

# لألى الفضل أحمد بن عحد بن أحمد بن إبراهِ ، النيسابورى ، الميدانى المؤوف في سنة 010 سن المجرة 

## حققه ، وفصله . وضبط غرائبه ، وعلق حواشـيه等 <br> عفا الهُ تعالى عنه 1

产

م1900 - ATVE

## 

.
الحمد شُ ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصبه
ترجة الميدانى صاحب ט :بُع الأمثال "،

1) قال نياقوت فى (» معجم الأدباء ه ه :







 يقول أسعد بن تمد المرسانى :







 مشترى زوجته .

وذك كمحد بن أبى المعالى بن المسن الخوارىى في كتابه (ا ضالة الأديب ، من الصـخأح



أثره عال| صدق دعوام م

سبيد ، وكان إبامًاً بعده .
قال عبد الغافر بٌن إسماعيل : ومن أشعاره :













 وله أيضأ :











 جيد فى بابه ، وكان قد سمع الحديث وروَّاه ، وكان ينشّد كثيراً ، وأظنهها له ؛ ؛


 بنيساور ، ، ودفن ملى باب ميدان زياد




وتوفى سنة نس وثلاين وخمسطائة ، رمه الشه تعالى-:

الأنساب ، اللسمعانى
192/1r تاريخ ابن كثيرالمعروف بامم البداية والهـاباية :زها الفلا كا والمفلو كون 99 المانيا
شذرات الذهب لابن الماد بغية الوعاة للسيوطى 100

كشن الظنون QVE
| الإنباه لإلeغ / /

تود فيا أثوناه عن ياقوت وعن ابن خلـاكنان ، هال :















 به إنه أكرم مسئول
بهـد محي البنين

هرس الأوواب الواردة في الجزء الأول من كتاب 》 عـمع الأمثال ه للميدانى
صيفة

7 المولدون
 ها vilo المولدون
 Or هr ما على أفلف من هذا الباب
rrar المولدون
هr
位
ror
 الم

1
 ＾• ع ما جاء على أفعل من هذا الباب

片


据
ع

范
绿 الباب السابع عشر فيا أوله ظاء معجمة
ع ع
汽
v ماجطاء طلى أفطل من هذا الباب

M
a． الو المى أفعل من هذا الباب

供
｜r｜الباب الثالث فِّ أوله تاء

ا 10 المولدون
lor الباب الرابع فِا أوله ثاء
100 ما ملى أفعل من هذا الباب

－
－ 19 المولدون
191 الباب السادس فِم أوله هاء مرهملة
KIT
．
اس

r
عצץ الباب الثامن فِّ أوله دال مربلة
r rra

vo الباب التاسع فِّ أوله ذال معجمة

（ ت بَ فهست الجزء الأول ）






















 （1）此视等 い）
 الالمامان ونوابه فيكل زمان ،
















 ارتقام


. (1)


































 .





















. يَنْفَدَ الهعر



 أن العنىّ بُول الشاءر :










 ابن زهير :


فواءيد عرقوب عَلَ لـكل مالا يصح من المواعيد .








لثُشُوب المديث .








 مثلاً القومُ ) جمل القوم أنفسهم مثلا فق أحد القولين ، والهُ ألعما م

في أوله همـــــا


 بالسحر لحدَّة عهل في سامعه وسرعة قبول

يضرب في استحسان المنطق وإرِاد
الحجَّة البالة

ظَهْرَا أَبْىَ
المنبتُّ : المنقط عن أْصعابه في السفَر ،
والظَّهُّ : الدابة .
قاله عليه الصالة والسلام لرجل اجتهَدَ






- ميتون )

يضرب لمن يُبـــالغ فـ طلب الشىء ،


$$
1 \text { ـ إنَّ مِنَ الْْيَانِ لَسِحْرًا }
$$

قاله النبي صلى اللّه عليه وسلِ حين وَفَدَّ

 عرَوْ بن الأههم عن الزِّبِّ قِانِ ، فقال عمرو :
 لماوَرَاء ظهره ، فقالَ الز رقأن : يارسول الهِ



 الأولى ، ولْد صدقْتْ فـ الأخرى ، والـكـى



 (!) هكذا فـ بجمي أصول هذا الـكتاب،
 فى بعض الأهمات (پ مطاع فـ أذينه ) والأذين
 قومه لحرب أو خوهها أطاعوه .

قالل : وفى هذالحديث مثلان : أحذهرا








 الآخرة بدخوله النار . وأما مَيَلُ المقَتصد

 ليست من أحرار البقول التى يُنْتِهـا الريعي ،
 هَمْج الالبقول ، فضرب صلى الهُ علمهو وسلم


 "َكَتْ T







قاله عليه الصلاة والسلام فق صفة الدنيا





 ومنه المديث في صفة أهل الجنة "( ولا أنه

 قال الأزهرى : هذا الخبر - يمنى إن مها





 حَبَطا أو يِب ، إلا

 . ز (1) زتمته ) والفعسل لازم •

يضرب لمن إسهو عن طلب شی، أمر به والسَّهوان : السهو ، وبجوز أن يكون

 رجل سَهْوَانُ وسَاهٍ ، أى إن الذين يُوَوَّوَّن


الِفُراد بالـكسر: الكظر إلى أسنان الدابة

 فُرَّاره بالفَم ، وهو الـم منهـ .
 عن اختباره، حتى لقد يعالن : إنَّ الخبيثَ

قاله عهرو بن هند الملك ، وكان سُوَيْدُ


 وستأتى التّعة بتامهبا في باب الصاد ، وكان الحارث بن عرْ بلك الشأم من آل الِ جَفْنة
 المرب في دياره ، ، ويدتى أُمرؤ القيس بن


 يضرب ف النهى عن الإفراط

 الناس ، والصوابُ ما أْثُتِّهُ بِد أن أحكى ما قالو!
قالل بعضهم : إنما يكـاج إلى الوصية من
 لأنك لاتسهو
وقال بِضنهم : ير يد بِّوله بنو سَهْوان
. والأصوَوَبْ فـ معناه أن يقال : إن الذين


 أنثند من خَوَارةٍ عِلْيَنَن


 +
ولا الموصَّوْنَ مِنَ الرُّعْيَانْ
إن الموصَّيْنَ بنو سَهْوَانْ

 إلى زربن أوف المقيـى

من حيث لانْدْفَعَ له .

 فقال هذا البشُر عند ذلك ، وهو قوله ه




يضرب فی قالة نع الحنر من الْقدر
وقوله (\ggسوت الموت قبِلَاذْوْقِهِه ه،






يَضُره ما كن خُودِ غ به .

وأصلُ الثلثل أن رجال من بنى بُّلَّم




 (1) الثعر فی اللسان منسوبت لغامبر



زعيوا أن رجلا نزل بقوم وكان ساخِّات


الرثييّة ، فسكن غضبه

تقَّتَ

البغاث : ضربّ من الطير ، وفيه ثلاث

 والستنسر: : صاز كالنسر في القّوّةٌ عنذ الصيد بعد أن كان من ضعاف الطير
يضرب للضميف يصير تو يا ، ولالذيل
بِعزّ بعد الثل .

الَكْوْصَ : المياطةُ

.
الحتْ : الهلاكَ، ولا يُبْبَ منه فِعل ، ،


الكجَبان أمبرع مُنه هالى الشخاع ؛؛ لأنه يأتيه

سُلَيط ، فهرب فم يدركه ، ومال إلى امرأته
.
Y - إنَّ فِف الشَّرَّ خِيَارًا

وكذلك الشر يكمع على الشِّرَار والأثشرار :


ويَوز أن يكون الخيار الاسم من الاختيار : أى فی الثر مايُخْتَا
牦
الفَلْح : الشَّقُّ ، ومنه الفالَّحَّ للاحَّرَّاث
لأنه بشق الأرض : أى يُسْتحـهانْ فـ الأمر
الثديد با يشا كله و يقاو يه .


المـاة : أم زوج المرأة ، والـخڭَّة : المرأة الأبن وامرأة الأخ أيضـأ ، والظّة :
 يضرب فى الثر يقع بين قوم ه أهلّ


فيه سمفات .
إضرب عند الشَّاّتة كا يصيب العدو .

علقت جارية لأجى مظهون ، وقد واعدتينى ؛
 أراد القيامَ فاسبقه ، فإذا انتهيت إلى موض كذا فاصفر حتى أعلم :عجيئكا فآخذ
 وكن أبو مظهون آخر الناس قياما من النادى



 وخْدِ ع الْوَامق ، وكذب الناطِّ ، ومَلَّتِ

العاتق ، ثم قالن :


وعرو : اسم ألبى مظطون ، فعلم عرو أنه يعرّض به ، ، فلا تفرق القوم وثَبَ على قادح






 تها

 من الرَّسِ ، وهو الدقّ ، يسنى أن الآلافات


يفربب عند اشتداد الزمان واضطرابب

وأصله أن رجلا مر بآخر وهو يُونِل :
 وقال : لا يكون المنين إلا مهرةً أو مهراً ،
 فقال الرجل عند ذلك :
 إن الحورامهِيَف فـ الآفات تهتر


وجَوْث : أى هز يع .

 في أحـ الثولين ، و يكوز أن تاتكون بإئدة
 حذف (ا في ) وأَوْصَلَ الفـلَّآليه ، كقول الثاءر :



- إبن الْْهَوَى لَيْمَلُ بِاُسْت الرَّاكِكـ
أى مَنْ هوى شينًا مال بهَ هواه نوهوه ؛ كائنًا ما كان ، قبيحا كان أو جيلا ،كَ قيل :





يضرب للَعْنمِيِّ بشأن صباحبه ؛ لأنه
لايكاد يظن به غير وقوع الحووإدث ؛ كمحو
ظُنُون الوالدأت بالأولاد .
19 - إنَّ الدَعَاذِ رَ كَشُوْبُهُ البَخَذِبُ




- 

الرأَّم"




لَخَصْنَتَاسْوء
يضرب اللرجا يعتذر من شىء فَقَهله

يكى هذا المثن عن عمر بن عبد العرز يز



الْ

 ذلك في مـراض كلامه ، أى في فَحْوَاه . قلت : أجود من هذا أن يقالى : التعر بض



 كذا نُّْحَةً : أَى سَعَةُ وفُسْحة .


أى شهدنا فيه .
؛ضربـ لـن يؤمر بالاتئـاد والرفق في
 ليل بعدُ ، فلا تمجل .

 يدّ ورجل ، فرعى اثنان منهم ليــلا ، ، فقال

 و بلغنى أن قوما تبموا أحد النسناس فأخذهوه فقال للذين أخذاه :






花 أَصهه أن أَّةً واعدت صديقها أن تأتيه وراء الأ كمة إذا فرغَت من مهنةأهلها اليلا ،
 فقالت حين غلبها الشوق' : حبستمونى و إن
وراء الأكَةَةَ ما وراءها .


اللنّوِّاد ـ وزاد فيه بعضُ المُجَّانَ : وحْبُ
. السِّقَا د
.





 مُفِّ كوض السيف فَ موضع النَّنَّى

أَفْاَ َ
يضرب فـ التندم على ما فات .





فاسبعير لأولاد الرجل .
يقال : أول من قال ذلكُ سبعبن ماللك


رجال ، فقال اليتيني ، وقيل : بل فاله هماوية


الَلَّدِرة
. الغضب
قال أبو عبيد : بلعُنا هذا المثلُ عن رجل

رجلا بِذَحْلٍ
المقـدرة تذهب المفيظة لانتقفت منك ،
تم تركه



وهذا في يِت أولهُ :


「9 - إنَّ سِوُوادَهَا قَوَّمَ لِ عِنَادَهَا
السِّاد : السِّرار ، وأصلهُ من الشَّواد

لايحصل إلا بِرب السوادم من النسواد ،وقيل

على ما فعلتِ ؟ قالت : قُرْبُ الوِسَّاد وطُولُ

الثم وسكون الماف ودالما مثلثة :




.
قال المضضل: أُول من قال ذلك الأفْتَى
 جَمَ بنيه مضر و وإيادا ور بيعة وأنمارا ، فقال:
 لكضر ، وهذا الفرس الأدم واليخباء الأسود
 وهذه البدرة والملس لأنمار يجلس فيه ، فإن أشكل عليـك كيف تقتسمون فانُوا


 قد رُعِىَ فقال : إن البعير النى رَعَى هذا


 البعير؛ فقال مضر : أهو أعور ؟ فال : نم ،
(1) القرم - بفتح القاف وسكونالواء الواء ـ
 ابن الخاض فما دونه ، وهذا مثل سئثأثى .
 أششرفأحد جانبى صدرهعلى الآخر ، والأبتر: المتطرع الدنب

َبَّثْْ قَكِلاًا يَكْحَقِ الداريُوُنْ



 وانصرف ولم يبق من أولاده إلا الَأصاغر ،
 لم : اجلسوا ابلى عمरموهِحِّثوه ليسلو ، فنظر
 ذلك ، وكان عَيونًا فرَّرَّم إلى أبيهم خــانة

غينه عليهم وقال هذه الأبيات .
 عبد اللاك عند موته ، وكان أراد أن يكهل الخلافة في ولاه فوا يكن له يو يمئذ منهم مَنْ يصلح اُذلك إلا مَنْ كا كن من أولاد الإماه ،
 الجاحظ :كان بنو أميسة يرون أن ذهاب . قال شاءرم:
 بأن جُعِلَتْ لأَبْنــاء الإمَاء
 قال أبو عبيد : هكذا قال الأصمعى ، الا





 الإى يُعُعَى له ! فقال أنمـار : :إم أر كايوم









 هله ، قالت : شفت
 كان نازلا عليه ، كزُ الأفتى إليمه ، قفصنَّ
 أبوه ، فقال : ما أُشْبَهَ القبة الحمراءم من مال فهو لمضر ، فذهب بألدنانير والإبيل الحر؛ فسمى (( دضر المراء ه ) لذلك ، وقالل : وأما صاحب الفرس الأده والخِباء الأسود فله كل شنى أنسـود ؛ ذصارت لز ييمة الحملِ
 إياد : أهو أبتر ؟ قال : نم ، قال أنمار : أهو
 فدُّو نى عليه ، قالوا : والهُ ما رأيناه ، قال : هنا والشّ الـكذبْ . وتَعَقَّق بهم وقال :
 بصفته ؟ فـساروا حتى قَدِمبوا نَجْرْانان ، فنهـا كزولا نادى صـاحبُ البمير : هؤلاء أَخذَوا



 أنه أعور ، وقال ر بيعة : رأيت إلحدى يديه






 بأمهاب بعيرك فاطلبه ، عَ سأْلم مَنْ أنْم؟








 الحت . وسينى الثل أن في لينه وانقياده أحيانَا بِضَ السـر

 ذك أوب بكر الهديق رضى الشا تعالى عنه





 عيهه الـلام ، فقال : من القو م؟ ؟ قالوا :









الالدْ ، ، نقيل ( ر ريعة الفرس " روا أثبه


 فـسى (ا أثار النضل ) هنَّدَروا من عنده على ذك ، فقال الأنفى : إن الصـا ما من






 جَجْدَة الرأى، وقِل : إن الدطا الم فرس ، ،


r - إنَّ الــَكَذُوبَ قَدْ يَهْدْقُ


المَنَّةٍ ن الإحسان





الرِّادة أنت ؟ قال :لا ، قال :ـأُنْ أهل











- بِلمنطق

 هَنْا إذا أعط





أوس بن حهر :
ج登 نِّبَّ



 العِمَامة الفَرْدة ؟ هالوا : لا ، ، قالِ : أفأنم



:فقال :



فن الرجل أنت ؟ قال : رجل من قر يش ،

قريش أنت ؟ قالْ : من تَّمْ بن مُرَّة ،





 كا








 يضرب للرجل الجرب.
睘







 صديقاله ـ ـ اوقع الثر بينه وبين بنى عالمر ،



 بنى عَبْس لُسِ مثلي يِيع السلاح ولايغضلـ (1)

الحجاج بن يوسف فـأله عن فر يضة من الجد فأخربره باختلاف الصحابة فيها ، حتى


^r - إنَّهُ لَحِضنٌ

أى حَّام، ،ال التُطاى :



الالملى ، وكانا على لالرب بالأنـاب النايفة
والأنباء المنية .

الأخالحق كـيم، ، ينون أنه أهل لأن يقال
 قال أبو النجم :

.




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

 ويجوز أن تـكون بمعنى فاغلة ، يفال :
 حَظِّى" ، والمرأة حَظِية، هالل أُوْ عبيد : أُصل

 ! إليه
 بعضَ مايكتاج إليه منهم
$\therefore$ 气 $\therefore 0$


- §7

اختالل ، ومنه :
* 


亿V


تـكره.
§
قالل ألو عبيذ : وقد روى نو هذا ابن عباس ، وذلك أن بَدْدَة الحَرُورِيِّا أو نانفا الأزْرْقَقَ كال هله : إنك تقول إن الهُدهد إذا نقَر الأرض عرف مسافة ما ينيه وبين


 وغال ، فأرسلها مثـلا ، فقال له قي وما تـكره من البتالِمك ها إلى بنى عامه ؟ قال : كيف لا أ كره ذلك ونالد بن جمع الأى يُول :


رأينا أبا عَبْرٍ أَحْيْحَهَ كَالُرْهُ



فضائلر

فقال قيس : با أبا ها مرو ما بعد هذا عليك من لوم ، ولمى عنه .



 إلا أكُنْ حظيةَ فالا أكون أليةً ، وهى
 يكون للازدواج ، وآَكِية : وييلة كهمنى

في عضده : أى كسر هن قوته .



$\qquad$


 منه فی مثل ماتثشكوه .









 ضربةً دقت مـكبه ، ثم برأ منها و به خَبَل وقيل : أولْ مَنْ هاله عَبيدُ بُن الأَبْرَصِ



المـاء وهو لايبحر شهيرة الفَخِّ ، فقالل : إذا جاء التَدَرَ كمى البعر § 9 يضرب لِن كَقْدر أن يصبر على السِهر
 بِّرب للمتكبر الصغير الشأن .



 . إن كان أجْدَعَعَ
 س هr



 فا كُفْفُتْ عنه ، يرِيدون إذا خَضَع لك

隹
أى : أنصار وأعوان ، ومنه قوله تهالى : وها


 تزابها ، قال كـب بن زهير :

 يعنى بابن بِدتها الحِرْبَا ، والمانه فـ
 "




 هذا المعن قال التُطاًى : و إذا يُصيبك والحوادثُ جَّهَّهُ


يضرب في بر الرجل بصاخبه ، كا


بr إِذا عَزَّ أَخْوُكَ فَهُنْ

قال أبو عبيد : هعنـاه مُيَّاسَرَّكُك صديقَك ليست بضَمْ يركبك منه فتدخْالك

بؤسه، ، فلما انتهى إليه فاله له النتالن : ما جاء بك ياكَبيد ؟ قال : أتتك بكائن رجا بلاه ، فقال


 إن شاء الهّ تعالى .






 أى تحذرنى منه .
 - 09 هنا 1 مثل يضرب لمن يطلب أمرا فيناله من قرب .
Tr

 ذالك ، و يقال أيضاً : هو ابن مدينتها ، وابن




يضرب لمن يَذْنْلَكْ وتَعْذِله
إِنَّهُ لَحَثِثِ التَّوَّالِى


وتَوَالِى كل شى : أواخزه .
إضرب لارجل الجادٌ المسرع
-
يينى النصيجة في أمر الدين والدنيا :
 وأوصل الدعل ، ونى بهض الحديث (الرجّلُ





 ينتغ

- V.

 وتدار يه فليس هو بأخلى أك

فإذا عاتحَكَ فيا فـمره.
 ابن هُبَبرة التَّنَّهِ ، وكان أغار على بنى ضبن
 بيننا ، فقالل: إنى أخظا إن تشاغاغلت بالاقتسام
 إذا هزَّ أخوك فُهن ، ، تُ نزل فقَم بينهم
 دَبَبْتُ له الفَّرَاه وقَتْتُ : أَبْقَ

(

 أى ألزم أخاك ، أو أ كمر أخالك ، وقوله ألا

 أن يحمل على الأصل أى أنه في الأصل
 على أصهل .
7 70
أول من قاله النابغةُ حِيث قالل :

على شَعَثِ ، أَى الرجالِ المَذَّبُ؟

إِنْ

أصلّهـذا في الإبل ، ثم صار مثلا لأن


أخرى ،كا يقال : :ز يادة الإبرامَ، تُدْنِيك من نيل المام ـ ومثئه





أى إنما كَجِْْيك مَنْ فَهِ إنسانية لامن فِيه

يِن الفتى الـَيَيِّ لا الأخمق

- إِنَّا القَرْمُ مِنَ الأْفيلِ

يضربب لمن يِطّ بعد صغر
هِ - VQ

عَياء ، قاله الثلمليا .
يضرب لمن يثقل 夫ليه هحاله فيضيت به




 امتتاءه من أخذ المية غير صادق الم

الأصوص : الناقة الحائلّ الـمينة ، والصُّوص : اللئم، ، قال الثاءر:
فألفيتكم صُوصًا لُصُوًْا إذا دجا الـ








أى يمحى ماتحتُّ هليه هاينَّهُ ، و ينسل:





يِّم قتل عثان ، يرفع بها صوته
يضر به الرجل يُوْزَا بأخيه

الرِّبّا : ماتشد به الدّابة ، يقالْ :


. ماعلق
يضرب في الرضا بالحاضر وترك الزأبـ

العَزُوز : الضيقة الإحاليل .
يضرب البخيل اللونـي

مايرُى
وذلك أن الأزوْى مـا كُمُا الجبالُ فلا يكاد الناس يورونها سانَهُة ولا بارجهةً إلا



ه - أوَّلَّ الصَّيْدْ فَرَعَث
 يذكونه لآلمتهم يتّبكون بذلك ، وكان
 أول نتيج هنها، وكاونا إذا أرادوا خَرهزيَيَّنَّوه

人 -
وروى أبو عرو (إحدى نواده النكـكى")
النَّهْهُ: الزجر ، والنواده : الزواجر .

وللرجل الشَّغبِ

الأبْمْ
ـِيرى, أن أمير المؤمنين عليارضى الشّهتالى

 ومعهن فيها أسد ، فكان لايقدرُ مْنهن على شق، لاجتاعهن كليه ، فقال للثور الأسود








 أَكِّلَ الثورُ الأبيض ، ثم قالْ هلى رضى الهِ

 . يعازضُ مضادةً للضض
يضرب لـن يخالن الناسَ فِا يصنعون. ونصب ( خلاف " على المصدر : أى
"تخالف خلاف الضبع" (1)

قال الأصمى : وذلك أن الظالى مٌ مــــا لا يقدر أن يُعَظِل مع محاحها لضْمغه ، ، فهو

 يضرب فق تأخير قضاء الحاجة . قال المطيئة :



أعصاب الصيد يقولون : زوَواغ الثنلب بذَنَبه يمياه فتتبع الــكلاب ذَنَبَه ، يفــال : أروغ من ذَنَبَ الثِلبَب
-


والأفُرَّة : الثشدة .

(1) وإضانة خلافلللضبع من إضانة المصدر

لفاعله ، والراكب مفعوله

رألبسوه ، والذلك قال أوس يذّ كر أزمة في
شدة البرد

أَقْوَا
قال أو عرو : يضرب عند أؤلم مايرى
 ويروي : أول الصيد فَرَع ونِّهَاب . وذلك

(1)


- أَخَذَهُ أَخْذَ سَبْعَة



 سبع ،كقولم : سبع بَمُوات، وسِبع أرضين ،
 شديدُ الأخذ يضربِ به المثلَ ، وهو سَبَعة


هُروبن الأَوْث .


(1) فرعه في هذا التفسير : فعلملضمعمناه

 والهِتْ : الباطل ، فإذا قيل ((فلان هتر ه أى أى
 فهـو لا يخلو أبـداً من باطل ، بُجهلوه نس الباطل ، كعقول الخنساء :

*     * وأضاهه إلى أجناسه إثازة إلى أنه ثمَّز
 أَصْلاكل ه وأصله الحية تـكون فـ الصّاّة وهى الأرض اليابسة .






يقول الُحطيَئة :
لهمرك ما قُرَاند بنى كُليَبْ
إذا نُزِعَ القراد بمستــطاع

$$
\begin{aligned}
& \text { - أى :لا يُخْدَعْون } \\
& \text { الالضْ }
\end{aligned}
$$



-91



 الموامّ ، فإذا خرجت أولادُه من البَّيْض
 وأحـداً بعد واحد ويقتله ؛ فلا ينجو بنه إلا الشر يا
ل $9 r$




و - 95

والذنب واحد ، وقيل : النَّنبة غير مستعهلة . يضرب لُن يُنْجى غيرَه إِلَ ما يكرهو.

90


 وفيه ( نضناضة بالرزايا «)




. رقيُ الـسابِ الخلب

原
عَلَْْكَ القَهرُ
قال المضل بن مُمد : بلغنا أن بنى ثهملبة
 الثّس والقمر كيالة أربع عشرة ، فقـألت






 قومُك لا يظلهك القمر ، فانظر يتبين الك ، المك

الأمر والحق .
إـرب للأمر المثهود .




ن الأمنَّ
الامتنان : الإنغــم والإنحنـان ، يقال


99ـ الأَوْبِ أوْبِ نَعَمَة

الأوْبُ : الرجوع • يضربِ لمن يمجل
الرجوع و يُسْرُ فيه.

قال الأصمى : إنمـا يضربَ هذا لـا لم يوصَفُ بالمل والوقار
 يكى هنا عن عرو بن الماص ، وقد



نَرْمَحَةً أدميتها .

روى عن عامر الشعبى أنه كان يقول :

 وشقت منمّ ؛ فلينمثل ماعليمن من الحموف

عَدُوَّ
أى إذا ساعدم كفام أمر عدوه: .
 أمر حَدَث أمر آخر .

زَجَرْتَ فَأَنْمـعْ
يضرب فى المبالغة وترُك التَّوانى والـَّجْز

سَوَّف
قاله عَوْن بن عبد الهُ بن عتبة فَ رجل




فيك

ينمرب في ذم الإسرماف في الشىء .

فانْسَوْهَا
قاله: جض حكا الالعرب لبنيه . تالأبوعبيد :


بالقنوب ،ولا تذ كروها بالألألسنة ، وتال :
(1) أَفْتَدْتَ بَلمنِّ ما أصلَحْتَتَ من يُسِّ















 فلما رأى سُلِيك ذلك الْتَوَى عليه وْتسَنَّهـه يضرب عند الأمر بالصـبر والتأنى في طلب الحاجة .

 الأيام وكَّهِّها

 كان ، وأنشد :




إذا




إِّعار|

شديدة فيا بين الساه والأرض

هو أدهى منهن وأشدّ .


لم يكونوا تأَّبَّوا له .
1 10
 ضد الأول .

SHKin
ثال المُضل : بلَغنَا أن فتاة من بنات


 لأبيها : إن خالالتى يلطفتنى ، و إن عماتى

 و يروى (أأْزن)، بالزّن ، أى : أمر مبكياتك أَوْلُ بالقَبول والالاتباع من غيره .

زَخَريّ النباتِ كنَّ فيه

يضرب لمن صَلُح هالُه بعد فساد .
 يضرب عند ضِيق الأمر والخٌِِ على

التصرّف ، ومثله :

أى مُتَّعَ ومر تزق .
位

وهو يطول فـ السطاء حتى يُشْتَظَلَّ به ، قالوا :
وله ثمرة كانها هذه الباقلاه . ومعیى المثل :



لها إذا فتش عن حقيقتها .
يضرب فـ تَنْ الُجْبْن: أَى لأَخَخَفُكَ

المُرَجَّبٌ

الُمْذَيَل : تصغير المِنْذْل ، وهو أصل
 الإبل المْزْبْيِ ، وهو عُود ينصب في فَ مَبَارك




秋

سُحَمَ بن وَيْلِ الرِيّاحِّيّ :


قال بهضهم : ابن جلا النهارُ ، وحكى


 قالوا : وليّس له في البيت حهجة ؛ لأن الشاءر
 عليه قبل التسمية ، وتقديره : أنا بابنُ الْدى
يقالَ له جَلَ الأمورَ وكَفَهنا .
—|TI






 نبتُه كذلك ، من قولم زَخَرَ النبتُ ، قالُ ابن مُقْبَل :

وهلذا لا بكوز حذهبا إلا في ضمروزة الشُشر ،
 كا

* و : , إ ITV



يضرب للرجل العالم كا يكا


 المُّرْ
يُمرب فـ وَوْف الأحمر ، إذا بولغ فـ
- 

(1) )


 من أن تفزّط في حله ولعلك تَجم بلى غير (1) ضبط ففكل الأصول بضبط اتهل على أنذ (إن) ) أوله شرطية ، وأحسب أن ضُططل على أن تـكون مصدرية خين ه، والتقدرِ :
 تقدير المؤلف في آخر ك大لمه.

تُتْنَى حولَها من الحجارة ، وذِلْكُ إذا كانت

 التــكير ، ثيُو قول لَّيد :


.يتى الموت .
قأل أؤو عبيد : هــذا فول الْمَتاب بن



 قاله رسول الله صلي الله علئه وسلم، فقيل栓

إذا خيف أن يكون لغير رِشُدْة ، و وإنـا
 والغن من أُوالما وأُبعازها ـ لأنه رعا نَبَتِ

 قلت : إن (إيا)، كمّة تخصيص ، وتقدير
 خغراءَ اللدمن ، وأدخل الواو ليُطفن الفعلَ المقدر على الفعل المقدر : أى أخصكموأحذرك


ا ا


وأصل الثلُ أن رجالا دَفَعَّ إلى رجل



$$
\begin{aligned}
& \text {. بمتهه ، والأصل فاذ كا } 1 \text {. }
\end{aligned}
$$

الهِلْ : الْلاط ، وكذلك الَْلْثْ بالغين المجحمة ، والثل بروىى بالوجهين وأصاه أن يعترض الرجــل الشّجر





بظنونه ، قال أوْمُ بُن حَجَرْ :


 ما أظلم على غيره . وفي حديث مرفوع أنه عليه الصالة والسلام قال : لم تـكن أمَّةٌ إلا كان فِيا 'ُحَدَّث ، فإن يَكَنْ فَ هذه الأمة

ولا تَنْتَّ ه ه .

ينر بان في الأخذ بالحزم.
وقالوا فى قوه ه أ أكيس " أى أقرب إلى الـكَيْسِ . قات : هذا لايصح ؛ لأنكا
 يز يد على حسن غيره ، لا أنه أقرب هِ الِ ألى الحـن من غيره ، ولـكن لما كان الوارد










أى كِكَاسَة وحَزْمْ .

信
 الوادى (1) ، ومعنى المثل إنى أخالف شرَّ
$\qquad$
 أن يجىء السـل فيجرفه .


我


وأنث الأمر على تقدير المُ أو على تيمدير:

وإن كان لاوصف بها الانـكرة؛ فلايّكوز:

(1) ${ }^{*}$ *

إلا أن يكعل أنمأ كقونها



قول امرىء القّس :

(1) هذا ضدر بيت ، وعجزه قؤه :

(Y) هذا صدر بيت لشباعِ من شـراء
:

( ) هذا صدر بيت ، وعجزه قوله :


 رأن وكا ظن ، وكان عر رضى الها تلالى عنه كذلك .

أصله أن امرأة كانت تكى رجلا قَتَله الدخان ، وتقول : ألىُ فتى قتله الدخان ؟
 جا جرب القليل الميلة.
 أى : لايسططــ صاحب

 فى بعض مُمَّاله .
-





الطهن والضرب .



يضرب فی ألمساعدة





















 غير سهمين ، فهمد إلى النبـل غنواها ، ، ورم
 ، ِذ كرون لعمرو بن تِقْن المرأة فطالةهـا ،

أى طهنةً ،ستقيمةً وهى التى تقابل
المطعون فتكون أسـك فيه .
يفرب في استقامة الأمر ونقي ضدها .

- 1 ا ـ أَزْمَتْ شَجَعَاتٌ بَِاَفِها





يوصَ به الناذذُ ف الأمبور .


وهى المرماة" ، قال أبو عبيد : شى التى لا









 (1) هـى سهم صغير قدز ذراع

لافَقْتَ إلا عمرو.





غَضْبَ

 في الأرض السهامه فِكسر أرعاطها من الـيط


حَذَارِ حَذَار الهيثَ مَرِق نابهِ

. يضرب اللضضبان

أى الأسنــان ، وأصه من الأَزْم وهؤ
الأ كزل ، وقالل :
بذى فرقين يوم بنو حبيب


الأصمعى : يبنى أصابعه، ،وقال مؤزّج : يقانل
في تفبيرها إنها الحصى ، ويقال : الأضرائ ، وهو أبعدها .

فترو جهـا :لَّمان ، وكانت المرأة وهى عند




 ترد إبالهما فيسقيانها ، فصمدها لقمان ، واتخذ









 ،








صارت سِكاً ، فإن فرقت الـههام صـارت




- أصالح ثنها وأليق .

يضرب فيمن نَعْهُ أَعَّ مُ من نَ غيره
 قيل : إن أولل من قُرِعت هله العصـا

 المنذر ومعه خيل له قادها ، وأخرى عَرَّاها ، الما ، فقيل له : لم عَرّ يت هذه وقَّدْت هذه ؟ تال :
 دخل على النعان ، فسأله =ن أرضه ، فقالل :
 له النحمان : إنك قَقَوَّال ، و إن شئت أتيتك

 هذه ؟ قالل : سَفِيـه مأْمور ، قال : الْطْهْه أخرى ، فلطمه ، قال : ماجوابُهذه ؟ قالن:

 قالل : الطهه ثالثة ، فلطمه ، قالل : ما جواب هذه ؟ كالـ : رَبُّ يُؤدب عبده ، قالل : الْطِمْه

- 180 قالوا : هــا من قول غُنَّيَّة الْأعرابية لابنها وكن عَارِما كثيرَ التلفت إلى الناس


 آخر فقطُ أذنه ، فأخذت دِيَتَبَا ، فزادت ، حِسْنَ حالل ، ثم واثب آخر فقطع شَفَته ، وأخذت الدية ، فالما رأت ما صار عندها من
 جوارح ابنها حَدن رأيُهـ فيه وخ كرته في أرجوزتها فقالت :


قيل لأعرابى : مانَّارَ يق المصا ؟ فالل :
 لـهعلاب والأسْرَى من الناس ، مح تقطع عضا الساجور فتصير أوتاداً ، و يفرق الوتد ،

 العود النىى يدخل فی أَنْـِ الجُجْتى ، و إذا
 التى تشد على خِلْفِ الناقة إذا صُرَّت ، هذا إذا كانت عصاً ، فإذا كانت قَنَأة فـك شَق منـــا قَوْس بنذ ، ، فانِ فرقت الثقة

 ولم تَكُ ولا ذالك في الموم تقَّعْعُ


سَوَاء فلا جَدْب فيعرفَ جَدْهُ

 وقد كا ولا ذالَ فِيهمْ تقطط هــا ثول بصضهم . وقالم آخرون فق قولم ( إن المصاقرعت لنى الملاهِ : إن ذا
 وكان من حـكاء العرب ، لا تَحْلِل بِمْهـه








 .
 مَبآله ـ قال الثعبى : خلدثنى ابن عباس مها

أخرى ، فلطمه ، قال. : ما جواب هـذه ؟ ؟





 فقدم عرو ، وكان سعد عند الملك ، فقــلـال


















بل هو هرو بن تُمَمَة الدوسى" .
قال : :(1)وكانت حكام تميم فى الماهملية





 ينشَد فيه شعره ، ويوم ينظر فيه إلى جهاله ، ، وجاء الإسلام وعنده عشر نسوة ، فخيرد النبى

 وأو طالب ، والعاصى بن وائل . وحكِهات العرب : صُحْرُ بنت (1) لقان ، وهن بن بنت المُمْنِ ، وجهعة بنت حابس ، وابنة عاهر بن
 المتلس بِريده :


والثل يضرب لمن إذا نبِّهِ انتبه .
(1) ذكر المجد في (ص حر ) أنها أخت
 اك م ) أها بنت لقمان ، وقد ذك كـ فـ المونع
 المؤلف هنا فارجع إلِ إن شئتَ.

قال : فلما جاه الهّ بالِإسلام صارت سنة فيه .

أرى شَعَرَاتٍ على هاجِجيّ

ظَ

,أَخْتِ

يقال : إنه عاش ثلثمائة سنة ، وهو النىى
يقول :
تقول ابنتى لــ رأتنى كثنى



ثَالَثُ مِيبينَ قد مَرَزْنَ كوامِلًا
وها أنا هذا أرَجَى مَرَ أَّرْعِ

إذا رام تَطْيارً يقالْ له : قَق








الخربُ أولَ ماتـكون
 حتَّإذا السْتَعَرَتْتُوشَبَّضِرَامْهُ عادتِ عَجْوزا عَيْرَ ذات جَلِيلِ وصف الثزو بالخرق غلرق النانس فيه ،
 - 101 وذلك أن الثوب النفيس لايُنْسَجْ طلى











 العاتَة : الماودة ، و وشَرَة الأديَع : ظاهره الأى عايه الشَّرَ ، ألى أن مايُعُما إلى :الدباغ من الأديع ماسلمت بشرته:

- أَهْلُ الْقَتِيل يَلْوُهَهُ

قال أبو عبيـذ : يمنى أْنهم أشدُّ عنايةُ
!

 يضربن فـ تتابُع الناس عِلى أمرٍ خْتَكُ











$$
\begin{aligned}
& \text { مَنْ لا تقاوهـ، } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$


(1)

الثلاث ، وعباز ته سقِمة .

حدث أبو عبيدة عن رؤبة قالل : لقى المرزدق جر يرا بدمشُق ، فقال : يا أبا حَزْرْ أُرالك تَمَرَّغ فـ طواحين الشأم بعد ، فقال


 كن يقول لحريرِ » ابن المراغةه هِهو وهو يقول للفرزدق ( ا ابن التَيْنْ ")

السَّنْج : الِّنْ


 النَّيَّان والشَّنَّنَن
يضرب لمن يأخذ مال الناس فيسها
عليه ، فإذا طوبُب بالقضا، دافع وصَعْبَ عليه ، ومثيُّه


 أضرط بصاحبه .
E
أطهه نَ سَقْ الإبل • يقول : إن المتأخر عن المزوود ركـا فـاه ، وقد هفى
 قال الأصمعى :كل ما كا كان فـ الأدرم كتمل ماسلهت البشُرة ، فإذا نَبَلَتْ السشرةُ .

 ماءْبل فيه الثياب ، ونى المديث ٪ الأنصصار

 أن أسباب المودة بينهم لا لا بيليا إلى نتضها .

- 100

قال الأصمى : أصهَ أن المَيْنَ بالبادية



 فـكثر ذلك من توله حتى صار لايصدف . يضرب للارجل يمرفه الناس بالـا بكنب

ابن حَرِّيٌ :


كَبرْقٍ لاح يُعْحْبُ مَنْ رآه

ولا يَشْفِ الحْوَاتَ مِحَ مِن






وليس .يكتها إلا الملاذق بهـا ، يكتهنا جتى
 يضرب لاحةاذق بالأمر .


يضرب للر جل اللداهى
قال بهغهم : تؤكل الـكتف مبن

 أخذتها من أعلى جَرَت عليك المرتة

 ك أول من قال ذلك الهِيَّار بن عبد الهي




 إلا من العجز والذل ، ، قال النجاثيني أَحَدُ بنى الحارث بن كمب يذّم قوما ولا يَدُونَ البا ها اللا عشية


- 109

وششرب دهرا اطو يلا ، وقال :

نشربَ الدهْ
.


 وَطْب ، فاء:لّوا عليه واعتذرِّا ، فقال :


据
لضرب لمن يغطيك ما فضـــل منـ استغناه ، لا كرما ، لـكئرة



 (1) عفوةكل شيء : صفوته

خرج يتعارج حتى إذا كان بيال النعان كشف عنه غزيه ، فقال التعان : مالضرار








 سمتـك تقول له شرا ما تال لها أومر مرحب ؟ فقال الميار : أبيت اللان وأمسدك إلهُك ، TT T الم فقال النعان : لايكلك مَوْلًى لمولى نمرا ، ، فأرسلها . مثلا
177 - إنَّ أُخِي كَنَمَـكى

قال أبو عرو : إن أبا حَنَّشَ التغلبى لـا


 أبو حنش : هَرَتْتَ لبناً كثيراً ، أى قتلت




ابن دُلْف وضِرَار بن عَرْ الضَّبَّبَّانِ على
 وكن الهيار رجلا بطالا يقول الشعر و يضحك

المالوك ، وكان قد قال :
لا أَنْحَحْ النازَيَ الثَّبوب ولا

وكان بتزهم واحدا ، وكان النعان باديا

 إنه ليس عندنا من يسلخ هذا التيس فلو ذبكته [وسلخته] ,كفيتنا ذلك ، قال الميار: مأبألى ، ألى






 الهيار أن ضِرارا هو النى أخبر النعهان بـــا

 وكان ضرار شيخا أيرج بادنا كثير الما قال : فسكت العيار حتى كانت ساءة النعان التى يكلس فيها فَف [ظل

 6اقهد ه ه .

أى لا لاتحكب أمرأ كثباج فيه إلى الاء:تذار منه
لأن للالم تبـا فهم به يقتدون ، قال
الثشاءر :

إن الفقيه إذا غَوْى وأطاءه

مثل السفينة إن هَوَتْتْ لجه

LTVE الهاء للقهة . يضـرب لن جرّب الأْمور وعَرَّها








(-17V يا ينرب في قرب الشبه بين الشيئين .

ذُو الَّالِ
يضرب فن حفظ النال والإشفاق عليه
179
-


 استغنى ، ومنه قوله :



- IV.







 هِ - IV


ورجوع قُوَّل يقلن : آن لم تأب الآن مح


 روى هثام بن محمد الـلكبى عن أبيه عن ألجى صالُ عن عَيْل عن ألي طالْب

 إجّ عمر بن الخطاب ، فأنفر عبدَ الططلب فتفرقا ، ومات عبد المطلب وهو ابن عشر ين



 فاحتفروه ، ففاصمهم عبد المطلب إلى غزيّ
 الحارث ، وليس له يومئذ غيره ، وخرج الثقغيون مع صاحبهم ، وحرْبُ بن أْمية

 هنه كل مبلغ، وأشرف على الملكل ، فبينا


 وتَوَّدُوا منه هاجتهم 6 ونفـدَ ماء الثقفيين


 وتذهب كالعرق الغبر
= إلآلَّ دَه

 أى أن إمتعط الاثنين لاتعط العشرة ، فالم


 يكن هذا الآن فلا يكون بعد الآن ، وقال : لاأدرى ماأصسا ، قالل رؤبة فَاكَ دَه * قالل المنذرى : قالوا معناه إلا هذه فلا هــذه ، .پ*نى أْن الأصل إلا ذه فالا ذه
 :
 فأدخل التنو ئ فسمط الياء ، قالل رؤهـ :


وَقَّ
 يقول : زَجَنى زواجر العقال ورجوعُ حلم ليس يُنْسب الِلى السَّهَهَ وقُوْل ، أى

سوّار ذثى القالادة ، قالوا : صذقت فأخبرنا فِا اختضمنا أليك فأخنره ، ووانتسبوا له ،

 لِيعَنْ أَأْبِرَى

 الصذيق الأى "ّكمده فى كثير من الألمور سيئةً يآتى بها فى الأورقات مرة، واحدة - IVA



 خبر كان باطلِ فأخبرتك به ، ولم يكن ذالك علي ماقلت لك
.
أى أنا منه برى ، ، وذلك أن فالج بي خلاوة الأثنجى قيلن له يوم الرقمبانـا قتل أنيس الأْمُرَ : أتنصر أنيساً ؟ فقال : ألا


 ثليهم ، فقال له ابنه الحارث : لأنهينّ على
 عبـد المطلب : لأسقينَّم فلا تعسل ذلك
 الـكاهن وقد خَبَوْا له رأُسَ جزادة في





 مانريد هاتان البقرتان ؟ قالوا : لا ، هال


 قال : ماهاجت

 الأرض منه بِّعَع ، فقالوا : لأهه ، أى بينه ، قال : هو شى طُار فاستطار ، ذو ذَنَبَ جرار ، وبشاق كالمنشار ، ،ورأس كالمسطار ، فقالوا :لا ده ، قال : إن لا ده فالا ده ، هو رأس جرادة ، فـ خرز مَزَّاذة ، في عنق



النَّشَّنُ : الصوف ، قاله ابن الأعرابِى ،
يعنى إن لم يكن فعل فر ياء ، وقال غيره :
الثنفَش القليل من اللبنٍ .

يضرب عند التَّتَعْغِّغ باليسير
位
قالل الأصمى : الآهة التأوْهو والنوجع ،

إذَا سا قُْتُ أَرْحَكُنَ بِبَيْرٍ

وقال بعفهم : الآهة الكَمْبَة . والمِيَهة :
الجمدَرِى ، يعنى جُدْرِيَّ الغنم . قال الفراء :




مِيهة وأميهية واحد ، قال الشاءر :



والأمبهة : جدرى الغنمّا قالمالمولف ـ وانقشم
بالـكستر - البجـد . والأملط : الثى ليّس على

نَقَّقُ ?




سرطم اللَّحِيْنْ مــانِ تَئقْ
والمَّق بالتحر يك : شبيه الفُوَاتق يأخذ


الالمتلاء من الأضب .
يضرب للهختلفين أخلاقا .


الركيَّة ، إذا قل ماؤها، وجمع النـكِد أنـكاد
ونكد قال الـكيت .
زلّت به أنف الر يــ
ع وزابيات 'ُـْتْدَ الحظارُ
قالَ أبو عبيد : أراه سیى أنمواله حَظِيرة
لأنه حَظَرْ ها هنده ومَنَعها ، فهى فَفيلة بَعنى
مَ مَعْوُون

- أَنْتَ مَرَّةٍ عَشْش ، وَمَرَّةً مَيْش

قال ابن الأغربالى : أُصله أن يكون الرجل











 فركبّه ثم خرجت حتى أتت قومها فهز"فت،




 إمطيك بكل رأس مائتى بعير ؟ فالل : نم ،
 سأْفْلُ مَابَدَا لِمَ بُمُ
 وقالل غيره : إما فالوا (النذير الحر يانه لأن الكَ جل إذا رأى العارة قِد فَحَاَتْهم وأراد إذذار قومه تجرَّذ من ثيابه وأثار بها لِيمل أنهـ

 فأنهظ وهى تـك



ابن الكَلبى : تَمَع عمر بن صَعْفَعَة بيـيـه ليُوصِيَهم عند موته ، فـكثـُطو يالا لايتكم،



قال ابن الـكجلى : من حديتث النذير






 في بَارة إلى الشام ، فبلغ ذلك رقبة ، فبهث إلى قومه فأخبرم بــا قال له أبو دُوْاد عـذ


 كثيراً ، ثم الثي المنذر فقال هله : قد آصطنعت







فَحَبَاه وأ كرمه ، فلها رجِ تزل على أَخِيها ،


 سريعة إلى مآتريد ، غفطها وتزوجها وسار با إلى قومه
يضرب لمن يتك مر بكانم ويريد به

قال ابن الأعرالبى : ذكروا أن





يضربِ مثلا للقوم يَمِّلّ عدده .

$$
=
$$

 ( )

هعاجأته ، ولـكل أمر لاثشبهة فيه

أول من قالْ ذلك سَهْـل بن مالك


 شاهدا نقالت له أخته : انُزِلْ فَ الرَّ أَّبْ








كَيْنِ تَزَيْنَ فِ فَتَى تَزَارَهْ

 ولها سمـت قوله عرفت أنه إياهِا يـنى ،


 أحانته نظهاً فقالت :



－190



－

－أ أ $19 \vee$
（أى ：هذ
 －

（191

辑－ 199










年
أنى ：جوانئها：

－ $19 T$


1
قَ قَنْ
النَّ

回



1Av筩（1）



Y－\＆






谷
（1）وَرِ





 صلة ،وأخزىى ：صفة للثرِن مالى مينى العادة
 جوابَ مَنْ يقولقولاً غير موثوق به ،فيقول


امتتع من الأأكل أَنَفَّ من الاستفراغِ حتى
 يقول هذا القول حتى هالك ．
إضرب لمن يفتغر با لا انتخاز به ．
品

تقدير إنك وخيورا بُوهوان أو مترنزان ．
يضرب فَ موضع البشازة بالخير وثُّرْبِ نَيْلز المطأوب
隹

كتو لم（ إن الهَّكَى ليميل＂＂．




 （1）．${ }^{\text {＊}}$ وسِيًا ：نِفِّنُ من الوَسْ ، والأصل فيه






竍 (Y)




أى إذا بدأت تأمرٍ فهارِسْهُ ولا تَتْكْكٌُ
ع:ه ؛ فإن الخيمة في الميبة .
: THT - TM



ن هئَ
水 (1)

، ؤروّى


والهُشُورة معناها المتخخراج الرأى كا
 والثانى بالفك على بَّالِ رِضى

الساع : أو مَرِنا ؛ أى بوآخـذ مرنا غِرَ



الليل وظلمته ، فهما منصو بان بإضطالم الفـلـ .

-
أى : لا تَبذ عهـد ذي الَدْنِبتِ السوء


لا يَ- لِمْبُكَ إلا هثلَ فقلك .
.

في الأطرافَ من الأرَِّيَنَ -
يضرب لمن لـَيَقَصَّ الأْمر ويظن أنه
قد تقَتَّاه


 فقدرت أنى استنطقت ماعنذه ه - فلها خرّ ! أقَّ

 تَتوَسَّطها بِهُ

إباَكَ
أى : خُذِى صَفْوْ مالى ، وأحسنى القيام

 , أْتْ : من الإيالة ورى السياسـة ، ومثله

 يضرب لن يُسْنَا عن نسبه فَيَتْتْوِى به



يفّرب فـ الَحْتِ على الثقة بالأخ

 و " لمـا ه راجهع إلى الننس ، أى : إما أن



》 رابط الجآثّش "أنه يَرْبِطُ نفسَه عن الفرار
 الخطاب رضى الله عنه أنه قال : الر جالُّ ثلاثة :
 ألى ذا رأيٍ ناستشاره ، ورجل هائر بأثر لايآتمر رَشَدَا ولا يطِيع مُرْتِدْاً .
 تَفْهُكَ

قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الهُ عنه لو جل مَدَحه نِّاَقا .





 كن الأضْبَطُ بن قُرَيْ سيـدَ قوره ،
 فرآه يصنعون بسـادادهم مثلَ ذلك ، فقال
 ابْنَ زَيٍْ هِ

- H19

حَيًْا بَيْصًا
, وَيْصَ بَيْنَ : ألى ضَيْقَة .

وخلك أن رجلا كانت له ظِّنَّ فَ قوم ،


 . على نفـهـ

يُ يُلَّعْ عليه.


و بينهم.كَغاظ ، قال الراجِز :
*

أخو الثَّرِّ مَنْ لا بِّهُ ؛
*
المان للأحرب ، أى أنت الانيى خَلِقْتْ لها فـكن ذا قُوَّهَه .
人






$$
\begin{aligned}
& \text { • KTV }
\end{aligned}
$$

الَبْبَ واْتَبْبِبْ والا


فـ الشر ، فيلغ ف الأمر ين الغاية .





والمقروظ : المدوبغ بالقَّكَ


- MQ

أُضَا - بالفَ - موضع

الغزير المعروف .
.
الإنّارَ
أى : حَعْ امراُ وإختياره .

:يقبل النصح منك .
(1) الغاشية : الزوار والملحلان والسؤال والحم

كنت غضّي ، المَيَلَ ، أى هذا ذنبك .


وَوْوَ
(1)

بَ



الالَخْرَ
促

أن تنتعر ، وأنى' وآنَ لغتان فن معنى كَانَّ


而 - KSO
أى بالمـكن الأفضل الذى لا أستطيع

يَضْر هِ مَنْ يُستبطأَ فيقال له : ضَيَّهِتَ
(1) يقال : وضع الرجال بهمه ، أى أز مهـا





بأخذ

يضبرب لمن استغنى ف:جنَّرَّ على الناسِ

يِّرب لارجل يسألك عن أمر لا تُحِبُ




(أولادها) للنوق ، و (مالها عبارة عن الوقت

عليك فتقول: إلى أنيكصل هذا الموعود وقت



- يضرب الهمول الدفاع

فَاغْصَبِ

ابنة" إجل من العرب وهى بكر ، فنــادادها



أى المرُى أخوكا أم هو سواد الاميا . يضرب عند الارتباب بالشيء فف سواكـ
إِنَّهَ مِنِّى لَاَحِرَّى - Yor

قال ابن السكيت : يقالل : أَّمِرَّى ، ،




 به - Yor




من المثشمبة يصلح المصدر والموضع ولالزمالث


 قال : أبكر أنت أم ثيب ؟ فقالت : أن

 (1) وبق لغتان : تشديا إلراء مكسْورة مع ضم العاد أو فتحها .

حاجتـك ؛ فيقول : إن من اليوم آخره ،


- إِلِ أى لم أَبحا وم أهمها


يعنى أن الرجل إذا تزوج الرأة هلا أولاد من غَيره جَرَّدُوهوه .

. فيبتلى .

وذلك أن الرجل ينظر ،الى حسنـنه ، ،
 - الى الناس



 فركضهـا زكضَ دَمَ قالت الضبع : إنها الإبل بسالمتها .

.
(Y) دقَ ناها :كسبر أسنانها

المطلع هو موضع الاطكِّاَع من إثران الما انحداز ، فشُبه مأُشْرَفَفَ عليه من أُمر الآخرة بذلك ، فال الفراه : يقالن رجل له حُوَةِّهِ ،
 مِنَ الأْمْرِ إلَّا أْنْ تُقَارَرِفَ كَرْمَا قيل : كان الأصمى يعجبه هذا البيت
 وَصَمْتٍ : يضرببف الحث على هد مَنْ أحسن إنيك .
مَنْ لا تَرَى







قا لِمْنْ أبْمَرَ


علهه منه ، أى لاتسآل فإناك ستهلم .
Y00 - إِنَّكَ لَوْ صاحَبْتَنَا مَذْحْتَ





المَمْصِ
 الأوصال ، الواحهد مَفْصِل يضرب لمن يـتهد ف الـى بالمراد

 يقال : جمل ثقَال ، ، إذا كان بطينّا ،
 وصف بالمصدر يضرب لمن يكمع بين شيئين مكروهين









 على الكبواب ، فظّن النابي ألنه وصضه بلى

—ْ
هَرْ

، نسسك و و

بكذًا : مُولَ بَه .

وأهت
 بن بنى عامر بن لؤى خَرِف ، اِيْل لايسبكن








كيس بالبي

وَوِوي رأي مالم يره

يضرب بند ابنقطاع الميلة، وذلك أن




 كبيرة ، كذا فاله أبو عبيد في كتانـوه . ج


بالى البصبرة. .






شُّره إنسانا ضلّ في هذا المرُيق فقالل : (1)

竍


لأن فيه الططر ．

صَ
五



كال الثاءر : :


هرب ني المُدَراة عند الطلب

！بضرب ف اتباع الـقل ．


ويّوى 》» و إن قاو بنا التُفتهم＂، هذا
هن كالام أبى اللَّرَّدَا ．


｜الحضز ، وهو الالحم الثـديد الـمكنز
（1）

، قالوا ：الحسوم الدؤوب والتتابّع
， حُشُومً إذا أعيا ، وهنا فى المعنى قريب من
 ＿الحديث＂）وقال الشاءر（1）يصن قَطاَة



يضرب اللأمر الصغير يتولَّ منه الأمرُ الـكبير
园
قال النسابة البكريّ ：إن العلم آفة
ونـكدا وهُحْنَة وامتجاعهة ؛ فَا فته نسيانه ،
ونـكده الـكذبب فيه ، وهُجْنته نَشْرْ فـن

－Y79
－يروى هذا عن عَوْف الكِلمي



قال لبيد ：
＊＊
（1）

هُ إنْ
تَرْ أبَدُ
يضرب فـ المبر على جفاء الإخواني'
ف
فـ إنَّكْهُم

قال الـثاءر :


 الناس - بالْون - الم قَيْن عَمْاَنِّ
 إلياس بقطّ الألن ، وإبــا قالوا الياس لمزاوِجة الناس
يضرب عند امتناع الططوب
ع ع
信
عَذَابَ مَنْفْفْوَكَك



يقا

البَّهْ لاَه : الرأى التوى البيد ، وتال





 , واقة بازل ، كذلـك

يضرب عند امتناع أخيك مبـن
.


ـ TVQ

.







 أو فَدَعْه ه
حَ

قاله الفرزدف فی المرأة قالت شعراً . - Y90

العقياة: : الــكريَة من كل شى ،
,الدرة لاتكون إلا في الماء اللمح ، يمنى المرأة



(年 YqV
أصصله في الفر.س إذا الستعدى على صاحبه

يضرب لمن أخذ من وجهين ولا يدرى

- YQA

وَحَزْنْ
. يضرب للرجل البخيل
Y99 - إذاَ زَآنى رَأى الِّسِكِّنَفَ الماءِ
يضّرب لمن يخافك جدّا .
... لأنه لايأتى بير ولاشر أنينا وَجه لِبنه

غير میک
苳 - Y Y




$$
\text { فَى إناكَ فَفْمْ }=
$$

أى متلى: . يضرب لن يكسن إلى مَنْ لا جاجة به إليه .


.


أى آلْفَتَ هَلْ تُى مَنْ تكرهه
(Y9)
هـذا مثن قولم „( إذا نَزَا بك النَّرُّ
فاقتد ه ه


المناكيح
 بِذَوات القُرُونِ



 متى فی أول ما أططلع ضب ذنه ．
－ 0
 ي若



$=-\quad=$
＂


．
品－T．V
قالل ألو هرو ：يقالل انستـأصل الهُ







يضرب فـ قِقَّة الثى
 يَ


 العرب ：：الثّر والسمن والأقط غير الختّلطـ ،

وال الراجز ：
المْ والسمن
ط
号有



من أُثنالم البمرونة ．
线




ما أطلع ضب ذنه ：أي هذا أولِّتي
 الحجاج قالل لِبلة ：قل لفلان أكا تل مال
 خواستة ايزِ بيُوري بلاش وماش ．品
 أوصى ابنه كَلْلدا ：إياكَ وأْراض

 ．
．

隹



 الـَعَلَة ：المـكان المُنْ لاي夫مل．فيـه الِمْتْفَار ، وقولا ها لايؤخذ مذنبًا ه أى ولا يؤخذ من قَبَلِّ ذَنَبه من
 من قبل ذنبه ． يضرب لمن لا يدرلٌ ماعنده （1）يفّبن لاْمن الذنى ينظل ولا يكون

 وكذلك أضل






 وقالّآخرون ：بل هي تاء جماءة المؤت ، ،



عِرْقة فقد أخطأ＂．




 يذل بلى الرّاوة والسنهولة والسعة ، هثل





قالوا : القَبَال ما يكون من الـنير بين
 اللهظة أنه سى: الرأى فيمن امتهان به في ax
, MIV


 . والبدن ، قالل طَرَهة :

إِنَّى لَنْتُ بَوْهُونٍ فْرَ

隹
 قال : كان عدنا رجل مئناث ، فوندت اله

 نها إلن بيت قرَيب منها ، كفلما رأت ذلك

أنشأت ثقول :



وإِ

س - MIr

(1) حتى يأتى بالداهية ، وقالة



 أى غَوْر




أى إكاأنت مُنْتِن مثل الإمَابَ المَعُطُوُن
يَّرب لمن يذم فـ أمَ يتولاه
أنثد ابن الأبرالبّه :


وأنت إذا انضمَ الرجال عططينة
تُطَاوِح بالآنافِ سـاعة تَنُطْقُ

(خ ف ق ) وأنثهده هناك :
وقد طلقت ليـلة كلبا

والمودن : الضاوى ، والحُنفيق : اللاهمية



كال أو المـن الأخفش : هذا مثل ،




الجُرْفُ : مانبجرفته الليول ، والمِنى
إن جُرْفَك صائر إلى المدم
يضربِ لارجل يُسْرِع عالى ما يكرهه ،
ومثله ولهr

كعقدة تِـكَكِ السراو يل ، وتعديره : إن
ع夫ْدَدَة حبلك تصير وتنسب إلى أنشوطة

ـِيد إياك وأن تـكون التّيلَ فى الفتنة (1)

فلها تمع الرجل ذلك طابت نفسه
ورجع إليها .
يضرب في الاعتذار هما لا يلك .

قال أبو عرو : الأوقاب والأوغابُ الضعناه ، و يقال المقى ، يقال : ر رجل وَمْبْ ووَغْب ، قال : وهذا من كام الأحنغ ابن قِس لبنى تيم وهو يوصيهم : تَبَّذَلُوْ ا

وإياك وحَحِيَّةَ الأوقاب ، وهذا كعَولم :
أحوذ بالهّ من غلبة الئنام
.
المِذْلُ : أصل الشُجرة • يضرب او هذا إذا أثشكل عليك الثى، فظلنت الشخّص

شخضصين ،ومثله

أى فى الديب.
يضرب عند الإشكال والتباس الأثر .

أى : أحدها يُّيَّضُ كصاحبه فيتعارفان


الغَاوِى وَالماوِي
يقال : الناوى المراد ، والئوغاء منهـ ، والمـاوى : الذباب تهوى أى تجيء وتُقصد

إلى الخِمْبَ
يضرب فی ميل الناس البى حيث الـال .

أَعْوْانَا


 دون الوقوف على میته ، يـنى أـن نظرا ومعالعة بصحة معرفتك قبل إشعازك التيقن .

أنشد ابن الأعرابيى :




الالجاءة ، هال :



وكان حقه أن يقول صدعت فُعلِ فعل الطية



وشَتَّ أى متفر قِ
أ
 على هدايته .
يضرب لمن أتى أمراً على ممد وهو يعلم
أن الرشاد في غيره .

وذلك أنها تنتج بطنا فيشبرب أهلهـا

أنهم يتبلَّون بلبنها وينتظرون الْقِاحها .

.
قال ابن الأعرابى : أى "الـى غنى .

تَرَوحَ عليه ضرة من المال ، فالل الأُشثر :


وقوله (\$ (زضان )" بعناه بطى، ، مأخوذ من
قولم برذون مَرْضُوم العصب إذا كان كان عصبه
قد تشَّنَّ و واذا كان كذلك بَطُوْ سيره .
-


وأنشد يونس :



 كن يهج وج نفسه إذا لم يكد من يهج


أى إذا بالَّنْتْ فَ النصيحة الَّهَك من

أى ما أطعهة بإرداً ولا هارًا .
愔
البارح : النّى يكون فى الايَّاح ، وهو
الفضاء الالىى لاجَجَلَ فيه ولاتل" ، والأروى :
الإناث من لِمعْزَى المبلية ، وهى لا تـكَون
 ايضربب لمن تطول غيبته .
 العُقْ : مبؤخر الحوض ، بِريد يؤتَى الأمر من وجهه .

بِاسْتِ
اللايح باليـاه : الذى فى أسفل البئر ،
واللآح : الانى يستق من فَوْقَ ، وقال :

* K Kَ

أى سريع اللْقَ كَيرُّها ، والإمارة : ردُ
الجُواب ورَجْهه ، ومنه :

أى ماردّه ورجِعه مِشَرَّهُ إِلى بطنه .
 أَحَبَ إِلَيَّ مِنْ أَنْنْ أَصْبَحَحَ

عِنْ ذَ
بضرب فَ الدث على التقدم فى الأمورّ


لرَضَهان


 وأصاه في البعي .
 ذو فعلنا كذا ه أى نین الدين وعلنا كـذا ،
 كذا ه هقال شاءرم : فإنَّ لمـاء ماَ أبى وجَدِّى
و بنُرى ذُو حَرَبْتُوذوذوِوَيْتُ ومعنى المثل : ألى عليهم اللأى ألفى كلى الخلت ، يعنى حَوَادِثَ الالدهر ؛. ج9 يقال : أَبَلَتِ الإبلُ والوحشُ ، إذا رَعَتِ الرُّطْبْ


الْفَّل : النبن يُرْضَهه الرُضيع والأم
عالمل ، وذلك مَفْسَدة للصبي ،
 من غير ذنب


 نغنه غيره .

- ال الوطب - بوزن قفل: أو عبّق

الأخضر من البقل .
 يقالل : دَجَبْنه إذا هِبته ؤعظَّمنه ، ومنه
 و يعظمونه ولا يقاتلون فيه م وهمنى الملن إذا


أن إن انتظرت حتى يُشَى بلكُ الفجر

 يضرب في الحوادث التى لالمامتناع منها
 يضرب لمن يركب أمرأ فظيا ويوُقِق نغسه فيه .


 خرجت تلكُ علم أن الضب خارج لا لا عالة ،
 الهقارب والحيات
يضرب هثال لأول الثر يُنْتَرَ نبده شر منه .



$$
\begin{aligned}
& \text {. T07 } \\
& \text { الليط : اللسِّعُطُ من أولاد الإبل قبل } \\
& \text { أن يُشْرِ ، والزفد : العطاء ، يريد إنى ساقطُ }
\end{aligned}
$$

الحظٍّ من عطأه .
يفرب لمن يختص بإنسان و ويلَ حظه

- من
- TOV

صائـتْ
يقال : حالت الْوسُ تَحَوْل حُوُوْلا
إذا زالتُْ عن استقامتهـا، وسهم صائب : يصيب الغرض
يفرب لمن زالت نعهته ولم تزل مروءته


خَدَمة وهى الْلْلَاْل ، وآدّرى وَدَدَى : إِذا



يقول ها يشاء .

- 〒 - إنَّهُ لَبي حورٍ ونى بُورٍ

بنتح الباه ، وكذلك البَوَّاز ، والبور بالْضم:


ليُرب لمن تتحهـل له لم مكروه
يستز يدك ولا يرضن عنك .



ولا حقيةة عنده .

الَمْيحَ من قَدَاَح الميسر : ما لا نصيب


القوم مام مف فيه فهو يمود بخيية .

تقدرِه : إن بَى كذب فصدق أَجْدَرُ
وأولى بالتُنجية .
位

والصرح : الخالص من كل شیء ، قال
الثاءر :
تَعْفُ السيوفُ بأيدينا جمانِمَهُمْ
كما يعلق مروَ الأهمبز الصَّرَحَح

-فهو صَرِيِ وَصَرَحَ وَصَرَّا
يانرب لمن اجتهد في بر"نك ، و إِن مل












 بهـ
 فاطلب حاجَتَكَ من الدنيا وسَّنْ ما بدا با نك





 من بنى شييبان ، وكان يكنى أبا الحَوَوْزَّان
 !النعان ، فقال له :

 لازدرواج الحور .
يضنب لـن طلب هاجة فا مب يصنع فيها شيئًا


 وذلك أن الثعانِ بن المنذر خرج يتصيد على






 وهو لا يعرف النهان ، وقال لامرالته : أرى المى
 خطيراً منا الحيلة ؟ هالت : عندى شي من من







أَيا عَيْنُ بكى لى قُرَّاد بن أَجْدَعَا رَهينا لَقَتْلٍ لارهينا ْمُوْدَعا

أَتْه المنايا بَغْتةً درن قونٍ
 فيناهم كذلك إذ رفع لم شخص من من


 فإذا هو الطائى ، فلما نظر إليه النعان شَقَّ


 النعان : وما دينك ؟ ف الل : النصرانية ، قالل

 قبل ذلاك على دين العرب ، فتركُ القتلَ هـذ ذلك اليوم ، وأبطل تلك السُّنَّة وأمر

 أهذا النى نجا من القتل نعاد أم هذا الذى ضمنه ؟ والهُ لا أ كون ألأمَ الثلاثة ، فأنشد الطأيّى" يقول :

 وبْد دَعَتْنِي الانخلاف ضَاْنَتَى




 فألجى شريك أن يتكفل به، ، فوثب إليه



 وجَلَّ الأجَّلَ حولا من يومه ذلك إلى مثل
 و بقى من الأجل يوم قال الثمان لْقرَّاد :
 فإن رِكُ صَدْرُ هذا اليوم وَلِّ
 فلم أصبح النعان ركب فى خيله وزَجْله
 نوقَ ينْها ، وأخرج معه قُرَادا، وأْرِ
 حت يستوف يومه ، فترّك ، وكان النعان
 القتل ، فلما كادت الثشس تَتَبِّ وقُرَّاد قائم
 أقبلت امرأثه زهى تقول :

سعدا وكان صاحب حرب فقالن : ياُبْتَ إن الضارم يَنْبو ، والجواد يَعْبْوْ ، ،والأْر يعفو ، فإذا شـهدت هحر با فرأبت نارها

 المكثوالانتظار ؛ فإن الفرار غير عار، ، إذا | f تـكن طالبَ ثار ، فإما ينمرون ه ، و وإياكُ أن تـكون صَيْدَ رماحها ، ونظَّح ،
 لا يبخل المواد ، فابذل الطارف والتِّلاد ،
 إخوانك فإن وَفِّهَّهم قليل ،واضن عند كتمله ووقال لابنه ساءذة وكان صا باخب شراب : يا بنى إن كثرة الشراب تِنـنـد


 الرى الفاضح ، وعليك بالقَصْدْ فإنٍ فيه
 نقال ابنه سعيد وكان جواداً سيدا : لآخذنّ



 وهاطك بِرِفده ، ونصركُ بوجهن ، قالل :


وقال أيضاً يمدح قُرَادا :

ألا إغـا يسمو إلى الجمد والهال


فإنهم بالأخيار من رَهْ تِ تبا
而
يقالل : آسيت فلانا بالى أو غجره ؛ إذا



يضرب نى الحتِّ على مراباة "الإخوان وأول من قالِ ذلك خُزَمَ بن بَوْفل






 فكان يشه أباه فـ شرفه وسؤدده . وأما
 وإخوان ، فلها رأى الثيغ هالَّ بنيه دعا
 خز م: سَبْقَت السيفْ العذَلَ ، فذهبت مثلا . سَ قالوا : إن أول مَنْ تالِ ذلك ذو رُعيْن | الْمْمَرى ، وذلك أن تمْيرَ تفرقت على ملـكها حَسَّان ، وضالفت أمره لـووء سيرته فيهمه ، ومالوا إلى أخيه عمرو ، وتملوه على قَتْل أخيه حَسَّان وأشاروا عليه بذللك ورغبوه ، فى المُلنَّ ، ووَعَدوه حسن الطأهة والموازرة فنهاه ذو رُعْتْ من بين حمير عن قتل أخيه ، ، وعلم أَنه إن قتا أُخاه ندم ونَّرَ عنه النوم وانتقض عليه أموره ، وأنه سيعاقبگ الذى ألـى أشار عليه بذلك ، ويعرف غشهم له ، فلما رأى ذو رُعيْن أنه لايعبل ذلب منه وخشى العواقب قال هذين البيتين وكتبهما في صحيفة وختح علهيا بخاتم عمرو ، وقال : هذه و2يهة لى عندلك إلى أن أطلبها منك ، فأخذها عمرو
 والاحتفاظ بها إلى أَن يَسْأل عها ، فلما قَتَلَ
 وسيّلطّ عليه النهر ، فلما اشتد ذلاك عليه ملم يَّعْ بالمْن طبيبا ولا كاهنـL ولا منجها ولا عرّافا ولا عائغا إلا جهعهم ، ثم أخبره بقصته ، وشَا إِيهم مابه ، فقالوا له : ماقَتَّرَ

صدقت فهل حدث أمر ؟ قال : نعم 6 قتلت فلانًا ، وهوالذى ترّاه فيناحية الخِباه ، ولابد من التعاون عليه حتى يوّارّى ، فـا عندك ؟ قال : يـالَّاَ سَوْأَّ وقعتَ فيها ، قال : فانز، أريد أن تعيننى عليه حتى أغيبه ، قالل:
 فبعث إلى آخر من ثقاته فأخبره بذللك وسأله

 الأول ، ثم بعث إلى رجل ثن إخوانه يقالِ
 . قال : إلى قتلت فلانًا وهو الذى تراه مُستَّقَى ، قال : أَيْتَرُ خَطْبُ ، فتر يد ماذا ؟ قال : أريد أن تعيننى حتى أغيبه ، فال :

 هذا الأمر أخلّ غير غامكك هذا ؟ قال : لا ، قان : انظر ماتقول ، قال : ما قلت !إلا حقا ، فأهوَى خزَ بالسيف فقتله ، وقال : ليس عبد" بأخ لك ، فأرسلها مثلا ، وارتاع سعيد وفزع فقتل غاذهه ، فقال : و ويكا
 فأرسلها مثلا 6 قال سعيد : فإنى أردنت تَحر بتك ، ثمَكثف له عن الـكَنْشَ وخبره
 ايضرب لن ذلّ فى موضع التصزز


- MY
زَكوراً

يضرب للرجل يكذبع ينسين فيجنث بكاف ذلك


(الحيوب





 وذهب مثلا.
يضرب الثفنطر يعتزح فوق ما يكفِي
, YV.

قال أبو عبيد : يورى عن أبحر بن (1) الجار


رجل أخاه أو ذارَّحِم منه على يكو ماتُتلات
 قالواله ذلك أقبل على مَنْ كان أثشار عليه






 فيها

سَعِيدِّ مَنْ يِيِتُ تَرِيَ عَيْنِ
فإمَّا رَيْرَ غَدَرَتْ ونخانت




 بمن أثار عليك بِتل أخيك ، فقَلِ ذلك منه ، وعغا عنه ، وأتحسن جاتُتّه . يضمّب لمن غط النعهة وكر العافية .
غ

 ما كان من خبره ، فصار مثلا في امتداد


فَرَجِّى الخيَّ وانتظِ
إذا كا الْقَارِظُ الهَزْزِيُ آبا

 يضرب لمن يصلح أن تُنَّط به الأمور

العظام

يضرب اللنى يخالط الأمور ويزّأيملا
. ثقةً بعلمه واهتدائه فيها
 الوادن ، والصُّوحُ بالصاد المْنمومة والـاه : هائط الوادى وناحيته ه
وهذا المثل مثل قولم (» الليل وأهضام "الوادى "
竍 ينرب لمن يُسْرِف فَ غير موضع

الهجلى أنه فالل فيا أوصى به ابنه حجازا :
يابنى إياكُ والسآمة .
ايفرب في الحث على الجدّ في الأمور
وتَّكْ الثتر يط فيها .
(
قالل ابن الـك大بي : ها قارظان كا


 ابنْهد-و يروى حزيمة، كذارواهاهو أبوالندى

قال : وهو القائل فيها :






 ابنتك فاطهة ، فقالل :ألى هذه الا الحال ؟
 مات ، ثال : وفيه وقَع الشُر بين تُشَاءة ور بيعة . قال : وأما الأصغر منهها فانه خرج

الانتحاب أخذَ النَّجَبَة ، وهى كُقْر
يضرب لمن ينتهل شُر غيره

$$
\underbrace{\text { Cl }}
$$

الْ أْ عْدْ
 ，وخالِقِ الفاجر＂

 الْفَ


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

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



 إنْ－TVV أى إن قصدت الحلب باطلبى ناقة عزيزة ：
场




 －الملاط يتحير ويدهن

保
أى مالا أساميه ولا أقاومن ه
يضرب للامُمر العظط يُنْتَظَر و وعوعه
E－
بضرب المتصلِّفِّ بِول ：هِا الأمرُ ．بيدى

القّعاه ：شجرة لها شُوْ نبت ي未تلفن المار ．

أى إن عَجَزْتَ عن الإلماع مُ تَهجز
عن الإثارة

 مدَحه شاءر فأعطاه هالا وقال هذا القول ．
 تَاله أَكْعَ يضرب لالثُرين أو الرجلين يتقان فـف

أهرٍ فيأتلفان－
人



．بضرب لمن يبطى ف ف زيارتكا ．
－rAV الحُلُومُ
التَّلَحِمى ：التشاتُمَ ، أى عنده يصير ．
㢄

 و


 غ
．يضرب في ذم الكسل ． ．
 الحِحَّبُ الأى ين القَلب وسواد البطن ．

缺



 بضرب لن أثرف كلى إدراك بِنْيَته


أىى أنه يَّوّس مز يُنْزَله .
يِّرب لارجل الشِجاع

و إلاّ فَحَقَّهُ الواو

يضرب فى الحت على التّزْوِية فـ اللأمر

وكُّى وكَدَاء : جبلان بمكة ، وألماء
راجعة إلى مكة أو ألى الأرض .
وهذا بثل يضر به مَنْ أراد الانتخار
人 لى غيره . 1

الإبل الشابة . وهذا المثل مذكور فئقصة



准 ذِى يَتْتُ
قاله رجل لامرأثه : أنى إذأأعياك الثى
 وعوركى : معناه أقوبلى


أَتْرَبِنى بَطِطِرِ الرجَالِ

 هَوْتِ




باب ما جاء على أفعل بت هذا الباب


الواخد والتنية والمُع والمذك كو والمؤنث ؛ ،
 منك ، والزيدون أفضل منك ؛، وكذلّك


 تدخل عليه الألف واللام ، كو ، الأْفْنَلُ، والثالث : أن يكون مضاناها، خو :

، بالألن واللام ، لا يِّال : جِاءتنى فُضْلَ


حَصْبْا درّ على أَرضٍ من مِ الذهب

 وقالوا : دُنْيا فف تأنيث الأدنى ، ولا يبوز القيانُ عليهما ، فال الأخفش : قرأ قرأ بعضهم ( وتووا الناس حُسْنَ ) وذلك لا يجوز عند سيبويه وسآر النحو يين . و وإذا كان أفعل مضانظا ففيه وجهان :
 فيستوى فيه التثنية والجِع والتذكيروالتالتأنيث، ، تقول : زيد أفضلُ قويكِ ، والز يدان أفضلُ قومِك ، والزيدون أفضلُ قوِك ، وهند ، وهن



 وقالل ذو الرمة :
وَمَيَّةُ أُحْسَنْ الثَّقَقَلْنِ جِيدًا

ورميقل : حُسْنى الثقلين ، ولا حُسْنَاهِ،

هند أفضل من دعد ، والمندان أفضلُ ، ،

 لأن "َآَمه بن ، ولا يثنى الاسم ولا يمّ ولايونث قبل تمامه ، ولها الايكوز أن تا تقول

 قولك : زيد أفضل من همرو وأعقل ، تّريد




 فيهما سواء ، غنذف البــار والمُجرور دلدلاة
 أى من غيرها . و إذا كان ع الألفَ واللام ثُتِّى وَوْحِع وأنٍّثَ، تقول : زيد الأفْضَلَ ، والزيدان الأفضـالان ، والز يدون الأفضانون ، وإن النا


 الـَكْبَ ) والألْن واللام تُعَقِبَنِ مِنْ ؛ فلا بيوز ابلم يُ يُنها ، لا يقال : زيد الأفضل من عمرو ، ولا بستعـل فُمُّلُ التفضيل إلا




 وتَرْرَّ














 منهن ، بل لتول : أثد بياضًا ،وأَبِع مَوَرَاً؛















 الربالِّ ، وهند أفضل النـاه ، ولا يجوز على









 الرق بين المظنان .


 رجل أحقى ، ومنه قول يزيد بن الحـى ؛ قد يتر الحـــــول التقت
 , وكذلك قولُ تعالى ( نهو في الآخرة


 الثلالى ، ولا يتعجب من الألوان والميوب






وقول الآخر :


تمولان على الثبذوذ ، وكذلك قولم :






والرِّجْل ، لانتقول : ز يد أَيْدْى من هُ هرو ،














 في خلق السموات والأرض وغيرها عما يُعانيه

 , ويدل على هذا قونه تهالى ( وأضل سبيلا ) وقرأ أبو عرو ( ومن كان في هذه ألأه أهى )


 أفهل صفةً لا يبنى منه أفعل التفضيل ، نحو

 يرِيدون ما أ كثر إِبَلَ ، و إنمـا يقولون :





 من يقول : رَسِحَ وَبَتهِ ؛ فيؤلا يقولون :

، قلت : في بِض هذا الــكهلام نظر وذلك أن الحـك بأن هذه الكلأت كلبا من

 يَتَقْيِ، ، بفتح التاء من المستقبل وسكونها ،

 التاء من يتقى ، وعليه ورد الثشر، كَا قال :



وقالل آخر :



وهذا وَجْه خَسَن .







 كذلك فال أبو عبد الها جمزة بن الحـن
 أنه هال : قذ جاءت أَاْرْفُ كثيرِة مــا زاد وعلهُ على ثلاثة أحرف فأَدخلت العربُ عليهِ



 والمتمكن عند الأمير : ما أَمْنُّنْ ، وقالوا :
 .
 (1) *) (1) هو من كلم امرىء القِّس بن حجر الـكندا
 غَنِيّ ، كما هماوا عَدُوَّة اللهُ على صَدِيقَة، وذلك من عادتهم : أن يكها الوا الشیى ملى نقيضه ، ،


فوصَلَ رضيتَتْ بِلى لأنهم قالوافَ ضده ه :


 الوجه كان فی الثنوذ مثله إذا محل على
 الواضح ؛ لأنه من قولمَ غَنِيَ يَغْنَ غِنَّ فهو غَنِيّ ؛ فلا حاجة بنا إلى كَمْل على المُذوذ .



وقام . بمنى استقام صحيحّ ، فال الراجز :

ويقولون : دينار قائم ، إذا مامز مثقال ولم ينعص ، وذلك لاستقامة فيه ؛ فهلى
 وقولم للمتمكن عند الأمير (ما أْمَكَنَهَهِ
 و "ل هِنة عنده «أى منزلة ، فلما رأوا

وقال آخر :


فلما وجدوا الثلانى هنه مستعمها بنوا عليه فعل التعجب ، و وبنوا منه فَعِيلا كالتيت




 أبَى عبيد عن أبى عرو ، وقال غيره : مُنْتْن




صَعبْ كن بائراً .
وقولم » ما أظلمها وأضوأها ه من هنا
 وكذلك ( ما أضوأها هِ يمنون الميلة إنماهو



هاذ كرت كان التعجب على تانونه .

أن يقال : إنهَم لما وجلوه على فَعِيلِ تَوْموه
 صَغـير وكبر فهو كبير ، أو هملوه على ضده
 لأنه إن 'حمل على الاشتغال كان نشاذا ، ؤإن






》 (



 تعجب من الفاعل المعوى إ يكن بأبن





 أى هاذق بملحة ألإبل ، وفلان من آَبل
















 يكون من صَابَ اللطارُ يَصُوبَبْ صْوْبا ؛ إذا نزل ، وصَابَ السهمُ يَيَوْبَ صَيْبْوِبة ؛ إذا


 صاب هذا الأخيرَكان من حقهى أُن يقونوا :
 أصاب أى ألي بالصواب من القول فلا يقال فيه صَابَ يَصِبِب .

 فهو على ما فال .

الحِرْبَة ه هنو إن حملته على الامنالاء أو على
المهواوكان شاذا .
وأما قول الأخفش (الايكادورن يقولون

 الهيوب والْلِّقَ ، وقد تقدم هذا المـيكم.







 هذا ، وقد شذأحرف يسيرة في كتابِ
 أبـ تـكون فيه ، نو قولم : أقبح هز يلين المرأة والفرس ، وأســوأ القول الإفراط ، وأشباهرها ، لـكنها لألا $ا$ الت عن أما كنها بجوزت فيهـا إذ التـكن معرونـة
 مَنْ دَبَّ ودَرَج ، وأعلم عَنْبْتِ الأَصيص ،
 ولا شك أن الجمع فـ حك أفعل التفضيل وأما قول بعض العزب » ما أملأ

ها آبَه على الشذوذ سهو ، ثم مَاله على معنى كثُ عنده الإبل سهو" ثانٍ ، وتوله ״ ا تأبَّلَ أى اتحذ إبلا ه سهو ثالث ، وذلك أن
 ومنه الحديث ״ القد تأَبَّلَ آدمُ على ابنه المتَول كذا عاما) وتأْبت الإبل : اجّزأت بالرطب عن الاله، ، والصحيح فـ الخالذ الإبل


 أى م يكن صاحب إبل ولا آتخذها قَقْنَوْ

 وذلك أن (ما أبغضه لى) يكون من المِيْض
 يكون من البغيض بمعنى الْبْبْنَضِ : أى ما أشد إبغاضى هله ، وكن الون جهين شاذ ، الون ، وكذلك (اما أحبه إلى") إن جعلته هن حَبَبْتُته






析

حوت ، ولم يعووا أشْرَبِ من حُوت ،


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





 درها ؟ هلا تزيد وأنت نستغلُ بلايثين ألفا، ، فقال ：الثالاون أنسرع فـ هالاكُ مالئى من



 T－EIT


يـنون لقان الـادى ، زعووا أنها كان
－9
هو رجل من بنى تَمْ البلات بن ثملبة




 وعلى هذا القيأن إلن السشر ، ، تالوا ：ومن

 فقد أصاب المزعى ؛ فالشرف ：فـ بلاد


行。






فأَابَه سعدوقال ：


 يجب أن تـكون عددة بالخفض والتنوين ،
والعقدة من الك大لً＂：ما يَكفِ الإبل ، وعقدة
الالور والأرَضِينَ من ذلك ؛ لأن فِيها البلاغ

ويقولون ：
سr
而
Y Y Y ـ ومِنَ الرَّحَى

وقال الثاعر ：
وصاحبٍ لى بَطْنه كالْهَاوِيَهْ

وقال آخر ：

كُنا فى جَوْفِا ابْنُ صَخْرِ


كثيرا ، و يقولون أيضاً:
－آَنَ مِنْ الطَّيْفِ ، ومِنَ
الُمْيَّي
قلت ：وقد أورد هززة هذا الحرف أعنى آنس فى باب النون ، وليس بالوجه

يِتغدّى بَجَّور ، ويتشثى بجزور ، وهذا من
أكاذيب العرب．

- I IV - آَنَنْنَ الأرْضِ

، من الأمانة ؛ لأنها تؤدِّى ماتوَدَع
 وأحفظ من الأرض ، ذات الطول والعزض، ون الرض
وأما قولم :


شاعر الحماز وهو النابغة ：


ويقولون ：
（ 1919
الظَّبَّ بالحَرَمَ
ويقولون ：
而

- وr|
－
وهى أرض كثيرة النخل لايطير غرابها ، هذا قول محد بن حبيب، وقال ابن الأعرالبى：


管

يضرب فى الحاجة إلن الوضيع



إِنَّا يُخْدَعَعُ الصِبِّانَنْ بِالزَّبِيْبِ .


ضادَ الأزْنَبَ





ألى الزحمام



قاله الههلب . قالل : والقد تثينت مرة

إِّهِ
إْنْ

- إن




 جَ جَنَا حَيْنِ

فَأَعِدَّ لَ رِفَادَهَة




إِذَا شاوَزْتَ الـا
 - الْحْتَ

إِذَا تَعَوَّدَ اللِّنَّوْرُ كَيْنْ
فَأْهْ

.




－モーا
إِنَّ الأيادِيَ قَرُوضّ ،


يضربب الن أصابك من جهته سوء ．








إيش في تَبَّتْ دِنْ طَرْدِ الشَّكَاطِنِ ؟
أَّأَ أَ

، إنـرب فی تباعد الــكام من جنسه
وأُصله أن امر أْ ضَرَطَتْ ع：د زوجها ، فلامَّهًا
زوجهـا ، فقالت ：وأنت ضَيّْعْتَ مِنْجَا


البـعرة .

．

$$
\text { . } 9^{n}{ }^{n}
$$

يضرب عند الْبرم
吕


إِذَا
－$\underbrace{2}$
高
．

يضمبب للـكبير يمتاج ا！لى الصغير •



وَاحِدَة

إضرب في الحث مىن المبالنة ．
،
.

الـ

 وقع في يد الزبَّاء ، والمنى قُطِّ هذا ألْمُرُ


 ؛سير في خطب يسير") . بTr يضرب عند الِفَظْ للمال وَذْلْ النْفَس

قيل : إن يزِيد بن المُهَلَّبَ بـا مُمرِّ

 وصار مثلاُ لـكَل من لا يُرْتَّى بدلاً من اللذاهب ، وقد قال فيه بعض الشُرْاه :
 وكل" باب من الخيرات مَنْتوحَح حت أنانا أبو حَفصٍ بأمْرَّهِ


أى هَدِّد مَنْ لا علم له بَكَ؛ فإِن من
"

 صاة ، وزائدة : المح رجل ، ، يريد بالقوة
 أن ير يد بقوله ( بيدِنِ ) أنه أَأَبْبَطُ بِعمل بكِمْتَا يديه .
يضرب في الدثِّ على استمال الجد .

لا بظبي .

يضربّ عند الشثاتة .
قاله الْفرزدق حين نُى إلِّه زياد بن
أبيه ، فقال :

أَوْل

ومثله :
-
بِّ
بِّةَّهُ : موضع بالشُشام ، وهذا القول قاله
 فلم يدر كِف يفتيهم ، فسأل علياً رثى الهُ عنه وهو عُتْتِ بِنْاء الـكعبة ، فقال : قُصُوا
 فاجتمهنا عليه ، فتدافع الناس عليهِيا ، فَرَمَوْا


 ولثانى النصف ، ولثانثّ الدية ككها ، فأخبر
 . لقد أَرْتَدَكَ النَّ للا


الإبلِ أذنابها لها حُدِين .

يضرب مثلاً فی الخضوع والطاءة من

والباء في 》 بالأذناب " مقتحمة .
-

 يضرب لـلـل مستو يين ، يقع أحدها
. بإزاء الآخر . يقالل : كان كثير بن شهاب المارنى
ضرب عبد اله بن الحجاج الثعلبى مرن

عرفك لايعيأ بك ، والتريق : تحديدُ النظر






وعيدَك لمن لا يعرفك .
 هذا قيل فـ عبد سَرَحَحَالمثانية في غداة


 عَشْوْ من جهته ؟ يعنى أن البرد غره من



نفـه أنه ينقد الظمأ فلا يظمأ .
. يضرب فـ الأخذ بالحزم .

 إذا أرادوا صَيْدْه ، وأصلهُ الزابية لا يَعْلُوها
 يضرب ما جاوز الحد قالُ الؤزج : حدثنى سعيد بن سمالك بن حَّب 0

 عندها ، فقيل لــا : بَحْلْتِ ، فقالت : بيتى يبخل لا أنٌ .
Tr
اللِّاءاء : القِتْْر
. يضرب المتحابين البَّفَّقين .


القرب يبيهما
§ §


يضرب مثلا في الاتتصاد.


أبو زيد : بِامهَه بَجْره.
يضرب للإنـان يَّةَّى عليه .

بنى ثعابة بن ذييان بالرى ، فلها عزل كمثير
أقيد منه عبد النّه فَّهَّ كاهو وقال :


؟

 بـواثيها وشرإرا
 ا
-
هما الداهية الـكيرة والهِعرة ، وكَيَى










新
بالإضافة، ولا تقل الزطب الثـــان ،

وقيل : يبرز أن يكون بالظفي داء ولـكن لايعرف ماKنه ، فـكنَنه قيل : به داه

لا لا يُرْرَف .


الدابة
يضرب عند باوغ الشر النهاية ، كما

( x 01
أى السَّقْطَةَ ، يقالل هذا عند الدناء على



بالموت

أى سَدَّيْهَ ، يعنى أوله وآخره ، وكان





يضرب في التحنن على الأقارب .
وأصله أن سعد التَرْمَّرَة ـ وهو رجل

 يضرب لمن خالطـ أْرا لا يَمْنِيه حتى

نَشُبِ فيه

- WQV
 ومثله كَنَّة , كَنَّانْ
يضرب اللعداوة إذا رَسَتخت بِين قوم ؛
لأن المصبية بين الضرائر قأمة لا تـكاد تسكن
- 

قال الأصمى : مَنْشِم - بكسر الشين وكانت خُزَاءة وجُرْهُ إذا أرادوا تطيَّبَّا من طيبها ، و إذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فِيا بينهم ؛ فكان يقال : أَنْأَمْ مِنْ عِعْرِ مَنْشُمَ


أى أنه لاداء به كما لادأه بالظطى ، يفـال : !إنه لايمرض إلا إذا هان موته ، (1) (r) فـ القاموس كمجلس ومعهد

لأن سعدا كان من آهل الحِراثة والزِّرِاءة ،
 والمشارات أَعلِ منا


 سميت بكذا وكذا، أى إنمـا نميت جوإنا بـا تسمع من ذكر المود وتفـها ، ووهذا

 تـكون بمعنى الذيركا
 أى واذك كها بأحسن أسمائها .
 وشكرت ، ـيكه على الجمود ، قالن الأمونى : معناه أن فعلك يصدِّقُ ماسمعته الأذنان من . قولك . (1) - 00 هذا من قول طَرَّة بن المبد حين أَمَّرَ

النعهان بقتله ، فقال :
أَبا مُنْذِر أْفْنَيْتَتَ فاسْتَبْتِ بَعْضَنَا
 يضرب عنـد ظهور الشرين بينها تفاوت وهذا كتولمَ (ل إنَّ من الشُ خِياراهِ هِ



 فامتنع بعد ، فقيره النمان علي ذلك ، فالما
 فضحك النعالن وأعفاه من ركو به ، فقال :



1.

ويورى " يجر المِياد قي السَّدَفِ "

 من الأضداذ ، والسَّدَفْ : كُع سُدْفَة ،





 الروايات هذه الأخيرة أعنى " فب الشُلَكِ " (1) هى إلفطهة المسوية من الأرضن.

209

ترابٌ البئر إذا استخرج هنها ، جمل كنايةً
عن السر ، ويقال لتراب المدف كنيث


 كذا ه أى مازال ، والمعنى زال السر
 من الأرض، والبراحُ ：المرتفُع الظاهر ، أى أى

 وشَكَوْتُ ها ألقَق إلى الإخْوان

لو كان مابى هَيْ⿰亻⿱丶⿻工二又
اكهنْ مابِ جَلَّ عن كِتْمَانِ
－ 171
هو جارية بن ـِّلِيط ، وكان حَسَنَ

ولها علهت به أمها لامتها ، ثم رأت الأم جمالَ
ابن بُّكَيط فعذرت بنتيا وقالت：مثمل جار ية ،
فلّنزن الزانية ، سراً أو علانية

（ 09
يقال ：إن النَكر من الخيل يَدْدُو ملى ها يأكل ، وذلك أن الذكر أ كثر أكلا من الأنثى فيكون عَدْوْهُ أكثر ، ويقال ：إن أصـاه أن رجلا أتى المرأته
 ولدها ، فلما شبع دعا ولاه فقرّبهم ، وأراد المار
 وقال أبو زيد ：زعهوا أن المرأة سابقَتْ رجلا عظمَ البطنِ نقالت له ترهبه بِلْك ： ما أَعظَمَ بطنك ！فقال الوجل ：بيطنه يَفْوُو الذك

هذا هن قول ثعلبي＂رأى من قون هوه ما يسوrه ، فانتقل الى غيره ، فرأى منهم أيضا مثل ذلك ．
§ © 1 يضربَ في تعاوُنِ الْ جلين وتساءِدُهِها وتعاضُدْما فى الأمر ．
 كال أبو عبيدة ：أى إما أَوْوَى كلى


 الأعوان ．


قيل ：إها بيضة المُرك ، وإلها بـا
 ．1， 211


．
قد زُرْرتى زورة في الـدهر رواحدة
تَ تَ قالـ أْو عبيدة ：
尼











（






والغزض من قوهلم 》 بفيه البِّى «، الخيبة ،
$\therefore$ 娟
ك ك

－أى
＂这
 $: \log l \hat{n}$ og


－اكُ

هذا هن كام عأشة رضي النّ عنها حين
 ．الإِنْك





وهو أن يعجز عن الاستقاء لضعيعه .
لِّرب لن يكوجه الأمر إلى مالا طاقة


واللام.


- SVT

المَّضْ : القَليل ، والعِدُّ : الماه له مادة
أى قليلّمن كثير .
بَ

يضرب لمن لا يُعْبأ به .

البلد الأى يُكْتمع إليه ويقَبْل قونه ، وأنشد


لأنها أمر يلصق حتى يُرَى أثره ، وقيل : الباقهة طائر حَذِر إذا شرب المـاء نظر يَمْنة
ويَنْرة.

يضرب للرجل فيه دَهَاء ونُعَكْر .
気

الأرض ، وقالوا : هو بيت الإلسكف ؛ لأن
فيه من كل جلد رقعة .
يضرب في اجتاع الأشخاص وانتراق
الأخالاق ، وينشد :



 على إعادتها :الِّل النظ ، قالوا : و بيت الأدم





والناس من رجل •

- <179




" - SV9 أَى َحَمَهِن على البول

 وذالك أن راعيأ أهلك جهلا لمولًاه، ثمَ

أتاه بَيْيْه ، فقالل : بئس الموض - إِلحِ



لا تُتْبِعَنَّ تَعَمْ لا طائهـا أَبًِا



 يابنى إنــا كانت وصية رسولالماله صلم الها






 قال الثمُّبُ :
حَسَنٌ قولِ نَعَمْ من بعد لأِ


تعلب لامرأة ترّنى هرو بن عبد ودّ حبن قتله على رضّى الله عنه :
لو كان قاتل’ عمرٍ, غيرَ قَاتَلِّهِ


لـكنَّ قاتله مَنْ لايعَابَبِّ بِ


- 2V

لينرب عند المفارقة ، ومثثله ؤول الخفير "》 "إذا بلغت (1)(") - \& VO
 يعنى لاعهدة على ، قال أبؤ الميثم : القابة
 القابةُ عن قُوبها ، قلت: أُصل القوب الشق









وأشباهـهـها .
 ذكره في آخر المثل السنابق

يضرب لمن يؤمر بإحكام أمرٍ بِلمه
ومعرفته .

، الحلَيَّ : العطية ، وكذلك الحِّنَّية
وكان ابنُ سيرين إذا عرض عليه رؤيا حسنة


يضرب لمن يستخرج منه عطام .ريفق
وتأنق في ذلك كأنه يقول : تَحْذُرِنى أُو

- § 17

 وبلغ أر بعة أشهر
يضرب اللولد يَنْسِتج على يِنْوَالِ أبيه
SAV
أُصلُ الأوابد الوَحْشُ ، ، مَ الستهيرت

 المكان : توحش • ومعنى المثل : بمثلى تطالم


يقال للذنُب والغراب : الأصْرَمان ،


فَبِلا فابدأ إذا خِفْتَ النَّدَمْ
و إذا قلت نَعَمْ فاضْبْرْ مـا
بَنَجَاحِ الوَعْدِ إن الُْلْنْتَ ذَمْ

قاله رجلَ جائـع نَلْ بِّومَ فأَمروا
الباريةَ بتطيببه ، ققال هذا القول .
يضرب لمن يؤمر بالأهم
§
. يضرب المؤتلفين المتوافقين

- SAr
 بغناه ، فيقانّ له هذا التول : ألى هذا الينى

بدلُ جوعِك وعُرْيك قبلُ .
بـ
يضرب لمن له زُوَاء ولا متنى وراءه .

التَّبْقِيط : التُرَ يق ، والبقَطُ : ماسقط
 أن رجلا أتى عشيُتَه في بيتها ، فأخذه بطنهُ


 § 91
 الحاجة ، كن بات دَفيئا وغيرْهُ مُقْرور، ؛



الأْمْسِ مالاقَّ الدَّبِّ" ، .



 "َ
أى أهمل كُنِّى أَظطر إليك

و" ما «صلة دخلات للثأكيد ولأجلها
دخلت النون في الفهل ، ومثلها :

*     * ومن عَضَةٍ ما ينَبَنَّنَّ شَكَكِرُهَا

890
قال أو عبيد : الرّّفاء ألاتتحام والاتفاق،
من رَفْيْتُ الثوب ، قالوا : و يجوز أن يكون




الناس : أى انقطما ، وآنشد للمرار ؛ على مَرْتَاء فيها أْمْرمَاهَا وخِرِّيُّ المَلَالَا بها ملميل
 يضرب لمن أخلاقه تنادى غليه بالشبر §
شَبْوة : الم


وبّز بير : تتنشش .
يضربب لمن يتشهر للشُر ،أنشد ابن
الأعرابقّ :


89.

ويورى ("بق شدهُ )، قيل : كان من شأن هذا الحَّلَ أنه كان فـ الزَّنان الأول
 مها فقالت : هل من حيلة كتالل مها هذا

 صوث الجُلْجُلُ فأَخَذْنَ حَذَرهن ؛ كِئن


فقال الآخر : بقق أَشَدَهُ أو قال شَدُّهُ : يضرب يند الأمر يبق أصعبا وأهورله . (1) فـ القاموس أن موة المج البدور
. 291



الفـار هبنا : عَضَلُ العَضُدَينَ تشبيها بالفارك| تشبه به أيضأ فارة المسك لانتفاخها .

.

 الحافر إلى الضبّ بَّت المبنادعُ فيقال : قد بدت جَنَـادعُهُ ، والشَ جَادِعهُ ، قالو! :
 يضرب مثلا لَ يَبْذُو من أُوائل الشرٌ

العرب تسمى اللية تُفْتَعَع فيها المرأة كيلة شيباه ، وتسى اليلة التى لايقدر الزوج فيها كلى افتضاضها ليالَ حرة ، فيقالِ : باتَتْ
 و باتت بليلة شيباء، ، إذا غبا فبا فافتضَّا .
. يضر بان للغالب والمعلوب花 - O.Y

 والثبـات ، والبنين لا البنات ، وِيوى

$$
\begin{aligned}
& \text { ه التبات والثبات " } \\
& \text { 97 }
\end{aligned}
$$

يقال : البؤحُ النفس ؛ فإن صح هذا فيجوز كسر الـكفين وفتحهما ، ويقال :

 صَبَوحك ، يعنى ابنك من ولدّ الـته لامن



 شابت ، فر با الدَّعاه ور بما أنـكره ؛ لألأها كانت لا تمتي مي ينتابها ، فالمنى ابنك
 ويقال : البوح عع باحة ، أى ابُّكَكَ من


-

الشُر والثدة ، يقالل : لفيتِ مينه بناتِ

 - يضرب للأمر يُسْتَقْغُ






 فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها ، فقالت






 و إن إ إصب الأرضَ فليس بعيب، هُعلى




 كا كن يقال لم بنو المفيلَ' .
b



قاله عمرو بن هند حين بلغغه وتّل عهرو
 هنمه وقتل بهنم فأ كثر ، فأتى بأن الجميد
 مات ، فقال عرو : بسالح مَّا يقتلَّكَ القتيلر "أرسلها مثلا
يضرب فی مكانأة الششر بالشُر •

 وهى مؤ كدة ك، ويكوز أن يكّون أراد


. يديه 6 فتـكون الأفل وال
 قالل أُو عبيد : هذا مثـــل :مد ابتذلته العامة ، وله أُصل ، ونلك أن بـكون الرجل
 فيبدوٌ بالشخKية والتجنى ليرضى دنه الآخر بالسكوت .
يضرب للظالم يتظلّ ليسـكت عنه

 (انظر لسان العرب (ع فن ل)

الَّمَالة : الصَّوْل ، ومعنى البيت رأونى
فازدرونى لدَمَامتى ، فلما كَشَفوا عنى وجدوا
غير مارأوا ظاهرا .

يضرب عند انـكشاف الأمر وظهوره

البَّمَمُ : النى لايدخل مع القوم فـ
الميسر الُّخْله ، والقَرُورن : النى يَقَرِّن بين

وأصاه أن رجلا كان لايدخلف الميسر لبخله ، ولا يشترى الالحم ، بفاه إلـا إلى امرأته



وقَرُونا .

إضرب كمن يكهـع بين خصلتين .

 أَبَامَّيا أمير الموّمنين ، قال : وكيف ذالك ؟






بعد المَّطْ والمَيْط ، قال أبو الميم : الميط التَّهْد ، والميط الَجْوْر ، أى بعد الشُدة الثديدة ، قال : ومنهم من يكهله من الصياح

والبِلَبَة

- 0.V

 بدا الصريعُ عن الرِّغِّةْ ، وإن إن جعلته متعديا فالمُعول عذذوف ،أى أَبْدَى الصريُ نسْهَ
وهذا المل لمبيد الهّ بن ز زياد ، قاله





 أبدى الصريُ عن الرِّغْة ، أى وضَحَ

الأمر و بَنَّ ، قال نضالة :
ألم تَسلِ الفوارس يِّم غول

رأوه فازدَرَوْهُ وَهُ حِرْ
وينغ أْهلهَ الرجلح القَبَيحِ



هذا فى الإبل المَحَار يد ، وهن التى كَّأَت

يضرب للرجل يُطُّبَبُ منه البفر أو

أى حَسْبه أن يقوم بأمر نفـه .

سالم : اسم رجل أخذ وعوقب ظالما .


بن لايستحقـا ظلما .

- 010 الحناصى : جr


شدائد الاهر .
017
ك

أى كُنْ على حذر .

-     - 1V V

وه
 يضرب لن أنـكِ شيئا ظأهر ا جندا
"


 جارى أساه جوارى فبت الآدار . تال الصقعب بن عمرو "النهدى حهين سآله النعان ما الدَّاء الحَيَا ؛ ، قال : جارّ
السوء الذى إن قاولته بَتَتَكَّ، وإن غبت
عنه سَبَّكَكِ (1)
01.


 لعضهم :أى بهجَتَهَ وحُسْتهمه ، وهو مأخوذ من الَّضَارة وهى البهجة وألمبن ، قال الثاعر :

وعلى غَضَارة وَجْهِهِ النَّضْرِ
011

, المتن : ما الستوى من الأرض



(a)

.
 لضرب فى الحث على استعال الجد فی

أى حيث يكون المالُ يُتمع الـؤوال

- orq

هذا مثل قولم ״ ا بكل وادٍ أثر من
ثعلبة ه وقد مر ذ كره .

 وياد به ههنا المصصية والطاعة .
بَ OrA
أى بقى منهم عدد كثير ، والإثْفِنَة :



يعنون الِفِصَاص ، وهذا مثل قولم

ف القصاص حياة ) .
.
يضرب في بذل الرِّثْـوة والمدية
لتحصيل المراد .

قال الشاءر :
لاز حُرُوبِ بَنْـَانْ القرَحَمْثُ


- 019

أى تَدَرْ طورِ لِّ على الأرض .

. Or.
بضربلنلايكابثف بعداوة ولايناصح
.
嫘 - orl
بضرب للقوم بينهم شُ وعداوة .
وأصل المثل قول الراجز :


وها يومان أحدها شر من الآخر ، و بقة :
اسمُ امرأة ، والثريم : المُنْضَاة .

 معناه ثَبَت ، يقال : بَرَدَكَلى عليه حَقِّ ؛ أَى






فتركه ساءة تم عاوده فی مكان آخر ، فقال:



* بَ or



 بعد النظر ، أُنشد ابن الأعرابي :

ولا يَّـــيرُ البر ما
*     * 

و"يوزى " بعد طهوع " .

كا همهي ؛ فالبؤس الشدة ، والتوبّ

يقال عند الدعإ على الإنتان .

ألزَمَهُ الهُ هذه الأثشياء
©





تحاجزوا : أى أمسكهو1
rror ـ أَّبْىَى اللّه شِوَارَهُ

الإنسان . وانِشُوانز : الَفَزج •



إذا كان فاسدَّالنـبِ

组

إذا شرب ما فيه












أى لا يكون الخِّان إلا بألم ، ورّهـناه

 وهـذه على خطاب المرأة ، والماه للسكت ، ونا ، ودخلت النون فـ الروايتين لدخول ما ، على ماذڭر:ا قبـال ، والر.بُب تدخل نون


*     * 

栓




 © - Q 0 قالل النضر : سٌّعُوف البيت التور
 البيت . ومعنى المثل : بأنس الـلملهة و بـُس

الخليع أنت



 هذا الوقت .


 من الجبل وغيره .



كَ



يضرب لمن يؤبر بطلب الأمر قَبل فَوْته



尾
قاله عَبيدُ بن الأْبْرَصِ ِيوم لتى النعهانَ



السَّوِية فانها تـكون لْنيرها .
ومعنى المثل : البلايا تُتَّق إلى ألمابها
 قُرِّرَّه هـ

- o£V


بوغ ما في فتسه
~
الطَّنَّ : شجر ، واواواحدة طَلْحة ،


 لنفسها بيتًا مر بهاً من رُقَقَق العيدان تضم



وسِرَافًا .

بعد القلة .
" - OS9




يضرب المشهور لايُثْنْيَ شَي
00.



ـرِيد حِيثُ تنظر العين ترّى ها يضر ، والبـاء فى " بحيت ه زانمة ، كما تزاد فـي ".

فهو لك يُنْكِر ومنك نَوْر ـ

وهما لا يجتمعان .

=

وهذالحرف من الأضداد .

 يضرببلمن سكنن ،لى مَنْ لايوُثِّ
.

- 071

الالشْر : دَوْنَق الوجه وصفـاد لونه ،
والعَوُق : الناقة التى توأم الولد بأنغها ،
وتْتُه دَرَّها .
يضرب لمن يُّسْن القولَو يقتصر عليه.
يَ - 077


000 - الْنْىُ آخِرُمُـَّة الْقَوْم
يسنى أن الظلم إذا المتدَّ هَدَّاه آذَنَ
بانقراض مُدَّهم •

 قَخْبة ، فلما قَضَوْا منهـا أُوطارم أَعْطَوْها أَما قِرْبْةَ زيتِ كانت عنـدم إذ لم يكضرم غَيرها ، فقــــــــت المرأة : لا أر يدها لألى



قولها مثلاك ، قال الشاعر :


بآتَ فُلاَن يَشْوِى القَرَاَحَ


لا يُخَاكه شَ، .

 وأصله أن رجلاً اشتهى مَادوْما ، وما يَنن عنده سوى لالماء ، فأوتد ناراً ، ورضع القِذر عليها ، وجهل فيهـا ماء وأغلاه ، ألاه ،
 فقيل له : ما تصنع ؟ فقال : أَشوى الماء ، فضرب به المثل .
: الثى
 ويجوز أن يرِيد بالباء معنى مغ ، فيـكون

التعجب من حسنها .

موض التهك فيه .




 زوج الوِرْةَ ودخل بهـا، وكانت الِّرْنَةُ،












وأبا ر بيعة ، وكهِّا، والحارث بن ذهلن .

أَن يَهْنُ الطانُرُ بَيْضَهُ تحت جناحه . يضرب للمثريف يُؤْوِى إليه الوضيم

قيل : أُصابَ الناسَ جَدْبٌ وباعة ،

يتيه ، وله بَنْونَ صِار وامرأة ، فــكانـت






وهو طاُر أكبر بن الْمُنْرة

, بختص به وت فيطمهون في تخصيصه إيام
بأَ كَرَّ من ذلك .




先 - 070

ع على هذا ، ويروى (اعحل) باللام
我 077
كَ :

ما على أفعل مت هذا الباب







 ف الذاهبـــن الأونَّرِ نَ من القَرُونِ لنا بَّأَيْرْ
رأات مَوَارِدا



يَسْتَى الأصاغرُ والأأْارْ
لا يَزْجِعُ المــــــاضى إلمَّ
ولا من الباقِين غَابِرْ


لَهَ حيثُ صـار القومُ صآْرُ
— $07 \Lambda$


في أسعل الحوض ماه قليـل ، فـتَّلَح فيه
 واليمه كُخْارق .
OTV ـــَبَبْغَ مِنْ قُسٍ
 ابن إياد بنِّزِّار ، الإيادى ، وكان من حكا
 من گَتَب ( من فلان إلى فلان ه وأول من
 بعد ه وأولْ من تالّ ه البينة على مَنِ الَّكَى
 سنة ، قال الأعثى :



 بكر بن وائل قَدِمُوا على رسول الشّ صلى اللهُ عليه وسلم ، فلما فَرَغ من حو موانُجهم قالل :






 فـ الأرض كَمِبرَا ، يِهَاد مَوْضُوع ، وَسْقْ


 وكاوا تراهَهُوا عليها ،


 ابن زبد ، وكلهم من بنى أسد :





 ـذذف المـاه من فزارة كَا تخذف في



وتى بنى هالال يقول الثاءر؛





وفى بنى فوزازة يقولن ابْنُ دَارَّةَ :



قال أُو الندى : وذكروا أنْ بنى فَزَّارة و بنى هِلال بن عالمر تنافروا إِلى أْنَسِ بن


 ورحيث ذلك أن ثلاثة نفر امْطَحَبُوا
 ومضى الفَزَاريّ في بعض حاجته ، ، فطْبَذَا



 وجَهَالا يضحك
 لأحدها وكان المه مَرْهة : كُّلْ منه ، فأبى





 البضسة ، و إلا فليس في الكِلام الخنى مضى

 (1) جيبهما - قضيبه • (Y) قرى : جع





قد نـى •
قلت : ونى بیض النسخ من كتاب

 أَرَى الحاجاتِ عِندَ أَبى خُبَيْبْ
نَسِكْدْنَ ، ولا أَمَيَّةَ بالبِلاَدِ
وَمَلِي حينَ اَأْطْعُ ذاتَ غِرْتِ إلَى ابْنِ الكَكِهِيَّةِ من مَعَادِ
فى أبيات . وابن الـكاهلية : هو



 طبيبُ العرب أُو مالك بن زيد مناة وحُنَيْن الَْْنا

 أسبوع أكلة ، ويقول فى خطبته : إما بطنى شِبْ فَ شِبْ، وعندى ماعسى يكفينى ، فقال

فيه الشُاءر :
(1) الئفوظ أنَ اسم هذا الشاعر عبدالش ابن الزير - بفتح الزاكوكـم الباءـ الأسدى ( 1 牫輷


 فالا سَقَا كُ قال هزمة : وحدثنى أبو بكى بن دُرَيد تال : حدئّي أبو هاتم عن أبى غبَيدة أنه


 منها لـكان أبلغ لهــا ، قلت : مثل ماذا ؟ قال : مثل مادر هذا جعاوه علها فی البخل




 صُدُور أهل الشأم ثلاثة أرماح ، فقال له ه :
 لايقوى على هذا . وقال في ثلك الحرب بلجاءة من جُنْده : أكَلم تَتْرِى وعَمَتْتِم



 حَفَى ناتته ، قال : اخْصِنْبَا بهلب ، وارْتَعْهَا

ابن عاد ، وأن اسمها هنَّ ، وكانت مى زَرْتَا
 قال حمد بن حبيبَ : هى المرأة من



 !إليم جيشا ، فلما صاروا من جَوّ على مسيرة ثالاث ليالٍ




فقالت على مثال رجز :
 أو رَمْرَ قد انخَذَتْ شيبا يُر فلم يصدقوها ، فقالت : أحلبَ بالش علد
 فلز يصدقوها، ولم يستعدُوا حتى صَبَّحهمه
 فإذا فيهما عُرُوق سود من الإمْدِد، ، وكانت
 التى ذكر رها النابة في قوله :

بالى

لوَان بَطْنُكَ شَبْبْا قد شَبِعتَ، وقد

فانِّ تُصِبْكَ من الأيام
لا نَبْكِ منك على دُنْيْاَ ولا دِينِ

 الَالَدْرة طَرَتْ من البْخل .
هِ هِ
هذا مأخوذ من قول الشاءر :

بَنْيل يدٍ من غــــِيره لَبحِيلُ
自 OVF
هو رجل من بن شيبان ؛ زعموا أنه

 ويقال أيضاً :

وهو رجل كان بَّا بأمه ،وكان يملها على عاتقه .


وذكر الباحظ أنها كانت من بنات لُقْمَرْ،

وثال غيره : مَكَزع الس الصحراه ، قالٌ :
 وأسْرَع من عقاب الجبال ، و يقال للأرض
 الشاءر (1) يصف إبلا أُغِيرَ علمِيا فذهبت :


دِثار : اسم رَّع ، والقواعل : الجمال
 السريعة ؛ لأن لالَّعْ السرعة ، ومنه يفال :


 العصافير والُجْرْزَانَ
ـ أَّْصرَ هِنْ غُرَابٍ oVA

زع ابن الأعرابى أن العرب تُربى
 معتصر على إحدامام من قوة بَصَره ، وقال
 التفاؤل له ، وقال بشار بن برد : برد
وقد ظَلَهُوه حين مَمَّوْه سيدا
كا ظلم الناسُ الغرابَ بأَعْوَرَا قال أبو الميثم : يفال : إن الغُرَاب (1) هو امرؤ القيس بن حجر الـكندى
 الْتَيُوقِ ، وَمِنْ يَضْنِ الأَنْوِ، وَمِنَ الـغَواكِ

سآر الـكواكب ، ومنه قول الشاءر :


وأنا الحيُوق فإنه كوكب يطلُ مَ
الشر يا ، قال الشاءر :




واللملامة تمشى معها لاتفارقها .




الثى


 وكذلك يضرب الثل فيه بالُقَاب فيقال :





 أمره ، ففخر بذلك حتى ضرب به المثل .

- أَبَرَّه مِنْ هِرَّةٍ adr
 ذلك يجى في موض آخر من هذالـكتابُ

هذا يفسَّر على وجهين ، يقال : الطَّنَانـ



 والوجه الآخر أنه يعنى بالطليـناء خِرْبَهَ

 و يقولون هذا المثل بلفظة أخرىن ، ووهى

 - ONo

مثله ، قال الشامر:
(1) العاركُ : الحالصف

يُبُصر من تحت الأرض بِّدْر بمنقازه
 أى أعرف منه ، والوَطْواط : الُمْفَّاُشُ
 ويقال أيضا لالخطاف الاوَطْواط ؛ و يسمون الوط
. الجبان الوطواط


هذا الملب رواه بعضن المديّن ذاهبا إلى
قول الشاءر وهوَ مُرَّة بن كُحْكان .



- OAI



بالـك


 الفاخر فى الأمثال ، ثاله : والعامة تقول ٪ (\% ملـاKم من موكُ الترك خرج من ناحية باب



 في ثُثاء أبنية الأنماء فياه الموض الذي يقولفيه :
 عَب الثمس ضو، الصبح ، فهذا أغرب تصحيف وقع فى روايات علما المة ، ومتى ححت رواية أبى عرو وجَب أن يجرى عبر

 وحب الغَهَام ، وجهاء ابن الأُرابِى فوافَّتَ


 عدلا ونظيرها ، والمبآن : العدْلاَنِ ، قالل :
 هAV يعنى أبرد من غِبِّ وِم المطر

- هM

الحِرْبِيَّء : اسمحّ الشمثال ، وقيل لأعرابِ :



 ملسا.

- O19




النبات ، قال ابن مُقْبل :



$$
\begin{aligned}
& \text { أى العر يض }
\end{aligned}
$$

 الابرد عند يمد بن حبيب ، وأنشد فيهما :


التنصاح : ماترشّشَ من المطر ، والرك :






على غير مارواه ابن حبيب فقال :
كاَنَّ ذاهِا عَبْ قُرّْ بَابَرِد
 قال : و به بيى "( عَبْ شُّسْس " والمبرد
居
 "خزيز يكون فا الأنسنان خلقة أو عن صنعة











 سميت دوسر اشتقاقا من الدَّسْرَ، وهو الطُمن الثقل ؛ لثقل وطآهها ، فال الثشاءر : ضَرْبَتْ دَوْمَرُ فيهم ضربةٍ أَبَتَْ أَوْتا وكان ملك الرب عند رأس كلز سنة ـ وذلك أيام الر بيع - يأتيه وُجُوه الئرب وأعحاب الرهائن ، وقد صير لم أ كا وعنده ،

 و وينصرفون إلى أحيانّه




ابن أبى وقَّاصِ ، وسأذ كر قصته في حرف
 و⿻ وفِيه يقول الشاءر :



$$
\begin{aligned}
& \text { - } 091 \\
& \text { ويقال أيضأ : }
\end{aligned}
$$

 ومن أمثال العرب السّابُرة : البيُرُ أْبْقُ من الرّشَاءْ .
 هذا الملن قد ذكَّناناه في الباب الأول


 النعان بن المنذر ملك المرب ، وكانت لها له خس ختأب : الرهائن ، والصنانّع ، والوضانع، والأثاهب ، ودوبر ؛ أما ألرهائن فانجه

 خُمُايّة أخرى ، وينصرف أولئك الى


 الناس ، و يضرب به المثل فى الإبطاء .


وقال :
**

- ج..

-     - Y•Y الزَّيِّب، وَمِنَّ الْمِحْبْتَةِ

يؤُ قومًا أنه لُوطِى
r.

يمنى النسر الطانُر ، والنسر, الواق ،




ومِنْ الشَّنْبِ إلَى الْوَكَا



ـ أَبْوْلُ مِنْ كَنَتِ


كالما المرب يكنى به عن الولد .

عبد اللـك بن مروان حين بَيَّتَ إليه : إنى
 وبُتْ فيه خسَ مراتٌ ، فكتب إليه ابنُ سيرين : إن صَــدَقَتَ رؤياكِ نسيقورُ من أولادك خمسة في العراب ، و ويتقلمون الملانة

،
وَفَرَتِ الهُْنُع
وها المجر ، وفى التنزيل ( قل أعوذ
.رب الفلق ) يعنى الصبح و بيانه .




المق الدوت



يضرب فی التَّاوى فی الشر .






يقال " ابن عه من الِّعْفُور " وهو اسم


س يضرب لمن اختاز الثقاء كغى الرابة، ،

وأحال : أى أقبل .

- 719 بِ بَدْيْهَاَ|
 ويروى (ولا أتكا كنديبيا "،
وأول من قال ذلك الـارث بارث بن بليل









 المرأته لابتها : أى الرمالِ أحَّبُّا إليك :

 الوضاح ، قالت : إن النتى يُنِيرٌك ، و إن



ما
أى من مائة غَّوة ، ومى اثنا عشر







 قيل : الأهـهـل بغَوَاتيهَ ، والصين المطر

يأتى، بمج الر يع .
يضرب فا استنجاح تمام مالحاجة.
ات
التُّوْبِ

年
الئبرة : الاسم من الاختبار ، ونصب


الـكرز : الْجُوْالق .

— Irr -
الحَنٍ ، قالت : با أمتاه إن الْتَتَّة تحبَ الفتى



فإنِ بقيتِ فقيتِ الشَّيْبَ رافهَةً
ونى التعرشَفِ ما يمضى من الِّبَر
و إن يكن قد عَاَّ رأمى وغَيَّرْه
مَرْفٌ الومانِ وتغيرٌ من الشَرِّر
فقد أزُوحُ للذَّاتِ الإفَىَ جَذِلا وقَّهُ أُصِبُ بها عِينَا من الجِّرَ

عَنِّ !إلِكِ فإنى لا تُوَافُقُّى
 يضرب ني صيانة الرجـل نفسه عن

خسيس .





باخسة
يقال : إن المثـل تكلم به رجلّ من من
بنى الحْنْبَ من مَمْ ، جاورته المرأة فنظر إليها غسبها حقاء لا تمقل ولا تحظظ ولا ترف
 بكالما ومتاعها عُ أقامها فَآخذ خيرَ هـتاعها


 تزل أمها بها هت غإتها على رأيها ، فتروجها الحازث على مائة وخسين من الإبل وهادم
 قومه ، فبينا هو ذاتَ يوم جالسِّ ِِفِّاء قومه




 ولا تأكل بديهيا . قال أبو عيد : فإن كان الأصل على


 قلت : كلاهما في المينى سَوَاه ؛ لأن





 يروي هذا عن أبى نُوَابى ، وأْراد




 من زنديق ) ه فّلد غلط . .
 رَّمة : موض بقرب البَمْرة ، والسلـجم :
 معجحة ، ولايقال
 قال عترة

* شَرِبَتْ باء الدُّحْرْضَيْنِ

و و إنا هو وَبِيَ ودُحْرْ

. الْقَمَرَان ، والعُمَرَّانِ
يضرب لمن بطلم شيئٌ فن غير موضعه

وأعطِيا الردىء من متاكى ؛ فقاسمها بعد

 الشكَوى ختى افتْدَكَ منها با أرادت ،



يضرب لمن يتّاله وفيه دها


إِصْمَتَة
أى فـ فلاة .


المْنُ : ماصَّب من الأرض ، أى
تركته وحيدا .





رَيَّا : الـم امرأَة .




وليس من الّْزَّاء الانى هو الـِّقاد ، ور بمـا

ذَكرو أَن أَعرابِيا حِبِس فقال :
ولا دخَلْتُ السجْنَ كَبَرَ اََهُنُ

وفىالباب مكتوبعلى صَعَحَاته
بأنك تَتْزُو



ها من يهتمُّ بشُأها .


يضرب لمن يكتر أمرا وهو يعظم فن نفسه

الـعَتَأُعْ


والـكتائُ : السَّخَآم والأْحْقَاد . يقول :

حِقْدَكَ عليه وتنصره




يضرب لمن يَّعَى ماليس يكلك



 تَشُّؤ غير الشبعان
.

 أى كثرة نصيحتك إباه تحمله على أن يتهك

 ولذلك أدخل الباه كتوله تعالى (قل أتعلون


 أى أظهر همد نفـك بَ بأن تفعل ماتُخْمَد عليه ؛ فإنه لا هامد لك ما مالم تعهله .

هذا من النَّزْو والتَّزَوان ، وها الوَتْب،

القَرِقِ



 يضرب للرجل لاطائل عنذه ، بل كلها

قَوْل وبَتْبَهَةَ





 إلا هذا ، وزاد غيروْوأوْ سْلْى رَبِيهَّ بِنْ

 وإما قال هذا الملَ كمبّ حين ركب هو هو




 قال : يا أبت إنها تشْرَتْ عَ الجارى ،


 أثهى : أنى ألد .

-

حصن اللسبوعل بن عَادِيا ، جِيل : وصف



 مايمز ويتّع على طالبه ، وعَزَّا: مناه غنب



 وصَاء: : مقاوبٌ منهي . .

- يضرب للظالم فَ صورة المثطا
\# MST




خرج فـ سنة أسْنَتَ فيها قونه وجهدوا هُ


 الببل ، وأخرج قوسه ، وجعل بشير إليها



أَنْتَ حَطَطْتَ مِنْ ذَرَا مُقَنَّعْ
كلَّ شَبُوب لَهِتٍ بُوَتَّتَ
 حتى تـكتَّرت ، نزّج إلى قومه ، فدعام
 يضرب عند تتابع الأمر وسرْرْعَة مره من كلام أو فعل متتابِ يفعهل ناس أو خيل أو إبل أو غير ذلك . (701

يضرب لمن يُحْنِنُ القولَ ويسى الفعل

الهَيْن : المعاينة .




 على أنزها .

. لآتَّ : القَصْدُ
يضرب المعغز" بهمهل لايخاف عاقته

- Z

قال اللححيانى : كَيِيَةُ الظبَ مَوْضِعُه الآى يكون فيه ، وقال غيره : هى كفته التى - إِّ

يضرب لمن يضيق عليه الأمر ، ومثله :

وَحِيصِ يِيصِ

، ويقالل حَيْصِ بَيْصِ وحَيْصٍ بَيْصٍ ، ناكَمْيُصُ : الفرار ، والبَوْص : الفَوْت ، وحَيْص من بنات الياه، ، و بَيْص من بنات

الواو ، فصيّرِ ت الواو يا لِيزدوهِ .
بضربِ لمن وتع فی أُمر لا كَكْعَص له منه
فرِار أو فَوْتا .
فی9



$$
\text { - } 70 \text { - تَتَبَعِى بَقَرَ }
$$


بهذا البيث


فسهعت بذلك أم مساك فقالت : يأنالثك
 بأخيك ، فُ ج ف الطلب ، فلتى قاتل أخيهي
 لى الملم الأهمر ، فقالوا له وءرفوه : يا يامبالك



قاتلن أخيه فقتله ، وتال فـ يكلك :

بن قَمَيْرٍ وانِّ
فَلْيَحِدُوْا مَثلَ ما وَجَدْتُ فقد

لا أسمع اللهوَ فـ الحديث ولا

لا وَجْدُ ثَـَلْ كَكَ وَجَدْتُوُولا

ولا

ينظر فـ أوْجْهِ الرِّكّاب فلا


بهد فوت بينه


ابن عرو الباهلى ، قال : وخلك ألن أن بعض


ابنا عرو ، فاحتبسهما عنده زمانا ، ثم م دعاهما




ألا من شَحِّتْ لِيلة بامدَهْ



وأبلغ زِّآرًا على نا
بَنَّ


برأس سبيـل عَلَى تَرْتَبِّ


فَلْمَوْتِ مَاتَانِّ , وانمرف مالنُ إلى قومه ، فلبث فئهم

ودخل الباء ملى تقدير : تُحَّتَّ به خير . قالل المفضل : أولِّ تَنْ قال ذلك المنذر ابن ماء السطاء ،وكان من حديثه أن كَبَّثْ

 رُشَيَّة كانت سَبِبَّةً أصابهـا زُرْارَارة من

 الِِلْةَ ، فقال لِيط بن زرارة : يا رُشَيَّة مَنْ


 فانطلةَت بهم بلى ضَمْرَ فقال : ماهؤلاء ؟
 الكمْتى بأهلك ، فرجعت فأخبرت أهلها


 ذلك انصرف ، هقال له وَومه : ماصنعت
 فـكث حولا

 وأجموا ، فـكت بذلك سبع سنين يأتيهم فى كل سنة فيردونه بأسوأ الرد ، فينيا بنو ( 1 此新 $c^{k}-9$ )

جَلَّلتهُ صارمَ المديدة كالـ . بين ضُمَيْرٍ وباب جِلِّقَ فَ


أْنْرِبهُ باديًا نَوَاجِجـــذْ
يدعو. صَدَاه والرأسن مُنْصَكِعُ
بنى قُـَير قَتَتْتُ سيدَكْ

فاليوم قَمْنَا على السَّرَّا
تُرُورا فذهرى ودهركم جَذَع

- 7or

أى ذُقْ حتى يدعوك طِمُهُ إلى أ أهله

 آخره ويرغبك فيه

التَّ لَزَ : التَلَّكَ والحركَ
بضرب للمرأة الطَّوَّانة في بيوت الحى 700 تَ تَ



لا أن تراه ه والختار ( أن تسـع " .
يضرب لمن خَيَهُه خَيْرٌ من مَرْآهِ ،

صرمْتُ إخاء شقة يوم غَوْل وحق وإنا شُقَّةَ بالْوِوَّلِ

فأجبا لق لقيط :

وإن الَاَجُولَ لاتبالِ خحنينا


فقال ضمرة[ بن جابر ] ؛

لعمرك إنتى وطِلَبِ هُتَّم

لَمِنْ نَوْكَى الشَيرِّ وكَانَ مثيلى



 وطعام وعد لتيطا فأ كالاوشر با ، ختى إنا



 قال المنذر : أما إذا استثنيت فلستُ فقابلا




 فأخبر أن زرارة قد مات ، فقالْ خمرة :


 هند بنت كرب بن صفوان وامُرأةٌ يقال لها لـا





 وأمه هند وشهابَ بن ضمرة وأمها المبدية

 بِعِمْتَك حتى أرضيك منتم ، فلما وقع بنو ضرة في يَكَىْ لقيط أسان ولاينهم وْجفانم وأهانهم ، فقالل في ذلك ضمرة بن جابو :

صرمْتُ إخاه شِقَّةَ لِوم غَوْلٍ
وإخْوَته
كنَى إِذ رَهَنْتُ بُنَّ قَوْيِي
دفتَهمُ إلن الصُّهُبِ الْسِّبِّلِ
ولم أُرْهَهْمٌ بدٍ ، ولـكن.


ما يسأله ، فيرفِ عبد الللك رأسن إليه فيراه
 فإن عَرَارًا إن يكُنْ غَيْرَ وَاضِحَ $=$
 فقالل له الرجل : يا أمير المؤمنين هل
 . شأس الأسدى الثاءر

 يقال فى المثل : أتيت خالآنى فأضْحْ



. يضرب في التباءد بين الثيئين
تَرَكْتُهُ تُغْيِّهِ الَمِرادَتَاَنِ

يضرب لمن كان لاهيًاً في نهمة ودَعَة . , والجرادتان : قَيْنَتَا معاوية بن بكر بكر أَحَحَ العاليق ، و إن عادا لمـا كَذَّبَوْاهوردأ




 لاوذ بن سام ، وكان سيدم بكمة معاوية بن

إلى المنذر ، فلهـا أصبح فُقيط لامه قومُه ،
فندم فقال فـ المنذر :
إنك لو غَطَّيْتَ أَرّْجَا، هوة




 قال : فأُرسل المنذر هِلى الِِلْمة وقد مات ضَمْرْ وكان صديقا اللمنذر ، فلما وخل عليه

 تراه ، فأرسلما هثلا ، فال شتة : أَبَبْتْ اللعن



 فهو ضَمْرة بن ضمرة ، وذهب قوله (ا يعيش


 قلت : وورَيبّ من هذا ما يُتْتَكَ أَن الحجاج أرسـل :إلى عبد اللاك بن مروان : الـكتاب ثم بـبأل الرجل فَيَفْفِيه بيواب

واستسقوا لقوههم ، فأنشـأ الشّ لمّ ثلاث

 واحدة من هنه السحائب ، فقالّ: أما البيضاء. جففل ، وأما المراء فعارض ، وأما السوداء
 منــادٍ : قد اخخترت لقومك وماداً رمداًا ، لا تبقى من عاد أحداً ، لا والداً ولا ولاًاً ،





 أَخْنَ عليها الذى أخْنى
YON




709



بكر ، فلها قدموا نَّكَوُا عليه ؛ الْأنهم كانوا
 يكرمهم والجِزادتان تغنيانهمه ، فَنَسَوُا قومهمه
 قلت لهؤلاء شينّاً ظنوا بى بخلا ، فقال شعراً وألقاه إلى الجرادتين فأنشدتاه وهو :

ألا يا قَيْلٌ وَيْكَكَ قَ قَهَيْمَ
准
فَيَّقِقَ أرضَ عادٍ إِنَّ كادا

من العَطَشُ الثديدِ فليس تَرْجُوْ


نقد أَمْـُتْ نسا
وإن الوحش يأتِيْمَمْ جهارَا


ههارَّ
فقتح وَنْدٌ ك من وفد توم

فلما غنتهم الجرادتان بهذا قال بِضهم


 ما شُتْ فتعطون كا بألتم ، فذعوا ربهم ،

ولا أُمّ كيرة ، فقآت المرأتللزوج : لا ألما



 ايبكيك يا يجوز ؟ ههنا وذهب وأنا أنخا أن يفترسه الأسد ،
 هالِ تدعين عليـه ، قالت : تألبى له ذلك

قالوا : بنـاتُ ألبُب عُرُوق فُ في القلب
تـكون منها الرِّةَّةَ ، قال الـَعْمَيْتَ :



 - 772

أصل ذلك أَن رجالا أراد أن يضرب غلامًا له يسمى سَمُرة ، فسلَحَ الفلام ، فترك أنرك


[宸
الأعتاه : جم الِحِّ ، وهو مايخرج من
. بطن المولود خين يولد

- M7.






الَكَذَارِيْتِ

975 - تَرَبَتْ يَدَاكَكَ








رَبَّ العباد ما لَنَا وما نَا


أشهد أنه لا أبًا ولاَّم ولا ولد .
(تأْ
قالوا : أصل هذا أن رجلا تزو امِ امرأة
- 7V.

ز





 سَلْىَ بنت وائل الصائع ، وكانت يِّومئذٍ أْمةٍ
 فضضى بها فِراو مع ما غن ، فأدركه عمزو ابن ثعلبة ، وكا له صديقا ، فقال : أنَّندك



 .

وقال غيره : أصلُ هذا أن ضرار بن
 وَبْة ، فأصابِ فيهم وغْمَ وستبَى الْنَّرارى ،

 ابن وائل ، فسارِّمنار بالغنائم والسى إلى (1) قي نسخة ((1) خوار بن عمزو ).

مصاحتهة ، ألى جَانِب المريبَ الْمنَّهمه
 كَـْـَ
الهـاء ترج الرجل ، يقــول : حَنْ خِرها يُسبب شرها

 عن إن عباسن رضى الشّ عهم ال

يفربب للرجل المَسنٌ : ألى هو شاب
ف فی عله وجسمه .
ا71









تَ تَ تَتْهُ جَوْفَ
قال الأصمى : معناه لاخير فَيه ولاشیى
ينتغ به ، وذلك أن جْوْف المار لاينتغ

من العالقَة ، وجَوْوْهُ : وَادِيهِ .



رَأسهُ
 ابن مهصب : زعوا أن رجلين وَتَّا رجا وكل واحد منها يسى ضبا ، فـكان الرج
 فقيـل له : تطلب ضبا يعنى الغائب وهذا ضب بادٍ رأسُ يعنى الحاضر يضرب لمن يجبن عن طلب ثأره .

وتَفَرِّ الْأَسَدَ الُِشَيَّمَ

 ويعى ههنا الأسد النّى قد شدّوّا فاه ، ومن
 وأصل 'المثل أن المرأة افترست أسدا غ

أرض نجد ، وقدم همرو بن ثهلبة على قومه
 إن ضرار بن همرو أغار عكا الحى فأخذ

 أرض نجد ، فقال عرو بن ثعلبة لضرار :





يضرب لمن يَيْمَل العملَ باليل من قراءة أو صلاة أو غيرها ما يركب فيه الاليل. وقال بعض الـكتاب في رجل فات بال ، وطوى المراحمل : انحذ الميل جَمالا ،

ونات بالمل كَكَلا ، وعَبَ الوادى عَعِجا الِّا



 أين هو .

يضرب للنى يتهن ف الأمور .

السويق الى نفسّ ، فلها انتجيت أخذلت قدحَ السم على أنه الـوريق فشر بنّه ،


 تحمل كَرتها ، وهذا مثل قولم " مَنْ خَفَرَ تَهْوَاةً وَقَ فِها "我

 يضرب في ترك التعرض اللشُر

 المناجزة ه، .
يضرب فی قِأكُ تَنْ لاقوام لك به . أى تقدّم ملى مالفضميرك قبل تندّمك ،


يوم الجَمَل :
وأْنْعَ



 قالته رَقاشِ بنتُ عمرو لزوجها حـين

يِّرب لمن يخاف الشى :الحمّير وُقْدِدم
على الثى الخطير .
 قال المُضل : يقال إن أُل هذا المبل أنه لما زلت هذه الآية (عليها تسـة عشر م قال رجل من كفار مكة من قر شش من
 سَبْعَة عشر ، واكفونى اثنين ، فقالْ رجل





 الأرضن مُ يُمِبِا قَضَض ، ومى الخمى الصغار.

يضرب اللحَتَأب المُذْصِبْ
任 - 7V9
أصل ذلك أن رجلا كانت له أمرأة ، وكانت لــا ضَرَّةَ ، فعددت الضرة إلى
 وفى الآخر سط ، ووضعت قَحَحُ اللــويقِ عند رأسنا والقدحَحَ الملسومَ عنذ رأس ضرتها



 ورأى مستمع ف قومها ، وكانت لما أخت
 وعَعْل ، وأن سبعة إخوة غلهة من بطن الأزد خطَبوا خودا إلى أيبيا ، فأتوه وعليهم








 أْوها : كلـك خِيار فأقيموا نَرَى رأِينا ، غ

 أحلانهم ، لآثطثنى أجسامهم ، لملى أصيب ، ألا
 أخبرونى عن أنضذلك, ، قالت ريبيْهم

 جرى. فاتك ، يتعب اللَّنَابك ، و بستصغر
 التى قالت أيضأ : خَلْعْ الدُدع بيد الزوج ،

فأرسلتهها مثلين .


هذا من قول أُحَيْحَحَ بن الُملَآح ،وذلك أنه دخـل هانطا له فرأى تمرةً سـاتطة ،

 أن ض الآهاد يؤدي إلى المح ، وذلك أن المتر جنس يدل على الـكـُّة .
يضرب في استصلاح المال .

الحَّهِلِ
أصل ذلك أْن مناديا فِيا زعوا كان في الجاهلية يكون على اُطُّم من آطام المدينة

 قريب من قَولم (ا عند الصَّبَاح يَكْمُ القومُ
الشُرَّى " .

ومَايْرْرِكَ مَا الدَّخْلُ
الدَّخْلْ : العَيْبُ الباطن م يضرب لِّدِى المَّنْرَ لا لانَيْرْ عنده .

 وما يدريك ها الدخل "ه وأخبرتهمهيف





 رضيت به ، فزوجوها مئهن .

$$
717 \text { - التِّرْ بُبالسَّوِيتِ }
$$

بـل خكاه أبو المسن الالجيانيّ يضرب في المكانأة. .
. ZVV



زكوا أن لقان إلحكم تأل لأبه :

2





















 مالك بن كنانة، ،اقتتلوا ساءة ع إن زوجبا







"
يضرب فى أخذ الأمر بالحزم .

- 79r

وذلك أنه إذا شُـدَّ بِقَال تهلَّلَ به ،
لِ لِحَّ بِهه


$$
\begin{aligned}
& 792 \\
& \text { أى كان له لجاماً يمعه من العُدُول عن } \\
& \text { سَّنَ الحِق قولا وفـهالا ، وهذا من كلام عمر } \\
& \text { ابن عبد العز يزّ رمهه الهّ . }
\end{aligned}
$$

، لا لا لا التبلد ، ونصب التجــلد ملى بمنى الزم التجلد ولا تلزم التبلد ، ويجوز الرفع على
 قول أوس بن هارثة ، قاله لابنه مالك ، فقــال : يِ مالكُ التجلد ولا التبلد ، والمَنِّنَّة ولا الدَّنِية .
Y - تَرَهْتَاً القَوْمُ

قالل الأصمیى : وذلك أن يضطرب عليهم الرأى فيقولِّن مرة كذا ونا ومرة كذا ،

. 79 -
 سعـد بن أبى وقاص ، وكان أحد العغنين الجيدين ، وكان يكمع بين الرجال والنساء، ،

وله يقول ابن قَيْ الرُّ

طالما سَرَّ كَيْنَّا وكَفَانَا




العجلة ! وفيه يقول الثـاءر :
ها رأينـا لغُرَابٍ مثَالًا

غَيْرَ فِنْد أرسلوه قَآِباً

المثشلة : كساء كّمع فيه اللعدحة بآلاتها


عليه الــلام الغراب إليه ليأتيه بخبر الأرض أَجَّتَّاْ أْ لا ؟


وقال رجل لامرأهه :



الاحرنباء : الازبئرار ، ويقال : العرزنبى



ع
تِسِيى جَعَرِ

قال الليث : إذا الستـكذبت ألمربُ

 جيل" بالين ، ويقال : فلان يتكلم بالثئية، أى بكام أهل ذك البـل


 .





هذا مثل تبتذله الهـامة ، وتد أورده

$$
\begin{aligned}
& \text { أو عرو فئكتابه . }
\end{aligned}
$$





النذباب ، ، قال أَؤس بن حَجَرْ ؛



- 791

وَالأَّعَمَم
إذا تـكلم بـكمتين مُتلفتين ؛ لأن

الوحش، والنعام تسكن الفَيَافِ ؛ فلايكتمهمان





وينوهه ، مالاً يأ كاله وَرَّتهو يُيتى عليه وزره
-


جَرَاد : موضع ، أراد كثرُة عُشْبه ،
تَرَكَنْا البِلَدَ تُحَدِّثِ -V•V
 أصوات النّاب ، ويجوز أن يراد به التَّفَار التى لا أنيس بها ، ولا بسكنها غير الجن ، إن كقول ذى الرمة :

كَا تَجاوَبَ يوَمَ الر يُ عَيْشُوْمُ
V• أَتْرَبَ فَنَدَحَ

الإلْترَابُ : الاستغنـاء حتى يصير مالُّ

إذا وسع •

يضربِ لمن غنى فوسَّعَ عليه عيشَهو بَذَّر
ماله مُسْرِكا
َ تَبْأَنْ

يضرب فی ظَلَبَ ما يتعذر .

تَغرت : أى تثبهت بالُفُفْ ، وهو ولد الأزْوِيَّة . والجَدَن : الُمِسنّ من الوُعُول، ،أى

- تَتْبُ

وِيرى "( صِلَّة ه بالصاد غير المعحهة ،
نالتِّبْ : النى يتِع النساء ، والضًّة : الانى
 روى بالصـاد جعله كالمية الصل ، وأراد با به
 الهاء مبالةة ، ومن روى بالضاد المعجمة فإنما كسر الضاد إتباءاء القوه تـنْع .
اتَّتِ اللّهَ فِي جَنْبِ أَحِيكَ ، V•0 ولا تَقْدَحْ فَ سَاَقِ
أى لا تقتهله ولا تَتْتْهُ ، يقال : قَدَحَحَ فـ ساته ، إذا عابه ، وقوله (انيجنب أخيكه،
 (مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الهّ ) أى أْ أْمره، وقال
 ما فعلتَ فَ جَنْبِ ماجتَ . قال كَثْير :

ألا تتفين الهن فَ جَنْبِ عاثِقِ
له كَبْدَ حَرَّى عَعَيْكِ تَقَطَّع

وجواره . قال الشاعر :

أى فی أْمرى بأن تَدَعَا الوقيهة فَّ .

قالت : ياءعدوَّ نفسِه فأين قولك :

برَ




قال جرير : لا واللة ماقلت هـذا ، ،
ولْكنى أْول :



ولاَ حَجَّة الخصمين خَقَّ وبَّطِلُ
ونالت هند : دَعْ ذاعنك، فَأِن قولك



جَدَمَاْْْْهَ
قال جريّ : بل أنا النىى أقول :

فَمُرْ ، وآما عَقْدْهُ فَوَبَيْقُ

وَقَذْ كَنَ مِنْ دُونِيْ َمَابِّةِ ِيتِ

منظرها منظر الوُعول الَسَـَانْ، وهى تظهر أنها غُغْرُ حَدَث .


إذا ظان ضامْرَ البطر • ، وْذلك يمود ،


. ير يد شينّه كَذف المععول .
يضرب لمن له فَضْلُ وِّآبَاعة يسترها

- نون

الVIT


 فُشت إليه مُغَرْ فَقالوا : أصلحَ الهُ الأمير !
 وكانت هند بنت أنماء بن خارجة كن طلب


 وهو لايعل بمكان الحماج ، فقالث : يا ابن










فعفا عنه ، وذهبت كمته هئلا .
ع - VI7

قال أبو عبيد : وفى بعض الحديث أن
الكَّفَة الزلاَّاء الاتق لاتثبت عليها أقدام العلماء


ويروى » "خاطأت "

وذلك أن رجِال أَجْدَبَ وأقام وخرج



وحَيْثَبَيْتَ ، وحاثَ بَثَثَ، إذا وزهَهم

يُسِرُ
كا كا
قالت : دَعْ ذا ع:ك ، رُكِنن هات
قولك :


إنى وَجَدْتُكِ لَوْ أَرْدْتِ زِيَادةً

أَخَبَتْتِنَا وَصَدَدْتِ أَمَّ مَمدٍ

لايستطيعِّأخو الصبابةأنَرُّى

س - تَقَيَّلَ الرَّجْلُ أَبَاهُ





المبادلة ، يقال : هـا قَيْضَان أى مِثْالَانَ
يعنى أن كل واحد منهما عوض من الآخر . يضرب فی الثيئين تَقَار با فـ الثبه .
تَّ بَبَّهَهَا حَذَّاءَ


 أى استأصلتهم ، وذلكأن أحدالقرنين إذاتح وقُطُ الآخر رأينه قبيحا ، فالل الثأثر : فأضَحَتْ دَارْهُ كَقَصِّ قَرْن
 أى لالزى أثراولا عينا ،وقال|الأصمىى:
 *



يضرب لن يُنْتأصل و إُصْمَمَا
 يقال حَرِد حَرْدًا سا كنة الرأبو التيابِ
تر يكها ، وينُد :

إذا جِيَّد الََْْمْلِ جَاءَتْ تَرِدى

وتال ابن الـكيت : وقد تَركِّ، ويقال : رجل مَارِد وحَرِد وخَرْدَان ، أى أى
 - VF9 قال يونس : قيل لرجل : ما أَخْتَنَ




 يضربالقوم تصيبهم المكزره:يوطنِّنِن






يضربِ لمن يَيْنِ بآْمره .

أى تحبْ أَن تأخذ ، وتـكره أنـ يؤْخَذ منك .





² VFO


- VY7

يضرب لمن لا نامر لُ عند ظلهم ه

قال أبو نوَّاس :
خَيْرٌ هُذَا بِشَّ ذا * فإذا الربُّ قَدْ عَفَا
يضرب فى الإنانة بعد الاجترام

اتَّتَّ شَرَّمنْ أَخسَنْتَ إِلَيْهِ
هذا تريب من ثولم " سَمِّنْ كَبْبَكَ
يا كis "

تَنَّسَ مَسَاوِيَ الإخْوَانِ يَدْمْ V VFV
لَكَ وُودُ
. يضرب فی استبقاء الإخوان

"َرْضَ
أى افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم ،
قاله قاقان لابنه .

- VMQ
 أهرَ واسط فـ البناء ، فـكانوا بهر بون وينامون وسط الغر باء في المـجـد ، فيجى الشرطيّ ويقول : يا واسططى ، فن رَنَّ

 الماء:كناية عن إلكَصْة القَبِيحة ، أى

 والتحوُّفُ : أخذ الشى، من هافاته .
يضرب لُن يعمل الفـكر فيما يستمباه ، ،
 يِى حسن الحال أبدا .


- VMI

أَى في ضِيق هال


 شُبْيَت : ماء لبنى الأضبط بيطن
 ,الأَحَصُّ : موضع هناكَ أيضاً ، وهذا المثلِ من قول جَسَّاس بن بُرْة ، قاله لـكِيب

 والأحَصَّ ، يعنى ليس حين طلب الماه . بضرب لمن يطلب شينًا في غير وقته .

恹
الدَّخَلُ والدَّخْلُ والدَّغَّلُ : الیِيبُ والرِّيبة .

قَتَبْ
الاَذْوْبُب

وضَانْن فى الواحد وضآنْ وضَيْين ف الحَّمْ ،
مثل ماءِزٍ وتمَعْز وبَعِيْز .

يضرب لن ينافق ويخادع الناس .

التـنريع : أن يُـيَفَّرَ بالزعران أو أو
 وكاوا يععلونه في الجاهلية ، وحطّان : ا'ما رجل
 وأحسن الجواب، وهو يُضْمِرخلافة . - VRA

الْأَسَدَ



 يُحْوِجك إلى أن توقع نفـِك في الملكَة . وضرب فى الاعتذار من رُ كُوب الآَرَر

- V\&9






- VET



المأَ على وجهه ـ والقَذَع : المنا والْفُحُشُ
 - VET التَنَّرُ : الشُربُ القليل ؛ وهو من الْمَر : وهو القَدَح الصغير .
 !

 ولدًا هلا مات فأسِفَت و بكت
 إدراكه لبُعْدِ الـهد به
 الهتو يد : الـكَونُ والنوم، والزُيُوي :
جمع رَيْ ، وهو الحرف الناتى، من البهل ، وَنْ سكن فيه كان على غير طمآنينة


يضرب لم ين يفعل أفمالا سيبيّة ويسلم
 - Vor الـَضَاض والمَذَاضة : ألموحرقة يبدها

الرجل فی جوفه من غيظ يتجرعه يضرب للرجل الملم يسكت عن الجاهل ويحتمل أذاه . ،



 التجارب؛ ؛ُ فـل التجارب لاغاية لا ولانهاية


 يضرب لمن قام بأمر لايقدر على إتمانه
 ، يقال للذئب والغُرَّاب : الأمْرَمَانَ
 ولا يسكها إلا النئب أو الغراب . يضرب لمن يَخْذل صاحبه في مارث ألمَّ به .

- VOI يقَالل : دَخِنَ الطهامَ يَدْخَنْ دَخْنَا إِذا


ماعلى آفعل من هذا الباب
 فتال الناس : ننظر الآنَ مايصنعان ، نلما




 قد تَجَرَتْ فَ سُورقنَا عقربٌ لامَرْحَبًا بِلْعَقْرَبِ التاجِرَهْ


 تاجر من تجارها ، قالل الز بير : وكان رَهُ وْ


 عامل الفضلَ بن عبـاس بن عُتْبـة بن

المرقشّ إبهامه بأسنانه وَجْدا علهيا ، وفى خلك
يقول :


آلم تََ أن المَرْء يَبْْمُ كفَّهُ








- VOA


 كل يوم بنفسه ، وكانت من أحسن الناس



 فبع أخوه إلى الحارث بن كَبَّهَ
 ووقع له أن مابه من عشق ؛ فدعا بـمر



كل عدوٌٍ كِدٌْ في اسْتِهِ



أَتْْتَ مِنْ رَائِنِ مْمْر

 قلت : وهذا كايك大 أن المرأة تالت لزائض :

 -V07

ففى تكون فی طلوهها تِلْوْ الِجَوْزاه ،

 صا صا
أَتْمَ مَنَ المُرَقِّ

يعنون المُرَقِّشَ الأُصْرَرْ، وكان متيا


() ويروّى يجز هذا البيت :


 بذلك يوسف ، وكان هاجبه ةlأمأ على رأسه ،
 يوسف قصيراً جداً قَمِئًا . فــكان الْمياط عند قط ثيابه إذا قالل لهي يـــا
 أهانه وأَقْصْاه .
ـأَتْتَكُ مِنْ سَنَامٍ V7. V.

 أى تَمّْها ، يعنى الثانة

- V7I
 حبيب ولم يذكر فـ أى موضع يكب أن ، يُوضَ ، وتوَيْتْ : قبيلة من تِبائل قريش
 ثال : وحكى أيضاً ولم يفسره أيضاً :偅 VTY قالل هزة : فـــألت ع:ه أبا الحسن







ورفع عَقِرتَهَ بهن الأبيات :
 غَزالْ
 فرف أنه عاشق : فأكاد عليه المر ،

فأنشأ يقول :




 أنزوجها ، ثم ثاب إليـه ثائب من العقل والقوة ففارق الطائف حضرا ، وهآَ فَ فـ البر



وسمى فقيد ثقيغ .
وأما قولم :

- V09

نهـذا من التِّيه النى هو الصَّلَفَ ،
















- أَتْبَبْ مِنْ رَا كِبِ فَمِينٍ VV. لأنه غيرُ مَرُوضٍ







- V7\&

 هالك ذاهب



- V77

السَّالَمُ




أى ليس ف التجارة تُكَاباة .





القَرَبَة

يضرب للفقِير

 - التَتَزَّ شُوْم


التَّحَسُنُ خَيْرِ مِنَ الُسْنْ






التَّدِيرُ نِصْتُ المِيشَةِ
.
 تَأَنِّ
.
-

.园
 .
-
酸

تَحْ









 أى عَطَنها على ولد ، فأرسلها مثلا ، ، م إن





 رأسه فقلن هـ : ويك ! ما تصن يا يهس ؟







رجَ إبها بِد إخوته الآنين قِقْلوا .



 وه

 عليك برجل ولا خير فيه ؛ نتركوه ، فتال :





 فذهبت مثــا ، فلما قال ذلك كالوا : إله






-
الـــابل : صاحب الِْبَالة ، والنابل :
 هثاب؟) أى أوتدوا الشـر إيعاداً ، قاله أبو زيد يضرب فـ فساد ذَاتِ الِبْنِ وتأَريث

الرَّوْقَ : القَرّْنْ .






- ثلُلَّعَرْمُهُ

أى ذهَب عزّه وساءت حانُهُ ، يقال : ثَلَتْتُ الشىيء ، إذا هدمته وكسرته ، قالل




 (1) ويضرب أيضضا للفاسد يقوى بمثله .

فأُرسابـا مثلاُ، فقالت أَهه : لا يطلبُ هذا بثارٍ أبداً ، فتـانت الـكنانية : لا تأْمَفِ




 فَ غَنِيهة باردة ، فأرسالهـا هـلاًا ، غُ انطلق
 أبا حَتَتٍ فى الغار فقالل : ضَرْبَا أبا حنش ،









فيه كالمر والـو يق .
قالل أبو عبيد : يضرب هذ هِا فـ الحتِ
على الرضا بيسّير الحاجة إذا أعوز جَليلُّا

الثأطة : الكَمْأة ، وإذا أصابها المـاء ازدادت رطو بةٌ وفــاداً .
 يضرب فى الاتغيب في الصبر طلى



- VA•

ِيْربَ لمن يَسْتَطِير غَضَبَا .





 ,لانينـر بَ

اللَّخَاقِيق فى الأرض مبثل جِحَرَةٍ الَيَّابيم وأشباهن ، ومعناه بَت فـ الغدر ، ألى ثابت
 (1) المؤلول ـبزن عصفور- أصهل خرأج صلب مستدرِ يكون بجسد الإنسان، ويثنع


 . القليلة
يضرب لمن عَزَّ بعد الْألة، ، وكَّرُ بعد
. التلة




ثأْاء ه فَقَلَبْ

- VAI

وتَنَّتْتَ : معناه صَرَّنْت .
 عليه





- التباطى،

يضرب للرجل يَيُومُ ما لإِكاد يكون
 يضرب لمن يطلب مالا نغ له فيه

ثَبَتَ لبْدُهُ
يقال للرجل إذا ذُعى عليه : ثَبَتَ
 قلت : يككن أن .باد بالبد ههنا لبد
 الأرض ، أى لايلبد فرسه ، وإذا فرسه ُويََ فَ رَحْه خَيْرا لأنهه يَبْلَبْوُنَ الاليرَ إلى أنفـهمهم من الغارة .
原 - Var نصب 》 ا ؤ بك " بإِمار فلـ ، أى
 يصير ، والتقدير : صُنْ وْ بَكَ لالَصِرِ الريعُ طأرة به . يضرب في التحذير .

يعنى أنه إذا تَدَح أَوْرَى .
يضرب اللُمْنَحِحَ فِيا يُبَاْثِر من الأمر

- V9.

يعنون الأم ، قال ابن فاربس في كتاب


 جَثْثَةُ الرجلِ المرأتُهُ ، وقال غيرها : هو

 ذاتُ الْمْثْلِ ، أى صاحبة الثعثر الـكثير من الأم أو غيرها من قومه مثل الزو


- V91

تَرْقَعُ ؟
 اعلى أفعل

قال لَبْدِد :
نهل نُبِيٌّتْ عن أَخَوَتْنِ دالما


هذا أيضاً جبل بالمالية ، وُيْنَى أيضا
VQ\& - أَثْقَلُ مِنْ شَهْاَنَ

هو جَبَل بالهالية ، واشتقاقه من الثَّهَلِّ ،
وهوالانبساط على وجهالأرض ، و يقال| أضضاً :

وهو مبنى على الـكسر عند المجاز يين

مذكورة فـ حزف الشين عند قولم (ا أشْأَعْم

1-1-1-1 أَثْقَلُ مِنَ الزَّوَاقِق

فالم يعرفها ، فقال جليس له : إن الع المرب



$$
\begin{aligned}
& \text { فاستخسن الفراء قوه . }
\end{aligned}
$$

هذا الم للزُبُقَ فی لغة أهل المدينة ،







س• - أَثْقَلُ مِنَ الْكَ أَوْنِ

حكى المفضل عن الفراء أن هن مكامهـهم
 وحكى عن الأصمى أن الـكانون "هو الأىى



 ،



وقالْ على لغة كْمي :

ومَرَّ دَهْ عِّ على وَباَلِ

وقال أيضاً :



هى جيل بالبحرين من جبال هُذَيل .

- V91 أَثْقلُ مِنْ أَحْدٍ

هو جبل بَيْثِبَبَ معروف مشثهور .



ودَنْخُ مضاف إليها ، قال ابن الأعرأبي :



هو اسم ناقة عرو بن زَبَّنْ ، وتصته

1- 1 - أَثْقْلُ مِنْ رَحَى البَزْرِ
قال الثاءر :



- 0 - أَثْلَ مِنْ الرَّصَاصِ

$$
\text { - } 1 \text { - ومِنَ الُمْيَّ }
$$

- $\Lambda$ - $\Lambda$

人

-

لأنه يُلازَر جَسَدَّ البعير فلا يِارته


يُذُرُ عليها النُؤور

أخذ من تول الثاعر :
كنَّهَّ فى الدار ربث الدارِ
أَبثت ' فـ الدار من الِجِدَارِ

لأن الهيل يدخل على الهار بلا إذن



الثى، إذا أخغيته وستَّتهته ، قال : ومعناه أن القوم يَكْنُون حدينَّمَ عنه ، وأنشد للانحطيئة
 جَزَالكِ اللها شَرَّاَّا من عَجْوز

تَنَحَّنْ فاقْعْدِى منى بعيدا
أراحَ الله مبـكِ العالْمِينَا
أَغرْبَاًا إذَا المُتُوِعْتِ تِرَّا

أُلم أُظهِرْ لاكِ الشَّحْناء يِنِّى

حَيَاتُكِ ماعلمتُ خَيَّةُ سُوُ
وَوْوْكَ قد تَسُرُّ الصالحينا

فيه وجهان ، أحدها : أن الـلـانون عند

إليه في الصيف ؛ فو ثهقيل من هذه الجهة ،
قال الثاءر :
لهنة الهُ والرُؤِلِ وأهل الــ
أَرْضِ طُرَّا على بَنِ هَظْمُونِ





 وذلا إذا كان فـ آخر الثهر ؛ ؛"

لايعود ، قال ابن الحهاج :

.

قَنْـِ المَرِيضِ
قال ابن بَسَّام :




 , وقال : هو السريع الطمن •

جَذبِة الأبرش ، ويقال : هو أوْلْ من أدرك ثأره وحده.

كأَهم أُرادوا نَوْمه ، لأْنهم قالوا : أَنْوَمُ من نَهَه
信
يمنون الجمل .
(1) AIV

الباب الخامس
مي أوله جم

فَجَرْيْه أبدا غلاب ؛ وهـذا مینى قول أبى عبيد حيث قال : نهى عَتمل أنْ تغالْبُ إلجرى غالابا ، ويُوى " جَرْى المذكيات





المذكية من الخيل : الت قّد التى عليها
 المغالبة ، ألى أن المذكى يغالِبُ بُجارِيَّ فيغلبه

 فكانّه يغالب بالثنا الأول و باثالث الثانى ،

- ATO - جَلَّ الاَبَنْ عَن الوَلَدِ المَاَجِن : الصغيرة ، يِّالَ منه : اهْتُحِّنَتِ

 يقالل : أمر جَبَل أى عظمَ ، ويقال للمقير أيضاً جَلَّ يضرب في الثترُّض للمّى MTY
 اسم رجل .
يضربِلمن يتوسَّع فَ مال غيره ويجود به



 والهاء في » جذَّها «كناية عن اليمين .
- جَزَأَ مِنمَّمارٍ

أى جَزَانى جزالَ سنار ، وهو رجل روى بَنَى الخَرْزَنَقَ النى بظَّهْ الـَكوفة

 يبنى مثله لغيره ، فضر بت العرب بها المثلَ لمن

.
يقال : حَسَر الدابةُ يَتْرْرُ حَسُورا ،


 كلى المصدر ،كأنه هال : يجرى فلان يوم

الرهان جَرْىَ المذكى .
يضرب أيضأ للسابق أقرانه
ATM - جَرَى الْوَادِى فَطَمَّ ََلَى القَرِى أى جرى سيلِ الوادى فطَّ أَى دَفَن



 يخرب عند تجاوز الشر حده .

- ATE
 ما كان لك فية موضع اتباع •
يضرب في الـث على طلب السلامة ومداراة الناس .
وهذا الملن يِروى عن عمار بن ياسِر رضى النه تعالى عنه ، قاله في فلان ، كذا كذا أورده أبو عبيد في كتابه .
 كعبتّه نظرّه إيك أو نظرلكّ إليه ، والمضضدر يصلح أن يضاف الي الفاعل و وإلى المُعول

يضرب فی حمب القوم و بغضهم
-



 يضرب للحجبان يتوعد ثـ يسكت


 يضرب للرجل يُسْتَشْفْ برأيه وعقله .


 المذوّح والمفروق .
يضرب لمن يَعِدُولا يوف
2

يضرب لمن ييغض ويكره .

يجزى بالإحسان الإساهة ، قالن الشاءر :

 ويقال : هو النّى بنى ألطَ أَحَحْحَهَهَ


 الحجر ، فأراه موضعه . فذفهـه أحيحة من من
الأطم غزّ ميتًا .
.
قالته جَنْدَةَ بنت الحماربَ وكانت تحت

 رجل فوئب عليهـا وافتضَّها ؛ فصاحت ، ،
 قال : آين ؟ قالت : حيث لايصن الراقى أنغه
 الخروج منه .

يغرب لمن يكـن النظر إلى أحبابه ،


أبو عبيد : ومنه قول زهير :
فإن تَكْ فـ صَدِيْ أو عَدُوْ تَخْبِّزَ

يضرب مثلا النى جاء بالمال الـكثير

فالطم : البحرُ ، وقال ابن الأنبارى :
 الأزهرى : الطمَّ" بالفتح الإحر ، و إنمـ
 - Ar9

يقال لـا تكسَّرَ من المجارة وصغر :
 والهينر ، ويقال أيضا :
 أى كلهم ، وقال سيبويه : ويجوز قَضَّهَّه بالنصب على المصدر ، قال الشاعر :


قال الأصمى : مأأَسهم يُنْشْون قضبا
إلا رفها ، ويقال :

أى وُحْدَاناوزَرَاتاتِ ، فالتَض عن الواحد، والقضيض عبارة عن المُ ، (1) الحفوظ في يزز هذا البيت
 وهو الثملخ بـن خبرار النطفانى . (1)
(2ro
الجلارة : شَحْمهَ النخلة ، وهى قلبها
 يقال : رجل تَهْاُوس ، أى بكنون ـ

. Y


 وهذا مسنى قوله صلى الله عليه وهلم (1 هُدْنَّة" عَلَى دَخَنٍ "
يضرب لمن يضمر أذى ويظهر صاء. .

قال ابن الأعرابِى : الضِّحٌ : مابَرَزَ






 وَضَحَ يَضِحُ وُضُوحا، نخف الواو وشدو
 و واخنى







 حِدَة ، فلها أصبحا غَدَوَا المِبِ فوضَعَتِ بِين
 الجيل ، وقر بت ألدمي ، و يقالـالها
 - Mโ7


جَرَّبته قليته لا لا يظهر لك من مَ مَتَاويه . جَ - XQV

 الحارث، ، وكان هجالهاًاً وافر الماع ، بـصرب .

ولامثل ما كان ابْبُ الْغَزَ يَصْنَمُ
يمِّحُ صَلْعَاء المُلِينِ تَكَى


竍 إذا النصرف عن طاجته بكهوداً من

الإلعياءو التُطَشُ



وأصله فى الظبى يقطع حِبالته فيفلت فيجىى
بهوداً .
يضرب لمن هو فـ مثلن حاله

 ويذهب فهـا، ، يكنى بهاءن الخيمة ، قال




- 180

قال يونس : كان رجلان يتعشَّقان

 مههما يقول : عاشرينا وانظرى إلينا ، وكان

 ريكَل واحد منهها أن يَنْحَرْ جَزُورا، فَأتهها

 الضَّبٌ والضَّبِبُ : السيلان .
يضرب في شدة الحرص ، قال بشر :

خَيْلاَ تَضِبُ كِثاتهُاَ للمتَم

الصَنَاق : الداهية ، وهو ههنا الـكذب والباطلى ، قال ابن الأعرإبى : يقال جاه بأنزتْ عَنَاق الأرض ، إذا جاه بالـَكنب الفاحش ،

وكذلك إذا جاء بانليبة .
جاء - NOF
. إذا جاء طامها

إذا ما يلتفت إليه وتغَفا عنه

قاله صلى الشَ عليه وسلَ كَلِّةُ زُنَّتْ فاططةُ
إلى على رضى الهّ تعالى عنهما ، وهذا حديث



 والأضلِ فى الذكة السين ، ولا تغرد ، وفى
"والماه في ( جلدها a كناية عن المرأة
ومى إذا جلدت بثرل ذلك لا تألم .
يضرب لمن يُعَقَب بـا بـا فيه حصولا .

- A\&
 إذا جاوره رجُل فُات وَدَاه ، و إن هالك هله

 ذلك ، نضر بت العرب به المثلَ فَ حُسْن الجِوار ، فقالوا : كجار أبَى دُوَاد ، قال قيس الِ ابن زهير :
أُوَوِّنُ ما أُطَوِّفُ ثم آوِى
بألِ جَارٍ كَحَارِ أبى دُوَاد
وقال طَرَهَهَ بن المبد :

 الـذانى : هو أبو دُوَاد ، وحُذَات: بطن

وَصْفا في الجود ، يمنى كمبا .
( AE9
الُّْصْبُ : بمسنى المنصوب ، أى جعلته
منصو بالمينى ، ولم أجعل بظلر ، يمنى لم أغغل عنه.

 تلمز ، فأرسلها مثلا .
يضرب للواق فيا عَيَّرَ به غيره ه.
هِ - 17 .
إذا هجاء ولم يقدر على حاجته ه، اكلا ابن رفاءة ، وقال غيره : إذا جاه وقد قصى كاجته
- 171

 الهاجن عن الرفد . يضرب لمن يصغر عن الأمر ولا يَمْوَى

وقال بعضمم: أُصل ذلك أَت :أنة





$$
\begin{aligned}
& \text { بضرب للرجل القتيل المير • } \\
& \text { - } 17 T
\end{aligned}
$$

أى عِياله، كنى عن العيال بالمبرَر لأن النـنـاء




- 107

يكنى بهما عن الشُدة ، والّْلَّتَّا : تصغير
التى ، وهى عبارة عن الداهية المتناهية ، كما

ورك هذا تصا تصير يراد به التـكير ، والتى :


: قال الشاءر :

(1) وكَ

- NOV
 ــ ــ
 كانه جاء فيه أخيراً ؛ لأن الوَرِكُ متأخرة
 - 109 تَلَّهِ

أصله أن رجالا أَشْرَكَ على سَوْأَة من المرأة ، فوقع بها وعبها، فقالت : إماءِبْتَتى


نأحية ، قال الثاءر :



-     - $17 V$


ری ويروى "أجـَعْ كلبك "

أن يعاهواو به.
 من ماوكُ مِمْرَركان عنيفا على أهل علمكته ه :
 وكانت الـكَهَنة ثخبره أْنهر سيقتاونه ؛ فلا


 لأخاف عليك أن يصيروا سِبَاعا ، وقد كانوا





 أخيك ، واجلس بـانها ، وكان قدعَرَتْ

竍 قال أبو عبيد : يفال » البحشش لما بَذَّكَ الأعيار ه هأى سَبَقَكَ ونَاتك . يضرب فی قناعة الرجل بيعض هطجته

دون بعض
ونصب البحش بفعل مضمر ، أى

$$
\text { M } 172
$$

يضرب لمن جاء مُتْتَحييا ، و يقال :
يضرب لمن جاء غُرْيَنا ما ما معه شيء ، ، ووجه الامتحياه أن خامِيَ الجَيْرْ يُطْرِق رأسه عند
 المستحى يكون مُطْرِ ، ، ورجها آخر ، وهو أن علية الناس يترنَّعَّعن ذلكُ و بـتّتى منها ، ،
قال أبو خِرَاش :



- 170 بنتُ طَبَقَ : سُلَحْفاة تَزعُ العربَ أنها تبيض تـسا وتسين بيضة ككاه سَالَحف
وتييض ييضة تنفت عن أَمْوَد.

 بكسر المين : أى متفرقِين من كَلمِ
- AVF
 يضربن لم دافع عن نفسه .
قلت : أصـاه من الَجْحْش الانى هِ هو


 و وُجْشَ
竍
إذا جاء بال_كذب والباطل ، وذلك ألن

. ن يكون
- أَجْرِ ها

يضرب للأى يفر من الثر : ألى لا تَمْتُرْ


يصف مارَوَحْرْ
وَأَهْمَ
حَزَابيَة حَيَدَى كالدِّهَالٌ



 . شبعه ، فأزسللا مثلا
179


- AV.

يضرب لُن جاء بالشى، بلـكثير من .

- AV

 وكتب عكان إلى على رضى اله عهنها


 عن نفـه


ورأيت القوم لا يقصرون دون دي



ما ممل و إفــاده .
 الالدار بالَهْم هم الآين عَرْورها بالبناء .








يضرب لمن يقع فى غنيمة فئومر بالمبادرة والاقتطاع لـا قدر عليه قبل أن يأتيه مَنْ ينازه وقيل : مسناه أن الاتتصــاد فى المعيشة
 -


يضرب لمن وقع فَ خِصْبٍ وسَعَة .


والوَتَيَّة : المرأة المفوظ .

 قال أبو عبيد : يضرب فـ كمان الــر وأصهل فـ السِّقَاء الـسائل ، وهر السَّرَّبِ
 وتقدرِه : اجهله فـ وِعاء غيرِ سَرِبٍ ماوْه ه لأن السَّيَّلان يكون اللماء . جَشْهُت إِلَيْنَ عَرَقَ القِرْبَهِ - AVV أى ;-كلفت لك ولأجلك أمراً صعبا? شديداً ، وسيآت شيرحه في باب النكا شاء الهّ تعالى .
- أَجْنَاؤهُهَا أَنْْْاوَوْ هَا

قال أبو عبيد : الأجنـاه : م الجُنْنَة ، والأبناء : الُبُنَاة ، والواحد جَاْنٍ وباَنٍ ، وهذا جميع عزيز في الك大لام ، أن يُمع فاعل على أفعال ، قال : وأصل المثل أن ملـكا ما من ملوك المن غزا وخَاِنَ بنتــا ، ، وأن ابنته أَحْذَتَتْ بعده بنياناُ قد كان أبوها يكرهه ،
 أشاروا عليها وزيَيَّوه عندها ، فلما قدم الملك
 أن يَهْدِموه ، وقال عند ذلك : أَجْنـَأَوْهَا

أبنازُها ، نذهبت مثلا



والبسابس التى فيها شي من الزخرة ، ، وتال


رُدُوا بنى الأْعْرَجِ !بْبِلِ مِنْ كَبَبْ


- 110

 جريًا لا يمزف الإعياء ؛ فهو سَآمِه ، والكّه : سُمَّهَ ، قال وؤبة:
* أى يُرى جرىى السمه التى لا تعرف الإعياء ، وريوى :

أراد المَنيا ، فذنف كا قال الآخر ؛

تَ
 الالهر - ألى حبروفه - حتى تَتـتِّ بِشَيقتى ، وبثله :
جريى


أَجلب الشثى، جَلْبَالـكا

- $M A T$

بكثلا ، قال :



إذا جاء بالمال الـَكْير ،ونالَا أبو عبيد :


فَعَلْمُن من الهِيْل .




قال التُطاَى :
ولم يكن مالْجْتَدَنْنَا من بَوَاعدهِها


غير الجادة التى تتشعب غنها ، أواحدة تُرَّهة
فارسى معرب ، ثم استعير فـ الإباطل فقيل :




الدهياه ، ويقال : وقع فلان فيالرقّقمْ الرَّقّاء، ،
إذا وقع فِما لا يقوم منه ، والرَّقَّ بـك القاف لاغير -

- 19 .

يقال : جَتَى عليه جِنانية ، وأراد صاحب
جنايتك من يكنى عليك؛ ؛ فلا تأخذ بالمقو بألـة

وأَجْوَدْ من هذا ماقاله أبو عرو ، قالل :
يعنى النى تلحقك منفعتهُ هو الانى يلحقك
 لككالخير هو النى يكنى عليك الثر ، فقولم :



 يخسرون ) أى كالوالم أو وزنوالم ، قال الثاءر :


أى جنيت لك .

$$
\text { - } 191 \text { ـأَجَنَّ اللهُ جِبَالَّهُ }
$$

قال الأمصمى : المُنى أجن اللهُ جِبِّتَّه،
أى خلتّه .
قلت : لعله أراد أماته الهِ فِجَنْ"، أى

جَدَعَ الهُ مَسَامِمَهُ - MNV
هذا من الدعاء على الإنسان ، والمسامع :



. حَقْقٌ

- MA

قال أبو عبيد : أم الرُّبَيْنِ الداهية ، المِية ،
وأصله من الحيات .
قلت : هذا التزكيب يدل على شى،
 فلانً في هذا الأمر ، أى أوتوته فيه حتى





 كا ثالوا : وُجُوه وأجُوْه وروْتَتْتْ وأقتِتْتْ ، قال الأصمى : تزعم العربَأنه من تول رجل

رأى الغُولَ على جمل أُورق .
وا ويقالْ أيضا فـ مثله :

- 119

إما أنث وصفه لأنه أراد بالرّقِّم الداهية ،



- 19 V


 يضرب فى الأمور العظام .




رألى ، فأتى أرض النَّنِّيط فَ نَرَّهن قومه
فهوِيَ هجار ية نَبَية حسناه فتروجها فتهناه
قومه وقال فی ذلك أخوه كارب :

ورَسُولُ السابِى إليهـا تارةً

فى أييأت بعدها لا فائدة فى ذكرها ها
ثم إن شيهما صار ومحل مهه المرأته حتى الِي
قومه وما فيهم إلا ساخز منه ، لاأع له، ففلما

 أى المبال التى يسكنها ، أى أ أكتُ الشّ فيها :الجنَّ ، ألى أَّْْحَشَا

قد مضى هذا المثلُ على الومهه في بي باب


كن جاء .رأس خاقان ه . .



198


عد أهلمها .
هي
هذا تصغير يراد به التـكيير ، أى جدّ


اللعب) .
s, 197


بريع شديدة ث ت تسكن .

$$
\begin{aligned}
& \text { - 19A } \\
& \text { قالوا : إن أولم من قال ذلكُ شيهrم بن }
\end{aligned}
$$

لأُطْنْنَن من حَِّى و بَسِّى، أَى من جَهْدى ،






 » عَسِّك « فيجوز أن تَكون العين بدلا
 الانى هو الطَّلَبَ ، أى من حيث ئن يكن أن أن

 الحلب ، أُومن حيث انْبَسَّتْ ، أى تفرقت يضرب في استفرفغ الؤنع فـن الطلب


المِذْرَوَانِ : فَرْعَا الألئتين ، ولا واحن





 المتدله ، والمضيم : الضامر .


رَمَتْنى رَمْتَّة كَلَّتْتْ نؤادَى فأوْهَى القَلْبَ رَمْتَهُ من رَمَانَى

فلو وجدابِّ ذِى النَّابَيْنِ يَوْمَا


, عَنْ عُرْض على عَهْد أتلأى


 الرطبَ أُجبته حاواوته ، غُج إلى نادى تومه وقال : ما مراو القوم فـ جـع النَّدِى
ولقَـد جاء أبوُها بِرُطبَبْ
فذهبت مثلا يضربب لمن يزضى بايليسير الحقر
 ويروى » عريض "أى من مكان صَغب أو بعيد .

- 9..

 وقال أبو عرو : أنى من جَهْدك ، و يفال :






وَلَا الْلَجِيْ

هـ




 -9.9
الحَزْع : شُرْبَ المان ريا ، والوَشَل :

 =
- 91. 

َفَ
 من خرج ، والدَّمُّن : الـكَكان ؛ يَـنال :

يضربِ لمن يتوعَّدُ من غير حقيقة .

إذا باء بالداهية الدَّهُياء، رفى حديث الشعبى وقد سئل عن مسأله فقالل : زَبَّبا




- $9 . r$ - جَدُّكَ لَ كَدْكَ

 لا كَّكّك
مْ

- 9•0




ولا في عل آخرة .
-9.7

أى جاه بالمل الــكثير كَّكَي ذلكُ اللموض
-     -         - V

أنى بالطَّامَ والثشَّابَ ، وقال الأموى :

هذنِ المثلين أن امرأة زَارَهْهـ بنتُ أَخيها وبنت أنحها ، فأحسنت تزو يرها ، فلما كا عند رجوعهها قالت لابنة أخيها : جفتّ
 قالت لها همها ، وقالت لابنة أنتها : أكَكْتِ
 الصبية وشقعليها ماكالت لماخالهـا ، فانطاتت بنت الأخ الى أهها مسرورة ، فقالت هما أمها : ما قالت للك عهتك ؟ فقالت : قالت لى خيرا ودَهَتْلى ، قالت : ألى وكا للك؟ قالت : قالت جِفَّ حِحْرُكُ وطاب نَشْرُك ، قالت : أى بنية ، ما دَكَتْ لك
 فيبـل حجرك ويغير نَشْرَكِ ، وانطلةت
 لك
 لك


 المعنى ألجان المُوفُ، ،وردَّه إلى شرشديد
 أى احغظ أدنى جارك لا يقدر عليك ;لا على ومك الأقصى

رمَسْتُ عليـه الخبرَ ، ألى كتمته ، يقول :


يَال : جَلَزْتُ السكينَ جَكْزا ، إذا شددت تَقْبِضَه بِعِلْبا البعير ، وكذلك
 يعنى هربوا ، ولـكن القَدَر ألمَ بهم وما ينفعهم الحذر

- 91 - جدَّ لامْرى

 بضرب اللقعرِ يُصَيِبُ المال فيطنى

 بالخير والشر من ساعته
 الأْمْتة : الوسيلة ، وهى القرب ، ألى الى اججلنى من خاصتهر ( 917
 قَصَاء الماجة ، 91 V
 كال يونس بن حَبب : كان من حديث

يضرب للزجل القليل الثلير ، ألئي هو
جِباب ولا طَلْ فيه فلا تسن في إصلاحه .



$$
\text { - جَا - } 978
$$

أى مستحكة غير ضعيية ، يـِيدون حَرْبا أو داهية عظيمة .
-9「0 الشَّوَى الأَطراف مثل اليدّينوالرُجلين والرأس من الآدمين وغيرم ، أى الا جاء.


لها ولا نهاية.

- 977


على من يَهْفر به .

 وتتيسر ، ويقال : جاء به على أكلاله ، ؛ أى



.
أصل هــذا أن رجلين أحدها من بنى سعد والآخر من بنى خنظلة ، خربيا
 في واحدة ، وجعلا أمارة مابينها الصفير إذا أبْرَرَا صيدا ، فزعوا أْن أسدا مرَّ

 السعدى : جذَّ صفيرُ الحنظلي ، آلى أُشتد ، أى فالهرب فإن قر به شر. يضرب لمن ترب منه الشُرودَا - 971

وذلك أن رجلا مات شِّل أخوه يكيه ويقول : وا أخَاه ، كانخيرا منى ، إلا

 يضرب لمن الَّكَى أمرا فِيه شبهية
 والصحيح أن الِجَبَبَ جَ جُبَ ، وهو وِعاء

 جُبِّ طلهـة ، والأَبْرٌ : تَقْتْع النشل و إصلاه :
 الـكاهن فَ وقوع الأمر


في باب الصاد .
سr

位

9r0


$$
\text { - } 9 r q \text { جَجارْهُ ْلَمَ ظَبْي }
$$

بضرب لمن لاغَنَاء عنده ، قال الشاءر :
فَجَارُرَكَ عند بيتِكَ لحمْ ظَبْيْ
وجارِي رِنْدَ يتى لا يُرَامِ

$$
\text { - } 9 r v \text { - جَالَكَ }
$$



14
إذا بجا آبسا خائبا ، ثاله ابنالأغرابى ،


، تلت : المَّرِّم .بمنى الآصرُورم

ويروى (المغادر بالنعفت)" وها موضهان وأرادت التجر المنية على أذلالها نذذفت على فوصل النعل فنصب ، وواحد الأذلال ذِلّ الِّ
بالـكسر ، هال المرزوتى: ومعنى البيت لَّنـُ
آٓ'ى على شىء بعده فلتجر المنية على طرقها

- 9FA

يضرب لمن يأك كل من كَبْبْ أو يتنع


- 9 جَا

الديك ، وكذلك العفراه .
.
ويروى » بالصُقَّرَ "والَيْرِ : الاسم من




بالـكذب الهر ع ع

إذا هِاْ ونِ نسه هاجة قد عَزَم عليها
والأصل في هذا أن أحده بذا حَزَبه أمرّ




في ألمل بمعى ع ، ألى جاوْامع جابَ أيمهم

 على قبـلة أبيهم ، هذا هو الأصلن كا
 نسب واحد ، ويبوز أن يراد البكرة التى يستقععليها ، ومى إذا كانت لأبيهم اجتمعوا

 بكرة أبيهم البُجْر : الأمر الهظم ، ، وكذلكُ

الُجْجْرِ يُّ والمُ الجُجَارِى •
名
أى استأصلهم وقطع بقيتهم ، يعنى
من يخلفهم ويدبرم، وقال :


أى لأصل ولا فرع


يدِن به ، والقَمُّ : الـِكَنْ .

وأصل هذا أن رجلا سأل أبرابيا عن

 أى بلا ثُن ،وتقدير البيت: أيزذهب ماجمتـه




ذات رَعْد ، والمَّلَيل : الصَّوْتُ . يضرب فيالتحذير ؛ لأن المُتْنْ لاينام
Snd

$$
\text { - } 981
$$



 وهو التُتُّ من الإبل ، يضفهم بالِّلَّة ، أىى


 على نَبَق واجحد ، وقال قوم :أرإرادوا بالبكرة

 إلبكرة جماءة الناس ، يقال : جهاؤا على



بضرب لمن أجاد العهلَ وأسرع فيه .




 ومنه قوله تسالى ( لقد جئت شيئًا فَرِيا ) أى أى شيئا يتحير فيه ويتعجب منه . هミ9




 أْهم يقولون للذى لاينام الليل سمار ، فسى الالص به بلقة ون ومه . 90. يضرب لمن الشتدَّ خونهُ ولمن اشتدَ نَّرَرد
 . يبرق السنان
901 - 901
الأَرِيصَة : لُحْهة بين الثَّدْى ومرج
الـكتَفِ ، وها فر بصتان ، إذا فزع الرجلُ أرُ الدابة أرْعِعَتَا منه






 آخرْ
أى لم يَبْقَ منهَ أحد إلا جاء .
9โ7

يقولن : كيف فلان ؟ فيقال : جُرُقن



أى صببته فانْصَبَّ ، والسحابِ المنجانِال :


- 9\&V

نُكْهَ سَوْوِ
يعنى أن الأمور كهـا تتشا كمل في الجودة والرداءة ، فإذا كن جَّبْبُ الزمان

 أى يعمل العجَب .


يضرب للمخالط ، ومشـله، (ا اختلط
الحابل بالنابل ه ه .

 - 90 V

يضرب فی الْتِحَام الثشر بين القورمَ
-901


يضرب لمن يتقلّا الأْمور ولا غَنَاء عنده

$$
\text { - } 909 \text { جَاءَ بِكَرَفَةَ عَنْ }
$$



= 97 .

 طر يق وصعيد .
وأصل المثل أن عمرو بن هند الملك




 (1) فق القاموس أن اسمه هويسلـ.

ن





*

 902


 ألدواب
 زاتُ يده .
-900 يقال : إن الحابل صاحبُ المِبالة التى
 يعهى النى بَصِيد بالنبل، و ويقال : إن الحابل
 (i) (i) فلان ه «بالبلاء فـ (پ زبده «) لا بالنون

والمُاد ه أى بالشىء الـكثير ، ومن هذا

, وَمَتَه أى بكل شیء .
و 978
يضرب عند الَْْْنـة ، ويراد به تأَ كيد
الإخفاق .

- 970 جَبَّتْ خُتُونَة دَهْهُرْا

الَبَبُ: القَطْ ، والُمُتُونة : المصاهرة ، ودهر : اسم رجل تُوج امرأة من غير قومه

فقطكته عن عشيرته ، فقيل هنا هنا
.
لاوجب اللقطع

الجَرْجَرَة : العوت ، والـَكَّوْبِ :



يضرب لمن ذلوخضع بعدما عز وامتتع

- 97 V

يضرب اللمِضْيَاع المَحْدُود .
-97
الحِلْقْ بكسر الخاء : الـكَثيرُ من المال

يضرب لمن جاء بالمال الـكثنير

يضرب مثلا لمن يُقْم على أمه وقد جهل مافيه من المشقة والثُدة . 971
أى يسوق مالاً كثيراً ، وأنـدُ :

أى ليلُّكا ليلّ شديد

أى جاؤا بلـكثير من الناس ، وقال :
أعانت بنو ألحرّيش فيهـا بأر بع

يمدح بنى المجلان ، وأصل الحـِيرِ
 ويكتاج فيها إلى كثرة ك فصار عبارةً عن
الشى الـكثير ، و يعبر به أيضاً عن الثميهة ، ،
ومنه قوله :




- 977




والفضةَ ، ويقال بل معناه (ا جاء بالحيوَاِّنِ

ما على أفعل من هذا الباب

الغارة ، فلا يزل الرجل يَبْتِ حثى مات ،




 أَيَّ خَلِيَبْكِكِ وَجَذْتِ خَيْرَا


وردها إلى أهلها .
ويقالل ف حديثه غير هذا ، زعوأأن
رجلين من المُرب خَرَجا في فَالْةَ ، فالاحت لما شحرة ، فقال واحذ بنهمالر فيقه : أرى قوما ، الرّا


 و ويالل فيه وجه آخر ، زعوا أنه كانت




 حذام صفية بنت كاهل بن أسدبن خز بهة ،
-979 أَجْبَنْ مِنَ الَهْنَوِبِ ضَرِّا قالوا : كا بن من خديثه أُنْ نسوة من العرب الم يكن لِنَّزجلِّ، ، فُزجْنَنَ إمداهن رجهال كان ينام الضتى ، فإذا أتتيه بصَبَوح





 وفيـه قول آخر ، هال أو بيـيــدة :


 رأسه إذ جَجَنَ عهرو وسالَ لُّبَابه ، وهو






 فنبهته وهى تظن أن فيه خحرأ ، فقالت ؛

 الأحرز وقع عليه الضراط فالى فات ، فقـال

 فإلى اليوم ينسب إلى عجل •

دابة بين الكَلب والنئب ، إذا صِِحَ بهـا وَقَح عليها الضراط من الجُجْن .

 جفن الأسد ، وهو مع ذلك يذَاْكَ فيعود
 هو رجل من غسان أَجْبْنُ مَنْ فَ الزمان







 شیّ ولا الير.وع ، فأرسلما مثلا ، ثم تقدم


فولدت له حَنينة بن لِمي ، ثم إنه وتع بين امرأتيه تنازع فقال لجم : إذا قالت حَذَاْمَ فصدِّوْوها
فإن القول ماقالت حَذَامَم

 ابن والم ، وكات قبله عند الأحرز بن عون العبدى فطالقها وهى زِنَّنْ لأشهرٍ ، فقالت الأت


 بن عون وينصرف ، وأقبل حنيفة بن لِيم
 سعدا ، فسألم عنه ، فنالوا : انْطْلَكَ به عهِ
 راجعا قد دفعه إلى أبيه ، فقال : ماصنـي
 بنى أخيه ، وسار إلى الأحرز ليأخذ سعدا ، فوجده ع أيبه ومولًى له ، فاقتتلوا نخَذَلهُ مولاهُ بالتنحِّى عنه ، فقالِ له الأحرز : يا بنىّ ،



 فيومئذ سى جَذِيهة ، وخرب الأحرز حنيغة
يقال : إن حر الثا كان يَرْث ، فأَأه




 - qVo
 ويقال أيضاً : 9V7





 أنفقى ، وكان أقتم بالهُ لايعتل وأحدَّأمه . ومن حديثه أنه خرج في الثههر الحراما






وزع ابنُ الأغرابِى في أضل هن الما




 نبَارءهم ، فَيَدُوا عليهم وهزمبوه ، فضهرب . بفارس خصافق الثبل لإقدامه عايمبم


 , -



 ذلاك البلك ، وفيه يقول الشاءر؛ ؛ تالهّ و ألقّ خصاف عشية لـكـت على الأملاك فارس أشأما أى فارس شؤم
حَ

(1) (Y) حلية : مأسدة بناحية|ليمين ، وخفان : ترب القاديـة

وزع الطائيون أن حاءا أخذ الجود عن أمِّهِ غية بنت عفيفن الطائية ، وكانت لا تليت شيئًاً سَخَاء وجودا . - 9VA هو إيادى ، ومن حديثه أنه خرج فـ فـ


 البا، بقدر مايغعر الَمْصَاة ، وتلك الحصاة هى
 فقعدوا للبشرب ، فلما دار القَعْبْ فانتهى إلى المى

 فششرب النمرى نصيبَكَب ذلك اليوم من ألما
 فتصافَنُوا بقيـة مانْهم ، فنظر إليه النمرى المرى

 يكن به قوة للنهوض ، وكانوا قد قر بوا من الم
 عن الجواب ، فلميائئسوا منه خَيَّلُوا


فَاكَّ ، فقال أبوه مامةُ يرثيه : ما كان من سُوَةِّأَسْقَ على ظَمَا


واشتراه هنهم ، غُنالَّ وأقام مكانه في قِدِّه حتى أتى بفدائه ، فأدَّاه إيكمع •
 حدَّثت أن الناس أصابتهم سَنَّة فأزهبتِ الخُنَّ والظلف ، فْتَنا ذاتَ كَيَةٍ بَأثدِّ الجْوع ، فأخذ حاتم عديًا وأخذْتُ سِّاَّنة





 عند صِبْية جِياع ، وقــال : أحضرينى







 بيتا بيتا ويقول : عليك النار ، فاجتمعوا وأك كوا ، وتَقَنَّ بكسانها وقَعَكَ ناحيةً حتى | مويجد مر. ع الغرس على الأرض قليل

ولا كثير ، وز يُذَقْ منه شيئٌ . وا (1) الهرم - بالكـكـر - جماعة البيوت

وقت فى شرجة منطفة عقبة ، هال : : بـل المهدئ بسائل المبدى ، والعبدي يبىى ، ،الى

 كنت تبكى ؟ تال : من خوف أن يَيشّ. فلها مات أيقنتُ ألى أدركت ثأرى . -91
 من الطير ، والصفر لا يكون فـ سباع الطار الطير


 أن ينام فيؤخذ ، فيصفر منكونيناً طول ليُلته وذكر ابن الأغرالبى أنهم مأرادوا بالصنافر المصفورَ به ، فقلبوه أى إذا صُغِرَ بَ هربَ .






 أن الـــافر هو الندى يصفر بالمرأة المريبة ، و إنما يكبن لأنه وَجل كخافة أن يظهر عليّه ،

هِنَ أَن مَاتَّةَ كَبِ حين عَىَّهِ زَوٌ المنيـــــةِ إلا حرة وَقَا

أونى على الما. كعبّ
 زو المنية : قدرها ، وعَىَّهَ : أنى عيت
. 9V9
قال أبو ععرو القمينى : هو عُقْبة بن سلم من بنى هُناءة من أهل اليمن طباحب دار




 فـ大ان عقبة وافقاُ على باب المهدى بهد موت

 على المهدى ، فقال : ما جلا ملك علي ما فبلت






-9AV
زع زمحد بن حبيب أنه الثملب ، قال :


 رجلٌ من أهل بكة أنه إذا كان الايل رأيتَ القرود بَتمع فى مونغ واحـد ، م ت تبيت مستطيلة الْواحد منها فی أثر الآخر ، وفي يد كم واحد هجر ؛ بلالا ينام فيأ كله الأنئب

 ذلك داْبَهَ طولَ الميل ، فتصبح من الموض الانى باتت فيه على أَمْمَالٍ جُبْنا منها وخَوَرا فـ طباعها .
9M1 - أَبْرْاَمِنْْ قَسْوْرَةٍ

هو الأسد ، فَعْولة من القَسْرَ، وقولم :
919 - أَجْرْأَمْنْ ذِى لِبَد

هو الأسد أيضا ، ولِْبْتَهُ : ماتلبد على
منـكبيه من الشعر .
99. 9 - أَجْوْلِّ مِنْ قُطرْ


ونى الحديث " لا أعرفن أحدكَ جِيفَةَ لِيل
قُطْرْبَ نهارٍ ه، ه

وأنشذ بيتى الـكيت على هذا ، وهو توله :
 وقد ذكرت" التصة بتامها واليتين عند قولم " "قد قلينا صغيرك " هِ في حرف القاف.
(9A1
زع أبو عبيدة أن هذ المنا الثّل مولد ،

; كره الشاءر فـ شعره نقال :
تَرَاهُ كالَّنْثِ لدى أَمْنِّ
وفَ الْوَنَى أَجَبَنُ مِ صِفْرِدِ

هو أيضا من خَشَاش الطير ، قال الشُاعر:



$$
\begin{aligned}
& \text { r } \\
& \text { الليل : اسم’ فرتخ الـكروان . } \\
& \text { ويقال أيضا : } \\
& \text {-9 } 1 \text { - أَجْبَنْ مِنْ } \\
& \text { الهار : اسم لفرخ الُمْتارى . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { مى امـم للَّعُلبَ . } \\
& \text { C. } 917 \\
& \text { وهو القِرْدْ . }
\end{aligned}
$$

 هذا قول مُمد بن حبيب ، وقال غيره :

 مثل آخر (أَصَحُ من الذئب ") والأنبَد والنئب يختلفان فـ الجوع والهبر عليه؛ لألن


 وأ كثر كدُّا و إخفـانا فلا بد لهُ من شبُ


 ولايذيبان نَوَى التمر وهو أضعبْ من الالعطا
990 ـأَجْوَعْ منْ قَرَمر

سبة لا يا يكَ شِ شيئا حتى بِد إبلا.

$$
997 \text {-أَجَلّْهِنَ الكَرْشِ }
$$

يضرب هثلا لمن يكا شن شيبّا ، فيفتلى
وأصله أن ضبا قال لحسله : يا بنى اتتِّ


 فقال الحِنل : يأبت أهذا الحِرْش؟ فقال :

991

 بالاليل للمجراسة وتطردها بالنهـانـار، وتقول :


 ويذكر أن رِيايتهم الأنة كمعاية حَوْمَك ولك
كا رضَتَتْ جُؤًا وسوءً رِعاية






- أماتوها جوعا ونُوعًا
- 991

قالوا : هم الـكلبة الحر يضة ، ،والمُمع




(1) النوع - بضم النون - المطث

البناء وغيره ، فेاه الإسلام وقد بقق المعض
 أيام أبى بكر زضى الله عنه ، فسار بهم المثل فقيل فيمن قتل هنهم : ليس بأول من قتّله
 وأحشع من الوافذدن على الد
 إذا مامات مَيْتِ من كَ فَسَرَّكَ أْن يِيشَ وَحِّى، بزاد

تُرَاهُ يطوفنى الآفانق حِرْصًا

ومازح بساو ية الأحنف فا ر'ثى مازهن

 يا أمير المؤمنين ، أراد معاو ية ؤول الشاعر :
 وهو الوَطْب من اللبن ،وأراد الأحْنَنْ بقوله ((الستخينة) قولَ عبد اللّه بن الز" بِّعْرَى

زَعَتْ سَخِينَة أن سَتَفْلِبَ رَبَّاَ
,
 الستخينة ، وهى حــاء من دقيتِ يُتَّخذ عند
بِا بنى هذا أُجلُّمن الحرش .

ونی گ' قد افقرشه ، وبَهْ قد احْتوَشه ه وضبتٍ قد
. $/$ 位

- 99 V

هو دُقَّة بن عَبايةَ بن أَنماء بن هارجهَ ،

.
वَكَ
وذلك أنه إذا خونت من شیء لانرجع
إليه ابعد ذلك الخوف .

- 999


 وأن كسرى كَتَب إلى الُـُعْعْب مرْذان به عامهل على البحر ين : أَنِ انْعهم إلى المُعَقَّ

 - بكطَب رَطْب 6 فارتف天 منه دخان عظم
 بالم خان ، وجاءوا فذخلوا الخصن ، نأصفق البابب علمهم ، ففبرو ا هناكُ يُستعدالونف ِمَّن

الِعماهةً : سعيد بن العاص بن أمية ، وكان


 الملانة إلى عبد الملك بن مروان خطّ بنتَ سعيد هذا إلى أَخِها كَمْرو بن سَسْيد الأثدق ، فأجابه عروز بقوله :

أخوها ، فا أَأَكْفَاوُها بَكثير. وزم بعض أعحاب المانانأن هذا اللقب

 ير يدون أن كل جناية بكيها البلانى من ثلك القبيلة والعشيرة فهى مَعْصُو بة برأسه ، ، فإلِ مثل هذا الملمن ذهبوا في تسميتهبم سعيد بن العاص ذا اللصصابة وذا العامة:
 وقد سار بذكر جوده المثل ، قالْ زُهُهْ بُ بُ

كِنَّ الجوادَ على عِالْتَّهِ هُرِم



لأنها تطلب النار فُتُلْقِ تُنسها فِها .

فى النذرةُ وَجْهُه :



صَلْمَة
 الملساه ، والصلعة : ما يِرِق منّ رأس الأصلع وقيل : دخلت امرأة على مرمـبن الخطـاب



 تعالى عهه : ما تقولين ؟ فقالت : صلعت من فرقتك ، وأرادت أن تقول : فَرْتُتُ من صَعْتك . قال الشيانىى : تولمَ (ا أجرد من

 بميت جراداً لانيرادها .
 هذا مثل من أمثال أهل هـهـة ، وذو
 لأنها تُشَى بين أرجل الناس ولاتـكاد وحديثه فـ باب الحاء مذكور .


 هذا ، أى مانينغ ومايُغْنِ. والْمْدَاه مدودا : النغ' ، و بناء أفعل من الأفنعال شاذ ، وحقه

أَشَدُّ جَدَاء .
信
لم يورِدِ هزة فـى هذا شيئًا .
 الجراد ، يقال : أرض جَجْرُودة ، إذا ألمك ألم تَنْتها ، ويجوز. أن يراد أشأم من الجراد ،

 أخواله بنى شيبان ، و بإبله داه، ففَشَّا ذلك


ووفَدَت ابنةُ هرم على عهر بن الخطاب






 قالل : لـكن ما أَعطاكمزهير لا يُنْتَى

هذا مثل يضربونه في الخيل ،لا فـ
. الناس
(1.1.7

هو اسم الأسد ، مـرةةلاتدخله الألفت
واللام ، وتالّ




وحَلْنَ ، وقال :

 (1) هو زهـر بـن أبى سلى المزنى


和

 مدائن قوم بوط عليه الصلاة والـسام ، ؛ قال
 صنغه في المفسد والمدالل : إمـانـا هو سذلوم بالدّال المعجهة ، والدال خطأل ، قالل الأزهري: وهذا عندى هو الصحتِع • قال الطبيني : هو ملك من بقَايًا اليونانية غَشُؤم ، كان . بدينة سرمين من أرض قتسرين .

الداه ف إبل أخواله فأهلعكا! ، وفيه هال
: الشاءر

 والمه بشر بن عْرو من عبد القئس ، ،وَجْهُ

 يجرود"، والجراد يَقْشر مايقع عليه من النبات، ، والأصلُ فـ الـكل المراد المُروف .
疗

ككسر ، وهذا القافى قَضَيْ نَفْم جماه

وفيه يقول مكا بن عبد الملا ألّ يات :
-

$$
\begin{aligned}
& \text { يضرب لالثيخ يتصابِ' ". }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { جاء الْعِيَانُ فَأَلْوى بِالْأسانِيدِ }
\end{aligned}
$$






 N




الحِمَارُ لاَ تُشْتَى أَوْ تُطْمْ





في أوله

يضرب للأمر يقدر عليه أخيرًا حين
 في الشعر ، فهنها أبوه عن ذلك ، نجاش بـ به بن صَدْرْه ، ومَرِ ضِ حتى أثشرف على الهالاك فأذِن له أبوه في قون الشُعر ، فقاله هذا الاتول

الِّدْحُ : أَحَدِ قِداح المَيْنْر ، و إذا كان أَحَّ القداح من غير جوهر إخوته ثَ
 أصواتها ، فيعرف بها أنه ليس من. جملة القداح بضرب لارجل يفتخر بمبيلة ليس هو منها ، أو يتمدح بما لاوجد فيه . و"تمثل عر رضى النه عنه به حين قال

.
الحوَار : ولدُ الناقة ، والمُع القايل أحْوِرَةَ ، والـكثير حُورَان وحِحـِّرَان ،
 عن أمه فهو ونَحِيل •
 وهذا المثل قاله عرو بن الماص الم الماو ية حين أراد أن يست:صر أهرَ الشَام . - I - IV




 وحال : مَنَع

 فـكانك حدثتها بحديثين ، والمغنى كزر/لها
 فاجملهما أر بعة" ، وقال أو سمهيد : فإبن 'ر
 يضرب في سوء الـسمع والإخابة .
--1.YT
إِنرب لمن يفعل الفعل مرة م مَيـك
ويروى ( جلبت) بالميم ،وقد مرقبل
س




 عن كوعها :
يضرب لمن يتعاطى ما لا
. يرفق بينسـه شeقة: عليها

 (1.50

تَقْرُوعْ
هَنَّت : من المَّنين وهو الحمين ، يقال :


: القداح
حـَيَّالَ مَنْ خَْاْ فُوهُ

أى نين في شغل عنك ؛ وأصها أن
 بتحية فل يقدز على الإجابة ، فقال هذه المقالة يضرب فى قلة عناية آلرجل بشأن صاحبه
.







 فتعل ذلك رسول الها خلى الشّ عليه وْمل ، ،
 كنت أنا وأنت كما قيل: حَتْفَنِّ تكمل ضأن بأظالاطفا
( ) P1 Cr

الأعرج ، فـــار عبشس إليهم وسألم أن .يمطوه حته من رجل الأعرج ، فتأبَّ عليه







 يقولون ، فسمع رجلا من الزعاء يقول :
لا نَعْقِلْ الرِّجّْلَ ولا نَدِيَا

حَتَّى ترى دَاهيةً تُنْسِهَا
ولها عاد الرجل !الى عبشمس وخره با سمع تال عبشُس : إذا جنَّ عليـمك الليل
 وتزكوا خيـامهم ، فنادى مازن وأقبل إلى ، الها الجبة : ألا لا حَىَّ بالقرى ، فإذا الرجا جاءوا وعليهم السـلاح حتى أهاطوا بالقبة فا كتنفوها ، فإذا الثبة خالية من بنى سعد ،

 ورعد وبرق ، وأقام حتى يغير عليهم صُبْشا



.

*     * 





كانت المَمْجِمَّةَ بنت العنبر بن عرو بن



 أى اشتاقت ، وليس وقت اشتياقنا ، ثمرجع
 مقروع ، أى من أين تظفر ين به ؟ . يضرب لمن يَكِنْ إلى مطالو به قبل أوانه وحكى المفضل بن مُمد الضبى ألـن


 الممزة ، وهو ابن سعد بن زيد مَتَّاة بن تَم

 عرو ، فضرب على رجله فُلَّتَ ، فسى
. 1.Y7


 قال أبو عبيد : أَحبرْنى هثام بن الالكلبى أن ألمل لأم الر بيع بن ز ياد المبسى ، وذلكّك

 وهى على راحلتها فـ مَسِيرٍ هِــا، فأرادراد أن


 وقال الناس 'ما قالوا وشباعوا ؟ و إبن خسْبَك من شُر سماءه ، فذهبت كماتها مثلا ، تقوّل :
كَنَ بالمَّلة عارًا وإن كان باطلا . يضرب عند العاز والمقـانة السيئة ، وما

يكا
وقالل بجض النساء الثواءر. (1) :
سَائِلْ بنـا فِنـ قَوْمْنَا



 (1)


الاليل ، وكانت المَيْمْمَانَة عاركا، والعـاركا

 إنى رأيتُ سانق عبشمس في البيق فعرقته ، ،

 حنت ولات هنت وأنى لكَ مقروع ، ثم قال
 جارية ، ثم تفرقوا عنه ، فقال لما لما المبنر عند



 الليل ، وصَيَّهم بنو سهد فَأَدزكوم: وقتالوا
 العنبر حتى أدركه وهو على فربس، وعليته أداته

 لـكن مَنْ تقدم منعته ، ومن تأخر عَقَرْتهـه ، ،



 مبشمس ، فوهبه لها .
 أى أُعْرِضُ عن أَكَا بكلى ، و إن سمته بأذنى .
 حُؤراً " إذا رج ، ثم يخفِ فيقال : حُون ، ومنه :
 وروى ثمر عن ابن الأعرابِى : حَوْرَّثى كَحَارة ، بِتح الحاه ، ولهله ذهب إلى المديث

سr • ـ ـ حَلَبَ المَّهُرْ أَشْطُرْهُ
، هذا مستعار من حَكَبَ أَشْطُر الماقة ، الْ
وذلك إذا حلب خِلْفَنِ من أخلافهِ ، ثم
 على البدل ، فـَانَه قال : حلَبَ أَشْطُرَ الدهر ، والمعنى أنه اخْتْتَر الدهْرَ شطرى خيره وشره ؛ فعرف ما فيه

بضرب فيمن جَرَّبَ الالهر .


 يذكر مِمزًى كانت له فيقول :

- 1. PV



 تزع العرب مدةً ، غ بلا رجع أخبر بما رأى منهم، ، فـكذبوه حتى قالوا لا لا يكمن : حديث خرافة ، وعن النب مليه الصـلاة والسلام أنه ةالل : خرافة حق ، ي ينى مانحَدَّث

بَ عن الِِنِّ حَ
 بضرب فی الحدٌ على الطَّلَب والمساواة
. في المطابوب
.
أى مِثْلا مثرل

- يضرب في التسوية بين الثيبئن

ومثله ( حَذْوْ النَّعْلِ بالنهل ") والقَّةَّة :
 الر يشَ المتذوذة على قدر صاحبتها في التسو ية
 والتقدرِ حذيًُ حَذْوَ ، ومن رفِ أُراد :هُمَا حَذْوُ الحذه .

ا 1.rV
 اسماع الإذل فيه .

مِمْ فَزْجْك






- ع • -
 -بعى ويعم"
C



وأنشد :

وَحْتَى : فَعَى من الاجْتِتَانِ ، وْهو
التساوى ، يقال : وقع النبل حَتَتَ، إلذا وَقَكَتْ







 الآثبع والرى ، والآلخر : القَنَابة باليسير ، يقول : الكْتَبِ به ولاتطلبِ ما بِوى ذلك،
 وَوَّ أنما أَبْتَى لأْنْنى مهيشةٍ



 .



بِ
أى اكْكَفِ بالقَليل من الـَكثير

- 1.rq

الغاربٌ : أعلى اللسَّنام ، وهذا كنائية




واحدة وانخدع له ظَفَرِ به وهَزْمه ، والخُدْعَهَ



 وَيَعْنَ ، وهذا قِاسِ

أى ذو طُرُقٍ ، الواخدُ شَجْنْ بِّ بسكون


 والشُجنة : الشجر: الملتفة الأغصان . يضرب هذا المثل فى الحديث يُتِّكَكر بـ با غيره وقد نظم الثيخ أبو بكر على بن الـسين


$$
\begin{aligned}
& \text { واحد، وأحسن ماشاء ، وهر : }
\end{aligned}
$$


وأول من تالْ هـذا المثل ضَبَّة بن أَد
 يقال لأحدها سَعْد والآخر سعيد ، فنغرت الِّ





 صلبة ثم ارتنم إلى القرطاس فأصابه ، وهذا

 بكوز أن يكون فـ موضم رنع خبر المبتدأ :
 : أى قد احْتَتَنَّ احتتانًا ، أى قد $\qquad$
 الرا
يضرب في التساونى وترك التفاوت .
r - 1• حِرَّةٍ تَحْتَ قِرَّة

الحِرَّة : مأخرذة من الحرارة ، ومى
 لـلـكن القرة ، قالوا : وأشد الِّطَكَ مايكون
في يوم بارد .

يضرب لمن يُضْيرْ حِقْدا وغَيْنَا ويُّهر ' كُخَأصة








 - 1•87




 جادهم بكذا ، وروى أبو ز يد (1 حَدَّهَهِ


 ابن عبذ الله أخا بنى قُرَّعْ بن عَوْقِ أغارِ

 أهلْ الماهلمية ركو بها ، وكان في الإبل فرّم
 فذهب ، وكان لجر ية ابنُ أختِ يَزَعَى إبابه، فلغ الحبر خاله والقوم قد سبقوا بالإلبل غبِ
 الناقة لأركبَهَ في أثر القوم ، فقالل له العلام م إلها حرام ، فقال جر ية : حَرَاتهَهِكَبْ مَنْ $\sqrt{\text { لV }}$


 ضبة بذلك ما شاه الهّ أن بِكث ، ، بَ إنه


 اللذان عليك ؟ عقال : بلى ، لقيتُ غلاما وهما

 قالل : نم ، فقال : فأَعْطِنِ أنظر إليه فإِى أظنه صارما ، فأَعطاه الـارث سيغه ، فلها



 الأْمثال الثلاثة : تال الفرزدت
لاتأْنَنَّ الحربَ إنَّ الْتُثَارَها





 كلاب وجَّمَ عليه الأسد ، فوافق ذلك من هاله رجلان : المنابر بن عرة ، وآخر يقال

 وخَذَهَ ، وأَعانه حَوْشَبَ غَمل على الأسد





اَبْرْزْ فإنِّ ذو حِسَامْ مَايْرِمُ

إنى بهذاًا إنْ قتلت ثابر فعارضه الأهــُ ؤُمكن سيغَه من
 صريها ، وقام كالب اللى حوشب وتا وتال :

 حَوْشتب يقول : هذا هيمى دون الخنابر ، ثم هلك كلاب بعد ذلك ، فاختصم المنابر وحَوْشَب فی تُكته ، فقال حَوْشَبِ : أنا
 وتططتَه ووصلتهُ ، وحَمْتْتَ عنه وأَجَبْتُه ،

يضرب لمن اضطر إلى مايكرهه
 أى شُديد ، ومنه " كنا إذا أْمَرَّ البأنى
 اشتد . ومعنى الثلـ مَنْ طلبَالجمالَ احتمَّلَ

 أن الحسن ف المرة . وقال الأزهرى : الأحر




行
وذلك أن المرأة مات زوجُجا ولما ولد ،



هذا القول .

هِ 1-10.

ابن المتع ،وكان سيداً من قومه يقال له كلاب بن فارع ، وكان فـن انـ


يضرب هذا لـكل ماهَأنَ عليكُ أن

بَ

, والتعدير : حدثنى جاءلا فاهُ إلى فنَّ كَي يمى
.



أراد تروث على، خذذف الجرفـوأوصل

- الفـل

يضرب لمن يَـَفْرُ إحسانك إلِهُ .
 جاراً وأنه رَحَه ، فقال : أعطيناه ما أُنبهنا وأعطانا ما أشبهه .

(1.07

يِال » أَحْلَبَ الرجلِهَ إذا نتّجت ت إبله

إبل ذ كورا فيجلب أولادها للبيع ، والبرب


واحتّكها إلى المنابنس فقال : وما كن من
نُصْرَتك إياهِ ؟ فقالل :














وسارت كمتيه مثلا .
و 1.01
، الْْْتْكِدُ : الأصل ، ومي لغة عقيل ،



 وقومه حتى عبد السوه يحب أُله.

و إمنا وُصِف هذا الطابُر بالْغُرْبِ لبعده عن









 قال ابن اللكلب : فكانت تغزو بها يضرب لمن يَتَبَآَرُ بالثنى فيقع عليه

من هو أبصر منه .






 أختى إذا راح عُمْسِيا أَعْنُه خِير أَ لا ؟ فَلما

 كاذِبًا فَخْلَبْتَ قاعدا وشِرِبْتْ باردا ، أى

(1.0V

 فتلا أْحاديث استها .

 الظاعِنُ
 فصارت طعاما للـكلب .


 وا ان أ كزمته ثرَّدَ .
.
يضرب! !ائُس منه ، قال الثاعر :


العنقاء : طائر عظم معروف الأسم
جهول الجمس ، وأغرب : أَى صار غر يباً ،



إذا كنَ مَنِيُّا .

حَوْبَكَ : من قولم حوب، وهي كهبَ

زَجْرًا ، وأعتَ : أبطان . والَّمَّار : اللبن

فا هذا الإغتام



أن ينفذ من إلرمية .
يضرب لرجل يسى، وهو يَّى أنه

أى يزَّ8هُ غخطا .

يقال : حَحَا بلا


يضرب من يطلبُ مالايكاتج إليه

مِدْرَتَتِهِ هُدَّها ، عْ قامِ فى وجهه ، ، فقال



فذهب مثلا .
بr

الضبة الـكثيرة البيض .


كَ
أَ كَرَمَ






هذا رجل يشكو المرأته وأنه في بلية
مِهــا ، وحد الإ كَم :طرفّا ، وهو غير صَقْرَّ لمن يسكنه .
 ولا يستطي مفارقته .
( ا 1•Vo
الَمْنْ
أى : هذا حَحَنْ وَمَنْ عِلكَ ماقُدِّرَمنه .
يفرب عند دُنُوْ الهالاك .

- 1•V7

الكريت
يضرب في الحـِّ على رعاية المهد .



بالْبَيْت الآنى قبـله ، وهو من قول بِشْر
ابن أبى خازم يصف الفرسَ :
كن حَفِيتَ مَنْخِرْه إذا ما
كَتَنْنَ الرَّ بِوْ كِيرّ مُسْتَبَارُ
وَجَدْنَا فى كتاب بنى تِيم

قاؤا : والـكِير إذا كان عاريةً






أن قوله * وجدنا فِ كتاب بنى تِم * ليس

- I V V.

يِنى أن الحسناء لاتُلِّمَ على حيضتها
لأنها لاتملكها .

يضرب لالـكثير الكامسن والمناقبتحصل
منه زَّة ، أى كَا أن حيضّها لا تُعْدُّ عيبا فـكذلك هذه .
 اللَّعقُ ، وهذا كِ يِّال ها أَحْقَ من لاعِقِ
المLer

- I - Vr

زعوا أن رجلا قال لهبد له : احْتَلِب




للسكت ، كا يقال اغْزْهُ وارْمْهْ
يضرب للمُسى

- 1 •Vr

وهذا لا يكون ؛ لأن الـهم لايَرْجِ
على فُوقه أبدا ، إمنا يمضى ثِّمُما .
بضرب لما يستجيل كونه ، ومثلهُ :

وهذا أيضآلا يكن .

يضرب عند قرب البلاء وطلب الحيلة.
.
يضرب لمن يعتذر بالنـاطل ، وايلطا




ون القَرَّض ه، .

أصله للرجل يميل عن دابته فيقالل

"أن مركبه جيد ؛ فيعقر دابته وهو لايشُر .



 فصرفت ذلك إلى أخيه أو أبيه أو أبنه أوْ

قريبه






 قلت : يجوز أن يكون (المعار ه بالهين

 ها حله على ذالك ؛ فهو يقول : ألحق الخيل بأن
 عليه ، فنغيرُه أُحق بأن لايشفقى عليه . وقال أبو عبيدة : مَنْ جهل المهار من الهار ية فقد أخطاً .

- 1•VA لَ




ووَجَدْتُ المسانَّ خَ ذا كتانِ
كْتُ مثلَ


حُلَّ : أُمر (r) من اكَلِّلِ ، أى حُلَّ
حبوتك وارتحل .



الداهية بها ،والزَّفْقُ : الَمْمل ، يقالل : زَبَاهِ وَازْدَبَآه ، إذا حا حله .
يضرب للداهية الهظيمة إذا تفاقَّتْتْ

قال أبو عبيد : يضرب هذا فـ الم الذل
عند الماجه تَتل
ويووى (> المى أخرءتينى اللنوم ") قال
المفضل : أول من قاله ذلك رجل من كَنْب


 خرج يتصّيّد في جبل لم فاختطفنته الجِن ،
 إذا كان بذلك المــكان الْتُطِف ، وكان








 يا أبها الراى الظُّلمَ الأسْوَدِ تَبَّتْ مَرَامِيكَ التى مُ تَزَثُدِ

فلما أراد الانصرافَّقَالت له : قد غَبَتْتُكَكَ ، لأنى كنتُ إلى ذلا المـل أَحْوَجَ منـك وأخذتُ دراههن ، فقالَ لها : حينَ تَقَلْينَ ت "در ين

1-17 أَهْهَق بِلْغ






وَرَّرْكُ ما كَفِيتَ
 هن هذا قوله صلى الهُ عليه وسلم (ا من حـن
إسلام المر، زَكه مالا يعنيه ه .

竍
بضرب لالشى، يأتيك على هاجة منا
إليه ومٌوَافقة .
1-1•19 الدُّهَمْ : اسم ناةة عرو بن الزَّبان التى
 (1) البيت للحارث بن هحلزة اليشكرى .

الحى ، والزَّمْزَمَةَ : الصوت ؛ ع عِى صوب
الفرس إذا رآه .





يضرب لُن يَكَّم حول الشى •لا يظهُ


لأنها تَتَل مَنْ إ يكن له فِها جا جاية ؛ ور وعا سل الجاني .
1.91

يطير ، فرأى رجلا قد فَوَّقَ سَهْا ليومْيه ،

الرجل ، فقال له : يأأبتِ المدنر قبّل إرسالل

الِلسْ : كـكــاه رقيق يكون بحت




فأجابه مريز :
يا أيها الهالتِنْ فَوْقِ الصَّخْرَهْ

بقتا؟
فَرَّقْتَ جمعاً وْتَكْتَ حَسْرَه:

وأصابت مريراً چمَّى فغلبته عيناه ، فأتّاه



أَلاَ مَنْ مُبْْلِّ فتيانَ قَوْكِي
كا لاَقَقْتُ
غزوْتُ المُنَّ أطلْبَهم بثأِرى




(1 - 91
قال أبو زياد : الصِّلِّيان من الطر يفة
ينبُت ضُعُدا ، وأضختهه أْعازهم على قدر نبت
اللحلى ؛ وهو ـُغْتَى المخيل التى لا تنارق
(1) وبورى أن عمر بن معديـر

** ونى صغة النبى صلى الله عليه وسلم ا أبلج

 فيه صاحبُه ولا يصيب منه ثخرجاً .
.
 والمفائظ : بمح حَفِيظة . ومعنى المثل : إما


قلبك عليه حِقْد .



لا الترىتَ عليه ولا هَرَى له فيك .
يضرب لمن يستغنى عن الوَصِيَّة لثدة
عنايته بك .


الشيبانى ، وكان من أُجْواد العرب .

قال الأصمى : بِاد باد بالسطاء المطر ك

والط, وق لا يكون إلا بالكيل .

الوِك
بضرب فَ الـدتّ على أخذ الأمر بالحزم

يضرب فی اشتغال القوم بأمرم عن غئره

 وإفا تدم الَمسْوَ على النَّوْت وهو متأخر
 يعنى أحْسُ الحاضر من الشر ، وذُقِ المنتظر . بع



 وسون كيل .
يضرب لِن يُمع بين خَصْلْتين مكروهتين

يضرب للأمر يسعى فيه ، نلا ينقطع
ولايت •


أَبْلَج ، أى مُشْرِق ، ومنه قوه :












 العصاة ، وماهَهَجْتُ أحداً ، ولأهُ أهجو أُمرأ ذكرت أبداً ، و إنى أُعوذ بِكَّكِّ الـكَريم ،
 أو يُفَاجِيْن منك عذاب ، قبـلُ الفحص والبيان، عن أسـاطمر أهل البهتان كا فـها



 المهالك ، واسـتدلى على كذبه بقوله إنى
 النعانُ صدهة ، فأخرْجهها ، فلما خر جا قالِ

 سميت سمراً لأنهم كاوا يجتمونون فـ الظلمة فيسمرون ، غ كَثر ذلك حتى سميت تمَراً .
 هذا يورى عن أ كْمَمَبْ صَيْنَ المَيمى








 هِجِائه :


 خلِياة تَ حَامِلِ الزِجل سَاغِبِ



إذا أْنْ حَاوَلْتَ أن تحكا ويروى »
 أى أن تكون حكيا . والغرض من جمتيع هذا
 والأمر بالاعتدال فـ المعنيين





وأرْوْى أيضًا ، يتعدى ولا يتعدى .
يضرب اللحر يص فی جم إلثى،



 الصَّفَ قالة الخير ، يقال : امرأة صَاِفَة ، إذا




 راحواكَرِيِنَنَا آباء حَسَيْنَ وُجُوها .

 و بطل كَيْدُك ، ولاَح للقوم جُرْمُكْ ، ومُاش

 فأزسلها مثلاً



يضرب لمن لا يَـَكْتُ يُرَّهُ

بَبْلِسِ سُوء
يضرب عنــد الزضا بالدنى المقير ،
وبالْنول في مـان لا يَيِيق بك

أى أْحْبْةُ حَبٌّا هَوْنٍ ، أى سَهِّلا


 عليه المع العطاه و إنْ كان قليلا . والمعئى



فَقَدْ لا يَوَوُلكَ أن تصرِا
(111A
 بلى حجر ثم جعلت الخـK كا كا على كمفك

 وهى دو يبة حَراء مُنْقَّة بسواد تُطَير ، وهى من السـوم•

我

يضرب لي يكم المـال ثم لا يعطى منه
أحدا ولا ينتغ بـ

- اMT.




أثى خالصاً .




 أَيضًا بَيِّةِ الحَصَأَة .

يضرب هذا المثل فِ أمن يَعْشُر طلب
بهضه و يتيسر وجود بيضه
م
يقال : حال المأبلى الأرضن حولا ، ألى

كُن دُمْوَهَ غَرْبًا سَنَاةٍ

ومعنى المثل على ماتالوا : افتقروا فقلّن


- 1110

ذكا في الـكتب ، واله ألمل بصصته ،
والاسْتِمَاء : طلبُ الصيد ، ألى فَرَّخْ قَطاة
يطلب أن يصيد الأرانب .
يضرب اللفّيق يورم أن يكيد قو يتّا .
- 1117

تَعْتَرْ
الأرْنَال : بَمْ رَسَـَل ، وهو الْقَطِي من الإبل ، ونصب"(حْوْضَكَ) على التحذير،
 يضرب لمن كَفَحَ مَنْ هو أَوىى منه

وأ كثر عدة

يضرب للأمر التَزْوب فيه المتمتغعلى طابله




- 11 حرَّكَّ خِشَاشَهُهُ

أى فَفَلَ بهَ فعلا ساهه وT Tا

- MTV

أى الغلمُ يتوطأ اللجاهل فيركبه بـا مـا
. بريد ؛ فلا يكاز يه عليه كالطـية .
يضرب فی احتال الملم
وقال المـن : مانَعَتَّالّهُ من الأنبياء


يهن أن الحمل في الناس عزيز
伍
هذا يِوى عن النب صلى النّ عليه وسلم تال بعضهم : جهل المياء وهو غريز




 لفظُّهُ أمر ومعناه الخمبر .
 أى من يساكنك ؛ لأَنك لاتثدر أن تطلب منه المقتود .

قيل :كانت لامرأة ابنـة فرأهـا تَكَثْو



فـ بلد مُمْتَتْحْرْ لاحِبِ
نصرتُ أَحْنُو الثَّبَ فِوَجْجِهِ
عنى وأْنْقِ تُمْهَةَ العائب
فقالت أمها :
الحُصْنُ أْوْلِ لَوْ تَأيَّتِّه


وكذلك تَآيا ، على تَغَّلَّوتَفَاعل .
يضرب فى تركا ما يشوبه ريبـة و وإن
كن حسنَ الظاهر

أى من الوقوع فن الحذور ؛ لأنه إذا
وقَع فيه عل أنه لا ينع المذر
M MTF
يمنى أن اللأئ يكره مايجود به الـكـر يع

والراءب من الليول : الأى بملأ الوادى ، والزاهب بالز!!ى : النى يتدافع فـ الوادى

أى كان أهاديث هذا انز جل كذبا ؛


 إذا إزَّا مَل فيرَه على ذلك .
 لا قَرُّا
بضرب لارجل يقول : إنى أخلف كذذا وكذا ويكون الخوف في غيره .
 قال يونس :كانت امرأةَ هن العزبَ لها زوج يقال له فَرَس ، وكان : يكرمهبا ،

 فقالت : يافرس ، ياِضَبُع أهاه وأسد الناني ، كـر الـكبش بـبَفْر ، وتركت العاقِر أن تنحر ، وبابات أخر ، فقال الزوج : وماهن
 بِّلَ سنيه ، قالل: فدَفَعها عن البعيز وقَشَوْتَها بين يديها ، فسقطت الآتُوْةَ على القنبر ، ونقالت : حُقَّ لفرسِ بعطرٍ وأنُسٍ يضرب للرجل الـكريم يثنى =ليه با أولى وتفذير المثل : حق لفرس أن يُتْتَتْ بِعِرُ وأنْ ؛ فثفل لازدوانج

和 لضرب في ذم المزل واوتعاله .

- اMY



شيئًا ، وهو يلزم هذه الشجرة .
يضربّ لمن يلزم الثى فا فلا يغارقه .
( IMF
بضربب لمن يضع يعروفه أُو سِرَّه عند
بَنْ لا يُتمهله .
سr



ع
يضرب لمن طلب الثأر .

فيقال له : لاتهد حَبْبُك أن تُّْْرِكُ ثأرك وطَبِبتك .
و يضرب لمن جاوز المدقولا وفهالا .


أَّصْهُ
إضنب لمن يتمنى الباطل •

وها لا يأتلفان أبدا ، فأل الثّاءر : إن يهبط النون أرضَ الضَّبِّ ينصره
يضال ويأ كه قَوْمَ غَرَثِثْنُ
حـس

أى مواءيـد ولا إيجاز ، مثل قولم


( 1122

وكنَّا إذا جَجَّار قوم أُرادنا

يقول: نَتله ونهل زأسه على السِّنان ،



الأفتاء : جـ فتى من الأبل •

ويقولون فن ضده :



قالوا بازل و بُزُّل وفَارْ ووُرْه .

أى غضب غضبً شديداً
 يضرب لمن يطلب النير من غير أهاله
 الرجط مصصورا : الجانبُ، وجمعه أرجاء، ، والأرجاء : الجوانب ، وأر يد هونا جانبا البئر ؛ لأن من رى به فيه يتأنى من جانـ جانبيه
 حتى متى أَجْنَ وأَقْحَى ولا أَقَرَّب ، وقال : فالا يُرْىَ بى الرجوان ؛ إنى

—
قال الأصمى : القَصَا البُعْدُ والناحية ،
قال بشر :
 قَريباً حَيْثُ بُسْتَمَعْ الـِّرَارُ
أى تباءدوا عنا وهم حولنا ، ولو أرادورا
 فـ موضع نصب لـكونه ظرَّنًا ، ويجوز أن

كَكون واقعا مَوْقِقَ المصدر .
يضرب اللخاذل المن:تِحِّى عن نصرك .

والُُونِ
(1) فـ أصول هذا الـكتاب (ر فلا يقذف


 من أين يجدها يأخذها

. يضرب للأمر المُونِّطِّ
ودخل عر بن عبد اللز يز رمهـ، الها على عبد اللمك بن مبروان وكان خَتَنَّهُ فلى ابنته

 المُزكتين ، فقال عبد الملك : خَيْرْ الأموبر أوْنَاطُها
 يضرب فى الحٌِِ على ا كتساب المده

قاله غلى رضى الهُ عنه حين قِيل هـ هـ أَتَقْىَى عدوَّك حاسرا ؟ .
ينال : هذا أصدف مثل خر بتة الهرب
 يعنى أن المسن لايخذله الهُ ولا الناسن ـ ا I OV

 من جرى أونقى ، وأصها من الأسَّجْل وهو



ابن أبى لَهَبَ :
منْ يُسَاجِلْنِ يُسَاجِلْ مِاجِا

وقالن أبو سفيان يوّم أحد بِد ماونق



 يوما بيوم بدر ، وإن الأيأ دُوْل، ، وإن




إِذَنْ وَسِرْنا .




 الظن بالناس "


هذا من أمثال أهل البعرة ، يقولون :





 فانتدب له ، فأخذ الـيـتِ وقتله بها ، فرصَده النوارج ودشُواله رجلين منهم ، فقالا له : هل الك فى نِتْحَةَ من هالها وصفتها كذا ؟

 أْنْ لا حك إلا الله ، وعَاَلْْ بأسيافهم حتى



 وقد بِات يَبْرِى فوق أنوابه الادمُ



احتاج إليه صاحبه حَبَه ضرورة ، قال بشر:

- 1101

يضرب فـ التنَأُبُ

بالـ كِفَافِ
كَفَافُ الرجل : ما يَغُفْ عن وجوه
 يمن نفسه عن التطلم الكّع المال ، ويكملها على الرضا بالقليل .

- الحْ

(الفاليس "

يضرب النذى يميل إلى شكـله .




 ,لا تغهمه عنه ؛ لأنه يُغْيه ، أراد صلى النه
 أيضأ
r أى غايتُكَ ونفَلُكَ العمودُ ، وهو مثل
- 1177
 وكان بَنَّاء هرب قبل أنْ يشرف وجه :دار






ألا أبِلْغ بَنِ سَعْد رسولا
ومَوْلا
أى بلغ الشر هابيته ، وأنث على همى


 الكسر -من أنماء الحربر، وأنشّدلاللجعدى ألاَلا أبِلْ بنى شَيْبَان عنى


ماعلى أفعل من هنا البــــاب











 سكره أْدْدَمَ من الْكُستى ، فقالل الناني :

C-117V
 موت شديد ورُعَاف عَهَّهم بمكة ، غُزجوا
 فينه رجل يقال له جليل بن جنيشية ، وكان صاحبَ البيت ، وكان له بَنَون و بنت ينالـ





 وممل بنيه علىذلك ، فقال : اُطبوب' اله أمك

- أَهْقَّ مِنْ هَبَّنَّةَ



 حلاوة الوجْدَان ! ؟

 هؤلاء وهؤلاء ، فقالت الطناوة : هذا من



 تَشُوا عليه تصنهم، فقال هبنةَ : الحُحْمْمُ


 أن أكون من أحد هذين الحيين ، ولاماجة الا لى لى بالديوان


 ولثّا أضل ، فبات ذات ليلة وأَخَذَا أخوه قلادتَه تقتَّه ها ، فلما أصبح ورأى القلادة في




القولَّ، قال بعضهم :
إذا
وجَدْنا فَخْرْهَا شُرْبَ الذُهُورِ

بِزِقِ ، بَسْس مُمْتَخَرُ الفَخْورِ
وقال آخر :



ولُموا شَيْخَخَعْ أن كان بَاءَهُ

- أَمْتَيْ مِنْ عَجْلٍ

هو عَجْل بن لُقَيْمْ بن صَعْب بن على
ابن بكر بن وائل •

 فقام فقأ عينه وقال : سيمته الأعور ، وفيه

يقول جرثومة الإنى


أَلَّسْ أُوْمَ عَارَ عَيْنَ جَوَادِه




وقيل : إنها ثّعدت ف مسجد الـكوفة
تَبَوْل ؛ فذلك هِ هعت

 وْوض ولد الضبع ، قالوا : وهذا مهنى قورل ابن جِذْلْ الظُّعَان

 ويقال هى اللـبة



الأخيلية في تَوْبَّبَن المَير :



فإنه أفعل من الحياة ، والضب زيموا طو ط

نَمَمَ أيِيهَ

وأصلهُ أن رجها رَاوَدَ المرأة، فأبت

عنق" أخيه قال : يأخى أنت أنا فن أنا ؟ .


 ما أصلحه الهّ ، ولا أصلح ما أُفسده ، قال الثـاءر فيه :





لِ وَذِى عنجْية بَجْوِوِ
العنجهية : المهل ، وشيبة بن الوليــد :
رجل من رجالات العرب
(1) - IV.

يقال: : إنها أهق مَنْ كان هِ العرب على
وجه الأرض ، و يقال : بل هي المرأة من
قيس بن ثعلبة "تتخط بكوعها با
(1)VI

قالوا : إنه رجل كا من من بنى الصَّيّْداء人

قالل ابن السِّكِّتِ : هى أم شبيب
 وأخذت الولد ، فبنو العنبر تُسَّىَى (ا بنى الجْعْرَاه ه © تُسَبُّ بها
ومن هحقها أيضاً أنها نظرت إلى يإون ولادها يضطرب ، وكان قليل النوم كثير البكاه ، فقالت لضرتها : أعطينى سِكيناً ،

 فلحقتها الضرة فقالت : ما الذى "تصنعين ؟ فقالت : أخرجتُ هذه المِّةَّمرم رأنسه كيأخذه النوم ؛ فقد نام الآن . قال الميث : بِقال فلان دُغَة ودُغَيْنَهِ ، إذا أرادوا أنهأنحم
ـَأَلْمَ مِنَ الأَحْنَف

هو الأحْنَفِ بن قَيْس ، وكنيته :

 وكانت أنه تُّ تُصه وهو صغير وتقول : والش لولا ضَمَفُّهُ مِنْ هزه

 وكان حليا موصوفا بذلك ، حكِيا معترفا
 وهو يعالج قدراً له يطبْخها ، نقال الرجل :

أن تُـكنه إلا بهر ، فهر ها بعضَ نم أبيها ومثله :

مَآلِ أِيهِ

قال أبو عبيد : أصلَّه أن رجلا أعطى
 الزوج المتنَّ عليها با مهرها با با
أَمْتَ خَدَمَتَهْهَ
قال أو عبيد : أصهل أن رجالا كانت


خَلْخَالما ودفهه إليها ، فرضيت به
ـأَهْمَقَ مِنْ دْغَةَ

وهن مار ية بنت معنج ، ومعنج ر بيعة ابن عجل ، قالل حزة : هی بنت منعج ،
 ويكى عن المفضل بن سلمة أن اسم الرجل كا 5 كا














يقول :


من مَنْقَرٍ من بِتِ مَكَرْمَ والغُصْنُ يَنْبُتُ حَوْلَهِ النْمُنْ

خُطَباء حين يقومُ قائلُهم بيضُ الوجوه مُمَآقع كُّنُن

لا يَفْطْنُونَ لَيْبَ جارْمُ

;





- أَحْزَمَ مِنْ سِنَا

قال أبو اليقظان : بـيمتمع الحزم والملم
في رجلٍ :نسار الملز بهها إلا فئسنان •

وقدر كَكَفِّ القِرْدْ لا لمُمْتَمهرها


لو شاء لتال أحسن من هذا ـو وال : مأح أحب





 الأخلاق وحسن الفعل . وقال : ثالاث








 الأحتغ :كالا أهس الأمير ، فإنٍ الثقة لايبلغ ،





ويقالل : إن المجير كان مارثة بن مر
أبا حخبل ، وفيه يقول شياءر طيّ . ومنَّا ابنُ مُّثّ أبو حَنْبَل
أَجْر من الناس رَجْلَ الَجْرَاءْ

غِياث الْوَرَى فى السِّنِينَ السِّدَادْ


ومن حديثه - فياذ كر أبو عبيدة - أن





عضده ، فآتى ر بيعة أمه وتال :
شُدِّي عَلَّيَّ العصب أَمَّ سَيَّارْ
نقد رزِئْتِ نارساً كالدينار
إن بَتِى ربيعَّهَ بن مالك
نُزْزَاْ في خِيارنا كَذَّك

 اذْهَبْ فِاتل القوم فإن ن الماء لا يفوتك ،

 كا حميتـكن حيَّا ، بأن أْفَ بفرسى على

- أَحْزَمَ مِنْ فَْْغَ المُقَابِ قالل الباحظ : الهُقَابَ تَتَّخذ أوكارها فا فـ عرض البجال ، فربما كان البلبل عموداً فلو
 أو أهدها أو زاد في حركته شيبًا من موض الم



الصواب له في ترك الحركة .
ا $11 A r$

ساق شجرة أخرى ، وقال :


(1)
 ومن حديث - فـيا ذ كر ابن الأكرابى

 أوعيتهم ، فقال : ما خطبك ؟ و قالوا : جراد
 وأخذ رمهه وقال : والشّ لا يعرضَنَّ له أحد


 الآن فقد تحول عن جِوَارى .

زَرْقَاء اليَمَامَة









وكانت نظرت إلى بـربّب من مهام طبؤ فيه ست وستون همامة، وعنذها كمامة

واحدة ، فقالت :


وقالن بِض أمعاب المعانى : إن ألنابغة




 لالمابقة بقرونة بها ، وذلك أن المام يُشتدُ

القَبَة وأتكى على ركى ، فإن فاضَتْ








 ثأمال علهيا أححباراً من الحرة وفال يبكيه :


نَّرَت تَأَصى من حِحِارة حَرَّةَ





قال أبو بيدة : ثالا أبو غروبن الهلاء :



119.



 على الأولى لَا عُّتْ إلى الثانية)

هو رجل من نَزَرَارة ، وكانْ ِيْنى
أبا النُصنْ .




 أن جَجل عليها هِ
 تُظِلِّا ، ولـتُّ أرى الهامة.





 نقال : فـ دارنا رجلّ بتتول فانظروا أهو

طيرانها عند المسابقة والمنافة ، غ ذ ذكر أنها
 تَضِيق من المواه كان أَنسرعَ طيرانا منه إذا اتسع عليه الفضاء ، ثم جهله واردَ الماه ؛ لأن الحمام إذا ورد اللا، أعانه الحرصن على اللاه على . سرعة الطيران





 11199 ويقال جَرَنْبْذ ، وهو رجل من بنى

 من حبجارة و بدأ فرماه وهو يقول : دِرِّى عقاب ، بلبن وأشخاب ، طِيرى عُقَّاب ، ،

 أتتهز من حجر واحد ؟ فقال : لو أنه قال :
 العين - فذهبت عبنى ماكنت تُغْنُون عنى فذهت كمة شرنث بـث بلا في تهيج الرى والاستحثاث به .




التَّتِّنِي


 192

 رواية چمد بن حبيب .
وقال أو عبيد : أحمق عن طالب صْأن ثمانين ، قالل : وأصل الثل أن أعرابيا بَشَّرَّ
 ماشئت ، فقال : أسألك ضأنا ثمانين ،

وروى الجاحظ (ا أْشْقَ من راءى ضأن

 صاحجها إلى حِفُطها ومنعها بن الانتشارِ ومن اللباع الطا'لبة لما .

 (1) تربض هجرة : أى ناهية
 فلما رأى الــكش نادام ومألّ : ياهؤلاء، ،

 لا ورَد الـكوفة قال لـن حوله : أيـك يمرف


 أبو مـلم؟


 الهَ جَحْوْتك ، أى وجهك
 هو ر بيعة بن عامر بن زبيعة بن عامر

 من بَدْ أبيه ، فدخل يوما بليها الخباب، وهو







1191 وذلك أنها تنتثر الططم ، فر با رأت أت بيضَ نمابةٍ أخرى قد انتشرت لمثــ ما انتشرت مى هـ ، فَتَحْضُنُ بيضَبا وتنسى

 ابنْ هَرْتَّهَ بَوله :
كتارَّةٍ بَيْنَا بالَرَرا

ورال ابن الأعرابى : ييضة البلد التى قد

 والنعام موصوف بالـتخن والمُقِ والشِّرَاد
 على وجه الأرض تالاوا فـ الثـــل : شَآلَّتْ


 „ كتاركة بيضَها ه، المامةَ التى تَحْنُنُ بيضَ غيرها وتضيع بيض نفسها .


 أخلاقها عشُر خصال بن الـكَّنِيِ ، وهى


إذا السَتَتْتُ وكان مـغرلا :أنا فَ رضاع . بَهْ ثَانين
1190 ـ أَحْمَقَ مِنَ الضَّبَّع

تزم الأعراب أن أبا الضِّباع وجد تُودية





لكلا يرض النصيل
ومن هقهـ أْضاً أن يدخل الصائد
 فلا تتحرك حتى يَيُّدَها .
قلت : وقد شرحت الملن فـف باب الثاه
بأبْبَنَ من هنا .
年 1197
هذا هثل سائز عن أ كثئر المرب، فالم الم


 بين الأْبَا، ، ويعل أن حنينها له دعاء، ، فأِن هقه ؟ ؟!

 فلا تثنى عنه إلا أن تُزُجْرَ أو وَ تُطْرَ .

وقد بمع الشاءر هـذه المهانى في بيت
وصَغَبا فيه فقالل :
وذَات اسْمْيْن والألْوَانُ شَتَّ

.
لأنه مثل اللعامة التى تُضْيع يِيَها وفُراخهِ




(T- M.Y

لا يثبُتُ فيه التراب ، بل ينَّهْاَّه
=



أَرْمَى .



 بخلاف الأرنب الذى ينام معتوحَ المٌينين ؛

أنها تحضن بيضَبَا ، وتحمى فُرخَها ، وتألن ولَّها ، ولا تمـكـن من نفّنها غير زوجها ، وتقطع فی أول القواطع ، وتَّج فـ أول


-
قوله (ا تَعط فى أول القواطع ؛ وترجع في أول الرواجع ه، أراد أن الصيادين إما


 الجروم إلى الصرود أومن المُّرود إلى الجروم

 و (لاتغتر بالشكير 《 أى بصهار ريشها،


 أى لا ترضى بما يِضى بها الطيرّمْن وكورها ، ، ورلـكن تبيض فى أطلى الجبال حيث لايبلغه
 المثــل : مِنْ دُوْ ما قُلْتَ ، أُو من دون

 |رلجمبة ؛ لعلهبا أن فيها سِها

كَنَّ على كَبِدِى قَرْعَهُ حذارًا من البين ما تَبْرُ
9:Y - أَحْسَنْ مِنَ النَّار

هذا من قول الأعرابية التى تالت : كنتٌ في شبابى أَحْسَنَ من النار المُوَقَدَة . الأنْْرُ ' : بمَ نَضْر ، وهو الذهب ،

ويعنون قُرْطَ الذهب ، وقال :
وَيَاَض وَجْهِ مَ تَحَّلْ أَمْرَارْ




قال حززة : فلطهذ الشأراعرمنلالاثة أوجه ،
أحدها أن المرابذ للمَجَجرس لا لالنصارى ،
 والثالث أن النصارى لاتَتَبْ الأصنام

لأن، إذا فارق جُخْره لمَ يَتْتِدِ للرجوع

وهو دابَ مثل الضب يُوََْ بالميرة أيضا

لامن احْراز ، ونـكَن خِلقَة ، قال هِمَيْد
ابن تَوْر فـ حَذَر الأنئب :
ينام بإحـدى مُمْلْتَيْهِ ، ويتقت


 القانص من غَلْة فيأخذ حَذَره ، و ينشدون
:




— أَحَرُ مِنَ الْقَرَعَ
 وأجسادها فتقرع ، والتقريع : معالجتها لَّزْع




قال أوس بن حَحَرَ يصف خيلا :



مسكن الراء ، يعنون به قرع اليمس ، قال الشاءر :


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


شديد الحزم والحذر ، يطير فـ المواه و ينظر


 مأراه عر بياً .

- ITM

 أبو ألمنبر

نَاطِحِ الصَّخْرِ، ومِنْلاَطْمَ

金
M ITM









في الشاعر :

ويروى " يتحول "،
وأما ولملم :
信

ألوانًا لليون

هذا من الحِيِلة ، يقال : تَيَوَّلَّالرجل، ،
إذا طلب الحِيَّةَ

ومن كلب على عرق ، والعرق : اليظم
عليه المحم


حينا لطل ولدها من غيرها
قلت : كذا أورده هززة , اهمـه اله




المولخت

?














الَحَشُودُ لَ يَسَودُ
 الْحَحَدْ


 - ابَاْْمِلِ


.
لالـكثير اليويوب .
حَوْصِلِ وَطِيري .



- حَيْهُمَا سَعَطَ
. يضرب المحتال .



حَحِيثِ
.








فيا أوله خاء

هِنــد المُنود امرأة حْحْرٌ آـكِلِ المُرَار الـكندى ، قال أبو عبيد : هى أْمَ ولد جَفْنَة،

تَ

 مثلهما ، ولم يدروا ماقيتمها

بأى نمن يكون .

توله (منهاه) أى من الإبل ، والبطحهاء: :


ما كان قويا .
هضرب فى الاستعانة بأولِي القوة .


يفوتك تدبير'ه ، والباء بمنى فى ، أى فِيا يستبلك منه ، يقال: قَبَلَ الشيّ ، وأقبل . . يضرب فى الأمر باستقبال الأمور .



 وكان الذى يَكِلِ ذلك سَبْطَة بن المنــنر



 وامتنعت غَسَّان من هذه الإتاوة بعد ذلك . يضرب ف اغتنام مايجود به البخيل
 الرَّضْفْ : الحجارة المُخْمَا يُوْرَر بها بها


 بضرب فی اغتنام الثى من البخيل
وإن كان نَّرْا .

هى مار ية بنت ظالم بن وَهْب، وأختُها

قال المضضل بن سلة : أول من هال ذلك
الحُطَينة ، وكان ورَد الـكونة فلقى رجلا فقال : دُنَّ على أفتى المصر نأنالا ؛، قال :











النى يقول :



وهن يكُ








 وبقال أيضاً :

- TVEV قال أبو زيد : أنى واتَيَّنّا



النَألاَن ، وهو مَبْي خفيف
يضرب لمن لا يبالى تهده : أى توعَّذْ
غيرى فإنى أعرفك .
وقال أوو عيدة : إنــا يقول هذا مَنْ

لِ كَ كَّ





الرطباليابس ، والإبالة : الحزمة منا|وطب ،



وأوسا : أى عوضا وبدلا ، وأوريس : مصغر
 الشاءر الق، كان الذنب بريد أكابّ .

وأصِلَ بلادى بيلادلك ، وتقلد أهرى ع ع



 من شاطى، الفرات ، فعرض عليهم مادعته إليه ، وعرضت عليه ؛ فاجتم رأبهم كلى أن
 قَصير ، وكان أْرِبا هازما أَيْراً عند جَذيمة ،
 وغَدْ حاضر ، فذهبت كَمته مثلا ، غم قال

 تمكتها من نفسك ، وما تَتَعْ فَ حِبالتها وقد
 به ، هن الْ تَصير :

إذا أتَتْ دُونَ شَهُ مرة الوذم فقال جذيمة : لا، ولـكنك امروُ رأَكُكَ

 فاستشاره فـشُجَّهه على المسير ، وقال : إن توىى مع الز باء ، ولو قد رَأُوْكَ صاروا معلك،


 وأن يكسو أهله ، فقالىالمطينة : الاعَوْدُ أَمْدَ

ثخ خرج من عنده وهو يقول :



- M0.
 مهلك بن نَصْر الذى يقال له : جَذِيَهَ الأُرش وجذمة الوَضَّاَ ، والعرب تقول اللذى به البَرَصْ : به وَضَحَ ، تفادياً من ذ كر البرص

 وكانت من أهل باجرىى (1) وتتكلم بالمر بية وكان جَذِمَة قد وَّرَها بِتل أبيهـا ، فلها

 تـكتب إليه أْهـا لِ بَد مُنْكَ النساء إلا
 | بَبد لملعكها موضعا ، ,لا لنفسها كفؤا
 (1) فـهامش الأصل (٪ هكذا فيالنسخ ،


 وليحرر «ه اه

جَذْمة وقد أحاطت به الخيلُ حتى دخلَ على الزباء ، فلها رأته تـكشفت فإذا فا مي
 عروس ترى ؟ فذهّهت مثلا ، نقالل جذيمة :
 فذهبت مئلا . ودعت بالسيف والنَّطْعَع ع م





 الموك لا تُقْتَلْ بضزب الأعنا




 قصير من الـى الأنى هلـكت الهصا بين

 بل ثائر سائز ، فذهبت مثلا ، ووابفق تصير

 عبد الجن الجِرْى ، فاختلف ينْهما تصير
 وساطانه، ، وجمل عرور بن عبد الجن مسه على جنوده وخيوله ، وسار جذهِّفُ وُجُوه أْعابه ، فأخذ على شاطلى، الفُرَات من

 الرأى ، فذهبت بــــلا ، قال : وما ظَطْكَ

 بالَدَآيا والألطاف ، فتال : ياقصير كيْف ترى ؟
 سارت أمامك فالمرأة صادوةَ، و وإن أْخَذَتْ جنبتيك وأحاطت بك من خاكفك فالِّومُ غادرون بك ، فازْ كَبَ الالعصا فإنه لإيُشَشُ

 عليها ، فالقته الخيولُ والـكتائبَ ، ، نالت بينةُ و بين المصا ، فزكبها قصير ، ونظر إليه




 ماجاهت به العصا ، فذهبت مثبلا ، وسار








 قَصِير ، ورَامَالموتَبَبالسيفـبَبَيْسَ



 فأمرت به فأدخل علِّها ، نإذا أنْفَه قد
 أرى بك با قصير ؟ قال : زع عمرو أنى الْى


 هوأثقل عليه منك ، فأك كرمَتْهُ وأطابَتْتْ عنده من الحزم والزأى ما أرادت ، فلها عرف أنها
 أَموالا كمثرِة وطَرَائِتِ وثيـابًا وعِطْرًا

حتى اصطالحَا وانْنَاد عرو بن عهد الجن لعمرو
 واستعدَّ ولا تُطِلَّنَّ دم خاللك ، قال : وكئت
 مثلا ، وكانت الز باء سألت كاهنة ما لما عن
 غلام مَهِين ، غير أمينٍ ، وهو هرورو بن



 داخل مدينتها ، وقالت : إن فَجَاْنى أمرّ دخلت النفق إلى حصنى ، ودعت الم رجا مُصوَوِّرا من أُجْوَد أهِلْ بلاده نصويراً وأحسنهم هملا ، فجَتْزَتَهْ وأحسنت إليه ، وقالت : سِرْ حتى تُقْدم على عرو بن عدى



 ولونه ، فإذا أحكمت ذلك فأقبِلْ إلى ، فانطَكَتَ


 الصورة على ماوصفت ، وأرادت أن أن تعرف هرو بن عدى فلا تراه على حالل إلا عرفته


 غ خرجت الز باء فأبصرت الإبلَ-تكاد


نقالت : يا قضير



*     * *أَمْ مَرَكَانَا تَارِزا شَدْيدا

نقال قصير في نفسهي :

* فذخلت الإبلُ المدينةً حتى كان آخرها

 الرجل الذى فيها ، فَضَرَط ؛ ؛ْفقال البؤاب

 أَنِيَخَتْ ودل قصير عرا على بابَ النفق النّى كانت الزباه تدخله ، وأرته إياهِ قَبَلْ لَلكَ ؛ وخرجت الرجالُ من الغرائر فصاحوا لأهل المدينة ورضصوا فيهم السلالح ، وقام عزرور على باب النفَقَ ، وأقْتل الزباه زَيد النفق ،




كابعثينى إلى المرات لأملم مالمى وأملم

 ما لاغنى بالموك عنه ، وكان أكنر مايطرفنا






 فأعطاه هاجتـه ، ، فرجم بذللكُ إلى الز باء ،



 وانْمِلْ كلَّ رجلين على بعيز فَ غرارتين ، فإذا دخلوا مدينـة الز باء أُقْتُكُكَ على بابِ
 بأهل المدينة ، فن قالتهم قتلوه ، و وا إن أقبّت







تنوَّق فى الأمه ، أى تأنق فيه ، و بعضهُ ينـكر تنوّق ويقول : إنا هو تانّن ، يضرب الجاهـاهل بالأمر ، ومع ذلك


أى أنه أحمق ، ومع ذلك يعيب غيره.

العاَبُ : العيب
يضرب للمرأة الجر يئة .

1Y07


رؤوسها عند الرُّشُوع ع يضرب فی اختلاف التوم فی الشى .

خَرَجَ نَازَعًا يَدَهُ
إضرب لمن تَزَع يَّده عن طاعة سلطانه
.
 في البطن مخاصة . يضرب لمن تخبره يكميع عيو بك ثقةً بهِ

وأصاب ماأصاب مر وانـكفأ راجها إلى العرات .
ون بعض الروايات مكان قون الحها أدأب


 قلة أوَاس ، ولـكن شيــة من أناس ،

فذهبت مثن .

, ويَــل : وجدت ثُلَّة ، وهى الصوف


- ITOT



 بع ولدها ، فلها كانت قر يبة من الحى أَخْذَتْتْ


 إهها الثنان بحمد الشا
يضرب في سَتْرِ اليوب وترُك الــگشْ

سَ | |
قال أبو عبيد : أصله أن شُشاة أُ بقرة
كان لها حالبان ، وكان أحدها أَرْفَقَ هبا




(





فتبرز طمعا ف الحية حتى تصأده .
وهى كا زعوا من أحمق الندواب ? لأنهم






قال الثهعى : وقف عليّ رضى الشّ عنه

 نجوم اللطا، تحشر من أفواه السباع و بُطُون
 [ 1r09

ومثلها الحأكسن والمَقاليد ، يقول : إن كان با با

 الـكريم يكتمل المُؤَنَ ويحىى الْنِّماز و وإن
 . J
Tr




بضرب لمن طَنَتْتَ بَ أُمراُ فوجَدْته
كذلك أو بخلافه .
ك
 واحدُها هالمل . والمرعيُّ : التى فيها رعاوّها ، ، ور الهمَلُ ضدها .

وقيل : جهال مثال لمن عرف الدنيا في
نقضهـا عقود الأمور بإراد البلاء عَيب الرخاء ثم يسكن إليها مع ماعلم من عادتها ،
 أم عامر .

وكذلك (شالت نعامتهم ه إذا ارتحموا عن مَنْكَهم وتغرقوا位 - IM

وَاصْفِرِى
أول من قال ذلك : طَرَّهَة بن العبد الثاعر ، وذلك أنها كان مع همه في سَفَر وهو العو


 ذلك المـكان ، فرأى القنابر يَقْقْنْنَ مانُر

لهن من الـبِّ ، فقال :


وَنَقِّى مَا شِئْتِ أن تُنقرِّى

 لا بُدَّ من صيدكُ يومًا فاصْرِى

غ يُرْها ، والجراد الیظال : الذى ركبَ جمضُّا بعضـا كثرةً ، وأصل العظلال سِفَاد

 ألقته على قفاه مُ ركبته ، قال المباس بن مِرْدَاسٍ الشُّلَى :
ولو مات نیْهم مَنْ جَرَحْنا لأصبحت
 ومثله :

- 1Y77

هضاجر : اسم للذكر والأنتى من
 ترُعْْ ياحَضَاجر ، كفالك ما تحكانر ، ضبارم خاطر ، تزهبه القّسـاور ، يعنى الأسود ،

ويقال :


وكلا الملين يضرب للذى يرتاع من
كل شیء بهبناً .
(1) كان من حق العرية أن يقــال (( خامر حضاجر ، آتالك مآحكاذر «) إن أريد
 ماتحانرِين ه إن أزيد أنى


 فـذهت كمتاها مثلين . يضر بان ف وض الثى غير موضهـ .


يضرب لمن كره صبتك وزهد فيك؛ ، قال الشناءر : صَاكِقْ خليليَكَ مَا بَكَا لك نُصْحُهُ


 يضرب الموم مِقَعُون ف التخليط من
أمرم ، عن الأُممى
— ا ITV\&
مثل ما تقدم من المعنى

- ITVO

يقال : كَفَأْتُ الإناه ، قَلَبْته وَكَبَبْتُ وزع ابن الأعرابِ أن (اأَكْفَأْتُه لِّة ، قالِ الـكسايُى : كَفَأْته كبته ، وأَكْفْأْتْ أْملته،



وحذف النون من قول (" تحذرى " لو ناق القافية أو لالثقاه السا كنين . قال أبو غبيد : يِروى عن ابن عبا رضى اللة تعالى غههمأأنه قال لابن الز بير حين خرج المـــين رضى الها عنه إلب الثراق :
 يضرب فى الماجة يتمكن منها صاحها - - ITM9 الزُبأَّى وَالْأَسَدَ
وذلك عند طاوع الشَّرَطبن وسقوط
 وكاتت الـرب تراها من ليـالـلى السمود إنا
 في ، والأبَدُ : الادهر .
.



 . يضرب فی الماجه يعوت دونها عالتق

 عرو بن تَتْلب بن وائل ، وكان تزوجها كَعْبَبْ بن مالك بن تَمْ الها بن بَعْلبة فقال



الحاجة إليه -

 وتسلم من الناس ؛ لأن الرجل إنـا يَذْرَ ذهاب الحياء إذا واجَهَ خصط أُو عارض الْا
 يضرب فى ذم بخالطة الناس ( ITAI

قالوا : إن أول من قال ذلك مان امرأة بُرَّة الأسدى ، وكانت من أن أهِل النسا، في زمانها ، وإن زوجها غاب





 القبِيحة ، و وإياك والهـار ، ولَبُوس الشَّنار ، ،
 , وقالت : إن كانت مرة واحدة ، نقد تصلح ( 1 部




أمالت نصيبَ صاحبتها إلى نفسها -
قالوا : يضرب هــذا المثلُ فـ موضع حرمان أهل الحرمة ، و إعطــاه مَنْ ليس كذلك .

قال أبو عبيد : العامةُ تذهب بهــا



 يَفِيْ من مالك ما وَعَعَاك
 يقال هذا للقادم من سفره ، أى بی جمل
 ويروى خَيْرَ بالنصب : أى جَمَل الهُ رَدَّاَّكَ




 أن يراد بالئَّةَّةُ سَلُّ السيوف

أَى دَعْه يَّرُج دَرْجَ الضبَ ،أَى دُرُوجَه
 إلى الرجل .
قالل أبو سـعيد الضر ير : معناه اخلَّهِ

 . يدرك فهذا حَرَجُ ! © لِالِكت ، إلا أنه أجراه بجرى الؤصل ، ألى

 لانسبيل لك إلى وذاده .



 الضب ، أى خَلِّ طر يقه لثلا يبلك بين -قدميك فتتنفّ
يضرب في طلب اللـلامة من الثرُ

- 1Y
سَوْء



 أمرها فقالت للعبد : احْضَر مَبيتى اليلية ،


 تَتْجْرُ قط ، ولا تنحر إلا تلك النيلة ، فركب
 أمنها أبدا ، فانتهى إليها وقد قام العبد وتد ندمت ومى تقول: خَيْرٌ قليلّ "و وضختحت





لـا اللهُ ربٌ الناسِ فاقِر مِيتة


ولا أَنا من وجه عَكَيْكِ مُسَهَّدُ
ثم قام إلى العبد فتاله


بكازمته .
位


يضرب لمن شُوهد منه أمارات الصَّرْم، ا غلام سوء .

- |ra|


أى إن نلتَ شيئًا فهو النى أردتَّو إلا
لا تَغْرم شيباً .



حِبالة الصائد ، أى خَخْنَ الأغتيال وهو القتل
مُمَافصة وخَنْ كِفَّة المابل .
-فضرب فی التحذِر ، والأمر بالحزم •

أى عاشروه فـ الأفهـال الصـالحة روزَالِّومْ فی الأخلات المذهومة .

بضرب فی التمّك بالاقتصاد .
تال أعرابج، لالخَسَنَ البصرى : عَلِّنى
ذَينا وَسُوطا ، لا ذاهبا فَرُوطا ، ولا سا الحا

الأمور أوساطبا .

- 1Y90

أى عاقبةّ ؛ هذا مثلُ قولم » الأعمالُ
 فيقال : لأنْ يكون كذا خير من أن يكون

元 - ITAT
بضرب لمن وقع فی خَصْلتين مكروروتين

- ITAV

الهاه ترجع بالى الحظ ، أى إن ترك

( ITAA
أى أنه يكون بيخِالِ فَيَجْود ، وهليا

أخنى : أى أْهلك ، وتُبَد : آخر نُسُور
لقّان ، تال لبيد :
ولَقَهْ جَرَى لُبَدَ فأَدْرَكَ رَكَضْهَ رَيبْ الزمان وكان غيرَ مُمَتَّلِ

لا رأى لبَبُد النسورَ تَاَيَرَتْتْ
رَفَفَ القوادرَ كَالفقير الأغزْ كِ - IF9.

القْدرْرَهِ
قالل الثاءر :


.1599 يمنى قَلَّ مَن همل فـ أمر إلا الخططأ

قَصْدَ السبيل
-

الْمِشْوار : الـلـكنُ النى تعرض فيه
الدَّرَّابُّ.
*
العَشَاءَ بَوَاهرُهُ


- الظطلام
(TH T T
تَ



كا قمبد والإماء وأصحاب الضَّرَائب - وأنت
نَانَ
الْأَوْسْطِط

يعنى بين المقصر والغالى .

النّابِيْ غَيْرُهُ


مَ
"
لأنها شُرورووغُرور

الفَقْر الْمْضُوعُ ع
قاله أوس بن حارثة لابنه مالك ، ،قالوا :









والقنان : الراضى ، قال لُبِيد :


قال : ويكوز أن يكون السائلّ'سمى

مینى القناعة والقنوع راجعا إلب الرضا
庚 بَ

من أمره شيبًا

- IT•V يـنى خيرُ ولد الرجل وأهله ما كفاه مايكتا إليه.

أى جاءت بالنتن الـكثير .


 ,الأنتى خنفساة ، وتال الأصمى :لايقال خنفساة بالماء ، والمنفس لغة في الخنغساء ، والأتى خنفة .

بأول ماسقط به من الك الكام .
.
النواقر : الـهالم النوافذ في الغرض .
يضرب الر جل يخطى، فيكون خطورْ
أقربَ إلى الصواب من صواب عَيره -






يقال لارجل » اخْلُ إليك «، أى الزم
شأنَكَ ، هال الجهدى :

نِ فانْلِّ إِيْكِ وَلَا تَعْمِجِى

يضرب في التحذير للارجل .
ويروى (ا أخْلِ إليك ه هأى كن خاليا

يتعدى ولايتعدى ، ، قال غنى بنمالك الهعيلى:
أَتَنْتُ عع الحدَّاثِ كَيْلِ فم أبن


"ا اخْلُ ضانًّا إيك أمرك وك وشأنك ، فانِ

 (1T•7

وَفُقورِى
قالل الفراء : كَله هضموم الأول ، وقال أبو الجراح : بالفتح ، ويخط ألىى الميثم : شقورى (1) بفتح الثين ، والمنى أخبرته خبرى ، وسيرد الـــكلام فی شقورى ونقوى من بعدُ إن شاء الله تعالى .
 بديل تفسيره ، ولأنه أجل يـان الثشور -والمةور
 لاَيُى




 وسَّلْ تكبير سهيل -
يضرب لمن عَكَّق رباءه برجلين ثم
لا يَفِينِ بما أئَّلَ


مناتع الماء يبقى فيها الصَّيْنـ .

. وضفت الميش

- ITIV

 رفع إحدى رجليَ من الأرض ليبول .

كالك يستطياون على الناس .
ح


 والبند ، أناوالهَ صاحبِ الخضراه والبيضاه ، والمـجد الالتى ينبع منه المـاءٌ ، فلما بلغ هذا







 الميو بة تميب هذه المائمة .
يضربَ لن يَيب الناس وبه بَيَبْ .


والسام : بمع سامة ، ومى عروت الانهب ،
والبيد الأوقص : الفصير .
بضرب اللشريف الآباء الالندى في نفـ،
 تُسْكِرْ
يضرب اللغنى" الآنى لافضل له له ملى أحد
ولا إحسان إلى إنسان .

وا (1) الـكتاب - بوزن رمان أو شداد ، وبالتا, الثـناة أو بالثاء الملثة - ألسهم لانصل له ولا ريش

الشنَّو : النجّم يطلُّع أر إيتط فيطر ،

يفربَ لمن طلب هاجةُ فُ يقدر عليها

تالوا : إلـ جر جر بن عبد الله حين




فزهبت بثلا
 ذِى عَوْضٍ
أى فيا يستَّبل ، وعَوْضض : الم للامر
المتقبل ، والماء الريظة .
يفرب عند التؤُد والتهُدْ .



 ولاجْتِّاء المقل إباه .


 ;-
 من

مُكِتُ

 كَت ربثه .

-
.


 بضرب الرجلين تنازع فِمِ لايتنازع فيه
ولا خير عنده .




 أَمَ تورم ملمكثمبم امرأة .

يضرب فـ القنّاعة باليسير :

الفَاجِر
أى لتخلص موذتك للمؤمن ك، فأما
 وهذا قريب مـا لأخيه زيد بن صوهان : إذا القيتَّالؤمن
 - IMTK.
 أنباؤه بنير ذلك .
يضرب لمن تَزْمْرِّه وهو يُجاذبك .






. بروى هذا فـ حذيث مرفوع .

 وما تَغَذْرَ عليك فـَّهُهْ .

وتيس : مسنـاه كذبت ، وقد مرّشرهه في
باب التا. .
يضرب اللمهأار.

هذا ذُبَآب يظرِر فی الر بيع فيدل عِلى



 والعُشْب : ما اطل طولا شديداً ، فُإذا صار
كذلكَ قيل : جُنَّ جَنُونًا ، قالْ لمرقش :


والحاز بازِ : مبنى على الـكسبر .
خِهِ
أَرْض خْوَّارَرةٍ






أَّوْ غَيْرَ وَاف =
(1)

ماعلى أفعل من هذا الباب



VrV ـأَخْنَثُ مِنْ هِيتٍ

هذا المثل من أمثال أهل المدينة ، سار على


 :




 بنت غيلان بن سلمة بن مـتب الثقية نإنها



 گثيب. إذا أقبلت أقبلت بأر بع ، وإن







يَطَكْحُ أَكْرَ مَنْ بِهَ

: ,





 كلَّ قصر لى وعبد ودابة لأمطيتك ، ثم

 وطلحة هذا : هو طَلْحَهَ بن عبد الشا با بن خلف الخزاعى ، وأما طلـحة الطلحات الذي يقال له طلحة النير وطلحة الفيَّاض ، فنو (1) ززُج: :صبة سجستان

من عظهبا، وقوله (اتقبل بأر بع)، ينى بأربع


 بالطرفين والجنبيين حتى تلحق بالحتْنـن من من
 للأطراف واحدها لزق وهور مذكر ، لأن هذا كقولم (ه هذا الثوب سبع فغ ثمان " ، على نية الأشبار ، فلمالم بيقل في ثُمانية أنشبار


 وقوله 》 تغترق الطَّرْف ه أى تَشْغْلَ كين الناظرين إليها عن النظر إلى غيرها ، ويقّالّ :



 الدم ، أى أنها تضرب إلى الضُّفْرة، ولا يكون


وآَبْبْةَ : الـَكَّةَّا الغليظة . وأما اسم هيت فقد اختلفوا فيه ؛ ؛ قال بعضهم : هو هنب بالنون والبـا ، ، 1 كال ، ابن الأعرابلى : المنب الفــأتمُ الحِّمْقِ ، وبها تمى الرجل هنبا ، وقال الميث : قد صهف

قيس بن الخطم :
تَتْتْرَبُ الطَّرَفَ وَتْنَ لاهِيَّة



فــع خلك رسول الهُ صلى اللّ عليه وسل ، فقال له : مالكَ ? أحسبك إلا من غَير أولى الإرْمَهِ من الرجال فلذا ك: لأَحْجِبُك عن نسأُى ، ث ثر أمره
 هذا الحديث بیض الصحابة على رسول الشّ
 يِ رسول النه في أن أنبعه فأْبرب عنته ؟


 أيام عثان زضن الهُ عنه . قلت : هذا تام الحديث ، وأما تفسيره
 فقال : أما قوله : ( و إن قهدت تَبت "
 الناقة ه إذا باعدت مابين خنذيها عند الحلب


النؤاد : المـتَحْنَا مب حَمْل مِيزاب الجوْل ، وتالل ظل الثجر : ما يصنع بسلا بالح

 أَا والهُ إنْ كانَ لَيُجيد :
 ومضى الطبيب، فناداده ابنُ 'أبى عتيق أنِ ارْجِهْنَ ، فرجِ ، فقــال : إكا عنيتُ خفيفَه لا ثقيله .
قالوا : وكان يبلغ من تخنُتُ دلال أنـ


 أكفئه عليها ، قيل : وما تلك اليد ؟ قال : حَبَّبَ إلى الأنبنة .

وقولم :

هذا هثل من أمثال الأنصاركا كاوْ يَكيدون
 ابن جهدبة ، وزع أنهم كانوا يعنون بهـهـا
 أليتيه بالزعهران لِّبَص كان هناك ، فاده
 (1) أبو مرة:كنية إبليس

أهلُ المديث فقالوا هيت ، و إما هو هنب، وقال الأزهرى : رواه الثافقى رمّهـ الله وغيره هيت ـ بالتا. ـ وأظنه صوابا ، هذا كالمهم حكيته على الوجه ، والشألعمل . وأما قولم :


 ابنُ حَزْم الأنصارى أميرُ المدينـة فـ في عهد


 فضيرتها ظاء ، فلمـا ورد الـكتاب المدينـة نَوَها بابْ حزم كاتبه فقرأ عليه (ا اخْصِي

 تمرة ، ويروى مثل ستيل ، فتقدم الأمير فـ،

 وظل الشجر ، فقال كل واحد منهـ ونم عند



 نومة الضحا : بل صرنا نِساء حقا ، وقال برد

قو بوا عُودَا وبَاَطِيَـــة
 وقال قوم : إما هذه كامة تقالْ لُاْصحابِ . الدَّة
 هَهْ : بطنّ من غبد التِس ، والميم: هنا

الشَيخ عبد اللّبن بيدرّة .
ومن حديثه أن إيايا كا كانت تُيرَ بالفُسْو






 الفَّسْو بِدين ، فشهدوا عليـه ، ، مآبَبا بلى





كَن كان بَعْلُوه ، لأنه كان مَسْتُوها ، قالوا :

 بنو غَزْوم ذلك وقالت : : نقبد قال قيس





 أهلُ مكة الملِ قبل الإسلام فـى الاتخنث وبرج آخر من مشركى قر بش لا أحب
 هذا الشعر ؛
يا يَوَارِى الحِيِّ عُدْمَنِيَهْ

كَيْنَ بَلحونى عَلَّ رَجْل
لَوْ سَقَا
| أثُزْ فيظا جهلت ولا


إنَّ بَنْ أَهْوَاهـ مَلَّنِيَهْ
لو
شُرِقَتْ كينى رِعْبَرَتِيَهْ


ثاختالت على صواحباتها ، ويقال : بل
هى دُغَةُ
位



, ( أخلف من وقود أبى حباحب "
 أنه كن رجلا من العرب في سالف الدهر
 منو ، فإن أوقدها غُّآ أبصرها مستضى أطفأها ، فضر بت العرب بناره في الخلف

الـثل ، وضر بوا به في البخل المل • وقال غير ابن اللكلي : المباحب النارُ التى تُوِِبها الخيلُ بسنابكها من المحجارة ،
 وقال قائل : المباحبُ طاتو"يطير فـ
 طار به ، يترامى من البعد كشُعْلة نار شـ ا


 ف حرف الميمعند قوله ( ا مواعيد عرقوب "

وقال بعض الشُعراء فـ ذلك :
يَاَمنْ رَأَى كَصَفْقَةِ ابْتِ بَيْدَرَهْ


شَلَّتْ يِمنُ صَاْفٍِ ما أخْتَرَّ
وكان المنذر بن البارود الهبدى رئيسَ


 فقال له المنذر : أثانيةً لا أم لاك قد اشْتُرَتْتُوهُ في الجاهلية وجئتمتشترونه في الإسلام أيضأ، ، اعْزُبْ أقام الهُ ناعِيَكَ

وقدم إلى عبد اللـك بن مروان رجلان كالاهم مستحق للعقو بة ، فبطَحَحَ أحدَّها

 أقيهه في جكلسى ؟ خذوا بيده ، فقال الواليد :
 من قول بِن ولاة الأمر على يِنْبر البعرة :



 قال أبوعرو : هى امرأهة وشَمَتْْفرجها
 مَنْ رماه ، و إذا نأم فتح إجدنى عينيه، ، بال : حَحْيُ



قال الشاءر :
يِيتُ الليــلَ يَقْظَانَا

وقولم :
 هو أن العرب تضرب المثل بالمصفور
لأحامام السخفاء ، قال حسان :
 جِنْ
 هو من قول الشاءر :
ذَاهِبْ طُولاً وَرَضًْا
وَهْوَ فی عَقْتــلِلِ بِعْرِ
ومن قول الآخر:






أتثرب اللاهوْ يقال أبضأ: : مواعيدالـكمون،
كا يقال : مواعيد عرقوب ، إلا أن الكهون

(لا مواعيد عرقوب ه) هاعلاً ، قالج الثاعر :


- IHEV

لأنه يول اللى خَفْف .

اليزل : وعاء قضيبه ، وقيل ذلك فيه


حيوان



الدقيق ، قال الثاءر:
سَفَاهَهُ يِنَّور وحِحْ
وَإنَّكَ مِنْ كَكَبْ المهارش أْجْنَّ
.
قالوا : إن الدنُب لاينام كل ونه لشُدة





 جاءت إلى الغصن من الـّجرة فتبنى غليه عشها في الموض الالذى تذهب به به الريع



عَيَّتْ يِيضتها الَكْمَامَهْ
, جَتَتْ لما عُوديَنِّ من
تَ


ويقال : من ناقضة غَزْها ، وهى امرأة
كانت من تر يش يعال لها : أم رَيْطَهِ بنت

 قال الشّ عز وجل فيها (ولا تَـَكُونوُا كالتَّى
 المفسرورْ : كانت هذه المرأة تغزل وتأمر جَوَاريَهَا أن يغزلن ثم تنقض وتأمرهن أن

وتَضْرِ بِه الولِدَةَ بالهَرَاوَى


هو سَهْم يلعبُ بِ الصبيان لانصَّلْ له ، هِ بكعاون في رأسه مثل البُّدْدُقة لثّلا يعقر ،


 وأخذ النبل .
وأما قولم :
وأما ولمَّ
فيجوز أن يُرَّاد به الانى يطير باليليل كأهن نار ، يقال : هو ذباب ، فيكون كِ كتولم








$$
\begin{aligned}
& \text { وثُبَّ وثُبَّت }
\end{aligned}
$$

لأن اليل بستر كل شی، ، ولذلك

وَمَا أْنْ




قد اختلف التـاون فيه ، وقد ذكرت تول أبن عيد وابن الـِّكِيْتِ فيهن جرن
















 لألبس خـ أيه .


艮



وفيا يقول الشَار ؛


أى ألظمر خُسْرانان، وذلكُ أنها كانت


 بين الناس ، فتلتِ ينّهم المَّكَارة وتهيج








Y مذا مأخوذِ من ولول الثُاءر :

وأ كثرت الشعراء ذكره فـ أشعارم ؛ فن


هذا قول هشام الــلكبى . وقال غيره :





 فقالل : إمـــُ عنى به المحار ؛ لأنه لا لا بجب فيه


في قول امرىء القّس :

* وَوَادٍ كَجَوْفِ الْمَيْرِ قَفْرٍ تَطَعْتُه العير عند الأممى : المار ، يذهب إلى أنه ليس في جوف المحار إذا صيدشى ين ينتغ
 الانى لا منعة للناس والبهائم فيه . وتال : قال الأممى : حدثنى ابن الـكبي عن فروة
 ذكته المرب كان رجلا من بقايا عاد يقال



في الشُر أخغ وأنسهل تَرْرَجا .

وقال غيره : كان حنين رجلاً عباديا من أهل دومة الـكونة وهى النجف، مكلة

منها ، وهو الذى يِول :

وما نَدَيثى إلا الْنَتَ القَصف
 وكان من قَصته أن دَعَاد قومٌ من أْ هل
 فلا سَكِرِ سَلَبوه ثيـابه وتُركوه عُرْيانا في

 أخْْبَ من حَنَين ؛ فصار مثلا لـكل خائب
 حنين ، فصار مثلا لـلـل يائس وقانط ومكدٍ
 و (ا أخرب من جوف هار ه هالوا : هو رجل من عاد ، وجَوْنه : وادٍ كان يكا ، ، ،
 فأْابتهم صاعقة فأهلـكتهمه ، فـكفر وهالال:
 الـكفر ، فن عَصَاه قتله ، فأهلـكه الهِ الها وأخرب واديه ، فضر بت المرب به المثل في الخراب والخالاه ، وقالوا (ا أخْرَبْبُ من جوف هار " و ( أخلى من جوف همار "، ( ( 1

الدى قتل فِه همر ، وتزوجت فن اليوم الذيى


 وقال فيه شعرا ، وهو : أنا أبو عَبْ النُعيم
 أنا هـ هُ لام
 إذا قلت ميم فقد وقمت بين بيمين ياه يريب أنا حلتى . ولمـا خصى طويس مع سائر الغنتين
 السبب فن خصاوهم أْهم كَثُروا بالمدنة فأفسدوا النساء على الزجال ، وزم بعضّهم أن سلمِلن بن عبد اللـك كان مفرط العَيْرَة ، ،
 وعليا حلى ومعصفر ، فسمع فـ البيل سميرا الأبليَّيغن هذه الأبيات :
وغادة سَمَتْتْ صونىَ فأرَّةَهَاً
نن آخر النيل كلا تَلَّاَّالسَّرُ




 قد ذكرتُ قصتها في حرف الشين عند قولم ( أثْغَلْ من ذات الالنِّحْيْنِ "ِ





 بطو يس ، ويكنى بأبى عبد النتي ، وهو

 سبى نارس ، وذلك أن عمر - رضنى الهُ عنهـ



 أنها كان يقول : يا أهل المدينة ، ،مادُمْتُ بين أظهرم فتوقَّوا خروج الدجهالِ والدابة ،
 ، أى كانت تمشى بين نساه الأنصار بالمّانما ،

 مات فيه أبْ بكر ، وبلغت المُ فـ اليوم






 مالا يُزَكَّى ولا يزَ كَى ، وخير المال مُمْرَة

مأمورة أو سكة مأبورَة .




وقيل القيسيـة : ما شبرة أيك أيك ؟ فقالت : الللةة ، ذليةة اللدرة ، حديدة الجرة ، وقيل لالثميمية : ما شجرة أيك
 وقيل للأسدية : ما ششجرة أبيك ؟ فقالت : الثشرشر ، وطب حشر ، وغام أثر ، المر حشر : أنى وسخ ، ووسخ الوَطْب من اللبن يدتى حشراً .
قلت : قوله ها وطب حشر ه هذا


ونى الصحـاح عن الجوهرى : قالل حزة :



لو خُلْيَثْ لَمَتَتْ نَوْوِ على قدم

فاستوعب سلمان الـُعر ، وظن أنه في جار يثه ، فبعث إلى سمير فأحضره ، ودعا




 له المرأة ، ثم خصاه ، ودعا بكاتبه فأمره أن يكتب من ساء:ه إلى عامله ابنِ حزم بالمدينة
 الــاتب فوقعت نتطة على ذروة الــاء ،

 وَأَخْبْثُ مِنْ ذِئْـِ الغَذَى
قال حزة : العرب تسىى ضرو باً من
البهاُم بضروب من المراعى تَنْبُهـها إلمها ،

 آحَتاطة ، وذلك كها على قدر طِباع الأتكنة والأغذِية العاملة فـى طبـاع الحيوان ، ونى

وقال أو على لـكذه : خدع الضضب إنما


 كان الضب جربا أخرج ذنبه ألى نصف
 بقى فى جحر0 ، فهذا هو خدعه، قالن الشابر :

 وذلك أن بيت الضب لا لا يخلو مربـ،

 وثال بِض أمحاب المــانى : العربُ تذكر الضبَّ والضبع والوحر والعةربَبف بجارى كامها من طرّ يق الاستعارة ، فأْما

 ضَرَرْ هخدع الضب فَ جحره ، وأنما الضبَ

 اللـنة الشديدة التى تأَ كل الملز ، وأما الؤرُ


 وأما العقرب نانهم يقولون : سَرْتُّعْ عاربِ

والسنام الإطريح : المرتف ، يقال : طَرَحَح




ويقولن فـ مثل آخ : ا ما مستودع





= الَ أَخْنَ
لأنه يكَتْال فَ مِشَشْته .



8.

قال حزة : هـذا مثل زوَاه مَمد بن
 $\underbrace{\sim}_{=1}$
التخذُّع : التوارى ، والمَذْدَعْ من هنا
 فيه ، وتالوا في الضب ذلك لتوابِ هـه وطول إِّامته فَجْحْرْ وقلة ظهورهو ه
 تالوا : إن طير من بنات الماه ، صغير


 تَرْ الماء طمعاً ، ويوِع الأخرى إلى الموان حذراً ، فإن أبهر فـ المـا ما ما يستقل بكمله من سمك أوغيره انتصَّ عليه كالسَّهم المُرْسَ فأخرجه من قعر الماء ، وإن أبصر فـ المواء جارجاً مرَّ في الأرض . وكا ضر بوا به المثل فى الاختطاف ،





 قال حزة : وقد خالف روّواة النسب هذا

 ولا يترك موضع طّع إلا قصد إليه ، و إن صادف في طريق يسلـكه خصومة ترك ذلا ذلك
 قرلى व فهذا ما -

فلانٍ ، وفلان تَدِبٌ عقار به ، إذا خَفِفَ .
 ضب " يضرب لمن تطلُبُ إليه شينًا ، وهو يَرَوْغُ بالى غيره =
لأنه يُقْقِى نسَه فـ الشَى المار ، أو


- ITVO

لأْنها تُقْقِى نفَهَا على النار .

لامن أخْطًا ، وها لفتان ، أنشد أبو عبيدة :
 أى أخطأن

- IrV7 أَخْبْطُ مِنْ مَاطِبِ تَيْلِ

لأن الذى يكتطب ليلا يمبع كلَّ شی، كا يكتاج إليه و. لا يحتا إليه ؛ ؛ فلا يدرى - مـ
—— ITVV
مى الناتة التى لا تُبْمِرُ بالاليل ؛ فهى

 القتالُ ، وصاحب المتال باليزل لا يَذْرِى من

كانا العِلْجُ إذ أوجبت صقتها خلي خصل نـكيبٌ يِن أَقْاَكِر位 - ITAT

الظُلمُة
وذلك أنه أصـابت الناسَ ليلةً يبغذادٍ
 فـ أيام المدى ، فألْنى ساجداً وهو يقول :
 ,لا تُشْتْتْ بنا أعدائنا من الأثم ؛و وإن كنث






 أخْحَبُ من صبيحة ليلة الظلةا .

قال جزَة: وأقول أنا : خَيِقَأْن يكون


وتال الثاءر :




- أُخْنَ

 ويقولون :
.
وقد ذكرنه فـ حرف الباء قِبل.

 كَ اقل الأخطل :

المقلحون





- خَلِيْةَ
.
خاطَ َكَيْنَ كِكِّا





فط أوله دال

يضرب للرجل يكسن الاقولَ فَ وجهك
, يَيَغْرِ لك من خلفك


الهُ
القُوِيمَّة : تصفير قَامَّة ، و'يعفى بها






لضرب في حغظ الصبى وغيره ، والمراد به إذرالك الرجل الجاهل لايقع فن هلـكـة .

 زع الشرق وغيره أن إنسانا أُراد بيغ
 يقال : ذَرِب بالشثى، ، وْدَرْذَبَبَ به ،


 يَذِلُ و ينعاد .



يضرّ الشثىء يتعذر وجوده ،

 يراد به الثُّرَيَّا
وقد يقال :

هو الـكـوكب المعروف .

 بَعَدَ عهدُ بالدهن ، وأُمْقته أنا .

شجهيرة خضراء تنه على ساق ، ولما حب كحب الاو يِيا حلو طيب يؤكل ، والـائمة حر يصة عليه .
يوض هذن المل فـ الإذلال والملم عليه

 اجتذابًا بـكفَّكِّ ، والقَتَا : شجر له شوك

أمثال الإبر .
يضرب للأمر دونه مانع •


تال المغضل : كان رجلان من أهل





 قوله مثا
يضرب عند الضرورة ونَّكَا الحيلة .





همار له ، فقال لـشوِّر : أُطر همارى ولك بلى جُهُل ، فلما دخل به الموت قال له اله المشوّر : هذا همارك الذى كنت تصيدُ عليه الوحشَّهِ فقال الرجل : دون ذاو وينَفُقُ المحار ، أى أى


 غير واو ، ألى ينفق من غير هذا القول يضرب عدد المبالفنة في المدح إذا كان بدونه اكتفاه. .

قال إن الأعرابق : تقول العرب اللبما. إذا أَالت المطر: : دُرِّى دُبَسُ، وقال غيره : دُبَ امب شاة .


Lَحْ
ويروى घ لجنبك «ه أى امتهدَّ للنوائب
 والدمث : اللان ، و يورى أن عائشة رضى الشا تعالى عها ذڭز"، عمر رضى الشا تعالى عنه


أَعَدَّ للأمور أَقْرَانَهَا



جفموا بين هذين اللفظين فـ المبـازة عن



 لالباطل والـكذب .
 عبارة عن تضاعب مسى الباطل والمبالةة فيه، ، كا بمعو أأبماء الدواهى فقالوا : الأَوْرَدِين، والفتكرين ، واليرحين ، إبارة الملى اليتماع

 قالوا : وموضم المثل نصب بإمار أبنى أو أبصر ، ويجوزأتـن يكون رفهاعلى


 وحذف التنوين لالتقاء الساكنين . قال أبو زيد في نوادره : يقال للرجن

يهُمَا منه : ده در ين ، وطرطبين . قال أبو الفضل المنذرى : وجدت عن

 كانه موقوف ، قال : ثقال هذه الا لمكة غبد تككيب الرجل صاحِبَه . قال أوْ الفضل :

عطاه بن مُصب ، ونصب (» الدم «ع هلى التحذِير ، أى احذر سفكَ دهى ، فإن دیى دمُك وكذلك هدذى هدمك .

والآحاد. .

و1


$$
\text { 99 } 1 \text { - أَدِرَّهَا وَإِنْ أَبَبُنْ }
$$


 . .
هذا هثل قد تكلم فيه كثير من ألعلماه ، فقال بعفهم : الأصل فيه أن العرب تعتقد


 العشرة قالوا : ده ، وعن الاثنين قالوا ؛ دو ، ، فوقع !بيهم دجل معه خَرَزَات سودو ويض،
 من الدر ، أو ده در ين ، ألى قآل عشرّه منه





يقول : باطلا بياطل ، أى يأتى باطلا


 ابن يوسف.
 كَ
قال بعضهم : إذا أتاكُ سائلُكت فلا تردَّه إلا بعطية قليلة أو كثيرة تقطع , با عا عنك لسانه فلا يذمك ، وتال آخرون : ادْفَفَ الثرَّ باتقدر عليه .


حَجَرَاتِ

, والَحَرَرَاتُ : النواحى
يضرب لمن ذهب من ماله شى
ذهب بعده ماهو أَجَلُ منه .
وهذا من بيت امرى، القيس ، قاله حين نزل ملى خالد بن سَدُوس بن أْمع المع
 وذهب بإبله ، فقال له جاره غالد : أعطنى صنانعَكَ ورواحلك حتى أطلب عليها مالَكَ ففـل ، فانطوى عليهـا ، و يقال : بل لِ لَتَت القوَ ، هقال لم : أغرتَ على جارى يابنى

وقال أو عبيدة ده درين ، قال : و إنمـــا تركوا منها نون القين موقونة ، ولم ينونا سعدا فى هذا الموض ، ونصبوا ده در ين على ، إضمار فعــل ينصبه ، وهو أعنى ، فال :
 الاثنين ، ومعناه عندم الباطل ، قال الأصمىى: ولاأدرى مأأصه ، مال أبو عبيد : وأما

 لباطل ، ثم أبدلوا اللراه ونا فـا فقالوا : دُهْدُنٌ ، ومنه قول الراجز : لأجهِلْنْ لابنة عُم فَنَّا
حتى يكون مهرها دهدنا
أى باطلا ، ويقالل أيضأ : دهدار


 الفَزَارى ، فـكتَب إليه عر : أما بعد فإن



 قال : وما هو ؟ قال : عَىَى قولَ ابن دارة
 من النَّوَا كَّة دُهْدَارا بدهدار

إذا المرث م يذر ماأمعكه

وأَعْبَهَ العجب
وتَاكَ به التيهُ كاسْتَتْْتَتَهْ





 الختياره وكنْهُ إليه .

 ودَرْدَبَتُها :عَطْنُهُ ورَامْنها
1 $12 \cdot 1$ أشْخَب : بم شَبِ ، وهو ، مالْمتدَّ من الابن إذا خرج من الذَّرع ، وعُقَّب : اسمز ناقة ، وهذا من أمثال المخنبين ، ور الد مر فـ حرف الحان. .
(18•9



جَديلة، ، نقالوا : والشّهماهو لك بكار ، قال : باوالشّه ماهذه الإبل التىمهع إلا كالرواحل التى تحتى ؟ تالوا كذلك، فانّزانوه وذهبوا

بها ، فقال امروٌ القِس فيا هِ هِجاه به :


يقول: دع الهبَ الذي انـي انتهبه باعث، ،
,لـككن حذثنى حديثا عن ألرواحل التى




مثل يضربِ للإِنسان إذأَ سَمن وحَسُن
. áb


عليه وسلم ، وقال المفضل : أولِ هُنْ قاله

زك كها في كتابه الفاخر



يضرب لِن لايقبل وعْظَكُ ، ينَال :
دَهْه واختياره، كَا قيل :

يضرب في التخليط ، أى دنمّسوا وصَنُور أمرا أرادروا غيرَه. 1817 - 17
أى الدعوة النَّقَّرى ، يـنى الخامَّةَ ،

 بضرب لمن اختصَّ وَوما بإِسانه، ، فال
عَرِو بِن الأهِمَ :


 أى أقرض الدر ، ، وكل فليلا قيلال .

يضرب في حظظ المال .

غَلَيَّن : السُ فَحْلِ

- يضرب المتَتِي

وكان فـ النـخ المتمدة غليان بالفين

فـ قوله :



عَقَركِيبٌ ناتَةَجارة جَبَّاس ، قال جساس :
 النَرَب : تَرْرَج المـاء من الحوض ، يقول : تأتى الدلو علي غير وجنها ، وكان
يبب أن تأتى الازاه. .



الطارِةَ عنك .


يضرب في تأديب الرجل ولدهُ

يضرب لن طلبت إليه شئًّ فطلب
منك مثـله ، قال الثاءر :
أنا الرجلُ النى قد عِبْتُوْرُ
وما فيسه الِيَّاب مَمَابُ



أى إذا خَبَتْتَ فى الخِرِ هند جَرَيْتَت فيه
بضرب في الأثر بالمرونـو الخير .
(1818
أى عليك بُمْظْمَ الأمر ، ودَع الرُرغان



病
ويّوى（1 يتّط الحصا ه ．
－．
R0
قال أو عرو ：يقال لرجــل الديم

والفضل ：دل عليه ها إبه ، ألى عَقْله
准





ال大تعر إلى اللنازل والياهِ ، كأهن أعجل عن


يضرب فى التباعد عن مواضع التّهُمُ ؛
أى دعها لأهعابها
．
الهأماه ：البحر ، والرِّنْبُ ：





كاله النأمون رججل اعتاب زجلا فـ
ب大له

يضرب البخيل يصلُ إليك منه القليل
品





 الـكراهية ، ألى ذهب منه ما كا كانِ يُرْرُ
 وغير ذلك ．


الأصل في النصيحة التليفي بين الناس ،
من النصح وهو الخلـياطة ، وذلك أن تلفت
بين التفار يق ، وهذا من حديثِ ِيرى عن

 المسلمين وعالتهم ") قالت العلما. : النصيحة
 لزسوله أن يَصْفُوَ قلبُه فَ قبول دعورة النبوّة ولا يضمر خلافها ، والنصيحة للمسلهن أن أن
 النصيحة لأُعَة المسلمين أن لا شَشُقَّ عَصَام ،
$\qquad$


 يضرب فى انهاز الفرصة .
 الـلَبَ
أصل الـعَلَبَ الشدَّةُ ، وكبة الششاء :
 يَكْلْبَ بلحوم النـاس ، ويروى

يُضم بيضُها إلى بعض ثم تركب في البحر
. لالصيد وغيره
يضرب فن الأمر الغظي النىى لا يركبه


الدهورة : نُبَّح الـكَب من فَرَت
 يضرب لمن يتوعَّدُ من هو أَوى منه

هذا رجل من عبد القيس له حديث ،
ور يذ كر هزة أ كثر من هذا .


وَعَلَْكَكَ بِالْصِّدْقِ حَيْثِ تَرَى

بضرب فی المث على لزوم الصدق حتى
بصر عادة .

تال أبو الندى : رُهَا وَبيلةٌ ، ورها بلد

- أيضا
- (1) حى من مذحج ، ورها - كهدى - بلد .



صَادِ ذَا الضِّنِّنِ إلن غِرْتَ



كقول ابَن مُقْبُل :
إنْ يَنْفُضِ الدَّهُرْ مِمنى مرَّةً لْبِلِ

أردد : أى يعهل علَه فـ سكون لا أسر


$$
\begin{aligned}
& \text { 促 } \\
& \text { ويروى (أنـكث لايلث هِ } \\
& \text { أنكب : منالنَّكْبَ، ،أيكثيرالنكبات، ، }
\end{aligned}
$$

والصحيح أن يقال : أنكَب من النـكبَ ، وهو الاليّل، يعنى أنه عادل عن الاسبتقانة، ، لا لا يقم على جهة واحدة ، وأنـكت
 مثل ألبَّ فـ المنى .



 قال القائل :
كلبٌ من حس ما قد مسه وأفانين نؤاد مختــــــــل

* كَلِّ قال : فإذا كلب من الغيظ والغضب،
 لا أن هناكَ دَمَا يُشْرب في الحْتِة .
( ينى بالنـكير الإنكار والتنير ، يريد

أن الالهر يغزي ما يآتى عليه .

أى مُطْرِ تُعْضِ منقاد ، تالَ بشــار
ابن بُرْد :

ماجاء على أفعل من هذا الباب

أن يقال : ضَيَّن ، وهذا من التصحيحِ الشَاذ


قال الثشاعر :

ومى دُوَبْبة شَبه الخْنَسَتَاه ، ةال الشَاعر






تركوا الممز يقولون : أدنى الى المرء من هو


هو رجل من بنى تَتْمَ اللات بن ثَعْلبة
كان دليلا ماهرأ بالدلالة ، حكى هذا هـا المثل

(1) إلرنب : الفأرة ، أو اليربوع ، أو

ولد الفأرة من اليزبوع ، وأوله قاف مفيرعو،


$$
\text { ( } 1 \text { (1) }
$$


وأمة ورثت ، وقبيحة "زوْجَتْتْ وقوله :
المنطقَ مَشْهرة ، والصمت مَسْتَة ة. وقوله :

وثمرة الكُجْب البغضة ، وثُرة التوالنى الملة .
وأما ورلم :
任

عند ثولم (أَصَبُ من المتمنيةية) .
-
الوِبَارَةٍ
وهى بحم وبز ،وهو دوربية مثل المرة، ،
|

- IESV


الأمرِ ، ألى عالم بهِ









وفضحات الغدر ، وفَلَتَت المُحِح • وقوله :

المَّابَّ




يفربب في اختيارُ ما هو أَمْوَوْطُ .



Oِحَ


رَطْبٌ





. الأنَّهَات


فيط أوله ذال





أهلى ، وأنشأ يقوال :
كَيْتَ اللنقّابَ على النـان كِرَّ
 -

أَيْدِيَ سَبا
أى تغرقوا تفرقًا لا اجتاع معه .


 ابن مطر ، حدثنا أبو خلينة ، حدثنا أبوهمه، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبنى جناب ، عن يميى بن هالنى ، عن فروة بن مسيك ،






位





جانِبها يِراما ولا يِ يانهَ ، فقال غر :


فشّد عليه ضمضم فقتله ، وقال :
سـتعلم أنى لست آَن مبغضا

فقيل له : لِمَ قَتلت ابن عمك ؟ و قال : ذهب أُمس بما فيه ، فذهب قولُّهُ مثلاً ذ 1 - 1 or


ألأليغ ، وهو المى لايبِين كلامه .

 أصهل أن رجلا خَرَجَ يطلبُ حمارِين

عرو بن عامر بن هارثة بن نعلبة بن المرى
 ابنَ بَبْت بن مالك بن ز يد بن كهلان بن نبأ ابن يَشْجُب بن يَرُْب بن قَحْطان ، وكانبِ قد رأت في كانانها أنسَدَّ مأرب سَيَخْرب؛ وأنه سـيأتى سيلُ الإِرِم فيخرب الجمنتين ، فباع عرو بن عامر أموالهَ ، وسار هو و وقومنم


 أصابهم ، فقالت لم : قد أصهابنى الألى

 وجمل شديد ، ومزاد جذيد ، فليلـحق بقصر




 فليلحق بيثرب ذات النَّخْل ، فـفكانت


 وهأ منأرض الشأم ، فخان الذين سكنوها


ومَذْحِج والأشعرون وأنمار منهم بيكة ،

 وذلك أن الماكهن يأتى أرض سبأ من الشِّحْ

 أبواب بعضُها فوقَ بِض ، فــانَوا يسِّون من الباب الأعلى ، ثم من الثــنى ، ثم من



 تعالى ( نأرسلنا عليهم سيل العرم ) والعزم :

 لايُطَا ، و وال قتاندة ومقاتلّل : العرم الم وادى سباً . وأخبرنا الإمام على بن أحذ أيضأـ ، أخبرنا أبو حسان المزكى ، أخبرنا هرون بن ألا
 الخزاعى ، أخبرنا أبو اؤليد الأزرقى ، حدثنا جدى ، حدثنا سـعيد بن مالم الْقَّدَّاح عن
 تال :ألتت طر يفة الكهمنة إلى مزر بن عانمر


عن العين ، وكذلك فن يأدو ، أى يعدو

الخَمَرَ : ماوارالك من شجر أو حهر ألم أو جرف واد ، و إمنا يضاف إلى المر للزومه
 وتس حلب ، وهو نبت تعتادهُ الظبا، ، ويقال : تيس الر بل، وضبالـو المحا ، وشيطان الـحَأطة ، وأرنب الخلا

يقَال : إن الحَعْدَهَ الرِّخْلُ ، وهى الأتنى من أولاد الضأن ، يكنى الذئب بهـا لأنُ يقصدها ويطلبها لضعفها وطيبها ، وقِل : الجَعْدة نبت طيب الرائكة ينبت فى الر بيع
 بالـكنية فإنه يغدر سريها ، ولا يبقى على الِّل هالة واحدة ، وقيل : يعنى أن الذئب و وإن كانت كنيته حسنة فإن فعله قبيح ، وقيل: إنه المَيد بن الأبرص قاله حين أراد النعهان ابن المنذر قتله . يضرب لمن يبرك باللسان ويريد بك

وسئل بن الز بير عن المتهة ، فقال :
الذئب يكنى أبا جعدة ، يعنى أنها كنيت

منـك يرِيد الثياب الرقاق ، والميل المتاق ، وكنوز الأرزاق ، والدم الدُهْراق ، فليلحق



 الراعى ، وكان يقال للمرأة في الجاهلية :


بهذه اللغظة .


وتذ يجمع أذوادا ، وهو اسم مؤنث يفع على الا تليل الإبل ولايتع على الـكثير ، وهو مابين الثلاث إلى المشر إلى الششرين إلى الثلانين ولا يكاوز ذلك .
بضرب ف اجتّاع القليل إلى القليل
حتى يؤدى إلي الـكثير •

- الْتِّنْ

يقال : أَدَوْتُ لَهُ آَوْ أَدْوًا ، إِّا
خَتَتْه ، وينشد :
${ }^{\text {(1) }}$
يضرب في الخديعة والمـكر .
ويبوز أن يكون المر فی أدوت بدلا

حذرا ، أو على المال من فاعل اسم الفطل .
. وtال أيضًا : قذ يضرب هذا المثل في


 هذا الملل ف أمر الدين والدنيا .



وذهب في الميبة الخَيْبَا، ، إذا ظلِب

. يرج بالنيبة .
س
 وذو بطِّهِ : بانى بطنه ، و يقال : ذو البطن اسمٌ أَحْدَثَ ، ، قال أبو عبيد : وذلك أُنه ليَن
 لأنه يعدو على الناس والماثية ، قال الثَاءر ؛


وقال غيره : إنـا قيل ذلك لأنه عظم


جَجَدَه الجِوع ، وقال الثاعر :
*' (1) الجمرة - بضم فسكون - البطن

حسنة للذئب الجبيث ، فكذلك المتهة حسنة الاسم قبية المعنى .


اليدين ه هذا كن . خخِيا

أى كان ذهاههم ليلا كالتنفدلاَيَسْرِى
.
准

 - به

وأجود من هذا أن يقال : :الأبَ إما



 من النئب لا من غيره ، والتقدير : اللذئب يشبه الأسد إذا كا كن خاليك، كا تا تُول : زيد

 هذه الــال فهو أقوى عليك وأجرأ بالظلما ،
 , لا عسين له من جنسه .
!بضرب بثلا عند تفرق كزل إنسان

عادته ولم يَارقها

لآَرَقَ لما ، قال جرير:



نَأسيًا


 الحامل : ألْقِ المْحَّ ، فَالَ الآخر : إنَّ رما لا أششر به ؟ذ


يضرب فى تذ كر الثـي بغيره . يقال : إن الحالمل صَخْر بن مَعَارية
 وتال المنصل : أول من قاله رهي حرن الهلالى ، وكان انتقل بأهله وماله من اله
 تنلب فعرفوهوهو لايعر فهم ، فقالواله : خَلِّ






والدُّهْهَ : السواد ، والدُّغْهَانُ من
الرجال : الأسوَدُء.

ذَهَهُوا شَغَرَ بَرَرَ ، وَثَذَرَ

مَ
أى في كل وَجْه.


دَرَج ، وهى طر يقها.

يضرب في اللم هإذا كان هــدَرا
لاطالبَ $ل$.

الكَيْن : الُرِ الحارة تُهُبُّ من ناحية المِن فـ الصيف ، قال أبو عبيد : وأْــل المـ

 الَإديان لأن الميف المم جنس ، وهاء بالالام



تال أو عبيـد : هذا الملل يروّي ين
 وسأل عنه ، والختار يومئذ بكمة قبل أن
 الغتار، فقال ابن الز بير : اذْ كُرْ غائبا_المتَك

قال المغنل : كان أصه أن الحارث بـن



 لانتهت الأخرى ، فذّهبت كتانـه مثلينّن ،
 قَبَلتهه


(

- مبنى على الـكبر مثل قَقَآَم

متفرقًا ، قال الشاءز :


Gَ



 واحداً بعد واحد وهو يرتجز ويثول :



*     - \£V.

أصله أْن قوما كانواعلى شَرَّاب وفيهم
 هذا هالقول : ألى ذُقَ حتى تَطْرَبَبَ كَا طز بنا




وهذا المثل بروى فی المديث (1)




وجه ، والشَّمَّى: الهواء بين الثنماء والأرض


- أ

(1) فقالحديث ((ذهب أهلالمالثوربالأجور)")



وتضهف ، وأرادوا بوبرها ربشَا
كَّهَبَ ـِنْهُ الأطْيْانِ


إذانات منك الأطْيَبَانِ فلا تُبَلْ


 بضرب اللنى يَعِدُ ولايكس إنجازه .
ويروى ولا حَسَاسَ نصبا على التبرّة
ومنهم من يوفعه وينون ؛ ويجمل لايمنزلة
ليس ، ومنهم من يقول : ولا حَسِيسَ ،


يضربلن انْتَاد بعد جِمَاحه، واليَعْفُور:
اسم فرس .

- 1ミへ0
(1)

ولعل اللئم لا تَقْبَّل العذر .
(1) من حق النظام أن يجمل هذا المل

فِّ جاء على أفل من هذا الحرف.

الإبل من الَمْْض ، وهذا الدُّون يثبت فـ
الرمث .
يضرب اللقوم لا قدمَ لم ، ولا يُرْجْى
خيرُ مَنْ لاقديم له .

التحليق' : الارتفاع فى المواه . يقال


مثل قَطاًم، ، قالْ الشُعاءر :
فإن كَنْتِ لاتَكَرِينَ مالموتُ فَانْظُرِى

 وآخًِ


وطَهَرَ، بفتح الراء وكمرها ا
يضرب فيا يذهب باطالا .

إذا ركبَ رأسَه في الباطل ، يقال :
ذهب فـ الضَّالَك والألال ، والضـالال
والتلال ، إذا ذهب في غير حق .

قالوا : خِذَام كان رجلا ذليلا .


. كمى الداهية ، وأنشدوا :



ه



 والإِبَبِ : الوادى فيه شحِر متلفت .
يضرب لمن جاهر: بالمداوة وأظهر المناؤة
(189r

يضرب لمن يَّيَّى منفردًا ما ما يعرز عبه
إذاطُولب به فـ الحِع ، وهذا مثل قوم


الوَقيصة : المكسورة اليُنُقِ من الاووأبَ يضرب لمن له مالْ وسَعَة وهو مُمَتِّرَ على
 ضيعفا ذليلا
(290 - 1890



أى هو قرنه .
يفربب في قَرِينى سوه .

- ILAV

هَ هَمْوُولا
يضرب الطو يل بلا طانلّ

- 1\&

يضرب اللعوم إذا تفزقرا .



أوعرو :


أى من هذا الصّغ ، وقال الأمحر :










كالظَّلم : إن قيل له ه طِرْ ه قال : أنا
 يضرب الخَلَوب المـَّأر .



ما جاء على أنعل من مذا الباب

,



$$
\text { . } 10 \ldots
$$

قال الفرزدت :


1001


فقد قال فيه الثاءر وفى الوتد :
إنَّ الَوَانَ همارُ الأهُّلِ يعرْفُ


إلا الأَذَلاَنِّ عَبْرُ الأْنلِ وَالوَدِدُ

وذا يُشَجُ فلا يأوِى لَ لَ أَحَدُ


الـلق المتصلة نقار الظرّ


$$
\begin{aligned}
& \text { من قيس إلا بيت واحد . }
\end{aligned}
$$


يَدَ الَمْنِينِ . وقال أبو عبيد : معنـاه أن صاحبها يتوقَّيَّ أن يصيب بيده شيبئً .

وهو البعير النى يُسْتْقَ عليه الماء ، قالل
الطرماح :



- ينى النعل

1899
وهو ضرب من الكَنـأنس يكون بين
مكة والمدينة ، وقالل :

ـ بالفتح - العل ذات الطراق ، وكل طـراق منوا خهـة .

 10-7


 ضوفُ التُّقَدَ ،و وتال :



(1) أو كَ
?
 في المثل الآخر (هدنمة الثعلب") يمنى جتحره المهووم ‘، ويقال في الشر يقع بين القوم وقد
 وو


ألمُ تر ما بينى و بينَ أَبْتِ عامِرٍ

وأْبْحَح بإِقِ الوحِّ بينى و ينه
 (1) القرد - بالبتريك - نفاية الصوف

لأنها لا يتتم على من اجنتاهُ ، و يقالْ :




لأن الموابَّ تنجهل بأرجلها ، قالَ النابغة يهجو
النعان بن المنذر :
حَدَّثُونِ بنى السَّقِقَقِةِ مَا ـَمْ

لأن الفَعْهَة لا أصول ها ولا أغصان ،





ولا نَحِحم ولا ظِلُّ ولا يَمَ

الَمْلانِّبِ


عمع الحكلُوبة، وى التَ تُحْلَبُ
㞔



الْأَشَهْـِ

- ا $101 \%$
يَوْمَ عَاشُورَاءَ


الهَيْ : الوتد ، و إنــا قيل ذلك لأنه يُشَجَّجُ رأنُهَ أبداً ، ويَوز أنْ يراد بها المار.

$$
\text { ـ } 1017 \text { ـأَلَلْ مِنْْهُوَارٍ }
$$



لأنه يُتْتَنَ فيك شل شيع عند الوَطْْ ،
وكنالك يقولون :



فَيَزُوْ كز أحد

$$
\begin{aligned}
& \text { به فيوطأ بالأرجل. } \\
& \text { 1010 أَّذَلْ مِنْ عَرِ }
\end{aligned}
$$

信


 ولآتنعه ، ألى هو ذليل عاذْ بأذلَّ من نفسه .

- 100.9 أَذَلّْ مِنَ النَّهِلِ

هذا من قول البِّعِي :

 ويروى : "ا أذل لأقدام الرجانّ من النسل " .

يهنون آلَمَل ، والمُمع بِذْجْان ، وأَنُّد :


وفى المديث : " يؤتى بإن آدم يوم
القيامن كْهن بَذَّ من الذل ") .
(1011

الأرض فلا تَجِ إليها ، قال الراعى :


(1) يستنهد النحاة بهنا البيت على أن من الربب قورا بيزمون بأن الصدرية

الموللحت


لالشيء تذهب منفعته وتبق كمفته .
ذَكَكَ الفِيلُ بِلادَهُ .


قاله على بن أبن عبيدة .




، ذَنبَ الـَكَلْبِ يُغْسِبُ الطْمَ
وفَهُهُ يُـَكْبُبٌ الضَّرْبَ
ذَلَّ مَنْ لاسْفِيَهِّهُ





فيط أوله راء

يضرب لن لاينصح ولا يبالز فِيا توى
حتى يَفْسْدَ الأمرُ •

هذا المــل لإحدى ضرائر رُمُ بنتِ
 بعيب كن فيهـاء فقالت اللفزة : :متنى

 *

يقال : قَصَبَ البعيزِ ُبَتْصِبُ ، ، إذا
 فلِ من الشرب ، وليس في قوله (رعىى) مايدل على الإسـاءة والتصصير ، ولــكـن استدل
 أن الإبل إمتعت من الشُرب إما لْكَلام. أَجْوَافهـا وإبا لامتلاههـا ، وما يلالان على إساهة الزعى .
 والصعو بة ، جهــل الحجر مثلا للقِّرْن لأن

لصغار ذانك وكباره لــكاره .

ونى حديث صِفِّين أن معاوية لـا بَ بَتَتِ عرو بن العاص حكًَّا عم أبى موسى جاء
 فقال : إنك تد رُمِيتَ بحجر الأرض ، فاجعل مهه ابنَ عباس ؛ فإنه لايَشَدُّ عقدةٍ إلاحَكَّها ، فأراد على أن يعسل ذلك فأَّتِ
 فعند ذلك بعث أبا موسى ، ومعناه : إلك
 انغراده ، كَا تَتول : فلانٌ رجُّل الدهر ، أى لانظير له فـ الرجال .
 إذا أغرض عنه وسـال رأيه فيه حتى

لاينظر إليه .
قال أبو عبيد : ومــه حديث عر بـن
 زباد بن حذير فلم بربدٌ عليه ، فقالْ زياد : إتد رُمِيتُ من أُمير المُمْنين فى الرأس ، وكان
 أى أسكتَه بداهيـة عظِية أورَرَهَها عليه ، وإما قيل بلفظ الجم لأنهم أرادوا





 فـ الإسالا , المقتول لايتكم,
س

لاداره له إلا الموت ، و يقال : مسناه رماهُ الهُ
بالجوع ؛ لأن الدنئب أبدا هانع •

 جَنْبا حَجَرَان و يُنْدَبَ عليها القِذْرُ ر يضرب لمن رُى بـدِّهية ظظمية، ، ويضرب لمن لايبقى من الشر شـــيبًا ؛ لأن الأثفْةِّةَ






إياد شاب :جيـل ، فاتخذته هادماً ، فزٔرأت


 تقول : رو يد الغزو ينمرق ، فأرسلتها هـثلا ، ،
 وَنَتَتْ غلامَا ، فقآل شُعرم :



كانَهُ








 فَ فَيَّالْ
. ويروى (پ يعدون الخَبَارِهَ الخَبَار : :






 عن الإضافة كقوله :


- 10 PV


 ق




 ذكر المفضل أن ابمرأة كانت من طيى
 برأيها ؛ وكانت كاهنة لمـا جَزْ ورأى ،

 وغنـت وسَتَتْ ، فكان فيمن أُابت من
. يزعون أن الجنّ لا تقرب بيتاً هو فيه .

أْهُربْ فإن هذا ريُ شُر .

في فرورة الثشر ،كما قالل :
رِيُ حَزَاء


يزيَّ بن المهلَّب وهو فـ المبس • فلما رآه
قال : يا أُبا خالد ريُ حَزَاء، ، أى أن هن ها


من الغد


قِيل : ثَمَلَتْ ريْهَا ، وقال :



يضرب لمن يصيب شيئًا يُنْنَس بـا عليه

يضرب لمن ألقى نفسَ فـ شی، ، هال
الثاءر :


( ) ( 19 )

يضرب بيــلاللرجل يكون به عِيلة فيقال : دَعْه حتى تذهب علته .
 حُذَيفة : سبقُتُكَ ياقيس ، فقَال : أْمهل حتى




وقت بينهم حرب داهس "


مقم فى داره ؛ فنسب ! !يها .
يضرب فـ صدق الاهتام بالأمر ؛ لأن
اهتام صاحب الإبل أَصْدَقِ مر مـ اهتام

- الراتى

ألمَرَ

لـكئرة جَمْرِها ، وهى مبئية على الـكسر ، .
يضرب لالجَبان النى لا مَفَّرَّه هــا
.




يضرب للرجل ترى له هالا حـبنـه أو .

 بطونها مـا أكل ، يقال : بارتِ الفضة، ،
 أى حَدَرَهَا


لوجه آخز فيفوته الأول .
10§F
يضرب لمن وِظْتَهَه ، ومنه قوله تَـالى


الإشواه : إخطاء المَقْتَل ، من الشَّوَّكَ
وهو الأطراف ، والشَّكَى : القوأنم ، ومنه :



قالوا : حديثه أنْ عامر بن ذُهُلْ بن تُعْلبة
كان من أشدِّ الناس قوة ، فأسَّنَّ وأقهِ ،
ظامتهر|ً منه شَبَبْ


 إذا ألقاه على الشىي حرصأ يقال : ألفى عليه


 بعض الحروب ، وكان صاحب المِيش قال :
 رجل وقتل رجلا من العَذُو ، فأعطاه هُمبائة
 نقال الفرزدق : أنا تَرَوْوْن أن يكون رأسْ ، . بأسٍ وز يادة خسطائةٍ ، فذهبت مثلا .

 ثال أو عبيد : وقد يغرب هن هذا المثل

فيا يتقّ"من الهار .
وقال أبو الميثم : أشد فى موض خمض لأنه تابع القول ، وما با جاء بعد رب فالنعت

تا

 أَدَّ ما ما تى منه أنفه .

أى لما رأيت بشرته أغناكُ ذلك أن نسأل عن أكله.






 قال : فينا هو كذلك إذ نظر إلم صبى فـ


 ذاك إلى هانی، ، وهانیْ زوجبا ، فنقال














فضم رجلين إلى إبطه ورجلين بِين فَخِذَيْن


وضهم حتى كاورا يُوتِنْ .

يضرب لمن بَنْخَر من هو نوهة فـ
الالن والقوة وغيرما .









 اللز ، ، ال : غانظرى إليه فيك ، ، قات :

 ماتة من الإبل ، و بنضه بروريه : أريها اللُّكَا وتُرْيِنِ الفَتَرَ



كز المرى• بثشأنه عليم، فذهبت ديلا ، oال












الغُلَ


وأُصله أنالالناقة إذا معت رُغَاه حُوْآرها
سكنَتْ وهدأت .
يضربنى إغاثة الملووف بِضاء جاجمّه ،
أى أُعْظِ حاجَتَهِ يسكنْ




هو برجل يسوف إبإَه وهو يرتّجز و يقبول :









كَنْ تَكْنْ لَنْْتَتْ كَكَهُ






 الـكل大م ، فقال هانى، : وكيفن علهت ألما أن المُزل منزلى والمرأة امرأتى ؟ هال : غرفت عَقَائِّ هذه النوق في البناء ، و وبوهدة الملية

 وأى ، وكذبتى نفبى ، فا الرأى ؟ هال : هل لك علم ؟ قال : نم بشأنى ؛ كال لقان :

1001 ـ رَمَّدَت الضَّأْنُ فَرَبِّقْ رَبِّتْ

عظمت لم تَلْبَت الضأن أنْ تَضَ ، ورَبِّقٌ :


 يضرب لما لاينتظر وقوعَه انتظاراً

طو يلاً ـ وفى ضده يقال :

التزنيق والترميق : الالتظار ، و إنــا







وَقَقَ يَقِق ، أى أَبْتِ عليه .


 وأْنْمِرْ نَتْصَك وعَجْزَكَك عنه .





 أو ولدها ، نإن رئْتَته ولم تدرَّ عليه فتلك العَلُوق ، و ينثد :


 رِيْنَانَ رأنشد المبرد
رَّمْتُ بَسْلَْى بوّ ضَمْ

 وما كُنْتُ وَقَّانَّا على الشُّهُهَتِ يضرب المثل لن ألْنَِ الضيمَ ورضى الِّا

باكَسِ طلبً ٌ رضا غيره .


وألِنْتُ هذا الضِمَ لأجها .

- 100. 

وَالملَ
يضرب للرجل يطالب إليك الحاجة
 أى طَهَعَ فيها .
 مروان القرظ بن زِنْبَاع بن حْذَيْة المِّبْى

 ابن عوف لسـان : مانقلَتْأْتى ؟ ؟ فاله : نفتنى عنها الرماح ، فقال مالك : رُبَّ عِّلة
 غَيْث لم يكن غَيْنًا ، فأرسلها مثلا . يضرب الرجل يشتدُّ حرصه على حاجَ و وخزق فيها حتى تذهب كلا .

- 1007
 آى إذا رأيت دلِّل الشی، علهتَ ما يتَعه، ، ، يقالل : سحاب نَمِر وأنمر ،إ1ا كا كان على لون




أى أَّأْ عليه يومْه حتى أبصر البجم



إفرب ع:د اشتداد الأمر

 مانيك من الميب ، فال المرارإلأسديى :





السحابة ذاتُ الرعد .

كذلك فاله أبو عبيد.
1000

ورَيْثٌ : نصِّثلى الحالَ فى هذه الرواية ، ألى

الرواية الأولى نصب على المعول به .




 فقال له مالك : أين تظن يا أثحى ؟ قال : أطلب موقع هذه السحابة ، قال؛ : لاثفـل
 عليك بیضَ بـانب العرب ، قالل : لـكنى
107. أَولَ من قاله المروٌ القيس بن حُجْر فَ
بيتٍ له ، وهو :

وقد طَوَفْتْ فى الآناق حَتَّي

يضرب عند القناعة بالسلامة .
偅 1071
الزِّاَّادَ مِنْ مْرَْ
يضرب للرجل يطلب الحاجة إلى كـريم
 صاحبك كريم، والمَرْ يُ يكتن باليسير من

- القَدْح
- رَجَ بَأَفْوَقَ نَاصَلِ $107 r$
 الالـى انــكسر فُوقه .
بضربِ لُن رَجَع عن مقصده بالانيبة ،
أو بما لا غَنَاء عنده .

الشِّرْيَن : شجَرَ يتخذ منه الِسِئُ ،

!ذا أجاب كلام خصمه بكلام جيد ،

1001

 وكذلك رَجَعَ أَدْرَاجَهَ ، أَى طر يِّهَ النى جاء منه ، هالل اللزائى : لـ نَ
 ولقب عامر بن بجون الجرُى جَرْتر
ز بان (ا مُدَرِّج الريح " بيته :


يقال : إنه قال (ا أعرفت رسماً من سمية



 فاستوى ، فأَّعَّالبيت بنولمها ، ولقب (امدرج الري " الري
1009



 سيظهر كذبكَ .


وكَّ
（1）









 الأول همد حنين البي زالحته وماعليها فذهبه


 يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوع

وقال ابن الـكيت ：حنين كان رجّا
 فأتى عبد المطلب وعليه تُعَّانِ أتمرانِ فقالِ ： يام أنا ابنُ أسد بن هاثم ، فقال عبدالمطلبـ ： （1）انظر النثل（أَيْب من هـين،

كَبْ بَ بالعصل ولا بالمتعـل


والمواخاة ، قالل الشاءر ：



أصهها النـة
 نوردت الحوض مغيضة ، قال أو الالجم ：

وقال بعضهم ：إياكُ ومغفضّات الأمور ،
يمنى الأمور الـثكلة ، هال الـكميت ：
تحت ．المغفــة الضْتَا

يضرب لمن ركب الأه هِلي غَيز بيان ．

أى الخطة التح يغضض فِهـا ، ويكوز أن

ركب رأسَه ركوبَ الناقة المفهبة رأنمها ا


 خيرنُ لا يأتكك إلا بذالكا．

 قد تَرَرَّدْنْ بلاد هـذا الملك ، فلا تلا تسبقونى










 فأستخرج كنّى وأرجع إيـك وافراً ،



 من نجا من الموت ، وَنْ لا يُر باطنا يَيْثُ

$\therefore$ - - I OV
~َ
يِبال لقوت الإنسان النى يقيهه ويعتدهـ

لا وثياب ابن هاشم ، ما أعرف ثنما"ل هاثم ،

. بغيه ، نصار مثلا .
 قال الـكسانُى : يفالْ رجُل مَافي بين



 فى الْْحَفَا .

- رُ 10V. يفرب فنى ذم الحرص على الطعام م قال المفنل : أول من قال ذلك عامر











 ما أك كره من أمرى ول يسمع مايفسـله عنى . - loV7



 أرادوا المد فتصروا ، وكلامه مصذر أُميف الما
 من حُبِّه لك ، وقيل : لأن تُعْطَى عُلى الرَّهْبَهُ

 مر قبل ذلك .
’ - IOVV






 لا تُبْقَى ولا تَذْر ، وتد استراِح من لا عكل ، لا ه . لالن الرأى :
 يقول : : منك أهلُكَ وخَمَمْنُ ومَنْ تأَوِى


U رئَ - IOVF في يَدَيْهُ
يضربالرجل الشُحِح الشَّرِّه الذى لا يقنع بما أهعطى .


نتسه فيه .

أى رأيته بشر ؛ ورأيته بأخنى الشر ، ألـر - أى رأيته بيخر

- lovo



 البِن ه والاسم : الحِّقْوَة .
والملُِ يقوه الر جل يعتذر من أمر شـم




 .









 "


غير ذلك .
( 10 Ar
 يقال : إن أول من قاله النابنة الأذبيانى ،

 شقين ، فات عنده ، فلا حبا النهانُ الوفودَ بحث إلى أمل شميق بمثـل حِباء الوَفْد،

أَلِِنَ المهورُ وِسَادَهُ وَتَجَنْبَتُ

وقال بعض المتأخر ين : مستراح من
لا عقل له .

أى أن الانى يلاوم المـسـك هو الالّى قد ألام فى فله، ،لا الحمافظ له ، قاله أَكْمَمُ بن

صَيْفـ
10^.
عَذْرْ
يقول : لاَأستطع أن أعلنه ؛ لأن فـ الإعلانأمداil الناس غُذراً ، والباء في („خخبرى ه زائدة .

 خطى، ، لا أن تــكون رمية من غير رام ؛ فإن هذا لا يكون قط .
وأول من ثال ذلك الَـْعَّع بن عَبْد يَّوُث المنقرى ، وكان أرمى' أهلِ زمانه ، ،


 ليلته على ذك ، ثم خرج الى قومه فقال :

إلى ذلك ، وكتب عهده، وخَلَّلي عبلُ الث سبيل أم غالد ، فـكــبـ معارية إلى الوليلد

 عدتُها د



 ألف دينار ، وهديتها عشرون ألف دينار ،
















لاعاعد ، وقال للنعمان :


 وما كان يُحْبَ قَتلَه قبرُ وافِدِ










 واحد ، قأل : وماذالك يابنى ؟ قالل : كنت


 فاستقدمه ، فلهـا قدم عليه أكا كمه وأنّنها




حَنَيْنِ الحَتَآتم لا سئل عن أفضل هَزْعَى ،
 فَهَّ مواضعَ غَ قال بهـد هذا : أرِهَا

 (أرْءِكَا أجلى ه . بضرب مثلا للشىى ـَبَلَ العاية فى
 السِيّساَ، : ظهر’ 'المار ، ، ومعناه اصبر على
 أى ازْضَ من عظم الأنور بصغيريرها .
 والمركب : يجوز أن يكون:شمنى الركوبوب أى ارْضَ بدَلَ ركو بك بتعليق أمتعتكا

信

 -109.



لها : إن الحـدَنَ والحسين ابنى على وعبدَ الهُ
 وابن مطع سألونى أن أذ كم هم لك ، قالت :



 بل اخْترْ أنت لى ، قالى هــا : أما ألما أنا فتد
 فقالت : قد رضيت بالحـن بن على ، غزِّج إليه أبو هر يرة فأخبر المسنَ بذلك وزوَّجَها منه ، وانصرف إلى مهاو ية بالمال ، وقد كان

 أبوهر يرة : إنجا استشارتنى والمستشار مؤتمن،

 . ${ }^{2}$
10^2

10^10 ـالرَّبَّحَحْعَ السَّمَاعَع








و 1091 ويروى (> نَتَجَتْ منية" هِ

ومثلهما :
1099
وتريب ما تقدم قولم :
-17.. وتال :
لا تَتْبَنَنْ كَلَّ دُخَانِ تَرَى

尾 17.1
 قال أو عبيد : يقال ذلك للرجل النّى
يكلُّ خَطَره عن أن يِكلم بشى ، فيِّابِ
بترك الجواب .
.


الـم القاتل ، وهذا قرْيب من وْولم (॥ قَدْ

1091 - رُبَّشَدَّفِّفِ الـُخْرْز



 يعنى أنه ابن منجبين .

1097 - رُبَّخَيْثِ مَكِيث

 البطء .
 رِبْلَّْمْ مُوَّةٍ
يضرب بل يُسْرِع فـ الانستعارة
ويطى فـ الردِّ .
1098 ـرُبَّشانَئَةٍ أَحْنَ مِنْ يعفى أنها تُشْىَ بطلب


فتقى عليه ، وبى تظره هتتهذب بسببها 1090
 : الثفتة على الأخ من الأب والأم

- 17•V

التآنى فى الشُرب .
يضرب في ترك الاَـَجَة .

رَغِبِ رَغْباً فهو رَغِيبٌ ، والرغيب أَيضًا :
الواسع'الجوفِ ، وأكثر مايستمل في ذم

ـيكن موافقا ولا تتمكن من الاستبداله به . (17) .

- 1711

هَجَجِهُ



باطلى فركب باطلَّه .

بضرب لمن طلب شينًا فلم يصل إليه .
(1)غير بجرى : مسناه غير منون

سَ

. الظاهيرة
يضربِ لمن دُهِىَ فأظلم عليه يومُه .




يقومان مقام التوفية والتلفين ـ
بضرب لمن رضى بالتافه الآنى لاقَدَرْ له
دون التام الوابر .

- 17 - أَرْسِلْ حـَكِياً وأَوْصِهِ

أى أنه و إن كان حكِيا فإنه .يتاج الى
معرة غرضِكَ .
و بضده يقال :

أى هو مستغن بكمكه عن الوصية
قالوا : إن هذين المثلين للقان الـــكيم، ،
قالمل لابنه .


كالـكلام والـلام والبيان ، بعمى التـكـم والتسلمِ والتيين .
 المجرج من الثاء : التى لا تانتطيع الن

تَتْشْصَ بولدها من المُزَالَ .

فلا يستطيع الخرْجَ منه فيقال لك أعِنْهُ
(1711
年

وقال أبو عرو : هو سقوط المَّنَّة.
.
اله بالناهوية .

الكَالُ : السحابِ يُرُّجْى مبنه المطر ؛ يضرب للـكثير المَلِل لا يُصَاتب منه المهر
.
العَرُوضُ : الناحية .


يضرب لمن يزج عن مططوبه خأبّب
 .معنى
 يعنى أن الرجل يولَدْ لـ الولدُ فيفرح ؛


اللمنى :

人

 هَ وقد ذكرت الــكلام فيه في باب الثين
 - 1710







سيرأ رويداً، وقال :
لا تَحْرُوَهَا وادْ


بَ
-ثمالة : الثعلب


والز بد، فقال الأحنف: رُبَّ تَاُمُ لاذنبها
 هذا مثل قولم ها ارْضَمن المركب
.
 النخلة ، وأخْوَ يضرب فى القناعة بالقَليل من الـكثير

- 17 ـ الرَّ يقال : رَاعَ الطهامُ مِرِيَعُ وأَرَاعَ
 يضرب للفرع اللائم للأصل
 المن : البركة ، والرِّنْقُ : الاسمُ من

 وهو ضد الخُرْقِمن الأخْرَتِّ ، وفى الحديث
 . العنف
يضرب فی الأمر بالرفق والنهى عن
سو: التدبير

يعنى أن العدو إذا مُ يقهر رام القهرَ ك
وفى هذا حَضَّ على تهر العدو

وعسى أن يمود فرحه الِلى تُح لجناية يبنيا أو ركوب أمر فيه هالا آ 17 - رُبَّ جُوِع بَرَى
يضرب في توك الظّلم ،أَى لاتظلم أحداً
 الجُول واكَالُّلُ : نواحى البُرُ مِن داخِلِ

أى رمانى بما هو راجِ إليه .
17ro
يعنون الـسمب والقوس .

بضرب ف اغتنام الصَّهـتِ
, - $17 T V$
قالل الأموى : رَتَوْتُ بالدَّ


ونصب رَتوْاًا على المصدر ، أى ارنق رفقا
يلحت الأتباع

هذامن قول أَكْمَ بَن صَيْفَ ، يقول:
قد ظهر لالناس منه أمر أْنْگَرُوه عليه ، ومُ
لايمرفون ججته وعذره ، فهو يلُّامِ عليه ،
وذ كورا أن رجلا في بجلس الأحن بن بن قيس قال : ليَّس شى، أبغض الكَّ من المّر ( ) ,

يضرب عند الأمر بالسكوت:
 هذا يكتمل ممنين : أحذها أن يكون الئ
 لا ينصرك ولا ينعهك ، فيكون كانّه ليسن



 لك لم تلده أمك " ه .
1749 - رَزَمَةً وَلَا دِرَّةً



"

بضرب لمن تعدَّى حدَّ الْ لَصْده .

الطّع : الدَّنَّ ، كالل الشاءر :



سr


الله ، و باق البيت :

\% هذا هـــل قولم ٪ البغض تُبْدِيه لك "الينينان "
 2َعْنِّ
 الإههار .






 -
 فِرَاتُهُ
(17VV الَحْمِيد بعمى المَصود .

تسمع السمين من حدينها قبل هذا ، ومثله قول ابن أخت تأبط شراً يبثى خاله : فلنَن فَلَّتْ هُذَيلِ شَبَاه

وَبمـاَ يتركهم فـ منـان
جِّعِ ينقب فيه الأظلَ
 عُرْفُطَهْ
أَرَيْبِ : تصغير أرنب ، وهمى تؤنث ، والاقرنغاط : الانتباض ، ومنه قول الرجل
لامرأته وقد شانا :

فقالت
يا حَبَّذَا ذَبَذِبُكَ
وهذه أرنب هَرَبَتْ من كلب أو صا هائد


( 1727
أىى بالداهية ، والأحبى الأثقوس : الداهى



قلت : الأحبى : أفقل من آَكْبْ ، وهو

(178r الَجْرَسِ
هذا بثل تبتذله العابة ،والر باكى : النـي ألكَ رَبَعِيَتَه من الإبل وغيرها ، ومى السن
 ثهأن ، والأنثى رَبَكِية ، قال الهجاج يصن

حماراً وحشياً :

*     * رَبَعِيًا مُرْتَبِعً أوْ شوقباً

ويطلق على الغن فى السنة الرابــة ،
وعلى البقر والمافر فى المامسة ، وعلى المف الما فـى السابعة
يضرب لمن لقى الططوبَ ، ومارَسَ
الحوادثَ

أى ربا صادف الشى وَ وَفْتَه من غير طلب منه وقصد ، وَكثيراً ما يقولون (ا بمـا أصاب الأعى رشده ه هكن » ه ربا ه هال
: حسان
إنْ يُكُنْ غَتَّ من رَقَاثِ حَدِيثِّ

 تـكون البـاه فی قوله : ه فبا تأ كل ه ه باء البدل كا يقـال : هذا بذالك ، أى بدله ،
يقول : إن غثَّ حديُُشا الآن فبدل ماكـ اكت

فَفَرَّكَ
يضرب في الرَّغْبة عن مالطة الكاهِل .

$$
\text { . } 170 \text { - رَكبَعْعْعرَهُ }
$$



ورأسُ .
1701


.يضرب للراجِ اللى عادت اللـو

أى رضى بما سم وأصاخ له، أُنشَ ابن
الأعرإك فـ هذا المغنى :
فَتْمثلُ صَفْو الباه ليس بِبآحِلٍ



ولا مُظْهِرٍ أحدوبَةَ السو• مُمْحَبَا
فا بإلانها
أى في أهل الملجس


الظهرِ ؛ وهو من صغة الصا'ئم أيضاً ؛ فْصر





(172V

أولاده نُجَبـا : وأنجبت المرأة. : ولدت

قال ابن الأُرْابى : أُ بعة مَوْقَى :


病 - 178

إذا ما يُبَّل أضاب أُ أخطا .
قلت : أصل هذا التركيب يدلُّ على

المَنْوُث ، ورجل عاهن : أى كسكالـن
 , ولّ المثل يكون من هذا ، أى أن أن القاتئل من غير روية لا يمل ما عاقبة قوله كا لا يملم ما فـ الرخم
 جنون ، قال الثشاءر :

 , يكوز أن يكون وزنها أفعل ؛لأنه يعال :
 بجنون . والُجْذَام : داء تتقرَّح منه الأعضاء وتتعفَّن ، ور بما تـاقَطُ ، نوذ بالنه منه ومن . جميع الأدواء . . والمثل" من قول كثير بن المطلب بن أبى وَدَاءة .
قال الر ياثى : كتب هشام بلى والى الى المدنة أن يأخذ الناس بسبِّ على بن ألى طالب رضى الثّ تعالى عنه ، فقال كثير :

 ورَيَي الهُ من يَسْبُّ عليًّ

 أَهْلِ بَبْتِ النبى والإنْالِّم


 كَنُ رَهْطُ النبيٌ عند المَامِ قال : خنسه الوالى ، وكتب اللى هشام

قل لالخلينـــة : إنى
حَيّى ، أرالك بكل باس
كَنْ ذا يَكُون أبا نُوَا
سِك إذْ حَبَبْتَ أَبا نُوَام

رأنًا هُدِيتَ فَنِصْنِتَ رَاس

ول يُبَّلِ بِ ، ومْكثت فَ المبس ثلاثة أشهر.
س
الأففى : حية يقال لمذ كرها الأفْفْرَّان ،



 إن الأفى الحار ية لا تطنى ، أى لا تبقى


وَالُمْذَمَم
 آل الجوهرى : هو الصِّدَّام بالكسرَ ،
وتال الأزهرى : بالضّم . قلت : وهذا هو
القياس ؛ لأن الأدواء على هذه الصيغة ورزدت
 والُحرَاعَ وغيرها ، والأوْلَقُ : الُمْنُون ، وهو



الْبَابَ : اُحْمْت .

،



. الحيوان

وَجَاهِلٍ مُشْتْعَعْ مبنْ


، 1777

( 177 V






وأثر لـ بططاه .

أى بليلهة يَمُوتُ فيها
1707

كل أند سيقضيه إذا جاء مثقاضيه

بَحَجَر
ـيقال هذا في الالداء على الإنـان .



يضرب لن يؤذى ڤومه


1709




(1) كار الفرس وتحوه يعير عيرا-من بابن ضرب - إذا انفلت وذهب ههنا وهنا منا


ياسعد يا بابنَ على يا سَعْدُ




مثل عهلى .

- I YVE


 ماء أو غيره . وقال أبو الميتي : الظَّنَّون من الرجال الانى يُظَن به الخَيرُ فلا يوجَدَكذلكِ - I7V0

ا- آعْظيني
الإحظاء : أن تَعهل ذا حُظْوة ومنزلة .



يضرب للر جل ينصح صاحبه فيخطى،
فيقول له ما ـَيْمِظه ويسو هه .

辑 - 17V7 الأروية : الأنى من الأوْعاكل ، وىى
(1) فـ القاموس أنه أجوف وأوى ، يقالل :

عظاه يعظوه عظوا ، فلعل هذه لنة أخرى .

1779 179 أصل هـذا المثل أن الحِمُوحَ أْابَابى


 قانت خليدة لَّا جئتُ زائزهَا هلَّا رمَيْتَ بَبْغِيِ الأسْهُمْ السود والمدَّي : الملطَّن بالدم . يضرب الرجلاليبقى
I IV.



يرعد رعدا ويبرق بوقا .
يضرب لمن يترَيَّا بما ليس فيه -

- 1 -

أى : تتناطح من سمنها وكثّرة عُثْبها

معيشتهم فهم يَبْطُرونها


عن أكَمَ بن صَيْنى

أى مثلُ ، وينشد :

;جر ناصح

 فن فال أرواح بناه على أصله ، ومن قالـ أر ياح بناه على لفظ الرْعَ، ورَجْرَى : موصع ، بالشأمقريب منأزمينية فيهبرد شذيد، يقالّا إن ريح الثنال فيها لاتنتر ، والدَّبُور : ريع

 يضرب لمن كلّه شر
 الأْثْجَلِ

والاَتْجَلُ : الواسع يضرب لمن يكتل المثاق والأمورٍ

العظيمة ناهضا بها
س


 وكان رَثَّالحال ، فقالْ له رجل : يا أمرالـ،
 الأعرابى : فوالشَ و وتَّ ضينًا لى لأصبحت

والسَّملَق والسلق : الـطهئنّ من اللأرض .
 صالح أو فساد.



فت الوترَ


-     - IVVA

الغاربُ : أعلى البَّتام ، ينَال : عَضنَّ
وَعَضَّ بها وعَضَّ كليه. .
 غيره عليه ثُقْلَّه .
(17V9

 لاُجلك هذه المرأة 6 خيّى أنها في خركاتها ودَمَامتها مثل القَنغ فقد بين القنفذ لك ضeهـا
يضرب لم يَدْلُّكُ تصرفه على ما فى قلبه من الضغن .
. شَوْرُ : المَ رجل ، والُْعْرَ : ذ ذبابِ بترْ اللحمير ونبانُ الدواب فيدهـل أنهنا.

أكْمَنُ وإما أَجْتَ ، وما رأيت شِينًا قط
 موضوعاًاللا:صنوعاً، ومارأيت بائيإلإلا داعيا ولاغانما إلاخذأبما ، ولانعهة إلاومعها بؤس ،

 قد قلتَ فأصبت ، وأخخبرتَ فصدتَ ،
 الميت حياً ، ويعود لاشیء شينًا ، ولذلك الْك



أى احفظ بيتكَ من حافظه، ، وانظر مَنْ تْخلِّن فيه
وأصه أن رجلا خلَّفّ عبده فـ بيته فرجَعَ وقد ذهب المبدُ بُميع أْمتعته ، فقال هذا ، فذهب مثلا




- IMA
 وهو الـكثير الالبن ، واستبكاتْهُ : أى وجدته
بَكِيَّا ، وهو القليل، اللبن .

أَبْنَّ من أمك قبل أن تلدك بساعة ، إنا

 منا فـالَتَحْمَ ذما ، فذهبت من قوله مثلا .


سِوَاهُ .
ثال ابن الـكلبى : أول مَنْ قال ذلك



 الأْمَمة ، والمسيبكف، الحسيب، والزوج
 لا أجد مثلك ، ثم أقبل على قومه فقال : ألما


 ماصد سواه ، وولا قَتْمْ الحظرظ على على غير المدود ما أدرك الآخرمن الأول شينّا يعيش به ، ولـكن الذى أرسل الْحَيَا أنبت


 ولـكل شى داع ، والـكل رزت ساع، ، الما
 أنها قالت لِّيد بن الأصم الملالي ابن أخت

 . بر يشك على غار بك.
قلت : يمكن أن يكون هذا من قولم




 والرواية الصحيحة في هذا المثل ("رُمِيَّفانلان بِّسَنِّعلى غار به ه وعلى هذه الرواية لا الامجة
لنا إلى شرحه وتغسيره .

قاله سعد بن مالك الـكنانى النعاني بن
المنذر ، وقد ذكرتُ صصته في الباب الأول


- 1797

الِْْداب : مِ حـبِ ، وهو ما ارتفع


صغـار الأمور ، فـكيف عنذ عطالمها إذا عَرَتْهُ وَمَجَت عليه ؟

يضربب لمن استقلَّ إحسانك إليّه و إن
كان كثيراً .
.
أى بلى عادته، وهو فَمَلَى من قَرَوْته
أى تتبته .


- 79 - رُبَّ




لسان المقال ه ه
㢄


سِ
 قال الأصمى : أى أتالك الأمر من الها لامن

أسباب الناس ، وهذا كمَ قال الثاعر :
هِوِّنْ عَلَيكَ فإنَّ الأْمُوْرَ






ماجاء على آفعل مت هذا الباب

. "将



 بذلك حتى غرق ، وقال الأمصى فـ كتا فـ الأمنال : أروى من مُمَجِّل أسعـد ،
 جلبة


اللمثل ، وأسعد على هذا التأو يل قيبلة .
IV•I أَرْجْلُ مِنْ خْفِ

وخِفاف ، ومى توائه، .

هو رجل من عاد كان أرى تَنْ تَتَكَى
الرى فـ زمانه ، وتال :


قال حرة فـ تفهـيره : حديث من الا
أحاديث الأعراب ، زمت الأعراب فـ

179V - أَرْوْى مِنَ النَّهَمَةِ
لأنهالا زيد الها فإن رأته شـر بته عبنًا

$$
1791 \text { ـأَرْوْى مِنْ هَبتِ }
$$

لأنه لا يُرب اللاه أصلا ، وذلك أنه
 فِيكون فـ ذلك ريه ـ والمربُ تقول فـ

 فـ أنز الإبل الصادرة ، وهذا مالا

$$
1999 \text { ـ أَرْزُى مِنْ حَيَّةٍ }
$$

لأنها تـكون ف القَتَار فلا تشرب الـا
ولا تَ يِهـ .

وكنكا

|V•1 - أَرْوْى مِنَ الُمُوتِ

فـ باب الظاء .
و W.r
 وكان بَكْرَ يضدر عن الانا مع الصادر وقد

 فهو رَّقْرَاثق
أَرْجَلُ مِنْ مَافر - IVI.

راجلا ، يقالل : رجل رَجِيل والمرأهَ زَجِيلة، ،
إذا كا انا قو ويين على المثشى ، قال الثاعر





 , والضحيح أنه يفتح و يتصر ،وسحاها الككتأب
. يمد ويكسر

- IVIT


دمعة شيعية ه وهذا من تول الثاعر :
أَرَتَّ مِنْ دیمة شَهِيـة
تَبْكي كَلِّ بن أَبِ طالْبُ

كالوا : الشُحطاعُ ضربَّ من الـُيَّات؛
 إلضبٌ ذنبه ، قالوا : وكان سبـبُ ذلك أن الضبَّ خاضم إضفدع فى الظطها أ أبها أصبر ،




فقال الضب :
أَصْبَحَ ََْبْي مَرِدَ


فلما كان في اليوم الثأنى ناداه الضفدع :





الـكميت بن ثعلبة فـ شعره ، فقالِ :



- أَرْنَى مِنْ رَصَاصَ


الرُّوُب : ضـد الطَّنْو ،الى أثبت

كلهمُ أَرْوْغَغُ من تَثْبُ


- أَرْوَحِنَ التَأْيِ

هذا كا قيل : اليأمُ إحدى الراحتين.
ـ أَرْعْنُ مِنْ هُوَاءٍ البَعْرَةٍ IVF.

الرَّعنَ : الاسترخاء والاضطراب، ،وقال :

و إما وصفوا هوا اهما بذلك لاضطراب
 الزعناء «) كم قالل الفرزدت :
ولا ابن عُتْبَ عَرْرْوْ وَالرَّجَاه له

فقال ابن دريد : سميت رَعْناء تشيبيا


 ريق النحل "، وهو لُــابه و ״ مِن دين《年





ي ينى الزهب
 الْ الْنّ

- أَرْفَعُ مِنَ اللَّكَاء - IVIV

ذَنَبِ تَعْلَبِ
تال طَرَنة :
كَّ
لا تَرَكَ

المقلحوت

$$
\begin{aligned}
& \text { رأْسُ الَْْهُلِ الاغْتِرَارُ }
\end{aligned}
$$

.






رُبَّ عَطْبِ تَحْتَ طَلَبِ
رُبَّ
رُبَّ صَبَاحْ لِاْمْ


أَنْ أَقْرَعْ لَا سَِيِّى


وقال الشاعر :



ريضرب الرَفِّع يَتَّض


إضرب لالباطل .
رَقِيقِ الَكامِفرِ
ridr
رَقَصَ فَ زَوْرَقَهِ
إذا سخر به وهر لا يَشْثُر
رِيقِ العَذُولِ يَمَّ هَاتَلْ

رُب صَدِيتِ يُوْتَىَى مِنْ جَهْهِلِ لاَ مِنْ
حِسْنِ رنِينَّهِ

رُبَّ حَرْبِ شَبَّتْ مِنْ ْلَّظْةً
رُبَّ وابْقٍ خَحِلٍ
 إلى رَّا

الـــاب الحادى عشر
في أوله زلى

自 - IVTY
الثَّعَالـُ
يقال : أَرَبَّبَه ، ، إذا ألِفْهُ وزلمه ،



الجيف ، فلم يتعرّض الثعلب
يضرب لمن يُوَالى عَدُوَّهِ لسبب مّا


يورى عن عر بن عبد المزيز أنه قيل

وشأنه ووَرَعه، ، فقال : لولا أنى أخشى أن
يكون زين فى عينى منه مإيزين اللوالد من
ولده لفعلت ، غز توفى عبد اللـك قبل هر ،
رحهما الفه .
فال الأصمى : مرَّ أعرابى ينشد ابنا


لو قلت هذا الدلَنْاكُ عليه ، كال : فأنشدُنا :

قالوا : مى زينب بنت عبي الشه





ويقِيه على جوار بها ، فيسر بذلكَ ، و يَصِلُّا
ويَتْسُوها ، فن قوله فِيها :
أْصْصَدَتْ زَيْنَبْ قلبِ بَعْمَا

وله فيها أشعار ، ثمَ إن زينب حَجَبَتها
لشى، بلعها ، فقال ابن زهيمة :
دَ النؤادُ بزينبا $\qquad$
وَجْـدَا شديداً

 ولَعَد كنيتُ عنِ أْمْمَا

وجعلْتُ زَنْبَبَ سُرْة
وكَنَتْتُ أمرأ عُمْحبا
يضرب عند الـكناية عن الشث،

يضرب فـ فُوْز أحد المِمنـين



ونف للع بلم به
次
الرَّأل : ولَد النعام ، وزَفَّةً :

الفَزَعْ أيضضا .

- IVT9

قُوُو
هذا المل لبعض نساه الأعراب ، هالِ
المبرد : حدئنى على بن عبدانة عن ابن عائشت قالل : كان ذو الإضبع الـَدْوَانَّ رجلا عُيُورا


 مانى نفسها ، ولنصدق جميعا ، كفقالت كَّْبَرْهُن :
أَلا لَيْتَ زوجى من أناسِ ذَوِى عِىَى

 خَلِيغَة هاتِ لا يِّم على هَجْر



زَيَّنّ الهُّ، فِي الفُؤْ اَد



أو خَرَيطة قَ رقـتـ .




- IVYO

وهـذا أيضاً يوضع بوضع : المناءة


- IVT7


 ابن حن على فرسهو وعليه سلاحُحُ ، فقالَ : أنا


 ونفر ، فأرسلها مثلا ، وقضى المياذ على صاحبه
 -إذا أرتغ

البقر ، هال : ومامى ؟ قالت : تألف الإِناه ، ،
 نساء ، فقال : رَمِيت فِحَظِيت . تُ زار الثالثة هقال :كيف رأيتِزوَكِكِ ؟ فقالت: لانَمْح بذر ، ولا بِيل حكر ، قال : فـــا
 قالت : لو كنا نولدها فطا ، ونسلخها أدما ، ،
 زار الرابعة فقل : كَف رأيتِ زوجَكِ ؟ قالت : شر زوج ، يكرم نفسه ، و يهين.
 الضأن ، قال : وما هى ؟ قالت : جُوفت
 وأمْرَ رُمْوِيتهن يَتْبْعْن ، نقال : أُشبه امرؤ (1) بعضَ بَ

قالل على بن عبد أله : قلت لابنعائشةٌ:

 ماء أو وحَل أو غير ذلك فيتبعنها عليه ، وقوله ( جذو مغنية " جمع جذوة ، وهى

- القطهة
(1) فـ أصول هذا الـكتاب (أثبه أمره
 ( (1)

وثالت الثانية :
ألا ليته يُعْطى الجمـالِ بَكيهةَ



فقلنلها : أنت تُريدين سيدا ،و وات
: الثالثة


 إذا ما انْتَتَ مِنْ أهْلِ بِيتى وَكَتِدِى
 قد عرف:ه . وقان للصمغرى : ماتقولين ؟ إ قالت : لا أقول شيئًا ، فقلن : لا نَدَعْكُ


 أمهالهن حولا ، ثم زار الـكبرى فقال هما :

 مأُع ؟ قالت : الإبل ، هال : وما مى ؟





 فلحقاه فشدَّ قلى أحدها فطمينه فقتله ، وشد



 ركنتُ قدعِا في الحواذث ذافَّتك
 نَخَرَّ صريعا مبثل عائِرْ النّبُكِ





خَضِبَ



, وُزْ




.
يضرب لمن نكب وزالتـ سنهـ
ها



ازْدَ
، الر

.

وحَّ
(x)




 سودة وكان له عدوا : أتسابفَ على أن مَ مَن


 جُجَبش :لا أم لك قتلت فرسا خيرا بمن







رَغًْا

يضرب في اليمبة عن الثأمل
P我 أُ




 مثلا حين أمر بألر يادة بمد البيع ． يضرب نلاُّهق ．
＂；IVrV يضرب لمن يظر منه البأس والنَّهُمة

ولم يكن يرُ






وكَ مَمْ

据









ومن هذا المبل كال الثاءر ：


ركال آخر :




范

الضيق اللملق ، والمتين ：البخيل الثديد



الشفقة عليه .


(وزوج مَهْر ) أى لِيس منـه إلا المر ؛ يؤخذ منه ه
(

 الـةطوع اليد .
; - IV\&V














و ييضا. لا تَتْحَاشَ مِنَّا ، وأنها



يضرب للرجل والمأة إذا كان لما تَن

بضرب للرجل الثشَّه ، وأهو أن المرأة
 ثم ثالت : أُرونى ذالك ، قيل هلا : إن الم المير


يأتى الأنثى بهد حَبَبا إلا الرجل .

 رِجْل الفارسِ من جَنْبَ الفزس م
 مِنَ المَحْدُودِ


يضربِ لمن يُحْن اللى أَقار بَ .


الحازم
 جِير|نُ

وقد أوردته في الميم

يضرب اللضميف أجاره القوى .



و ومثله

ما جا،

قالوا : ومن وادر زَكَنِّهِ أنه رأى قوما يأ كلون تراً ويلقون الزوى متفرنا ، فرأى الالباب يكتمنفن موضع من التمر ، ولايقر بن موضعأ آخر ، فقال إياس: إن في هذا الموض ، الما


 مَّ نقلت حية .
ونظر إلى ديك يَنْرْ ولا يِرقر ، فقال:


وقرقر لتجتمع الدجاج إليه . ورأى جار ية" في المسجد وعلى يدها



- IVę أَزْ كَنُ مِنْ إِياَسِ







 ـِكيبه ، هعلنت أنه عند بُ بُر .



 من جهةواحدة.

إْمَامٌ عَرْ,
ف
 الإِودية من خَضْرَموت . وهى إحـدي الشُوامت بموت رسـول الشه صل الها طيه
 رسول الهِ صلى الها عليه وسلم فَقَطَم يدها

- IV07 أَزْنَ مِنْ رَدْد

 بمضهم : إن القرد أزنى الحيوان ، وزم

ـ أَزْنَ يْنْ هِجْرِس

C
 إكَّعَتْ فِهم النبوة ، ث
 فتل لها :
الآ تُوِيى لـ المُذْدَعْ
فد
شـت
, il

وهن نوادر زكَّنه أن رجلمن المتكا
 الـ الب
 هذا الموض لسلك تذذ كر كيف كان أمر هذا




 حقى أقرَّ وردًّ المال .
ثال هرزة : ونولمر البالبكيرة تد كتب

"




 وسبعين سنة .


:
(1)


الموللنوت


 زَبْنُ الثُّرَّ

夏


زكاةُ النِّتَا مَلَمُرُونُ








##  <br> فِّ أوله سين

سَقَط الهشَاء بِه على متقمر طَلْ يِّرب فى طلب الماجة يؤدىي صاحهها

الىى التلف .

الثبدع : المقربٌ ، و يشبه بها المشأن ،


ونى نُصْحِه ذَنَبْ الْعَقْرَبَ
وممنى المثل سَرَى إلينا شُرُّم ولوْمهمه
إيانا وما أشبه ذلك .

- IVM

ويروى ابن بِيض بكسر الباه .
قال الأصمى : أصلهأن رجلا كان فـ الزلمن الأول يقال له (ابن بيض) عقَرَ ناقَةً على ثنية فسدَّ بها الطر يق ، فُنع الناسَ من سلوكّ الما . وقال المفضل :كان ابن بيض رجالا من عاد




- IV7r - سَبتَ السَّيْفْ المَذلَ قاله ضَبَّة بن أَد لا لامه الناسْ علي قتله
 تقدم عند قوله " إنَّ المذيثَ ذو شُجُون "هِ هِ ويقال : إن قولم ( ( سبق السينف العذل "،

- IV78 قال أبو عبيد : أصلُه أن رجلا خرج يلتمس العَشَـاه ، فوقع على ذئبَ فأْ كا وثال الأصمى : أصلَّهُ أن دابةً خرجت تطلب
 الأعرابى : أصل هذا أن رجلا من غَنِّ

 إبلى هذا الوادى ، ولا أخفق سرحان بن هزله ، فورد بإبإله ذلك الوادى ، فوجد به تحرْهان وهَجَم عليه فقتله ، وأخــذ إبله ، 6

وقالـ :



ـ ساَوَالكَ عَبْدُ غَيْركَ IVMA
هذا الملل مثل تولم : عبد غيرك حرّ

.



القَرُونة والقَرُون والقَرِينة والتَرِين :

وتال مصعب بن عطاه : أى ذهب شـيكه

, - IVVI

القألّ » سَوَامية كأسنان المار " ومثله :

سَوَاءِ كَّنَّْانِ المار ؛ فلا تَرَى
لانَى شَبْبة منهم على ناثِثى
وقالت الخنساء :
فَلْيْوْمَ نَحْنُ وَمَنْ سِوَا
كَ مِثْلُ أَسْنَانِ الْقَوَارِحْ


الاستواء والتسـاوى ، يقال : فلان وفلان




الأصصمى :
سَدَدْنَاْمَا سَدَّ ابْنُ بيضٍ طر يقَّ

وتال المخبل السعدى :



ها ابنا ضبة بن أد ، وقد ذهـر
قصتَها فـ باب الحـاه عند قوه ها الحديت
ذو شُجُون " .
يضرب نى العنـابة بذى الرح ، وفى
الالاستخبار أيضأ عن الأمر ين الخير والثـر ،
أَهها وقع •

ومنه قول المحجاج لقتيبة بن مسلم وقد
تزوج ، فقال : أسعد أم سميد بأرادرأ أحسناء




يَّهن عن الجمب الِى المصب .

تعالى ( ساءمثـلا ) ونصب سمعا على المتيزج ،
 أانت الةول وأسأت المدل ، وقوه




 موض المادر .


艮









 - IVY\& ـ يضرب لمن نَكِم


 سواء على غير قياس ، فـبواء فَتَّلل وسية فِمَة










وصَّيَر يث .

- IWV




.
ونصب ألألاه مل المصلر: :أى سكت
. الة




يعض
 سقوط الندم اللى اليد .





ـ IVV7

وريس وَرَّاه هِير
"~َ - IVVV
 لمن .
. الإصطنرى





,





 وقال أبو القالم الزجاجقى : سِقِط في أيديهم

 ذلأن شعراء الإسالام لــ انميوا هذا النظم
واستعهلوه ن كلامهم ، خفى عليهم وجبُ


ابو واس :











IVA.





 الجِر ، فأرسلبا مثلا .


 وكان هام ومهلهلم متصافيين ، فلما قتل جــاس كيبا أخربر هام مهلهلا بذلك ، فقال مهيلهل هذا ؛ الستبعادًا أن أخبر به .
س - IVAT



 مالك بيته وأدخلت عليه المرأنه انظلّلق به سـدن حتى إذا كان عند باب بيته هال له سنيهد :




أمانة ، و إن لم يستكمهه ه قال أبو كجن
الثقنى فى ذلك :



- السْتُ البَائِن أَكْلَك

البأن : الذى يكون عبد حَلْبِ الناقة
 الجـانب الآخر : المُمَلِّى ، والمستعلى ، وهو
 الالي يكلب ، ويفال بخلاف هـذا ، وها








 خَلِّا عنها فليست لـكا ، وأهُوْكَ إليهها ، بالسيف ، فضَرَط البابئُ ، فقالَ المبلى : والهُ
 أعم ، فأرسلها مـا لا
ينرب لمن ولى أُمراً وصى به نهو أَلم بَ من لا يمآرسه ولم يهل به

-     - IVAT

هذا مثــل قولك (ا ذئب الغضى " والتصم : رملة تنبت النَضَى

- IVAV

ويروى " أتُمِنْ "
تالوا : أول من هال ذلك ها هازم بن المنذر




 فكان بِعى الثاه والإبل ، وكان زاجرا

 تُخْبْرُنِي شواحِجُ الُْدْنَانْ

ألنى جُحَيْش مَعْشِرى هَهُدانْ

فلا يزال يتغفى بهذه الأبيات ، و إن
 وهَوِيَهَ ، وكان الغلام - المعاوز : (1) وهو الثوب الخلق (r) الحطب : جهع أخطب ، وهو الصرد

فلما دنا من المرأة تالت : ضَعْ نعليك ، قال :

 ماتصنع ؟ فتال : استى أْبْبَثِ ، فأرسلبا مثلا
 ثال أبو عبيد : أصها أُنْ رجِلا من المُر

 كحب أن يشرب نظر إليه الزرى فيقول


حتى نفد اللاه ومات كَّب عطثاً :
بضرب للرجل يطلب الماجة بعد الماجة


اسم امرأة.

- يضرب ف الإحسان إلى المسن
( IVA0
 يضرب الانى يتَكا مع مَنْ لاينبیى أن

يتكم بين يديه لملالة تدره .
 وتَرِيض ، وهو الانى به قَعَع ، باتْتر يك ، ،
 وحَبَبِ ألبان الإبل ، ومنه الثل (1 هو أَحَرً مِنَ الْقَرَعَعه ه



 ذلكُ ألَّاكت ، ،







 مـيلا ، وأنثأ يقول :


 شَّرَّ
 ,


 عايه صاحبُه فوتَبَ غليه فانترس، ، قال عوف ابن الأحوص :
 "ا
? Ktr مل يمينه وأنشأ يقول :

أَملَ
,

جَيثش وأنَّ ألجى حرشف

وشلهده
بانِّ هِّهَانَ

ركـكَّنِ هن كام الرجالٍ

19 4



,
 لا تملهين اللم يارَعَوْمُ
إلَ
 رغبة و به إعهابا ، فدنت منهُ وهى تقول :



يفرب فن المأس من اللاجة ، يقرل : أتطم فِا بمد وتد تبين لاك اليأس - IVQ|


 نهاره ، عق ليا أراد أن يُريكها إلى أهلها ألها



!إصلاهه فِز يده فساداً

- I Var
 يضرب للرجل لاخير عنده يِيد أن

يلحق بقوم كم منال .
 ,لا يطمثن" إليه القلب ، واله ألع بصحته - IV98

قالوا : معناه إذا رأيتَ رجال قد مَلَبَ رجلا دَلَّكَ على أنه لم يسلبه وهو حـى كتنع ؛ فمر بهـذا أنه قاتله ، فن هـ هذا



 وكال طرفة :
ككَكَبْ طَسْمْ وَتَدْ تَرَبَبَّ

لو


- IVAA

السَّوَافَ




 - IVA9

أى اغتم المَّلَ مادام القمر لك طالـ الـا
يضرب فُ اغتنام الفُرْصة .


 تال يونس : أصهل أن قووا أَغِرَ عليهم ، طاستصرخوا بنى عهم ، فأبطؤوا عنمر حتى أْمِرُوا وذُهِبَبَه ، ،مَ جاوْا بـألون عنهم ، فقال لم المـئول هذا القول .





IV97
الغِرار : قالة اللابن ، والثرة : كثرّ ألى سبق ششره خيره ، ومثله :

- IV9V

يضرب لمن يُسبق تهديدُه هولهَ .

سَرْغان : بمتى سرع ، نتلت فتـهـة الهين إلىالونون فبنى علينا، و وذلبك وَثُّكان


 الفاه ، وضمها، وكسرها ، تقول الربّب:
 كذا
وأصل المثل أن رجها كانت له نَعْجة
 لهزالها ، "نقيل هل : ما هذا الدئى يسيل ؟
 إهَالةً ، نصب إهالة على الحال ، وذا : إبشارة

ابن عقبة أولهُ ك
بنى هاشم كَيْنَ المَوَادَةُ بينين
وعند علي حِرْغِّ






 أبى بكر، وبالـسالب عليّّ رضي الله عنـ





به المثل ـ فـ المفاخرة والمساماة ، قال المضل

مَنْ يُسَاِْلْنِ يسَاجِّْ ماجِدًا

يقال : إن الفرزدق مرَّ بَالمضل وهو
 رضى الهُ عنه همن تيكب بطن من كندة

والأصل" في هذا كلامُ أ كثم بنصينى حيث قال : الدنيا اُؤول ، فـا كان منها لثك


 والحاجة مع الخبة خيرّ"من البغضة مع الغنى ، والعادة أْمْكَكُ بالأْدب . M M•r

 رهنمهم أهلهَ فساتها ونرك أهله ، قال الشاءر: وفينا إذا ماأنْكَرَ الـَكَبْبُ أهْهَ


الحرب فتحن نضرب الدروعَ، والموابر :
 إذا كانت مُخَاعفة .

معناه مَمَتَ، ،وأصه السَّكَكَ ، وهو
صغر الأذين ، وكنَّ السكك صاركنا


أذنه ولا تَمِعَ مابسره .
*) ... (1) (1)



يضرب لمنيخبر بكينونة الثى، قبل وته - IV99 بضرب للرجل يُنْفِقُ مانَّه على نغسه ، ثم رِ يد أن يْنَّنَّهِ

 صانهـ
 الشَّرَفَ أى إذا تمرض المطالب المَّنَّيَّة حَطَّ ذلك من شرفه ، قال أوس بن هارثة لا بنه : خيرُ


 أراد أيتُ على الطوى وأظل عليه ، غذف حرف الجر وأوصل الفمل ، والباء في



درجتى ، وينشد أيضاً :

" '

 .



( | $11 \mid$
ويقال : العُدْم ، وها لفتان ، و يرورى :

 . يضرب للابخيل سَمَنَ فَأَرِّنَ - MAIT



هما فَعَّالْ من انْتَوَى والْتُوَى
 غِير الثلالثى ، ومثل هذا قول إلأخمطل * وقولم جَبَّار ، وهما مـ، السْاُرْتُ

 . يُرُّب فـ المُوَاتاة والمُوَّفَة .

- 1A•0

فأسار عملَ بفقال هذا الثلُ .
يضُرب لمن تُطّلب إليه الحُلجهة فلا يبالز
فِهـا .

ف M M M

والسَّداد : لغة فيه ، ، كاله ابن البكيت ، وقال








- بضرب البقليل يسد الكَّنَّ

$$
\text { - } \Lambda \cdot V \cdot V
$$



- 1 - $A$

أى أَذَابَتِ السمنَ وجَعَّبَتِ الأَقِطَ يضربَ لن أَخْدَبَ جنابَ بعد جَذْبِ


 إلياس نَدَّتْ ليلاً ، فنادى ولَّدَ وتال : إنى طالب الإبل في هذا الوجه ، وأمر عَمْزا ابنه أن يطلب في وَجْه آخر ، وترك ، عامراً ابْ ابنه لهالاج الطعام ، قال : فتوجه إلياس وعرو


 فلقيها كامر محتبا صيداً قد عالمه ، فسألما عن أبيه وأخيه فقالت :لاعلم لم ، فأتى عالمر
 ولَّت قالل لمـا : تقَرْصَقِى ، أى اتئدي









 الألقاب على أنما'همه،

والمثل يضرب للنساء، ، أى هنيستوين



ويقال أيضا للنساء :

ها يمب حفظه و يشتغلن بالهو
(1 1 1 10
 حززالاعلى مافاته .
وأصله أن سارقاً سرق شبئًا فجاء به إلى


 وسرَقَهَ مالاً ، على حذف ،
 كانه قال : سَلَبه هالاًا .
 أى مسروته ، فانتحر :أى صار منحوراً كمدأ .
( WIT هــذا المثل بروى عن المسن بن بعلى
 حهن شتهه عرو .
 فِدَاء له الطرفَ وَالتَّالِّد
 وبـكن أبُونا أبٌْ واحِدُ




 فذهبت مثلا .

-     - 1 - 119

 من بنى سَدوس يقال لما الرَّ باب وغاب بابهـا بعد ما مَآكلكا أعواما ، فعلقه أخر من
 شَرَدَت له إبل فركب فـ طلبهـا ؛ فوإفاه
 كتَتها أمر نفِّه ليعلم عل امرأته ، وسارا، ، فسأل سلم خداثا : من الرجل ؟

化

يضرب بثلا لمن لايسترع ولايُريع
غ غيرّه
 قالوا : إن أول من قال ذلك ها وا ما بن



 قبل أن يبلغ موض مَتْجَرْه ، فَأخذه ورجع وتال في ذلك :



ورَحْشَة كَلِّ مُنْنَرِدِ غَرِيبِ




فلما رجع تباشَر به أهلهُه، وانتظروا


 والبحث عنه ، "نلا دنا شاكر مـ من الأرض
 الطايرَ فتال :

كِ
 سر عنك ، ودنا حتى قَرَن ناقته بناتهت ، ،

 المعخنَ الْنى وصَفه سلم ، فتعد فيه ليلا ،


 الزور ، ن دركب وانطلق
بیرب فـف التغابى والتناضى عن الثى

قَيل : معنـاه دَعْنى واذْهَبْ عنى ، وقيل : معناه لاتر بع على نفسك ، وإذا والم يربع على

 أى دع الثك ، وقيل : أرادوا بعناك لاأبالك وأنشد
$\qquad$

أى لا أبالثك ، فلى هذا هـل معنـاه : سر لاأبالك ، غلى عادتهم فنى الاعاء على الإنـان

من غير إرادة الوقوع • لألما

لأن الميب يرجِ إِليه ، قاله أْسَُُ بن




وَكُنتْ بها أَظَا عَطَيْ شَدَديد

فإن أَرْهِهْ وَيْأْتِهَ خِدَاش

 منه فقال : حدثنا يا أخا بنى سَدرس ، ، فـال سلم : علقتُ المرأةً غاب عنها زوجُها ، فأنا أَنْمَمْ أهلِ الدنيا بها ، ومى لِّة عيشى ، فقال ، خداش : سر عنك ، فسار ساءة ، ثم تال :
 تَسَدَّيتُ خِباءها كيلا فبتُ بُقرَ كيلة أَعلو


 وقال : ما آية ما بينكا إذا جْتُهـها ، قال : أذهَبْ ليلا إلى بـكن كذا من خِبابها وهى
تخرج فتقول :






MTY

اللواليب ، فهى أبداً تسير ،

- MTV

- MATA

الظِّنَّ

( XY9

الـبّ فهو السابت .
1
 فيثقوا فتخونهم
يضرب لمن بَانَّقَ

- ا سِيلَ بَهِ وَهْوْ لا يَدْزَى
 لا يیم .
يفرب لـساهى الغافل ، وتال :
با تَنْ مَادى فی بُجْون الْهَوَى

خْزَمَهة وصيته لِنيه عند وناته ، قالن : يابنى


- MFI

حُسْنِ الصِّرْعَهِ
يهن حصـولِ بعض المراذ على وجه
الاحتياط خيرّ من حصول كالة على التهو ر .
( MFY


قال أو زيد : وذلك أن بُطلب الرجل


من حاجته لأجله فو جُتَله ، وثال :



وتُن ثال (ا بامرى



الَلْقُقُ الشعرْرَ


.


ـ أَمْمَوَتْ بِهِ الأَرْضُ

يعنون أنه هات ودَرَس بَبره حتى لافزق
بينه و بين الأرض التَ دُفن فِهِ .

- أَسْوَا القَّوْل الإِفْرَاطُ

لأن الإفراط فـ كَل أمر مُؤدَّهِ إلى



من المـكروه فيجتنب الوقوع في مثـله . قيل : إن أول من قال ذلك مَرْثَدْنَ سَعْدُ

 البحر من العَذَاب أَسْمَا مرثد ، وكتْ إمهابَهِ




نَـكاكل غيره ، فذهبت من قوله أمثا - سِ الأعزل : الآى لا سلاح معه .

(1NE)


- MAFT أى ربما كان فی إضـاءة سرئك إراقة

 الانْتِبَابِ
أى قُْْحُ الحــالْ يمنع من التعرف إلى
. الناس


وتال :

سأْمَعَ سَيْرَيْنِ فَ خُرْةِ


 على تقدير أستهـل أو بَّع ، قأل أبو عبيد :

ويروى 》 خرزتين فی خرزة " ه .



 فراودوها عن نفسها ، فثـغَتْتْ ذلك إليه ، ،
 فقولى كذا وتولى كذا ، فقالت : سأ كفيك


- 1 1 29


يضرب فی انتضاء الثى. بسرعة.
 يمنى من عذاب جهم ؛ لـا فيـ من
(1)01

أى أنه يُسْفِرُ عن الأخلاق .


ظَنْ مُولَّهِ .

- MOT

وأراد سقط طلبِ الَعَشَاء به على كذا ، وعلى هذا تقدير ما تقدم من تولم (ٍ سِطط العشًا.

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

يضرب فـ الخبر لا يعجب ، أى نتسمع


سَمْ لا بَلْغ ، وسْنَ لا بِلْغ .
قلت : السَّع : مَمْدر وضغ بوضع

- MEY


 يضربب لمن يُعِدُ ولا يُنْجْز •
 وِجْدَا

طَكِبَتكَ
و - 1 -
ويقـال : ا الأكينن ه :يعنى السيل
. والَمَلَ المأُج

مثل قولم (صمَى صَمَام "لآداهية ، قال
الأزدى :


- 

السَّبَّلَّلْ الفارغ
يضرب لمن يصعــن فـ الآلا كم نَشَاطا
وززاغا .

يصربّف الرغبة عن النابى وسؤالم
, يضرب للمر أَة السَّلِّليطة الصَّخَّابَة .
 يضرب فنى قبول النصيحة ، أى اقْبَلْ نصيهة من يطلب نغكـك ، يعنى الأثوين ، ومن لايستجلب بنصحك نغعا إلى نفسه بل إلى نفسك .

- 1N09
الْبَحْرُ .

أى وتعوا فى أمر شديد ووقعنا كن فی

حالا من النىى يسيل بـه السِيل .

- 1 17. يقال : أخالت السحابةَ ، وتَخَيَّتَتْ ، إذا
رجت المطر، ، فأما خالت فلاذ كا كا له فيكت الالة ، والصحيح أخالت ، والثانم : الناظر . إلى البرت . يضرب لمن له مل ولا TT


المُصْطِبَ

وهوالنّى ينشل اللمحمن القِذْر، والمُصْطَلِب :
الذى يأخذ الصليب وهو الوّحكُ . يضرب لمن احْتَجَنَمَل غيره إلى نفسه .

المعتول ، وابجْغ : البالغ ، يقالٌ : أمر الشّ

 والبِلغ - بالـكسر - ازدوراج وإتباع للـِّه ، ،

 حذف المبــدأ : أى هذا مسموع لا يبلغ تمامه ، وحقيقته على طر يت التُؤل . - ا1100 غَرَضَ الَمْمَّةِ
الشَّكُّ : الشُق ، ومنه قول عنترة :



$$
\text { - M } 104
$$

 يضبرب لمن كان بارعأ سالما هن الدَّنَّي

- MOV السبنتى : النَّنِرُ ، وألفه ليست للتأنيت
 ومنهم من يقول سَبَانيت ، و بمضهم يقول :

 البلد تأَأها ، والأديم : الجلبـ .

鹪 1170
الَّشْفْاَث : السيف الـَكَّهَ، وروى أبو حأم الفشفاشن - بكسم الشين - جبله مثل قطام ورقاش ، ثم أدخل بليه الألْنـ
والملام .

يمبرب لمن ينغذ في الأمور مُ خيت
منه البوٌ .

- 1A77 غَيْرْ ’ُتَتَّتَّ لَ
قال المؤرج : سمت رجلا بن هُذَيْل

 شُجار ، وهوالمود يلقى كلمي الثياب، والتّته : النتوق والتحذلتق ، يقول : ار بطبي على غير عود تَعْروض فإنى غير مُتَوْوِق فيه ، وذلك لأن المود إذا عرسْ فر بط عليه الدِّدُ كان

، ومعنى المثل لا تكلفنى فوقـما اططيت
قاله المؤرج

السِّقة : الضبة التى قِّد ألقت بَيْضهي ،

والمُوَا أمة : المفاخرة.

広
يقال : إن امرأَةً خرجَتَّ من بيتها

 أثرفت فرأت بيتها إلى جنبها فوزفته فقالت : أنبرِعْ بذأكَ صابة نقابًا ، يقال : القيت
 إِابة ومى مثل الطَّةَة والطَّاءة والحلابة ، أى ما أُسْرَعَ الإلصابة مفاجئة . يضزب لـن بالغ فى إبطانُج ويرَّى آنه أسرع فـا أمر هـ

- 1 178


يضرب لمن يظهر الودَّ ويضمر المداوة

ما جاءعلى أفعل من هذالباب

 فاعتضهم ، وتالن : إلى أين ؟ قالوا : زيد



 طلعت عليه الشمس ومانعُه منى ، فرجموا عن وَجْهه ذلك خائبين ، ولم يغزوا عاتَهمه ، ذلك وقال أبو عبيد : مسنى قولم ه أْنَألْ




- أَسْأَلُ مِنْ قَرَّعَعْ

هو رجل من بنى أَوْس بن بَ تَعْلبة ، وكان على عهد معار ية ، وفيه يقول أعشى بنى تغلب :


 هو رجل من عَبْس بعته بنو عَبْ

- أَسْرَقُمْنْ شِظَاَظٍ

هو رجل من بنخ ضبة كان يصيبُ الطر يقَّمع مالك بن الرَّيْب البازنى ، زعهوا


 الصغير ، فنزل وقال لها : أخخافين على بعيرك

 بعيرها ، فاستوى شِظالظ عليه وجهل يقول : رُبَّ عَجْرْ: من نمير سَهْرَهِه
 الإنفاض : صوت صغار الإبل، والقرقرة : صوت مَسَانِّا ، فهو يقول : علمتها استاع عَ صوتِ بعيرى الهيرِرِ بعد استاعها قرقرةَ بيرها الـكـبير .

ويزوى ע أَعظمفى نفسه من فَلْحَسى"


 سانل لبعيره .








 والمنبر ، ثم خلَنَ عليها همرو بنتميم ، فولدت ، له أنسيدا والُمْحَمْمْ
قال المبرد ：أم خارجة قد ولَّت فـ في العرب فى نيفـوعثبر ين حيامن آباء متغرقين قال حزة ：وكانت أم مخارجة هذه

 وفاطمة بنت الُمرُشُب الأنمارية والبُوّار
 زيد بن لبيـد أحد بنى النحار وهي أبـا عبد المطلب بن هاشَ ، إذا تُوجت الواحدة نهنَّ رجـا وأصبحت عنده كان أمُرْها إليا ، إن شاهت أقامت ، و إن شالمات
 －تعالج له طعاما إتاًا أصبح



 ．






 أراه خاطباً ، نقالت ：يابنىَّ تواه يعجلنا أنه نحل ؟ ؟ ماله ؟ ؟ ألَّ وغلَّ ．
 وتخزوج آخر ، فتروجت نيفا وأر بعين زوجا ورلدت عامة قبائلم الهرب ، ،


 فولدت له هارجة ، و به كنيتّ ، ،وهو بطن ضخ من بطون العرب ، ثَ تَوْجها عمرو




 فإذا نظر إلى إنـانِ بَرَّ فَ الأرض لايْردُه
INVA

وذلك أنها يَتْن صوتَ أَخفاف الإبل
من سسيرة يوم ، فتيترك كـ لا . ثال أبو زياد الأعرابى : ربـا بـا رهل
 والقردان منترة فـ أعطان الإبل وزأعهار الحياض ، ث ملايعودون إليهـا عشر سنين , وعشرين سنة ، ولا يكلنهي فيهـا أحد من من سواه ، ثم يرجمون إليها فيجدون القردان



نَوَادِرُ صيصاء المبيد العططَّم




 دَرَّحِرِيراً ، ثال يصغ الفرس :
ـ أَمْرَعُ مِنْ ذِى عَطَسٍ IAVF




قال زهير بن أبن سُمْى :



غَكَسِ
يقال : إن الفرس بسقط الثـر منه
فيسم وته على الأرض .





وثال فيه بمض الشـراء:







والثان ـ يدلان علي ماذهب إليه مَمد بِ
 الالكلام وخخليطه ، وخكى عن أبى عمرو, ألن





 هـج هج، وأشباه ذلا ، و وإذا كان بلى

هذا الوجه فتغسير ابن الأعرالبى مفغوم م
 يِمنون الثْنَسَاء ؛ لأنها إذا حركتْ

فَسَتْ ونَنَّنَّتْ .


 به السرعة، ، ألي قبل لـظة الهين ، قال تأبط



سِّوَى تَحْلِيل رَاحَحَةِ وَيْرْ



 وذلك أن من رأي آخر يثّابب م يَكْبث أنْ يفـل مثل 'نِله .







 إذا أخرجت لسانَهاكتلهظ الأ كنَ . - أَبْرَع "مِنْ



 وهذا التفسير غير مفهوم ، قلت التا قال ابن





إن هذا الشاغر بَنَى بقوله العير الوتد ، بمهاه بيرا النتوه مثل عير النصل ، وهو الناتى, نـي

 ألزتمتونا ذنبه ، وقال بعفهم : اليهر جبل معروف ، ومعنى قوله ضرب المير ألى ضرب اليرب

 في المديث أن عَعْرًا يسير في آخر الزمانما إلى
 فيقولون : سار أحدكا سار عير ، وقال قوم : عنى بقوله كل من ضرب العير إيادا أى أنهم أصاب هير ، وقال آخرون : بل عنى به المنذر بن ماء اللهاء لأن شثمرا تتله يوم عين أباغ ، وشمر حنى من ر بيعة نيو منهم ، ونير
 الأخْبْية لأنفسهاونالمضاربَبَلمكوكا ، والمضارب إنا تَتَبط بالأوتاد ، فيقول : إن كلم من


 والمائز ، فأحوجه الشعر واضطره ها اللى أن قال

 ينفوا عنه ما عارضه من العذى نَضَحوه بالماه
 أى أوقدت ، ومـا بـرى هذا الجُرى قول
الحارث بن حِلِّزِّةَ :



أى كل من ضرب بِكفْنٍ على عين ، وهذا
 وحكى أبو هاتع عن أبى عبيدة والأصمى عن


 سِاه عيرا لأن كل ما أثرف من عَظْ الرجل





 أمثالمأ من وجوه كثيرة ، فقالوا ا أقبل عير الير

 فيقول هذا الشاءر : إن العربَ كالها قد
 من الدرب ألزمتموبِا ذَتْبَه ، وقال بعضهم

ابن بيم ، وأنشدد لـسان بن ثابت الأنصاري
فـ ذلك :
أَبوَكَ أبُوْكَ وأْنْتَ ابْنهُ



يَبِيتُ أبورَكَ هلما مردفا

 بأرض العرب ، وهو الزرافة ، وذلك ألم ألم

 فإن كان الؤد أنثى عرض لما الثوز الوحبّى فيضربها فتجى


 الجْن ، وهو من وراه رَمْل يَبْرِن لابيسكنها





 أن المَيخَ يعرض اللناقة مهنا فيسفذها .

كانتغت الأَقذاء: عنه إلى جُدْرَانَ الموض
 وهذا فلُلهم بrا ، فيقول هذا الثـاعر : إن إخواننا من بكر بن وابئل ، زئهوا أن كل من قَرَى فى الحِياض ونَّ الأقنذاء عن مائها مَّرَالٍ لنا وأن نا لنا الولا, عليهمَ - اMAO



 لايعَرْف الأسقام والمللـ ، ولا يموت حَتْتْ

 لأه أسرع من الططر ، ثال الثشأر :
 أَغَرَّ طريلَ الباعِ أَمْهَعَ من سْمُع


 الضبَ من الذُّب ، وهو بإزاء السِّمٌ ، وألـا الأسبور فولد الالكب من الضنع ، وأما
 المركبات حيوان بين الثعلب والمرة الوحشية ،


- أَسْرَقُُ مِنْ ورْْجَانَ

 - اMM9

قال هرزة : حكى هذا المثلَ يمد بُ بن حبيب فر ينسب الرجل ولا ذ
 مى الفأرة البر ية ، والفأر ضروب ، فنـنـا الجُرَرَذ والفأر اللمروفان ، وها كلجواميس والبقر والُُذْتِ والِرَّابِ ، ومنها اليرابيع

 حِلِّلِّة :

 أى لإسمعون شيئًا ، يعنى الموتى ،

قال هرزة : مى الدُبُّة ، ولم يزد ملى هذا ،


 وأما قولم پ أُمبط من سلثة "، فإن أرادوا المرأةً بينها تبسى سلقة فلا وجه تانتكيرها ها (1)

قالِا : ومن المركبات نوع آخر من الميات يقال له المرهير ، حمكى ذلك البمرد ، وزئم
 قالوا : وهو من أُخْبَثِ الحيات ، ينام ستة

1A17 - أَسْحَحُ مِنْ لاَفَظَة

 فرحًابالملب ، وقالبعضهم : مى الحَمَمَمةلأنها

 ولـكن يُمْتِهِّ إلى الدَّجَاجَة ، والماه فيها
 تلفِظُ ما تَطْحْنه ، أى تقذف به ، وقال بعضهم : هى البحر ؛ لأنه يلغظ بالدرة ، التى لاقيهة لا ، قال الثاءر : تَبودُ فُتُجْزِلْ قَبْلَ الشُوَارَلِ

ـ أَسْهَحْ مِنْ غُغَّة الرَّرْ الرِّرِّ والرَّارُ : السان للمخَ الانى قد ذاب فـ المظمحتى كُنه خَيْطّ أُو ماء ، يقال : سَتَآحهما من حيث النَّوَّبان والسَّيَلان ؛ لأنهما لاُيْوِ جانك إلى إخراجهما .





 لسان ، ولـانُ الدهر هو الشعر ، - أَّرْى مِنْ جَرَّاد

قال حززة : هو من الـرى التى هـى سـير
الملل ، والمرادر لا يَسْرِى ليلا .






- أَسْرَى مِنْ أَنْقَدَ

"مرثة لايصرف ولا تدخله الألف واللاذم، ،




1191 - أَسْتَى مِنْرِجنٍ

قال همزة : لا أدرى أرجلُ الانسان
يراد بها أم رجل المراد .

صحيح ، كأهم قاوا : أصخْبُ من ذئبة ،


 من ذكورها ، يقولون : النَّبُّوْ أَجْرَا من الأسد ، وهذا وجه
(أَنْهُوْ مِنْ جِلْذَنَ

كاراحة ، وفى بيض الأمتال (1 قد صرحت
بيلذان ه، .
يضرب للأمر الواضح الْندى لايخنى ؛


ذَجَاجَهَ
الحُبَارى تسلح ساعةً الخوفِي،والـج جاجة
ساعَة الأمن

$$
\text { - أسْمَحْمْنْ نُونٍ } 1 \text { - }
$$

يعنون السمك ، وجع النون أْنْاْان


الحُوتِ
(1190


 الهَنْنِ ، وَمِنْ رَجْعِ المَّدَّى وهو الأى يُيْيُكَكَ بثل صوتك من من الجبل وغيره .

 الـَكْنِّهِ ه
النَّعْ : التحريك ، ومنه :




 ما فـ الإنا..







- 19•0

رُدْلْلِ ، وَمِنْ صَدْى ، وَمِنْ ، وَرْ فَرْن الْقَّابِ

قلت : أكثُ الحَيَوَانات يسى على الرجل ؛ فلا يبعد أن يراد به رجل الإنسان

وغيره التى يسى عليها .
1199 - أَسْهرُ مِنْ تُطْرْبٍ

هو دو يبة لاتنام اليلَ من كيثّة سيرها ، ،


 ابن مسعود رضى الها تعالى عنه : لا أعرنى
 أن التطرب لايستريع النهار . 19..

19-1 19-1 أَسْرَى مِنَ الْحَيَالِ
19-Y
هو شیْ شبيه بالجراد تَنَّاز ، يقال له
مَرَّار اليلـ .
وها $19 \cdot r$
ويقال (ا يغر ه هالوا : هودابة تكَون
بِخْرَامان نَسْن على الـكد
 البَرْقِ ، وَمِنَ الإِنَارَةِ ، وَمِنَ ،
الَجْوَابِ، وَمِنْ البَّنِ ، وَمِنَ
اللَّهُعَ ، وَمِنَ الطَّرّْنِ، وَمِنْ ،








 الـكندى .
 وَ وَيْنَ الضَّبِّ والثُونِّ






الـُلْطَاَنُ


امَتْنَّنِ أَزْ مُتْ
الْتَّْ ولا تُصَدْتُقْ




لأن النار يا يأذذ منا هـاره .
يفرب لن يُوعدُ ولا ينى .


الـــانـ الثمالث عشر
فيا أوله شين



بضرب لمن يبالز فـ وصت الثى
(191V
عْزَوْوْبِ

 كذا، أى ألبأته ، والممى ما ألباكل إليهـا

 كل شی.
يضرب المضطر جداً .

 الأمر ، مأخوذ من دبز الثى ، ،وهو آخرّه،
 أى فى آخر وتها ، ،والحدونون يقولون : ذبريا


(1918 ـ شَّتَّ يؤُوبُ الَمْبَ


 يفرب فى اختلان النالي وتفرقهـه فـ الأخلاق .


إذا تغرف .
1910 190


النفقةُ على عيالى عن الإِفنــال على غيرى .

ـ من النسح •

مـ كَ 1917
 رجلا كان يعرض فرسأه هلم ألبيع ، فقال
 كنت تصيد الوحْشَ عليها هِ فتال له صاحب

بالتول والفعل ، فعند ذلل قالت : شَرْ
 ِِرْتُ أَكْرَّ للسِّباء، قال أبو عبيد : وفيها

بيتّ سائر وهو :
شَرَّ يوميها وأغْوْاهُ لهَا

وشر نصب على الظرف ، والعاملُ فيه
 وأغوى : أفهل من الغىّ ، والماء راجع الى الى اليوم على الاتساع ، كقوله تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) وكتول جرير


والمداجة : مركب من مراكب النساء ،




 ويوميها لــا هذا اليوم ، و بناء التفضيل من


$$
\begin{aligned}
& \text { وما أولاَه للمعروف . }
\end{aligned}
$$

رُنجا
ويقال هَ بَانْه ه وذلك أَنه إنما يُقْصَدْ

وََيْر الأنْرِ ما الْتَقْتَتْتَ منه
 وقيل : الابدبى منسوب إلى دَبَرَ البير الالى يعجزه عن تحمل الأهـال ، كنلك هذا الرأى يمجز عن حمل عبء الـكفاية فـ

الأمور


197.

يقال : هى أَرْنَ السير وأتَبه للظهر ،
ويقال : هى كف ساعة وإتعاب ساعة . قال مطرف بـ بن عبد الهُ بن الشِّخِّرِ لابنه لـا اجتهد فى المبادة : خير الأمور



اللام - يمنى المـالJ الالنى لا يبُتُتُ مع
صاحبه مثل العارية والمتأَجْرَ، من قولم :
 أنـ يقوم وينتقل ، يقالل : إيَّكَكَ وصَدْرَ

الجملس فإنه بجلس قُقْة .




- 1977

الأرض
يقال : شَخَبَ اللبنْ واللدمُ ، إذا خِّج



والشُخْبِ بالضَ الاسُ
وأحلُ المثلِ في الحالب يكلب ، فتارة

فيحلب في لإلناء .
يضرب مثلا لمن يتكلم فيخطىم:مرة
و وصيب مرة
( 19rV - ثَرَّابٌ بَأَقْعُع

أى مُعَاود للأمر مرة بعد مرة ، وأصنه





فـ معهر بن زراشد .



يضرب في الدحِّ على إعانة تَنْ لِك

إلى غسل رجليه بعد النَّعْ والمهيئة للانتواء


بعض مُقَطهاته يشكَو قومه :


رِجْلُ الدَّجَاَحَهِ لامن عِزِّهَا فُسِكَتْ
, لا مِنَ النل حِيصَتْ مُقْلَحْ الْبَازِ


أى :لا يُّعْ ، يعنون الُمْرْرَ لأنه



المــير ، والإخة : الرّقيق ، وي
. العوانل

- 1950

رَمَّدَ




رضى الله عنه أنه مَرَّ بدارِ رِّهـل عُرِ
 الملامى ، فقالل : شَوَى أخولك حتى إذا أَنْضِّهَ رَمَّدَ


 مقلوب شنُنـة ، وفى المديث أن هر قال لابن عبـاس رضى الها عنهم حين شاوره


 وقال الليث : الأخز الأكر كر وكمرة خَزْمْاء تصر وترها ، وذ كا أخزم ، وقالل : وكان

 بضرب فـ قُرْب الشَّبَّ
19rs



وشَرِيَة : امرأة .
 المُذْنِبَ فيه من البرى: .



ومنه تول زهير :
هتى تَكُ فِن فَّدِيق أو عَدُوٌ

 شَطْره ه وقد مر فـ باب الحا،

$$
\text { . } 19 r \text { - ثِطَ حَعٌُ دَعْدٍ }
$$

دعد : اسم المرأة يُصْرَف ولايُصْرَفَف،
قال الثـاءر :

م بَتَفَفَّنْ

يضرب في قدم المودة وثبوتها
ـ شَدَّ لَهْ َزَ

ومعناه تشمَّرَ وتَأَّبَ
19MT - شَرِقَ بِلرِّيِ
أى ضره أَرَبِبُ الأشياد إلى نَعْعه ؛لأن
ريقَ الإنسان أقربَ شی، إليه .
 قال ابن الككبى : إن الشـر لألبى أخزم




أبى أَخْزَ



في المنى : أَى لَطَّونى ، يسنى أن هوّلاء
( 19\&1


فـ الطلب
 كى نـــيع اللنحر ، يقال : أغار فلان إغارة




بضرب ف الإسراع واهدجَّةَ .


ومن تول الراجز :


19:8


أن صاحبَ الثلـ لتم بن نلقان ، وكان مو







$$
\begin{aligned}
& \text { وبشتن من وجه . }
\end{aligned}
$$


ولزومه .

النَّمرِ
يفرب لمن يؤمر بالجد والاجنهاد



",


ضَبْ كَّبة، ، وذنبُ غَفَّى .

-198.

ويورى 》 بأن الز بد بالترّ طيب"، "


(1) سوى أنها خشتة.

19£V
بالنَّبْل
أُصهه أن رجلا من بنى فَزَارة ورجلا من بنى أسد كانا متواخيين ، وكا الا را راميين
 جديدة ، ومع الأسدى كنانة رَّةَّهُ ، فأْجَبته
 أرى أنا أم أنت ؟ فال الفزارى : أنا أرى أرى












 ولم يرد البـيثَ ، كا أن الأسدى أَراد رَّىْ الفزارى ولمَ يرد زَّيْيَ الـكنانة قلت : وممى المثل شغل فلان عن

عليه لِمع فيه لُقَمِ ، فلما أقبل عَرَتَتَ المكان

 موض بينه ، والثرج في غير هذا الموض :


 وأراد و أن أنسير! كانت فيه أن به ، يمنى أن هذا النى أراه الآلن هو الذى قبل هذا كن لو أن أسيمرا موجودة . يضربن في الشيُّين يَتَشَابهان و يغترقان فـشى، .
1980

 وحقه أن يذ كر مسه الظل ، ألى شُجر برف .
بضربَ لمن له مَنْطر ولا َحْْر عنده .
1927
وهو النى يَكُطْ الراعية بُعْنغه .





أى أثراً حسنا


$$
\text { . } 190 \text { - شُخْبَطَعَحَ }
$$




الشُخْبُ ، ، وهو أن يسـهط على الأرصن
فلا يتغغ به .






يضرب للشى: الذى هـو هو فی .لـك
الإنسانـــ يَضْرِب بيده إليه متى شام ؛
وكذلك إن كان فَكَ ملك مَنْ لا يمته منه، ؛،

"190r






 كمانته

ور يب من هذا بيت المالمبة :



- 192
- إذا فَرَّق بَحْهُم








تاوا : وأصل هذا أن الحاديْ ين يكونان


إضرب مبالًا نكل فرّة .


1959
وذلك أنه قَلَّلَ "م

 ظلمته ، وهو أعذر منـك . قالوا : إن أول من قال ذلت عا كمر بن






كـبَ بار .





 مشَةَ وذلا ، وفى كل ماتقدم ضَرْبَّ من من الالن ونوع من المثة ا 190V




$$
\begin{aligned}
& \text {.يضرب فى انتهاز الفُزصَة . }
\end{aligned}
$$




وتال آخر :

الشُر يبدوْ فی الأضـل أْضْرَهر

والخربِ يلحق فيها الاكارهُونَّكا

 يضرب فی اجتناب الذم وانشر ، قاله أبو عبيد
وهو بيت أوّلُه :
 وزءوا أى هذا بيت ثالته الجن ، وَيِلى :

بل هو لَبِبد بن الأبرس هو
 قال أو عبيد : هذا مثل مبتذل عند


 هو تارك ك الفَنْل ، ولاعتب على من حخظ
 قال : وهذا كالمثل الذى لأ كمْ بن صَيْفي : ربَّ لأُم مُلم ، يقِول : إن الذى يلام
 له ، وقال أُو عمرو : الشححِح أُغْرَر من

أى الْقَ الشُّرَّ بمثا ه
بضرب لمن لايصالحُ إلا على الالذل
1977 ـ الثَّرُ لششَّرِّ خُلِتَ
 - 197V

 جَلَبَا إليك ماتكره ، هال أبو عرور : أبشثّت
 وكان عثيل أعرج
يضرب هذا للرجل يقع في أمبِمَم للخروج منه ، فيقال : اضطررت الهى نفـك ناجتهد ؛ فإنك و إن كنتعليال إذا اجتهـت كنت قَبِّنًا أن تنجو

- 1971



 إليه ، وهو سمنه وحسن حاله .
1979
 أَحَيْحَة بن المُجلَّح لابنه :
. 197 - أَشَوَار عَرُوس تَّىَى



يضبرب عند المزء. .
1971

والثبر القُرْبان النَى يقرب ؛ ومعناه قرب . فتعرب
يضرب اللذى يُجاوز قدره .
1977

ش
. الشفْرَا
 ركب فرسا له شقراه ، فِسل كَلمَّا ضربها
زادته جر يا .

يضرب لمن طلب حاجةَ وجَعَل يَدْوْو
من تضابُها والراغ نمها
و وا ما ه صِلَّة ، قاله أبو زيد .

بضرب للمرأة إذا كانت سَهِكة:ارِّيُ؛ ويقال ذلك للفاجرة أيضاً .

اتُدْدْ حَحَزِ كَكَكَ لِلْوَوْتِ

وقد يَنْتِى ه .





وكهُلْ النى يُظَنَ به.
I9VV




يفرب في ضيق الميثة وشدتها
19VA

 إذَا كَ كَ كَ


 من الرأس إنااستقل الوجه، ، واحدها جلى ،



إِاَ حَسَلَ بِوَادِيكَ



 إبقاطُ الـرفِ الأول من الجزء الأولم من
اليت ، وفيه اختلان بينـم •


لا يقدر على الباه .




 (1.
 لَزْزِ بِ بده .
 بفرب فـ حنظ الشرط يكرى ين

الإخران .

 والْنْرٌ : بقية اللبن . أى إدَّعَيْتَ على مالم أُفعل






بَ بِينًا
يضرب لمن لا يهت بشأنك ولا يأخذذه

ونى حديث أوبر عليه اللسالام أنه لما خرج من البلاء النى كان فيه فيل هـ : أى أى شَى كان أَثَدَّ عليك مِنَ جملة ما هَرَّ بك ؟

$$
\begin{aligned}
& \text { تأل : شمالتة الأعداه . } \\
& \text { - 19V9 }
\end{aligned}
$$

 الشثى كثـكا
(19A.
「ْ
الكَرْزِ

 الصـبر الن صبر ، وسووهه : أن يُبِطـَذلك $\therefore$ بالج
19 191
الَمْوْتُ
يضرب فى الداهية الدههيا: .
19AT


وإيثاره على نفسك ورولدك .
بضرب فى الحٌِِ على الإحسـان الى
. الناس


ع:ده من المعل ما يُمْره بِا فيه كَمْدة ، إما يأْمره بيا فيه طَيْشُ وخهة وميل إلى أخلاق
 . 199 ـأَشْنَ

فَتَعْيْهِ
ويروى (الَحْيَيْه ") وها واحد ، وأشأم
.
 أى غلمان شؤمَ ، يِاد أن شوّ
 صلى الهِ عليه وسلم أنه قال











يضرب لمن يَضُعْ ويعجز .

- I9AV



 لأن ابن عباس رضى الهّ عهما فال له اله حين



 وهو أن يُشَدَّ خذذا النـاتة حتى تَدِرَّ ، ويقال لتنلك النآةَ عَصْوب .
1919 زر كَبْتِهِ
، بضرب اللنزيق الـريع النضب
وللغادر أيضاً .


 فيها المُحم ، وعلى هذا فسر قوله :


 فــكن مسنى المل : شر الناس مَنْ لا يكون

$$
(, 14: S 1, F-Y)
$$

1997 ـ شَرِبَفَاَنَعَعَوَلَا بَضَعَ

ونتَعْتْ : أى شفيت غليلى يضرب لمن لا بسأم أَمْرًا .

وَشَهرْ مَرْهَى
يعنون شهور الر بيع : أى يمطر أولا ،

وأرادوا شهر ثَثَى فيه ، وشهر ترَى فيهِ ، ،
خنذا مَال :
فَيوَمْ عَلَيْنـاَ وَيَّمْ


 ترى النّى هو النـل .
1991 ـ شَعَبْتْ قَوْمِ شَمُوبٌ
الشَّبْ من الأخـدـداد ، يكّون بمهى


بين الناس ، أى تُفَرِّتُ'

1999
النُحَا


- 1997

إذا غَصَّ بِيقَه .
يضرب لمن يُوْتَ من مأَتْنَ
بَ
قالوا : هى مَمَفِدُ الإزار .

وسئل على بن أبى طالب رضّى الهُ تكالى

للأْر لا يُتَّلُ فينالونه .



وشرط النـكرة أن لايبتدأ بها حتى تخصص


جاز ذلك لأن المعنى مأُهر ذا ناب إلا شُرشّ،
وذو الناب : النبحُ .

يضرب فی ظهور أمارات الشثروخايله.

$$
1990 \text { ـ اشْدُذْ حُظُّىَ قَْمْتَكَ }
$$

هذا هن أمنـال بنى أَمد، وحُظُبَّي :
السم رجل .

يضرب عنـد الأمر بتهيـنة الأمر ،
والاستعداد ه .



وأم شبل : الأسد .
بضرب للمتكبر .



 الـكـلان .


(r•・ワ حَرَّان : من أرض الشأم ، و بمده :


وينْ

جِّمَادى : ببـارة عن الشتا، ، وجمودِ
الالا فيه.

الأورقات أَخْصَبَبَامَ أَجْذَبَ
 يقال : إن التَدِدِيَّثر الأطمهة، ، والرجل

شَوْنَ لا يُخْرِهِ من التحاسية .

ا Y . .


فيجمل كلحوض بصب فيه المصر ، والمُتير : الَّطلى بالتير
يضرب البخيل لا نَفْلَ عنده ، يعطى أحداً .
(Y••1

يضرب لتورم اجتمعوا على فُجُور وناحثشة

امرأة .


 الأمبات
يضرب لمن فز من أثر ، فوقَ ف شر

قاله أبو جابر بن ماليل الهذلن أيام هِمر



 هذا المولن ، فذهب مثلا .


 إذا لَّهَ في سيره .
قالوا : إن صياداً قدم بِحْهِ من كِسل

 العسل تطرة ، فوق عليها زنبور ، وكان


 على الـكلب فضر به بعصًا ضر باةِ "فتله ، ، نوثب صاحبُ الكلب على صاحب الحانوت 'أتهله ، ذاجتم أهلُ قرية فوتبَوا على صاحب الـَكَبْ فُقتَلوه ه، فلما بلغ ذلك أهلَ قر ية صاحب اللككب اجتمعوا ظاقتلوا م وأهل ج قر ية صاحب الحانوت تناؤا ، فتيل هذا المثل فى ذلك .
 -

!لا تليا خير .
. 9
Fain

$$
\begin{aligned}
& \text { رَنَعَ ، والحَلْعَع : السَّرَابَ }
\end{aligned}
$$

 . له
تَ
少

الaِّرَّام ، والخصبة : النخلة الـكثيرة الململ ،
قال الأبشى :

كَنَّ على أَنْسَهِهَ عِذْقَ خَضْبَهِ

والدَقَل : أردا المُر .

يفرب لمن قلَ خَيره ، ، وإن المتخرج
منه شی. كان مع تعب وشدة.

「 - Y• 11
الشُوَال : الشى، التليلُ ، والضًّار :
النسبئة ، والين : النعد ، والمُنى قليلُ النتدِ خيرّمن النـيثة .

خَيْر" من أن تَططه فتفتله ، وقوله (1 مَنْ لاتعاتب " أى لاتعاتبه ، ومن روى باليار أراد من لايعاتبك . لاتي

إذا حَفَرَ الثشِّتَا فَأْتْ شَمّْ

و K. MA
أَى مُوقِعة فَ الشُتهَهَ


أى أبغضتُهَّا من قبل أن تَّن إلى
يضرب للـَشْنُوْ
قلت : كذا وَجَدْتُ هنا الثل 1 ه من

 في كتب اللغة ، ويمكن أن ـُمْمَلَ على أن

 رفّه
ر Y. Y. شَغَرت : أى رفعت ، والباء فـى

》 هرجلها " زائدة . بضرب لمن ساعدته الدنيا فنال منها حَظَّهُ .

隹



قلت : وأصلُ من „ شَبَّ الغــلامُ

إثبابا ، أْى رفَهَهَ .
يضرب في لقاء الثىء نَجْأة


وذلك أن الناقة لا تكاد تَدِرُ با بلا على


يضرب اللغنى التجأ إليه مكتاج 1 P - 10 قيل : الشوق ههنا الثـقو ، وهو فتح الم ، فقدم الواو فـ الصحدر ، والنعل جا جا على

والز بير : اللعمة ، والأصع : الصهير .



- Y. 17


年
يضرب ف الـُّهُوْان الحر يصِ على . الطعام وغيره




 المسؤل شيثّا هو أَحْوَج إليه من السابّل .



وَاتَّ تِ تُوقَهْ

الأمور ، هال : وهو فی بعض كتب الــكـن


عن الثر، كانه قال : ابتق الشُر تُوقَهْ
شـ شَاورِ
يَخَشْوْنَ اللَ
هذا يورى عن عر زرضى الشّه عنه .

ما جاء على أفعل من هذا الباب

وكانت له ناقة يقال لهـا سَرَاب ، وكا كليب قَدْ حَى أرضًا من أرض العالِة فـ فـ

 جليلة بنت مرة أخْتَ جَسَّس كانتا تحت كليب ، غُرجت سرَّابُ ناقةُ البرين في

 ضَرْعها فولَّت حتى بركَت بغناء صاحبــا


 جَسَّاس بن مُرَّهَ بن ذُهل الشيبانى قاتلّ كليب، ،وكان من حديثه أنه كان البسوس


المستجِيرُ بَعْرِور عند كَ بته
كالمتجير من الرَّنضًاء بالنار

على قومه ، فنظر إليه أبوه وركبته بادية فقال

ومن أين تَعْفَ ذلك ؟

ما وراءك يالجساس ع فقال: والشَ لقد طعَنْتُ
طهنة" كتحمن منها بجابّز وايلل رقصا ، هال :

ثال أبوه : بُّس لمر الهَ ماجَنَتْتَعلى قومك!
فتال جساس :

فإن الأمْرَ جَلَّ عن التَّلَاحِى
فإنى قد جَنَيْتُ عليك حَرْبَ

فأجابه أبوه

فَالَ وَانٍ وَلا رَثُ السِّلَ
سألبسُ تَوْهَا وأذبْ غَنِّى

 والخيول ، وأزمعوا للرحيل ، وزكان هام بن الا
 كليب ، فبعوا جار يةّ لم بلى همام لتعلمه

وضَرْغُ يَشْخُب دمَا ولبنَ ، فلما نظر إليها صرخ بالذل ، خَجتج جار يالبَسُوسونظرت إلى الناقة ، فلا رأت مابهافَّرَبَتْ يدَها على ألى رأسها ونادت : وَاذُلَّه ، ثم أنشأت تقول :

لعرك لو أْْبَتْتَ فى دار مُتْهِذ







فلا سمع جساس قولها سكنها وقال :

 كليب حتى خَرَجَ كليبٌ لا يخاف شيثنا ،
وكان إذا خرج تباعَدَ عن المَى ، فبلز جساسا

 وحَقَّ صُلْه ، ثم وقَ عليه نقال : يا جساس


 عليه ، فضرب به المثل فتيل :
 الـارثَ فعله قال : نع القتيلُ بيرير إن أضالَّ بين هذين الغار ين قتله وسكنت الـرب به هِ وكان الحارثُ من أحلم الناسِ في زمنانه فقيل له : إن مههاله قال كليب ، فلما سمع هنا خرجَ ع بنى بیر مقاتلا مهلهلا و بنى تغلب ثائراً بِحجِر وأنشا
يقول :

قَرِّبَ مَرْبِطَ النَّهَامَةِ مِنِّي


قَرِبِّا مَرْبِطَ النعامة رِنِّي
لَرِحَتْحْرْبْ وائلِ عن حِيَّهِ



الـارث ،وكان يقال للحارت : فارسالنعّآمة ، ثم جع قومه والتق و وبنو تغلب على جبلّ يقال له قضة فهزمَهمَ وقتلهم ول يقوموا لبكر بـهـها

- Y Kq

مى امرأة من بنى تَمْ البّ بن ثُعلبة، كانت

 أحدا ، وسوَوَها فَحَلَّت بِيْا ، فنظر إليه مَ

ل大مر ، وأمزوها أن تسره هن مهيلّل، فأتمها

 سآل هاما ما قالت الجارية ، وكان







 بمكهل لنـوته : مادهاكن ؛

 يُكون لتغلب على بكى ، وكا وكن الحارث بن







 ياغلام ؟ قال : بير بن الحارث بن عُبَاد ، ،

أيشرد عليك ؟ فتال : ألا منذ أُسلمت _أو منذ قَيَّه الإسلام ـ فلا ، ويَّانَّعِى الأنصار أنه عليه السلام دعا له با بأن تسكن غُلمته ، فسكت بدعائه ،وهجا رجل دبنى تيمالهَ فقال :


وزعوا أن أم الورد الَعْجَاْنية مَرَّتْ في سوق من أموات العرب ، فإذا رجل يبيع
 النحيين من شَغْل يديها ثم كشَفت ثيابه وأقبلت تضربُ شقَّ استه بيديها ، وتقول : ي ي انارات ذاتِ النِّحْيْيْنِ
.
وهو أحد بنى غُغْية بن قاسط بن بِ هِنب
ابن أفْصَى بن دُمْمِّ بِ بِ جَدِيلة .


 وكان سبب ذلك أن مالك بن كومة الشيبانى

 ضَخْا ، فلها أراد مالك أسْرَ كَّيْن اقتحم
(1) الترة - بوزن عدة وصفة - الثأر ،

 أر يد غير هذا فأمسكيه ، فنعلت ، فلما شَغَلَ


مأراد وهرب ، فقال :
وَذَاتِ عِيَّلٍ وَاثِقِينَ , بَعَعْلِّبَ


بَنِحْيَنْنِ مِنْ تَمْنٍ ذَوَىْعَجَرَاتِ

هِنَ الرامك المدموم بالمُرات

 والمقرة : الصبر •
فكان لها الويلات من تركا بمنها


 ثم أسلم خَّات رضى الشّ عنه ، وشهد بَرْرًا ، فقال له رسول الهُ صلى الشَ عليه وسلم :







 وقد أبطأ هو وإخوتُ ، ، فتامت البارية

 فأخرجت رأس عرو أول ه ا أخرجت، ،

 معناه هذا آخر عهى بهم ، لأرأرام بعله ، فأرسلبا مثلا ، وضرب الناس يكمل الدُّهُمَم
 أصبح نادى : ياصَبَاهاه ، فأتاه قومه ، فقالّ :




 يغزو بنى غُفَيلة حنى أَثْنَ فيهم ، فبينا مو
 قَد نزل عيه حت أتاه فقال : من أنثو

 وأر بعون بيتا من بنى تَعْلب بالاقطانتِين ، يتنى موضها بناحية الرقة ، فسار إليمنم الزيَّبَّن

كثيف عنزوسه ليبزل إليه مالث ، فأوْجَرَه






 بلَطْهة عرو وَجْهَك ، وجَّزَّ ناضيته وأُطلقه ، ،
 عليه رجل من غْفَيَلة يقال له جَوْتَعة ، وقد








 منه ، فلا تشبَّالحربَ بيناو بينك ب، هقالن :
 كنت ناءلا فأطلق هؤلاا الفتية الإين م
 منى ، يسنى أبام ، فقتلهم وجهل رؤوسهم فـ


r•r• - أشأَمْ مِنْ دَحِسِ











 القوم ، فلحق بهمحوط - وكان رجلا سیى










ومهه مالك بن كومة ، هال مالك : فنَعِتْتُ

 على عتيهي فسـبـت بجارية تقول : يا أبت هل
 وماذالك يا بنية ه هالت : رأيت الساءة فرّا




 كتابه ، والصواب (ا دوانس هي يقال :


 دَّكا إذا تع بعضبا بمضا ، وأنثد : خَيْلًا تَدسُ بِيهُ بُ بِلا وَبَبُو رَحَاِلِّلَِا ذَوُو بَمَرِ

أى ذرو حزم


 الانى عَّرَ نآة صالِ كليه الـلام ، فأهلك اله بنعهل ثُورد

أصول الميطان ، تدور ث تندسّف جوفبّ،
 وُقال الباحظ: إنه ضرب من الحَنَا كبَ
 الليث ، وله ست عيون ، فإذا رأي الذبابُ
 يخطى، ، و يقولون فـ سن الرجل: البن العشّر

 أسعى السـاعين ، وابن الأر بعين أبطث
 السبتين بؤنس المليسين ، وابن السبعين أحك المـا كمين ، وابن الثمانين أنمعغ
 وابن المأه لا لاه ولا سـاه ، أى لا رشٌ
 وهى دو يبة هـراه تظر غِبَّ المطر ـُ


أحد بنى إنسان . وكان من حديثـه أن بنى جِتَّمَ بن معاو ية أسهلاو قبل رجب بأيام يطلبون المُعنى


 وأخرج اللا ، واشتملت الرم عكا ما فيها ،
 داحسا لذلك ، والدَّحْس : إدخالْ اليد بين
 فقال : هذا ابن فرسى ، فـكرهوها الالشبر ، ،

 خيث يقول:



هو غنّل لبنى عوافة بن سعد بن ز ، منَأة بن تيم ، وكا
 الأمهات والنَّنل ، ويقال : قاتـر انمر دجل


 زع ألأصمى أنه دابة مثل الحِرْباه ، تمترض للراكب وتضزب ذذنبها، وقالوا :
 ليث عفر ين دويبة مأواها التراب السهل فـ
 ساءة ، قالوا : وهو البي ، ونال بمغهم : إن المنث ثمرة سوداء متنتة ، وزع قوم أن منشم النم امرأة .
وأما اختلاف اشتقاقه فتالوا : إن مَنْتِم امعم"موضوع كسائر الأمماء الأعلام ، وقال آخرون : مَنْتَمَ الم وفعل جها الما

 آخرون : هو من نشم إذا بدأ ، يقال ها نـثم في كذا ه، إذا أخذ فيه ، يقال ذلك فـ الشر
 ثهان " أى طهنوا فيه ؛ فأما كَنْ رواه مَشْأم


وأنا اختلاف سبب الملّ فإنما هو فـ قَول مَنْ زع أن منشم إمع المرأة ، وهو أن


أيدَهم ن طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في تلك الحرب ولايُوَوَوُا أو يُقْتَكُا ، فكانوا إذا دخلوا الحربَ بطيب تلك اللمأة يقول

 تمتل به زههر بن أبى سلى حيث يقول :

نهاره حتى أخذها ، وخرجت بنو أسد و بنو ذيان غارّين ، فرأواT آثار مهيرة فقالوا : إن



فقال شيطان يذ كرشؤمها :




وءَّضْتُهُ فَ صَرْ أْظْنى يَزِينَ
سِنَان كِنْبْرَاسِ التهانى لَهْنَمُ
وكنتُ لها دُونَ الرماحَ دَرِينَة

و بينا أَرَجِّى أنْ أوفَ غَنِيَةُ

r Y•TA
ويقال ه أثأَم من عِطْرِ مَتْشَ
وقد اختلف الرواة في لفظ هذا الاسم '
ومعناه ، وفى اشتقاقه ، وفى مبب المثل .
وناما اختلاف لفظه فإنه يقالْ : مَنْشُم
وتَنْمَ ، وتَشْاْمَ •

وأنا اختالف معنـاه فإن أبا عرو بن
 آخرون أنه شى، يكون ف شُنْبُل المطر ،
 بهازوجُك، فذهبت مثلا . وقال ابن الـكيتب العربُ تكنى عن الحرب بثلاثة أشيـاء:
 والثالث : برد ظاخر ، ثم حكى فق تفسير
 مكارب " إنه كان رجالا من قيس عَيْلَانِ


 أول بن لبس البرد المَرْيِيَّ فيهِم ، وهو أَيْنَا كناية عن اللدع ، فصار جميُ ذلـك كنايةً

عن الحرب .
-r.ra قالوا : إنها كانت خَبَّازة ، ومن حدينها


 على رأسها ، فتناول رجل منهم مْن رأسنـا

 إنك ما أردت بـا فعلتَ إلا أَّبنَ فلان ، رجلِ كانت فى جواره ، فثار القوم ، فقُتِّل ينهم ألف إنسان .


وزع بعضه أن مَنْشُم كانت امرأه
 قولم (» قد دقوا بينهم عطر منتّم هِ لأنهم





 أى من شَهَّمن طيبها . وزع آَخرون أنه

 حليمة هو اليوم النى ســــار به المبل فقيل :
 اللحرب بين المارث بن أبى شمر بلك الشام ، و بين المنذر بن المنذر بن المرى با القيس ملك العراتق ، وإنما أضيف هذا الايوم إلى حليهة





reqr

 يتلس ويتقم ، نتـأموا به، ،وتطريرا منه؛ ؛
إذ كا لا يمترى منازلم إلا إذا إنوا ، ، فسـوه غراب البين ، ، الاليم كخافة الزجر والطيرة ، وعلموا أنه انفا


 طيرةً عن الأنعى فـكنوه (ا ألبا بصير ه هـا وكا

 ومن أجل نشاوْمهر بالعراب ، الشتقوا من




 قال عنترة :

 وتال غيره :
وصَاحَ غُرَابِّ نَوْتَ أَعْزَادِ بَاْنَ


- • •
 يتطير منه للإِبل فيو طير عرقوب ؛ لأنه

يعرقبا


 يا ياطب ناته: :









 خطَّ خاطّْه فرأى فـ ذلك ما ما يكره فال :

 هذا اللفظ ، كانه بها ينظر إلى ما با بريد أن
 على النداه ، ألى يابابى عيان أظرِرالبيان .


وقالُ آخر : .


فهذا إلى الـاءر ؛ لأنها إن شاء جهل




 الصَّا غــده صبابة ، والجنوب اجتتابًا ؛



أهل الهل
وذكر بعضُ أهل المعانى أن نَعِيبَ
 وأنشد قول جرير :




وقول ابن ألجى ز بيمة :






وقال آخر :
تَغَنَّ الطَّأَرِّانِ بِبَبْنِ سَلْمَى



وقال آخر :

تَحَامَتَانِ عَلَى غُصْنَنَنِ مِنْ بَاْنِ




فهذا نَّطُ شهره في الفُرّْاب لا يتغير ، بل قد ـزجرون من الطير غِيرّ الإُرَاب على

 تالل الشاءر :

 وقال آخر :

سَلَّام ولم يمتلَّ فيه بأ كزُ من هــنا ، قاله
قلت : روى أبو الندى ا أشأَم من


فذهبت فی الأرض .
ع


وزع أُو عرو الشيبانى أنه هـأل الأعراب

 و إنَا لقب بَيْهَ بنَعَامة لأنه كان شديدَ





 ‘

وَمِنْ فَرَقِ الصُبْعِ
والأصلُ اللامُ ، فال الثّ تعـالى (قلى
أعوذ برب النلق ) يعنى الصبحَ ، ويقال :
وهذالملثل ذكره أبو عُبيد القاميُبن ()

* أنشدوا فـ النغيق :




 فيقال عندها 》ا نَعَبَ بشر a هال : ومنهم منيقول هانغق بينه وزهير دنهم وأنشدله:

 وقال من احتج الغراب : العربث قد تتيسن بالغراب نتقول : م فَ خي خير لا يُطيرُ غُرابه ، أَى يِّع الغراب فالح يُنفَّرَ لـكثرة
 فتال الدافعون لمذا القول : الغرابي في هذا

المثل السَّوَاد ، واحتجوا بِّول النابِّ

 أى تَنْ عرض هم لم يمكنه أْن ينفر سوادم لزعز وكثرّهمه

يعنون النانة ، ومى مشئومة ، وذلك
أنهار بعا نَّرَت نذهبت نى الأرض . وهدامل


 والماه بالمال، ، ولككنى أخرلك يا يا أْير المؤمنين
 ولا أثبه الأخوال والأعمام ، ه كال : ومن


 لأنه وُلد لسبعة أشر ، فلا خرجا تالن له
 عليَّ حمر النم ، فقالل له سو يذ : وأنا والش ما يسرنى بِوَّابك إِياه سُودُ الْنَّم

وذلك إنه يبتلغ البَضْعَه المظيهة من







 لاستدارته رغيفا ؛ وحومل: امرأة من المرب

 منمول ، كانه من مَفْلُوق الصنح، ، والأصل
 جعلت النلق الصبح نeبه ، كما قال ذو الرمة حَقَّ إذا ما الْمَكَلَ عن وَجْهِهِ فَلَقَ
 فإما أضافه في الملل لاختلاف اللمظاين
 فـ هذا حديث ، وذلك أُن عُبَيد الهُ



 على عبد اللـك بن مبروان ، وألثاه بين يديهِ ، فسَجَدَ عبد اللاك ، وكان بِيذ الهُ هذا يقول بعد ذلك : مارأيت أعْجْزَ منى أن

 يوم واحد ، وكان يجلس مع بـد اللاك على


 البر.ر بع عبد الملك ، بلُلس على الـكرمى




 قالت : خير زورج ، أحسن الناس خُلقًا ، ورا ،
 بيتى خيراً وحِرِى أِرِا ، إلا أنه يكَنثى أمرأ صعباً ، قد ضِقْتِ بِ ذَزْعَا ، قالت : وماهِ أهو قالت : يقرلَ عند نزول شهوته وشهوتي انخرى تَتى ، فقالت حُرَّيَ : وهل يطيب نيك بغير رهز ونيغِير ؟ جاريتى حرة إن الم يكن أبوك قدم من سفر وأنا على سطح


 منها إبل الصدةَ نغرة تطهت عُقُلَّا وتغرقت فا أخذ منها بعروان فـ طر يق ، فصار ذلك

 والإبل نَرَت ، فا ذنبه

هو رجل من بنى قَيْس بن تَعْلْة ، ه
 جّل ينيكلا، ، نقلمت الناقة ، وتشبث ذيله

كانت تُحِيع' كلبة لما ، وقدذكرت قصنها فـ حرف البم



 ابن الـلمَ, وهو والى المدينة ، وقال : إن أنى السفيهة على كبر سنها وسِيِّى تزوجت
 فاستحضرها مروان وابنها ، فل تـكثرت لتوله ، ولكنها التفتت إلى ابنها وقالت : يإرذعة المار ، أنا رأيتذلك الشا الشابالمَقْدُود

 دونه ، ولودِدْتِ أنه ضَبْ وأنى ضُبَيْبتَ ، ،


 Bال :
فَاَ وَجَتْتُ وَجْدِى بها أَأُ وَاحِد

 كَاًَ انْبَعَتَتْ مِنْ قُوَّةٍ وَشَبَابِ وكانت نساه المدينة تسهين حبى (احواه

 من بين الحيوان خليلى ، الال ابن حرب : فتهنيت والشأن أ كون كلبا له لأحْرَزَ هنا

النعت منه . وقولم :

قد ذكرتُ تصته فى أول الـكثابُ


 ه أحتق من راكى ضأن ثمانين "





ما انتشر من أمرك .

قد ذكرتُ قصتهانى هذا الباب عند


تالوا : إنه كان يَعِفِ لإبله بظفره هيث


مؤخر كُورها ، فأتت به كذلكُ وسَطَ الحى ،

 , أفضح من جمالة ، وأرفع منا كا من جمالة ، ،
1-01 أَبْرَدْ مِنْ خَفَيْدَدٍ

إذا أمرع ، وتالل :

 ويال : أثرد من نهامة :

هو دابة تشبه الضبَّ ، ويڤال أيضًا



 تنبت بالستاب إذا نشأ فِا يقال .

قال حمد بن حرب: دخلتُعلى النَّابَي بالخرَّم ، فرأيته على حصير ، ، وبين يديه ثرابف إناه ، وكلبَ رابِّ " بالِّنا، يشُرب
 أردت بمـا اخترث ؟ فقال : امعم ، إنه

الأخغش : هى الرمل ، جعهل من الْهِمَامَروهو الرمل النى لايتاسك فـ فـ اليد ، قلت : هذا وجه جيد ، إلا أن جمه هُمُ مثال قَّ


 ليفرق بين الواوى واليأى ، والمفسرون على



فلا تَزْوَى ، قال الشاعر : الْ


Y Y أَثْرَبُ مِنْ رَمْلٍ






 من تولك : شَهِيتُ الطهامَ أى اشَهُهيته .
 يقال : إبا كانت أْمَةُ هَدْوَانِ رعْناه ،
-Y•耳• أَشَدْ بِن فِيلٍ

ثال هزة : إن المند تَخْبر عنه أن شدته
وقوته بجتمان فنى نابه وخرطومه ، ، ثم زمعوا أن قرنه نابه ، وأن خُرْطومه أنهن ، وأوردورا


 الأسد بنابه ، بل يستعهلمها كا يستعـل الثور قرنه عند القتال والنضب ، وأما خر خرطومه
 ومقْتَل من معقاتله أَضضاً .
Y• Y - أَشَدَّمْنْ فَرس

هذا بيوز أن يكون من الثدة ومن وه الشَّدٌ أيضا وهو الَدَّو

هذا من الشأو ، وهو المَّبْقَ ، يقال :
شَأَتُّ وشَآَتْ .
س•





 المتنع أحدّ من أخذذه إلارفاعة بن مبرار ، فانه
 أحد من أصابب من ذلك اللاح حتى ماتك، وأما بُو مهاو يةً فهلـكوا بميمأ حتى ل بهنم دَبَّر، ، تال قِس بن الخَطم الأومى :

 - Y•V أشأُمْ مِنْ سَرَابَ

تقدم ذكرها في هذا الثبابِ أشأمُ مِنُوَوَنْ - Y.VF

" أختث من طَوَيْس "
© Y•Vr


وَ ( مِنَ الصبْعَ ") وَّا مَنْ

يعنون الجبل ، وَه مِنْْوَمِّ


- الشَّرَ

وكانت تَنْحَح مواليها فتعودُ نصبحْتُها وَ بَلا
.
屋


 خرارة ، فأدخلت رأسها في القدر ، فنشب رأسُها فيها واحترقت ، فضر بـت برأسها الأرض ، فـكسرت الفخارة وقد تَشَيَّأَا
 . بها المثلَ فی شدة شهوة الطهام

قالوا : إن أول من قال ذلك أعرابلى




هذا مـــل من أمثال أهلـلم المدينة ،

 بينى معار ية كلم عام أيام التمر والمُمر ، فيصيب طما من مَرَابدم ، ولايتغرض أحد له ، فإِإِا
 وقيل : إنهكن يق =لىآطام يثرب، و ويقول : (1) القطر - بكسر القانب -النحان الذائب
r-VV



زعووا أنهكان يكـل الجَزُورَ
rova



بضرب فـ الأمر الطظم .
而
仿
"مَآنْنَ


ويروى النُجر .



أَأَزْنَ



وَ "( مِنْ هَنَّ" هِ .
وهو رجل




المولحوت


عَنِ البٍِِّ.



أى لا تَحْمِرْ خَهْمُ صغيراً .

يضرب فـ صَرْفن ماين الميد والردى شَرْطُرُ أَهْلُ الَجَنَّةِ

لمن يقول بالْمُرْ



الشَّبَبُ جُنُونُ بُرُؤُهُ الـكِبرِ

الباب الرابـع عشر
فُ أوله صاد

بنو فلان ، اللقبيـلة الأخرى ك، فقال كلى " صَدَقَنَ سن بكزه "ه
وقال أبو عرو : :دخل الأحنفُ على



 ذَبْحَ الحِمَان ، وم أنس طلَبَكَ ابلى آن







年
المَّبَاه : الصِّبا، إذا فَتَحْتْ مَدْْْتَ
r

 يضرب مثلا ف الصدق .



 فلما سمع المثتزى هذه الالكة ةالك (ا صدقنى






 فأنـكر ذلك، ثم أتاه آثٍ فقالٌ : بل غلب

- يضرب لمن يؤَرُ بالصبر على ما يكرْهُمها وتال المنضل : بلغنا أن أعرايـَ قدِمَمَ




 وبَمَّوا المىَّ وأُجلس الأعرابِ فى صَدر الجلج ، فلها فرغوا من الطهام ، ودارت الـكؤؤ ، وشربالأثرابِى ، وطابت

 له بذلك ، وكان لايَنْبَسُ الـراوريل ، فلما
 فاستحيا أن يكشفَ نْوبه ، وظن أن تلك

 واحترقت مذاكيره ، وتفرق القوم ، وارتحل

 الجمر ، فذهب تولم مثلا أيضاً .
- يضرب لمن م م يكن له عهد
تقَّ
ابنَ البجل : الصَّدَى ، وهو الصوت

و إذا كسرت تَمَرْت ، والمَّمامة : مصدر
 وهَمَّ عمره بإلفاد .

- بضرب الشثيخ يتصابـ


 يَدِ راميها لم بــع لـــا صوت ؛ لأنها لاتقع إلا في دم فـى صَمَّاء ، وليست تقع على الأرض فتصوِّتُ ، ومثله فـ جكــاوز المد

 طر يق الصوت على السابع حتى لايدخل

 كدم الدخول ، ويجوز أن يفالجهل المصاة
 الادم ، وولا ذلك الصوتت فـسمت . يضربف الإسراف فـف القتلو وكثرة الانم
- Y• 17 قال قوم : راوحَ يَتَار. الـكَواعِبِ
 إنى مُبَخِّرَتَكَ بَخْور ، فانِ صَبَرْتَ عليه
 قبضت على مَذَاكَيره فقطعتها وقالت : صَبْرًا ملى بَجَامر الـكرامَ .

اللطر ، ، يعون مطراً يستخرج الضضب من
وِوجَارِهَا .

مَارَ
هذا هن قول المزاء بنت تَمْرَة بن جابِر




 وهى المراء بنت ضرة ، فلما نظالر إليها و إلي




 كابراعن كار، وأنا أخت ضرة بن ضمرة،
 ثال : وأين هو الآن ؟ ؟ أما تعرفين هـا تالت : هذه كمة أمتق ، لو كنت أُلما مكانه
 قالت : هذه أُمق من الأولى ، أَعْنْ هَوْذة




ـُمُيبك من الجبل وغيره ، والداهية يقالْ لما ابنة الجبل أيضأ ، وأصلنّا الحية فها يقال ، يقول : اسكتي إنما ثكمهن إذا التكا م


تاتِّ لغيرك ، قاله أبو عبيدة .
. Y• A
يضربِ للزجل يطلبْغيره نِوِّرَ فيسقط

أى أْمكنك الضيندُ فلا تغفل عنه ، ألي : اشتْحِ منه

 وباع بِضُ أهله بيعةُ غِبَنَ فِها حين م

昷 لِصْْدَعَهُه

 الليل ، أى صادف الشُر شرَّا يُلبهب ، وهذا


هذا مثل تقوله العزبب عبد اشتـداد

فَسَرَّكَ أن يعيش بِّى بِّ
بخنٍ


تراه ينقِّبُ الآثاقَ حَـوْلا
ليأ كَّلَ رأسَ لقَانَ بَن عَا
r. 97 ـ صَدَقَتهُ الـُكْذُوبُ

يعنى بالـكذوب النفسَ .
يضرب لم يتهدّدُ الرجل فإذا رآه
كذَبَ أى لَّهَّ وجَبُن ، قالَ الشاءر :

فَلَهِّا ذَنَا صَدَقَتْهُ الـكَذْوبُ

كناية عن الأعداه ، قال الأصمىى :

للأعداء و إن لم يكونوا كذلك ، قال ابن قَيْسِ الرُّقَيَّات :
إن تَرَتُنِي تَغَرَّرَ النَّوْنُ مِنِّ

فَظِلاكلَ السُيُوفِ شَيَّبْنَ رَأَبِي

يقال : أصله الروم ؛ لأن الصُهو بة فهـم
وم أعداء العرب

عرو : أما والشُ لولا أنى أخاف أن تَكِيى
 فقالت : وأنت والهُ لاتقتل إلا نساءً أعالِيها


 فلها نظرً إلى النار قالت : ألا فتى مـانَ


 النار ، ولبث عمرو عامةَ يوِيهِ لايِدر على أحد ، حتى إذا كن فـ آخر النهار أقبل
 أنان إليه ، فقال له عمرو : مَنْ أنت ؟ ها فالل : أنا رجل من الْبَرَاجم ؟ قال : فــا جـا جاء بك إلينا ؟ قال : سطع الدخان ، وكنت قد


 أنه أصاب من بنى تميم غيره ، و إنــا أحرق النساه والصبيان ، ونى ذلك يقول جرير ير :


لِي هذا الرجل ، قال الثـاءر : (1) طوى - بوزن رضى - جاع ،
P. 99

يقال للبداهية والحربَ صَمَامَ - ملى ورّن



لـَدُوس بن ضباب :






على حالك ، قال إن أحمر :
فَرُدُوا مالَدَيْعُعْمْ من رِكَّبِّ

وفلما عبـارة عن الداهية ، ووال
الـكَكْتْتُ :


.
隹 - YI..



- Y•90

يضرب لمن يُشَارَعليه بَأمر هو أَلما بأنَّ
الصوابَ فى خلافه .
وروى أُو عبيدة بكصغى جِيه ـ بالصاد

أى يعلمكِ يمِيل باقمته الى فنيه ، كما قيل : أَهْدَى من اليذ إلى الفم، وروّى أبوز

يميل ويذهب إلى حيث ينعهه ؛ فهو ألعا به
وبمن يشفت عليه .


صَفَ الإناء وقرع الفناء .

- Y. 9 -

يقال : بَنْ طلب لـبره مبوضها فقد
أفثاه ، وقيل لأعرابِى : كيفِ كِتْتانك

$$
\begin{aligned}
& \text { لالسر ؟ }
\end{aligned}
$$

 يقال : تُدم المهلَّبِ بن أَبى صُفْرة إلى

 أنت تعرِ نعهة الشعلي غيرك ، وبَهلا بن نغـك .

$$
\begin{aligned}
& \text { يضرب للذى يُصيب مالأ وافراً ؛ لأن }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { إذا قَدَحَ نَا يُورِ }
\end{aligned}
$$

يضرب البخخيل يُنَأل فلا يُعْطِى ، قال



يمنى قام بإصلاح الأمر أهلُ الأناة
 إذا كَّ وذكر أن المسن البصرى لما امْتُقْفِىَ إزیحَمَ النـاس عليه فاَذْوْه ، فقال : لابد
 هذا الشنرط
مـا
أى صار إلى الخال المُيمة بمد الخَسَاسَة ، وتقدبر الكَلام : صارخِير سهام قُؤَبِسهِها وصَغْرَ القوس لأنها إذا كا طنت صغيرة كانت
† ْْنَذَّ سَهَاَ من المظيهة .

الفقير السيّالـالل ، والمرمل : النى ند زاده




يعنى المحاج بن يوسف

أى اصْنَ هذا الأمر لى صنَعَة من طَبَّ


التعب فيها
و إنما قال حَبَّلمزاوجة طَبَّو إلافا لك大لام أَحَبَّ ، وقال بعضهم : حَبَبْتُهُ وأحْبَبْتُ لنتان ، وتال :


وهذا و إن صح شاذ نادر ؛ لأنه لايبى
 من المضاعف فعلِ يتعدَّى إلا أن يشرك



 (1) نـــــــ فـ اللسان (ح ب ب) إلى غيلان بن شجاع التشيلى .

أَدركنه قُقِّلِ ومن قُتل أو مات ذهب قِّاه وخَكَتْ وِطابه من "تحلبه . ( YII.





 في المحار بة وغيرها ، لا أن توعِدَه ولا تنغذ
كلـا توعد بهَ .

竍 - YIIT


وأول من قال ذلك امرأة كانت فيم زمن


 المى ، فارتاب لِقأن بأمرها ، فتْبَعبا ، فرأى




 (1) الأم - بالتحريك -أهبر -





يضربب للرجل يَقْصِدْ الألمرَ فيصيب
منه مابريد
 الإصاخة : الـكوت ، والناشد : الذى ، والـى كَنْشُد الشىّ، ، والناده : الزاجِر ، والمِنْدَه :


(
أى انَكَفَتَ الأْمر وطهر بعد غيو بها ، وتال أبو عزو : أي انكشف ألباطلاُواستبان

الحق فَعُرِفَ


خَكَتْ، وهذا اللفظ كناية عن الهالكِ ، قال
امرؤ القيس :


قوه ها جر يضا ه أى بَآخر رَمَيْي ، ولو

## 昷 - TMIT






 الهو ، وكان بركب يوبا في الهيد فيركّنِّ

 فيتنان ياب سرادن ، إل الشنى ، وكان تابوس يومأ على الشراب نوقنا يابه النارَ














 .

 لالرأة :كذبتا ا أنا لـك با بأم، ولا لأيكا
 كياها ، وتعلةت باو وصرخَتْ ، فتالت الأم


 بينا ، فلها نظر لتهان المل الرأة عرنها نتال :


 وكيف قالت لصديتها ، فلا أثا با با بالا اتنكر








 وسترَّكا أن تنصرفا ، هالا : ن هـ ، هـكتب

 وأعطى كل واحد دنهها شيدًا ، خَزجا، وكان


 اتثيناه، ، فأبي طرنة عليه ، فأعطىى المتلمبُ كتابَه بعضَ الفلمان فُقرأه عليه فإذا فيه الـوأه ، فألقى كتابه في اللاه ، وثال لطرفة :









عَهْرَانة طَبَخَ المَوَاجِرِ لَحْهَهَا




وُقُونا لَا تَحُرُّ وَلَا نَسِيرُ
وكان طرفة عدوأ لابن عهه عبد عرو ؛ ،





عدَ عهرٍ فقالل :
ولا خَيْرَ فيه غيرَ أَنَّلهِ غِنى


يقلن عَبيبٌ من نُترَارة مَلهْها
له شر بتان باهتشِيٌ وشَرَبْةِ

كزن السلاح فورق شُعْتَهِ بَآَهِ



فلما تال له ذلك قال عبد همرو : إهن
قالل ما تالل ، وأنشهد.

* فليت كنا مكان الملك *مرو

فقال عرو : ما أُحَدُقَكَكَ عليه ، وتد
صَدَّة ورـكن خاف أن يُنْذِره وتدركى

البحر ين وهان -لى كتابولطرنة كتاب ، خرجنا حتى إذا هبطنـا بذى الرّكاب من



 وتَقْصَ القمل ، قال : أخرج خبيثًا ، وأدخِّلُ


 الحِيرة يَسْقى غنيمة له من نهر الحِيرة ، فقلت : ياغلام أتقرأ؟ ؟ال : نم ، قلت : اقرأ ، فإذا


 الصحيفة في النهر ، وذلك حين أقول :
 كَذْلِكَ أَقنو كَلَّ قَطِّ مُضَلِّلِ رَضِيتُ لها لما رَأَّتُ' كَدَارَهَا
 وقلت : ياطرفة معك والشّ مثلها ، قالل :
 قوى ، فأتى المـكهبَّ فقطع يدبه ورجليه ، ودونه حيًا .
بضرب لمن يَسْتى بنفسنفيَحَيْها و يغررها ( ) ( 1 )

 ومضى طرفة بكتابه إلى العامل فتّله . وروى عبيد راو يةالألعشى قال : حدثنى الأعشى قال : حدثنى التلمس - واميمه عبد المستِ بن جرير - قال : قدمت ألنا وطَرَّة بن المبد على عمرو بن هند ، وك وكا
 مشيه بين يديٌْ ، فنظر إليه نظرة كادت تمتلتهن من بلسه ، وكان عرو لايبتس ولا يضتحك وكانت العرب تسميه مُمَرَيِّطَ الحبِارة لشُدة







و إن قيل عَبْشٌ بالسَّدِرِ غَرِيرِ
بهَ الْبَقُقُ والمحَّى وأسْدُ خَفَيِّةٍ
وَعْرو بن هند يَعْتَدِى ويَكُورُ
ثال المثلمس : فقلت لطرفة حين قَنا :
ِياطرنة إنى أُخاف عليك من نظرته إليك ،



يضرب لمن أصلح با أفسذهغيره
－KII9





 يسأل حتى ثتم داود الدرع وقام كلبسها ،


－MT．
الْحَحِّةَ
أى مبة الناس إيَّا لسالامتهم منه يضرب فی مدح قالة الـكام م
全－TIT｜
． هنا الأمر لازماًله ．
 وذلك أن رجلا من بنى عَقيل كا كن


 تهاعن ، نقلن ؛ يأبا كليب ،
－YII乏
قالن الأصمى ：اللفضافِر الأمساه ．
－يضرب اللحاحع ：
（1）
 ويغهه ، وسميع لا بِسره ، أى يُسْع الحِسنَ

－KIM
أى نزل الأهر فَ قَرَّاره ؛ فلا يُستطاع عه

: والقَّرٌ : التَرَار . .

يضرب عند شدةٍ تصيبهمَ، أى ضارت
الثشدة في قرإرها ．
ويرّى »
تُرَجِيِّهاَ وتد وتَتَتْ نِقُرْ

－TIIV
أى أوقعنا بهم صبهاً ، فأخذوا الشّق الأشأم ، أىى صاروا أْماب شأمة ، ومى ضد －المِّ
屋
يمنى إذا أفـد البرد الـَكَلَاْ بَتحططيمه
．إياه أضلحه المطر بإغادته له اله
（1）


信
أى كختار الأنْبَلَ فالأنبل ، يعنى تُصِيبِ
，الخيارَ منهر
㢄



任
يضرب فى سَبْقِ المتأنِّرِ المتقدَمَ من غِر
الستحقاق
而
ذر المفضل بن مهد بن يسلى الضبى أن





أصبحت ، فيرف，رأسه فينظر فإذا الليل كما


 نفسك ، فا النى كرهت منى ؟ فقالت ： ما كرهُتك ، فكم يزَّلْ بها حتى قالت ：

تقوم فصدرة أم أسد، وأما إذا أدبرت فرجلا أم ضبع، وأنه كرهأن بيرب نهاراً فتأخذه


نت الايل ؛ فأصبح وتد استحرز ．
بضرب اللدالمى الندى يُخَّدع القوَمَ
MIT－TIT
أى أنه لا يدرى كيف يدبره ．ويفظه
－حتى يضيه4 ، يمنى السر
－YITE

كان قباً ه ．
يضرب غند الشدايأد والمشَّاقق ．


إذاكذَبَ، قال ابن الأعرابى ：الصاتع النّى
بصقع فی كل النواحى ، أى أْنَكُتْ نقد
ضلات عن المق ．
يضرب لمن عُرِف بالـكنب ．


يضرب فى حغ المال ．

يضرب لمن وجد شبئُ م يَطْلُبه ．
'لالدعاء: على الإنسان بالموت ، قال الأصممي :

 قلت : الصحتح في هذا أن يقال : الصَّدَّى الذى يُبِيبُك بِثل صوتك من الِْبَال وغِرها
 فيحِيبه فـعانها صَمَّ国 - YITV
 حوادث الزمان .

ينرب في انقطاع المودة وانتصنائبا - MIM9

 يلازمه ولا يفارقه ، ومنه حديث أبي أبى بكر



يأنمره بلزوم بيته .
وذلك إذا أصابت الناسَ سنةّ شديّة




كرهت منكأُنك خفيف|الحزّةَ ثقيلن الصدر، سريع الإر اقة ، بطىء الإفاتة، ، فلما سع ذلك

ـمثلا ، قالب الأعشى :

وحتى يبيت الةوم كالضَّيْنـ كَيّْة
 و إنما يقال ذلك في اللية الثشديدة التى يَطُول فيها الشُر ، ومهنى بيذ الأعشثي حتى - يبيت القوم غيرَ مَطمْنين

يضربَ لمن يَظْفَر بالبُى، الْنفيس ؛ لأن

رِ KIT\& الموْحوْ

التخلص مـه .
والَّوْحَولُ : المغلوب بالوَهَّل ، يقال :


 . الجماع
يضرب لمن انقاد لما كث .





 سليمان : لِيسها الجارَ بالجاركا يأخذ أميرُ الموْمنين ، قال :


- YIEY

 - FIEr

كذا أورده الجوهرى بالدّال المعجهة ، ورجدت عن الفراء غير معجمهة ، ثالل : يقال
 و (ע يجداه ه إذا تبين لك الأمر وصرح ، وقال ابن الأعرابى : يقال صرحت بـجـد وجدان وجـلـدان وجداء وجلداء ، وأورده حرزة فى أمثاله بالنال المعجهـة ، وألظن
 بانطائف لين مستوٍ كاراراحة لا خَخِّرَ فيه
 عن التصهة أُو الُمطةَّة . (Y) يعال للأمر إذا ا انـكَشَتَتِ وتبين .





سَاَّمة بن جَنْدَل :


 " حَرَّح الحق عن كَضِهِهِ هِ .
(

 قال الؤرج : دخل رجل رجل على سلميان




 الالست وهى لك ، فقال الرجل : اسْتُ



 (1) روتة - بضم الراء ـ أى حسنة.
.
الثرية والئريَّا : الأرض 'الندية، ، وما




يضربِ لمن حَمُنت هالُه بمد نقر وكثر





غيرٌ حاضر ، وخص الجِحاش ليـكون التختيف أبعد

حَيَّان : اسم رجـل ، والصَّبُوح:
ما يشرب عند الصبح ، وهو يكنح بشارْ به
لأنه سَّربها فـ غير وتهـا .

حِينها .
 طَالِقُ
يقال : ناقة صَبْتَى ؛ إذا حلبَ لبنها ،
والطالق : الناتة التى يتركا الراعى لنفسه فال


عليك وسيبد, لك .



"





غير أن يكون ه قديم ، و ينئدُ :
عَ
,




كَنْ سمهـ .


 يضرب لُن يظهُ جِدَّةٍ والناسن يعلون أنه ني• الكالل .

في البُر 'و غير ذلك ، فيبقى اللاه فين أيامَا م
يضرب للرجل يجتنبه أهلُّهُ وجـيرانه
لـوه مذهبه.
 الصُبَابة : بقية المـاه ثي الإنانا وغيره ، والْمَيل : الما يبرى على وجه الأرض يضرب لمن ينتفع مـا يبذل وإن

يدخل في حد الـكثرة .



 بضرب لمن نالل قليلا من طمع فـ كنثير
— Y
قال المُقنل : إن المرأة بِغِيًا كا كانت







 شكَوتُكَ إذ حلبت فــا بالُ هذه الطالتق صار ضَرْغُها كالشَّنِ البالى . بضرب للر جلين يعذر أحـدها فی أمر قد تَقَّلَّاه معا ولا يعذر الآخر فيه لاقتداره عليه إن عجز عنه صاحبه .

يَالْ : مَبَتْ بِلان وعلى فلان أْْبَعُ

 أراد امتعماتِ أْصبعك العَّتالة لى ، أى أى

 ويَّنِّتُ ، ألى أصبت هذه الآثشيا. والأعضاء






أنها تَمَوَدَتْ ذلك العـلَ
يضرب لمنيعيبك باطنكّ ويثنى عليك ظاهرآ
 يَبْصُتِ


فال : يفضرب مثلاَ للرجل "تزاه يِهل |
أى صُنَّاه وضاع


$$
\begin{aligned}
& \text { صآ\& - TIT }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { زيم القوم ، وقالل : }
\end{aligned}
$$

 حَتَّ تَّى كَ زُوَيْرْ

قاله شتير بن غالد لـا قتله فِرْار بن معرِ الضبى بابنه حُصَين ، ونصب (ا ضبراً "، هملى




 مَصَارِعَ السُوءٍ
يقال : صَنَع معروفاً واصْطنَع كذلكَ

فاعاله الوقوع في السوه .
.


"
ها نوعان من المى .
يضرب فى الأمرين يزيد أُحدُها على
الآخر شدة

أى ر. با يضر الصدقُ صَاخبَه
ماجاءعلى آفعل من هذا الباب


لأَنْتُمْ حينَ جَهِ الْقَوْمُ سَيْرًا


- YITV
( MI77
قالل ابن الأعرابيى : هو رجل كن فـ في
الدهر الأول من بنى ضبة ، وه اله حديث


 الحجالج ئأمره إذا فَرْغَ من أمر ابن الزُّبير


 ابن قيس بن أشْمَ





 وبودت وَخْرِى ، قالَ عبد الملك : مَنْ كان ، له عند هذين وِتر يطلبه فليتم إليهما ، فقام

 حست لى سوَيدا ، قال : عهدى به بهو


 إحدى أمهات مَرْوَان بن الحـي ، ، وكانت ،


أَصْرَ مِن عَوْدٍ بِنبيه جُلَّبْ
قد أَزَّ البِطَاَنُ فِيِّ وَالمقَبْ

قالل محد بن حبيب :كان من حديث



 بنت الأصبغ بن ز بان ـ وأم بشر بن مروان ،

 أخوالى بأخوالك ؟ قال بشر : وما فعالوا ؟




 تَنِيَّا وتمسِن رجلا ، فأعطانم عبدُ الملك نصف الحَمَالات، وضَيْنَ لم الصف البا








فَقِ أَبا سَيَّارَة


الالهم حبب بين نسائنا ، وَبِّنِّنْ بِين
 الثاءر :


حَحَّ


الرَّقَاتى يكتاران ركوبَ المهير ملى ركوب






 جَجَّاراُ فى الأرض أو أكون من المِّسدين ،


 أقل الدرابِّ مَؤنة ، وأ كئرها مَمُونة، ،






فقال له بُـر : اصْاصْرْ ، فقالل :

أَأَقْ بَوَا





كان جيدَ التوامَ والأكتاف

 ابن الأعرزل ، وكان له همار أسود أباز الناسئ



(1) إنْ


(1) فی أصول هذا الـكتاب
 هث

كلصفيحة أُطرافعيدانالصفيحة الأخرى




 فزعم أن النـأس فى أول الدهر حين كانوا








لا مِنْ تَنَوطهِ هِ

 والواحد تُنْوِّة ، وتال هـزة : هو طأر


 إلي حتى تدخل اليد فيه الـلم المبعم















فى إناء. .

قال أبو اليقظان : أبوسَّبَارة أُولُ من سَنَّ فى الدِّيَة ماثةُ من الإبِل .

 الالِيدى : فى وويبةٌ صغيرة تَنْبُ الثنجر
 مى ديّيبة مثلُ نصن عدسة تَنتُبُ الشُجر
 المنكبوت منخرطا من أعلاه إلى أسغله كن
 باب ثرّبِ تد أزمت أطزافـ يديانه من
－YIVE

 بعضهم（1）نظماً فقال ：


واللوذعى ：مثل الألمى ، واشتقاقُةُمن




 الأُمور ، من الحوز وهو الَبْمُع KIVO
 الرملة ، يكون ينْهنا رَضْرَاض وحَصَى صغار

ور






والضَّخَك ، والضَّرَبْ ، أيضًا ．


فيه من الِّيْقَة في هل المسل ، قال الـاءر ：







عرنت ، قال أْوِ وَجْرَة السَّهُدي ：

 قلت ：قوه（ ما زلن ）يعى الأنُنَالتى وردت الماء（ينسبن）جسل الفعلَ لهن لأنهن






 فيه ياض وسواد ، أى ：باتت الفطا تباثر

 يكون أفراداً ثلاثا أو هـنـا ．

ثم قال : : إلا أن بِض الناس فَسَّرْ على
وَجْه مُطّرد ، فقالل : الحر باء أبداً تستقبلُ




الرمِيَّة ، قالَ الشاءر :

هـ










وهو إنا يُحْلْبَ فيه ، و (ا رَيْتَ هِ يريد به

قالوا : هو مأخوذ من قول الأخطلى :



لُـَاَبِ جَرَادِ فِيْ الْفَلَةِ يَطِيرُ
鲀 - YIVA




قولم حكية عن الضب :

* $\overline{\text { * }}$


جلدها ، فالبرد أُخَرُّ هلا .
—

النىى قبله ، يعنى مهف غنَّ من عَيْن وحِرْبا
بجر باه.

قلت : إمايكايكون هذالو قيل (امن عين




أَلم أَسَكِ الْفَوَارِنَ يَوْمَ غَوْلِ





أى صَوْلَه ه هال المرد : يقول إذا رأيتّ


إذا كشفتهـا ، أى أهم رأونى فأزدرونى


قلت : هنا من قول الفرزدق :






"أَصَ - TIAV
هذا مثل من أثمال أهل المدينة سـار في
صدر الإسـاملم ، والمتمينية : المرأة مَدَنية

رَ وَ وَّ

هذا من بول الثاءر:
وَلِ ماَحِبَانِ



屋

وعَقَر الـكلبَ، هاله مزمة .

قلت : وتال غيره : صال إذا وثَبَ








 ,

وما رواية هزة .

 يِسف ، وكانت حين عَيْقَتْ نصراً تَحت الُلمِيرة بن شُمُبة ، واحتجوا فى ذلك بكديث

 ويقول : قالل أبو بكر كذا ، وسمعت أبابكر
 فقال له الحجاج : أعند أمير المؤمنين تَكَكْىِ أخاك المنافق ؟ لا أم لك ! فقال له عروة : يا ابن المتمنية ألى تقولْ هذا ؟ ؟ لا أم لك !


وعائشة رضى اللّه عهن وكا قالو1 بالمدينة (رأصب من المتمنية ه)
 أن نصر بن حهانج لـا ورَدَ البصرةَ أخذ الناسُ يســألون عنه ، ويقولون : أين هذا المتتى الذى سَيَّهُ عمر رضى الهُ عنه ؟ فنلب هذا الاسم عليه بالبعرة كما غلب ذلك الابيم على عشيقته بالمدينة . ومن حديث هذا المثل أن نصرأ لــا ورد البصرة أَزْله مُجاثع بين مسعود الشُلَّى


 الآخر ؛ بلازمة بُجَاثع لضَيْفه ، وكان بجاثع

عَشَقت فتَى من بنى سُتَمِ يِقال له : نَضرْ بن ، حَجَّاجِ ، وكان أَحْسَنَ أَهل زمانهَ صُورَ


 ذات ليلة بياب دارها ، فسمعبا تقول رافعةً
: كَعَّرِيَهَا
ألا سَبِلَ إلى تَخْرٍ فَأْرْبَهَا

فقــل عـر رضى الشا عنه : مَنْ هذه





 ذنب لى فى ذلك ؟ فقال : صدقّت ، الذّنْبُ

 ابن مسعود الشُكَى : إنى قد سُيَّزَتُ المتينَّ


 . مثلا تالل حزة : وزعع النسابون أن المتهنية




شَّهِدَ منهها النجوى حيث لو أَسْنَدَدَتْ مَيْتَا ابلى صَدْرِهَا


يتردد في عليه حتى مات فيها .

المَّلَ : قلَّة الخير
يضرب لمن لاخير فيه ، وذلك أن ألملح
إذا وقَعَ فـ المـاه ذاب فلا يبقى منه شنيٌ ،
 زوجها قَدْر ومْتْزِ





وَ " ( مِنْ عْودِ الضنّعْ " .
(1) القلبة - بالتحريك البـاه ، والمهبأِضا





 فقال : وما الالنى كتبت كتهه ؟ نقـالت :
 وأنا ، ما مذأهذ أها بطبق ، فقالت : أصدقك إنه كتب كَ تغلُ أرضَ

 ودعا بغام من الـعتَّاب ، فُقرأ عليه ، فالتفت إلى نَرْ فقالَ له : يابابن ع ماسِيَّرَكَ






 .

 فبادرت بهـا إليه ، فم يكن به نهوض ،





جِذْلِ الطِّمَانِ "ِ

- T197


ظَلِيم" "و " " مِنْ


- Yا9A


هصَعْ
(Y)




و (ا مِنْ نَقَلْ صَخْرٍ "و ومِنْ
قَضْمْ تَتّ هِ
،
و " هِنْ بُلْبُلٍ "
هذا من الصفِ ، والأول من الصَّفَر
.

و (" يَنْ صَيْوَنٍ "

صَارَ إِلَّ مَا يِنْهُ خُقِقَ
يضرب للميت


 صَبَعَهُ الشَّيْطَانَ

صُورَةَّالْمَوَدَّةِ الصِّدْقُ


بضرب للوضيع رـرتغ
 يضرب لمن عرف بسلامة الهدر .


 سواه الـبيل ، إذا مال عنه ، وضلَّ المسجدَ

يضرب لمن يُعْنَ بَأْره ويعِدُّ حِجَّةً
.
"ْ
هذا أمر من التضحية ، أى لا تَعْجَلْ


أى امُتزع ، و يقال : ضَحِّ رويداً تدرك ،

زيدُ النيل :
فَكْوْ أْنَ نَصْرَا أَصْلَحَتْ ذَاتَ بَيْنِنَا



 وها حَيَّان من بنى أسد.

أىى هَبْ أَنْ عَقْلها ذَهَب فَآْن ذهب بَعَرْها
بضرب ف استبعاد عقل الملم

- Y - V V
. يعنى الجُقَابَ


—r


 غنفًا ، وأنشد


وnعنى المثل بَبِيَّةٍ على أخرى .
وr H.

وذلك أن الزَريبة تَّزم مِّى الحِيَاض عند

بسبب إبله ، ومنه قول المحاجِ فـ خُطْبْته

ضَرْبَ غرائب الإبل ه ه قال الأعشى :
كَرَّنِ الَّرِيَبَّ وَسْطَ الحِيَاِِْ


مايمكن •

 الدِّرْ : ولد القأرة والير بوع والمرة وأشباه
 فقال : الاليل طو يل وأنْتْ مُقْمِرْ ، فأرسلنا




الألعلى ؟ فأرسلما مثلا .





ونصب (ا ناجزالهعلى الحالـ.
َ




 المتكرة لأى شى هى ؟' قالن : للا كم ، فقال الأندد : قد أمنت حوافره ، فقال : أرأيت

 أذنيك هاتين المككر:تين لأى شىءه ه ؟ قال : لكذباب ، كاله : أرأيت بطنكُ هذا لأى شي؛

يضرب لمن يكتىي عليــك فَيْمَاود مَ竍

تَبْغْغُ وَتَمْبْ •

وإن رَغْمَمَ أَنْهُ .

ونصب العلبة على المصدر ، كأنه قيلى :
 مِلْ العُلْنَة .
品

لبطن من حسن التدير.
.
مِنْ صَهِّكى
أصهل أن رجالا كان فـ عِصَابة يتحذنون ، فضرط زجل منمه ، فضحك رك رجلمن القوم، ، فلهـا فاستغرق في الضخكك ، خِل لاكلكا أسته

 !


（ YTMA


وفى ضده ：صُلْبُ الْمَـَا ．
寝


لايكون ، وللنى يَعِدُ الباطلَ ．

．المطرِّقَ
أى إذا أنَّكَّكَ إنسان فليكن أكْبَرَ منك
．



 يضربلن لايقدر من الانتقام إلاعلى صِياح保 يضرب لمن لا يُرْمَقْ هو ولا أبوه

الْأَعْهْجَلُ .

يضرب العدو ، أى نتجاهِد حت يموت أَعْلُنا أُجا



هو ؟ قال ：ضَرِّطْ ذلك ، فملم أنه لاغَنَاء عنده ، فانترتَهُ ． يضرب لا يَهُولُ منظرُ ولا ولمتنى وراءه
－MTIE
ولَا تَدْرِى ما قَدْرْ اُسْتْهِ
يضرب اللنى بُنَرِفُ فُ الثى ．

يضرب لمن ألقاه الخيرُ الذى كان فيه
－
気

حا السائل استبهانما نفال له ：صَرِّحْ ها تا تريد
 يضرب المساواة في المك大فأة بالأفعال ． وثال يونس بن حبيب ：زع بعضُ

 القَدْح لايتعرض لإضاءة غيره ، كأنه يعول ：



لأن الإضاهة أ كثر من القدح
－MYIV

.


ويقال أيضط (پ ضَبِّبْ لأخيك واستبقهه )
 يُظْمَه
بضربفى إبقاء الإخاء وتريّية المودة.


- وَقْرِي

 - مَوَاليها

 منها، والأرق : المية تَتْتُل إنا لـمعت . يضبرب من له هَيْبَة وجَاه ع لايسِم عليه جار ولا قريب.
ث !إرّمْ
 في ضُرُوعها . يضرب لن له ظاهرُ بِشْرٌ ولا يكون

يضرب لمن يخام غيرَه فـ باطل .
~

الْنَّفَّا .
(1) بضربِ لَنَّفَّا

على تِديّ هذا ضرط ، ،والنصب على المصدر:
أى ضَرِطَضَرِطَ البلةًاء.

يعنى لايدفع الوعيدُ عَك الشُرَّ، وإما

ينبي, عنك لا الوعيد " ه .
Co MTMA

البعير ، وخَجَّت : ضَجْرَتْ

فيطلب أن يخفن عنه فِزاذ أخرى .
[苗 - MTM
يضرب لم يَتَلَدَّ في أمره
(1) الفاج : الندى يفخر با ليس عذده ، والمقبق : المكثار .

والتَلَع ：الصخرة＂（1）العظيمة ، والضَّبَّة إذا كانت فـ مثل هذا المـكان لايقدر عليهـا صائدها ．


يضرب لالِحَبَن يحضُر الحربَ．
－YTE •

يضرب للمى الَّرْآة الـكَرِيم الُمْرْ

زآلَ الظْهُ
أى تضرط ضرطاًا ، نصبه على اللصدر،




－MKY
هذا مثل قولم 》 إن جرجر المود فزده
نوطاه هوقد مر قبل هذا
（1）الصواب أنالقلع جع قلعة ـ بفتحات－

ه－Mrro

 صاحب أموال كثيرة ．
يضرب لالضيع بستجير التويَّ فيحميه
 ، يقال ：ضَاَفَهَ يَيِيفه ، إذا أتاه ضَيْنا يقول ：لا يَضين الأسدَ إلا من قَتَله الدَهِلُ والحَدْبْ ．
يضزب لمن اضطر فغزرّر بنفسه
— HTMV
الضارب ：الناَقَّ تضرب حالْهَا ، ولم




 الحالبِ م ي يدر أن يحلب ، والتقدير ：هذه نوقّضوارب سِيقَتْ إلى ذى عَزْف بيده ليحلبها
يضرب لمن كُفِّتَ مايعجرْ عنه ．

الكَّاقى ：النـواحى والأطراف ،

ما جاء على أفعل من هذا الباب

حَدَث اللِّنِّ لم يزَزَلْ يتلَهَىَى








بآخَتَن لفظ فَال :











 - YTEA

 هن بنى عَبْشَمْ بن بن سعد هو وكان من








 القُوس ، والش أعلم : وطال بعضهم : عائثة بن غم بالغين والنون
،

يريد الجَمِن ، ، قاله أبو هرْور ، وقيّل :
 شينئٌ








 أهرأة أختارت زوجها رُدَّت عليه ، فاختلفن
 ناختارت سابيَاَ على زوجها ، فَنَذَزَ قَيس




- القرآن فى ذم وأد البنات .位
هو سِّنان بن أَبى هارْةُ المُرِّى .
وكان قومُه عَنَّفُوه على الجود فقال :







إنَّ الرزيَّيَ لا رزيةَ مثلبا


تدفها حَيَّةً من بناتها، قال هزمة : وامشتقاق


 فلت : هذا حك فيه خلل ، وذلك أن
 لأن الأول من المـتل الفاه ، والثـانى من المعل العين ، تُقول من الأول : الأول وأد يَّدِّ وَأْدًا ، ومن الثانى آد يؤد أودا ، اللهم إلا إلأن
 قالل حزه : وذ كر الميثم بن عدى أن أن الوأد كان مستعملا فى قبائل العرب قاطبة ، وكان يستعاله واحد ويتركه عشرة ، فأه
 فإنه "زايد فيهم ذلك قبل الإسالام ، وكان


 ودوسر: إحدى كتائبه ، وكان أ كثرّ رجالها من بكر بن وائل ، فاستاق نَ نَدَهَم وسَجَّ ذراريهم ، وفى ذلك يقول أبو المُمْرج اليشكرى :
 قالُوا ألا لَيْتَ أَدْنَىْ دَارَِِاَعَدَنْ







 وَأعرِضُ دُونَذَلِكَ مِنْ هُوَوِى

قال أبو الندى : أى إذا كان الصيْبُ
ورجع الناسُ للى اللماه ظظت بهاعى أيّي المياه
هي ، نهذا هو خديش أحد القارظين .



庣

لأنها إنا خرجَت من جِحَرَها
 ما يوجد فى الضب والورل والديك.


وزءت أثرابِ بنى برة أن سنانا لمـا هام استغحتلته الجن تطلب كرَّكا O.

هو يذ كَ بن كثّز ، واقتصنَّ ابنُ الأءرابلى حديثه فذ كر أن بسبيهكان خرو







 فقال : أما وأنا على هذه الحالة فلا ، ولـكـن أخرجنى م الخطبها فإنى أزوجكلا ، أنبى وتركه ومضى ؛ فلما انصرف إلى الحىى سألوه عنه نقال : أخذ طرينقا وأخذت أخرى ، ألمرى ،




قَتَتْ (1) فى القاموس أن المه (1) اعمر. بي





حرف الشين ، وتال :

تطيحِ بها فَ النْع عِيدَانُ بَوْوَقِ








و (ا من"صَبِ" "


وهو الصبح أيضاً ، وسميت الشّس




زع جمد بن حبيب أنها يدُ الجنين ،
و وال غيره : هى يد النانج
،


ويقال أيضاً :


- يعنون زُجَ الرُمْنح
" " مِنْ تَتْمْين "
أرادوا عَعْدَ تَسعن ؛ لأنه أضيق المقود
تال الشاءر :


وكِفَ يُرْجَّى بَعْدَ هذا مَالَاْحُ





وهو يت الزَّنابير .


الـ






فيا أوله bـl



 وقيل ：قدم أعرابقى على نصر بن سبيار ،


 قال ：ولَدَتْنى فالة ، قال ：رم مورحة：،




 نانة أبَّ ، فأعطاه هائها ．

"


الراجز :

وَصَاحِبْ مُرَامِتِ
عَكِ



وصار مَميمياً .

：الييب، ودار يته وفيه بقية من الود ، ، وقال ：
 وعَلِّتُ ما فَكُمْ من الأذْرَابِ

النسر ، فيجـجله فی جو بة في الجبل المذى هو

 حت هلـكت كا كبا إلا السابِ أَأَذَهْ فوضهـه






إِذَا مَامَغَى نَسْرِ خَخْوْتَ ابلِ نَسْرِ






رَيْبُ المَنونِ وَكَنَ غَيْرَ مَثِّلِّ
لَهَّ رَأَى لَبَدَ النسورَ تَطَاَيَرَتْ



قال أبو عيدة : هو لقان بن عاديا بن
لجين بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن








 ²،

》 ( ز


 فاحترقت ، فضر بتها المربٌ مثلا في أشعارها وأنثد لعنترة بن الأخرس الطأنى فـ مرية خالد بن يز يد :






و يستوى فيه خطابِ المذك والمؤث

المبرْ وانٍ الـسكيت :



الثاعر :





عَاذِلَ قَدْ أولِعْتِن بالتَّقِقيشِ

 وحذف حرف النداه ، وذلك لايكوز إلا في




 المععول ، لـكنه فَكُّ الإضافة إِدنَال الألفُ



نوح ، كأنه جهل عاديًا وعادًا المَّهْ رجلِ ،



 فاستحقر الأبعار واختاز النسور ، فلما لم يَبْقَ

 ولبد بلسانهم الدهر ، فلما انتضنى عر لبد رآه
 لينهض فلم يستطِعْ ، فسطط ومات ، ومات ،



، الإطزار : أن

 الثديدَ فابنك قويّ عليه ، قالِ : وأصلَّهُ أن رجلا قال لرامية كا


 يضربب لمن يؤنر بارتكابِ الأمبر الشديد لاقتداره عليه .

ولا يقال مُمِقّ، وذلك إذا تَمَتْْ ، والأبلق


والميريرتى ، فتشثل معاو بية بهذا البيت :

لمَيَدْهُ أَرَادَ بَيْنَ الأنُوِِْ
. يضرب لما لا يكون ولا يوجد


عهنقل الضب : كرشُهُ وهو بِمُى من
أمعانه فيه بميع ما يأ كه
بنرب مثلاً فن المواساة .

يونى الحـيَّ
يضرب للمفــكِّ الداهى فی الأمور .
قال المنلس :



الْقَرَى




فلما تطع منه الألف والنلام نصب على التطع .

. وصواب
وتال أبو عبيدة : الَيْشُ ُ أن تخلط صونًا حدينًا بنكث صون عتيق تم تطرته ، أى




جَاءَتْ بُمَّ شَبَتْتْ
قال الشرقى : أولُ مَنْ قاله المرأة تالل


النعهان بن المنذر - وانمُهُها هند ، وهى صاحبة
 أدركتْ ورأتْ ، فأخربته ، ثم قالت : كنا
 بوَسْقِ من طعـام ومانِّة دينارٍ ، فقالت :

فشبعت .
 يضرب للرجل يُفِلت فَزَعَا بعد ماكاد

- يقع • طYV.

قال أبو هزو : أى بعيذ بُن نعيد


أصل ولا قدم
( FTVA
سَكَا وَقارَا


ذلك a أى أمَرُّ من ذلك
يضرب لمن لائُدْرَكُ شُؤْوه .
(الطَّنْ ـَظِأَرُ

"عَ
يضرب فی الإعطاء على المَذَافة ، أى أى

~~

أى أطيبُ ما يُمْضَ صَيْهَآنية ، وهى





 الـغَرَّا أُطْقِ كَرَا، إنك لن تَّى ، قالن : يصِيدونه


 بضده من الـكَرَى ، قالن : و يقال للواحدة


 .

 ويقال أيضاً :



- YYVO





أَنْحَحْتَ فَ طَبِبَتَكَ
- Y K

وقته ، وقال :
طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلاَتَ أَوَانٍ

قال ابن جنى : من العرب كَنْ بَكِفْضُ
بلات ، وأنثد هذا البيتَ
.

طائه ه هإذا كن وَوَورا .
(YY91


CMar
أى اطلع عليه إنسان .
يضرب فى التحذير .
- MMA . الأرْنَبَتِ

الضب ه .
يضر بان ف فالوالاماة .

إذا رماه بداهية من الككلام ، وهو من

قلت : يروى هذا على وجه التثنية ،
والصواب (الأَأْجَلِنَنَ) على وجه المُع ، ، مثل
 والعرب بَّمع أُماء الدواهى على هذا الوجه
- للتأكيد ولالتهو يل والتعظا التم

إذا تفرقوا فَ وُجُوْ شَتَّ ، قَالَ الأسدى :


位
,


, الطعن يصل اللى اللاح والملد
耳َ


 الملل وا كتــاب الثناء .
而 - M9A

اطوه على غَرِّه ، أُى غلى


على ما انْطَوَى عليه ورَ كَنَ إليه .



 فى أفواه الناس ، وفي هذا حث بكلى حُـْنْ
القول والنعل . . . .



 وقاولوا : معناه طالت غيبتك ، قال إلقطاني :


أراد : وإنَ طالت بك الَئَبْةَ ؛ فلهِّا
 طيلَّة فأنث فعلها على هذا التقدِرّ .













—697


 وجعل الطأطأة: متلا لتـكين مابمرض هـها . . يضرب

 من الإطلاق ، وهو ضِد التقييذ ، يقال :
-


ومنه قولِ الرٍاعِى :

ومعنى المثل طلما تمت الإنسانن بغناه .


هذا قَ يب من قول العامة : مُدَّ رِجْلَكَ
على قدر الـكساء .
يضرب فی الحث على اغتتام الاتتصاد


وها الـكثير الآباء إلى المد الأك كبر ، و يمدِح

أولاد الرَّتَّ ، وينسب إلى الضمف ، قال
الثاعر


وقال فى الطرف :



(r) هو دزيد بن الصمة
 مِنْهُ فِ شَقْ
الحَوْصُ : اللحِياطة في المِلد ، لايكون

عَيْنَ البازى ، وحُصْ شَقَّ كَْبَكَ ، و يقال :



 يضرب لمن تناول من الأثرما ليس له با بأهل


 الالعورل : أى طاعتك النساء ، والطاءة لاتكون نفس الندامة، ولـكن سببها كاكنه

 r. ب.

 وهذا كا أُشَده الرِّ يَاسْى :


فَيَحْدِثُ الواصِلِّ الأْنْنَى مَوَدَّتَهُ


فحُذِفَتِ المبرة ، الالتق سا كنان أحرهم｜

 وِيُوَع موضّع لا ، كقول لبيد
 أى لاالمحلم، ،وفى هذا المثل وصع موضم
 ولا يوجد ، وهذا على طر يقالمبالهة ، يقولب：

 ． و يروين（》 عن ضيره＂）وقالَ بعض
 طَرْفَ على قلب
多－THII




 فيكون المعيان واحداً
一 تَ
 شينا قد أمكنك ．


ومعنى المبل ：أولح هـذا اللمهدو بالوقيعة
 يضرب لمن ليحتر مكاسن غيرم ،ولايكون
له منها حَظ ولا نصيبـ .





 ايضرب لُن يظلم مَنْنلا نامرله ، ولا ．
N

 لا تَظْفَرْ بُه ثانْتِا
ـي









ما جاء على أفعل من هذا الباب






 الرأس والطن المإْ ، والتامرر أبضًا :





 في اليان ميتا.
OMAN
 تتحرك

 نتعيش إن سلت من الذَّرً .


KTM


 وبقال للإِنـان إذا أَرْط فـ الطرل :
ظل النعانة ، ويقال : نالان ظل الثـيطان ، ،
 يقال ذلك للنى بوجه التوة . عاء وذكك لأن الثرفاء لاتانرف القدلار


 , وذك أن المقاءا لا تِرد اللاء ؛ فيقرون : إن

花
 يبرض وبطرل عــد انتثاره ، لـكنـنم
 بجوده



-
هو رجل من أهل المدينـة يقال له

 سآل أو السـراه أبا عبيدة عن طَمَعه، ، فقال : اجَتم عليه يوماً غِلْمان من ِِلْمان المدينة
 اليلمَة ، فقال لم : إن فـ دار بنى فلان



 هناك فَاذَزْه.

وكان أشعب صاحبَ نزادر و إسناد ،
وكن إذا قيل له حدثنا ، يقول : حدثنا سان


 بنت عثان كَفَتَه وكفلت مسها ابنَ أبَ الزناد فكانيقولأشعب : تُ بيت أنا وابنأبالزناد
 حتى بلغنا إلى ما تُون ، وقيل لـائثة : هل آ آنَّتِ من أَشْعْبَ رُشْدَا ؟ فَالت : قد أَسلمُهَ منذ سَنَّة فـ البَ

وَلأنْتَ أَطْيَنُ حِيِنَ تَعْدُو سَادِرًِا
 السادر : الراكبُ ,أشَه ، والجنانُ :
القلبُ ، والتَدُرح الأقرح : النبابِ ، وذلك


قرحة .
MTQ - أُطْشَشُ مِنْ عَغرٍ

الخَنَز بِ، والِِفْر أَيضاً : الشيطان ، وهو العفر يت أيضاً .
.




وَأْذْكُهْا إذَا تَنَحَ الصِّارِّ
شr






رماغُه وفاظ .


 جنازِة يتساران إلاَقَّزَّتُ أْن الميتَ
 كمه إلا أظنه يعطينى شيثّا .
وقال له ابن ألبى الزناد : ما با بغ من
 كَكَحْتُ يبتى رجاء أن يغلط بها إلى •
 فقـل : أحبُّ أن تزيدَ فيه طوظا ، قال؛ :

 فتبهه أ كثر من ميل حتى علا أنه علكّ .


 فتلت : الكخذب منا كذا من الزاهب 3 كذا منه ، فُزل الراهبُ وقد أنَظط، وقال :


 على قلبك من الطّم شى. يكون بين الشكُ , واليقين إلا و [ أنا ] أتيقنه .



 اليومَ يخاطبِ رجها وتد ساوَتَه قوس بندق، ، فقال : بدينـار ، فقال : والهة وركّ كنت إذا رميت عهـا طارًا وقع تَتْوِيَّا بين رغيفِن
 قال مصعبَ بن الز بير : خرئج سالم بن








 - إلى أى بحار موقور من كل شی : والغلام فقالت أى : ما هذا الفلام ؟ فأُشفت عليها بن أن أقول : وهب الى ، فتموت فرجا ،
 قلت : لام ، قالت : وما لام ؟ قلت :ألف،
 و ونامي ؟ قلت : وهب لم غلام ، فغنى






＂اللَّيْل＂
位

، YTS\＆
و（پ من شَهْرِ الصَّوْمِ＂و（ا مِنَ




ويقال أبضاً ：


الَا

اللّوع
وهو الشُّكَك ، وقد تَرَّقِل ．

هو رجل من أهل الـكَوفة مشهور
 وسآثى ذ كره مستصصى فـ باب الواو عند


قد مر ذك كره فـ باب السين عند قو قولم


قد مر ذك كرْ والاختلافـُ فيه في في باب


！با قيل هذا لأنه يطمع أن يمود إليه
ما ما
LA

فضرب به المثل ، قال الأخنس بن شهباب ：


－．
كَن
هُ
هذا رجل كان معروفا بإِلْنْتْفَ الطب

إمولحن


 ومد يدَه هإلى طعامه ، فينا هو يأِ كل " إذ


الظّع الـكاذب يدقُ الرقبة ، فذهبت مثلا.






اطَرْحَحْوَفْرَحَ
طَعْيَلِّلِّ وَمْتْرِحْ
. يضرب اللفُوْوُلى


 وطر يقِ الأْضْنَ على أَمْحَابِ الْقَلاَنِسِ ط طَبَّلْ بِمِرِّى إذا أفثّاه

طَوَاهُ طَيَّ الرِّ2ِّاك


طُوُلْ بِلَا طَوْلٍ وَلَا طَأَلٍْ








فh أل

تولم ٪ الطمن يَظْأُر ه .
يضرب لمن يُحْل على الصلح خونا .




نظرت إليها بعينى وأنا على الماه ، فتحهالَفَا فلما
 سذا ماء عِاق . يضرب مثلا في المدوالى ، قاله أبو معرو



 وها مستعار لالحيبة والأمر المطلما من عَنَاتق




 شديداً ، ويقال : القامح النـى يَرِدرُ الحوضَ ولا يشرب
يضرب في القناءة وكتان الفافة .


 انـكثافِ الأمر وظهوره ، يِّال " فَضَحَحَ




أى تنام
بضرب مثلا النَخِِّّ الفارغ من الأمر
 قالوا : كان من حديثه أن رجلا بيــا




 وخرج فنظر فق الأرض فلم ير شينّا ، فكذب
 استـكرت من أمره شيئًا : مادهاكُ يأ بأبلان؟


 ونودع اليوم فإنى قد أشقفتُ عليك ه ه قال :




 فقال :لا ، والش ماكانت عندى امرأة ،






 قاله المنذرى ، وقال الآخر : الظّنه اضْطَرَّهُ



قالل الأْمَى : الدَنَبَ الصُلْب، والضَّرْع ابنَّة من الــكِرِش ، وظن الرجل تطهة من عتله
وقال عز رضى الهُ عهه :لايميش ألهد

وقال سُلمِالِ بن عبد اللـك : جودة


بلا لسان هجنة ، ولـكن بين ذلك.
وه


بالايلل ، وقيل : بالنهار
يضرب للارجل له بِيمَا حَـَتَة ولا خير
 قاله حَتْنِن بن خَشْرْ



隹 - TMO\&

 وذلك ها

يضرب في اختلاط الaوم وتساو يهم
في الفساد ظاهرأ و باطنُ
男 - MOT
يضرب عند انعطاع مابين الرِجلين من
القرابة والعداقة .
وكن الرجل في الجاهلئية إذا قال لامرآته "


 بقره ها أى عياله وأهنله .

- YHOV
 ها به ، قالما رجل غابَ لهأخّو و بقي له إخورة

اَبَامْ هِل
.

 يكون فـ رجل الدابة وغيرها ، وتوله (يعوده)

من الميادة .


بضرب لمن ينُّر يك ولا يـاو يك
Y Y Y - ظِلَّلُ صَيْ: مَالَاَ تِطَارَّ
الظّالِكَ : ما أُطلك من سَتَّاب وغيره
واللراد به هنيا الـس اب .


سَوْور
ماجاء على مأَععل من هنا الابَابِ


$$
\begin{aligned}
& \text { وَخَلَّهُ ها ـا وأما قولمُ : } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

فلأنَّ كلَّ شدة يلقاها ذو جُحْرْ من
المية هوي يلقى مثل ذلك من الورل، ، والوَرَّرْ ألطف بِّنًا من الضب ، وهو يمَوى على اللميات ويأكلا أكالًا ذرياً .

部

وتنلبه عليه ، وكذلك قولم :
—





قال هززة : وهذه الأبيات منقولة من
حديث طويّل من أهاديث الأعزاب .



قالل هزة : له حديث من أحاديثهم
طويل تركت ذك كا 0

 أنه جَرَى ذكرْ فِ العرآن فـ قوله عز وجل

 إلى سيف فارس في دولة الإسلام ، وأن
 لا في بخر فارس • "

قد مر ذكره فق باب السين عغد قولم


لأنه يسأل مالا يقلمر عليه، ولألكّ بقال
( أعطاه حم الصبى " إذا أعطاه مكاشاء
重 - YTV7

قلت : قد قال بهضهم : هذا شاذ أن

قد كثر أمثال المرب وأشهمار الشعراه
 الذنب ظلا "و " مستو2ع الذنبُب ألطّل "
 أشعازه غَى ابن الأعرابى أن أَعرابياً رَبَّي
 :الأعرابى :
فَرَسْتَ شُوَهْتَتِ وفَجَعْتَ طِفْلً


فَاَ أَدْرَا
ْإِا كَنَ الطِّبَّعُ طِبَعَ سُوْ

وقال آخر :


وقال آخر :



فَ


 لأنه لايفارق الباه .
وrV9 ـ أَظْمَأُمْنْ رَمْ

و و
وذلك لــكثافة ظها . •
قلت : ليس الظظل نمل يتصرف فـ تُلَأَيه ؛ فيبنى منه أفقل التفضيل ، وحته》 أشدُّ إظْلَالَا «، ، وقال :

يسى أسود؛ لأن ظل المجر لا يكون

كا

 إظلاما ، و إذا صح هذا فالبناه وقَعَ على تَتْهُ

وتاءدته.


و إنما نسب إلى الظظر لأنه يَسْتُ السارقَوَوغيَهِ

$$
\begin{aligned}
& \text { من أهل الريبة . }
\end{aligned}
$$

قال همزة : يزِعون دَعْوى بلا يِنة



ثَ ينَضون هذا بقولم ها أرْوَى من الْ

## المول入وت

قلت : هذا هسنى قذيم ، فإنه جاء في
مشهور شعر الجاهلية ، قال طرنة :



$$
\begin{aligned}
& \text { ظَرِينْتُ في جَيْبِ غُدَدْ } \\
& \text { إذا تكَنَّ مالا يَلِقُ به } \\
& \text { ظَلٌْ الأَأَرِبِ أَشَدُ تَضَضًا مِنْ وَقْ }
\end{aligned}
$$




نـأله ـ سبحانه ـ أن يمن بإكاله ، وهو حـبـنا ونم الوكيل \&

