**نماذج من المعلقات**

**معلقة طرفة بن العبد :**

1. لخولة َ أطلالٌ ببُرقةِ ثَهْمَدِ **...** تلوحُ كباقي الوشمِ في ظاهر اليدِ
2. وقوفًا بها صحبي عليّ مطِيّهُم.. يقولون لا تهلك أسىً وتجلّدِ
3. كأن حُدوجَ المالكيةِ غدوةً .. خلايا سفينٍ بالنواصفِ من ددِ
4. عدوليةٌ أو من سفينِ ابن يامنٍ.. يجورُ بها الملاّحُ طورًا ويهتدي
5. وفي الحيّ أحوى ينفضُ المردَ شادنٌ.. مظاهرُ سمطيْ لؤلؤٍ وزبرجدِ
6. وتبسِم عن ألمى كأنّ منوّرًا .. ... تخلّل حٌرّ الرّملِ دِعصٍ له نَدِ
7. ووجهٍ كأنّ الشمس ألقتْ رداءها .. عليهِ نقيّ اللونِ لم يتخدّدِ
8. وإني لأمضي الهمّ عند احتضارهِ .. بعوجاءَ مرقالٍ تروحُ وتغتدي
9. وإن شئتُ لم ترقل وإن شئتُ أرقلتْ .. مخافةَ ملويًّ من القدّ محصدِ
10. على مثلها أمضي إذا قال صاحبي: ألا ليتني أفديك منها وأفتدي
11. وجاشتْ إليه النفس خوفًا وخاله... مُصابًا ولو أمسى على غير مرصدِ
12. إذا القومُ قالوا من فتىً خلت أنني.... عُنيتُ فلم أكسلْ ولم أتبلدِ
13. ولستُ بحلاّلِ التلاعِ مخافةَ .. ولكن متى يسترفدِ القومُ أرفدِ
14. وما زالَ تشرابي الخمور ولذتي.. وبيعي وإنفاقي طريفي ومُتلدي
15. إلى أن تحامتني العشيرةُ كُلّها ... وأفردتُ إفراد البعيرِ المعبّدِ
16. رأيتُ بني غبراء لا ينكرونني .. ولا أهلُ هذاك الطرافِ الممدّدِ
17. إلا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذاتِ هل أنتَ مخلدي
18. فإن كنت لا تسطيعُ دفع منيتي ... فدعني أبادرها بما ملكت يدي
19. ولولا ثلاثٌ هنّ من عيشة الفتى... وجدّك لم أحفل متى قام عوّدي
20. فمنهنّ سبقي العاذلاتِ بشربةٍ .. كُميتٍ متى ما تُعل بالماء ِ تُزبد
21. وكرّي إذا نادى المضافُ محنّبًا ... كسيد الغضا نبّهته المتورّدِ
22. وتقصيرُ يوم الدجنِ والدجنُ معجبٌ ... ببهكنةٍ تحت الطراف المعمد
23. كريمٌ يروّي نفسهُ في حياته ... ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي
24. أرى العيش كنزًا ناقصًا كل ليلةٍ .. وما تنقصِ الأيامُ والدهرُ ينفدِ
25. فما لي أراني وابن عمي مالكا .. متى أدنُ منه ينأ عني ويبعدِ
26. وأيأسني من كل خيرٍ طلبتهُ ... كأنا وضعناهُ إلى رمسِ ملحد
27. فلو كان مولاي امرأ هو غيرهُ ... لفرّج كَربي أو لأنظرني غدي
28. وظلمُ ذوي القربى أشد مضاضةَ .. على المرء من وقع الحسامِ المهندِ
29. ستبدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلا .. ويأتيك بالأخبار ِمن لم تُزوّدِ
30. ويأتيك بالأخبار من لم تبع له... بتاتا ولم تضرب له وقتَ موعدِ

**معلقة زهير بن أبي سلمى :**

1. أمنْ أم أوفى دمنةٌ لم تكلّمِ ....... بحومانةِ الدراجِ فالمتثلّمِ
2. وقفتُ بها من بعدِ عشرين حجةً... فلأيًا عرفتُ الدار بعد توهّمِ
3. فلما عرفتُ الدار قلت لربعها: ألا أنعِمْ صباحا أيها الرّبعُ وأسلمِ
4. وفيهنّ ملهى للطيف ومنظرٌ .. ........أنيقٌ لعينِ الناظرِ المتوسمِ
5. فأقسمتُ بالبيت الذي طاف حوله .. رجالٌ بنوه من قريشٍ وجرهمِ
6. يمينا لنعم السيدان وُجِدتُما ........ على كل حالٍ من سحيلٍ ومبرمِ
7. تداركتما عبسًا وذبيان بعدما ........ تفانوا ودقّوا بينهم عطرَ منشم
8. رأيتُ المنايا خبط عشواءَ من تصبْ... تمته ومن تخطئ يُعمّر فيهرم
9. ومن لم يصانع في أمورٍ كثيرة .. يضرس بأنيابٍ ويوطأ بمنسم
10. ومن يجعل المعروفَ في غير أهله ... يكنْ حمدهُ ذمًا عليه ويندمِ

معلقة عنترة بن شداد :

1. هلْ غادر الشعراءُ من متردّم ... أم هل عرفتَ الدارَ بعد توهّمِ
2. يا دارَ عبلةَ بالجواءِ تكلمي.. وعمي صباحا دارَ عبلةَ واسلمي
3. حُييت من طللٍ تقادم عهدهُ .. أقوى وأقفر بعد أم الهيثمِ
4. أثني عليّ يما عملتِ فإنني.. سمحٌ مخالقتي إذا لم أُظلمِ
5. وإذا ظلمت فإن ظلمب باسلٌ.. مرّ مذاقته كطعم العلقم
6. فإذا شربتُ فإنني مستهلكٌ ... مالي وعرضي وافرٌ لم يُكلمِ
7. وإذا صحوتُ فما أقصّرُ عن ندى... وكما علمتِ شمائلي وتكرّمي
8. لما رأيتُ القومَ أقبل جمعهم ... يتذامرون كررت غير مذمّمِ
9. يدعون عنترَ والرماحُ كأنها... أشطان بئر في لبان الأدهمِ
10. مازلت أرميهم بثغرة ِ نحرهِ... ولبانهِ حتى تسربل بالدّمِ