,

#  المتوفى ڤ سنة 

$$
\begin{aligned}
& \text { حتهـه ، وفصأه . وضنط غرائبه ، وعلق حواشيه } \\
& \text { 我 } \\
& \text { عا }
\end{aligned}
$$



م1900- ITVE

## 

## فط أ,

病 السُرَى

تال المُنل : إن أول مَنْ تال ذلك



 الواردة ، ولاأظناك تقدِرُ علبيا إلا أن تَكمل


 يومان وخان المطَّثَ على الناس واليليل ، وخشى أن يذهبَ مافَ بطون الإبل نَرَّ
 الناسَ واليالي ، ومضى ، فلما كان فـ اللإلة



 :
 م










 و و
 فوقف حيث يسمهبه ، وقال : وكَ من ضَيْغْ وَزْدِ شمَّوسٍ

 فأضْ وَأَضْحْتْ عِرْنـ
 , كَ با

كص

 ها

 أن لا نلقى أحداً من عشيرتكا أو عشيرتى





















أ，
以我
受
会
＊
促
．
，

（4s＇

－

－





$\therefore$＂







، وفيه يقول إشأر ：
F
亿保



「
بََّعْ بِْمْ

الوَبَ والصوفـ والشٌثر •

$\therefore 5 \%$ ！


：
هِ ه يش

 عنقك ، فـكتب في كاغد هذه الأنيات : ,رأيُتــكَ لا تَرَى إلا بِعَيْ
 نأْما إذْ أُصبت بفَرْدِ عَهِ فَخْذُ مِنْ عَيْنِكَكَ الأَخْرَكِ كَفِينا

 ثر عرض هذه الأبيات على طاهر
 الةرظاس ، وأحسن صِلَته








 يكاد يمورها ، وقال أبو هاتم : عَارَتْ عِيْهُ

 وتحير ، وثال الفراء؛ ؛ عنذهُ من المال عارُّةُ

 يضرب لن لا يليق به الفنى والثُروة .




 و بينه غير السَّدَّاد والهعفاف ،






ولا يأخذ ثهْ ولا أحراً .



 كا قال إبماعيل بن جر ير الجَجَكَلن الشثاءر ،

 ما يمدحك بَ هِ من الشُر ، فأَحَبَّ طاهر أن يمتحنه ، فأمرد أن يهجوه ، هأبى إنمأميل ،

و " مِنْشُبٌ إِلَى دُبتّ "

 رسول الهُ صلى الشَ عنيه وســلم عن قِيلَ
,

 ويقال فن قولم ه من شب " أى أى من لدن كنتَ شاباً إلى أنَ دَيْتَتِ على


 قلت : الالعكامُ شَبَّ بالْتح والمثلُ شُبَّ بالضم ، ولاوجهَ له يمَل عليه، إلا أن يقال : هذا من الشَّبِّ النى هو الإظطار ، ،


 أى ولد وظهر لرا ائين ، إلى أن شابَ ودَبَّ

 الفـل ، ورنورا دُبَّ فَ الوجهين على سبيل
 وِيروى (» من دن شَبَّ إلى دَبَّ هِ




 الْتٌ
وq६ يضرب لمن رأى الأمر فرف حقيقته.
 بِدُرْدرٍ







 أى أهيتيتِن حين كنتِ ع أثشر فـكيف أرجو فلاكَكِ ع دردر ؟

 فـكيف الآن وقد أسنت ؟ ومثله :
 أملكَ لخفةه ، صاحها عن ضبطه ؛ فـكان مبذولا لم كـريد تـناونها

廆

أصل هذا المثل أن رجلين ذَحَبَا أمرأَّ وكان أحههاءَّىَّاللسان كثيرَ الملل ، وألآخر

 ～ أُ أحتملته وستَرَتِ غليه
－Y\＆ع هنا رجل كا غن غاب عن بالاده ، هُ قَدم




الزِ天 ：

 الراء 6 خبزه 6 و 6

年 هعنى الثنا•

－TM A A


－r


الأنصارى زضى الله عنه أنه حذيث المُنّْهُح

U
人 － ＜率 يَّ يَكَيْ عدل
全

أى إتداء

 ，
度
 وقيل : خرج قوم مُغِيرون على آخرين




حى : المى رجل أتاه زجل يسآله فلم
 أى راتهُ وأُعجه فَبَخِلَ به عا عانك .

، يقال : عَشَوْتُ فی معنى تَعَشَيّْت
 أى مُتَشَشِّ ، وتانُ ابْن السكيت : عَتِيَي
 تعشَّتْ، هالْ أبو النج :







 ما شئت لـا شئت إذا شئت ، إنى ولو كنت



المعولال الثانى لعلم به

وذلك أن فرسًا عارت فزكب طالبها









أَخَّرَ الهُ أَجْبَبا
وأصهل أن زجلا كانت له فرس فأخن


 قول الأْصّى





وقذ ساء ظتهم وخافوا عليه ، فإذا بها يطرد




أى يضرب بألسيغ
كَن عليه كَوْنَ بُزْ


على القتيل ، و بالصارخ الباكى المتحزن له

 أى لم يزجروا الطير فيعهولا من جملدها


أى هَمَوْها بلى الوَجيف ، وهو مبربَ
بن السير. .


أى أصر


خص الهصيف دون الشتان لأن بالصصف


ضبعيفا لـكنتُ عبدا ، ول كنت امرأة

 من أصمابه ، فر علي بنى شيبابن فـى ربيع

 وقد أمسي ، نقال لأْعابه : كونوا بمكان كذا وكذا ختى آتى هذالالييتفلعلز أصيب
 فانطالق إليه ، وَجَنَّ بِليه البيل ، فإذا البيت








 مالت لأدنىدوضة فرتعت فيها ، ؤقهد الثتيخ
 البرد ، وتبعه السليك حين رآه إنطلق ؛ فلما







 الالـليك : ألا أغنيك؟ إ هالوا : بلى ، فتغنى بأَكِى صوته : ألا إِلَّا عَبِيدْ وَآَمٍ بَيْنَ أَذْوَادَ


فلها سمعا ذلاك أْتَيَه فأطرحوا الإِبل ،
 .
الآَوْد : الجهير المُسِّنُّ ، يقال : عَوَّد تعويداً إذا صار عَوْمًا ، وهو الكِّنُّ بعد
 عَوْد ه أى قدي ، و ينُّد :



أسنانها وصفرة أسنان الإنسان .


هو دل على أنه كان لايملك شيّكّ ، وقورا



يعالل : إنه كا افتقر حتى إيبق عنده شی، ، غزّج على رجليه رجاء أن يصيب
 حتى إذا أمسى فی ليلة من ليالى الشتاء باردة






 هنها ، نقال : أَهْرِكَا وأنت الأعلى ؟ فذهبت
 له سليك : مَنْ أنت ؟ فقال : أنا رجل


 جميعاً ، حتى أؤوا الجوف جوف براد الّنى





 عرنَهَ فاجرأ عليه . . يُرب في الإفراط فى مؤانسة الناس

! .



("





ينـ

من




- YEI

العَنج - بتسكين النون - ضربـ من
رِياضة البيهِ ، وهو أن يَكْنِبَ الراكبُ

 كالأول فن أنه جَلَّ عن الرياضة كا جا جل ذلك =ن الثقليح ، وذلا . لابَكَ


 عَا



 d
 پِ


 !


ذهب به وأهلـكه ، وأصل المثل أن زجلاء




يضرب لمن يظلهه نامرُه
沶
. يفرب لمن لايخالـ الناس .
وقال بعغهم: :أى يُعَّبر الناس, الألمورَ




س

 الْدى لاَقَرْنَّهُ

كَ

بضـرب لالـكثير الإيُوبِ من الناس
والدوابٌ .

أى كنت صاحب نُوقٍ وْعِرْتَ
صاحبَ cُونوت .

بِّرب اللموصوف بالمندِر
وذلاك أنه ليس شیء من الصـيد ـكَذر
حَذَرَ العير إذا طلب .






促 قال أبو عيدة : هذا هثل لأهل الشا
 كما هات مهنم واحد وقام آخر زاده عشر عشرة
 هذا ، والمراد بالهِيْر ههنا السيد

 ها أْدرِى أى الجراد عَارَه ، أى أى أى الناس
 أخِيرك بين خصلاتين فاختر أيهها شئت ، ، فقال : وما هم؟ ؟ فقالت : إبا أن T T كلك ، وإما أن أمرزك ، نقال لـا الثّعلب : أما كَّكرين يوم نـكهتك بٌ تالت : بی ؟ ونتحت فاهاه فأَفْتَّا الثعلب .
بَ


 ذاصطلموم ، هال هرزة بن نيض ؛ بُ تـكن عن جناية كِكَقْتِ



وروى يونسى بن خيب فن أبن عـر
ابن العَلاَ، ثالل : إن براقت المرأة :كانت لبِض المواك ، فسافر الملك واستخغلفها، وكان
 الجُدُ اجتمعوا ، و وإن جوار مهـا عبثن اليلة



 جأ النك سآل عن البناء ، فأخبروه بالتقهـة ،
 وراعى السوٌ يوفيها مائة .

تال أبو هرو : يقالْ للضبَ إلذا وتحت


 ولد تتجهه الناقة ، كانوا يذيرن، لآلمتهم ،


الْضَعَ ، قالن الثـاءر :



 أفششهد عبذُ الها بن حازم اللّلى ؟ عالوا :
لا ، فتبثل .بهذا الييت:

*     *         *             * 



 فى أحادنُها : إن الضبع صادت ثعلبًا ، فقال
 أى قد وجب الأمر ونَشَبَ ، فجِعِع الضصين من القوم .
وأصله أن رجال انتهى إلى بئر وعَلَّقَ
 جواره ، فقال له : وما سبب ذلك ؟ قال : علةتُ رِشأنى برشائك ، ، فأبى صاحبُ البُثر
 الجندب، أى جاه الحر ، ولا يكا يكنى الرحيلَ ثالابن الأعرابِي : رأى رجلمامرأة سَبَطَة


 الجندبُ ، يـى وقع الأمر .
 ـكونجع بملق ، وهوموض العيوق ،ويجوز



 - تعاقبا
=


فـ الثى، يُتَتَنَّ ولا يوصل إليه .


 ضـد ، وكنوالا يأ كوري خوم الإبل ،


 القمان ، فقال : يا بنى ما هذا مُ فـا تَرَّرَّتْتُ







 أبيه لــا أ كوا الموم الجزور ، فقيل : على أهلها جبنى براتش
 ذ信 - TETA
ذَاءَيْنَيْنِ

وذلك أن الـكـبة تُشْرِ ع الولادة حتى تأثى بوالد لا يبصر ، ولو تأخر ولادها لخرّ

الولد وقد فتح يضرب للهستَعْجِل عن أن يستَتَّ حاجته






 رَجَاً بعد رجب ، لَذف ، وقِيل، ؛ رجب






 هِ


 الَكثيُ فيه ، وقونها (




-次 - TEM
-

 الود لوالد ، وأمانطيهة الرح ممن البوالد للولد














 و إن كان على ما كَاف كنت قُد احْتَطْتَ

لنفسك .






 أقار بُكَ عَلى خلاف ما ترّ يد ، فاصبر عليهم



 عَصْبًا شـديداً حتى يصهوا إلبها و إلى أصلبا



وقال الحجاج على يْنْر الـَكوفة : والهُ


ضَرْبَغَرَائِبِ الإبل هِ هِ
عَ - Y\&
أى بداهية الالهر وشدته ، يهالل : إن الشَّرّس ماصغر من شُجر الشَّوْك ، ومنه

الثّرَّاسة في الملق .

الُْوَيْ : تصغير غَارٍ ، والأبؤس : بمع بُوْ ، وهو السدة .
وأصل هذا المثل - فيما يقال ـ من قول الز بَّاء حين قالت تقومبا عند رجون قَ قَصير



الشُرَّ يأتيك من قبَ الغار م
وجاء رجل إلى عهر رضى الله عنه يمهل


للعلك صاحب هذا الالقيط ، فالن : ونصب


يكون أبؤها ، و وقال أبو على : جمل عسى
.

جاه من قبلك .
 الِيِنُ : المجاعة من السِّدْر تجتمع فى .

 الأصول ، ور ما يوضع الأثشب موضع المدح

يضرب للرجل "لبِد الرأى لُسْتشفى
برأهِ فِا يَّوُبُ

 النِّنَّفَ ، وقال الأصمى : أَسْنَفْتُ ؛



 تال الثاءر : إذا مَاعَيَّ بِالْإِنَّكَفِ قَوْمُ
 قلت : قال الأزهرى : الإنـنأف التُدُّمُ








 . المزيهة تق على القوّم -
 يضرب لر لرجل له مال كثنير ولا ينعةه على نغسه ولا على غيره .


ويروى (» على ماخبل ") فِيل : إفساده
 هذا الوجه لأن إفساده يصوابه لايصلحه عوحه ، وقد قيل غيز هذال، وذلكُ أنهب تالوا :
 على ذلك بافِيه من البركة .
يضرب للرجـل فيه فـّاد والـكنَّ الصَّاَحَ

أى قليال من كثير .

原

يُطلّى بها الْأجرب .

 تزيل عناءه النى يلقاه من الجُرَبِ ؛ فيكون


## 

قال المفضل : أول من قيل لم ذلك بنو أسد ، وكان سبب ذكك أن أبنا لماورية



 منه ، فأمر مناديً ينادى : مَنْ آَّى أسديا


 الزجل نهو هنهم ، و إن عغا فهو ألعلم ،

 فقالت له المرأة من كِنْدَةَ من بنى وهب ابن الحارث يقاللما غُعَيَّة وأخوالها بنو أسد :




 حت هلاك الحارث ، فأخر جتهم بنو كنانمانة




والحِذْقِ فيه ، وينشَد :

لاَتَتْسِ
?


 الإفراط فـ الاحتراس نحوَ هذا ، وذلك يوم



 وكن موثقًا في جيثه ، نقال :كالْ أيهـا

 لتلين متونها ، فلما تدانى القوم قاليا اله : إنا
 ; كورا مثل كا كام جُّاء
にَالْ وَوراُ


فيه واشتمل عليه من التهمهة ، وهذا قريبـ



 قال أو عمرو : كان أبو حاضر الأسدلى
 وأككهم منظرا ، فرآه عبد الله بن صَفْوَان










 تصغير النُّهر وهو الزنا .

 أو أراد يا يأهيرة تياسن :



الحارث بن ر بيعة بن عامريهجو رجّا بنهم :



 وقالل عتبة بن الؤل لألبى جهمة الأسدى :

أَعَيَِّ كِنْدَةَ كَيْنَ تَغْخَرْ سَإِرًِا







GQ - YQSQ

 روى (ا أمرض "كن ) كن مدناه ظهر ، كقول
عمرو :



 (1) القرفة -بكسى القافورسكون الزاءـ .


قيل : عن صبوح :-كنى
 غيره ،كا أن الصيف أراد بهذه المقــالة أن

يوُجِب الصبوح علهمهم




.
عَدَ - YEOF

|





 ومن زی ج

القازص

- TSOT
!


وكان أُو حاضر أحد المشهور ين بالزنا :

على ابنة فَّوْ


و بنت فزوج الممهـا حمامة ، وركن الن
-أو
$\underbrace{\text { • }}_{0}$
ا'خظذوب : السمن (1) والامتلا: ، أى
اثشرب مرة بعد مرة تسهن

الأمور رَجَاءَ حسن الهاقَة .

- Y(Q)


 وأصاه أن رجالٌ المهه جابان تزا بقوم
 صَبَحْتُمونى كيف آخذ ن فـ طر يقي وحاجتى ؟

 الترقيت تانطيغ وتز

تَقول : حظب عظب - على مثال


ومعناه : الْزَقَتْ فقره :يفيه ، آى آلزهمه إياه ؛



 الصَّادوت

كا لا لمen



 "文


 ،

 فأرسلمبا مثلا ، وأحرز مولاه مالّ النّى بايعه .
يضرب للصَّدوُق يكتاج ، إلى أن يكنب
كذ
وتال ألوِ دمیيل : إِرْب
 لا لِّيد عاليه شيدتِ.

 الـار 6 وهو
هَهُ

 والايون ، فبلغـوا هَجْر وأرض إلبحرين ،

 إلى البحر ين وضاموا مَن بها من إنياد والأزد وشَدُّوا خيـولم بلرانيف النخلز ، فقالت
 يضرب عند وكول الأمر إلي أهله
高 فَجْهُرْ
إِمربِ لالنىي يختار المَوَان علي الـكرامة



فن الشُر ، ألى خَذِّهِ وغَنَّهِ


 بالغِين الم بحمهة ، وهو أصونبه 6 ! ! الس بَ ، إذا ألزفت الريشَ عليه بالغر اء ،

 وقال الرجل : يابنى استبحث لنا عن الطريق، فقالل : إنى كالم، فقال : يا با بنَّ عِلْمَنِ خَيْرْ


قال أبو عبيد : هو النى إسميه الناس


 فى الأمور ، أو لتضييةه الأمرَ على كَنْ يعالجه ،
 تَرَى الأرضَ مَنَّا بالْفَضَاء تَرِيضَّةً

 يقال : » هذا الأمُرُ حَيْس " آى ليس
 وأَقِّ فلايكون طهاماً فيه قوة ، يقالل : حَاس

 من طرفيه : كَيْيوس ، والمُنى : عاد الأمر



 الصادق إن أخبر أن آخر عهى بهم كان هذا
 Sُ
قاله أَ كَمَهَ بْنَ صَيْنِ




 - 4
 أى غُّابِبَا ها هو غابله ، من الهُوْل وهو



而 قالها سُتَيْك بن سُلَعكة ، والمهى أَعوذ بك أْن كخينى ، فأها الميبة فلا هَيْيَة ، ألى - لستُ بِهِوْبُ

م
قيل :













زاجهاً إلى قومه ، وهو يقول :

ك
بَ ثَ
舟
 جأه بشر منه، ، فقـلل الآمر : عاد الحيس

يكاس ، وقال :
تَعِيبِنَ أمرَا ثَ











 وسيوْهُمه ع بنى أمية ، والأمر ينّنل من السطاء ، فقَ

居
 وليس هناكُ مهأيق


علم عامم أنه قد بهد عن قومه داناه حتى رأه

الهِجَبِ كَ المجب بين بمادى ورجب ،


عِىَّ المَ:طْقِ






كَ

تِ





س كا كت فيه مينذ اليوم


 وَيزَعْعْ أَنَّهُ أَنِّنْ شَشُونُ





له في جَوْفِ أَيْْكَعِهِ عَرِينُ


وَإِنَّكَ تَدَ لَهْ











 ها ها


 عايه لأنغــا
 (2)


تاله ابن البسكيت ، وأنشد :




.
"̈فَ0













حـدث المنذرى عن الأصمى قال :








 ،



共








وخبت الغمد : هو النسيف


الأصل ، وقال ：
الآلَ


少
يضرب فی تقدي الأمر
－Y（A）

وأصل الثلْ لإبل نَبَرَتْ



ثو يوج إمها
عشْ تَّ
أى مَنْ طالل عزرْ رأى من الحوَادرث
ها فيه مهتبر ．



ولم يتز


وِيروى أن رجالاً قالل للنبى صلى الشّ

＂

．

＂KEVO

بضرب في التحضيض فلى الألمر عند
القدرة بإتيان ما كان يُساه قبلُ من الحز
وحسن التدبير


人
أى وجَدَ زيكَهَ فطالهـه
بضرب لمن يستدلّ على الثىء بظهور ． 4 湶


والعَلُوق ：المنية ، وثمالبة ：المرجما

 وِيْوى＂يَيِّل＂أى يضّ
 هذا يروى غن بعض السلف



لَ


 الندى لايَّكُم
而

وكا الأخْ على طها الميش ، فقالله أمخوه
 فقال : لا أنستطع ، فقال : بلى ، ،والـكنك





 يضرب مثلاُ كا لا لا يُدْرَّرْ عليه

(
أى إلي هذا صار معني الجبر'



 .
 -

 أهنُك ولانتغل




والمقونل من البنر والوادي : المُعْرَج

-
"

يضرب للعوم عند تفرقّمهم
 فَعِلَ - بكسـر الهين - على قياس جَدِبَ
 قياسُ بابهه ، أعنى باب فَعِلَ كَفْعَلُ . يضرب هذا المثل عند اغتنام الـكوت
لمن لايكس الـك火نم .

任









 "سرور الناس بالآلال ، أ كْكَزُ من سرورهم بالأمورا




 فلا يقدر ثليه .
قالل الأحنغ بن قيس لـارثة بن بن بر
 لا يعنيه ، وذلك أنه طلب إلى أمير المؤمنين على رضى الهُ عنه أن يُدْْنها في الـا




 ينـرب عند احتقار الرجل واحتقار كامها مها
 ناطَ
 أبو الهـغ
قلت : ويجوز أن يكون عَيْ فَعْناًِ







قال يونس بن حبيب : زبَوا أن رُقَية







 . غ غ



 - br - Y0.7


، ، وَعَهُ

ظُ ظُ

قالتها المرأة زُوِّجَتْ ْوأبطاً أهلهـا هـداهها إلى زوجها، واعتلوا بأنه لِيس عندم


اضربـ ف تـكذيب اليلل .


ولدته لغير تُمام م




 أى ما يكره ويثقّل ، والميرة: القير
(1) والقار ، وها ماه
ror - ro.r

ألى عندى من يمغنك .
(1) قيل : هو الزفن ، وقيل : شیء أسود يطى: بـ الإبل .

的－rollr يضرب لُن يعرف قِرْنَه فينكسر عنه

يضرب لـن لا يكون هـ مَنْ يكفيه هآه
فيعهله بنغسه
－Y010 أى بِكِ عيبِّوْوأنت تعيبين غيرك促－Y017

عناق الأرض ：دابة نيؤ الـكمب


 يرى لها أثر في الأرض ، والاقتغار ：الاتباع

 يسى لا يُرْى له عَلَّ أَّر



يقول ：عَوْدْلُ إلى هذا الأمر و بَدْوْكُك بـ
 الشَّقِّ
أى لا تَرَكَ الثَقَّيَّ إلا على شدة هاله، ، والشَّصَاصاء ：شدةُ العيشِ
屋

 وصَرَّح ：مسناهنهرَحَح
－

 يشدُّ به المودج
 وهذا قريب عن قولم（ا دَزْدَبَ لمـا عَفَّه التِّقَاْفُ＂
（Y011
 اَ اَكْهْم
يضرب نُمُسْرِف فِ القولو
尾－YOIT
 فذُثُوا ، فقنلوا هذا القول


يفرَب للانسانَ تَمْمَهُ كَيِّن الـُكلام
ولا
COT YOT عَبْدى ءَبْدَهِ




وبالزف على أنه مبتدأ ، يقول :أضلحِ الزإسدَ

فبالعقاب
尾 - YOT\&




. إياه غَبْقًا
( Yoro الحْقْد
وْيروى (» من مكنون المقد «، قاله بعين الحـحكا من المنف

أو شر







التى وْلْتُ هذا بنسیى حيث ولَالْتُ هُ هؤلا
يضربَ لمن جَىَ على نفـه شَراً.

الأوَّلِ
يقالل : عَزَوْتُ وعَزَيْتُ ، إِنا نَسَبْتَ
! إمبرب للرجل إذا حَدَّث ؛ فيقال : الى
من تَتْبُ حديُشكَ فَإن فيه رِبية ، أى
انْسُبْه إلى مَنْ تاله وانْجُ
— YOY.


 -


 الئلا تحبل．

 اللسان ، وهذا كقولم ：

أى أصلا
 عِقَ





رمى لا تْـرب ;لا تكرم.



حَ حَوَاَهَا
اللَّؤُ ：الأأكل ، والَمْوْذَان ：بقلة
طيبة الرانيَه والطم ، وأعرتها ：وَصَفْتَـا
بالمارة
يضرب لمن يكمد شيئًا قبل التجر بة


بالِِرَى قبل المديث و يعيبون تلقيه بالمديث
 ويزعون أن البخيل يعتر يه عند السؤلال
 وَالتَّغْ⿻⿱一⿱日一丨一𧰨丶
 ， الأخطل بييت لو نَهَحَتْه بعده الأنفى فـ اُسْتِهِ ما حكَّبا ، يمنى هذا البيت ، قالوا ： و إلى هذا ذهب زيد الأرانب ، حين سئل

واحتجَّوا أيضاً بقول الآخر :


＊＊＊إِّنَ الَحْدِثَ


$$
\begin{aligned}
& \text { داهـة } \\
& \text { وَلَا ذَمَحِّ } \\
& \text { يضرب لمن لا خَيْرَ هنده ولا:شَ }
\end{aligned}
$$


 يضرب لمن استقبله الاهر بشر ثمّرٌ : أى شديد .




العتاب ، فإذا ذهب الهتـاب فتد ذهب
الوِ


 أب تعلم أن هذا كذبُ
يضرب فی استبهاد الشیى ؛ و إنـكار
كَوْنه .

 غَيره فابدأ به .
يضرب ف اختصاص بعض الالوم .




بضرب لمن قَلَّ فهمهن عند خطابك إياه



وعَضَّ به ، وعَنَّ عليه ، أى ألصفَ به شـراً

أهوى وألتحف إلا من أرضى ؟ قالت :لا ، فاذالك ؟ قالت : فأنـكحينى خِداشا ، قالت : وما يدعوك إلى ذلك ع قالة ماله ؟
 اللمال ، فأخبرت الأم أباها بذلك ، فقال : ألم نكن صَرَفْناه عنا ، فابدا باله ؟ فلما أصبحوا
 والمر ـيرشد ، والورد يمهد ، فأرسلها مثلا. ويقال : أول من قال ذلك وأخذ الناسُ

منه مالكُ بُن نُوْيرة حين قالل :





الادِّوَاه : أ كل الدِّواية ، وعليك :

 بضرب في الأمر يتولاَّها أَربابَه

ضَ
هذا من كلام أ كم بن صيف

المد إلى نفسه ، فإذا عاد كان أحد ه ه ، أى أى
 من المُعول ، يسنى أن الابتداه مكود والعود أحت بأن يحمد منه . وأول من تال ذلك خِدَاش بن هابس





!الى كحلتهم وهو يتنى ويقول :


 وأنت صَفِيِّ دونْ مَنْ كَنْتَ أَضْطَنِّنِ



 فعرفت الر باب منطقه ، وجعلت تتسّْع

 فترُوا، و بِثت إلى خِداش أن قد هاجتك فاغْدُ على أبى خاطباً م ورجهت إلى إلى


أنَا قد نصحت لها ، فتغيرت على زوجها ،




















يتكانَّ ما قد كَكِّ




يضرب في اختلاط الرأى ، ومافيه من


- YOS



(》


ضربَ الأرضَ نِحِرانه ، إذا ألقَ عليها

يفرب لمن طاب عيشُه في رَعَهُ و و إقامة
 الرَّضْغ
قال ونس : هذا مـل قالته المرأة كانت



 بإحسانه !إيها، فلنـا سبـت ذلك قات





أى أحبت هاجتك انكا

إذا وجد خِضبٌُ .
roor
يسنى أن العفو هو الـكـرم
病

Y000 - الماَكِلُ مَنْ يَرَى مَقَرَّ مَهْهِهِ
مِنْ رَمْيَّهِ
يفرب في النظر في المواتب

أى أن الحديتِ لا ينلب القدم
ك YOOV
أَوْْهَاْنَ

 أى أز حسن ، ويقال : لارائى على .居 - r07.

الــكِّلَبِ
. ينـرب بالئم الموق .

قكت : قولما اشُوَاية الرَّضْغ، الشُّوَابة
 من الشاة، ، يقال : مابقى من الثـاة إلا شُوَاية

 انثوى على الرَّضْنَنة

الَّرْمْيُ : التَّعْعْ ، ومنه :





 بنات الياء ، والثّى : من بنات اليإي والي وصارت
 جاء بالثّيء

 .







准


متسلبات كلى أزواجهن .
قلت : عقرى وحلقى ف ألبيت بمع
 عقِر : أى جِريع ، والمُم عَقْرَى مثل قَتْيل

يمنى أنها تحلق قونها وتعقر م بُشُوْها
, ע عَرَ
الصَّنَاع أهيما غيرَ هدهون "


كَ
.ريد عسى غد يكون لغيزكـ ، أى


البرارَة : السحابة زات البرّق .
يضرب في تَعْليق الرجا بالْإحسان .

والواقية : الوقاية ، وهو فُّ الملن مصدر

أولادَهَا .
" Y07l
 ونصبا على الإغراه ، وحروفِ الإغراه : عليك ؛ وعندك ، ودونك ؛، وهنَّ يِّنن

 اللرفوع المتتر ف النية ، كانك قلت : عليك
 بالمفض، إذا أردت أن تؤكد الألمف وحده كانك قلت : عليك نفسِكَّريداً

في الدعاء بالملـكة ، ونى ألمديث حين









 الهَغَاه بالفتح والمد : التراب ، هال صفوان بن محرز : إذا دخلتُ بيتى فأكا كا رغيغاً وشر بت عليه ماء فعلى الدنيا الدَفًاء ،

وأنتُد لزهير يذ كر دارا :

قالل : وهذا كتولم " عليه الدبار "
إذا دع عليه أن يدبر فلا يرجع • والأثب
العوَّاء : الـكثير المُوَاه . .

- YoVr أى ما أشكل بن أمرم ، هاله عمارة
- ابن عقيل

عَجْبَ مِنْ أَنْ يَجَيَّ مِنْ
جـحِ خِيرَ
 يقال : جَحِن يَكْحَن نهو جَحِّن ، إذا كا كا سيعيعالغذاه ، وأْجْحَنه غيرُهُ ؛ إذا أساء غذاهـ يضرب
.



年
القِرْدَان : جمع قُرَّاد ، والحلمَ : جنس
 الفِسَالِ حتى القَرْعَىَ، "



الهَيْث : الفساد
بضرب لمن يجاوز الحد فى الفساد بين - القوم

8079
يضرب لمن يظهر مانى قلبه .

أى هو الصدوق النى لا يكذب


الدَّارِ



 وسوء الاداز قالْ المفسرون : هو جهـم ، نورذ بابشّ تعالى منها
 الحوْراه : الـكلمة الفاحشة ، والنُّبِّكُ

والنادى : البلس ، والمقتر : الخلالى .

وتعظهه عليه من غير استحجقاق .
Cَ
 والاعتقال : أن يُمْـِكَ الفارسَ رمهه يّن .جنب الفرس ونذّه. وضرب لمن يخبر عن نفسه با ليس في



أى إذا تاناتوا أصلح ماينهم العتاب يضرب لقوم : فقراء أذلاء :يفتخرونـ
. كالا يملـكون .

الجَتُ :كِساء ثليظ النسج ،وْيقال :
هو طيلسان من خز •
يضرب لمن رضى بالتقشف وهو قادر
.



وقد بجزت ها يستر عورتها .

ما أهمك و يستىمعك فِيا ينعهك فإمنا يعينك بقدر مايحب و وشتهى ،


وفراثٌوَوِّىٌ : أَى وَثير .
يضرب لمن استوطأ فركب المجز وقعد
 حقه خانة الخصومة.


إليه طر يعًا ، فإن أقرَّ بالمجر على نفـهُ فقى
 ضرّبته المرب.


وأصله فالزأس يَّعْعْ


 الأصل مصندر يقال : غَدَوَتْ هِين الماه ، إِي

 الـكثير الما.
يضرب الشثرير يكرم و يبجلن. .

والبطأُع : بمَع الْبِطِـحة ، وهى الأرض

يضرب لأثمراف قوم صازوا وُضَعَاء ،

 العافي : مايبقى ف أسمل القدر لصاحهيا



.





والِِدَار ، وهذا كا ثألَ المرٌ القيس :




* (1)


 يضرب لمن يرجع بج:ايته هإلى المثيرة

عَ ro^0
 بقول الـهبل والحزن ، وتدمع :كناية عن المن

قالة الماء فِها
، يضرب لمن نه غنى وخـيره قليل ولا ينتع به إلا الأختَّا ، لأنه قال فِيا بِد


- YO^M

المفر : الآى له ضرائر، والمَّرِ : الشديا
اللمارة

فطلب عيشّا أرفع وأنغ نوقع فِا يتمبه ه

- YOAV
 ويقالل : رجل عَبْرَان ، وامر أَة كَبْىَى ، ألى باكية
إفـرب لمن يظهر حزنا لـزنك وفى قلبه
خلاف ذلك.

، الأعلام : الج

, المعنى أنه عازف بموض


إلا عالم بأموز الثبات، وأما قولم :


فزع الأممى أَن المرب تقول الضصعيف
 هات : أورد هزمة هذين الثلينين في كتاب أفهل ، وها و إن كانا علم أفقل فهذا



في طلق واحد ، قال الثاءر :




وكاوا يزعون أن ذلك ينمعهم ، يقول :




ماجاه على أفعل من هخا الباب
 ولذلك فالا أخوه مهلهل بعد موته :





,

أَرانب ضانح والظَباء فَتَّتْتُ

- Y098

هو كولْيْب بن ريميمة بن الحارث بن



 "





وكانت ملـهة الْمِيرة تغزو بالجميوش ، وهى التى غزت مارداً والأبلق ، وها حصنان كا كا لالسَّمؤل بن عاديا اليهودى ، وكن مارد مبنيًّا من حجارة سُودٍ ، والأبلق من حجبارة سود و بيض ، فاستسمبا عليها ، فقالت : تمَّرَّ
 تقدمت قصهها ع جَذِيْة قَبْلُ
 يضرب لمن يتحير فی الأمر ولايتوجه الها قال أبو الندى : مائن الدنيا أنيا منها ؛

 الرح ؛ فهو لا يكاد يمسُّ بيده شينًا حتى
 يضرب لمن يمزُّ وجودُه .
وذلك لأن العَعُوقَ في الإناث ، ولا ;ـكون في الألكور


 مَنْ يكفل بهؤلاء ؟ فقال خالد : أنا ، ، فـال



وكليب هذا هو الثانى قَتَه جَسَّاس بن
 (ا أشأم من البسوس " هِ با باب الشين .
ro90 أَعْمَا مِنْ باَقِلٍ

هو رجل من إياد ، قالل أبو عبيدة : باقل رجـل من ر بيهة ، بلغ من عِيِّه أنه



 له أ أكثر من الطهام حتى منعه ذلك من

الـك


فَأَ زآل منـه اللَّمْمُ حتى كُّنه





 'كَكُلْ

مى امرأة من المهاليف ، وأمها من الروم

$$
\begin{aligned}
& \text { وأما قولم : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { فيقلل : هو الآهب الأهمر ، و يقالن : } \\
& \text { بِ هو لا يرجد إلا أن يذك ك ، وقال : }
\end{aligned}
$$


. 0
هو مروان بن زِنْبَع الهمبى ، وُكان













 أصوات ولا أنيس

يضرب في عزة الشیى
 الحُقُرق ؛ لدرْة وجوده
隹 - Y099



لأنه لا يظفر به ؛ لأن أؤكازهأى رُؤوس

الأخعأى :

كَحَصْنِ الأْوُوِ


 لا يكون كذلك ، وفغ الحذيث (ا ألن عائشة
年 هو بن قول الشاء
, كَّتْ
تَرَفَّعَ عَنْ

كِ كَ



理

 وأما قومر :
.

艮










ך.



المنز بن هاه الماء مالك المرات ، وكا وكن تد









إنْ تُمَوَّ

وتِ
فقال يصغ الــيوف :







 القوم سيثدرن علي فيأسرونتى ؛ فاذْهَبْ











 فلان ، وقد علهت ما بينَّا و بين أهلك ،






 عِنْده فناداه أأبط شراً : يا معشُربيـيـلة ،

قلت : قد روى هزمة (الا حلْن غفاهله ث قال في تنسيره : لا حل رحله منأركضك ، وليس فـ البيت مايدل على هذا الميى ؛لأن غفا غير مـروف ، قال ابن السكيت : تقول أَفيت إذا نمت ، ولاتقل : عَمْوْت ، يقول :




أفلت ، وهذا هو الوجه
(1)















فتبعاه فإذا أْزه متغابِ قد بال في الأرض


 يكذبى الاعمَرْانِ عرْرُ بْنُ جُندبِ


,


كَرَادِس فِيها الَحْوْزَزَانَ وحَوْوَّهُ

وجاء الجيش فأغاروا
ورليك تيمى من بنى سعد، وشْتَكَكُ أهمه ، وكانت سوداء و!! وليهـ ينسب ،
 الـليك فى العدائين الباهلى وأوفى بن مطز المـازنى ، والمثلُ سار

年 - Y717
قال هزة : أرادوا ضبة فـكثر الـكام
. با فقالوا : ضب .
قلت : يبوز أن يكون الضب أُمر
الجنس كانمامو والمام والجراد ، و إذا كا كا كذلك وقع على الذ كر والأنثى .











(Y710
هذا من الَدْوِ أيضا

 متجردين ليغيروا ملى تمع ، ولا يعلم بهم ،









وكنت كذئب البو. لما رأي دَما
 أحالٍ : أى أقبل ، قالوا : فلينى في


 على الآخز
وكا أجروه مجرى الذئبـ والأنـد


 وكذلاك المعز والضأن ، يقولون فيهما : فلان






 وكذلك يقولون (॥ أبعد النوق المنوق "فإن


 والجواميس ضأن البقر ، وهذا كا كمى عن

قال : وعةوقو أنجا تأ كمل أولادها ، وذلك أن الضبة إذا باضَتْتْ حَرَسَتْ ْ بيضها من كل ماقلدرت عليه من وَركّ وحبة وغير ذلك ، فإذا نقت أولادها وخر جت من

 مثل قد وضته الربر فـ فـ موضعه ، ، وأتت
 الضبة فضر بت به الثنل على الضد ، ، فقالوا




 كَهِّةٍ وقالا أيضاً : أ كرُمْن الأسد ، وألأم



 يِرض الإِنسان ميه اثنــان فَيَيَّساندان و'قِبْلِالَنِ عليه إقبالًا واحداً ، فإن أدنى الإنسانُ واحداً من الْنَبْن وْثَبَ الْأنُبُ
 الإلسان ، وأنكدوا البعفهم :



 بطنه ، وطاحت عصانير بطنه ه ．

，لاتَشْرَبَ．


r
，هو ماء الـحابة التق تندر
 وهو ماء الالنـــل بين البليلين ، فال





为 ，




ثالنة أهن قال ：الملن ضأن الذر ، وغانه غالن نقال ：النم والندر كانفار والجرزان



وقال آخر :



حيب أنها الثلب ، وغالنها بان الأرابي









$$
\begin{aligned}
& \text { وقال: } \\
& \text { 㤠 }
\end{aligned}
$$





قال هزة : الرُببُ تدَّىى أْ القُرَّاد

 القول فيه
rسپ
حكى الز ياحي عن الأضمتي أنه قال :

بسى ضَبَّا ، وأنشُد لروْ بَا
فقلت لو عِّرّْتَ سِنَّ الحِسْلِ






 على لُبدَه ه.




ويقال : الـثـرج الخِّنْ،و يقال : هو
الـكوز اللطيف .
准

ولا غيره حت توافيه.

قد مر تفسيره والڭلالاف فِه : فـ باب

KYV

يفعهل أخذ يفـل مثله .
, YTA
 وتد مر ذكزه فى مواضع من هذا الـكتاب

قالوا : إن عثده كثيرة ، وز وزوا أن أن
بعض الحاضرة كسا أعرابياً وبا فقالن

ذنب الضب من عقدة ؟ قال : :لا أدرى ،
قال : فيه إحدى وعشرون عُعُّهُةَ
.



تَتَأَلُ غِرْبَانَهَ إذا نَبَبَتْ














 غِرَّةً منه ، وفيه قال الثشاعر

,
وأما قولم : هو

فالمنى أنه عارف بموض طاجتـه ،


حتى خَرِف ، ،نَ عاد شَابًّ يافعفَ، فعاد بياض
 قال أو عبيدة : فليس فیالمرب أُجوبة مثلا ، وأنشد لبعض شعراء العرب فيه :


وَعَادَ سَــوَادْ الرأسِ بعدَ بَيَآِهِ



范
هذا مثل مولَّ إسلالى ، ومُمَّاذ هذا :

 فـ ماثة وختسين سنة ، فقال فيه الشاعر :

إنَّ مُمَاذَ بَنَ مُمْا رَجْلِّ
لَبْنَ يِقِينًا لِمْمُرْهِ أَمْدُ



تد ضَجَّ مِنْ طُولِ كُمْرِكَ الأبَدُ

تَسْحَبْ ذَيْلَ الْحَيَاةِ يَلْبَدُ
قَدْاصْْتَتْتْ دَارُ






 بك بَآر ، ، وا











 نــَكَ
 . قال خلب الأمر : سألت أغرابياً عن

إلا عالم بأمور النبات، وأما ولولم : هو


فزع الأممى أن العرب تُولم لالفهيف
和
 قال حمزة : وقد سار نى وصن الملباجة فَصْمَّ لبعض الأْعراب المتفصِحِحِنَ ، ونصل آخر لبعض الجفر يين فأنا وصف الأُرابى فإن الأصمصى قال: :


 وصه في كمة واحـدة ؛ \&




 ولا يتَكَّنَّ
وأما وصض الحضِرِيّ فانِّن بغض بلغان


而 مِنَ الدُّفْلَ

$$
\begin{aligned}
& \text { هذا من تول الثاءر : } \\
& \text { هَيْهَاَتَ }
\end{aligned}
$$



الشَّوكِكِ

هذا أيضًا من تول الثـاءر :
إذا وَرَّ

ثال هزمة : وهذا الثــاءر أَخْذَ هذا
الثل من حكي من حكيا المرب من قور

 وَ وَنَّهُ
o
وَثِثْرِينَ



النمْ فيا

$$
\begin{aligned}
& \text {, , يقال ( (أمنع " }
\end{aligned}
$$





信

 الأول من الـكتاب .
قال ابن الأعرابي : هو رجل كان يطيخ






$$
\begin{aligned}
& \text {. الآخر طَبَجْ الميلَّ } \\
& \text { وأما ولم : }
\end{aligned}
$$




 فقال : هذا هامض ، وحكى الـاءاء ذلك ،

فتال:


 الناس من الععرب التى تأبرِّ كَلَّ مامَرَّتْ

 عقرب ه هنو يُن لا بضرب به المــل هِ في
 الثل ، والشأ أملم
信


－MTDV



 عقَّب الجوِّهِ

V双

（1）
 ．

 وه

الألهُتوِده a
 （أْنَّأك
隹 لج عقرب ه ويمكن أن يقال ：إنه اسم رجل إمل

（1）

المولنوت


الباب التــــاسع عثر
فيا أوله غــــن


 ويقال لهما اللأنمَانَن
يضرب الرجل لايبالى مايمعنمن الظلم وتقديه : سيل غنشش ، أى هـذا سيل؛

أو هو سيل -












غزو بتدارك بـتابِ

أى لِس تَخْفْيَ الوَدَادة والنصَ من




 يضرب لمن ينضب غضباً لا ينتغ به ، ،
ولا وضغ ه .
 غَضِبَ غَضَبَ الملمِلِ

الحاثية : صغار الإبل ، بميت هاثية
 وبِوز أن يكون من إطابنها حَتَي الـكبارِ


 صغيراً فنلب ذوى الأسنان .

 وكان أوصى إلى أر بد بن قيس إذا رأيتنى


 عليه وسلم ليفر به ، ناخترط من من سيفه شبرا









 الأوس والمزرج - فنزل عالمر بيت امرأة

 وصاحبه - يعنى مَكَكَ البوت _ لأنغنَّنَّهما




 فِي يَنْتِ سَأُولَّيَّ
ويروى 》أغدة وموتا هنصبا على
المصدر ، أى أُؤَغَدُ إغداداً وأُموت موتًا ، ،

 كغدة البعير وبوتى موت فن بيت ساولية ،





وهذا بن قول عامر بن الطفُعَيَل ، تَدَمَ
 ابن قِس أخو لَبيد بن ر بيمة العامرى الشاءر




 تجمل الى الأمر بعدك ، قال : لا ، ليس ذالك
 بـشاء ، قال : فتجهلنى على الوَبَرَ وأنت على


تنظر إلى قتال الناس ، فضر بها ، فقالت : أغيرة وجبناً ؟ أى أتغار غيرة وخبن جبنا ، نصباً على المصدر ، ويبوز أن يُكونا منصو بين بإضار فعل وهو آتجمع" يضرب لن يبمع بين شرين ، الثه أو عبيد . و - YMV




- ولا واحد لاڭخَدَافل

وأصل المثل أن رجلا استعار من امبرأة

 غَرَّهِ بُرْ

 قالل المفضل : أولْ تَنْ قال ذلكَ مَّنْ








كغدة البعيز وبوت فن بيت سالولية ، ثم مات على ظهر فرسه .
 . الأخرى

- YMTA
 يضبرب فى احتال الأمور الالظظاموالصبر ع
ورنع ( غْراتهِ على تُقدِر هـذه
 , كأنه قال : هى الغبرات ، أو المَّصة الغبرات

 بشدتها : أى تقتره.
艮 - Y779

 وسو يتّ
 . التبصير
[
قالتهن المرأة من المرب تعهير به زوجهَا ،
وكن تخلَّلْ عن غدوه في مبّله ، فرآها (1) الأبن : بحع أبنة ، وهى الهعدة تكون فـ المود .

فقــال : أِن المذهب عن ابن الز بير ؟ أبوه

 صفية بنت عبد المطلب ، وعته خَدِبَبَّ بنت

 وجده صِدِّيقُ رسول الشا صلى النّ عليه وسلم أبو بكر رضى الهُ عنه ، وأمه ذاتُ النِّطَاتِن قال ابِن عباس رضى الهُ عنها : فثـدَدْتُ
 والأساماتَ فبأوتُ نفىى (1) ، وما أَّضْ
 اليُقْدَمِيَّةَ، و وإن ابن الز بير مشثى التَهْمَرَى ،



 قوله » آثَرَ كلى الميدات " آراد قوماً
 وكأنه صغر: وحقر هو ، هال الأصصى :
 وابن أبى العامى : عبدُ الملك بن مروان نَسَبَه بالى جده .
(1) بأوت نفـى - من باب سعى ويألى

وكان يُشَعْفَ وُحمَّقَّ ، فلها انصرفوا إذا صاحبُ معنٍ النى بناه أخو رئيس القوم ،

فناداه مسن ، وقال :


أولينها ج
هل من جَزَاء عندَكَ الــ

- يَوْمَ لمن رَدَّ عَوَادِيك

مِنْ بَهِ ما نالتك بالْ كَعْلْ لَىَى الَحْرْبِ غَوَاشَيك فعرفه صاحبه فقالل لأخيه : هذا المـنانُّ


 ثاختار مسن أخاه روتا ، ولم يلتفت إلى سيد









من سَمِين غيرك ، فأرسلا مـلا بـلا
 بها المثل عبدُ الهِ بن عباس رضى الشَ عنهـا




：الرَّة




يضرب لمن يُسْتَّبد بالإلا حسان إليه
－YTVV

يضرب فـ الداهينة الدهياه ．
命




أَنْرُبْ

 تطع البقر ، والهاء فـ（إستدلت بها ه نمود

وقوله（（مشى اليُلدمية）أي تقدم بمهته
وأفغاله
قلت ：يقال ：مشى فلارـ اليقْرِمِيَّة

ولم يتأخر عن غيره في الإفضال على الناس ،


بالياه ، والجوهزى أوزده في كتابه بالتماء ،
وقال ：قال بيبويه ：التـاه زائدمة ، وفـ
التهيدب بشط الأزهرى بالياه ، منقوطة من
تكتها بنقطتين ار روى هؤلاه ．





位



 مـه شدة

位
أى قليل من كثير ـ الزيض：النقصان،
 الذضب ، وكل ما أغلا الإنـان فأهاكه

فهيوغُول"
ه

.




الإلام
(1)


 على الموت من الـكرب ثم




 نفر بت المرب بذلكا اللثى ، أنشد البيارى


 وثانيها (وغر ) غير نـنـوبين

زتشف قليلا قليلا أورَكَكَ أن بهجم عليك


.

, ؤُّبَ مئل هرزة : من التُشُوب، يفال :




كال الثاءر :









位


يضرب للأمر الذى اختلط فلا هجتدى
 تـكذـيـ
-



 يضربِلمن لزم شيينًا لا يفـارقه مَيْلًا .
我 - Y791
العَذِهمة : الأرضَ تنبت العَذَمَ يقالُ:
 قال التطاقى :


 فيقلع ويرّى به ، وهذا يقّول : هذه غذيمة

لا تقطع بالظفر .

أحد على دفهها لصمو بتها .
 يغبرب لـ ن يُطْطِّ الأباعِدَّ ويتركُ

ولقُ رأْتْ فَوَارِسًا من قوهنا


ولتد رأيت مكانَهم فـكَهْهَهَمْ
 يضرب في خضوع المبان .




 بِدَلْ

信


 يضرب لمن قل عطاؤه ورُرْمَى كثرثّه

بعد ذلك .



الأددام ، أى تغوص ، و باط : مشل قاض ، ،


يضرب للذى نشأ فـ نمهة فإذا وتى فى
شذة م مكلك الصبرَ عليها .

بِكَلْبْنِ
يضرب لمن أبطأ ثم أثى بشى ناسد .

Y7AA
الصَّفَّا
أى مَوْطع الحصا .

والخروج منه .
r Y
وذلك أن الأُرَاب لا يأخذ إلاَ الأجوود

إذا وَجَدَ شينًا نفيساً .
年 - Y798

 يضرب في الدعاه على الإنسان بالموت

وَحْسْنُ الْمَكِلِ


ما جاء على ما أفعل من هذالالباب



 ويقال فى مثل آخر
 الرُنَّةَ، و إنما يغتذى باللحم ؛ فهو يستنیى عن التن قلت : الثغة والرفة كغتتان ، وثال

عَنِ المِشْطِ
هذا من قول سعيد بن عبد الرحن بن حسان :


 الثنة : مى اللبع النى يسى عِنَا الأرض ، والرثُةَ : التبن ، ويقال : دُقَأن


هذا من فول التاءاءر :













 وهو أسدى ، وأثشد البيت الأنى تقدم ،


ألأستاتخأو بكر : ها مشُددتأن ، وقد أورد
 الإمع مثله، ، إلا أنه




(1) (1) قلت : وهذا أَحَّ الأقوال لأن التّبن

ـوV -


 همنى هذين المثلين .


 الابابا و إن كان نشوؤُهُ في الماءـ يضرب نلرّ جل الساكن ظاهرا

الأأئلة بطنا .
 هن الدباء في الماء . (1) أورد المجد ( التفه هي في في ابي الماء



- TV. 9





الغزلاله في وجهه فقتر وخزق ، أى دهش ،



= $=$ عَ زع أبو عبيدة أنه كان من أَغْدَرِ



جا جا .

 رون حديثه ثى الغَذْر أَيضا أنه جبى
صَدَقَةَ بنى منغر رللنبى صلى الهّ عليه وسلم ،

قومه ، وقال: :




- YV.







- YV•V


 . من بُ يَسْرِهُ
 إلأنه لا يسضنُّ ولايؤذى ، وهوضعينـ، ، وقالل
 الفوغاء هن الناس ، وهوالـكثير الختلطونون .
 و " أَغْزْلَ مِنْ سِرْفَة "



(1) ـ أَلْعَ

 وزْروابدلك .


,لالِنسان : : الـكح ، وهرج ؛ ونالٌ
 لالأحف بن قيسهازلا وهو يفتخر بالر بيعية





 عبد الأزَّى بن سهد بن زيذ مَنَاَهَ ، ونتى رِمَّان نسواد شفتيه .
《"كَ

و" عِّْ عَقِّل"
(1)

ألا أبلغا عنى قر يشا رساتَّة"旁
 , آبَسْتُ




 أنِّس :



ملـكت حنظاة الدنَا ودنست آخرَ هِذهِ هالأحمَابَ - YVIT


لِسْطام بِّ قَسْ


 وقال أبو الندى : يقال ه ها أغلى فـداء من




$$
\begin{aligned}
& \text { - TVF. } \\
& \text { ـأغْدرُ مِنْ ذِئْبُ YVI YVI }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يعنون خَوَّاتَ بن جِبَّرْ ، وقد مر } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يِنى عقِلِ بن عُفَّة } \\
& \text { - YVIT } \\
& \text { أَغْوْصُ مِنْ مِرِّلَّى - YVIV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { من الـكتاب }
\end{aligned}
$$

> وهى المرأة النأنهة
> - FVI9
> المولنوت

غِنَى المرء في الغُرْبَهِ وَطَنْ ، وَقَرْهُ


الَأْرِيَة مِنَ الإِمَانِ



الفَكَطْ يُرْجَعْ

- الغُرَا

غَرِيمٌ لَاَبَاْمُ


للرجن السريع الإضب


يضرب اللفقير .
غُرابْ نُوِع •


غَضَبْ اَجَاهِلِ فِي قَوْلِ ، وَغَضَبْ العاقِلِ فِ فِ فْ





وبَفَكَتِ الوُجُوْهِ


الباب العشرون
في أوله فا:



 أن هذا الزوج مع عدم اللان خيز من عمزوْ،






 ax (b)

- TVMT
 إذا ترا





ك - TVFE




 جَزْ


 أخذه هرة.

- TVTO
(a)




 وكا
 فركته : (1)

ويروى عن ابن الز بير أنه حين سأل

 حتى أهـبته .
 على هینى تصرف فيه بأن فَتَّلَ يهضه دون



حتى أزاله عن رأأهـ .


- YVFI

، أفلت : يكون لازما و يكون متهدياً







 وقال الف, إ: نحبه على الانتشناء ،




" YVTV
-
多

- Ude
.
- YVFA




 . خهر
 حس
 وأورد الأزهر

 Mوْ
 وأصط نَتَا ص多

Tالها

الْمُصَاص : المبق ، وفي المديت



وهرَرَبَ.
سVr

وهذا اللفل يروى عن معاو ية رضي النّ







 وأك كمه ورَدَّه ، ،فلها زآه معباوية قال: :

 لقد أضابَ، ، أردتُّ إلا الانى هال .






وأَفْتَتَنَّنَ عِلْبَاسْا








 الالان ، ونصب جر يعه علم الهالن ، وأضانها






 عن هو امها ، وكَوْلِ الثـاءر :



حسان ابن ثابت الأنصارى رضى الشُ، عنه :



تعالى ( قَكَم ضِدْق ) يمنى الأغمالَ الصالمَّهَ ،

 صلى الشّ عليه وسل يشف ملم عند ر ربهم ، قال أْور زيد : يِالل » رجل قَدَم" إذا كان .
, YVFV

 أخرجت إليه شتورى ، قال ألّو سعيد : يقال شُقُور وشَقُور ، ولا أعرف اشتقاقه مِمَّ أخذ




وقال الأزهرى : من روى بفتح الشين
نهو فی مذهب النعت ، والـُقُؤر : الألمور
المهة ، والواحد شَقْرُ ، ويقال أبضاً شُقُور
ونقُو ر ، وواحد الفقور نقر ، و وقال نعلب :
يقال لأمور الناس فتّور ونقور ، وها هَهُ






قال أبو عبيدة : أصهل أنه ير يد جهـل


 الأرض ، ون الأرض التزابُ ، لأنهـا با به
 ويقالل (ها ها كناية عن الداهية ، ألى جَعَلَ

 قصد ناقته :


يعنى الرمى بالنبل

أُصله أن الإبل إذا أُحسنت الأ كْمَ
اكتنى الناظر بذلك عن معرفة سنمنا ، وكا
فيـه غِنى عن جَسِّا ، و ألا أبو زيد :


 فتغاهل المرؤ التيس ، فقيل : لا بأس غليك

 ما يفال لك
<











 أقواله كها أْبَالا

 الهر اق دخل عليه عبدُ المسيح بن هرو بن الم

 قال : من بطن أى ، قال : عَلاَمَ أنـ

غيره من الـرـ •

 يظن آن عالم






شرلٌ .

V



 ـ بالتشديد - أنى صارت شولا: ؛ ونصب ألـا



- TV§)


位

الـكناية ترجم إلى الأموال ؛ وفاتة :

أى تَجى وتذهب بِيَّأ .
هــذا شيخ يقول لامرأهن : أفنيت




" YVE7
يقالْ : فَرَّتُتُ عن أسنان الدابة ، إذا


 فاتنا اليوََ مانطلبه فسندركه بمد هذا - TV\&V

 على رأس الإدن ، والسَّلَ : جادةٍ رقيقة يكون فيا الولد .



قال : على الأرض ، فال : في أنت ؟ فال :






لـَفِيه حتى يجى. حليم فينهاه .
وبثل هذا أن عَكِيَّ بن أرُطْاَة آَتى





 لأهلا أَن لاأخرجبا من بينهم ، قال: أوْفِ لم بالشرط ، قال: فأنأُ ريد الخروج ، قال: :

 ابن أخى هك ، قال : بشهادة مَنْ ؟ قالَ : بشابدة ابن أخت خالتك . , TV§T




(TVO)

أى خرج مهنا الشَّـَكِر ، وهو ماينت حُوْرَ الشُجرة من أصولا .
يضربن تشبيه الولد بأييه













بائر الشُجر ، قال الأعبثى :












يذكر حوضاً يستق منه زجل لهُ صُنان

* الزا

!


وَ


( YVS9

يضرب في تفصيل الثى ع بلى مثله .
. TVO.
كال أبو سعيد : أى قَبَل أن تُثَر
 وهذا کا قال أبو طالب :





 ث






 وستَّاما حتى توارى سينُه ، وهو يرِيد إِّا

 يالقي ، فأرسلبا مثلا ، فُسد فتمان الصحبة ،
 ماتطيبُ نفسى أن تقس هذه الإبلَ إلا وأنا





والأنشل من المَرْغ ، كما قال الـكيت :



حديثه أن لقان بن عاد كان إذا اشتدَّ










 قال تقَالْ : اذهب نَسَشِّبا حتى ترى

 نار ، فإلا تـكن عَشَّيت فَد أَنَّتْ ، قالِ

 وحتى تّى الضُّلُوع كانها نساء حَوَاسر ، ،
 الإلهَالَّة
يفرب لين يظلب المروف عيد الهيم، ،
كالل :
إنى وإنَّ ابْنَنـ، عـالات ليقرينى







شى ، ، قال عُزْوَّهَ بن الوَرْدِ ؛















قوله ه المادرة ه ه من وَولمَ : غَدَرَت

 والثل الأول يضرب فـ الما كمكة والمداع



隹 - TVOO
كن المنل يقول : إن الثلـل جابِّ بن



 أكس ، هم مفى .






يَبُولُ إذا هِلْتِ عَلَنِهِ نَرْجًا





لَهِ أَّ
وَكانَ أْبُوهُ ذَا دَبَرَ دوَاى
وكان يروضه رياضَةَ الخيسل ، فرَيَهَ


 ورى. المدّام من مرضه ، فركب الى الى

 ركهن ، وطارت به في الأرض ، فلم يعدر



و با بـلى

به الزمان

، هذا مثل


 خائف ، وأَن بخرج الخبوسين ، فأْنرسل
 الحـجاج : إنك لَسَعِين ، قالل النضبان : مَنْ
 قلت لأهل العراق تَعَشَّوْا الجِدْىَ قِبل أن

 من حِّبتّ ، فأرسلها مثيألا .

 من أن نحَبَّ

 رِبْعٌ ورِبْعَّ يضرب لابتداه الأنور

- TV7.







 . يآلَ جَهْهَا فَ الأذى
? - TVZA


 أن الْفَرْع فـ وزان الأصل
كَ حَ





و YVV.
ينربب لمن كان ف غ و وكَّبْ ففرج عنه



C TVVT



 كَ YVAT




 دنى ، وفضل الفعل على القول .مكرمة : أى

 فِي

 به مهاشئت فا بها انتصار
 أى يانيخوق
 ويروى افْتْدَى يُنوق"
 أْْْرَهُ َْكَ
يقال : مَكَتَتِ ، ألى ظلمَنى -
يفرببلارجل إذا فَطِّنَ أَنْ وَمَأَأرادوا ظلهه نتركم وخْرج بن بينهم

- TVVV كَلِّفأئتِ
قاله عر بن عبد الرزيز رمهي الشّ تعالى اك - TVVA أى جَّيد
* TVV9 يمنى في النظر في عواقب الأمور .范







تَنْ أَبَنَ
居
تَبْا


 ويقال : نُقْ من فُوَافَ حَبْبَ الناتة ، يقال :

 وكنّنى بَالضاحِك إيكاك با كِيْ عليك ، فذهب ورله مثلا

لِقْرَاَنَا السُؤُ
قاله أ كمث بن صيفـ

- TVV\&
 "



 الفراخ من البَّيُض .
قال أبو الفيم: هذا ها الثل ضرب بيد
.
 وا
وقيل (الأهامرة) فيكون فيها المَلُؤ والزَّغَرْرَان .
 ضَرْعَ أمه


 أى ابجتلب لحَ الِحْباء ، لا لموم الإبل ،


- TVAT هَذَا لرَّأى
 كَ كَصَدْعَ




وَ وِحْ

 والماه في 》 الزأقية 《خ



:
- YV9.

 يتبركون بذلك ، ونى المديث
 لآلهَهم فی رَجَبٍ ،ويقالل :




 ! إمرب لمن له إخْوانَ كثير وهو يستعين






 الِعِان رجلاُ عاجزاً . يضرب لمن الستعان بعاجز




 يضرب في عذر من طلب المـاجة ور الم . يتوانَ
وينشد لِّرْوَةَ بن الوَرْد :



 وقال بعض الـــكيٌ : إنى لأسْتَى في

 - TVA9



رَوْ رَهُ .
 الراه ، والصواب فب الزاء ؛ لأن اللرَّوْعَ







 سُؤَال منكرةٍ، ةالل: فقات : فلانة ؟ فالت : فِدَّى للَ ألبى وأنى ، وأني تعرفنى وأنكركِ؟



 مثلاُ ، فال : قلت : مانفعلَتْ أختُكُ ،
 عز لما فتروجها وخرج بها ، فذاك حيت تقول :


 لترْوجتها ، قالت : فِدّى لك : وأبى وأثى


قول كثُير :




 جلدَ سبع ع عمشى علي أر بع ، يخيل ابلى الأم

 لا يُخَيَّل ها ؛ لأنه لا ينغع يضرب للسيى ألمعاثرة طبعاً ؛ فالا يؤر فيه التودد إليه .

 ليذهب فزعك ، وأفرخ الطابُرٌ ، إذا خرج



 خررج الــر وظهورَه منهم بمنزلَّهور الفرخ ، من البيضة .
- TVQ\& الَبْنَأَةُ صَحَحْهَا
قالوا : إن أول مْنْ تال جْلك جارية




غيرم مثلَ ما رأى منهم ، فقال : فـى كلم


قر يب من هذا قول الكيخ أبى سليمان
أَلْمَّابَى :
و إنى غريبٌ بين بُـْتَ وأهلّكا و إن كان فيها أُسْرَتِي وبها أهْلِ



الرّ جَالَ
يمنى لِيته ، يقول :لمخْلِتَتْ لِيتى إن م أفعل هذا
يضرب فـ الِيلَابَةَ والمَـَرْ من الارجل




من ذلك إلا اليِّيّ .



فاتـكة واثقة بِّ .


يضرب لمن بصن المعروف في غير أهلها

قاله الأضْبُطُ بن قُرَيْعٌ بن عوف بن
كعب بن سعد بن ز يد مناة ، رأى من أهن أهله
وقومه أُمراٌ كرهنا ، فقارقهم ، فرأى من

ما جاء على أنعل من هذا الباب



 وقال بابن الأعرابى : ليسوا ير يدون بالمبا



فأكتَم ، قالن الثـاءر :
أَبَا خْرَاثَةَ أمَا أْنْتَ

أى قوبى ليسوا. بضِعَف تَحِيْثُ فيهنم

 أبو بكر بن شُقير قال : حضرت المّر المرد وقد سـئل عن تول الشاءر :





 , وأما قولم :信




 كلجراد رَعَى واديًا وأنفَ واذيًا ، أَكَّ
ما وجد ، وأ .كه ما وجده
 فيه ، قاله همزة رهحه الهُ .






 وأَنْرَ ، وأَخواتها .
竍

 ح ا أَفْسَدُ هِنَ السُوسِي



-

لأنهـا إذا وقعت فـ الأنم هالثت ، ور


 الظرِ بَنَّن

 إذا
竍

"ثاءر :




.

(1)ها المان لدويبة شبيهة بالخانفساء لا تَلـك الفُسَا.
(1) فالية الأفاعى: خخفساء رقطاء تألف

 - ومثلها الفاسياء ـ هى الحنفساء .

قت : أنسد ف جيمي بانتها من
الإفساد، ، إلاهذا ، وذلك شاذ ، وحقبا أ كثر إفساداً ، وكذلك أفلس من الإفلاس شاذ، ، الان ، وأما هذا الأخير فإنه من الفَسَاد لأنها إذا








 6 (1)










 م


ابن كَلاب فارسُ قيسِ ．
－YAI7








少

 ولا تَّطْش حتى يعطش البهير ، وكنت والنَّ






لأنه
＂－YAIT





 وكان ع ذلك يَعْرُ الأنسبوعُ و，والأسبوعن


 فـّة ، فسار مثلاله ، قال الشاءر ：

 وقيل ：إنه حَحَمَم كسرى إْوَورَّمرةً



 أيضا ، وحكى أبو عبيذة عن أبى هُ أهرو المدنى



أَفِيهَا كَنَ حَتْنِّ أَمْ سِوَاهَا
وأما قِس بن آَلْطِمِ فلقوهـ :


وأما عنترة بن شُداد فاقوله :


وأهما المزنى فلقوه :


وأما قولم :






 أرض المراق ، وقدم على النعحان بن المنذر

 . (1) (r) اللطمية - بفتح أُوهل - جماءة الإبل تحملا الطيب والبرّ وعروض التجار

هو بسطام بن قَيْس الشُيْبَنى ، نارسُ
بكرٍ
تال هزة : وحدثنى أو بكر بن شُقير
قالل: حدثنى أبو عبيدة قال: حدثنى الأنمیى


 معد يكرب، فقال : كيفـ وهو النى يقول : فَجَاثَتْنْ الِنَّ التَّنّْنُ أَوْلَ مَرَّةٍ
 تاوا : فهمرو بن الإطنَّبَابة ، فقال :

$$
\begin{aligned}
& \text { كمِ وهو النى يفول : } \\
& \text { وَقَوْلِى كَمَّاَ جَشَأَتْ وَجَاثَتَتْ }
\end{aligned}
$$



وهو الانى يقول :




 المبسى ، ورجل من بنى مُزَينة ؛ ؛ٔما عباس فالقوهل :





 خيلاُلبن تغلب نتحاوه ، فلها اجتمع النأنُ



الأخطلُ فقال :

نقال الججاف عُجْباً ه :








 فقال عبد اللـكُ : إن فـ قفاه لَدْدْرَةْ ، وبر




 ونال النعان : م أر يد إلا رجالا يبيزها ملى







 !




 قد سار ، وقال فيها بعضنُ شُعرا: الإسلام:





وسأل عن مَرْتَى إبلهن فدلَّ عليه ، وكُنَّ





*     * 




 وانطلق فأخذ شينًا من جهز رحل سنان بن بن أن
 وكانت عند سنان . وقد تبنت ابن اللـك شرحبيل بن الأسود ، فقال : هذه علامة


 فإن خبر نتكه يطول ، وُجْمْته أنه


 يكون فـ جهة يكينها ، وتقدم فـ حرف السِين (》 است البائن أعلم ") (r)




 الرجالَ إلى قتل النساء والوِلْدَان ، فيقال : إن الن


 على عبد الملك وقالل :




 الجحان فأمنه فرجم

 ابن كلاب ، وهو فـ جِوَارَ الأسود بن المنذر


 فبعث في طلبهن ، فُستاقْتن وأموالمَن ،


الأثر ، قال الشاعر :



الَجرَاذ ه


عـلى نبينا وعلئه الصاذة والسلام

- TATV

أَفْوَهُمْنْ جَرَيرٍ

- rAra

بِين الحِيرَة والفُرَات ؛ وهَتَكَ سُرَّادقه ،

 وفَار بفتكه المثل年 TATY



يقال للرجل الالهـى : عِضّ ، وقد
عضضت يِرَّجْلُ ، ألى عمرت عِنَّا



المولنوت

رَرَ

 يضر بان لَّى المنظر بغير ينجر -

فَمَ
فَ فَرَتْتُ



فِي كَى مَاْ وَهَّلْ يَنْ
ِِقِّ مَنْ فِي فِيهِ مان
فِي رأسِ خِيُ





الَفَضْلُ لِمْبْتَدَى وإِ

 .



افُرْتُثْ
الباب الحادى والعشُرون
فيا أوتله قاف

 وزَجْرَتْه ، فأَبِ إلا أن تنسل ، فاختارت






 ذاكك ، وجمل الأمرُ لا يزداد بالصبى إلا



.点






 عن أُمَُبَ




أَخُر تَّسِينَ قَدْ تَمَّتْ شَذَاتِي



يضرب لمن يتوعَّدُ .

عبارة عن الاستطاءة ، كأه قال : الَّهِد


فوق ذلك في تهدهى .

- TArV

السَّلَ : جِلْدة رَيْقَة يكون فيها :الوْد



ألناة وسـلم الولد ، و.إلا هلـكت وهِ وهلك ،
الولد ، يِّلم : ناقة سَلْيَاه ، إذا ابْنَط .
يضرب في فَوَات الأمر وانَّضائهُ

يضرب في حسن التدبير .
(1) (1)

أشدى * والثشذاة ـ كتناة - باقية إلقوة والشدة .

يضرب للرجل الغبر اللبر ليحذر :






واهاله ، قال أبو النجم :

ِيَالَيْتَ عَيْنَاهَا لَنَا وَفَاْهَا


يفرب البخخيل يمتل" بالإعدام وهو م
الإنرا. كان بيالا .

قَ YAF\&
عَابسا

ويضرب لالبخيل يعتلُ بإلعسار وقد كان فـ اليسار مانها .



 ابن وَيليل الز با

وقِل لابنة الخُسِ : لمَزَنَتْتِ وأنت
سيدة قوِكِ ؟ فتال هذه المالة ، وتال
 الوِساد ، وطول السِّوَاد ، وحُبُّ الـِّفَّاد . والسِّاد : الدُسَارَّة، ، وهو قرب السَّوَّاذ هن السَّواد ، يعنى الشُخص من الشُ
 القَطُوف من المواب : الندى يُقَارِب الخَطوْ ، والوَسَاع : ضِدّه ه يضرب في قناعة الرجل يبعض هاجته دون بیض

 بأطر اف الأُنـان .
قال ابن أبى طرنة : قدم أَرابى على
 هُقَفَّ ، وليست بلاد غَغْضَ

 المع ، قال الثاءر :



亿 أى صار ناقةً
 ونصب هظهرا ه على البدل ، أى قَلَّبَ ظهر الأثنر بلى بطنه حتى علم ما فيه . - KArq

، الْقَدْح : الطُعن ، والساق : الأصل
 وأصلها
يضرب لمن يعمل فيا يكره صاحبه .
.
 جَنْدَل :

 أى إذا أتانا مستغيثٌ كانت إغأته الِجدَ نَ نصرته .
 يضرب في الدث على المد في الأمر . والتاء قي (ا شمرت ) للداهية ، والـطاب الماب

 الْأَلَّلَتَتْنِ
أى قبل وقوع الأهر تُعْدَّ الَآلَّ . TA乏r

 بابشرها





سقطة فيتلداركها بأن يقلبا عن جهنا ويصرفها عن بدناها .







 "فقال : هى الـكاناة أيها الأمير ، فقال عدي :



وكن بِض الكلما, يخربا أن هذا الملثل












 والصيعرية : سِمَة تُوَّمَ بها النوت


 فقالل : وَيْلْ هلذا من هذا . قال أبو عيد : يفرّب هذا فئ التخليط
TA¿V

 تُوْوه بِ بارْكا .
 وإن عرفطة قال للأسيرين : أبكا أفضل لأتقله بصاحبنا ؟ وعسى أْن يفادى الآخر ،
 منه ، فأمر بقتلهما جميماً ، نقدِّمَ أَحْدُهـا



مثلا
بضرب للرجل يخان الأمر فيبجزع قبل
وقوءه فيه
وقال أبو عبيد : إذا أعطى البخيل شينّا
 والمكواة في النار . ويقال : إن أول من قاله ُُسَأرَ بن
 بنت عتبة ، وكانت تهواه ، فقالت له : إن أهلى لايزورجونى منك لأنك مُمْيرِ ، فلو

 النعان ، فينيا هو مُمَم عندهُ إذ قَدَم عليه
 فانخبره بأثياء وكن فيها أن أبا سفيان تّوج هندا ، فُطُنِّنَسافر من الم ، فَأر النعهان أن يكوى ، فأتاه الطيب بَبَّكَاريه يُفلها


فِي النَّارِ
أول من قال ذلكَ عُرْنُطة بن عَرْنَجْة الهِزَّانى ، وكارن سـن أِيد بنى هِزَّان ، وكان حُصَين بن نيت الؤكنْلى سـيد بنى عُكَل ، وكان كـل واحد منهـا يغير
 بنى هِزَّان أسـيراً قتلاوه ، وإذا أمرت







 من بنى \&ُكنل خرجوا في طلب ابـل لم ، خزِجوا إلمهم فأصابوم ، فاستاقوا الإبل بلم وأسَرُوْ ، فلما تدموا كلتهم تالوا : هل
 الوَقَّح ؟


 الجِراح ، وقُتِلَ رجل من بنى هِزَّان ، وأسِرَ

السرعة ، ومنه

 - rAOT











 فُر بها رجلّ وهى قائكة وكانت ذات خَلّْق





 وَمَلَّتْنْ

 والمـكواة نف النار ، ويقال ؛ إن الطبيب .َ
قَ TNO

 -
 من غير اسبّحقاق ولاذ كرك كن لذنك قيل :
.
 و إذا كان كذلك ، كان أَّمْعَعَ جرياً من

غيره ، فضرب به اللثل فـ اللبرعة .



 حركته ، فيـكون المعنى قِّل أن يطرف

الإنسان ، كال الثمطاخ :
وتعدو القبَّنَ قَبْلَ بَيْرٍ وَمْاَ جَرَى

 بل من اليم ، وها خربِ بن الحَّهُو فيه


- YAor





فيطابقو نه على ذلك .
وقال المنذرى : فرارة بالفاء ، ،قال: وىى

هِهرب بلم يتك

.
(T100

طو يلة القوائم .





قاله بعض الاضين ، وهذا مثل قول
الِنْند الزَّمَّنَّفِّ :












موض الطهنة قيل له : لو تُطعتها لِّجَوْنا


ذلك الموضع ، فيئس من نفسَه ، وقال : أَّجَارَتَنَا إنَّ الْمُتُوفَ تَنُوبِ





نَمات ، فْدْن إلى جنبَ عَحِيبَ ، وهو جَبَل يغرب من المدينة ، وقبره معل

فالقاية : البيضة ، والقوب : الفرخ فال ؛


من الأْمْنَلِ فَابِيَّ وَقُوْبُ

يَعَغْن إليه.
وأما ابشتقاق قُوَيّ نقال أبو المَيم : لايُرْفِ قَاكو وقُوَى مصغراً ولا مكبراً كُمنى الفرخ أُماً له ، وقال بعضهم : أُصلهُ من قُوَى المبـل ؛ لأنه إذا انتُطعت قُوَّة بمن تُوَاه لا يككن اتصّالما لا













-     - إْ

الشَّرِّ
نَ
- YAOA
 يكى ومى جالسة مع بنيها وزوجها فيصفر








牦



 يقال : بِئَتْ قَابية من قوب .
يضرب عند انتُناه الأمر واللمراغ منه



 يضرب للأمر الواضح البينالنى لايخنى على أحد
وقد مر ماذ كر فيه من الثالِف
 بَيَّنَ هنا : بَمْى تَبَيَّنَ


 يضرب لمن وقع فـ شُدة

شُدَّ بَمْ أَوْوْاَرْنِ

ثم العَفَار ثم الدَّنّْلَ .

قال الأهمر : يقال هذا إذا ملت رجاكِ




قالل المُضل : أولُ من قال ذلك عرو
(1) الحثر - بالتحريك ـ ماواراك من من

الـل ، والنا أع

أى ذهب عنه خَوْنُ

 الْنذرى عن أبى المينم بضم الراء، قال: ورمهناه خَرَجَ الرَّوْعُ من قلبه ، قالل : والرَّ وْعُ فُ فـ

فلت : بعض’ هذا هذ
 جاز أن يكون على مذهب الدُّعَاء ، وعلى
 لا يصلح أن يكون اللدعاه .

- Fヘ7I

 تَورج امرأة ، هلماهديت إليه وقعد منها مَقْهُد




 (1) أى والـرف فـ قلبه كالرخ فاليضة.






 و وإن شئت سابِتك ، و إن شئتَ رَبَمْتَكُ، ،




















 هو بقى من الأرض إذاصطاد أرنبا فاثتو اهـا

 همرو شدن ذلك :





تَبَامَل شَّ
.
نَبَذْتُ وإِلَيْهِ حِزَّةً مِنْ شِوَاْمِنَا فَآبَ وَمَا يخشَى عَكَنْ مَنْ
 كَا
 خرجت من عدنا نيفا وأنت اليومْ بآدِن ،


 القارة : قيلة ، وه عُ ونَّ والمدث ابنا


قَدْ - TAV






- YAVT

إذا استقرَّ هن سَغَر أو غيره ، قالجر ير :

 ,
 منذلك ، فقام رجل فأخذ المَضيبَ وهَسَهِه ورَفَهَ إليه وأنَدند :

 وقال على بن الحـن بن أبَى الطيب



 (1) قَ

قال رؤ بة

*     * 





كتب أمير المؤمنين على كرم الشا وجه
 مال البعرة ماأخذ : إنى شَرَكْتُكُكَفَ أُمانتى

 والعدو قد حَرِبَ، قلَبْتَ لابن عَكْ ظَهْهِ C المِجَنِّ نر اتهِ
 أموال الأمة اختطافَ الذئبَ الأزَلِّ رابيةً




الَّهُ بَ ـ
 (1)

بِالْوَشَلِ




كَذِذَا

قالوا : إن أول بَن تالل ذلك الثهانُ










 ذلك انصروفوا بلى رِحَالم ، وكل إنـانِ

ْتَتَلَ الْمِحَايِ سَبِيلُ مَنْ
حَ
كـ




竍
(
 رجلين مالٌ ناقتسا ، فقال أحدها لصاحبه :

 واحد جيدا، فيقول صاجبه : قَقْلُ مانفـي غيرها ، أى قتلت نفسك حين خيرتك .

بوض فا الثره والبثع .



لك
VAVO



تكنع صاحبها آن بـستق.
يضربفايالحاجة تطلبفيتحول ورنها هائل

$-1 . r-$

وإن رأيتهوه ساهراً فهو صاحبك، فورَمُقُوه ،
 القومُ وهو معهم حتى دخاوا على النعان وهو



له ، فأنشأ يُول :



نَكْنُ بَنو أَمِّ الْبَبِينَ الأْرْ بَعْهُ
وَنَنْنُ خَيرُ عامرِ بِّ صَعْصَعَهْ


يَاَوَاهِبَ الْخَيْرِ الْـَكِيرِ مِنْتَعَهْ
! !

 إِنَّ أُسْتَهُ مِنْ بَرَصِ مُلْمَعَهُ



وِروى (ض ضَيَيَهْ ) فلما سمع النعانُ الشُعْرَ



ططاى ، نضضب الر يع وقام وهو يقول :

منهم مُقْبِلْ على بَتِّه ، ورَوَّحَ بليد السَّوْل ، فلما رأى أَعاباه وماكهم من الـكآبة سألمه :

 بالْنى كنتح فيـه ، و إنما كَتَوُوا عنه لأن أن


 هل فيكمَنْ يكفينى الإبلَ وتُدْخْلُونى على
 لاينظر إليه أبداً ، غنلوا في فـ إبلهم قلابة الأسدى ،ورالوا البيد : أو عندك خير ؟ ف الل:

 الأوراقِ لاصـعةَ بالأرض تدعى التَّرَبَةَ ،
 لاَتَذْكِي ناراً ، ولا تؤهل داراً ، ولا تَسْرُّ




 عامر : انظروا هذا الفلام ، فإن رأيتووه نأما
 لسانه ، وَيْنِّى بما بَهْجِس فـ خاطره ،


 لايخله منه .


 هازم ، وإن تركت الصــواب وأنا أراه
 ابن ناشب المازنى :


-TAM ألى الداهية ، قالت عائشة لملى رضى البّ




 غيرّنا ، وهذا اللثل بِوى أن زيادا قاله فـ خطبته
r - rAAr قال الأصمى وغيره : الْوَطِسِس حِجارة







 النعان :



فَقَْ رُمِيتَ بِدَاءُ لَبْتَ غَاسِهَ






 أثراف بنى عامر ، غُفلهم آلز بعة لأجل
. القافية
و(( نمويل ) أَحْ أجدادِ الر بيع ، وهو
فـ الأصل اسم طأر .
وأراد بالنظاسنى روميا يقالن هـ سرخون و (ابن توفيل) روت آخر كانا يُنَاءمأن . النعان

فرأت نُورَ اللبوةِ فَ وَجْه عَبْد الهَ ، هنالت

 تَتَ على وأعططك مائةُ من الإبل ؟
 وَالْحِلُّ لَا حِلَّ فَأْتْتَبِينَ

يَكْمِى الـَكِرِمُ عِرْضَهُ وَدِينَهُ
ومضى مع أ أيه ، فزوَّجه آمنة ، وظل



 مرة فاليوم لا ، فأرسلتها مثلا . يضرب فى الندم والإنابة بعد الاجترام

 عندها ، فقالت : رأيتُ في وجهك نورَ

 بَنِ هاثَمْ قَدْ غَادَرَتْ مِنْ أَخِيكُ




هُدوَرَّة ، فإذا ميت لم يمكن أحدا أن يطأ عليها
يضرب للأمر إذا اشثدَّ . وبروى أن النب صلى الشّ عليه وسلم
 نقالْ : الآنَ همى الوطيسُ، ألى اشتدَّ الأمر



الاناقة المُسِّةَ .


أولُ من قال ذلك عبدُ الهّ بن الز بير ،
 جَجَادِهجا بلى الأرض ، واسم الأشتر ماله ،

ف:ادى عبدُ الهله بن الز بُر :
 فضرب ميلا لـلك مَنْ أراد بصاحبه

كـروها وإن ناله منه ضر .
У
أولِ بن ثالل ذلك فاطمة بنت مُمٌ






宛 أى القول’ "السديدُ المتدُّ بُه ما قالته ،


كلا منهما قولٌ . يضرب في التصديق .



فَإِّنَّ





كَ
التخييل : التخثبيه ، يقال : فلان يَمْضَى




يضرب لمن يطع فِما لا يكون -

كَ كَّم ، وَلَا



وهالت في ذلك أِيفًا :


له ـَوْ بَبْيَكَ

- TAAV

قالل ابن الأعزابِ : القصصيرة المرة ، ، والطو يلة النخلة .
يُرْبَ لاختصار الأكلام
قَقْقَ TMA



 حتى يَ يْظُ

- CNAQ

 ووپ مَنْ روى (» ما أطبون ه، فالا أعلز هل وجها ،

 وهذا يروى عن الني صلى الهُ عليه وسلٍ . -rA9A .
أى في باطل
(TA99 أى أن كثرّته تُورِثُ الآلام المُسْهِرَة

يضرب لمن رَجَعَع عن حاجته بالْيبة .
 أنواء النجوم التىكانت المرب تقول : مُطِرْنا بنَوْء كذا ، أى بطلوع النج أو بس بِوطه ، على اختلاف بين أهل اللغة فيه . ع Yq.1 ويقال ( الدوائر « وهما لايقثعران
 دائزة ، وهى حيث اجتمع الشُشر من جنب
 كذا ، إذا قام من الفزع ع . ينرب بـلا للحجبان
 هى اسم للمنية ، معرفة لاتدخلبا الألف

خْمَالَوَها .
إضرب فی ذم التكبر .
س
أصله أن رجلا أكل كَحْروا -وهر أصل
الأْنْجُانَ - فبات تخرج منه رياح مُنْتَنة ،



إنبارك جاء الخبر ، وها ما ه هصلة .

إذا ألقيته على الجمر ، والأيسار : أصابُ

يْرب في تعجِيل الأمر م

وذلكُ أَنم كانوا يستعجِلون نَصْبَ القُدُور


الَخَبْةَ


$$
\begin{aligned}
& \text { قَ }
\end{aligned}
$$







(1) (1)
, وراد بالثل أنَّ الرجل البالم بالأرضن

 ويقال في ضه :





(1) البيت لــــنـن بن ثابت ، ووقع فـ


.



أى أمسـك عن الطالب بـا بأى سوء
الاماقبة
?

يمن أن الـــن بـتر الميوب

品

يضرب الأْمر ألْى يفوت فلا يكن إمُ
 ه ا يفتهحه
 بَاَْسْبَ الْأْنُسِ
السؤٍُ
 بِيد أن الاتتصادَذَ الأنور أدنى إلى السلامة
 والتّصير ،كا كال الثاءر :






صَ صَدِ




F917







حَظُّهِ

(1) الـحكى : أبو نواس

 قال ذو الرمة فى أن الْتَّالَ هو المسم :

(1)
أَى ناحِلْا جِسْْبُبَ







 يقال (أتى كليه، إذا أهلـكهك ، واليد : عبارة عن التصرف ؛ لأن أ كثرِ تَصَرَّ الإنسان بها ، كانه قِل : أَتَتِ المقاديرُ على
 اليدُ صِلَة" ؛ فيكون قد يؤنى على المر بص ، أى قد يَكْكُِ الحر يصُ
بضرب للرجل يُوقُ نفسَه في الشر
حرصاُ وشَرَهَهًا
(1) الجلس - بالمتح - الغليظ من الأرض ،

وجّل جلس وناقة جلس ; أى وئق جسيم

ش بضرب لمن بشفت و يعطن عليك





 M9Y0 وَالَّبْرْ






 وقال ثرواث : داحس أجود، فزرامنَا عليهيا




 قِّس : وْيَّكَ ! با أردت إلا أثامْ أُمل
 أقرانُ الظر : "الذِنْ يكيبون من وَرَاه ظهرك فـ الحرب
( 7919


والت : قد كنت قبلك بقرورة


أى طر يَعَّ اللمهود
يضرب للنى يأنى الأمرْ كِلى عهد








 ؟



فتيانا فيهم رجل يقال له زهير بن عبد عرو ،
 عن الغاية ، وأرسلوها من منتهى الانرع ،







 داحسفردَّه عن الاياية ، في، ذلك يقول قيس ابن زهير : كَاَ لاَقَيْت مِنْ حَمَلِ بِنِ بَدْرِ وَإْْْوَتِهِ عَلَى ذَاتِ الإصَادِ


 قال حذيفة : خدعتك ، فقال قيس : تَرَّ




 عركى بن عهمرة وابَنَ عَمَّله من فَزارة نَدَّمَا

يت ، والنٌ لتشعلن علينا شرا ، 'غ إن فيسا أتى تَمَّل بن بدر نقال : إنى قد أتيتك



 عشرون ، قال حَمَل : هى ثلانون ، فتلايَّا
 على يدى غلاق، أو ابن غلاق أحد بنى ثعلبة
 فإن بدأت فاخترت فلى منه خصلتان ، قال حل : فابدأ ، قال قيس : فإن الغاية مانئة

 رجل من كارب نفال : وق البأس بين ابنى
 الالنى ذَرَعَ اللانية بينهما من ذات الإصَاد ، وهى ردهة وَسَطَ هَضْبِ الْقَلِبِ ، فانتهى الالذرع اللى مكان لِيس له اسم، فقادوا الفرسبن

 يكن ثمَّ تصبة ولا غيرها ، ووضع مَمَل حَيْـَا



 خلك يقول بينّرة: :
له عَبْنَ بَنْ رأَى مثلَ تعالبك حَ عَمَيَةَ تَوْ


ثأتت بيو جَذيمة جذيفة فقالت بنو مالثك

 أن لا يرد أولادها مهبا ، وأن برد المـأنـة بأعيانعا ، فقالل حذيفة : أرد الإبنل بأبيانها ولا أرد النَّنّ -، فأبوا ألن يقبوا ذلك ، ،فقال

قيس بن زهير؛







 والل : والر بيع بي زياد يومئذ بجاورُ
 فـ جرعه ذى النور كان الر بيع كَبِّهَا فَالن :












 المرأته هر بنتك أِب : ما أحبت أنك صادفت قيسا ، رُجم أبو قرنة إلى أبيه فأخهره بما


 رجع إلى قيس فقال : يقول أبن : أْعْطِنِ




 | اللقاطة - وهى قريب من الما جمر - وكان نكَح من بنى فَّارة امرأة فأثأها فبنى بها

مَنْ كَنَ كَزْوُنَّ بَعْتَلِ مَالِّكِ




أَفَبَهْ مَقْتَلِ مَالِكِ بْنِ زهر

فأتت رعية قيساً فأخبرته خبر الريع ،
فقال : أنت حرة ، فأَعقها ، وفال : وثقت



وَالِكِنْ وُلٌْ سَوْدَةَ أَرْتَوْهَا


سَاْسْتَى الآَنَ إِذْ بَلَغَتْ مَدَاهَا


 فقتل أرطاة أحد بنى خخزوم من بنى عبس عوف بن بدر ، وقتل عنترة ضمفط ونَغَرَا


我

وَالنَّاذِرَنْ (r +



بسالَح ، وفى ذلك يقول قيس بن زهير :






 ما أدرى ما هو ، قالوا : قتلنا مالـك بن زهير


 قلقالناك ، وكا ،



 الـكفناء والآصد لتظطر أكارب هو أم مسالم ،
 وتال لجار يته : أُسْتِينِ، فلما شرب أنتشأينول :

 (1)







 فنيس كل كتير غالبًا، ،وضَمَوا الزهائن عند







 هل
 © :






وتال :


پֵم ذیى حسى

ث إن بنى ذُبْيَن تُمَّهُوا


 بذى حسى ، وهور [ بن ] وادى المَبَاءة قــ




 حين يتجهمون ، وحذيفة لا يستنفر أحداً









 ، ابن حصن - فَبَلَ
 أن يقن على روّسك ؟ قالوا : قيس والر بيع،
 حتى وقف قيس وأماكه على شَفير الجِفر ،
 ونى الجفر حذيفة ومالنك وحَمَل بنو بدر ،
 قيس : لبيكم لبيكم ، فعرف حذيفة أن لَن
 ، الل< و بنو حل بذى الصبية ، وْزدُّ السَّبْق ، قالِ



 خلف حذيفة ، فقال له بهض أْمابه : احذر

 فتزع له " , وابتدره المارث بن زهير وعمرو بن الأسلع
 ( المُمبلة : النصل الطورل العريض


 قتلوا ، جُعل دبرز كزل غلام بنهم فينصب4
 فا يزل يرميـه حتى يخرقه ، فإن مات من
 ذلك حتى يموت ، ونل بلغ ذلك بنى عبس
 بنى ذبيان اثنى عشر رجالا ، منهم مالثك ويزيد ابنا سبيع ، وعركى بن عهيرة ، وقالّ

عنترة في قتل عركى :



رفضا غرين بأَيِّ حَيّ تلْحَتِ وِ
 في يوم قائظ، فاقتتلوا من بُكْرة حتى |نتصنـ الههار ، وحَجَز اللُ بينهم ، وكان حذ


 لأصماه : إن حذيفة رجل محرت انخيل نازه (1)

وثالـ زبان بن زـِيا يذ كر حذيغة وكان
يحسد سؤدده :

صِ
تَقَ تَرْوْ



ونیى ذلا عقيل بن عُلَّةَهَ على عوريف
القوافق حين هاجهاهو فقال :

فَهَهَ



قِ




وَأَيُّ قَتِيلٍ كان فِي عَطَأَنِ
يوم الفَرُوق

فلما أصيب يؤم الْمَبَاهة استعظهت


فضر باه بسيفيمها حتى ذَفْنَّاَ عليه ، وأخذ الـارث بن زهير سيفَ حذيفة زا اللون - ويقال : إنه كان سيف مالمك بن زهير ، ا



 ابن الأسلع الحارث بن عوف بن بـر بابنه ،

 قيس بن زهير يرثيه :

عَ
فَوْوْلَ ظُلْمْ مَا زِلْتُ أَبْكَكِم

وَالـِكنَّ الْْتَىَ حَمَلَ ْبَ بَدْ




(1) وَمَارَسْتُ اللرجَالَ وَمَارَسُوتِ
فَمَعْوْجَّ (1) هذا البيت سإقط من أكثرالمرانع ، وفيه الإقواء .

رأغارت جنود اللاك ع بنى سعد في وَجْه



 ثالاثة أيام وليالين حتى قالت بنت قيس

 ارتحل ، وفى ذلك يقول عنترة : :





ألم تَعْلمُوْا أنَّ الأُسِنَّةَ أَحْرَزَتْ



فلحقوا بينى ضبة ، وزعووا أن مالك
 لما : ابنا ضخام ، فكانوا فيهم زمينا ، وأكارت ضبة - وكانت تيمتأَ كهمه قبل أن يسرَ بيوا - وأغاروا كلى بنى حَنْظَلة ، فاستاتِ

 من بنى ضبة : ارْفُقْت بها ، فقال العبسى :

فتجَمَّعوا ، وءرفت بنو عبس أن لامقام لم بأرض غَطَفَان ، خَرجت متوجِّةَ نَو اليمِمة يطلبون أخوالم ، وكانت عبهة بنت الدؤل














 يرحهوا الظمائن وما توى من الأموالِّ من أول

 الفَرُوتُ ، فوقنوا دون الظُّنُّن ، و بين الفروت وسوق هجر نصف يوم ، فإن تنعوها ثاتلوهم
 , والحلقان . الزثة - بالكـكـر - السقط من التاع
 فتهايبوا في شأن ابن الجون ، قتله رجلن من
 الأحوص ، فقال عوف : يا با بنى جهعر إن

 قُرُوحهم، ، فأطيغونى وشُّوُوا عليهم قِّل أن يندملوا ، وقال :

وَخَدَّثَهُ أَنْ ولها بلغ ذلك بنى هس أتوا رِيعة بن











يوم نـُمواء
 بنو عبس فـ يومَ شَغْواه ، وفُ يوم آخر ،

إنك بهالرَّحَحم ؟ فقال الضبى: : تم ، فأهوى








 يقوموا بنمرتـك قامت بنو بامر ، 'خالنوا
 شاءراً - يقال : إنه عبه الهُ ابن هام أحمد بنى عبد الها بن عطْان ؛ و يقالّ : إنه النابنة الالنيانى ـ قال :




فَاصْ





 ;نى أنسيد


سمى : هو ابن مازن بن فزارة . ور "زل عبس فـ بنى عامر حتى غز



 فوجده اليهودى يخلفه في أهنه ، فأُجَبَّ





 فالموتُ فن غطفان خير من الحياة في بنى عانر ، وتال :



وكايَّ ذا الخصيين إن كان ظالـا


 (1) أُحنا ميل هذه الأُيات عن ديوانانابنا


 إلى أدنى البيوت عرفته المرأة من أشجع أمها عبسية انت تحت رجل من نَّارَارة ، فقالت أت




 ابن سنان فقال : أخبر تنى امرأنى أن أسيرَ






 قال قرواش : مَنْ هرنى ؟ قالبٍ : فلالة
 عبسية ، فذهبت مثلا ، ودفغ الثى حصن

فتتله ، فقال النابغة الإذيانى :

 (1) سبتم بها :ازتكبتم الحوب ، وهوالإم

 بل دكبان الـلم ، مرجا بكم، إن تكونوا





 الإى يقول فيه القا

يوَمْ



يوم قطن
ولـا حل الـمالات وتزاضى إنباء






 * (1)








 إليه ، فقيل لحصن : هذا أو أسماء ، : قال :









 قال : مرحَبا ، قالا : أردنا آن تأقى أباك

 هبس قد عَمبت بك بك رجاء أن تلائم بين




 الحرب بينهم سنين ، قالل المؤرجُ السدوسى : أر برين ستين .
يضرب بـيلا للةوم وقَعُوا في الشثر يبيقى



قال ابن الـكيت : قال الأنجّاثى : وإنَ


 لاتفيآن ولا توودان كا 5 نتا ، وكان جَا


 رضى الّه عنه
رضى ـ FATV
قالل أبو الميمر : إذا كانت السُسُوُرُ

. ن أد مر,







 فقابلسشان وكان يومـئذ واجدا على ابنهيز يد :








 وفى ذلك يقول خارجة بن سنان : آلا أعتبت *

 وُرْدَدَا ودْ



ع
(1) الصَّقَقَق

 الــر أيضأ .

 من الإبل : مادَخَلَ فـ البسة الْتاسهة وهو أقواها .



ون الناس أن تكون الأمٌ عز بيةً واللابِ
 ! $\quad \because \quad$,
 خبيث القول وَوالفنم :

 ه -





*)





 يتغرجون في الر بيع ؛ لأن الإير تنتّج فيه ،
و يصيبهم المُزالل وسوء الحالن في الشثأه .




والصَّدَى : المطَّكُ
يضرب بلن يتُعب فـ ـمع
لا لا
(Yar

 من الآرَّن . .

الحجارة، وكذلك الحَرْوْوَل ، وهكن جَرِل :
فيه حجارة .
إفّرب لمن فارق الخير واختار الشير •


أراد بذوى الميئات أْعابَ المروأة ،




- Yara

الزهالة : سرج م من جلود ليس فيـه خَشَبَ ، كاوا يتِخذونه للركض الشُديد ، واستَدمت : بَمنى تَيَدَّهت .
يضربب للرجل يعجل إلى صاحبه بالشئر

أَصْ
يضرب لـكل ما يكره الإلــان أن
. ياه أو يغسل إليه مثـا

وَ
النَّنَل : فَسَاْ الأدِيم ، وأْصـله أن
الضُائنة يُنْتَفُ صوفُّاُ وهى حية ، فإذا






يعينى أنه نق مهذبِ .






 لصلابة تكون فـ صابه ، ولو قيّل الشديد الصلب لكان ما أشرت إليه ، ويبوز أن
 الدهر الأصلب الخّى لا يُبْنِيْ شى: والنّى
. كَبُبو ليثبَمن ورائك : أى أمامِكَ . ألا

نهو يَخَّرُ بهذه اللفظة كا يقالل (ا المسابُ ."和

. لِلحَرَلِ


وَيْصِيْ
يضرب في الإغضان على ما يكانون من

竍 - YQSA











 قال أو الندى في أمثاله :'يقال أحمق

 المولكِ ، ووفَدَ


نَنِلَ ما حواليهـ .



 الجوَآلَ
يضرب فِيا جاوزَ المدَّ


花
الإيضاع : الإسرُاع :

ولم تمطوُ بِدُ ه
قوَ
 - Y9<0



 |القاف ــ أى غايتُكَكَ . يضرب لمن يتمنى المُجَال .

تتداوى نساؤك ؟ فالتهت عدى فقالل :




 ما هذه ؟ قال : هى الكَأة أيها الأمير ،
 كَمَرَة الرجالى .

ماجاء على أفعلل من هذا الباب








 وأتربوا به كتبَ الأحباب ؛ فانيهم يكّهمهون
 أجرأح الصبيات ، فإتهن يلهجن بالْبر


بظهة المل :
(1)





( Y901
 فى شبابهـا حتى عجزت ، ثم قادت حتى

 أرتا
 العفيف، ، شَدث عَوَانة بهذا الحديث وكا ونا .كفونا ، فقال : قاتلبا الهُ من عالة بأُسباب
الطُروقة .
 من المدينة بغدادَ فـ أيام المهى تلقامأُعاب"

- 1900
،نا أيضًا من قول الشاءر :



وذلاك لأن الميْ إذا قيد عارض تائده



- أَبَوْدِ مِنْ


 (1901 هـا منا من قول الشاهر :


Y909 أَقْنَرْ هنْ مَمْمَأَةٍ




"البِّيَّاع

تَ
重
 " YaOr




، ك










Y90§
هذا من قول الثاءر •
لَ
أَقْفْنَ مِنَ اللدِّرْمَا فَفِّ كَفِّهِ

أمثال قربت ، هر بوه لثلالثة من أَمْوَادم : مُسافَر بن أنى هرو بن أمية ، وأنى أمية بن



 هذا أيضا من قر بش ، وهو عبدالنّ بن

لَ وَآَخَرْ

 وسى (» طالى الأهب " لأنه كان
يشرب فـ إناه من الiأهب .

Y Y

 Y970


 الإَّةَ |


( من تَسْسِ بنى حِمَّن ه ه .
( 971




 عبد مناف ، سادوا بعد أبيهم ، لم يسقط لم



 اختلقوا بذلك السبب إلى أرض الثـأـم
 من النجاثى الأك كير حت اختلفوا بذلك الـبـب ؛لى أرض الحبثة ، وأخذلم نوفل





 (1) المهor al


 ثـ أثيرافهم عام ، وغلمب عليه هانثم حين
现

 ك ＂
Y Y－Yq9V ；
－
$\underbrace{\circ}$－重
＂
《Vنَ


و و（لْ

¢
＂

قالت بنت لبيذ :

خَ
أَشَ

位
－F977





 نور بن شه
 فالزن









 ه البن البنته
، rave

-ravo
-rav7

، بava

قال أبو الندى : مى برية بين الـواجير



- rava

楊

ا القليةلة اللَّحْ

,
، أَرْنَ

, "
",
,

و "
a قِ


## الهولخت




 مَدْ عَبَرَ مُوْيَى الجَحْزَ
( )


الباب الثاثى والعشرون
في أوله كاف
 بضرب لـا يكون مرة واحدة ، قال
بشار :



أى كانت المصيبةُ ثلهةُ فَ حَجَر
يضرب لمن يكتـل المصيبة ولم تؤرْ فيه إلا مثل تلك الهَزْمَهَ فـ الصَّخْرَهِ
_ YqAV


 حَحْتِ تَالَثَةَ فَوَلَدْتِ سِتًا

وتقدير اللثل : كانت النـاقة لقوة
صادنَتْ غلاً قبيسا
يضرب فـ سُرْعَة اتفاق الأخرين فى
المودة ، كاله أبو عبيد
 بضرب للذليل الضميف صـار عزيزاً قويا. وهذا المل يروى عر ع أبى موسى الأشترى قاله في بيض القبائلٌ ومثله :

أى صار تَيْـًا
وفى ضدها :

، أى صار أَتَأَا ، وهذا مألا يكون




أصـله أن رجلا كان أُصِيبَ بيعض

وَصَبرَ ، فقيل له في ذلك ، فأَجاب بهِا ،

من الَهَه ، قال الثـاءر ：



وقال آخر ：



行行











促




 يضرب لن لا يتغير شباهه بن طول

مر الزمان ، وتال ：
رأيُتكَكَ لا لَمْوتُ وَكَّْتَ تَبْلَ｜
كأَنَّنَ فِن الَحْوَادِ




 بضرب لمن يتخْلَّمُ من وَزْطَة فينهِ سريها ．和
وَذِكَرْهُنَّ

ويروى（1）



 قلت ：يجوز أن يكون الـَّاه الأصل ،

 وهر أن يكون الَّهَه الأصل عَ زيدت الألهن

بضرب فـ عَيْب المبان وإنما قاله زهير بن جَذيّة لأخيها أسيد،


 خالدَ بن جعفر قد أقبل فى أْمابه ، فأخبر





كَاَ هاد الأزَبْ عَ عَنِ الطَّانِّ

أى وتوء


كالأسَل
يضرب في اختلاف الَّوَلْ والفـل
[- F999 E

يضرب في الثـج اية عن العاقِّ من
الأولاد والأحباب

 فإن الآناتِ مُعَدَّة معكل أحد


 يضرب فى تنعل الدهر بأبنائه

هذا من أمثال أ كَمْ بن صينى ، قال الشاءر :




بَمْلَهَ فتَقى بالا زوجِ

 بكنايته ، قال الأصمى : أى لا ينبغى لأحَّ أن يأخذ بالذنبغيرَ المذنبي، ،قال أو عبيدة: وهذا مَثَلْ" سايْرْ في الناسِ


الريحَ تَضْربه فينفر

وتال ععر رضى الها عهه : ينبغى لالرجل أن يكون فى أهله كالصبن ، فإذا التمن ما عندهـ وُجذ رجلا " بضرب فَ غُتْبْ الرجل .رهطهوهوعشيرته وأول من تال ذلك الحَجْنَــا بنب



 جلسن قلن : مار أينا كاليلة ليلة ، ولا كهده


 قالت الأخرى : خَخْزْهن ذات المنابٌ وطيبَ الثناء ، وشدة الحياه ، قالت الثالثة : خيرهن
 الرابهة : خيرهن البمامعة لأهلما ، الوادعة

 الحطال (1) ولا التبال ، قالت الثانية : خيرمه السيدُ البكريع ، ذو الحسب اللـيم، ، والمجلّ القديم، قالت الثالثة : خيرم السخِيُ الوفق

. ... يضرب في الدٌِِ على إمحكم الأمر والمبالةة فيه . ...)
 وأصل المثل أن ابنالمَخَاض ز بما أتى أمه
 فلا تُعهع أيضاً .
جضرْـ، لمن يُوَآصل بَنْ لا يواضله ،
, يكسن لمنر يسى إليه


يضرب لمن يشكو القليل من الثشر م بِعْ فَ الكَثير
准
 بك

和





سأله الرجل ألفاه قليل الهلل ، كثير النّفَّلَ ،
屎

وأصله أن رجلا كان نه فرس يقال
 أحد ، وجعل كَا مر به طائُ أُجْرَاه تحته ، أو رأى إعصارا أجراه تحته ، فأُجبه ما رأى
 قوما ، نقال ：إنى أرَدْتُ أن أراهن عن




 سَابِّ＂．
准 دَرَّكُ
يضرب لارجل يطلبُ المروفتَ من
 فيشكو ذلك ، فيقال له هذا ، أى هو لثّم فنقليه كثير ．和受 يضرب لمن يضرب

النى لا＇يِيِيرُ الحرة ، ولا يتخـذ الضرة ،
 كزم الأخلاق ، والصـدق عند التلات ، والفنج عند السباق كو يكمده أهل الرناق ، ،

＂ُمْحَبَة
وثى بیض الروايات أن ！إداهن قالت ：
 الِسَار ، بعد الحوار ، ويحل الأمور الكَبار، فقالت الثانية ：إن أبى عظم الخطِرِ ، منيع
 فقالت الثالثة ：إن أبى صدوق اللـــان ،





 لهن ：كل واحدة منكن ماردة، على الإحسان جاهدة ، لصواحجاتها هاســدة ، ولـكن


 حظ نفسا ، فتلك الـكر يمة الـكاملة، ، وخير الرجال الجَواد الجطلَ ، القليل الفشل ، إذا

وهـذا من قول رجل كان يفير على الناس
 على اليع ، فيقول المشترى : مْنْ أى أى
هذه ؟ فيقول البأع :



*     * 

يمنى فيها من كل ون -

 الأضداد ، وقال :


-


الوَتِعْ





.
 الأخلاق ، ولا يُبتْ عكى رأى هِ
.
قال ابن الـــكيت : :الْفَرَا إلحمَارُ الوَ-
 متصيدين ، فاصطاد أحدُرْ أَبْنَبَّا ، والآخر ظبيا ، والثالث همارا ، فاستبشم صاحبٌ





 سُفْيَانَ بهذا القول ، حين استأَّنْ على النبي





 الإلـــالمام ، وقال أو العباني : مهناه إذا


Tا 1







على ولد عام أول ، وقال :

*     * 

وأصل الملّل أن غلاما كان لـ صَعُود ،
وكا يلعب ع غالهان ليس لم صـود ، فقال



الأبرش ، وعرو هــذا : ابنْ أختِّهِ ، وهو








 فَعَتْتُ ، فعلمت زَقَأشِ أَنه سينكر ذلك عند
(1)

يضرب عند الماجهة تَكْمِلُ على التعاتِ
بما يقدر عليه.












و يضرب لمُرْ يبـ أيضا .

جَ
وذلك أن رجالا مَرَعَ رجالا ، فأُراد

 سَسْ


بينى عدة الأيانم واليالى ، وقال الراجز :
 إِّا






 وقد عَنَتْ أُظفاره وشَعْرْ ، فقالا له : مَنُّ

 عزرو إلى الجلزية أن أطمهينى ، فأطممتهوه؛ ثم سقتهما ، فقال عهرو : الْمَيْينى، ، فقالب




 بينهم ، و بهت عهرًا



 يرثى أَخاه مالكَ بن نُوَّرَة :

 جُذُدا و وتطيَّبَ ، فلفا رآه جَنيَة تال :


 وجهه ورأسه ، ، عح أقبل على رقاثن فقال :
 (1)










 أكوها وراحوا بالباقِ إلى الهلك ، وكا




من اللزع ، فقيل هل : أكان الزس الك ؟ قالل :لا ، والكن الهجام له
原 19
أى إنك لم نستمم لى فكيف يستقم لى
ابنك وهو دونك ؟ تال الثاءر :

وَمَارَّبَاوُّكَ بَعْدَ الْوَالِدِ الْوَلَدَا
 أى لا تُحَدِّثٌ نفَّك بَ بأنك لا تظفر ، فإن ذلك ِيَبَعِّكُك .



 إنَّ صِدْقَ النَّنْ ِيْ ِّْرِى بِالْأَمَن



- الیض

بضرب لمن يطلب شينّا في غير مطلبه .









攵
قلت : اللام في (الطول اجتقاع) يجوز
أن تتعلق بتغرتنا ، أى تفر تنا لاجتاءنا ،
يشير الى أن التفرق سببه الاجتاع ، ويبوز
أن تكرون اللام معمى على .


خَكِلَاَ صَفَاءٍ مَلِّكٌ وَعَقِيلُ
قال ابن الهكلى : يضرب المثل بهما
 قالوا : دامت لما رتبة المنادمة أر بعين مسنة.
 قال الخليل : إِلْدْجُ : مركَبْ ليس

يضرب لمن يفتخر بما ليُس له فيه شى،
كا يكا ع عن أبى عبيدة أنه قال :















 و وَعَكْ الْتَار وكن هِمْيد الأرقط عند الحمجاج ؛ فأتى



 وأنشدها ، وهى











次

يضّرب فى طَبَ الأُمر يُوْدِّى صاحَّه
. الى تَلَفْ النفـف
CT



فيضجّ وي يكلب فلا ينغهه ذلك


- أى تَّتَوَتِّ
 , "





 -r•r.

الناجيات : الأهـْرِ عِ تات .









 والسَّدَم : الفحل غير الـكـر يم يكره أهاهل أن يضرب فن إبلمم ، فقيد ولا يلا يسرح فـ في
 يضرب للرجل لاينفذ قوانَه ولا نعله .
 الفَصِيلِ
أى النى يينها من الفرق قليلـ

قالن المؤرج : إن المنتوج يدعى نصيلا إذا شُبب المـاء وأ كل الشجر ، وهو بهدُ


 قات : الأصل في المثا ماذكر كته من حديث لتيط بن زرازة ،

 —rra

أى وجدته كريا.

尾


 تمود إلى الخصطة أو الهـملة .
يضرب في التشاوُم بالشى .
قال عَعْقَهَ بن عَبَدَة لقوم أَغِيرَ عليهمه
كاسْتُوْصِوْا :
رَغَا نَوْمَهَمْ سَقْبُ السَّاَ، فَدَاحِّنْ


 وقال الحَحْعْدِ :

قولك ：كَ－بْتُ الأزُصَ ، إذا قبلبتهاللززاعة يضرب في تخلية المر وصناعته كـ r r．rV الْبَقَز
 العرب إذا أوردوا الجْقَرَ فج تشربَ شُسَدَرْ





稁
وقال أنس بن هُدْرِكُ :


يعنى أن سُ سِيكا كان بستحقٌ البقتل فلما قتلته طُوْبِبْتُ بَدِمهِ
وتال بِّهنم，：الثور الطُّجْلُبُ، فباذا


عن وجه الما، فيشرب البقر
يضرب في عcو بة الإنسان بذَنْبَ غِيره




 Wr Tr Tr فال أبوعبيد ：هذا مَيَلَّ مُشْور
 ويضرب أيضاً للرجل تَتاتا ألى نُمْرَته أو



 فولو أراد أْنِنَلى ．
 يضرب للرجل قد كان أْمِنَأَنْ يكون



（》 عاط بغير أنْوْاط＂）．

يضرب عند تحر بش بِض الالقوم على بيض من غير مبالاة ، يسى لاضْرَّرَّ عليك فَخَهَهِه
ونصب（» الـكِلاَبَ＂على مسني أرسل
الك大لاب．
ويقال（الـكراب على اليُرْ）، هذا من

له النخاع ، فهلك نهم ثمانون كهلا في ليلة واحدة سوى الثبــان ، وفيهم قال بعض
 وَولَاَةُ الْبَنْيَّةِ الْحُحِجَّابُ


 الْأَرْضَ رِصوْ
يضرب لمن يجد مُعْتَمَدَا كمكا اعتمد


وَز
يضرب لمن يترَّرَّ للمَهَاكَك
وأصهل أن كسرى بن قُبَّذ مَنَّك عري
 أرض العرب ، فـكان شـديدَ السلطان
 المجارة ه هبلغ من ضَبْطه الناسَ وقره هم
 الناس حتى بلغت بهم كلَّ مبلغ من الجهد

 فَ الناس لِينظر هل يكَتى • أُحد علْ ذَنْهُ ، فا يتعرض له أحد ، حتى مرَّ بنى يَيُّكر ، ،

أُمَرَ البيت بعد جُرْهُ ، فبنى صَرْمّا بأسفل .
 .
 بكثير من الخبر ، وكان علماء العرب يز يزعون




 الأرض عَبيدّ لمن فـ السطا، ، هلـكت جرم ور بلت (1) اياد ، وكنلك الصلاح والفـا والفساد، فلما حضرته الوناة مع إياداً فتال لم : المعوا وصيتى ، الـكلم كمتان ،والألمر بعد البَبَيَان ،

 تال : ومات وكيع فنى على الجبـال ، وفيه يقول بـُرِ بن الحجير الإيادى :


وَنَنْ ولَاْةُ حِجَابِ الْمَتِيِْ
زَمَانَ الْنُخَـاعَعِ عَلَى جُرْمُ
يقال : إن الهَ سلط على جرم دراء يقال
ر(1) ربلت إياد :كزت ونتَ وزادت

وأتبتهم حتى ألْوْها اللى خِبـاه أعرابِ ،





















 المُوغرَ وأصله أن النصارى تَنْلِ المال للحخنازير


 فذكروا ذلك لشيخ هـم ، فقال : : إنك لا تعدم الضاز ، وكـكن تعذم الناتْ ، فأرسلها

准


 ،













كانوا في الجاهلية يزعون أن الجن تطلبُ بثأر الجانٍّ، فربما مات قاتله ، ور ور با أصابه خَبَل ، وفى حديث عهر رضى الشَ عنه ، أن أن


 رضى الله عنه : هو كذلك ، يعنى نغسه
 فَأُنَكَ
أُنلُ هذا الملِل على ما حَـَكْته العرب


 أحدها للآخر : يا فالان ، لو أنى أتيتُ هنا
 فقال له أخوه : إنى أخالف عليك الحية، ألا ترى أن أحدًا لا بهثط ذلك الوادى إلا


 الحياة بعد أختى خير ، فلأطلِّنَّالحية ولأَتانلنها
 (r此軹 $c^{5}-1$ )

فتلفيها فيه لتنضت ، فذلك هو الإينار ، قال

$$
\begin{aligned}
& \text { أبو عبيد : ومنه قول الـشاعر : }
\end{aligned}
$$

 قال ابن دُرَيد : يغلى المــا لالثخنزير

رَبْضٍ

 مهناهِ طَبْ ب



يضرب مثـلا للمختلفين
وأصها أن ثعلباً اطلع فـ بئر ، فإذا في
 به ، وعلت الأخرى ، فثـرب ، و بتى فـ
 الثعلب : انزلى ناشر بـى ، فقعدت في الدلو ،
، نانحدرت بها وارتنعت الأخرى بالثعلب


 تَخْتَاِنُ "، بمع تاجر بابتاء













الْمبَارَى


 (

يضرب للساكن الوادع.


 يتك大ون ، والطير لا تسقط إلا على ساكن.


الـلـة لِيقتلها ، فقالت الحيني له : ألست ترَّى

 مابقيت ؟ قال : أو واعلةأنت ؟ فقالت : نم ،
 لايضرها ، وجعلت تُمُطِّهِ كلَّيوم ديناراً ، فكَر مالُه حتي صار من أحسن الناس هالا،
 اليشُ وْاُنا أنظر إلى قاتل أخخى

 بالجبل فوق جُحْرْها فأَرْت فيه ، فلما رأت


نَتَوَاثق ونَعُوَ ابلى بما كنا عليه ؟ فقالت : كيِ أغاودك وهذا أَرَّر فأَسِك ؟ يضرب لمن لا يِّف بالمهد وهذا من مشاهيز أمبال الالرب ، هال نابغة بن ذبيان :







 أَيْدْخُلُ بَنْ يَشَاء بِير إذْنٍ


وأَبتّ عِنْ وَرَاء الجْبْتِ حتى

قلت : كـير تصغير كَيرير ، يقال :








 يظهر مودة ، فلما تبين غشه شكاكوته ، فقال الذى تشكوه إليه : كان مثل الدّبكة على . النحر يعنى كن كهذا الداء النىى لايغارق صاحبه فی الظاهر ، ويؤذيه في الباطن .

 الجرى : سألت أبا عبيـدة عنه ، فقال :

 يطير
هضرب فيا ينقفى سريعا
. O.

 اللمطام " وهى بجم الـمسمة ، وهى المُلمة الم


 قال المفضل : أولُ من قالل ذلك أَّامثة









 فأرسلتها مثلا .


» هن " أى للابل .





الطرثوث نبات كالقطن مستطيل دقيون


E－
وذلك أن الإبل تكون فَ المَّة ، وهو



يضرب لن غهط ．السلامة فتعرض ب
فيه شماتة الأعداء ．


بِالون ضَيَاعَ الرُعية ．

الأعزاب تقول ذلك زمن كانت المجحارة فيه



قلت : روى غيرُه لؤّبة :
（1）لؤنَّني
我



كِْْْ رَهِينَ هَرَمٍ أوْ قَتَلِ
يضرب في شی، تَدَّمَ هَهُمْ


缺
طَرَيق
يضرب فِّا سَّلُل إليه الطر يق من وجهين
وهَرْتَّي ：ثَنِيَّة فَ طريت بَكَ شَرَّهنا



$$
\begin{aligned}
& \text { 机 (1) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$


，

يضربِ ف الخلمين من الإسامة كَجهعان
（1）على الزجل
认我的
الaّس ：أخذ النار
يضرب طن عحل فی طلمب ماجته ．


يقواله الز جل يتهدَّده الرجالُ ويتوعده ،

 بالغرض يضيبه السهمُ فغكأنه مإيستر ．
 يخرب لـ يدنو من الشهر ويتهرض

للا يضره وهو عنه ，تمعزِّل ．


و يغططها ، فيغطن الصيد هلا فيحيد عنها ．

（1）لايفـد الـكهلام هذا المعنى ، بل يفيد


في أشد منها ، وقال الشاعر ：
المستجير بعمرو عند كـد كالمستجِر من الزمضاء بالنار

4．71
،وذنان أهنا



 نعهتى عالكث ظاهر كظهو
號
يدرب لمن يرجو مالا يحصل ．
قال الشاءر ：



$$
\ldots
$$



الظلمة كشمرارة النار ، يقال ：نار الُمبَاحب


，
ثالالأصمعي ：هو رجل كان في الجاهلية
وقد بلغ هن ．يخله أنه كن إذا أوقَدَّ السرأج

المثل فی البخل ．





- وُ وُxْ


إليك أمرًا صَعْبا شُذْدَا .





من الئة والمياء من الناس .
قلت : تقدير المل كلفت مفنسي فـف

من هلم القربة ، والأهـل الراهـ، واللأم بدل بنه .
R-T.VO







هو فو واحد منمه



يضرب لمن تَشَمَرَّر واجتهد فَ أمره ه








وذلك أن الجلد إـا عَ

- $\tau^{|l|}$

أنهك كتب إلن بـمارية :

كَرَّهِ


r-r-VA
الـكَفِتُ : القدر الصغيرة ، والوَرِيَّة :
الـكيرة ، والـكفت من الـكفت وهو

 ! إنا كن ضخاً ، والانتى وَآة .

!إيها أخرى صغيرةً .
T~r.V9
ويرْى

وكان هران رجلا لَسِناً ماردا و إنه خَّكَبِ

 وقد أتاها وَ يُ يخطبونها فردَّهْهم ، وكَانت




 قال : حتى يُؤْذَنَلى ، هالت : وهل عليك




فقال له القوم : ما تصنع ؟ فقالل : كل أداة
الخبز عندى غيره .
يضرب مثلا عند إعواز الثى، .
 أُصه أن رجلا من بنى نَّآرة ورجلا من بنى عَبْس ورجلا من بنى عبد الهُ بَّا بن





 شى
 شيئا امتدَّ في يده ، وجمل ينظر فين فيه فيرى فيه

 هذا جُونان ، فأرسلها مثلاًا . يضرب في تساوى الشى• فـ الشَّرَّارة . كَسَوْرُ التَبْد مِنْ لَحْمَ الْحْوَارِ يضرب اللشى الآنى لايدُرْكَ


 نفسها ، ونَوَّضَتْ إليه أْمرها






 قأطم الرجل حتى انتهى ، وسقَّا لبنا حتى


 ("




年 قال أو عبيد : هذا هن الأمثال المُتذلة ومن قديكا .


 (1)(التامك: الــنام




 شُئتِ بينت ، قالت : مَنْ أنبَ ؟ قال : أنا بشَرَ ، ولدت صـغيراً ، ونشأت كبيراً ، ورأيت كثيراً ، هالت : هما اسماك ؟ هال :




 قالل : من بشركثير عدده ، همروف وألده ، ،



 فنزومك ؟ فال : الذين أنتى إلمهم ، وأجنى




 بأَسبابك ، قالت : إنك محراب بن الأقرع ع

- 10 لى العدُوِّ قَآَدِ


 الإسلام ، فأتى أباه فـال : يِا أبَتِّ إنى أرى



 بك ، وإن كُنْتَ لابد فاءا



 العدو قادر ، و إذا حضرتَ بابَ السلطان
 منه أن يملقك اسط بـبك الناس به ، وإلذا


 هَوَاه فإنك إنفعلت ذلك لمآمن علبك- و وإن
 فلا يزال منك مُنقبضا ، وإبالك والخطب

 (r. 11 بضرب للذى يلين كلاهـ إذا طلَبَ حاجةً任


هذا من قول أَحْيْحَةَ ، و بعهه :


 إنَّ الْحَبِبِبَ ابَلَى الْإِخْوَانِ ذُو المَّهُ

K

يضرب لابخخلا الحَبُوس .



كَ كَ


- يضرب لمن عُرِفَ بالرَّغَبَبِ

والإعذار : طعام الحتان، والنقيعة _كسفينـ ط طام القادم من سفر ـ






.r•19
أى كل
"


 اثتى بكى .
 تَ يضرب لمن يتولى أمر نفـه إذالم يكدل

أُنْ
يِبَل : مَذَى الرجلُ يَمْذِي مَذْيٌ ، إِذا



 فتّدرد ؛ ولامرا فتلفظ ، واعله أنّ أمثـل
 عن الـرمب —— M

 الطّ بن عياش السدوسى سيدٌ بنى سدوس




 وهو يرّجز و بقون :

كَاْبٌ
فَفَدْ خَكَتْ قِدْرْ بَنِى سَدُوبِ


قَبَّهَهُ
 فَمَاَ تُكَكِ كَنْتَ فِفِ السذُوسِ
 أوْفِ فَا كم إنه زجع إلى قومه ، فـــألْوه عن

اللطمون لصاحبه : كلا ! زعمت أنه خَصِر . يضرب فِّا ـيالن الظن
90 90

فَ عَيْنَاكَ

جهاة مافيك من الأورواء ، يـنى اليّيوب

يضرب لـن آتخد نامراً سفيها

شَ
 قال أو شراس :

* ع
يضرب اللذى يَدَعُ الهينَ و ويتبع الأنرَّك،
وَيُوْرْ


أظفارْكَ فيه ا
يضرب للا جل يعزه صاحبه
أى وجدت رَجُلا وصاَدَفْتَ من

. يضرب فی المُبَّكدة بين الرجال والنساء rror


 حسن ، و إن هلت هملاً سيئٌ فِزاولو جزاه - سيى وقوله (》 تدين "أراد تصنع ، فسى الابتداء جز'! اللمطابقة والموافقة ، وعلى هذا قوله تعالى : ( فاءتدوا عليه بمثل ما اعتدى المى الما


 في كل النصب نحتا للمصدر ، أى تُدَّان ديناً مثرَ دَيْنِكَ





 البرد ، قال عمر بن أبن ريعة الخزووى :

رأت زجلا أما إذا الثـنس عارضت



قِّل :

كَ








قال الثـاءر : . . .


ا...










الـكَّ



原






 . بمغ يفـونو .

- HII حَشْوْهَاَوَيْنْبَذُ حِرْمُنا
يضرب لمن يكون باطنه أَمجلَ من ظاهره


يقال : إن رجلاوجَدَ صيدا ، ،م ميكن
 الأرض ، فستط على شَفْرَة ، فذيكه بها ها
 إلى تلف النغس .


وَيُـْغَرْهُ صُدَاعهُ

位
 رجليها وأخذته ، فضرب مثلاً لـلـل من من أُصاب شينًا من غيره وجهه ، وتَدَرَ عليه بأَهْوَنِ سَعْي
الM10
(1) الأسَدَ
. بضرب هثلاً من طَلَبَ كُحَلاً .
(1) ويروى (ا فـ عريسة ه، بكــر العين
 الألف
قوله تعـالى (والايل إذا يَسْرِ ) و (ذلك
ماكنا نبغ ) ومینى البيت إن تَكرم الآلنَ


 إذ ، ويجوز أن تفتح المبزة : أى لأن
.




- H

وَلا تَقْطْعَ


يفرب لمن يتعب نفسه لأهل غيره .
تالَّ أُبو الفُتح البِّبْتِيُ :





- MM.


إذا آخذ حوضا



(1) للمتناصيرين

筑
 - حُلماً من الأهالام ولا يتحقق

وأصله أن رجلا أهوى بريخه حتى جمها
بين عينى امرأة ومى نأمة فاستيقظت ، فلما
 حْ

العرب تقول للزجل : عُرُوس"، و، ولنرأة.
 ملـK

الصِّاَا ـ بالــكسر وألمد - ألنار ؛
وكذلك الصَّلَى ، بالْتح والتُعرُ ،
(1) التاصى : أَخد كل قرنْ بناضية قرنه


قال أبو عبيدة : هذا لا يكون ، وتال
غيره : إن الإبل إذا فَشَّاً فيها الْر - وهو


إلي ، نتبرا كا كا ، كال النابغة :


يضربِ فی أخذَ البرى بِذْتْ صاحِبِ
. الجناية

(1) بَعْذُوبَ












فند ذلك فال هذا .
يضرب عند الـكَنْبَ قل أُو كثر .
كَ MMG


يضرب للرجل يتوعَّدُو ويتهدَد .

بضرب لمن تحسن اليه و يذمُك .
والثهر بش كالتحر بش ، وهما الإغراه
بين الـكاب ، وأراد بهرش الـكلب


أى إذا جنيت جناية فاهرب لايظُرْتر
عليك ولا يُظْفُر بك .
وف ضدهيقال :

س س _ كry

( قل كل يعمل على شاكلته )
. يضرب نى الخير والثر
组
أى مَنْ لم يكن له رأمُ مالِ يبقى عليه
هان عليه ذهابُ القليلِ الذى عنده .

隹

الرجل، ، إذا الفتقر ، وأصه من المَعَرِ ، وهو


وأرض مَعِرة : قليلةُ النَّباتِ

- KITM

أى ألعل الناس بالرجل صاحبه وغأكطه، وروى الـكسانى (پ كنَ قوم" "الانغ ، قال اللمزوقى :كان من حته أن يقول كنى بقرم


 ويجوز على التميتز ، وقال غيره : فاعل كَيَّ حـذوف ، أى كفى قوماً علهمه خبيراً
 بعلهم خبيراً بصاحبهم ، أى اكْتْتَ قومَ
.

 . 4

-
تالما مكاتَبَّ سأل امرأة ، فاعتذرت

الغراب ليأ كَل مانَفَّك منه ．
قلت ：و يتيْها خالفة من وجه ، وهو

تالل اللشاءر ：



$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { بَيْطر : اسمَرجل . } \\
& \text {. لضرب للزجل يصنع المُروفـ كارها } \\
& \text { لارغبةَ هِ فيه . } \\
& \text { ( } \\
& \text { يضرب لارجل فـ الحرب يكوبن مَ } \\
& \text { ! القوم ولا يغن شينًا . }
\end{aligned}
$$

任


كاهل فتقتلته ．
يضرب اللداخل فما لا يمنيه ．
（1）（1）

فيأخذ منه ماسآل ．
（1）وق فـ أصول هـندا الـكتاب


。 كَ
－

واحتشهته ، إذا أفضبته ．
－يضرب في التحضيض فلى دفع الطظا




？
هال رجل لامرأته ورأى ابنه من غيرها
 لأطِعُه الشُحم فيأباه ، قال اللانِ ：كالا 1 ！ ولكَن لأعطاه ．
．يضربن لمن يكذب في قونه ه
位
وذلك أن امرأَة طَحَّتَْ كَرَّا با بن


بضرب لمن ضَجِرَ عند آَخِرِ أُمبرة وقد
صبر على أوله
ش

－
بضربب للزجلين بينهماموافقةولايختلفان

تَلَتَهْ كَ
بضرب لمن يُخْفِي العداوة ولايظظرها ـ
原

القائب : الغَرْخ ، والقُوَبَة : البيضة ، أى كل فَرْع يبدو من أصل . -
قال أو عبيد : يقول : إذا كنت شاكا
 ( 101

الِحِيرَة وكاوَا نَصَارى منهم عَدِيُّ بُن زيدِ العِبَادِيُّ .


 أى لا فَضْلَ لأحدها على الآخر . ايضرب فـ خلتين إحداهما شر من الأخرى
وقال :



 ' STMOT


(
وهو الرجل يُطْتُن فيستحتِ أن يفر ،
فيدخل ف الز يضرب لن يركب أمر أيزىى فيه فيلبس

على الناس
 يتنى كيف تراكى ؟ يقوله الرجل لصاحبه تالل أبو المئم : يقوله الزجل لنغسه ، إذا مَدَها .
قالل : ومثُله :
¢ كَ
أى كيف ترانى ؟ و ويقال : فلان ابن



وشريع : اسمُرجّل ، والستميتُ: الرجل
 فـ الحرب ، نصَبَ (\$ فارساً هع على الحال ، وهذا رجل جُنْدى يمرض نفـنـه على عارض الجند وهو يقول هذا القول ويلح حتى كتب
 حتى يأخذ طَبِبته . ( قالوا : الدمْنُ الجَرَر ، قال لبيد :
.



أكثر ها بَزَع الهرآن ه .

促
أى كراكِب مَرْ كُو بين اثثين ،وهذا

نضرب لمن يَدَدَد بين أمْ ين لِس فـ



الظهور بیض أماراته .
r



- M170


- KI77

 أى غير صريح النسب ، والبيم : المظلما


فإِّهُ يرُّوْيْنِ


02اس
فَهْوَ مَهوْ وْ
أى غغالة لاخير فهـ .

،
تَحْتَ بَبٌوق



على المنعَمِ عليه


الازْ
竍
ويروى (ا ينضح بكا فيه ه أى يتحالَّب

يضرب للشيُ بُّجْجى و إن استصعب
 بضرب اللرجل يَنْنَى وَيْسْنُ










يضرب للشى، اللمنّ النىى لايبدو منه
إلا القليل
لأرن الناعس لايغمِّنُ جفنيه كا
التفيف ، قال الشاير يصن فلَاَةَ :

والطِّرِّلُ : الحَّبْلُ بشدُّ فى إحدى قوانم
الدابة ثم ترسل ترعى .
يضرب للنى يِلَ حَظَّهُ ما أوتَ من
المل وغيره .

ـ K K KV
هذا


اليَوْمَ عَقْبَة
أى كنت إذا نَشَبْتْ بإنسان لِّ منى






لازدواج عُقْبَ ، والتُقدر ذا عقبة .
يضرب لمن ذَلَّ بعد المز م .

.
اليَتَار ، وهذا من بيت أبى دُوَاد :
قُلْتُ لَنَّ نَصَلَ مِنْ قَنَّة



قوله D نصلاَ ه أَى خَرَجَا ، يمنى الكِلبِ

يقال لما بمد من الشبه والقيأَ : : هو

كالبغل لما شد في الأمهار .
 - يفرب المستعبح


- TIVA

قال الأصمى : يضّرب لمن قَد ذهب
ههم وخَالَ لشَأنه .
وقد ذكرت قصتة في حرف اللغين مند
قولم (\# غرثان فار بكوالـ هـ ه .

يضرب لمن أَخْطَرَ وغَرَرَّ بنغَسه
وروى عن عبيد أبى شَفْقَّلُ راوِية
 هذا الرجل أن يطلتّى ، قلت : وما تريدئن إلى ذلك ع قالت: ككا ، هال: فأتيت الفرزذ ، فقلت: يا أبا فِرَّاسِ إن النوار تطلبَب الطالِّ

 النوار طالقف ثلاثا ، قال : قد شهذنا ، قالى : ولها حار فـ بسض الطريق تال : ططلقتكُ ؟ قالت : نم ، قال : كلا ، هالت : إِن . المسن: هو المسن البصىى ،








 يضرببللزجل يركب من الأمرْمايكرهـه
 كارهةٌ ، ههو مصدر قاتم مقام النالز ، ومثله يـت المانة :
(1) همالَّ


وكيسان : اسم رجل .
كـ KIV7
يضرب لمن لايشاكل خص.هـه .
وقبه :

كالبفل
(1)



*     * اليَ


 فى المثل فـ موضع الحالل بع إضار قد ، و و إما
 و إن كانت جما ، كقول زهير :
* (1) إِّا يضرب لمن تُك شُره عجزا ، ثم جهل يتحهد به بالى الناس
 الخُبَاسة : الغنيهة ، ورجل خْبَّاس أى

 تَلْبَس ولا غير ذلك .



أن تزعها وتقلعها
(1) الإنال ، ومثله الأنائل : صغار الإبل بنات الخاض ونورها ، واحدها أفيل
.
وحِّتِّه نُوْجَمَ ، نقال :


وكانَتْ جَنَّتِ فَخَرَجْتُ
كَآَمَمَ حِينَ أْرْرَجَهُ الضِّرِارُ
فَكَنْتُ كَفَقِقْ عَيْنَيْر هَمْدًا
فأُصْبَحَ مَا يُغِى

كَكَ
وَمَا طَلَقْتُهـَا شِبَبَا ، وُلْكِنْ


أى : أهاــهك ، وهو مثل قولم (1 عَيْرّ
عَارَمْ وَتِدْهُ هِ
(TMA) الـكُزْم : جمع أَكْزَ ،َمَا وهو الفرس في جَحْفْلته (1) غلظ وتصر ، ومنه (ا يد

 الصوفُ مثل الِمْرَّاض الطظم ، والإِبار :
 جم ضأنةّ ، وى الأنتى من الضأن ، وكزم
 (1) الجحفلة ، اللخيل : بزّلة الثفة للانسان
- TIAV






 .
ومثل هذا قولم :


 من المهورة") كـ يعنى لا ينبنى للولَدِ أن يَيْنَّ أْباه وقد صار أباً ؛ لأنه هِ ذَاقَ طَعْمَ المُقُوقُ .

 شی• إلا بكذّ ومشُقة . ? الحِنْدِسُ : الليلُ الشديد الإظلهة يفربَ لن لا يَصِلُ إيكَ دنه إلا .





 ضهده هنه

 يضرب لمن يغتخر بن لايبلى به ولا كهت لأثره.

ما جاء على ما أفعل هن هذالالباب
 فأخذوه وسألوه عن الحى ، فقال : إنما بِّ
 liwgivighlvo انظر (i)


 وأصهل أن رجلا خرج من حيه وقد
-r197

أبداً : ليس عندى هَنَا ، و يقال : بل لأنه



- M19V




أى : أَكْنَبْ الـكَبَاِِ والصَّنَارَ ،
 ويقال : بل معناه أكذب الأحياء




لأن حكـة صوتها " هــــذا أوانُ
الرُّطَب ه تقول ذلك والطلع مل يطلع بعد ،
وتا
تقولُ وَسْطَ الـكَرَبِ
- 

واستِالّه : أى طبخته وعالجـته .

يتنازعون إذ غَلَبه البول ، فبال ، فعلموا أنه

 بيعدِ فعهُوا على الحى وتال الفراه نف مصادره هأ كُذَبْبُن

 بأن يتغلت على أهن فيمتك لبنهو (1) فيآخذه ، أنى يُتْْمَ منه ، وكذبه أنْ التُّخَمَة تـكسبه جوع كاذ!ً ؛ فيو لنذلك يكرص على اللبن . ثانيا

- MI9T وذلك أنه يُؤخذ الرجل الَحْسِيس منهم

riar
هو الـَّرَّابَ ، وقيل : هو حجر يَمْرْ من بعيد فَيْظَنُّ ما

وهو السَّرَاب أيضأ
با
لأله يَّزوج فن غُرْبته وهو ابن سبعين
فيزع أنه ابْ' أر بعين سنة"



أْصابتهم صاعة فهلـكوا ، فكّفر ، ووالّ :







إِاْرَرائِيل

تالوا : مى شارخ بنت يسير بن يمقوب


 نبينا وعليه الصلاة والسلام ، O وَفَارْةٍ ، وَذِئْـِ
يقال : هؤلا.أكْسَبْ المحيوانات
 تَمْدِكرب عن سهد بن أبى وَقَّاصٍ ، فقالِ :



 ") (1)

属
وهو الصناع ، يقال إِ رجل صِنع اليذنِ ، وصَنِيع ، والمرأة صَنَّع ، ، إذا وُصِفًا


 وأما قولم :
原
فإِنه كان أكْذَبَ مَنْ فَّ العربَ ،

,

 وكان ذَامَّا لمن يكنب .


مويلع ، وقال الشرق : هو همار بن منالك

 فراسخ ، لم يكن بيلاد المرب أْخْصَبْ منهن ، ،



الأُرُسُ إذا شَرَّفَتِ الرجل فيا بينهم جهلت قلنسوته بائة ألن دره .

- .







而




ما تقارضتا الثناء ، أراد بالتنامورة الآرِرِينة ، وأصلها الصَّوْمَمهَ .
(TM.
.يفرب لمن لبس الثياب الـكثيرة




أراد المـكسو ، وقالْ : هو هثل (1 ماء


قليل شاذ ، وقد مر قَها هث هـه .
تا
قيل : لا سار خالا بن الوليد رضى اله
عنه إلى مُسَيلمة وقاتَله وفُغ من من قتاله أقبل

















而 - MTIA

 الضبع صادت مرة ثعلبا ، فلما أأرادت إن
 فقالت الضبع : قـد خيرتك يا أبا الحمصن بين







 هذه الروايةأضح - فقالت الضنع : متى واننتح فوها ، فأفلت الثعلبك، فضر بُت

و يقال نى مثل آخر ه ماتن فالان كَمَدَ

 الواحدة بعد الواحدة ، ،فليس بلملق واحدة إلا بعد نبات الأخرى ، فإذا أُصاب الطيرِ


من ذلك كَمَدًا .
CHIS



* , وِ

وقو
 قد مر تفبيّيه فق باب الباءْ عند فَولم




 من تُر بيته ، فأخذه ورَبَّآه ، فلمأترعرع سیى

- ${ }^{\text {(1) }}$ (1)
 تقل عاها غدراً .

النَّْلِّ ، وَمِنَ البَوْغاءِ ، وَمِنَ


- MYMO

位


الربَ بخصلتيها الثل ، فقالوا : عَرَّ عليَّ
خصلتى الضب ، لالا خيار فيه هـ


الهتق تنضر بهاباستها، بـع صوتهاولانیى،
حت تثقوبا فتدخلا .
ويقرون أيضًا :
ر.

 الطالب أـوهـ .

المولخوت




 عَا
كَمْ ينْ صَدِيق أَكْبَتَنْيِ الهْبْرَة
وَوَبَتَنْيهِ

ضارِبْ

$$
\begin{aligned}
& \text { ك كمْ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كل كَيْرِ عَدُوُ المَّبَّبِعَة } \\
& \text { كمٌ كَا هُ هَآَتِ تَرِيبٌ }
\end{aligned}
$$




أوْ بَّقْتْ هامِّ






ك






كا
 كَ









يفرب الهذيل يعز

يضبرب لمن م اتطل مدة ولايته
كَيْخَانُ بَكَّ وَزَيْتْ




قاله السيذ المهرى في عائشة رضى الشهها

بضرب لمن اُْتَنَّ عليك بالتوت





الـكافرِّرْ هَرْزُوتْ







بضرب لمن لازيد سنا إلا زاد نتصا
وجهلاً ، وفيه قال الحدث :







 بضرب للمتك





 فِي الإنْاَتِّ







الباب الثالث والعشرون
فيا أوله لام


وبجوز أن تـكون كناية عن الأصدر ، أى


 الإعادة ، ويدل على المصدر قوه ( يعيده )
 قاله أبو عبيدة ، وتيل : عوى رجل ليلاًّ في في
 عُوَاهه ذئب فقصده ، فقالل : لو لك عويت .
يضرب لُن طلب خيراً فوقع فـ ضده隹







 يفربرب لمن أْمَلَ ! كرامَهُ لخَصْلَّهِ سو.

تـكون فيه .

 فيه نارا، فكثرّ فيه الدخان حتى قتله ، فقالت
 وليلتهم ، ثم عسكروا ، فأصبح عاطس فغدا هوا

 الر يان كِلا ، فلما كانوا قريبا منه أثاروا
 بنت الر يان إلى قومها ، فقالت :





 إذَا
 وثار القوم فلجوُّا إلى وادٍ كان قر يبا منهم ، فانحازوا به حتى أصبحوا ، وامتعبرا قلت : ونى رواية أبى عبيد أن البيت لِلُحَمْ بن صَعْبَ فى المرأته حَذَام ، وتد
(1) ذكته في باب القاف

范 قلت : يكوز أن تـكَون المأ، للسَكت (1) انظر المثل . حذام

حت إذا سمنت وبطنت بِطِرَتْ ، فقالت



 ( MrMq قال يونس بن حبيب : انسـتعدى قوْمَ

 لقد أتقيهم حتى لا أنمى البقل بأنمانها ؛
 الالذين استعدوا عليه يسنون بنى بسينامة أية سوداء ، وكات ترّى بأمر قبيح ، فـرض
 البسباس ، وظن الؤلى أنه مظلوم . يضرب لمن يمرض في كا لامه كثيرا Q- MMV






 من حاجته) وأنشد بيت ذى الرمة كا أزن ناه.

إمرأته : أى فقت قتله الالخان (1) ؟ فقال لها



. ع






 الجميل من الأمور على أنها أخلافهمه ، و إما
 ذللك هِ


 O
 القليلة الالبن .

 (1) انظر الثلثل
-




 ما أْخَذَتْ. ( MYE) وتال : مَالِمَا قَرَتَّْ بِهِ الْ
َكَانِ مِنْ هِذَا ثَتَن
位
 تَدَّرَ فی الأذن الاسترخاء والاسترسال على




 النَّشُوق : اسم" ملا يكّل فـ المنخرين

من الأدو ية .

我 قال أبو عبيد : أما المانتة فقد اختلفوا







,
أى أول شَى ، ويقال : أولَ عائنة عينين ، وأول عين ، أى أُوَّلَ شى ، ، وأراد


 ويكوز أن يكون من المّعول ، وتوله ها أول



هين ، أَى أُول مُمْصر .





 الْتُوِّدٍ

فن أهل الرس والبس والدهسـة والدهـــة
 والدَشَاهد والمَخَاطب والمَوَاتَ ؟ قال : بل شر من ذلك إعطاه الفتنة واتباع الضاللة ، ، قال : صدقت ، وقال : لو أجد فاكَكرش إلى



 قلت : قوه پا من أهل الرس ها أراد من
 - إذا أصلحت بين القوم ، والبَنُّ : الزق


 عليك الأمر ، ويروى الرهــــة - بالزالم ـا
 يقال : احتشد القومُ ، إذا اجتمعوا ، وازاراد
 الفتنة ه ير يد الانقياد للفتنة ، بِقال : أعطىى البيز' ، إذا التاد بهد الستصهابِ - MTK
 لقيته أول نسِ ذاتِ يدين ،وكتي باليد عن

 والداقنة طَرَفُ الحُلْقُوم ، قالْ أبو عبيد :

 قلت : تال أبو زيذ : الحواقر :



 المتفك, يُطْرِقُ فيجحن طرف ذقنه يمس ح حاقنته
يضرب لن عِذِّدُ بالقهر والغلبة .
 لفَ
أى ولوَجَدْتُ إليه أدنى مبيلٍ .






 خرجت عَع ابن الأشعث ؟ قالل: : نم ، هال :


 هى التى تنتج فى أول النتاج ، فأرادو أنها أنها تـكون طعامألأهلبا يميشون بلبنها لسرعة

نتاجها ، وهى مع هذا هال . بضرب في سرعة قضاء الحاجة .尾 أى كمُّ قوم يعلمون من صـاحبهم مالايعل الغر باء . ثال الباحظ : كَكَّ الِملْباء بن الهِيْمَ
 فى حاجة ، وكان أُور دميا جيدَ اللسان
 رضى الله عنه بَمَرَه فيه وحَدَرْه ، فلما فرغ الم
 جَمَهر خربر .
 يضر به الُُسِنُ حين يعجز عن تسير المركوب .
وأولِ من قاله سَعْد بن زَيْدُ مَنَّةَ ، وهو الفِزْرُ ، وكانت تحته المرأة من بنى تغلب ،



 وهو أْنَكْنُ الوطْ وأشده ، أُى لَأَبِلَنَّ منه أمراً شديداً
竍 أى لآتينَّ إليك أُمراً ايبلغ حَرُّه قدميك، ،
تال الـَكُمْتْتُ :



 .

الـلِ
يقولُه الرجلُ عنـد نَّمِهِ على معصية




 يقال له الْيَنَق
يفربه مَنْ له قدرة ويُنْكَ يُلْحِقُ
آخِرَ الأمرِ بأوله لشدة نظره نف الأمور و بَمَره هها

قال أو عيد : يضربب لم: هل أذىى فضيّة
إلا أنها خسيسة
ويروى (» قبح الشه ) قال أبو حاتم ؛


بِالذِّنْ ، فاليْوْمَ قَدْ قِيلَ
الذِّنْـُ الذِّئِـَ
قال الأصمى : أضلهُ أن الرجّل يُطُولِّ
 ويروى " بما لا أخشثى بالذُبَ" أنى : أنْ


قال بهض العلما: : الـثل اقَبَاثِ بِ بِ



وما أخشى بالنئب ، فذهـت مثلا



ويقال لارجل الذى تَشَهَّر فـ الأمر








قال أو عبيد : وقد قال بعض المعمَّرِينَ :
أَصْتَتُ لاَ أَمْمُ السِّلَحَ ، وَلَا
أْ أْ




任
.






قال : أراد بالميتة الساكنة عند اليلب

 بالرب ومتنته ه ه ه

تطير ، وأيقن بالمقر ، و إن لم يكن موت فـ الظرّ ، هال الفرزدق :


وكل طأرُ تَطير منه الإبلِ نهو طير
العراقيب ، وهذه لفظة يُّكلم بكا عند الـداء على المسافر
با
أى ليس هذا من الأَمر الانى للكُ فيه



س M
قال يونس : ولو ان الأمر ما قات ما تَنْجُ ، ولـكنه دون ما قلت .
 يسىى درأ ، ومنه (ا دَرْء الأهادى ") أنى
ثرُمه ، والوأل : النِّاة. .


هذا من كلام أ كم بن صيفى ، يدَول:
مَنْ مات فهو الفأت حقيقة
مو70


وضرب به المل




بآل عليه ، نقال : الْ


侵
قال اللأصمى : يضرب ني ني خطا التياس
قال أبوقَيْس بن الأُمْتَتِ :







 وهو الآنى لاشَعْرَ ع عليه次
قال ابن الأعرابى : الأخيل السِّقِرَّاقُ ، ،

 سالمأ ئئسوا منه ، و إذا لتَّ المسافرُ الأخيل




信
إذا لفيته ذات المرار فـ الأثوامب ، ونصب (» ذات ) هعل الظرف ، وهى كناية

عن المدة أو المرة

قال المضضل : يِوى أن زنـــولـ النه


"ارْكِّى "
 قال المُمل : إن أول مَنْ قال ذلكّ




 ولالَضَعُوا رقاب الإبل فى غير حقيَ فإن فِيها
 الـكبير ويغذى الصغير ، ولو الن اللإبل كُلْنَت الطَّحَنَ لطحنت ، ولن بهلك المُرو

病
الصَّيْح : الصِّيَّحَ ، والنَّفْ : التفرق ،
 وMV
 الحر ، أى حين كاد الحرِ يُعْمِي منـ شدته ، وقال الفراه : حين يقوم فائم الظهـرة ، ،وزم


 وقال غير هؤلا :

 شديد الحر ، فقال عى : مَنْ جابـ عليه


 و بينه من ذلك الموض ليلتان ، فضرب بـيلا فتيل : أتانا صكه همى ، إذا جاء في الهاجرة






يضرب في التحذير من الأمر ين كام|
وأصلُ أن يَسيرَ الرجلُ ليلا في بطون الأودية ، ولمل هنالك مالا يؤمن اغتياله ،


 سYK
قالوا : إكا قيل ذلك لأله فيه ، كَا قالوا : نهار مُبْصِر ، يُبْمَرَ فيه .

 انتهى بالى أسد في وَهْدَة فظن أْنه وَعِل ،



 الِحرْتَان ، فقال ابنُ عهه : لمأر كاليوم واقيةً ، أى وِقاية . يضرب لمن فاته مالا خير له فيه فهو يَنْدْ عليه .重 HYVO وَبَصَرِهَا قال أُو عبيد : قال بسضهم : معناهين

عَرَنَّ قدرهُ ، والعدم عدم العقل لا عدم
 عَتَب على الدهر طالت تَعْتَتَه ، ومن رضى ونى ،

 البغض ع الغنى ، والدنيا دُوَل ، فـا كا كا
 تدفعه بقوتك ، والحسد داء ليس له دواء ، وا ،









 فوق قدره استحق الحرمان ، الرفق يُمْنٌ ،

 وثلاثون مثلاً فـ نظام واحد . ( YYVK المضم : ما اططانْنَ من الأرض .








 ذلك ، فأبَتْ عليم المانيون إلا أن يكوْن
 أبا موسى الأشترى .

- MVV
يَسْوْمَ

يضربي مثلا في النية والضمير .
 بيسوم-وهو جـل - فرأى فيه رأبيا فقالن :


 يقول ذلك ، فقال لأبيه : سمهـ الرإعى يقول



طورل الأرض وعَرْضها ، قال : وهذا كالام تُخَّج ، ولـكن البكام لا وِأنقه ، ولا









ولا إرادة هنالُ .
ومثلُ ماتقدم قولهم :

- MYV7

!
- rrvy




فَ بطن الأرض ، فهو التقاء الثَّ يضرب في سرعة الاتثاق بين النّجلين والأمر بن فالل ابن الأعرابى : قيل لُ جل : لبس




أى حيثا طلبتى وجدتنى .

تال الـجاج بن يوسف لأنس بن



 فكتب أنس بذلك بلى عبد الثلك ، فكّتب


 كبیض ضِمات الليوث الثعالبَ، وأخبطك


 , MYAV

 . على الأرض يرومٌ انتقانَّهَا


.
 وحَضَن : جبل معروف .
(YYAI
أى ليس كا عهدتُ .


بكسر النون .

范

وحَوْض الثعلب - فِّا يزُعمون - وادٍ بشّ همان .
范



KTK
خ خ خِ
الخوصُ : ورَقُ النخل والدوم والخزم والنارجيل وما أثبه ذلك مانبانُهَ نباتُ النخلة يضرب لِن يَعِدُك الـكثيرَ ولا يعجل
a (1)



أن يطلى الدَابِن والأرفاغ .


لو كنت أممل فى فائدة ، وقال :

والعامة تتول : إنكا يننَ فِ زَمَاده

أَكْ


 بهَ باذانُ إلى كسرى من المن، ،فأعطي مينه
 . 1

 أى م| أجد بَجَلاً في تحصيل ما أردت .

يضرب لارجل يوِل وُلين له تَنْ يبقى عليه .




من الشُجر وحشيش الز بيع
يضرب لمن اطبأنن وقَرَّتْ"هينُه بعيثه .
و Mq.

قبله ، ومن هذا هول عديّ بن زيد :




 الحالل والاستقبال .
[
النَّبَط : الماء الظاهر من الألرُض




 يفرب في الحادثة إذا بلمت النهاية

 وهو قصر بناحية البحرين ، وكان كسرى
 وذلك لجناية كانوا جَنَوْهَا عليسه ، فأرسل

 فلما رأوا أنه ليس يخزج أحد من يدخل

 فامتتعوا حينذ من الدخول .
 صاحبه ، فيستدل بها على أ كثر منها ، قاله أبو عبيد أِ قاله حمريُ بن عبادة يوم المشتر لما رأى


 الدخول ، فقال همري" : ليس بعد السلب

 من الأساورة قابض عليها ، فضرب السلسلة



هَفْوَة
 وكَبَ الفرسُ : عهُ ، وهَفْوَة الهالم : زلته

أى حيرة .

- M99

الحَّصْ : الخلياطة بغر رقَمة .

. . .س - لَيْتَ القِسِيَّكُنَّهَ أرْنجُلاً






وأرجلا أشد من أيديها ، وأنشد :
*




 ولتخلفت عن الأعالى وخذلته| .



 ما هذا من كيسك ، ولـكنه من كِس










 يسنى أن الإنسان يقدر على قول الخيم والشر ، فلا يعود لــانه مقالة ألسو

الإلماء: إلقاء المهوة ، وهو : ما





 فأطلق مائة هن خيارْم • وخرج هاربأ هو والأساورة مـه ، وتبهr سـعه والز باب،
 من قتل يومئذ أر بهة آلاف رجل
 خا خلط ليخدع صاحبه . ب
 قريب من قولم (ل زندان فـ مرقةة") . يضرب للرجل المعتمر .
促
أى لايستق لكُ الدلو إذالما يـرن بالمبل


 يكون هو صاحبه :






أى رفتكت نوق تدركـ
 وإسانك






 ها
 الأهامِ ، الواحـدة شنترة ، وذُو شَتَار : : مكالكّمن بالوك الين




حتَّى يَوْوتَ الْأْهْجْلُ



نَصِبْتِ

9
واله سـدُ بُ ز زيد لأخيه مالكُ بن زيد





والرَّجَمَ : القَر


بفرب فـ ترك المِتَبِ لمن لا يُعْتِبُ
范
الها. كتاية عن الماجة.


,
男

الالداء حتى يلم بانهانه
بفرب فن الهجديد الثديد العَّقَّ



البقية ، يقول : ليِس من لا يشتض لايَّوْوَى . فقد يكون الرى دون ذلك . يضرب في قَاكَة الرجل بيعض ما بنال ون هاجته ه
 قليلا ولا كثيراً إلا نِنْته ؛ فإِا نلتَ معظهبا فاقنع به.

. بِوين "ا

أر بيك لتدفِ شرأ أو تجلب خِيراً .


طلب أو هرب ، فيقول : هذذا ككن أُقصل
بك با أفسل ، قالن الراجز ؛
*
? فأَثْرَبِ
يضرب في كل شى يمن من المل ولغي
أى ليس كل دهر يساعدلكّويتأثنى لا
ماتطلب، يڭثه على المـل بالتدير وتركاكالتبذير
-
وَجْرْ
أى إنك لُ تَنْصَبْ فيه ، فانلكَكْ تفسده
19
قالْ أبو عبيد : يُضُرَبِ فی اكتساب المال والحث عليه
هالل الشاءر :


تَحِى
بَ بَ
促
أنى تهبت في أمره حتى عَرِقَ جِينى من الشّدة .

تَحَفْزْهُ





O MTY تَ


يضرب المتقار بين فى الـُبه ، وليسا شينّا واحداً فى الحقيقة . "


 . 4 .
~ يعنى كنير مال ، وأراد بالـمكا هـل هذا
الالىى يكتحل به ، والألاب عليه الـوراد ، وأراد بالسواد المال الـكثير ، يعنى أن كثُرْته
 إدراك السْىء وحقيفته .

 أبو عبيد : وأما أنا فأحسبه سيى اللخخفرة التى في الانخل والمُحر والزع ؛ لأن المرب قد تلحق لَوْنَ الخضرة بالسواد ، فتضص أحدها موضع الآخر ، من ذلن قوله تعالى حين
 خَنْرَوَوَنِ ، قالل ذو الرمة :


يريد بالأخضر الليـل ، فسطاه بهذا
لظلمته وسواده .

قال أبو عبيد : وهذا المثل ـبرى عن
 قال الطبرى : يقوله مَنْ يكَ أْ أول أمره مخافة أنلا عكن من آخره.








 الناثة والمُمُر عبارة تهنا .

هذه النآة ولم تَأَرَّ هى وأودى الابن .
نضرب لمن ضيم ماله أو مالل غيره
屈
أى خيره وعطاوْه وها يؤخذ منه ، هذا

原 - MYQ

قوامى المثى، : نَوَاحِيهـ .


يضرب فـ التَبَاءة باليسير . Cَكَ
 ، فقد أُطل



"

* أهِ

المُسْتْمَرْ





 زهب ، وقوله ( ألؤى ه أى إلثوي على

خصمى بالحِة ، ،وقّاه :
إِذَا




KMTM

:



كَقَاْنَ لِمْنْ


وأونه :


-     - 




الْ




وأول من قال ذلك سارية بن عويمر















 من أٌمابه ، حتى ذكركا لم أنهم عند رجل
 عدى ، وكان صديقا لثو بة ، فقال تو توبة :
 وقال سار ية لالقوم وقد أرادوا أن يخرجوا هن (1) الجرز ـ كفقل ـ عمود من المديد وجهعه أجراز وجرزة

 كن المفُّل يذ كر أن المثل للنعان بن بن
 ونازعه رجل عنده ، فوصغه النهان بهـنـه الصنة ، فذهب مثلا .





صَعَرَكُ ه أَى ميلك .
.
قال الأصمثى وغيره : الساقطة الـكمة



وقيل : أدخلت لاردواج الـكلام .

يضرب في التحفظ عند النطق .
 وقيل : أراد لــلم كَة ساقطة أذنّ لاقطة ؛

(ME)
 (1) الفدر - بفتح الفاء وكسر الدال


VV


信 بضرب لليجواد لايرم سانئله ：
 فيسقط وَرَتُهُ ．
位

 －
．








（1）الإهأب－بزنة كتاب－الجلا
 لويل ، ولـتا آمن عليكتوبة، فها أظلموا


年
أى ليّ الغرِّنُ فـ المرب دون
－
وr
وذك أن البعر يتغت بإركا ．
يونرب لمن القَ شدةً وأْذَيا ．
ع



والرّى：．
见




إِا القّ أمراً شدياً ．

 الميتة ، هيربَ قومّ لتلك من البالاد ．

艮
 البُع ، فهو لا يزال طالبا فقيراً



 ويختار منه مايؤنثر（1）، أى يعجبه ． وهM أى لاينبثى أن تَعْجْلَ بالهذْلْ قبل أن

تعرف الهذر ．


يضرب لمن لايْجِ خائبا ما يقصد ．
．
（r）：
لاَ أَبْتَىْى وَصْلَ مَنْ لَا يَبْتَنِّى صِلَتِّى وَلَا أَلِنُ لِِنْ
重和 أى خاليً ليس ينى و ينه حاجز ، وها
 （

الِِضَاه ：شَجَرْ طِوال ذواتَ شوك

 يقول عِونة ، وهذا مثل قولم（\＄كل إناء

萑 أى يِّهب حَظُّنا إلى غيرنا ، ويروى

》＂


 بكاكى ، ولا حاجة بـى إلى أن أبكى ، أى أى

لأجّلك أتحمل النَّصَبَ
لضرب في عناية الرجل بأخيه ．

：

يُطْرِ فُكَ الأَدْنَّعَنِ الأَبْعَدِ
قال أو عبيد ：اللثلـ يروى عن أبـ هازمّ ،

صديقّ ، ولالحسود غنى ، والنظر فـ المواقب تلقيح للعقول ．







لـكيم فالوا غارة للازدوأج
\&
 نساه المدينة يبكين قتلاهن بعد أُحْد ، فأمر

 على ع رسول الشّصلى الهُ عليه وسلم ؛ فلما


 بأنفسكن .

 أصله أن شيخأ ويوزاً هملا على جمل ، ،


 ومات

اسمان جـلا اسمام واحدأ ، ولا بِبون ، وأصل ولم

 سمى البخر لأنه شق فى الأرض .年

 هُ . أو ز
-


 وهذا لفظ يتضمن الؤعيد .









 وقد مر ذكره نى باب الغاه .

زعهوأأن رجلاُ خرج من أهله ، فلها


 ط
إذا قيته في اليومين والثلاثة "صاعدا مرة ،ولا يكون الفَّرَطُ فى أ كثرُ من خَس عشرة بيلة ، قاله الأأحر .



NVO MVO

 هُدَّعُ خصم يبار يه ويناو يهـ .

، وَظانهِرَةَ الفَرَسِي

 والمعى لأفْرِ بند، كلم وتت .
年


.


 بكلسه فأيقظى بصوتك ، فنطن المستوغر


 فقالل المستوغر : لعلنى مُضْكَ كمامر، فذهبت
مثنا .

خدع غيرك .
 غلهب بالحجة ، ويقال : بل ميمناه أن رجلا

 الطَّاَّث حتى حج • قالل أو عبيد : يضرب لالرجل يبلغ من

 واللجاهة .国


 - متَارِبَ بَنْ

目
الى لم يثبت ولم يستق فـ يمى منـه
 *




فال : میناه أَحْسِنْ إلى حتى أذ كرك

( بضرب عند إختالف الأهوا

 M M
المَجالاة : المبارزة والمجــاهرة ، هال الأمصى : جَالَيْتُ بالأمر وجالمته ، إلا

 يضرب في الفرق بين الجلى والـلفي M يضرب غند الرضا بإلقلين
(TVNA يضرب في الحدِّ على المُشَاورْ MGVA يعنى أنك إذا دَفَعْته عنك بالك بالمـلم والاحتال اجَا عليكُ، و إن أَهْنَته خانكَكَ وأثبك cانك .
-
 فاتحته ، ،والنِّقاب : مشتق من النقب نقب


任

 - الحرب ، وهو أن يقابل العدو مبقاتلا , وكذلك قولمَم :
LTMT




$$
\begin{aligned}
& \text { وجهه ، يِنى فِيته هُوَاجِّهُ } \\
& \text { H }
\end{aligned}
$$

هذا من الـَتَّبَ ، وهو الْقُرْب ، ومنه


AA

999



 ...
يضرب عُذْرًا للمرأَة عند الغيرةً .
准
الهاء راجهة إلى الخصلة الــكروهة ، ألى

وأْمَارُها : نواحيها ، يقال : أخذا الخا الثى
بأصباره ، أى بكله ، الواحد صُرْ ه

قال أبو السمح : إنـا يقال هذا إلـا
يفارته ، وثال أبو عمرو : أى ثتله .

 .

- qس - لَقَتِّهُ سَرَاةَ النَّهِرِ
 مأخوذ من سَرَّاة الظطر، ، وهى أعلاه الماه和
 rar هو ارتفاءُ"

قالوا : :لميس المحّ الاست ، أى ليولينه







يضرب للـَّاَلَذِ النى لامنعهة عنده

تزل برجل ضيف نَقَرَاهُ ، ناستطاب قِرِاه وأُكبه ، نقال : لتد أَطْبَتَ، فقال : لكك ما بت أبردها ، أى لك أهددت هذه الـكراهة.
 الـحِرْ باء : مسار الَدِّْع ، وصلَّ : صَوَّت .
( \& A
كالُُسْتُأُجَرِة .
هذا مثل معروف تبتذله ألعاهة .




يِنربب لمن يُسن، إليك وقد أحسنت إليه
.
فَيَ عَجَبَا لمن رَبَّبْتُ طِفَلاً

أَعلِّهُ الرِّمَاَيَة كُكَّ يَوَم





( Y 11

 المنذر حين سأله عن أشياه، ، وهذا ما يقال



(1) وَاْمْاَ

وذلك أن الوَطْبَ





أى : لِسِ هذا حينَ إبقأُّكُ على هذا
الأمر أن تباثره ، أى بإثِرْمُ .
?



號

ويضمحل : يذهب ويَبْطلُ ل



 جلد الزضيع بيى شـكوة ، وإن أخنذ من جلد


لَتْدْمَمَنَّ
يضرب الثمهدِّد ، والزُوع : القلب ،




 أصله أن بعض الأعراب أصاب فَراخَ


 فقال له صـاحبه : إن خِئع ، فقال : اليس

يضرب في تساوى التوم فـ الشر





 (1) 6

伍
أى فَسَاد وشر

أى لا بكصل على شی إلا على المسد
 قيل : ليّس التحاسد إلا حَسَدُهُ


 أدركت ما أردت ، وهذا كقولم ها هجاهرة

 -يؤذَّ
يقالْ : جَيَهْتُ الماء جَبْهَ ، إذا وردتَهَه ،
وليس عليه أُداته ولا دلاؤه ، والَجْزْزَه :






يضرب النازل يُطيل الإقابة

يخرّب لمن لزمته الخِحةُ ، ومنه (٪ فِلان
(1) "
(r) يَرْوِى الأصمسیٌ المثلَ علي هذا الوجهه





 6 فلطَتْ وَجْهَه ، وهَال : لو غَيْزُ ذاتِ سِوَارِ





 - WEYQ
 من ثوهم " رميت .يَّحَرِ الأرضن ") .
 كتاب - إذا كان بو كا بها لازماً لها قادرا علها


$$
\text { 19- } 19
$$

، إذا (和




يضرب فى زم الازرتشا.



يضرب في التوكلِ على فضضل الله عز وجل
نس





虎

 لـ

- تَ-

أَى عَضَّهُ

والبـا فـ، ע بأشهب « زائدة ، يقال :

"
هنا إذا لم يُرد الإعتاب ، يقول : أُعْتِبُك بخالاف ما تَوْى ، فالل بشر : غَضْبَتْ تْمَ أن تقتل عامر

أى أعتبنام بالسيف والقتل ، والباء فـى
(( بأن لارضيت ه تقديره إعتابى إياكِ بقولى
لك : لارضيت ، على وجه اللـعاء ، ألى أبدا
( $\mathrm{H} \varepsilon \mu \mathrm{F} V$


 السير"تمشى هَوْنَا ، و يكوز أن يكون تصغير

隹 أى : ولا مُدَافعتى عن مالى سُلِب وأخذ

- MRMQ

هذا من أمثال أهل المدينة . وأصهل أن عمر رضى الشّ عنه مر بِّوُ

مَ
هذا منتزع من قوله تعالى ( ولَّكَنِ انْتْمَرَ


.
يمنى أن الاهر يُفْنِ كلَّ شی، ، ولا يسامح أحدًا من بنيه .

المُتْى : الم من الإعتاب ، يقال
 أى لك منى أن أر أنيك ولاأعود إلى

سr
درَ حِّلْلَ




يضرب لمن بُوِلغ في إيذائه .
 تاله الهباسُ بن عبد المطلب رضى الهُ عنه



 و بالموادى التُقدمات
و
ِير يد ليغلبنَّ كبرى شبابَكِ ، وذّلث
أن رجلا شانَ وله المرُأة شابة، ، وكانت
تتثاقل عن خِدْمْتَه ، فقالم :


يمنى كمبى شبابَكِ فِ الباه

栓 يضرب عند التخو يـ بالهجراني بأنمد

أَيَا بَبْنَ رَنْقَ







sيل ، وهى من أسوات المُنينة ، فرأى




 هلهأم عاصم وحفصة ، فتروج غبد المرّيز بن



 من موالى مروان عن حفصة وأم عامم '
 فذهبت مثلا . بضرب في تغضيل بعض الخلى على ب بِ .


بضرب عند التضضيل ، قال زُؤْبة :


وثال آخر :



行 يضرب لمن يَمِصِك بِ الطاءة

 ثال الأزهرى ：الَسِّ والأس بالفتح ، وقال الجوهرى ：بالـكسر


من الثخلة قبل أَن تنضج ．


بإزاه اليابسة ، يِالن ：يوم خَدِر ．وليّة خدرة ، أى نـِ ونَّكِية ،
位
أَرْالَكَ يَتَخَرَّمُ زَنْدْلَ
وذلك أن الزَّنْدَ إذا تخرَّمَ ملمُوِرِ به





تال سنان بن بابر ：

ها أن يخبَّ على أَعابِ و يَذْدَهم ، ويروى （＂ليس أمنيُ التوع＂＂
红
أى لقَ مايِر يد ، قال ：
＊（1）${ }^{(1)}$
أى هأأرادت
قال الخليل ：بَ


وكلبا متقارب فَ المنى ، إلا وَيْحِ ووَبْس
فانهجا كزا رأفةٍ واستعجهابٍ

وَلَكِنِّى بَمْمُكِ


عن نفس

يَيْمْ قَاصِدُ الَمْتِ
أى مَنْ سَلَكَ سَوَاء السبيل مُ مكتج بلى أن يجور عنه （1）أنهده في اللسان（ و ى س ）عن ابن الأعرابى ، وقبه ： ＊＊عَصَتْ سَجَاعِ شَبَتَا وقَيْـَا

تال : لقيته أولَ مَنْ ستر عنى ماسِوَاهوْوِع ع

20^
كَ كَجْنِ
 الشرق ، ولايقال: غاب الشرق ، والطَّخْاء : السحاب المرتنع • الا
 على أحد






مُ بَ
الفَّسِ

.لا تَكْدُ غير جَوَاد .
 بإْ عبيذَ زُرْتُ هِنْدَ الأَمَامِسِ أم عبيد : كنية الأرض الخلا ، ، بِريد
 حب هذه المرأة ، و بقال : هند الأهامس الداهية ، قالل :


يمنى الداهية


 ومثله:


سن ، ألى لأْفَلَنَّ بك مايوَّاز يك .
"َ



$$
\begin{aligned}
& \text { أيضأ إذا مال فى أحد شقيه . } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$







الجد الــكـد : القليل الخير ، والإبد :


الأنماء، ، وإِبد و بِلِّ فَ الصفات .

وهو معرون بجد صاحب الأمة التى تلدك الدكل

يضرب لمن لايَزْمَادُ هالُّ إلا شرا
~
قال أبو عبي : هذا من أمشال العامة



هذا من كامْ مُطَرِّفِ بن السِّخِّرِ أو
غيره من العلماء ، يسنى أنه لايهيره ذنبا هو هو هو


الساف فى الأثر بالمُروف .
K K70
يقال هذا هند الثشثاتة بسُقُوط إنسان ،
وفى الحديث أن عمر رضى الها عنه ألثى

يضرب لبنى الـكرا . .
وتقدير الــكلام : مَنْ :الدته الــكرام لا يكون ليُيا ، كا أن بنى أم الافرس, التكون رِطاً .
(Y)

قِل : إن جُوَبْرِيتين صغيرتِين زُوِّجَتا من رجلين ، فقالت الصغرى: ابْتَتْوَا علينا ،
 فقالت لالـكبى : لاتعجلى حتى نَشُبَّ ، فأبت الصغرى ، فلها ألـت على أهلها تالت لها الـكبرى هذه المقالة .
 نولك: شَقَّ الأمر يُقِ شَقَّ ، والاسم الشِّقِّ ـ بالــكسر ـ والضيّقى : تأنيثُ الأضيق ،







فَكِّف أبالى أنا ؟
، يضرب للرجل ينصح فلا يقبل فيقول الناصح : لست بأزْحَمَ كليك منكاك .
 و بضرب اللمنهزمين حين يهرا! بهم :
 مَا نَبَيَنُوا ، فَإذَا كَسَاوَوْا

هَهِّلْوْ
أي ماداموايتغاوتون فیالرتب؛ ؛ فيكون أحدم آثرأ والآخر مأموراً، فإزا صازوا فـ،


 وقال أو عبيد : أحسب قولم ״ٍ فاذذا أكساووا














 وأراد على اليدين وعلى الف ،أى أسقطه الشه .
-نَ جِحْرْ مَرَّ تَتْنِ عُذْرِ







 نزل ، فرَوَ الناسُ خطبته ، لوصار قوله مبلاً KETV
ورِورى ("من غسانى) قالن أبو زيد : أى من رِجالى .
أى تَ بَيِّوْا بِالَأرْضِ
جَرَاثِمَمَ

الجُرْنوْمة : أضلُ الشُجرة ، يقول : الازقوا بالأرض تُحْـَبُوها .





 إلا أنْ تُ يد به التشبيهألى هو هو في الالصورة أو ف مینَ من المعاتى .





 يضرب لمن أثشرت على الملاكو كـ
وهنا تز يبـبي من قولم لا جاوز الحزام (1) الُُّبُيْيْنِ告
 فزع • قاله أبو زيد يضرب هنأها المثل لمن تعرُ به فتفزع بنظرك كـ إليه .
ويكوز أن يكون فعلة من (وَهَتَتْ
 (: )

هو فو
يونري
 هذا أبضأ من كلامه ، وتد ذ كته فـ

قصته هيّاك
次



 من منازل القمر ، وهى فُرْجَا بين النعائمُ
 ما بينى و يينك من الوُصْنَةَ خــاهِ ، أو
 بضرب فن تخويف الرجـل صديقَه

بالهجر ان

قاله خزَّ



 (r) التظر الثل rجr



بِذَكِ ، فَكَيْفْتَوْفِهِ الَأَأَمَ
وَالعَار"

هِ


فيمنتها من الرعى .
يضرب لمن تخكره معاثرته ، تقولٍ :






لقيته أول ذى وهلة ، أى أُولَ مَن ذهب
وَهْمِ إلئه .
 أى أولَ شیّ.



والصوك يدل على السكون ، والبوكُ على ،
筑

أى أولَ شى:

حَ
"القِبَلُ : ما يكون بين الأصبعين إذا

 يضرب للر جل ينف عنه الضهف .

قال الأعشى :



يضرب عد التُشْح عإذا ظهر الموف والسَّوَاد : الشُخص، ألى اصْبِّ فُ هذا


 يضرب في عُذْرِ الجبان .

- r\&


اكَضِيض ، ولا نار فى النب •

بالأمور
.


كآَّز
جواب ( لو هِ يكذوف ، ألى لو خَنَّتْ
خُصَاتم لظمنوا ، ولـكنها أثقتهتم فأَاموا حتى هلـكوا .


يمنى أن أثر المبِّ والبغض يظظر
العين فلا يُوَوَلْ على اللسان




ماجاء فيِ أوله هلا

رَمْسه ، فقال : افـلى ، فقالت : أبكَيك ياعروسَ الأغراس ، ِيأتلبا فى أهله وأسَدَا عند البَاس (1) ، مع أشياء ليس يعلمه الناس تال : وما تلك الأشــياء؟ فالت : كان عن



 (r) في نسخة (» الـكريم الحضر ")

 قال المضضل : أولُ م من قال ذلك الم امرأة
 وكان ها زوج من بنى عها يُ يلال له عروس ،


 لو أَذِنْتَلى فرَيَّتْ ابْنَ عَى وبكيت عند
(


ئذكرابن عَّهُ







كاكنه حقَ أق, قاتله .

为
ابَ

ومثلهُ فی التأَبيد قولم :




 الاثنان فِأ كثر ، والمعنى لا آتَيك

تجتم تلك ، ومي لاتجتم أبداً .







 عَرُوس ، فذهبت بثلا
ويشالل : إن رجـال تُو

 لا خبأ لـطر بعد عروس ، فذّهبتّ مـلاًا .

 8 يُضْرَبُ لِن يُسْ، القولَ فَيْن أُحْسَنَ . إليه



 القرظ ، ويقال : هذان القارطأن كانا من الم

(1) تثيوة: اللعطر : وبأوهم.
 شأنها




وإن ذَنَّكَ بَعْدَ المحِد تَـَكْذِيبُ



هلاً أخذ ف آخر رلذْقْبِ و بصيرته .

أى : لا تُوْرِينى وأوصى نسـك ، قالـ








بالاستقامة وأنت تتعوجين ؟ .














قالت أمها كُتُّاعها : إن لنا هند هند لملالامسة


 فلما أضبح قيل له : كيِ وجدت أهْلَكَ طروتتك البارحة ؟ فقاله : مارأيت كانيلة
 خلف الستر :لاتهدم الحسناء ذاما، فأرسلتها .



قد حَابَّ طَرَّهَاٌُ الدَّهَّرَ في تَعَبْ



 و ومثله组 ثالن المفضل : إن أول من قاله النعانُ ابن المنذر ، وذلى أن العَيَّار بن عبـد الشّ



 بأَبى مَرْتحَب في فورار وهو مُعَاديك ؟ فقالِ




左 الإبْتَاسُ : أن يقالن لنا

 لا أفقُلهُ أبداً .
*
أراد الـكبَ الصينى

أَمْ جُذَامُ
قال الأصمى : سعد الهُ وجْذَام حَّيّان ينينها فَضْل كِيِّن لايخنى على الباهِل الذى

لا يا يرف شيئًا .
قال أبو فبيد : يورى عن جابر بن عبد العزيز العامرى - وكان هن علمـاء

 لَقَدَ أَفْحْ

?





يضرب في نقن الما :

ولسانهُ ، وينشـد :
إنَّ القُضَأَة مَوَازِينِ البلادِ ، وقد
أَعْيَا عَكَيْنَا بَجْوْ

يقول : جَدْلَّكَ الحميقى مادَفَعَ عنك المـكروه وهو أن يقتل عدوكُ دونك ، ، قاله بعاويةُ

 فسقاه الطبيبُ شر بَة عسلِ فيها سم فأحرقته فعند ذلك قالل معاوية هذا الeقول .

 حرف التاء(1) ، و إكا أعدته ههنا لأنه فئ في
 في الموضهين سواء ، ألى لا آخْذُ الديةَ ورئى
 . الـِكَاُبَ
يضرب لمن يَتَاكِ من إنسانٍ با لايضره
 الَاْوْرْ
أى لا تُبَكِ بسَخَّطِ الفُّالم ؛ فإن رضا النه من ورائه .





تَبّْلْ عَلَ
هذا من قول أَكْمَ بن صَيْنى ، و إما



الأكة كلوولك موضعا .

أبو عبيد :هــذا مثل قد ابتذلَّنْ الهامة ،


- لro.V

مَرَّتّن
قيل : هذاكناية عما يُؤثْثه ، أى أن الشرع يمن اللؤمنَ من الإصرار ؛ فلا يآتى

ما يستوجب به تضاعف الـقو بة .
يضرب لمن أصيب ونڭب مرة بعد
أخرى .
ويقال : هـــا من تول النبى صلى الله
 بدرٍ ، ' فقال : مُنَّ مَلَّيَّ ، نقال عليه الصالما والسلام هذا القول ، ألى لو كنت مؤمنالم تعاود لقتالنا


كَا تَعْرَهُ
يقالل : فَرَبه فأْتْعَهَه ، ألى قتله بكانه

يغرببالهنىى لا يقبل تصدا ، و ويمنفلم




الضَّرْعْ
هذّا مثلُ تول الشَاعر :

رِّهُمَنُ




 لا تُدْهِ البلدل من الصاحب ، كأنه كالن :لا تبطر

 (1) 1 شا

(1) أنشد الفراه :

إذا ماكنت فـ توب شهوىي

"




. يزينها لصاحبها
原 عأك

يضرب نى الأخذ يالَزْزَ

 ألا
 - دون العِرِّ الجماهل





 الصوت أيضاًا ، وهذا أُقب إلى الصؤاب .

促
أَ أَهُيْتْ
. ويروى "》 ولا دَرَنَكِ





وقال المضضل : أُلُمن قال ذلك الضب




 وكان طريراً ظر يفا ، وأن امرأة منهـه يقالِ لها هرة بنت سبيع هَوِيتَهُ وهَوِيَهَ ، فَطْبها الضب إلى أهل بيتها ، وكنوا لا لا يزِّجِّجون
 , فـألوه عن ذلك فلم يعرف منها شينّا ، فأبوا



 ماء ، فسار يوما ولية ، وأمامهسا عين يظلنان

- يضرب فَ ذَمَّا الحِرْصِ

أى لاقُذُرة ، قالُ الشاءر :



ساقا


 أهدّها إلى نسهه ، ويقال بيلاف هذا ، قال
 ازداد نَشَاَطا وحركة ، يِنى الحرباء ، فإذا
 ميت ، و إذا طَلَعَتْتْ تحرك وحیى ، و إنما يتحوَّلُ من غصن إلى آخر لزوال لالشمس عنه يضرب لـن لا يَيَعْ له هاجة إلا سأل

أخرى
وقالل :


(1) الغفوتط ف صدر هذا الئِت :

 قال الأهمر ：أطلُ هذا أن رجّلاً قال ：


 ولا تقدر أن تنغد الترابن ． يفربث طلب مالايُحْدُى
，rorn
وَلا بُعْ⿻⿱㇒扌\zh20丂كَ تَكَفَا

لاتكن فـ الإخاه مكثراً ، تم تكَون فيه







فَلَبْنَ يَيْوُكُكَ أَنْ تَهْرِمَا







 وأدركها المطش ، فقال هُ الضب ：لا لاماءك

 تِّ


ماطلبوه










قال الفرزدت ：




الناتةُ فُمى بَرُوقُ ، هَ يِّال : أَعَقَتِ الفرسُ








 نقـال : إنى والهُ لا أحَسن تَكْذْابك وتأثامك تشول بلسانك شُولان اليرو

 كذا رواه أبو عبيد ، أى حنيناًٌ وشَفَقَهِ ، ،


》 الأصل ، والغنة : الصوت ، والمنة : فَفْفَة




 منه بيت عَدِيّ بِن زيد :
 فَاِنَّ الْقَرِينَ بِالْمَقَاَرِنِ يَقْتَدِدى
 أى لايُنْدَبْ للأُمر العظم ؛لا الا مَنْ يقوم




لبط+ خيره ، أى لايعدَم الشُقى شقاوة .
يضرب للرجل يعنى بالأمر فيطول نَصَبَهُ



تمام معرته .
 يضرب فی شواهد الأمور الظاهرة على

عل باطنها .



شَوَلاَن الْبَرُوتِ

فيظن بها لَّحَ وليس بrا ، ويقال : أْرِقَتِ




 وتال بیضهم : إن أول مَنْ قالْ ذلك














 (1) الفرنية : نوع من الحبز غليظ ؛ نسبوه إلى الفرن ، وقالل المُنلّ: : نقابل جوعهم بكلات من الفرنى يوغبها المـمل

- rorq




. وضرب فـ شَفَفَة الأم .



 A

 الفريقين ، وكن الحارث اعتّلما ، الما
الراعىى :


يضرب عند التبرى من الطملم والإساءة وذ كروا أن محد بن هيز بن عطازد بن


 لا ناقتى فـ ذا ولا جهلى ؟ لا جَجَلَ الهُ لك


فلها رأت بنو أُسد صنيعَ طليحة وطلبّ
 وذهبتر مـلا .

- • YO-



ومثلُ :
وَ
يقال :
النون من الثصدر :

قالل المفنـبل : أولٌ من كالل ذلكِ

 عليه وســلم قد تَيَّنَ انصرافَبَا من الشُّأم
 جتى دنا من المدينة وقد خاف خوفا شديدلاً ،
 من أْماب عُميه و فقال : ما رأيت من أحد
















 طليحة تنبأ علي عهد رسـول الها صل النه
 الخبر إلى طليحة ، فبهعها وقتلهما ، وقال :

 وَهَا ظِنكر بالْقَوْْرُ


ورلى عهد الململمبن ، نقال : إن خيلى مرَّتُ

 عبد اللاك والوليذ عنده فقال: يأمير المؤمنين





 مترفيها، اللى آخر الآية ، فقال عبد النلك
 فا أقام لسانه لحنا ، فقال خالد : أَفَقَلَ الوليدِ تَولو ؟ فقال عبد الملك: إن كان الوليد يلخنِ فإن أخاه سليان لا ، فقال خالد : وإلا والن كان











أنـكره إلا زا كبين أتَتَ هذ المكانَ، وأشار






 عليبوسل ، فأقلت قر يشمن مكة ، فأرسل ، اليهم أبو سفيان يخبرم أنه تد أحمرز العير ،
 ورَجَتَتْ بنو زهرة من تَنِيَّة أَجدى ، عدلوا
 أبو سفيان ، فقال : يا بنى زهرة لا لا في المير ولا في النفير ، قالوا : أَنت أرْتَتْتَ ابلى قريش أن تُجع ، ومضت قُر يش إلى بلدر؛
 فأظفره الله تعالى بهم ، ومل يشهد بدراً من المشركين من بنى زهرة أحد .
 أمره و يصغر قدره


 له : والهُ بُئسًا هوت به فَ إبن أمير المؤمنين











قالو! : وما بلم قوما إلا رفَعَهم ،
وما هجال قوها إلا وضَههر

وكا دَمهِاً :





السَّ
أى لاتـكن أُدنى أْعابك من المَّكَفَ يضرب في التحـذِرِ

 شيثظّ ، قال ؛

为














ـحول التل ، وهو يقول :









له ، أى لا يدرك فيه نأر . ومثُهُ قولم :


 ورثُكهـا :
أى لا يكون له تَغْير ولا له نكير .
فأما قولمُ :
 فإنما يِال ذلك عند اشتداد الزمان وقلة . النشاط
 الفُورْ بِأَنْاْْهَا
النالْأة : الَّفْ ، وهو التحريك، ،



أى أبداً

 (r ( + - 10 )
 قال المفضل : أول مَنْ تال ذلك أميرُ



 إلا هار ، فقعد الرجل على الوا الوسادة .
 أَآَأَ
قاله عدى ، يفـال : جَبَحَ وجَبَخَ
 أى لا أفعل كذا أبداً .
 حَوْلَّيَّكِ
قاله عدى بن ها ها حمين قُتُل عثمان رضى الهُ عنه ، فلما كان يومُ المُل فُقُتُت عين عدى وقُتل ابنه بِيِّيِّن ، فقيل له : يا يأبا


 ذلك دخَلَ على معاوية وعنده عبد الهُ بن الز ير ، فقال ابن الز بير : يا أمير المؤمنين
 أنا فلا ، ولـكن دونك إن شئت ، فنالـ هـ الـا


وهذا لا يكون ؛ لأن الضَبَّلا يَّرِ'، , ولا حاجة به إلى ألاه ، وقد مر في الـكنَأب ذك الضب والضفدع فلا فآدة في إعادته هنـا
اي

وأتى إليه ها يكرهـ .







 . Yo7.

نَسْتَكَ


يضرب لمن يمتالُ فيَنع شُعُّا إبقا: على
ما فيده.




-roos

اللك ، وهو من تول النابة :



جِرْوْا
وينثد ملى هذا المنى :



أى أبدا .




 لآتيك دوامَ سن المسل ،أَى بدةَ دَوَامه

رجلِ منكم نفــه ، ولْيَمْدُقْ ولْيُوجِزْ ، لأْتقدم إن تقدت أو أَعَعَ إن تُركت طِّلى عِلز ، نتكلم رجل منهم يعال له مُدْركُ فقال :

 عند المقيقة، هالت : لاعتابَ على الجندل ، ، فأرسلتها مثلا . يضرب في الأمر النى إذا وَقَق لامَرَدَّ له ، قاله أبو عرو .

 غير خبيث ، وحَسَب غير عَثِث ، أَخذُو ، ، النعلَ بالنعل ، وأجْزِى التَرْضَ بالقرض ،
 فأرسلتها مثلا . ثَ تكلم آخر منهم يقال له شَمَّاس ابن عَبَّاس ، فقال : أنّا شَّمَّاس بن عباس ،
 سَجِّية، والعدلُفى تضية ، مالى غير تَخظُور
 المُسْر واليُسْر، ، قالت : اللير مُتَّبَّ والشُرُّ بحذور ، فُأرسلتها ميلا .



 وَأَنَّةَ

أصلُ المثــلِ لامرأة خَرْتاء كانت
 فآتاها زوجها بالأوتاد والأنِِّةً ، وقال لها لـا هذا القول . يضرب لمن يعتلُّ عليك بما لاِِلَّةَ له فيه

س
أى مَنْ طلب الثأر حَرََّّ على نفسه

- النَّعَة والنوم

يضرب فی الحث على الطلب .
 مَيْتٌ

أى أبداً .

. يضرب في المث على الإعتاب
(Y077
أى دَنْعَ حَيْنه ، وأَراد بالحائن النى









 تَ - YoVF الْأَوْجَسِ
وهو الاهر ، وسَجيسُهُ : آخره، ويفال:



و يقال:


فلا يذهب أبدا ، قال :
.


 بـثالا ، وتزوجتئماسا .
重
أى ما كان السطاء سماء.
وكذلك :



准

أى ماكان السمر والقَر •





لاَ تَسْتِيْ إنْ لَمْ أَزُزْ سَمَرًْا



(1)

في الـكنانة ، والكـكانة: وعاء السهام،



有 - YOVV
الجَضُ : أْدنى ما يكون من السيلان
بضرب لالبحيل الآى لا خَيْرَ فيه .
侸

من النبق وغيره ، ومناق المان التى تبقى في







فِي الماء

فهن ، فقال : لايغرنَّكَكَ الدباء و إن كنا كن نشؤهو
فـ الماه .
يضرب مثلا للرجل الساكن الـكثير
الالألة .


أى أبدا ، يقال (> مطا ه ها إذا ضرب ، ،
 يقال : سحجِسَ عَجِّيس ، وسجِيس عَعْيَس
 ومعیى كله الدهر ، هال ابن فارس : هذا بـن الـكام المشك
 قالل الثليل : الدهارير أونٌ يوم من الا
الزمان المافى ، ولا يفرد منه دهر ير ، ، قال :
والدهر هو النازلة ، تَول : دَهرَّهر أمر ، المر ،
أى نزل بهم مكروه

وأبَدَ الَابدين ، وعوض العائضين ، كاله يمنى





(1) روى الجوهرى صدره :


أتى مكبرا ، ونص الشارح على خطثه .
(Yon0 صُوفَةٌ ، وَمَا أَنَّ فِي الْفُرَاتِ
$\square$
تَطْرَةٌ

قاله صلى الشَ عليهوسلم ، يعنى انارى المـلـ

 هنهها نار صاحبه ، فُجل الروّية اللنار ، والمعنى
 غذف إحـدى التاين ، وهو نقي يراد.به الهـ


 بشي هحت تُوريَ بَجَجر

 هذا مــلُ قولم پ المديدُ بالمديد
يُفتحِ ، وقال :

لا يِكُُ الحمدِدَ ابلَّا الحَدِيدُ

قال أو ذوّيب :



الوالثُ? إلا مثله .
وقاله الأزهرى : بضرب مثلاً لـالـكمة المسيسة تخرج من الرجل الخسيس ، كماه بن ابن الأعرابِي

أى إذاظلذتَ ناحذر الانتصاز والانتقام

فَإِن ضَنْهَاَ مَعَهَا
أى لاتستمن فی هطجك بُ بن هو

 .
 ابْتَقُو! ويُنْشُد معه :



ثو

بضرب لمن لا يقبل الموعظة
。




كاليه با بألَّت

 و＂تمثت بهغ اللثل ．

عَرْفِ السُوءٍ

قال أبو عبيد ：يضربُ هذا فـ الذى


左－Y091

†
يفرب هذا للرجل يظل فيقول ：أما

 ومنه قول أوْ


 لَهبَ كناصية الحمصان الأنُقْرِ



السَيْ


الْتَوْتِّتِرِ


الاستعجال بالأمر تبل بلرغ أنَأهُ



أراد لازتن أدبك عنهم، رقيل：أراد لاتغب

！إذا تباعدوا وتغرقوا ، وهذا تأر يل حسن

يضرب ف التتخالين المصافينين ، وتال：

左

تصبر والز باه فـ حرف الغاه ．．


لا جَلَجْتنى اليوم ، فأُرسلبا مبثا ، ومعْنى
 لا أعرض نسى لمجائه ولا أخحكك به هـ هـ
--الدِّرَّةٌ وَالِمَرَّةٍ
 شي، قالوا : أَخْرِوْا بِنت فلان وبا بنت فالان

 اللبن قبل صاحب الإبل ، ولا هُرَّا فَعْعُقَى
الاستراط : الا بتاع ، ، والإعقاء: ألن




病 - Y099






 - يعنون جزيرا - وأنت رأجز بنى تميم

 والمِاءة نَفْةَ - ومى ما الرتغ من الأرض





لاَيتقى حُولاً وَلاَ حَوَمَاهِلَا


سليط : أِن بَر يد ؟ فقلت : والّهُ لقد جلج


(1) ولا يفثج : لا يإنح



البادية ؟ فال : ألما مادام الـعدلان مستلقيا فلا ، قالوا : وكذا ينبت الـهعدان .
 غَطْفَنَ
يعنون سِنان بن ألبى هارثة الُُرِّىَّ، وكان



(
النَّار
يقال : إن رجلين كان يقالل لهم ابنا ، موقد النــار كانا يوْقِدان على الطريق ، فإذا مَرَّ بهما قوم أضافافم ، فضضيا ، ومر بهما



يضرب في ذهاب الثى، البتة حتى
لايرى منه عَنْ ولا أَيَر .
.
قلت : هذا مثلٌ يَمْ فِيه التصحين ، ،

والمنى لا تتجاوز المدف المرارة فترى ، ولا فى

 ذَهَتَتْ أْمَوْالْهُمْ
أى أنهم يتفرقون فيموتون بكل أوْبٌ
o
قد مرت قصتها تاهمة في باب الحاه


 يطلبهم ، فإن كذَبهم صار تديريُم على خلاف الصواب ، وكانت فيه هَأَكْهمه ، أى أنه و إن كن كذابا فإنه لايكذب أهله . يضرب فِّ يُّفَف من غِبِّ الـكنذب . قال ابن الأنرابلى : بعث قوم رائدّا لم فلما أتام قالوا : ما وراءكـ ؟ ؟ تال : رأيت

 قليل لا يناله البحل من قصره حتى يبرك ،

 بأخيه « أى تقاطَعَ الناسُ فهَمَّ الرجلّ أن
 (1) انظر المثل هr.1 ا ( حنت ولات هنت ، وأنى لك مقروع ")

عن الجواب كالیضب ، وهو قطع يدار


 في الركبتين ، والانتتباب : الإستقامة، بيريد


كالاعثذار منه إلى رؤبة .

أَبْقَتْتَ عَلَّ





الإساهة إلَّ إِنْ قَكَرْتُ
 أَأَ

هذا تريبّمن قَولم (, لالف الهير ولا "ف النفير ه،
 ,
يضربِلمن يُوْمر بانتهاز الفُرْصَةَوأخْذِ



















 يقرل : ليس بـى عى ولا بی؟ عن جوابَ الك大شح، ولـكنى أصنح عه ؛ لأن الى (1) الوتّ - بفتح الواو وسكون التاء أو فتحها أوكـرها - ومثله الؤتح : القليل التافهـ مز الثئى .

يضرباللرجل يتكم بالكلمة لايستطيع

أن يوردّها .
والتاء فـ (》 ترتد ه كناية عن الكلمة

 البُقْيَا : الإبقاه ، والحر مهة : مانات من كل بطموع فيه ، ويراد بها الـرم هنا ، ونا ،





 تَوَقِ
التَّوَق : الاُتعاه . .
يضرب نى سُو. الجاجورة .
ومثله ماروى عن داوو النبي عليهالسالام : الههم إنى أُعوذ بك مِنْ هِارِ عينُ تَرَانِيْ
 رأى سيئةً نَشَرَها .

 من غير كناية ولا تعر يض ، والثَّنْبُ : الطمن فى الأنساب وغيرها ، ونصب على



 لا هَنَاء عنده لاحتياجه إليه
 وَإِنْ كُنْتَ فِي وَادِى نَعَاْمَ
 يضرب لمن له عل بأمر و إن كان نخارجا . 4

أى مَنِ انْتْحَعَع لا يَدْدَمْ عْشْبُا . (لَ MIV كَأَنْمَرِ
أى كيفِ يمتثل الأمر وَيْتْبَهُ .

يضرب للذى تأتمنه وهو يَنْشُــك ويغتالك .
والِيِلَة : اسمّ من الاغتيال .
㳯
القَرْوْى : نَعْلَ من الَقَرْوِ ، وهو التَتبع
يقال : قَرَوْتُ البلادَ ، إذا تتبتها بأن خَزِج من أرض إلى أرض .


 الشيخ بالمرف ، قال : نجا أبوك ؟ ع أتمه



 ثم أتته بنت مالنك بن عبيدة بن هُ هُبل فقالت
 شى شكا أُوك ?






 فقال الملك :لاحُرَّ بوادى عَوْن ، أَيْ أهه
 : وقال بهصه : إثما قيل ذلك لأنه كان كَيْتُل الأسارى ، وقد ذكرتِ قصه مروان

الأستثناء من غير الجنس

هذا مأخوذ من البرق بلا نَطر ، ومعناه
الـك大لام بلا فعل .


لاشیء •


إذا تصرت ، فتقول : لادر يت ولات تَمَّرْتَّ

: الإيس


 أول من






 عبـد اله بن كنانة فقالت لزهير وم تشهد
.




بالمار ، إذا دعوته يشرب .
يضرب للرجل إذا بلغ النهاية فـ السن

أى لابأسَ عليك .






أى يَنْ حان حَيْيُن لا لاقدر على حَقْن دمد




من الرجال والإبل ، قاله أبو زيد .




ع عوف فی حرف الواو عند تولم (ٍ أَوْنَ
من عَوْف بن مَلِّهِ" ه .
وقال أبو عبيد : كا كا المنيل يخبر أن
 كحٍِّ ، وذلك أن المنذر كان يُ يطلب زهير بن


قال المنذر : لاحرَّ بوادى عوف .
وكان أو عبيدة يقول : هو عَوَف بن بن

 فَيَحْور بَ بَكَ
أى يعود ثليك ،اقال عمرو بن شر بيل:




.




يضرب لا لا يُصْبر عليه لشُدته
، (1)
وفى أصول هذا الـكتاب (پ صفوه ) بالفاه ، وما أحـبـه إلا عرفاً عما أثبت .

عَرْ عَيْنْ

 وهـناه إن أبقيتَ كلى أحدها أبَيتِ إلاعلى

نغـك . نـك
, وقال أبو عيد : يقال لمتوعد






细
وإِّنَّالَكَ






(17



^س ^
التّبق : الإبقاء .
بضرب فـ الدث كلى أكلى مايفسد
إن أْمْقَِ
和
أى مادام للمرن أَجَلْ فيو لا يَدْدَم
مايتوصل به

آخر فينال منه مايبِّنُّ أهاله .
-

.
قاله ستيد بن العاص أخو كرو .
(ఇ)
من التثبه ، ألى لا تا تكنب على غيرك



بأن تـكذبه ، فيلتبس غليه الأمر .

ينثد فـ هذا المعنى



وقيل أيضاً :
, إذا صح ما فاله المحيانى فالأولى أن يمحل غُبَيْن على أنه الاليل ، و يكـل غَبَا على

 كان صاحبه كَنْبَ ، كا تال أَبو كير :
 والأَبَاوة : أن يَخْفَ الأمر على الرجل فلا يفطن له ، وإبدال السين من الشين الشين
 وتسْميت العاطس ، وتشْـيت العاطس ره . الوَتْبُ : الأهمق ، هذا يتكا لم به عند
. التشانم
原
بضرب عند انتطاع الرجاه .
أى صرتَّ إلى الغاية القُصْوَى من الأمر ،
قاله أبو عرو .
 الهَّبَ على شى ، ، أى لابدَّ من النهوض هذا الأمر ، وقال :
 وَلاَ بَحَالَهَ مِنْ جَلْزِ بِعِلْبَا
 أى لا تحنظ الصغير وتضيع الـكَير . (1) يضرب للرجل بوافق أبوه ف الموق

يضرب لمن يُفْسد ماله وهو قليل .




- MIL



قلت : مأج أجد فـ مـنى هذا الثل مايوافق لفظه ، إلا مامحكاه الالحيـانى ، قال : يقال
 الخوارزى أن مسنى غبا أظلا ، والغيس : من ألما


 فأبدل من أحد حرفى التضميف الألف ،
 أى مادام الذنبِ يأنى الغن غِبٌا ، أنشد الأنوى :



 وروى الأزهرى عن ابن الأعرابى أن معناه مابتى الدهر ، هذا حكاية أقوالمر .

كال : فـن قبل الرأس إذن ، فقال الثعلب : لا أحب تحذيشَ وجه الصاحب
 النصبحة ثم يغَذِّر

 أى لا تجرِّه فيجترى عليك
_ HMOV
كَسَؤِئكَ
يضربّلن لاتزال تراه فـ أمر تكزهـه 10A

ووَخْوَح : اسمُ رجِّل :

و709
الشَّرْ

أى :لايخثى نَظَرُ المبِضِ ، ولا جِنَّ



*
كَ اَأَخَا
يضرب لمن يَصْطَع المعروفةِ الِلى بَنْ

أى لابدَّمن ذلك .
(1) - جُحْرِ

 الصَّاحـ
قال يونس : تزع اليُربُ أن الْعلبَ زأى
 به الأسد، فأتأه ذاتَ يوم منال : يأبأبالحارث، ، الالنيية الباردة ، شحهة رأيتها بين لِمْبَين ، فكرهتأن أدنومنها ، وأخبتأن أنولى ذلك

 الأسد ليدخل فضاق به المكان ، فقال






 وسكون الضاد ـ وهو الثعب الصهير نف المبل
 طهنه :غاره ، إذا أصاب خورانه .

ه7


يضرب للنى يكثُ الـكام ، ألى
لايحــن يَيَيِر ولا يـــن يتكلم .

- 777

المدور : الانى بشتى صَدْره ، ومو

شרז _ لا يَرَاْمُ بَوَّ انْوَوَانِ





الَكْوْفَ
بفرب ني مدحَ الأمن

亿攵

(1) الزيال والتزايلة : المفارةة (rutell ct - 17)

وهذا كتولم (ل ليس المد بأخ لك ه، هِ
وتد ذك .
(171)

 كمب بن مانة فـ حسن المُجَاروة ، فضرب
 فرهن بالتَصْدْ إليه جمل له نَصيباً من ماله ، ،
 إليه بعد ذلك ثـاكرأله ، فقال فيه الثـار : وكْتُتُ جَلِيَ تَقَأَعْ بْنِ شَوْرٍ


قاله أمير اللؤمنين على بن ألي طالب
 זד فَيْنْ
مكتوبة تصته عند قوهله ها مد حِيلَ ين


 وَالنّاكي

 » ولا ميت فينىى "


مذهب ليس الكُ أم حُرَّة ، وهذا هو الشُتم الصحيح ؛لأن بني الإمان عند العرب ليسوا كـحمودين ولا لا حعين بمـا يلخق به غيرم

 هذا هن أبى سعيد الضر ير .
 الرَّزَمَهَ : صوتُ حينِ النا



أى هذا رجل كير أراد النهوضَ فنم يِّدر فى أول مرة ولا فى الثانية ولا في الثانثا
(لا تَرَّكَ اللهُ لَهُ في الأزرض

قالته المرأة دَعَتْ على ولدها

ريقًا
 ونضب (ا رفيقأ) على الحالل ، اؤرام

بالو يق ريقَ الزَضْبَ
 اللَّلْمَ فَتَخْرُج حُخَّى تُصَادَ أى لا أغفل هما يجب التِّظظ فيه ، قاله


- V - YqVF

اَنَاْهُ



أخرى



قال الـكسأى : الأصل : الحسب ، والنصل : اللسان ، يِنى الْنُطْنَ


قَآرصَة
أى كمكة مُؤْذِ

يضرب للاكزب
 كذب هو كَذَب أَرْ ن الأرض أبضاً مثله أى أنه إذا قِيل هل : بن أَنِ جئت ؟


MA1 يضرب فف التحذير لمن ترك الطر يق

الواضح بالى الُمْنه •

Kَ
 رأيك وعز بِتك
روى وq．
روى ثعلب عن ابن الأعرابى تال ：
كن يقال ：لايوجد العجبول يمودا ، ولا
الغضوب مسرورا ، ولا المَّول ذا إخوان ، الخان ،

ولا

حَفَِّ ، وهو للفرس بْنَّلة النَّقَبَ اللبعير •
يضرب لمن يوُجهه فى أْمره تَنْ يكرهـه
أو به ضـغ عنه
و9T
يقال ：إن الفًّبَا، إذا أصابت الماء م م


تصد وتهيا كا 5 قال ：
（1）＊＊$*$
（1）
 يُـِكَدَّرُ




يضرب لمن يستبدل خيرا بشر
得
 أرض لذتله وقلته في أعين الناس ، ويجوز

 كا قيّل ：

竍 يعنى أن الَالَ يكسُبُ الرِّفْقَ لا الخُرْتَ

部

 بسكون الميم ، أى ز بادته ، ، من قولم ：أمِرَ

مالُ فلانٍ ، إذا كَئُ ．
－YUVV
يضرب اللأمر إذا أشكل ، هال ： أْهْيَتْنِ كُلَ الْ

998 أى : لا أشهر نفسى ولا أخاطر بكا بين القوم ، قال أبو النجم يصف لألا :


قيل في يمنى هذا البيت : أبه كان في
بن عِّلٍ رجل يكَّقُ ، وكان الأسد يغشى
 والبعيز بعد البعير فقالت بنو عجل : كيفب لنا



 أبو النجم مثلا ، فقال : يرعد مِنْ فَرَّقَ هنا الفحل مَنْ رآه من هَوْلِهِ وإبعاده إلا من منان
 - M90


وأصه أن المرأة وصَّتْ بنتها فقالتٌ :

 ها الالحمتان المطارقتان من على يمن اللبعير


قالوا : وليس شی، من الوحوش من الظباه والنعام والبقر يطلب الشاه الالا أن يرى
 يطلبه ولم يرده يكا يرده المير بضرب للرجل يُعرْضنُ عن الثىم الستغناء. .
 الحَنْبَوَالصرَّر
 عنترة في يوم لقاء ورآه يتقاعَسُ عن عن الحرب


 يستختب به لذلك ، فلما قال بغترة لايكسن




 كانه قال : لا يكسن المبد الــكرَ لـكَن

اللنب والعر يكسنها .

، الخلف (1)
 صرت ، وجمعه توادى .

لا أَباعد ولا أْتنحَّى عنك تَتَاُ إلى مبارزتى
وبقارعتى
. يقال : عَقَبَّ الرجلُ ، وهر أْن يغزو
مرذ ثم ينى من سَتَنِه ، ثالز طُقَلِل يصف





 ابن جُوَرْنِ الطانُى فُ شُره هنالِ :


وكان تد أغار على أرض بيد ، ، ومى





 وابنُ مندلة شابا جميالا ، نقالت له : النَّجَا


 بنان : ايم أرض ، والنيسب : الطر ين
يضرب فن النهى عن ارتكاب الباطل
و إن جَرَّ إليك منغةً .

الحضِرُ
يضرب للمتأنًّ وقد جدَّ الأمر واحتاج
إلى الَحَحَةَ

الْنَّرُ
أودى : هلك ، والْقَدَدُ : صنار النم . يضربِ لن حَزِنِّعَلِ مانات .

القَصَا
الحَجْبَةَ : الناحية ، والتَصَا : البعد ،




والتقدرِ : لا أمشى حَجْرة أى فـ فـ
حَبْرَ ولا أَحْوُكَكَ حَوْطَ التَهَا ، أَى لا أتباعد عكك . يضرب لمن يتهد دلك فتول له : ها أناذا

يستع الى مايقولون ، وهند خَلْتَ ابن مبندلة تحدثه ، فقال ابن مندلة ：ياهند مانظبك الآلن

 لا غَزْوْ إلا التعقيب ؛ وذلك بمث با با بال زوجها سواء ، م ثالت هند لابن مندلة ：
 ابن مندلة ：وما علهك بذلك ؟ وانتهزَها قالت ：بلى كنت له فارِكاً فينيا هو ذات

 وبشاء فذيحت ، فضنع ذلك ، غَ أرنبـل اللناس فدعاهم فأطمهrم ، فلما طـمبواوخرجوا


 قبل يده لتنهشه ، فقبض يده إليه ؛ ثم










 اسْتِيقِ ، ووجد هندا قد أخِذَّتْ، فقال ：


 مـنلا ، يُعنى غزوهْ الأول والثاني م
 ليال أدخلت فـ ثمان أخرى ؛ إذ كانت

 ليال ، يعنى أنه سبقه بثان ليال حبين أغار





 عِلْْهَم، فانطلق سدوس حتى انتهى إلى ابن





 إذا هو بر بل نأُم ، فأتاه يستجيره ، فقال : إنى جأرك بـ من الناس كلهم إلا من عالمر بن جُوَين ، فقال الرجل : نَعَمْ ، وما عسى أن الن


 جُوَبن وقد أَجَرْتك من الناس كاله منى ، فقال الرجل عند ذلك : لاييأ سَنَّ نائم أن يغظا ، فذهب مثلا .
 سِرْتهَا


 على رجل يفـال له عبد عرور بن عانر ،


 لا يُعل ، وكان يختلف إليا إذا أمكنه ، وكان الرسولُ بينها و بينه ابنَ أختٍ له يقال لها له
 الأرض الجُدبة ، أو التى تُطر ولا تنبت ، أو الق أخطأها المطر .
 عرف أنه قد صَدَّهَه ، فضرب بِيدهعلى المَّرَار










 وخرجت نفسه ، فظفر T T كل المرار بُكْنده ، ،
 أهل بلاده ، وأخذ هندا فتتلبا .

وأنشا يقول :


 بَعْدَ هِنْدِ كَاَّاهِل مَرْرُورُ


原
ثال المفضـل : بِلَنَا أنْ رجلا كان
 حذيدة حقف دَابَباً ذَسْتَنِيرْمَهَا



 وريزع ، فقال له أتصابه من الـكلكابك :
 الخف إلا الها والإسكا .
 علمه وحقيتهته


أى لا تصاحبَ مَنْ لا يُشَاكك ورك

 رؤية البعر
, VV•0
يخرب فـ ذِ



بكاه بعد موته ، قاله أبو عبيد .
 فـكث بَلكِ بُرْهَهَ من دهر هارشَبَّ خالد

 ذلك فأقى بها . بانا غيره ، وبجل يختلف ،
إليها فيه ، ومنع أبَا ذوُيب عنــا ، فأنشأ
أبو ذوّيب يقول :


بأعظم ما كنت كَمَّلْتُ خالدا
و بعضأمانات الرجمال غُزورُهَاَ

ونى النفس منه فتنته وجُورها
لَوَى رأُسه عنا ومال بوُدْد

فلما بلخ ذلك ابنَ أخته , الدالدا أنشأ
:يقول :
 سوَايا فَرَرْتَ بها من عند عَمْرو بن عامر




ما جاءعلى أفعل من هذا الباب

فــقَّ به بطن نفــه تلهِا ، فضر بت بـ

 التلهف ؛ لأن أفسل لا يبنى من الانتــعبة !الا شاذاً .

وفى هذا الرجل يقول عروة بن حزام :
ألا لاَتَلُوْتَا لَيْسَ فِي اللور رَاحَّهُ

— ألأْمُ مِنْ أَسْمَ
 أهلَ خراسان حين وليها هالم يَجْبِبْ أحد
 كل مَنْ مات درها ، فأخذ ينبش تر بَ النواو يس ئيستخر ج ذلك الدره ، ، فقال فيه صربان الجرى :




敒
مَ مَزَ عَلٍ .
وها القَّرَاد ، قال الشُّاعر :
-
 وكان يأتى تاجراً فيشترى منه المّر ، ولم يكن المن



 هنالُ ، وأتاه الأعرابـى كا كان يأَتيه بشرى







 فلحته وتالل : إنك صديق لى وقد أعططيتك


 هذا الـكين مـى ؟ قال :لا ، قال : لأثق بها
 وقال :أرنى السكين ، ناولنيه ، فناوله إياه ،

وأصل هذا المثل إنما هو مُملازمهة المـهل
لمن بات بالصحراء ، وكما قام لغأط تبهع

وفي القرنجن يقول الشُاءر :





攵
لأنه لا يزال مالازَ صاحبه ، والنّلكِ

والعامة تقول : ألزم من الآنَب بفتح الْوّن :
، أَلَزْمَ مِنَ الْ

攼


وَمِن كِنْ


فَصَادَنْنَ ذَا فَتْرَةٍ لاَصِقًا



 أَلْزَ مِنَ
 بضرب بِرْقٍ
 (1) ولا نَسَم
 وَمِنْقَارِ ، وَمْنْ حْدْتْ ، وَمِنْ
 هِنْ قَرَنْبَ
والقَرَنْهِ : دو يبة فوق المُنـنـا ، وهو





 ما أثرناه ، ووقع فـ أصول هذا الـكـتاب غير .مستقم الوزن .



 جَذْرة－وهو رجل من بن بنى الحارث بن عدى



竍 هو رجل من العرب كان يَرْضَ اللانَنَ





والإزراط في البخل ：







ثالل المضضل بن سلهة في كتابه الموسوم
－rVIV
خِرْنِ

共
تروى هـــه اللمظة باكحاء والخاه ، فأما الحاء فن المُر ، يقال حَحْرْتُ السير أَمْرُهُ
 السير ：الَمِمِر واَمَمْيرَة ، وهو سـير أبيض



 ．
قلت ：وهــذا الحرف كان مهالا في كتاب هزة رمهه النه ، وكن يكتانج إلى

تنسير وشرح فنعلتُ حينّذ ．
牦－rV19
وروى البيارى（» تَوْصَ＂）وكذلك فن
النسخة الأخيرة من هـذا الـكتاب ، ، ونى تكمة الثارزنجى＂（ قرصع ：رجل من أهل


ضَبَارةَ
زع ابن بحر في كتابه الموسوم بكتاب

 وجعت عاليها الأولاد ، فأقبل هو يأك كلم من جينهم تطمتين قطعتين ، فقالت المرأة : أبَرَمَهـ] قَرُونا ؟ فصار قولا مثلا فيكل بخيل يكر المنeغة إلى نفسه .
俍





 خَوَّهُ عنها وحلبوها ، و إذا كان الفصيانِ
 القلبين

- KVY7

تقول العرب : هذه غنيهة بازدة ،إذا




تولم (» غنيمة باردة ها أى هاصلة من قولمّم :

بالفاخر : إن الطأُى قالل : الراض النى يأخذ




 فإذا بها مُمْتَ فسآله القِرَى اعتلَّ بأْن لِيسن
 الالناة والشاة ، وقال أبو ملى المياني : الراضع
 أنه النى يُولَد فَ الاؤُ م
سVT



 في أخيه مالك :




隹

أمرأته قِدْرًا لتستطمّ من بيوت الأيسار ؛

بالواcيد ، فذهب بعد فقطعنا أفنسنا عن
فضول المنى . وقال الثاءر :


وقال آخر :


فـ ذم التمنى :
تَرَكْتُ الْالْتِّكَا


أَكْتْ تَنِّيّا فَخَرِيتُ رِيَا

هــنا من قول الشاءر ، وهو بجنون





ورو :
 KVG9 هـــذا من قول الشُاءر ، أَنُّده ابنُ

بَرَدَ حَقى على فلان ، وجَهَدَ ، أى ثَبَتَ ،

خَارِجًاً نَاَجِذَاهُ قَدْْ بَرَدَ الْمَوْ
تُ عَلَى يُمْطَلَهُ أَيَّ بُرودِ
ولمجاحظ نى ذلك تول ثالث ، زع أن
 مشاربهووملابسهم إلا إنا هبت الشَّهَال تَمَّوْا

 بالما البارد .
ـrVYV

هذا من قول الثاءر :


وقال آخر :


وقيل لبنت الخس : أى شی, أَطوَلِّ








بذلك ؟ قالل ：القاعد عن يمينك ، قال ： أهكذًا هو ياسميد ؟ قال ：نم ، فأمر هل بألفَّم＂

تالوا ：هو رجل من الربربكن متعالW





CHVK
تقدم ذكره فى باب الحاء عند قولم ＂＂أهقَ من ألبى غَبْشَانَ＂
。 FVF



臬－MVMq




أوْ كُنتْ مَاً كَنْتْ غَيْرَ كَدْرِ

住

قال حزة ：وأما قولم ：
－






وعنده سعيدُ بن سَّ فَأنشَ ：



كَ
وعلى رأس المادى خمادم／ابمه رَبَّح ،

 وجد طمه فـ كمبه ، قال ：ويَنْ يشهد لك

فأهوى يزيد ليطير ، فقالت : كأنت،
 قال هرزة : وأما لمن اللناء فيجمع على
 طَرَّبَ فيها وغَرَّد ، وقال : سمعت أبا بكر ابن در يد يقول : أصل اللَّحْن فى الـلكام

 عليها ، وذلك أن همنى اللحن فى الـلـكام
 وقيل لمعاوية : إن عبيد الهِ بن زياد يلَّنَن، فقال : أو ليس بظر يف لابن أن أنى أن يتكا
 الهر بية ، وتال الفَزَارى :


ََنْطِقْ رَا

ير يد أنها تتـكلم بالثى، ومى تّريد


 الـك



قد
قد مَرَّتْ قصته في بِ باب الطاه عند قولم
ها أطمع من قالب الصخرة ه ه


 عبد اللـك بن مروان ، وقَيْنَتاه حَبَابة وسَلَآَّة وكاتا ألحنَ من روزى فـ الإسلام من رِيَّن



بها أن غنته يوما :




حَحَفْتُ بِرَبِ مَكَّةَ وَالْمُصَلَّى

لأْنْ



فقالت: وما أَصع بسَعْع ؟ ليس الياهأرَدْتُ،
غَ غتهه :
 مَا تَمْكَنِّنُ وَلَا تَسُوْغُ فَتَبْرْدَا

 نأما ؤكم :
年
فالثل عادى قديم ، والجرادتانت :كا كا
 الالذين كاوا نازلين بكة فـ مكّي الدهر ،


 - rVs.
 -rV\&ะ

 كذا (1) وأحـبَ أنه تصنيف عن
 مشددة للنسب ، وهو أبو عمزو ، عثان بن


وردة ، واسم الأخرى جرادة ، ،نفلب أنبم الثانية لى الأولى ، فـ الثـنـة ، ما قالوا : العـربن فـ تثنية ألِّ بكر وعمر والقمربنّ فـ تثنـة الشمس وابتمر .

واللحن فـ الربية زاجي إله هذا ؛ لأنه
المُدُول عن الصواب ؛ لأكنك إذا قا



 لأنه يخرج على نووين ، وتّهن ، معنيان ، وبسى ألإعراب نحوا لأن ضاحبه يَنْحُو الصوابَ أى يقصده ألا
قال أبو بكر : وقد غلط :يمضن الكبار من العلما ثن تفسير بيت الفَزَّاري ، وهوعرور ابن بكر البلاحظ ، وأودعه كتاب البيان ،



 أخرى ، وهو أنه قال : حدثنى بحمد بن سَلاَّم







 عن أحذ من روائع الـكلام با جاءنا عن

# -rVE0 ِيرْتَانِ <br> المولنون 


يفرب فـ إمكان المكانأة
 صوات الشَكلى نيبيا وعلي، أى ليس
-



شَجَرَرَ

يفرب لمن لا بِدر علي مارِيد






هَدَّاد.

$$
\begin{aligned}
& \text { لَيْنَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لَيْنَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لَيْنَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 筑 }
\end{aligned}
$$




Hombly


ينربِ بلَّهُرْن

لا لا وَّرْ
لا لا لا






لا لانَّ












 لا يَرَّ دَ

بضربت بالمبج





-
لا لا
动至
لا لا بَنْ
עا لأَّكَ


يضربـ في إخطاه الفيابى〇َ الأَّنْاْنِ








 الْأْغُبِ

الوُغُب : الوابع

 $\uparrow$ ¢






يضرب لمني لا يَّضم لمبا ينّل بهِ مني حوادث الدهر ، ولا بِ ورعه مالاحقيقة له مَ FVOO

ولا يتعرض لِمِرِّاسِيِّ ، آل الأنصارى :
أنا النى مَا يُصْطَىَى بنارِهِ
ولاَ ينامُ المبارٌ من سُعَّارِّ
الشُّار : الجلجع ، يـريد أنا الالنى لاينامُ
 عن الجود ، أى لا يطلب تِرِّاه لبُخْهُ ،
 ألى جاره ؛ فيكون البيتان هَجْوا


 وأجلّ من أن يستعل و يكفب تذليلي الصعب كr يكلف ذلك الفتل
يضرب لمن يذل من ناوأه تاله أو عبيد ،


伿 - rVoV

 يضرب في الحتٌ علم سفظ المسان هما

بِر إلى صاحِبِّ ثمـا

- VVor

هِنْ قَوْل
يعفى من تول يكون بالحق
بضرب في حفظ اللـان أيْبَّ
 البل: الظفَّرَ، والنسل منه بَلَّ يَبَلَ مثل




والناصل : النأى خرج نَصْلُّهُ وسقطط . بضرب لمن له غناء فِّ يُوْوض إليم من أمر ، وقال بعفهم : يضرببلمن [لا ل [ ينال منه شیى لـخغله .
وأصل النصول المفارقة ، يقال : نَمَلَ
الخِضابُ ؛ إذا ذهب وفارق .

- TVOS

ع صوتِ مثل الـلاح وغيره ، والِّ2ِّنَان :


فتُتُرِعَ، قالل النابهة :

الـارث فلما زآها مقبلة تال لــا : ما وراءك

 يزينها شــر هالك كازناب الخيل ك، الن











 ذراعان ليس فيهما عظم يمَس ؛ ولاعزق


 عليها ثيابهـا ، تحت ذلك بطن طُوِي كِيَّ




 يل هو معه لـا يُعوَّلُ فين عليه
 حَالِبَهِ الضَّنِّن . القُلب : السِّوار ، و يراد كالبة الضأن

الأْمُ الراعيةُ .
إضرب لمن يُرَى بالآحســنة ولبس
ها بأهل
9 ¢ 9 مَ







 فأرسلت أُمامة إلى ابتتها ، وقالت : أى بينية، ،
 غنها شينًّ إن أرادت النظر من وجهِ أوخلقَ ، وناطقيهـا إن استنطقتك ، فُنخلت إليها

 الآناع ، فأرسلتها منــلاً ، ث

الحسن ، والمأ أطيبُ الطّيب المنتود، ، والتعهد

 والاحتغاظ. بيته وماله ، والإزعاء على نفسه وحَشَهُ وعِياله ، فإِن الاحتفا




 والا كتئاب عنده إن كان فَرِّكا ، فْإنِ الخصطة الأولى من التقصير ، والثانية من'
 يكن أَشَدَّ ما يكون لك إكرأما ، وأثــد

 حتى تُؤْرِكى رضاه على رضاكُ ، وهواه على ،


 وروى أبو عبيد (مالوَرَاءَلَّهَ على التذكِير


 عن هالل النعان ، فَقال : ماوراءك ياعصصام؟











 امتغنت عن الزوج رلِنِّى أبوبها وشدَّة

 بنية ، إنكَ فَرَّتْتِ الجَوَّ المَى منه خَرَجْتِ،




 الصحبة بالقناءة ، والعاشرة بـسن السنع








 بالنصب على الحلال ، أى هيلِي محسة" ويكوز أن ينصب على ممنى أرالكِ حسـينة"


 لا تَبَورَ غليك أِيْكَ ، ويرويَ هذا في الحديث





 مُمصّى مَصِيضًا . يضرب فـ الأمر بالتَّوَاتِي .
 يضرب لمن بَوْنُ عليك
 من هاله ، ووَرَاء : من الأضداه . قلت : يبوز أن يكون أصل المنـيل
 ك كلّ بما الستحق من التذكير والتأنيث . .
 ولا يُصْرَف ، كجْ بنت لقَان ، كان أبوها لقان وأخرها لُتَّمْ






 فصارت عقو بتها مبثلا لـكَل مَنْ يُعَقَبُ ولا ذَنْبَلَ

ثالل خْفَفَ بن نَبْبَةِ :



ويرّى :





ثالل : قاتِلْ الرجلِ بِين فـكيه . قال المُمضل : أولُ من قالذلك أكَمْمَ ابن صَيْنِ في وصية لبنيه ، وكان تَمَهَه فقال: تَبَرْوُ افإن البر يبتى عليه الهدد ، وكُفُّوا
 قول الحت لم يَدَعْ لِّ صديقًا ، الصدقُ
 طلب الملالى يكون العَناه ، الاتتصادُ في في
 ودع بدنه، ومن قَنَعَ بَاهو هو فيه تَرَتْتْ عينه، ، التُدُُّمُ قبل التندم ، أُصْبَحُ عند رأس الأمر




 هن اليسير فإنه يبنى الـكثير ، لالتيبوا فيا



 الصبر ، إن تَعِش تَرَّمالمَ تَّه: ، المَكثار

 بضرب لنأمتق



 رقد يقال ، قال ذو الرمة من غير نقي :


أى مانَظَرَتْ عَينٌ منا إلى إنسانسوانا

- YVTV

أَى مَنْ يُدْهَى
菏

أى من يَيْبُّ ، ومثلُ هذا كثيرّر" ،

ر Y FV79 المقتل : المَتْلُ ، وموض المتل آليضا ،


بالإفضاء إليه ، هال :
(1) * *
(1) هو عجز بيت للخنساء ، وصده : * تُ تع مارتعت حتى إذا ادكرت *









ري - TVV


位
ولا جَزُوزَة

 مror rar

أو يُوْذِيكَ بِدْذَانِهِ



أو يؤذيك قبل أن تفارقه .

 "

ونها مايآنى إن شاء الها تلالى

أُطْقَ






ميمد المروى ثقال :

。



, ضمن الشثيخ أبو سَل النيلى شرائطُ
الْكزم قولَه :




 أى لا أستطيعه ، ولا أقدر عليه .
( ماَ ويروى (》 قُطْرْ هي هِ
بضرب لمن لا يُشْقَت عليه ويُشْتَت بهِ
(rVAI


- يَنْضَج ، ويقال : هَهُوْ فهو كَهِ



إضرب لمن تَتَّتْ ذاتُ يده ، قال :

م - rVA

 أى نَقَصه فَنقَص ، من الأَضْاضة ومى النصصان ، يُال : غَضّ نَ تَدْره ، إذا نَّصَهُ وهذا المثل لمبرو بن الماص ، كاله بعضهم تال أبو عبيد : وقد يضرب هذا المثل فـ فـ
أمر الدين ، يقال : إنك خرجْتَ من المن الدنيا
 عراًُ رضى الهّ عنه أراد هذا المعنى

إذا كان مطولاً غنـر الأمر ئبّبه بستى
 - WVVo

- OVVY

وَماَغَضَبِ عَلَى مالا أْمْلِكُ
أى إذا كنتُ ما لا لا فأنا قادر على الانتقام منه فلانأغضب ، و إنكنت لانلأملكه
 يريد إنى لا أغضب أبداً ، يروى هذا عن معاو ية رضى الشّ عنه .






مع المسين فظاهَرْتَ علينا ، فقال له ابن المر :
لو كنت' معه ماخخى سكانى .

 . بضرب للرجل البخيل .



 مثـلا . يضرب فـ النفيس والخسيس يقترنان (rV91
 قال أُو عبيد : وهـذا المثل يروى


 ~ .يروى بالضم والـكسر ، والصخنحم

"



 كلامه، ، ويقال : الهافطة الضارطة ، والنافطة

 الأنت ، أى ماله شيى .

ـ ـ FVA\&


 منه شُق
 يضربَ للرجل يَعيبُكَ وَسَطَّ قوم وأنت تعرف منه أخْبَتَ مَا عابك به ، أى لو وئت عِبْتُكَ بَمل ذلك أو أَشَدَّ - YVAT يضرب ف تُّ - rVAV إلَّأِنْ نَنَّهِهِ
. باد أنك تحفظه من الناس ، فإذا كا

 . يضرب لمن يقيس الصغيرَ بألـكير

偣

 يضرب في سرعة الوقت .
 ,

أُراد بالشَّثْبِ التـالَ والخروجَ عن
الطاعة ، وهابِ وهَبْ : ضر بان من زَجْرَ
 مقلوب لا هَلاً ه وهو زَجر اليليل أيضًا . وتال ابن نارس : العرب تسمى الشتحم

 فسر قوه ه لاتلمها ـ البيت ه يعنى أن هَهِّا السـن والشّح م
قلت : يضرب المثل - على ماتاله - ـلمن
لا يطمح إلى معالى الأمور ، بل بُسِّةُ على

هل ابن الأعرالبى : يقالل (1 فلان ملحه على ركبه ه هذا كان قليلّ الثوناء .
وقال أُو سعيد : هــذا كقولم : إنما
ملحه مادام معك جِالسا ، فإذا قام نفضّها فَزَهَبَتْ .

- YV97

القبل ، والدَّبير : مأأدبر عنه ، وقال الأصمىى:
هو مأخوذ من الشاة المُقَابَلَة والمُدَابَرَّة ،

التى شت أنهبا إلى المكْفَ
ـَايَعْفِّهُ هِرًّا مِنْ بِرٍ - YV9V


الإبها : الكَرْت ، والإبناء : أن تجهل
بانيا .

قال أبو عيد : أْلِ هــذا أن المِزْزَى


,لا تكون من الشُعر ، والمعزى بع هذا ربا
صعدَتِ اليُباء زُنته .

_ rV90




ويغرته .

أى لا يافظ
كا أن واضعَ الالبن على ركبته لاقلدرة له على

قال مسكين الدارمى فـ امرأته :
لاَ تَلْهُكَ إنَّهَا يِنْ نِسْوَ





- M -

قال أو عرو : الحَبَفُ إلصوت؛






أى انقة ولا شاة .
با ـ

وبثلُ هذا ورولمُ :

- $\uparrow \Lambda \cdot \varepsilon$

الأثشيامكلاكانت على ماذكرنا ، ثم صارت



قلت : قال أو هرو : ورَجُل قَذْهَ





 وقالِ أبو عبيدة : المُر من الاَزَهْهَرَة ومى ضوَّتُ الضأن ، والبر من البر برة:وهى صوت
- المْ

يضربَ لمن يتناهى فی جها -


أى ماله شي
ومثله
ون r
قال الخليل : القارب: طالبُ الماء كيلا، ،
ولا يِّل ذلك لطالب الماب نهارا ، ومبیى المثل ماله صادر عن الباه ولا وارد، أى شيه،


而
 غيرك ، قال الفراء : هما الرجاء ، يقال : : ماله اله




ـ
وبِوى ها ضب كلدة ه وطا الضُّب
من الأرض .
يضرب لنَ لايُعْرَرُ عليه
وإكا نسب الضبُ إليها لأنه لايكفره إلا فى صَاَّبة خونا من انهيار المجر عليه فـ

 عـر - $r$ -
قال سيبويه : هو اسمٌ جهل مصدراً فانتصبكانصابه فى توله :

وقال بعضهم : الجمَّاء بِيَّةَ الرأس لاستوا'ها ، ومى جَماء لاحيود لها ، والَفَير :



أنشد ابن الأعرالبى :


城
أى عيب، وأصه من الآَّآبَ ، وهو
(1) صدز بيت لبيد ، ويزه :


وتال زائدة : ثى الشى: الحتِير مثل اللبة ، ، يقال : لا تُعْطِ فلانَا قُذْمَمِّة ، ومعنى المثل
 المتي"، وقال :

وَمَالَّهُ يِنْ نَشَبْ قِرطَبْبَّ
أى شی. .
ومثلهوره :
"
قال اللمحْيَّى : السَّمَنَّه : الوَدَكَ ، وقال




ومسى المثل ماله قليل ولا كثير
§
الأروى في رؤس الجبال ، والنعام فـ
السهولة من الأرض ، أين أى شُى، بیّع
بينها ؟
يضرب فى الكيئين يكتلفان جداً
ويرى " مايبمع الأروى والععام "
أى كيف يأتلف الخير والثر











 - فأرسلوالمثلا
 أى بـد شر أو شهر بن ، والِِين بعد الحِينِ





 الثبـسِ حتى ظهرت الـكواكبِ' يضربمثلا في كِل أمر مُتَتَالم مشْور ،




تَقُدُ السَّلُوِّ


البميزُ منه قلبه فيبوتُ مِنْ يُوهِ
保








 إلى ربيعة بن جراد وحَبَ إبلْهِها التَتْتافَرَا

 جاهلا ، فأرسلها مثلا ، فلما قَكِّما على ر بيهة وأخبراه ما جا جا آل قالر بيعة القعقفاع :ماعندك

 عشرة ، ومن أخوالى بشرة ، وهذه تَوّسُ

 ذلك يقول الفززدت


 ينبر ، فذهيت بملاً : قال أبو المينم : يقال إن العربـ تِّسِى

بَقِّيِ ح حليبة
 يضرب في التأبيد والحائل : الأتى من ولد النـي الناة حين تنتج ، والسكب : الأكر ، والرَّزَّمَة : صوت النا
 الياء من الشُجقى يْفِة ، ومن الخلى


 إذا أَحْزَنَهَ ، وبِوز أْ
 شىء النى يلقاه الشّجى من الخلى بن ترك الاهتام بشأهن كلاوه مكا هو مبتلي به ؟ قالل أو عبيد : مبناه أنه لابساعده على همومه ،ومع ذلك يَغْذِه


 يضرب في ترك بُشَشَارة النساء فی الأمور



 ملك غسان بخانف ؛ وكا فـن جيش المنذر

 المنذر ير يد أن يلحت بالحارث ، فلما تدانَوْا سار حتى لِق بالمارث، فقال : أْأك ها لا لا


 هاجته ، فإذا رأيتم منه غِرَّةً فاهملوا عليه ،







 ومعهم شبر بن عرو الحَنِفُّ حتى أتوا المنذر




القليل
＊ يضرب فِ التَّأْتِيَّهِ عن الها
俍


$\qquad$

目－rAT7
أى لا يكون بينها كثيرِّ فُقِّق •

هُ－rATV


شا TATA

أى ماله مَنْظَرَر ولا مَنْطِقت ．


الأَصانْبِ
وهـانا يروى عن عبد الرُمن بن أبى
بك بكر رضى الهُ عهها


تَنْذْى صَفَاتهُ هِ هِ
تضزب كلا لابخيل ．

بالضم ، أى شحم وسمن



اللطاوب ، أى ليس كل عورة تظهر لك من
عدو يكمنك أن تصيب منها مرادكا ．
侯




وذَهَاب قوته ．
促
يضرب لا لا يَمْتَّكِ به القَلبُ ولا يَخْنُ
به كَ
T
المَحْنُوُوبُ


س



 قال الأصمى : أضْلُ ذلك أَهم كانوا

 واللبن ، وما أُرادوا من وَدَك ، ، نم ألْقَوْا فِها
 مافى ذلك الوعاه ، أى ليس عند هــذا من الخير ما يُنَدِّى تلك الرضنة . يضرب المخيل لا يخرج من يدهـي
 الُلنَّبُ : نبتّ يُنبسط على وجهالأرض

 يضرب لن حسنت هالُّ .
 ومعناه أمُ


 (1)
. أَرَاحَ نَ
قاله أكم بن صيفى
يضربنى التَّعرْية عند المصيبة وحَرَارتها
وتَرْك التأشَّ عليها .

 يضرب فی تَسَاوِى الناسِ فی الشُر وأُلديعة .

كلاهه للناس .
وهو من بيت أولهُ :


و إنما خص البارحة لُقرْبها منهـا ،
 الأزم من نصاب واحد ، والباه في ((بإبارحة)ه

 . يضرب عند تشابه الثئيئن



يُ يُحَّل
.يروى عن النبى صلى الشاليه وهــمـ .

 هذا مرى جيد ، وليس فـ الجودة مثل ألمعدان .
وقال أبو عبيد : حكى المضضل أن المثل لامرأة من طيم، ،كان تُزجها المرؤ الْقّس
 ها : أين أنا من زوجك الأول
 رِضًا فلستَّكا - MAYV الْ الْأِمْمَمَ


 سواء ايضرب فـ المُسبأواة والمشاركّا في الأثر وشِقَّا : نصبٌ على المصدر بن بـمنى توله (» المال بينى و بينك ") أى مشُقرق يبين و وينك




تالُ النابغة :
الْوَاهِبِ .

وأثشK

قالوا : وأولُ من قال ذلاكا الَمْنسأبنت عرو بن الـَّرَّيد ، وذللك أهبا أقبلت من




 نقالت هند :





 فذهبت مثلا ، ثم أنشأت تقول :



الشَّوْل : القيل من الاه. . يضرب فن هل مالا بضرك إن كان




 فِرَّار السَّعْدِى :



 عليه هُرَّط عذو بـه . قال للمبر : يورى عن ابنة هانى، بن









- MATA



الأزرْ حَّتَّ يـَّكُوتِ
انْجِعْافُهَاَمَرَّةُوَاحِ دَةٍ .
تاله النبى طلى الهُ عليه وسلم
كال أو عبيد : شبه الؤنمَن بانلامة التى






وتُسَتَنْ .
. يضرب للمتهوِّلِ لا T Tلِكَ
- 



إذا وَجَد .


－rva－



المَصَبَاتُ الثلاث ．
بضرب لمن لاينغع ولا يضر




（》 عقد ）هقال ذر الرمة ：


廆


 يَوَدَ بـــا
 ثٌ
الخَضَاض ：الثى．اليسيرمن الكلى ، قال الشاءر ：



يضرب فى نف الملى عن المأة ．




 ويروى．على وزن حَرْاه، هالن الجوهرى ： سألت أُبا على－يمنى الفَسَوَى ـ ـنقلت ：
 وأنشدنى تول ضِراز بن عتبة النسعدى＂：




 وسألت عنه رجها فق البـادية من بنى

سُتَحْ فك بهمزه
而
 الأنشياء ．
 عن ألث زيد －r
次


r rnor قال الأصمى : أصل ذلك أن رجلاً


 فضرب الرجل عنق الأسير قلت : قالل اليث : إذا أراد الرجلُ أن يضرب عنقَ آخر يقول : أخرج رأَسَكَ نقد



 مايز ، فأخَّرَّالياء فقال ماز وأسقطت الياء فـ الأمر
 الخْشُوب : المعطروع هِن الشُجر قبل أن

 وهو من الأضداد .
يضرب المثى• يبتدأ بهَ وم مهذب بعد


 وأ كثر ما يقال ف فـ الين (1) يعين : يصيب بينه

والملم ، لابمن جَتَاها وأوتد كَّاها ، وتال :


 يُتوَقَتَّ منه إصالاحُه .
(r^0)

ابن دَارَة : هو سالم بن دَارَةَ أَحدُ بُنى عبد الهّ بن غَطَفَان ، ودارة : أمه ، وكان

هجا بیضَ بنى فزارة فقالل :


ناغتاله زُمُمَل فقتَله ، وقال :


وفيه يقول الـكـيت :






قال المُسرون : أراد بِوله » قالائد قوزع ، الداهيةَ والعارَ



جيب ：
رَمَتْنِيَ يَوْمَ ذَاتِ الأهمر سَلمْنَ


فَقِلْتُ لَا أصَنْتِ حَصَاةَ قَّبى

وقال أبو عبيد ：يضرب قوبه（ا）من
人


يستتر من ذلث بشى •
諺
حَزَ
اَخَوْونَ

قال أبو عبيد ：هدناه لايحدث فى المدنيا هادث فيجت C الناس على أمر واحد من مروز وأحزانن ، ولـغنهم فيه مخثلفوت

 ．
「 ويروى（ا صَيْحَة الحبلى a＂أَى صيخة

شديدة عند المصيبة أو غيرها ．

يضربت الهمالم بأمنزه ．
屋



م منه بيخر قليل ولا كثير


 تال الهوو القيسي ：

－مَاكَ

مكا
ثح قال（» لاعد من نفره ه أى أمناته اله حتى


 قال أو الفية ：خرج هذا وأمثاله مخرج
 رجل ، ولا المرآة في النفر ، ولا فـ الفّوم－ ～－HAOV

 من خِطْتِ أى أخطأت ، قالِ أْوَ الهيثم ：
,

 فلا يصفو ، فتبرم بأُمرها ، فلا تدرى أنوّ أتد هنا حتى يصفو وتخشَى أن أوقَدَتْ أن يكتر ، فلاتدرى أتنزلا القدر غير صافية أم تتركا تم تصفو ، وأنشُ ابن المكيت :





يفرب في اختاط الأمر

ولاكَكُهُ سْوْدَاءَ تَرْرَةٍ

وحديثه أنه كانت هند بنت عَعْفِ بن









 الثوّوْبِ
أى من هَوَآلهم علينا
~ أى شیء من لباس وكاكلك :
 وَطْحْرُبَهُ
قال أبو عبيد : ون الحديث " يُشْشَر
 ، ، "

ولاَ قَصَانًا



ومثل هذا كثير"i مثـل قولم :
 ,
بالنال والالدال ، وكا


خَرْغ الناقة ، وهو معدار مابين المالمبتين ،


النَّخْلْ
كَرَبْ النخلَ ：أصولُ السَّهَ أْمبال

قال أو عبيدة ：وهذا المثل لجرير بِ الخَطَفَى يقوله لمجل من عبد قيس شاع



فقال جرير :

 وذلك أن بالاد عبد القَيْس بالادُ الـخخل ، ، فلهذا قاله ．




長 ،


（1）الئفوظ فـ هبر هنا البيت ： ＊＊أيا شاءرا لاشاعر اليوم بثله
 قال ：ماك كل بِيضاء شُحْمَ ، ولا كمن سوداء



病
لَكَ فَ فَاكَ









 خيراً ، و يعولون ：إست من هــنا الأمبر فـ

2r
 ．
 والهاء في 》 بّ＂راجهة إلى النـار．
[- PAVN

المحة : الهِّنْ الحارة المـاء ، وهذا مثل


- r r AV9


 قال أبو عبيد : يِ ورى عن عائشة أنها قالت


 فأحسن ، جُهزها عند ذلك بأحسن أحسن جهاز و بَعَتْ معها أر بعين المرأهة ، وقال بِضهم : مبيعن امرأة ، حتى قدمت المدينة .






 ومبنى ע لاعهدة ه أى تَتْمَّ وتنغلت


 من الوَزَغَتَتلـع ، ور بما قتلت ، قاله ابن


 -rAVo . "عَ
هذا مثل تولم " اليَّعْتْ من مالك . "
- TAV7




 - rAVV

قال الشاءر :

 (ele les

منه ، كا قيل ：


 ．

，„ ا أذعن ه إذا أقرَّ

به ، ولـكل من عَّقَق فى أمر .
－r－r M AV
يقول ：لو كان فيك خيرِّ ما تحماك



الثاغية：النَّنْجَة، ، والراغية：الناتَة ،
أى ماله شی، ：
ومثله
－M M 19
فالدقيقة ：الشاة ، والبلميلة ：الناقة ：المفوظ（1）




ولا علبه ．
تال أبو غبيد ：يضرب في كراهة الهع ايب


بضرب فی استهانة الرجل بصالمبه ．
تال الأصمى ：ومثلُه ：
镜
قال أبو عبيد ：ومثل هـذا ：الثل قد يضرب في غير الناس، ومنه تول ابن عباس

 قال أبو عبيد ：المبكة ：الؤَخَةَ ، وهى
 وبقالل ：اللَّبَّةَ فى قولم ：


 ونصب（» عبكة ）هف قولهَ ه ها أباليه


攵 - rANs

يقال ：تَاقَ الرجل جيتُوق تُوَتَانَّة، ، إذا

ما يتقوَتُ فيّرْود، أى لِيس عنده نير كاجل
ولا برجى هنه أن يأثى ．كيخر ．
－M N97




عن مضرة
－M M9V

تسوتك إلى ما مِ مَ لَك .

ومنه قول الحسن（1 من كان الميل



全

أذنْ الدلو ．

信
أى لنيس له عندى عَطْن ولا رقة ．
（1）نظير قول الثاعر ：
ويقضى الأمر حـن تغيب تيم

． يقالل ：الَعَار المَّخْل ، ويقال ：هو مَمَّاع
（




生－rN9T



أىدَبَّ ．
年

لكى لا آثبْتُكُكَ ．
～


ماعنده وضل ولا جو
～
الخير ：كلم مارُزِهَ الناس من متاع
الدنيا ، والمير ：ما جُلب من المِيرَة ، وهو

 وغيرها
～
 كالأذى والحر فَ الضيف ؟
CAR
أى ما ذُقْتُ وْما
＂
 تعالى（ولباس’ ال：قوى ）يعنون الجياناء ؛ لأنه
 منه فلا يعاب
和


行

فوله منانجد والـكرم مكحلة عالية من الشرب
والثناء الخسن ．
＂

القاضى لزجل سمعه يتحكل، ، قال ألؤمهيد ：
．
الشَّفَق ：البُقْة ، والطارف ：بالحادث
وحَّهَ ：المُ امبرأةٍ
症
يضرب فـ احتقار الثىم وتصغيره ．
促
أى لا يعرف هذا من هنا ها ، ،ويّوى
 ra•r



 هن هنا هـ

وَ




，








9 919

. أى إذا حَسْنَ الأول حسن الآخر


- كِهْ هِنْ نَاَحَيَّكَكِ
أى اللتين أمنتهها من قرابة أو صديق共 الاستدامة : زُك الهجلة ، أى ماثقغك



بالمنِّ والأذَىَى )
س


 أ كم بن صيفى
ويورى عن عر بن عبد المز يز ر رمهالشا


القبيحة ، ويورث الضفينة .



 ( $\mathrm{Fq} 1 \varepsilon$ هذا من المُمازحة ، والسِّبَابُ : الْمَابَا ، ،
 ومشا كا الأهمق سبَّة . و يضرب لمن يفهل الفعلة من خير فيثّاب أو شر فيعاقب . وهذا هثل قولم (» مازال منما بعلياء هِ وقد مر .







الالدوم ؟أى ما للِعِير لا تأتى ؟؟
.

حِ

شديدّ خبيث ، قاله أبو الهمحتح



قَ :







عاقل ، فلألكَ جهلت ، نقال :
فلا تَعْجِلْ بإْركَ واسْتَدِمْمُ

ـِقال : صَلَّيتْ العصا ،و إذا لينتهـا


أي ما جَرَّبَّتُ أَزْزَمَ هـه



~
أى لا يَسِيلُ همها شیء ك يقال : سِعًا:
نَاصِح ، لا يَيْدَى بشى .

-
يضرب لمن يمتذر إلى ضاحبه و خْخْر أنه

$$
\text { 乐 } 1
$$

يضرب لمن لايكهظ ما في صدزه ، بل
يتكَلم به ولا بَكَب .

伿

يضرب لمن بسألاك وأنت تظنه يطالب
 خْفِّفَتْ فقيل المَشُورة على وزن المَثُو بة ، وقرا بعضهم（ لَمْوَبَة＂منعندالهُ خير ）على الأصل بضرب فـ الـث على المشاورة في الأمور


（1）（禹夏
人M بضرب في التفاوت بين الثلم

يفرب فی الُُذْر يكون للرجل ولا


أى أنهن لا يَِدْر أن يفسر اللناس من




وَمِلَكُ الْمُعَشَرَةِ
＊）العفوظ＊（ المرء يمجز لا（1） （


 من الإنقاذ ، أى لا يككن، إنقاذ شى، بن يد العدو
葠 يضربَ لارجل حين يكبر ، أى لايَصْمَح أن يُـَكَلَّ إلا ما كان اعْتَاده وتَكَر عليه قبَ هَرَهِه ．


يقال للدواء إذا أمشى الإنسان ：قَدْ أْبُمْهُ ．



القبيحة لايريد أْن يَنْجِعَ عَها ．
يضرب للرجل يعلقّ الذم أو الأمر
القبيح فلا يَنْزِ ع عنه .
 وأوصل النعل ، وقوله（ من ليت ها أى لم

 جو الَيشُورَة والمَّوْرَّةَ ：لنتان ، والأصل

با بارِةًا
يقال ：معناه هِلَب شاةً وشرِبِ من
 ＂r900
يضرب لمن لانيرِّرَ تمده ه
Loو 1007
كَسَايرِ خَيْلَاْهُ كَذِبًا






لا يصدن فيقبل منه ، والميلِ إذا أتسالمت

لرجل من عارب ：
ولا نَسَايَرَ خَيْلَاهُ إذَا الْتَتَتا

 أَبَرَّ
أى
 أُصْنٌ

أى أَرَّ
（Tq\＆o

بح
يضرب فـ الجوْن ين كِ كل بــئيين
لا يُقَا أحدُهما بالآخر ، ، ئكره الالجياني ．


أى ماله شيه．
年
，لِّلْسَسَد
行
年

يضرب لن لا يُبَّكَ بوعيده ه
（ 101


أهله ، أى بها أُمْنَدُوا له من حوائكهم ، وتال
ابن الأعرابى : رَوْبَهَ الرجل عَعَلُهُ ، تقول :
كَان فلان يحدثنى وأنا إذ ذالك غلام ليست
له رَوْبة .







 راورية
. يضرب اللضعيف الذليل
قالت عمرة بنت معارية بن عرو :
 صبيحها و ينظر إلينا حوله :
بوَوْحَ صِبْبَتِيَ الَّنِينَ تَتَكْتُهْ



لا أْدَرِّ على شیء منه .




المَّوب ، والرَّوْب : اللين الرائب ، ويقال :
لاشَوْبَ ولا رَوْبَ ، عند البيع والشثراء فـ الي
السلعة تبيها ، أى أنك برى با عن ميوبا

 يضرب فَ مَذْ القُدْرة على الكَكام .



أى ما ترك له شيئًا .
. السواءد : \&رونُ الفَّرْن التى يخرّ
 والتقدِ : لاسُتَ درَّ ساءدِ الدر ، فُذف المضاف




 ووزنه كالّصم ، وجمه قـ قـ مثل صم ، وضبط . بغط القلم فـ أصل هذا الـكتاب بفتح الممزة وسكون القاف وتوبن الذال ، وليس بـى ه



قِ مَا تَّرَ مِنْ غرة تضربِ
和 - M979
سُوَيد : تصغير أسود مرخما ، يريد


أزاد بالأبود الحالك اللاه ، يقال لممأه

$$
\begin{aligned}
& \text { بضرب لمن لايوانيك بشني }
\end{aligned}
$$



والتقدير : ماتّشتر أثشيانجيجة ، أى مادمب
تحيش وزى شيبأُ جيبًا .

وْاحَوَاهُ ولَالَوَاْهُ






قال نصير: المَتَكُ : العِرْقِ المنى فباطن




(

أى أخد
قات : بيوز أن يكون الوابر كاللابن


 الشاءر :

 أى أحد ، ومثل هــذا كثِير ،، وكله




 (1) ويكون مسن الوابر حيـئنذ ذا الوبر
 ذو اللبن .

وهما ما تحهل المُلة بنهـا .
يضرب لمن لايغنى عنك شيناً .


 أى شيئًا ، ولا يبعد أن تكون الز بـي بالة واحدةِ

ولـكن المج مستمـل دون الواحد ، ووجدت
 هذا على أنها مقصورة من زُبآلة ، وهذا

وجه جيد
وجه ج

الموض يستنع فيه الماء، ، والمُلْك : الماء ، قال :


任 - M9V7

أَجد ، أى أَتى نَّجْا .
مَ - MQVV
قال الأصمى : الَقَرْ مَيْلًَة ، و يقال :
هو حَوْ صغير يُتَّخذ بجنب حوض كير تَرِدْه البَهْم للسقى ، قالوا : واللاعى يتـتل

والمعنى ماجمعت ولاخبأت ، أى لمجّمى
ماطلبت لأنك كنت تطلب باطلاًا .



جَحْرِهَاَ
. بضرب فی تأَكِد الإخفاتق .
(
 فيسده فيهوت ، ومنه قيل (ا غَرَّتَتِ القَابلةُ




*

وهى مُرى التنفس أيضـا ، فإذا شَرِقَوْ ورِ
 والغرق يختلفان وكادا يكونان متقعين ـ بضرب فی الأمر يتهذَّر من وجهين .
(1) السابياء : المثيمة التى تَخرج مع الولد ،
 الولادة مات ، وتول الأعثى يقــونوه فـ قيس

ابن مسـود الثشيانى ، وصده :

* أطورين فـ عام غزاة ورهلة *

والمـاء إذا قَل تعذَّر قَدْهه، ، أى ماوُّك قاليل لا لايْرِدُ النَّةَّ لُلته ．

㢄

عَدْوه وخغة وطنّه ، وقال ：




．يضرب لُ لا لُجَارَى



（1）باب الخاه عند قصبة الز بالز
品
يمنى بهما القلبَ والنسان ، ،وبيل لما

الأصغر ين ذهابا إلى أثهما أكهبر مافـ الإنسان



（1）ابظظ المثل．








行



فال ذو الرمة ：



 （r）${ }^{\text {（r）}}$ يضرب لمن طلب أمبرا لا يكاد يناله ، ثم ناله بعد طول مدة ．
齐
يقال（ قَدَحْ


（
 ما أثبتاه ．

جواب هذه المسألة ، أى لاسبيلَّلأحد عليك بعد ما أَخرجِتِن من هذه الوَرْطْةَ
 عليه فيه .
 أى ما عنده طائل . قال أو زيد : إنما تقول هذا إذا ذمته ،

 مسیى الأى ، أى ما عنده من المطالب ألبعد كــا عند غيره ، ويكوز أن يكمل على النفي ، أى ليس عنـده شيُ يبعد فن طلبه ، أى شيى له قيمة أو كـل . قال ابن الأعرابِ : إذا فيل ه إنه لغير'
据

(1) هذا رأى الأصمىى ، وعبارة اللسان

 البذي ، وهو الماقل الالضب من الرجال ، أى أى
 ما يِّبَ له ، هأل الشاءر :



يرِيدون السرعة ، وقال : وَنَوْ كَحَسْوِ المِّيكِ قَدْ بَاتَ صُحْبَتِّى


يعنى قاته .

يضرب لـشيء يتعالَهُ الناس .
والضَّعُ أحمَ الدوابِّ .
行 - ral0


 عامه يعاتبها في رِعْيَها ، إذا سرحت قال : أْْبَحْتِ يِاسْخَنِل ، و إذا راحت

 فـ جوابهم ليالى ، فقالت الجاربية : أَتْبِعْ
 وهم به ، وقال : مَسِّى سُخَيل ، أَى بعد (1) وهو النى يَة-ول فـه ذو الأصمع العدوانى :
ومنا حـ وذلا من كاكهـ التى أولها :


بَ
 كاؤُوْ بالْفَدْر
1990
 ,


وهو بثلُ ولم :
4997
( $99 V$


 على بن أبى طالب للز بير بن الموأم ربني الشا


 عَهَا مَا بَكَا؟






.
قال أُو زيد : بضرب لُن لم تكن له

ب919





-

وأغزرها : أ كثرها ها

لس بشى
991

صوت يزج من الةوس إذا بنع فيها
 عَرَّة حَ


كاو بلغ مبلفاً، هُ ملماء الأجير نطلب أُجرته ، 'فتلت : هالك ما تزى من المـال ، فإن كنت
 وانطلةقوا سالمين ، فقال صلى الهُ عليه وسلم :
 الهُ بالصدق ، وهو أن يكهق قولَّهُ فَلُه
-•• • - مَنْْ أَكْرَ أَهْجَرَ

الإهجار : الإخذاش ، وهو أن يأنى فى

 هُهُرْا لهجْر الهعلا، إياه .
يضرب لـن يأتى في كامب بما لايعنيه .
 اسْتَمْفَرَ رَقَقَ

الاحتيلل ، وهوأن تذ كرالغائب عناك بسو، ،
والمثنى من اغتاب خَرَتَ سترَ الله، ، فإذا الستغفر رَقَع ماخَرْتَ
准


 بالتشديد ، ويروى عن عر رضى الله عنه :


 الجبل وجَيَتَت على باب العار ، فيئسوا من








 الصخرة عن مكانها تق دخل عليهم الضوr، ، وقال الآخر : اللهم !إكُ تعلم أنى هَوِيتُ




 فانفرجت الصخرة حتى لو شـاء الاقوم أن . خرجوا لمّدروا ، وقال الثالث : اللهم !انك

 عندى وخرج مغاضِبًا ، فر بيت أُجره حتى

جَرْمْ قذم على أْعاب الفرم لِيصيب منهم



 أَرَ مثلَّ سمنا ولا عظا وعِيرٍ مهـا من زهبج


 وليس يدرك إلا على فرسك هنا ، ،ولا يزى إلا بليل ، ولا بِاه غيرى ، قالن كَمِميشُ :




 F عَ فَسَوْفَ تأتىى بالهوَانِ أْهَنَكَ


 أهله، ،وقال في نفسه : إن سألنى أْخى عن

 له : أُبن الفرس ؟ قالل : كَوَّل ناقة ، بال : فـا

أى مهلكة له .


 ومثلُ قورلمُ
و
و و
伍

 لقوت الإنسان المنى يقيمه ويكفيه بن الانبن:


ومثلهُ في هذ المهنى قولْمهم :
 يضرب لمن يلزمكك خيره وشره و إن كن

ليس بسستحك القزب .
 المازنى للرَّ بيع بن كَبْبَ المازنى ، وذلك أن أن







. أى میى أْثْرَتْ ؟ .
يضرب للأمر القديم ولالرجل ـخرف قِل
وقت الخرف .
وقال ابن الأرأبى : بفرب للانى يطلبُ
مالا يناله ، ويمن القائل بـ ألسنانه إذا كان صغ
قال : : وهذا هــل قولم : هِهات طار
غرابها يُرُ ذلكّ.






 تدم الهـهـ
 له عِلة ، نمرعه الر بيع ليقتله ، فقال له تنفذ















بِضرب لن أَفْتَتَ من قوم تد أَخِذُوا
وأصيبوا .



قالِ أبو بيد : وهذا الثـبر أراه قيل فـ كالِّ صِفِّنِ :


- مَهْمَهَا
 - مالَ فيها






 هارسلو مثـلا

مايقول .
鬼


 زَرْهَه خيث أَدَّى إليه الشبه ، وكَلا ألقولين

我 - 11
وَذَبْْبَهِ فَقَدْ وُقِّ

والذبذبَ : الفرج




وهو القياس ، المعنى مَنْ بَسْمَع أخْبارَ الناس



بِّربِ المَخْذْوُول


.




أحد وعشرون ذ:كا
: وأما الـلى الآخر فی قورا




للر بيع : ما يقول المُيخ ؟ فال : يقول :


فأمر بإطالة ، واستحسن من الريع
هذا الغعل .

قال القُلَاَخ








والتكادم : التَّتَاضّ .
بضرب مثلاً للسبناه تهارش
؟ السانخ من الصيد : ماجاء عن شمالهك


والْهَعيد : ما الستدبَرَك كـ
وأصل المثل أن رجلا مرت بـه ظِباث


وكتب الشيخ على أبو الحسن المى الأديب البارع وقد وَفَد !ليه ابنَ الرُ بيم'




 لَوْ كَنَابَاْهُ .
.
Bَ
يقول : من كان ذا جِدَةَ جَادَ متاءُه
يضرب لم كنت له له أنعوان يندرونه

 لك ، أى كل مافعله مَرْضى ، يعنى لابدَّ أن


يضرب في عز الإخاه .



أتروض عرسك بِد ها كَبرَتْ
وَ وَنِ الْ
فم يسمهه المنصور لضْفغ صوته ، فقال

إليهم أموالم ، جـبل أك كم الأموال على يد الأنب والأقياسَ على يد الـكلمب ؛ ،

قال لم : إن شنّت جززت نَوَاصِيك وخاليت سبلـك، ،وذهبت بأموالـ<، ،وخليخ/سبيل أولادى ، وذهبح بأموالمل ؛ وبلغ ذلك

 فأتاه أ كم فقال : إنك لفى أْموال بئى أسـ
 هَوَان أَهله ، فأُرسلها مثـا

قالوا : معناه من أَحَبَّ فَكَنِّ وْاحتال لَ يُ يُبُّ، والطَّبُّ : الحِذْقُ
 هِنْ لَ




. وذلك أن نُعَس الــكلبَ دإمَ مُتَّصل

وقال :


 بضرب مثلا في اليأس عن الثي، . (

الذئب ، حيث كَلَّفه ما ليس فى طبعه . يضرب لمن يلى غير الأمين
قالوا : إن أول من قالن ذلك أك كْمَ بَ بن
صَيْف ، وذلك أن غامر بن بيد بن بن وهي

 امرأة من بنى أند ثم من بنى حبيب، وأغار

 وأغار بنو أسذ على بنى اكلب - وم بنو
 ابن عامر على خاله أ كم ، فقالل : ادنع بالى

 أبوه صينى : يابنى لا تمهل ؛ فإن الـكـب إنسان زهيد إن دفـت إليهُ أموالمم أمسكها و وإن دفعت إليه الأقياس أخذ هن المهم النداه ،




 . ميناه الوت المجديد
وقال أبو عيد : الموت الأحمر معناه أن
 فى عينه حراها أو سمراه كما فال أبو ز بيـد الطانُى فِ صِفَة الأسد :

رَأَى الْمْوْتَ بِلْرَيْنَيْنِ أَسْوَدَ أَحْمَا
وفى الحديث (ا أسْرَعُ الأرض خرأِرابً
البصرة بلموت الأمحر والجوع الأغبر ه ه .

الحَيَاَة النَّمِّمِمَةِ
السَّجَاحة : الشُوُوة واللين ، ومنه : وجه أْسْحَحُ ، وخْاُتُ سَجِيح ، أَى لين .

 وهو الضضب، ، أى مَنْ غَضِبَ على الدهر طلا غضبه ؛ لأن الدهر لايخلو من أنى . ج




وبروى (پ على الحَوَايا ه، ه .
يقال : إن المثل قِبيد بن الأبرص ، كاله
حين استنشُده النعانُ بن المنذر يوم بؤسه . قال أبو عبيد : يقال إن الحووايا في هذا الموض مَرْكَ من مراكب النساء ، واحدنّها حَوِيَّة ، هال : وأحسبِ أن أصلا قوا قوم قُتِكُوا

نحُحِما على الحوايا ، فصارت مثيالًا .
يضرب عند الشدائد والخارف .

$$
\begin{aligned}
& \text { والسَّايايا : مثلُ الحوايا . } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$



ألدنية ما أَحِبُّ وأختار .
قيل : الثلّلأوس بن حارثة .

قال أو عبيد : يقال ذلك في الصبر على
الأنى والمثة والمل على البدن .
قال : ومنه قول على رضى الهُ عنه : كَّنَّا
 عليه وسل ، فب يكن منا أحد أقرب إلى العدو منه.
قال الأصمى : فـ هذا قولان تالل الموت الأحمر والأسود شبه بلون الأسد ، كانه أُسد




 أقتله






 فأجابه كَكْحَبُ : أَحَوْذَ㐿 فأَقْمَ


 قَ



 نَانِّ ابْنُ شُؤْ بُوبِ جِسُور غَشَهُشَمُ
 بك فـ فيه هلا
 خاطره.
قالل الشاعر :
اخْفَظْ لسانَكَ أَهِ الإِ الإنسان

كَكْ فِي الْمَقَابِرِ مِنْ قَتَلِ لِسِاَنِ


- ع - rV



 فقال هل : أما نستطيع أن تكنيفى هـنا
 من الليون حت غلموا مكانه ، وانطالق إليه
 وفُرشُه عُدودة عنده ، فتّزل عنده الرجل




 دعونى أقتله ما قتل أبى ، قالوا : :حتى تأثى

فلما انتهى إلى ذلك المكان وجد هُثَيًا قد سبقه وأخذ الالل ، فأسف ورجع يؤامر

 يظفر بكاجته ، فزج إلى منزله كانه لايملم بشى بما كان ، ومكث أياًاً ، غم قال لامرأثه : إنى مستودعك سراً ، قالت : إنى أنى









 سَلَبْتُكَ يَا ابْنَ شِبْبِلْ وَصْلَ سَلْمَى







重 أول من قالل ذلك خِضْر بن شِبْلِ



 بك









 لَوْ كَنَ عَبْدَكِ إكْرَامِيكَ مَقْبُولَا


 هُ

وَسَوْنَ أَبْتَ


药
قالل المفنل : أول من فال ذلكع الحأرث

 ضاقت به الأرضُ ، وعل أن غُطْفَن غيرُ






 وكان النعان قد ضرب عِ


 فدخلالحارث ، وكان من أحسن النابِ







 لالهيَ ينك نيا كا ، ثم أخذه وكتفه ، وقالل:




 ابَجَدَد : الأرض المستوية يفرب فـ طلب العافية

وn
-

(1)
(8)



 جضرب للارجل يُدخل فـ القوم فيأخذ -
 أدراج السيل : طرقُه وجالر به ه يضربب الـا لا يِدز عليه (1) اللخافيق : الشقوق ، وأحدها لانفوق




أى من غَلَب سَلَبَ، قالت الخنساه :

إذ النَّاسُ إذْ ذَالكَّ مَنْ عَزَّزَّهَ
قال لالفضل : رأولُ من الـلـ (ابن عزبز)





 اللنذر ، فقال : اقترعوا فأيمك قَرَعَ خليت ،


 فَأرسلبا مكالا 0



أنت قتلته ؟ والترُ يسقط هن يده ، ونظر
 بقضيبه وقال : هذا يقتلك ؟ وانقتر التوم ، ، و بق الحارث عند النعان ، وأشرج خالدا قبته عليه وعلى أخيه ونانما ، وانعرف الحار الحارث
 بسيفه شاهره حتى أتى قبة خالمٍ فتـك شرجبا بسيفه ودخل ، فرأى خالدا نأتأوأخره إلى جنبه ، فأيةظ خالدا ، فاستوى قاكما ، ،

 قتله ، وانتبه عتبة فَال له المارث : لُّنْبَبَتْتَ لألمقتَّكَ بَ ، وانهرف الحارث ورَّكِبَ فرسه ومفى على وجهه ، وخرج عتبة صارخاًا



 فتتل منهم جماعة ، وكئروا عليه فجّسل الا يقصد جلجاءة إلا فَرَّهُ ولا لنارس إلا قتله ، وهو يرتجز ويقول:

مَنْ يَشْتِرَى سَيْفِ وَهْذَا أَرْهُهْ وارتدع التوم عنه وانصرنوا المى النعان يضربفى المالزة من شى تَد ابتلى بمثله مرة

 كَمْمُود













 .
 الـاءر :

 (1) فـ الفاخر

يضرب فى تدير الميثيشة قال الشاءر :

 وَمَا ذَاكَكِنْ عَعْزْ وَسُوْ جِجلَّةٍ

 أصل هذا أن رجلا سآل المرأة فقال :

 من لّن

 والباء ، والصحيح ما تقندم

 وهذا الملل عن الأمتر . يضرب في الُمَمَاتهة بالمالـ فـ ظلب الحاجة
 الأْنْيَ
وفي كلام أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الها عبه أنه قال لأهصابه : مَنْ فاز بك فقد فاز بالسهم الأنْيَبِبِ

وهالوا يينه و بين قتله ، فقلل : يا أبأميـة أَتَعْرَا وأنت فـ المدبد ؟
يضرب لمن أراد أن يمكر وهو معهور .

- © - 0 0

المُجَاهرة بالعداوة : المُبَّاداة بها ، والْمُنل

قهرا إذا م أختل إليه في الهافية والستر .
ونصب ( بجاهرة ") على تَدير أنجاهر

ويكوز تَتْتَل بفتح التـاه بِعله مصدرا ، والتقدر أجاهر فِما أطلب بجاهرة إذا ملم أجده خَتْلا ، أى بألثتل


على الماجز ، والمالة : الحيلة .

- \& o OV

النَّجْلُ : أن تضرب الرجلَ بقدم
رجلك فيتدحرج



C A




لَمْ بَيْزْ صِدْقْهُ
 أى مَنْ طَلَبَ الباطلَ تَدت به حجتُه

 نُكْح ، ثُعنى مَنْ خاصم بالباطل صار الباطل هنجِحًا ، أى ظانرا به .

豕
الاخْرِ نِبْق : الإطرا


ومى الدامية .

- © \&

قال أبو عبيد : هـذا المثل لمبد الملك

 المؤمنين ، إن رأِيت أن لا تَفْضَهَهِى بأن

 فِا أراد فيخرجه ، فإذا أنظره مَتْعه أُصابه

يضرب لمن ييطره الشىيء الئسير ويثق بغير الثقة . .


 ( 71

 نَحِبَبَ، فقال :






 أَهْلُكِ ، فذهت مثـالًا .
ص

 منه، و وإن جَهِدَ جَهْهده ، ومنـهـه المديث


الناس ولا يرزت منهم الحبـة ، والجَنْى :
 لهرط غُوْوه

 اللرأةُ وجهاه، إذا أزالت مألفيه من الشَّعرَ

 بالإطراءأأو زانما به هك فيقتصد .





 حنا أو رفنا فليترك هـ ه .
 يعطنون غليها و ينغونها ، فانيّه يوماً إلى
 صَمْغة دقيقة طويلةّ ملتو ية - فألّت عليها

 فليتكد ؛ لأهازهعت أنها استغنت بالنعامة ، ثو رجهت فوجدت العامة إمد أنــاغت الصُّرُّورة وذهبت بإلثوب .

 العروسَ إلا أهلها ؟



لأنه لا يكون مerه هَنْ يكذبه .
بَوَاهِيدُ عْزْقُوبِ








 وفيه يقول الأشجّى :

 ويروى ( بيثْرِب ") ومى مدينة الرّسول عليه أفضّل الصالة والــلام ، ويترب ـ بالتان وفتح الزاه ـ موضع قر يب من اليمامة ، وقال



أولِ من قال ذلك عبدُ الر هن بن عَعَّاب ابن أُسِيد بن أبـى الماص بن أميــة ، وكان
يقاتل يوم المجل وبرِّجز :
*

 فعرفت يده بخآته، ، ويقال : إن علياً رضى الهُ

 مَ
 بينهم الأرحام ، فلم يُبْقِ فِيه والد على والده ،


 الرجل ، ولا يعلهه كل أحد .

أى ما أَنَّرَكِ عنى ؟
يضرب لمن نفر بهد الـكون
 يضرب في اعتقاد الأقارب بمضهم بعض وعجبهم بأنفسَم •

وفي الحديث : إن أول مانهانى رنـ عنه بعد عِبادة الأوثان شُرب المُور ومُمَاهِمة


بإنا عددته حقيراً ، ألى من حَقَر يسيراً مايقلذِرِ عليه ولم يقدِر على الـكثير ضاءَتْ لِّنِهِ . الحقوق
 . بِّلْ

- مَ
 التبشُّط عليه ، وروى أْوْ عبيد (پ بَنْ صانَّنَ
 . - ع - ع - VA


قاله عَقِل بن عالِّهة المرى (1) وقد رباه
(1) هكذا وقع في أصول هذا الـكتاب" ،





(
 فى معناه : إذا اجتمع التومُ وتقَاربواوراقَعَ ينَنم الشثر فتغقووا . \& بضرب فِ استبطاه العَوْث ، ولارجل يَحِدُ ت مَمْطُلُ .

 لم يأت فى الأصوات شیى بالفتح أغيره، و إما
 كالّْنَّاء والصِّيّاح

- ع - \& •Vr
 - ع - VE


:مرو بن ككثوم :






 بالزغبة فى الآخرة والزهد في الدنيا ، فال :















$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$



 بهيش يهـك الرَّ



هَنَّس ابنه بسهم غـلَّ ذذنه ، وهى أبيات
.

شَنْشْنَ أَنْ
*



- $\Lambda$ •

الفَا
أى ها سبـب الئقر .






 أنْ مَنْ كان ف شدة وفقر إذا غَرَّرَ بنغسه

 ويرفل من جـن الخال فَ أضْ النّبُوس .

 سأل المجاجُجُ رجالا من العَرَبَ عن عَشُيرته


扣


هذا الأمر وعالجه مذ كا صبياً
－

－ 1 － $4 T$



هذا من كام أ كم بن صينى

و يروى عن（أَدْرَاجهاه）وهمابمع دَرَج
أى عن وَجْهُ الانـى تُوجه
يِوى أن زيد بن صوَمَان الَعْبُدي حين
أتاه رسولُ عائثة رضى الهُ عهها بكتابـفيه ：

ابن صُوحَان ، تأبمره بتَثْبُط أْهل الـَكوفة










次


 احنظ أو وَاُع مولاك
（1） 1 وَ



和 17


حَ

（1）



وهو أثُدُ النوابِّ نوراً . يضرب لمن يشكو صاحبه من غير أن






إله كن بشرب الالبن وهو رَيَّان . .


 بضرب لالر يض الجاه المريز الما المانب
 . له حسن يُوْنة ونظر



 رائبه ، وهذا البن حتينّ ، وسقازه العقن .




 الـكونة ، فرفع يده اليسرى ـ وكانت قد

 خرج من يده ، وأن النـساس عزموا على
 من وَوْرِ هـها .


اَخَرَ
 سمين غيرك ه .
97 97
الآثامَ
أَى من عَفنَّ على لـانها أْمِنَ عثوبَةَ الإنم وجَزَاهـ
.






 ثمنه عגدم
 ورج إلى ماهو أُسْلَمَّله منه .



في جَرْيه :


المؤاكة ، ،واللنصل: الـيفـ .
 وبنه قول آبيد :
لـا رأى لبُدُ النُّسُورَ تَطَآيَرَتْ


 * -

والمُ:اث : التى من عادتها أن تلد الإناث .


- منه خر
r






 وُقْتْحَ أُجزاوْها .

䩲


فَّهُرْ
هذا هـل تولم
** * *

تَّكْهُ مَالَا يَمْنِيْ
هذا الثلُ يُرُوْى عن النبى صلى اله







 باب، يريد لا أجلس إلا بلسا ألما أنى
 أن أَحْجَبَ عن صاحبه.

.





بضرب لمن وقع فَأمر عظم يُوْر يذل
ما يطلب منه لِيجنو ون
浣

والشَّنُ: القر برة البالية .
يورب لر لرجل يكتمل أموراً عظيمة
بلا عُدَّة هما منه .
كِ



بالك أراد فال يغطن إليهم همده .

كَنَْ غُعُ بَ بِلماكَ








 (1) البيت لمدى بن زيد الهبادى

- SITY

يضرب فَ هَدْح الِّهَناءة



خَوَّلَ كَ مَهْجَتْهُ




(1)

أى من الأنور الصّنَّار تْتج الـكبابر

- SITV

ظظرى "
(SITA

. يضرب عند صاح الأمر بعهد فـساده
أى لا شُريجزع منه اليوم

 (



 يضرب لمن يُمْ علَ على مائيس من شأنه约 فال أبو ز يد : أْصُهُ أن يكون الرج
 وارتنع عيش وجيش للأنه فى تقدِر خبر



 C

اللهُ لَهُ الألْ بْدْ






مِنْ آَدَمَ
يقال : هذا أولُ مثلٍ جَرَّى للعرب
组




 .











 ولم يزل الباطل ينغر من الحق ، يا معثر



قَ قَبْهُ
يـنى أن الرجل إذا رأى من أخيه

 قلبه وقَلَّ منه غيظه ، وهذا من قول المن أكم ابا صين
يفـرب فـ حسنالظن بالأن عند ظهور
الجفاء منه .
准
وضرب ف فا إكاراملكِئ.
ورورى عن رجل بن أهل اللم أنه تَدَّ
.



 الرَّسَنَ الْأَبَّبَتَ
الأ أبو عيد : هذا من أمثالو الطمة ،
كال الشاءر :





يضرب لمن يُوعَدُ
أى سألقاكِ ولا أبالى بك
だ
.
الداهية ، قال الثاءر :



النَّضْحُ : مثلُ الرَّشْح ، ينى إذا


؟

( 1 - 187
أى هذا هنك فأتذرى

"نَنِّ

يضرب للمعتزض فيا ليس من شأنها

 فبكل عيش يهيش الةفير بع النغى ، ومن


 والقود زاحة ، لا لا ولا cلاك ، ، وإنا شئت وجدت مثلك ، إن عليك كا أن لك ،

 يق تَ تريباً هنه
 الإِبل
بضرب اللنى يَذْهَبْ فِ الباطل تائها
, يَّعَع اي يـنيه.




 وِ أى حَرِيهِ



 مسارية رضى الشَ عنه ، فتناول من بين يدي





 أى من تصد أمر ين وأ يصبر على واحد فيخلص له ذهب منه الأثرانِ جميعا .


يـنى المطر ، والمْمِي : الإصطبل ، وأصهل
حَظِيرة الإبل .
( 1000


$$
\text { 107 - } 107
$$

أى متفرقين ، وذهبوا فَ الأرض بَبْطا، ،
تال الثاءر :
( أى الناس ـكاتسون منه ومن مثله وهو
.
وهذا كا تقول العامة (ٍ المهم احفظنا"
هن هـ هانظطا
, إنَا أورْدَ أبو عبيد هذا المثل مع فولم

من السرقة و ينسبها اللى غيره
قال الأصمى : يضرب للرجل يُمَيِّرْ
الفاسقَ بَسله وهو أخبث منه .




 عن تضأهه ، وهذا هـنى قول أنى عبيد، فإنه قال : إن دعناه أن ما وَهَبَ الهُ تعالى لمباده
من المظوظ أن يمرف للرجل حته ولا يبخسـ
قلت : وتددِ المثل حُ-ْنُ موض حقك
همدود عليك من حظك .
行
فَلْتِفَرْ


(

يضربعند الأمريَتْنُر ويكر الاختبلانُ

K I

وَمِنْ ْبَاتِ أَوْبِرْ المَكانِّ
أى من كثر صبيانه شبع من الـكأة؛ ؛
 منها ،كمر البمير ، الم الواحد ابن أوبر ،






 الدواء


رأيت تيمهاَ قد أضَأَتِ أُمُورَهَا

شبهثم بالفرث يتنأز من الـكـرش
(1) لتغرقهم ، ومنه الثلثل (1)
وقد مر ذكره.
( I OV

جبلوه نُخَالة .

النباطِلِ

وهو الاضطراب في اليكام وغُيره ، وهـــا
 الرب
 لِسِانُهُ وَيْدُهُ يضرب للشخأُت الفزع (1) الظر الثـل تمتم

ما جاءعلى أفعل من هذا الباب

أى الِ
行

نَنَّمة أخرى تد خرجت لمثل ماخرج
 أراد ابْنُ هَرْمَةَ بَرله : كَتَرِكةٍ بَيْضَهَا بِالْقَرَاهِ



 يذك كموكان عرقب امرأنه ، نطلبه بنو عها،

فبلنه أنهم يتحدَّ"ون إبيا ، فقال :




فالل هزة : إيخاطه : خُرُوبُ من من الرمية .
تلت : الصوابٌ پَكَطه خُرُوْهُ هِ يقال



وكانت تحت مالك بن حُذَيفة بن بَدرْ ،


170
وذلكُ أن النَّبِرَ لا يترض هُ هِ لأنه
. مكروه فـ التال .
يفرب للرجل لآلَيْع
"利


$$
\begin{aligned}
& \text { تهته C الزاه ، وتد ذكنها }
\end{aligned}
$$

ثالوا: : إما خُمَّتَ من بين الطِر لأنها

لأنها تأكّ المذرة ، الم الثاءر :






قال الـكمت :




!









 أنه داء وس ، فن ذهب إلى هذا التُسِير
 الأول رواه (پ قدام ضرتها "ه



 عده ذامٌا له ، فنّل على الأثشمر الزوفيان ، فأحسن قِرَاه ، فقال الضيف ؛ إذا أُحسن الْ



 هن بنى أسد .

- \&IVF أَمَّ مِنَ الخُطْبَنَ ، وأَمَّ

مِنَ الَهِقر

إلاصفرار ، والمَقِر : الصبر بهينه .

هو شَجَر ، والواحدة ألآلأه، وهى بن
أشجار الربرب، هالل :

أبالِمٍ كَ

وَألإبَا
يزاه الناس أْخْتَرَ مِنْ بِعِيدرْ
 وأْمْلُ ْمِن لَحْمَ الحَوَارِ

الأشبر الزَّفَنَنَن :



بَانَّكَ





وكان عُبَيْدَان بهد خلاك لا يُورِدُ حُتى يفرغ



 وانتجع لقان نترل فـ العاليق ، فنى ذلك
 ويصن تهُّهَ لقَان :





أزْمَانَ كَاَنَ عُبْدَاَنْ تَنَاَزَرْهُ



لا تَزَّكْوَنَ بظـلم يا بنى هُبَلِ

وتال الحطينة بضرب المثل بهذا الرائى

 ماه بأقصى اليمن لا يَرِدُه أحد ولا السباع لبعده ، وتالُ النابفة الدْيِيانى :


- هذا من الحْ
( S IV7
هذا من الْتَعْهة .
وأما قولم :

فن قول أبى حية النُّمَيْرِي :
وأصبحَتْ كَلَّةِ المثِ من فَفِهِ


هو رجل من عادِ ، ومن حذيثه ـ فِّا






 ِومئــذ فِ بنى ضد بن عاد ، فوردت بَبَرَ






أطلال' الديار : عهاد خيامها ، وحجازة



 كانت أطالال الديار قأمة ورسووهنا دارسة نهو الَّأكلُ竍 هو رجل من الهرب، زع أنها كانه عُذْرَة باستووته الجن ، فلبث فيهم زمانأك،
 فغ

انْرِّافِ السمر ، أى استظر انه



 السَّيْفِ، وَوْنَ السَّهِمْ ،وَمْنَ




وَهِنَّ المِّرْهُ

.
وقال غبر هؤلا، : بيدانن هو وادى

أَعَاِوْكَ وهذا أَرْ
(1) طو يل وقد ذ كرته فن حرف الـكا

-     - \& IV9

كان من عادة المرب إذا أُزاد الواحدُ



وذ كر ابن الأعرابق أن رجالا مبـ



فقال الثاءر :


وأما قولمُم :

- §

نو من قول الشاءر :
 قُلْتُ البَّاَمْ مَلَى الُمْحِيلِ



المولخوت





مَنْ لاَ ذِكْرَ
مَنْ سَلَّ سَيْنَّ الْبَجْنِ قَتُتِلَ بِ

بِبْلْ








ترقتم و إن كَ'وا يعددنها














תَقَاتَّهُ
مَنْ هَابَبَ الرِّبِّالَ تَيَبَبْرُ







كَنْ عَالَبَ الأَيْاَمَ غُلِبَ هَ






الباب الخنامس والعشرون
فيا أوله نون

يقالل : إنه وُصِ عند عند الحجاج رجلّ بالجهل ، وكانت له إليه ماجة ، فنال فـ
 عليه : أعصاميا أنت أَ عظظاميا ؟ يريد
 الأنـن صاروا عظما ؟ فقال الرجل : أنا
 الناس ، وقضى حاجته ، وزاده ، ومكث ،





 كليهما ، فإن ضرنىأحدها نفعنى الآخر ،
( 1 - 1 - 19 قيل : إنه عصام بن شهجر هاجبٌ النعان بن المنذر الآى قال له النابغة الذيبانى هِين حَجَبه عن عيادة النعان من قصيدة له له


بضرب فـ نَبَهة الرجل من غير قديم ،
 أنه خرج بنفسه من غير أولية كانته ، ، تال كثير :

 وفى المثل (» كن عصاميا ،ولا تـكن

عظاميا ه وقيل :




. فضرب بلابنى تأهاهـا




 زلك تمدها













 البالف، ، أو المظم البطّن لا غنغاء عنده ، , ورمتشت : أفـنـه .


 مـ
819.


 أى أنت بعا فـ قلبك أع عل هن غيرلك ،



.
بضرب لمن ينُرْ بوُّد











صبرت :أى شُسْتِ

- 19 - 19 -


- 

"-

وبنـد :



ى
أى : إن لى كَكْبِا مُمودا وإن لم يكن

- لى منظر

ودخل عبد الز مَن بن محد بن الأشعث


( SY•1
الثِّثَ


 غير مقيدة كا أنجهدا إذا أُطلنق كن مَذْحا ،

 غنيمتنا، ثم مضى فى الثنية فْحَّلَ عليه صخر فَطَتَتَه فتقله ، فلهـا رأى ذلك المِيش أعطوه

نَهْشَل بن حَرِّيّ :

على شَحَعَاتِ وَالْمِبَادُ بِا بَبَرِى


 النَّافِّعْ
يضرب فيمن تَهَدْهُ أو تَكُمُه عند الحاجة ه

- 197




أى صَبُور، إذا أْابها ماتكره فينُست

الصابر ، قالل عنترة يذكر حر با :
، كنذا في جمع أصول هذا الـكتاب ،
 والـيب : العطاء .

هَلْ يَسُود الْفَتَى إذا تَبَحَ الوَجْ


وَإذا الناسُ فِف الآنَدِيِّ رَأْوْهُ

فأجهب جندب :



 قال سـهد ،وكان عانثا : أما والثـى
 والدهينة ، ولقَـد أخبرنى طـَيْرِي ، أْنه













يقال : رجُلٌ جَعْدّ، ، فإذا قِدْ كان ذما ،
 أى إنهم و إن كنوا بجتمهن بالأشخاص






عليه وسل : تَرُدُدْ عن الظُلم . قال أبو عيد : أما الحديث فزكخذا ، وأما العرب فُكن مذهبها فـا الملِ نُصْرَته
على كل هال .

قال المفضل:أُول من تال ذلاكِ جُمْدُبُ


 فيهِا قال جندب لسمد وهو يمازمه ه : يا سِد









يقـال : فَرِير ، وَفُرَّار ، لوند البقر





غيره نَزَا لتزوه هو
يضرب لَن تُتَّهَى مصاحبّه .




مثلَهعلى النزّز و .
. YY.0
قاله رجل لامر أَت حين خَطَبَ إليه ابنتَ

نفلبت الأبَ حتى زوجها منه بكره ، وقال:

الِعْرَةَ فطلقَها .
يضرب في التحذير من سوه الهاقبة .
-

قال أو زيد : زهورا أن هُرْ
هِزَالًا ، فهلـكت ف جَذب ، ونجامنها مار

فَسَوْفَ تَتْتَ بَآِسِلاُ مواردا

قال : فُرَّ بسهد فن إبله ، فقالل : يا سـد
أغثنى ، ثال ســعد : إن الجكَبَن لا يُئيث، ،
فقال جُندبُ :
با أيها المر الـكر عيُ المثكوم
انصُرْ أخأك ظلألَا أو مظلام
فأقبل إليه سعد فأطلةه ، ، نم قال : لوالا

يكن ليـكنب طَيْرْكُ ، ويصدق غيرك ،
تال : صدقت .

 ويجوز أن يكونا حالين من الضمير المستكن
 أو مظاوما من جهة خصصه ، ألى لا نُسْلِّه فـ فـ

أى حال كنت .
(1)

أن يُوَّلَ علهيها

والواو والياء ، ويقال فيا : داوية ، وتخفـ
-اليا, فِهما - الفلاة تدوى فِها الريا

竍
المَرِّرِ مِنْ قَرِّ

ا احْتَلْ له من بميده

طَيْ النّهِ
يقال : إن أْصـله أن الطاير صاهت ،
ونصاهت الزَّخَم ، فتيل لما بهز بأبَا : إنك
من طير الهّ فانطا

ولِيس بن الطير بيّ باللا وهو يُزْجَرَ'



إذ

فأتَتُ بـا هِيَ أهْ

居






ز








أَموالم .
كال الثاءر :


يقول : يفدى هــذا الرجل إذا أتـكر





فينعم الـلكب ن ذللكُ وكذل.
 الـثب ظلم ه




 وأصل المثل في الخيل ، ثم اليتعهل في وثال الأصمي : النقد عنـد المانز هو النقد الحاضر في البي ، قال : وبعضهم يعّول في البيع بالماه ، أى عند الحلافزة ه وقال غيره : النقد عيد الجافرة مبعناه عبد
 أى فی أُمره الأول .

 يضرب في الدليل على الثى ، أى قد
ظهر حصول لمراد. وقر به .
( STIT التَّنُع :من شجر الجبل ، وهومن أكرم

وهذا المثل بِوى لز ياد ، قاله فی نفسه وثمعاو ية ، وذلك أن زيادا كا لمن على البصرة وكان المغيرة بن شعبة على الــكونة ، فتُونى . عامر ، وكن زياد لنكلك كارها ، فـكتب إلى الى


وقال المفصل : قالل أبو ســـلم بن أبى










 فيرنها ويُّلى إليه ذلك الطّهام والثبراب وإن الأسود احتطبَ بوما عَ جلسيليسترع فضرب بنغسه الأرض بشقه الأيسر ، ف:ام

 فآتى القر ية فباع حطبه ، ثم الْتى الحفرة فنا يبـد النى فيهـا ، وقد كان بَدَا لقومه فيه





- (Y) ثال ابن الأنبارى : قالِ ثَعلب : معناه
 لأنه صاحب صيد وحرب، والمبد إنا يكون

 - © FMIT
 تزلَّج عن القوس •


وناقرة : رنِ بلى تقدِّ سكامه ناقرة أو
 رمية ناقرة

- STIV

الزاد ، والجلب : الجلجوب البيع، أى الذا با با

 - أموالم

يضرب لمن يؤمر بإصلاح ماله قبل أن
يتطرَّقَ إليه الفَسَاد .

 نصل عريض ، أو بـه فيه ذلك . (r) والذى في الصحاح : الناقر السrم إذا أصاب المدف ، و وإذا لم يصب فليس بناقر

معاوية يخره بوفاة المغيزة ، و يشُير علين بتولِية


 على الكوفة، وقد ضمهناها إليك مع البصرة، فلما وزد على زياد كتابه قالل : النبع يَقْرَعُ
 (ا النبع " بضرب اللتـكافينين في اللهماء والمـكر ، وتوله ( فاليفرخ روعك ه فَسَّرْتهُ فـ باب الفاه والقاف .

النار : اللِّة ، ي يالن : ما انار هذه النأة
 وهو الأصل ، قال :
 وقال آخر :
قَدْ سِقِيَتْ آباكْلُمْ بِالَّنَّرِ

أى : لا رأى أْعابُ اللاء مِمَّهَا علموا
 يضرب في شواهد الأمور الطاهاهرة التى تدلُّ على عل باطها
 المْمَأة : سهام المدنِ ، والمعني أن الحر «) (1)

( YTKE
الإوَّاد
.يضرب مثلا لمضطر ينظر إلى ححب
STYO -
(i) الأْبَر



اضطرب ت سكن ، و(ناوص") من النَّوِيصن




يضرب لـن غالت نم اضطر إلى الوفاق
, STYV
. يغرب لمن قهر وهو ينظر إلى عدوه


وقد ذكرت القصة فَ باب الكاه .


原


(1) (1) قوله (. حَنَّتْتُولا هَنَّتْ

كذا قاله الأصمى ، قال : ومعناه النُ

ما قال الشَّرَّا التَّتْرْ

يقال : ناقة ضَرُورس ، إذا كانت سيبنة الغلّت عند النتاج ، و واذا كانت كذلك حامت على ولدها ، وجِنُّ كلمل شى ، : أولهُ وقرب' عهده .
يضرب للرجل الأى ساه خُلُهَ عند . الحاماه
侕
الّْقْبْ : الطر يق فن الجبل ، ألى هنائُ
تزلت وتزحف المطايا ، يعنى أنـ الأمور
بَوَاقَبها تَبينْ .





حُحبَارَى
كاله رجل اصطاد هانة نفَّتْتْ في يده؛ ؛ قال أبو هر ：بفـرب هذا عند التغيـي

نـــ، ، وقال :




الحت والمنar．
组
هنا انكان خميب
فِرب هنا الثــلـ للرجل＂الـكثير


而



（1）STM9




．

بنو آدم .


تـاورا هـكَكوا .
－كTTT等
 يكون فيه خير ．
TrT

ع ع








 عهلما ششرا يكزون شراً

ذِى الْعَرْثُ إِفْاَلَا
واله النبى صلى الهُ عليه وسلم لبالدل يضرب في التوشُق وترَّكِ البَخل
2
;عوا أن الضَّنَّهَ رأت سَنَا نارِ من


النار خير للناس من حَمْتَهِ
يضرب لمن يفرح بـا لايناله منه كثير
-




_كفتح وكفرح - بهأ وهrوا ، أى أنست بـ

- STE.
الركُثْ

- STE


وميمى هذا المثل أن اللضبان إذا نا
زهَبَ غَضَبُهُ
- STRY

أى بعد ما أصابهِ بِشَّهُ

 مكروه لا كَخْلْصَ لَ منه
( ST\&
لِلِّةَ : القوة ، ويراد ههنا أن الزمان أَثَّرَ فيه .
(1) ${ }^{\text {Mo }}$

الْنَّدْ : الأنى وَقَعَ فيه الدورد

(1) الأروم - بوزن صبرو ـ أصل

الشجرة وأصل القرن ، والنقد فـره المؤلف أى أرومه مؤتـك .

RKOT







 فيا شـركاوْ وأعابه ．人－YYOV يمنى أن القَرْحَ إذا جلبِ


圌

كقولك ：يُدْا بِيد ، أي تَمْمِيلا



 مضر ، أى أييعُكَ ناجزاً ، وهو نصب بِلى
（1）جلب ：تثرت جادته
（YO）

 ．


年
هذا يروى عن أمـــر المؤمنين على رضى الهُ


！



تَبها＂－．



任
 والنَّقَقْ ：الطيش والئنة． يضرب لمن له طَيْتٌ عند المِاممة

ويقال : العادة طبيعة تخّمسة


يضربِ فـ التحذِير

بهد الإمرار ، أى بعد ما أُسِرَّ



 الأضداد ، والنَّوْ : سقوطُ نجّم من المنازل
 يقابله من ساعتـه ، وكانت الربرب تقول :
 ذلك الوقت ، فأبطل الإسلام ذلك ، ونز



 الأصل : الارتناع ، والشَّوْلُ : النُّوقُ التى ،

 الحفب، وهو احتباسي المطر ، والبارح : الريع الحارة فى الصين .

 الراكب ، وقوه ه هذا a إشارة اللى القَدَح
 بشر بة واحدة لايكتاج الى غيرها . يضرب لمن يكتفى فن الأمور .وأيه ، ولا يحتاج بلى رأى غيره
-
ويقال (» الغرائبَ لا القرائب "
قالن ابن السكيت : التزيعة : الغر يبة ،


 ونصب 0 الزنأع " على تقدرِ تَزَوَّجُوا

الثزائع ولا تَزوجوا القرائب ، وقال :



الميامة : طاتر مثل الحمامة ، وهى التى
تألن البيوت ، يعن اُْرُفُتْ بهم ولا تنفره


 :

 ．
－\＆
 به ماء عُذُو بةُ ، و بِهده ：
（1）＊


له هالة كبيرة .





 إن رجالا من بنى هنـد من كِنْذَةِ يعال 4




 （1）النـوس ：الــريع النّهاب لوردد الأ，خاصة ، قاله اللاث

كُعِبِ والآخر بارخ ．

ول大نمها متـارو يان فـ قلة الطير ．
و النَّيطة ：با يصيبه الجيشن（1）من شی،
دونه يينة الحى ، والزأس ：الرُّيبّ، ومنه ： ${ }^{(r)}$ 当

خز يطع فيه.

بضرب لمن استعان في طلب حفها بن
بطم فی احتواهة فاله .

بضرب لـن طلب الأمر بِد ماوَلَّلَ
佂－ETMV



 وقال الشاعر ：


ويضة القوم فـ كلام البؤلف ：أى ساحتّهر （r）صدر بيت لمبرو بن كثوّم ، وغجزه： ＊ندق به النهولة والحزونا

بفرب لئن يقل خيره، ، و إن وقع لم يَمُمَ




أى غختلفون ، والأخْيَفْ : النـى اختلفت


 المصدر ، وهو اختلاف المينين ، والتقدير :


 يضرب فى اختلاف الأخلاق .

البَغْى : الظطم ، و إما جهلهم شَجْرة البغى إشارة إلى أنهَم ينبتون وَيُنْمُونَ عليه .

يضرب لمن جاع ، ومثله (ا صاحَتْ



النار ، ألى المُمبهة وتُود د نالِرِ العداوة .



 و يصير إله ، و بعضهر يرو يه بالفتح فيقول :




أو ساء توله .

الدَّ بْ بْ

 .ابِل هَمَل مُرْ بَعَة .
يضرب لمن بشكو جهد عيش وعلى وجه أْ الرفاهية.
. STVF


إذا وقعت فِها قطم متفرة .
(1) فـ اللــــان (1 ووقت فـ الأرض ضروس من مطر ، إذا وقع قطع متفرة ، ور ،


 والضرس : المطر هنـا وههنا ه اهـ .



وهذا يروى في جديث مرؤعع - RYAT ضَبَارة وجَدْرَة : رجلان معروفان بالؤُم



任
أى حاذق وابن حاذت كَ وأصله من

*

- SYVA

كانت المربَ إذا أُرادت خِرْ ْبَأوقَدَتْ


( أَطْفَآها الشُ

- STV9 عِنَ النَّدَمَ مَىَى القِوْلِ

بضرب فَ ذم الإ كثّار

"


ماجا، على أفعل من هذا الباب




 رجلين : أما أحدها فثاعر سفـه ، والَاءخر نانبك ، فأيها أنت




- ZY

هو رجل من بنى ذُهْل بن تَعْلبة بن





 الـكـذب فيه ، واستحاعته أن صُصاحبه مَتْوْم

## 筑

 هو رَجُـل اختلفوا فى المها ، فقال أو اليةظان : هو سعد بن ألثز الإيايى ، وقال ابن الـكلبى : هو الحارث بن ألألغز ،
 زعهواأن ءروسه زفت إليه ، فأصاب رأّ





وهو القألّ :




2Y19 - أَنْـَعَحْمْنْ خَوَّات

يعنون خَوَّات بن جُجَير صاحبَ ذات
 وقالوا :
.

هو رجل من بنى بدر القيس ، والمّهُ بريعة ابن عرو ، وكان فَ طَر يق ابن أْلْز وورُوُر

 (1) النحي

隹
هو أحد بنى تَمْ اللَّاتِ بن ثَعْلْبة ،
 الأشتر (1) ويكى أبا الـلكلاب ، وكان أنْـَبَ العربِ وأعظههمه كَراً . وأما قولمُمْ :
, ETAT
فهو من الـنـبب ، أخْذًا من قول
(r): الثـاءر


وكَنَّ كَيْلَ الأْخْيَيِةِ تَنْدُبُ

STNV ـ أَنْسَبُ مِنْ تَطَاةٍ



 (r) البيتان من شـر أبن تام حبي حبي بن
 حيث أثى بالاسم مكبرا لي زن زنة جميل وجبيب،


 (r) وقع فی كثير سن أصولهنا الـكتاب







وجل يقلهبا فن كنه ويقول :





غ خَرج حتى أتى قُتَّةً


 فانشأ يقول :





*





 فسى " حوْزة ه باسم هذا المضر . والحورّة فن اللعة : الـكركة ، قالت همرة

بنت الملارس لهند بنت العذافز :
 نيطَتْ بَهوى مُمَيَان عَاهِر



 غ من بنى محارب، والمهه غامن بن الحارث .

 فی صَخْرة ، فأُعبتْهُ ، فقاله : ينبغى أن

 اتحذ منها قونسا ، وأنتشأ يقول ه




صنيَحَ الأول ، فأنشأ يقول : صوت معه اضطرب -

 !


تَبَيَّنَ لِي سِفَهُ الرتأَيِ مِيِّى

وقال الفرزدن حين أبان النَّوَارَ زرجتَ
وتصتُه مشهورة:



لَكَانَ

- أَنْحْ مِنْ مارِيةَ




- زَ

الْرُشُشِ الْأَكارِيَّهِ

وذكك أنها ولَدَتِ الـِمَمَكَهَ لز يادِ العبسى ،

لاَ بَرَك الرْجْ أَعُرذُ بِابَكَالِلِ مِنْ سُوء الْقَدَرْ


ث

الثانى ، فأنشأ يُول :


وأمكن الهير وَوَلَّى جَانبَا

ث فومى عيرا نها ، فصنع صنيع الثالث ، فأنشأ
يقول :




فصن صنع الرابع ، فأنشأ يقول :


أَخْزَى الْالِهُ لُ ينها وَتُـدَدَهَا


 فـكسرها ، ثم بات ، فلما أصبح نظر فإنا 1
 الخيل والد عامر بن الطفيل ، ور بِيَحَ المُتْتْ ين



 وإلاَّ فهم






 فولدتهم و بحل واحد عالا
 وربيعة الأحوص ، فأما خالد فُسْمِّى الأصن

 وأما ربيعة فسمىالأحوص لصِعَرَعينيهأهنه
 (1)- 1 Y97

بنت هالال بن نفالِ بن مُوَّة بَ ذُ كَوَّان
(1) انظر شكح الثل رقم


 فقالت : الر بيع، لا ، بل قيسْ ، لا ، بل بل عارة ، لا ، بل أنى ، ثـِكْتُهم إن كنتُ

أَرْرِ أَهم أْضضل .
ولا يقولون (ا مُنْحِبة " حمتى تنجب ثالاثة
 أيُّ َبِنيكِ أفضـلـ ؟ نقالت : وعَيْشِهم ما أدرى ، إنى ماحلمت واحدأ إمنهم تصنعا،


 على مأة

 .

هي أبنة هزو بن عامر فازبس الضَّحْياهـ، ،
 (1) تقوب : رثاُ اللبن ؛ ؛ إنا حلبه على
 الرثيئة ، وفى الثلا : إن الرثيئة تفثأ الفضب ( الظر المل رقم
 !إما قيل ذلك لما يثبت عليه من الآثار .
فنو هن وول الثـارُ :


 لأن الزجاج جَوْهر لاينكتم فيه شیه ، لـا فـ جرهه من الضياء ، وقد تعاطى البُلْغَاء

 بأوجز لفظ وأتح مسى ، فقال : يُسْرِ ع إليه الـكسر ، ولا يقبل الْحَجْه


 وقد قال شداد : الذهبُ أبقى الجواهر على الدَّنْ ، وأصبرها على الأه ، وأقلها نتصصانًا
 إذا كان في معدار شَخْصِه ، ومَمعِ جواهِر




وعهدَ شَهْسٍ ، والُْطَّلبَ




الأشجبى تَنَحَهَ غزالة ، فُبسجا عنه ، فقال
جَبَهْاء:


في أبيات عدة ، نقال التيى :


فقال جبياء :





بنكا العنز -



 في الزجاج أحسنُ مبنه فى كل معـنـن ،




 بيوت الـكرام وملكهم ، وهو نابّن وِقاتل



 , ولايتداخل بحت حيطانها ريع الغهر وأونسان








 وهواء وضياه ، ومرآته المركبة فی الحانُط

من الذهب لزسَبَ ختى يضرب قعر الإناه ؛ ولايبوز ولا يصالح أن تُشَدَّ الأنسنان المقتلـة
 سِوَّاه ، ومِيُه أَجودُ الأميال ، والمندُ ثمرّهُ
 ولموافقَ جوهرهوهوهر الناظظر ين ، ولما حسنه، ومنه الزر ياب والصفأحُ التى تكون فِ سِّوُف



 الراجوع وقلة النصطن ، والأرض التى تنبته
 السنين اليسيرة ، وتقلب المديدَ إلى طبهعا

 وأطيب ، وسئل علبى أبى طا لب رضى الله عنه


 الأششال كل عُعْرَى .
خـسدد سخل بن هُرون على ما حاضرهِ من الخطابة والبـلاغة ، فقالثِ يهرض عليه



اللرآة على وجه الالا، ، وعلى الزجّج ، ثُ انظروا كيغ يتضاعف نوره ،و إنْ كن ستوطه على عين إنسان أَغُشَاه ور با أْهاه ، هال الهُ تعالى (-النّ نُورُ السموات والأرض ، مثل نوره كث大اة فيها مصبالح ـالآية ) فلالز يت فـ الزجاجة ور على ونر وضوء متضاهف . فا يبق في ذلك الملس أحد إلا تحير
 وأيقنوا أنه ليس دون المسان هاجز ، وأنه
 وِكذب مرة ، وههجو مرة ، وَهْنِّى مرة ، و إذا صَحَّ هَذيبُ الهعل صح تقو يمُ السان
 لأنه لا يبق فيها أحد على الماه .


 شى ، ، قال ذو الرمة :


 حشراً ، وأذنان ششر ، وآذان حشر ، لايثنى ولا أسجح : حسن معتدل ، وانظر المنـل رقم をra.

أضوأمن مرآة الفولاذ ، والصُورَ فيها أبين ، وقد تقدح النـار من قينة الزجا فيها ماه شذأذوا بها عين الشمس ؛ لأن طبع الابد والزجالج والمواه والشمس بن عنمر واحد، وليس في كل ما مايور عليه الفلك جوهر أقبل للكل صبغ وأجدر أن لا يفارته حتى كان ذلك الصبن جوهر ية فيه مينه ، ومتى
 المواء ، وأعاره لونه ، و إن كن الجامُ ذا الْالوانم
 ومن دِيباج تستر ، وأِيتخذ الناس آنِئَ لشُرب الشراب أُمع لما ير يدون من الشراب منـ، ،




 فاشتق الفضة أممأ من أنمائها ، وقالُ النبى

 .للنساء المأ من أسمائها ، ويقولون : ما ما فالان



 واعتبر وا ذلك بالتُعاع النى يسقط في وَجْه (r)

بَ



وقال

كَ كَتْوْةِ


 الثر حين رأتيانَه هو أن عنوانبا كانْ من كهس ، الَ الأصمى : وليسن شی : أشبه






هذ




攺

الدَّبَّاَّان ، قال الأخططل :

(1)


وَبِاْقَلب قلب الْ
والعربَ تقول : إن الذَّرَّاَانَ خَطَبَ
 عليه ، وولَّتْ عنه ، وقالت ت العمّر : ما أصنع




 رجلهـا نطرحته حيث هوْ، وضربها هو



 .
 (1)

قال حززة : هذا من قول الأعراب في

 أيةظ حيوان عينا، ،فانه أغلب مايكا يكونالنوم عليه ينتح من عينيه بقدر ما يكفيه الحدرامة،
 من ذئب ، وأَسْتَ من فرس ، وأَحْذَر من عَعَعْقَ ، هال : والأُعراب إمَا أرادوا بما ثالوا . الَّزلَ فَ المواعيد (



 منه ، وأْمْطَ لظر الدابة ـ وقالت المرأة من



 وأما قِمْمُ :
 فقد مر ذكره. هو خُرَتْ بن نَليفة بن نالان بن سنان

وقال ابن الأعرابى : الْأزبُّ من الإبل شَرَّ الإبل وأنفرها نفاراً ، وأبطوّها سيراً ، وأَخْْهُ خباراً ، ولا يقط الأرض .



لرجل من بنى عامر يقال له مشت


بأَمْرٍ يَتَّرَكْنِ المى يوما
رَهِينَة دَارِمُ وَهُمُ مِرَاعُ
وَجَاتْ جَيْآل وَبَنْو أَبِيَا



KrII ـ أَنْوَمُ مِنْ كَابِ

هذا من قول رُوْبَة :
لاَقَتْتُ تُطْاُ كَنْعَسِ انْـَكَبْبِ


* كَ

اللسان (ج أل ) وقد أنشد ثالث هذهالأيات،
 وأربعها فـ الأصميـات

信 هو السِّنَّوْ ، قالن الشاعر : يَدِبُ بِلنَّنِّلِ كَاِرَاتِهِ
 (2F19 جَرْادِ

 واحد ، وها الوَثْبٌ ، وأما المعنى الآلخر هِّ






 فضريوها وقالوا : أنت تانخذين كنمّ يوم هنا المقدار من السمن فتسرقين نصغه ، ففـربّ


 قد مر قوكره قَبل • (1) وبفتحها أيضا ها قاله فق القَاموس

ابن أبى حارثة الالرِّى ، وكان متئما ، فسـى

 صيف ، فقال هل : فـا اليعمة ؟ قال : الأمن ؛ لأثن رأيت الغائن لا ينتغ بميش ، قال : زدنى ، قال: الشباب : لألى رأيت الشيخ لا لا




 قالوا : إنه كان زجلاً من الثرب في رَخَاء من الميش ونهة مبن البدن ، فقال فيه

الأعشى
شَتَّانَ مَا نَوْمِي بَكَى كُوْرِهَا

يقول : أنا ف النير والشقان وحَيَّان فى الدَّعَة والرخاه

قالوأ : إنه هنا الدب" .
وقالوا فی قولم :

 والييت مشهور جـداً ، يستشهن به النحاة واللغويون ، ،ووقع في اليت ( با يوى على كورها ويوم حيان ه وبذلك يُروى .

القَطْرِ ، وَمِنَ الْنَآبَبِ، وَمِنَ


وَمنْ خَيَّاطِ ، وَمنْ إِبْرْ ، ،
وَمنَ الدِّرْهَ

-
عَيْر الفلاَةِ


" ثَوْرٌ ناشط « إذا كان بهذه الصفة .


تَيْسِ بَنى حَمَّانَ

Ci
位

 قال بیضهم : معناه أنتن،ورقال الطبرى:

القَصَبَ ، و يقال : الهعامة ، ورياد باليَرَاءَاء



=
أى أَنْرَ ، يقالْ : نَدَّ البعيرُ يند نُدُودَا
! أنا نر .

، وِّ
وَمنْ جَوْز فِ فِ جُوَالتَ
 الرَّاحةَ ،وَمْنْطَنْتِ الَعرُوسِ

وَمِنْ أَمَحْرَ عَادِ
=
هذا من التَّنَخْوَ

وَضْتَ النَّهَارِ

.
(1) فالأهوول (إنجب) بالجم، تصحيف


المورن






年 الُّسْ أَكارِبُ
النَّسُنِّانَّأِّ
 قاله زنام للمتوكل ، وقد أز اده مكى

الخروج



$$
\begin{aligned}
& \text { يضرب في المطر - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نِمْمَ الَّوْنُ على المَرُؤَةِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تَظِيٌُ الْقِدْدِ } \\
& \text { يضرب المختيل }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •الـكَفَفِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 年 }
\end{aligned}
$$

الباب السادس والعشرون
فيا أوله واو

فَضى هـه ، فكان للرجل بنت يقال لما طبَةهة فلها دخل عليها أبوها سألته عن ضِيْفه ،
 وحدها بحديثه ، فقالت : يِ أبت ، ، ما هذا بجاهل ، أما قوله ه أخحهلنى أم أَملك هِ








 ايايها ، وحلبا إلى أهلها ، فلها رأَوْهَا قالوا : وانَقَ شَنُّ طَبَقَةَ ، فذهبت مثلا . . يضرب لمتوافتين

 فقيل : وافق شن طَبَّهُ ، ، وهكذا رواه أبو ، عبيد في كتابه ، وفسره ه
-
قال الثرفى بن القطانى : كان رجل من دُهَاة العرب وعُقَلاَهْم يقال له شَنُّهُ ،











 عنه شن حتى إذا دخـلا القر ية كَقِيَتْهما



 فأبى الرجل أن يترك حتى يصر به الى منزله


 أى لم نتلل غير القاتل وقيل : جندب المّ م المجرَّاد ، وأنه
 الرمل واتع فی البدذة ، وقيل : هو فُنّْل من

 قد كثرتالؤواية في هذا المثل، فبعضهم
 روى بالآل المججمة منقولم (هجنبالصمي"
 كـون فية هلا كه ، والصواب ما أورده

 (1) بقال : جَدَبتَ الحية إذا بهـ
 من التَصْدْ أيضاًا




 وتوا فـ شددائد مـــكرة .



 وأصابت منه ، نصار مثلا لالمتقعين فن الشدة. وغيرها ، قال الشاءر :



وزاد التأخرون فيه : والْقَ فاءتنةه




 وسلم الولد ، وإذا انتطع فـ عطنها هـلـكت وهلك الولد .
ـ يضرب في بوغ الثدة متنتى غايتها وذلك أن الجمل لا يكُون له سَلى ،

 تال أبو عيد : كأهه أمَّ من أسماء
الإنساءة .


وقال الأزهرى : الأأكمل والنكا
، وس\& ونى سَوَاءٍ رَأْسِهِ

إذا وقع فی النعهة .
قال أبوعبيد : وقد يفسر سِيُّ رأسه عد شـر رأسه من الخير ، وقال ابن الأعرابى : أى أى

يضرب لمن وقع فِ خِصْبٍ

وبِوى (افـ سن رأسه،) وهو تصحيف
 حَبَوْ كَى ، وَأُمِّهِ حَبْوْكَانَانَ
رتحـذ » أم ه هيقال : وقووا في حَبَوْ كرٍ ، وأصل الحبوكر الرمل بضلُّ فيه ه . يضربِ لمن وتع في داهية عظيمة . . الرَّهْمَه : قريب من الرَمة، هيقال : رثهة ورهة قال :
 (1) هذا عجز بيت لنى الرمة ، وصدره:
 قال الأصمعى : مرخوم أى ألقيت عليه رغمة أمه ، أى حبا له وألفتها إياه ، وزعم أبو زيد الأنصارى أُن من أه أهل اليمن من
 ألقَ اله عليه ر رخمة فلان ، أى عطفه ورقته

 وقال الفراه : يَقَل وتعوا في تَيَوْطَ



Q 0

والحاه ، وها الاختلاط ، ومنه الحديث


ودوَوَرَان
بضربَ لَن وتع فَ شر وخصومة
 وَتُخيْيِ

 معروف_ ومعنى كها الباطل، قاله الـكسانُى

 أخواته ، والصحِيح الضم ، كذلك أورده الجورهر في كتابه .


كثير المُشْبُ .
يضرب لمن حَسْنت ها له
قالوا : ومعنى التنية الأ كل والشرب

بن المجر ، وكفي المسلمين دَرْأه، فأندوا الشّ

 فقال همام بن قبيصة : يا أميرَ إلملهنِن ، إنه كفاك عهله ، وم يُوِد حتى استكمل رزبه وأجله ، كان والهّ لَزَّزَ حْرُوبِ يَكزه القومُ دَرْأهكا قالت ليلى الأخيْية :

 "ُططِّ

فقال مسأو ية : اسكت يا ابن قّبيصة ؛ وأنشأ أو أنشد


\& \&

وذلك أن الثراب يطلب من التّهم
أَجْوَدْ وأَطْيَبْ


ط

شَوْطَها أو حُفْهُها

(Y)

يضرب لمن خَضَعَ بعد الإبابر

"d
 صِلَّة في الو جهين ، والنصب على معنى وَجِّهِ



 لا أرك كخطيُ ا

أى الـكا أمرٍ وجهه ، لـكن الإنسان - ربكاعجز ولم يهته أليه

سِ








وتـكون البملة في موض النصب بوجدت ، أى وجدتُ الأمر كذلك . ثال أبو عبيد : جاءنا الحـديثُ عن عن أبى الارداه الأنصارى رضى الشّ عنه ، قال : أخرج الككلام على لفظ الأمر ومعناه الخبر ،

بضرب ف ذم الناس وسُوْ مُعَاثرتهم - وroA

 وللذى يطلب مالا حاجة به إليه

يضرب لارجل يأتيك من غَيْرِكُ بـا تـكره من شَحْ ، أَى وَجْهُ المبلغ أَقْح .




سَبَّهم فِ أَدَعْ منه شيئًاً . وحديثة أن رجالًا من العرب أْعِيرَ على




الوُلْد : لغة نَ الوَلَدَ .
حكى المغضل أن امرأة المُفَّمْل بن مانك



 منتها وقالت : ابنى ابنى ، فقالت القينية :

 أى من ولدته نيو ابنك ، لا هذا ، فرجعت


ذلك عامر بن الطفيل .

 وَجْه الــا كَعِعْتُ الناسُ يَنْتِحِ

أى سمهت هذا القول ، ومن نصب الناسَ نصبه بالأمر ، أَى اخْبِرِ الناسَ تَقْلُ، ،
 والماء فى (تقلُهُه) للسكت بعد حذف الهائد ،




ويروى :
فقال سعد بجيبا له :
يَظَالُ يَوْمَ وِرْدِهَا مُزَعْفَرَا


والصواب أن يقال : يضرب لمن تَصَّر فـ
 زائدة "
: وَقَ -











 صلى الها عليَ وسلم موسى عليه الـبام م

وَحِرْت كَرَا
 ويقال : إن أول من قالل ذلك كمب ابن زهير بن أْبَ سُلْيُ ، وذلك أنْ الحارث

 فقال زهير فن ذلك قصيدته الت أولوها :





يضربَ لمن لم يكن عنده إلا



 ~ هذا سَعْ بن زيد مَنَّاه أُحْو مالنك بن


 تزوج وَبَى بامرأته ، فأورد الإبلَ أُخوه
 فقال، مالك :

الزوجين ، والعاهر : الزانى ، والمرأة عاهرة ،

 كناية عن الرَّجْجم

عن النسب أو يُرْجَمَ
يضرب لمن يرج خانباً باستحقاق
عَ
قال أو عبيد : يقال ذلك فـ الو الواحد
والمِع ، قال ابن دريد : عُقَاب مَلاَع سريعة
وأنشد

* الْ

والمَليِع والمَلَّع : المَعَازة التى لانَبَابَت
بها و وجوزأن تكون منسو بة إليها لسكونها
اللفازة ، ويكوز أن يقال : نُسبت إلى السرعة المئ
لأنها أسرع الطير اختطافا ، والمَّلْعُ : السير

وقال ثعلب : يقال أنت أَخَفَ من عِعَيِّبِ

ولا تأخذ أ كثر من ذلك .
يضرب في هالكـ الوّوم بالحوادث .

قال أبو عبيد : أُطل الوَزْطَة الأرضُ

إذا أوتعه في الورطة .

وذلك أن الحمبَارى تقفالمَّمَّعْ رتحار به


أَقَلُ غَنَاء عنك





أجلى كما جلى وأغفنى كما يغفى الا
قفوا هـرات الجهل لايوردنَّكْمُمْ

, يكى هذا من قول الحجاج للشمبى
حين خرج فيمن كن خز جر من الفتهاه عليه



الحجاج : واصدقاه ، وعفا عهن وأطلقه Z Z T WV
 (1) وقع صدر هذا البيت في أصول هنا ونا الـكتاب ( (1 لقد غنى عناك إيعاد بارق ه ) وهو





وشق : موض
بضرب للـكثير المال لايتغغ به .

قال أبو عبيد : هذا من أمثالم النائرة
فـ القدم والحديثث .

يقال : الأزْمْ اسم للدهر ، والجنع صمة

يضرب مثلا لا ورَلَّلِ وئِين منهـ ؛ لأن






الوضيعة : الحَمْضُ بينه، هو وقولا أوضع

وهو الرىى فـ الخلة ، ي ينى خذ بنا تازة فـف
هذا وتارة فى ذاك .
يضرب فى التوسط حتى لايسأم .

يضرب فن وقوع القوم فى الملـكة .


تارَضْولكَ ،
هذا بن كلام أبى المرداء رضى الشّعنه ،
 يبوز أن تكون من القَرْضِ النىىهو الدَّنّن،
 أى إن أحسنت اليهم أحسنوا اليك ، و وإن أمأت فكذلك ، وبيغى قوه (إو إن تركتهم لم يتركوك
 تعود اليهم بالإحســان ، ويكوز أن تكون المقارضة من القَرْض التى هو التَطَعْ ، ألى

 لسو دِخْلْتَهه وخُبْث طباعهمه ، وسمى النيل من العرض قطماً لأه سبب القطع ، والثل


مالطتهم ، وينشد في هذا المُنى :




重

بضرب لن لايمينك فى قضاء الحاجات


 أى أفسدت أمرا فأصْاِحْهُ .
 بضرب للثى، يذهب ويذهبَ مَنْ كان . يصلحه
( $\uparrow$ - وَ وَ



 من حديثـن أنه لانلاكر النبى عليهالصالاة والسلام



 ويثت من دونه ، لاخير فيمن لاعهل له ، ،
 حَسَتًا ناقباو ، ، وإن رأيتم منى غير ذلكَ

 وينهى عن المنـكر ، ويأخذ فيه بمحاسن (1) انظر الثل رقم ون

- SMV7 بَكَ تَارَى
 منك ما أحب
 . الأَفِنِ
 والألفِينُ : المأنون ، وهو الأحمق ، والأْنَنُ


 إذا ثر به كه ه
يضرب في فَضْل الغنى والمِدَةِ .
血 - ITVA

 هصدرين ،كما يقال : سَرُعَ هذا مُذَابابا

 يضرب فسمرعةوقوع الأمر ، ولنيخنر بالشى ت قبل أوانه .




 أى ماتُوا
اكال الأزهرى : الأنَيْ الموت

(1) ابنفس من شدة الحر ، وبـر




 (r)
(1) قبل هذا البيت قوهله :

و (ا غي مستقل ) هنا غير مرتعن لثبات
 الشرى الق في الجوزاء
 فلان ف أحو اض غتمّ ، أى وقع فـ ألموت؛ لنة في غثيم، غن ابنالأبرابي ، وحكى اللحياني: ورد جوض غتيم ، أين مات ، قانلا ج والثيّيم







الأخلاق ، وِيدعو إلئتوحيد الهّ تبالى ،

 إليه ، وأن الرأى زركُ مانينّى غنه ، إن












 عدهاً ، وأوستهم دازاً ، فإنى أرى أنمرًا








يضرب لمن خالف نصيخة. .
 ابن كلاب ، قاله أوه هلا تتل (1) عمرو فلم رين إليه ، والثيل هكذا يضربي ، الوار في

(أَّوْوَى دَرْمٌ
هو دَرِم بن دُبَ بِن مُرَّة بن ذُهْل بن
. شيبان
قال أبو عرو : كان النعان بن المنذر يطلب دَرِمَا وجَعَل فيه جُعُلا لمن جاه بهِ أو أو دلَّ عليه ، فأصابه توم ، فأقباوا به إليه ، فات


قال ابن الأُعرابِى : حَشَمْتُتَ أى أخحجلته
 هكذا رواه ابن كنوة . بضرب فى استكثار الحر يصمن"الثى،



 (》 وأهل عمرو قد أضنوه هي

رِقَاع : اسم رجل كان شريراً، يقول :

أوفرنا شراً ، قالل المؤرج : ور بما قيات فى

لالجانى على قوهس



أرَأَفُ بابن أخْيها

- وrAV

بضم التاء والغين وكسر اللام ـأى وقتوا فى داهية ، قاله أبو زيد . قلت : هذا الالبظ فى أمثاله المقروبة على
 القاضى أبى سميد، ،الעا أنه قال :أنا لا أحفظ

 ويروِ الخطاب رضى الشّ عنه لمتبة بن غَزْوَان ، أو أو لألجى مسعود الأنصارى رضى الشأ عنه ، أى أى أَمال ثقلك على مَنِ انتَعْ بك . - SMA9

تاله رجل راكب دابة، وقد مال على أحد بانبيه ، فقيل ه : ا اعتدل ، فاستطاب
 دابته .


 غلام كان يمحب الجار ية يسى بطنا فقالث:
 أى لا تقطهه إلا من باطنه ، فلما ألمرته طبق


 " يضرب للمرأة تَلِّدُ كلَّ عالمولدا . ( \& \& - 1


 ويروى "و ويل عالم أمر من جُماله "


 -


س
 لا امتناعَعَ عليك .

أى هوحْحِرِيص على ما مُمِّب ، ولا يرد

(
 قاله أبو عمرو ، وقال آخرون : أثى فـ داهية.

 ز


يضرب عند التهم بالممةوت :



行


2r99



فكاوا يقولون : إذا كبر صبيانُنَّك ميتركونا
 فضر بتهم العرب مثلا ، وقالت : أودى


 حَيَّانهَا
أى إذا وتقَوُا نى داهية ، وأم عبيد :

 يضرب لمن يكثر وَعْدُهُ وِيِلٌُ نَنْدْهُ
( SE)T
أى متغافلا ، قال الثاءر :

أَرَاد برَهْطِهِ أنْ يأكَكُونِي
أى تنافلت حتى أرادوا أن يأ كلونى، ،
 أراد هو م رهطه أن يأ كلونى ، يريد حلمت عنهم حتى استولوا



هذا قَريبّ من قولم :

* إنَّ
 يِال (》 عمرو طَوِيلُ الرداه ه ها إذا كان سخيا

أى للوفاء عند اله عل ومنزلة ، وهــا
 يضرب فی مَذ الوفاء بالوعد . وروى عن عبدالهُ بن عر أنهن كانوَوَعَدَ رجلا من قر يش أن يزّ وجه ابنته ، فلما كا عند موته أرسل إليه فزوجه ، وقال :كرهت




 الوقاية ، ويجوز أن تكَون الفاعلة من الرُّقْيَة . يضرب ف اغتنام الصحت

قال ابن الككلى : هو عَتيب بن أُسلمبن مالك بن شَّؤأة بن قديل ، وهو أبو حى من

 من الجَرْنِ فتهدهيا
 أَّْمَاوْهُهَا
أى نواحِها ، أنثد ابنُ الأعرابِ :



أْ


أى وَّرَاه الشُ وَرْيا وهو أن يأِكَل

يضربفى الدّاء على الإنـان
.
يضرنب لمن وكّ فی مكروه

كنت كثيرةَ المجارة يشتدُّ ، المشى فيها
،


الـلاله ها أى غَّرَّ عيشَ عليه ووصَلَ خخيره
بشره ، وينشد للأعشى :

* *ُموصِت ضَرَّهُ برَبِّ


 يضرب اللنى لايحسن ،ايلالة ماله إذا قدر على كثرة مالـ .
قال الفراه : يقال كانت كا لنا البارحَةَ



رتعت ، قال مصاد بن زهير
سَمَا ِبالرَّاتِاَتِ مِنَ المَطَايَا

红 - S 10




(1)

 الوَقْسُ : الجِرَبُ ، يقولُ : تجنَّبِ








EIYA

 الـبع الظاريرة .

بَا خِينَ علهـه .
الوَدْى : الـكتابة .

بفـرب عند كتان السر .


.
هنا من تول عكرمة برلى ابن عباس
رضى انٌّه



 بغرب فـ الالتصار من الظالم




ولا بِير ولا بِيْت

سץ




- KEY\&




 يَّال للأى يتَدم الواردةَ : نَارِط ،









ما جاءعلى أفعل من هذا الباب


据



;

إِّا




كُ كَ كَتَّ




(1) نَّكَ



وَاْلْ



 .


























 والشه لاينظر إليه عربى حتى أردك إلى أبيك ، وري ، ورق بينه وبين بنى عبس شـر بسبيها ، ويقال:

 قال : فإنى أشتريتها منكا بمائة من الإبل ،


 شيبان قالل لما : هل تعرفين منــازل قومك

 فانطلقت فُبرت بصنيع مروان ، فتالل مروان



 وَإنْ قَكَتْتَ كَرِيمَا غَيْرَ خَوَّارِ











 (1)
 كان من وفائه أن مَرْوَانَ القَرَّطِ بن



 فقال لها مروان : وما تَرْتَجِينَ من مروان ؟ قالت : عظم فدائه ، قال : وكم تُتجن من (1) انظر الملل رقَ






ـيغرو المِنَّ ومى منابت القَرَّطِ的 وكا من وفائه أن عياض بن دِّ



 ياجاراه ، فقال له المارث:متى كنتُ جارَّك
 فأغيز عليِا ، وذكلك الماه فـ بطونها، فالن :

 ابن ديهث فأخذذوا إبا وماله فازدج عليه ،

 فـ جوار الأشود بن المنذر ؛ فقال الحارث ؛

 وِيوى (اتعلون) هن التعدى أي تتعلون











 في أيات مع هذه ؛ فـ انت هذه يدا

 فقالت الرأة : وتُنْلى بكائة من الإبل ؟ فأخذ




 الرّسول: قد أَجارتهُ ابنتى، وليس أليه سبيلّ ، فقال عرو بن مند : قد آليت أن لا أَعهو
 بِّه في يدك على أن تكون يدي بينهما، ،
 الإِسلام ، وهو غَاٍْ ، وتد عرفنا مِنَّكَكَ عليه فأبطاها على أنها ابنةُ سبيل .
 هو أُو حَبْبَلِ الطأنى ومن حديث أن المرأ القَئ تزل به



 وتطمهه قومك ، وقالت التغلبية : رجل




بطنه وحَهَلِ ، ثم مال :



 فقالت الجمدكية وقد رأت ساقيـه



أى تتجاوزون ، فأرسلها مـلا ، أى أنك لاتهلك إلا ننسى إن قتلتها ، فتدبر النعان ككته، ، فرد على عياض أهله وماله .
قال الفرزدق يضرب المثل لسلمان بن
عبد الملك حين وفى لِز يد بن الهياَّبَ :







مى من رَهْط أْبى هُرَيرة رضى الهُ عنه


 من أزْدِ شَنُوأةه، وكان صِهْرَ أَبى سفيانِ بن


 منهم فوقَح ذُبَّبُ السيف على ولباب ، وقُمامت
 ها ، فلها قام عر بن الخطاب رضى الهّ عنه .








 عنه ، وكان سُلَيك يقِول بهد ذلك : كانِي




عَيْتْ

بِنَ الَكِفِرَاتِ لَمْ تَفْضَحْ أَخَاهَا
 -

 مرت قصتهم مستوفاة مستصصصاة قبل هنا الباب فـ باب القناف عند قولم (ا أقْتُشُ
(1) هن الجُجرين
${ }^{1)}{ }^{(1)}$ يقال : إنه كان أسَرَ عديَّ بن ربيهة


 ذلك عليك عَوْفِ بِ بُ كُكَا ، فأْمره الحارث
 إذا حَلَّ على عَدِّكِّ ، فقال عدى : أنا عدى،

فخلَّاه ، وقال إلحارث فـ ذلك :


(1) (1) - STMA


. عند ذ كز أبيها

هى امرأة من بنى قَيْس بن ثَعْبة



بنت قَتَّاءة .
(1) ضبط فـ أصول هذا انـكتاب بفتح العين وتشديِ الباءكثبداد ، والصواب أنها كغراب ، قالت امراة من بن مرة :
 جاهوا بينت المارنت بن عباد (r) انظر المثل رقَ
-rva -

فتَالوا : هذا الأَشْغَ أبو بكر رضى الهُ عنه إليه ، فأثشرف من السطح وقال : يا أهل المدينة إنِّى غريبٌ

 قبل حق ، فُ تَبْقَ دار من دور المدينة إلا


 وقال فيه الثاءر :




 وَعَهِ

 وقال الأصبغ بن حَرْمَنَهَ الاليثى متسْخطا لهذه المُصَاهرة :




(

 ابن "الـكلى الشيرفى بن العطالى فـ الرواية


 ابن عَبْد القَيْبّل ، كأوقعت طبق بشُن وتعة انتصفت بها مها ، فقيل : وافق شن طبته ، وأنشد :

وَلَقَدْ وَافَقَ شَنّْ طَبْعَهْ

- SEST أَوْلَمْ مِنَ الأْشْمَث

هو الأثعث بِ قَيْس بن مَعْدِ يكَرِبَ . الـكِنْدِ
وكان من حديث أنه ارتَّهَّ نى جملة أهل




 ومضى فدخل داراً من دور الأنصار ، فصار الناس حَشَدْاً إلى أبى بكر رضى الهُ عنه ، (1) انظر الثل رقم,

 الطر يقَ في زمن ألبى بكر رضى الشا
 بنى أَسد يقال له شُجَاع بن زَّرْقَا كا كا



 غير مُشذود ، فـكلما اششتعلت النار في بيدنه

 فكهبت مثلا
 زع أبو عبدة أهُ كان رجّلا من أهل الـكوفة يقال له طُفَيْل بن زَلَّلا من بنى

 الأعراسِ " و " ططفيلُ المرأئسِّ" وكان

 فيقال : طُمَيْلى ، فأما المربُ بابلبادية فانهـا

 الشُرابَ :وَاءِل ، وأْهل الأمصأر يسْون







أَ كَ كَ





-

 بثالاثة آلاف بهير ، وإما كان فداء الللك







(1) وأما قَولُمَ :


أمرَوجها -

هذا هثل حكاه وفسره المبرد ، وزعم

 أنه قال : الالتِّاَه على العمل أَشَدُّ من المهل،

 أنه
 تعقب العافية .

位




كَنْ فـل ذلك على الطعام واغلا ، قال
شاعرم :
أَوْغَ فِي الَّأَفْيِلِ مِنْ ذُبَبِ

لَوْ أَبْصَرَ الرُّغْغَانَ فِي السَّحَابِ

وقال آخر: :

أوْغَلَ فِف التَّطْفِيلِ مِنْ مشود


أَاَابِعَا أْمضَى يِنَ الَحـدِيدِ
وزع الأممى أن الطنيل هو الذي

وهو مشتق من الطَّفَلِ ، وهو إقبال الميل




أَدِقَّا أَكَآلوُنَ مِنْ سَقَطِ السفرْ

- S S 7

هذا من الوُلُوْ فَ الإناء

$$
\begin{aligned}
& \text { وأما قوهُم : } \\
& \text {, ST\&V }
\end{aligned}
$$

فهذا بالهين غير مبحهة من الؤؤوع ؛
لأنه يُولَحُ بكاية كل ما يراه

C

مِنَ الْأْضْ


- 1 - 107




وَ وَ




وَقَعَ نَقْبْهُ عَلى كَنِيْـِ

وَ وَحِّ أِّهِّ


الباب السابع والعشرون
فـ أوله هاء

وَلاَ يَرْعَوْنَ أَكْنَاْفَا الْهُوَيْنَا


 أعطِته المال عميل فـ فالك البلا ، فتّستوفى مالكُ من ذلك العميل ؛ فتستفيذ أْمن الطرّبق


 أحد الفريعين الآخر ، ومنه قُول الطَّهِوى

وذلك أن صوَامَبها حَسَذْهَا على أنساع كُنَّ


 أنك دَهَنْها فهو ألين لها وأبقى ، فيذهب

 فى الأقداح ، فلما صار السمنُ بيدها أَخذَّتْ

 جُغَة : هين لين وأودت الهين ، تسغى بالمين
 بل أهلك عينه . وقال أو عرو : يضرب لمن نز به بها أم
 نزل بك .
"





 نظر إليه رأى آثثار المبيد عليه .

والدَّخَنْ : تَنَيُرْ الطهام وغيرن مَا يصيبهِ






وَشَل .

يضرب عند قالة الخير ، ولششى ملايوثق
-.
بـه ، ولببخيل لا بَجُود بشى، .

 , والناتج للنوق كالقابلة للإِنسان ، والَّعَتِتْ
 ومهنى الثل : هل يكون الولد إلا لمن يكون Col
وضرب فـ التشبيه .



 يقال : إن المل سار من قول دْغَهَ، ،

أصله أن رجلا من تيم أجاج رجلا؛؛





الُرجلُ فقال : هو قفا غادر شر .
قوله (پ قفا غادر ه ه فی موضع النصب



 ويجوز أن يكون (ه هو ) هميرَ الثشأنِ والأمر


والشأن قفا غادرِ شَرَّهِ من دمامتى ،
 يمودة ، وقذ يقال : مى قفا غادرٍ بالتأنّث

. القفا يذك و ويؤن

قَ
بريد أنه لا يغارةك ،ولا تستطي أن
ت تلقيه عنك

وي عبد الرمن الباهلى : أخبرنى عن قتيبة بن

 قال الحجاج : إلى والشّ ما أدرىى ما صيّابة











الن大اهل، واللَّبُوْةَ زَبْرَّا .
Cَا
هال الأصمى : أى اهْتَدَى إليه بنفسه


国 - S (SV)
 كـدُث



ومثله :

- ESVV كال الهحيانى : الحِحِّلَا



خُغْرَةً ، قال الثاءر :
بَأْنَّ كَاَلْحِوَلَا زَانَ
نَوْرُ الدَّ كَآِكِ سُوتهُ تَتَضَضَّنِّ







( § §V9



أى َيْتَتِد فـى منعنته .
(1) يقال : ليس فـ العربية كلى فلاء



أيضاك لمن أنكر حقا يلزمه من الحقوت .



 كا لا تغارقكَ هـذه الشعرات و إن قَصَدَها

قصك

بضرب ف الاستشهاد على ألْبُغضِ .
قال الأصمعى : هو من صفات الأُعداه
وكذلك ( هو أُسْوَدُ الْكَبَدِ " و» مَ سُودُ
الأ كاد ه ه و هصْهُ السِّبَّلِّهِ قال : مسنى

ولا أدرى لعل أصله من النعت.


بضرب لمن يُنتَنْقَلُ حتى لا يقدر أن
ينظر إلي .
( SSV7
يضربِ لمن هو فَ خِصْب ونَعْتَ ، وذلك




مخ العظام ، ونحمة اليّن من الـسن .
（ I M
 وقال بسضهم ：أَى ذَهَبَا جِيعا فَاصَبَوْحَ

ولا غَبُوقَ ．
كَ
يضرب للأُمر الذى فاتَّ فلا نَطْمْعَى تَكَفَيه



والحوبُ ：الشُّةَ


فلما رآها خاب ظَنَّ وقال ：هذا الذى كنثت －تكتم
 ，راجيأه





（ 1 （9）
كذبن
التَّرِْيق ：أن تخرج يَّ الولدِ

وهو مثلُ قولم ：

－＿\＆SAT

$$
\text { حَ } \tau
$$

النَّعْبة ：أن ينكبك المجر ، والنُّبَا

يضرب في الأمر يَسْنُلْ من وُجهِنِ ؛لأن
الطر يق إذا لم بكن فيه ححارة تَتْـُعُبُ ولم



，والكسـسر، والضم بغيرتنو ين ، و بالتنوين أيضأ ويجوز（ أبهات ه بالتاء（ وأيهان ه بالنون ．

بضرب لمن لا بَطْمْعَ فيه ، وأوله ：











كَاتت : كذا وكذا بنم الشاعر ، فْعَرَفَاَ كثير ، فقال :





$$
\text { § } 190 \text { - الْهوَى الْهرَانَ }
$$


يقال له أَسعد بن قِس ، وصَفَ الُمبَّ فقال :




 فذهب قوله مثلا
 يضرب لـكل شی، قد انْتَحَتَّ أن
 وقال أبوعوسجة :
هُذَا أَحَقُ مَنْزِلٍ بِتَرْ

 يضرب لمن يُلازم شينُّا لايفارته البتة
8 مثل " قولم :

الرأس ، فإنا خرج الرجْلُ قبل اليد نهو
 والأم إذا ولد كذلك .
بفرب لمن رَّكِبَ طر يقا لايفُفِى بها
.
~



بضرب لمـا لا يُوصَّلُ إليه إلا بشُدة
وتَبَ ومُقَاساة عَنَاه ونَصَبَ


من الأضداد ، يقول : هو صاحب نتصطان فـ المروءة وفالمودة وإن أظهر لك الوداد الواد واليليَ نَّعْ عتابه ولا تَسْكُنْ إليه .
إِّرب للوامى حَبْلِ الوِ دَاد .

 هنيتًا مريثا ، اليتَ







من الجواعرَ ولأْها طُبَقِّ الاسْتِ

يعنون جُجْره المهوم
يضرب الةوم ئع بِّهم الشر ، وقد كاوا من قبل على صلح
( 0 - V






 ( 0 - 1 أى الأمْرُ فيه إليك . يضرب فی قرب المتَنَاوَلِ .

 أى هوكا تُريد طاءةٌ وانتياذا لك ، ، وحَبْلٌ الندراع : عِرْقّ في اليد . - 0 - 9
 يديك ناصنع بـ ما شئت .

. 0 .
مثل تولم :
(r) (


أَنَّ يؤْتَ
يضرب لا لا يخلف منه
?


لَ


较

تنبش قبرا .
يضرب في فَرْطِ الوَتَاحَة

 من الأنى تَنَحِّهِا من الـكَرِشِ والحَوَايَا zor. (1) 20VI (r)

 منيهلى تُقَمَ ، فلما كانت الليلة الثانيـة ألى صاحبته فقال : هذَا حِرْ "مَمْرُوف .



إلَيْتِ نَغُرَّ بها مُظْ



قال أبو عبيد : أى أصبت خيراً ولا
أُابك الضر .



للـكوت عليها ، ولا تُتْنَكَ : أى لانُـُكِيتَ




وقال أبو عرو : هنيت ولمَ تَبْكِ ، أى أى
وجَدْتَ ميراتَ بَنْ لم تبكه .
( 0 -
أى بالمّنلة الشريفة .
ويقال فى ضده :
(2011)



 الخـيسة

أى مجتمبون ، ومنه توله عليه الصهاة


 من الأنبياء ما هلك على رِجْلِ موسى عليه الصلاة والسلام

أولُ من تال ذلك لقانُ بن عاد بر بن
عَوْص بن إرَم
وذلك أن أخته كانت تحت رجلٍ



 هذا من أوقاتها .


أى سَقَطت ، وهـدأ دعاء لا يِاد به
الوقوع ، و إما يقال غند التعجب والمَنْح ، قال الشاءر :
هَوَتْ أَهُ

مهناه التعجب ، يقالل : العربِ تدبع على الإنسان والمراد اللدعاء له ، كما يقال اللديغ :

 بالملد حين يصبح ، أى مايبعث الصبحُ منه وكذلكَ ماذا يؤدى البيلُ منه حين يُمىى ، ،
 بدره ، أى منوان منه بدره م ¢ْ




 يضرب فـ بقاء طهع الولد فى إحسان الأم


 أذخل هاه السكت .
 قال أبو عبيد : معناه أمر عظي لا لاينادى
 وتال الفراء : هذه هفظة تستمكلبا العرب إذا أزادت الغاية في الخلير والشر. وأنشد فيه الأمصمئُ :


وقال آخر :

وينّد

 وتال الككلابى : هذا مثل يقوله القوم إذا أخصبوا وكثرت أموالم ، فإنا أهوى

 المعانى أى ليس فيه وليد فيدعي، ،وأنثد :

سَبْقْتُ صِيَاحَ فَرَارِيهِهَا


 ولانسبة ينهها ، إلا أن يقال : أراد هذا ليس



يضرب للاثنين ؛الى غاية يَسْتَبَقَانِ فيستويان ، وهذا التشبيه يقع فـ الابتداه ، لا في الانتهاء ؛ لأن النهايةَ تُّجَلِّ عن سَبْق









 علتهة ، فقال : بُس الرأئى رأيت ، وسـا




-الِمحْلَ
قال أبو عرو بن التَلَاء : خرج رجلان

 من فَهْ ، ونذر بهما ، فأَخِذَ عليهها الطر يقُ ،






 وهو إنا ينذ فيه ، أى هذه المصاناة لامصاناقاة

المؤا كة والثشار بة .
يضرب فی كم الإضاه .

(1) ${ }^{-}$-

المَ فرس ، وشَدَّ واشْتَدَّ إذا عدا عدا .



الناسَ لقتال الموارج
وأورد أبوعبيد هذا المثل مع قولم " لَيْسَ (1)









صلى اللّه عليه وسلم، وأما عامر فالا .


وأصل المثل أن امرأة سَتَّت وَجْجَهِّا ،

تستخين منه فقد بدا وانكشثف .
بضرب لمن رام إصلاح شى . فأفسله .
ك




(1) اللـعامص : جمع دغمومن ، ومهى







 ولا حاجةّ بنا اللى التنافُر ، ولا يدري كلا

 خرجاله ، فأْخبراه بنقدتُهما ، فقال الأمشثى
 تالل : مأُة من الإبل ، قال : وتُجْهِرْيِ من

 عندك ؟ قال : مائة من الإبل ، هال : : وثيكيرنى من أهل الأرض ؟ قال : أجيزِكُ من أهل الساء والأرض ، فال الأعشى : نجيرنى من أهل الأرض فكين, تجيرنى من أهل السطاء؟


 من قصيذته في هجابُه :



竍
ينرب
شrar - هو - بْنَ حَاذِف وقاذِف
الحانف : بالمصا ، والقاذف : بالحصا .

بالَّصَا وتقذف بالحجر .
يضربِ لمن هو بين شَرَّيَّنِ
قال اللحيانى : يقال قال الو بَّللأرُنب :
آذان آذان ، عَجُزْ وكتفان ، وسابُرك
أكلتان ، فقال الأرنب : وبر وبر وبر ، ، يجز

§
أصله أن الغراب إذا وقع فى يوّض
يبّح أن يتحوَّلَ إلى غيره .

واللير ، عن أبى عبيدة ، وقد يضرب في في الثدة
أيضًا ، عن أبى عبيد ، وتالل : ومنه قول


,
كا يقالل (اساكن الريع) أَى هو وَقُور
وَدْوع ، قَل الشاءر :
وَمَازِتْ مُذْ قَاَمَ ابُُْ مَرْوَانَ وَبْنْثُ

 يضرب للثيئين يَفْضُطُ أَحَدُها على الآخر

بقليل ، ونصب (» جزة ه هلى التميزي .
 بضرب فـ سو• اهتَا الرجل بشأن صاحبهِ . يضرب للأمر العظم النى لا يصبر عليه - 80 Y9

قال المتهس :




.
. مَرَابِّهِا
يضرب للرجل يخرج باليل يسآل الناس

. بالها عن مرابضها
ويقال : بل يثير الكطلابَ يطلب تحتها


وَتَقَلَّيْتُ
 يضرب لمن بَكَنَ النهايةَ وزاد على مارسم هـه

- $208 Y$

قيل : إن أولَ مَنْ تكلم به كُعبُ بَ





 أعلى القوم كُبا ، وقال سهد بن ألمى وَقَّاصن رضى اللّ عنه لأهل الـكـوفة : إن المسلمين

 - 0 § -

"

 الحديث (ا إذا وق الناسُ في الشر فالا تكنم





-
 .




-
الأخْغَرْ
قال الثرق : هذا من أمثاله القدمية، ،


 هيهات هيهات الجــاب الأخضبر ه أى لا لا أدركه ، فنكان كذلك .

.


 إنت على ماعهتك . :
 يوض فـ الخير وألشير ، قاله أبو عرو

الالحيانى بالتاء المعجمةمنونوقا بنقطتين ، أى كما أن هذه الألفانظ لاتقوم بإفادة كذلك هو قلت : والسبب فی ترك صرف هذه الأنماء أنها أُجبية فى الأصل ، فاجتص فيها
 العر بية لـكان وَجْهُ الصرف ،كا لوا لو بمى رجل بدَحْرَجَ لصُرِفَلأنه زنة لآيتص
.
أى فر يب الِمَّة، و ورَ يب غَوْرَ الرأى ،

ومنزءة الرجل : رأيه
( 2001
أى من أُوائل شِركِ ٪. ..

القَذْ : الـكَفَّ
بضرب اللشريف لايُرَدُّ عن مُصَاهرة
وُوُواصلة
 ، يضرب للرجل يكنب في حدينه

وينشد لمالم :
 فكم من سى يُنْنَيَ وكم من حَسَن يكَم إذا الجتعوا تلطم

وقد حكى عن أبى عبيد ، وـيووى عن أمير المؤمنين على رضى الهُ عنه بيتان فى هــذا
:المن ، ،وها



نِ جَاْلَّبْ خَيْرِ وَفَزَّاجُ شَرْ

ستحام : الم كلب ، فال لبيد :
فتقصدت نهيا كَـَآبَ فضرجت

ويروى 》 سُخَامها "بانلاه .


- Q O V V

هذا البـل بكة ، و بالأهواز أيضآ جبل
يقال له تميعقان
قلت : ولا أدرى أيهما المعنى فى المل


- SOE

يَاهَذْرِيَن ، وهو المِّنْذَار
- 20 - 99

لاتصرف ، ومعناه باطل بن باطل ، وروى

ورى



رجل من بنى يس بن حنظلة ، قال : وهذا

(




يضرب للرجل الآليل
.




يضرب لقوم غختلفين

يعنى أن فيهم الشريف والوضيع

ومثلب الثمالة - بوزن الـكنسة - خرقة أو

قالَ تَلب : إنا تقول هذا إذا أردتَ
أن تنسب أخاك إلى الـكذب
號
أى يزي يد فـ حديثه الصدق ماليس منه


أى مَّهَز يل ضبيفة
كال ابن الأرْبالى : ومن الجبحبة نار




لضرب للرجل الشرير الخييث، ، أنشد
ابن الأءراليا
لنا عِزٌّ وْمَرْمَانَا قريبٌ
ومولَّى لا يَكِبُّ بع القراد
وأصل هذا أن رجلا كان يُّتى بشنة
فِيها قِرْدَان ، فيشدها في ذن أبن البعير ، فإنا



وَعْوَ
العربُ إذا أزادت البعدنقالت : هناك
وههناك ، وإذا أرادت القرب : ثالت هنَا

خرج مبتديا بُّهله وولده في سـنـة تُعكئَ ، وضر بت له أبنية فن زهر وروضة ، فأقّل ولده

 حجزته ، فَأَبوا يتعادَوْنَ إلى جَذيهة وعرور يقول وهو صغير : هــذا جناى وخياره فيه
إذ كل جانِ يدهُ إلى فيه






 الى فيه يأكه .
807
يضرب للعبد يعمل مادام مولاه ياه ،
فإذا غاب عنه لا يهتم بأمرهـ.

 ظاهره .
 بِرب لمن جَزِعَ من الأْمَ قَبل وَتْتِ
$\qquad$

وهى التى لايدُرْى أِن طرفنا
يضرب اللقوم يكتمون ولا يختلفين

- 078
الْآْصَهَى
 أهديتَ للادُنى يَعْذِرُك الأقصى لبعده عنك
 مائؤى الأقهى ، فـكانَه يأمره بالإحسان . L
8070 0 - هوَ قَاتلِّ الشَّوَاتِ

 بأن يُكْنِنَ البى الناس فيها .
و 077 "ريوى "
يفرب الرجل يملع عليه صاجه .
87V


 وهمل هِجَا ن .


 يضرب لالحاذق فى صنعته
أى من حذة يرق حيث لا يُبثت فيه الرق ، قال الثاعر :

على نأيع إن كان في المابر|"م"

البَرْ ، والبَرَاضُ : القَلِّل ، والِعِّ : الانه الأأُم لا انفطاع عله
بضرب لمن يمطى قليلا من كثيرٍ هوَ - $20 V 7$
إذا كان يكيء ويذهب فى ميمبته ؛ ويكون هَوَاه مeه .
و - \& OVV


وف ضده ريمال :
 الز"

 الحديث أن أم سلمة قالت لعمان رضمى الهِ


كاله رجل وهو يُنْجِ بُاتنه وهو يرِيد تهامة فَحَسِرَتْ نْ ناتهن وضَحْرِّتُ和 وهو ثمر الحَوْهَ أحمر ناصم المرة .
(1) 1 - ( IOV

وهو نْبت ضميف سَّهل التناول يُسَدَّ به خَحَاصالبيوت، ،وقالوا : إنه ينبت على قدر قامة المرٌ
يضرب ف تسهيل الحلاجــة وقُرْبِ

~

ولا زهرة بيضاء ، وكان ورقَّا ورق المندبا يتسطح على الأرض :
يضرب مثلا للرجل النـى لا يبرح مـا نها
( § هV F المْفْ



 يضرب فی تفضيل الثي، على جنسه ، ، ولن يصيب الخير الـكثير .


يَرْدَعَ أو يُذْر هِيمّ سشيها ، والهُ حسبى وحسبهم يوم لا ينطقون ولا يُوْذَنْ لم . فيعتذرون

يضرب للَغَضْبَان ، ألى اصْبْبْ ماه على
نار غضبك ، فال روزبة :
با أَيها الْـَKِيرُ عِنَ الأغصن

هَرِقْ عَى جَمْرِكَ أوْ تَبَيَّنِ
بَأَيَّ دَلْوِ إذْ عَرَنْنَا تَهْتَتِ


يضرب لمن تعتمده فِا يَنُو بُكَ . قاله مالك بن مسمع لُبيد النّ بن ز ياد ابن ظَبْيَاَن التَّتِّمى من بنى تَمْ النّ بن نعلبة ، وكانت ر بيعة البعرة اجتمت عند مالك ، ولم يعلم عبيدُ الشه، ، فلا عل أتاه فقال : يأأعور ، اجتمت ر بيعة وم تعلمنى ، فقال مالك :








عنك نانقرين ،وعـن جَنَاحك ناقورين ، لاتعف طريقا كان رسول الش صلى الشأ كليه



 الطاعة ، فقال عُمان رضى الهُ عنه : أما بعد
 عليـك حق رَعَاع ثنر ، تطأطأت لم تطأُطوّ الدلأ ، ،





 ِِدَّاٌ وقوب شِداد وسيوف حِداد ، عذرنى أُشَ هنهم أن لا ينهى عالم منهم جطهلاً ، ولا . (r) (r) الصتة -بالفمهـ الالمر بكنى الإنصات ، أصـل التلدد الالثفات يميناً ونمالا (r) الا
 ( ) أجررته رسنه :كناية عن أنه تزك يصنع مانثاء . (0) لم يذك فـ فـ التفصيل غير فرقتِن .


أصلُ هذا في الأديم إذا صُنع منه شيُ خِّلت أدمته مى الظاهرة ، يطلّب بذلكّ
 وإن جمات بشرته هى الظاهرة قيل : أُبْشَرَ
 كَمَع بين لِِنِ الأدمة وخْشُونة البشرة
 جَّ ّ : اسم رجل من عاد ، كان لِيبا









 فقال : هذا حظ جد من المبناة ، فأرسلا بـبثار يضرب فـى بِاءة الساحة
 مالك بن نُوَزَّةَ

 عن رأسك ، قال : يا ابن الالقيطة إنما قتلنا



عن الإسلام
وعبيد الشّ هذا أحد فَتَّالِ الْربرب ، وهو
قاتل مصعب بن الز بير

 قال أبو عرٍ و : وأول من عمله ملك بالمِن



 خسةَ أثبار
 فـلا واحدا، و بشُبه أحدها الآخر حتى كن ونها في ثوب واحد

الشِّهَار بن الثيْاب : مايَلِّلِ الجِسَدَ، والدِّنَار : مايُلْبَسْ فونَ
(1) التقويب - ومثله القوب - حفر الأرض ، ونلق الطأرُ بيضه ليخّبج الفرخ (r) جؤاثى : جصن بالبحرن

قاله الأمصمى ، ومعناه يخلطـ الماء بالبن ، ألى يخلط الصدق بالـكذب، ولاير وب لأنه إذا خالط اللبن الها لُ يَرَبِ اللبن

 شِوَاء كان أو طَبِيخا
وهذا المل يضرب للرجل الْ ينى عليه
 ولا يتلون ولا يتغر هما طبع عليه ، قالت ابنة


 :
$\qquad$

$$
\text { - } 10 \text { MA }
$$

 على خلاف ذلك

قالوا : إن أولَ مَنْ تال ذلك الفرزدق

 وهو لايعرفه ، فقال الفرزدق : من ذلك الرجل ؟ فقاولا : جرير بن الكَطَّنَ ، فقال (r $r$ (



هذار الخالاط حظه بسوَادِ
وقال خراش بن سمير المارلى :
كَا اختار جَدَّ حَظَّهَ من فِرْرَاثه


الاقَرَقَرَ : حَوْض الركَيَّة
يضرببلارجل يستضهن ويغاب فيأتيه
من يُعيمة وينجيه ما هو فيه



يَشُوب .

يضرب اللذى يخطى و ويصيب قال أبو سميد الضرير : يَشُوب يدفِ ،
 يدافع ، ويروب : من قولم (»اراب يَرُوب") إذا اختلط رأيه ، ورجل رائب ورَوْبان ، وقوم رَوْنَكِ يضرب للرجل يَرُوب' أحيانُّ فلايتحرك وأحيانا ينبعث فيقاتلا ويدافِ عن نغسه وغيره ويرّى » هو يَشُوب ولا يَرُوب’" ،

ََنْ رَّقَبَ الناسَ ماتَ غَهَّا

 رأى عُرو بن الأحوص يزّ يدَّبن المنذر




 فلماركب ونحا قال يزيد : هذه بتلك فيل جز يتك ؟ " ويقال : هُّكَكَ ما أَمَّكَكَ يضرب لمن لا هrهم بشأن صاحبه ، إنما




 أى الحزن ، والمهوم : المزونُ生

 السَّتق ، وهو أنْ تترك الإبل والثنم بورى

لفتَى : الْتِ أُبا حَزْرَ ففل ه : إن الفرزدق
: يقول :

لالنـاظر ين ، وماله شَفَتَانِ

فقال جر ير :ارجح إليه نقل ه :
لَـكِنْ حِرَامَّكَ ذَ شِفَاهِ جَمَّة

 فضحك الفرزدف ، ثم قال : هذه بتللك
 معنى الاستحقاق ، ، أى هذه المقالة مستحقة أو بجلوبة بتلك المالة ، ويكوز ألن تسى بال با
 وقوه ( والبادى أظلم ه جعله أُطل لأنه سببُ الابتداه والمزاه ، ويجوز أن يكا يكون أقعل


*     * 

أى عز يزة طوريلة
.


(1) الفباغب : جع غبغب، وهو اللحم

المتدلى تحت الـنك ، وهو الفبب أيضا
(r)

* إن الثى بمك اللطءء بني

تَطَتْتُ وَلاَ رِمَاتُ الآلِ بَجْىِى وقد أوترت فـ المولاة كدرا

وَطاَمِسَعٌ المُتونِ ذَعَرْتُ فِيهَا
خَوَاضِبَ ذَاتَ أْرْآلِ وَغْبْرَا
وإن جَاوَزْت مُقْفِرَةٍ رَيَتْ بِّ
إلى أَخْرَى كَتَتْلَكَ هَهَّ جَرَّا
فَلَّا لاَحَ له سَغَبْ وُوُحِ
وتد مَتَعَ النَّهَارُ لقيتُ عَمْرَا


ونَدَّمَ لِلْقِرَى شطبا وز بدا
وَظَلْتُ لَديَهِ عَشْرَا مَا عَشْرَا
فذهب قَلُهُ مثلا
898
يعنى أن البعد يُرِرِ
 استحقر ومل ، ولذلك قيل: انْترَبْ تَتَجَدَّدِ

8090 ـ الْْيْدَانْ وَالرَّيْدَانُ

وهَيَّْتَتْه إذا زجرته ، فكَأن الجبان زجرعن
(1) هذا عجز مطلع معلةَ المارث بين

* آذتتا بينها أنماء

فى سيرها ، قال الراجز :
لطالــا جَرَزْتُعْنَّ جَرَّا



 عرو : كاهما وتمرا ، وقد مر ذكرا خرها فـ حرفالالكف (1)، واسم ذلك الرجل عائذ ، وكان له آخ يسى جَنْدَلَة ، وها ابِا يزِيد




ورلم نَعْرِفْ لدارك مُسْتَرَّا
فقد كان الفراقُ أذابَ جِسْمِى
وكن الیشُ بِد الصَّفُوِ كَدْرَا


إذا جاوزتها المَتْقْتْتْ أْخْرَى
وأَود مُشْمَخِرَ اللِّيِيِ وَعْرَا
فأجابه عاثذ ، فقال :

يَوُوتُ بها أَو الأُثْبَلِ زُعْرَا
r-va انظر الثلر رقم (1)
( جَ جَنَّ


- Y بإِشْفَاقِ
أى لاتـكثُ الحزن على ماناتك من


(1) * *



بضرب لقوم لاخير فيهم ولا غناه عنديم
قالن الشاءر :



يِ
هذ هـ هثل قول ذى الرمة :


با بضرب في اغتنام السرور -


 يضرب للمقبل والدبر والجبان والشُجاع وتال أبو معزو : :فلان يُعِطِّ الميدان
 § 097 أى من نُسْتَتْذَدْمر يفرب لالحقير الأليل
 بهرّب للمتسرع إلى الثـر
أى هيج بينهم خت إذا التحتـت المرب كغ عن المبونة
ك



هل مل من خبر غر يب أو خبر يُوبُ الهلاد




(1) ومن الثّل قول همر بن أبح ريبية :

قالت الصغرى وقد تيتهـا :


行 أى اشتشل بشأنك وحَعْنى

قال أبو زيد : لا يقال إلا ع:د النضب - (7).

الَمْيدَب : الطريق الواضح ، والَكلُّ :
الطر يق فـ الرمل .

( 2711
البرق : جبل ، قالوا : وهو مثل قولك

(

قد زهب .

وهى التى تَنْبُتُت فَ مَنْسِهِ مثل الأضبع
يضرب لمن يضر ولا ينفع
( - \&




 الأسقية ، هذا قول أبى المهيم ، وقال غيره :

ثمهت السقاء ، إذا جهلته تحت المثة .

أى كها دعوت الحزن ألجابك، أى الى الحرزنُ فى اليد ، فانتهز فرصة الأنس .

كانت الكرب في الجاهلية تقول ، إذا
 المظمة لمالك ؛ لأنك تأخذ مهرها فتضهـه -إل مالك فينتغج
准
ألى هو ميت اليوم أو غدا .
 هرو الضبى ، وقد أسره فقــال : الْتَزْ خلة من ثلاث ، قال : أُعرضهن على ، قال : ترَّ أِّ


 قالّ : لا ترضى بنو عامر أن يدفورا إلَّكارسًا مقتبلا بشتيخ أعور هامة اليوم أو غد ، ها هال : فأقتلك ، قالل : أمها هذه فنعم ، قال : فأمر

 ضبى ، وقد مر هن.ا) فـ باب الصاد .
-
 على الإنــان ، والمَبَلْ : مثل الثـكَلْلِ .

ماجاء على أفعل من هذا الباب

- 2719


 الشاءر :



هذا نيل بمعنى منمول

 ولا نكير عنده







بول شُري ، فقال علي :








قال الثاءر :

 STIV





 .位



لُعَب صبيان الأعراب يمتتع هــا الصبيان فيقولنها ، فن أخطأها قام على رجله وحَجَّل على إحدى رجليه هبعَع مرات,
 هذا من قول الثاءر : فَسَيَّانِ عِنْدِىَ قَتْلُ الْزُّبْرِ

،
ومِنْ ربْذَهِ
هذه كابا أنماء، خرقة يُطْلَ . بها الإبل
الـ

والاعتباء : الاحتشا).

اللَّهَهة : الحذفة والرْمْيَهُ
وزءعوا أن هشام بن عبـد الملك ورَد المدينةَ طاجا، فدخل إليه سالم بن عبد اللّا بن
 وستين ، قال : تانّه مارأيت فـ ذوى أسنانك
 الخبز والز يت ، قال : أفلا تأهه (1) الـكدنة - بالـكسر - الـنالم واللمحم


 (
 دخل دارَ همتِّه ، فأصابهم مطر وقر ، وكا ونا بيتها ضيقا ، فأدخلت كَبْبها البيتَ وأبرَزَتْ

وتال الشُرقَى بن القطاى : إنه قُعْيَس ابن مُقَاكس بن عمرو من بنى تميم ، مات أَوه

 الحَّنَّاطُ خِّ عبداً .
伿
النغلة : مايفع فن جلود اللاثية ، والثرب
 وذلك أن الضانُنة ينتْ صوفها وهى حية ،
 فينغل ماحواليع ، ومهنى هذا المثل أن الرجل


بل تقتن بها خصال أَخْرَ من الشُر

تال حزة: : إن المرب تقول ذلك ، فإذا
 بعض أهل اللغة فن دحنـــح : إنه لُبْبَ من




 وذلك أن القمر إذا طلع من المشرُ ـكون مثل قطـة غيم وأما قولم :
.

 الشى قول العجاج وهو تميتي :
*
أى يُّهلك تَنْ تَرج
 ، الصبار التشثهبة بـ والبابس : جمع بَبْبَس ، وهو الصحر|ا





إذا أَمْتُه تركته حتى أشتهيه، فانصرَف
 :الأحولُ بينه ، حتى مات ، وإجتاز مششام بجنازته رأجالً فصلى عليها


: صغيرة من بُلْأن المِن ، وهذا مثل من أثمثال
أهل الطأْ
زع أو اليقطان أن أولَ مبلٍ وَلِيـه



 فقالت العربَ : أهْوَنُ من تَبَالَة على المحجاج - 2779 وذلاع أن الكلكب بالبادية إدا ألمت عليه السحابُ بالأُمطار لقى جَهُدا ؛ لأن مَبتها أبدا تحت الساء ، وكاب البـادية بتى أبصمت


 وقال بعض بلغاه أمل الزمأن : وماعسى الما أن يكون تَرْصُ الْملة ، والَّعْع النحهة ،


 (الو كان عنده كنز النطن ماءدا ")
 أَهْوَنُ مِنْ ذُبْاْبُ ، وَمِنْ
 الشَّعْر السَّاقِطِ ، وَمِنْ قُرَّادَة



وَمْنْ تُرَّهاَتِ الْسَسَاسِسِ


،

وَمِنْ حَحَامة ، وَمِنْ جْمَّلِ

 رَكِبَ فالان بِنَيَّات الطا يق ،وأخذ يت يتعلل
.

قالوا : إنه كان رجال> دليلا خِرِّيِّتَأَبَبَ
عليه هذا الاسم ، ويقال ( هو دُعَيْمِيصُ
هذا الأمرِ " أى الهالم به ، قال الثشاءر :

كِ وَجَالْبِبْ لاكَرْقِ فَاتِحْ
ويروى » (راتق للخخرق فاتق «ها قالوا :







 الeرزدن :
(l)




اكَكَاطِبُ







هَلْ كَّْنَ




إذا كاتهت دولتها







## الباب الثامن والعشرون

فيط أولسياء


فقال : يابعضتى دَعْ بیضا ، فذهبت مثلا .

- يضربنف تعاطف ذوى الأرخام

ابنته وابنتُهُ جزّء منه.

وأراد بقوله (ا بعضا « نفسَه ، أُيدَعُوا
 قال أبو بيد : قال ابن الـكـكي :أول



 عليه ابنُ هند ، "أرسل إلى زُرَّرَرة نتال :

قال أبو عبيد : هذا من أمثال النساه ، إلا أن أبا عبيدة حكاه .
يضرب لالْمر يكره من وجهين .

وكذلك سَهرَى تأنيث سَهْرَانَ وهو الأرُرِّ
يخاطب امرأة .
位







بعضا ما أثرف على المَلكَك ، يینى أنه
مُمَرَّض المل ها مالم
ي
 نقولك حَكاَّا يكون نیيضنَ الـُقْد ، وإذا


 فالاستيثاق حتى يضر ذلكبه و براحلته عند . الحلول
يضرب مثلا اللظر فى الـواقب .



 ثم قال : ألا إن فلانا وَنَى ، فأُجابه بمثل



 -


تَطِبُ طِبْا فأْتَ طَبَّ وطْبِّبِبِ يضرب لم يَيَّكِى علها لايُسنه .

مَاَيَمْالك على الصَّرَيوَ قالَّ ：
أَأُرُوْمِنْ حِرِّغَد

－

الآَرُوق ：الناقةُ تَشُولُ بذنبها فَيْظَنُ بها
لقح وليس بها
بضربفى الأمر بريدُه الرجلولا يناله، ،
ورَكَن يناله غيره
2789
كان بن حديثه أنه كان عبدا أَّوْوَد






 فقال له صاجبه ：طإِساركل من علم الْحُوْآر،
 الأحرار ، فقال ：دِ



وتنقل الضمة إلى الفاه ، فِقال حُبُّكَ، ومنه قوله ：
 ويجوز أن لاتنقل ، والضالال ：الملاك؛ ،




ه هالك جِّذِهِ

 وكذالك ：
（1َ－
وهن البهتان






يضرب للبخيل يجود باله بعلى نفـه ．


（1）
 القول الآخر

 فأرسلها مثلاً ومثلُ هذا قولُ الثاغر


(
 يضرب مثلا لكَل أحق وتمقاء.
Y

أصله أنه لما وقَحَتْ المربُ بين ر بيعة

 فقالت : مَكار سُوْ ، فذهبت مثلاً



 يضرب فِما يــَكْرْ الخوضُ فُ فيه
(1) يفرب للارجلمن بهان أحدهما ويكرم

 واختلف فـ فائله ، والأنهر أْه لضّبرة بن جابر الدارى
 فقالت : ماجا, بك ؟ فقال : ماخخى عليك ماجطا بـى ، نقالت : وأى شیى هو ؟ دهك كَ النى دَحِكْتِ إلى ، نقالت : حياك
 .
 دهن طيب ، فوضهت البخور تحته وطاًأانت كانها تصلح البحَور ، وأخذت مَذَاكِيره
 وأذنيه ، وتركته ، فصار مثلاً لَكلى جانٍ على


وإنِّ لأْخْشَى إنْ خَطَبْتَ إِلِّمُمُ
 ويقال أيضاً (ا يسار النساه ه وكان من المبيد الثشراء ، وله ابن شاعر يفا
 .

 قُرَانَ بنَ كَلٍِّ حتى زوّت ذا طُوْى ، فلها أرادت الرحيلَ فَدَّتْ نُـْكَيْزًا ودعت شنا
 في الثنية رَتَى بها عن بعيرها فاتت ، فقال :

ناقتها ، والنساء لايحلبن بالبادية؛ لأنها عاز





الـلب بأر ب أصابع ، قال الفرزدق :





 بالسبابة والؤسطى ، وقوادم : يمنى قوادمَم الضَّعَع ، والأبكار : مَى الأبرارُ من النوق $\therefore$ : 1709
 ذلك يعاب.
بضربِ فَ ذم المُحْنِ

يضرب للانى ينرض عن الأمر.كانهـ
يشُر به ، و يضرب المتهافتِ في المثى،
(
 من شی، له فيه خير ، قال أبو عرو : وذلكّك

كَ 70 يقال ذلك للشاب يكون مع ذوى الأنشان

فيكفيهم الخِدْنَةَ
人 - 270
الِّسَارِ بَانَا
يضرب البخخيل طبعاً يعتلّ بالعُسْرِ
( 700
هال المضضل : أصه أن رجالّا كخن فنى
جز يرة من جزا'أر البحر ، فأراد أْن يَهْبرَع على





هذا من قول النبي صلى الشّ عليه وسلم
يكث على الصدة

يضربِ لن يُغْسِدُ ما يُصلحه


- ا

بضرب لمن يعسل الفعل وينسبه الـى غيره
وأصل هذا أن المرأة بَجَوِيَاحتاجتاجت إلى

 أنا بعى ، فذهبت مثلا



بضرب لن بصيب فـ التدير مرة


S770
وَسَطا
ويروى
حجرة ه أى يأَكل من الروضة ويرِبِّ
نا
بضرب لمن بساعدك ما دمت فى خير ،
كr
بَوَالِينَا إذَا افْتُقَرَوا إِلَيْنَا

 قالل أبو عبيد : بضرب للسامى عن

هجته حتى تغوته

أن رجلا عَقَرَ نة نفغرت الإبل ، فقال :
عودى فانِ هذا لك ماعِشْت
بضرب لمن ينغر من شیى لابئَّله منه .



هذه الأمتعة (1 حَفَض ه هأيضاً ، والمَجَّرَ :
الساتط ، يقال : طعنه نَجَوَرَّرَهُ
بضرب عند الثعاتة بالنكبة تصيب
ولا بلع أهلَ المدينة قتلُ الحسين بن على




بقول القألّ :





، وهِ هِ

فكانوا يفعون به ما كان يفعه بعه4 ، فنال :






قال أبو زيد : يقوله الرجل يعال
افقل كذا وكذا ، فيقول : بلى واليوم طلما ،





 يوم رأيه ، أىى كَ يوم يظهر لك مأينبخى أن ترى فيه .


يضرب لمن يُنّْدُ ولا يصلح
يَ يَ
بضرب لمن يستعجطلك وهو أبطا" منـك
يَ -
يضربـ في "رك الاع

- STVO

- $277 V$




وأنـكر الأُصمى هذه الهنة
- 


2779
"
يعنى بالنألين نوها على 'نبينـا وعاليه الصلاة والسام ومَنْ معه حين خرجوّا من السينة ، وككوا ثمـنانين إنسانا مع والده
 ثانين بقرب الموصل . يضرب لمن قد أَسَنَّ ولقَ الناسن والأيام ،
وفيا لم يذكر وتد تَدْمَ

 قد كان يأباه مُ يذلُّهله -


 فإنى قد رأيتُ الكع صُدُودًا



قال أبو عرو : وذلك أن ناتَّةٍ وطنت




عليه . وهو أسرع اللبن ريُّأـئ .

وذلك أن الريَّ الحاصلَ من الضَّيَّح لا يكون متينّا و إن كن مريعةً .
ئَ أى إن استغنيت بمـا في يَدِك كفاك مسألة الناس
(1)
 يينى أمر الحرب.
وهذا الملِ لامرىء القيس بن حُجْر

 (1) الظظر المثل رَب ( $r$ (

我 كَ الَمْرَ

 بضرب اللرجل يَكْتِلُ صاحْهِ
وقال ابن الأعرابِ: الضَّرَّاء : ماانخّض

بضرب اللغنى الانى يظنْ كلَّ الناسِ فِ
مثل
 بضرب لن يكّع هاجتين في وجه واحد
-
 ،


الار تناه : :ُرب الرِّغوة
قال أُو ز يد والأصمى : أصلهُ الرجلُ

ولا يِريد غيرها ، فيشر بها ، وهو في ذلك ينال من اللابن .
يضرب لمن ير يك أنه يُعِيْنُ ، و إنـا
(1) وهو أيضا: : أرض مستوية تأوِها السباع ، وبها بنذ من الثجر
 قال لابنه : ابْنِ لى دَارًا بكهة ، واتَّخْذْ فِها

 اللمقوشة ، وفقال : بن هذا المبزل ؟ قال
 الإمارة ولو على المجارة




-     - Z WVV




وَوَأْتِيكَ بَالْمْرِ مِنْ يضرب للواقف على الحفأثق
 أى يعترض الناس شمراً


يذه ه إذا ذهبت وييـت
بِربِ لمن تَجْنِ عليه نفـُنُ
(1) الظظر شرح الملـ رتم سا
 وكانت المولك تأَفَكُ من الشعر ، فلحتق امروز
 حتى قتل أبوه ، قـتلت بـو أْسَدِ بن خز بهة ، ، جفاءه الأعور الهعلى فأخبره بقتل أبيه ، فقال المرؤ القيس :


* 

 كيراً ، لاصَحْزَ اليوم ، ولا ثُرْبُبَ غدا،
 يضرب :لالدول الجالبـة ' للمجبوب
والمـكروه .

تُ شرب سبعة أيام ، مُ قاتل :





أَبَاحَوْا

الـدِجارَة .
قال مُصْتَب بن عبد الهُ بن الزَ بير : إما

يرُِى أنهيخنى .

279§ والها رجل كان قاءدا البى ابرأة، وأقبل
وصيل لما ، فلما رأته حَتَتِ الآزابَ فَ وجها


 الـكرامة بِّنْرَ له الإبعاد .
2790 قالها صبى كان لأمه خليل، وكان يختلف
 لثلا يمرفة الصبى بغير ذلك المكان إذا رآه ، فون الهبئ ذلك الِ أيه ، فقال أبوه : هل الم تعرفه يابنى إذا رأيته ؟ هال : نم ، فانطلق به
 نصفنَّحَ وجوه القوم حتى وتع بصره علئ

 . بضرب لمن يستدل على بعض أخلاتة.

بِبِيْته وشَارَتِّهِ
 يقال : حَانى يَسْنَانى ، و ويقلب فيقال :



غ بضرب لمن طع فـ الر. عج حتى فاته رأس

الالل ، هذا قول بمضهم
وقال أبو عبيد : ير يد أدركتُ ما أردتُ وأطلب الزيادة ، قال : يضرب فـ اكي اكتـاب المال والمت عليه والحرص عليه



إلا أنه فر من الـكَتْرة إلى الفتحة غلفتها



ينل طَلِبتَ بالْهُوَوْنَا .


 إله نفسه.
279\%

 تولما التفت إليا تأبصرها .




 أن تُرَّاهِ
嗢
المار لايمهض ، و إما هذا شَتْ تُقذ بها أم الإنسان ، يِيد أنها أهضت مارهـا
次－ （r）كا كان من حديثه أن قونا حَبَّلْوا



 فنظرها ، حتى إذا جاءت قام فتصدَّى هـ المـا
 ．
 ما حُنَّرَ
（1）الظط الثل رقم 900 （r）（r）جبوا الثعالمة ：صادوها بالجباله ．
 وَتَصِّ＂
－ 279 V

8791
يفرب فی إبقهالِل الثى؛ والازدياد م
－ 2799
يضرب لُن أراد أن يأخْذَ، و وِكره أْن －
－ $2 V$ V．
أَّ صَ
أى إذا كان فی أولا خير كن فـ آخرها مثاله
وَ وَيُؤُهُ
بظلْ

－ $2 V \cdot r$
بضرب من يغشك ، ويزع أنها لكن ناصح
يـ ـ
أى أنا فَ فَ فأَهْنَّ بِدَّعَتِّ


 هينا من الضو، ، فقيل لها : إن فلانا يتنورك ،
 ذلك رنَعَتْ معدَمَ ثو وبها ثمَ قابلته فقالت : يامتنوراه ، فأبمرها وسع معالتها ، نانصرفت نغسه
يضرب لــكل من لا يتقى قبيحچ ، ولا يَرْعَوْى لـسن

بضرب لمن عاث بخيلاً منزيا .

- SV)


وَلاَفِيمَينٍ غَيْرِ ذَاتِ

هذا مأخوذ من قول الفضل بن عباس
ابن عُتْهة بن أبى لهب حيث يقول :
 يضرب لارجل يدرك هاجته في تُؤُدة

ووحَةَهَ ، وبنشُد :
نسالنى أمُ الوليــد بَجَلَ

—

كاذبة حث .
يضرب اللهـكروه من وجهين

- §V•9



الدماغ ، وكذلك نَفْنُ المنظل عن الْهِبِدِد ،
وقال امرؤ القيس :








 (1) النظر الملك رَّم ع




يضرب للأهق .
وذلك أن الرَّهَنَّة لاهَدِير لماه، وهذا

ئَ - SVF.


أصلُ هذا أْن قوما من العرب أـيكونوا

فأخرُجوا المصنف فقالوا : بيننا و بينكِكِ كتابُ الهالآهلـكينا
(SVTI
أى طويل الشُر، لايKكا ينقضى ،و ينشّد:
إنْ يَـَكُنْ يَوْمِى تَوَلَّلَ سَعْدُهُ




ك

(1) القمع بوزن فلس أو محل أو عبّ

 وهو الحبل الانى يُشَدَ في وَسَط المَرَافى
 المأه فلا يعن المبل الـكبير
نضرب لمن يبالغ فِيا ِيِلمن الأمر .

- SVI7

عَيْنَيْهِ دِبْلُ الَجرَّةِ
يضرب لمن يلومُكَ في قليل ماكترُ منهـ
من اليوب
أنشد الر يا الثى :





 لأنهن في التيظ يكون، ولاتصبر الإبل فـالِيظ أكثر من المُس ، فإذا خرج الْيظظ وطلم
 وردت فـ القيظ خـــا الشتـد شر بها ، فإندا
 أكها وطول عشائها ، ونضرب به المثل ، ، فقالوا : يدقُونَ دق الإبل الخمسة ،





 وريقُصِيَ
 الَحْنى
الصَّبُ : السَّيَلاَنْ ، واكْتَظَّا : من
الـكِظنَّة ومى الامتلا, ، ، يقال للحر يص :
 من شدة الاشتها. .
بضرب لمن وَجَدَ بفيته و يطمح بيصره
إلى ما وراءه لفَرْطِ شَرَهِ
ת - SVYQ

 وقال بعضهم :القُوبة البَيْضَهَة ، وقال بعفهَمَ : القأبة البيضة ، والصواب أن يكون الأُوبُ والقَابُ الفرخ ، والقأبُبة والقابة - بسقوط الياء ـ البيضة ، فاعلة بمعنى معمولة ؛ لأن الطائُ يَقُوبُ البيضة ، وأصل الْةَوْبِ التَطْعُع ، (1) كذذا، والعفوظ((\#تض)،بضاد معحمة



 هَ فَلْتْتْتَبِبْ صَعُودَا


إِلاَّالْنْ نَفَسِهِ
 يُطْلُبُ الدُرَّاَحَ فَ حَبْسِ

الألُسَد
يضرب لمن يطلب مايتهذر وجوده
 الطَّرّقُ : الضربُ بالحعى ، ، وهو نوع من الـكَهَانة
يضرب لمن يتمرَّنْ في أمْ ولا با يعلم مَصًا

على ظهره من الثياب

على أن له نُووة ومعدرة
(1) كذا ، وأخبـبه عرفا عن (1 خيس الألدد ()

 . يضرب لـن رغب فی غير مرغوبب فـه، !بيضة تقَوبُ - أى تنشق وتنفلق - ـعن الفر
 -


بـربّ لمن يستعبن مضطر




 وبَنْ كان كذلك نهو لا يقندر أن مِتمد عهلى


الَمْشُ : الإيقاذ ، والتحوُّب : التوّمع


-




يضرب لمن يسأل هاجتين و يمدُ الثالثة
حرصا ، كتولم :

* لاَ يُزْ



يضرب اللصبور على الشدائذ
ودَمًا : نَصْبَ على التميرن

يضرب اللطالب شييأ يتغذر نيه ، فإذا
.

النَّاءِ
بضرب فِ حَمْ الأهر الضائر قبل أن
يعظم ويتفاقم
س

هاله أو حَبُنت





الأُشود بن يَفْرُ :




يُهرب لمن ابْتُلِيَ بأمرٍ عظمِ فرضى
بما دونه و إن كان هو أيضاً شرا

.






 جِرَى على ما أمرته ، وقَبِلَ ذلك ، ، يعنى



 والعفوظ ( يوفى الخارم ") وهو الصواب
 منه على خير .







الـكثير أيضاً .


 إنما هو الحر يص بالحاد المهم
 يمَوُد الزَّبَبِ

طولُ الـُمرَ وكثرته ، يقول : شَعَر الأذِنِ إذا
نَتْفِ عَاد فَنَبَتَ .
 يعود إلى طبه4.

أَوْنَ الثَّلَلَ


监
يعنون النسا.

يضرب فی انتالاب المُّوَل والتَّتَّلِّ عها


-

بآَرِ

2 2
أى يفعل مايفعل به صاحبه
إضرب فـ، المُجَازاة
(1) هو من قول الثاعر :
أَهارِ بنَ عَعْرِ كانِّى تَمِرْ


-     - SVE 0

يُ خْْنَ
يضرب لمن يُحبُ أن يُمْدَ من غير . إـس

- SV\&7




خُلَّه ، فقالْ الصديق :






يضرب لن يضرب عن الأحبـاب مشتعال ما لا بأس به من الأسبابُ

.




قـد ذَ كرت قصته في باب التاه عند قولم


يضرب عند الداء على الإنسان ، وهو في كلام على رضى الهُ عنه
_ - 2VO7
أى يَشْتَدُ عليه مرةً وَكِلِينُ اْخرى
- SVOV أى لا طاجة بك إلى الاختبار ؛ فانْ


العُوجُ : جم أَعْوَجَ ، يقالِ : الدهر تارةً يَوْجَجُ عليك وتارةٍ يِرجِ إليك ،

ما جاءعلي أفعل من هذا الباب

 ، بهؤلا الأبسار المثل كا
 وقال طَرَنةُ :

أَلْتَ الشَّتْوَةُ أبْدَاءَ الْجْزُرُ
قالوا : وواحدُ الأيسارِ يَسَرَ ، وواحدُ
الأبداء بده وهو الُُضْ

- أَيْظَ مِنْ

- SV7V
- 2V70






المو لVOت



إفربِ لمن يفرّر تينها




 نزاح الأثنال
يضربِ لمن لايقعر فـ النبِّوَالدَّنْ اِيَّ
يضربَ ف اليُرِ الثديد










 ";





فكـل تربن بابلارت يقندى


الباب التاسع والعشرون
فى أنمء أيام العرب

والسِّتار : جبل ، وهو في شُر امرى•
:

ع - يوَمْ الْفِمَاَرِ
قاوا : أيكام الِمِجار أر بعة أْفْجِرَة : الأول


 وهو الأكبر بين قر بشُوهَوَازن ، وكان بين هـذا الآخر ومبعث رسول النّ ضلم الشّ
 عليه السلام وله أر بع عشرة سنتة ، والـببـ
 عروةَ الرَّحَّال ، فهاجت الحربُ ، ،وسم



فيها ، ألى فَسَقْنَا
"-
بالنون المُتوحة والخاء المبحجهة


1
بكسر النون والسين غيز المِجمة
كان بين بنى ضَبَةَ و بنى تَيْمِيم
والنـاَر : جبالْ صِعارْكانت الوَفْقَة
كندها ، وقال بعضهم : هو ماء لبنى عامر .

$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { بالجم لمـكسورة والفاه والزام }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { قال بشر : }
\end{aligned}
$$

رَكَ

$$
\begin{aligned}
& \text { 部 } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

بالسين المـكسورة غير المعجهة والتاه
المنقوطة باثنتين من فوشّا كان بين بنى بكر بن وائن و بنى تميم ؛


الحَنَنْ فارسُ بكر ، هال :


زعوا أنها صَخْرة بَيْصَاه ابلى جنب عُـُخَظ ، وفى ذلك يةُول خداش :


1- يَوْم عْـَظَ
 السم ماه، وهو ســوت من أسواق الدرب الما

 ووال دُرَيْد :



 وفيه يقول خِدَاشُ


-1 - يَوْمْ ذِنى قارُ

كان من أْعظ أُيم الهرب ، وأبلعها فى

 بنو شيبان ، وهو أول يورم انتصرت فيـه
 الأصم أَحَدُ بنى قِس بن بَعْبَبة :

مكة والطائْ ، وفى ذلك اليوم يقرل خِدَّش
ابن زُهَيْر .


 الحِرَّ، وجن عليهم الليلِ فكفُّوا، وسَخِينة :

 ولعلهـا أولهت بأَكَلا ، قال عبدُ الشَ بن الزِّ بَرْرَى


ج 7



فَأَبِنْ إن عَرَضْتْ بِنَّ هِشَاْمَا


 جَبَبْنَا الْزَيْلَ سَاهِهَةٌ إلمهم عَوَابِسَ يَرَّ عْنَ الْنَّعْعَ قُودَا

V
بالمين غير المعجهة والباء منقوطة بواحدة

هَلَّ سَآلت بِيْوْمَّنْ رَخْرَحَانَ وَقَهْ

با ـيوْمُ الفَكْعْ

بالفاه المُتوحة واللام الـا كنية والجميم

 حجر بيوم على طر يق صنعاء ، فالفنج الأول



بالنون ألمفتوحة والثشين المعجهة المشدذة

 الِإمة ، وقال :




10 - ايوْ
بكسر بالام






مَ
牦
ضَرَبوا بَفِى الْأْحْرَادِ ِيْْمَ لَوَوْرُ

11 - يَوْمُ جَجَلَة
 . واحاحدة

 لبنى كاب ، ويقال هــذا الموضع أيضاً وكان اليوم بين بنى عَبِّن وذُبِيَن





*     * 

يوَ يْ رَحْرَحَاَنَّ

 .
قالوا : وها يومان : الأول كا كا بِين




بكسر الطاه والخاء المجحهة : موضع ،




ا - يَوْمٌ الوَقَيطِ

بالقاف والطاء المعطل : يومّ كان فـ
الإسلام بين بنى تيع و بكر بن وائل ، وفيه


K - يَوْمٌ المَرْوت

بفتح لـيم وتشديد الراه ، وهو اسم واد
كانت به وقعة بين كيم و بنى قشير ، وفيه يقول الثاءر :


rT - يَوْمُ الشَّقِيقَةِ

ويقال له أيضاً ( پيوم النقا هِ


 ( )

ويقال خَزَاز
وهو جبل كانت به وتهــة بِن نزار
والمِن ، وتال :
ونَن غَدَاة أَو وِدَفَ خَزَازَى
(1) كتَأَبْبُ متحيرات

- IV يَوْمْ الـغَنَلَبِ

بالض والتخفيف : ماء عن يكين جَجَة
وشهام ، وقال :

وللعرب به يومان مشهوران يقال لما : الـغلالَب الأول ، والــلُلاَب النانى ، فـ




الحصنَ وأَصْفَقَ عَيهِمَ البابَ وتِّلهم ، وفيه
جرى المثلان : لِيس بِد الإسار إلا القَتْل ، وليس بعد السّلب إلا الإسار

19 ـ يَوْمُ المشَقَّرِّ
هو حِصْن قَيَم من أرض الجِحْرَ
(1) هكنا وقع البيت فـ أصول الـكتاب

وهو لعمرو بن كلثوم ، والمروى في عجزه :

*     * ر فدنا فوق رفد الرافدنيا


- YV




نسف البلة الحور :المرينا
يوَ
 تحتها بواحدة واللال المهملة
كان بين ثغلب ووبنى سعد بن تميم؛

بتحر يك النون والميم معتوحهـا



لبى تغلب على يربوع ، قال جزير :


عارض : المـ رجل
ا

كان بين بنى شَيْبَانْ و بنى باللـك

وَيَّمْ شَقِيَةَ الَحسَنَّنِ لاَقَتْ
 قَتَلَ فيه أُبو الصرباء بسطامَ بن قيس
. الثيبانى

,


بضم القان والشين مـمجهة
كان لـَيْبَانَ كلى سَلِيط بَ بَ يَّرْوع

يَول جرير :



بكسر المهزة
كن لَتَْْبَ على يَرْوع

ฯ - يُوْ ذِى طِلُوح


.للضِّبَابَ
وكان اليوم بنى يَرْبُوع خاضة، وقال

البرزدق :



، نون ، هو كالبشر اللجَحَّافَ ، وهو جبل
وفيهِيِّرل جرِرِ:







rی - يَمْمُ دُرْنَ





 والاثتاكَ ، وقِل : بل لأنها ركب الاثنانِّ والثالائُ الابابة الواحة ، وهو آخر وتهَ
Tr بَمْمُ ََاتِلٍ
عقل : هر جبل بينه



६ז - يَّمْ سَتَارِ

بالـهين اللهـة والناه والراه الفتوة


وكاتِ الوتة بين بكر بن وانٌ وتيم، ،


هr - يَمْمُ البِشْرِ

بابلبه المنتوطة من تخها بواحدة والثين
المجتة ، هو جــل ، ويقال له ( ويوم
الكَجَّان ه ه هال الأنشطل :



وقد فها من داخل المب جيزع
(r) رونق عجز هنا البيت فـا أصول هنا

الكتاب هكنا :

*     * أدعهر يرّوى الهجيز المغورا كريف فك كلما


r على وزن هُ هَيْنِ

وفيه يقول نفيع بن نالم المجازیى :

والكِيل يَوْمَ كَحْيْل رجلة إِذْ غَدَتْ
．
§
بالفّ، ، وهو الـم ماء، ي بين بَى فزالرة

كَ كَبْبِنَا يَوْْ

Q §－يُوْمُ القَرْنِ
هو جبل كانت به وقهة بينَتْتَ وبى
عامر ، فـكانت لبنى عامر


بالياء المنوطوة موضح كانت بة وقة لبنَ فَزَارة على بنى


 هواذن ، وذكرْ بهنا الفبط أبو عبيد

 وتال الثاءر ：


－
بالةن المجمبة المتوحة ، وهو（ايُوم
أهشاش

وَلَا شَهِدَتْ يَوْمَ الْ ْلَبِيط




r


 وفى ذلك قال الفزردن يغتخر ：




 ألم الأهل ف قورله ：
 أبدى الموى بـن ضبيو إلقلب مكنوا

101 - يَوْمُ عَيْنَيْنِ
قال أُو عبيدة : عينان بهجَرْ ، وكا
بها بين بنى منقر وعبد القَيْس وَتْنَة ، وفيها ، وكان يقول الفرزدق :


or - يوْمُ الحنْوِ

لبكر على تغلبَب، ، وفيه يقول الأعشىى:

ror - يوْمٌ السُوبآنِ

وهى أرض كان بها حَرْبٌ بين بنى ََبْس وبنى حَنْظلة ، وفيه يقون أوس :


\& ه - يَوْمُ الفَسَادِ

كن بين الْوَوْث وجَدِيلَّهَ ، وها من طِيُ
وفيه يقول جابر بن الحر يش الطأىى :


و يقال له : زمن الفساد ، وعام الفـاد، ،

ه 0 - يَوْمُ فَفْ الرِّيِّ وهو بـان كان بهـ حرب بين خَـْمْمَ



VV

مى خَبْرَاه فيها حِيَاض وسِدْر ، وكان
لهم بهـا يومان بين مَازِن و بـَكَرْ ، وقال ،
حر يث بن كفض الملزنى :

§ § - يَوْمُ الصصِّمَّيْنِ








$$
9 \text { 9 - يُوْمُ قُرَّاقِر }
$$

بضم الةاف الأولى وكسر الثانية .


- 0 - يوَمْ

مى أرض من الكْزن ، وفيه يقول جريل :



هى أرض تهاهة ما يلي المين .
لر بيعة على مذحج ، وفى هبذا اليوم
 جناب :

وَبالشَ الَّن جَعْمَا ذَا زها
.


 فاتههها الحارث في ابنه ، فأتاله بتمها قوم يعتذرون إليه ، فقتلهم جميعا ؛ ولمذا اليوم


$$
\text { - } 71
$$

بكسر الهين ، هكذا أورده الأزهرىی ؛

وهو ماه لبنى تيم ، وقد وردته ، وهى رَكِكَّة

 وهو جصن هَجَر من أرض البجربن ، ويقال

توَوْمُ ذُرَحرَتَ

بين بنى سعد وغَتَّان .

وبنى عامر ، وفيه يقول عبد عرو (1) .
*
البيت من الماسة .

- 07

هو اسم باهكانت به وقعة ين عروبن
هند وبنى تيم ، وهمزة (\# أَوَرَاة هِ هضمونة .
يوَمْ الجِيْدَاء - OV


A ه - يَوْمُغْوْلٍ

بنتح الغين اللمجهة : موضم ، وكان لضبة علي كاب ، قال أوس بن غَكْفَاء :
وقد قالت أُمامة بَوْمَ غَوْلِ
تقطم يا ابن غلفال المبال.
-99 - يوْمُ السُّلأَّ
باللسـين غير المعجهة وبالالام اللشُلدة :

 10ع بتحقيقنا ) ولـكن التبريّى السـتدرك عليه ونبه لمبد عمرو بن شريع بن الأجوص ابنجعفر بن كلاب فارس دعلج ، والبيت بتامه :
طلقت إن لم تسألى أى فارس حليلك إذ لاق مـتداء وخثيا


وكن بِن بنى تمي والين ، ولم يكن بينهم
حرب ، لـكن تصالحوا.
(1) يوَ V. $V$ -

وكان يقال لها في الباهليـة الدّمِّنينة

وهى ماب لبنى سيار بن عرو ، هالل النابغة
الأبيانى :


وكان ذلا اليوم لبنى مازن على سُلَّمَ

- VI يوْمٌ ذَاتِ اللَّمْرَمُ

لبنى عامر على بنى عبس ، والرَّمْرَام : ضرب من الثجر وحشئش الريع ، ولمل ، الرمرم مقصورٌ منه .

اللحَوْنَزَانَ بن شَرْرِيك على بنى سَعْد هِ
(1) بوزن جهيّة أو سفينة ، وذهر



اللمينَه) وما أثبتخاه عن باقوت

شَ 7 - يَوْ وَجَ
وهو الطانْ
كان بين بنى ثَقِيف وخالد بن هَوْذَة
ع - يوْمٌ الْبَوُوسِ

ها خالهِ جَسَّاس بن مُرَّة الشيبانى . كانت لما نالة يقال لما سَرَّابِ ، فرآها

 جَجَّاسْ كلى كيب فتقله ، فهاجت حربُ بكِ وتغلب ابنى وائل بسِببها أر بعين سنة ، ، حتى ضر بت العرب بشُؤْها المثَلَ ـ 7
 بنلك لأنهم حَقَقوا رؤسَهم ، أعنى أحدَ الفر يقين ؛ ليـكون علامة لم ، وكان اليوم - ين بكر وتغلب

يوَ 77



$$
\begin{aligned}
& \text { وتصتها مشهورة . }
\end{aligned}
$$

بين بكر بن وائل ، و بين عمرو بن تميم
W - يَوْمُ ظَهِ

بين بنى عمرو بن تمي وبنى حنيغة .

＝يوْ－V7
بالفتح ：موضم ، وعذد بعضزه بكسم

يوم أغارت فيه بنو عامر علي بنى خالم ابن جعر ، فانهزم بنو شامر فـ ذلك اليوم بجّا
．
－V9
بفتح القاف ：ماء لبّى مرُّةَ
وهو يوم بين بنى فَزَارة و بنى عالمر ،

الطْنَ
－
بين بنى عالمر وغَفَفَن
وطُوَالة ：ما
－ 11




وزَرَته قيسُ بن عاصم فَ جَوْهه فأْفات ، ، مَم أنتضت عليه الطعدنة فات ．




- Vq

بنتح المي والماء ．

وملهم ：موض كثيرُ النخخل ، ةالنجر ير ：
كزن حُولَ الحيِّ زلن بيانع

= Vo - Vo
 وهى أرض بها قُتِل كَسْعود بنالقُمَيْ مارس
بكر بن وائلن ، قال :

 （1）الل أو عيد الكريى ملهه أول يوم ظهن فيه عتية بن الحلارث بن شهاب هـ

 أغزر على سرح بفي يرّبوع ، فقتاوه و＇قتلوايامنرو ابن القريم أحد بنى تيم بن شــيـيان ، ويقال ： مسعود بن القريَ ، ويوم القحتح ينسمى أيضاً （》 يوم بطن الهالة هِ ．
 مَفَارِقْ مَعْرُوتٍ تَشَشَّنَّنَ عَنْدَا
N - يَوْمُ النَّبَّا
بكسـر النون



$$
19 \text { - يَوْمٌ حَلِيمَةَ }
$$

يوزٌ بين بلك الثأم وملك الاحِيرَة ،



- 9 - يَوْمٌ الَوتَدَةِ





بفَ النون وفتح اليمهِ : يوم على كِنْدَةَ

بِين بكر و بنى تْم، ، تَل فيه المارث

rar ـيوْم خَرايِبَ
ومى ثلاث آبار .


(1) انظر الثل رقَ عاء

- Ar ـوَمْ خَوٍ

باناها المجهة المتوحة والوار وشددة :



r

بالهين غير المجمة
يوم بين الأوْمِ والخَزْرَّجَ فَ الجاملية

بـكون الراء

10 - يَوْمْ ذِى أَحْثالٍ

بنتح الهمزة والحاء غير مبحهة والثاثا
المتوطة بثلاث


IT- يَوْمْ ََبْرَةَ


يَ

 يون شاءر: :



- • - ـ يَوْمْ تَرّْهِ

بفتح التا، وسكون الراء ك ومى مأسمدة كانت بالعُرُّب منها وَتْهَهُ
1•1- ـيْوْمُ نَجْرَانَ
لبى تَيم علي المارث بن كَبْ .

ـور: بی بكسر الذال ونتحها.
يومٌ لبنى عالمر .
بين بَكَكْ وتَتَنْب •

1-1
اسم مكان كانت به وقعة في زمن




لجُشَّحَ على عَبْس

- 1-7
. بين بكر وتفلب


98 - يوْمُوْلأَلْيلِ
بفتح المهرزة

90 يوْم الْاْمِيلِ




$$
97 \text { - يَوْمٌ الْهِبَاءَةِ }
$$

وهو لعبّس على فَّارَّةَ وذُبْيَان
9V ـ يَوْمُ الخَوْع

بِّتح الـاء المعجهة والهين المهلة والواو
البا كنة .

يوم أُسِرَ فيه شَيْبَان بن شِهَّاب، ، وهو فارس مَوْدُون ، وَّوْدُون : فَرَّسه ، وكان

سيده فـ زمبانه ، قال شاعر هو :
وُخن غَدَاةَ بَطْنٍ الخَوْع أبْنَا


البن حَمَ هِجِبَ بن زُرْرَارَةَ .
-99 ـوَّمْمَبَايِنَ
مثال مَبَاي ، والضَاد دمعهبة .
 ابن تميم ، قال الثاءر :

r| ـ ـَوْمُمْ دَأبٍ
لم كذلُع عِبهم

بارازاى والkانين المجمتين
تتبع على الين

من أيام الرب المشهورة



$$
\begin{aligned}
& \text { بكسر التا. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ئَ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rr - يَمْ المُرُوقِ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { IlV }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لَتْلب علِ تَنْـُ } \\
& \text { 119 ـوَومُ حَارَةِ مَأَسِ } \\
& \text { فَّةَ على كِّاْبِ } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

等
بالز
底


(
بالم:

管
هر بين الأؤنسِ والَزْزْ

ويقال ه التُّفَّبَبَّهِ





，الجَزَلاَن ：من أرض الثا

تَتَّهِ على اليَّنِ
117



وهـذا الفن لا يتقهَّاه الإخصاء، ك
فانتصرت علي ماذڭرت .


$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

وهذا SS, أيام الإسلام

بالمهز ، وهى من أرض الشأم ، قُتِلـبه
جَعْفر بن أبن طالب رضن النّ عنه ه
18
فْتح مكة ، وينـال ه أَيضاً " ويم

بالشين المعجهة وبروى بالسين ، والأول
أصح،وهو موض هن بطن بَنْع •
أول ماغَزارَسولالهُ صلى الهّ عليه وسلم
r - rوْمُ بَدْرٍ

يدتى بدراً .




$$
\begin{aligned}
& \text { بـ } \\
& \text { ع } \\
& \text { - } 0 \\
& \text { - } 7 \\
& \text { - V }
\end{aligned}
$$



1

.

- • - يَوْمْ الَيْمْوُوكِ

وهو موض بناحية الثأم .

وهو يوم معروف كان بالشأ أيام عمر
رضى الشّ عنه .

، س
وَالقادِسيَّة ، وَهَاَوَنْدَ
على الفُرْسِ لـعد والنعهان بن رُقَرِّن

VV - يَوْمٌ النَّسْسِ

على الفرس
هr - يوَمْ تَسْترُ
كن لألجى موسى الأشْتُرِى .

- \& - يَوْمْ قَدِسِسٍ

على الفُرْمِ


 (1) ويقال (》 نقيلة ه)

وسـلم رأى تِوما من أْعابه بَبُوكون عَيْنَ

 فسميت تلك الغزوة تبوكُ ، وهى تَتْعُل من
 صلى الشه عليه ومل
يوَ
( $-K$
ـوَ يوْمُ دُوْةَ
يوَ -
K
هى موضـع كانت به وَقْعَة لألِى بكر رضى الهّ cه على أَسَدِ وغَطَفَان .

$$
\begin{aligned}
& \text { - يَوْمْ } \\
& \text { على بنى حَنِيفة . } \\
& \text { (Y7 } \\
& \text {. كان على تَغْلْبِ } \\
& \text { ـوَ }
\end{aligned}
$$

باللمع المضهومة والثا. اللمقوطة ثاثلاثً : حُصَهْن بالبَحْرَنِ ، وكان اليوم على الأزْدِ
TA - يوْمْ صَتْعَاء

على زَبِيد ومَذْحِحِ
وهو بين المَجْلَبِ والأزابرةة.
-7- وَوْمَرَكَنٍ
بكسر الــافـ.

关

لاْهل المراتَ و إبراهي بن الأثشْتَ على
 اليوم قُتل ابنُ زِياد ．

لالمُخْتَار على أهل الـكوفة ：

$$
\begin{aligned}
& \text { وها نَهْمَانِ ، وكانت الوقعة فِهها بين } \\
& \text { قَيْس وتَتْاب . } \\
& 00 \\
& \text { لمدرو بن عبيد الَّ بن مَعْر, على أبى }
\end{aligned}
$$

§
－لَمْرُ بن الهاص

هُ لُمَاوِية رضى الهُ عنه ．

ليزيد علىن أهل المدينة ، على ساكنها
أْفضل الصـاة والـلام م
－ 19




10 - وَوْمٌ الِشْرِ

لَتَّس على تَتْنب

- or or or

بالباء المنقوطة من تيتها بواحدة والملاه
．المعجهة
يوم بين تَثْس وتَفْلب ．
花
بالضاد المعجهة


$$
\begin{aligned}
& \text { ¢7 } \\
& \text { كن له أيشأ. }
\end{aligned}
$$


لمبد الللك بن مروان على زُرَّرَ بن
 يوَ يْ بَ بَنْجْرَ بين سَلمَن بن ر بيعة والخَزَر
 رضى الهُ عند

- Vo يَوْمَ قَدِد

لقْرْوَان الحِمْآر على النوارج
- VV - يْمُ دَشَنْتَى

لالخُوارج على حَوَشَبَ بن رويم وأهل الرى


وَيَوْمُ الْأَهُوْاز
 الأهواز ؛ فإنه للهد الرحمن بن الأثْعْت

لِيزيد ، قَتَلَه فيه الوليدُ بن يزِيد بن
r - يَوْمٌ شِغْـِ بَوَّانٍ
اللمَهَّبَب على الأزَاراة .
ף - يَوْمُ الرَّبَذَةٍ

لالحَنْتَت بن الـِّجْن وأهلِ المراق


بِن قَمْس وتَغْبَ


لمبد الهُ بن خازِمِ على تيم

- TV

$$
\begin{aligned}
& \text {. له على رَبيعة } \\
& \text { - } 71 \\
& \text { وهو موض بيابل }
\end{aligned}
$$


الُُبَنَبَ ، وفيه قتلَ لِّيد

$$
79 \text { - يَوْمٌ قَنْدَايِلَ }
$$

لِلِّلَ بن أَحْوَرَ المازنى على
-V. V ـوْمْ المَذَارِ

لُمْمَب بن الزُ بِير على أَحر بن شُمَيْط

- الجَجَل
_وَ وَمْ القَصْرِ
على الخُتار وأصابه .

ـيوْمْ فَنِّ
بالفأه والماء الم
للعباسيين على Tال أبى طالب ، ومَنْ روى بالجم قد صَحَّنَّ


أيام معروفات
قلت ：وهذه أيضضا كثيرة ، فاتتهـرت
بلى هذا القّدر ، والشه حسبنا وكم الوكيل

لموان بن محمد علي الخورارج


ي－ 10

ابن سَيَّار
يَ يوْمُ زَبَطْرَةَ
للاروم فق أَيام المُعْتَصم
الباب الثلاثون


الصحةُ ، والْمَرَاغُ
أهلُ المعروفِف الادنيامْ أهن المُروف
فـ الآخرة

ك ك كُ مغالوم

خَصْنَتَانِ لايكونان فَ مُنَّاقق ：كحسْنُ
سَمْتِ ، وفِّهْ فـ الدين ．







 الشُُّمُ فَ المرأة والفَرَّلِ والدارْ



قاله هحالد بن الوليذ جين بيثه إلى أهل الرجة



 ظاهرك .


وأبغض أهلبا .




 قيل : نما جلازُها ؟ قال : ذكْكُ الهّ، وتِلاوة القرآن
 ليس لك من مالك إلا با 1 كَكْتْتِ
 فأبقيت .
 أنفعهم لمياله ومن كلام أبى بكى الصِّدِّيق رضى اللّه عنه

إن الهُ قَرَنَ وَعْدَهْ بوغيده ليـكَون
العبد راغباً راهباً
ليستتْ بع العزاه مُصمية


والـكت ، والـكـر

ذل قوم أسندوا أمرم ما إلى ابمرأة

 إذا فاتَكَ خيرّ فأدركه ، وإنْ"أدركك

إن عليك من الهِ عيونا رُإكـ
احرِصن على الموت تُوهبْبَ الحياة ؛

وقال ني خطبـة
الـكَيْسْ التقى ، و إن أَعْجَز المَجْز النجّور ، وإن أَقْتَا


 فتردك !الى سو, أمهالـك
إن الها لايقبل نافلةً حتى تُؤَدَّى فريضة

الثوب ؟ فقال الرجل : لا عاكاك الشه ، فقال
 وَأَاكُ الهُ .
وتال : أُر بِ مَنْ كن فيه كان من خيار

ودعا المدبر ، وأعان الحسن .
وقال : حت لميزان يُوضَ فيه فيه الحت أن
يكون ثقيلا ، وحق لمِيزان يوضعَع فيه الباطلُ
أن يكون خفيفًا


 وتال عند موته لعمر رضى الها عنهـا :

 و إنى أوصيك بتقوى الها ، وأَحَذِّرُك يا عمر نفَتك ، فإن لـل نف نس شهوة إذا أعطيتها

تمادت فيها ، ورغبت فيها .
وقدم وفد من اليمن عليـه فقرأ عليهم
القرآن ، فبَّكَّا ، فقال : هكنا كنا هنا حتى تَسَتِ التَابِب .
وتال له عر رضى الهُ عنهما : المْتَخْلِّن


 ويذهب الناس .



وهن كلام الفاروت عُمَرَ بن الخطاب رضى اللّ عنه

$$
\begin{aligned}
& \text { لا تؤخِّرْ ملَ يومك لَعَدِك . } \\
& \text { انجْمَوا الرأمَ رأمسين . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { لى على كل خأن أمينان الما والطين . } \\
& \text { حَنْ كَ سَره كان الميارُ في يده . } \\
& \text { أشتى الوُلاَة تَنْ شفيت به رعيته . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { أَعَلُ الناس أَذْرُمْ الناس . }
\end{aligned}
$$


هُدنى ، ولا تركِ حِ حَ حَبَهِ صالاة .

 لا ينع تكلُم بق لانَّكا له.





 فيقل :لا أدرى .
وكن : يقول : إذا لم أعْمَ أنا فال علـت

وَبَاَغ ابلى دار غيرها ، وسيرّ إلى الموت لِّهِ


إذا تناجَى القؤمُ فينهم جون الهامبة



. بَ تُرْزَونون .

بأهسا ركت .



 - إموى

بُرْ ذري القرابُات أن يِّزاوَرُوا ولا كَتَجَارورا .
غهض عن "الدنيا غينك ، وروكِّ عنها


 كتَتْ، وباع من أطهت ، ومات بن

ا



 .




$$
\begin{aligned}
& \text { رحم الشامرا أهْدَى إلِّ عٌيوبِ . } \\
& \text { السيد هو الجواد حين يُنْأَل ، الحـلمُ } \\
& \text { حين بستجهل ، البار بمن يعاثيره . }
\end{aligned}
$$


والموى نفـَه .


مَنْ يَئُسَ من شَى • استغنى عنه .
الاينِ مِيتَمُ الــكِرام •

ومن كلام ذى النُّورَيْنِ عُمان بن عفان رضى الله عنه
خيرٌ المباد مَنْ عَعَم واعتصم بكتاب الهي اله
 منازلِ الآخرة وآخر منازل الدنيا ؛ فُن شُدِّد
 . بعده أهون

 ع
وتال يوم حصر : لأن أْقْتَلَّبل الدما.


إنه ليس لأنفـــع < نمن إلا الجنة ؛ فلا

بكبارها
الولايات مضامير الرجال .
'يس بَّنَّاحَقَّ بك من بلد
خير البلاد ماجملك .


 ويُِرُوّون ما تكَرهون ، طَنَام مثلُ اللعام يتبعون أول ناعق .
 بالقرآن . الْْدِدِةَ من العامل إذا عُزل مئُبا منه ! إ 1 مل من رضى عن نسه كَرُّر الساخِطُ عليه ومن ضيعه الأقرب أَتِيَح له الأبِدُ .
 فيها ظلم
من كَّرَتْ عليسه نفـُه هانت عليه
شهوته .

ألَاَح حرٌ يَّعَعْ هذه اللُّاظة لاُهلها .

 وسم رجلا من الحَرُورِية يتهجد ويقرا


نَفَّ المرُ خُطاهَ الِلى أُجه .
 قدرُ الرجلِ على قدر هـته

المال مادة الثهوات
الحِرْمَانُ خيرِّ نمن الامتتان
الناسُ أبداء ماججهوا

أْبَلَغُ ما ينطق عنك
الـُظ يأتى مَنْ لايأتهـ
الططم ضامن غير رني"
الأأبنّ تمى أهين البصانر

كالثواب ، ولا كائدة كالتوفيق ، ولا الا حسب

كالوقوف عند الشبهة ، ولا قُّبة كَّا كسن

كالتدبير ، ولا وَحْدَةَأْوْحَشُ من العُجْبَ

ومن كلام ابن عباس رضى الله عنهـا

- بكلم مثالك رُزِقَ الصـتُ المبةَ .



مأخوذ بالسيآت
واستشاره عر رضى الشا عنها فـ تَوّلية حمص رجلا ، فتال : لايُمُلُح إلا أن يكون



صاحبٌ المُروف لايقع؛ فإن وقع وَجَد مُتّ
الدرمان خيرّمن الامتنان

وحُصُون أعراضك الأدب ، وعزَم الملم ،
وحليتץ الوفا.
القرابة تقطع ، والمُروفـ يُـكْرَ ، ولم .
وت-كلم عنده رجل يُّط ، نقال : ومن كلام ابن مسعود رضى الشَ عنها

ما الدخَانُ على النار بأدلَّ من الصاحب


| سرور كمو ديع ومن كالْم الدُهِيرة بن شُمْهَة رضى اللهُ عنه



الجر يرة ، والثرفُ كَتِ الأذى ، و بنلُ | النفس. ومن كلام أَى ذَرِّ رِّى البٌ عنه


إن


ومن كلام عمر بن عهد العزيز رضى النّ عنه



بضربه ، ثم قال : : ولا أنى عضبمان عليك
ومن يُرع شرأ يوشك أن بكصد ندامة

ومن كلام الــسن الإِعَرِى رضى اللّه عنه

مارأيت يِينًا أَشْبَهَ بالشك من يقَ
يَرَى أَنه خيرهم الناس بِلموت وغَغْتَتهم عنه

تال منصور بن عار : من أْمْرَ عيبَ
 لباس التُترى لم بُسْتَر بشى م من الدنيا
 الدنيا ؟ قال : الذى لايطلب المنتود حتى يـقد الموجود
وقال بعض السلف : الأياِِى ثالاثة : يَّ بيضاء وهى الابتداه ، ويد خضراه وهرال وهى المـكافًاة ، ويد سوداه وهى المّنُّ
وقيل لبعضهم : ما العقل ؟ الإصابة بالظنون ،ومعرة


حدث بحديث ، نقال له رجل : من؟ فقال له : وماتصنع بعَّن ؟ ؟ أنَا أْتْتَ فقد
 وقيل هل : كثُ الوَبَاء، ، نقال : أنْتُقَ

كسك ، وأقلع مُذْنب ، ولم يغلط بأحد

فيك ، فاجْعَنْيَ فـ حِلِّ ، فقال : ما أحبُ أن أحِلَّكَ ماَحرم الهُ عليك
وسى الشَبعى رجلاً وقَعَ فيه ، فا تُرك

 تال ابن الـهاك : خَخِ الشَ حتى كانك


وهذه زيادة تد تقدم بعضها

وقال صالح المرى لرجل يعز يه : إنْ
تـكن هصيبتُكَ أحدثَتْ لك فـ نفسك
موعظة فصيبثك بنغسك أع
وتال : صَوْمعة المؤمن بيتُه يكف تَمْهـ
و بَصَره ، قالل : قاله أبو المرداء
وقال الحسن : مارأيت يقينًا أثبه بالثك
من يقين الناس بالموت وغفلانم عنه
وتال منصور بن عمار : مَنْ أبصر عَيْبَ نغسه اشتَّلَ عن غيب غيره ، ومن تَرَرَّى
 عليه ، فأمر بضر به ، ثم قال : ولا فا ألى غضبان عليك لضر بتك ، غُ خلى سبيله وما يضربـ
عن بعضالصحابة: إنمنمكارم أخلاق أهل الدنيا والآخرة أن تَصِلَ مَنْ تطهك ، وتعطى مَنْ حَرَمك ، وتعهو عن ظلمك قال صعصعة بن صُوحَان لِيزيد : أنا كنت أكزَ على أبيك منك ، وأت


وخباً أُولياءه في خَقْهُ فلا تحقِرَنَّ الحدأ من خخلقه فلعهل في ذك
 آخر ، قال : ! إك تشكو مْنٌ يرمهك إلى من لايرجمك قال بعض الأ كاسرة لِحعنى مَّازِمتَ :

 الدنيا من الثشباب هـ مال : لأنهم ذاقوامن ططم الدنيا ما لم يذته الشباب قال بعبد الـلـك الهيثم بن الأسود :


 قال رجل لعهر بن عبد الهزبز : جزالك الهُ عن الإسلام خيراً ، فقال : بل جَزَى الشا الإسلام عنى خيراً تكلم رجل في بجل ابن عباس وفطط ، فقال ابن عبـاس : بكلام مثلكِ رُزِق الصمتُ المبة
سـئل الأحنف عن يُسِيلمة ، فقال :
ماهو بنبي صادق ولا كتنْبِّ ماذق قيل لإ.راهي النخى :أي رجل أنت
 وأمتصلهه U لا أملك .
 وتن رضتى برزت الهّ م ميكزن عكلى ماناته ،






 لا بلممنه ؟ وما الطمع فِال لا يرجى ؟وما الحيلة

فيا سِجِول ؟
وتال الأحنــ لأمعاب علي عليه الـلام :

 وكثرة الالتفاف ، والثقة بكل أحد سأل معـاو يةُ الأحنفح عن الزانمان ، فقال : أنت الزمان ؛ ؛ فإن صَلَحْتَ صَكَح ، وإن فسدت فسد .
 يَعْ فال عمد بن الباقر لجمفر عليهها السـلام :
 رضاه في طاءته فالا تَحْرِرَنَّ شينيًا من الطاعة
 فلالحمِرَنَّ شيئًا من المامى فلعل سنخطه فيه، ،

دخل عبد الللك بن عر بن عبد الثرزيز

أتنام وأكعاب الحوالُج راكدون بابك فقال : يابى إن نفـى مطيتى وإن هـتُ ع علِيا قطتهـا
قالل بعض المتقدبين : تَلَّهَا أُطلب
 غيرها ، وأطلبها فـ حينها ، ولأطلب ألا با أستحق
ثال لقان لابنه : إذا احتجْتَ ابلى السلطان فلا تلمَّ عليه ، ولا تطلبها إلا عند
 ولا تطلب إلى ليُ ؛ فإنه إن رَّرَّكَ كان رين رده
 عليك رِنَّةُ .
الثح وسوء الخلق وكثرة طلبالحوانج
إلى الناس من علامات السغها.
لاتعتذر إلى من لايحب أن يِى لك عذراً ، ولا نستن بمن لايحب أن تظفر كاجكاك من صبر على احتال مؤن الناس سادم أحسن الناس مروة وأدبا تَنْ إذا احتانج نَى ، و إذا الْْتِيَحَ إليه دنا ضَعْ أمر أخيك على أَحسنه حتى يأتيك


كتب واصل بن عَاًاً عن رجل

 عنه ، ولـكنىأردتُ أن أذيقَ، حلاوة الر ياسة ليدعوه ذلك إلى الأزدياد من اللم • قيل : استأذن العقلُ على الحظ ، فلم
 لأنك تحتاج الى ولا أحتاج إليك . قالل ابن مَيَّادة لأبى الحَيْناه وقد شان : كيف أصبحت ياأبا الميناء ؟ فال : فـ داء يتمناء الاناس قيل المغيرة : مَن أحسن الناس ؟ ثال:

َّنْتَسْن فـ عيشه عيش غيره . قال عمر لـكدب الأحبـار : مايفسد الادين ويصلحه ؟ و يصلحه الوِع
رأى رجل على أبى الأسود نو بين ، فقال هل : أما حان لكذين أن يُمَلاًّ ، فقال
 فبـث إليه الرجـلُ بعشرة أؤواب ، فقال أو الأسود :

أخُلك يُعُطيك الجزيلَ ونامِرُ و إنأحقَّ الناسِ إن كُنْتَ شاكَراً
 علمت أنك مـن :
 واله هن أرفع الناس، وعندالنا هنؤوسطه،

قيل




 لأنى أزهد ثالالدنياوهى فانية ، وأنتم زهدوون فى الآخرة وهى باقية :
(أصيب فـ حكة لدأود عليهه السـلم : لاينبى للعاقل أن يكلى نفسه مرة واحاحدة من





العبازة .

وقهول المذذرة من حاسن الشُمع

اهترّل عدوكك ، اواحذر صديعكا ،



 كمن قدمَ طهماه إلى أهل القَبور


أهله فتجهل -

 . فيغضبك .
 والمافق بضده
الصمت عَوْن للفهم ، ودين للـألمَ ، وستر للحجاهل
ثلاثة تبغضه الناسن ، يِنْ غير ذَنْبٌ



 أو يكون فق الغانية التصوى من التزك كا لا .




 والمد شه على كل

فهرسب الجزء الثانى من بمعم الأمثانل
－
憧
 ج
 ماعلى أفـل من هذا الباب rar
  9．9．9．
． ع ع $V$倍
－ ذ ذ
 صلى اله عليه وسم وخلفائه الرإثنـنـن

س عا o
ه پヌ IV ه الباب العثرون فِّا أوله فاء ماعلى أفلى من هـذا البآب a．
al الباب الحلادى والهثرون فـما أوله قأف
 الو الولدون
 177 الماعلى أفهل منن هذا البأب IVI
IVE Y रा। Yミa rov


