الإمام غيظـأ وكانـت فــال.. كـــــب الشا المطبع النـقـــة
 فــسـتـطـاروا من شـــة الــون رعباً تــال هــارون لــو أعـدت عــلـــــــا
 وروى نــاصـح عـن الـطـهــر مـوسى
 وإذا بـالزالـام مــوسى 'عــلــــــــا فـــجـبـــــا مـن أمـره كيـف وافى' ورآه الــــتـــــــــــين حين أتــــاه

بــك مــن دون سـائـر الــتـجــنـاء
 لاسـتــرضـا مـن كـلت هـذا الـــنـاء ســون ألــتـى كـرامـة الـشَـهــداء رازحـــأ بـــالــــــــــود كـــالأُـــراء مــــس عـنــد الـصّحـراء وتـت الـنـنـا
 بــعــد عسر المــنين في الأحــــــــاء بسعسد يــأس أصـابـهـا بــالـرتجــاء

 بــحــديــث مــن أشــهــر الأنـبــاءِ رجــلا مسـن أعــاظـم الـقــلـحـاء

 وهــو أحــلــى ' ريتـأ وأشـهــى ' غـذاءِ بــحــديسـث قـــد كــان خير حـبـاء ذاهـــب للـــمـــديــنــــة الــغـــراء وهـو بـعــدي مسن خـــــرة الأ وصيـاء مــن وراءٍ الأتــفـــال والــرتـــبــاء في بـنـي المـصـطـفـى وربت الـتـــــا وأنـــا قــانــم بــظـل الــفـــنــاء مسـن ولاءٍ لــــــــــــوة الأو ولــيــاء وعـــــــي مــولالا مـن أبــنــانـــي

قال .. إنـيْ بـليـت في الستـجـن بـلـوى
 لــو تــوخّـيـــت بـالخـروج هــروبـاً تــال .. إنــي !امضي وإنـيت مـنـكــم
 وحـديــث الــتــبـــع اتـذي تَد تـدانـى تـد أتـاه مسهـمــهـــــا مـســتــغيـــاً تــال .. هــذا ذو لــبـوة تــد أغـيــــت حـيــــــــا قـد ســألت ربتي فـفـازت
 حين بـشَــرتـه بــأن قـد حـبـاهــا
 قـال .. أبـصـرت في الـطـريـت بـقـيـد

 فــإذا فــيـهـ سُـــــخـــر وســويــت وعــيــون الأخــبـار عــنـه حـبـانـا قـال .. أوحـي إلــى المـســتــبـ أنْـي
 تلـت .. تمضي وأنـت في الــتـجـن ملقى تـال .. ضسعف الـيـقين حـاشـالك مـنـد
 فــــكرت البـاري عـلـى مـا حـبـانـي نــال.. إنـــي أمــوت بــعــد ثــلاث
 كــان عـــــي مـن أورع الأتــــــــاءِ


 بــعــد رشــد لــــــهـــج الاهــــداء مســؤـــن في ولاء أهـــل الــولاء
 درنــا نــــــو أيـكــة خــضــراء هــو يــعــولك فــاسـتـجـيـبـي دعاثي

 قسـد نـزلــنــا ني مــنــزل مـتـنــاء


 س وعـبـء مــن أثــــــل الأعـبــاء

 إن هــنا الــفـــــى مـن الأولـيــاء ودعـانـي بــاســــي بــــــت الـنـداءِ آخــر مـن مسنــازل الــــــــــراءِ
 مــــه عــــوأ هـا كـان من أخطاثي
 ورونى الـــرَافـــــــيَ أنَ ابــن عـــما



 عـــارن بـــالالمــــام في كـــن عصمر

 قــال .. فــاذهـبـب لمـا وقال أنَ مـوسى'
 وشـقـــق في الـكشف أفضــَ إليـنـا




 فـتــدايـنــت نـــــوه لـــــتـت أبـــــي

 عــرف الــــــــــز في قـــرارة نــفـي
 فـــاذـا بـــي أراه وهـــو يـــــــــــي قــــتـت أمضي لـصاحبـي مستـتـــلْ

بسعـد تـربـي مـنــه عـقـــــبـ الأداء ر لمــن تــاب واهــتـدنى بـاهـتــداء أمــر هــذا الـــتــى لـدىى كــل راء وتــــتــــرّاه في ضــــمير الــــــنـــــاء ظــاهـراً للـعـيـون بـعـد اخــتـفــاء
 بسعـد رمـق الــتـــــاء عــنـد الـدعـاء إن طـلــبــت الـــــعـــام وتـت الـغـذاء وهـي تسطـفـو مـن فـوق سـطح المـاء
 وســقــانـي مـتــا بـهـا في ســخـاء وهـــــو أثـــــهــــى زاد وأحلى رواء وأنــــا مـــرتـــــو بــــغير ظــــــــــا وتــبــاركــت فــيـه عـنـــد اللــتــاءِ

 فـيــه قــد بــان فـضــلـه بـجــلاء بين كـــَـــــــه قـاطـعــاً في المضــاء قــاصــداً قــتــلـه لـفـرط الـعــداء لــعــــاب مـنـه عــــــــم الـبــلاء ومــعـي حــانــظ إلــه الـــنــهـاءـ وهــو يسسـعـى أمـامــه بـاحـتـفــاء مـن نـفـيـسس الـعـطــاء خير حـبـاء كــــف أكـرمستـه بـهـذا الـعـطـاء

وتـــقــرْبــــت نســحـــوه نــرآنـــي
 وتـنـــاءى عـنـّـي فــــلـــت عــجـيـبـ
 ونـــزلـــنـــا في آخـــر فستــجـــــــى وهـو يـعــلــو عـلىى الـقـلـيـبـ فأهـوت تـال .. ربــي مـالي ســواهــا أعــدهـا أنــت ربـــي إذا ظـــــــــت وتـوتـي وإذا المـــاء في الــــــــــــــب تـعـــلـ إلـ وتــدانــت لــه فــأمــســك مـنـهــا وحـشــاهــا رمـــالٌ وروي مــنــهـا فـــاذا فـــيــه ســـخـــر وســريــق عـدت لا أثـتـهــي الــطـعــام زمـانـأ وبـــغنـنـا الـبــيـت الـــرام جمـيــعاً وإذا فـــيـه ذو مــقـــام عــظـــيـــم قـلـت .. مـن ذا لبـعضهـهم قـال هـذا وروئ ابــن الــرّبـيـع خـير حـديــث
 ودعــانــي وتـال .. جـــــنـــي بــوسى وأتـاه الــتــاعـي فـقــال .. تـهــــــأ قــال .. إنــي لا أخشي مـنــه بـأسـأ
 وحــبــاه عــنـــد الــوداع بــلـطــف تَلـت .. تَد كنـت نـاديـاً قتـل مـوسى

تــال. إنــي أبـصـرت قومأ أحاطوا

 كـلز مـن فـيـه في مـهـاوي الفـنـاءِ

 نــخـــفـف الـقصر بـالـــراب ونـودي


## وفاة الزام الكاظم موسى بن جعفرعلبه التلام

 مسـن يمن الــكـــــــاب خير لــواء

 بـفـتـتى مــــق مسن الـضــعــــاء
 كــان فـيـه عـن مســهـهـ الاســتواء ســوف يـرمـي بــالغـدر قلـب الوفاء
 واتـق اله خـــــــــــة مـنـن دمـائـي
 مــن بـــــــــع الآنـــاق والأنـــــاء
 فـبــل مــرأى خـــــــــــــة الـزّوراء اُمســــطـت مـنــه ســأــر الأمـعـاء
 قـد تــداعـى' مـن المــدى فـيبه ركنـ
 يــوم طــالت يسـرى' التَباب فلـنَت وتـــادى هــارون في ظــــــم مــوسى'
 قــال .. جـئــنـي من نـــل آل علئ يـتـتـــرى أخـبــار مـوسى 'ويـفضي
 وهـو مــا تـبــتـنــيـه فـاكتـب إليه
 قـال.. يـاعـمّ أوصيـنـي قـال جـبـنـي
 قــال .. هــنا مــوسى 'له المال يُــــيـيَ وهـو يــدعــو لــنــنــــــه دون هــار



حـبـس مسوسى 'مـن شـــذة الـبغغضـا مـــن وجــوه الأشــــراف والأُـــراء تــبّـة ســـــــرت إلــى الـفــيـعــاء عـنــد عـيسى'عـامـاً مـن الـتـجـنـاء راكـعــأ سـاجـدأ لـربت الـتــــــــ تـــبـــل إطــلاقــه بــلا !بــطــاء غير نــجــونى وخـــــــيــة وبــكــاء وهــو مــا زال لاهــجـــا بـالـدتعـاء
 زمــــــأ بين حــبــســه في شــقــاء
 فـجــفـــاه بـغـغــأ بــأقسى 'جــفـاء مــنــه بــالــستــــــاط شــــرّ جـزاء واكــفــنــي أمــره أتــمز اكـتــفــاء فــيــ تـسـراً مـن محـنـة وابـتـلِ
 شـــــر" ســمَ ســــــاه مـر" الــــنـــاء وهـو مـلــقـئى مـا بــيـنـهـم بـالعـراء
 بين رجــــــيــه مــن قـيــود الـبـــلاء عــاصـروه في شـرعــه الــــنـــــاء
 ظــاهــرات ومــا بــه مــن خــــاء حـن يـــتــــــو وأنــضــل الــتـرّاء

فــامـتــتـلز الـرّشــيــد للـــجز يـنـوي فـأتــاه مــســتـــــبـــلا كـــــــواه فــتـعــــى' بـــنــيـــأ فـأودع مـوسى' فـتـبـقــى في الحبـس مـن دون ذنـب
 فـانـبـرى للـرّثـــيــد يـــــــــب خــنه
 مـا ســـعــنــا مسـنـه الـدعاء عـلـيـنـا فــدعـى مــن يــعــود فـيــي إلـيـي
 فـال .. خــنه فـــلّ عـنـد ابـن يميـى

 وأتـاه ابــن شـــاهــك تـــــال خخــنـه وهـو أقسى 'حـبـــــا لمـا كـان يـلـــي أودعـــوه طـــامــورة قــــ فــــــــــا فــســقـــاه الــنــنــديّ في رطـبـات وتــبـــتَـــى ثـــــلا تــــة دون دفـــنـ فــلـــــه أُســوة الــبــــــاء ثـــلا ثـــاً
 ولـتــد كــان أفـتـه الـنـــاس مستــن أهـنـظ الـنــاس للـكـــــاب وأزكى'
 وهـو في الـذّكر أحـسـن النّـاس صـرتأ


من هو الجواد عله التلام

 والـبــــــــل اتـنـي تـأخــر جـهــلا
 حــــث مـالـــس اللخـلاكتق يعطي


صرار الإمام مويى بن جعفر علبه التلام



 وهي كانـت صـغرى ووسطى وكبرى الا



بالسته للفقراء عليه التلّام

 حــاجـة فـائـتـنـــي بنــا للــــضاء مــــــه جـــالــــــأ بــغير ارعـواء


 ولـــــد تــال بــــــف مـن قــد رآه

وهــــو يـــرنــــو, لـــه بـــعين ازدراء مـن عــبــيــد الـبــاري بــحــذ ســواء لي في أرضــع بـــني الـــغـــبـــراء آدم وهــــــو أكـــــــرم الآبـــــــاء وهــو ديــن الجاســلام والــــنـــفـــاء
 عــنــــده خـــاشـــعن دون اعــتــــلX أن نــبـــــيت يــومـأ بــل أصـدتـاء
 وانـقـطــاعـاٌ مـنــه لــرب الــعــغــاء لـــيـة الــفـضـل ني دمـوع الـبــكاء
 ســـامـــعـــيــه مـــن رحمــة ورثـــاء
 فــال مـــاذا يضرنَــي وهــو مـــيلي

 وأجـــلَ الأديـــان في الأرض طــــرَّآ

 نـصـل الـنــاس كتَهـم نـحن خـونـا


 وهـو يـبـكــي مـن بـعـد حـرن عـلـيه حين يستــــو الــــرآن وهــو يـبــكـي

## حديث عيسى' القرضي




 قـال لي كـيـف أنـت بـعـد ســلام تلت .. أصبحت كالـعريم وأضحى











## العبد والضّيعة

 فــــرانـا بـرد بـنــصـل الــــــــاء

 ســنــــي في تـــواضــــ وحــيــاءِ


 ععـــــرة الــبــــــت في أتــمَ أداء عــنـه كـــــــــا ألـتــاه خير لـــــاء

 فــأنــا راغــب بــهـــا الـــــــراء
 بــــــراء مســـــه ولا بــعـطــاء
 فـال .. سـرنـا إله ضـــــاع لمـوســـى

 فــال... هــنا هـــيــــة لـك مـنـّنـي
 قــال.. ناكتـب اسم الفـلام صريـا
 وتـصسـدنـا الـبـــــت الـــرام فــاتى قال.. ناطلبب مولى' الفلام وسل لي

 تـال .. بـعنـي العبـد المسـتـَّ فلاناً
 قــال .. لا أســلـبـنَن ضـيـة شـخـص






صدقاته عليه التّلام
و يــداه تــنــيـض مـنـهـا وتُـري




هل يصحّ فولنا (االحمد له منتهى علمه) ؟




'الأمام وهارون عند قبر التّسول ـ صلّى الله عليه وآله


 وهـو يـزهـو فـخــرأ عــــى مـن سـواه


المؤتمر العلمي لِاجمام الزضا علبه السلام
وســلامــي عــلــيــن يــا أبــتــاه تـــال هـــارون إنَ هـــنا بــحـــت أعــظــم الــفـخـر رتـبـة والـعــلاء


## الزّغششريّ في ربيع الأبرار






 قال .. أفريـقيــا ، سـمـرتـند سيف البـ



 تـصـطـفـــــه مــنـهـا بـخرِ اصـطفـاء يـكــتـفــي أمـــره أتـمّ اكـتـفــاء

عــالـــأ لا تجـود نــفـــــك فـيــــا ونـوى قـتـلـه مـن الحـقـد كـــــــــا

## الحطيب في تاريخ بغداد



 أحستسي الــصــاب نــــه إلآ ويضي


 مـن شــدــــد الـــتـاب طول البقاء

## حديث الصّدوق في الميون

وسـقــنـا الــــدوق عــــلأ ونـهــلا


 وأنـا ابـن الــذَبـيع وابـن خـلــلـل الـ





 وإذا كــنـت تـبـتـنـنـي مـنـــي الشت



برّ الوالدين



الثؤثهر العالمي لجام الزما علبه السنخ"م



وصتّه لأولاده







رد الستعاية






 بـــــد مــنـــي تـزويجـه وإبـائـي
 وهــو عين الــــــواب دون امـــــراء نــــن تـــتـــم في ســاعـة الانـتـهـاء لــكــــــلا أب بــغير خـــــــــاء

 أفـتــــطـي الـنـتـبـيَ بـــتــك زوجاً فـــتـت.. لا يغـطـبـ الـنَبيَي بـــاتي
 قال .. أحســت في في الجواب احتجاجاً فــال.. ذرتــة الــنـــــــيَ المـزتَـى







 فــــــد بـاهـل الـنــبـيَ الـنـّصارى

 بـــــلــيٍ وابـــــــــ، والــزَهـراء

## السيد المرتضى 'في الأمالي







 مســـــ في وصــــة بــدون انــــضـاء








قـال .. فــاذهـب وتـل لـه بـجـــا



فــدعـى تــنـبـراً فـــــتـــا أتـاه



## وصبته ـ عليه التّلام. لفشام بن المكم



 مسن صــفــات الأنــذاذ والـــــــلاء هين يمسي مسن خـــــــرة الــــــــــاء عــجـنزوا عـن مـــــــلـة مـن عـيــاءِ



 وجـهــاراً في أحســـن الاخـتـشــاء


 ظــــــوكــم مـن أحـسـن الـرَّهـاء

 ـــــــت فكـرأ عن حكـمة ودهـاء

 وهـي عـنــد الــتــوال يــــــو بجيبـا وهـو الـنـنـاطـق الـنـصــــــع إذا هـا

 وهـــو أوصــاه في وصـــيـا عـــــيَ

 وعـلـيكم بـالعـدل في التـتخط منـكم



 ولــيـكـــن مـا نـظـرتــمُ مـن أُـورٍ





## مأئر عنه ـ عليه التلام. في الـكم والمواعظ







 ــــــــق للـواجـبـــات طـول الـبقاء
 ــــــاس لــواجـبــات دون انــتـهـاء
 فـــات يــومـــاه دون أين غـــنــــاء
 فــأضــــى مـن زمــرة اللَـــــــاء عــات في نسـنـســه مـن الجـهـــلاء مـن حـــــاة في الـنـنقص بوم الغـنـاء هــرمـــأ عــاجــلأ بــنـا إبـطـــاء في الــتــفـــايـا خــرق بــير ارعــواء
 أحـزن الــوالـــيـن دون اخـتــشـاء




 فـهــو شــخـص مـنـبون لا ريـب فيـه
 فـهـو شــخـص بـــاءت عواقبـه مـنـه


 ســــرعـــــة الـــــرء دو أيَي تــــوان قـــــنـة الأهــل والـــــــــال يــــــار


المؤنر الطالمي لِّام الرضا عليه السلام
 يسن وأهــل الأحســـبـب للــــرمـــاء

 فــــر الـــنــــانـــــــات والأرزاء بــاتـتــصــاد عـن فـطـنــة وذكـاء
 بــنروهـا وأسـرفــوا في الــــطـاء




وتــزولــنَن نــــــــــة الش عــــــن




 ومـن الـكــنب والخـيـانـن فــــهــا

## من كلماته القصار ـ صلوات الله وسلامه عليه




 ن هــلاكــأ في ســاعــة الابــتسداء نـهـو هــــك في سـاعـاعـة الانـتـهــاءـ في المــــاصي مـــــــــــه دون الختشاء

 وهـو يـعــني بـالشَيء دنـيـيا الـنـاءِ
 وهـو يـــنـي الـنـــــور يــوم البـزاء

فـهـو يـرعـى' مـصـالـع الخلـق طرّا"

 وقـل الـــتّ فـهــو مــنـج وإن كـا




 مســــل هــنا في الانـتـهـهـاء جــديـر وهـتــيـت بـالــــوف آخــر هــذا

بـاجـتــلاب الأ بـصــار مـن كـ" راء ــراء والـوجـه مسشـرقـاً بـالـبــهـاء ـــك ولـكـن صـبـر عـلـى الإِـذاء لـــك بين الاخخـــوان والأصـــدقـــــاء
 دون عــلـــم بــخـــــــره المــتــرائـي كـــــــرة مــنـــه في بــنــي حــواًا

 ليس حسـن الجـوار كـت الأذى مـنـ أبــت ســتـراً مـن حـــــــــة ووقـار حـيـث إن يـذهــبـن ذذـك مـنــــــم
 إن يـكـن غـالـبــا عــلئ الــقت جـورٍ

## زمانك أربع ساعات





 وبـهـا تـقـدرن أنـت عـلــى الـتـا عــا

## لا تحدثوا أنفسكم بالفقر

ـــر وطـول الأعــــــار طــول الـبـقـــاء طــالــا عـــــتـــمُ بــــار الـــــنـاء
 مـن حــلال فــيـه بـأشـهــى هــنـاء








 فــلــــد جـاء في الأحــاديـث مـــــا


## التُفـقـه في الـديـن



 إنَ فـضــل الـفـقـبـه بـالعـلـم والفقَ



كفّارة عمل السّلطان
وهـو أوحـى إلـى عــــيَ بـن يـقطيــ



ألا من كان له على' الله أجر
ويسـنـــادي يــوم المــــــاد مـــــاد




التّخاء وحسن الملق

هــو يــوم المـعــاد في كـنــف اللز

 وأبـي مـا يـزال يـوصي بــــسـن الـد

## لا تصلع المسألة إلآل في ثلا ثة






## تعجّب العاقل والجلاهل


 قــد جـــــــاه مــن أقــبــع الأســـواء

عــجــبـ المـــاهــلين مـن كــان فـذ حـيــث ذو الـعقـل لـيس يـــنر فيـــا

## الصّابر والجازع

 حـيــث تــــضــمّ للـمــصـيبـة بـلـوى

شدّة الجوريدركها الحاكم أم المحكوم عليه
 نصيحته ـ عليه السلام. لبعض ولده


المزنتر العالمي لِمام الزضا عله المسلام


 جــــت مـن طـاعـة لـرب العطاء







وتـبـــاعـد عـن المـزاح احـتـشــامـانـا
 وهــــو لا ريـــب للــــــــروءة يمسي




من أدعيته ـ عليه التلام





وصاياه ـ عليه التلام ـ لششام بن المكم






عــكــــات مـن ذكـر ربَ الـعـطــاء

 أحـســن الــتــول في أتـمّ اقـتـفـاء
 قـــائــلأ .. يــاهــشـــام دون رخــاء حــــجـــج الله في بـــنــــي خــــواء دلت فـــيـــه عــلــيــه دون خــنـــاء
 واحـسـد وهــــو أرحــــــ الــرتمـــــاءِ بسـعــدمــا أبــدعــا بــخير بــنـــاء خير آي تـــــلـــوح للـــــــــــــلاء
 ربتــهــــــ دون شـــبـهــــة وغــشــاء لــــــــمْ والـــنـــــهـــار دون عــنــــاء نير آي لمـــعشر الــــبــــصــــراء
 عـــربــيتــاً لمــعشر الــبـــلــغنــاء وبــيــان لمــنـطــت الــنــــحــاء طــمـــعـــاً بين خــيــنــة ورجــاء بــعـــد إنــزالــه لمــاءِ الـــتـــــــاء نــظـــرأ أ في بــصــيسرة الــــبـراء عـظ أهـل الـتققوى بـأخرىى البـقـاء




 هـــم رجــال الألـبــاب مـن قـد هـداهـم
 اكــــلــت بـالـعـــــول الـنــاس طرَاً



 واخــتــلاف اللتـيـل والـنــهــار نــيـه
 ودلــــــلا للــتــت يــعــرف فــيـهـ قـال في الـذَكــر ســخـــر التــــــل حـقـأ

 قــال .. حـــ تـــد جــلــــــاه ذكـراً وهــو وافــى مــطـــابــقــــأ بـلـســان قـال فـيـه يـريـكــم الـبـرق خــــوفـأ وهـو يكـيـي الأمــوات مـن كـلْ أرض أفــلا يــعـــــلـــون حــكــــــة هــنا
 تــانــلأ مــا الحـيــاة ذتـا وهـجـوأ

وهـي أبــــى لــــــــوة الأتــــــــاء


 بــنـهــــُ آنــريـن وتــت الـبــلاء


 للـبـرايـا مـن عــــــد ربَ الــــضــاء واهــتــداء: إلَا مـن الــعـــــــــاء عـــــلاء مــن زمــرة الأشـــــــــاء

 بـل نستـابـع بـأحســن الاقتـــــاءِ تــل في رزهــم بــذكــر الـتــــــاء

 ـــتّ بــأذن عــن المــدنى صــــــاء
 بـعـد جـهـلـ مـــهـــُ وفـرط غـبـاء وإذا تـــــلـ .. مـن بــأرسى 'بــنـاء
 مـن جمـيـع الـورىى بـــون انـتـهــاء


ولـــدار الأخــرى الـــكــريــــة خير فــال مـا عــــدهـم مــــاع زهــبـد
 أفــلا يـعـــــــــون وعــــاً ورشــاً بــاهــــــام وخـــون الش تــويـأ

 يـاهـــــام وصـيَـر الـعـــــل صــــــرأ قــال تــــك الأمـــــال تضـرب وعظاً



 بــاتــني أنــزل المـهـيـــــن قـالــوا





 فـال بـالـذَّكـر في خـطـــاب البرايا

 اكـــر الـنــاس لــــس يـعتل مـذا

كـــــرة البــاهــلين والــتـــفـهــا الـــــــيــمين في ثــرىى الــغــبـــراء عــن ســبــــل الڭلـه دون اهـتـداءِ ـــلـق مـتــن كــانـوا مـن المـهـها ــان زاغـوا لـيــسـوا مـن الـعــلـماء يســرك الـــتى مـن بــنـــي حـــوا حــــث كــانــوا مـن زمـرة الأغبـيـاء قـــلتــنة المـــؤمســنـين والأ ولـــيــــا مـن عـبــادي لـنـفــل ربّ الـعطـا آمسنـــوا مــن أطــايـب الأصـفــــــاء
 بـرســول المسـىى بــوقـت الـدتعـاء آمــنـــوا في أكــارم الأنــبــــــــاء ذكــــر الله زمـــرة الــــعــتـــــلاء
 كــرمـاً مـن يـشــاء ربُ الــــضـاء

 مــن لـسه قــلــب في أتــمّ اهـتــداء بـعــد تــفــســـــره بــه في جـها مــنــه في حــكـــــة بـخـير ســخـاء فـعـفـل والـفـهــم وهـو خـر حـبـاء


يـــاهــشــــام وذم ربت الـــبــرايــا حين أوحـى وإن تـطــع أكـثـر الـنـاس

 قــائــلاُ أكــــر الــذَيـن عـن الأيمـ
 تــط لا يسشـعـرون بـالـــت جـهـــلا
 حين أوحــى أنَ الـــــــيـل شــكــور وهـو أوحـى في مــــى او مسن قـلّ مـتـن وقــلـيـل مـاهــم عــلـــيـه اعـتـــدالأ

 يـاهـشــام بـأحـسـن الــذّكـر مــنـه
 قــال بـالـــكـــــة الـبــــــــنة يـؤتـي
 ورجـال الألـبـاب يسعـنــون فــــهــا
 وهـو في الـقـلـب يـتصـد الـعتل فـيهـا قـال آتـى لـتــمــان فـضــلاُ وتـنــاً وهـو بـالـــكـمـة الـكـريـة يـعنـي الـ كـــلز هـــا للــجــهـــل ذّم ومسـدع

## الدّنيا بحر عميق

أعـتـل الـنــاس مـن تـواضـع للتحـ
 تـال .. إنَ الـتـنـيـا لـبــحر عمـيت


 واتــكـــال الــفتـنى عـلــيـه شـراع


 فـــــه بــهـــنى إلى صـراط ســـواء



بـــاهــــــام لــــــلْ شيء دلـــــــل
 ودلــــل الــــــــت الـتـــنـخـــر مـنـا

## التواضع مطيّة العاقل





## المق" والباطل





تـــد تخـــلــــت بـــدرة بـــيـضـــاء!

 بــعـد عـلــم بـه مـــــال الـرّبـاء

وإذا كــانــت الــيـــين عــيـــانـا


## أحسنهم استجابة أحسنهم معرفة بالله








## ما من عبد إلآ وملك آخذ بناصيته









## العاقل لا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره



المزنتر اللالمى للامام الرضا عليه السلام



إن سلّط ثلا ثاً على ثلاث أعان على هدم عقله




 خحر نــور مــن عــبـــرة مـسسـتـضــاء وغــدا مــطـفــئـأ بـشـهــوة نــــس

## كيف تزكو الأعمال





## الصّبر علامة قوّة العقل



 وجــفــاهــا وأهــلــهــا بـاعستـرال
 وأنــــــســــا في وحــشــــة وبــا وإلـــه الـعـبــاد بـعـد اعـتـززال المــ


## النّجاة بطاعة الله

 ونـجـاة الـعـبـاد مـن كــل هــلـك

 سـل ويــأتـي في سـاعـة الانـتـهـــاء
 يـؤخــن الــعـلــم في أتـمَ اهـتــداء ومــن الــعـسـالـــم الالمــيت رشــداً مــاعـة الـبــحـث صـفــوة الـعلـماء وعــقـول الـعـبــاد يـعـرف فــــهــا

## عمل الماقل مقبول

عـــاتـــل في تحــنَــظظ واعــتـنــــاء
وقـلـيــل الأعــمــال مـن كــل عـبـد

 ســــ بـالــدّون مـن مـتـــاع الـفـنـاء
 ربسـحـت عسنــد بـيـعــة والـشَـراءِ



التذي يطلب الفضل لا يترك الفرض



إن كان يغنيك ما يكفيك


المؤتهر الالملي لجإمام الرضا علبه السلام




## الزّمد في الدنيا والرَغبة في الآخرة





 طـلـبــــه الــدنـيـا حــــــــــأ لـيوم





من قنع استغنى





 فـهـو يـــــو عـن الـغـنــى في تـنـاء


## ربتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا







 ــــر كــالـــــر مـنــه دون عــــاء بــاطــل غــانــب بــطـــل الـــــاء دون نــطــق مـن ظــاهـر مـتـراء




## لا يتم العفل إلآ بخصال



 وهـي .. أن تــؤمـن الـــــرور بـــــقد مـتـــــــا يـؤتـل الـرتشــاد بـصـدق











## صدق اللّسان يزگي العمل





## لا تظلموا الحكمة





## تمن أبدانكم الجنتة

كـــز شــخــص بــلا مــروءة يمي



 اطلبوا الحوائج من ذويها



## جالسة الصّلحاء تدعو للصّلِح


 والالطـــاعــات للــولاة ذوي الـــــــ ويستـم الـفـتـى المـروءة بـاسـتـتـمـ اري




## الماتل كيف يتعامل مع النّاس

يـاهـشـام والـعـاقـل الـفـنْ مـتــن

 وهـــو لا يــضــربــنَ وعــداً بشيء لان
 وهـــو لا يـــتـــدمــنَ تـــط لشيء يغــتشي عــنــه عـجــزه مـن عـيــاء

## رحم الله المتصف بهذه الصتفات






اليُّتر العالمي للاجام الرضا عله الـلام

للـــــــطـــيــعين جــنــــة الأ تـــــيــاء
جــفَــت الــنــار عـنـــد يــوم الـــّـــاءٍ

عـــالــم في مـكــاره الــذَهـر حــنَــت مـــــــلـــــــا للــعـصــاة في شــهــوات

أصلع أيّامك


أيَ يـــوم هــــنا بـــلا إغـسضــــاء
ومــوقــون عــنـــد يــوم الــبـــقـاء
واعــتــبـــالأ عــن حـكــــــة ودهــاء
فسـلــتـكــن عـــامـلاُ بــون رخـاء

حين يـــرجـــــوه في أتـــمت رجـــــاء بسـعــد تــغـــيـيـــره بـــدون بسـقـاء مـتُـلـــــا تــد مضى 'بــنـنــا الـفـنـاء

وهــو يــوم يـبــلـو أمـامــك فـانــظـر وأعـــد الجــــواب إنــــك مــــــــــــؤول ومـن الــدّهـر خــن وأهـلــيـه وعــذا حــــــث عــمــر الـدّهـر الـطـويـل تصير كــانتـنـي يـبصر الــَّواب مـن الأعـمـ فـلـيــكـونـنت أطــــع الـنـــاس فـيـه وانـظـر الــذهـر والـتُـــصـرّن مـنـه فـاعـتــبـر فـيـه حــيــث مــاهــو آت

كت التّفس عن أعراض النّاس والغضب
 عـــــرة الــنـفـسس مــنـه يـوم المــزاء غـــنـــر الله ذنـــبـــــه وأُتــيـــلـــــت


المؤمن لا يكذلب
يــاهـشــام ولـيــس يــكـنـب عـبــد مــؤمــن مــن أكــارم الــعــقــلاء
 أفضل ما يتقرّب به إلي اللّ
يـاهـشــام وأخضـل العــــل الـصـالـع مــتــــا يــدنــي لــربت الـــتـــــــاء

الـعـبــد للــوالـديـن طــول الـبـــــاء


بـــعـــد عـــرفــــانـــهـ الـــصــــلاة
بـع تـرلٌ للـعـجب وللـحسـد المـنموم

## أولا حرَّ يرعىَ هذه اللّماظة ؟








## عيسى بن مريم ـ عليه التّلام ـ يعظ المواريّن







 وصـعــابـأ مــن المــؤونــة فـيـهـا مـانـا
 وأتــولــنَ لــو وجــدتــم ســراجــأ


 لـن تــنـالـوا عـلاء أخـرىى' الـبـــاء
 تــوبــة عــن تــبــانـــع الأنـطــاء ونــهـــاراً مـن مـــــبـــل الآنــاء فـــــــــــا دون مــهــــــة ورخـاء حين يجـري عــلـيــك حـكـم القضـاء
 ن يـــؤتي ديــــونــــه بــــونـــاء فـهــو أهــــى مـن عــــــــل الأسـواء بـعــد عـصـيــانـه لـربَ الــتـــــاء
 إلى أن أودت بــهــــ في الــبــلاء فــــنــص مـن حـكـــــة ودهـاءِ
 دون فــــــل مــصـــــق في الأداء




 للـــــناذات دون أيت اتـــــــــــــاءِ
 أزهـد الــنـاس في مـتـاع الــَّــــاء

عـــد شـخص مـا كان يرغـب فـيها
 دون تــرك لمـــ تحــبـــون فــــــــــا لا تـــؤختــر إلى غـــدِ حين تـسعصي







 صغرت بـالعيون من كـيـد إبـليس


 ولـــــــــري مـــا بين هــنا وهــنـا ألــف ويـل لــــــامــلِن بــــــول يـاعـبــــد الـتـوء اجـعلوا كـلْ بـيت بلـــــيـع الأجـــــام مـنـــم سـجـونا واصــــروا الــــــوب مــــكـم بــوتا قــط لا تجـعـــــوا الـقــلـوب بـيـوتـا
 أكــــر الــــاس في الـبـلاء اصطبـاراً

المـــــــاء
 ظـاهـرأ بـعـد ســــــهـها يـ المناءِ


 يـغـتـنـنى فـيـه خـارجـاً بـاتـتـنـاء سـاعـة الـنــطـت حـكـــة الحـكـماء مـنـكــمُ الـغـل كـــــــأ في الـغطـاء
 فـيـه عـنــد الـدزجـى بــخير ضــيــاء وخــذو مـنـه حـكــمــة الـعـلــــــا بـعــد مــوت تحـيــا بـخخر اهـتــداءِ فــهـــي تحــيــا بــوابــل الأنـــواء
 في خـــــاع وغــــــرة وافـــتــــراس لــيسس تـغـنـي الأجـسـام حين تـعـافي وكــنا البــــــم حين يمـرض قــــبـاً وإذا كــانــت الــتــلــوب مـراضـاً لا تـــــــــوا كـــنـخـل ليسس تبـقـى حـيــنــــا طـيـــب الــدَتــــت بـنـخـل
 ويــبـقَقَى في كــلَ تــلـبـ مـريسض أنــتـمُ كــالــتــراج يكـرق حــــاً حـيـنـمـا الـنـاس تـستضيء انتـفـاعاً زاهـــوا كــل عــالـــم وحـعــــــــــم حـيــث إنَ الـــــلـوب بــالـتـور فــهـا


## السّتّد عدنان بن شيرين




 الجـوادين ـ عليهـــا المتلام. على أثر ضعف بصره مفتبس من ا(شعراء الغتي ج .《T1ヶ/4

لــــــتــــــت امــرأة كــلآ ولا رجـلـ


يــاســيـــديْ ومـن لــولا وجــودكـــــا

## علي بن عيسى 'الأ ربلي



 مذه النعيدة في. مدبح الامام الكاظم عليه الـلـام

فـــــــا على الــعـــاذل واتـــالــــم


 والــكــت مـن عــاديــة الـظـالـم الـم
 وغـيـث جـود كـالــبـا الـــــاجـم بـــلاغــة الـــنـــــــر والــــــاظـــم مسـعــيـبـــأ مـا تـــــل عـن حــاتـم وني الـــوغـــى امضى مـن الـــــــــرم ويحـــــــل الــعــزم عــن الــغـــارم
 واشــرقــــوا في الــزمـن الــــــائــم اشــرف خـــلــت الشا في الــــــــمـ

مـــانــــــي وتــن على الــكــاظـمـ




 لــــــ وغـئ في الــرب دامــى الشبـا
 بسـعـــدان تــيــــــت الــى جــوده


 مـن مــشر ســنــــا الـــــدى والـتـرى


المُنتر السلمي للامام الرضا علبه السلام

مــصـــدق في الـــــقــل عـن عــالــم كــــــا تـســاوت حــــتـة الـــاتـمم
 خير نـــــــي الـــنــــــــا أبــالـــــاسـم لمــا اتـــى مــن تــبــلـــه خــاتــما بـــاق عـــلـــى حـــنــــــــــم الـــلازم
 مـا ظــلّ شــانـــــكـم بــلا عـاصـم وضــــدَكــــــ نــــي نصـــب دانــــم

تــد اســتـــورا في شــرف المـرتـتقـى
مــن ذا يجــاريــهـــــــا اذا مـا اعــتـزوا
 صــلــى عــلــيـــه اله مــن مسرسـل يــآل طـــه انـــا عـــبـــد لـــــــم ارجــو بـكـــم نــــل الامــانـي غــدا مـــعــتــــــم مــنــــــم بـــودَ اذا


## الشّيخ علي الجشيّ






 . "YAA





إمـام هـــئى فيه اهـتدى كـلْ مهـتـد






 وغــــب في تــــك الــطوامير شــخصه
 فــــم يـبــلــــوا مـا أتمــلـوه نحـاولوا










## الشّيخ علي عوض







ووـن يــت بـابـأ للــــوائــج يـــصـد



قصدتـك للجـلَّي نهـل انتـ منـجدي
فــــن مـبــــن عنـيَ بـبـابـل أسرتي
بـانْ ابـن خير الـرّسـل أكرم جـانبـي

## السّيّد علي الهنديّ







بــبـاب الـــوائـــج بــاب الــدعــا

 فـمــا أعـظــم الـبـاب ومـا أوسـعـا
 وللــتسعــد فـيـهـا تـرى مــطـلـعـا
 إذا الــذنـــب صـــــرهـــا بـلـقـعـا وللــعــلــــم والـــــــم أتـــــى وعـى وســؤدد دنـــــــــا المــعـــالي مـــــا ويـهـدي الـنـنـــوس شـغــى أُمـعـا وني الـتــبـر نــــرشـهــا مـضـجــعـا

تــــوا اسـتـآذنـوا الــــــــوا خـشُـعـا

وقـفــنــا بـبــابــك نـرجـــوا الـنتــجــاة
 تــنــيــب الهــــــوم بــأعــتـابـهـا بـهـا الــتــــيـــد الـــــامــن المرتجَى
 تـــنـــك بـه فـهـو مسـســك الـتــــــى هــنـــا روعـة الـــيـن للـنـــاظـريـن ونـــور يضيء شــغـــاث الــتــلــوب


## الشَّخ قاسم عي الدّين









 تــــــبـي يــرنّ إذا تــذكــرهــم



 مــرقـــالـــة كــومــاء غنـاربـهـــا شـروى الجـبـال سـرى بـهـا الشتـغف مــن دونـهـهــا الأطــواد والـشَــعـفـ




الأوثنر اللالمي للامام الرضا عليه السلام $\qquad$
عــنــ الـعــتـــول فـدونــه تستـغ شــرفـأ تــنـــازل عــنــده الـــــرف
 نــكـر فــــيـه الـعــون يـعـتـرن الا وبـرزئــه تــد كــاد يــنــتـصـف
 مـنـه الــــلاة فـبـئـســمـا اقتـرفوا للـــخــطـب وهـو يـغــــــــ ألسـف لهـفـــي وهــل يجــدي لـه اللَـهــف
 وبــد أضر"الـــنـــجــن والـــنـنـف ســجـن لأضــــق مــنـه يـــــــنـن و



 سـتـهــأ ومـنــه الـظَّهــر مـنـتصـف
 إذ لا وقـــار بـــه مــن انــصـرنــوا حـتـتـى كــأنَ عــلاه مــا عــرفــوا شــرواه مــيــتــا فــيــه مـــا رأفــوا

 وله قصيدة ثانية ني الاجمام الكاظم موسى بن جعفر -عليه الستامـ

فــــــرنـــت في مــعــبـ الأمــور فـــعـــدت مـــــــــــوم الـــنـــظرير
 إذ عـــاد تـــــــبـــي كــالبـــغير
 كـــتـــــــــور الــرززع الـــــــــير




 مســـــــتــ صــبـر الـــــبــور خير ذي شـــــــــــرف اون وخير قسـد نـــاق بـــالــــــأـاو الــكــبير

 لــنـــال صــرف تــضــــا الــــبير

 وهـــــو ذو الـــــــــــأو الــــــطير ســجـــوا عـلـى' تــلـك الـقــخـور
 وغــــــــــادروه كـــــــــــالأسير مــــــالــة الـــزتجـــل الــــــــور

تـــد نـــابـــنـــي ريـبـ الــدهـور قــاومـــت أدهــى الـــنــادهــات

 وبــتـــيــت أدرأهــــا بـــعــزم
 ألـــــــي الــعـــنى في عــزمـــة

 حــــــــــبـ الأبـــــي إبـــــاءة

 مستـتــسـكــأ بــولا


 لــو دام صــرن قــفــا اللــطـــــف

 جـبــريـل ود الـتـــا نــعــلــك


 تـــل لابــن مـــهــــيت الــَّــلال








 ــطـهـــد الـــــونى هــلـف الـزّفير
 لمـــفـــي عــــــى ذالك الـــوتـور
 يــا مــن فـــنــــــــل أو كــــير


وله تصيدة ثالثة في الاهمام الكاظم موسى بن جعفر -عليه التلام-.
 ويـتصر عـن كــنــــه مــن وصـف أراد انــصـراف الــــــــاء انـصــرف ونـ

 بــوسى 'بـن جـــــــر نـــــت الـشَـرف
 تـصــرّف مــنـه الـتــضـا فـهـو إن

 فــلـــم تــر إلآه بــاب الــرَجـا وبـا

 ويـن صــــوه الـــــــسبـيـل اغتـرف ســرؤ تـــــــه سـرْه مـــا عــرف
 وعــن نــرق دمــــــه قــــد ذرف وســامـــوه نــنـي فـــداه الـــــــــنـ ونــيـه حـــوا بــهـــوان الــعــــف

 تـداعـىَ انـدكــاكاً بـفـرط الضَّعف ومـا جــت مـنــه الــــزا في البــنـف سـرى مهــــه للـــــلا والـــــــرف


 غــريـبـــاً ولـــــس لــ مــزدلـف وبــدر المـــى بـــرداه انــخـــــــف


 تــــــودأ بـهـهـا طـــلـــا تــد رسـن




ولــبـّى غــدا مـبــتــــــى في ولاه

 ولــم أنــــــه عــــــد تـبـر الــــــــي يسـصــنــي لــبــاريـه عــتـــمـاً فــلـهــفـي لـه إذ تـعـــادوا عـلـــيــ وتــد أركــبـــوه ذلــول الــــــغـــار




 فــأصـبـع تـرتــاده المـرجـــنـات




 ونــودي عـــــــيــي بـــالا حــبــرة



 أمــــل بـن جـعـفـر بين الــتـجــون





وله تصيدة رابعة في الامام الكاظم موسى 'بن جعغر ـعليه التلام .




 بـــــــلاء مـــــــادات الــــــــبـر




 نــــور تـــظــــــــر فــــــــــــا لا








 ولـــدر أن يــكـــون بـــ الــــــبـر


  - وذالك لي نـــــــــــــ الــــــورد يــــوم كـــــان الــــــــــــت ذر




 ولــــم تـــــــــن تخثـى 'الــــــنـر فــارتـــاع مــن عـــظــم الـنـطــر
 ن وللـــــــــــجـــــــون وللـــــنير
 له مـــنــــــــرف الـــنــــــــر
 وجـه الـبــــــــطـــن مــن نــظـر
 بــعــة كـــــــــــت عــــــــــر
 ب وكــــل آيـــات الــــــــــور
 مـــــــوا الـــــــــــــــة والـــــــدر



مــا الــتــــــــبــــــل ســوى ولا

 لا ثــــــت مــــــن عــــــــاداه أو ولـــــن تـــــــــــــــــــع في ولا بـــاب الـــرْجــــا بـــاب المــدنى


 مـــامـــوه مــن هـــون الجـــــــا



 كـــالـــنـــــوب يـــبـــمــره على

 بــاويـــهـــ لـــ يــــــــــــــوا هــــــوا الـــنـــبْتــــة والـــكــتـا




## الشّيخ موسى' بن الحسن الفلاحيَ









 والدّورق، تأليف التّبَد مادي باليل الموصويه" .

رواحـل عزمـي تـتطـع المهــــة الشعنا تجـوب الــفـيـاني شـوق مـــواكـمُ حــــا تــوتــلـكـم أن تصـلمحـوا حـالهـا الرنًا




إلى بـابـكـم يـا كـاظـم الـغيـظ يـتــمت دعـاهـا هـواكــم في الأظــلَّة فـارتمـت
 سـمـوتُ ولاتـي في جـبــال ولانــكـم وصـلـت بـعـدق سـبـل وذي بــحبـلـكم جـــت غـنـها والأهل في جنب حبَكم

وله أيضاً في مدع 'الامامين الكاظهين ـعليهما السالم .












وله أيضاً ـرمه الهـ ـي الكاظمين ـ عليهـا السَلام .




## الشّيخ قاسم الملز"






عَّد عل اليعوبيّج ج

فـصـوتب طـرني الدمـم حـزنـا وصــــدا غـداة نـاوا والـعــيـس طـاربـهـا المـدا فـــذ بـعـدوا عـنـي غـدا الـعـيش أنكدا

 غــرام أتــــــام الــــلـب مـنتي وأتعـدا بـصـبري ومـاري النـندا بـسـوى القدى أم الـشُـمــل بـعــدَ الظَّاعـنين تبـدَدا فؤادي ربـع تـد خـلا مـن بــنـي المـدى

 إذا تـطــعـت في اللَــيـل فجّـأ وندفـدا
 فـعـاد بـهـا ني أهـلـه واجــداً هـدى
 ولي كـبــد رقَــت لـنــتــد أحـبـتـتـي وتـد كـنـت رغـدا لميش في قرب دارهم ومـا كان يـعـشـوا الـطـرف تـبـل غراقهم و بـالتُلـعـات الحـمـر من بـطن حـاجـر
 أأحـبــبــنـا هـل أوبـة لاجـتــــاعـنـا ولـم يــــجـنـي ربـع خـلا مثل ما شبجى نوىى الـعـترة المـاديـن أخرم مـهـجـتـي





ومـنــهــلـهـــم اللــوفـد تـد سـاغ مـوردا فـأبـكـى أسـأ عين الـبــتـول وأهـدا وتـد نـقــضــوا مـنــه عــهـوداً ومـوعـدا وأدنـوا إلــيـه مـن لـه كـان أبـعـدا
 ولا قـلـب رجسس مـن لـظى الغيظ أبردا فــروّت دمــاه المــــــرفـيت المـهـنـّـدا ولـكــنـــه مــن يــوم بـــر تجـنتـدا يـزيـدأ وأن يـعـطـي لـبــيـعـتـه يـدا ويـســلـس مـنـه لابـن مـيـسـون مـــودا
 تخـرَ لـه المـامـات لـلأ رض ســجـــدا أخــاه أبـا الفـضـل التذي عزَّ مـفــدا
 نـهـوضـاً وجـيـش الصـبـر عـاد مـبـدَدا عــديــم نــصير فـاقد المصـحـبـ مـنـردا إلـى أن رمـي بـالقـلـبـ قـلبـي لـه الفدا بـعيـنـيـه يـرنـو النَهـر يـطفـح مـز بــدا إذا مــا تـعــفــى كـــل رزء تجــدندا كـســا الــديـن حـزنـا سـرمـديـاً غختلـدا وتـد مــات مـظــلـومـاً غريبـاً مـشردَدا وفـارق نـهــج الـــتّ بـغــــــا وأبـعـدا فـنـادره رهـن الــبــوس مـصـنَـدا فـكـــل فــؤاد مـنـه حـرنـــأ تـوقَــدا

وسـحـب أيـاديـهــم يـسـت ركامـهـا تضـوا بين مـن أرداه سـيـف ابـن مـلجم

 وإنْ سـهـامـاً أقـعــدوا نـعــشـه بـهـا لـم تخـب نـيــران الضْـغـائـن مــهـمُمُ إلى أن تــــاضــوا من حـسين ديونهـم
 وســامــره ذلآ أن يـسـالــم طـانـعـاً فهـيهـات أن يستســـــم الكَلتيث ضارعاً فـجـرّد بــأسـاً مـن حــسـانـام كـأنتمـا اذا ركــع الهــنــديْ يـومــأ بـكــفــه
 رآه وبـيـض المـنــد وزّعـن جـســـــــ فنـادئ كسـرت الآن ظهـري فلم اُطق وعـاد إل حـرب الــطـــــاة مـبــادراً ومـا زال يـردي ألـَــوش في مــلا تـه فــــال عـن الـرّمضضـا لمـيـف جـوانـع مـصـاب لـه طـاشـت عــول ذوي الـحجا ومـا بـعـده إلآلا مـصـاب أبـي الرضا أتـهــدأ عين الـدَّين بـعـد ابسن جـعـفـر فـعـن رشــده تـاه الــرتشـيــد غــوايـة سعـى بـابـن خِير الـرّسـل يـاخـاب سعيه ودس لــه ســـتـــاً فــأورى فــؤاده
M.




## الشّيخ كاظم سبتي









الشَعة ج 0/9".

وهـي لـرأس المـلـك لا المـلـكِ تـــج تـعــنــوا 'لــبـغــداد مــلـوك الــروى' إن جــنَ لــيـل الــدَهـر فهـو الـتـراج

 رجــوت مــن حــلا بـه مـــلـــجــأ
 بـحـر نـدى' طـمــى ســمـاحاًا ومـا عــنب إذ الأ بــحــر مـــــــٌ أجـا مـن جـور دهـر ضـاق فـــــه انــفـراج فــلا يــرى في بـــابـه ذو احـتــــــانـا ســتــــــم =هــر مــا لـه مـن عــلاج
 يبــلــو ظــلام التَــــل واللتــيـل داء

والـكــاظـمـين الـــــــظ قـلـبـي صـبا


'بــكــن مــن آوى لمــــــواهــــا
ولا تـــرثن في غـــيــره شــــفــيــاً
زيــن فـيــه الأ رض مـن زتــن الـســ
رواقــــــه راق فــــــذا نـــــوره

 AITY-T-ITYV


فـنــاق ســنـا نـوره الـنــــــــريـن


 غـــدا مــغـريـا أفــــــه مــشـرقين



 هــئى تـــد أضـاء بــنـــور المـــنى



 إذا جــار يــومــأ عــــــــك الـزمْمـان
 -IPYI = 1 - Iry
واتَفت في أثنــاء تـعمير هذه الطّارمة أنَ أحد التّجَارين بينما كان مرتقياً أحد

 الأعواد، فتعلّق به ونجا من الموت المحتّم، وقال فيه الشَّيخ كاظم سبتي :

فـــــقيــت نفسي وهي وامهية القوى لأنشر مـن مـــح الإمامين مـا انطوى
 أجــلْ مـن الوادي المقـدس ذي طرىّى


!إلــي بــــبّ الـكــاظمـين حبوتنـي الوني بـجــودك فــاحـلل من لسـاني عقـدة نـويت وإن لـم أشـف مـن شــنـئــــهـمُ
 هــوى مــن أضـا: الــــورمـنـطورهامـرو!


## الشّيخ كاظم الهرّ الحائريّ







الأمِن ج /all".

وأطـنــل في بـالي الـــــــول أنـيـنـي
 قـد عــاش أزمـانـأ عــــيــب سـجـون نـــانــي الــــيـاد يـــلت داد المــون مــن كــز هــتـــاز مــــــاك مـهين


 ولقـد حـكـى الـصـــيق يوسف إذ أوى'

 يــلـــــى آتـني لاقـاه مــتـا سـاءه تـبّـتـت يـدا الــسـنــديّ فـيـمـا جـاءه ولأيتي وجــه يُـلـطــم الـوجــه التـني

## الشيخ بُيل خيس








السلام من ادب الطن ج • / /AV . .

مــنــتــصــة عــلــيـه في عـلـــــائـه والــروح ادمـى الافـق مـن بــــــانــ قـــــع تــلـــب الــديــن في نــدائــه دجــــــة مــنغـــبــت عـن ســــــاتـع فــطـــبـــت الاكـــوان في نــعــائـــه مــغــطـــــــداً ومــات في غــــــائـه


يــوم بـــه الــعــرون عــاد مــنـــــراً ان لـم يـشُــــع نـعـشــه فــلـم تكـن

 يــاقــــــر الاســلام قــد امسى 'المـدنى
 هــذا امـــام الـــت عــاش في الـعـدنى لــتــد ثـــوىى بــلــــــــه ومــا ثــونى

## الشيخ معسن ابو الحب




في الامام موسى بن جهغر عله السلام مذهالمطورعة ..

لــتـحــظـى بـالألمــان وبـالأمـانــي
لا يـــاقــــاصـــد الـــزوراء عـــرّج
عـلــى الـغــر بـي مسن تــلـك المـنـانـي
 اذا لاحـــت لــديــك الــــــبـــتــان اضـــاءت حين نــودي لــن تــرانــي ونـــور يعــمــــد مسـتــــــــاربـــان

وحـث الـركــب ان تـبـغــي نـجـاحـاً
فــطــن واســع وحــج بــهــا ولــبّ ونـعــــيـك اخـلـص واخـضـع خـشـوعـاً فـتـحـتــهـــــا لـعــــركُ نــار مـوسى فـتــــــك الــنــار نــور الله فــــــــا

## التّيّد كحس الأمين العامليّ







 الأمن ج




الشّين محمّد الملفة
كان أبره إسماعيل بيقّب بابن الالنفة، ومر لفب لبيوت كيبرة في بغداد تمنحه








البند...





 متنه في غاية البعد، ولو تلَّسس من شورقك ذالك المضد المبرم، والتّاعد والمعصم ، والكق

 حــيـا من رايتق الطيب أو الكشع الْذي أصبح مهضومأ نحيلا مذ غدا بجميل رضونى

كـغلابـات مـن الرص، كــوّار من الدَعص ومدتجى ردفين عليها ركبا من ناصع اللّلور

 مـات فـذا مـنهب أرباب الكمالات، فدع عنك من اللّوم زخاريف المقالات، فكـم قد هـذّب الــبَ بـلـيداً فندا في مسلك الأداب والفضل رشيداً صه فما بالك أصبحت غليظ الـطبع لا تعرف شوقًا ، لا ولا تظهر توقاً ، ولا ولا شمت بلا بلخطيك سنا البرق اللّوعي إذا


 تضسيـت لـيـال ســــح الـدّهر بها مذبات سـكري فرقف الرّيت بتحقيق فـا فـا قهوة إبريق وشــومـي وردأ لاح ني وجـنـة خـد فـاح لي عرض شــنـاه ، وإذا ما جنَ ليل الشعر من

 سـوىى التَـــم لأصبحت من الغيرة في الحيرة حتتى جئتني خجلا تبدي اعتذاراً، ولأعلنت




 يـوم رمات وسط مضمار المعالي قصب السبق ، حكى وئى جودها الورق إذا جاد على الرّوضة


 الـبشر لـدى الحشر، إمـام طـفـت الأمـلالٌ في مرقده إذا هو كالـج وللتُقوى هو اللنهج ،








 جنان اخلد داراً ومقاماً .

## السّد محّد جال الهاشميّ





تـبــكـي وتـهـتـف باسـمهـا الأحرار




 يـدعـو الـزَمــان فـتـخـشــع الأتــدار روحـاً بــ تــتـنــنَـس الأشـجــار

 بــن تـــــوة فـــــهـا الـــيـاة تــدار كــلّ المـــــارف شــارة وشـــــار بــنــــرولــا تـتــــــدر الأســــار
 مـنـه حــصير تــد عــلاه غُـــبــار

ذكــراك نـــور للـــــــــــاة ونــــرُ يــا ســابـع الأنــــار في الأفـت اتلـنـي


 أو كــالـــــــع يــــــــر الأجــواء في

 قـد كــــت تـرســلها لبـبـك دعـوة
 كـم يـنــهـم هـــم البـلاد ومـا بـهـا كــلّ المشـارف ملكـهـم فـلهـم علـى
 لـم تـعرض الأجـيـال مــل حـياتهـا


نــبــوتـــــة هــي للــــيـاة مـنــار نُــــزنــا وعــنـــا زالــت الأخــطــار لــغـد اتـراب الأ رض وهـو نُــــــــار

 يــشــــو بــحـــــــك شــعـري المـدّار كــالـنـــــر تـهــــم عـرشـهـا الأغيـار تـبــغــي فــنــاء للــــــدنى ودمـار فــكــانْ ســجـــنــك عــزة وفــخـار طـــاتـــاتسهــا تــتـززتد الأتــطـــار تـتــوجـــــ التــــــطــــاء والأغـــــــار مــن كــــــده تــتــبــــرنرأ الأشـــرار يـبـكــي الـبــــــان وتــــدب الأثــــار هــــــا يـرتـأي فـيـطـبــت الجـزاز تــرة، وفــيــك ســتــدرل الأ وتــار يـرعـــالك ســجــن مـوحـش وإسـار وكــانـــمــا هـــو كــوكــبـ سـيــار فــــة يـــطــن حـفــــتـــهـا الـعـار فـســــــاء خــلْـق بجـده الـطــيــار فــجــر بــه تــتـــــزَق الأســتـــار

تــقفي الــــــاة بـه لـتـرعـى ' اُسـرة هــي صـنــــوة الله التـتـي بــولانـهــا عـاشــت بــإتـتـار ولــو رامــت غـنـتُ لـكـنَ أهـل الـبـيـت قـد زهـدوا بـهـا

 هـني مـواقـنـك التـتـي أعـجــازهـا ورأتـك ســداً دون مـا تـبــغـي ومـا فـمشى لــــجـلـبـك الرتشـيـد لـسـجـــنـ أخـفـالك مــل الشّـمس تحجب وهي في والـستجـن يـصـبح فيـك مـدرسـة بـهـا ونـتـلــت للــتـنــديت أْهـبــث فـاتـكٍ قــاسـيــت مــنـه نــوائبـاً في وصنـهـا كـــان الــرّشــيـيـد يــوجَـه المــزار في هـل كــان يــمـل للـتْـبـــي وآلـه

 وضـعـتــه فــوق الجسر تـقصـد هتـكـــ صـاحــت عـلــيـه لكـي تحـط مـــامــ رامــت لــتــطـفـيء نـوره فـإذا بـه

الحاج محمّد جواد البغلاديّ
لقد سعى' هذا الحاج إلى مثوىى الجام الكاظم موسى بُن جعفر -عليه السّلام- في
حاجة يطلب قضاءها وهو يقول :



وتد شطر هذين البيتين السَّدَ مهدي بحر العلوم :



 وقد ختسها الخطيب عبّاس البغدادي بقوله :

 والمـــوى مــركــبــي وحـبتـك زادي

 عــنـد بـاب الـرْجــاء جــد المــواد

وللاُستاذ عبد الباقي العمريَ :
 د معــتـــــد مــوسى 'بـن جــعـفــر او

## السّيّد عمد المائري




 عشر ـعليهم التسلام. هذه المرشَعة ، مقتبسة من (اشعراء الغريت، عل إلحاقانيّي ج ."YYY//.



## الحاج عمّد حسن كبّة





ميذدسة شعرينة هذا التأريخ.


في طـــور مـــوسى الـــــــــاظــــم (

 أكــــــوان والــــــــــــوالــــــا

 بــــيـــــس أو الــــــــــــــارم ق ائـــتــــــــتـــت لـــشـــانــــم

 : (زهــى رواق الـكــظـم (
 عــــــا فــــــا















## مُّل حسين الإصفهانـي





$$
. « \wedge \Lambda-V Q
$$

في مـلــكــوت الـغــيـبـ والــَّـهـــاده فــأشـرتــت مــــــــارق الـنـــاسـوت فـانــدلَ فــيـه الــطــور والـنـــور مـعـا
 بــل هــو مسـنــتــهــاه في الـظَـهـور وعـــزَ في نـــعـــوتـــه عـــن عــــنـ
 وتـبـلــة الــاجـات مـوبى الـكاظـم اُمَ الــكــتــاب وابــن خير الــــيـــره وتـبـــلــة الــشَــاهـد في الـشَـهــود
 بســه اســـتــنــــار كــلز مــســتـــنير كـــانتــهـــا تـــدور حــول طـــوره

أشــرق نــور الـعـــلـــم والـعــبـاده
 أو نــود طــور البــبـــروت ســطسعـا والــــــور فــان في فــنــاء بــابـه
 نــور تــعــالــى' شــأنــه عـن حـدَ

 أبـو الــعـقــول والـنــــــوس الـنـيـــرة
 نــور ســــــاء الــذَات والـقّــفــات فـــالــــت صـــبـــع الأزل الــــنـير أخــاءت الـتــبــع الـعـلـئ بـــــوره

# أقرأ الشعر الحرّ 



 لـــه الحـــلانـــة الالمـــيـــة في يـعـربـ حــقَـــــاً في تجــنَـيــاتسه عـن ذاتـه الـعـلــــا وعـن صـفــاتـ

## باب الرّحة



 وهـو مـطــاف كــعـبـة الإسـلام




 بــاب مـــيـنــة الـعـلــوم والـــكـم ســــرَ عــلـــيَ ني عـلـــــوَ رتـبــتـه

 وكــيــف لا وإنتــه ابـن بـجـــتــ


 لمـــــــــك عـرشــه بـالاسـتــحـقــاق

لــغـــــبـ ذات بــاريء الأشـــــــاء

 فــانتــــ كــالــشَــمـس والـضَــيـاء

الستجن والستر







## صلا ته الوسطى'

 عــن الــكــبر المـعــتـــالي الـشَـان إذا تـــلــى الآيــات في صــلاتــه وهــو على مــا هـــو مــن خـــــــوعـه
 مـــن بـــــن الــغـــايــات في تجـرّده
 وصــاحــب الـضَــراعـة الجـــــيـلـه بـــــــوره الـــز|"هـر في الــستــجـــود ســحـــانـــب الــر"مـمـة مـســتـشــــــره عــن قــوسي الــنـــــزول والــَـعـود لش والـــــغــــــــــــاء في مـــــراده
 تـكـــــيــره مـن أفـصــع الـبــــــان

 كــــــا يــتْـل الـعـلــــيَ الأعـلــى

 وهـو حــــيـف الــتــجــده الـطـويـلـه وأذخــــرت عــــوالــــــ الــــوجـــود كـــأنَ مــن دعـــوه الـــــــزيـــره يسعـرب في الــــــيــام والــقتـعـود
وني قــعــــوده عـــن انـــــــــــــاده

المعاجز والمآثر
آيــات مـعــجـزاتــه مـرتـســـــه









## باب الحوانج










## الكوارث والمحن




المؤتدر الماللي للإمام الرها علبه السلام

أنــاد وجـه تـطــري المـعـــــوره والمـلأ الأعلى اســتــــــارت كـــــلا مــوسى ربــــبـ المجـــ بـل ربَ العـلا
 ظـــــــــا إلى الــبــــــرة والـزَوراء
 مـن كـبـس الـتـنديَّ رأس الفـجره



ونــوره في ظــــــــــة الــطــــــوره





 ولـــم يــزل يــــالــع الـــبــوسـا


## المصفّد المسموم








## النعش المحمول



 مــن أنــنـس تــــوبـهـا عحـتـرتـ

 نــــش تـطــــوف حــولـه الأنــلال

 شـــتــــــه الـــــــــــول والأرواح

 تــنـــو في غــربــتــن عــلــيـي












بــل رفـض الـبـاطــل رفـضــا رفضـا ورا فــلا وربَ الـــرش لــولا الـكــظــمـ

## السيد عحمد الشيرازي

مو المرجع الدبني آبة اللا العظمى السبد حمد بن السبد مهدي الثبرازي ولد

 ولد كتاب شعر باسم المدائع والمرائي للأثنة المصومين عليهم السلام له في الامام

موس 'بن جعفر عليه السلام مذه ..
يِ مدح الامام موسى بن جمعر الكاظم علبه الـلام .







 في عــــــه الـزخـار كـالــدء مـاعلا

 لـولاه لـم يــــرف نـفــاق رشـيدهم

وله في رئاء الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام













## السّيّد عحمّد صالح القزو ينـيّ




السّلام ص \& «".

كــم بـت مـن فرط الشَنجـى في سـهر أشـــاطــر الــنــجـوم حــول الـتــمـر












الشّيخ محّد طه الحويزيّ المولد سنة



 الاناقانيج (1-/9


فــادخـــــــوا الـــبـــاب ســـنـــــا


فـــــــــــد نـــزلـــت إذن بـــوادي


 أغــوتـــك عـــن بـــاب الـــرتشــاد




## السيّل عكمّل علي الغريفيّ البحرانيّ




 الزمـامِن موسى بـن جـعفر وحفيده الجـواد ـعليهـا التـلام، فصيدة نفلتها من


لــن بــخير الأنــام مـوسى 'بـن جــعـفـر فهـو مـنـجـي الـوجـود طــراً مـن الضّـر كــل مــن خــــان ذنـبـه يـوم يكشر خــاشـع الـطرف واسـأل الأجـر تـؤجـر ـــ بـاب الــطـهــر الـــــــول وحـيـر رهــــة اله عــنــــده كــيــف تــنشر وبـه نــور خــالـــق الـكــون أزهــر وجمــال الجـواد كــالــحـبــح أسـفــر وهــو أعــلــى مـن المـديــع وأكـبــر صـف هـيـهـــات تــاه مـن فيـه فخـر ن ومـا خـاب فـيـهـهـمــا من تـبـصر
 مـــه هـذا الـعــون الـعــظـــــم تـنـور

أنــت مـهـــــا دهـالك لـدهركُ بـالشَر وتمـــتــــت بــه ولا تخــش ضــــــــــراً وهــو ظــل الــرّنــن يــنـأوي إلـيـه
 فـهـو بـاب الألـه بـاب رســوله اللّـ قــف وتـبتــل أعــتـابــه وتــأتـل فــهـنـــالك الجــلال فــيـه مـــــــم
 لـيـت شــعــري مــاذا يـعـــال لمـوسى وبـفـضـل الجـواد أنــى يكـيـط الــو فـهــــــا في ســــا المـعـارف بــرا بــهــــا تـهـتـدي الـعـوالـم طــراً وعـلـى الـكــون قـد أطـْــلا بـوجـــ
rYV
الاامام الكالطم(8) وما فيل من الشَرفيه
مـن غـدت بـاســـه الوجـودات تـفـخـر لــم طـرَاً مـن قـبــل أن يــــــق الذذر

أو تــــدري نـــــامـــــــي أيّ جــــد
خــاتـم الــرتـــل صـنــوة الش في الـعا

 فـــك لا في سـواك يـا ابـن الــطـهـر



## الحاج محمّد علي كمّونة









 سراعـأ إلى الزوراء عوجـوا وألمـــوا

 إلـى الـطور حيث النور يبدو و يكتم

 ولاح ســــاهـا والــَــام

 إلــــه مـع الــــارين والتّــلـ مظـــم







 و ينـحـط عنـه العرش ومـو المعظَمـم

 أنــاسُ لــعـرش الش ركـن مــــــوم






أيسرجـع صـفر الكـت آمل نـيلهـم وهـم خصـب أبــاء الرّجـا عـام عَلم يخيـب ولا اتـرجي يخـاف و يهـنـم

 مــــاخ ذوي الآهـال فيهـم ومــهـم

المونْر اللالمي للامام الرها طبه الملام
 ولـتــا رأيـت الـنــوز يــــبـع تلوهـم


 وجــودي وإنتـي مــــهــمُ وهــُ هــمُ

 عــصـاي وحـاشــا أنَ مـثلي يمـرم

 وسون أنـال التـصـد مـنـــم وأغـنـم

## الشّيخ محّد علي اليعقوبيّ









 الكشميريّي.














 ولو تـعي المغسب مـا في التلب من ألم الم




وله أيضاً في الامام الكاظم موسى بن جعفر -عليه التّلام.




 بـبـغــداد مـن مــجــن لآخـر يـنـــل ويـرسـف في الأمـفــاد وهـو مـكـبـل فـأدرك مــنـ الرّجـس مـا كـان يـأمـل لــديــه ولاحــان عـــلــــــه يــــــلّل لـه الــنــاس لا تــنـــوا ولا تـتــوحــل
 عـن الآل لــو أنَ المـعـاذيـر تـقــبـل

يـعـاني وحيـداً لـوعة الـتـجـن مـرهـأ
 ومـات ســـيـمـاً حـيـث لا مـتـعـطـف تضى 'نــدى مــلـتئ عـلى' الجسر نـعشه
 فــل لبـنـي الــبـــاس نـــم اعـتـنارهـا

## السّيّد عمّد الفلفل

















 وســتـاكـــم ثــدي أخــهاق بــهـا عــا بـاذوات أكـــــــــت عــلتـــة إيـ

كـــن والـرّاجـي المـبـامنـن فـــاهـا




 عـصــنـة الــــالم والمعطي رجامـا





















 وامشـي بي رسـلاْ نــا تـدري عـى الـالـ















## السيل مكمل مسهوم


عنـوان (ندوة بلاغة بلاغية) فال : اللمالم الناطل الاديبه السيد معد بن البيد


 المسن(ع) . وله بدح الامامِن الموادين عليهـا السلام وعي من أواسط شعره :

خـلـهــا تـدمـي مـن الـسير يـدامــا تا تسعـقـهــا فـلـتــد شــق مـداهـا






 طــالـبــا للـنـنــس مـا فـيـه هـداهـا ولمـن مــن جــوده نــال عــصـاهـا زورة تــطـغـي عـن الــنـنـس لـظـاهـا أشــهــيـــيني جــانـب الـزوراء هـل أم لـــعـيــنــي نــظـــرة ممــن رأى للــشــهـــادات فـــأنـتــم شــهــــاهـاهـا مسنـل مـا نــلـتـم فـانــتـم غـر بـاهـا
 بــل ولا نــال اغـتــرابــا غــــركـم

المؤنمر العني لجاجمام：الرضا علبه الـلام



 أرض（سـاــراء）نــــــت من ثـراهـاهـا تـبـــة فــيـهـــا رجـاهـا ومـنــاهـا
 وقـل الـبـشــرى فـــــد زال عـــــاهـا رضـا جـابــة في حــال بـقـاهـا وفــــاهـا مسن ثمـوم أبـهـــــتـنـي مـن عـداهـا عـصــــة الـعـالـم والمعـطي رجـاهـا الله لــبـــى دعــوة في مـشــتـكــاهـا لي بــأن أسسـعـــد يــومـا بــلـقـاهــا خـــــــــت الها الى يـــوم جــــزاهــــا أمسـد الايــام اقــلــــــد عــطــاهــا ــخــــق والمـوصي لـه مـن نـظـراهـا مـن رسـوم فـالــعـدى رامـوا عــاهــا أن يـرى مسبــدؤهـا أو مـنــتـهـاهـا راهـا الخضر，حـــفــوفـا بـأمـــلاك سـمــاه بـانــحــــار فـمـتــــ خــضـرا نـراهـا امــك الـزهــراء واجـهــد في رضـاهــا والـــواضي مــن دم طـــال بــكــاهـا سـيـن يـوصي الـكـل كـلا بـحـــاهـا مــن يــد الاقـدار مـاحــم قـصـاهـا

جــــدكـــم أعـــظـــم تــــدرا وأذى وســقــاكـــم ثــــي أخـــلاق بــهـا يــاذواتــا أكــــــــــت عــلـة ايجـاد
 تُــم عـــج يــامـرشــد الـنــنــس الى

 والــق عـنــهـــا حـلس وعـــاء الـسـرى واطــلــب المــاجـات تحـظـى بـالا ثـــــ انـــهــــــنــــي نــلا فــوة لي نــحـو سـرداب حــوى خــوف الـــدى وامــش بـي رســلا فـــــا تــري عسى وادخــلـن بـن خــاضـعا مـستـشـفـعـا نــتــرأ الـتــــــلــيـــم مـنـــا عـــَ مـا يــــاولي الله والمسـعـــطـــي مـــدى والــــضير الــشـاهــد الــاكـــم في الـ قـم على اســم الشّ أثــبــت مــا بـــــي
 وابـســط الـعــدل بـعـيسى الــروح و
 جــرّد الــســـيــف لــــارات بـنـي تـلــتـقــي جـيـش الـعـدى ضـاحـكـة ابــــنـوا للـدنـع عـن حـــامـيـة الــ لــم يـزالــوا في الــوغـى حـتـى جـرى

## التيخ عحتد الملّل

من ميــاسير أدباء الفيهاء وصدور شمرائها ، ومن شيغخ صناعة الأدب فيها،





 كتاب „البابلبّات، للشتخ عمد عليَ البعغوبيّ ج






 فيه ارتـكـبـت مـن الــذنّنوب عظـيــــا
 أحــرار إلَا أن يــــــبت ســــــــــــا


 ومـرابـع كــنــت مـراتـع لــــــــــــا أعــــــن يوم رهــــــــهـن عـن بـن الـــوا



 خسـرت لـعـركرك صفـتة الدهـر الْنـي


 مـن بـعـدهـمـ أو يـــصف المظلـوما





 مــــع الـــــــواظـر في الدّجـى التَهـويـا








مــنح القـلوب مصـابـ ستــماً كــا روـا

## الشّيخ مرتضى' آل ياسين








 حين أضـــــــوا في هــواهــا بـــوسـا فــتـرأت الــــــن مـــــهـا دروسـا فـارشــــــــنـي فـعـى 'الجـرح يـوسـا



كـــم لـــاظ اروئـتــنـــي جــراحـا لـيــس يــرسي البــراح الاَ بمـدحـي

## الشّيخ مطر الغرويت





إذا مـا دهــالك الــدهـر يـومـأ بعـضـل وأنــزلـــت في واد مسن الهـول غــطـر


## الماج منصور البشتي






 .«YY9








 فـــــك الإمـامــة تـبـكـي عــــى

 فـكــــف الـتــبـيـل لنـيل الــيـاة



المُتتر السلمي للامام الرضا علبه الـلام

وهـل تـألـف الـنــفـس ســلـوانـهـا عــلـيـه الــفـضـا ضـاق حـيــرانـهـا فـــالفـــب أحــشـــاه نــــــرانــهــا
 بــ أشـــنـت الـــــوم أضـنــانـهـا ديـا

أيـهـنـى لــــيـنـيَ طــــب الـكرى'


 عـلــى الجسر مـلـتـنى بـرمـفــائـهـا

## السيد موسى 'الطالقاني


 -

 ولكـم نـهـهـت بــتـل اعبـاء الـعلى' والـــــوم في بــغـداد أصـبـع لاويـا








وله يخاطباً الإمـام الـكاظم موسى 'بن جعغر ـعليه التلامـ ـ متتبس من ديوانه ص
 تــنـــت مــنــك أن تـقضي ديـونـي وأرجـــو أن تــبــلـــنــهـــا مـــــاهـا

المزتر السلىيل للامام الرما علبه الـلـام $\qquad$ ros



بـكــت يـنـعـش الـرَّاجـي نـــاهـاهـا

فــتـل للـــَـامـتين بـنـا أفـيــــوا
وأرجــع مـــــــ، مـــــروراً لأهي

## الشّيخ موسى 'عحي الدّين




 التقعنج • 1















## 








 مرآة الزّزان يغول :





 أعلام القرن الخامس نصيدة . „الغنديرج

 تـضـــيـيء وتحـت الــَـرىى لا تــــــرُ وبـ بــالمـا لا تسـفــور الـبــــــور فـتـجـري لـــــــــلْ مسـهـا النّحور



عــبــس يــراه امــرؤ تـــــطـــريـر



 يــــال الــنـي لـم يـــــــه الـــــنــور




 لــن فـرض الـــبَ فـيــي الـــــيـر








 وحـزب الـطـلى حــــن حـرّ المـجير
 ويـ الأرض مــــــــم صــــيَ صـغير
 وتـــد تـــام دجّـــانـــــا أعـــوز فــلا خــــدْبَ مـنـه لا يــــــــــون

 ومـن نـجــل ("صـادق آل الـعـبـا)"






 وشـافـــهــا خصــــــــا في المـعـاد


 أيـا شـيـعـة الــقت طــاب الـــــات فـــتـا حــــاة لــنـا في الــــصـاص
 وبـا آل عــوف غـيـوث الــُـــــول













## الستّد مهدي الأعرجيّ

 بالأعرجيَ. وند ورد في كتاب "رياض المدح والرتّاءه للشّنغ حسين البلادي ص

 غرةًا، وكان تاريخ وناته "(مهدي غرق") .

رحــلـوا ومـا رحـلــوا اُهـيـل ودادي إلآ بــحـصــن تــصـبـري وفـؤادي





 يـا دار تــد ذخـرتـنــي بـعراصـك الـ بــالأهــــل والأصـــــــــاب والأ ولاد سـس سـوالك نـصرف مـن إمـام هـادي واســتــتـبــلـوه في خــبــاً وصـعــاد عــهـــد الـــنــــــيَ بآلـــه الأبهــاد ســور ومــنـــحــور بـســيـف عــنــاد وبــطــوس ذالك وذالك في بــغــداد

المُتدر اللالمي للامام الرطا عليه اللـلام
مــوسى 'بــن جـعـفـر عــــنة الإيبـاد عـضت الــــــــود ومــــــــل الأصـفــاد قـســـراً وأظــهــر كــانــن الأحـــــاد









 لأبـي الـرّضـا لـم تحـتــــــل بعهـود

 إذ لــــس فـيـــــا قـد جــنـى برشبـد ســــأ تـنـوب بـه صــــور الـبــيـد
 وعــــيـه جـهـــرأ بـال|هــانــن نـودي

 مـوسى بـن جـعـفـر هـجــــة المعبـود


لمـنـي وهــل يجـي أمى "منفي علـى'
 فـطـع الـرّثـيـد عليه فرض مــلاتـا


 تــف بي عـلى' تــك الديتار فلي بهـا

 حـيـث الـُرىٔى حـاكت لم كهف الميا
 بـا جــنـة الــــردوس مـا بـال المشى ذهـبـت بـزمرتك التّيـالي الـتـود يـا

 حـبــــــوه في طــامــورة لــم يـــــنــجـر












وله تصيدة أخرى في الْمامين الموادين ـعليهما السّام .
 ولا تـطـلــب الـــاجـات إلآ بـبـابهـا

وله أيضهأ في الإمامِين الكاظمين - عليهما التّلام .





 جـوداً يـنــجـع مـطـالببي وقضـائهـا

وله أيضاً في الإمامين المهامين الموادين ـعليهـا السَلام





رمـانـي صـرف الـدّهر مـن فـوت شـاهت


## التّيّد مهدي السّيّد داود الملّيَ






مــوســــى بــن جــعــفـر والمـواد


هــــذا غـــــــــــاث المـــــائــــــن مـــلــكـــا الــوجـــود فــطــوتـــا بـــالمـــود عـــاطــل كــلز جــيــد


مـوســئ بـن جـعــر والجـواد ومن هما



## السّبّد مهدي القزوينيّ





الشبعةج •

حـئـــــــا الرَّكب مـن أتصى الـبـلاد


 سـرادق في الــكـــــــبـبـ بـلا عـــــادِ
 صــبــارف تـــد أعـــت لانــتـتـــد وني صــــــد الحصى 'شـــرر الـزَزنــاد ســطـــراً للـــهـــدايــة والــرتــــاد بسـجــــح التلــــل للـــــاري هـوادي
 بستـعـــد مـــــل أوتـاد المـــــاد تـــرتــــد نـــــار مـــــوسى' والبــــواد فـــــدكـت الـرّعـات على الــوهـاد

إلى مــوسى 'بـن جــــــنــر والبـــواد






 وتـكــتـب في صـحـائف للمَـــاري
 فــتـهــوي للـقــرى تـبــل الـتـــدانــي




المزنهر الطلمي لِمام الرضا علبه السلام
 وتــد فــتـت عــلـى ذات الـعــــــاد

 وغـونـا المـــــتــجير مـن الأعـادي مــا كـهــف الـنــجـاة مـن العوادي تــهـاونى بــي مـن الــنــجـب الموادي بسلــنــت بـبـــابـــ أقصى' مـرادي

فـــــالـك كـعـبـة مـن كـلْ نـــج وعــزت أن تــطـــاول بــارتـــــــاع تـبــاب بـالــتــهـى نـيطت وضـتـت فــــــاللــه مـن عــــــــمين فــاتـا مــــا غـــــــا الـــؤتـــل في نــوالِ
 تـصـدت إلــــهـــــا أطــوي الفيـياني وألـــــــت الـعـصــا ني بـــبـ مــولى'

## الشّيخ مهدي المراياتي


وتوفيّ سنـ

 مومى بن جعفر - عليه التّلام .



 بأثـكالٍ مندسبة دفيقة الصّنع ("خرده كاري)، . وقد نظم الشَيخ مهدي المراباتي

مفطوعة وتاريغا هذه المناسبة: .






 هiry.

وتبارى عـلــاء الـكاظميتة وشعراوما في نظم تاريخ سنة افتتاح هذه الطّارمة؛

فقال الشيّي مهدي المراياتي مؤرّخاً :




 AIryy

الiّ

 .

وهـــاشـــم تــرتّ عــــــى وتــرهـــا


 ومــن كــنَــه الــغـيــث في وفـرهــا وأذكــت حــــــا الــذيـن في جهـرهـا


تــنـــام عــــــون بــنــي نــــــــــة
إلى مَعـلــى الــْــيـيم تـفضي الـعـيـون تــنـــاسـت بـبـغــداد مــاذا جــنـت فــقــد غــادرتــه رهـن الـــتــجــون


أتـتضي بــبــنــداد رهـن الـــــــود

## $\rightarrow$





 لـو كــــت تــدرك ســـرْمـا المكنـونـا
 !إلَا انــــــــــى بِن الأنــام مـبــــــــــا ســـراًا لــديـت عـن الــرونى غـنزونـا تــولـيـك عن ستـم الـتّكـوك يـتـيـا داهاً على شـــرب الـــتواء دفــيـنـــــا


 مـناً سـتـطـوا بــتـت النَبيَ جـنـيـنـا
 وئــــــوا دفـاعـا لا يـرون مــعــــــا
 بــــبــؤون مـن الـعـراص بـطـونـا
 خــن مـن تـعرّت داء نـفــك صـتـة مـن يجـهـل الــداء المستـزاد بـجـهـله




 لــم يــــف قــط شريدمـم مـاوتُ وإن
 مســـــولــــُ ظهـر البـلاد فأمبـــوا









 بــنــدائــهـــا بين المـــلا تــوهـبــنـا



 نــــش الــــريـب وأرغـــوا هـارونـا


 اووي الـكـتـاب لدى المــاب يـينا

 أطلـتـت فبـ التـلب دمـاً مذ تضى'


 باب الموائج كبن ينغلت دونه الـ




 حـتّـى اسـتـشــاط لـه الـعـــوَ حـيــة





 كتبت يمينـي بمض عينتكم لكي

## النّانيء الصّغِر








تــبـــور أغـــــــت الآنـــاق نــورا





 ومـن لـم يزل يـالعـلم للـحق نـاشـرا

بـبــغــداد وإن مــــئــت تـصـوراً

 مهـ بــــــران مـن عــــم وحــــم إذا غـارت جـواهــر كــل بـــــر
 وسـابـعهـم موسى 'ابو العـلـم الرضـا

## الشّيخ هادي النّحويّ





 . علبه التلام ومنوسلاٌ به. مأخوذ من كاب (البابلبتات ج


 وقد طفـت في كـلَ البـلاد فـلـم أجـد


## الشّبِ يعقوب بن الحاج جعفر













 اجــلكـــا عن طـرد مـن جـاء لاتـذاً


مناظرة أدبية في مدح الجوادين ـ علبها التلام
ذكر السَسيد يسسن الأمين العامليَ في كتابه (أعيان الشَيعة) المجلَد الشّادس صفـحة
 القزويني ، فجّر المديث والمنارة بدأ في الإمامين الجوادين - عليهـا التسّلام فأنشأ التّيد راضي القزويني :

وذالك غـــــيــــــــ للـــــونـــــــد
بالجود عاطل كزّ جيد




قال الشيخ حسن بن نصّار:










ثمَ قال الشَيخ مسلم بن عقيل الجمصانيت: لقد أفسدتموا أبياتي ! وقال :




ثّمّ قال الستيد صادق الفتَام : على أدب الشّيخ مسلم التّلام، وقال :


مــلــكـ الـوجـود فـطـوقـا كـرمـاً مـا

ثمّ تمثّل بهذه الأ بيات وختمت المناظرة الأدبية :





## مصادر البحث

1 ـ أخبار الزينبات ـ الشيخ الشَف يميَّ العبيدلي التستابة .




 - V

 - 1 - البداية والتهاية - لإسماعيل بن عمر بن كثير التمشتيّي . I 11

 \&1



 19 ـ ــذكرة التبور يادانشمندان و بزركان إصنهان ـ لمصلح الدين مهدوي (فارسي ) .

المؤنتر العالمي للِّام الرضا علبه الـلام
_ Y.
المراغي"

الشَيرازيَ
r
r -


r - r
 المهلآتي
. YA

. r. ا .
 ع


. تا rv

 - • أمد ـ مطبعة العدل في النجف .
|
r ع § § أـ المجدي في أنساب الطالبين ـ لعليَ بن أبي الغنائم المعريَ ـ مطبعة الشَهداء قم . © § §V العدوي الشافعي
^§ - معجم البلدان ـ لياتوت الحمويَ ـ اللّومي البغداديَّ .
§ 9 - معاتل الطالبيّن - لأ بي الفرج الأصفهاني .

- •

. or - موسوعة شعراء البحرين ـ ـلمحمّد آل مكباس الدّيهي البحراني ـ دار للتّراث .
 - \& - ناسخ التواريخ ه0 ـ ــ نـور الأل بصار في مناقب آل النبيَ المختار ـ للشيخ مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي ـ دار الغكر بيروت . . مـدتــة الـعـارفين وأســــاء المؤلّفين وآثار المصنغين ـ لإسماعيل باشا البغداديَ - ov

استدرالك
^ه ـ ـ البابليتات ـ للشَيخ عحمّد علي اليعقوبيَ ـ النّجف . . 99 - شهراء الغري أو النجفيات ـ لعلي الحاقاني ـ مكتبة المرعشي - قم .

المؤتر ا'ناني لجاجمام الرضا عليه السلام

- • ـ الغـدير في الكـتاب والستنة ـ لعبد المسين الأ بني ـ دار الكتب الإسلاميتة ـ طهران .
IT - تراثنا - لموتستس آل البيت ـ قم.
r الممداني العاملي ـ مطبعة الباستان في تبريز.

凤
- 1 - أهل البيت معالم على الطريق - للمَّبّد عامر المللو.






## فهرس الموضوعات

| V | كلمة الموتهر |
| :---: | :---: |
| 1 | الألمداء |
| 11 | المدغل للبحث |
| 10 | الشّينّ إيراميم بن ناصر الهِ |
| iv | الشُيّغ إبراميم بن يهيى |
| 10 | أبو الحسن علي بن أبي بماذ البغداديّ |
| $Y$ - | أحمد الموى |
| Y | الستيّد أحمد الحمديندينيّ |
| Yq | الدكتور أحمد الوائلي |
| Y7 | الستـيّد أُسعد الموصويّ |
| YA | السـيّد إسماعيل الحميريّ |
| rq | الهالج بمانعلي محتّ خراساني |
| r | الشّيخ جابر الكاظلمي |
| r9 | الـــيّد جعغر الهلِيّ |
| \& | الشيّ جعر الشّرجي |
| \& 1 | السّيّد جواد العامليّ |
| or | السّـيّد جواد التزويني |
| or | الشّيّغ جواد تّام |
| 00 | جولة في الحرم الكاظمي |
| $v$ - | الشيّ حسن البهبهاني |
| VY | الشيّ حسن البينائيّ |

vo

الشثين حسين الغتوني الهمدانيت
السـيّد حيدر الهلتّي
الســيّد خضر التزويني
الشّين درويش علي بن شمس الدين الكاظمي الشّيخ راضي آل ياسين التــيّد رضا الهنديت

زيد بن سهل الموصليّ النتحويّ الشيخ سلمان آل نوح
سلمان بن عبدالله بن أبي طالب التــتّد سلمان هادي الطعمة الشّيغ سليمان الظَاهر الشَريف الرّخيي
الشِيخ مادق الأعسم الستـِّد صادق النتام الســـد صالح الحلَّي الشيخ صالح الكوّاز
 الشيخ عباس الأعسم الشيخغ عباس بن الملاَ علي الأستاذ عبد الباقي العمريت
الشيِّ عبد الحسين الحويزيَ
الشَيْن عبد الحسين الحتّاوي
عبد النغار الأخرس

عبد المجيد البغدادي الهلتّي
الشّيخ عبد المنعم الفرطوسي
الســيّد عدنان بن شيرين

190
197
191
149
Y•A
YII
Yir
YIS
Yio
Y17
riv
YY.
MYY
YY
YYO
YY7
Yry
YHE
Yro
Yr
PYA
Yミ1
Y\&
Y\&
Y\&V
Y\&9

الامام الكاظمل(ع) وطا فيل من الشَرفه
علي بن الحسين الأربلي الشُين علي الجشي
السَّن علي عوض
الـتـيّد علي الهنديّ
الشَيْ فاسم معي الدين
الشَيخ قامـم الملخ
السُّيخ كاظم مبتي
الشيّيخ كاظم الهرّ الهاترئ
الشـيْ مبيد نحميس
الشَيْ محسن ابو الحب
التـيَد محسن الأمين العاملي"
الشين سحد الخلفة
السيد مهحد جـهال الهاشـيت
الـاج محهد بوواد البغداديّ
السيد محمد الهائري
الهاج محهد حسن كبة
الشيخ مهمد سسين الآمنهاني
السيد مععد السيرازي
السيد مسمد صالع التزوينيّ
الشيّن محمد طه الحويزيّ
السيد معهد علي الغريغيت البحراني الحالج محمد علي كمونة
الشينِ مسعد علي اليعتوبي السيد مححد الفلفل السيد مسمد مصعوم الشيغ محمد الملاز
الشين مرتغى آل ياسين

المؤتمرالهالمي للاممام الرضا علبه الــلام

| Yo. | اللـين مطر الفروي |
| :---: | :---: |
| YO1 |  |
| yor |  |
| Yoe | الشيخ موسى میي الدين |
| Y07 | الموّيّد في الدين |
| Ye9 | السيد مهدي |
| Y7\% | السيد مهي السيد داود الهلّيّ |
| Y7 | الث |
| Y4* |  |
| Y7\% | المّيخ مهدي اليهنر |
| Y4 | الثينِ ناجي خميس |
| rvo | الناشي: الصفير |
| YVI | المين مادي النحوي |
| Prr | الهينغ يصتوب الهاج |

