الله الذى هدانى وكفانى أو انى أو من اشعر أبى نصر القارانى ثال

لمارأبت الرمان نكسا وليس فى الصجبة التقا)

أخى خل جبزدى باطلوكن الحقافق فى جصير

ساقس هذا لهذا على من الكاسم الموجر

الارسطوطاليس رح كتاب الخطارة لارسطوطاليس شرح القالة التانبة والثامثة من

٢تاب الحسدل لارسطوطاليس مرح كتاب المنالطة لارسطوطاليس مرحكتاب

النامتة فى الجدل

وهى

التعليق

هذا الكتا سمفداد وحملة الى الشام فى أخرستة ثلانين وقلتماثة وتممهيد مشق فى سنة أحدى

ابريس

١٣٩

اوقلانين وتلتهاتة وجرره ثم نظر فى النسجه وهد النجرر فاتبب فيها الابواب

الناس ابن جعلله نصولادل على نسمة معاببة فعمل النصول مصرفى سنةسيع وثلانبن وهى

معناه كتاب الردعلى ابن الراويدى فى أوب الجدل كتاب الردعلى صى النحوى عماردبة على

أابرسطوطاليس كناب الردعلى الرازى فى العلم الالهى كتاب الواحدو الوجده كالامله فى

وسيب طهور هاو أسماء الميرز بن فيها وعلى من قراهيم كمالام فى الحن كمالام فى الحوهر كتاب

مذنى كالام جمعه من اقاويل الننى صلى الله عليه وسلم اشيرفيه الى صناعة المنطق كتاب فى

الكتب المنطقة

صهة التعليق

القدماء

الدعاونى المنسوبة الى ارسطوطاليس فى الفلسفة مجرده عن باناته اوجميها فعاليق نى

السياسة

المعروف بالتقليسى كمان طبيباء شهورا فى أبا مه عار قابالصناعة الطبية

صق معرفتها

الطعليم جر على مائدته أر يعة وعشرون طبيبا

بعاطبه علمين ومن باحسدقلاثة التعاطبة ثلاثة علوم وكان من حملنهم عيسى الرق المعروف

آ عرين

البيرودى

\*(البيرودد)\*

هو أبو الفرح جورجس بن بوحنابن سهل بن ابراهيم من النصارى البعياقبة

اوكان فاسلافى صناعة الطب عالما ناصواها وفر وغها معدود امن جملة الاكار من أعلها والمنمرين

كتاب منظرفيه وجدتى أحد النصارى بد مشق وهو السى البعليكى الطبيب قال كمان مولد

البيرودى ومنشوه فى صدر عمرة سفرود وهى صيبعة كييرة فريبة من سبدقاباوه انصارى

كثير

اداجل دمشق بيبعة لدين بقدونة فى الافران وغيرها

باب قومابد مشق ومعة جمل شيم رأى سيقامن المنطبيين وهو بقسد انساناقد عرض لهرعاف

سديد من الناجبة المسامتة لموسع الذى بكيعث منه الدم فوفف نظر اليه ثم ثال له لم تنصد هذا

ودمه محرى من أبفه باكتر عاسشجتاج البه بالقصد فهرفه أن ذلك اثمايفعلة لبنقطم الدم الذى

ابليقت من ابفه لكونه محتذيه الى مسامتة الحهة التى يشيعث منها

على ماتقول فاتنا فى مواصعناقد اعندفالله منى كمان تهرجار وأردقان نقطم المساء عنه فايقا

سعل له مسيلا الى ناجبة أحمرى غير مسامتة له فينقطم من ذلك الموضم ويعود الى الموشم الآحر

الت لم لا تفعل هكذا أيصا وقفصدةمن الناسية الاحرى ففعل ذلك والقطم الرعاف عن

الرجل

صراعة الطب جاءمتك طبيب

هثردد١

١٤١

مثردد الى الشيح فى أوقات وهو بعرفهة ويريبه أشياء من المداواة

ابعانيه واقام بد مشق بتعلم صناعة الطب ولماقيصرفى أسياء مهاوصارت له معرقة

وتفن معالجانها وسال عمن هوامام فى وفته معرفة صناعة الطب والمعرفة هاجبد الذ كمروا

سناعة الطب وفى غير هامن الصناتم الحكهية فتاهب السفر وأخذسوارا كمان لامعلنفقته

صناعة الطب وصارت لهمباحتات جيدة ودرابة قاضلة فى هذه الصناعة واشتعل أبصا

مهذب الدين عبد الرجم بن على قال حسدفى موفق الدين أسعد بن الباس بن المطران قال

حبدثنى أبى قال حسدتى أبو الفريم بن الحديد قال حسدتنى أبو الكرم الطبيب عن أبية

أبى الرجاسحن جذه قال كمان بد مشق فاصديقال له أبو الخير ولم بكن من المهرة فكان من

أمرة ان فصدتا بافوفهت النصدة فى الشر بابن فنجير ونياد وطلب قطم الدم فلم فقسدز

على ذلك فاجتمع النساس عليه

مامرتى به قل أبارى أبى فى وفت فقى الكرم اذا الفتح شق من النهر وخرج الماء منه

خذه لابعدر على اهسا كهدون أبن بغيح فنحاأفر يقس بة الماء الاول الواضل الى ذلك الشق

ثم بسدة بعد ذلك

من مشاهبر الاطباء الفضلاء

اعيرممن الاطباء المصر بين وله مساقل عدة اليهم طبية

كتير احدامو كتب الطب ولاسمامن كتب جالينوس وشروجها وحوامعها أو حدفى

اعلى ابن باكل أرط الامن لحم فرس مسلوق عابباح فى الاسواق فلمارآأم وقد أمعن فى أكاسة

باكتر عاجتلةقواه ثم شرب بعدة فقاعا كثير اوماء فلح واضطربت أحو الهثفرس نبية

ابهلابدان يغمى عليه وابن يبق فى جالة بكون الموت أفرب البسهان لم بتلاحق فنبعة الى الفزل

الذى له واستسرف الى ماد الؤال امرة فسلم بكن الاأيسروفت وأمسله نصيحون وبيدون

من ذلك الموشي وذ بح فكيه كرهابضى ثم سكب فى خلقةماء معلى وقد أساف البه أدوية

مقبثة ولافى الغابة وفباء برفق ثم عالجحء وقلاف فى مداو الله حبى أياق وجاد الى سحته فنيحب

الناس منه فى ذلك الفعل وحسن ثافبة الى مداواة ذلك الرجل ولشتهرت عنه هذه القضبة

وغير بعدها

يها ويشاهدمابكون من امرم ان بكون عنده من ذلك معرفة بالاعراس النى محدت لهوان

ابن محمد بن أبى الاشعث رجمة الله فى كماب الغادى والفتذى وذلك اله قال ان الساقارأيقة

أبوماوقد بابع ان باكل جزراقدرم مجدتالحشرن أكاء لارى مابكون من جاله لار غية مى

الجسالسة من هدهجاله ولالازنلى بذلك عاده ولله الحمد بل الارى ابراد الغذاء على المعدة قسصرا

الى ماد ابؤل هذا الفعل فر اأبتهاكل من جاتط ابرى من جوله ويضاحكهم صى ادامر على

الاكتر ما كان بين بديه رايف الجزر مصوغاقد خرج من حلقه ملتقاء نجيلا معناير يقة

وقدلت هبناه والقطم تقيه وأحمرلوبه ودوب وداجاء وعروق رأسهواريد وكد وجهة

اوموسر لهمن النهوع أكتر ثماعرض لهمن الفذق حى رى من ذلك الذى أكاء شيباكترا

الانبساط

ابهالاقمال الطبيعة نجورأسه كمالمعرس طن شدت بده القصدان تقيل الطبيعة مجوالجهة النى

اسوة مراج عليه والعلولم بجرج ماخرج وداقيب المعدة مجابة هذه المدافعة النى قدعاقته

البتة عن التنقس عرس له الموت الاحتناق كمانسد راناذلك فى عدد كنير مالو ايعقب

ابنهر٤ الشدة اشطراب المعده قال ابن أبى الاشعث بعد ذلك أن الغذاء اذاحصل فى المعدة

وهو كمتير الكهبة مددن عمدد ابسط ساتر فصومها كماراست ذلك فى شيعم شرحته حيا

اسحغرة الامير الغصتفر وقد اسيصفربعس الحاصر بن معدته فتقدمت يسب المساء فى فيه

شار لنانصب فى حلفة دورقابعد أ جرحى عددقامن الدوارق عددا كمان معدار ماجوت سجو

أر بعين رطلاماء فنظرت اذذالك الى الطبقة الداخلة وقد امتدب حبى صارلها سنيم مسقو

ابس بدون استواه الخارجم شقةها فلما احتمعت عند جروج الماء هنهاعاد عصون الداخلة

والبواب بشهد الله فى جميع ذلك لابرشل تقبسه أو حديى ٩ السيح مهذب الدين عبد الرخميم

ابن جبان قال جديى أبو الكرم الطبيب قال جدقنى أبى عن أسه فال كتب يوما أساير السيح

ابالفرج البيرودى اداغير صهرجل فقال باسيدى كتب فى صنايى هذه فى الخمام وخلقت

ابراسى وأحد الان فى

من تناة كاتت ببن يديه وكان الرمان ادد ال- صهمم الشتاء وغابة البرد ثم ثم برل واققاسى بلي

ابي

١٤٣

ساس

الاضصل

واسعمال النقوح الحامض مردا وقطم الرزقر قال قامتع ابن بجيدب لةهاشرا اوثال

فى تنوره حمد بيه دمشق ادعير عليه رجل بديع المسمش فاسترى مثة وجعل باكماء بالخين الحار

قلافر م سقط

فيا ثمسون ذلاتله ومواضع الحياة

وكان طميباماهر اجادقا عارقاالطب فسمع الناس طه محون يقصيته فاستجيرهم من ذلك

فقصواعلية قصيه فقال جطوة حى اراه خطوم جاعل بعليه وبنظر فى أمارات الحبياة الثمى

وادكماكمان الى جالونه ووفى البيرودى بدمق فى صفة وار بعماثة ودقن فى كشيسة

ابن الباس بن المطران قال جديى خالى قال جدقنى أبى قال جدسى عبد الله بن رجابن يعقوب

١٥

قال جديى ابن الكثانى وهوادذال ميصرف فى أعمال السلطان يومتذبد مسق قال لغنى

ابن أبا الفرج جورجس بن بوجنا البيرودى ااوفى طهر فى تر كته تلتهاثة مهطم روفى مجوم

الباب واحسدوخفماثة قطعة فضة الطفها تلتماثة درهم

وايس ذلك بكترلان الشجمرمى حفتت أعماله وصفت تلته وطلب الحق وعامل النجيح

واجتهد فى معرفة صناعته كمان حقاعلى الله تعال ابن يرزقه ومى كمان بالصدعاض فقراومات

٠\*

جابرين

٨٨\*٠ب

\*ا بن بن منصور السكرى\*

ابن أبى الاشعث وقر أعليه وذلك

وعمر وكمان أكتر مقامة مدبة المهما اثماسه طلاف التقا الى الشامو اثامبة

صاطافر بن جاير السكرى٢\*

والتصلع بالعلوم وكمان عد أفى ابا الفرج بن الطبب سغداد واحتمع به واشتغلمعة وكمان

٥ ٧ ٥ ٥ ٥ \* ٧ ٧٧ ٣ - ٠ ب ٧ ٧\* ١\* ٥٤

طافر بن جايرقد عمر مثل أسه وكمان موجوفى سثة التنين وثمانين وأر يعماثة وهوموسلى

واثما افتقل من الموضل الى مدسه خلب واقام بحلب الى أخر عمرة ومن خلفة جماعه مستغلين

صناعة الطب ومقامهم بحلب ومن سعر

الكاءل

مارات أعلم أو لا فى أول \* جسى غلت بأبنى لاعل لى

ومن العاتب ان كونى جاهلا \* من حبتكوفى أبنى لم اجهل

ولطافر بن جاير من التب معالة فى ان الحسوان هوب مير أن الغسذاء خلف عوسما

١٤٤

ابجلل منه

٤ ٩(

موهوب

\*لموهوب بن طافر١\*

ب هر أبو الفضل موهوب بن طاقر

ابن جابر بن منصور البكرى كان

فاسسلا أبصا فى صنامة الطب مشهور اسمينا وكان معماحد ه خلي واوهوب بن طاقرمن

الكتب اعنصار كتاب المساقل لحنين بن اسحق

بياس

\*(جار بن موهوبا\*

هومار بن موهوب بن طافر بن جابر بن منصور البكرى كان

ابصامسهدد الصناعة الطب جبير اساو أقاسحلب

أبو الحكم

بالأبو الحكماد

هو الشيح الاديب الحكم أبو الحكم عبيد الله بن المطافر بن عبد الله

اباعلى الابداسى المرى كمان فاضسلافى العلوم الحكمبة متفن الصناعة الطبية معبنا

اباصياد الجلة جال العمل من بكره هات العسل

وذلك فى أبام مجير الدين ابق بن محمد بن يودى بن

والبصرة وعاد الى ديسق واقام بها الى حين

الحى وتتب م الى أبى الحكم فى أثناء كمتاب كتبه البه شاكر الفعلة

الطويل

داقا حزى الله امرا بفعاله ٤ غانى الاح اليبر الحكم ابا الحكم

هو القبلسوف الفرد العرب والنجسم

ابضى مسناأفكارها فكانهاشموس حلاشر افها جندس الطلح

اوهيم ولم ثمسين اشمى صقاءه \* فلولامقد أصيحت سثماعلى وشم

فاصح سلى الديعر بعد جرويه \*

اسريع

الندى حبيان بن غير الكاى به موابا الحكم

لباطبيب شاعراشتر \* أر احنامن سحصه الله

باعاد فى باقيه رثاه

النسيط٢

اباعين سحق بدمع صاكب ودمعلى الحكم الذى بكى أبا الحكم

برج ليلة وهو سكران من دارر بن الملك أبى طالب بن الخياط فوفه فاننح وجهه فلما أصيح

ازاره الناس بسالونه ليف وفي فكتب هذه الاسات وير كمها عندراسه فكان اداساله السان

الطويل٢

وقعب على راسى وطارت

أو أجذ المراة فر أى الجرج فى وجهه غاير الحب الحفن بعد وفهته فثال

ابرلك النبيذ

وغلت أن جميع من ثمام السدة

ومن شعر أبى الحكم وديوان شعرة هوروابى عن النسبح شمس الدين أبى الفضل الطوا٣

الكجال عن الحكيم أمين الدين أبى ركر ايحى البياسى عبن أبى المجدمن والدي أبى الحكم

المذ كمورقال مدج الرئيس موبد الدين ابا القوارس بن الصوفى

ارقت لمانى افرات أو صانى \* وسكت فقصر وجدها عثمانى

بمن ها ثم فى برد خواب

فالصر فى كل المواطن الاحباب

وكذا من شانها الفتكات بالالباب

١٤٦

مالى وحطى لاسى متباهذا \* أد عو نسلاأنفسلك عير محاب

لولارجاء أبى الفوارس لم

ماء عمم طب طمى أديه \* وأمده ميهل صوب سحاب

جسى ثمانسبو الليه وابن غدب \* أسماوهيم تغنى عن الالقاب

كرم بهم ونصاب

قوم برى لذوى النفاق لديهمذل العبيد أسطوة الارياب

الازلت ترفى فى المكارم فى خلال سحاب

سو١ع عليبا هجرها ووصا لها \* ادانكتت يوماور بت جبالها

وها برخف ابلى جود فو هدها \* وعنع منا بد الها وفق الها

وبط معناميعادها فى وفؤ ها \* ولاوصل الاأن بر ور جبالها

أما منسلك الاعذرة وفعال \* اطال عليناهذرهاواعنلالها

سقام جيمى من \* وفوه عسى بعس سمى كمالها

١٤٧

بان ثسعق صفاحن لك أجمره \* بقريك باحن سف خسمى ربالها

وماد ك٣رتلك النقس الاشسرتت \* وعاودهامن بعد هدى خسلالها

ومن عيرات الاى الدهر

وكيف بو أبى النوم

ابطعت كمالام الذر اعسين عرمس - أمون قواهاعير بادحلااها

بوم بناربع المسلم حبت لا

أو اسطرمت ثار الوغى كانها \*

بأيديهم حطيه برنبية \* ثسافى باكواس المناراس الها

ويس هسد الدار عسين صوارمرهاف جلاالاطباح منهاصفالها

فاليى الصوفى فى الناس

بلك الدولة الغراهبرهى على الوزى \*

وقال مدج عز الدولة اخامزيد الدين