## مقياس: الثعرية العربية

اللسنة الثثانية ليسانس: تخصص أدب (الفوج4)

## مفهوم الثعر:

الثعر معدن علم العرب، وسفر حكنتها، وديوان أخبار ها، ومستّودع أيامها، و اللسّور المضروب على مآنز ها، والخندق المحجوز على مفاخرها، والثـاهد العدل يوم النّفار، و الحجّة القاطعة عند الخصام.

الشِّعْرُ كلامٌ منظومٌ بَان عَن المنثور الَّذِي يَسْتُعلُُهُ النَّاس فِي مخاطباتههم بهَا خُصنَّ بِهِ من
 فَمَنْ صَحَّ طَبْعُهُ وذَوْقُُهُ لم يَحْتَجْ إِلَى الاستعانَةِ على نَظْمْ الشِّعر بالعَرُوض التَّيْ هِيَ ميزِّانه، وَمن اضطَرَب عَلَيْهِ الذَّوقُ لم يَسْتَغْنِ عَن تَصْحِحاِ وتَقْويمهِ بَعَرْفِة العَروضِ والحِذْقِ بهَا


إن أول ما يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفن: معرفة حد الشعر الحائز له عما ليس بشعر، وليس يوجد في العبارة عن ذلك أبلغ و لا أوجز - مع تمام الدلالة - من أن يقال فيه: إنه فول موزون مقفى يدل على معنى.

وقولنا: موزون: يفصله مما ليس بموزون، إذ كان من القول موزون وغير موزون . وقولنا: مقفى: فصل بين ماله من الكلام الموزون قو اف، وبين ما لا قو افي له و لا مقاطع.

وقولنا: يدل على معنىً: يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غبر دلالة على معنى. فإنه لو أر اد مريد أن يعمل من ذلك شيئًا كثير اً على هذه الجهة لأمكن وما تعذر عليه. فإذ قد تبين أن كذلك، وأن الشعر هو ما قدمناه، فليس من الاضطرار إذن أن يكون ما هذه سبيله جيداً أبداً ولا رديئًا أبداً، بل يحنمل أن يتعاقبه الأمران، مرة هذا، وأخرى هذا، على حصب ما يتفق، فحينئذ يحتاج إلى معرفة الجيد وتمييزه من الرديء.

أدوات الشعر:
وللشٌّرِ أدو اتٌ يجبُ إعدادُدَا قَبْلَ مَرَامِهِ وتكَلُّف نَظْمِه، فَمَنْ نَقَصَتْ عَلَيْهِ أداةٌ من أدو اتهِ لم
يَكْمْلْ لَلهُ مَا يَتَكُلُّهُ مِنْهُ، وبَانَ الخَلَلُ فِيمَا يَنْطهُ، ولحِقَتْهُ العُيُوبُ من كلِّ جِهَةٍ. فَمِنْهَا: النَّوَسَّعُ فِي عِلْم اللُّغة، و البر اعةُّ فِي فَهْم الإِعرَاب، والرو ايةُ لفُنُنِ الآدابِ، و المعرفةُ بأئَّام


 و إيجاز هَا، ولُطفِهَا وخَلْبَتِها، وعُُُوبِة ألفاظِهِا، وجِز الَةِ مَعَانيها، وحُسْن مَبَاديها، وحَلاوةِ

 المُنْنَبْردَةِ، و النَّشَبْيهاتِ الكاذبـة و الإِشار اتِ المَجْهُلة، و الأوْصـاف البَعيدةِ، و العبارات الغَّةَّ،
 و الريِّاضِ الز اهرة، فتسابِقُ معانيهِ ألفاظَلَهُ فَلَتْذَ الفَهْمُ بِحُسْنِ مَعَنِيه كالتِذَاذِ السَّمْعْ بمونِق

 بَيَّصِلُ بهَا، وَتَكون الألفاظُ مُنْقَادَة لما تُرَادُ لَهُ، غَيْرَ مُسْنَكرَهَةِ وَلَا مُتْبَةِة، مُخْنَصَرَةَ الطُرق،

لَطِيفةَ المَوَالِج، سَهْمَةَ المَخَارِج. وَجَماعُ هَذِه الأدو ات كمالُ العَقْلِ الَّذِي بِهِ تَتَمِيزُ الأضدادُ، ولزومُ العَدَل، وإيثارُ الحَسنِ، واجتنابُ القَبِح، ووَضْنُ الأشْياءِ مَوَاضِعَهَا. صفات الثشر:

من الصفات التي إذا اجنمعت في الشعر كان في غاية الجودة، وهو الغرض الذي تتتحبه الشعر اء بحسب ما قدمناه من شريطة الصناعات، و الغاية الأخرى المضـادة لهذه الغاية، التي هي نهاية الرداءة. يسمى الشعر شعر اً في غاية الجودة، وما يوجد بضد هذا الحال يسمى شعر اً في غاية الرداءة، وما يجتمع فيه من الحالين أسباب ينزل له اسم بحسب قربه من الجيد أو من الرديء، أو وقوفه في الوسط الذي يقال لما كان فيه: صـالح أو منوسط، أو لا جيد ولا رديء، فإن سبيل الأوساط في كل ما له ذلك أن تحد بسلب الطرفين، كما يقال مثلاُ في

الفانر - الذي هو وسط بين الحار و البارد - إنه لا حار ولا بارد، و المز - الذي هو وسط بين الحلو و الحامض - إنه لا حلو ولا حامض. وقد كان القومُ يختلفون في ذلك، وتتباينُ فيه أحو الهم، فيرقّ شعرُ أحدهم، ويصلُب شعرُ الآخر، ويسهل لفظُ أحدهم، ويتوعّر منطقُ غبره؛ و إنما ذلك بحسَبِ اختلاف الطبائع، وتركيب الخلْقَ؛ فإن سلامةَ اللفظ تتبعُ سلامة الطبع، ودماثة الكلام بقدر دماثة الخِلقة. وأنت تجدُ ذلك ظاهر اً في أهل عصرك وأبناء زمانك، وترى الجافي الجِلْف منهم كز" الألفاظ، معقّد الكلام، وعْر الخطاب؛ حتى إنك ربما وجدت ألفاظه في صوته ونغدته، وفي جرسْه ولهجتّه. ومن شأن البداوة أن تُحْدث بعض ذلك؛ و لأجله قال النبي صلى اله عليه وسلم: مَنْ بَدا جَفا. ولذللك تجد شعر عَديّ - وهو جاهلي - أسلسَ من شعر الفرزدق ورجَز رؤبة و هما آهلان؛ لملازمة عديّ الحاضرة و إيطانه الريف، وبُعده عن جلافة البدْو وجفاء الأعر اب، وتنرى رقةَ الشعر أكثرَ مـا تأتيك من قِبَل العاثق المتيّه، و الغزلِل المتهاللك؛ فإن اتفقت للك الدماثةُ و الصبّبابة، وانضاف الطبعُ الى الغزل؛ فقد جُمِعت للك الرقةُ من أطر افها. فلما ضرب الإسلام بجِر انه، و اتسعت ممالك العرب، وكثُرت الحو اضر، ونزعت البو ادي الى القرى، وفشا التأدّب و النظرّف اختار الناسُ من الكلام ألينَهَ وأمهَّه، و عمَدوا الى كل شيء ذي أسماء كثبرة اختاروا أحسنَها سمعاً، وألطفها من القلب موقِعاً؛ والـى ما للعرب فيه لغاتٌ فاقتصروا على أسلسها وأشرفها؛ كما رأيتهم يختصرون ألفاظ الطويل؛ فإنهم

 ذلك وتركو ه، واكتَّوا بالطويل لذفّةه على اللّسان، وقلة نيُّوّ السمع عنه. وتجاوزوا الحدّ في طلب النّسيل حتى تستّحوا بيعض اللَّن، وحتى خالطتهم الركاكة والـُجْمُة، وأعلنهم على ذلك لينُ الحضارة وسهولةُ طباع الأل大اق، فانتقت العادة، وتغير الرّسم، و انتسخت هذه السنة، واحتْوَوا بشعر هم هذا المثال، وترقّقّوا ما أمكن، وكسَوَا معانيُهم ألطفَ ما سنح من
 ذلك اللَّن صفاءُ ورونقاً، وصار ما تخيلته ضصفاً رشاقة ولُطفاً؛ فإن رام أحدُهم الإغراب والاقتتاءَ بَمن مضى من القتماء لم يتككن من بعض ما يرومه إلا بأثشدَ تكلَّف، وأتم تضنع؛ ومع النككل المقُت، وللنس عن التصنَع نُفْرة، وفي مفارقة الطبع قلةُ الحلاوة وذهاب
الرونق، وإخلاقُ الديباجة.

وربما كان ذلك سبياً لطَسْن المحاسن؛ كالذي نجده كثيراً في شعر أبي تمام، فإنه حاول من بين المحدَّين الاقتتاءَ بالأو ائل في كثير من ألفاظه، فحصل منه على توعير اللفظ، فقتح في غير موضع من شعره.

ومما يفضل به غيره أيضا طول بقائه على أفو اه الرّو اة، وامتداد الزمان الطويل به؛ وذلك لارتباط بعض أجز ائه ببعض؛ و هذه خاصة له هِ كلّ لغة، و عند كلّ أمة؛ وطول مدة الثيءء من أشرف فضـائله. ومما يفضل به غبره من الكلام استفاضته في الناس وبعد سبره في الآفاق؛ وليس شيء أسبير من الشعر الجيّّ، وهو في ذلك نظير الأمثال. وقد قيل: لا شيء أسبق إلى الأسماع، وأوقع في القلوب، وأبقى على الليالي والأيام من مثّل سائر، وشعر نادر . ومما يفضل به غيره أنه ليس يؤثّر في الأعراض والأنساب تأثبر الشعر في الحمد والذم شيء من الكلام؛ فكم من شريف وضع، وخامل دنيء رفع؛ و هذه فضبلة غير معروفة في الرسائل و الخطب. ومما يفضلهما به أيضا أنه لبس شيء يقوم مقامه في المجالس الحافلة، و المشاهد الجامعة، إذا قام به منشد على رعوس الأشهاد، ولا يفوز أحد من مؤلفي الكالام بما يفوز به صـاحبه من العطايا الجزيلة، و العوارف السنيّة، ولا يكتز" ملك، ولا رئيس لشيء من الكلام كما يهتز" له، ويرتاح لاستماعه؛ و هذه فضيلة أخرى لا يلحقه فيها شيء من الكلام. ومنه أنّ مجالس الظّرفاء و الأدباء لا تطيب، ولا تؤنس إلّا بإنشاد الأشعار ، ومذاكرة الأخبار؛ وأحسن الأخبار عندهم ما كان في أثتائها أشعار؛ و هذا شيء مفقود في غير

ومما يفضل به الشعر أن الألحان- التي هي أهنى اللّذات- إذا سمعها ذوو القرائح الصـافية، والأنفس اللطيفة، لا تتهيّأ صنعتها إلا على كل منظوم من الشعر؛ فهو لها بمنزلة المادّة القابلة لصور ها الشريفة؛ إلّا ضربا من الألحان الفارسية تصاغ على كلام غير منظوم نظم الشعر، تمطّط فيه الألفاظ؛ فالألحان منظومة، والألفاظ منثورة. ومن أفضل فضائل الثّعر أنّ ألفاظ اللغة إنما يؤخذ جزلها وفصيحها، وفحلها وغريبها من الشعر؛ ومن لم يكن راوية لأشعار العرب تبيّن النقص فى صناعته. ومن ذلك أيضا أنٌ الشو اهد تنزع من الشّعر، ولو لاه لم يكن على ما يلتبس من ألفاظ القر آن وأخبار الرسول صلّى اله عليه وسلّم شاهد. وكذلك لا نعرف أنساب العرب وتو اريخها وأيّامها ووقائعها إلّا من جملة أثعار ها؛ فالثعر ديو ان العرب، وخزانة حكنتها، ومستتبط آدابها، ومستودع علومها؛ فإذا كان ذلك كذلك فحاجة الكاتب و الخطيب وكلّ متأدّب بلغة العرب أو ناظر فى علومها [إليه] ماسّة وفاقتّه

إلى رو ايته شديدة.
بنية الشعر:
الشعر يقوم من أربعة أشياء، وهي: اللفظ، والوزن، و المعنى، والقافية. وقالو ا: قو اعد الشعر أربعة: الرغبة، والرهبة، والطرب، والغضب: فمع الرغبة يكون المدح و الشكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون الهجاء و التو عد والعتاب الموجع.

وقال الرماني علي بن عيسى: أكثر ما تجري عليه أغراض الثعر خمسة: النسيب،
و المدح، و الهجاء، و الفخر، و الوصف، ويدخل التشبيه والاستعارة في باب الوصف.
وقال عبد الملك بن مروان لأرطأة بن سهية: أتقول الشعر اليوم؟ فقال: و اله ما أطرب،
و لا أغضب، ولا أنشرب، ولا أرغب، و إنما يجيء الشعر عند إحداهن. قال أبو علي
البصير : قال عبد الكريم: يجمع أصناف الشعر أربعة: المديح، والهجاء، و الحكمة، و اللهو،
ثم يتفرغ من كل صنف من ذلك فنون؛ فيكون من المديح المر ائي و الافتخار و الشكر ،
ويكون من الهجاء اللم و العتاب والاستبطاء، ويكون من الحكمة الأمثال و التز هبد
. و المو اعظ، ويكون من اللهو الغزل و الطرد وصفة الخمر و المخمور

وقال فوم: الشعر كله نوعان: مدح، وهجاء؛ فإلى المدح يرجع الرثاء، والافتخار،

و النتثبيب، وما تعلق بذلك من محمود الوصف: كصفات الطلول والآثار، و التنشبيهات
الحسان، وكذلك تحسين الأخلاق: كالأمثال، و الحكم، و المو اعظ، والز هد في الدنبا، و القناعة، والهجاء ضد ذلك كله، غبر أن العتاب حال بين حالين؛ فهو طرف لكل واحد منهما، وكذلك الإغر اء ليس بمدح ولا هجاء؛ لأنك لا تغرى بإنسان فتقول: إنه حقير و لا ذليل، إلا كان عليك وعلى المغري الدرك، ولا تقصد أيضاً بمدحه الثثاء عليه فيكون ذلك على وجهه.

قال القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة: الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع و الرو اية و الذكاء، ثم تكون الاربة مادة له، وقوة لكل واحد من

أسبابه؛ فمن اجتمعت له هذه الخصـال فهو المحسن المبرز، وبقدر نصيبه منها نكون مرتبته من الإحسان. وقال: ولست أفضل في هذه القضية بين القديم و المحدث، والجاهلي و المخضرم، والأعر ابي و المولد، إلا أني أرى حاجة المحدث إلى الرو اية أمس، وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر، فإذا استكثفت عن هذه الحال وجدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكي لا يمكنه تتاول ألفاظ العربي إلا رو اية، ولا طريق إلى الرواية إلا السمع، وملاك السمع الحفظ.

قال دعبل في كتابهه : من أراد المديح فبالر غبة، ومن أراد الهجاء فبالبغضاء، ومن أراد التشبيب فبالشوق والعشق، ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء؛ فقسم الشعر كما ترى هذه الأقسام الأربعة، وكان الرثاء عنده من باب المدح على ما قدمت، إلا أنه جعل العتاب بدلاً منه. وقال غير واحد من العلماء: الثعر ما اشنمل على المثل السائر، والاستعارة الرائعة، و النثشبيه الو اقع، وما سوى ذلك فإنما لقائله فضل الوزن. وقال إسحاق بن إبر اهيم الموصلي: قلت لأعرابي: من أشعر الناس؟ قال: الذي إذا قال أسر ع، وإذا أسرع أبدع، وإذا نكلم أسمع، وإذا مدح رفع، وإذا هجا وضع. باب اللفظ و والمعنى:

اللفظ جس،، وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم: يضعف بضعفه، ويقوى بقوته، فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصاً للشعر و هجنة عليه، كما يعرض

لبعض الأجسام من العرج و الشلل والعور وما أشبه ذلك، من غير أن نذهب الروح، وكذلك إن ضعف المعنى و اختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، كالذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح، ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ، وجريه فيه على غبر الو اجب، قياساً على ما قدمت من أدو اء الجسوم والأرواح، فإن اختل المعنى كله وفسد بقي اللفظ مو اتاً لا فائدة فيه، وإن كان حسن الطلاوة في السمع، كما أن الميت لم ينقص من شخصه شيء في رأي العين، إلا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة، وكذلك إن اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى؛ لأنا لا نجد روحاً في غبر جسم البتة. وللشعر اء ألفاظ معروفة، وأمثلة مألوفة، لا ينبغي للشاعر أن يعدو ها، ولا أن يستعمل غير ها، كما أن الكتاب اصطلحو اعلى ألفاظ بأعيانها سمو ها الكتابية لا يتجاوزونها إلى سو اها، إلا أن بريد شاعر أن يتظرف باستعمال لفظ أعجمي فيستعمله في الندرة، وعلى سبيل الخطرة، كما فعل الأعشى قديماً، وأبو نو اس حدبثاً، فلا بأس بذلك، و الفلسفة وجر الأخبار باب آخر غير الشعر؛ فإن وقع فيه شيء منهما فبقدر ، ولا يجب أن يجعلا نصب العين فيكونا متكئاً واستر احة، وإنما الشعر ما أطرب، وهز النفوس، وحرك الطباع، فهذا هو باب الشعر الذي وضع لـه، وبنى عليه، لا ما سو اه. وعلى هذا كان لا بد في الأوزان التي نظمو ا بها من مو افقة المعنى في حركاته النفسية، للوزن في حركاته اللفظية، حتى يكون هذا قالب ذالك؛ و إذا أنت اعترضت شعر الجاهلية فإنك تزى كل بحر من البحور مخصوصنًا بنوع من المعاني، فالطويل وهو أكثر الأوزان

شيو عًا بينهم، إنما اتسع لتفرغ فيه العو اطف جملة، فهو بتتاول الغزل الممزوج بالحسرة، و الحماسة التي يخالطها شيء من الإنسانية، والرثاء الذي بتوسع فيه بقص الأعمال مبالغة في الأسف والحزن؛ ويتصل بذلك سائر ما بدل على التأمل المستخر ج من أعماق النفس، كالنشبيهات والأوصاف ونحو ها؛ وبالجملة فإن حركات هذا الوزن إنما تجري على نغمة و احدة في سائر المعاني، و هذه النغمة تشبه أن نكون حركة الوقار في نفس الإنسان، بخلاف الكامل؛ فإن كل ما يحمل من المعاني لا يدل إلا على حركة من حركات النزق في هذه النفوس، فإن كان حماسة كان شدبدًا، وإن كان غزلًا كان أدخل في باب العتاب والارتفاع إلى الثكوى، وإن كان رثاء كان أقرب إلى التذمر و السخط، وإن كان وصفًا كان نظرًا سريعًا لا سكون فيه ولا إبطاء؛ وقس على ذلك سائر الأوزان، و هذه الأسرار الاقققة هي التي امتاز بها الشعر العربي على كل ما سواه من أشنعار الأمم، وهي هي التي

يتفاضل بها الشعر اء على مقدار رعايتها وعلى حساب ما يلهمون منها فيما ينظمون.




 الأبياتُ، وَفَقْ بَيْنهَا بأبياتٌ تكونُ نظاماً لَهَا، وسِلْكاً جَامعا لما تشَتَّتِ مِنْهَا. ثمَّ يتأمَّلُ مَا قد
 مُسْنكر هَةٍ لَفْظَةً سَهُمّةً نَقِيَّةً

 ويُحْضِرُ لبَّهُ عندَ كلَّ كُخاطبةٍ وَوَصْفٍ، فَيْخَطبُ الملوكَ بِمَا بَسْتَقِقُونَهُ من جَلِّلِ
 دَرَجَات المُلُوك. ويَعُدُّ لكُلَّ مَعْنى مَا يلَيِق بِهِ ولكُلِّ طَبَقَةٍ مَا يُشَاكِلُهَا حتَّى تكون الاستنفادةٌ



 الاستماحَة، وَمن وَصِفْ الدِّبَار و الْآَتَار إِلَى وَصْن الفَبَافي و النُّوق ... فَإِذا استَقْصَى المَعْنىى


تعريب المصطلح الغربي (poetics):
إن مشكلة المصطلح من أهم القضايا التي يو اجهها الناقد العربي، لاختلاف المشارب الثقافية في عملية تعريب المصطلح الغربي من لغته الأصلية إلى اللغة العربية، ولهذا

تعددت التزجمات ومدلو لاتها، ومصطلح (poetics) من تلك المصطلحات الغربية الو افدة، و التي تعددت نرجمتها بتعدد ناقليها، فصل في ذللك الدكتور "سعد بوفلاقة": 1- نرجم د/ سعيد علوش ( poetics) إلى (الثشاعرية) و أعطاها المدلو لات الآتية:

أ - مصطلح بستخدمه تودوروف لــ (علم / نظرية الأدب).
ب- و الثناعرية أي الأدبية عند (ميشونيك).
ج- أما جون كوهن فاكثفى بالمعنى النقلليدي للثاعربة بأنها علم موضوعه الثشعر .
د - كما عرفت الثـاعرية بـنظريـة عامة للأعمـال الأدبية .
2- نتوجم (poetics) إلى (الإشثائية) وتبنى هذه الثرجمة كل من "تو فيق حسين بكار"
و "عبد السلام المسدي" و "فهد عكام" و" الطيب بكوش" و "حسين الغزي" و "حمادي صمود". 3- يعرب د/ خلدون الشمعة (poetics) إلى (بويطيقا)، وهو التعريب القديم الذي وضعه
"بشر بن هنى".

4- كما تبنى تعريب مصطلح (poetics) إلى (بوتيك) حسين الو اد.
5- نثزجم (poetics) إلى (نظرية الشعر) و هذا ما تبناه د/ "علي الشرع" في ترجمته
لمقدمة كتاب نورثروب فر اي (نشريح النقد).

6- تترجم (poetics) إلى (فن الثعر) وقد تبنى هذه الترجمة د/ يونيل يوسف عزيز في ترجمته لدر اسة إدو ارد سنلكيفينج و علية عزت عياد في (معجم المصطلحات اللغوية و

الأدبية )

7- ترجم (poetics) كذلك إلى( فن اللظم ) في كتاب ( أفكار وآراء حول اللسانيات


علي.
8- نتظجم (poetics) إلى (الفن الإبداعي) أو (الإبداع)، وقد تبنى هذه النرجمة د/ جميل
نصيف في ترجمة كتاب ميخائيل باختين (شعرية دستويفسكي)، كما تبنى هذه الترجمة
محمد خبر البقاعي في ترجمته لمقال رو لان بارث (نظرية النص).
9- نترجم (poetics) إلى (علم الأدب)، وقد تبناها د/ جابر عصفور في ترجمته لكتاب
(عصر البنيوية) لاديث كيرزويل، ومجيد الماشطة في تزجمته لكتاب نرنس هوكز
(البنيوية وعلم الإشارة).

10- نتّجم (poetics) إلى (الشعرية) وقد تبنى هذه التزجمة كثير من المهتمين
بقضاياها، ومن بينهم: محمد الولي ومحمد العمري في نرجمتهما كتاب جان كوهن،
وكاظم جهاد في بعض مقالاته، ود/ عبد السلام المسدي الذي ير اوح بين ترجمتين هما
الإنشائية و الشعرية، وسامي سويدان في ترجمته لكتاب تودوروف (نقد النقد).
المر اجع:

* مصطفى صـادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الر افعي (المتوفى:

1356هــ)، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، د.ط، د.ت.

* أبو محمد عبد الهّ بن مسلم بن قتيّة الدينوري (اللنوفى: 276هـ)، عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، 1418هـ.
* أبو على الحسن بن رشيق القبرو اني الأزدي (المتوفى: 463 هـ)، العددة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد محبي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط5، 1401هـ/1981م. * محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبر اهيم طباطبا، الحسني العلوي، أبو الحسن (المنوفى: 322هـ)، عيار الشعر ، تح: عبد العزيز بن ناصر المانع ، مكثبة الخانجي، القاهرة، د.ط، د.ت.
* قـامة بن جعفر بن قامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج (اللمتوفى: 337هـ)، نتق الثعر ، مطبعة الجو ائب، فسطنطينية، ط1، 1302ه.
* أبو الحسن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني (المنوفى: 392هـ)، الوساطة بين التنتبي وخصومه، تحققق وشرح: محمد أبو الفضل إبر اهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحبي وشركاه، د.ط، د.ت. * أبو هلال الحسن بن عبد الهّ بن سطل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (اللتوفى: نحو 395هـ)، الصناعتين، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبر اهيم ، المكتبة (العنصرية، بيروت، د.ط، 1419هـ.

