#  Ü"çsfHAÁà  

## çâçalçnai ou

قسم اللغة العربية بجامعة بنجاب ،لاهور.

## Abstract:

## Wisdom in the poetry of Ibn al-Faridh and

## Sheikh Farid al-Din Masood Ganj shaker (comparative study)

Wisdom is generally considered as "an ability of the highest degree of precision to perform some certain action under a given circumstance". The holy prophet Muhammad (SAW) said, "Wisdom is the lost asset of a believer, get it from wherever you find it." (Tirmizi: 2827)

The present study indicates a comparison between wisdom in the poetry of Ibn-e-Faridh (an Egyptian poet) and that of Hazrat Baba Fareed (a Pakistani Punjabi poet). The study shows that their poems are replete with capsules of wisdom. The study also shows that the poetry of Hazrat Baba Fareed has played a very significant role in preaching and spreading Islamic teachings. The study shows clearly that in spite of linguistic and regional differences both the poets share the same bent of mind with regard to wisdom. There are so many common features in the poetry of both poets though there are some differences too.
الـحـحـمة إصـابة الـحـق بـالـعـلم و العقل، فالحكمة من الله تعالى: معرفة


الخيرات.(1)

وقـال الـزبيـدي: الـحكمة: العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه و العمل بمقتضاها. (2) و الـحكيم المصيب برأيه الذي يقضى على شى اء بشىء، وهو الـو الذي
يحسن دقائق الصناعات.(3)

و ولـلعلماء في تفسير الحكمة و بيان معناها أقو ال كثيرة أقو اها: أن الحكمة
هـي: الـعـــم الـمشتـمل على المعرفة بالله تعالى مع نفاذ البصيرة، وتهذيب النـي النفس، وتـحـقيق الحق للعمل به، و الكف عن ضده الـ (4) وهـي عــلم يبحث فيه عن حقائق الأشيـاء عـلـى مـا هـي عـليه في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية. ومو وضوعه الأشياء

بالسعادة في الآجل. (5)

وتـأتـي الـلـفظة الحكمة في سبع عشرة آية من آيات القر آن الكريم، ست آيات مكية و البو اقي مدنية، وهي تتعلق بالإحاطة بما تكمل به النفوس من المعارف الحا والأحكام. والـحـكـمة منحة غالية يهبها الله عزو جل لمن يشاء:
(6) يشاء



خوض أو تكرار خوص ماخاضه غير نا، بل يمكن الاستغادة مباشرة ممامربه غيرنا، وأخــا العبرة والدرس والخرور ج بنتيجة إيجابية فلذا نرى أن قادة العالم و و مفكريهـم الـا
 "إن من الشعر لحكمة"."(8)
وقـد دعـا أهـل الـعـــم والــــعرفة على مر الدهور الناس إلى الله بالحكمة

وغرسوا فى قلو بهـم الإيمان و العمل الصالح.

 أن ندرس كالام السلف ونبحث فيه الحكمة و نعمل على طريقتهم لإ حياء الدين فى و الا

أمـا ابـن الفارض فهو أبو حفص عمر بن علي المعروف بابن الفارض ولد بـالــــاهرة سنة VOV7 هــ (9) ـ فـنـــأ تـحــت كـنف أبيه فى عفاف و صيانة وعبادة
 بـحيـث جـعلت منه فيما بعد رجلا قوي الخلق، نقي الضمير، خحليقا بإجلال الملك المك الـكـامل له، و إقبال الخاصة والعامة عليهاـ ـ (11) وتـفقه في الدين و توسع في اللغة


 يعيش حالات الو جد و الفناء بالله كما عاشها كبار مشايخ الصوفيةـ ـ (12) شغل ابن الفارض بالشعر:
وهـو شـاعـر عـاشـق تـوزعــت عـو اطفه بين المادة والرو ح، وهو في أكثر أشـعـاره يـعبر عن نفس شريفة، و كان لها تأثير في نفوس الناس ـ "شعر ابن الفارض مـزيـج من الفطرة والتكلف فهو شاعر بالأصل-"(13) وبـالنسبة إلى شعره فهو شعر

 كثيرة متعددة_ (14) و كان شعره مليئا بالحكمة والأسرار. الشيخ فريد الدين مسعود گنج شكر:
أمـا الشيخ فريد الدين مسعود گكنج شكر ولد فـى سنة 569هـ (15) في قرية
صغيرة كهتو ال (16) بـقرب ملتان و كان و الده الكريم عالما كـبا كبيرا و فاضلا جلا جليلا
 سنوات_(17) وهـو رائـد الشـعـر البــــجـابـى وقائده دون منازع عـ وهو إمام الشعر
 يـعتبر عند الباحثين لبنة أساسية يقوم عليها تاريخ الشعر البنجابى " (18) إذلم يعرف يلـ
 بـــجــاب عبر تاريخه الطويل- فهو إذن أبو ا الشعر البنجابى، واو ل من قرض الشعر

بلغة بنجاب ـ و كان الشيخ كنز امن كنوز الحالوة ومعدنامن معادن الخلق الحسن




 والألـوان، فقــد كان يكثر من العبادة و الذكر و القيام ليلا والصوم نهارا منذ الطفولة

إلى الكهولةـ (20)
وفي شعره يزهد في الدنيا ويبالغ في كرهد و نفوره منها، و كان يرغب رغبة
 فـإنه قد كان يحب لقاء اللهُ عزو جل، و كان يأمل في اللقاء ويؤ من بالنظر إلى و جههه

 رحمه الله يكثر فى شعره من ذكر المو ت وهول القبر-

 عــــول أهـل بــنـجـاب و تغذيها تغذية معنو ية صالحة على تعاقب الأجيال و مرور الأيام ـ ولشعره دورمهم و مفيد في دعوة الإسلام و بناء المجتمع الإسلامي في هـا هـه

## موضوعات الحكمة في شعر ابن الفارض:



كمما أنه تعرض لعديد من خبرات الحياةـ



(23) - عبادة العلماء



 الـجنة، وهو حزن مما ولدته الخطيئة والمعصية فى نفو سهمم من ألم و حسرة، وبـا وبكاء



تناول ابن الفارض في كثير من أشعاره الخشية، وقال:



و بــالـو حــش أنسـى إذ مـن الإنـس و حشتى (27)


قيــــادك مـن نــفـــــس بهـــا مــطــــــــــنة) (28)

حــضـيـضيك واثبـــت، بـــــد ذلك تـنبــت (29) الحب الإلهي:
ولـزم ابـن الـفارض مناسك العبادة، يذ كر الله و يسبحه و يعبده حق عبادته
نــاسكا، خاشعا، متضرعا، حتى بلغ مقام المحبين، و و دخل في زمرة المحبين، وصار المار
مصداق قول الله عزو جل:
وصـار مـن أصـحـاب النفوس الز كية، وأرباب القلوب النقية، ونطق لسان

فيـه الـــحــب موضو ع حبه من الذات الإلهية، أو الحقيقة العلية، ويتحدث فيه عن الـا


فكانت آثاره الرو حية مرآة يتجلى على صفحتها حبه الإلهي، وشعره هاتفا
 الحب أو آثار الذوقية الرو حية
و كــان ابـن الـــارض من الصوفية المسلمين الذين ملك عليهم قلو بهم الحب
الإلهي وقد اصطنع ابن الفارض فيما صدر عنه من آثار الشعر اسلو بين مختلفين في التعبير عما يجد في نفسه من فعل الحب ووصف ما يا يختلف على قلو به من انفعلات وعنا وعواطف
 الـــي يـرسـلـه ارسـلا مـطلقا من كل قيد من قيود الرمز والإلغاز، بحيث يتـي يتهيا للقاري أو
 الذى يتغنى حبه إنما هو الذات الإلهية والحقيقة العلية_(31) وهـو يـصـطنــع تـارة أخرى أسلوب الإشارة والتلويح الذي الذى يعمد فيه إلى الـى الإغراب والاغماض، ويعول فيه على المجازات والاستعارات و الكنايات، وما إلى
 السامع يدرى ماذا وراء هذا الألفاظ، التى صيغت على هذا الو جه من أو جهه الصياغة في هـذا الـضـرب من الأسلوبـ و وفى هذا الأسلوب يقوم إلينا ابن الفارض و و صـا صفا الا


 وفي قصيـدتيه الصوفيتين الرائعتين التائية الكبرى التي تعرف باسم "نظم السلوك" و الــميـمية التى تـعـرف باسم "الخمرية" بصفة خاصهـ كـل من الرمز الغزلي والرمز الخمريـ
قال ابن الفارض:


وبـــالـــحـــدائــق استـغــنيــــت عــن قـدحـي ومـن




اصططنع ابن الفارض التلويح وآثره على التصريح، كما أنه آثر الإشارة على النى

لـلـحـقــائق الـرو حية و الدقائق العلية، وفضالا عن هذا فإن التلويح سبيل إلى كتمان
(1) الأسرار الإلهية

ويقول أيضا:
وَعَنّْي بـالنَّـلـويح يَفهمُ ذائقَ

و كشف الشراحعن معاني الرموز والإشارات التي احتجبت وراء الألفاظ
ويقول في الحبارات الحب الإلهي:

هـو الـحـب فــاســـم بـالحشا، ما الهوى سـ



وهو لايريد القتل الحقيقى بل يتخذه رمزا اللحظات الفناء في الذات العلية
حيـن يتـجـرد الـصـوفـىـ مثل ابن الفارض- من حو اسو اسه ومن كل و و جوده فلايشعر
 مـوت لا يتـحقق تصوف بدو نه، حتى ينمحى المتصوف في الذات الربانية و نورها
الإلهي وحتى لايرى في الو جود سو ى ربه في الكونـــ (37)

فهـو يرى اللّه و جلاله و جماله ماثلا في جميع اري اركا


 جاهدو فينا لنهدينهم سبلناك
وعمل ابن الفارض في الحب الإلهي امتتالاً لقول الله عزو جل:




كان ابن الفارض رحمه اللهَ من أصحاب النفوس الز كية الذين يحبون الله،
 بهذا الحب، كما قال النبي( و و الده والناس اجمعين-" (40)
وقـال عـليه الصلوة والسلام: "لا يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من
نفسه-"(41)



 أسـلو ب الإشارة و التلو يح الذى يعمد فيه إلى الإغراب والإغماض الـاض و يعول فيه على
 والأنبياءـ
وليس هناك قصيدة في ديو ان ابن الفارض يمكن أن تعد مدحا في الرسول



يَــفـنـى الـزمـانَ، وفيـهـه مـالـمَ يـو صُف (42)

 لذلك(43)
وقـد أكبر فريق من الشراح شأن هذا البيت وأسرف في ذلك الي حد زعم
 لكفى-(44) وقال ابن الفارض:
يــا اخخـتَ سـعـدٍ، مِـن حَبيبـي جـئتني

ولـعـل فـي ذكـر الشاعر أخت سعد وفهمها على أنها كناية عن بنى سعد قبيلة

ابن الفارض هنا إنما هو الرسول عليه الصلوة والسالامـ (46) ذكر الله:
تـناول ابن الفارض رحمه الله في كثير من أشعاره ذكر اللله عزو جل، وذكر
الله أكبر من كل شئ عند ابن الفارض قال الله تبارك و تعالى في كار كامه المه المـجيد:


مغتاح السعادة:

وهـي مـن أعـلـى الـمـقــامات، و كل مقام يتقدمها قبلها فهو من مقدماتها

والرضا.(48)

تطمئن القلوب ب، (49)


بكرة وأصيلا

يقول ابن الفارض:



عـزو جــل في كـلامــه الــــجيــد: يتـفـــرون فـى خــلـق السـمـوات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا

كان ابن الفارض من المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله في كل حياتهم،
 وقال ابن الفارض:

 موضوعات الحكمة فى شعر الشيخ فريد الدين مسعود گنج شكر:


 حب الله: جُو بَن

حب الله يعمر قلب السالك ويقوي إيمانه فإذا حرم قلبه من حبه عزو جل،
 حـب السيـد الــــولى أى حب اللهـه عزو جل! ولقد رأيت الكثير من الفتيات (أرواح الـصـوفية) قـد فـقدن شبا بهن و حرمن من رونته حين حرمن من حب بعو لتهـن أى الى فقدت الأرواح حيو يتها بعد الموت إذا حرمت من حب اللهّ ورضاهـ
وبين الشيخ في هذا البيت حب الله بالطريقة الصوفية والرمزية_
ترغيب العبادة والرياضة:

> عذاب الناريو . إطاعة الله:
وقال الشيخِ فريد:

قد ضيعت أيها الإنسان ثانية عشرة ساعة من يومكك وأنت تكسب وتع المّل لـدنياك، ثم ثانية عشرة ساعة أخرى من ليلك قد ضيعتها غافافلا نائما أفما عرفت ألن أن الـلــه سائلك عن هذه الساعات وعن غرض و جو دك و المهمة التى جئت إلى الدنيا
 ليعبدون نو (56) (5)
القناعة مريحة:
وقال الشيخ فريد:



 مـريـحة والـحـرص مـزعـج مـحـرج، وعــلـى الإنسـان أن يستعين بالصبر و الصلوة والقناعة، والله يحب الصابرين-
فهـذا البيـت الشعري للشيخ فريد يحكى لناقصة الحياة التي يعشيها أنواع مـن البشـر فـوق أرض الله هذه كما أنه يحفل بالمحاسن الأدبية والروائع الفنية في الـوقـت نـفسـه، فأما القصة فهي أن الشيخ فريد الدين،رحمه الله، عند مانزل الـن بظاهر الـــرية "اجـو دهـن" لـم يـردأن يعيش كالاعلى المجتمع أو أن يكون عبئا على أحد يـمشـي هـائــمـا فـي الأزقة ينادي على الأبواب، ويشحـذ الأخباز على الطريقة التي يـختـارهـا بـــــ الـصـوفية الفقراء وإنما قرر في نفسه أن يعيش على ثمرات شجر الـكـريـر الذي كان متوفرا في المكان كما أن الشيخ كان قد نزل تحت أكبر شجر
 وخشبه-(58)

وأمـا المحاسن الأدبية و الروائع الفنية فقد كني الشاعر في بيته هذا بالخبز الـخشبي عن ثمرات الأشجار و قشور رها وأو راقها التي عاش عليها مدة من الزماني، والتي بعيش عليها الزهاد والنساكـ

## الصابر كاشجر المثمر:

وقال الشيخ فريد:








 ثـمارها فيكيلون نلها ضربات الححر والعصا ولكننا لا تا تمنعهم ثمارها وا و تتحمل أذا

هم دون شكوى-
و في هـذا البيت يشبه الشيخ الصوفي الصابر الحليم بالشجر المثمر الذى يتـحـمـل ضربات الحجارة من قبل من يجني ثماره ولكنه لا يم يمنعه من ثمره، بل بل هو يؤتى لهم ثمارهو و ينعهم دون نمنع أو انتطاع ع-

إقامة الصلوة:

أحكام الشريعة الإسلامية كالصلوة، ولا يخالف, الشريعة الإسلامية ـ وقال: أُه ز ز

قم متو ضاً يا فريد! فصل صلوة الفجر، إن الرأس الذي لا يخضع لربه راكعا

سـاجـــا هـو (رأس الـكبـر والضضلال) ويليق بأن تقطعه فتلقيه ذليلا مهانا! (وصلوة
 والبقاء)-

الخاشعين و (61)
وقال الشيخ رحمه الله لتارك الصلوة المكتوبة:
\$.
كَ
أيها الإنسان الغافل التارك لصلوته المكتو بة و الذي لم يأت ماشيا يوما إلى الـمسـجد للصلوات الخمس الموقوتة المكتوبة! إن طريقك هذا التي قدا لـدا خترته الته في حياتك هي ليست طريقة جيدة حسنة-

 ويعظهـم ويوصيهـم ويصلح أعمالهم وينصح لهم بالخير والعمل الصالح، و كان الان ذيكر اللهم: بالمعروف وينها هم عن المنكر وقال الشيخ فريد:

(63) (6) N


شبابك! فعليك قبل كل شئ أن تحب اللهّ عزو جل فسوف ترى ترى لك لونا منا منغرداً ـ وقال الشيخ فريدا أيضا:



ولـقــد بـذلت جههدا يا فريد، وأنت تصرخ و تصرخ، في النصح له كل يوم
 يعيرك أى اهتمام، فلن يقبل نصحكك أبداً ـو وقال الله تعالنى في كاملامه المـجيد:
 التواضع: وقال الشيخ فريد: إكِ
إذا أردت الـطـريـق إلـى الـلــه فكن عشبا مفروشا في الطريق أما ترى ذلك فـك الـعشـب الــتـو اضـع الـذي يـعطع فيمزق فيداس في الأقدام ثم يدخل بـ به الناس فـى
 الذي ناله ذلك العشب إنما ناله بالتو اضعنتائج البحث:
ا - إن آثـار ابـن الـفـارض الشـعـرية عامة،وتائيته الكبرى و خخمريته خاصة، قد
 أداة صالحة للتعبير.
إن ابـ إـن الـفــارض قـد استـوعب مسألة الحب الإلهي في قصائد ديو انه مذ
ظهرت في عهود التصوف الإسلامي الأولى.

「بصبغة فلسفية.

نغرة النعيم في الآخرة.

0 0 وهـذا الشـعـر البـنـجـابـي لـلشيخ فريد هو شعر يعبر عن عواطف الإنسان البـنـجـابـي ومشـاعـره تعبيرًا صادقا كما أنه يعبر عن عو اطف كل إنسان ومشاعره تعبيراً صحيحاً.

- 7 والـحـضـارية البنجابية منذ القدم و بين ما جاء له بحكـم إيمانه بالله و حده وعقيدته

$$
\begin{aligned}
& \text { الإسـالامية التـي تـــوم عـلـى التو حيد و الو حدة البشرية و المساو اة الشاملة والأخوة } \\
& \text { الصادقة. } \\
& \text { قـد أتقن الشيخ فريد العربية وعلومها ثم كرس حياته كلها للدعوة إلى الله } \\
& \text { وإصلاح النفوس و بناء المجتمع . } \\
& \text { الهوامش والمصادر } \\
& \text { 1 الـراغب الأصفهـاني: مـفـردات الألــــاط الـقرآن، الدار السامية، بيروت، الطبعة الأولى، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 3- المرجع نفسه، ص 160- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 7- أبو عبـداللله، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجنة، دار المعرفة، بيروت الطبعة الأولى، 1419هـ، } \\
& \text { 1998مه ج: ع 4، باب الحكمة } \\
& \text { 8- أبو عبـدالـلـه، مـحمد بن اسماعيل البخاري: صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 9- (ابن خڭكان: وفيات الأعيان، منشورات الشريف الرضي قم، الطبعة الثانية، 1402هـ، ج: 3، } \\
& \text { ص:455- } \\
& \text { 10-10 ابـن الـــماد: شذرات الذهب، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1399هـ، 1979م؛ ج: 5، } \\
& \text { ص:149- } \\
& \text { 11 } \\
& \text { 12 - نـاصر الدين: مقدمة ديو ان ابن الفارض، دارالكتب العلمية، ييروت، الطبعة الثانية، 1426هـ، } \\
& \text { 2005م، ص7- } \\
& \text { 13-1 المرجع نفسه، ص 10-1 } \\
& \text { 14- هيثـم هــال: شر ح ديو ان ابن الفارض، دارالمعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1424هـ، } \\
& \text { 2003م، ص6- } \\
& \text { 15 - مـتـتى غـلام سـرور لاورى: خـزينة الأصـفياء، مترجم پيرزاده محمد اقبال فاروقى، مكتبه } \\
& \text { نبوية، لاهور، ج:1، ص 292ـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لاهور- ج:7، دسمبر/ذى الحج، 2006م، } 1427 \text { هـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 1978م، ص20- } \\
& \text { 19 - شبيـر حسيـن چشتتى نظامى، بابا فريد گنج شكر، زاويه پبلى كيشنز، لاهور، 2002م، ص } \\
& \text {. } 35
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 21 القرآن، القيامة: 22_23- الا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 24ـ القرآن، سورة السجدة، الآية 16ـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 26ـ ابـن الـفـارض: ديـوان، نـطـم الســوك، دارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1426هـ، } \\
& \text { 2005م، ص 26ـ } \\
& \text { 27 المرجع نغسه، ص 90-26 } \\
& \text { 28-28 المرجع نفسه، ص 29 المس، } \\
& \text { 29- المرجع نفسه، ص 39ـ } \\
& \text { 30ـ القرآن، البقرة، الآية165ـ } \\
& \text { 31ـ 30ـ ابن الآلو سي البغدادي: جلاء العينين، القاهرة، 1296هـ، ص 55ـ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 33ـ المرجع نغسه، ص 179ـ } \\
& \text { 34 ـ هيثم هلال: شرح ديو ان ابن الفارض، ص 60ـ } \\
& \text { 35-36 المرجع نفسه، ص 55- } \\
& \text { 36 36 المرجع نفسه، ص 162- } \\
& \text { 37 -38 شوقى، ضيف الدكتور: تاريخ الأدب العربى، ج:6، ص 388ـ } \\
& \text { 38 ـ3 القرآن، العنكبوت، الآية 69ـ } \\
& \text { 39 ـ القرآن، المائدة، الآية 54ـ } \\
& \text { 40 - علي المتقي الهندى: كنز العمال، مؤ سسة الرسالة، بيروت، ج:1، ص 37 37ـ } \\
& \text { 41 - المرجع نغسه، ص 41ـ } \\
& \text { 42 ديو ان ابن الفارض، ص 147-43 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 45 ديو ان ابن الفارض، ص 148-4 } \\
& \text { 46 - البورينى والنابلسى: شرح ديوان ابن الفارض، ج:1، ص170ـ }
\end{aligned}
$$

|  |  | القرآن، العنكبوت، الآية، 45- | -47 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| العثمانية حيدر آباد، دكن (الهند) | ا |  | -48 |
|  |  |  |  |
|  |  | القرآن، الرعد، الآية 28- | -49 |
|  |  | القرآن، الاحزاباب، الآية 41-42- | - 50 |
|  |  | ديوان ابن الفارض، صو 179-1 | -51 |
|  |  | القرآن، آل عمران، الآية 191-2 | -52 |
|  |  | ديوان ابن الفارض، 189 ـ | - 53 |
| شيخ محمد بشير ايندّ سنز، لاهور، | Lod |  | -54 |
|  |  | 2002م، ص 69 |  |
| القرآن الذريت، الآية 56- | -56 | المرجع نفسه، صو 50-6 | - 55 |
| مير خورد، سير الأولياء، ص 68- | -58 | كالام بابا فريد، ص 25- | -57 |
| كلام بابا فر يد، ص 155-150 | -60 |  | - 59 |
|  | -62 | القرآن، البقرة، الآية 45- | -61 |
|  | -64 |  | -63 |
| كالام بابا فريد، ص 93- | -66 | القرآن، الزخرف، الآية 36- | -65 |

