وأحسن صون تفسلك عن هواها بالخلد فى دار السلام

الحفيف٢

ابقرس الطب باأخالب عرقا \* ن ميادى أبد غناو الاصول

فيل جالاتهاومانوجب الحا \* لاب فبها ومالها من دليل

النسدوم الآابدان موجودة منا وذال والتعديل

وانشدقى أيضالنقسة

ابسيط٢

ابن الغذاهوان كمان الصدفق لما \* مو المدبراعنى فزة الوسب

فهو العدولها أيصالان به عنصر الوصب

الرشل)

علل وهى أيضا علل للرس

وأنشدى ألصالنفسه

اطريل)

اداما اشتهى شفاء من الداء الذى سمه جلا

البسيطة

أهيف القدقانى الخدشمى \* وفى جار الاسى القانى القانى

الكال

ومهفهف بدلاله ورد الردى

ابن ماس بالهلال ازايدا

أورسف عسن جبيه يو ماسلوه \* الاوقال طلي مستلة اليدا

وقال أيضا

الحفيف)

ليهيا الشادن الذى طاب بعد الصناتةفكا

وانشدى

٢٢٩

وأنشدفى الضالنفسمهدج سلاج الدين محمد بن باعييسان

ومدال ساحى الحفون مهفهف ذو الحلال لدية

داست مجسل سرور الاجول ولازالت روس أعاد يكم الهاشرق

اباساتفاجوميا قارقسين افبح \* بها الركماب وبلة يعس اشوانى

وما أعانبه من وجسدومن كمد

وماقلس فقسى من موافعها السوصول عبد التقاف الساق بالساق

ورومصباحهامن زيب علملك ى \* فهود بعد الطقاء ذات اشراق

الطويل

أبنى القسد عادرت بين حواحى \* لفهدك ثار احرفا ثسعر

وأعريب الأحنان بعدر قادها \* سهاد الن تنفلك بعد ل(نسهر

قلست أبالى حين يتت من ثوىولم أر من أحشى عليك وأجدر

ولتب صبور اعند كل عز النصير

٢٣٠

بهريب بالاطراء والطب

الحفيف٢

قيل لى لم معوعل فلان بل لم أو غلت فيه الناقب

ابسقلت أبى سحطت بوبا على سعرى ففابلته به كالعاقب

بو انشدق أبضالنقسة

الكاسل٦

بقالواخليق الطبيب بابن برى \* بالطبع تعدم رويماوجمالا

صدقوا ولكن

اباناسلاخل التطبب المساكين بالجعل

فى صناعة الطب وشرج هذا الكتاب وله أضا عليه جواس مقيدة كماب موصيحة الاشثباء

مياقار عين فى ستة خمس عشرم وستماثة لملك الاشرف شاه أر من موسى بن الملك العبادل أبى

بكر بن أيوب وذكرفى اله نطمها فى يومين وسى

ابلب وصفع الها أيضا شيرجام سيعصى

ابليقا فى معناه

الاضل

بصدقة

السامرى

\*أصدقه السامرى٣\*

هوصدفة بن محاس صدقه السامرى من الاكار فى صناعة الطب

والتمبز بن من أهلها والاماتل من

العلم جبد الفهم

بى

٢٣١

فى الحكمه وفى الطب

معة سيين كشبرة فى الشرق الى ان بوفى فى الخدمة وكمان الملك الاشرف محترمه ثمابة الأجبرا

بكن له ولد

الحواس عن الخطاء والحوارج عن الاثام وهوكف الحميع عماتلهسى عن ذكر الله وثال

يف السمع واليصر والسان وساتر الحوارج عن الاثام وأماصوم خصوس الخصوس نصوم

القلب عن الهمم الدنيسة والافكار الدنياوبة وكفه عثماسوى اللهتعالى وثال ما كمان من

والعاب والمخاط

مشبق اسمهمن جمل الوزر عمن خديه وجمل الوزرلابكون الابسلامع من الوزير فى خلقته

وأما فى خلاتفة فهران بكون بعبد الهمه -ابى الرأى ذكى الدهن جبد الحسدين صادق

القر اسةرجب الصدر كامل المروةةعارقابوارد الامور ومصادر هاقاذا كمان كمذلككمان

ذجول الافة ومترلة الجارج الذى بسيد لطعمة صاجيسه وايس كل أحسد صلح اهذة

المن قرية وقال

سلوة لم صدفى تيها ولم بعد الرقدة السهرا

ابن لتت ذلاقساعرا عسلى وان \*

البسيط٢

باوارثاعن أب وجد \*

الكاسل٢

فاذ اقرات كالامة قسدزبة \* سحيان أو بو فى عسلى سحيان

٢٣٢

و كان ساهدة معد من بى عسطان

رب العسلوم اذا لم يحتلف فى فور هن اثنان

النسرج

درى ومولاله وسسيده \* حدودسكل العباس مجمرعة

والسيد فوق الاتنبن منجمل \*والست بحت الاثنين

النسرح١

ابن فيه منجوله

اسريع١

ابح انامن عطمه واهمة \* مامتله فى الاسم الخالية

مهندس فى طول أبامه \*

دوست١

اباشمس علابابرج السعد ثسير \*

باساقلى عن صفات وخلنى معرادى

الدويب

مالاج لناطرى من العين عيون عيون

٢٣٣

عزلان يقادن أرال وغصونجنون

الدويت٢

ابالله عليكما القلب سلام

اوقال أبشان

الدويت١

ابراج بدف بريجها الرجانى \* ثم اسحر بلطفها الروجانى

الدو ببت)

ابقى فكد الرمان الائداح \* فالراح قوام جوهر الارواح

الدو ييب

اطفق بكد العيس بماء وسراب \*

\*أمهذب الدين يوسف بن أبى سعيدا\*

واستعل بعلم الآدب وبالم فى الفضاتل أعلى الرتب

كيدية ويرى كل بوم دما

كافور اليبصلح كمغبة هذا الخلط الحاد الذى فعل هذ الفعل وامر باحصار كاقور قيصورى

وسقاها منهمع حليب برر بعلة مصه وسراب رمان وسفدل فتقاصر عنها الدم وجرارة الكيد

حسي

٢٣٤

البنى كاتت وسقاها أنصامنه ثانى يوم فقل أكتر ولاطفها بعد ذلك الى أن تكماسل بروها

الصاحب الم فى طهرة عن برد

عوس هذه الاشاءشى بنتي مع طبب رانجة قاجب الصاحب قوله وامر مهذب الدين

بوسف باحصار غاليه ودمن بابن لخل ذلك على النار ودهن بة الموشيع فاتفربة وخسد٣

الدين قرخشاه رجمه الله وذلك فى جمادى الأولى سنةثمان وسيعين وخمسماثة آدم بعدة

لولده الملك الامحجد مجسد الدين بنهرام شاد بن عز الدين قفرخشاه بصناعة الطب وأقام عنسدة

بيقليك وحفطى فى أبامة وثال من جهته من الاموال

أمورهوبعنمد عليه فى

الملك الأمجد الذى شهدب \*

من أعله وأقار به السمرة فانه كمان قدجاء ه الى بعليلك جماعة منهم من دمسق واسحدمهم فى

جميع الحهات وكتر منم العسف

مهذب الدين اسامرى فلا بعد ر أحمد ان

الاموال قدأكاوهاوفرنسادهم ولامثه الملول فى نسليم دولته السمرةقيس على

المهذب السامرى وعلى جميع السمرة الستجد مين واسيعصى منهم

معتقلا عندههذة الى ابن لم يبق

ابسقر مهذب الدين يوسف

ابن ساعفى الدمر يوما دهرا

\*(الصاحب أمين الدولة)\*

الوزياد

٢٣٥

وزر اعسيد الحكماء أمام العلاء أمين الدولة أبو الحسسن بن عزال بن أبى سعيد كان سامرا

وأسلم ولقب كمال الدين وكمان مهذب الدين السامرى عمه وكمان أمين الدولة هذاله الذكماء

والهمم الغالبة والالاء المنوالبة وقدبلم من صناعة الطب غاباتها والتثهسى الى نهااتا

ادوالك معاليه كل فاضل وكامل كمان أو لاعبند الملك الامحد مجد الدين بهرام شاه بن عز الدين

ابر أحو الها ولم بنرل عبدة الى أبن توفى الملك الامجدرجمة الله وذلك فى دارعبدمشق أمرهاروم

البلاثاء جادى عمر شهر شوال ستة ثمان

الصالح عماد الدين أبى الفداء اسمعيل ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب قساس الدولة

أحسن السياسة وباح فى بدير المصلكة ثهابة الرياسة ويبث عواعد الملك وابدها ورقي مسانى

المعالى وشيدها وجددمعالم العلم والعلماء وأو جدمن الفضل مالم بكن الأحد من القدماء

العطمة الى ابن ملك دمشق الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل وجعل باتبهيها

الامير معين الدين بن شيح الشيوج وكان لساملك دمشق اعطى الملك اصالح اسمعيل بعليك

أهل دمسق وقيس على كتير من أملاكهم وكمان موافقه فى ذلك قاضى القضاة بد مسق وهو

رقيع الدين الخحيل والنواب

اشي الشيوج والوزير جمال الدين بن مطروم بديشق واكماير الدولة ماوسل الى أمين الدولةمن

الاموال قصدوا ان مقيصواعليه ويسيصفوا امو اله فعملو اله هكيذه وهى انهيم اسيحصروة

وان اردت أن تنوجة الى صاحيلك سمعليل فافعل

وأكمون عنده

عليه وأحذجميع ماكان معه واحبيط على

فى قلعة القاهرةمع جماعة أحر من اسجاب الملك الصالح اسمعيل ولما كمان بعد ذلك بنبان

بو سف بن محمد من خلب وملك ديسق وذلك فى يوم الأحد ثامن شهرريع الأحر ستةثمان

و اأر بعين وسثماتنصار معه الملك الصالح اسمعيل وملول الشام ويوجه الى مصر لباخذها

هرحب عا كر مصر وكان ملك مصر رومثذ الملك المعر عز الدين أسيك التركمانى كمان قد ثملك

٢٣٦

ابعد وفاة استاده الملك الصالح نجم الدين أيوب والتقوا فكاتت أول الكسرة على غسكر مصر

والامراء وجيسو احميعهم فى مصر ثم اطلق

افكان أخر العهدبه وقيل

الله قال لماسمع الوزير أمين الدولة فى قلهة القاهرة بابن ملوك الشام قد كمسرواغببكر مصر

فى القلعة حى تطلم الملول ويصرايس فعمل معلك من الخير قاطمعثة نفسه واخرجهم

وكارا فى ذلك الموضع فى الجيس ثلاثة من أسحاب الملك الصالح اسمعيل وزير ةأمين الدولة

واستاددارة ثاصر الدين بن يغمور

باآوم الاتستعلوا واتعدوامو اسفكم ثان كمان الامر ذجها فصير استاد ابجرجناو بعيدقا

الى ماكناعليه ويحسن

بنه فهو أسلم لنافلم بعلوامته وخرج الوزير وقاصر الدين بن يغمور ويبسطوامواضع فى القعلة

الدين بن يغمورففتل وأمر وشفق الوزير فشنقوة وحكى لى من رأم لاشتق واله كمان عليه

رفية هم الكردى فاطلقه وخليع عليه

النجحومبة فماتعلق هذا المغنى ماحكا ع لى الامير اصر الدين زكرى المعروف بابن عليمة

وكمان من جماعة الملك الصالح نجم الدين أيوب قال طاجيس الصاحب أمين الدولة ارسل الى

جاله وهل خلس من الحيس قال غلما وصلت الرشالة البه أخذارتفاح الشمس لوفت وحفق

درجة الطالع والبيون الاشنى عسر ومرا كمز الكواكب ورسم ذلك كمالء فى تحت الحساب وحكم

يقتضاه فقال خلس هذامن الحيس وبجرج متهوهوفر جان مسرور وفلحظه السعادة الى

مصرو ثم لهماد كره المنجم من الخروج من الجيس والفرحوالامر واليهسى وصارله أمر مطاج

مهذورا وكان ذلك فى الكتاب مسطورا اوكمانأ لصاحب أمين الدولة يقس قاشلة

ابساج أبد ابكتبون له حى اله ارادمرم سحة من ثاري دمشق العاقط ابن عساكر وهو

ابالخط الدقيق ثمانون

على عييرة نساج كل واحسدمنهم ثمان مجلدات فكتموة فى نحو سفنين وصار الكتاب بكماله

الصالح

الصالح اسمعيل وكابن أبى صديقة ويهمامودة فثال لهيومان اسديد الدين بلغنى ان ابل قد

سيف كمتابا فى طبة ات الاطباء ماسبق البه وحماعة الاطباء الدين بأبو ن الى شاكر بن منه

اسى من هذا

شمس الدين محمد الحسينى وكان كتير ايفسحلنا وجطه منسوب فى نهابة الحودة وهوفاضل

فانى قرات عليه شيامن كمتاب الاشارات والتنبيهات الابن صينا وكان بى ويبنه أيس كتهر

المال الجزيل والخليم الناخرة وتسكر وفال اأشتى منلة ان كملماتصتفه من الكتب

الوافر

ابحن الى العذيب

وقد وصلت جفوفى فيه هذى القطبعة والنقور

فقى وحناله لحسن دوس وق جدى من دسى مدير

وثم زمن اراه قد تعدى

بسانى فى سماء