


الكّأبالنلت والثناوثن



 -



تحقيوّودراسة،








مقوقالطبعحقوظة
الطبعة الأولى

$$
\rightarrow 14 \wedge 2=\$ 12.2
$$



للطعع والثـر والونهي
جـة - سوق الندى ت :
صiAr ب
.


الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً أمّا بعد / فإننى أقدم كتاب ( إكال الإعلام بتثليث الكالمام ) معققاً لنصه
 (ا فإن تثليث الكلم فنّّ تميل نفوسُ الأذكياء إليه ، ويُعْذر مَنْ

 الملتبسات بكشف معانيها " .
وقد اعتنى العلماء بالتأليف فِي هذا الفنّ ، ولعلّ قطرب كان ألّا أوّل
 كا يقول ابن مالك .

ولقد جمع ابن مالك مادةً كبيرةً في كتابه هذا حتى كان من من
 كلمة من كلمات المثلث المتفق المعنى والمثلث الختلف المعانى ، وهو

عدد لم يكتمع فـ غيره من كتب المثنث .





الفتح ، وعمد بن الساكن الطوسيى
 مدققاً كل حرف فيه وكل حركة ، بعد أن رجعت إلى مصادر المؤلف ، ورّا وعرضت مادّة الكتاب عليها واحداً واحداً . . وزيادة في تي توثيق النصّ
 كلمة في هذا الكتاب ، فلا أثبتها حتى أتيقن من صحتها قدر الجهد والاستطاعة
ثم كتبت النص مضبوطاً بالشكل ضبطاً كاملاً ، ونظمته تنظيما
يُسْهِّلُ الاستفادة منه والرجوع ع إليه .
وها أنذا أقدم هذا البحث مشتملاُ على مايأتي :
أوّلاً - الدراسة وهي في قسمين :ـ الا
1
ويحتوى على مايأتى :

أ ــ ترجمة موجزة لابن ماللك .
ب - مفهوم المثلث من خحلال أشهر الكتب التى وضعت
. فيه
جـ - وصفٌ لكتابي ابن ماللك الإعاملام المنثور ، والإعلام
المنظومة ، وهما اللذان يمثلان مرحلتين من جهود المؤلف فِي خدمة المثلث
توّجهما بكتابه الإِكَل

- Y القسم الثنانى : دراسة لكتاب الإِكال (عنوانه ، وتوثيق نسبته ، وموضوعه ، ومصادره ، ومنهج المؤلف فيه ، ودراسة أصواتية

للمثلث الوارد فيه ) .

ثانياً : تحقيق النص ، وقد عملت فيه الذى ذكرت آنفا .

والله المستعان
وفى الختام أشكر الله تعالِي على ماوفق إليه ، كا أشكر بجلس مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإِسلامى بكلية الشريعة بجامعة أمّ القرى على قبولم طبع هذا البحث سائلا الله عزَّ وجل أن ينفع به

.

القسم الأول من الدراسة
ابن مالك وجهوده في خدمة فنّ المثلثات
i

سيرة الإِمام
عحمد بن عبد اللهُ بن عبد اللّ بن مالك الطّآئى الجيّينىّ

$$
\text { ( } \rightarrow \text { TVY - 091) }
$$

ترجمة موجزة
أحوالُ الأندلس ومصر والشام فـ عصر ابن مالك :



 الضوء على سبب رحلته من الأندلس إلى الشام ، ولإِلقاء الضوء أليضا لألوا على سبب انتقال الحركة الفكرية إلى مصر والشام فـ ذلك الكا العصر ، وسيُكْتَى فى هذا بما يُحتاج إليه .

ففى الأندلس ، فى أوائل القرن السابع الهجرى ، هَزَمَ النصارى

 فى أوروبا فجاءهم المتطوعون من فرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وقاد الناصر

 حسنَ التدبير فى الحروب ، فقد دارت الدائرة عليه ، ونقد معظم جيشه . وكانت هذه المعركة نهاية لدولة الموحدين فـد الأندلس ، فقد سقطت المدن
 الموحدين قامت الفتن والاضطرابات في جميع أنحاء الأندلس ، وطمع


أنّا ف مصر والسّام ، نقد انقسمت الدولة الأيوبية بعد موت
 وبعض أقاربه . ففى مصر كان الملك الكامل ناصر الدين الدين العادل (حكمها من 710 - 710 هـ هـ للصليبيين على حين كان خلانُه لإخوته الفائز ، والأنُرف ، والمعظم عيسى ، وابنه الناصر على أشدّه . أمّا فـ الشام فكانـ انـانت حلب مستقرة



تحت حكم الملك العزيز (عممد) ابن الملك الظاهر (غازى بن صلامح الدين) (זו7 - צr7 هـ) ، وابنه الناصر (صلاح الدين يوسف) بعد

ذلك حتى (70V هـ)

 التتار سنة 707 هـ وعاش فترة من سلطنة الظاهر بيبرس . لقد كانت حالة المشرق الاسلامى فی عصر ابن مالك - كا نرى - حالة فوضى واضطراب ، وخوف وترقب لما ستسفر عنه الغزوة التترية التى اجتاحت المنرق الإسالامى وقضت على الحلافة العباسية سنة 707 هـ ، واستولت


## (1) ابن ماللك

هو جمال الدين ، عممد بن عبد اللّ بن عبد اللّ بن مالك الطائُّ
الجيّانى .
(1) لقد تر جم له كثيرون - بيثيث لم تبق زيادة لمستزيد ولذا فاننا سنكتب ترجمة








 المنعم هر يدى ، مقدمة المعق (ص •


 الكتبى (ت \&







وهذا هو المثبت على غلاف كتابه (إكال الإِعلام بتثليث الكام ونى مقدمته ، وزا أورده بعض مترجميه (1 (1) . ومن مترجميه (Y) من أسقط اسم جله (عبد الله) 6 فنسبُه عندهم (محملد بن عبل الله ابن ماللك ...) . وهناك صورة ثالثة لنسبه 6 وهى (محمل بن عبل الله ابن محمد بن عبد الله بن ماللك ...) 6 وهى اختيار د. محمد كامل بركات ، نقالا عن اللدمامينى فی أول شرحه للتسهيل 6 وعن بروكلمان (') ، ودائرة المعارف الإِسل(مية (£) . وحتجة د. بركات في اختيار صورة النسبب هذه أنّ إسقاط اسم محمد (ليس بحجة كذكره) (0) . والحقيقة أنٌ اسم (محمد) مذكور فی نسب ابن ماللك ، ولكن على أنّه جدّ لعبد الله والد ابن ماللك . فقد أورد ابن قاضى شُهبة (7) نسب ابن ماللك هكذا (عحمد بن عبد الله بن عبد الله - مرتين (V) - بن محمد بن ماللك الطائى الجِيانى الأندلسى) . وذِكر إلنسب بهذه الطريقة 6 يجِل حجة د. بركات

-



. ( YV0: : 0) ( 0 (

- (ryr: l) (\&)
(0) تسهيل الفوائد ، مقدمة المحقق (ص 1)
(7) طبقات النحاة واللغويين (ص זr (1) .
- (V)
(المذكورة آنفا) ، غير كافية لتبرير اختياره لصيغة النسب التى أوردها الدمامينى وبروكلمان ، دون غيرها من الصيغ . ذلك أنّ اسِير اسم (عممد)
 (محمداً) جلّ لوالد المصنف . ونرى أنّ (ابن قاضى شهوبة) قد أكّد بكّ بكلمة
 لنسب المؤلف ، فقد ذكر د. بركات أنّ (ابن طولون) قد عرّف (بابن مالك) من بين أعلام مزارات الصالحية فقال هو (أبو عبد الله ، محمد بن

عبد الله بن عبد الله بن عبد الله) ثلام مرات ع وقد كنى ابن مالك بألى عبد الله ، ولقّب بجمال الدين ، فيما بين أيدينا من مراجع . وذكر الدكتور عبد المنعم هريدى أنّه في (هداية الائ السالك إلى ترجمة ابن مالك) لابن طولون ذُكرِ لقب آخر لابن ماللك
(1) (جو (جلا الأعلى)

وابن مالك ينتسب إلى قبيلة طّيء العربية ، وقد يستغرب ذلك - لأنّه مولود فى الأندلس - وهى البلاد البعيدة جدًّا عن موطن العرب ولكن من المعروف أنّ جيوش الفتح الإسلامى التى دخلت الأندلس ، كانت تضم أشتاتا من أبناء القبائل العربية المتلفة ، وقد استوطنوا الأندلس ، واتخذوها مقرا ومقاما ، ومنهم قبيلة طيى . . وطيى هذ هـه تنسب إلى (طيى - (جلهمة) بن أدد بن يشَجب بن عريب بن زيد
(1) مقدمة عبد المنعم هريدى على كتاب شرح عمدة الحانظ (ص

ابن كهلان بن سبأ ( () بن يشجب بن يعرب بن قحطان (Y) وهى قبيلة
 أما بلدة جيّان التى ولد فيها المؤلف ، فهى بلدة أندلسية ، يقول عنها صاحب معجم البلدان (؟) : (ا جَيّان (بالفتح ثم التشديد ، وآخره نون) ملينة لها كورة واسعة بالأندلس ، تتصل بكورة البيرة ، مائلة عن البيرة إلى ناحية الموف ، فى شرق قرطبة ، بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا ") . وفى الروض المعطار (ه) " ولكورة (جيّان) أقالي عدة ، هوطة ، وبها أسواق كثيرة ..... ولا أقاليم كثيرة ، وقرى عامرة ، وعمائر واسعة ") .

مولد ابن ماللك :
ينحصر مولده فـ جميع الروايات بين عام I. 1 هـ ، فقد تردد بعض مترجميه (7) فقالوا إِنه ولد سنة . . . 7 أو ا • 7 هـ ، واقتصر الصفدى (V) ، ، وابن تغرى بردى (^) على القول بأنّه
(1) جمهرة أنساب العرب (لابن حزم ع07 هـ) (هارون) (ص
(Y) (Y) نفسه (ص (Y (Y)
.


- ( 1 人r ص ( ${ }^{(0)}$


. الوافى بالوفيات ( C ( V )
. ( 1 (

ولد سنة (.7 هـ . وهنالك رواية أوردها صاحب نفح الطيب (1) عن
 ماللك ذكره د. بركات (Y) ونضينف إلى ما أورداه النص التالى 6 وهو ذو أهمية كبرى ، فقد قال ابن مكتوم (ع) : (ا ولد بِجيّان فى شهور سنة ستائة ، وقيل فی سنة ثمان وتسعين وخهسمائة ، وحُكىَ هذا عن الصhاحب كال الدين ألى القاسم ابن العديم (0) ، وهو الصححيح") . وهذا النص يرجح الرواية القائلة بمولد ابن ماللك فن سنة هوه هـ ، وقل ذكرها ابن المزرى (7) أيضا بقوله ( ( ولد بجيَّان سنة ثمان وتسعين وثمسمائة ، وقيل سنة ستّائة ") .

أسرة ابن مالك :

لاتذكر المصادر شيئا عن أسرة ابن ماللك فن الأندلس ، وهى تذكر القليل جدا عن أسرته في الشرق . وقد استنتج د. بركات أن ابن
(1) نفح الطيب (Y (Y : )
(Y) التسهيل مقدمه معققه (Y)
.
(६) ذيل معرنة القراء الكبار (ص •1) .



مالك تزوج من إحدى أسر دمشق فى سنة .عی هـ وبنى د. بركات رأيه هذا على (ا بجرد حدس وتقدير للظروف التى أحاطت بالرجل ..
 الذىى حدّده الدكتور بركات بزمن طويل ، كا أَّنّه ليس هناك مايمنع من أن يكون ابن ماللك قد تزوج من مكان آخر غير دمشق ، بل قد تكون زوجته مغربية من الأندلس أو من شمال افريقية . كل شىء ممكن فـ فـ هذ القضية التى لم تذكر عنها المصادر شيئا ذابال . وجل ماتذكره المصادر عن أسرة ابن مالك أنَّه قد أنجب ولدين هما : (1) بدر الدين (محمد بن عحمد بن عبد الله بن مالك) توفى سنة
(1) ד ד
(Y) تقى الدين الأسد (عحمد بن محمد بن عبد الله بن ماللك) (r) :
(ا كان طيب الصورة ، يقرأ بالظاهرية ، وله مسجد ود ودان شان شهود ، وضع له والده المقِّدّمة الأسدية ، وقد ذكر الصفدى أن وفاته كانت سنة 9.7 9 ويظن د. بركات أن صواب ذلك هو سنة

$$
\text { . } 709
$$

وقد توفى ابن مالك فـ سنة TVY هـ ، ودفن بدمشق

(Y) ستأتى ترمته فـ تلاميذ ابن مالكـ (Y)
(Y) (Y) له ترجمة فى الوافى بالوفيات (

- (ص)

IV

سبب رحيل ابن مالك عن الأندلس :

فى المدّة التى سبقت القرن السابع الهجرى كان علماء الأندلس

 الحال فى القرن السابع كان على غير ذلك فقد تحولت الـلـد الأندلس إلى أتون يغلى بالاضطرابات والفتن ويدفع إلى مغادرة البلاد ، على أنّ هذا لم يكن كافيا لتبرير هجرة العلماء من بلادهم ، اللهم إلآّ بعض من يَلِيغ
 قليلة . على أنّ السبب الهقيقى لهجرة العلماء من الأندلس فن ذلك ،

 وغيره إلى المشرق ، فقد كان قد بدأ خروج المسلمين من الأندلُ ولم .


 أخرى - تضاف إلى هذا اللسبب كانت وراء رحيل ابن مالك عن الأندلس
(1) مستفاد الراحلة والاغتراب ص (£Or) .

الحركة الفكرية في عصر ابن ماللك (1) :

لم تؤثر الحروب الصليبية والتترية ولا الفتن الداخلية فى مسيرة العلم فى العصر اللىى عاش فيه ابن مالك ، وإن كان الغزو التترى قد تسبب فف انتقال الحركة الفكرية من بغداد !لى الشام ومصر ، فزاد من النشاط الفكرى فيهما . كما تسبب الغزو النصرالى للأندلس فی انتقال جل علمائها إلى مصر والحجاز والشام . وكانت علوم النحو ، واللغة ، والقراءات ، والفقه والحديث ، والتفسير وغيرها تشهد نهضة كبيرة ؛
ولمت أسماء عديدة من أمثال ابن الحاجب وابن يعيش ، والسخاوى ، وألى على الشلوبينى ، والشاطبى ، والسِّفَيِي وغيرهم كثير وفى ذلك العصر اعتنى علماء النحو بكتاب (المفصَّل) للزمخشرى عناية كبيرة ، فنرحه كثير منهم كابن يعيش وابن الحاجب وغيرهم ، ولما وابن مالكُ نفسه نظم المفصَّل فـ كتاب سماه (الموصَّل فـ نظم المفصَّل) ، ثم حل هذا المنظوم ، فسماه (سبك المنظوم ، وفك المختوم) .

واعتنى العلماء إلى جانب المفصَّل بكتب أخرى ، كالكتاب
لسيبويه والمقتضب للمّبّرد ، والجمل للزجّاجى ، والإيضاح وغيرها .
اعتنوا بتصريف المازنى وشرحه لابن جنى وغيره .
(1) أوسع ماكتب عن هذا الموضوع كتاب (المياة العقلية فـ عصر المروب

الصليبية بمصر والشام) لأهمد بدرى .

وفى اللغة نجد أمهات الكتب كالتهذيب للأزهرى ، والصحاح للجوهرى ، والمجهرة لابن دريد ، والمكم لابن سيده وأساس البلاغة للزغخشرى معط أنظار العلماء .

وكان اتجاه ولاةِ وأمراء المسلمين فى ذلك العصر ، هو تشجيع
 والظاهريّة وغيرها ، وكانوا يضعون الجوائز ويغدقون على العلماء الماء ـ ومن ذلك مافعله الملك المعظم فى دمشق ، فقد جعل جائزة كبرى لمن يكفظ

كتاب المفصّل (1)

رحلة ابن مالك :
رحل ابن مالك عن الأندلس عما رحل غيره من علمائها فى ذلك
 وهرباً من الزحف النصرانى على بلاد الأندلس ، ومن الفوضى اللمائلدئ كائدة



 نعلم كَ من الوقت قضاه في هذين المِصرْين ، إلا أنّه كان فی دمشق قبل

(Y) على يد شيوخه (ثابت بن خيار) ، و(الشلوبينى) •

سنة YY7 هـ وهى سنة وناة الحسن بن صبّاح ، الذى أخذ عنه ابن مالك (1) . وهل نزل ابن مالكك دمشق قبل أن ينزل حلب ؟

اختلفت الروايات في ذلك :
فابن مكتوم (Y) يذكر نزوله في حلب قبل دمشق $،$ وابن المزرى
يذكر أنّ ابن ماللك (ا قدم دمشق ... ثم توجه إلى حلب ، فنزل بها
 أنَّ (ابن مالك) عند وصوله إلى الشام ، قد تنقل كثيرا بين مدينتى حلب ودمشت 6 ليلتقى بالعلماء ويأخذ عنهم . فلم يكن التنقل بين هاتين المدينتين بالأمر العسير • على أنّه هن المعلوم أنّ (ابن مالك علك أتم

 حلب نظم الكافية الشافية (7) ، ونظم منظومته فـ المثلثث المسماة (الإععام بمثلث الكالام) للملك الناصر (V) . وقد انتقل (ابن مالك) إلى
 ०7 ، ، .


. ( 1 ( 1 ) :

 الظاهر (غازى بن صلاح الدين - ت (ه

مقدمته على التسهيل (ص (I) (I) .
. ( 7 (
(V) هو الملك الناصر (صلاح الدين يوسف بن السلطان الملك العزيز عحمد بن = (V (V) YI

حماة ، وأقام بها ملَّة ، وتصلَّر بها وأِخِذ عنه (كا مر بنا) فيما ذكره ابن الجزرى . وأظنّ أنّ ابن ماللك قد أقام فـ وماة ولمد بعد سنة 700 هـ بضع سنوات ، فقد أورد ابن الوردى (1) مايلى : (1 وأخبرنى شيخنا ، قاضى انى القضاة ، شرف الدين هبة الله (r) ابن البارزى ، قال : نظم الشيخ جمال الدين الخلاصة الألفية بحماة (r) ، عندنا برسم اشتغالى فيها ، وكنت شابا ، وخدمته ، ولقد رأيت بركة خدمتى له ") . وشرف الدين هبة الله هذا ، ولد سنة فلعلّه قد بدأ بخدمة ابن ماللك ، وهو فى سن العاشرة ، واستمر على ذلك حتى رحل ابن ماللك إلى دمشق • ونى دمشق أقام ابن ماللك ، وأصبح شيخ المدرسة العادليّة بعد

= السلطان الملك الظاهر غازى ... ، كان صاحب حلب ثم صاحب

 . بتصرف ( $(Y \cdot \varepsilon: V)$

- ( H (
 (Y)

بمهاة للشيخ شُرف الدين البارزى " .


وانظر التسهيل مقدمة العقق (ص זا ، ؛ 1乏) ، وعن تاريخ المدرسة العادلية نورد مايلى : =

دمشق واستقراره بها ، وضع كتابه التسهيل وغيره ، وكتاب (إكال الإعلام بتثليث الكامِ) أيضا إِذْ نراه يكتب سماعا (لابن جعوان) يبين فيه
 ד


 يصنّف ويشتغل بالجامع ، والتربة العادليّة ، وتخرج به جماعة "ه .

مكانة ابن مالك العلمية :
بلغت مكانة ابن مالك العلمية في عصره شأواً عظيماً ، ولعل تلميذه شيخ الإسلام النووى خير من صور ذلك بقوله : (1 شيخنا ، جمال الدين بن مالك ، رضى الله عنه ، وهو إمام أهل اللغة والأدب ، فـد فـ


عليها الأوقاف ، ودفن فيها والده ، ونسبها إليه ... " .



 وإلإجازة عليا بخط ابن مالك
(
Yr

هذه الأعصار بلا مدافعة "(1) . لقد كان إماماً في اللغة (Y) ، لأنّه (\# صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية ، وأرىى على


 المُخْكِمِ عن الأزهرى فى اللغة ، قلت : وهذا أمر معجز لأنه يريد ينقل

الكتابين (£)
(1 وأَّهَا اطلاعه على أشعار العرب التى يستشهد بها على النحو واللغة ، فكان أمراً عجيباً ، وكان الأئمة الأعلام يتحيرون فى أمره (؟) "ه " ،


وضبطها
هذا ، وكان أيضا (ٍ إماما فى القراءات وعللها ، وصنف فيها
 طبقات القراء وذكر أنّه أَخذذ القراءات عن ثابت بن خيار بيّيّان ، وعن


. الوافى بالوفيات (r) : (r) (r) (
 - يكتاج إلم معرفة جميع مافى الكتايين)

السخاوى وغيره ، ثم قال (ا غير أنى لا أعلم أحداً قرأ عليه القراءات ولا أسندها عنه ") (1) . وقد تولى (ابن ماللك) المُشيخة الكبرى للعادليّة

الكبرى بدمشق والتى من شرطها القراءات والعربية (1) المن أمّا النحو والتصريف فكان فيهما بحراً لا يشق لجّه(ه) وإذا كان الناس قد شغلوا كثيرا بكتاب سيبويه ثم بمفصل الزخخشرى ، فإنَّهم قد شغلوا كثيرا بتسهيل ابن ماللك وألفيته شرحاً ، ودرساً ، وحفظاً لأزمانٍ طويلة . وقد أشاد العلماء بعلمه ومهارته فی النحو فقال ابن القوبع ركن الدِّين (T) : إِنّ ابن ماللك ماخلّى للنحو حرمة (Y) ، (و ويككى أنّ الشيخ تاج الدين الفزارى ، العالم المشهور تأسّف يوم موت ابن ماللك تأسّفاً كثيراً ، فقيل له : أَكان الشيخ جمال الدّ الدّين فـ النحو مثلك فـلك الفقه فقال : والله ما أَنصفتموه ، كان فی النحو مثل الشافعى فـ الفقه (گ) ". . أمَّا الحديث فكان ذا اطلاع واسع فيه ، قالوا عنه إِنّه (ا كان فيه آية ، لأنّه أكثر ماكان يستشهل بالقرآن ، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى المديث ، وإن لم يكن فيه شىء عدل إلى أشعار العرب ) (0) . وذكر
. (1) (1) : غاية النهاية (Y)
(Y) هو (

. (r)
. ( (


صاحب اللرر الكامنة (1) : (ا أنّ اليونينى أبو الحسين قرأ صحيح البحارى على ابن ماللك تصحيحاً ، وسمع منه ابن ماللك رواية وأملى عليه فوائد مشهورة ") . وقل قال ابن ماللك عن نفسه لصاحب دمشق (ر أنّه
(r) (أعلم الناس بالعربية والحذيث (ب)

وقد تأتَّى له هذا العلم الواسع نتيجة لـا كان عليه من ححبِ العلم والسعى له ، بالِضضافة إلى ماوصف به من أنّه (ا كثير .المطالعة سريع المراجعة ، لايكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه فى محلّه وهذه حالة المشاثي الثقات ، والعلماء الأثبات ") (Y) . وحُكى عنه أنّه توجه يوماً مع أصححابه للفُجةة بدمشق فلما بلغوا الموضع الذى أرادووه غفلوا عنه بسويعة ، فطلبوه فلم يجدوه ، ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا على أوراق . وأغرب من هذا في اعتنائه بالعلم مامر أنه حغظ يوم موته عدة أبيات
حلّها بعضهـم بثّانية ، وفى عبارة بعض (أو تخوها) لقّنه ابنُه إيّاها (Y) . كل هذه المكانة العظيمة ، وهذا العلم الواسع ، مع ماكان عليه من الدّين والعبادة وصدق اللهجة 6 وكثرة النوافل ، وحسن اللسمت وكال العقل . وانفرد عن المغاربة بشيئين : الكرم ، ومذهب الشافعى () ،

. (YYq: : Y) عن نفح الطيب (Y)
. YY9 : Y) الوافى بالوفيات (r)
 فقد روى ابن الجزرى (1) عن بعض مشايخه أنَّ ابن ماللك (ا كان يجلس فـ وظيفته مشيخة الإقراء بشباك التربة العادليّة ، وينتظر من يحضر يأخلذ
 العربية العربية ، ثم يدعو ، ويذهب ، ويقول : أنا لا أرى أنَّ ذمتى تبرأ إِلاّ
 المقيقة يرينا صورة عن عمل العلماء فن المدرسة العادليّة ، وعن عمل ابن مالك .


شيوخ ابن مالك

أولاً : فى الأندلس :

فى نفح الطيب عن شيوخ ابن مالك مايلى : ( و"ميع بدمشق من







 الطيلسان هو تلميذ (ثابت بن خيار) . والظاهر أن ابن الطيلسان تد روى واحدة من الكنى
التى تكتى .با (ثابت) .
(r) علن د. كامل بركات - عند إيراده هنه العبارة عن نفح الطبِ - بقوله :






وهذا النص فيه خلط كثير ، ويوهم أنّ ابن مالك تتلمذ على أحمد ابن نوّار ، وعلى المرشالى . والحقيقة أنّ الذى تتلمذ عليهما هو ثابت بـن بن

خيار شيـخ ابن ماللك .
وقد عثرت على ما أظنه أصلاً لهذا النص الواردِد فی نفح الطِّيب ، فقد ترجم ابن مكتوم لابن ماللك ، فقال : „ وكان إماماً فی النحو واللغة والقراءات ، صالحاً ، زاهداً ، معتنياً بفن العربية ، كثير المطالعة لكتبه ، منفردا بنفسه ، ولم نعرف له شيخا في القراءات والنحو بعد الفحص التام ، والبحث الكبير ، إلاّ ماحدثنا به العلّامة أثير الدين ، أبو حيّان

الشيخ (أنى الربيع سليمان ابن أىى حرر الكفرى النحوى) ، قال : ذكر لنا (يعنى ابن مالك هذا) ، أنه قرأ على ثابت بن ابر خيار ، من أهل بلد ألدة
 الطيلسان) ، وقيل أبو الحسن ، وأبو رزين ، (ثابت بن عحمد بن خِيار
 العباس (أحمد بن نوّار) ، وسمع من جماعة وأجاز له السِّفَى ، وقرأ كتابا


 - يعنى ابن مكتو (Y)
 (£) هذه الكلمة بدل كلمة (لبله) فى النص السابق ، ولعل الصواب هو ماذكِكر

فيه

على ألى عبد الله بن مالك المرشانى . وأقرأ القراءات ، والنحو ، بكيّان ، وبغرناطة زمانا . وأخذ عنه جماعة منهم : أبو العباس النباتى ، الطاهرى ، الما المعروف بابن الروميّة ، وغيره . ومات بات بغرناطة سنة (ثمان وعشرين وستائة) • وإذا صح ماذكره أبو الربيع الطوسى من أنّ (ابن مالكت) قرأ عليه فيحتمل أنْ يكون أخخذ عنه القراءات والنحو ، إذ كان مُقْرِياً لهما ، آنـا
 نوّار) ، و(المرشانى) هما من شيوخ (ثابت بن خيار) ، وليسا من شيوخ

 وابن مكتوم . فلعل صاحب نفح الطيب نقل غن نص ابن مكتوم ، ولكنه مل ميسن النقل •

ومنا سبق نرى أنّ (ثابت بن خيار) هو أحد شيوخ ابن ماللك فى الأندلس ، وقد ذكر ابن الجزرى فى الغاية (r) أن ابن مالن مالك ألخذ



(1) ذيل معرفة القراء الكبار (ص •17) .
(ץ) غاية النهاية (ץ : •\^) .
(r) البلغة فـ أئمة اللغة (ص 17 ) .

البغية (1) : (1 ثابت بن محمد بن يوسف بن حيّان (Y) الكُلاعى (بضم
 فاضلاً ، نحوياً ، ماهراً ، مقرئًاً معروفاً بالزهد ، والفضاطل ، والِّلجودة ،

 الطيلسان)(६) ، و(أبو الحسن الرعينى) . مات سنة (ثمان وعشرين وستمائة) . قلت : أخخذ عنه المجمال بن مالك ، ،.... إل亡 ". .

أَبو على الثثلوبينى (*) :
أمّا الشيخ الثانى لابن مالك فى الأندلس ، فهو (عمر بن محمد


- ( ( ( ( )
( مر آنفا
( ) ( ) لعله هو الذى رُوى عنه إحدى الكنى التى تكنّي با ثابت .









ابن عمر بن عبد الله) الأزدى ، المعروف بالشلوبينى ، الأندلسى ؛
الإِشبيل النحوى . ولد سنة OTY هـ بإششبيلية وتوفى بها سنة ©
ولقد ذكر ابن قاضى شهبة (1) ، أَنْ (ابن مالك) أخذ عن
(الشلوبينى) • وابن الجزرى (r) يقول : إنه حضر عند الأستاذ (ألى على
الشلوبينى) نـو العشرين يوما
ثانياً : فى دمشق .
أبو صادق بن صبّاح (") :
(الحسن بن صبّاح) الثمزومى ، المصرى ، الكاتب ، المتوفى سنة


= للقفطى (ت مسكونة ، على ضفة البحر ، بينها وبين المنكب عشترة أمبال الميال ، ويكود فيها الموز وتصب السكر ، ولعل الأستاذ (أبا على الشلوبينى) منسوب إليها ه . (1) طبقات النحاة واللغوين (ص (1
. (Y) غاية الناية (Y) (Y)
(r)
(ص זTI) ، العبر ( (

- ( ) ( )
. (0) (


والسّبّى (1) ، وابن قاضى شهبة (「) أنّ ابن ماللك سمع من الحسن بن
صبّاح ، وعدَّه ابن مكتوم () فـ شيو خ ابن مالك .
ابن أبى الصَّقْر (٪) :
هو (مكرَّم بن محمد بن حمزة بن عحمد المسند) ، القرشى
 والمتوفى هr7 هـ . وقد ذكر الصّفدى (0) ، وابن الجزرى (7) ألّن ابن مالك سمع من مكرّم هذا . وذكره ابن مكتوم (V) فـ شيو خ ابن ماللك .

العلم السخاوى (^) :
أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد ... الممدانى ، المصرى
(1) طبقات الشافعية (



 وعلى بن أحمد بن مقاتل ، وطائفة . وتفرد وطال عمره وسانر ونر ونر للتجارة كثيرا " . الشُذرات - (IVE:0)
(0) (



وأتقن عليه علم القراءات والنحو واللغة ، وعلى (أُى الجود غيات بن فارس بن مكى المُرىءء) . وممع بالإِسكندرية عن السلفى ، وابـن عوف ، وبصر عن البـوصيرى ، وابـن =
r

السخاوى ، المقرىء 6 النحوى . ولد سنة 00^ هـ بسخا ، وتوف بلمشق سنة العلم السشخاوى بدمشق : فابن المزرى (1) يقول : إِنّ ابن ماللك أخذ عن السخاوى القراءات والعربية . ويقول الصّفدى (Y) ، والسبّكى (٪) : أنّ ابن ماللك سمع من السخاوى . كذلك قال ابن قاضى شهبة (؟) وزاد قوله : ( وحلّث عنه ") . وونى مرآة الجنان (0) : (ا أنّه روى عن السخاوى )، وقد ذكر (ابن مكتوم) (7) (السـخاوى) فَ شيوخ ابن ماللك . ونى دمشق التقى (ابن ماللك) بابن الحاجب (V) ، ولم تذكر
=





 - ( 1 ) ( 1 ) (


- ( 7 (
(६) طبقات النحاة واللغويين (ص זץا) .
- (IVT: \&) (0)

، هو أبو عمرو (عثان بن أثى بكر بن يونس الدّونى) ثم المصرى ، الفقيه المالكى (V)




كتب التراجم تتلمذ ابن ماللك عليه (1) . ولكن الذى لا شكّ فيه هو أنّ (ابن مالكُ) قد التقى بابن الحاجب ، وكان يقول عنه : (ر انّه أخلذ نَوه عن صاحب المفصّل ، وصاحب المفصّل نحوه صغيرات ، وناهيك

بمن يقول هذا فـ حقّ الزخششرى "(Y)

ابن أبى الفضل المريِى () :
شرف الدين أبو عبد اللهُ محمد بن أَى الفضل المرسى ، ولد سنة
oV.
كمن ذكر تتلمذ ابن مالك على ابن أثى الفضل ، ابن مكتوم (£) ، ،
وابن الجزرى (0)
(1) إلا ماذكره أحمد بدرى فـ كتابه (الحياة العقلية فـ عصر الحروب الصليبية)



- (Y) (Y) : بفح الطيب (Y)






(؛) ذيل معرفة القرّاء الكبار (ص •Tا )
(0) غاية النهاية (Y : .

ثالثا : فـ حلب .
ابن يعيش (1) :
ذكر ابن الجزرى (Y) أنّ ابن ماللك لمّا دخل حلب ، لازم حلقة
(ابن يعيش) ، أبو البقاء ، يعيش بن على بن يعيش بن ألى السرايا بن
محمد بن على ... الأسدى ، الموصلى ، الحلبى المولد والمنشأ ، النحوى ، ويعرف بابن الصائغ ، ولد سنة oor هـ بحلب وتوفى بها في ك TEr هـ .

ابن عمرون ()
وفن حلب أيضا ، جالس ابن مالك ابن عمرون ، كما يقول
الصّفدى أما ابن الجزرى فيقول : (ا حضر عنذ ابن عمرون ولزمه )" .


للزركلى (^ : 7-7) . .

- غاية النهاية (Y) : (Y)

، (Y)





تلاميذ ابن مالك

عدّ الصّفدى (1) بعضا ممّن روى عن ابن مالك ، ولكنه كان يذكرهم بالكنية واللقب ، وهذا يدعو للجهالة بهم أحياناً . ولم يعتن الباحثون المعاصرون - مدّن ترجموا لابن مالك - بترجمة تلاميذه ، إلاّ مافعله عبد المنعم هريدى من التعريف ببعض مشاهيرهم (Y) . وهذه لمات عن بعض تلاميذ ابن مالك :

شرف الدّين النووى :
عحيى الدين أبو زكريا ، (يميى بن شرف بن مِرُى بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة) ، ولد فى سنة ابّ هـ هـ بنوى ، وتوفى
 أخخذ عن ابن ماللك ، ونقل عنه فى شرح مسلم وغيره من تصانيفه . ونقل النووى أيضا عن كتاب (إكال الإعلام بتثليث الكاملام) فـ كتابه

. ( ( الوافل بالوفيات (r0q :
 عبد المنعم (ابن خلكان) فى تلاميذ ابن مالك ، ولم أجد مايؤيدُ ذلك فيما بين يدى" من . المصادر

 (0) انظر ص (7V) من الدراسة .

ابن مالك : | شيخنا جمال الدين ، ابن مالك ، (رضى الله عنه) ، وهو إمام أهل اللغة والأدب ، فف هذه الأعصار بلا مدافعة (1) ") . وقال عنه أَيضا (شيخنا جمال الدين بن مالك ، إمام أهل الأدب فـ ولا وقته ، بلا

ثنمس الدين ابن جعوان (") :
هو (محمد بن محمد بن عباس بن أحى بكر ابن جعوان ابن






سنة TIV هـ هـ







الإعلام) عن النسخة التى قئت على المصنف .

بدر الدّين بن مالك (1) :
هو (عحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك) ، تلميذ
 وجرى بينه وبين والده صورة (r) ، سكن لأجلها بعلبك ، ، فقر أ عليه بها جماعة ، منهم : بدر الدين بن زيد . فلما مات والده ، طلب إلى دمشق ، وولى وظيفة واللده ، وسكنها وتصدّى للاشتغال


زين الدين ، أَبو بكر بن المنجَّا (0) :
ذكر ابن قاضى شهبة (7) : أَنْ من أخذ عن ابن مالك ابن المنجاوهو




( (§) صنف بدر الدين شرحا لألْفية والده ، وله مقدمة فـ المنطق ، ومقدمة فـ العروض رآها
الصفدى .





(1) طبقات النحاة واللغويِن (ص זץ|) .

بهاء الدين بن النحّاس (1) :
أحد تلاميذ ابن ماللك المشهورين ، وهو (محمد بن إبراهيم ابن أثى عبد الله ، الحلبى) ولد سنة TrV هـ ، 6 بمدينة حلب وتوفى بالقاهرة

سنة 79^ هـ .
أبو الحسين اليونينى ، شرف الدين (٪) :
هو (على بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد ابن
 . V .1
ذكره الصّفدى فيمن روى عن ابن مالك ، وذكر صاحب الدرر
 تصحيحا ، ولمع منه ابن مالك رواية ، واملى عليه فوائد مشهورة " .

شمس الدين ابن أبى الفتح البعلى (£) : ذكره ابن قاضى شهبة (0) فيمن أخلى عن ابن مالك الك ، وهو الذى
( ( ) له ترجمة فى طبقات النحاة واللغوين (ص YV) ، (IZ ، وفوات الوفيات لابن شاكر ( النحاس هى التى كتبها (القاسم بن يوسف التجيبى) المتوفى سنة VY. الرحلة والاغتراب) (ص (Ar)
، (Y) (Y : Y ( $)$


 (0) طبقات النحاة واللغوين (ص (ک

روى كتاب الإِكال الذى نعققه ، والبعلى هذا هو (محمد بن أى الفى الفتح


سنة 9 هـ 9 هـ
ابن حازم الأذرعى (1)
هو (محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعى ولد سنة Yミ ( وأخذ العربية عن ابن مالك ... (Y) " .

علاء الدين بن العطار (r) :
هو (على بن إبراهيم بن داود بن العطار ، الدمشقى ، أبو
الحسن) وقد سمع من ابن مالك ، وتوفى سنة VYE هـ .
شهاب الدين ، أبو الثناء (£) :
(عَمود بن سلمان () بن نهد بن محمود) الـلبى ، غ عز الدمشقى

()
. (Y ، ( انظر الدرر الكامنة (Y :

- 7 ( 1 : (



- (YY : Y) (1)

زين الدين ، المزّى (1) :
وهو (ابو بكر بن يوسف ، بن ألى بكر بن يوسف بن أىى بكر ابن محمود بن عثان المزّى) - وقد ولى مشيخة القراءة والنحو بالعادلية مات سنة VYT هـ ، وله ثمانون سنة .

ناصر الدين شافع () :
هو (شافع بن على بن عباس بن إِمّاعيل بن عساكر بن شافع) الكنانى ، العسقلانى ، ثم المصرى . ولد سنة
. V
القاضى بدر الدين بن جاعة (") : هو (أبو عبد الله ، محمد بن ابراهيم الكنانى ، الحموى) . ولد سنة وr

شهاب الدين ابن غانم (£) : (اَّاَمد بن محمد بن سُلمان ... الجمفرى) ، كان يذكر أنّه من
(1) ترجمته فـ الدرر الكامنة (Y : 1 ( 1 ( 1 ( 1 ) ، الشذرات (7 : 17) .
(Y) ترجمته فى الدرر الكامنة (Y : Y (Y) .

(YTV : Y) ، ودائرة المعارف الإسلامية (1 : IYI) ، وغيرها .


ذرية جعفر بن ألى طالب . تأدب بابن مالك ، وبولده بدر الدين ،


علم الدين البرزالى (1) :
هو (القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالى ،

 ومن تاريٌ مولده ، يتبيّن لنا أن ابن ماللك توفى وعمر البرزالى حوالى 9 سنوات على الأكثر .

أبو المعالى بن الصيرف :
ذكر الصَّفدى (1) فى تلاميذ ابن ماللك (أُبا عبد اللّ الصيرفى) ،





أَّى اليسر ، وابن مالك ، والفخر بن البخارى ... إلث . توفى سنة VYY هـ .


$$
\cdot(r 7 V: \mid r)(Y)
$$

. (r) الوافى بالوفيات (Y) :

العلم الفارقق :
هو (سليمان بن أنى حرب الحنفى) أبو الربيع ، قال عنه أبو حيّاٍٍ
كان من تلاميذ ابن ماللك ، اشتغل عليه الناس ، وكان يكلّ المشكابلات

شرف الدين البارزى :
هو (هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله المسلم بن هبة
الله) أبو القاسم كان قاضى القضاة (نجم الدين) بن قاضى القضاة (ثمس الدين) البارزى ، المهنى ، الحموى ، الشافعى ، وقد ولد سنة ه؟ هـ هـ ،

وتوفى سنة VYA هـ (r)

- وغيرهم كثير
 أنَّ العلم الفارقَ توف سنة 9 ه 7 هـ هـ ـ

* مفهوم المثلث

لقد ألفّ (قطرب) (1) أوّل كتاب فى المثلث ، وضمّنه (YY)
كلمة من أمثلة المثلث المختلف المعانى ، وكان منها ( الما كلمة - كلمة - أسماء مثلثة الحرف الأول الأصلى (فاء الكلمة) . ومنها كلمة واحدة فعل ماض مثلث العين . وقد جرّ هذا إلى أن يتصور بعض الباحثين أنّ مفهوم المثلث لايعدو كونه عبارة عن (ا الأَلفاظ التى وردت على ثلى الِث حركات
 فاء الكلمة أو عينها
(1) أبو على عحمد بن المستنير بن أحمد النحوى ، اللغوى ، البصرى المعروف


 اللبغدادى ت ت



 . ** الحديث عن تاريخ المثلثات والتأليف فيها ، قام به د. للماجستير عن تحقيت ودراسة : الغرر المثلثة والدرر المبتثه للفيروزابادى . فانظره هناك من ص ص 11 - 19£ قسم الدراسة .

على أنّه بعد نظرة فاحصة في جميع الكتب الهامة الموضوعة فى المثلث ، نجد أنّ المثلث : هو بجموعة من ثلاث مفردات ، مركبة من الحروف نفسها وهذه الحروف تتفق فى ترتيبا ، وفى تعاقب الحركة والسكون عليها . والتثليث يكون بتحريك حرف أو حرفين (بالفتح) في المفردة الأولى ، ونفس الحرف أو الحرفين يكركان (بالكسر) فـ المفردة الثانية

وفى المفردة الثالثة بالضم .
والكلمة المثلّثة تكون :



(؟) وقد تكون إِحدى مفردات الكلمة المثلّثة حرفا ، وتكا
المفردة الثانية والثالثة فعلا ، وهو نادر ، ولم يرد إلا عند (الفيروزابادى) فـى
مثلثه ، ومثاله / : (عَنْ (بالفتح) حرف جر المر ع
(وبالكسر) : أمر من عان يعين : أصاب بالع العين .

وقد تتكون الكلمة المثلثة على النحو التالى :
(مَنْ : حرف شرط ، وحرف استفهام ، ، واسم الموصول .
(وبالكسر) : حرف جر • (وبالضم) : أمرّ من يمونه : اذا احتمل
مؤونته() (1) . وهو نادر أيضا .

- (1) الغرر (ص 1 )

ويكون التثليث فى الكلمة المثلثة :
(1) في الحرف الأول (مزيدا أو أَصليا) مثل (الأَبْس ، الإبس :

الأُسْ)
(Y)
الوقِل ، الوَقُل)
 (₹) فى الحرف الرابع : كلمة واحلدة فى (الإِكال لابن مالك) وهى الـى التفاوِت
(0) فى الحرف الأَول والثانى معاً مثل (الأَبَد ، الإِبد ، الأُبُد) .
 السُّمْسُم)

وإذا صحب تغييرَ الحركة تغيير فى معنى الكلمة المثلثة فإنّ هذه الكلمة تعدّ من المثلث المختلف المعانى . وإذا لم يصحب تغير المير المركة تغيير فى المعنى كانت الكلمة المثلثة من المثلث المتفق المعانى . هذا هو مفهوم المثلث ، وابن مالك أكثر من خدم فنّ فيّ المثلثات ، فقد ألّف فيه كتابين قبل كتابه (إكال الإعلام) الذى نحق المقه . وسندرس
 وإِبراز جهود ابن مالك في خدمة فنّ المثلثات .

جـ : مؤلفات ابن مالك السابقة للوٍكال وعلاقتها به

الإِعلام بتتليث الكامٍ
(المنثور)
هذا الكتاب هو أحد كتابين لابن ماللك ، كلّ واحد منهما اسمه (الإعامام) فللمؤلف هذا الكتابِ المنثور ، والمسمى (بالإِعاملام بتثليث

الكلام) وله منظومة السمها (الإعالام بمثلث الكابلاملام)

الكلام) وهو الكتاب الثالث لابن مالك فـ موضوع التثليث .
فأيُّ الكتابين أكمله المؤلف بكتابه الثالث (الإِكال) ؟ ؟ : ألها
المنظومة الموسومة (بالإعلام) ، أم هو (الإعلام) المنثور ؟

(الإعلام بتثليث الكامام - المنثور) ، و(الإعاملام بمثلث الكاملام) المنظوم
وسنبدأ بدراسة (الإعلام) المنثور - - وهو لايزال
 هذا الكتاب
 تأليف الشيخ ، العلامة ، شيخ النحاة ، جمال الدين ، ألى عبد الله ،
(محمد بن عبد الله بن مالك) الطائىّ الجيّانى (رحمه الله تعالى) .
وصلّى الله على سيدنا محمد وآله ، وصحبه ، وسلم (1) ") .
(1) إإعلام المنور (ص 1)

وقد قدّم المؤلف لكتابه هذا بمقدمة ، حوت بياناً للموضوع ،
وأهميته وجانبا من منهج المؤلف فـ تقسيم الكتاب ، وترتيب مادته .
ونصّ هذه المقدمة كا يلى :
(ا أمّا بعد حمد الله ، اللائَّق بكرم وجهه ، وعظيم كبريائه ، والثناء عليه بما يرضيه من جميل ثنائه . والصلاة على محمد ، سيّد الرسل ، وعلى آله وأَصحابه ، السالكين سبل اهدائيه (كذا) . فإِّى رأيت أَن أؤلف باللغة بجموعاً ، وأجعله على حروف المعجم موضوعاً . يتضمّن من الم الكلمات أكثر مانطق فـ بعض الحروف بالثلاث الحركات لاختلاف
 والثانى (r) من أجل قلته بابان يختم بهما الأبواب . ومعلوم أنَّ المطلوب فائدته عظيمة ، ومنفعته عميمة . فيسر الله تعالى منه مارويته ، وأظفر بما نويته . ولم أدع فذ جمعه ، وشرح معانيه من الاستقصاء غاية ، ولا من الإِيكاز الممكن نهاية ، ليكون صغير المنظر ، كبير المخبر ، فيقل لفظه ويسهل حفظه ، ويستبشر قراتُه ، وتستيسر بركته . جعله اللهُ لمرضاته
 ووقاه فى مساعيه عسراً ونصباً ، بمنه ويكنه . لا معول إلآّ عليه ، ولا توسل إِالّ به وإِليه () ") .
. (1) الختلف المعانى (1) . المتفق المعانى (Y) . (Y) الإعلام المنور (ص 1 ( 1 )
$\varepsilon 9$

بعد هذه المقدمة ، التى تشبه بشكل ما ما مقدمة كتاب






 وقد رتب ابن مالك كلمات المثلث الختلف المعانى داخل الأبواب

السابقة باعتبار الحرف الأول الأصلى ، ثم الثانى (1) ، فالثالث . والكلمة المثلثة يأتى بها أولا فى حالة الضم ، ثم فـ الـى حالة الفتح ثم فى حالة الكسر . ولم يَفْصِل المؤلف بين ماثلّث من الأسماء ، وماثلّث من الأفعال .
ثم أَتع المؤلف أبواب المثلّث المختلف المعانى (بباب ماثلّث ومعناه واحد) والكلمات المثلّثة فـ هذا الباب مرتبة باعتبار الحرف الأخير ، ثم الحرف الأول الأصلى ، فالثانى ، فالثالث . ولم يفرق المؤلف في هذا البال الباب
 فمثلا الكلمات التى آخرها (عين) ترد على الترتيب التالى : (سِّرْعان ذا خروجا . ستُنِع الرجل سَناعة ، وستَعا ، وسنوعا : طال ، ، وأيضا شرُف ،

وجَمُل . يَنْبَعُ الماء . النُّخاع : الخيط الأيِض فن غطط الرقبة ه . ولم
 يكون فف أوّل الكلمة ، ويكون فـ ثانيها ، وفى ثالثها ، وفى ألما ألما وثا وثالثها م معاً

ثم ختم المؤلف كتابه (الإعلام) (ا بباب ماثنّى بمعنى واحد ،
 أحوال ، حالتين منها تكون بمعنى واحد ، وفى الحالة الثالثة تكون بمعنى آخر . والحالتان المذكورتان قد تكونان الفتح والكسر ، أو أو الضم والكسر ، أو الفتح والضم ، والحالة الثالثة تكون الضّم ، أو الفتح ، أو الكسر ، على الترتيب . وهذا الباب ينفرد به كتاب (الإِعلام) المنثور دون
 ممّا نتمكن من قراءته قراءة صحيحة .

غاث اللّ العباد : سقاهم الغيث .
 وبِهِى البيت : انخرق ، وتعطّل .
 بالدم ضروا : سال


(1) القُْنِوة : مصدر قنوت الغنم وغيرها ، والقَنْوة : المرة من قنوت .

وترتيب الكلمات في هذا الباب ؛ كترتيب الكلمات فى سائر الكتاب باعتبار الحرف الأخير ، فالأول الأصلى ، فالثانى ، فالثالث
( كترتيب الصحاح)
ويمكن تسجيل الملحوظات التالية على الكتاب : أنّ المؤلف قد بدأ الكتاب بأبواب المثلّث الختلف المعالى ، ثم أتى بعدها بباب المثلّث المتفق المعنى . وهذا يخالف مافعله المؤلف فـ
 المتفق المعنى قبل أَبواب المختلف المحانى (Y) جعل المؤلف مدار كتابه على المثلّث المختلف المعانى ، وهذا مافعله

أَيضا في كتابيه (المنظومة) ، و(الإِكال) .

المعانى المتعددة للكلمة الواحدة ، فلم ترد به آيات ، ولا أحاديث ولا أشعار ولاغيرها مما تحويه عادة كتب متون اللغة . وهذا أيضا

حال منظومة ابن ماللك ، وكتابه (الإِكال) .




( ج- ) الُُّعْوة إلى الطعام (بالضّم) عن (قطرب) () (

(0) عمد ابن مالك إلى الإيماز ، إلى أقصى حد مككن ، وهذا مانص

عليه فـ المقدمة آنفا .
وهو إيجاز مع الاستقصاء الشديد للكلمات المثلثّة ، ولشروحها ـ لذا فإنّ الإيجاز قد ظهر واضحا المؤلف بعد تجريدها من سياقاتها ، ومن مصادرها ، ، ورواتها وغير ذلك . وظهر الإِيكاز ، أيضا فـ حذف العبارات المقيدة لضبط
 الكتاب إلى حدٍ كبير من قواعد الصرف والنحو المو التى قد التد يمتاج إليها عادة فى مثل هذه النصوص اللغوية المير المن لم يفرّق المؤلف بين (المثلّث المنفق المعنى من الأسماء) ، وبين (المثلّث








 (9) يتبين لنا من استقراء ماورد من كلمات مثلثه فـ (الإعالام) أنّ جميع


 or

ابن مالك ينقل الكلمات المثلثة باختلاف المعنى من كتابه
 الختلاف كبير بين الكتابين فى نصوص شرح الكلمات وترتيبها


 ووفق دراسة جدولية لكتاب الإعلام بمثلث الكالام المنثور تبين لنا

مايلى :

 ومن حيث موضع الثثليث في هذه الكلمات فقد ورد منها :


الأول والثانى ، وكلمتان مئلّثتا الأول والثالث الث الثا ما

 أفعال ماضيه ، وثلاث كلمات أفعال مضارعة .
ومن حيث موضع التثليث فيها ، فمنها :
 مثلّثة الثالث ، وكلمة واحدة مثلّثة الرابع ، وكلمة وأحدة مثلّثة الأول والثالث .



الإععلام بمثلث الكامٍ (المنظومة)

هكذا ورد اسم الكتاب على غلافه ، كا أثبته (أحمد بن الأمين الشنقيطى) ، وهو الذى قام على تصحيحه ، وشرحه عند طبعه في سنة


 الختلف المعانى (IY.0) كلمة . وهذا العدد من الكلمات المثلثة باختلاف المعنى ، هو أكبر من العدد الذى أورده (ابن السيد) في
 المثلثة . وليس هناك كتاب يفوق هذه (المنظومة) فى وفرة أمثلة المثلّث الختلف المعانى ، إلا كتاب (الإِكال) لابن مالك ، وهو الذا
 زيادة عما أورده فى (الإعلام) المنظومة .

وقد بدأ المؤلف منظومته هذه بمقدمة بلغت 7 ب بيتاً ، ضمّنها إهداء الكتاب إلى الناصر حفيد صلاح الدين ، ومدياًا لمذا الملك . ثم بين المؤلف منهجه فى ترتيب موضوع كتابه وفى تقسيمه فقال :

إتباع حمد الملك الوهاب صلاته على الرضى الأُوَّابِ



 ثَ يمدح الناصر فی أبيات ، يقول بعدها عن أهمية المثلث وعن

ترتيب الكتاب :

 أحوى به أكثر تثليث الكلم * * *

فحوز هذا الفنِّ عحمود مهْمْ به اعتنى قِدْما أولوا الألَّبابِ
 ملخّصا ، مغلّصا ، مهذبا ينقاد معناه بلا استصعابِ

مثلث معنى ولفظا أكثرْ $\quad$ ومنه ما باللفظ خحّت صورهْ وباب ذا من قبل ذاك أذكره مستره الستبعا لسائر الأُبوابِ وليدر أن كل كل الفظ يودع ومابلفظ واحِ فا قا قد
 فلست معتاجا إلى تقيد مالم أرَ المقصود ذا احتجابِ

والله يقضى فيه بالحصولِ على ملى نهاية المنى والسولِ ففضله ماعنه من عُدُولِ لشعولِ فـاسع ، ولا لذى اقترابِ وكا ذكر فى هذه المقدمة ، فقد بدأ المؤلف بباب (ماثلث لفظه واتحد معناه) ، فأَورد الكلمات المثلثة باتفاق المعنى من الأسماء ، دون ترتيب . ك大ا لم يفرق بين ماثلث أوله ، أو ثانيه ، أو ثالثه ، أو أوله وثالثه .

والمؤلف فى هذا الباب يمدد موضع التثليث فـ الكلمات ، بالنص على موضع التثليث فـ كل كلمة على حدة فمثلا يقول :


 ابن مالك :
 فأربــع لغـــاتها مقتــبسه من صاحب الغكم ذى الإعرابِ وبعد أن ذكر المؤلف المثلث من الأسماء باتفاق المعنى ، خصص فصلا لما ثلث من الأفعال ، وعنوانه (فصل في المألمن الأفعال المثلثة باتفاق المعنى) ، وأورد فيه ماثلث من الفعل الما ون الماضى باتفاق المعنى ، وساقها بلا ترتيب . ولم يورد فى هذا الفصل شيئاً من الأفعال المضارعة المثلثة .

المثلث الختلف المعانى :
بعد أن انتهى المؤلف من إيراد باب المثلث المتفق المعنى بدأ فـ إيراد أبواب المثلث الخْتلف المعانى ، وعِدَّتُها ثمانية وعشرون باباً على عدد

حروف الهجاء وترتيها . وقد وزَّع المؤلف كلمات (المثلث الختلف
 فكلمات مثل (المأثرة) و(المأكلة) و(المبرد) ، ترد فـ (باب ما أوله ميم) . وهكذا . أما عن الكلمات داخل الأبواب ، فقد رتبت باعتبار الحرف الثانى فالثالث . مع عدم التفريق بين المثلث من الأسماء ، والمثلث من الأفعال . وعند ورود عدة كلمات مثلثة من مادة لغوية واحدة ، فإن المؤلف يأتى غالبا بالفعل ثم بالمصدر أو غيرو ، مثل (نَمَرَ) تليها (النمر) . وقد يخل بهذا الترتيب فيأتى بالاسم أولا ، فالفعل مثل (النهد تليها نهدَ) ،

و ولكنه خروج نادر
ويأتى المؤلف بالكلمة المثلثة فى حالة الفتح ويشرحها ، ثم فـ حالة

 هم مكثرو الغيظ ، الأُبود المفرد لازلان ويلحظ الإيماز الشديد فـ شرح الكلمات المثلثة باختلاف
 فى بيتين من النظم دون زيادة ، إلاّ ف حالات الات نادرة . مصادر الإِعلام المنظومة : لم يسرد المؤلف مصادره التى استقى منها مادة منظومته (الإعلام) لا فى مقدمتها ، ولا فى خاتمتها . ولكنه كان يشير إلى بعضها في ثنايا

المنظومة على النحو التالى :
(1) المحكم لابن سيدة ، يقول ابن ماللك :

كذا بتثليثين تروى الطُنِّفَسْ وأهِ
 فأربـــع لغـــــــاتها مقتــــــبسه الـا
(Y) ديوان الأدب للفارالى (إسحاق بن إبراهيم ت .

يقول ابن ماللك :

وعبارة ابن ماللك هذه لاتفيد أنه نقل عن ديوان الأدب مباشرة
 (IVY


يقول :
مقـروظ جلـد ، ونبـاتٌ سُبتُ عن قطرب، أَحكيه، ذااستغراب(؟)
والسُّبْت بععنى النبات فن مثلث قطرب .
(ع) (عى ابن ماللك عن سيبويه : ولكننا لانعرف إن كان ابن
مالك قد رجع إلى كتاب سيبويه مباشرة ، أم أنه نقل عمن نقل عنه .
فهو يقول فى موضع من منظومته :
(1) (1) إإعلام بمثلث الكلام (ص (Y)
. (Y) نفسه (ص (Y)
.
 وفى موضع آخر ذكر ابن مالك (الكتاب) ، وقد يتوهم متوهم أنه يقصد كتاب سيبويه ، والحقيقة أن ابن مالك يقصد (القرآن الكرِّ) وذلك فى قوله :

(0) ونسب المؤلف إلى (الفراء) مرة عندما قال :
 ولا نستطيع الجزم أيضا إن كان ابن مالك نقل هذا عن أحد كتب (الفراء) ، أم أَنه نقل عمن نسب هذا إلم المّ الفراء من أصحاب المعاجم أو كتب اللغة الأخرى .
(7) وقد نقل ابن مالك عن (الاقتضاب فـ شرح أدب
 يذكر اسم الكتاب ، والراجح أنَّه (الاقتضاب) أيضا .

ونقوله عن الاقتضاب على النحو التالى :
ففى باب الراء :

(1) الإعلام (المنظومة) (ص ^N) .
(Y) (Y) نفسّه (ص (Y) ، وتوله (جاء فا الكتاب) يقصد قرله تعالى (وجنات ألفافا هوألفاف

- (VT) (

وفى باب الزایى :

وفى باب الطاء :



وفى باب الظاء :

وفى باب العين :

وفى باب الغين :

وفى باب القاف :


- (1) ( 1 (
- (
- (r) نفسه (


(1) (18.) نفسه (18) (18)
- (V)

هذه بعض مصادر ابن ماللك ك| أحصيناها من خلال منظومته .
(الإعلام) المنظومة و(الإِكال) :
هذا ونرى من دراستنا لهذا الكتاب الموسوم (بالإعلام بمثلث الكالام) مدى الشبه الكبير بينه وبين كتاب (إكال الإعلام بتثليث

- الكامام)

فمن حيث التفسيم والترتيب :
(1) جعل ابن مالك المثلّث المتفق المعنى فى باب ، قدمه على أبواب

المثلث الختلف المعانى فـ كلا كتابيه المنظومة ، وإٍِ كال . (Y) فَصَلَ ابن ماللك فـ باب ماثلث باتفاق المعنى بين المثلّث من الأسماء ، والمثّلث من الأفعال . () ترتيبُ الكلمات المثلثة باختلاف المعنى فى المنظومة نفس ترتيبها فى الإِكال
الكلمة المثلثة باختلاف المعنى يأتى بها المؤلف فى حالة الفتح ثم فـ
 والاختلاف الوحيد الذى يكنن تسجيله بين كتالى (الإعلام المنظومة) و(الإٍکال) هو في تنظيم وترتيب (باب المثلث المنفق

- المعنى)

ففى (الإِكال) جعل ابن مالك هذا الباب فـ أربعة فصول : فصل فيما ثِلِّث أوله من الأسماء ، وفصل فيما ثِلٍّث عينه

من الأسماء ، وفصل فيما ثلِّث عينه من الأفعال ، وفصل رابع فيما ثلِّث
 باعتبار الحرف الأول (مزيداً أو أصلياً) ، فالثانى ، فالثالث . أمّا في المنظومة : فقد جعل المؤف (باب المثلث المتفق المعنى) فى
 للأفعال ، وأوردها أيضا بغير ترتيب ، واقتصر فيه على الأفعال الماضية
 (الإِكال) . هذا من حيث ترتيب وتنسيق كتانى الإعالام المنظومة ، والإِكال

أما من حيث محوى الكتابين من أمثلة المثلث بنوعيه : فما أورده ابن مالك في المنظومة من الكلمات المثلثة باختالف المعانى ، قد ضمّنه جميعه فى كتابه الإِكال عدا (1.
 أمثلة المثلَّث باتفاق المعنى التى أوردها فـ المنظومة

الإعلامٍ المنظومة ، والإععلام المنثور :
وإذا قارنا بين الإعلام المنظومة ، وإِعهلام المنثور ، وجدنا أنهما
 الكلمات المثلثة في داخل الأبواب .
(1) فنى الإعهام المنثور :

بدأ المؤلف بأَبواب المثلث المختلف المعانى ثم أتبعها بباب المثلث المتفق المعنى ، وزاد بابا هو باب (ماثنّى بمعنى واحد وثلث باختلاف المعنى) . وفى المنظومة : نجد أنّ باب المثلث المتفق المّن المعنى


الباب الثالث الذى أضافه إلى الإعلام (المنثور) . أمّا أبواب المثلث المختلف المعانى ، فقد جعلها المؤلف على حروف
 الكلمات المثلثة على الأبواب باعتبار الحرف الأول مزيداً أو أصلياً ، وذلك فى المنظومة . وأمّا فى (الإعلام) المنثور ، فقد وزّع المار المؤلف

الكلمات على الأبواب باعتبار الحرف الأخير كما رأينا . (r) فـ المنظومة يورد المؤلف الكلمات المثلثة باختلاف المعانى أولا فـ
 الإععلام (المنور) ، فالمؤلف يوردها فـ حالة الضم ، ثم فـ فـ حالة الفتح ، ثم فى حالة الكسر ، (ع) الاغتلاف التام فى ترتيب باب المثلث المتفق المعنى بين الكتابين كما رأينا فيما سبق .

من هذه الملحوظات والمقارنات مع ماسبق أن عرفناه عند دراسة



واضحة للعيان فإننا بهذا نعرف أَنْ الإعلام المنظومة ، هى الكتاب الذى
أكمله ابن مالك بكتاب (إكال الإعلام بتثليث الكاملام) .


 الجلال . ولكى يصل ابن مالكك بالتأليف فـ هذا الفن إلى أزمق درجة فإنّه

يضع لذلك كتابه الإِكال .



— ومن حيث موضع التثليث من هذه الكلمات :



مثلثة الأول والثالث .

- وعدد الكلمات المثلّثة باختلاف المعالى الواردة ف هذه المنظومة يبلغ
: كلمة (IY.0)


(1.00) كلمة مثلّثة الأول
 كلمات مثلّثة الأول والثانى ، وست كلمات ، مثلثّثة الؤول والثالث .

القســم الثانـى من الــراسة ( كتاب الإكال )

أ - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف
ليس هناك مايدعو إلى الشُك فـ صحة نسبة كتاب (إكلل
 الكتاب وصلت الينا كاملة غير منقوصة لا لا من أولما ولا من آلخر اليرها ، وقد




 المنقولة عنه .
 واللغات) للنورى ، و(المطلع على أبواب المقنع) لابن أنى الفتح البعلى ، وكلا المؤلّفين من تلاميذ ابن مالك .


 النصوص فـ كتب ابن مالك الثالثة :
(1) الإعلام بتثليث الكاملام (المنتور) .


والنتيجة التى وصلنا إليها ، هى القطع بأن هذه النقول التى فى كتإى النووى ، والبعلى منقولة عن (الإِكال) دون سواه من كتب المثلث التى وضعها ابن ماللك ، لأن كتيرا منها لا نلتقى بها إلا الإعلام) • ومع أن النووى والبعلى يتصرفان فى النصوص المنقولة - بكذف
 التى فی إكال الإعلام ، فإن هذه النقول تظلِ واضححة الصلة بالنصوص
 والبعلى فى كتابيهما المذكورين ونقرن بينه وبين ماورد فى كتب ابن ماللك

الثالاثة :

أوَّلا : النقول التى وردت فـي كتاب (تهذيب الأسماء واللغات)
للنووى :
(1) قال النووى (Y) : (ا وفى كتاب المثلث لشنيخنا جمال
 وهو مصدر خحلَعَ المرأة "
هذا النص فى إكال الإعلام (r) على النحو التالى : " والخُلْعة
( ( ( اعتمدنا في هذا الفصل على نسخة غخطوطة من كتاب الإعلام المنظومة .

( ${ }^{(Y)}$ الكلمة رقم (Y६q) من المئلث الغختلف المعانى .
IV

خيار المال ، ولغة فى الخُنْع : وهو مصدر خلَع المرأة ه . وقد حذ


كلمة (بالضم) للحاجة إليها فى بيان الضبط
ومثل هذا النص ليس فـ الإعلام (المنثور) ، والنىى فـ
المنظومة (1) عن هذه النقطة قول ابن مالك :




 منقول من (إكال الإعالام) منرم ()





(Y) تها (Y) (Y)


 . (Y) الكلمة رقم (7)
:
 شیى شبيه بالنص الذى أوردناه . وهكذا نرى أن ترجيح ابن ماللك (الضّم على الفتح) فی - راء - سرر إنما كان في كتابه (إكال الإعلام) . فتط
(乏) ونورد نصط نقله النووى بكامله دون تصرف فيه ، ولم نجده
 كثيرة ، جمعها أو أكترها شيخنا (جمال اللدين ، ابن ماللك) رضى الله عنه فـى كتابه (المثلث) غختصرة . قال : العَيْن : حاسّة النظر ، ومنبع اللاء ، والجاسوس ، واللسحابة القبلية ، ومطر لايقلع أياما ، وعو ج في الميزان ، والإِابِابة بالعين ، وإصابة العين (أيضا) (「) ، والمعاينة ، واللدينار ، والشىء الحلاضر 6 وخيار الشثى وذاته ، وسيد البوم ، ونُقْرة في جانب الركبة ، أو مقلَّمِها ، ولغة فَ العَيَنِ وهـم أَهل الدار ، وأَحَدُ الأَعيان (وهمْ الإِخوة لأب وأم) ، وعين الشمس ، وعين القبلة : هعروفتان ه) . وهذا النص

(0) قال النووى (0) : (ا والـمَقْبُرة (بغتح الميم والباء ، وضم الباء

أيضا) ، لغتان هشهورتان ، واحدة المقابر . وحكى شيـخنا جمال اللدين
. (1) الإعلام المنثور (ص (YV)
. (Y)




ابن ماللك رهمه الله تعالى ورضى عنه - فيها لغة ثالثة ، وهى كسر الباء ) . والمقبرة كلمة مثلثة (1) جاءت فـ الفصل الثانى (فيما ثلث عينه من الأسماء) من باه (المثلث المتفق المعنى) من كتاب (الإِكال) .

وفى المنظومة لابن مالكُ قوله :
وتُلِّنَّ ثالثا من مَقْدِرْه
انتهى مانقله النووى فن كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) .
أما عن نقول (البعلى) عن (إكال الإعلام) فـ كتابه (المطلع على
أبواب المقنع) ، فقد بلغت فيما عددناه (17) نقّلا .

 هى (گ) ، وليست في الإِعلام المنثور • وعبر ابن مالك عن معنى

هذه العبارة بقوله في منظومته هكذا :
 (Y) قال البعلى فى المُطْلع () : (1 قال أبو عبد اللهُ فـ مثلثه : الجَدُّ

- (1) الكلمة رقم (199) من الميلث المتفق المعنى (Y)
( ) المنظومة ( $)$
- (9) الالطلع (r)
( ) ( ) الكلمة رقم (IVY) (IVY) من الثيلث الغتلف المعانى


(يعنى بالفتح) (1) من النسب : معروف ، وهو أيضا العظَمة ،



 الشاة اليابسة الضرع ع، والمقطوعة ، والسنة المجدبة ، والناق الماقة المقطوعة



كتاب (الإِكال) (£) نجد الفروق التالية :




 فى الإعلام المنثور شیء من هذا .
 وضمها) مايجعل على العمل . ذكره شيخنا فـ مثلثه ") . وهذه فـ الـي
 فى فصل ماثلث أوله من باب المثلث المتفق المعنى . وذكر
(0) الططلع (ص (TN) .
(7) الكلمة رقم (10) من المثل المتفق العانى م

ابن ماللك تثليث الِجُعالة فـى منظومته (1) أيضا . اللُُكْر ، قال البعلى (r) : (1 مع الذكر ، قال أبو عبد اللهّ ، ابن مالنك في مثلثه : اللِّكُكر بالقلب (يضم وِّكسر) ، يعنى الذال ") . والنىى فى إكال الإعلام (؟) (پ والذِّكْر بالقلب (يضم ويكسر) ") .




 ابن ماللك عن هذا المعنى فى منظومته بقوله :

ولا حاجة إلى التنبيه على أن هذا النص المنقول فى المطلع هو
عن إكال الإعلام دون سواه .
(7) الستَّر : قال البعلى (^) : (ا ستَرْ (بفتح السين) : مصدر سَتَرَ ، وبكسرها مايستتر به ، ذكرها أبو عبد الله ابن ماللك فى مثلثه ويصلح
( ) ( المنظومة (ص





- (V) المنظومة (Y (Y)
(^) المطلع (ص (Y)

الأمران لذلك ") . والذى فى إكال الإععلام (1) : (پ السَّرْر : مصدر


النص بتصرف كما نرى . والذى فى المنظومة (Y) : ونى سترت المصلرَ اجعل ستْرا وما ومابه استترت

وليس فی الإعلام المنثور مايشبه الذى هنا . (V) قال البعلى (T) : (ا والصشّحْ (بضّم الصاد) : النهار ، وكسر الصاد
 ابن ماللك على أن الكسر لغة فى الصشّح (بالضم) وذلك عنـ عند قوله


يقول ابن مالك :

(^) الطوال : قال البعلى (7) : (ا طِوَال (بكسر الطاء لا غير) : جمع
طويل ، وطُوال (بضم الطاء) : الرجل الطويل ، وطَوال (بفتحها) :
المُدّة ، ذكر ذلك أبو عبد الله ابن ماللك فـ مثلثه ") . والإِشارة ( الِّ
( بذلك ) تعود إلى قول البعلى : (ا طوال (بفتحها) : المدة ") ،
وهذه العبارة في الإِكال (V) ، ونصها (\# الطُّوَّالُ : المُدّة ) . .
(1) الككلمة رتم (79V) من المثلث الغتلف المعانى .
(

- ( $)$

(0) (
- ( 7 (

Vr

وعبر ابن ماللك عن هذا فی منظومته (1) هكذا :
. . ... (
العقار : قال البعلى (Y) : (ا وقال شيخنا (رحمه الله) في مثلثه الحَقَار
(بالفتح) : متاع البيت ، وخيار كل شیى ، والمال، الثابت كالأرض
 البيـت ونحيار كل شىء ، والمال الثابت كالأرض والشتجر " . والذى
في الإِعامٍ المنثور (؟) : (ا العقار : المال الثابت كالأرض والشتجر ؛
ومتاع البيت أيضا ") . ونى المنظومة (0) :
( (1•) الفرجة : قال البعلى (1) : (ا وأما الفِرْجة بمعنى الرإحة من الفم
(فمثلث الفاء 6 ذكره شيخنا فی مثلثه ) . . قال ابن ماللك فى إكال
الإِعلام (V) : (" الفُرْجة : كشف الغم
وليست فف الإعِلام المنثور . أمّا في المنظومة (^) ، فقد عبر ابن
ماللك عن هذا بقوله :
عن كشف غَمٍّ شَفَّ ذا اكتيئابِ

. (ا المنظومة ( ( )

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



- ( ) (
(7) (1-1) المطا (1) (1)
. الكلمة رقم ( (V)
( ( $)$
(11) فَصُّ الخاتح : قال البعلى (1) : (1 فص الخاتح ، ذكره شيخنا في

مثلثه ") . وقل ذكر ابن ماللك تثليث الفاء من فص الخاتح فی إكال

بقوله :
والخرص ، والخاتح فيه الفصّ مثلث الفا فاحص باستيعابِ
و ولم يرد ضمن الإعلام المنثور
(IY) الفطرة : قال البعلى (£) : (ا وذكر فی مثلثه (يقصد ابن ماللك ، فقد
ذكره قبلها بسطر) : (ا أن الفطرة (بضم الفاء) : الواحلدة من
الكمْأة ") . وهذه مأخوذة عن إكال الإعلام (0) ففيه : (ا الفُطْرة :

واللذى في المنظومة (7) :

(Ir) الكُبْ ، قال البعلى (V) : (ا والكُر (بضم اللكاف وسكون الباء) :



. (
. ( المنظوهة ( $)$

- ( ) ( ) المطلع (

( ( ) ( المنظومة (
- المطلع ( الم (V)
( ( ( الكلمة رقم (

الكاف وسكون الباء) من إضافة البعلى (1乏) المصحف ، قال البعلى (1) : (1 اللمصصْحف : معلوم (بضم الميم وفتحها وكسرها) حكى اللغات الإِمام أبو عبد الله ابن ماللك فـ مثلثه ) . وهى من باب المثلـث المتفق المعانى (فصل فيما ثلنث أوله) فـى كتاب إكال الإعلام (r) .
${ }^{(r)}$ (الم
(10) المَقبرة ، قال البعلى (ڭ) : (ا المقبرة (بتثليث الباء) ، ذكرها ابن

ماللك فن مثلثه ") . وهى فـ الإِكال (0) (" المِبُرِة : موضع القبور ")
 (17) المِلْحف ، قال البعلى (7) : ها قال أبو عبد الله ، ابن ماللك ، فـ

دون غيره ونصهها ( المِمَحف والمِلْحفة : اللِّحَاف ") .
مـا سبق يظهر لنا :
(1) أنّ النووى والبعلى عندما ينقالان فـي كتابيها (تهايب الأسماء والاغات) و(المطلع على المقنع) - عن مثلث (ابن ماللك) ، فإن نقولما تكون عن (إكال الإِعلام بتثّليث اللكام)
. (1) (1)

. ( ${ }^{(Y)}$ ( المنظومة ( $)$
. ( 7 ) ( ) (


- (7) (7)
(V)

الآخرين المنسوبين لابن مـاللك ، وهما منظومته المسماة بـ (الإعلام


الظاهرية
(Y) أن النووى والبعلى ينسبان كتاب (المثلث ) النى ينقلان عنه إلى ابن
 اللكام) هو لابن مالنك ، وذلك بعد أن تبين لنا أن النقول الملكورة آنفا هی عن الإِكال حون غيره من كتب ابن ماللك فی المثلث .
 لايعنى أنّ هذه الكتب ليست له . لـنـ
( ) ( لانستفيد هن نصوص النوورى والبعلى - عندما ينقالان - شيئا عن تسمية الاكتاب اللنى ينقالان عنه ، وهذا اضطررنا إلى قرن تلك النقول بما فى كتب ابن ماللك الثلاثة ، حتى نصل إلى تحديد أى هأـه الكتـب تم النقل عنه .

ب - عنوان الكتاب وموضوعه وسبب تأليفه
عنوان الإِكال
نبدأ دراسة كتاب (الإِكال) من عنوانه ، فإنّ هذا الكتاب يمّل
عنوانين :
أحدهما : على صفحة العنوان ، وهو (إك)ل الإعلام بتثليث

والثانى : ورد فـ المددمة عند قول ابن مالك : (ا فرأيت أن أبذل
 المزيد عليه ، ولا تسمع نسبة خلل إليه ، مسمى لذلك بـلك بـ (إكال الإعلام
 صحيح من حيث الاستخدام اللغوى . ولكننا غنتار العنوان الأول لسبيبن :الأول : أنّ أعلم تتعدى بالباء فـ الأكثر والأشهر ، ففى معجم


 (الإعلام بثلث الككام) مكا هو مثبت على غلاف النسخة المطبوعة .
(1) مسجم الأفقال المعدية كهرف ، تأليف موسى بن عكمـ اللميان دار العلم


## موضوع الكتاب

يُعُعَرَ عن موضوع كتاب (الإكال) وما ماثله ، بالعبارات
التالية : المثلث من الكلام ، والمثلثات ، والتثليث ، وكلها واحـد لا ور فر
 بصورة عن المثلث تختلف عن الصورة التى يخرج بها با الناظر فـي كتاب
 تعريف المثلث من خلال كتاب قطرب إلى تعريفه من خلال كتاب الإِّالـ

وقد حقق الدكتور رضا السويسى كتاب (مثلثات قطرب) ،
وتعرض إلى تعريف المثلث ورصفِه فقال : (ا فالمقصود حينئذ من عبارة المثلث أو المثلثات هو : بجموعة تضم ثلاث مفردات لها لما نفس الصيغة الصرفية ومركبة من نفس الحروف ، فما يتغير فيها إلاّ حركة فاء الكلمة أو

 السويسى من خلال مثلثات (قطرب) . وهى صورة لاتشمل كيثيرا من أمثلة المثلث الواردة عند غير (قطرب) من أمثال ابن السيد ، وابن ماللك وذلك للملحوظات التالية :
(1) مثلثات قطرب (ص YV) .
(1) فعبارة الدكتور السويسى (ا لها نفس الصيغة الصرفية ) لا تنطبق على

 حالة الفتح - مثلا - على وزن مَفْعل وفى حالة الكسر والضم الضم على وزن فِعال ، أو غير ذلك .

فكلمة مثل كلمة » المزاح " (بفتح وكسر وضم الميم) وردت فيح في




(Y) ويقول الدكتور السويسى (ا فما يتغير فيها إلآل حركة فاء الكلمة أو عينها " . وهذه العبارة لاتشمل أمثلة المثلث الواردة فى غير مثلثات

قطرب وذلك من ناحيتين :
الأولى : أن التثليث يحدث في الحروف المتحركة الأصلية والمزيدة من الكلمة وليس فى الحروف الأصلية فقط ، فعلى الأصلية مثل

. والمُؤُبر
الثانية : أن التثليث لايكون فى فاء الكلمة أوعينها فقط ، بل يكون



ويوسُف ، وفى أول حرف وثالنى حرف معا ، مثل : الأَبَد ، الإِبد ،
 والأُنْمُكُة ،


 المعنى - فتغير الحركة يتبعه تغير فـ المعنى وقد لايتبعه - . وهنا سنعطى صورة للمثلث مستمدة من أمثلة المثلث مكا يوردها ابن مالك فـ كتابه (الإِكال) .

فالمثلث : بجموعة من ثلاث مفردات مركبة من الحروف نفسها ، وهذه الحروف تتفق فى ترتيبها ، وفى تعاقب الحركة والسكون عليها ، مثل
 ومضارعا . فإذا كانت اسما ، كان الانل التثليث فـ الحرف الأول من الكلمة



 وثالث حرف معا مثل : العَجْرَمة ، العِجْرِمة العُجْرْة .
 فى عين الفعل (الحرف الثانى) . صحيحا ذلك الفعل أو معتل الآخر مثل بثر ، ودها . ولم يرد مثال من الماضى الأجوف فـى كتاب (الإِكال) .

11

وإذا كانت الكلمة المثلثة فعلا مضارعا وكان ماضيه صحيحا ، أو معتل الآخر كان التثليث في عين الفعل - أى فى الحرف الثالث من

 من عين الفعل إلى فائه - فيكون فى ثالنى حرف من صيغة المضارع ع

مثل يَحِرِ اليوم ، ومثل بماه المركب ، ويمِيمه ، ويمُوه .
وبعد :
فإنه إذا صحب تغييرَ الحركة تغييرّ فـ معنى الكلمة المثلثة - اسما كانت أو فعلا - فإن هذه الكلمة تعد من المثلث المختلف المعانى . وإذا لم يصحب تغيير الحركة تغيير فى المعنى كانت الكلمة المثلثة من المثلث المتفق المعنى .

الدافع إلى تأليف (الإِكال) :
لقد وضع ابن ماللك عدة كتب فـ المثلث منها كتابان منثوران ، ومنظومة . وهذا يدل على عناية ابن ماللك بهذا الفن ، وتقلـيره لأهميته وهى التى يصفها بقوله (( فإن فوائده في سبل الأذب كثيرة ، وإصابة النفع به غير عسيرة ، فمن فوائده : انقياد المتجانسات لطالبيها ، وامتياز الملتبسات بكشف معانيها (1) " . واهتام المؤلف بفن المثلث نابع من اهتمامه بمتن اللغة بصفة عامة ، فقد عرف عنه أنه كان دائب التنقيب والتنقير فی كتب اللنغة الأمهات مثل ثهذيب الأزهرى ، وصحاح الجوهرى ، ومحكمم ابن سيله . وقلد عرف عنه معاصروه كثرة مطالعته لفذه الكتب ، وشدة عنايته بها . فمن ذلك مارواه شهاب الدين ، أبو الثناء ، محمود قال : جلس (ابن ماللك) يوما وذكر ما انفرد به صطاحب المحكم عن الأزهرى فن اللغة قال الصفدى : وهذا أمر معجز لأنه يكتاج إلى معرفة جميع مافى الكتابين (Y) ) . ومعرفة ابن ماللك الواسعة باللغة ، جعلته قادرا على وضع كتابه (الإِكال) والٍٍبِاع فيه . وقد رأينا ان ابن ماللك قد

وضنع كتابين فى هنا الفن قبل أن يضع كتابه الإِكال وهما : (1 الإعِلام المنثور : وقد احتوى على $79 V$ كلمة مثلثة

باختلاف المعالى 6 و 97 كلمة مثلثة باتفاق المعنى (Y) الإعالام بمثلث الكالِ (المنظومة) وقل احتوت على 109 كلمة من المثلث المتفق المعنى 6 وعلى ( ( Y Y) كلمة من المثلث المختلف
(1) مقدمة الإِمال (ص (Y) (Y)
. (Y) (Y) : Y (Y) (Y) الطيب (Y)

المعانى • ومنظومته هذه كا أسلفنا هى كتاب الإععلام الذى أككمله ابن ماللك بكتابه (إكال الإِعلام بتثليث الكالم) . وقد ذكر ابن ماللك أن هذه المنظومة
 احتاج ابن ماللك أن يكمل هذه المنظومة رغم أنها قد احتوت على عدد أكبر بكثير ما آحتواه غيرها من كتب المثلث عـن عدا الإِكال ؟ .

لقد أبان عن ذللك فی مقدمة الإِكال فقال وهو يتحدث عن مثلث ابن السيد (ا وكنتت قبل وقوفى عليه ، قل جمعت في هذا الفن كتابا كافيا بالمطلوب وافَيا 6 فلما وقفت على هذا رأيته مههمال لبعض ما أثبته ومتضنمنا لنتل أغفلته ، فرأيت أن أبذل جههد المستطيع فن نظم شمل الجميع بكتابب يميط بما لا يطمع فى المزيد عليه ، ولا تسمع نسبة خال إليه مسمى لذلك بـ بـ

فما هو ذلك النقل الذى أغفله ابن ماللك ، ووجله في مثلث (ابن السيل) . باستعراضنا لكتاب الإِعلام المنظومة ، ولكتاب (ابن السِ الإِكال ، نجا أن هايميز كتاب ابن السيل عن المنظومة هو وجود الفعل المضار ع المثلث باتغاق المعنى ، وكذلك باختلاف المعانى على خين يشترك مثلث ابن السيد مع إكال ابن ماللك فى وجود هذا النمط من أمثلة المثلث . وبهذا نعرف أن وجود الفعل المضار ع المثلث باتفاق المعنى والمثلث منه باختلافف المعانى هو مالفتت نظر ابن ماللك في مثلث ابن السيد ، فعمل ابن مالك على استقصاء هذا النمط من أمثلة المثلث فى باب ما أوله ياء من المثلنث الختلف المعانى ، وهذا الباب كان محتواه في المنظومة كلمة واحلة هى الفعل
 الفعل المضار ع المثلث باختالاوف المعانى .
(1) المقدمة (ص
$\wedge \varepsilon$

مصادر كتاب الإِكال
أولا : مصادره الأساسية :
ذكر ابن مالك مصادر كتابه (الإكال) فـ مقدمته التى وضعها


الأزهرى - رهمه الها - وكتاب أفعال ابن القطاع) .
 (

اللغة العربية ، وذلك لأسباب نذكرها : (1) ضمن الأزهرى كتابه (التهذيب) نكتا حفظها ووعاها عن أوفاه
 (r)

 (r) اعتمد الأزهرى فـ جمعه لمادة كتابه على أئمة اللغة الثقات كأنى
 والمضضل الضبى (ت نو العو هـ) ، وأنى زيد الأنصارى
(1) أبو منصور عهد بن أهمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن أزهر الأزهرى ، الهروى ، اللنوى ، الإلما المثهور
 الألباء فـ طبقات الأدباء لان الأنبارى ، (ص (TY) ، طبقات النحاة واللنوين لابن تاضى . شهجة (1)
(

 كا ضمن الأزهرى كتابه نصوصا رواها عن معاصريه من أمثال الزجاج ونفطويه وغيرهما . كل هذا وغيرو جعل كتاب تهابي من أهم كتب متن اللغة على الإطلاق . وقد رتب الأزهرى كتابه كترتيب كتاب (العين) على نخارج

الأصوات
أما كتاب الأفعال فهو من تأليف أمام اللغة والأدب ، العلامة أبي القاسم (على بن جعفر السعدى) (1) ، اللغوى ، المعروف بابن
 القططاع كتابه (الأفعال) ليتمم به كتاع (ألمبر (المنية الأفعال) لابن القوطية (عممد بن عمر بن عبد العزيز) المتوفى سنة لاب

 وأخلّصن لك ماعسر وانعقد فى كتاب (أبنية الأفعال) لألى بكر عممد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية ، وهذا الكتاب فى غاية الجودةوالإِحسان لو كان ذا ترتيب وبيان ، ولكنه لم يرتبه على



الكمال . وقد اجتهدت فى ترتيبه وتهذيبه بعلُ ، وسميته (تهذيب كتاب الأفعال) لأنه قد أربى فيه على كل مأَنِّف في معانيه ، إلا أنه لم يذكر فيه سوى الأفعال الثلاثية ، ومادخل عليها من الممزة ، ولم يستوعب ذلك ولك ،

 والختلف منه فن أبواب . فأتعب الناظر ، وأنصب الخاطر ، وصار الطالب للحرف يجده متفرقا فى الكتاب فـ عدة أبواب . و ولم يذكر فيه الرباعية الصحيحة ، ولا الخماسية ، والسداسية المزيدة ، ولا الثنائية المكررة . فأجبتك إلى ماسألت ، وأسعفتك بما أردت ، على مافى ذلك من التعب الطويل ، والنصب الجزيل ، لأنى أحتاج أن أعرض الـن الكتاب

 راغبا فى ثوابه الجسيم ، وإحسانه السابغ العميم ، للانتفاع بذللك فـ القرآن العظيم وحديث نبيه اللكريم (عليه السلام) . فرددت كل فعل إلى مثله ، وقرنت كل شكل بشكله ، ورتبته خلاف ترتيبه ، وهذبته خلاف تهذيبه ، وذكرت ماأغفله من الأفعال الثغاثية والمزيدة بالهمزة ، والثنائية المكرة ، وأوردت الأفعال الرباعية الصحيحة والألأفعال الخماسية والسلاسية المزيـة . وأثتها على حروف المعجم حتى لايكتاج الناظر أن يخرج من باب إلا وقد استوعب جميع الأفعال بالتمام والكمال . وأعلمت على مأورده (1) بكرف القاف ، وعلى ما أوردته أنا بحرف العين ، لُيعرف
. (1) يعنى ابن القوطية

بذلك ما أورده وما أوردت ، وما ترك ومازدت . وجمعت فيه ما افترق فى مصنفات العلماء ، ونظمت ما انتثر في مدونات البلغاء ... الث " . ثم بدأ ابن القطاع فى إيراد مقدمة (ابن القوطية) التى وضعها لكتابه مضيفا إليها في أثنائها مايريده ، بعد أن يضع رمز (ق) قبل كالام
 بدأت أبواب الكتاب . وقد بدأ ابن القطاع بالأفعال التى ألى أولا هما همزة ثم التى أولا باء وهكذا إلى آخر حروف الهجاء الواء مرتبة ترتيبها.




بالفعل أجر ، ثم أدم ثم أمر ثم أد أدب .

. المهموز ، مثل أزأ ، أتأ
.
ثم يورد الأفعال التى أولها باء وجعلها في ألى أبواب على النحل النحو التالى :
\% الباء على فعل وأفعل من الثلاثى الصحيح بمعنى واحد وغيره .
.
-

*     * باب المعتل
* : باب الثنائى المكرر مثل : بأبأ ، بثبث . بالم

** ثم باب المْماسى ، والسداسى ، مثل ابذعر ، وابرندع ، وابغنقى
وابلندى ... الُ .

ثم يورد الأفعال التى أولما تاء وهكذا إلى آخر حروف الهجاء .

 وهذا المزء الخاص بفهارس المواد اللغوية قضى على الصعوبة الوحيدة التى فى ترتيب الكتاب - وهى عدم ترتيب الأفعال فـ دانحل الما الأبواب على

الحرفين الثانى والثالث .
ثانيا : مصادر ثانوية :



(1) ديوان الأدب :
 .
وديوان الأدب معجم مرتب على الأبنية ، وهو أول معجم بهذا الترتيب كما يذكر ذلك عحقه الدكتور أحمد يغتار عمر الذى قد قدم له بدراسة وافية تعطى فكرة عن هذا المعجم الفريد فـى نوعه .
 الرجوع إليه والاستفادة من مادته من أصعب الأمور مارئ وقد صدر بتامه مع فهارس وافية . (1) (1) مقدمة الإعگل (ص \&)
 (ص ( $)$
(Y) بمهرة اللغة :

من تأليف ابن دريد (1) محمد بن الحسن الأزدى ، البصرى (ت

 (الجمهرة) قبل أن يضع الأزهرى كتابه التهذيب ، علماً أنهما متعاصران . والأزهرى عرف كتاب (المجمهرة) ورآه . فهو يقول عنه (ا وتصفغحت
 كثيرة أزاهاها عن وجوهها ، وأوقع فى تضاعيف الكتاب حرون أنكرتها ولم أعرف مخارجها ، فأثبتها فى كتابى فى مواقعها هنه ، لأبحث عنها أنا وغيرى منن ينظر فيه ، فإن صحت لبعض الأئمة اعتمدت ، وان لم توجد لغيره وقفت (Y) " . وقد سمى ابن دريد كتابه (بجمهرة اللغة) لأنه
 المستنكر " . وقد طبع هذا الكتاب فى الهند وخدم بفهارس جيّدة . (


 . $(\Gamma)$ : 1 ( $)$ ( $(Y)$ (Y)

 الشذرات (r :

وقد قدم الجوهرى لكتابه بمقدمة قصيرة قال فيها : (ا أما بعد 6 فإنى قد أودعت هذا الكتاب ماصح عندى من هذه اللغة التى شرف الله منزلتها ، وجعل علم الدين واللنيا منوطا بمعرفتها . على ترتيب م أسبق إليه 6 وتهذيب لم أغلب عليه 6 فـ ثمانية وعشرين باباً ، وكل بابٍ منها ثمانية وعشرون فصال على عدد حروف المعجم وترتيبها - إلا أن يهمل من الأبواب جنس هن الفصول - بعد تحصيلها بالعراق رواية ، وإتقانها دراية ، ومشنافهتى بها العرب العاربة في ديارهم بالبادية . ولم آل في ذلك
 والصححاح هو أول كتاب رتب ترتيب حروف الهجاء باعتبار آخر حرف من الككمة وجعله باب ، وكل باب قسم إلى فصول بالنظر إلى أول حرف من الكلمة ، ورتبت الفصول داخل الباب باعتبار الحرف الأول ثم الثنانى ثح الثنالث - وهذا مع مراعاة تجريد الاكلمة من الزوائد - وقد تابعه في هذا الترتيب كثيرون بعده كصاحب اللسان ، والقاموس 6 والتاج •
(8) الفريبين (غرييى القرآن والحلديث) :

تأليف أى عبيد أحمل بن محمل بن محمد الهروى . 1 ع ع هـ (Y) . هذا الكتاب أححد أهم الكتب في موضوعه ، وقد قال عنه ابن خلكان (ا وكتابه الملكور جمع فيه بين تفسير غريب القرآن

(1) مقدمة الصحاح


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

وقد قدم المروى لكتابه بمقدمة طويلة قال فى آخرها : (" وكتانى هذا لمن حمل القرآن ، وعرف المديث ، ونظر فـي اللغة ثم



 كتاب الباء على هذا العمل إلى أن نتنهى بالحروف كلها إلى إلى آخرها ، ليصير
 وشرطى فيه الاختصار ، إلا اذا اختل الكا الكالام دونه ، وترك الاك الاستظها
 كتب الأثبات الثقات ، طلبا للتخفيف ، وحذفا للتطويل وحصرا للفائدة ،

 حسبنا ونعم الوكيل وحلى الله على عحمد سيدى وسنيد المسلميانمين وعلى آلها
(الطيبين الطاهرين ") (1)

 فكتاب الممزة يقسم إلى الأبواب التالية : باب الممزة مع الباء ، باب الهمزة مع التاء ، باب الممزة مع

الثاء...... وقد صدر من كتاب الغريبين جزء واحد بتحقيق د. محمود عممد
(0) المثلث لابن السيد البطليوسى (1) :

وهو الكتاب الذى أشاد به ابن مالك فـ مقدمة الإكال .


 كلمة مثلثة باختلاف المعانى و (ITO) كلمة مثلثة باتفاق المعنى .









 غير مهموز ، ولمكسور مدرود .
 (كذا) ، وذكر الجوارى وهى من المتل المنقوص مع الجِّوار والُجُوار ، وليست مئلها فـ . الاءتالال



 $=$

وهذا الكتاب قيم للغاية لكثرة شواهده ؛ وعناية مؤلفه بنسبة مايورد إلى رواته فهو يحكى عن المطرز وعن علماء اللغة المعروفين من مثل أفى عبيلة والأصمعى وغيرهم ، وقد رجع فی كثير من الأحيان إلى كتابب (العين) للخليل بن أحمد وإلى غيره من كتب اللغة . وقد أشاد العلماء

بثثلث ابن النسيد ومن هؤلاء ابن ماللك فـ مقدمة الإٍِ كال .
أما عن ترتيب ابن السيذ لمثلثه هقد قسم مادة كتابه من الكلمات المثلثة بحسبب حروف الهجاء . فجعل الكلمات التى تبدأ بحرف معين ف

بابين :
باب للمثلث المتفق المعالى 6 والباب الثانى للمثلث المختلف
. المُنى
فحرف الممزة مثلا فی بابين وكذلك سائر الحروف عدا حروف الثاء والنال والضاد ، والظاء ؛ فكل حرف من هذه الحروف الأربعة فى باب واحد هو المثلث المختلف المعانى
=
 فاجتمع لنا فی المثلث المختلف المعانى ستمائة كلمة ومُمانون ، ومن المثئث المتفق المعانى

مائة كلمة واثنان وعشَرون كلمة


 وضمنته ، وأنا أسأل الله عونا على ماقصدت إليه ونويته إنه المأمول والمستعان ، ، والمعهود منه الفضل والإحسان ، وصلى الله على نبيه المصطفى ورسوله البمتبى وسلم تسليما ") . مقلدمة الغرر (ص ITV) .

وقد رتب الخروف الهجائية على النحو التالى :

 فالنون ، فالصاد ، فالضاد ، فالعين ، فالغين ، فالفاء ، فالقاف ، فالسين ، فالشين ، فالهاء ، فالواو ، فالياء . ولم يرتب ابن السيد الكلمات المثلثة داخل الأبواب باعتبار الحرف
. الثانى
وقد جعل أول كل باب لمرد الكلمات المثلثة من الأسماء ثم أتبعها بالأفعال الماضية المثلثة ، تستوى فى ذلك أبواب المثلث المتفق المعنى ،

وأبواب المثلث الختلف المعانى .
هذه مصادر كتاب (إكال الإعهام بتثليث الكاملام) كما ذكرها المؤلف وهناك مصدران آخران لم يذكرهما وهما كتاباه الإعالام بتثليث الككلام المنثور ، والإعلام بمثلث الكالام المنظومة . والراجح ألن هناك مصادر أخرى هذا الكتاب ، فقد نسب المؤلف فـ عدة مواضع أقوالا !إل عدد من العلماء ، كأثى زيد ، وأثى حاتم والهناني كراع النمل ، والفراء . ولم نعرف من أين نقل ابن ماللك هذه النقول فقد بشثنا عنها في مصادره الأساسية والثانوية ، فلم نوفق فـ العثوز عليها ، فلعنها من مصطادر أخرى غير ماذكره ، ولعل عدم ذكره هلا يعود إلى أنَّ رجوعه إليها كان نادراً جدا

منهج ابن مالك فى كتابه (الإِكال)

قدم ابن مالك لكتابه (الإِكال) بمقدمة غاية فى الحسن والجودة ، حوت كل مايبب أن تويهه مقدمة لكتاب يراد بها أن تكون طريقا لفهمه وسبيلا للتعريف به تعريفا ليس بعده غموض ولا التباس . تناول المؤلف فی هذه المقدمة موضوع الكتاب وأنه : (ا فن تميل إليه نفوس الأذكياء (1)" ، هذا الفن هو فن المثلث من الكالام . وبين المؤلف فوائد





 وذكر مصادر كتابه ، وختم المقدمة بالدعاء . بعد المقدمة عمد ابن ماللك إلى قَسْمْ الكتاب إلى قسمين غير متكافئين : القسم الأول : جعله ابن مالك بابا للمثلث المتفق المعنى ، وهو لايزيد عن أربع - هقدمة الإثال (ص (1)

صفحات من صفحات الكتاب البالغة (YOT) صفحة ، وقد جمع فيه المؤلف عددا كبيرا من الكلمات المثثلة المتفقة المعنى يبلغ عددها (Yا (IT) كلمة . عدا حوالى .ع كلمة ضمنها أبواب المثلث الخختلف المعانى لما سنذكره فيما بعد . وقد استدرك الشيخ البعلى ، ثمس الدين ، أبو عبد الله (عحمد بن عبد الوالى) على ابن ماللك عددا كبيرا من الكلمات المثلثة المتفقة المعنى وصنع كتابا سماه (المثلث ذو المعنى الواحد) ، نقل فيه جميع ماسجله ابن ماللك فن الإك||ل ، وأضاف عليه ماوجلده في كتب اللغة من أمثال المحم لابن سيده وغيره . ورتب البعلى كتابه (المثلث ذوى المعنى الواحد) على ترتيب ابن ماللك لباب المثلث المتفق المعنى فى الإِكال . والحق أن ابن مالكّ لم يعن بالمثلث المتفق المعنى عنايته بالمثلث الختلف المعانى . ولعله كان يرى أن هذا الباب أ قل أهمية من باب المثلث الخْتلف المعانى ، فهو يقول : "ا بعد تقديم باب يتضمن ماثلث ولم ثختلف
 تكون فى باب المثلث المختلف المعانى ، والذى عنى به ابن مالك عناية فائقة ، مكثرا من أمثلته . وقد رتب ابن مالك باب المثلث المتفق المعنى ترتيبا يختلف عن ترتيبه لباب المثلث الختلف المعانى ، فهو يقول (ا ومن اللائق بالإِيجاز أن اقتصر فی إيراد كلمات هذا الباب على لفظ واحد ، إيثارا للتخفيف ، واكتفاء بسابق التعريف ، وحيث لم يكن اللبس
(1) مقدمة الإثملا (ص

9 V

مأمونا ، جعل التقييد بالكلمة مقرونا ، حتى لايعدم تقريب ، ولايوقع فيما يريب ، فلذلك ... (1) " قسم ابن مالك باب المثلث المتفق المعنى أربعة فصول جاعلا عنوان كل فصل منها مقيدا وعحددا لموضع التثليث فـ في الم

كلماته
(1) فالفصل الأول عنوانه (| فيما ثلث أوَّهُ ") :

سرد المؤلف فيه الكلمات المثلثة الأول باتفاق المعنى مرتبة على ترتيب حروف المجاء ، معتبرا فى الترتيب الحرف الأول (مزيدا أو أصليا) فالثانى ، فالثالث . وقد وردت فـ هذا الفصل كلمة (مُنِ) : بمعنى (ايمن

 اكتفى فی إيراد الكلمة المثلثة على لفظ واحد - كا ذكر فى المقدمة - فإن

 ابن مالك يكتب هذه الكلمة على صورة واحدة ، مرة واحدة على النحو

 اللكلمات المثلثة على لفظ واحد في هذا الفصل وفيما بعده من فصول
(Y) الإمال ( ص T) .

المثلث المتفق المعنى . وكان من الأفضل أن يورد لها صورتين على الأقل :


وقد جمع فيه المؤلف بين ماثلث ثانيه مثل : الوقُل ، وما ثلث ثالثـلث الثه مثل : قَيْنُقاع ، وماثلِّث رابعه مثل (تفاوُتِ) . واختيار المؤلف لعبارة
 فصل واحد . وترتيب هذا الفصل كسابقه باعتبار الحرف الأول فالثانى
 بالأسماء ، وكذلك الفصل الرابع الذى سيأتى ذكره . ( ${ }^{(1)}$ الفصل الثالث : وهاء باتفاق المعنى . وقد عنونه المؤلف بعبارة (॥ فيما ثلث عينه من الأفعال ه) . وبدأ بما ثلث عينه من الفعل الماضى ، مرتبا على حروف الهِ المجاء وباء وباعتبار الحرف الأول فالثانى ، وعندما وصل إلى الأفعال التى تبدأ بالواو ، أتبعها بالفعل المضار ع فى صيغة (يفعل) للمفرد الغائب ورتب الأفعال المضالـوارعة باعتبار الحرف الأول فالثانُ بعد ياء المضارعة وعلى ترتيب الحروف المجائئية

فقال مثال (يأبد ، يأجن ، يأسن) .
ولعل التزام المؤلف بإيراد الكلمات المثلثة باتفاق المعنى على لفظ واحد ، قد أساء لهذا الفصل أكثر من غيره ، لأنه يحتوى على أفعال

 من المستحسن أن تكتب هكذا (دها ، دهَِى ، دَهُوَ) .

على أن ابن مالك لا يام على هذا الأمر ، فهو قد نبه عليه فـ

 أخرى إلى مثل هذا فـ أول هذا الفصل عند كلمة (أمت المرأة) بقوله :
 منه حرف علة " . وهذا ينطبق على الفعل الماضى المعتل ، وكذلك على المى المثلث من الفعل المضارع من مثل (يماه) فعند كسر عينه يصن الميح
(يميه) ، وعند ضمها يصبح (يموه) .. وهكا وها


 الفصل كذلك ، فلماذا جعله ابن مالك بعد الفصل الخاص بالأفعال ؟ ه. .
لعل هذا يعود إلى أن هذا الفصل يختلف عما سبقه من الفصول
 الكلمة - أما التثليث فى هذا الفصل الرابع ، فهو فن موضعين أولن

حرف وثالث حرف من الكلمة . ويلاحظ هنا - ان ابن ماللك لم يخصص فصلا (لما ثلث ألث أوله وثانيه) من المثلث المتفق المعنى ، ورما كان ذلك راجعا إلى أن هذا النوع ع




$$
1 .
$$

القسم الثانى من كتاب الإِكال :
وهو القسم الأكبر ، وعليه مدار الكتاب ، كِا كان عليه مدار كتاب ابن مالك المنثور المسهى (الإعلام بتثليث الكالام) ، وكا

ملار منظومته فـ المثلث (الإِعلام بمثلث الكار المام)
هذا القسم الكبير هو - أبواب المثلث الختلف المعانى - . وقد بلغ عدد الكلمات المثلثة فـ هذا القسم (YIMI) كلمة وهذا العدد من أمثلة المثلث المختل المعانى كبير جدا إذا قيس بما أورده قطرب

 كلمة . وأبواب المثلث الخخلف المعالنى في كتاب (الإِكال) تبلغ ثابانية وعشر ين بابا على عدد حروف المعجم وعلى ترتيبها . وقد راعى ابن ماللك

فن ترتيب الأبواب وتنظيم مادتها من الكلمات ماتيلى :
 الأصلية ") (1) . فكلمة (مأبر) جعلها فـ (باب الميم) ، والأفعال المضارعة جعلها فى صيغة (يفعل) للمغرد الغائب ثم وضعها (بان انـ (باب ما أوله ياء من المثلث المختلف المعانى) مقتفيا فـ ذلك صنيع (ابن السيد) فى مثلثه ، وقد تابعهما في صنيعهمها الفيروزابادى فى كتابه (الغرر)
(Y) رتب ابن ماللك الأبواب على ترتيب الحروف المعجمية ، فأول باب



$$
1.1
$$

(r) رتب المؤلف الكلمات المثلثة ، أسماء وأفعالا ، فى داخل كل بل باب

 فـ داخل أبوابها باعتبار الخرف الأول الأصلى فالثانى فالثالث
 داخل أبواب المثلث الختلف المعانى .
 نبه المؤلف على أنه سيقتصر على ذكر الكلمة مصرحا بشا بشرحها
 الأَنْة ، بدأ المؤلف بشكلها الأول وهو حالة فتج المرفِ المادثِ فيه التثليث مع شرح الكلمة فـ هذه الحالة هكذا (الأبنّن : المرة من أبن) ثم أردف بالكلمة فى حالة كسر الحرف الملادث فيه


 العقدة فى الخُشبب ، - والعيب فى الحَسَبَ ) . وهذا الترتيب لأشكال الكلمة المثلثة اسما أو فعلا جعله المؤلف الما


 موقع التثليث فى الكلمة ، إلا إذا خيف اللبس .

- (1) مقدمة إلإلا (ص

أمّا إذا كان التثليث على غير الحرف الأول من هذه الكلمة بأن كان فى ثانيها ، أو ثالثها ، أو أولها وثانيها معا أو أولا وثا وثالثها معا (پ فلابد

 حرف كذا أو حرفى كذا ، علم من ذلك أن هذا هلما الحرف أو هذين
 (ا الأَبَد : (بفتح الهمزة والباء) ... ") يُفْهم من عبارته (بغتح الهمزة والباء)






الثلاثة هكذا (الآتَن ، والآتِن ، والآثُن) .
يقول ابن مالك مفصلا النقطين السابقتين ومؤكدا عليهما ، " فالكلمة المذكورة بلا تقييد ، مثلثة الأول ، وعل التثليث من غير الميرها

يتبين حين يعين هذا ، إن كانت اسما .... "(1) (1) (V) (إذا كانت الكلمة المثلثة فعلا فإنه (ا ليس إخلاؤها من التقييد يخلاّ

لأن غير عينه لايكون للتثليث محلا "(1) (1) (^)
(1) مقدمة الإكّل (ص

$$
1 . r
$$

الكلمة المشروحة ثم يستأنف الشرح ، وحتى لاتلتبس هذه الكلمة عند تكرارها بحالة أخرى من حالات التثليث فإنه يردفها بكلمة
(أيضا) . فمثلا :
(ا الأُْثت : مصدر أَرْث النار : أشعلها ، والتشديد أعرف .
والإِرث ، والوِرْث : الشىء المُ الموروث .

والأُرْثُ : جمع ...

هذا عن ترتيب أبواب الكتاب ، وترتيب الكلمات المثلثة داخلها وكيفية ترتيب أشكال الكلمة المثلثة .

وأخيرا .
فإن شرح الكلمة المثلثة المختلفة المعنى بإيراد معانيها فى حالة الفتح ، وفى حالة الكسر وفى حالة الضم ، أمر مهم للغاية . وقد عنى
 الواحدة محاولا أن يستقصى معانى الكلمة المثلثة إستقصاء كاملا الما ما الما وابن

 صعبة ، كان لابد أن يتغلب عليها عن طريق الإِيجاز ما استطاع إلى ذلك ولك
 يهمه كأستاذ يكاول إيصال مضمون كتا كابه إلى تلاميذه بأسهل طريق واوضحه ، فيسهل حفظ الكتاب عليهم • من هنا كان الإِيجاز وسيلة المؤلف ودافعه للتنظيم الفريد الذى ظهر به كتابه (الإكال) . ولقد الـد رأى (أن يسلك من الإيِّاز أسهل سبيله ) .
$\qquad$
(1) مقدمة إلإگال (ص

$$
1 \cdot \varepsilon
$$

وكان تأثير الإِيجاز فن كتاب (الإِّال) ومادته على النحو التالى : (1) جعل المؤلف الكلمة المثلثة المتفقة المعنى على لفظ واحد ، فهو يرى

أن ذلك (॥ من اللائق بالإيماز ") (')
(Y) هناك كلمات مثلثة متفقة المعنى أُخّرت إلى الختلف المعنى لألنا تكمل وجوه الكلمة المثلثة باختلاف المعنى بأن تكون أحد تلمد تلك المك الوجوه الثلاثة . وكان حق هذه الكلمات المثلثة المتفقة المعنى أن تذكر أيضا فى بابها ، ولكن ابن مالك يكتفى بكونها موجودة فى المثلث الختلف المعانى فلا يذكرها فى بابها . يقول (ا وقد أخر منه (يقصد المثلث المتفق المعنى) إلى المختلف المعانى مايتكمل أحمد أحد وجوهه ثلاثة مبان ، إذ لو ذكر هنا لزم التكرار ، وفات مانوى من
(1) (1) (1)
(
منها لايذكر المؤلف موضع التثليث فيها من أجل الإيكا الماز وكذلك ترتيب أشكال الكلمة المثلثة الختلفة المعنى فإن ابن مالك

 فعلى الناظر فى الكتاب أن يعلم الحركات وإن لم يسمها . أما تأثير الإِيجاز فى شرح الكلمات المثلثة فقد ظهر بشكل

واضح على النحو التالى :
(1) مقدمة الإָ| (ص
1.0
(1) إيراد عدة معان للشكل الواحد من أشكال الكلمة المثلثة دون أن

يذكر السياقات التى حددت معانى هذه الكلمة والتى وردت بها ، فلم نجد فى كتاب الإِكال سوى آيتين ، وحديثين نبويين ، ولا شیى من الشعر أبدا فى هذا الكتاب الضخم الا


الكتاب
(Y) الراوى أو القبيلة التى تنسب إليها تلك اللغة أو ذلك المعنى ، أو

غير ذلك .
( ${ }^{(1)}$ قواعد النحو تكاد تكون معدومة ، وقواعد الصرف قليلة بالرغم من
الحاجة إليها في مثل هذا الموضوع لتفسير بعض الصيغ
والتراكيب .
(₹) لم يشر المؤلف إلى أصل كلمة (ما) إلا فيما ندر .


أن يذكر أن هذه الكلمة جمع هذا المفرد ، وهذا المفرد جمعه كذا ها ..
(7) لاينص على الأضداد والأبدال حين ورودها رغم شبه هذا العمل بما

هو فيه

جدول يبين تطور نظرة ابن ماللك إلى فن التثليث من خلال كتبه الثالثة،تطور كيفى وكمى



جلدول ييين مخارج وصفات الأصوات (1) ، وعلد مرات تثليث كل صوت فـ أول
 كتابه الإِكال

أول ثالنى ثالث بجموع رابع
نخارجها وصفاتها
الصوت

ب

$x$ ir $r$ \& 7 ج غارى ، مركب ، بجهور




$\times \quad 10 \quad 0 \quad \varepsilon \quad 7$
ر لثوى ، متوسط ، بجهور كلى تكرارى رئى

X Y Y 1 Y Y $\times$ K

$\times r \times 1 r$ ص أسنانى لثوى ، رخو ، مهموس مفخم
(ا (اعتمدنا فن ذلك على جدول مخارج الأصوات وصفاتها النى وضعه د . تمام حسان في كتابه :
مناهج البحث فـ اللغة ، الطبعة الثانية ص ( عابا) .

$$
1.9
$$

أول ثانى ثالث بجموع رابع
بخارجها وصفاتها




X 1 ٪ Y غ


X $\times 1 \times 1$ ك

$\times$ ry 1710
م شفوى ، متوسط 6 مجهور كالى أنفى
ن ن لثوى ، متوسط 6 مجهور كلى 6 أنفى
هـ هـنجرى 6 رخو 6 بجهور 6 غير مفختم 6
و شفوى 6 متوسط 6 بجهور كلى نصف حرف 6
$1 \wedge \times \times \vee$ علة

ى غارى 6 متوسط ، بجهور كلى 6 نصف حرف

$$
\times \quad 1 \times 1
$$ علة

$$
1 r \cdot \lambda r \operatorname{ON} \| \lambda
$$

نتائج الجلدول :
أولا :

ورودها مثلثة



ثانيا :
ترتيب الأصوات حسب كثرة ورودها مثلثة فى أمثلة المثلث المتفق
. المعانى


بنسبة
\% TVV
( ( ) ورد صوت الجميم (Y
بنسبة 70,V7\% ، ورد صوت النون (Y
(0) ورد صوت الهمزة ( (I هرة) بنسبة

مرات) بنسبة برّرع



(9) ورد صوت الطاء (0 مرات) بنسبة •غرY \% ، ورد صوت الهاء (0 0

مرات) بنسبة • عرا \% .


 مرات) بنسبة چڭرا \% ، ورد صوت الصاد (ץ مرات) بنسبة غڭرا \% .

 الكاف (مرتين) بنسبة 97ر . \% .
(
 دوران الأصوات المثلثة - فى الكلمات المثلثة - باعتبار المخارج وبغض المنا الصوت المثلث فن الكلمة



يتبين من هذا المجدول : أن أكثر الأصوات تثليثا فى المثلث المتفق المعانى هى الأصوات

 بنسبة • . $\%$ ، تليها الأصوات الحلقية . (Y乏) مرّة أى بنسبة


 (7) مرات أى بنسبة (Y

دوران الأصوات مثلثة فى أول الكلمات باعتبار المخارج


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

$$
\begin{aligned}
& r \\
& \text { r j } \\
& \text { Y } \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$



يتبين من هذا الجلوول :
 أكثر دورانا فی أول الكل الكلمات مثلثةً .





( الأصوات اللهوية ( 1 ( C (
( الصوت الشفوى الأسنانى (0) بنسبة (N)
دوران الأصوات مثلثة في ثوانى الكلمات باعتبار المخارج
شفوى أشفوى أسنانى أسنانى لثوى غارى طبقى لفوى حلقى حنجرى


يتبين من هذا الجدول :
(1 (أن بجموع ورود الأصوات الشفوية (•) أى بنسبة \& دورانا تليها
(Y) الأصوات اللثوية (Q) بنسبة 10, 1 (Y)




. الصوت الشفوى الأسنانى (1) (Y) بنسبة (V)
دوران الأصوات مثلثة فى ثالث الكلمة باعتبار المخارج


$$
\begin{aligned}
& \text { 1 } \rightarrow \text { re } 1 \dot{\varepsilon} \text { re } 0,12 \times j \text { 1 p }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { × ت } \\
& \times \text {; } \\
& \times ص \\
& \text { r }
\end{aligned}
$$

يتبين من الجدول أنَّ :
 تليها

 . نها



$$
\begin{aligned}
& \text { تواتر الأصوات المثلثنة }
\end{aligned}
$$

دوران الأضوات مثلثة فى جميع مواضع التثليث باعتبار الصفات التالية

r.^ع
$\qquad$
يتبين من الجلدول :
(1 (1 أن الأصوات الرخوة مثلثة أكثر دورانا فى الكلمات المثلثة من غيرها . فقد وردت
بنسبة 9.رهب٪
(Y) تليها الأصوات المتوسطة ، بنسبة

- تليها الأصوات الشديدة بنسبة چ

$$
111
$$

دوران الأصوات مثلثة فى أول الكلمات المثثلة باعتبار الصفات التالية :


يتبين من هذا الجبدول أنّ :
(1) الأصوات الرخوة مثلثة أكثر دورانا فى أوائل الكلمات المثلثة . فقد وردت بنسبة : $\%(\Gamma \varepsilon, \nu \varepsilon)$


(§) يليها الصوت المركب . بنسبة م,رهـ
119

دوران الأصوات مثلثة فى ثانى الكلمات باعتبار الصفات التالية :

المتوسطة

$$
\begin{aligned}
& 7 p \\
& \times \quad g \\
& 1 \\
& \varepsilon \\
& \varepsilon \\
& \times \\
& \times
\end{aligned}
$$



$$
10
$$

يتبين من هذا الجدول أن :
(1) الأصوات الرخوة مثلثة أكثر دورانا فى ثانى الكلمات المثلثة . نقد وردت بنسبة

$$
(\| \leq b r v)
$$




$$
1 Y
$$

دوران الأصوات مثلثة فى ثالث الكلمات باعتبار الصفات التالية :


M Ir $\square$

يتبين من هذا الجدول أن :
(1) الأصوات المتوسطة مثلثة أكثر دورانا في ثالث الكلمات المثلثة باتفاق المعنى .


(Y) يليها الصوت المركب . فقد ورد بنسبة 0ڭر7. .

MY

باعتبار الجهر والمسس
دوران الأصوات مثلثة في جميع مواضع التثليث
الصفات الأصوات المهموسة الأصوات الجههورة والمجهر .الكلى

( $Y \cdot \wedge$ )
$|r|$
VV

نتائج الجدول :

بجموع ورود الأصوات المهموسة (VV) من (Y (Y) أى بنسبة
ا. ا
M,91\%
وهكذا فإن الأصوات الجههورة والمهورة الكلية أكثر دورانا في الكلمات المثلثة من الأصوات المهموسة .

دوران الأصوات مثلثة فى أول الكلمات باعتبار الجهر والممس

> الصفات الأصوات المهموسة الأصوات الجههورة

$$
\begin{aligned}
& 7 \text { ر } \\
& 10 \text { p } \\
& 0 \text { - } \\
& \text { v, } \\
& \text { v }
\end{aligned}
$$

(IIN)
7
or

يتبين من الجدول مايلى :-

بجموع ورود الأصوات المهموسة (OY) من (IIN) أى بنسبة

 فنسبة ورود الأصوات المجهورة والمجهورة الكلى معا =
فيتبين من هذا أن الأصوات الجهورة والبهورة الككلية مثلثة هى أكثر دورانا فى الكلمات المثلثة من الأصوات المهموسة .

دوران الأصوات مثلثة فـ ثانى الكلمات
الصفات الأصوات الأصوات الجهورة
المهموسة : والجهور الكلى

(ON)
$r \lambda$
Y.

يتبين من الجلدول :
عجموع ورود الأصوات المهموسة (.Y) من (ON) أى بنسبة


فنسبة ورود المهورة والمجهرة الكلية معا =
فالأصوات البهجورة والمهورة الكلية مثلثة أكثر دورانا فى الكلمات
المثلثة من الأصوات المهموسة .

دوران الأصوات مثلثة فـ ثالث الكلمات
الصفات الأصوات الأصوات الجهورة المهموسة والجهور الكلى


يتبين من الجدول :

بجموع ورود الأصوات المهموسة مثلثة (0) من ( (Y) وأى بن بنسبة Yا, 17 \% ، وبجمو ع ورود الأصوات الجههورة والبجهورة الكلية (Y) (Y) مناصفة أى بنسبة

فالأصوات الججهورة والبجهورة الكلية مثلثة أكثر دورانا فى الكلمات
المثلثة من الأحوات المهموسة .

التفخيم وغيره من الصفات
دوران الأصوات مثلثة فى جميع مواضع التثليث باعتبار الصفات التالية
غير مفخم مفخم أنفى نصف علة

ir.

* أعالاه . ويتبين لنا أن الأصوات غير المفخمة مثلثةً أكثر دورانا في في


 فقد وردت بنسبة .اره\% ، تليها نصف حرف العلة فقد وردت بنسبة


التفخيم وغيره من الصفات ورود الصوت مثلثا فى أول الكلمات


يلاحظ إسقاط صوت البيمَ ، وهو يمشل (T) مرات .
 فى أوائل الكلمات فقد وردت بنسبة . 7 ، آ 7 ٪ ، تليها الأصوات الأنفية فقد وردت بنسبة همرvا٪ / ، تليها الأصوات المفخمة والصوت نصف
 التكرارية فقد وردت بنسبة هrره٪ ، يليها الصوت الجانبى نقد ورد بنسبة . \% ・ノの

باعتبار التفخيم وغيره من الصفات ورود الصوت المثلث ثانيا

أسقطنا الجيم وهو يمثل (£) مرات .

ييين هذا الجلدول : أن الأصوات غير المفخمة أكثر دورانا ، فقد وردت
 التكرارى بنسبة .ءرV.\% ، تليها الأصوات المفخمة بنسبة .vرو٪ ، يليها الصوت الجانبى بنسبة همرا٪ \% .

باعتبار التفخيم وغيره من الصفات
ورود الصوت المثلث ثالثا


 الأصوات الأنفية والجانبى فى نفس المرتبة فقد ورد كل ونهها بنسبة
. \% 17 rva



جدول يكوى عدد الكلمات المثلثة فـ كل باب من أبواب المثلث الختلف المعانى وعدد ماثلث أوله من كلمات كل باب وكذلك ماثلث الث ثانيه وماثلث ثالثه وماثلث أوله وثانيه وماثلث أوله وثالثه



نتيجة الجلدول :

نسبة ماثلث أوله من الكلمات المثلثة في الإٍ كال إلى بجمو ع مافيه
 ماثلث ثالثه تبلغ (ا ا ونسبة ماثلث أوله وثالثه تبلغ (اهر • .

جدول يبين مخارج وصفات الأصوات وعدد مرات تثليث كل صوت منها فـ الكلمات المثلثة . أولا : فى أول الكلمات ــ ثانيا : فـ ثانى الكلمات - ثالثا : فى ثالث الكلمات ثم فـ سائر الكلمات المثلثة

أول ثانيها ثالثها سائر النسبة
غخارجها وصفاتها
كلمة

ح حنجرى ، شديل ، مهموس غير مفخم
ب ش شفوى ، شديد ، بجهور غير مفخم ،

ث





\% TVY IE^ $\quad$.

س أسنانى لثوى ، رخو ، مهموس غير مفختم ،





أول ثانيها ثالثها سائر النسبة
غخارجها وصفاتها
الكتاب
كلمة
الصوت
$\%$ oos ir 1 1.
ظ أسنانى ، رخو ، بجهور ؛ مفخم
\% | $\%$ | 1 Y Y IIV ح


ق ق ل

ل 11 II Yr \&V

ن
هـ و" شفوى ، متوسط ، بههور كلى نصف

ى غارى ، متوسط ، بجهور كلى نصف حرف

$$
\times \times \times \times \times
$$ علة

$\%$ riar l.r re. ivoo

نتائج الجدول :


نسبة ورود الأصوات المثلثة فى ثالث الكلمات (غرءغ٪)
(Y) ترتيب الأصوات حسب كثئة دورانها مثلثة فى الكلمات المثلثة

الواردة فى الإِمال لابن مالك :

، صوت الراء ورد بنسبة (Y) (Y)
،

(0) صوت الحاء ورد بنسبة (\% (1)

، (7) صوت الجمي ورد بنسبة
، صوت السين ورد بنسبة اڭرع (V)
، صوت النون ورد بنسبة (^)


(II) صوت الممزة ورد بنسبة (IV) (Y (I)

، صوت الدال بنسبة بזرז (II)

(I乏) صوت الهاء والفاء كل منهما بنسبة ...رّ٪
(10) صوت الشين بنسبة 17 (1) ،

، صوت الزای بنسبة .
(IN)


، صوت الضاد بنسبة (Y) (Y)

، \% صوت التاء المثناة بنسبة (Y (Y )
(Y乏)

دوران الأصوات مثلثة - في كلمات التثليث - من حيث المخارج بغض النظر عن موقع الصوت المثلث فى الكلمة

شفوى شفوى أسنانى أسنانى لثوى غارى طبقى لموى حلقى حنجرى أسنانى

ب ب


ت 19
00 ;
ص
9V س
(riqu)=irqras irr ivr lis mit rer 7. 77 eq9

نتيجة الجدول : نسبة دوران الأصوات .
(I) وردت بجموعة الأصوات الشفوية بنسبة (1)
(Y) وردت مجموعة الأصوات الشفوية الأسنانية بنسبة ...رّ٪ (Y)
(Y) وردت بجموعة الأصوات الأسنانية بنسبة Y Y Y (Y (Y)
(§) وردت مجموعة الأصوات الأسنانية اللثوية بنسبة

$$
1 \S V
$$



(V) وردت بجموعة الأصوات الطبقية بنسبة V, (V)


(1.) وردت بجموعة الأصوات الحنجرية بنسبة بrرا٪ \% .

يتبين لنا من الجلدول :
أن الأصوات الشفوية تخظى بأكبر نسبة من عدد مرات التتليث فى مواضع التثليث الختلفة فى الكلمات المثلثة ، تليها الأصوات الأسنانية
 الطبقية ، ثم الأصوات الغارية ، ثم الأصوات الحنجرية ، اللهوى ، ثم الأصوات الشفوية الأسنانية ثم الأصرات الأسنانية ، المات ، وذلك حسب عدد المرات الموضحة فى الجدول وبالنسب المذكورة فيه .

دوران الأصوات مثلثة فى أوائل الكلمات المثلثة من حيث مواضع نطقها
حسب النسب التالية

شفوى شفوى أسنانى أسنانى لثوى غارى طبقى للوى حلقى حنجرى
 أسنانى

71 \& IV ع ع 11 ب


ت
\& j
0. ص

N
(IVO0)=9YYIV liY lis ITY Y.. H.l 00 \&人 \&oz

نيحجة الجدول : نسبة دوران الأصوات
فف أوائل الكلمات مثلثة :

\% وردت بجموعة الأصوات الشفوية الاسنانية بنسبة (Y Y Y (Y) (Y) وردت بجموعة الأصوات الأسنانية بنسبة זارپ٪ الان
( ( ) وردت بجموعة الأصوات الأسنانية اللثوية بنسبة


 ( $)$
 (1.) وردت بجموعة الأصوات الحنجرية بنسبة غזره٪ \% .

## ييين الجمدول :

أن الأصوات الشفوية أيضا تحظى بأكبر نسبة من عدد مرات التثليث فن أول الكلمات المثلثة . تليها الأصوات الأسنانية اللثوية ، فالأصوات الحلقية ، فالأصوات اللثوية ، نالأصوات الطبقية ، فالأصوات
 فالأصوات الشفوية الأسنانية بالنسب الموضحة فى الجدول المبنية على عدد مرات الدوران الموضحة فيه لكل بجموعة .

تواتر الأصوات مثلثة فن ثانى الكلمة من حيث مواضع نطقها

شفوى شفوى أسنانى أسنانى لثوى غارى طبقى لهوى حلقى حنجرى أسنانى

ب


ت

1. $j$

9 ص
س 7

نتيجة الجلدول : نسبة دوران الأصوات .
(1) وردت بجموعة الأصوات الشفوية بنسبة 1.0N.
(Y) وردت بجموعة الأصوات الشفوية الاسنانية بنسبة سبرپ.


(0) وردت مجموعة الأصوات اللثوية بنسبة Yor (\%)

101
(7) وردت بجموعة الأصوات الغاربة بنسبة V\&رT.


(9) وردت بجموعة الأصوات الحلقية بنسبة غ9, ورا \% (1•) وردت بجموعة الأصوات الحنجرية بنسبة عورا ٪

يتبين من هذا :
أن الأصوات اللثوية هى أكثر تثليثا فى ثالنى الكلمات المثلثة تليها الأسنانية اللثوية ، ثم الأصوات الحلقية ، ثم الأصوات الحنـجرية الصات الأصوات الشفوية ، ثم الأصوات الطبقية ، ثم الأصوات الغارية ، ثم الصوت اللهوى ، ثم الأصوات الشفوية الأسنانية ، ثم الأصوات

الاسنانية

تواتر الأصوات مثلثة وهى ثالث الكلمة من حيث غخارجها

شفوى شفوى أسنانى أسنانى لثوى غارى طبقى لهوى حلقى حنجرى أسنانى


نيجة الجدول : نسبة دوران الأصوات .
(1) وردت بجموعة الأصوات الشفوية بنسبة بریری٪

 (؟) وردت بجموعة الأصوات الأسنانية اللثوية بنسبة
lor

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) وردت بجموعة الأصوات اللثوية بنسبة 9برهr٪ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وردت بجموعة الأصوات الطبقية بنسبة Yهربر٪ (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.) وردت بجموعة الأصوات الحنجرية بنسبة بورז٪٪ }
\end{aligned}
$$

ييين المدول :
ان الأصوات اللثوية أكثر تثليثا فى ثالث الكلمات الميا المثلثة تليها الأسنانية اللثوية ، تليها الأضوات الغارية ، تليها الأصوات الشفوية ، تليها الأصوات الشفوية الأسنانية ، تليها الأصوات الطبقية ، واللهوية ، والحنجرية بنغس النسبة ، تليها الأصوات الحلقية والأسنانية بنفس النسبة أيضا

تواتر الأصوات مثلثة فى الكلمات المثلثة باعتبار صفات الشدة والرخاوة
وغيرها فى بميع مواقع التثليث

(1) تواتر الأصوات الرخوة بنسبة ^1 (1) (Y) تواتر الأصوات المتوسطة بنسبة (Y (Y)

$$
100
$$



يتبين من هذا الجدول أن الأصوات الرخوة هى أكثر الأصوات تواترا فى الكلمات المثلثة فـ حالة تثليث هذه الأصوات .

تليها الأصوات المتوسطة ، ثم الشديدة ، ثم الصوت المركب بالنسب الموضحة في الجلدول .

فـ أول الكلمة


نسبة تواتر الأصوات الرخوة فى أول الكلمات rریرب٪٪


$$
10 \mathrm{~V}
$$



يتبين من هذا الجمدول أن الأصوات الرخوة هي المى أكثر الأصوات تثليثا فى أوائل الكلمات المثلثة تليها المتوسطة فالشديدة فالصوت المركب . فـ ثالى الكلمة


نسبة دوران الأصوات الرخوة فى ثالنى الكلمة المثلثة ه . رY \& ٪ ، ، نسبة دوران الأصوات

 يتبين من هذا الجلدول أن الأصوات الرخوة هى أكثر الأصوات تثليثا فى ثالنى الكلمات المثلثة تليها المتوسطة ، فالشديدة ، فالمركب . فـ ثالث الكلمة


$$
\frac{(1 \cdot r) \leqslant}{109}
$$


 الثالث من الكلمة المثثلثة VVV \% ، ، نسبة دوران المركب فى الموقع الثالث من الكلمة المثلثة
يظهر من هذا الجلدول أن الأصوات الرخوة هى أكثر الأصوات تثلينا فى ثالث الكلمات المثلثة ، ثم المتوسطة ، فالشديدة ، فالمركب .

تواتر الأصوات مثلثة من حيث الجهر والممس فى الكلمات المثلثة فى سائر المواضع معا

الصفات الأصوات المهموسة الأصوات الجهورة
والبجهور الكىلى

(Y19V)
rov
$\wedge \varepsilon$.

171

نسبة الأضوات المهموسة זrرشr٪\%
البجهورة


يبين الجمدول : أن الأصوات البجهورة والمجهور الكلى اكثر تثليثا فن الكلمات المثلثة . تليه الأصوات المهموسة .

## فـ أول الككلمات

الصغات الأصوات المهموسة الأصوات الجهورة والمهور الكىلى


نسبة الأصوات المهموسة •६٪
البهرورة
نسبة الأصوات المجهورة والمهور الكلى :
المجورة الكلية وهرعץ
يبين إلمدول :
أن الأصوات المجهورة والمجهور الكلى أكثر تثليثا فى أوائل الكلمات
المثلثة تليه الأصوات المهموسة

فـ ثانى الكلمات
الأصوات المههورة
الصفات الأصوات المهموسة
والبجهور الكلى


نسبة الأصوات المهموسة
البِورة
نسبة الأصوات البهورة والمهور الكىلى :
الجهورة الكلية سץری٪٪
يبين الجمدول أعلاه أنّ الأصوات المجهورة والمجهورة الكلية أكثر تثليثا فى ثالى الكلمات المثلثة تليها الأصوات المهموسة .

فـ ثالث الكلمات


$$
17 V
$$

نسبة الأصوات المهموسة Orرז٪٪
المهورة
نسبة الأصوات الجهورة والمجهور الكلى :
البهورة الكلية
يبين الجدول أعلاه أنّ الأصوات الجههورة والجههور الكلى أكثر تثليثا فـ ثالث الكلمات المثلثة تليه الأصوات المهموسة .

تواتر الأصوات مثلثة ف جميع مواضع التثليث من حيث التفخيم وغيرو من الصفات

غير مفخم مفخم تصف أنفى حرف علة


* يلاحظ حذف صوت الجمي لعدم اتصافه بصفة من الصفات

مرات حدوث التثليث عليه) .
ييين لنا الجدول
أن الأصوات غير المفخمة (المرقة) أكثر الأصوات تثليثا فى الكلمات المثلثة . فتكون بنسبة غrران الما
تليها الأصوات الأنفية تكون بنسبة
ث الأصوات المفخمة تكون بنسبة .V,r.

ثم الصوت الجانبى تكون بنسبة דیرז٪
ثم نصف حرف العلة تكون بنسبة غrرا٪

تواتر الأصوات مثلثة فى أول الكلمات من حيث التفخيم وغيره من الصغات


$$
181
$$

يلاحظ حذف صوت الميم وهو يمثل (N1) مرة وهى عدد مرات
وروده مثلثا فى أول الكلمات المثلثة .
نتائج الجدول :
أن الأصوات غير المفخمة هى أكثر الأصوات تثليثا في أوائل
الكلمات المثلثة . فقّد وردت بنسبة 0 ٪ره
 ثم الأصوات المفخمة بنسبة ثم الصوت التكرارى بنسبة ا .ر ا\%

ثم الصوت نصف حرف علة . بنسبة را را ٪

تواتر الأصوات المثلثة فـ ثانى الكلمات باعتبار التفخيم وغيره


$$
1 \mathrm{Vr}
$$

ويلاحظ حذف صوت الجيم وهو يمثل 17 مرة وهى عدد مرات
بجيئة مثلثا فى ثوانى الكلمات المثلثة .

ييّن الجمدول :
أن الأصوات غير المفخمة هى أكثر دوراناً مثلثةً فى ثوانى
الكلمات فقد وردت بنسبة : 79 ز ب ج \% \% ، يليها الصوت التكرارى
 - غرV. يرد مثلثاً في ثالى الكلمات .

تواتر الأصوات مثلثة فى ثالث الكلمة باعتبار التفخيم وغيره



يلاحظ حذف صوت الجيم والذى يمثل ع مرات هى عدد مرات
وروده مثلثا فى ثالث الكلمة .
يبين الجدول :
أن الأصوات غير المفخمة هى أكثر الأصوات تثليثا فى ثالث
الكلمات المثلثة . فقد ورد بنسبة ^مرعه
يليها الصوت التكارارى بنسبة •غر.r.
ثم الصوت الجانبى بنسبة بזرار
ثم الأنفية بنسبة
ثم الأضوات المفخمة بنسبة .اره٪
ولم يرد نصف حرف علة مثلثا فف ثالث الكلمة .

وصف النسخة التى اعتمدنا عليها في تحقيق هذا الكتاب :

النسخة التى أُعتمد عليها فى إخراج (كتاب إكال الإعلام بتثليث الكالام) مصورة على شريط بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى ، ومر ومذا الشريط عن نسخة بجامعة برنستون الأمريكية تحت رقم \&9 9 من من بموعة
.
وعدد صفحات هذه النسخة يبلغ ror صفحة ، سبقت بثالث صفحات قبل صفحة العنوان لا علاقة لما بموضوع ع الكتاب ، ففى صفحتين منها نقول وفوائد فى اللغة ، وفى الصفحة الثالثة قصيدة من نظم (محمد بن الساكن الطوسى) يرثى ابن مالك ، وتحت هذه القصيدة


وعلى صفحة العنوان مكتوب (كتاب إكال الإعلام بتثليث الكلام) صنفه الشيخ الإمام ، العالم ، الكامل ، الغقق ، فريد الدهر ، الدالد ،
 ماللك الطانىى الجيّانى ، قدس الله روحه ، رواية مالكه محمد بن أبى الفتح ابن أبى الفضل الـنبلى ، إجازة عنه . بعدها يبدأ الكتاب وأوله : (بسم الله الرحمن الرحيم وباللّ التوفيق ، قال الشيخ ...... الخ . وآخرها : فرع ع من تعليق هذا الكتاب العبد الفقير إلى الله تعالى
 مسفرة عن صباح يوم الثلاثاء المادى والعشرين من شهر ذى الحجة

IVV

الختتم به سنة إحدى وتسعين وستائة ، بدمشق المحروسة حماها الله تعالى بالمدرسة العادلية السيفية ، رحم الله واقفها . والحمد اللها وألها أولا وأخيرا

وصلى الله على رسوله محمد النبى وآله وسلم تسليما كثيرا .
وهذه النسخة من كتاب إكال الإعلام مسطرتها 19 سطرا ، ومكتوبة بخط واضح ، ومضبوطة بالشكل ، وقد قوبلت على نُسْخَةٍ قرئت
. على المصنف مرتين
وعلى هذه النسخة حواشِ كثيرة وضعها علماء نظروا فيها ، وسجلوا فى هوامشها نصوصا من كتب غختلفة .

ونقل البعلى مالِكُُ هذه النسخة سماعا ، وإجازة لابن جعوان كتبهما ابن مالك بخطه على النسخة الأصلية التى نقلت عنها النسخة التى بين أيدينا . وناسخ هذا الكتاب عاب عالم من تلاميذ ابن مالك الك ، لم الم نعثر
 رثاء ابن مالك ، قال البعلى : (سمعت هذه القصيدة جمعاء من لفظ
 عحمد ابن الساكن الطوبىى الشافعى نفع الله به ...) الث .

منهج التحقيق :
1
 ب المواضع التى فى الجزيرة العربية أرجع إلى بعض الكتب الحديثة التى تذكر

هذه المواضع وتحدد مواقعها إن كانت معروفة الآن ، ومن هذه الكتب ماكتبه ابن بليهد وممد الجاسر ، وغيرهم م .

الأمثال أو كتب اللغة القديمة كالهنذيب وغيره .
0- م لم أضف إلى النص أىّ شىء . وقمت بشرح بعض
الكلمات الغامضة .
7 - 7
رقمت الككلماتَ المثلثة باتغاق المعنى وكذلك كلمات - V
المثلث الختلف المعانى كل على حدة بترقيم مستقل .

الهوامش
تح تنظيم الموامش على النحو التالى :ــ
ينزل فى الهامش نوعان من الأرقام :

هذه الكلمات ، والمصادر التى استفدنا منها فى التأكد من سلامة النص
وصحة معانيه .
ثانيا : أرقام من أجل التعليقات ، وهى تبدأ فـ كل صفحة بالرقم (1 )

## $\leq$

## كا



[^0]
10
 ( ${ }^{\circ}$
伿 0
 $\mathcal{J}$



 Co 6
 St
 350 G
 Cox

2
الصفحة الأولى من الأصل

局禺
，

我夕偅

OLf

$$
\begin{aligned}
& \text { - نئغْ } \\
& \text { 䊉 }
\end{aligned}
$$

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

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

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

- 

, -4
 6
万, silly Sais,




 Jen 1





السماع على المؤلف

.
وباللّا التَّوِفِيقُ

قالَ الشنَّهُ ، الإِمَامُ ، العالِمُ ، الفاضِلُ ، الكامِلُ ، المُحِّقُّ ، المُحَقِّقُ ، فَرِيدُ الَّهُهرِ ، وَحِيدُ العَصرِ ، جَمَالُ الدِّيْنِ ، أَبُو عَبْدِ اللِّ





 يَكُونُ بِشُكْرِ نِعَمِه كَفِيلا ، وِيبِّوَّ


فإِنَّ تَتْلِيََ الكَلِمِ فَنٌّ تَمِيُّ نُفُوسُ الأَذْكِياءِ إِلَيهِ ، ويُعْذَرُ مَنْ

 واَمْتِيازُ المُلْتُسِاتِ بِكَثْفِ مَعَانِيْها
(1) فـ اللسان (سجل) ( وأسجل الرجل : كثر خيره ه .








 كَّغض الإِثْكالِالِ







 الحَرَكَاثُ وإِنْ لَمْ أُسَمُهِها


 تَتْسِينِ مَحَلِّل التَّهِيبِ مِنْهُ





عَدَدِها مُيوَّبَاً:



 مانُوِّهَ مِنَ الانْتِّصارِ رِ



تَتْرِبْ ، ولا يُوِقَع فِيما يُرِيبُ

 البابُ






 والإِتَانِانِ


(1) قال ابن خلكان فـ ضبطها : " والَّطَلْيُوْبى : بفتح الباء الموحدة والططاء المهملة ، وسكون اللام ، ونتح الياء المثناة من تحتها ، وسكون الواو ، وبعدها سين مهمدلة ) ه رفيات الأغيان (r : 9 9 ) .

بابُ المُثَلَّثِ الَّكِّى لم تَخْتَلِفْ معانِيهِ وهو أَبرعة فُصوُو

الفصلُ الأَّلَّ
فيما ثُلِّثَ أَوَلُْهُ

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( ( } \\
& \text { الأُجَاحُ : السِّرْمُ } \\
& \text {. أَسِّ الَّهُهْرِ : قِدَدْمُ } \\
& \text {. (1) }
\end{aligned}
$$

(V)

ما أَشْبَهَهُ








(ir) (Y)


(9) اللُُبُحُونَ : الدَّواهِى ، وَهُوْ فِى الجَرِّ والنَّصْبِ بالياءِ

. (II)
. (IV)



.

- الحِحْجْر : الحْرَمْ (IV)

(9) المثلث للبعلى (Y) (Y) . والبرحون لم ينطق بمفرده انظر اللسان (برح)

(IY) (II)

(r) مثلث ابن السيد (10 ب) ، والمثلث للبعلى (r) ،
( ا المثلث للبعلى (Y ب)
(10) المثلث للبعلى (Y ب) ، و واللسان (جعل) (Y) (Y)
(IT) المثيلث للبعلى (Y ب) ، واللسان (Y) (Yمل) ،


(M) (MV مثلث ابن السيد (
(19) الحَخُنِّ : القِسِيُّ، الواحِدَةُ حَنِيَّةٌ .
(Y.)

ياءٌ بَدَلَ الواوِ 6 وكذللك ما أَشْهَهَهُ .
(HI)
-سَحابٍ

- الِخَبِمُ : الِِلْمُ (YY)

أَوِ الرُّهُحُ القَصِيرُ .




(19) المثلث للبعلى (Y (Y)

( (Y) المثلث للبعلى (Y (Y )

(TY) مثلث ابن الميد ( (

10) ، التهنيب (V : Y Y



( المثلث للبعلى (YV)

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




. (TM) مثلث ابن السيل (Y (Y (Y )


. (Y.)
( (
 (Y (
. (
(


( (






- الكَسْرَةِ


- 
- 
- 







(؟ )
(^气) ، أساس البلاغة (طب) .
(؟ ) (

 واللسان (طلو) (ع)




- (६q)

. (01) (01)

(or)

. (07) (00) (0) (0)
. القُقْوَةِ : مِمْلَغَةُ الكَلْبِ (ov)




(or) مثلث ابن السيد ( (

الفِتكريِن : أى الداهية "، ، والمثلث للبعلى (ع ب) (ع) .



- ( $\wedge \varepsilon$


10

- القِّزُّ : الوَّجُلُ المُتَقِّزِّ (ON)
- (O9)

- القِقاقُ : الطَّوِيُر (I)

(7r) المِّفْيَةُ : السِّكِّنُ


(77) الِمَطرَفْ : ثَوْبٌ مُعْلَمُ الطُّزَفْيْنِ
- المِمْغْزَلُ : مَعْلُوُمُ (TV)









(77) المثلث اللبعلى (0 أ) ، واساس البلا (0) ، الماغة (طرف) .


(79) مِبُلْكُ الطُرِّيقِ والوادِى : وَسْطُهُمَا
- (V.)

، ويُقَالُ فِى القَسَم (VY)
وكسر هِما ، وضمِّهِما) بِمَعْنَى أَيْمٌ





(VY) (V1)


(1) آيمن : ألفها ألف وصل عند أكثر النحويِن ، انظرَ اللسان (يمن) .



. المثلث للبعلى ( ( C ( C )
(VA)

IV

- رَّ
.
- الؤُغْلُ : مَعْلُوْنُ (Ar)








## الفصل الثانى

## فيما ثُلٌِّثَ عَيْنُهُ مِنَ الأسْماءِ

.
(AV)





( 1 ) المثلث للبعلى (0 ب) ، واللسان (فوت) .
(10) المثلث للبعلى (0 ب) ، ، والقاموس (قينقاع) .
(AT) المثلث للبعلى (0 ب) ، والقاموس (ارب) ،





(9Y) (9 (9)
. الوَقِلَ : الوَعِلُ الصَّعَّادُ فِفى الجَبِّكِ


 والقاموس ( يوسف ) و( ( بيونس ) ه

الفصل الثالث
فيما ثلث عينُهُ من الأَفْعالِ




حَرْفُ عِلَّةٍ
. الْنِسَس : ضِنُّ تَوَحَّشَ


- بَجْعَح : فَرْحِ
. (1-1)


(97) الثيلث للبعلى (7 أ) ، واللسان (أجن) ، ولغة ، ولغة الفتح والكسر فـ الأنعال
لابن القطع (1 : \& ) .
(9Y)

(9, ( 1 ) (







أنعال ابن القطاع (1 : 97) .
. بَهُتَتَ : بِمَعْنَي بُهِتَ $(1 \cdot \varepsilon)$
.


- حَمِضْ ( 1 ( 1 •V)
. $(1 \cdot \wedge)$
- ( 1.9 )

. دَهِهًا : صارَ ذَا دَهَاءِ (III)



(1.0) المثلث للبعلى (7 ب) ، وأنعال ابن القطاع (1 : 101) .

( المثلـث للبعلى (7 ( 7 (
(1.^) مثلث ابن السيد (ا ( ا أ) ، والمثلث للبعلى (Y ب) ، وأفعال ابن القطاع (1 :
(1.9) المثلث للبعلى (7 ب) ، وأفعال ابن القطاع (1 : هـب) ، وأساس البالغة (خمص) .

. مهموزا وغير مهموز ") (


(ذكى)
(IIT) المثلث للبعلى (1 ب) ، والقاموس (ذلق) .
. رَإِفَف اللَّهُ بَنَا (IIE)


- زَخِا العَيْشُ : آتَّسَعَ (IIV)

- رَعْنَ : حَمْقَ (119)

. سِبْطِ الشَّعَرُ
. سَخْْنَ (IYY)
(IYr)



(IV) (IV) الئلث للبعل (T (







(IV)


 (1ب)



(IY\&) مثلث (ابن السيد (Y (Y) ، ، والمثلث للبعلى (T ب) ، وأفعال ابن القطاع - (IV): Y)

 - (Yat
. ألمثل للبعلى ( (IVV) . (
(
.

.
(


$$
\begin{aligned}
& \text {. نَبْهُ : شُرَفَ } \\
& \text {. } \\
& \text {. } \\
& \text { (IVv) } \\
& \text { يَا⿰亻⿱丶⿻工二又 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. }  \tag{18}\\
& \text { (IKT) }
\end{align*}
$$




（（I VV）المثلث للبعلى（Y）،
．المثلث（

（（IE•）المثلث للبعلى（Y）، واللسان（السن）．

واللسان（بغم）．
（ $ب$（ C （ $V$（ V （ C （
 （حر）، واللسان（حر）．
(



. 177 (

(IEA)
.


للجميع ، واللسان (قنط) .


(lor) يَمِّاهُ المَرْكَ : يَذْخُلُُ الماءُ ، والأَرُْ : يَكْثُر


$$
\begin{aligned}
& \text {. يَنْبُعُ الماءُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. يَنِهُقُ الحِمَارُ (lov) }
\end{aligned}
$$



(




$$
\begin{aligned}
& \text { الفصرُ الرابعُ }
\end{aligned}
$$


. (109)


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

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

(10^) مثلث ابن السيد (1 ب) ، والئلث للبعلى (1 أ) ، واللسان (بلم) (109) مثيلث ابن السيد (1 ب) ، والئلث للبعلى (1 أ) ، واللسان (صبع) وزاد بأن ذكر لغات أخرى فيا .


( (
(

بابُ ما أَوْلُّلُ هزة
من المُئلَّلِثِ المُحْتَلِفِ الْمَعانِى
: (بِفَتح المهزةِ والباءِ) : الَّدْهُر ومَصْمَرُ أَبِدَ :
بِمْعْنَ غَضِبَ (*) - وبمعنى تَوَحَّشَ .

والأَبُدُ





مَمَّةُ ، فَلْيُعْلَمْ ذلكِ الِّ
: الأَبَّكُ (ب)




(r) التهنيب (



الكتاب لسيبويه
(r)


: :
:

غَلَبَ وآمْتَتَعَ .



, الُالُّانُ




(

(0) أفعال ابن القطاع (1 : (1)

: جمُع أَباءِةٍ : وهى القَصِبَة أَوْ طَرَفُها .
: مُصْدَرُ أَبَى الشَّىَءَ : إِذا لَمْ يُرِدْهُ .


عَلَيْهُ

: آسمُ فاعٍل مِنْ أَتَنَ : أَى قَارَبَ الَخَطْرِ
(1) جَمْعُ اتَتَاٍْ
: المَرِّةُ مِنْ أَثَرَ البَعِيرَ : وَسْمَ خُفَّهُ ، لِيْعْلَمَ

الَهِيْئةُ مِنْهُ
والأُثْثَرْةُ

.


الأَبَاءُ
والإِبَاءُ
والأَبَاءُ
$\qquad$

الآتَنُ
والآتِنُ
والآتُنُ
الأَثْرَّة
والإث8 وَ

والإثْرُ
والأثرُ
(7) التهذيب (

( ( ( )





: (بفتح المْزَة) : الأَجَلُ ، والحَـدِيْثُ


فَطَنَ (1) لَهُ هُ هُ


(r) آَمْ رَجُل

،
وعَىَى الذَّنْبِ : جَزَاهُ عَلِيه .
(11) مثلث ابن السيد (V ب) ، والغرر (ص بهQ) ، واللسان (أثر) .
(1) مثلث الطاء فـ اللسان (نطن) م


على رسول الشه ( ( )



 على عبارة الأصفهانى هذِه فِى هامشُ رقم (Y) الا لا يزالل معرونا من قُرى البواءِ فـ شمال القصيم " ال

$r v$


وجَمْعُ أَثَامِ : وَهُوْ عُقُوبَةُ الآثِمِ

(علَيهِ السَّامُ)
والآجِرُ : آسْمُ فاعِل مِنْ أَجَرَ الرَّ جُلُ الرَّرَّلَ : أَعْطَاهُ


والعُضْوُ أَيْضا : آْنْجَبر كَذَلِكَّ ، والأَنْهْرُ
آَجَرْه إِيْجَاراً ، فَأَجَرَ أُجْوْراً.


$$
\begin{align*}
& \text { الَأَجَّارُ }  \tag{10}\\
& \text { والإِجَّارُ : السَّطْرُ } \\
& \text { والأُجَّارُ : جَمْعُع آَجِرٍ }
\end{align*}
$$

(1) (1 قال أبر بكر : الإثْم : سن أسماء المهر ، واحتحج بقول الشّاءر :





جَجَى عَلَيْهُ






(r) والُأْنَّةُ


الْجُنونِ ، نهو أَخِخّ .





(1) (1) (1)


(117 ( 11 ( إصلا
(IN)

(19) الأَنْذُ

أَسرَه ، وَالرَّجُلُ من نَفْسِهِ : كَفَّ عَمَّا لا لا



ومَنَازِلِ القَمَرِّ
(1) والإِْذُ

الأَنْخَةُ


-وَسِحْر يُعَجِّز الرَّجُلَ عَنِ النِّكا
(YI)
الَغَدِير الَّذِى جَفَّ وتَقَّلًّعُ
والإنْحْيقُ : بِنْ أَسْماءِ الذَّكَرِ






(1) (1) الأْحْقُوقُ : شُقٌّ فِى الأَرْضِ


والإِدٌُ : الدَّاهِيَةُ ، وَالِّجَبُ


كأَلّْدِد

(r) وأَدْدٌ






 . ( (أد) ، (TNV

كتاب هيرة أنساب العرب لاني حزم (هارون) .
(rr)
 زرس للزيري



وكُلُ فُعْل اَذْكُرُ أَنَّهُ جَمْعٌ لاَنْعْلَ وَصْفَاً ،



. أَعْضَاءَ
وأِربَ الرَّجُلُ : آحْتَاجَ ، وأَيضا دَرِبَ ، وأَيضا كَلِفَ
بالشىئ ، وأَيضا سَقَطَتْ آرابُهُ ، والدَّهْرُ ؛ :
آشَقَّاًّ




والإِرْبَة
والأْرْبَةُ

(1) (1)



. مثلث ابن السيد (Y ب) ، والغر (ص (Y) (Y)


. الرَّاءِ)
والأرَّبُ : الْقُقُ



: أَعْرَفُّرَ

إْرْتِ صدْقِ (بالكسرِ أيضاً) : أَىْ
منَ أَصْلِ صِدْقِ .

$$
\begin{aligned}
& \text { عُورٍ ونَّهْرِهِ }
\end{aligned}
$$

.
والإِرْثَةُ
والأُرْثَةُ

وَهِىَ الحَدُّ بَيْنَ الأَرْْيَيْنِ
. الأَرْنَةُ ، المَرَّةُ من أَرِنَ: إِذا نَشُشِّ
والإِرْنُ
والأرْنَنُُ



والأزْرُ
،
وقَوائْمُهُ بِخِلافِ ذَلِكَ الِّ

(ص (ص ) من من المعرّب للجواليقى وفى كتاب الألفاظ الفارسية المعربة (للسيد أدى شير)


$$
\text { (YY) التهيب (10 : } 10 \text { ) . }
$$

(YY) الغرر (ص (YY)

والآزِرُ : آسْمُ فاعِل من أَزَزَهُ .
والآزرُ

عَلَيه . والْفَرَس : قَصرَّ حَبْلَهُ ، والماشْيَةَ :
حَحبَسَها عَنِ المَرْعَى خَوْ فَاً .
والإِزْلُ : الكَذِبُ (1)
والأْزْلُ ، جَمْعُ أَزْوْلٍ : وهىَ السَّنَّةُ الشَّذِيَّةُ .
الأَسُّ
وَإِسَّ

دَاوَتْهُهُما ، وبَيْنَ القَوْمُ : أَضْلَحْتُ .




مئث ابن السيد (ه أ) .


- ( (r. $^{(r)}$
(TV) مثلث ابن السيد (Y ب) ، والغر (ص ז (
(1)0،9\&
\&o

الطُّبُبُ ، وأَيْاً الحشِيشُ ، وأيضا كِسَاءُ يُجْمُعُ فيهِ الحشِيشُ .
واللسان (آصر) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) مثئث ابن السيد ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. غير واضحة في المصورة (T) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (rq) مثلث ابن السيد ( } 1 \text { ( ) ، ، ، والغرر (ص }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والإِسْوَةُ : الَهِئَةُ من ذَلِّكَ } \\
& \text { والأِسْوَةُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { والأُسْوْارُ } \\
& \text { الحاذِقُ بالرَّمْتِ } \\
& \text { الأَسَى : الحْزَنُ }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الآسَى : بمعنى : الأَطَبِّ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { كَسرَهُ ، وأيضا حَبَسْهُ }
\end{aligned}
$$


,وأَصُلَ الماءُ : تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ

الأَطْرَةُ
والإِطْرَةُ : الَهِيْئةُ مِنْهُ

كَسْر القِنْرِ


وَزْنِهِ مُنَّهُهاً علَى أَنَّهُ بِمَعْنَى الَأَمْرِ


سُلَحْفاةٌ فِيهِ
والأُطَامُ : آَحْبَاسُ البَطْنِ (1) ، يُقَالُ : أُطِمَ الرَّجُلُ ،

- فَهُو مَأُطُوْ






$$
\text { إصلاح المنطق (ص } 7 \text { (1) . }
$$




حَرَمَهُ ، والرَّجُلُ : كَذَبَ (1) ، ومَصَدَرُ
أَفِكَتِ الأَرْضُ : كَمْ تُمْطَرْ ، والَّرَّرُلُ :
عَدِمَ إِحَابَةَ الرَّآيْ
والإِفْكُ : الكَذِبُ

:

والُأَّانُ
الأَكْرْةُ
والأَرْضَ : شَقَّها بالحِرَاثَّهِ
والإِكْرَةُ : الهَيْئةُ مِن ذَلِكَ

الكُرَةِ (r)
-الأَكْلْةُ










(1) الأَكَالُ

والإِكَالُ
وألأِكَاكَلُ



والألِكَكَ

(0.) الألْبُ

والعَطَشُ ، والمَمْلُ إِلى الهَوْى ، وابْتِدَاءُ

والتَّدْبِير على العَدُوِ من حَيْثُ لا يَلْمُ



الألْبُ : جمع ألّوبٍ : وهو النثيطُ .





عليك ه . النوادر فـ اللغة لأنى زيد ص (Y (Y) .

الأَلَاةُ
والإلَاتُ
إِلَها

والآلاةُ
قَصَّرْتُ ، وبمِعنَى الجْتَهَْْتُ ، و وبِمْعُنَى

اسْتَعَعْتُ ، وألاتُ (بالضَّمٌٍ أيضا) : بمعنى
. ذَواتِ
(Or) الألَّفُ
أَلْفْتُ الرَّجْلَ : أَعْطَيْهُ أَلفاً .
والإِلْفُ : المَألُوفُ ، ومُصْدَرُ ألِفَ الشَّىَّ
والأْلْفُ
.
والآلِفُ (آلِّعْ
الشَّسَىَ : إذا أُنِسَ بِهِ
والآلٌُ : جَمْعُ الَّفٍ











والإْنُقُ : النُّنُبُ .


(1) الآل




يُصِيْد .
(1الإلُّ : الِّهْدُ ، والقَرَابَةُ ، والحِقْدُ ، ومَوْضِعٌ


. (sto







ورَرَجُلُ (1) ، ومُعَبرّ بِبه في الجماهِلِيّةِ عَنِ اللّ
جَلَّ وتَعَالَى

والالٌ


.
والإلَّةُ
الرَّاعِيَةُ البَعِعَدَةُ المَرْعَى مِنَّ الرُّعِّاةِ ,

والصَّوْتُ عِنْدَ المُصِيبَةِ ، ولُغَةُ فَ اليَّلِل : وهُوْ
قِصرَّ الأَسْنانِ ، أَوْ إِقْبالُهِا عِلى باطِنِّ الْفَمِّ

: شَجُر حَسَنُ المَنْظَرِ مُرُّ الطُّعْمٌ
الأَآَ
، والإلَأُُ


- وَالْآِِ
=
تَسْمْية هذا الموضع فـ، مادة (ألل)




. الألَّى (7.
والإِلَى : جَمْعُ إِلْوةٍ (1) ، وَوَاحِدُ الآلاءِ ، وَهِىَ



الأَمَارُ



على القَوْعٍ : وَلِىَ .

وأَمْرَ الرَّجُلُ : صَارَ أَمِيراً .





 اللسان (أمر)

or
: العَجَبُ ، والشَّىُ العَظِيمُ م
: جَمْعُ أَمُورِ



والإِمْرُ والأُمْ
الأَمَّةُ

والألمَةُ




الأَمَامُ


وأمَمَامُ

- الأَمَامُةُ

والإِمامَةُ
(r) وأَمَامِةُ
$\qquad$

.

- (1) (1) (1) (1)

(r)


الطبقات الكبرى لابن سعد (1 : 1 (99) .
: القُرْبُ ، والشَّكُّ اليسِيرُ .

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


المُؤْتَكَنُ ، والمُؤُتْمَنُ أيضا (r)

: كَّنْ آَمَنَ مِنْهُ
ورأِمْنُ
وأَمْنُتُ : صرْ
(V.) الأَنْسُ

والإنْسُنُ : بُنُوْ آَمَمَ
والأُنْسُ : ضِ






$$
\begin{aligned}
& \text { (99) الغزر (ص آM) } \\
& \text { (\%) }
\end{aligned}
$$

والآنِفُ : مَاعِلُ من أَنَفَهُ : إِذا أَصابَ أَنْفَهُ بَضرْبٍ أَّْ
غَيْرٍٍ . وفَعَلَ ذَلِكَ آنِفًاً (بالمَمِّ والكَسْرِ أَيضاًا : : أَى السَّاعَهَ

والآنُفُ : جَجْعٌ أَنْفٍ
 الُمُطِيعُ ، وَهُوْ أيضا فَعَّالُ مِنْ آبَ فُلانِّ


والإِوَّابُ : مَصْدَرُ أَوَّبَ : بمعنَى دَأَبَ النَّهارَ كُلَّهُ فـ

(1) الأوَّابُ
. الأَيْرُ (Vr)


- جَمْعُعُ أُوَارٍ
وإلإيْرُ

.

(Yr) مئث ابن السيد (0 ب) ، والغر (





- 

بابُ ما أَوَلْهُ بَاءُ
من المُمُلَّثِ المُحْتَلِفِ المَعانِى
. بَأَسَ الرَّجْلُ الرَّجُلَ : فاقَهُ فَ البَآسَةِ ، وَهِىَ الشَّجَاعَةُ (V६)
وَبِئِسَ بَأَسا (1) وبَئِيساً: آشْشَدَّتْ حانَّ


(V0) البَأُسُ
ومَصْدَرُ بَأَسَ
والبُّسُ

: مَصْدَرُ بَتَعَ الشَّىَء : قَطَعَهُ .
(V7)
(r) نَبْيُن العَسَلِ والبْتُعُ

-الغَلِيُُ الشَّدِيدُ المَفاصِلِ
(V£)

(V0) تاج العروس (بأس) .

التاج (£ : 1.६) .
. الغرر (ص (VY)

الهذيب (Y )
: مَصْدَرُ بَتِعَ الَّرَّلُ : طَاَلَ ، وأَيضا غَلُظَتْ
(VV)
رَقَتَهُ ، وآْشْتَدَّتْتْ مَفاصِلُّهُ

وَبْتُعُ

وَهُوَ مِنْهُما بِمَنْ لَةِ الأَكْحْحِلِ من الإِنْسانِ .

وبَبُجُلَ الشىء : عَظُمَ
 إذا دُهِشَ (1) من رُوْيَة الْبَحْرِ ، أَوْ أَنْقَطَعَ

كُلِّمَ فَبْهِتَ عِيّاً ، فَهُوْ بَحِرِ
(r) والبِحِرُ


. الغرر (ص (VV) (



وردْهَُ كَعْنَ " .
(r)

 تال : ولم يسمع فَ جمع مثله فُقُل ه . اللسان (بر) .

النَّاقَةُ الوَالِلَّةُ ذَكَراً نَامِسَ أَرْبِعةٍ فَتُشَقُّ
أُذُنها وَيْتركُ الانُتِهاعُ بِها .

- النَّصِيبُ من الجَزُورِ

البَدْأَةُ
والبْدَأَةُ

. تَبْدَأَ قَبْلَ غَيْرِ


بِشَى رَطِبٍ .

والبِدْحُ : المَكانُ
والُْلْْحُ

- الدَّوَابِّ ، والمَكَانُ المُتَّسِعِ
- المَرَّةُ من البَّهْ ،

البَدْحَحُ
(^r)
والبِدْحَةُ : الهَيْْةُةُ رِنْهُ

: التَّعَبُ ، وَلْغَّهُ فِى البِبَادِ : وَهُوَ لِبْدُ يُجْعَلُ
( 1 • اللسان (بدأ)


. (
. اللسان (بد) (AY)


باطِنِ القَتَبِ . والبَُّّ (بالفتح أَيضا) : مُصْدَرُ
بَدَّ السَّهُجْ والقَتَبَ : جَعَلَ لَهُمَا بِدَاداً ،
وَالبِدَادَ عنِ الدَّبَرَةِ : شَقَّهُ .
وَالبِدُ




. (^乏)
وَبِدعَ عَ
وَبَدُ بَدَاعَةً وَبُدُوعاً: صَارَ غَايَةً فَ وَصْفِهِ خَيْرُ كانَ أَوْ شَرِّاً .
( ( 10 )
والبِلْعُ
والبُدْ عُ
وبمِعنى أُوَّلَ فِيما نُسِبَ إِليهِ
( السِّمَنُ


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

 أيضا ذَاتُ البَدَاعَةِ مِنَ النِّسَاءِ

الأَكْْثِرِ بَكَاعَةً
، وأَوَّلُ كَيالِى الشَّهُهِرِ
(1) آسْمُ رَجُل

البرَاءُ
وآخِرُها ، وَمْصْدَرُ البَرِعِ ، وبمعنَاهُ .

عارَضَهُ

نُحَاتُةُ المَبْرِيٍّ ، وقُوَّةُ الدَّابَّةٍ على السَّيَّرِ
أَيْضضا
(1N)
وَجْبَ ، وَالمَضْرُوبُ : مَاتَ بِالضَّرْ ،



وَالرَّجُلُ : نامَ .
( N )



(NA)

- (7ソ ، 77: 1)

وَبِردَتِ السَّحَابَةُ : كانَت ذَاتَ بَرِدٍ ، وَ الُّْوبُ : صَارَ



بَبْرَدَة )


: من أَسْماءِ اللهِ تَعالَى ، وَهُوْ أَيضا الرَّهُّلُ (9.)

الصَّالِحُ ، والمُحْسِنُ لأَبَوْيهِ ، وَخِلانُ
البَحْرِ ، وَنَقِيْضُ الكِنِّ ، وَالعَمَلُ المَقْبُولُ

$$
[10]
$$

، وَالبِرُ

(r) والْقَلْبُ ، والفَارَةُ





الفأر ، حكاه غنه أبو العباس " ، .
(IAV: 10) التهنيب (1)
. البُّرُ
(91) البَرْسُ



البرْرُ

والبِرْ

والفتح)() : مَوْضِعٌ بالَيمَنِ


- (1) يقصد الباء من (البِرْس) (I)



 بريك ، وفيه قسم عظي من قرى الموطة ، حوطة بنى تميم ، ونيه مدينتهم ، وفيه الحلوة


 الجزيرة (ص (Y)
( ( استعجم (برك) ومافى الروض المعطار للحميرى (ص : ا17) ومافى كتاب صفة جزيرة العرب =

والبُرْ
بَرَاكِ
والبِرِيكُ : الرُّطَبُ بالُّبُّبُ

البرْ كَةُ : المَرَّةُ مِنَ البُروكِ .

. الماء
والبُرْ كَةُ : الخَبِيصُ ، وَبَغْ طَيْرِ الماءِ

والْبِرَمُ ، جَمْعُ بُرْمَةٍ: وَهِىَ قِدْرٌ مِنْ حَجْرٍ ، وَجَمْعُ بَرَعً :
= ين القنفةة ويين بلدة القحمة ، وهو واتع على ساسل البحر الأمحر ، ورؤساء هذا الموضع

 صحيح الأخبار (؟ : (1) :




. (YY

البقيع " مراصد الاطلاع (1 : IVo) •

وَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِى لا يَْْحُلُ مَعَ القَوْمُ فـ
. المَيْسِر لِبُخْلِهِ ، وَثَمَرُ الطَلَّحِ المُخْلِّفِ
والبِرَامُ (أيضا) ، جَمْعُ بَرِيهٍ : وَهُوَ الرَّجُلُ



والبُرَامُ : القُرَادُ
البرَى

والبَرَى ، جَمْعُ بُرَةٍ (1) : وَهِىَ الحَلْقَةُ التِّتِ تُجْعَلُ فَ أَنْفِ


ومَصْدَرُ بَزَرَ الحَبَّ : بَذَرَهُ ، و النَّوْبَ :
. ضرَبَهُ عِنْدَ القِصَارَةِ
والبَزْرُ : (بالكسرِ والفَتْعَ) : حَبُّ الكَتَّانِ ، وَوْاحِدُ

$$
\begin{aligned}
& \text { أَبْزارِ القِذْرِ } \\
& \text { والبُزْرُ ، جَمْعُ بَزْراءً: وَهِىَ المَرْاَةُ الوَلُودُ . }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{aligned}
& \text { والُُسَاطُط : مِنَ النُّوِق : جَمْعُ بِسْطٍ }
\end{aligned}
$$


بَسَظَكَ الشَّىْءُ : سرَّكَكَ ، و الفِرَاشُ :
وَسِعَكَ ، والرَّجُلُ الشَّهَّهَ : مَدَّهُ ، و يَدَهُ
بالخَيْرِ : أَرْسَلَهِا .



والُُسْطُ : جَمْعُ بِسَاطٍ ، وبَسَاطٍ ، وبَسْوٍٍُ ، وَجْمْعُ
بَسِيٍ

قَلِيلاً ، وأَيْضـا نَخَلَهُ ، وأَيضاً حَبْسَهُ ، ،
وَ الشُّجاعُ فَ الحَرْبِ : عَبَسَ .
وَالبِسْلَةُ : الهَيْئةُ من جَميعِ ذَلِكُ
(1) ( (1) وقل الليث : البَسِبط : الرجل المُنْبَسِطُ اللسانِ ، والمرأة بَسبيطةٌ وقد بَسُطُ

(1) وَالُُسْلَةُ
(1-1 (1) بَشَر الجِلْدَ ، وَ الكِتَابَ : كَشُطَهُ ، وَالجَرَادُ الأَرْضَ :
أَكَلَتْ نَباتَها ، وَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ : أَخْبَرَهُ بِمَا
يَسرُّهُ ، وأَيضا أَصابَ بَشْرَتَهُ




- الشتّيِّنِ

والبِشْر : طلاقةُ الوَجْهِ

(1.1) الغرر (ص rV\&) ، والتهنيب (11: YO^ ، . .







 القشارة (بالقاف المثناة) بلا من الباء الموحدة ، الظر : عاليه نجد (1 : بابر) .

والبُشْرُ ، جَمْعُ بَشِيرٍ ：وَهُوْ المُبَشِّرِ ، والجَمِيلُ أَيضا ．

وَبَصِرَ بالشُّيٌّيُ (بالكسرِ والضَّمَ) : إِذا رَآهُ .

－خِياطَةُ أَدِيمَيْنِ
（ ）ا
：حِجارَةِ بِيْضُ رِخْوةٌ




（1．0）البُصرْةُ
والبِصرَةُ
－

（1－7）البَضْعُ


تَزَوَّجَها ، وأيضا جَامَعَها ، وَ مِنَ الماءِ ：
رُوِئ ．
وَالْبَضْعُ（بالكَسْرِ والفَتْحِ）：مادُوْنَ العَشَرَةِ ، وَقِّنْ ：

（ ）•（
．（ 1 Vo： 1 Y）التهذيب（ 1,0 ）

（〔入人

هُوَ مِنْ أَرَبِعةٍ إلى تِسْعةٍ ، وَمِنِ آَثْنْيْنِ إلى

وَاحِدٍ إِلى أَزْبَعْةٍ .

والبُضْعُ : النُّكاُحُ ، وَفَرْ جُ المَرْأِِهِ ، وَجْمْعُ بَضِيْعٌ :
وَهُوَ البَحْرُ

: تَعَطِّلَ
وَ الأَجِيرُ بَطَاَلَةً

وَبَطُّلَ بَطَالَةً : شَجُعَ
(1-1) بَطَنَ الشَّهُ عَ : عَلِمَ باطِنَهُ ، وَ الوادِىَ : دَخَلَهُ ، وَ ذَا



-
وَبَطِنَ
وَبَطُنَ بُطَانَةً : عَظُمَ بَطْنُهُ .

 - القطاع (1 ( 1 (

" وبَطَنْتُ الناتة شددتُ بِطانَها : وهو حزامها " .
(1.9) البَظْرُ : مَصْمَرُ بَظَرَ المَرْاَةَ : ضرَبَ بَظْرَها وَالنَّاقَةَ :

ضرَبَ بُظَارَتَها [


والبُظْرُ : جَمْعُ بَظْراءَ : وَهِىَ الكَبِيرةُ الْظَرْرِ . وَجْمْعُ

ـ نُتُوٌ وَطْوْلٌ .

دَهِشَ (r) وَحَارَ ، فَهُوْ بِعِلٌ

والبُعُلُ : جَعْعُ بَعُولٍ : وَهُوَ الكَثِيرُ البُعُولِ : أَى
التَّزوُّ
. بَبْاءِ (111)











والُْغَاءُ : مُصْدَرُ بَفَى فُلانُ الشَّىْءَ : إِذا طَلَبَهُ
(1) المَرَّةُ مِنْ بَغَثَ الطُّعَّمَ : خَلَطَهُ بالشَّعِّعِر :

والِبْتُنَةُ

الرَّمادِ .
(IIT) الَبغُر (بفتح الباءِ والغين): مُصْدَرُ بَغِرَ الرَّجلُ وغَيْرُهُ : إذا
عَطِشَ فَلْمْ يَرْوَ (Y) ، فَهُوْ
. بَغِرٌ

، والُُغُرُ ، جَمْعُ بَغُورٍ: وَهُوْ النَّجْمُ الكَثِيُر الهَيْجِ بِالمَطِرِ
وَهُوْ أَيضا فَغُولٌ مِنْ بَغَر الأَرِْ
الرَّجُلُ : سَقَاهَا بالماءِ

(غ) بالمَعْنَى
( أفعال ابن القطاع (1 ( ( 11 )

التهذيب (1 : ؟ 9) .

(r) الضمير يعود على ( بَغْرٍ ") .
 والبِغَامُ أيضا ، والمُبَاغَمَةُ : المُحادَثَةُةُ بِصْوْتِ
رَخيهٍ •
 صِوْتِها ، و النَّاقَةُ : صاتَتْ صَوْتَاً لاتُفْصِحُ بِهِ هِ

والبِكْرُ







بالإلاذْراكِ
( 110 ( ميلث ابن السيد ( 1 ( 11 ) ، والغر (ص YVO) ، والتهنيب (• : :
(1) (1) (




Vr
. بَلَتَ الشَّهَّهَ : تَطَعَهُ (117)
وَبَلِتَ
وَبَلُتَ الرَّجُلُ : صارَ يَلِيتاً : أى لَبِبيا ، وَ اللُّسانُ (بالضمِمِ
والكسرِ) : فَصُحُ .

[
وَبِلَدَ

أَنْ بَطِيْيُاً .

: البَلْنَةُ


(IIV) الغرر (ص YVT) ، وأنعال ابن القطاع (1 : VE) .


. تكسر لام (بلُد) بهنين المعنيين (Y)



وَالْبِلَةُ $\quad$ : الهِئَةُةُ مِنْ بَلَدَ
: مُصْدَرُ بَلَغَ فُلانٌ فُلانا : فاقَهُ فى البَلَاغَةِ

البَلْعُ
(119)

وَيَقُولونَ - عِنْدَ الإِنْبارِ بِما يُكْرْهُ - : اللَّهُمَّمَ
. ${ }^{\text {(1) }}$
وَالبُلْغُ


رَحِمَهُ : وَصَلَها ، وَ الرَّجَّلَ : أَعْطَاْهُ ، وَ

ذَهَبَ .
والبُلُ

- (119)

(الكسر) للسينِ والباءِ .

. الرجل المُطُول هو الذى يمنع بالملف ماغنده من حقوق الناس (Y)





،
(MY)
والْغَنَّ بَعْدَ الْقَرْرِ

مِنْ مَحْلِّلِ النُّطْقِ .



أَىْ لايُصيبيهُ مِنِّى خَيْرٌ .




صُْتْتَهِ .

(IYY) الغرر (ص (IY)





$$
\begin{aligned}
& \text { (آY) (اللسان (بلل) }
\end{aligned}
$$



(البَنَانُ (IY乏)

- عَنِ الأَيْدِنْ والأَرْمُ

الكَرِيهَةُ . والبِنَانُ أَيْضا جَمْعُ بِنْيُنِ : وَهُوْ


(أيضا) آسْمُ رَجُلِ (ب)
(بِفْتح الباءِ والهاءِ) مَصْدَرُ بِهِتَ إِذا
(1Y0) البَهُتُ
دَهِشَ () ، فَهُوْ بَهِتٌ [19]
وَالبِهِتُ : لُغَةُ فِيْهِ

كَثِيراً : أَى يَقْذِفُهُمْ بِما كَيْسَ فِيْهِمْ
: المَّرَّة مِنْ بَهَثَ إِلَيْهِ : أَى أَبْدَىْنْ لَهُ بِشْرُ اً .




$$
\begin{aligned}
& \text { (ז7) اللسان (بیث) }
\end{aligned}
$$

: آَسْمُ رَجُلٍ (1) . وَهُوَ لِبْهْةٍ (بالضّهِّ) أَيْضا
(1) أَىْ لِرِنْيْةٍ
(r) بَرَّهُ (IYV)

وَبْهِجَ
وَبَهُجَ الشَّهُعُ بَهَاجَةً: حَسُنَ

والبِهَرُ
. شَى
واللُهَارُ
( )
: الْبَهْلَةُ

بِلا عَمَلِ ، و أيْضَا : لَمْ يَكُنْ مَعْهُ سِلَّحٌ







وَالِبْلَةُة : الهِئَةُةُ مِنْ جميع ذَلِكَ
(1) البُهْلَةُ

، الِّهُمْمَةُ
وَبِالمْكانِ : أَقامَ ، وَالغَنَمُ : رَعْتِ الْْهُمْى
مادَامَ أَخْْضَرَ .

الوَحْشُ والغَتمَ ذَكراً كانَ أَوْ أْنُّى


الحُرُوبِ







$$
\begin{aligned}
& \text { التهنيب (7) : }
\end{aligned}
$$

 آَسْتَعْجَلَهُ
 (بالكسرِ والفتح)(1) : أَىْنِ فِيْما لا مَحْخَصَ

مِنْهُ
والبُوْصُ : العَجِيزَةُ ، واللَّلُّنُ أَيضاً .

( البَوْنُ



لا غرج جم منه . وأنشدنا لأمية بن عائذ الهنلى :




 والبون " .
 . 1 "

 صاحبه يَيْينُ حَيْنا "، .


النَّاحِيَةُ ، وأَيضا تُخُومُ الأَزْضِ ، وأَنْضا


الأَسْفَلِلِ .
(1) (1البُوْنُ جَمْعُ بِوَانٍ : وَهُوْ عَمُودٌ فَ مُقَدَّهُ الخِبَاءِ
(1) ( (1 والْبْن (بالضم) جمع بِوان وُبوان مثلث ابن السيد NV أ) . نفيه لغة ثالثة هى

بابُ ما أَوَّلُّلُ تاءُ
مِنَ المُتُلَّثِ المُحْتَلِفِ المَعانِ


$$
\cdot[r \cdot]
$$



(التَّبْنُ


مَعْرُوفٌ .
والتِّهِنُ (أَيْضا): الَقَحَحُ الكَبِرُ .

والتُّهُ ، جَمْعُ تَبُونٍ: وَهُوَ الكَثِيرُ التَّبَانَةِ

- بَائِعُ التِبّنِّ
( التَّانُّ

تَبَانَةٍ
(r) والتُّبَّنُ





( التَّبْبُ $\quad$ ( CV )



والتِّبُ : اللِّدَةُ من الرِّجَالِّلِ والنِّسَاءِ
والتُّبُ
. التَّربَة ( المُرَّ
والتِّبِّةُ
والتُّبَبُة

وَ الرَّ جُلُ : اَفْتْقَرَ وأَيضا خَسِرَ
والتِّبُ
والتُّبُ



. (ترب) ، (TVo

- الغرر (ص (ITA)




والتِزْعَةُ


- مُرْتَفِعْ
: مَصْدَرُ تَسَعِ القَومَ : صَيَّرَهُمْ بِنَفْسِهِ

والتِّسْعُ : وُرُودُ الماءِ بَعْدَ تَرْ كِهِ سَبْعَةَ أَيَّامَ ، وَهُوْ
أَيضا في عَدَدِ المُؤَنَّثِ كالِّسْعْةِ فِى عَدَدِ
المُذَكَّرِ .

العَيْنِ) فَخُفِّفَ وْكذلِكَ نَظائِرُهُ .
(1\&r)
طَلَعَ ، وَ النَّهَارُ : آرْتَفَعَ


وَتَلُعَ الشُّهُ
. التَّلْعُ


القطاع (1 : ا110)

: الرَّ
جَمْعُ تَلْعْةٍ
، المَرَّةُ مِنْ تَلَّلُ : بِمعنى أَضْتجَعُهُ ، وَدَفَغَهُ ،
وَبَرِكُ عِنْهُ ، وَصَبَّهُ .
.
:

الرَّجُلُ [ [

وَجَمْعُها تِمَمَةٌ

تَماهاً
. التَّمَّةُّةُ
. .


 قيده البوهرى ، وإطلاق المصنّف يقتضى الفتح وليس كذلك .. الث .. ماقاله صاحب
التاج ، . التاج (تلى) .



والتِّمَّة
 الصُوّوف المُتُمَّهِ بِبَ نَسْجُ الكِسَاءِ
التَوَلَة (l إِّ

والتِّوَلَةُ : السِّهُرُ ، والسَّاحِرُ أيضا .
(1) (بَلُّوَلَةُ

: جَمْعُ تَيْاءَ ، وَهِىَ العَنُْ الطَّوِيلَةُ القَرْنَيْنِ
والتُّوْ




تُولات انظر اللسان (تول) .
(I\&^) الهنيب (ז| : \& ) .


 يقال عند الدعاء على الانسان ه . .





بابُ ما أَوَّهُلُ ثَاءٌ
من المُتُلَّثِ المُحْتَلِفِ المَعَانِى
: الْنَّاتُ
مَمَامِهِ : كَمْ يَبْرَ ْ

والثُبُاتُ : جَمْعُ ثُبِة : وَهِىَ الجَمَاعَةُ ، وَوَسُطُ
. الحَوْضِ





وَسَهْمٌ عَرِيض غَلِّظُ
. التَّعْرْةُ

.

التهنيب (11) : 19)


وَالتِّْرَةُ

(بِفْتُحِ الثَّاءِ والغَينِ) : مُصْْدُر ثَغْمَ الكَلْبُ ،
(lor)
فَهُهو ثَعْمٌ : أَىْ ضارٍ .

وَالنُغُمُ : جَمْ
الشنَّبْبُ (1)

الحَجْرَ : وَزَنَهُ بِالْيَدِ
. والثِّفلةُ : الَيْئَةُ مِنْهُما
(r) التُقْْلَةُ

وَثَقِفَهُ

(1) (الموسوعة فل علمم الطبيعة ، إدوار غالب (مهندس زراعى) ط سنة (1970) م
بيرت (1 / YE) .




وَثَقْفَ الرَّجُلُ : صارَ ثَقْفاً ، أَنْ حاذِقاً ، وَ الخَلُّ : صارَ



- والثِقَالُ

والِّقَالُلُ
(lov) التَّقُلُ

والِّْقْلُ : وَاحِدُ الأَثْقالِ

- والثُقُلْ



(109) التَلْبُ

(107) ميثلث ابن السيد (10 أ) والغرر (ص (10V)


.

وف فُنُل بضم فسكرن أنثى أنعل

: جَمْعُع ثَلوبٍ : وَهُوَ النَّى يَيْيبُ النَّاسَ
والثُلْبُ

(17•)




.
التَّالَ


والعَدْلِ

(ITY)



والرجُلَ : أَهلِكَّهُ ، والدابَّةُ : رَاتَتْ .





 . (FN1 الغر) (171)



والثِلّةُ
والثُلَّةُ
: الهَكَكُكُ ، وأَيضا الهَهْمُ
، والِّلَّلُ
وَجْمْعُ ثِثَّةٍ أَيضا .
والْقُلَّلُ
: المَرَّةُ مِنْ ثَلَمَ الشَّهَّهَ : إِذا كَسَرَهُ .
(17 )

والثُّلمة : الخَلَلُ فِى إلحائِطِ وغيرهِ .

(1) (170)

أَصْلَحَهُ ، وَ الشَّهُهُ :
والتِّلْةُ
، والثُّمْلَةُ وَمابَقِي فِى الوِعَاءِ من حَبِّ أَّه تَمْرِ أَوْ
. نَحْوِهِما

الصحاح (ثل)


(1) (1)

.
والتِّمَالُ

وَهِيَ رُغْوَةُ (r) اللَّبَنِ [ [rّبَ] .

اللَّبَنِ : وَقَاهُ بِالُّمَامَ مِنْ حِرِّ الشَّمّسِ


والتُّمَةُ

والتِّمَامُ : جَمْ
والنُمَامُ $\quad$ : نَبْتٌ ضُعْعِيفٌ .
$\qquad$

$$
\text { (177) التهنيب (10 : 98 ، 90) . } 9
$$


التهنيب (10 : 9r ، \& \& ) .


- (

 اللمسوعة فـ علوم الطيعة (Y
( ) (
: مَصْدَرُ ثَمَنَ القَوْمَ : صَارَ ثَاِْنَهُمْ ، أَوْ اَخَخَذ
(179)





(lV.)

وَالثنَّةُ


: مُصْدَرُ ثَنَيْتُ الشَّهَّهُ : عَطَفْتُهُ ، وَ الصَّةُرْرُ
النَّنَّ ( $1 \mathrm{~V} \mid$ )


، والتِّنْ

وُلَدَتْ بَطْنْيْنِ ، وَوَلَدها الثَّانِّى أيضاً ثِنْنَّ
والُُنْ



، (IVI)

، مثلث ابن السيد (10) (IVY) الغرر (ص (VY )
. (1S1 ، 1ro

وَثُثَاءُ


والتِّرْةُ
والثُّهرَةُ
(النَّوْلُ $\quad$ (IV乏)


- يَسْتَخْكِمْ

- العَظِيمُ الثِّيِّل

والُُوْلُ : جَمْ
مِنَّ النَّاسِ وَسَائرِ الحَيَوانِ
(1) لأول مرة ينسب ابن مالك قولا لصاحبه . ولعل السبب أنَّ الليث انفرد بقوله :




التهنيب (10 : \&Tا ،
(IVY)
والجيم (1 : 1.7 ، 1.9) .


بابُ ما أوَّلُّهُ جِيمٌ
مِنَ المُمُتَّلْثِ المُختلفِ المعَانِى


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

$$
\begin{aligned}
& \text {. : }
\end{aligned}
$$




- (YM ص)




$$
\begin{aligned}
& \text {. (YAN - YIT: التهذيب (IVV) } \\
& \text {. المخصص لابن سيله ع }
\end{aligned}
$$


وَ عَلَيْه خَرَجَ • وَمْنْ جَبَا المالَ : جَمَعَهُ ، ،
وُ الماءَ فِى الحَوْضِ : كذلك

مُنْحَنِياً ، أوْ أَكَبَّ على وَجْهِهِ بارِ كاً .

(الجَبَّةُ
عِنْدَ المُفَانَرَةِ فِى الحُسْنِ ، وَ الرَّجُلُ

وَالجِبَّةُ

وَوَسَطُ الدَّارِ ، وَحَجَاجُ العَيْنِ ، وَدِرْ عُ
الحَدِيدِ ، وَمَوْضِعُ المُشَاشَّةِ مِنَ القَرْنِ وَمُلْتَقَى كُلِّ عَظْمَيْنِ مِنَ الفَرَسِ إلاَّا عَظْمَ
.
(الجَبَابُ : القَحْطَ الشَّدِيُد ، وَهُوَ أيضا تَلْقِيحُ النَّخْلِ

. التهذيب (IVA)

- مثلث ابن السيل (IV9) (IV9)


$9 V$

والجُبَابُ : شبْهُ الزُّبْد يَعْلُو أَلَانَ الإِبِل
. الجَبَارُ (1^•)
والجِبَارُ
والرَّجُلُ الشُّجَاعُ ، وإِنْ لم يكُنْ مَلِكاً .



الرَّجُلُ : أى صارَ مَأْبُوناً (£) (
: النَّقِيلُ الرُّوْ ع ، والجَجَانُ ، وَوَوَلَ الزِّنا أيضا .
والجُبْسُ : جَمْعُ جَبُوسِ : وَهُوَ الرَّجُلُ [ الفَسْلُ


- (7) ، واللسان (7) (7)
(1) في التهذيب (11 : 09) (1 وكان يكى بن يعمر يقرؤها جَجْئِلِّ ، ويقول : جَبْر :

عبد ، وإلّ : اللّه، .



.

 (0) فى الخُطوطة تبلو السين تاء ، وما أثتتناه صحيح فنى القاموس (جبس) ( والَجَبُو : الفَسْل " .

، الجَبْلُ الشَّ (INY)


(1) المالُ الكَثِيرُ :

والُجْبُُ
. المَخْلُوقُ

والجِبْلَةُ

- والْجَبْلَةُ

والحِبَلُ


والتُرابَ : جَمَعَهُ

9V: 11) (MAT)
واللسان (جبل) :




. غالمضة فـ الالصورة (Y)

(1) والجُجْوَةُ
. [ YO ]


وأيضا شَحَّ ، وَقَلَّ خَيْرٌ ، فَهُوْ جَحِدُّ .
والجِحِ
والجُحُُُ : جَمْعُ جَحْودٍ : وَهُوَ الكَثِيرُ الجُجُودِ .


(Y) والجُحْحُ

وبالكُرَةِ : لَعِبَ .



. الغرر (ص (1NV)

( ( 1 ( $)$ (

. (1) ( $1 \wedge 9$ )
والجَحَالُ



- والِعِاسِيـبِ

: عَيْنهُ
-فَتَحْها ، وَالنَّارَ :



.
والجُخْرُ
أوِ الْفرْ ج وَقِيَل : هِى الْمُنِّنَةُ .
(l^0: Y) =
غربب المزيرة) (ص (1rq)







$$
1.1
$$


(19r) التحْدُ





,

وَجانِبُ الشنَّهُ 6 وَجَمْعُع أَجًَّّ : وَهِّ



 : مِنَ النَّسِبِ مَعْروْةِّ
(1) الجَدَّةُ
$\qquad$

(ج) .

البِيم استحلفه بِبَدِّه : وهو بَخْته ه) .


. ( . (

والجِدَّةُ : ضِّدُ البِلَى ، و شاطِيُ النَّهُرِ

وَجْلَّةُ (بالضَّمٌ أَيضا) : قَرْيَّةٌ (1)

المُسْتْوِيَة ، السَّهُلَةُ السُّلُوكِكِ
والجِدَدُ : شَواطِيُ الأَنْهارِ

(r)



اللَّيُُّ والنَّهُرُ .

والجَدُودُ : النَّعْجَةُ القَلِلَلُة اللَّبُنِ
(1) هم المدينة المعرونة الآن حوالى vr كلم من مكة وألف فـ ضم جم جيمها كتاب (ا ختقيقات معدة بضم جمي جدة ) لعبد القلوس الأنصارى وعبد الفتاح أبو مدين .


(190) التهذيب (1. :
. (rv\& ، rir ، l•\& ص)
$1 \cdot r$

وَجَدُودٌ أَيضا : مَوْغِ (1)
(197) جَدَرَ الجِدَارَ : صَنَعَهُ ، والأُرْضُ : أَنْتَتْ صَغِيرَ الشَّجَّرِر ،
. وَاْجْجَرَتْ أَكْثُرُ
وَجْدِرَ الظَّهُرُ جَدَراً: صارَتْ فِيهِ جَدَرَةٌ - وَهِىَ شِّبْهُ

الجُجَرِيِّ أَكْثُرُ
وَجْلُرَ بِالشَّهُ جَدَارَةُ: صارَبِهِ جَدِيراً : أَى حَقِيْقاً .
. آسْمُ لِلسَّنَةِ الجَذْبَةِ
والجِدَاعُ : مُصْدَرُ جادَعَهُ : خاصَمَهُ وشاتَمَهُ .
والجُدَاعُ : الكَلَّا الوُخِيمُ .
(19^) جَدَلَ الحَبْلَ : أَحْكَمَ فَتْلَهُ ، والرَّجُلُ الرَّرْجَلَ : غَلَبَهُ فِى




(Y) الجُدَريٌّ بضم الميم ونتحها ، فيما تاله أبر عبيدة . إصلاح المنطق



المُجادَلَةِ ، وأَيضا صرَرَهُ : والتَّشْدْـِيُُ فـ
الصَّرْع أَكْتُرُ .


وَجَدُلَ النَّكُرُ جَدَالَةً : الْشْتَّ


الأَعْغضاءُ .

وَجَمْعُ جَدِيلٍ : وَهُوَ الزِّمَامُ مُ مُ مِ

وأَيضاً كَسرَهُ .
والجَذَّةُ : الَهِيْئةُ مِنْهُما .

والجُجَّةُ : شُنْ

والجَذْرُ (بالكسرِ والفتحج) الأَصْنُ .

(1) بفتح وكسر البيم فى اللسان (جدل) .


والجُذْرُ (Y.Y) الجَذْ


والحِذْ عُ
والكُجْغُ
 مَا أَسْتْكْمَلَ سَنَّةٍ ، وْمِنَ البَقَرِ والخَيْلِ



(1) والجِذْمُ





. (17: 11)
(Y•乏) الغر (

- (lov: )

$$
1.7
$$

والجُذْمْةُ [YV] والجَذَمُ : مُصْدَرا جَذِمَ : أَىْ صارَ
-ُْْْذَ
 والقُرَادُ : لَزْمَ جَنْبَ الْبَعِيرِ ، والطَّائِرُ

.
خَطْمِ


-



والجِرْدَةُ : الهَيْعَةُ مِنْهُ .

. (ITV



$$
\text { . }(2, ج \text { ( }) \text { (Y) }
$$

- (

$1 \cdot V$

والجُرْدَةُ : جَسَُ الإِنْسانِ المُتَجَرِّ
المُسنْوَرِيةُ المُتَجرِّدَةِ

( الجَرَادُ
وَجَرَادٌ (بالفتح أيضا) زَجُلُ (1)
والجِرَادُ : الاُرْ وُونَ الَّتِى لا تُنْبُتُ .



رُوَيْداً ، وَ عَلَي نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ جَرِيرَةً :
جَنَاهَا ، وَ النَّاقَةُ : جَاوَزَتْ وَتْ وَقْتَ وِلادَتِها
وَكَمْ تُنْتَجْ
(





 ووه رملة ، مما يلى حائل والمروت ه .



. (IV7 : ( ) (EVO





 وَيَيْرُ : أَكَلَّ نَباتَها ـ
والجِرْ

 . الأَكْرُّلُ





والألف نفى كتاب الإبدال لألى الطيب اللغوى ذكر (پ الجرجير والجرجار ") .


وَ الثَّوْرُ البَقَرَةَ : نَخَسَها بَقَرْنِه ، وُ النَّحْلُ
الزَّهْرَ : أَكَكَنْهُ .

والجَرْسُ (بالكسرِ والفتح) : الصَّوْتُ .



وَجَرْمُ (بالفتح أيضا) : قَبِلَةٌ (r)

وَ الجُرْمُ : النَّنْبُ
: الحَزْ الجُ (Y) (Y)
. أكْتَفَى
وَجَزْء [r^4] (بالفتح أيضاً) من أَسْماءِ
(「) الرِّجَالِّلِ



التهنيب (11 : 11 )

 (KI乏)



والجُزْءُ (بالكسرِ والضمر) البَغْضُ .
 بالُُرُبْ عَنِ الماءِ : أَكْتَفْتْ .
(بالجَزَارُ
اَاَجْتِناؤُ ها



السُّنُطانِ (1) الِّكِ






$$
\begin{aligned}
& \text { (التهيب (1. 1 : } 7 \text { ) }
\end{aligned}
$$


(Y)



111
وَجَزِلَ البَعِيرُ فَهُوَ أَجْزَلُ :إِذا دَبِرَ غارِبُه فأُْْرِجَ مِنْهُ
عَظْمٌ •

وَجَزُلَ الشَّيَّعُ جَزَالةُ


البَعِيرُ فَهُوْ مَجْزُولٌ : بِمَعْنَي جَزِّلَ ، فَهُوْ
أَجْزَزُ .

والجِزْلُ والـِزْزَةُ : القِطْعَةُ مِنَ المَجْزُوِل .
والجُزْلُ : جَجْعْ أَجْزَلَ .

 والكِتَابَ : سُوَّى حُرُوْهَهُ ، والقِرَاءَةَ : تَمَهَّلَ فِيها ، وعلَى الأَمْرِ : سَكَّتَ ، و والنَّخْلَ :


والجِزْمُ والجِزْبُ : النَّصِيبُ .
والجُزْمُ : جَمْ


المُمْتِّلِّلُ

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

وَالجِسْرٌ (بالفتح والكسرِ) : مانُصِبَ لَيْعْبَر عَلَيْه .
والجُجْرٌ : جَمْعُ جَسُورٍ



الصَّوْتِ


وَ الحَبَّ : جَجَلَهُ جَشِيشاً .


واحِحَةٍ أَيْضا .

، الماءُ : إِذا وَقَعْتْ فِيهِ الجِعْلانُ فَهُوْ
(1)
. الجِعِلُ : لُعَّةٌ فِيهِ

$$
\begin{aligned}
& \text { - (orV ، ort : 1.) التها (TYI) }
\end{aligned}
$$



$11 \%$

والجُعُلُ
 (YY乏)
صَنَعَ ، وبِمَعْنَ وَضَعَ ، وبِمْعْنَى آْعْتَقَدَ ،
-وبِمَعْنَى صيَّرَ
والجِعْلُ
.
: (بفتح الْبيمَ والعين) مُصْدَرُ جَعِمَ : بِمْعْنَى
والجُعْلُ
(Yץ الجَعَمُ

طَمِع ، وَ بِمَعْنَى قَرِمَ إِلى اللَّنْمِمَ ، وَ بِمْعْنَى

.
والجِعِمُ
: جَمْعُ جَعُوع : وَهوَ الكَثِيرُ الطَّمَعِع
والجُعُمُ
(YYY) الجَعْمُ
: مَصْدَرُ جَعْمَ البَعِير : جَعْلَ عَلَى فِيهِ مايَمْنُعُ من الأَكْلِ ، وَمَصْنَرُرُ جُعِمَ
الإِنسانُ فَهُوْ مَجْعُومُ : إِذا لمُ يَشْتَهِ الطُّعَامَ .
والجُعْمُمْمُ :




( A )

الهَوْجاءُ الَلْهُهاءُ ، والنَّاَقَةُ المُسِنَّةُ (1) (r)

الشََّّءْ : بُعُد .

والجِفَاءُ : مُصْدرُ جَافَاهُ : عَامَلَهُ بالجَفَاءِ ، والشَّهُءْ
عَنِ الشَّىَء : أْبَعَدُهُ .

والجُفَاءُ : مايَرْمِى بهِ الوادِى والقِنْرُ مِنَ الزَّبَبِّ
. الجَفَافُ : مَصْلَرُ جَفَّ النَّوْبُ وَغَيرٌ (Y (YA)
والجِفَفُن : ج جَمْع جُفِّ : وَهُوْ وِعَاءُ الطَّلْعِ ، والجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَدَلْوٌ يِنْ نِصْفِ قِرْبِّة أَوْ نَحْوِ

ذَلِكَكَ ، وَنْمِيْر مِنْ جِذْ
وَجْفَافٌ : آَْمْ وَادٍ (r) .
 معا " . وف الصحاح : ( ولا يقال للذكر أجْعم " .




: الحَمْرَّةُ مِنْ جَفَلَ الحَيْوانُ هرَبَ ، والفِيلُ : وبَّ رَاثَ ، والسَّحَابُ : ذَهَبَ ، و والرَّجُلُ
الرَّجْلَ : صرَرَعُهُ ، والشَئَ مِنَّ الشئئ :




(YY•) الجَلْبُ : مَصْدَرُ جَلَبَ عَليهِ : جَنَّى ، والشَّىَءُ جَاءَ


: سَوادُ اللَّلِل ، وَجَمْعُ جُلْةٍ : وَهِّىَ السَّنَّعُ




، ( والصحاح (جفل)

ra ، 90) ، و الصشاح (جلب) .





والنَّبُتُ : أَصابَهُ الجَلِيدُ ، والرَّجّلُ : صبّر .
وَجْلُدَ جَلَادَةٍ

وَجُلِدَتِ الأَرْضُ : بِمْعْنَى جَلِّدتْ .



والجِلْدَةُ : الِقِطْعَةُ من الجِلْدِ
والجَلْلَةُ

آَحرُ ، والإِبِلُ الَّلِّى لا فَصِيلَ فِهِها ، وَمصْدَرُ
والجُجلَلُ



الأْرَّلَّ




والُجُلْزُ
( : المَكَانُ المُرْتْفِعُ ، وَالجَمَلُ الوَتِيقُ ، والنَّاقَةُ
-الوَثِقَةُ ، وَبَعْضُ أَسْمَاءِ العَسَلِ
(1)

$$
\begin{aligned}
& \text { وَجَلْسٌ : } \\
& \text { والجِّسُ } \\
& \text { والجُلْسُ : الجُلَساءُ }
\end{aligned}
$$

. الجَلْعُ (TYV) والجِلْعُ ، والجَلِعُ : القَلِيلُ الحَيَاءِ .

أَسْنَانَهُ (Y)




 . ( $)$



الكِّى تُخْتَمُ بِهِ .




- مَأُدُو

بَجِليفَةُ .
 (

.
والجُجلُُلُ

العَظِيَمةُ
(Yイ^) مثلث ابن الميد (



$$
\cdot(\varepsilon \wedge q \cdot \varepsilon \wedge \wedge \cdot \varepsilon \wedge\rceil
$$


جمرة أنساب العرب (ص .- .

$$
119
$$

.

-مِنَ جِلِّ الزَّرْع ع

- وِعاءٌ للتَّمْرِ مِنْ خُوْصِ

أَيضاً) : أَى مِنْ أَجْلِكَ " .
وَالجِلَلُ
وَجُلَّةِ التَّمْرِ
، والجُجَلُ

. نِّاْفُ دُقَاقِهِ
(YミY)
جَلَلِكَ (بالفَّتْح أيضاً) : أَى مِنْ أَجْلِكَ .
.

 والجِلَّةُ والجُجَّةُ
(Yミ1)

(Y\&r) الجَلْمُ
المِقَصُّ : قَطَعَهُ ، والجَزْورَ أَوِ الشُّأَّ :
- أَخَذَ مَاعلَى عِظَامِها مِنَ اللَّحْمِّ

و الجِلْمُ

. الجَذْىُ
، الجَمْزَةُ الَّ الَّرَّرَّ
والفَرَسُ : وَثَبَ .
. والحِمْزَةُ الهُمَئَةُ مِنْهُما
والأجُمْزَةُ : الكُْتَةُ مِنَ التَّهْ ورِ والَّقِطِ ، وَنَخْوِ ذَكِكَ .

وُكُلُّ مالا يُعرَفُ له أَسْمٌ مِنْ أَصْنَافِ
النَّخْلِ ، وَجَمْعٌ (بالفَتْحِ أيضًاً) : آسْمٌ
. لِلْمُزْزَكِفَةِ


$$
.\left(1 . r_{6} 1.1\right.
$$







بِجْمْعْ " : أَى جَمْمْعُهُ ، وَضْرَبَهُ بِجْمُعْع
كَفِّهِ .

ومَاتَتْ فُلانَةُ بِجْمُعْعِ : أى حامِلاً أوْ بِكُراً .
أَوْ ظُلِّقَتْ بِجْمُعْع : أَىْ بِكَراً .

الهَرِمَةُ ، وَجْمْعُ جِمَاعِ أيضاً :

. الحُسْنُ

- والجِمَالُ : ذُكُورُ الإِبِلِ





$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (YミV) } \\
& \text { (1V7، اVo: القطا (1) }
\end{aligned}
$$

، والجُمُّ
والرَّجُلُ بِلا رُمْعِّ ، والبَنَاءُ بِلا شُرْفَةٍ

. اللِئرِ ، وَوْوْضِعُ آَجْتِماعِهِ مِنْها

آَسْترَاحَ ، وأيضا تَرَكِ الضِّرَابَ .
 (وبالضَّمَ وَحْـَدَهُ) الشَّعْرُ
. الواصلُ إلى المَنْكِبِ
. الجَمَامُ : مَصْدَرُ جَمَّ الْفَرَّ
والجِمَامُ : المَيَاهُ المُجْتَمِعُةُ فى الأَبْارِ (1) ، وَمْواضِعُ
الجْتِماعِهِ ، وَجَمْعُ جُمَةٍ ، وَجْمْعُ جَمُوْ
أيضا : وَهُوْ الَفَرَّ الَّذِى كُلَّمَا ذَهَبَ مِنهُ

. (IVT ، IVo: (1) معانى الفعل جم فـ انفعال ابن القطاع (Y\&^)

. YY0، 170، 1.7 (ص) (01人 ، O1V
الأَبْرَ جَمْعٌ . انظر الصحاح (بأر) .



. يُفتَحُ وَيُكْسُرُ
(YO.)


وجَنِبَ الحَيَوانُ : آشْتُكَى جَنْبُهُ ، والإِنسانُ إلى لِقَاءِ إِلْفِهِ :


مِنْ جَنْبِها

$$
\begin{aligned}
& \text { وَجَنُبَ الرَّجُلُ ، وأَجْنَبَ : صارَ جُنْباً . } \\
& \text {. الجَنَابُ } \\
& \text { والجَنِيبُ : المُنْقُ الُ مِنَ الخَيْلِ وَغَيْرِها . } \\
& \text { والجَنُوبُ : الرِّيحُ المُقَابِلَةُ لِلشَّمَالِّالِ }
\end{aligned}
$$

(إلحَنْحُ (YOY)



 (



اللَّيْل ، والمَمْلُ إِلَى الشَىء ، وَكسْرُ الطائِرِ

- مِنْ جَنَاحِهِ لَيْنْفُلِ

والجِنْحُ

وَحْدَهُ) جَمْعُع جَنُوع : وَهُوَ
البَعِيرُ النَّنِيطُ الَّذِى يَجْنَعُ فِى

- سَيْرِهِ
(الجَنَاحُ مِنَ الطَّائِرِ : مَعْروفٌ ، وَمْنَ الإنْسانِ يَكُهُ أوْ
عَضُلُهُ ، وَمِنَ العَسْكَرِ جَانِبُهُ .
والجِنَاحُ : المُجَانَحَةُ ، وَجْمْعُ جَنْوعِ أيضاً


والمَيِّتَ : قَبَرَهُ .

والجِنَّةُ : الجُنونُ ، والجِنُّ أيضنا ، وَفِى التَّعْبِرِ بهِ


(1) ( وتال الليث جَنح الظلام جُنوحا : إذا أقبل الليل ... الث ") .
. التهيب ( )



$1 r o$

- : الجَنَّانُ
(1) والجنَّانُ : جَمْنُ


والجَهِيدُ : المَرْعَى المَجْهُودُ بالرَّعْعِّ

والدَّابَّةَ : حَمَلَ عَلَيْها فَوقَ طَاقَتِهَا ، واللَّبَّنَ :

أَكْلِهِ .


فِى الحَفْرِ ، والأَرْضَ : سَأَكَها مِنْ غَيْرِ


صَوْتَهُ .
: إِذا كَمْ يُبْصِرْ فِى الشَّمْسِ
وَجَهِرَ فَهُوْ أَجْهُر
وَجْهُرَ الرَّجَلُ والصَّوْتُ جَهَرَّةً: عَظُمَا .
(1) فـ القاموس ( والجانّ اسم جمع للجن ، وحيَّة أَكحلُ العين ، لاتؤذى كثيرةٌ فـ


وأنعال ابن القطاع (1 : 180 ، ، 187) .

## 1 Y7

: الَجْوْ (YON)
غَزْزَ .

والجُوْدُ : الكَرَمُ ، والجُوْعُ ، وَجْمْعُ جَوَاٍٍ .
 وَالَخْيِل (1) ، وَالعَدْرُ الشَّدِيدُ أَيْضاً .

(الحُجَادُ

والجِجَارُرُ : المُجاوَرَةِ
والجُجَارُر : الاسْمُ مِنْهُ ، والجُوْرُرُ (أيضا) مُحْفَّفَ
الجُوَارِ : وَهُوُ الصيّيّحُ الشَّدِيدُ (r)


(107) (1 (1) هذا رجل جواد ، يِّن الجُوْد من قوم أَجواد ، وهنا فرس جواد بيِّن


التهنيب (1 1VV:) .

IYV
: مَعْرُوفُ ، وَهُوْ أيضاً وَسَطُ كُلٌ شَّىءٍ .


والجْيُرْ

- غَيرِ هـما
:
والجُجْزُ

(Yד) الجَوْرُ

الأَزْضِ : ذَهَبَ وَجَاءَ ، وَبِمَعْنَى الجَوْلَانِ :
وَهُوَ التُّرابُ الَّذِى تَذْهَبُ بِهِ الرِّيْحُ كُلَّ

: الصِّنْفُ مِنَّ النَّاسِ

: جانِبُ البِئِرِ (1) ، أَوْ الصَّخْرَةُ الكائِنُ عَلَّها
الطَّىُ ، وَجَمْعُ جَائِلٍ ، والتُّرَابُ المُسَمَّى
جَوْلَاناً ، والنَّبَاتُ فِى الأَّهْ أيضًا .
: مَصْدَرُ جَامَ ععلَى الشنَّىءِ : بِمَعْنَى حامَ (Y) .
: مَعْرُوفٌ ، يُقَالُل جَيَّهْتُ جِيْمَاً : إِذا كَتَبَهُ
: جَمْعٌ جَامٍ


والجُوْمُ



. (YO: : II) (Y) الهـذ (Y)

التهذيب (YO : HO)

(') وَنَظَرَ إِليهِ بِجْيْهِ سَوْءٍ: أَى بِوَجْهِ سَوٍْ

كَثِيرًا : أَى يَسْتَقْبْلُهُمْ بِما يَكْرَهُونَ .

. أَصَابَهُ أَلَمْ بَاطِنُ ، وأَيْضا كَرِّ شَيْنْ

والجِوَ| (T)

. البَطْنُ مِنَ الأَرْضِ
والجُوَى : جَمْعُ جُوَّةٍ : وَهِىَ قِطْعَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَ الأَرْضرِ .
(

- القوطية (ص (Y) ، YMV)



(Y) ون كتاب المنقوص والممدود للفراء . ذكر الجّواء ضمن باب الممدود
لمكسور أوله (ص
(r) ذكر همد الجاسر : أنه فـ شمال القصيم . انظر كتاب بلاد العرب للأصفهانى

وقد كتب ابن بليهد عن هذا الموضع مايليل : " والجواء : قطعة من القصيم ، تقع فـي


والروض ، والعيون ، والقرعى ، والشقه ، و الشيحية ، و كلها باقية بهنه الأسماء إلى اليوم ه ه .


بابُ ما أَوَّلُه حاءٌ

من المثلثِ المُحْتلفِ المعانِى
(YM7) الحَبَّةُ ( سَوَادُ القَلْبِ ، وَوَسَطُ القَوْمُ ، وَحَبَّةُ

وَالمَرَّةُ مِنْ حَبَّهُ : بِمَعْنَى أَحَبَّهُ


فإِذا قُصِدَ الإِفْرادُ (فُتِحَتِ الحماءُ) .
وَالحُبَّةُ

(r) .

والحُبُّ : المَحَبَّةُ ، وَخابِيَةُ الماءِ (Y) أَوْ كُرْبِيُّها

9) ، والصحاح (حب) .


9 (9) ، والصا ( 1 (

( $\rightarrow$ )
(YMA) تَعْلُوهُ ، وَحَبَابُكَ أَنْ تَفْعَلَ (بالفتح أَيضا) :
أى غايُتُكَ (1) .

والحِبَابُ : المُحِابَّةُ ، وَخَوْابِى الماءِ

وآسْمُ شَيطانٍ ، وآسْمُ رَجْلِ (Y) ، وَحْشٌ
مِنْ سُلَمٍ
أيضاً) : كُنْيُةُ الدُّنْيا .

- نُفَّانَاتُ الماءِ
(Y7q) الحَببُ
وَالحِبَبُ
وَالحُبَبُ : جَمْعُ حِبَةٍ : بِمَعْنى حَبِيبٍ
(بَالَحبرُ (YV.)


(६ : 9) والصحاح (حب) .
(Y) مُ سمى بالحُباب : (ا الحباب بن المنذر بن الجموح ، صاحب الرأى يوم

$$
\begin{gathered}
\text { بدر " . جمهرة أنساب العرب (ص (حهو) ( القاموس) . }
\end{gathered}
$$

(ヶ7q) مثلث ابن السيد (Yq أ) ، والغرر (ص بqV) .
(YV•)

كَرِىَءَ وبَقِىَ أَثرَّهُ ، والأَسْنانُ : قَلِحَتْ ، والأُرْضُ صارَتْ مِحْباراً : أَنْ سِرِيعَة
الكَكَكَ .

والـحبرٌ : جَمْعُ حَبِرٍ : وَهُوْ النَّوْبُ الجَدِيدُ ، وَجْمْعُ
حَبَارٍ : وَهُوَ الأَثَرَ فِى الشَّى الِّى .
: الحَبْر (YVI)
سرَّهُ أوْ نَعَّمَهُ
والحِحْرٌ (بالفتع والكسرِ): العالِمُ ، وَحُسْنُ الهَيْئةِ (1) ،
(وبالكَسْرِ وَحْدَهُ) : الأَثُرْ
والِمَادُ .

- الحُبْرُ : مُحَفَّفُ الحُحُرِ

، والحَبْسُ (بالفتع والكسرِ) : الجَبَــــُ الأَّمْوُ (Y)

. وإصلاح المنطق (ص (YOT)


- (


(وبالكَسْرِ وَحْدَهُ) حِجَارَةٌ يُحْبَسُ بِها ماءُ

الشُّجَاعُ ، والحُبْسُ أيضًاً :
المُحْبَسُ فِى نَبِبِل اللهِ

والحِبْسَةُ : الهَئَةُةُ مِنْهُ .
والحُحبَةُ

وبالسيفِ : ضرَبَهُ
والحِبْكَةُ
وَالحْبْكَةُ : الحُحْ



كانَ يُجْعَلُ فِى القَلَائِدِ



، مُسْتِيلٌ ، وَصِلَةُ مابَيْنَ العَاتِقِ والمَنْكِبِبِ ،
وَمَصْدَرُ حَبَلَ الصَّيْدَ .
والحِبْلُ
وَوَوْضِعٌ بالبَصرْةٍ (1)
والحُبْلُ ، والحُبَلُ : جَمْعُ حُبْلةٍ .
(YVV)
والحِبَالُ


( الشَّرَابِ وغَيْرِهِ

عَظُمَ بَطْنُهُ مِنْ مَرَضٍ الرِّ
وَالحِبْنُ

(ص 0) ، والتهنيب (0 : V9 ، VA : .


القاموس (حبل)


§ ( | ) ، والصحاح (حبن) .

والحُبْنُ : جَمْعُ حَبْاءَ : وَهِىَ الحَمَامَةُ الَّتِى لا تَبِيضُ ، وَجْمْعُ أَحْبَ : وَهُوْ العَظِيمُ البَطِنِ

مِنْ دَاءِ



والرَّمْلُ : أَشْرْفَ ، وأَيْضا : أَّسَّعَعَ ،
والسَّحَابُ : أَمْتَاَلَ
وَالحِبْوْةُ : هَيئةُ المُحْتَبِى ، (وبالضَّمِّ والكَسْرِ) النَّوْبُ
المُحْتْبَى بِهِ ـ
(و بالضَّهِّ وَحْدَهُ) : حَبَّةُ العِنَبِ ، وَيُقَالُ لَها أَيضاً حُبَةٌ
(بالَّتْفْيف)
(الحَبَاْ :لُغَّهِ فِى الحَبِّى : وَهُوَ السَّحَابُّ القَرِيْبُ مِنَ
الأَرْضِ ، والحَبَا أَيْاً : مُخَفَّفُ الَحَبَاءِ :
وَهُوْ جَلِيسُ المَلِلكِ

- جَمْعُ حْبوةٍ

والحِبَا
(1) والحُبَا

. القطاع (1)
(Y7V - Y7Y: : ( 0 ( الغرر (ص (Y).)




أى ماذَاقَهُ


المَذْكُورَةُ .

، الحَجُّ (YAY)


والشَّهَهُ : تَكَرَّرَ عَلَيْهِ () ، والرَّجْلُ : قَدِمَ .
والحِجُّ : حَجُّ البَيْتِ (غ) .

وَالحُجُّ
الرَّأُ الصُّلُّبُ .

المنىى لغير الليث ، وهو منكر " . الهذيب (£ : :




 المَرَّةُ مِنْ حَجَّ البَيْتَ ولِهِذَا قِيْلَ فِى آسْمِ

والحِجَّةُ : (بالكسرِ وَحْدَهُ) : السَنَّةُ ، وَشَخْمَهُ
الأذُنُ ، والهَيّْةُ مِنْ حَحَّ
والحُجَّةُ : البُرْهُ هانُ



[ [7 [


الِيمَامةِ ، وَالحِحْنُ ، وَحِجْرُ القَمِيْصِ ، (إلاَّ
أَنَّ هِذينِ يُفْتَحانِ ويُكْسرانِ ، وِحِ

(Yへ气)

|r ، ، ا




Irv
: العَقْلُ ، والقَرَابَةُ ، والأْنْتَى مِنَ
وَالحِجْرُ (بالكَسْرِ)

وَحْجْرُ الكَعْبَة
والحُجْر جَمْعُ حِجَارٍ : وَهُوْ حائِطُ الحُجْرِةٍ
، الحَجْزُ (ҮАТ)

والحَبْلَ : أَدْرَجَهُ عَلَى الِِكُمِّ وَشَدَّهُ .

والحُجْزُ : جَمْعُ حِجَازٍ : وَهُوَ الحَبْلُ المَحْجُوزُ

الرَّجُلُ وَسَطَهُ لِيُشَمِّرَ ثِيَابَهُ
 كالُمُقَيَّد ، أَوْ قَفَزَ عَلَيِ رِمْلِّل أَوْ رِجْلَيْنِ

(r)
= على أنقاضه مدينة الرياض ه هامش رتم ع ص آرآ من كتاب المناسك .







والحُجْلُ : جَمْعُ حَجْلايُ : وَهَى النَّعْجَةُ الَّتِى أبيَضَّتْ
أَوْظِفُتُها ، وآسْوَدَّ سائِرُها .

، الحَحْنَةُ (YAN)
و والبَعِيْرَ : وَسَمَهُ بِسِمَةٍ كالمِحْحْنَنِ
والحِجْنَةُ : الَهْئَةُ مِنْهُ
والحُحْنَةُ

أَحْجَنُ : إذا الْنْعَفَفَ طَرَفُهُ



- حَجَاةٍ : وَهِيَ نُنَّانَةُ الماءِ مِنْ قَطِرِ المَطِرِ

والحِحَا
والُحُجَا : جَمْعُ الحُجْوَى مُؤَنَّثِ الأَحْجَى : بِمَعْنى
الأَحَقِّ ، وَبِمْعْنَى الأَكْتَمْ لِلسِّرِّ

وبِسْتٍ : رمَاهُ ، وبِذَنْبٍ : نَسبَهُ إِلَيْهِ ،

. الهنذيب ( (YAN)



.
$1 r 9$
ألَزْمَهُ إِيَّاهُ ، والبَعِيرَ : شَدَّ عَلِيهِ الحِدَاجَةَ .
والحِدْجُ : مَرْكَبٌ مِنْ مَرَاكِبِ النُّساءِ .


أى آمنْعْعْ ، إنْ (بُنِيَ عَلَى الكَسْرِ) .
 حَدِيدٍ : أى ذِى حِدَّةٍ ، وَثِثيابُ الحِدَادِ
(بالكسرِ أيضاً) سُوْدٌ ، يُحْزَنُ بِهَا . أَيُّا
والحُحَادُ : الكَثَيرُ الحِدَّةٍ


أَسرْعَها ، وحَوْلَ الشَّى
والحَيَوانُ : سَمِنَ ، والْجِلْلُ : وَرِمَ

والفَرَسر : حَسْنَتْ ، فَهِهِ
حَنْراءُ

$$
\begin{aligned}
& \text { عمرو "(بضم الهاء) }
\end{aligned}
$$

وُحَدرَ الرَّجُلُ حَدَارَةً : عَظُمَ خَلْقُهُ ، فَهُوُ حَذْرٌ ،
والعَيْنُ : آَّسَعَتْ وَجَحَظَتْ .
(YQY) الحَدْرَةُ
الآنَ (1) ، والمَرَّةُ مِنْ حَحَرَ .
والحِحْرَةُ : الهَيْنِةُ مِنْهُ
والحُخْرَةُ مِنَ الإِبِلِ : مابَيْنَ العَشَرَةِ إِلى الأَرْبُعَيْنَ .
(T) (Yq؟)

والحِدَالُ : جَمْعُ حَدْلٍ : وَهُوَ الظَّالِمُ ، وَمَصْدَرُ
حَادَلَهُ : إِذا رَاوَغَهُ .
. والحُحَالُ







(Y)
(

و وِذَارٌ
(1) وَحْذَرُرٌ
(YQV)
والحِنْرُ ، والحَذَرُ : الخَوْفُ .
والحُحنرُ
القَذَى وُطُولِ الُُكَاءِ .
وَجْمْعُ حَذْرَاءَ : وَهِىَ العَيْنُ المُصَابَةُ
بَذَلِكَ ، وُهِىَ الحَذْلاءُ أيضاً بالَّلَامِ

فُلانٍ : أْقَتَكَنْ بِهِ ، والنَّعْلَ : قَدَّرَها وحا ،
والحِذْوَةُ : الهَيْمُةُ مِنْ الجَ




. ( ( (YqY)


(r)


حَرَبهُ : أَخَخَذ مَالَهُ ، وَأَيضًاً : أَطْعَمُهُ حَرباً :

والحِرْبَةُ : اللَيْئةُ رِنْهُ
والحُربَةُ

مِنَ الحَرَدِ
والحِرْجُ : الحَرَامُ ، ومايُلْقَى لِلْكَلْبِ مِنَ الصَّيْدِ ،
والوَدَعَةُ
(ب) المَنْشُوْرَةُ على ثَوْبٍ لِتَجِفَّ



. الفَّلِل
وَالحِرْدُ : المِعَى ، وَمَبْعُرُ البَعِيرِ ، وَقِطْعْةٌ مِنَ السنَّامِ م
(
(1) و (1) كذلك ضبطت الدال (بالنتح) (والسكون) فـ الصحاح (حرج) .


(بالضم) ، والممع الـراجيتج " .


الرِّجْلَيْنِ ، أَوِ السَّرِيْعَهُ،وَجَمْعُ أَحْرَدَدَ : وَهُوْ
البَخِيلُ ، وَالفارِسُ اللِّى يُعْعِجزُهُ عَنِ

فِى مُشْهِهِ مِنَ النَّشَاطِ ، والبَعِيرُ النَّافِضُ

(Y.Y) الحَرَّةُ الَّرْ

الكَثِيرَةُ ، وَبْرْةٍ صَغِيرَةٍ





(r.r) الحَرْز

وَهُوَ الجَوْزُ المَخْكُوكُ يُلْعُبُ بِهِ .
(

$$
(\varepsilon r r-\varepsilon r q
$$



 العرب فی التهذيب (Y : (


والحِرْزُ : المَرَكانُ الحَصِينُ
والُحْرُز
-وَغَيْرِهِ : أى تَحَحَّنَّ
( $\Gamma$ ( الحَرْصُ
وَالحِرْصر : مَعْعُورُ

وَجْهَ الأَرْضِ مِنْ شِدَّةِ وَقْعِها







صرَيف
وَحَرِقَ التَّوْبُ: تَقَطَّعَ مِنَ المَّقِّ ، والرِّيْشُ والشَّعَرُ : تَقَطُّعًا
وَتَسَاقَطَا
وَحْرُقَ الرَّجُلُ: سَاءَ حُلُقُقُ .

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




والحِرْقُ : مَاُُلُقَّحُ بِهِ النَّخْلَةُ .

حَرُوقٍ (1) : وَهُوْ مَاتُوْقَكُ بِهِ النَّارُ مِنْ
خِرْقَةٍ وَغَيرِها


وَحَرِكَ الُْلامُ : ذَكَاْ وَخَفَّ ، والرَّجْلُ : مَنَعَ ماعلَيْهِ مِنَ
الحَقِّق
وَحَرُك
( $\upharpoonright$ ( F )




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


 (

والشَّاةُ حِرَاماً : آشْتَهتِ الْفَحْلَ ، فَهِّى
حرْهَى

وَحرُمَ الشَّىءُ : ضِلُّ حَلَّ ، والحَاجُّ : مَضَى فِى إِخْرَامِهِ ، وَحَرِمَتِ الصَّاَةُ عَلَى الحَائِضِ (بالضَّمَّمِّ

و والخسْرِ

- الَْلَبُةُ فِى القِمَارِ ا
(rl•)

حِرِيمِ الأَّارِ : وَهُوَ مَاكانَ مِنْ حُقُوقِها

- الحَرْمَةُ

النّكاَ عُطُلْقَاً ، والحُرْمَةُ (بالكسرِ والضِمِ)
مَصْدَرُ حَرُمَ الشَّىُُ .



(
والصشاح (حرم) .
(1) كلمة [ انتهاكه ] غير واضحةٍ تماما في الخُطوط ، واستُدِلَّلِ عليها بعبارة
الصحاح (حرم) " والحُرّمة : (بالضـم) مالا يكل انتهاكه " .
: 1) الغرر (ص (M|Y)

، والحِزْبُ : الطَّائِفَةُ مِنَ النَّاسِ ، والنَّصِيبُ (1 (1) والنَّبْبُةُ فِى الوِرْدِ ، وَمايَجْعَلُلُُ الإِنْسَانُ عَلَى
. نَفْسِهِ مِنْ قِرَاءَةٍ أَّْ صَاَلاةٍ
وَالحُزْبُ : جَمْعُ حِزِيِ : وَهُوَ الأَمْرْ الشَّدِيَّ


والحِزَّةُ : الَهْئَةُ رِنْهُما


(rl£)

وَحَزِمَ : غَصَّ ، والَرَسُ : صارَ أَحْزَمَ : أَى غَلِيظَ الجَنْبِيْن


$$
\text { ( (rr: : } 1)
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {, وحُبُكته ") . التهنيب (r) ( } \\
& \text { ( (Y) الغر (ص) }
\end{aligned}
$$

وَحَزْمَ (بالضهِ والفتحج) حَزَامَةً ، وَحْزماً : ضّبَطَ أَمْرَهُ
. وآحْتاطَ
(1) خَزَنَ


.
وَحَسِبَ الرَّجُلُ حِسْبَانًاً : ظَنَّ ، وأيضاً صَارَ أَحْسَبَ : أَى ذَا شَعَرٍ أَحْمَرَ وَجْلْدٍ أَيْيْضَ

كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : هُوْ الأَسْوْدُ
المائِلُ إِلى الحُمْرَةِ ، وَقِيلَ : هُوَ
، الَّذِى يُقَلُّلُ أَحْسِبُ كَوْنَهُ كَذَا
. لَحَمُ عُحلُوصِهِ
وَحْسُبْ الرَّجُلُ حَسَابَةً : صارَ حَسِيباً .
. الحَسْبْةُ $\quad$ المَرَّةُ مِنَ الحِسَابِ
(


- القطاع (199: )
( - (rir: (1) القطا

- الهَئَةُ مِنْهُ ، والتَّدْبيرُ ، والأَجْرُ


ورالحُسْبْةُ : مَصْدَرُ الأَحْسَبِبِ



السَّاحِلِ : نَضَبَ ، والفَحْلُ : تَرَكَ
الضِّرَابَ .
وَحَسِرَ الإِنْسانُ حَسْةً : أَسِفَ وَنِدِمَ ، والعَيْنُ والدَّابَّةُ
حُسُوراً : أَعْيْتَا .

وَحَرُ البَعِيرُ وَغَيْرْ حَسَارَةً: كَلَّ ، فَهُوْ حَسِيْرٌ : والبَصرُ
كَذَلِكَ
حَسَامِ لِفُلانٍ: أَى رِقَّ لَهُ .

. المَحْلِ
وَالحُسَاسَ : الشُّؤْمُ ، وَضَرْبَ مِنَ السَّمَكِك ، وَمَايَنْحَسُ
مِنَ الشَّى أَىْ يَنْكَرِر .

أَىْ رُذَالَتِهِ .

$$
\begin{aligned}
& \text { - (r.r.r.r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r. ₹ ، r.r: : \&) ( })
\end{aligned}
$$

وَالحِسْرُ ：وَلَدُ الضَّبِّ حِيْنَ يَخْرُ جُ مِنَ البَيْضِةِ

حِحْنِ يَأَكْرُ النَّبَاتَ
ض ：ضِدُّ القَبِيح ، وَنَقَا رَمْلِ بِجَانِبه آَخَرُ يُقالُ
（1）لَهُ ：الُحُسَيْنُ
وَالحِسَنُ ：جَمْعُ حِسْنةٍ ：وَهُوَ حَرْفٌ نَاتِى⿰夫见 مِنَ
الجَبِلِ •

والحُسَنُ ：جَمْعُ الحُسْنَى مُؤَنَّثِ الأَحْسَنِ ．
．：المَرَّةُ مِنْ حَسَوْتُ الحَسْوْةُ（MY）

وَالحُسْوْةُ ：قَْْرُ مايُحْسَى
، الحَرr الحَشْمَةُ
والحَيَوانُ ：أَخَخَذ فِى السِّمَنِ بَعْدَ هُزَالٍ ،
والدَّابَّةُ ：أَعْيْتْ
(YY) مئلث ابن السيد (Y! أ) ، والغرر (ص ج • \&) .


ذلك فـ معجم البلدان（Y ：：．
（
－（حشم）

وَالحِشْمَةُ : الاسْتِحْياءُ ، والانْقِبَاضُ ، وَأْيْضا
الَغضَبُ

والحُشْْمَ


الحِصَارَ : وَهُوَ كِساءٌ يُطْرَحُ علَى
.
وحَصِرَ الرَّجُلُ : عَيَّ ، وأَيضاً آَسْتَحْيَى ، وأَيضا
بَبِلَ ، وأَيْضًا عَجَزَ ، وَصَمْرُهُ :

أَنْ رَتْقَاءَ .
وَحَرُرتِ النَّاقَةُ ، وأَحْصرَتْ فَهِىَ حَصُوْرٌ: ضَاَقَ إِحْلِيْلُها.


ضِرَطَ ، أوْعْدَا
وَالحِحَّةُ : النَّصِيْبُ
وَالحُصَّةُ : القِطْعَةُ مِنَ الحُصِّ : وَهُو الوَزْرُ .

. القطاع (



وَحصُفَ الرَّجُلُ حَصَافَةً : جَادَ رَأْيُهُ وَعَقْلُهُ ، وَالنَّوْبُ :
صَفُقَ وأُحْكِمَ نَسْجُهُ (1)
(TYV)


،وَدُنُولُ الحَبْلِ بَيْن القَعْوِ والبَكْرَةِ
وَالحِضْبُ : جَانِبُ الجَبَلِ ، وَصَوْتُ القَوْسِ ، وَالرَّجُلُ

بَيْضَاءُ
وَالحُضْبُ : جَمْعُ حِضَابِ وَهُو عَوْدٌ تُحَرَّكُ بِهِ النَّارُ
(MYN) النَّوْبَ : ضترَبَهُ بِخَشَبَةٍ تُسَمَّى المِحْضِاجَ
(Y)



. (1.9V: r )
(YY)
(Y|Y : 1 (Y) ، والقاموس (حضج) .
lor



وَالحِضْجُ : الحَوْضُ ، وَبْقِيَّةُ الماءِ فِيهِ ، والرَّجِّلُ
الدَّنِيُّ ، ونَاحِيَّةُ الوَادِى .
وَالحُضْ



فِى حِضْنِى (بالكسرِ أَيضا) : أَى فِّى
-كَنِفَ
وَالحُضْنُ : جَمْعُ حَضُونٍ : وَهِىَ الَّلَّى أَحُدُ ثَذْيَهْه
أَصْغُرُ ِمنَ الآَخرِ من النّساءِ والشَّاءِ

 فبمعنى (" غرتهـ ") بالغين .
(


والحَطِيطُ : الكَعْبُ الأَدْرَمُ
والحَطُوطُ : الهُبُوطُ مِنَ الأَرْضِ ، والنَّاقَةُ اللسِّرِعهُة .

. أَنْرَجْهُ ، وَالفَرَسَ : هَيَّجَهُ لِيْنَشَطَ
وَالحِفْشُ : وِعَاءُ المَغَازِلِل ، والبَيْتُ الصَّغِيرُ ،
وَالحُفْشُ : جَمْعُ حَفُوشِ : وَهِىَ فَعُولٌ مِنَ الحَفْشِ
.

ورالحُحْنَةُ

والحِفْوَةُ : مَصْدَرُ حَفِىَ بِهِ : أَىْ بَرَّهُ ، وأَحْسَنَنَ إِليهِ


(
-(YT7:1)

(


$$
\begin{aligned}
& 100 \\
& \text { • مُ مَحْقْلُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • انْحَنَى } \\
& \text { ورالحِقْفُ : ما أَشْرْفَ مِنَ الرَّمْلِ وآنْحَنَى } \\
& \text { والحُقْفُ : جَمْعُ أَحْقَفَ : وَهُوْ البَعِيرُ الضَّامِرُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سَلَكَ حَاقَّهُهُ [ } \\
& \text { وَالرَّجُلَ : ضرَبَ خُقَّ كَتَفِهِ ، أَوْ حَاقِّ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. الوزْ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الرَّابِعِةِ ، وْمَصْنَرُهُ أيضاً ، وْتَمامُ }
\end{aligned}
$$

. (1) حَمْلِ النَّاقِة أَيْضضاً
(
، YV9: : r (Y ( $)$






: الحَحِّةُ
الْعَزِ يمَةُ الصَّادِقَّةٌ

وَمْصْدُرُهُ أيضا الُوا
 وتُقُّةٌ
(1) مَصْتْرَر الأَحَقِّ : ( $\mu$ ( الْحَقَقُ

- جَمْعٌ حِقٌّ

وَالحِقِقُ

:
وَالحُقَقَ
( الحَقْنَةُ
فِى وِعَائهِ : حَبِسَهُ 6 وِالرَّ جُلَ حَاقِنَتَهُ : وَهِىَ مَعِلَتُهُ ، أَوِ النُّقْرَةُ التَّى بَيْنَ

التَّرْ قُوَةِ وَالعَاتِقِ
.
وَالـحِقْنَهُ
.
وَالحُقْنَةُ
( H ( H (


. (70: : ع ( التهنيب)
: الحَيْلُ المَجْمُوعَةُ لِلسِّبَاقِ ، وَالمَرَّةُ مِنْ
هَحَبَ الشَّاَةَ وَغَيْرَها ، والقَوْمُ حُلُوبِاً :

. عَلَى زُ كْبَتَيْهِ
وَالحِلْبَةُ
وَالحُلْبَ



وَهُوَ مَاوَلَِى ظَهْرَها مِنْ كِسَاءٍ وَنَحْوِهِ
 والحِلَسُ (بالكسر والفتعَ) : عَلَامَةُ أَمَانٍ
. يُعْطِيْها المُعَاهِكُ المُعَاهَكَ
والحُلْسُ (بالضَّمِّ) : جَمْعُ أَحْلَسَ : وَهُوَ الَفَرَّ الَّذِى فِى

تَتْنِهِ لَوْنُ يُخَالِفُ لَوْنَهُ ، وَجْمْعُ
الحَلْسَاءِ : وَهِهَ العَنْرُ الَّلِّى لَوْنُها بَيْنَ
. السَّوَادِ وَالحُمْرَةِ


: لُغَةٌ فِى الحَلِفِ : وَهِىَ اليَمِيْنُ


والأسنَّةِ
، الحَلْقُ وَقَتْلُ القوم بَعْضِهِمْ بَعْضاً ، وَمَصْدَرُ حَلَقَ

والنَّاقَةُ : صَارَتْ حَالِقاً : أَى حافِلاً (1)

-فِضَّةٍ بِلْ فَصٍ
وَالحُلْقُ جَمْعُ أَحْلَقَ: وَهُوَ الَّذِى تَقَشَّرَ غُرْمْوْلُهُ (r) بِنَ
الحَيْلِ والحُمْرِ

(





.
( ( ) (

- (حلق)

$$
109
$$

وَالحِحَّ قُ
وَالحُلَاقُ

الحَلُّ (

. يَخْمَعْ إِذا عَحَا ورَا
: المَرَّةُ مِنْ حَلَّ ، والجِهُةُ المَقْصوْوَدَةُ مِنَ
( الحَلَّةُ

هَذَينِ الكُسْرُ أيضاً) .
: بِيوتٌ مُجْتَمِعَةٌ
ورالْحُشُّلُّ

暗




( 6 (

$$
(\varepsilon \Sigma \varepsilon-\varepsilon \leqslant Y
$$


. ( $)$


(وبالكبس) علم لعدة مواضع ذكرها ياقوت فـ معجمهِ ، وجميعها ف العراق .
. الحَلَلُ : مُصْنَرُ الأَحَلِّلِ
والحِلَلُ ، والحُلَلُ : جَمْعا حِلَّةٍ ، وَحْلَّةٍ

، والتَشْدِيدُ أَشْهُر ، والنَّائِمُ الخَيَّالَ
. وبِالنَيَالِلِ


. السَّفِيهِ

وَالحِلْمُ : مَمْدَرُ حَلُمَ الرَّجُلُ

: الكَثِيرُ الأَحْلام

. جَعَلَهُ حَلِيماً
(1) والحُحَاَمُ ، والحُحَّانُ: الجَذْىُ

( - (rm)
(


(ץ01)


صارَ حُلْواً ، وِفى العَيْنِ حَاوْةُةً أَيْا :
. حَسُنَ
وَحَلَِى الرَّجُلُ بالشَّى
آسْتَحْلَاهُ ، والشَّىْءُ : حَسْنَ ، والمَرْأَهُ :
لَبِسَتِ الحَلْلَ ، والصَّبَىُ : بَثْرَ فَمُهُ .
وَحَلُوتِ الفاكِهَهُ [ ؟ ؟ ] طَابَتْ .

- الحَلَّى (ror)

ورالحُحَلَى : جَمْ


والحُلْوُ
(1) العَيْنِ ، وَجَمْعُهُ حُلْوُوْنَ



(1) الهنذيب (0)
: لَحْمَةُ باطِنِ السَّاقِ ، وَأُمْ زَوْج المَرْاٍةٍ ، أَوْ أَخْتُهُ ، أَوْعَمَتَّتُهُ
والحِمَاتُ : جَمْعُ حَمْيْتٍ : وَهُوَ المَتِينُ مِنْ كُلِّ
شَىءٍ وَجَمْعُ حَمْتٍ وَحَمْتَةٍ : بِمَعْنَ
مَحْتٍ وَمَحْتَةٍ : وَهُمَا اليَّمُ وحُ واللَّلَّةُ
الشُّدِيدَا الحَرِّ
(1) والحُمَاةُ : جَمْعُ حَامٍ ، وَجْمْعُ حُمَةٍ أيضها
- : التَشَدُّدُد فِى الأَمْرِ
(الحِمْسُ : مَوْ
وَالحُمْسُ : جَمْعُ أَحْمَسَ : وَهُوَ الشُّجَاعَعُ ، وأيضاً
الوَرِعُ ، وأيضاً العَاُمُ الشَّدِيُّ ، وأَيضاً ، أِّاً
المَحَانُ الَجْذُبُ
.
وَحَمشَ : غَضِبَ ، وَالشَّرُ : آشْتَدَّ




- (roo
(Y) هذه فـ مثلث ابن السيد (Y (Y)

-( $Y \cdot \cdot: 1)$

17

وَحَمُشَتِ السَّاقُ (بالضَّمٌ والكَسْرِ): دَقَّتْ .

والحِمْشَةُةُ : الغَضِبُ .
وَالحُمْشَةُ ، والحُحُوشَهُةُ : دِقَّةُ السِّاقِ .


عَيْنهِ : أَخْرَجَهَا بِرِفْق .
(1) وَحِمْصُ

وَالحُمْصُ : جَمْعُ أَحْمَصَ : وَهُوْ المُوْعَعُ بِسِرِةِ الشَيِّاهِ .


(T) الشَّجَرَةِ الوَجْهُانِ
. (६い الغرر ( C (rov)


- (YY)


(
(Y) يقصد (فتح الحاء و كسرها)
 وَجَمْعُ حَمِيلٍ : وَهُوْ الكِفِيلُ ، وَجَمْعُ
الحَمُولَةِ مِنَ الإِبِلِل .
: (•••




وَالحُمَّةُ : السَّ
فِى الحُحَةِة
: مايْبَقَى مِنَ الألَّلِةِ المُذَابَةِ ، وَمْصْدَرُ حَمَّ
-المَذْكُورِ
وَالحِمُّ
وَالحُمُّ
( الحَمَامُ

أيضا
( )

- 




فُلانٌ فُلاناً : طَالَبَهُ ، وَعَلَى الأَمْرِ : بَبَتَ

(بالضَّمُّ أيضا) آَسْمٌ رَجُلِّ


والحَمَى أَيضا : مَصْدَرُ حَمِىَ الفَرَسُ :
أَّىْ عَرِقَ .

وَالحِحَى : المَوْضِعُ المَتحمِيُّ

والحُقَى

عَعَلَهْهِ
وَالحِنَّاءُ : مَمْلُومٌ
وَالحُنَّاءُ : جَمْ
. خَضْبَهُ بالحِنَّاء

$$
\begin{aligned}
& \text { والحِنْجُ : الأَصْنُ }
\end{aligned}
$$



وَالحُنْجُ : جَجْعُ حَنُوِج : وَهُوَ الَّذِى يُكْثِر حَنْجَ
كَاَهِمِ : أَى كَيَّهُ ، وإِمالتَهُ عَنْ وَجْهِهِ .


غَيْرِها ، ومَصْدَرُ حُخِكَ الرَّجُلُ : هُذِّبَ ،

والـُحِنُكُ (بالكَسْرِ والضَّمِّ) ، والحُنْكَةُ أيضاً: الحِبْرَة المُعَادَةُ
بِالتَّجَارِبِ

العَاقِلُ ، وَجَمْعُ حِنَاكٍ : وَهُوَ خَشَبَّةُ الرَّحْلِ ،
وَغُلٌّ يُصِيبُ حَنَكَ المَغْلُولِ إِذا جُجْبَ
( الحَنُّ
شَرَّ فُلْانٍ : صرَرَهُ .

وَالحِنٌّ


 . (
(1) بَطْنٌ مِنْ عُذْرَ

وَمِنْ حَنَّ عَلَيهِ : عَطَفَ ، وإِليهِ آَثْْاقَ ،
والتَّاقَةُ : صَوَّتَتْ شَوْ قاً إلى وَلَدِها



والوَقَارُ .

والحَحْينُ : الشَّوْقُ ، وَصَوْتُ النَّاقَةِ المُشْنَاقَةِة .
والحَنُونُ : : رِيحٌ ذَاتُ صَوْتٍ كَحَنَينِ النَّاقَةِ
. الحَنْوُ (YV.)

كُلٌّ شَيءٍ .

وَالحُنْوُ : جَمْعُ أَحْنَى : وَهُوَ [
المُحْحَودِبُ الظَّهُرِ
(1) هو (1 حُنُّ بن ربيعة بن حرام بن ضينّة بن عبد بن كير بن عُذْرة ه جهرة

$$
\begin{aligned}
& \text { أنساب العرب (ص (\%) }
\end{aligned}
$$




- الحَوْبَةُ $\quad$ (YVI)
(1) الحِحْبِّةُ



والحِيْرُ : جَمْعُ حِيورٍ : وَهُوَ الكَثِيرُ الحَيْرةٍ ، وأَصْلُه
حُيرٌ : كَصَبُورٍ وَصُبُرٍ فَسَكَنَتْ عَيْنهُ وِّ

-وَهَكذا حُكْمُ مايَأِتِى مِنْ نَظَائرِّهِ
والحُوْرُ : النُّقْصانُ ، وَجَمْعُ أَحْوَرَ : وَهُوْ مِنَّ الظِّبِّاءِ
وَبَقِر الوَحْشِ : الأَسْوَدُ العَيْنِ كُلِّها ، وَمِنَ
النَّاسِ الَّذِى خَحَّصَ لَوْنا عَيْنِهِ
(YVr)
يُحَاوِرُ كُلُّ واحِحِ مِنْهُما الآخَرَ : أَى
يُرَاجِعُهُ القَوْلِ
(YVI) مثلث ابن السيد (Y (Y ب) ، والغرر (ص


. (Yr. ، rrı
- مثلث ابن السيد ( ( $\mathrm{C} V \mathrm{~K}$ )


- (1) ( 1 (VV)

والحِيْرَانُ : جَمْعُ حَائرِ : وَهُوْ المَوْضِعُ المُطْمْئِنُ


وَحْدَهُ جَمْعُ حَورٍ : وَهُوْ جِلْدٌ أَحْمُرُ ،





والحِيْنُ : جَمْعُ حَيُسي : وَهُوَ الَّذِيَى يَحِيْنُ كَيْيراً : أَىْ يَصْنُعُ الحَيْسَ وَهُوْ تَمْرٌ وَأَتِطْ يُعْجَنُ

بالسَّمْنِ
(1) معجم البلدان (Y) ( حوران أيضا ماء بنجد


، والحُوْسُ : جَمْعُ أَحْوَسِ : وَهُوْ الكَثِيرُ الْقَتِل



: الحِيَاطَةُ المُتَبَاعِدَةُ
(الحَوْصُ



- النَّساءِ والنُّوْقِ

والحْوْصُ : جَمْعُ أَحْوَصَ : وَهُوَ الضِّيّقُ العَيْنِ
(ane
 الحَوْلَةُ (YVV)
،وَالمَرَّةُ مِنَ حَحَّ
والشَّىءُ : تَغَيَّرَ ، وعَنِ المَكانِ : تَحَحَّلَّ ،



آَحْتَالَ [ [
. تَحْمِانَ
( 171 : 0 ( 0 ( 0 (

- Y §Y: 0 مثلث ابن السيد (YV (Y )


$$
\begin{aligned}
& \text { وَالحِيْلَّ : }
\end{aligned}
$$




وَالحُورُ :
(TVQ)

$$
\begin{aligned}
& \text { والحْوْلَانُ : جَمْعٌ أَمْوَرَلَ . }
\end{aligned}
$$



الشَّهْ ًُ : جَمَمْتُهُ .


$$
\begin{aligned}
& \text { آَحْوَوَى آَحْرِوَاءُ . } \\
& \text { والحُوَاءُ : جَمْعُ حُوَاءةٍ : وَهُوْ نَبْتُ }
\end{aligned}
$$

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

باب ما اوَّلُلُ خاءٌ
مِنَ المثلُّثِ المُحْتُلفِ المعانى
(MN1)
الفَرسُ : سارَ دُوْنَ الإِسْراع : والبَحْرُ :
آضْطَرَبَ (†) ، والنَّبَاتُ : طالَ .
:
والخِبُّ
ماعِندَكَكَ
والخُبُ : المكانُ المُنْخَفِضُ .
. الخَبَّةُ
والخِبَّةُ : الميئُةُ منهُ
والخُنَّةُ


$$
\begin{aligned}
& \text {. الخَبَبُ } \\
& \text { والحِبَبُ } \\
& \text { والخُبَبُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (و بالفتح) المصر ر }
\end{aligned}
$$


والخِبَاثُ : جمعُ خَبِثٍ
والحُخَاثُ : : مُبَالَّةُّ فيهِ .

والطَّعَامَ : دَسْمَهُ هُ

خَبْراءً : أى سَهْلَةً يَجْتَمِعُ فِيها ماءُ
. السماءِ، وتُنِبتِ السِّدْرَ
وَخبرٌ الرَّجْلُ : صارَ خَبِيرا ، والنَّاقَةُ : غَزُرَ لَبُّها
(MイT)
الغَزِيرَةُ (1) ، وَمَصْنَرُ خَبِرَ الأَرْضَ

بِبجْء يِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ
والخُبْرُ : الامتِحانُ ، وجمْعُ خَبْراءُ ، وخَبَارٍ
: الخَبَارُ $\quad$ الأْْضُ الرِّْنوَةُ


(
(

- (r79، rY0:V) V) (r^V)


أَيضا (1)
والخَبُورُ : الكثِيُر الامْتِحَانِ ، والكَثِيرُ الحَرْثِ .

والخِبرْةُ : العِلْمُ ، والامْتِحانُ

: الَْبُطُ



حَوْضا (r) ، و بالأَمْرِ : عَّىَّ ، والشَّيُّطانُ
الإِنْسانَ : صرَرَهُ ، والدَّوَابُّ الأَزْ
وطِئْهْا بِقُوَّةٍ
(1) (1 م أجد موضعا باسم (الميري) ولكن هنالك : الحَّيِرات فـ معجم البلدان (ץ :
(
סדצ ، דוץ) .

القطاع (1 : .


والْخُّطُ : جمُعُ خَبُوطٍ : وهُوَ الفَرَسُ الَّنِّى يَخْبِطُ
(1) بِيَدَيْهُ

والمَخْبُوُُ : المَزْ كُومُ .

والخِبْظَةُ : الِقططعَةُ مِنَ النَّاسِ والبِيُوتِ ، وُصَدْرِ مِنَ
اللَّيِل ، والقَلِيلُ مِنَ الْلَّنِّ •


والخِبَطُ



خَبُوطٍ .

والتُبَاطُ : شِبْهُ الجُنُوِِ .

(






والحِخَّةُ : الهيئةُ مِنْ جميعِ ذَلِكَ .
(الحُخَّةُ

والنَّاقَةُ عَنِ الإِبِلِ والظَّبْتَّ عَنِّ الظُّبَاءِ :
تَخَلَّفَتا




- الإِبِل

والحِذْرَةُ : المِئةُ رِنْهُ .

نَخِدٌ مِنَ الأَنْصارِ (r) (r)





حارثة ه، جمهة أنساب العرب (ص (YTY) .




، وفَسَادُ الطَّعَامِ ، وتَّوارِّى
الرَّجُلِ

و ونُقْصَانُ الدِّينارِ واصا
واللِخَلْ عُ




و التِخْمَةُ

أَوِ الشَّاةِ (r)


الشَّهَهُ : شَقَّهُ .
(
. وأفعال ابن القطاع (1)


. (YAV: ) القطا (
$1 \vee 9$


. تَقْبٍ مُسْتَدِيرٍ فِى جِلْمٍ
: الْخَرَبُ

كَكُلُ مافِيهِ ثَقْبٌ مُسْتَدِيرٌ ،

$$
\begin{aligned}
& \text { والتخرَبُ : جَمْعُ خِرْبِةٍ } \\
& \text { والتُرُبُ }
\end{aligned}
$$



خَرَقَهُ ، والطَّرِيقُ بِسالِكِهِ إِلى كذا ، قَصَدَ
. والحْرْتَةُ


-والحِرَجَةُ : جَجْ





أيضا

 والسِّيُد عَبْدَهُ : فَرَضَ عَلَيه شَيْئاً ، وَخَلَّى

خُرْجَ : وهو الوِعَاءُ المَعْرُوفُ ، والوادِى
الَّذِى لا مَنْفَذَ لَهُ هُ


وخَوَارِجُ فُلَنٍ : أَى عَلَاماتُ نَجَابِتَهِ :
. ظَهرَتْ
ونَرِجَ الشَّىْيُ: صار أْْرَرَج : أَى ذَا بَيَّضٍ وسَوَادٍ أَكْثُرَ
مِنْهُ
وخَرُجَتِ المَرْأَةُ فُلَنَةُ : أَى ما أَكْثُرَ خُرُوْ جَها .




الرُّمْح •

والتِرْصُ : الشَّىُُ المَحْزُورُ ، والزَّبِيلُ ، وعُوْدٌ يُشْتَارُ
بهِ العَسَلُ
 وهمُع خَرِيصٍ : وَهُوَ خَلِيجُ البَحْرِ أَو


مِنَ العُنْقُودِ : آْجْتَذَبَهُ بِكَفِّهِ ، والدَّابَّةَ




والتخْرُ : اليَعْقُوبُ ، واللَّبُنُ يَتَعَقَُُّ ويَعْلُوهُ ماءُ
أَاْضْرُ

( )



. $(\mathrm{b} \boldsymbol{\mathrm { H }})$

المُسنترْ مِلُ بِغْيرِ تَبَصرٍ ، والدَّابَّةُ المُفْلِتَةُ
رَسَنَها لِتْمْضِى عَلَى وَجْهِها ، والمَرْاَةُ
الفاجِرَةُ


- وَخَرِعَ عَ

خَرَعا : إٍذا لَانَ وآسْتَرْنَى ، فَهُوْ خَرِيعٌ
- وَخْرِّ
. الخَرْفَةُ $\quad$ ( ( $\cdot$ V)



والكَذِبِ : صصنَعَهُ

الحَرَكَةِ ، والإنْسانُ : لَمْ يُحْسِنِ العَمَلَ ، عِّ
وأَيضا دَاَمَ فِى مَكَانِهِ



القطاع (1)

1^r
وَخَرِقَ (بالضَّمِّ والكَسْرِ) (1) : حَحْقَقَ
، الْخَرْقُ
وَمصْدَرُ خَرَقَ (المفتوج الزَّاءِ) .
والخِرْقُ








( (娍)
وَتَرَةِ الأَنِْْْ .

ذاتَ جانِبٍ يَتَعَّرُ صُعُودُها مِنْهُ .


 (1.0: ) (1.0) من الأنفال .
(1) صار خَرِيماً : أَى مَجَّانَانًا

والخِزَّانُ : جَمْعٌ خُزَزٍ : وهُوَ ذَكَرُ الُُْرانِب .

والخَزَّانُ : جمْ







والكِخْْبُ : الرَّجُلُ الذى لا خَيْرَ فِيهِ ، ولمُ يُسْتَمْمَلْ إِلاَّ
تابِعا لِقِشْتٍ


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


(q) ، وأنعال ابن القطاع (1 : r-r) .


110
والحُشْبُ : جَجْعُ أَخْشَبَ : وَهُوَ كُلُ خَشِنِ غَلِيظٍ ،
وَجَمْعُع خَشَبَة أيضا

ومالا دِمَاغَ لَهُ من الَّكَّابِّبِّ والطَيْرِ



وقِيلَ : الخَفِيفُ الُّوْجِ النَّكِيُّ ، وقِيلَ
-اللَّطِيفُ الرَّاسِّ النَّحِيفُ الجِّسِّ
( ( الخَشْفُ



- أَى صوتُ تَحَرُّ

والخِشْفُ : وَلَدُ الظَّبْمَة .
والخُشْفُ : جَجْمُ أَخْشَفَ : وهُوَ الَّذِى أَيْبَسَ الجَرَبُ

- (६\そ)
. (o) A


فى نفس الصفحة من التهنيب .
.


جِلْلَهُ ، وجهع خَشُوٍ فُ : وهو الَّذِى لا
. يَهَابُ اللَّلَ ، وأيضًا السَّرِيعُ

( الحَشْمَةُ

الشَّهَّ
ومن خَشَمَ فلانٌ فُلانا : كَسَرَ خَيْشُوْ مَهُ
والنِشْمَةُ : الهئُةُ مِنْهُ .


خَصَلَ فِى سِبَاقٍ أَوْ مُرَامَاةٍ أو قِمَارٍ : غَلَبَ ،
والشُىءَ : قَطَعَهُ .
والحِحْنَلَةُ : الهَيئةُ منهها .
والحُصْلَةُ
. المَرَّةُ هِنْ خَصِيْتُ الفَعْرُ

.
 والخِصْيْةُ (乞ا9) الخَضرْ


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

110

والحِضْرٌ : لُغَة فِى الخَضِرِ عليهِ السَّلامُ ، وَهُوْ لَكَ خِضْر ا


والَخُضْر جمعُ الَخْضرَ : وهُوَ اللَّونُ المَعْرُوِفُ ، وقد
بهِ الأَسْوَدُ ، والجَدِيدُ أيضا ونا
،

أشْجَعُ من فارِس خَخْافِ (r) "ه ، وهذا


( (1) الكسر فی القاموس (خضر) (Y)
التهنيب (1.1 :
.










 وخضاف اسم فرسه " ولم يذكر اسم الفرس فـ (الصاد المهملة) ، وعلق =
والخِضَافُ : البِطِّيُُ الصَّغِيرُ .

(EY) خَطَبَ الخَطِيبُ القَوْمَ ، والرَّجُلُ المَرْأَةِ
وَخطِبُ الشَّىُ : (بالكسرِ والضمِ) فَهُوْ أَخْطَبُ :
خالَطَ خُخِرْتَهُ سَوَادٌ (Y) ، أَوْ سَوادَهُ

كُدْرَةٌ
وَخُطْبَ الرَّجُلُ (بالضَّمَّ وَحْدَهُ) : صارَ خَطِيبا (r)

والخِطْبُ : المَخْطُوبَة ، والحَاطِبُ أيضا
=



 كتب الأمثال والمعاجم .



 - (صrr) (EYا)

: V (

$$
.(0706 Y \varepsilon \lambda .6 Y 0
$$

، والخُطْبُ : جمُ أَْخطَبَ : وهو ماذُكِرِ


حُمْرَةٌ وبَيَاضٌ والخُطْبُ أَيضا
جمع خَطْباءَ : وُهِىَ اليُُ الّْكَى

المُمَكِنْةُ رَامِيَها مِنْها ، والَحَنْلَلَةُ
الُْخَطَطَطْةُ

والخِطْبَةُ : المَخْطُوبةُ ، ومصَرُرُ خَطَبَ المَرْأَةَ
والخُطْبُ
أَيضا
. : مُصْدَرُ الأَنْطَبِبَ
والخِطَبُ : بَعُعُ خِطْةٍ
والخُطَبُ : جمُعِ الحُطْبِة المَخْطُوبِ بها

(1) طائر كانت العرب تتشاءم به ، وتد ضُبُطُ السه كا هو هنا (بكسر الشين ،

والقاف ، وتضعيف الراء المقتوحة) فـ الصحاح ، والقاموس (خطب) ، وفـ القابوس



- YYY : V) (§Y0) ( - (

ضَخْمٌ (1) ، وضرْبُ البَعِيرِ المايِِج بِذَنْبِه ،

والخِطْرُ : النَّغِيرُ ، ونَبَتٌ يُخْتَضَبُ بِهِ ، وقَطِيٌ مِنَ
الإِبِل ضَخْمٌ (Y) ، واللَّبَنُ الكَثِيرُ الماءِ .

 وزِمَامُ البَعِيرِ ، والخُطُرُ (أَيضا) جَمْعٌ


( الخَطُّ







 (r) : (101) وكا هو معروف أن القطيف من مدن الملمكة العربية السعودية الآن .

بالسَّيَفِ : قَطَعَهُ نِصْفَينِ ، وعلَّى المَكَانِ :

والخِطُُ : المَكَانُ المَخْطُوُطُ علَيهِ



والخُطَّةُ : الحَالَةُ ، وأَيضا مايُخَطُّ بِمَرَّةٍ ، وأَيضا
الجَهْلُ ، والإِقَدامُ عَلى الأْمُورِ ر

والخِطَطُ : جمُ خِطُّةٍ
والخُطَطُ : جمُع خُطَّةٍ .
 الشَّيطّانِ
والخِطَّفُ : الانْتِطافُ - الُدْغِمَتِ التاءُ فُ الطَّاءِ
وحُذِفَتِ الهَهْزَةُ لِتَحَرُّكِ المناءِ .

والخُطَّافُ : طائرٌ معروفٌ ، وكُّلُ حَدِيدَةٍ حَجْناءُ .
( مثلث ابن السيد ( ( H (YY)
. اللسان (



وبالكَلَاِم : قَهَرْهُ وَمْنَعُهُ مِنَ الجَجْابِ ،
والبَعِيرَ : أَلْقَى عليهِ الحِطَامَ
والحِخْمَةُ : الهِئُةُ مِنَ الجَمِيعِ
والحُطْمَةُ : الْنَفُ الجَبِّلُ

والحِطِّةُ
والحُطْوَةُ : مابَيْنَ قَدَمَي الخَاطِى


والخِفُّ : الخَفِيفُ ونِّ





أنساب العرب (ص (


مهُهُنا ، التهنيب (


والخِفَافُ : جمعُ خُفِّ ، وجمُع خَفِيف .
والخُفَافُ : مبالغةٌ فِفى الخَفِيفِ .

وبمعنَى أَظْهُرْتُهُ
. والخِفْيَةُ : الهيئةُ مِنْهُما


والحِفَا : مقصا : مقصورُ الحِفَاءِ : وهُوَ الغِطَاءُ .
والخَفَا

الشَّىَءَ بِمَخْلَبِهِ ، وتَمَلُّكُ المَرْأِّةٍ قَلْبَ
الرَّرُّلِ
، والخِلْبُ : وَشْى فِى النَّوْبِ يُشْبْهُ المَخالِبَ
و حِجَابُ القَلْبِ ، وزِِيَادَةُ الكَبِد
والمَخْلُوبُ القَلْبِ بالحُبِّ
والحُلْبُ : جمُع خَلْبَاءَ : وْهِيَ المرأُةُ الخَرْقاءُ ،
والخَنَّاعَةُ أَيضا ، والخُلْبُ أَيضا : لِيْفُ
النَّخْلِ ، وَوْرَقُ الكَرْم ، والخُضْرَةُ فَوْقَ


( § §
. (ETY

الماء ، والحُلْبُبُ (بالضِمِوالكسرِ) : الحَمْأَةُ .


تَقْوِيماً ، وإتْبَاعٌ [ عه

الصَّاحِبُ ، وأَيضا الجلارُ ر الُ


والحُلْطَةُ




-أَوْرَقَ ، والزَّرْ عُ : أَسْفَى

، YYO: V (






- (r.

لَمْ تَكْسْهُ .

والخُلْعَةُ : خِيَارُ المالِ ، ولُغَةٌ فِى الخُلْعَ ، وَهُوَ مَصْدَرُ
خَلَعَ المَرْاَةَ .


مِنَ النَّاسِ ، والنَّاهِبُونَ مِنَ الحَىِّ ، وأَيضا ،

أَهْلِهِ بِخَيرٍ أَّْْ فَسَادٍ ، والتَّْبَبَ : أَنْرَجَ

ضرَبَ عُنُقَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، والخَلْفُ أَيضا :

والخِلْفُ (بالكَسْرِ) : ما أَنْبَت الصَّيَفُ مِنَ الُُشْبِ ، وآخِرُ

وقِيلَ إِنَّما الخِلْفُ : مُوَّنَّرُ الأَطْباءِ (r) ،
وتِيَل طَرَفُ الضَّرَّع ، والحِلْفَانِ (بالكسرِ)
أيضا : كُلُ مُحْتَلْفَينِ ،

$$
\begin{aligned}
& \text { - rar : V) ( }) \\
& \text { ( } 10 \text { ، } \varepsilon .9 \text { ، を. \& ، ras }
\end{aligned}
$$





والحْلْفُ (بالضَّمِّ) : الاخْتِلَافُ ، وإِخَاوفُ الوَعْدِ ، وجَمْعُ

والأَعْسُرُ ، والبِعِيرُ المائِل فِى شِقِّق .

والخُلْفُ (أَيضا) جمُ خَلِيفٍ : وَهُوْ الطِّرِّقُ

: ذَهَبُ شَهْوَةِ الطَّعامِ مِنْ مَرَضِ ،
 ومايُنْبُتُ الصَيَّفُ مِنَ الُُشْبِ ، والشِ



(1) إناثًا

والـخُلْفَةُ (بالضَّمِّ) : العَيْبُ يُقالُ : أَبِيعُكَ الَعبْدَ وأَبْرَا إِليكَ مِنَ الخُلْفَةِ



$$
\text { أَيضا [ } 0 \text { ] . }
$$



(


والمَلَلَفُ

وأَيضا قَدَّرَهُ ، والكَذِبَ : أَنْتَرَعَهُ

صارَتْ خَلْقَاءَ : أَى رَتْقاءَ ، والَّرَّلُ :
ذَهَبَ مالُهُ .


والشَّى
 والخِلْقُ



والحَلِيقُ : الحَقِقيقُ بالشَّىَى .




. ( التهنيب ( 1 ( $)$



: مايُنَّقَى مِنْ بَيْنِ الأَسْنانِ (Y) ، وَبِطَانَةُ جِلْدِ والـخِلَّةُ
السَّيْفِ ، وكُّلُ جِلٍْ مَنْقُوشِ
: ماحَلَا مَنَ المَرْعَى ، والصَّدَاقَةُ ، والخَلِيلُ gríl

- $\underbrace{\circ}{ }^{\circ} \dot{H}^{2}$

الشُتَى ع .
(
. OVY - 079 ، ، (خلص) (الصّ)


" والخَلَّهُ : الرملة اليتيمة المنفردة من الرمل "، . .
وكذلك ف اللسان وהى الفاموس (خحل) ( . . الرَّمْلَّهُ المنفردة ") .



 كالفَرْج") الذّى هو المخلل بين الشُيئين فيما قدّم من كلامه صاحب اللسان . ونى الصحاح
 فى اللسان والقاموس (فرج) •

$$
\begin{align*}
& \text {, }
\end{align*}
$$

.



خَمِيرا ، والدَّابَّةَ : سقَاها الخَمْرَ ، والنَّبِّذَ
والطِّيَبَ : تَرَكَهُما حَتَّى طَابا ، والرَّجَّلَ :

أَعْطاها خِمَاراً، والخَمْرْةُ - أيضا


والخِمْرَةُ : هيئةُ الانْتِمْارِ : وهو اُنْ
خِمارَها .

والخُمْرْةُ : الخَمِيرَةُ ، ومايُخَمَّرُ بِهِ الطِّيّبُ ، وطِلَاءُ لِتَخْسِينِ اللَّوْنِ ، وسَجَّادَةٌ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ
(




وَمْصْدَرُ خَمِرَ
－0～～
gros

＂llg
－［07］：


欮行
－
6 （ 6
－



宅

－（Y人 ：V）（1）
－（ ）（ O．）

：V）（ C （ Y ）

r. 1

والتخْمْسُ : آَمْمُ مَلبكٍ (1) ، والوُرُودُ بَعْدَ إِظْماءِ ثَالَثَةِ - أَيَّاُما

واللُخْسُ : جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ ، وجَمْعُع خَمِيسٍ : وَهُوْ
النَّوْبُ المَتْمُمُوسُ
: مصدَرُ خَمَّ البَيْتَ : إِذا كَنَسْهُ (r)
-
(r) مَوْ

نَمَنَ الشَّىَءَ : إِذا قَدَّرَهُ بِظِّنِّهِ هِ
والخِمَّانُ جَمْعُ خَمِمِ : وَهُوَ اللَّبُن ساعَةَ يُحْلَبُ
، والخُمَّانُ
والخُمَّانُ (بالضّنَّمٌ والْفَتحْ) : أَرَاذِلُ النَّاسِّ
. : الحَّنْ


(بالضَّمِّ أيضا) : آسْمْ أْمْ أةٍ (ع)


(r)

.


 والبِعيرُ : زُكِمَ ، والطائِرُ : أَحَابَهُ دَاءٌ فِّى
حَلْقِهِ ، وَمِنْ خَنَّ البَاكِى والضَّاحِكُ :

النَّخْلَةِ : قَطَعَهُ (1) ، والْجُلَّةُ : آَسْتَخْرَجَ
مافِيهِا شَيْئِا فَشَيْئنا
.
: مُصْدَرُ الأَخْنِّ : وَهُوْ الَّنِّى يَتَكَلَّمُ علَّى أَنْفِهِ .
والحِنَّةُ
 والخُنَّنُّ
الخَوْر
البَحْرِ ، ومَصْدَرُ خارَ الحِمَارَر : طَعَنهُ فِّى
الحَْْرَاِنِ : وهو الدُّبُرُ








(EOV)


r.r

والحِيْصُ
إِحْذَى عَيْنَهِ و كَبُرتِ الأْْْرَى (1) ، وْمِنَ

الآخَرُ

والحُوْصُ : ورَقُ
و جمعُ أْخْوَصَ : وهو الغَائِرُ العَينِ (Y) ، و جمع
خَوْصاءَ : وَهِى الأَكَمَةُ المُرْتَفِعَةُ ، والرِّيِّ
الحَارَّةُ ، و البِئُر البِعِيدَةُ القَعْرِ القَلِيلةُ الماء .

مُسْرِعا ، والخَيْطُ اليضّا : مَصْدَرُ
خاطكَ الثَّوْبَ وغيرَهُ 6 والبِعيرَ

والكسرِ) والحَيْطَى اًيضًا : قَطِيُع

- النَّعام
=


. ( ( ( )


. (0. ₹ ، 0.r ، 0..


- الُّحْتْلِطُ فيها السَّوَادُ بالبيَاضِ
- والتُوْطُ

( $\leqslant 7$.)
- مِنْ خحالَ
.
و
. والتخُوْلَّ





بابُ ما أَوَّلَلُ دالٌ
مِنَ المُتُلَّثِ المُحْتَلِفِ المَعانِّى
: واحُُِ الأَدْآثِ : وْهِىَ الأَثْقالُ ، ومصدَرُ
(£7)
. دَأَثَّ : بمعنَى أَكَكَلَ
(1) والدِّئثُ

واللُّوُثُ : جمْ
 (


ضَعِيفاً ، والشُّرَابُ فِى شارِبِبِ : نالَ وِنْهُ .
. والدِّبَّةُ الهُ


دَبَابِ : بِمَعْنَى دِبِّى

- المَشْنُ الضَّعِيفُ

والدَّ بيبُ
(1)

( ( 1 (


واللَّبُوبُ : النَّاقَةُ السَّمِينُةُ ، ولُغَةٌ فِى الدَّيْبُوبِ ، وَهُوْ
النَّنَّاُمُ

والحَدِيثَ : زَوَاهُ ، والكِتَابَ : كَتَبَهُ ،
والدَّابَّةَ صَيَّرَها دَبِرَة ، والسَّهْمُ الهَدَفَ :
جاوَزَهُ ، وَمْصْتَرُ دُبِرَ الرَّجَلُ : كَرْرَ مالُهُ ،

كَكَمَهُ دَبْرَ أَذْنِهُ : أَى لَمْ يُصْغِ إِلَيْهِ (1) ،


 الواحِدِ فِيهِ كالوَاحِدِ


( (

إليه - والضمير القول ه .
 ابن مسعود ( ومن الناس من لا يأتى الصصلاة إلًا دُبْرا " .
الناية فـ غريب المديث (Y : Y) .

$r \cdot v$

والهَزِ يمَةُ ، والعاقِبَةُ
والدِّبْرَةُ (بالكسرِ أَيضا) : أَى لايُعْرَفُ وَجْهُهُ .

والدُّبرَةُ (بالضَّمٌ) : أَتْصَى الوَادِى .
: جمُع دَبرَةٍ ، ومصَرُر دَبِرَتِ الدَّابَّةُ . (६77) الَّبَّرْ

- والدِّبرُ


، والدِّبَارُ


. أَىْ بَعْدَ الؤقْتِ (1)


وأفعال ابن القطاع (1 : :

والقاموس (دبر)

غريب الـديث (Y) :
(r) من أُسائهم القدئة گا يقرل صاحب الصحاح ، وهو (بالضم والكسر) فـ

القاموس


والمِّبْسُ : عَسَلُ الُّطُبَ

الأَحْمَرُ المُشْرَبُ سَوْاءًا .
.
( 7 ) ( الَّبْنُ

.
: مَصْدَرُ دُبَّك الشَّىْءَ : أَصْلَحَهُ ، وأَيضا والدُّبْنُ
( الدَّبْلُ

وَدْبَتْهُ الدُّبِيْلَةُ : أَى أَصَابَتْهُ الَّْاهِيَّةُ
والدَّبْلُ (بالفتعح أَيضا) : أَحَلُ الدُّبُولِ :
وَهِيَ جَدَاوِلُ الأَنْهارِ .

- والدِّبُلُ الدَّاهِيَّةُ ، والنُّكْ

والدُّبْنُ
أَيضا
( (


وافعال ابن القطاع (1 :
r.q

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

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


 والحَيَوانُ : مَشَى مَشْهُاً ضَعِيفا

$$
\begin{aligned}
& \text { والُُّجَّةُ : الظُّلُّمْةُ }
\end{aligned}
$$

(EVr)
المَعْرُورُ
والدَّجِيجُ : الدَّبِيبُ




- (YOQ: : التهيب (IVY)
. (EV) (EVT)


 وصف لها هو : د دجوج ؛ على مايين الالمين من اختلاف كبير " . كتاب فـ شمال غرب
الجزيرة (ص 10) .
.



$$
\begin{aligned}
& \text { والدِّجَمُ : جَمْعُ دِجْمَةٍ }
\end{aligned}
$$

(EV7) دَحِلاً : وهُوَ الخَّأًاُ ، والِْطِينُ أَيْا .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { والدِّحُنُ }
\end{aligned}
$$



 والمُقِقْمُونَ فِيْ غَيْرِ قَوْمِهِ ، ومصـَرُ

دَخِلَ فَهُو دَحِلّ : أَى مَمِيْبٌ





. (ro.




والدِّنْلُ ، والدُّخْلُ مُخَفَّفا : الِّنِّحِلِ والدُّخُلِّلِ

والدِّنْلَةُ : المُ الميئةُ رِنْهُ .


وَدْخِنَت : هانِّ
.
ودَخْنَ الشَّىْءُ فَهُو أَدْخَنُ : إِذا صارَ لَوْنُهُ كُدْرَةًَ فِى
سَوادٍ .


واللُّْنَةُ
. الأَدْخَنِ

طَوَاهُ ، وإِإنسانُ : ماتَّ ، وأَيضا دَبَّ ،

$$
\begin{aligned}
& \text { ( التهيب (YVA) }
\end{aligned}
$$

والرِّيْحُ : جَرَّتْ ذَيْلَها.
والدِّرْجَةُ : الميئةُ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ
واللُّرُجَةُ : مايُدْرَجُ ويُدْنَحَلُ فِى حَيَاءِ النَّاقَةِ ؛ بِتَتْسِبَهُ
ورلَدَها فَتَدِّرَّ عَلَيْهُ
.



 والسماءُ : كَثُرَ مَطُرُها ، وذَاتُ الْلَّنِّن : دَفَقَ

والدِّرَّةُ : الآلةُ المَضْرُوبُ بِها ، ومايَصْنُرُ مِنَ



:

- جَمْعُ حِرَّةٍ [ 7 [

والدُّرَّةُ
(६^0) الدَّرَرُ
والِّرَرُرُ
(1) (


- (
(7ケ: 1£)


والقِرَاءةُ ، والجَرَبُ القَلِيلُ ، ومَحْوُ الرِّيْحِ

الصَّعْبُ

. يفتح هذا)



عَفَا ، والمرأةٌ حاضْتْ .
- والِّدرْسَةُ : المئُةُ مِنَ الجَمِيعِ

والُُّرْسَةُ : الرُّ



ودِرْ عُ الحَدِيد: مَمْرُوفَةٌ ، ودِرْ عُ المَرْأَةِ : قَمِيصُها .


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

واللُّرْ $\quad$ : جَمْعُ دَرْعاءَ : وَهِىَ السَّوْداءُ الصَّنْرِ البَيْضاءُ






- والُُّرْعَةُ

والدِّرْيُةُ

إِذا عَلمْتْهُ

نَكَحَها ، والبابَ : أَغْلْقَهُ ، والمَطُرُ ، ولَرُ
الأَزْضَ : بَلَّ وَجْهَها .

والدِّسْمَةُ : اللَيْمَةُ مِنْ جَمِميع ذَلِكَ
والدُّسْمَةُ : السَّوَادُ ، والرَّجْلُ الَّذِى لا خَيْرَ فِيهِ .
(1) أضهاد السجستالن رقم الكلمة (YY) (YY) ضمن ثلاثة كتب فـ الأضداد .
(• \& \&) التهنيب (٪ : : 107) ، والصحاح (درى) ، وأنعال ابن القطاع (1 :

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

(ミqr) اللَّعْثُ ( بَقِيَّةُ الماءِ ، وَمْصْدَرُ ذُعِثَ : إِذا أَصابَهُ


عَلَيْهُ
والدِّعْثُ : الحِقْدُ .
والدُّعْثُ : جَمْتُ دَعُوثٍ : وَهُوَ الشَّدِيدُ الوَطْءِ

خَبُثَ ، والعُوْدُ : كَثْرَ دُخَانُهُ ، والزَّنْدُ :
لَمْ يُوْرِ ، والؤصْفُ مِنْهُ دَعِرٌ ،
والدِّعِرُ : لُغَّ فِيْهِ



والدِّعْسُ : القُطْنُ
واللُّعْسُ : جَمْعُ دَعُوسٍ : وَهُوْ المِقْدَامُ فِى الحَرْبِ
(1) وغَيْرِها

الغبرات والمروب ه . التهنيب (Y : Yo) .




والدِّعَاعُعُ ، والمُدَاعَّةُ (1): المُمَافَعَةُ
 صَحْرَاوِيٌّ ، ونَمْلُ يُشْبْهُهُ ، الوَاحِحَّةُ

2ُعَاعَةٌ

نادَى ، وبمعنى بَعَثَ ، وبمعنى عَبَدَ ،


نَدَبَتْ ، والحَمَامَةُ : صَوَّتَتْ ، وَالثَّوْبُ :


العَطاءَ

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

. (1)
(



والدِّعْوَةُ : (بالكَسْرِ) أْنِّسابُ الإِنْسانِ إِلى غَيْرِ نَسْبِه (وَقَلْ يُفْحَحُ) (1) ، وَلِّى فِّى بَنِى فُلانٍ دِعْوَةٍ

 قُطْرٍ (r) ، (و بالفَنْحِ) عن غَيْرِهِ ، وَقَدْ



واللِّغْمَةُ

. أَنْْهِا دُوْنَ سائِرِ جَسَدِدها




التكملة : و قال تطرب : النُّعْوة بالضم فَ الطعام خاصة ه ، ا انظر اللسان (دعا)


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

نَهَضَ بَمَرَّةٍ ، والوَادِى : آنْصَبَّ فِفَ غَيْرِهِ ،
والناقَةُ أَوِ الشَّاَّاةُ : جاءَ كَبَنُها قَبْلَ أَنْ تَضَعَعِ ،
فَهِيَ دَافِعٌ

واللُّفْعُةُ مِنَ المَطِرِ وغَيْرِهِ: المُنْدَفِعُع بِمَرَّةٍ .


والماءُ : أْنْحَبَّ .

والدُّفْقَةُ

فُلاَنٍ : أَظْهُرَهُ
والدِّقَّةُ
والدُقَّةُ : المِلْ

وصِغَارُ الإِبِل
(O.Y) اللَّلْجَةُ



. (TV) ، TV.


البئِرِ إلِ الحَوْضِ ، أَّْ نَقَلَ اللَّبَّنَ مِنْ
مَوْضِع حَكَبِه إِل الجِفَانِ (1)
. الدِّلْجَةُ

دَلْجْةٌ (بالضَّمِّ والْفَتْح) .

والالِّسْةُ
واللُّلْسَةُ : الظُّلُمَةُ
 ودَلِصَتِ الإِبِلُ دَلَصاً : سَقْطَ وَبُرْها سِمَناً .

صارَتْ دِلَاصا : أَنْ كِيْنَة (Y)







$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { - (lor، 101: التهنيب (0.0) }
\end{aligned}
$$

واللُّمْصُ : جَمْعُ أَدْمَصرَ : وهُوَ الَّذِى رَقَّ آَخِر

(0.7) الدَّمَّةُ

، غَيْرِه : أَطْبَقَهُ ، والرَّ

فِى الحَرْبِ : آسْتَأْصَلَهُمْ ، والبَيْتَ :

جُتْرِهِ : سَدَّهُ بِنَبِيثَتِهِ .

والالِّمَّةُ
، اللُّمَّةُ
وَهُوَ النَّامَّاءُ أَيضا ، والَّأُمَمَهُ

والدِّوَارُ





- (Ar: l $\varepsilon$ )

. (lor


rri


نِكَاحِها ، والسَّيْفَ : صَقَلَهُ هِ

والدِّيُْ
: جَمْعُ دَوُوْسِ : وَهُوَ الكَثِيرُ الدَّوْ بِيْ . والُُّوْسُ
 (0.9) دَيْشُ
(و بالكَسْرِ) عَنْ غَيْرِهِ













 يرى رأىَ الأزهرى ؛ من أن كتاب العين من عمل (الليث) وليس (المليل بن أممد) =

والدِّيْشُ : الدِّيْكُ فِى لُغَةِ بَعْضِ رَبِيعَةً .



الشَّىَى ، وآنْْتِْ خاءُ البُطْنِ
والدِّيْلُ : آسْمُ رَجُلِ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ (1) ، ورَجْلِّ



. البَقَاءُ
والدِّوَامُ : مَمْمُرَرُ دَاوَمْتُهُ : أَى دُمْتُ مَعَهُ .
=





أنساب العرب (ص 9 (r-r) .

جهرة أنساب العرب (ص (aVY)










والجَزَاءُ ، والطَّاعَةُ ، والَحَالُ ، و والعَادَةُ .

وَبِمْعْنى قَبْلُ ، و بَعْلُ ، ورِنْدَ

- (Y): 1 (1)

- (Y) ، r M.

 قال ... وتبعد الجوف (دومة الجندل) عن سـكاكه همسين كيلا ، والطريق معبد يين


شماليا ه . شمال غرب الجزيرة (ص


- ( 1 . 1 .


بابُ ما أُوَّلُّهُ ذالٌ
من المُئَلَّثِ المُحْتَلِفِ المَعانِى



وذَئبَ
ذُئِبَ ، نَهُوْ مَذْوُوبٌ .
وذَؤبَ نَهُوْ ذَئْبُبٌ : دَاهٍ هِ




السَيْفِ ، وأَشْرَافُ الَقَوْمُ ما




(1) (1) (1) (1)

، وَوْصْدَرُ ذُئِبَ .


ذَبَابِ عَنْهُ : بِمَعْنَى ذُبَّ : أَي آَدْفَعْ

ورالشَُّّهُ الِيَابِرُ .


وإِنْسَانُ العَيْنِ ، ووَاحِدُ الذِّبَّانِ ، ولا يُقَاُلُ

$$
\text { ذُبَابَةُ } .
$$


المِسْكِ : شُقَّها ، ومِنْ ذَبَحَتْهُ العْبَرْةُ :


(النُّبحِحُ

الشَّىّى ، والعِلْمُ بِبِ .
. التهذب ( (O|N)



- (OT.)


YYV

$$
\begin{aligned}
& \text { والذِّبرُ : الكِتَابُ . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (OY1) النَّبَّالُ } \\
& \text { زُبَالَتَهُ }
\end{aligned}
$$

(1)
:
-


: مَصْدَرُ ذَرَبَ الَحِلِيلَ : أَحَّذهُ .

والنُّرْنِ


. (0-r: التهذ (orr)



أَوْوَطِىَ عَلَى ذِرَاعِهِ لِيْر كِبَ صاحِبَّهُ ،


خَطْوراً مِنْها ، والقَىْءُ الإِنُسانَ : غَلَبَهُ ،




اللِّسَانِ بالنَّرِّرٌ

فِى العَمَلِل ، والدَّابَّةُ والإِنْسانُ : صارَارِا
سَرِعْعْيْنِ •





القَمَرِ ، و وإِحْدَى الْنِّرَاعَيْنِ : وَهُمَا
(T) هَضْتْتَانِ

والذُّرَاعُ :
الْفَرُ الواسِعُ الخَطْمِ



rra

ذَرَا الحَبَّ والرِّيْحَ والتُّابَ ، وِيْنِ ذَرْا

. رَجُلّ ، ومَوْضِعٌ أَيضا (r)
: (بالضّمِّ والكسرِ) : أَعْلَى كُلِّ شَىْءٌ .
: مَصْدَرُ ذَقَنَهُ : ضْرَبَ ذَقَنَهُ ، وبالعَصًا :
. ضرَبَهُ مُطْلْقَاً
-
: جَمْعُ أَذْقَنَ : وْهُوَ الطَّوِيلُ الذَّقَنِ ، وَجْمْعُ
ذَقْناءَ : وَهِىَ الدَّلْوُ السَّائِلَةُ الشَّفَةِ ، و جَمْعُ

وذِرْوْ
ورالنَّرْوَوَةُ
(OYV)

والِّذِّنْ والنُّقْنُ




جبل " و ( بلد بايمن من أرض الصيد " .
معجم البلدان (r : 0) ه

 آخر فـ جبل علّيةِ اليمامة ه .


(Vr

ذَوُوٍٍ : وَهُوَ الَبْعِير المُمْنِين ذَقَنُهُ مِنَ
الأَرْْض فِى السَّيَرٍ .


وأَيضا عَابَهُ ، والذِّكْرُ أَيضا : الشَّرَّفُ ،

والنَّاُكُ .

والذِّكْرَةُ
الشَّىْ
والنُّكْرْةُ : حِلَّةُ السَّيْف ، وَحِدَّةُ الرَّجُلِّ أَيضا

والذِّكَرُ : جَمْعُ ذِكْةٍ

والنُّكرُ
الأَذْكَرِ •

(orq) الغرر (ص \& \&) ، والتهيب (.1 : : 170) .
(النَّكَاءُ
الفَرَسِ .

والذّ كَاءُ ، والمُذَاكَاةُ : مَصْدَرَا ذَاكَا فُلانْ فُلاناً : أَى
جارَّاهُ فِى النَّكَاءِ .

(1) "ذَكَاءَ
: النَّ

$$
\text { والنَّلُّلُّ } \quad \text { : السُّهُّولَةُ . }
$$

(orr)
فِى الرَّحِم : لَمَسَ مُذَنَّرَهُ - وَهُوْ

وذَمِرَتِ الأْنُّى مِنْ جَمِيع الحَيْوانِ: صارَتْ ذَمْرَاءَ : أَى أى

$$
\begin{aligned}
& \text { جَرِيْةِ } \\
& \text { وذَمْرَ الَّرَجُلُ : (بالكَسْرِ والضَّمِّ) شَجُعَ }
\end{aligned}
$$


(1) التهذيب (•1: : (1) ، والصحاح •



والذِّمْرُ ، والذَّمِرُ ، والذِّمِرُ ، والنَّ والنُّمْرُ مايَلْزَمُ الإِنْسانَ حِمَايَيُهُ ، وجَمْعُعُ ذَمِيرٍ

أَيضا
. الذَّهَابُ

وذُهَابٌ : مَوْ

ومِكَيَّلٌ باليَمَنِ ، ومَصْدَرُ ذَهِبَ : إِذا
دَهِشَ مِنْ رُوْيَة الذَّهَبِ ، فَهُوْ ذَهِبٌ .
والذِّهِبُ : لُغَةٌ فِيْهِ .
والذُّهُبُ : جَهْ


، الحالِصُ مِنْ شَمَعِهِ والشَّىْءُ بِقِىَ
(1) هذه اللغات فـ التهذيب (• : : . . §) ، والصحاح (ذمر) .
(

$$
\begin{aligned}
& \text { • (Y) } \\
& \text {. } 9 \text { : } \\
& \text { • ( } \mathrm{Y} \text { ) : : }
\end{aligned}
$$

rrr
والحَدَقَةُ : سالَتْ ، والنَّمْنُ : قَوِىَ


بابُ ما أَوَّلُهُ رَاءُ
مِنَ المُثُلَّثِ المُحْتَلِّفِ المَعَانِى
: المَرَّةُ مِنْ رَأَبَ الشَّىْءَ : أَصْلَحَهُ ، وبين
(orر)
القور كذلك
: الهَئْةُ مِنْهُ
والِّرْنْبُ
، والرُّوُبَةُ


وَصْْدرُ رَأَدْهُ : ضرَبَهُ فِى رَأِدْهٍ .
والرِّئُدْ : التِّرْبُ .




المعارف (1) :

. الشعراء ص (YVY) الطبعة الأولى (I)

التهنيب (11: :171) .

الشَّىْءَ : أَصَابَ رَأَسْهُ ، والسَّيّْلُ الُْغَّاءَ : جَمْعَهُ

رَأْسُها
ورَوْوَسَ الرَّجَلُ


. وركَ


(0६ヶ) الرَّأَمُ
وَلِدِها ، أَوْ جِلْدِ حُوَارِ مَحْشُوٌٌ ، ويُسِمَّى

الْمُحُبُّ عَلَّى ما يُحْحُّهُ

( 1 )

والرِّرْمُمُ

: المَرَّةُ مِنْ رَأَمْ الشَّىَّاءَ
( الرَّأْمَةُ



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

rry
والرِّيْمَةُ : الظُّبَّهُةُ البَيْضاءُ
والرُّؤْمَةُ : الرُوْبَبُة

(1)

والرِّئِّةُ : الهِئُةُ مِنْهُ
و الرُّرِيُةِ


والقَوْمَ : ساسَهُمْ ، والنِّحْيَ : أَصْلَحَهُ بِالرُّبِّ ،
والرِّبَّةُ

والُلُّةُ

آسْمٌ لِّنِى القِعْدَةِ



 - (ivv ، iv7

|لجوى ، أو شجرة الحرنوب المأكولة الثّار " ،


والرِّبَبُ

(0ミV) الرَّبَبُ (
سَحَابٍ ، وآسْمُ أَمْرَأَةٍ


 ووالُّبَبُ : جَجْ

بالوِ لاَدَةِ (r)


بالمكانِ : أَقامَ
والرِّبْدَةُ : الَهِيْئةُ مِنْ جَمِيع ذَلِّكُ

الْغَمِ : وْهِىَ السَّوْدَاءُ المُنَعَّطَةُ



أنساب العرب (ص (1)




(1)
rrq

وَربِسَتِ النَّازِلَّةُ والَّاهِيَةُ : عَظُمَتا ، فَهُمها رَبْساوانِ
ورَبُسَ الكَّجُلْ : شَجُعَ ، والكَبْشُ : أَكْتَنَّ لَحْمُهُ ، فَهُما
رَبِيْسانِ

و والرّبْسُ
والرُّبُ
(001) الرَّبْعُ ، والرَّبْعَةُ : الرَّ



أَرْبَعِينَ ، والحَحْرَ أَوِ الِعْلْلَ : رَفَعَهُ ، ،
والحَبْلَ : جَعَلَهُ أَرْبَعَ طاقَاتٍ ، ، وعلَّى
الشَّى

والماشِيَهُة : رَعَتْ كَيْفَ شَاءَتْ ،
والرَّبْعُ (أَيضا ) مُصْدَرُ رُبِع الَّوْمُ :

حُحَّى الرِّبْع .


- (001) (
. ( ) : Y ( ) ( $)$ (

والرّبِّع
الحُمَّى بَعْدَ تَخْلَلِيَةِ يَوْمَيْنِ


(OOT) الكَّبُقْ
وغَيْهُ : رَبَطهُ فِى الرِّبِقَةِ : وَهِىَ إِحْحَى عُرَّى

(oor) الرَّتْبُ ، والرُّتُوبُ : مَصْدْرَا رَتَبَ الشَّهُءُ : إِذا
. قائِما

سَيْرِ ها .
: الرَّرَبُ
والِّرِتُبُ
والرُّثُبُ
(000) الْ الَّثْمْهُ

كَسِرَهُ ، والأَنْفَ : كُطَخَهُ بالطِّيْبِ .


$$
\begin{aligned}
& \text { (ovz: r) الصحا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والقاموس (رتب) }
\end{aligned}
$$

$r \leq 1$


أَبِيَنَّتْ شَفَتُهُ العُلْنِا

وأَيضا : عَظَّمَهُ ، وبِقَوْلِ سُوْءٍ : رَمَاهُ بِهِ .

والرُجْبَةُ : بِبَاءٌ أَوْ خَشَبٌ تُعْمَدُ بِهِ النَّخْلَةُ الكَثِيرَةُ
. الحَمْلِ
(OOV) الرَّجْزُ



والُُجْزُ : جَمْ
قامَ ، وَقَدْ يُقَالُ لِلِّرَّجِل . والُُجْزُ ( أَيضا )
آسْمُ صَنَرْ .
(0£ ، or : 11 ( 007 )
(1) الرّواجب : مى مفاصل أهولي الأنصابع التى تلى الأنأنل ، وقيل فيها غير ذلك

انظر اللسان (رجب) ،
(الرُجْجْةُ ، والرُّجْمَةُ (بالباءِ والميم) ") التهذيب (11 : \& ه) .

(l)

## (OON) رَجَسَ الشَّىُ : آشْتَدَّ صَوْتُهُ

ورَجُسَ الُّسَجُلُ رَجَاسَةً ، ورَجِسَ رَجَساً: فَسَدَ دِينهُ .

> (009) الرَّجْسُ

والرُّجْسُ : جَمْعُ رَجُوسٍ : وَهُوَ الشَّدِيُُ الصَّوْتِ ،

> وَكَذِلِكَ الرَّجَّاسُ (1)




شاءَ ، والحِصَانُ الخَيْلَ : عَلْاهما مَتَى . شاءَ
ورَجْلَ الرَّجُلُ: سارَ غَيْر راكِبٍ ، وأيضا : عَظُمَتْ رِجْلُهُ


أَرْجَلَ : أَى ذا بَيَّاضِ فِى إِحْدَى رِجْلَيْهِ ،





(071) الرَّجْلُ







الحَمْقْاءُ




المَرْاَةُ العاقِلِّةُ .








والرّجْلَةُ : المُطْمَئنُّ مِنَ الأَرْضِ ، والمَّرْ أَةُ الكَثِيرَةُ

(1) المَعْرُرْ



والجَعْدِ .











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

$$
\begin{aligned}
& \text { (99: 111) (19) (19) }
\end{aligned}
$$




تُوْضِعَعِ على تَبْرِ ، أَوْ تُجْعَلَ عَلَمأِ
. لِسَّأَرِّرِينَ

$$
\begin{aligned}
& \text { وبالسيَّيِ : عَلاهُ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والرّرْمَةُ : الارْتِّحَاُلُ . . }
\end{aligned}
$$


والمُرْتَحَلُ إِيهِ .
(OTV) زَحَّم الأْنُّى : ضَرَبَ رَحِمَها .

ورَحِحَمَ رَمْمَةُ : مَعْلومُ .
(1) انظر باسبق الكلمة رتم 007
 رَحِمَها ، أُوْ صارَتْ لَا تَقْبَلُ الوَلَدَ ،

مَصْدَرُ الزَرْحْمَاءِ

فِى البَطْنِ .
 رُحْهِ أَيضا مِنْ أَسْمِاءِ مَكَكَةُ
. الرَّحَاءُ (ov.)





$$
\begin{aligned}
& \text { (07N) }
\end{aligned}
$$

$Y \Sigma V$
. رَخَمَتِ المَرْأَةُ وَلَدَها : لاعَبَتْهُ ، - وأَيضا رَقَّتْ عَلَيْهُ (OVI)

والْفَرَر و والشَّاةُ :
رُؤوُوسُهُما ، فَهُمَا أَرْخَمُ وَرَخْمَاءُ .

رَخِّمٌ : أَى لاَن ، وحسُنْ .




، وَجْمْ رَخَمَةٍ : وَهُوْ طَائِّرٌ
والرِّخ : لُ
والُُلُُثُ

والرِّ


(OVT) ، (OVY)



- اللسان (رخم) ، والقاموس (رخم) (ovミ) ، (oVY)
(الرَّذْحَةُ $\quad$ (ovo) جَعَلَ فِى مُؤَنَّرِهِ سِتْرا .

والرِّدْحَةُ : الَهِئَةُ مِنْهُ
والرُّدْحَةُ : السِّتُر المَذْكُورُ

ع علَى أَثِ الَّ
(1) مَوْضِعْ (

المَرَّضِ أَيضا
: مَعْدُولٌ عَنْ رَادِمَةٍ : بِمْعْنى ضارِّةٍ
زَدَمر (OVV)
: جَمْعُ رَدِدٍ : وَهُوَ التَّوْبُ الخَلَقُ
والرّدَامُم
. الضُرَّاُ
والُّرَّامُ

- (ovo)


 ذات الرئال ، وصخرة ذكَرها عنترة فـ يت شعر ، و وقرية باليمن .. وقال ياتوت ورواه لى بعضهم (بالضّم) .
- اللسان (ردم) (ovV)


رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لاعِبْاً
ورَدِيَ الشَّىْءُ: هَلَلَكَ
ورَدُوْ : صرَّ


والرِّزُ
ولا يُرَى المُصِوِّتُ بِهِ ، شَدِيداً كانَ أِّرْ
ضَعِيفاً ، وأَيضا الوَجْعُ عَنِ الحلجَةِ إِلى
. الحَدَثِ

: مَصْدَرُ رَزَنَ الشَّىَّهَ يِيَدِه : إِذا رَفَهُ
مُمْتَحِناً ثِقَلَهُ
والرَّزْنُ ( بالكسرِ والفتح ): المكانُ الصُّلْبُ المُطُمَئِنُ .
والُُزْنُ
. التهنيب (! (ITA)




: البَعِيرُ السَّهُلُ السَّيَّرِ ، والشَّعَرُ المُسْترُرِلُ .

والرُّسْلُ والرُّسُلُ : الجمارِيَةُ الصَّعَيرَةُ الّْلَّى لا تَخْتَمِرُ
لصِغَرِها ، وجَمْعٌ رَسُولِ الِّهِ : وَهُوْ
المُرْسَلُ ، والرِّسَالَّةُ أيضا . و وجَمْعُ
رَسِيلِ : وَهُوَ الفَحْلُ المُسيَّبُبُ فِى
(1) النُّوْقِ لِيْضِرْ بَها
: مَصْدَرُ رَشَقَق بالسَّهْمْ : رَمَى بِهِ ، والرَّ جُلُ
(ONY) الرَّشْقُ
بالكَلاَمُ ، أَوْ النَّظَرِ : كَذَلِكَ


والُُشْقُ : جَمْعُ رَشِيقٍ : وَهُوَ الخَفِيفُ الظَّرِيفُ .
(ONT)

(r)
(rar : r (r (

العرب




والرِّشْوَة



والرِّصْدَةُ : الُمئْةُة مِنْهُ .
والُُّصْدَةُ : الُُّبْةُ .

زَمَانِ الزَّضَاعَع •


. (O人T)



اللَّطّبُ ، والرَّجُلَ : أَطْمَمَهُ رُطَا .
. (0^§)

(1) التهذيب (
.
(ONV)



 السِّرِيُ إلِ الِقَتَالِ ، والسَّرِّيُ مِنَ

الظُّانمَانِ

والإِبِلِ ، والمُرْتْعَعْشُ أَيْا .

(الرَّعْظُ
وأيضا : جَعَلَهُ رَعِظُأُ .





زَعْعْاُsُ .

(0MA)
(0^9) الهذيب (Y Y : Y ) ، والقاموس (رعظ) .
ror
: واحِدَةُ الِّعَالِل : وَهِىَ الدَّقَلُ مِنَ النَّخْلِ
والرَّعْلَةُ أَيضا : الْنَّعَامَةُ ، والقِطُّعَةُ مِنَ
الحَيْلِ .

وأَبُو رِعْلَة (بالكَسْرِ): الذِّيْبُ .


.
(09r) الرَّعْلُ

ورِعْلٌ
النَّخْلِ ( ) النِّ
، والُّعْلُ
وجَمْعُ رَعْلاءَ ، والرُّعْلُ أَيضا : قِطْعَةٌ مِنَ

وَجْمْعُ رَعِيلٍ : وَهِىَ الخَيْلُ المُتَقِدِّمَةُ .
(0q1) التهنيب (r (0q1):

( ( $)$

(o9r) مثلث ابن السيد (0 ع أ) ، والغرر (ص ؟ \& ) .
(r)
 معونة) ها .


(1) بالفتح فـ القاموس -
. الرَّعْمُ
والرِّعْمُ : الشَّحْمْ •

رُعَامُها مِنَ الهُزَالِ (1)

تَحْرَّ لَ. .



ومَصْمَرُ رُعِنَ فَهُوْ مَرْعُنُ : أَى غُشثِيَ
عَلَيْهُ .

والرُّعْنُ : جَمْعُ اَرْْعَنَ .
.
(oqr) القاموس (رعم) (


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

$$
\begin{aligned}
& \text { (097) أنفال ابن القطاع (r) : }
\end{aligned}
$$

،ورغِبَ [
وعَنْهُ : كَرِهَهُ .

وشُربُهُ ، والأَزْضُ : دَمِشَتْ بَعْدَ صَلَاِبةٍ .
: الَّْغْلَةُ (OqV)
رَضِعَها ، وُمْنْ رَغِلَ العامُ والعَيْشُ رَغَاُلًا :
أَنْصْبَا

(1) الُُلُْلَ
( الوَّغَمُ ( بفتح الرَّاءِ والغَيْنِ ): مُصْلَرُ رَغْمَ أَنْفُ فلانٍ ،
فَهُوَ زَغِمْ : ذُلَّ ، والشَّىْءُ :

بالرَّغَامِ ، وَهُوْ
التُّابُ .

والرُغْمُ : جَمْعٌ زَغَامٍ :
. (099) الرَّغْمُ
 أَنْفُ فُلانٍ : بِمَعْنَى رَغِّمْ

 .

النشَّاةُ المُبْيْضُ طَرَفُ أَنْْهِا (1)







مَوْضِعٌ (r)


(7.Y) الرَّفَاعَةُ : مَصْدَرُ رَفُعَ الرَّجُلُ : شُرَفَ ، والصَّوْتُ :
.
ورِفَاعَةُ : رَجُلّ
(Y90: Y) oftat (1)
-



.



- ( $5 \wedge \wedge$ )


أَيضا (r)


: وَجِعَ رُفْغُهُ ، والنَّاقَةُ : أَتَّسَعَتْ أَرْفاغُها
فَهِيَ رَفْغاءُ .


بِبَحْلٍ ، يُسَمَّى الرِّفَاقَ ، والعَمَلَ : أَحْكَمَهُ ، ،

 : لانَ جانِبُه ، ولَطُفَ فِعْلُهُ .

ورَفُقَق فَهُو رَفِيقُ
(1) ضبطت الرفاعة بهنا المعنى (بالكَسْرِ والضَّمٌّ) فـ (الصحاح)

- (Y)

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




: مَصْدَرُ رَفَقَ المْتَعَعِّى بِنْسِسِهِ
: الاقْتِصَادُ [
. الِِعْلِ
والرُّفْقُ




سائِرْ ها



وَهِىَ كُلُّ أَرِضِ يَنْبِسِطُ علَيْها ماءُ المَدِّ
فيُّطِيْبِها للنَّبَاتِ ارِّ

الخُْبْ المُسَمَّى جَرْذَقَاً (1)

(


 زالصحاح (بالدال المقتوحة) المردَدَة
:
( الرَّقُّ

كانَتْ أَوْ غَيْهُ
.

- ما رَّ
ورالرُّقُ

علَّى أَوْظِتِهِا كَيَّاتٍ صِغَارًاً
وَرِقَمَ الحَيَّةُ : صارَ
ورَقِمَتِ الْمَرْاةُ


مُتَقَابِلْنِ فِى قَوَائِمها ، وواِحِدَةُ رَقَمَاتِها :
=






، - والقاموس (رقّ)
(1) (1) وَرَقِمَ الحَيَّةُ ، ورَقُم زَقْما ورَقْمة : علا السوادُ لَوْنَهُ "أفعال ابن القطاع


وَهِىَ الكَيَّاتُ المَذْكُورَةُ ، ووَاحِدَّةُ رَقْتَتي

جاعِرَتَيْهِ ، ووَاحِحَةُ الرَّقْمَتْيْنِ (1) : وَهُمَانِّا
رَوْ خَتَانِ بالصِّمَّانِ

: المَّكْبَةُ
ومن رَكَبَه : ضرَبَ رُكْبَتهُ ، أَوْ ضِرَبَهُ















الجَفْنَة
. الرَّرَّزْ
والرِّكْزُ : الصَّرّْ

فِى الجماهِلِّيَّةٍ ، والَّذِى فِى المَعْدِدنِ

أَوَّهِلِ علَى آَخِرِهِ
والرِّكْسُ : الَقَذَرُ ، وأَيضا الكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ











والرُّهْتُ : جَمْعُ رَمثٍ : وهُوْ خَشَبٌ يُشَشُّ بَعْضهُ إِلى
. بَعْضِ ، ويُرْكَبُ عَلَيْه فِى البَحْرِ

عائِفِ مِنْهُ شَيْنُا ، وبالمَكَاتِنِ : أَقَاَمَ


(م́)
:



- (YY: Y) ( C ( C ( 17 )

.
(Y) (Y)
 أثبتـاها



rur



:



أَوْ ما حَمْلَهُ الماءُ والرِّيْحُ ، وقِيلَ الطِّمُّ :
الَّطَبْ ، والرّلٌُ : اليَابِسُ .


مَنْ قالَ : كُنَّا ذَوِى ثُمِّةِ ورُمِّهِ
(1) فـ التهنيب (10 : همب) الرَّملَ بهنا المعنى ، (بفتح الراء والمي) جَمْعٌ ، والمفرد

رُمَلة لارْمْلة . وأنشد ترلد الجعدى :


(192 ، $19 \%$







$$
\begin{aligned}
& \text { وما لَهُ مِنُهُ حُمَّوُلَارُمُّ (1) : أَى لا يَحُولُ دُوْنَهُ }
\end{aligned}
$$

، والرّمَّةُ
والأَرْضَةُ .


.
(7Y) الرَّمَمْ
والرِّرَمُمُ
والُّرْمُ


 (Y (Y.



 (Vr ، VI : Y)




 (07. $)$

والِّرَّانُ
 كِلْمَكَانِ الَّذِى يَكْثُرُ فِيْهِ ، وَهُوَ أَيضا جَمْعُ
أَرَمَّ
(TYY) زَمَامِ الشَّىَءَ : بِمْنَى رُمَّهُ : أَى أَصْلِحْهُ .

- والرِّمَامُ

-قَلِلاً ، وما يَسْقُطُ مِنْهُ حِيْنَ يُرَمُ
- : الرَّهَاءُ

والرِّهَاءُ : جَمْ


أَوْ طائرٌ يُشْبْهُهُ .

مِنْ مَذْحِجَ (「)



ضمن المجهور ية العربية العراقية الآن .


: أَى ضرَبَ رَهَابتَهُ : وَهِهَى العُغَيْمُ المُشْرِفُ
(7Y0) زَهَبْهُ
ع علَى رَأِسِ المَعِحَةِ

ورَهُبَ البَعِير : ضَمُرَ ، والنَّصنُ : رَقَّ .
(MT (الَّهَبُ ( بفتح الراءِ والهاءِ ): كُمُّ القَمِيصِ (1) ، ومَصْنَرُ
رَهِبَ .

الخَوْفُ
والرُّهُبُ : جَمْعُ رَهوبٍ : وَهُوَ الكَثِيرُ الاَخْوِف

الرَّهَابَةِ ، والخَوْفُ .

والرِّهْبُ : لُغَةٌ فِى الرَّهِبِ
والرُهْبُ : الخُوْ

عِظَامُهُ ، وَقَلُ لَحْمُهُ ، فَهُوْ رَهِشٌ .
والرِّهُ : لُغَةُ فِيْهِ





riv
والرُّهُشُ : جَمْعُ رَهِيشِ : وَهُوَ النَّصْلُ الرَّقِيقُ ؛

. الكَثِيرَةُ النَّرِّ

 وَمْصْدَرُ رَهَصَ فُلَنْ فُلاَنا : أَخَذَهُ بِحَقِّهِ
أَخْخًْا شَدِيداً ، وفِى الأَمْرِ : آَبْتَعْجَلَّهُ ،






فَهُوْ رَهِصٌ .






 مالك . وقد ذكره الجواليقى فـ المعرّب ، ونقل ماذكره صاحب المبهرة عن هذه الكعلمة .


والرُّهُصُ : جَمْعُع رَهُوصِ : وَهُوْ فَعُولٌ مِنْ رَهَصَ
فُلانَ فُلانَا



والقَوْمُ رُهَاقُ مِائُةٍ ( بالضَّمٌّ ): أَى مُقَارِبُو مِائةٍ (1)



 وأيضا سَكَنَ ، ودَمُهُ : عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْقَتِلِ
(
(1) ( (1 ويقال رُهَاق مائة ، ورَهَاق مائة . كقولك : زُهاءَ مائة ، وقُراب مائة ". .

التهنيب (0) (099)

.

 . ههمرزّ من رأَب الصَّعْع هِ .
r7q

:




: الرَّرَّ





- واس

6 (r)
(r) الحَيَاةُ

والرُؤِحُ


(1) الُُوْبَةُ : هى النِلْكُ ، وهو الُُّعْرور العادى . وتد رسمه صاحب الموسوعة في علوم

الطبيعة (1 : 1 )
(




والهُجَى ، وجَمْعُ أْوْعَ : وَهُوَ اللَّذى

وجَمْعُ رَوْ حاءَ : وَهِىَ النَّعَامَةُ المُتَبَاعِلُ ما ما
-بَيْن رِجْلَلْهُا ، والقَصْعَةُ القَرِيْهِةُ القَعْرِ

(7\% اللَّوْة

- مُخَفَّفُ الرّ
والرِّيْد
والرُؤُنُ

(7MY) الوَّيْلَةُ

والرِّيْلَةُ
.
والرُّوْدَةُ

شَىْءٍ كَزِيادَةِ اللَّقِيِّ علَى الَحِبِّ (1 ) ، والرَّيْعُ

السِّرَابِ ، ووالرُّجُو عُ إِلى الشَّىْءِ .






rvi




(7ヶ人) الرَّوْقُ
المُعْجِبُ مَنْ يَرَاهُ ، والقَرْنُ ، وصَفْوُ كُرُّ







الشَّنَّابِ : وَهُوْ أَوَّلُّهُ

فِى شِدَّةِ الحَرِّ .



رِوَاقٍ ، وجَمْعُ رَائِق : بِمْعْنَ مُعْجِبٍ .

- YAY : 9 ( 9 ( 9 ( $)$ (


: المَرَّةُ مِنْ رَاقَ المذكُورِ (1) ، وَمِنْ رَاقَ
(7ヶq) الرَّوْقَةُ

الشَّرَابُ : إِذَا صَفَا


يَسْتِوى فِفِهْ الوَاِحِلُ والجَمْعُعُ
: المَرَّةُ مِنْ رَامَ الشَّىَّ ،
( الرَّرْمْمَةُ

والرِّمْةُ : الهُمْ



والقَبْرُ ، وعَظْمٌ يَفْضُلُ بَعْدَ قَسْمِ الَجْزُورِ
( ${ }^{\text {( }}$ (
ورِيْمٌ
: الجْيْلُ المَعْرُونُ ( ( ) ، و جَمْعُ رُوْمَةٍ أَيضا .
والرُّوْمُ


(T) بالمدينة المنورة . وانظره في الأمكنة والمياه والجبال (للزغششرى) ص ( (T) (III) والمشترك


. (YAT ، YAI: 10)
( ( $)$

 المسموع على المصنف " .

بابُ ما أَوَّلُ زَايُ
مِنَ المُتَلَّثِ المُحْتَلِفِ المَعانِّى

زَبَدَهُ يَْبُلُهُ : إِذا أَطْعَمَهُ زُبْدُ
والزِّبْدَةُ : الهَيْئةُ مِنْهُما


بِمَعْنَى زَجَرَ ، وبمعنى كَتَبَ ، وبِعنى
. طَوَى بِبْراً
والِّرْ
والزُّبرُ
الرِّجَالِلِ والأُسْدِ ، وجْمْعُ زَبُورٍ : وَهُوْ

$$
\begin{align*}
& \text {. الكِتابُ } \\
& \text { • الزَّبرُة } \\
& \text { والزِّبرْةُ }
\end{align*}
$$

$\qquad$
.






- (


والأَمَكِد ، وَقِيْلَ [
الَّذِى بَيْنَ كَتِفَى الأَسَدِّ
(7ミ0) الزَّبْلُ : مَصْدَرُ زَبَلَ الشَّىَىَ : آَحْتَمَلَهُ ، والأَرْضَ :
. أَاْْلَحَها بالزِّبِّ
والزِّبْلُ

وجَمْعُ زِبَالٍ أيضا : وَهُوَ ما تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ

:
الزَّبَّلُ


النَّاطِف (Y) وَغَيْرِهِ




 الجْدى الخمر ناطنا فقال :

انظر : اللسان (نطف) .
(7\&V) الزَّبْنُ
ضِيْقِهِ وزَلَقِهِ ، ومَصْدَرُ زَبَنَ الشَّىْءُ :


، والزِّبْنُ
وزِبْنٌ ( بالكَسْر أَيضا ) : آسْمُ رَجُل .

والزُّبْنُ : جَمْعُ زَبُوٍٍ : وَهِىَ الحَرْبُ الَّتِّى تَدْفَعُ
النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعٍِْ ، والنَّاقَةُ اللَّالِغَةُ
حالِبْهَا بِرِجْلِها .

(الزَّ بَّهُ

الْ الْمَئْةُ مِنْهُ



، $]$
( (YEV)

- (T79: IT) (7Eへ)



. هَذهِ الكلمة مطموسة فى المصورة (Y)

والرَّجُلَ بالمِزْجَالِ وَهُوَ كالمْزْرَاقِ : رَمَاهُ


الصَوْوْتُ : طَرَّبَ ، وأيضاً أرَّرَفَعَ

والزُّجْلَةُ


الَّذِى تَحْحَتَ القَلْبِ ، والرَّجُلُ الحَسَنُ
القِيَامِ علَّى الالْابِلِ




سَاحَ (r) ، ، والُْرَابُ : نَعْبَ
والُُّعبُ : جَمْعُعُ زُعْبُوبٍ علَّى غَيْرِ قِياسٍ : وَهُوْ
القَصِيرُ اللَّلِيمُمُ

.
(

والقاموس (زعب) ( والزأِبِ المادى : السّيّحُ فِى الأرضْ " .
(70ヶ)

 وَزَعُقَ المَاءُ : صارَ زُعَاقَا : أَى مِلْحهاً .
(70r) الزَّعَقُ ( بفتح الزاى والعينِ ): النَّشَاطُطُ مِنَ الخَوْفِ .
والِّزِعِقُ :
والُُّعُقُ
(70६) الزَّعَلُ ( بفتح الزاى والعين ): مُصْدَرُ زَعِلَ : إذا نَشُطِ ، فَهُو

زَ زِعٌ
والنِّعِلُ
(1) والُُّعُلُ

، ذَكَرَ خَبَرَاً دُوْنَ بَرْهانٍ ، و بالشَّى
(700) زَعَمَ

وأَيضا رَامَ الزَّعامَةَ : وَهِهَ الرِّيَاسَةُ ،
وغَيرْهُ : فاقَهُ فِيها .

وَزعِمَ : طَمِعَ ، واللَّخْمُمُ : كَثُرَ دَسْمُهُ : فَهُما
. زعَمْانِ
وزعَمْمَ : صارَ زَعِيما : أَى رَئِسا .

(108)

(700) اللسان (زعم)

والزِّعِمُ : لُغَةٌ فِى الزَّعِمِم •

. الزَّعْمُ (70V)
 بالمَعْنى الأَوَّلِ .








ومَصْدَرُ زُفِرَتِ النَّابَّةُ : إِذا آشْتَّهَّ تَلَاحْمُ
. مُفَاصِ




 زَفِيرٍ : وَمْرَ مِنْ أَسْمَاءِ المَاهِيَّةِ

$$
\begin{aligned}
& \text { - الرَّرْزَةُ }
\end{aligned}
$$






$\qquad$
(77•) اللسان (زفر)







والزُّفْنُ

الَّزَّاَّانُ
(77r)

$$
\begin{aligned}
& \text { • والزِّقَّانُ } \\
& \text { والُّقَّأُنُ }
\end{aligned}
$$


والِّز كَاءُ : جَاءِ


كَهُمَزْةٍ ، أَشْهْرُ -

والإِّكْرَةُ : الهَيْْةُةُ مِنْهُ
-والزُّكْرَةُ

والمَرْأَهُ بِوَلِدها : كَذْلِكِ
. ( $\wedge$ ( )






YAI
والزِّكْمَةُ

: الخَطِيْئةُ ، والسَّقْطَةُ ، والطُّعَامُ المَدْعُوُّ إِلَّهِ (7.7V) النَّاسُ ، والمحْمُوُ مِنَ المائِدَةِ لِقَرِيبٍ أَوْ
، والمَرَّةُ مِنْ زَلَّلْ زَلِلِالً :
(1)
-أَسْعَعَ ، والِّدِرْهَمُ : نَقَصَ
: الحِجَارَةُ المُلْسُ
والإِّلَّةُ
: ضِيْقُ النَّفَسِ والُّلُّةُ

(7Ұ入) الزَّلَ

-
.
والزُّلُّلَلُ

والزِلْالُ

الصَّافِى أيضا .
( 1 ( 7 (





: المَرَّةُ هِنْ زْلَمَ الحَوْضَ : مَاَلَّهُ ، والعَطُّاءَ
(TV.)
قَلَّلَهُ ، والقِدْحَ : حَسِّنَ بَرْيَهُ وقَدَّهُ .
. والِّلْمَةُ
والزُلْمَةُ
 :

والزِّمْلُ

زَمْمِلِ أُيضا : وَهُوَ الرَّدِيفُ




: (9): Y (TV•)

 ( ( $)$



(Y) (Y) ليس فی كلام العرب : صفة فيها سِتُّ لغات من أسماء الر جل ، إلآلًا =



، والَّزْنُ 1 (TVE) والأَعْاَلَى مِنْ عُوْدَي القَدْع ، والأَسْفَلُ

زَزْنَةُ
والزِّنُُْ ( بالكسر ): أَسْمُ فَرَسِ .
والزُنْنُدُ

وزَهِّلَ فِى الشَّى


- والَّهَهَادُ (TV7)




(1) القاموس وذلكُ فـ الهاسش رتم
. التهيب (TVY)




والزَّرْيُّ العَيْنِ : القانِعُ بالقَلِيلِ

( الزَّهُدُ ( بنتح الزايِ والماءِ ) : اللُؤُمُ م

والزُزهُدُ : جَمْعُعْ زَهَادٍ ، وزَهُودٍ •


، الزَّهُرَّ

والزّرْرُ : الوَطرَر ، والماجَجُ .


والمَرَّةُ مِنْ زَهَرَ الشَّهُعْ زُهُوراً : إذا
أَأَاءَ

$\qquad$


rıo
والزُّهْرَةُ : مَصْدَرُ الأزَهْرِ ، وزُهْرَة أَيضا : حَىٌ مِنْ
قُرَيشِ (1)

ومَصْدَرُ زَهِقَ : بِمَعْنَى نَزِقَ ، فَهُوْ زَهِقُّ .
والزِّهِقُ
، والزُّهُتُ : جَمْ
وفَجُّ الجِبَل الْمُشْرِفِ ، وفَعُولٌ مِنْ زَهَقَّ : بِمْعَنْى سَبَقَ وتَقَدَّمَ ، وَبِمْعْنَى بَطْلَ
، الزَّهْمُ (TAY)
(r) والطَّعَامَ : لَقِمَهُ
: لُغَةٌ فِى الزَّهِمِ : وَهُوْ السَّمِينُ :
.
والزِّهْمُم
 والزُّهْمُ

أَوْوَسَطُهُ ، أَوْ أَعْلَاْهُ
(7Nr) الزَّوْرُ











، والزُّوْرُ
 والفَلاَةُ البَعِيَّةُ ، وجْمْعُ أَزْوَرَ : وَهُوْ الَّذِّى
 الكَلْكَلِ كأَنَّهُ مَعْصُورُ الجانِبَبْنِ ، والْبُعِيرُ

 كانَ صَلْحَا لِشَىْءٍ وعِصْمْةٍ لَهُ ، وأَصْلْكُ حَبْلُ يَكُونُ بَيْنَ الحَقَبِ والتَّصْدِيرِ ، كِيَى لا يَدْنُو الحَقَبُ [ [



النِّسَاء



- (TN\&)
(1) وزوْورَةُ

(7^0)

والتظَرُنُُ ، والعَجَبُ (r) ، و والصَّقْرُ ، ،


اَخْتَلَطَ بِ بِ

والُُوْلُ $\quad$ : جَمْعُ زَوُوِلِ وَهُوَ فَعُولُ مِنْ زَالَ : بِمَعْنَى

: مَصْدَرُ زَانَ الشَّىْءَ
(7人7)
:

والزِّيْن
والزُّوْنُ
وَهُو حَبٌ يَكُونُ فِى الحِنْطِةِ


(

( الُُجْبَ (1)





[^0]:    صفعحة العنو!ن

