ناتج العروض
من جواهر القاموس
ل السيد محمد حريري
ابن الزبير
أكبر السيد والعشرون

تحقيق
جبر الريمي

واجه
مصطفى حريري
باشراف
لجنة فنية من وزارة الإعلام

1410 هـ = 1990 م

طبعة الحكومة
رموز القاموس

ع = موضع
د = بلد
ه = قريبة
ج = الجميع
م = معروف
جج = جميع الجميع

رموز الحقيقة وإشاراته

(1) وضع نجمة (*) بجوار رأس المادة، فيه تنبه على أن المادة موجودة في اللسان.
(2) ذكر اللسان والصحاج والتكية والباب بالهامش، دون تقييد بعدها - معناه أن النص المطلق عليه موجود فيها، في المدة نفسها التي يشرحها الزيد.
(3) الاستدلال وضع امامه التوسع هكذا

* * *
صلصة الطهارة

فصل الصاد (مع القاف)

ص دق

أصلهم في القول، مافيهم كان

أو مستقيمة، وعده كان أو غيره، ولا

يكونون بالقصص الأول إلا في القول،

ولا يكونون من القول إلا في الحكيم

دون غيره من أنواع الكلام، ولذلك

قال تعالى: ۸۸ من أصدق من الله

حفيظة۸۳، ۳۰ من أصدق من الله

قبيلا،۸۳ والذكر في الكتاب إسناده

إنه كان صادق الوعد.۷۸

1) سورة المنافقون، الآية ۱
2) سورة الناقة، الآية ۱۳۳
3) سورة مريم، الآية ۵۴
من أفعالهم. وقال زاهير:

"ليهُ بُعثتُ في ضمَّتُهُ الرَّجُلُ إذا ما اللَّيْثُ كَذَّبَ عن أقرانه صَدقًا".

(1) من أفعالهم: (صدقُنِي سِنّ بكُرْهٖ)، وذلك أنه لم يُنْزِل قَال لَهُ:

"هَدِعَ، وَهَيِّ كُلُّهُ تَسْكِنُ به صَغْارُ الإِلَّيْ، إِذَا نَفَّرتْ، كَمَا في الصَّحَاحِ، وقد مرّ في هَدِعِ)." هكذا في سائر النسخ الموجودة، ولم يُذْكَر فيهما ذلك، وإنما تَعْرَض له في "بَكِر" فكانته سَبَأ، وَدَلَّا ما في العُبَابِ، فإِنّهُ أَحَلَّهُ على "هَدِعُ" ولكن إِحَالَة العُبَاب صَحِيحَة، وإِحَالَة المُعَسَّنِف غَيْرَ صَحِيحَة.

(2) من المجاز: (الصدقُ، بالكسرِ: الشَّدَّةِ).

(3) في العُبَاب: كُلُّ ما ينسب إلى الصَّلاح وَالحَيْرُ أُضيف إلى الصَّدق، فقال: (هو رجُل صَدقٌ، وَصَدِيقٌ صَدقٌ، مُضَافٍ، ومَعَاهُ: يَعْمَم الرَّجُل هُو، (وَكَذَا امْرَأَة صَدِيقٍ). فإن

(4) شرح الديوان 84 والсан (مشر).
كما قال الشاعر:

"إذا تَنْخَن أنتِنَا عليكِ بصَالِحٍ
فَاتَنَا كما نُشِي وَقَوْهُ الَّذِي نُشِي
(و) ويقال: هذا الرجل الصادق،
(و) بالفتح) على أنّهّ نعت للرجل، (فإذا
أْصَفَّت إليه كسرت الصاد) كما
تَقَدَّم قريبا، قال رُؤية يَصِفُ قرْساً:

(و) الصادق، بالضم، وِضْمَتْنِينَ
(و) جمع صادق) بالفتح (كرهُن وَرُهَنَّ،
أيضاً جمع صادق) كَصِبرٍ،
(و) صادق) كَسَاحٍ، وَسَيَلَ بِيَان
كل منهما.

(و) الصادق (كأَبِير: الحَبيب)
(و) المصادق لك، يقال ذلك (للواحدة،
(و) الجمع، والمُوَّنَث)، ومنه قول الشاعر:

"نَصَبَنَ الْهُوَى ثُمَّ ارْتَمَيْنَ قَلْوِيْنا
بَعْيَنِ أَعْمَاءٍ وَهُنَّ صَدِيقٌ"(3)

(1) ديوان رؤية 80، فيها ينسب إليه، وفي مطوع النجات.
(2) مشرفة الصدمة، وفي النجات، والصيغة.
(3) ويقرأ: كِفرُن الشام.
(4) سورة يونس، الآية 36.
(5) سورة التغرير، الآية 55.
(6) سورة يونس، الآية 36.
(7) سورة الإسراء، الآية 48.
(8) سورة الشعراء، الآية 48.
لَعْبِرَ لِنَنُ كَنْتُمْ عَلَى الْلَّهِ وَالْمُتَّقِينَ
ضَمْنِ مِثْلُ مَا إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِينَ
وَأَنْدَشَ أَبُو زِيدٍ وَالْأَصْمَعِي لِقَعَنَبٍ
أَيْنَ أَمْ صَحِبٍ:
مَا بَالْقُوْمِ صَدِيقٍ ثُمَّ لَيْسَ لَهُم
دِينٌ وَلِيسَ لَهُمْ عَقْلٌ إِذَا اتَّقَمْنَا(۴)
(۴) قَالُ: (هَا) أَيُّهَا الْأَلْسَنَ
(۴) قَالَ شِخْصًا وَكَرَّتْهُ بِالْهُجَاةِ هَوَى
الْقِيَاسُ وَأَمْرَةُ صَدِيقٍ شَاذٌّ، كَما في
الْفَجْرِ، وَشُرْحُ الْكَافِيَةِ، وَالْبَيْنِ،
لَكَنَّهُ فَعْلُ بِمُعْنَى فَاعِلٍ، وَقَدْ حَكَّى
الرَّفْعِ. فِي شُرْحِ الْكَافِيَةِ، أَنَّهُ جَاءَ مَثَلُهُ
من فَعْلِي كُفَاعِ، مُسْتَنِهَا فِي الْذَّكَرِ
وَالأَنثى، حَمَلَهُ عَلَى فَعْلِي بِمُعْنَى مَفْعُولٍ،
كَبِيرٍ، وَسَبِيسٍ، وَرَبِحٍ خَسْرِيَّ،
وَرَجَّمُهُ بِاللَّهِ قُرَبَ، قَالَ: وَيَلَّمُ ذَلِكَ
فِي خَرِيجِ وَسَبِيسِ، وَمَثلُهُ لِلشَّيْخِ أَبِي
مَالِكِ فِي مَصْنُفَتِهِ.
۷۳۲/۵
ثُمَّ هَلْ يُفَرِقُ بَيْنَ تَأْبِيعِ الْمُؤْصِفِ
۱(۱) الْقُسَارِ.
۲(۱) الْقُسَارِ.
۳(۳) كُلُّمَا لِنَانِ شَافِعٍ، وَالْأَصْمَعِي حَسِيبٌ.
۴(۴) قَالَ أَبِي عُمَانَ، 
۵۲۳/۲
۸
أو لا؟ مخلب نظر، وظاهر كلاهم الإطلاق، إلا أن الإحالة على السدى يُمْعِي مفعول ربيما تقييد فتَذَبَر.

(ج: أصدقائي، وصداقتي) كان صيام، وكربماة (وصداقان) بالضم، وهذه عن الفرَاء (جَيْح: أصدقائي) وهو جمع الجمع.

وقال ابن دُرَّيْنٍ: وقد جمعوا صديقا: أصدق، على غير (1) قياس، إلا أن يكون جمع الجمع، فَأَا جمَع الوَاحِد فلا. وآنشَد ابن قارس في المقاييس:

فَلا زَلَّ خُلُقٌ ظَلَّةٌ إِن حَمَّلْنا إِلَى بَلَدِ نَا قَلِيلٍ الأُسْدِ. (2)

وقال عمار بن طارِق:

لا إعجل بجرج بغلب غرب طارِق.

يَبْسَدَ لِلْجَيْحَانِ والأُسْدِ. (3)

وقال: (4)

وقال كراع: هو النجم الصغير

(1) قوله: (2) في غير قياس في عبارة ابن دريد كما وردت الجهرة 2/373.
(2) الأسراب والمقاييس 24/3 وفيه: «لا إعجل بجرج بغلب غرب طارِق.
(3) المكان.
(4) هو جيحان، كما في المكان.
اللِّاِيْلِ بالوُسْطِيْنِ مِن بَنِائٍ نَمْشَهُ الكِيْرِ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ الْمُسْمَّى بِالسُّهَا، ١(و) قِدَّ (شَرَّحُ في) تَركَبَ (قَوْد) فَرَافِعَهُ.

وَقَالَ أَبُو عَمْرُو: قَبِيلُ الصَّدَقِ (الْمَلِكِ).

(و) الصَّدَقُ (الْمُشدَّى مِن الرَّمَاحِ) والسُّيِّفُ. يَقُولُ: رُفَعُ صَدَقٌ، وسِيفُ صَدَقٌ، أَيِّ: مَسْتَوٌّ. قَالَ أَبُو قَتِّيْسٍ بْنِ الأَسْكِلِّ:صَدَقُ هَامَّ وادِقَ حَتَّى مَحْتَ مَجِّن أَسْمَّرَ قَرَأَعٌ).

قَالَ أَبُو سِيِّدَة: وَقَلَّ أَبُو عِبَيْدُ الصَّدَقُ فِي هَذَا الْبَيْتِ الرَّمَاحُ، فَقَلَطَ الرَّمَاحُ.

(و) الصَّدَقُ أَيْضاً: الْصَّلِّبُ مِن الرَّجَالِ.

(١) فِي التُّكْمِلِ: وَقَالَ غَيْرُهُ: (١) الأَوْلَى مِن الْبِنَاتِ الدَّخَلَى وَالْأَخَرُ عَلَى يَسِيرُ الْقَائِدِ، الأَنَاسِي: هُوَ لَيْسَ كَرُوبٌ صِبْغُ يُسَمِّي الأَسْهَا وَالصَّدَقِ، والثَّالِثُ الخَوْرُ ٥.

(١) الْمَلِكِ وَالشَّرِّيْبِ.
يقول: إذا أبتلت حوافره من عرق
أعلى جرى وهو متروك لا يضرب ولا يرجم، ويدفع فيما يأخذ البلوغ
إلى الغانية.

(والصدقة، محركة: ما أعطيتاه في
ذات الله تعالى) للفقراء. وفي الصاحب
متصدقت به على الفقراء. وفي
المفتيات: الصدقة: ما بخل فيه
الإنسان من ماله على وجه القرية،
والكاظمة، لكن الصدقة في الأصل
تقال للمتقطع به، والكاظمة تقال
للواجب، وقيل: يسمى الواجب
صدقة إذا تحرى صاحب الصدقة في
فعله. قال الله عز وجل: الحد من
أموالهم، صدقة: (1) وكذا قوله تعالى:
إذن الصدقات للفقراء والمساكين؟
(والصدقة، بضم النازل و) الصدقة
(كفرة، وصدمة، وبضمينين,
وبفتحتين، وكبكاب، وسحاب) سبع
لغات، اقتصر الجوهر منده على
الأولي، والثاني، والأخيرتين: (مهر)

(1) سورة التوبة، الآية 103.
(2) سورة التوبة، الآية 68.
وقد أساء التَّمَثِيلِ به في هذا المكان:
(الكثير الصَّدِيق) إشارة إلى أنه للبَيعة، وهو أبلغ من الصدوق، كما أن الصدوق أبلغ من الصديق، وفي الحديث: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً» وفي الصباح: الديانة الصديقي. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل.


(1) سورة صدقة، الآية 41.
(2) سورة المائدة، الآية 76.

الصدقة أيضاً: (لقب أبي بكر) عبد الله بن أبي فتحة عثمان ب.) صديق (كسيك) ومثلة الجوهر باللسان. وقال صاحب السِّيدان.
سنة ثمانين وثمانية ، زاد الليلى : من الرؤوأة عن فتنة ، فقال لهم المصنف فيما تقدم (التاريخي) ، ينبغي أن يذكر هنا .

(وهشام بن مسكيت) ذكر الإمام ابن مكولا فيه الوجهين : التنقيح ، والتشفية .

(محدث).

(و) قال أبو الهميم : من كلام العرب : صدفت الله حديثا إن لم أعقل كذا : بعين لم لهم ، أي : لاصفت الله لله حديثا إن لم أعقل كذا .

(و) يقال : (فأعلى) في (غريب صادقا ، أي : بعد ماتبين له الأمر ، نقله ابن دزيد ، وأصدقيها) حتى نزوجها : جعل لها صداقا ، وقيل : (سمى لها صداقا) .

وفي الحديث : ليس عند أبو ينهسا مايصدقان عننا ، أي : يؤديان إلى أزواجهنا الصداق .

(وأبو الصديق كنيته بككر بن عمرو الناجي) البصري ، كذا في العباد ، ومثله في الكني لا ابن المهندي .

وفي كتاب الثقات : هو بككر بن قيس الناجي ، وهو تابع يروي عن أبي سعيد الخدري ، وعنه ثابت البناني ، مات .

سورة الزمر ، الآية 82 .

(1) في هامش مطروح الناجي : هنا زيادة في المتن بعد قوله التأريقي ، نصها : (وحدث محمد ابن محمد النجفي المحدث)].
وفي الخطبة: «تصدقوا ولو بضيق نثرة». هذا قول القتبي وغيره.

وقال الخليل: المعطيه متصدق، والسائل متصدق، وهما سواء.


(المصادقة والمصداق) ككتب: المخلالة، والتصديق. وقد صدقته النصيحة والإخاء: أمضحه له وصادقة مصادقة وصداقا: خالله، والاسم الصادقة.

وتصداقا في الحبيبة، وفي المودة: ضد نكذابا. وقال الأشعث: ولقد أقطع الخليل إذا لسما أرج وصلما إن الإخاء الصداق.(1)

(وليكون القواموس، السداق: ضبطه، يخبر ذلك، وهو قوله تعالى: «وتصداق علینا إن الله يجزي المتصدقيين».(2)

(1) مطوع القاوموس، السداق: ضبطه، يخبر ذلك، وهو قوله تعالى: «وتصداق علینا إن الله يجزي المتصدقيين».(2)

(2) سورة الزمر، الآية 43.

(3) سورة يوسف، الآية 88.
وثّب اللّه، أي: صّدّق عليهم في نزيل: فإن المصدقين والمصدقات (1) وأصله المصدقين والمصدقات (فقيمت الشّام صادقًا، وأذيعت في مثلاً) وهي قراءة غير ابن كبر وأبي بكر، فإنهما قرأا بتحريف الصاد، ويوم الذين يعطون المصدقات.

وأما يستدرك عليه:

المصدق، بالفتح: الصادق.

ومصدق، كحدث: الذي يصدقك في حديثك.

ورجل صادق، وأمرة صادق: وصفاً بالصدق.

وصادق صادق، كقولهم: شغفه صادق، مجاز.

شاعر، يربيّون المبالغة.

وقال الراغب: وقد يستعمل الصدق والكتيب في كل ما يقع، ويجمل عن الاعتقاد، نحو صدقٌ طنٍّ وكتيب.

قلت: ومنه قولهم تعالى: فولقد صدق عليهم إيليسا ظله» (1) بتحريف اللّذال.

(1) سورة الحج، الآية 48
(2) سورة سبأ، الآية 20
(3) سورة البقرة، الآية 119
(4) سورة النمل، الآية 158/1 برواية: «سُعد ومازن» والبيت في النمّان.
ifstream.open("file.txt", ios::in);
كذا قاله ابن حبان. وقال الشهري:
هو أبو صادق مولى مالك بن أنس، اسمه ثوبة، روى عنه شعبة.
قال: وأبو صدقته العجلي اسمه
سليمان بن كعب، روى عن ابن عمر،
وعنه قريش بن حبان.
وتنجم صادق، ومِجْدُ صادق: لم يخلفه.
والفجرو الصادق معرف، وهو مجاز.
والصادق: لقب جعفر بن محمد بن علي بن الحسين.
وأيضاً: لقب أبي مُحمَّد منصور
ابن مظفر بن محمد بن طاهر العمري،
وإله النبِيَّة الصادقة، وقد
ذُكرناها في عقد الجوهر اللَّهَاي.

[ص ر ق]

(الصرق، محرك، أهمله الجوهر).
وقال ابن الأعرابي: هو (الرقيق من
كل شيء).
قال: (و) إنهم يقولون: (الصريقة،
والخلاوة: إذا اشتدت خلافته.
وكلامه: عذَّر الله بن أَحْمَد بن
الصليبيق، عن محمد بن إبراهيم
البوشنجي، وعنه البراقاني.
وجعفر بن محمد بن محمد بسن
صديق، النسيبي أُبو الفضل، عن البغوي.
وصديق بن عبد الله النيسابوري،
رجل وسُمع من جَبْر (1) بن عكره.
وأبو نصر أحمد بن محتاج بسن
رواه بن صديق النسيبي عن محمد بن
الأنذر، شكر (2) وعنه أبو علي
البرادي (3). وقال فيه: لين، كذا
في التبيسير.
وصِدِقَةُ بن يسار الجريري سكن
مكة، روى عن ابن عمر، وعنه مالك
والثوري.
وصِدِقَةُ أبو ثوبه، يروى عن أَطْس
ابن مالك، وعنه معاوية بن صالح.

(1) في تعمير المنهج لا يزيد حجر 325/15، يزيد
(2) إذا ضبط القاموس تفتحها. (3) شكر.
(3) في تعمير المنهج: و البارادي،
ابن أبي حفصَة منهم، قال النَّاصِر. قال: ولم يَجِيَّ في الكلام الفعل، إلا صَعْفُوق، وحرف آخر (وَيَقَالُ لَهُم: بنو صَعْفُوق) والصَّعْفُوق. قال النَّاصِر:

وأما عَصِفُور الذي حَكَى فيه الفَتْح
الشهاب القُسْطَلِائي عن ابن رَشِيق، فهو
أيضاً غيِّر قلبه ولا مَوفَق عليه،
والله أعلم. 

قلت: وقال ابن بَرَئ: رأيت بِحَظ
أبي سَهْل الْهَرُوَّى على حاشية كتاب:
جاء على فَعَلْ: صَعْفُوق، ومعْفُول
لصرَب من الكِتَاب، وبعَكوْكَة الْوَادِي
لِيجانِبُها.

قال ابن بَرَئ: أما بعَكوْكَة الْوَادِي،
وبعَكوْكَة الشَّرْف، فقدُرْكَاهَا السُّيرَافَى
وغيرها بالضم لاغِر، أُنْهِي بضم الباء .
وأما الصَّعْفُوق لصرَب من الكِتَاب فليس
بمُعَروَف، ولو كان معروفا للذُّكرُوهَ أَبُو
حَيَّيْنَة في كَتَاب النَّبَاتِ، وأظنه تَبيِّنَة
أو أَعْجَمُيَّة.

قلت: ولا يَلْزَم من عدم ذِكر أَيْس
حَيَّيْنَة إياها في كتابه ألا يَكُونَون من
كَلَام العرب، فإن من حَكَيْتَ حَجَّة على
مَن لم يَحْتَفظ، فتأمل ذلك.

(الصَّعْفُوق) جمع صَعْفُوق: (حُول)
لَيْبَيْنَ مُرْوَان) أنِّزلهم اليمامة، ومَروَان

20
أراد بالصاعقة أنهم ضعفاء، ليست لهم شجاعة ولا سلاح ولا قوة على قتالنا. 

وأما فيما يستدركا عليه:

الصاعقة: صلالة الجسم.

الصاعقة: الرذالة من الناس.

وسيئ بن صعفون بن عمرو بن زرارة الشمسي: له وفاده، ومن ذريته مصار بن السري بن يحيى بن بشير.

وقد دكره في السراء.

(ص ع ق)

(الصاعقة: العوت) قايله مسألة وقادة ما تسير قوله: أصابتهما صاعقة وقال أبو إسحاق في قوله تعالى: ففختذتهما الصاعقة وأنتم تنظرون(1) أي: ما يضمضون منه، أي: يميتون.

وفي هذه الآية ذكرن الصاعقة بعد سوته وقع في الدنيا.

(و) قال آخرون: (كل عذاب)


(و) قال الليث: الصاعقة: (القوم) ينحدرون السوق للتجارة بلا رأس مال عندهم، ولا تعد عندهم، (إذا اشترى التجار شبا دخلوا معهم) فيه، ومنه حديث الشمسي: لما جاءنا عن أصحاب محمد ﷺ، ودع ما يقلون هؤلاء الصاعقة. أراد أن هؤلاء ليس عندهم فقه ولا علم بمنزلة أولئك التجار الذين ليس لهم رؤوس أموال.

(الواحد صعفان، وصعفة، وصعفون، بالفتح) واقتصصر الجوهرة على الأولين و (ج) الصاعقة أيضاً) قال أبو النجم:

- يوم قادرنا والغريب من غدر
- وآيت الخيل وقضبان الطر
- من الصعاقين وأذرتنا اليتير(1)

1) سورة البقرة، الآية 66.
وَسَلَّمَ إِذًا سَبِيعَ الرَّعدَةَ وَالسَّواَقَةَ
قَالَ: الْحَمْلُ لَا تَلَقَّنَا بِغَضَبٍ
وَلَا نَهْلُكُنَا بِذَاحَبٍ، وَسُلِّمْ وَهُبْ بِنُمْبَةٍ
عَن يَسَّاعَةُ: أَنْتُمْ إِبْنَايُ، أَمِّي
هِي نَارٌ، أَمْ مَا هِي؟ قَالَ: مَا أَظْنُ أَحْدًا
يَعْلَمُهَا إِلَّا الْحَمْلُ تَعَالَى.

وَقَالَ عِمَّرُ بْنُ يَحْثَرَ (الْحَجَاحِظَ):
الإِنْسَانُ يُكْرَهُ صُوْتُ الْسَّوَاهِيَةِ وَإِنَّهُ
عَلَى ثَيۡقَةٍ مِنَ الْقَلَمَةِ مِنَ الْإِحْرَاقِ,
قَالَ: وَالَّذِي نَشَاهِدُ الْيَوْمُ الْأَمَرُ عَلَيْهِ
أَنْ تَمَتُّ قُرْبٌ مِنِ الإِنْسَانِ قَتْلُهُ، قَالَ:
وَلَعَلَّ ذَلِكَ إِنَّهُ هُوَ لَأَنَّ الْثَّيۡقَةِ الَّذِي اشْتَدَّ
صُدُورُهُ قَبْسُ الْقُوَّةِ وَأَوَّلُ الْحَوَاءِ الَّذِي
فِي الإِنْسَانِ وَالْمُجَيِّفُ بِهِ إِنَّهُ يَحْجَمُ
وَيَسْتَيْجِلُ نَارًا قَدْ شَارَكَ ذَلِكَ الصَّوَاهُ
مِنَ النَّارِ، قَالَ: وَهُمْ لَا يَجَذَّرُونَ الصَّوَاهُ
شَيۡدًا جَيۡدًا إِلَّا مَتَخَلَّطُ مِنْهُ النَّارِ.

(وَصُعُقْتُهُمَا السَّمَاءَ، كَمَعِ صَاعِقَةٍ)
(وَهُوَ (مُعَدِّرًا) عَلَى قَاعِةٍ (كَارِلِاغْرِيَّةٍ)
وَالشَّاهِيَةٍ، وَالشَّاهِيَةٍ لِلإِلَىَ الشَّاءَ
وَالخَيْلِ: (أَصَابُتُهُمَا) وَفِي خِيَافَةٍ
خَيَافَةٍ وَذَكُرُ السَّحَابٍ: "إِذًا زَجَّرَ
مُهْلَكَ" وَفِي هَذَهِ ثَلَاثُ نُظُرَاتٍ: صَاعِقَةٌ،
وَصِحَقَةٌ، وَصَاقِعَةٌ.

(وَ) قَبْلَ: الصَّاعِقَةِ: (صَيْحَةٍ
الْعَذَابِ).

(وَ) قَبْلَ: هُوَ الصَّوَاهُ الْمُلْمَكِ السَّائِقُ
الرَّعَدَةِ يَسْقُطُ مَعَهَا قَطَعَةٌ نَارٍ، وَيَقُولُ:
إِنَّهَا (الْحَمَّارُ الْذِّي بَيْدُ الْمُلْمَكِ السَّائِقُ
السَّحَابِ، وَلَا يَبْتَغِى عَلَى شَيۡءٍ إِلَّا
أَحْرَقَةَ). وَيَقُولُ: هُوَ النَّارُ الَّذِي يَفْسِلُ
اللَّهُ عِنْدَ الرَّعَدَةِ الْمُلْمَكِ، (أَوَّلَ تَسْقُط
مِنَ السَّمَاءِ) لِهَا رَعَدُ شَهِيدٌ، قَالَهُ
أَبُو زَيْبَةَ. وَالجَمْعُ: صَاعِقَةٌ، قَالَ عَزِّ
وجَلِّ: "كَيْبَلَ الصَّوَاهُ فَيَفْسِلُ يَهَا
مُنْ يَبْتَغِ (1) يَعْتَنِى أصَابُتَ الرَّعَدَةِ،
وَيَقُولُ لَهَا: الصَّوَاهُ أَيضاً. وَقَالَ
لَيۡبَدَّ رَيۡضُ اللَّهُ عَنْهُ يُرِيَ آخَاهَا أَرْبَابٍ،
وَكَانَ أَصَابُتُهُ صَاعِقَةٌ فَقَتَلَهُ:
فَجَعَلَنِهِ الرَّعَدَهُ وَالصَّوَاهُ بِالْلَّهِ
سَفَارَينِ بُوَمَ الْكَرِيْهِ الْمُحْجِدِ
(2)
وَعَنْ أَبِي عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،
قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(1) سورة الرعد ، الآية 13.
(2) البقرة 158 والمساءих.
قال رذيبة يصف جمارا وأتنه:

إذا تلتيم صلصال الصقع (1).

كما في العبابة. وقال الأزهرى:

أراد الصقع فقله، وهو شديدة نهقيته وصوته.

(و) منه جمار صقع (ككسيف).

وهو: (الشيد الصوت والنهيتي)

(و) قال ابن عباد: الصقع:

(المتوقع الصعبة).

(و) الصقع: (لقلب خويليد بن نفيلة) بن عمرو بن كلااب.

وقول عمرو بن أحمير الباهلى:

أبي الذي أختب رجل ابن الصقع.

إذ كانت الحيت كيلعباء العنق.

ولم يكن يرده الخنس الحمق.

يريد يزيد بن عمرو بن خويلد المذكور، كما في العبابة. وقال ابن بري: هو ليودم بن العمود.

وكان العمود يزود من الصعبي، فأعوجه.

(1) سورة السناء ، الآية 153.  
(2) اللسان.  
(3) لنظر الحدث في النهاية واللسان.  
(4) أدى أخوي الصعبة، أم لا فوق مشارق الأندورج، فلا أدى صقع فيصل - يعني موسى.  
(5) جوزي بصعوبة الطور.
فذهب عقله فلذلك قال دجاجة بن عيفر (3)
وإنك من هجاء بني تبيس
قرمزك الغرام إلى الغرام
وهم تركوك أسلاص من حباري
رأت صفرا وأشرة من نعام
وهم ضربووك أم الرأس حتى
بدت أم الدماغ من العظام
قال وقيس تذفع هذا (أو لأنه
انتحاطاما فكتاك ريح جلوره) هذا
نص ابن دريد نفعا عن قيس وقال
أبو سعيد السيراق: كان يطميم الناس
في الجذب بتهامة فهبطت الريح،
فهالت الثراب في قصاعها، فحلنها
وسبيها، فأرسل الله تعالى عليها
صاعقة فقتله، قال السيراق واسمه
خوينيد وفيه يقول القائل:
فإن خوينيدا تابى عليه
فقيل الريح في البلد النهائي (2)
(1) في طبوخ الناحية عززه والثبيت من الجلية (77)
(2) العباس أو المغيره (88) ونسب في هازها إلى أرس
ابن عفان الهجري، وهو في قصيدة لأبي لسنين
الفضائل (88)
(3) السان.
(4) الصقع أيضا: لقب (فارس
ليبي كباب) نقله ابن دريد. قلت:
وهو خوينيد الذي تقدم ذكره فإنه
من بني كباب (وينقال فيه) أيضا:
(الصقع كابلي) أي بكسنين، قال
سيبيدي: قالوا فلان ابن الصقع،
والصقع: صفة تقع على كل من أصابه
الصقع ولكنه غلب عليه حتى صار
بمغزاة زيد وعزو علما كالنجم
والنيبة) إليه (صقع، مرحة)
على القياس كتمير وتمري (وصقع)
كريمي على غير قياس لأنهم يقولون
في قبل الإضافات صقع على مابطر
في هذا التحول، مما ثانيه حروف من
حرف الحلف في الاسم، والفعل والصفة
واختلف في سبب لقبه، فقال ابن
درير (1) لقب بذلك (لا أتباع
أصابوا رأسه بضربة) فانتوه (فكان
إذا سبيع سبأنا) شهدنا (صقع
(1) يمني كله صار علما على الاقبلية
(2) لفظ ابن دريد في الجلية 77/4 لأن بني
تميم ضربوه على رأسه وأنشأه فكان يصق
إذا سبيع الصوت الشديد، وبذبة عقله
والمنظر الاشتغل: 297.
(و) صعِّق (كَفَّرُ: عِلْ) بل هو مأمون
بِجَنْبِ السَّرِّدَة، كما في العباب.

وَمَا يُسَتَّدِرُكَ علیهِ:
صَعِّقَ الرجل، كفَّرَ، صَعِّقَ،
وَصَعِّقَ، وَصَعِّقَ، فَهُوَ صَعِّقَ: مَات.

وأصحابه الصاغفة: أصحابه
صَعِّقَ الرجل كُنَّى: غَيْبٍ علیه.

والمصعوق: المعشِي عليه، أو الذي
يُمْوت فِجْهَا، ومنه حديث الحسن:
«يَثْنَىُ الصَّعِّقَ عَلیهِ، وَالصَّعِّقَ أَصْلُهُ فِي الغَشَّ
فِي صَوْئُتَ شَهِیدٍ يُعْسَمُهُ، وَرُبا مات
منحه، ثم استعمل في الموت كثيرا.

وصاحب المرة الواحدة منه.

وقوله تعالى: فوَخَر مَوْسِمٍ صَعِّقًا: (1)
قيل: مغشياً عليه، وقيل: مَّنْتَأ، ولكن
قوله: فَلَمَّا أَفِقَ (1) دَلَّيْلٌ علی الغشي.

(1) سورة الأعراف، الآية 143.
(2) سورة الطور ، الآية 42.
لا يُدْخِلُ الْآنَسَ لَهُمْ صُفْقَاً. (1)

(صُفْقَتْ) (الْمُعْطَضِ) (صُفْقَتْ) (صُفْقَتْ) (صُفْقَتْ)
في أعلاه، وهو فوق الحضيض، (أو صُفْقَتْ) (أو ناجيَّة) كما في الصحاح، والجمع: صُفْقَتْ. وأنْهَدَ الْجُوَّرِيُّ للشاعر:

وَمَا نُظَفِّهَةُ في رأس نيسق تَتَمَتَّعُ بَعُونَةَ مِنْ صَعْبِ حَمْسَهَا صُفْقَتْها. (2)

(صُفْقَتْ العُنْقِ: جَانِيَّة) (ناجيَّة) (صُفْقَتْ) (من الفَرْسِ: خَلَّاء)

(صُفْقَتْ) (مَا أَصْفَرْ يُخْرِجُ مِن أَديم جَبَيد صَبًّا عَلَيْهِ مَاءٍ، وَيُحِركُ وَقِفْهُ بَعْضَةً لَطِيفَةٍ، وَذَلِكَ أَنْ قُولَهُ: يُحِركُ يَحْتَلُّ أَنْ ذَلِكَ الْمَساَءِ بَعْدِ ما يُصَبُّ فِي الأَديم يُحِركُ، فَيَخْرِجُ حُمْرًا، وهو أَوْلَى مَا يُصَبُّ، وَيَحْمِلُ أَنْ أَرَادَ بِهِ الصُفْقَةَ بِالْحُمْرِكَةِ، وَمِن ذَلِكَ قوْلُهُ: وَرَذَّنا مَا اَنْتَ كَانَ صُفْقَتْ، قَالَ أَبُو بْرَزٍ: وَشَاهِدَهُ قُولُ أَبِي مُحْمَّدٍ الفَقِيْشِيُّ. (3)

(1) في مطوعات الناحية، والصرف، والمثير من الكتاب.
(2) في القاموس، والصرف والرَّاء.
(3) في القاموس، والصرف والرَّاء.
من صفقة الكف على الأيدي، وهو التصقيق، وتذهبه إلى التكبير.

(و) صفقة (الطيب بجنابه): إذا ضربتهما وفي اللسان: ضرب بهما (كسف) تصفيقاً.

(و) صفقة (الباب): يصفقه صفقة: ردته، أو أغلقه، كاصفقه مثل: بلغه وأبليته. وأنشد الجوهري لغدي بن يزيد:

متكيناً تصفق أبوابه بسُمي عليه العبد بالكوب (1).

الأخرى عن أبي تراب، رواه عن بعض الأعراب، قال: أصفقته الباب، وأصفقه بمعنى أغلقتته. وقال غيره: هي الإجابة دون الإغلاق. وقائل الآصفق: صفقت الباب صفقة، ولم يذكر أصدقائه، وكذلك صفقاته بالسنين، عن الضر، وقد تقدم. وقال الصاغاني: ويروى في قوله علماً:

تقرع أبوابه قال: وَهِيَ أَكْثَرُ.

1) ديوانه 47 بروية، تقرع أبوابه، وكتب رمته أنه في بابه نصروف أبوابه، وفي البكري، تصفق أبوابه، واللسان والصحاح، والباب.

عَيْنَ بِحَسَنَ مِاء الْبَدْنَ السَّرِيٍّ.

(و) نصفة البيع الصفقة المصفقة (1).

وأناشده أبو عمرو: نصفة الأداوى (2) أي: كان عرفها الصفقة، والمسرى: المضضوح.

(أو) الصفقة: ريح الدباغ، وطعنة، قاله أبو حنيفة.

(و) الصفقة (بالكسر): مضراع الباب، وما صفقان، وبفال: باب داره الصفقة واحد: إذا لم يكن مضراعين.

(وصفقه ليده، يصفقه) صفقة.

(وصفقه بالبيعة) والبيع.

(وصفقه على يده صفقة) وصفقة.

(إذا ضرب بيده على يده، وذلك عند وجوب البيع، والاسم) منها: (الصفقة) بالفتح.

(الصفقة، كرمجى)، حكاه سيبويه. قال السيرافي: يجوز أن يكون

(3 هـ، والمجهزة في 3/182، وبرز في (278/469)ز، وهو يوجد في ديوانه.

(و) بهذه الرواية ورد في السكان.
في الصحاflow: صفق (عينه) 
أي: رذها و غمضاها. 
قال: (و) صفق (العود) صفقا.
إذا (حارك أوناره) فاصطفقا.
(و) صفق (الرجل) صفقا.
(ذهب).
(و) صفق (الريج الأسجارات) صفقا: خزتها و حراكنها فاصطفقا.
نقله الجوهري.
(و) صفق (القذاح) صفقا: ملأها.
قاله الفراعة (كأصفمحاه) قاله اللحباشي.
(و) قال ابن دريد: صفقا (علينا صافقة) من النايس: أي (تزل بناء جمعة).
قال: (و) صفق (الناقة).
(1) في مطبوع الناج دو و المبتي من القاموس.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة. يرجى استخدام نص واضح أو نقل النص إلى نص نمطي يمكنني قراءته بشكل مثالي.
وقبل: صفاقة البطن: الجلد
الباطنة التي تلي السواد سواد البطن،
وهو حيث ينقب البيطار من الدابة،
قال زهير:
أمين شفاه لم يحترض صفاقه
بinnenية ولم يقطع أبا جلة (1)
و(أو) الصفاقة: (ماتين الجلد)
والمضرن). ومرارة البطن صفاقة
أجمع ماتحت الجلد منه إلى سواد
البطن، قاله ابن شميل. قال: ومرارة
البطن: كل مالم ينحى عليه عظم
(أو جلد البطن كله) صفاقة.
وفي حديث عمر رضي الله عنه:
«أنه سلم عن أمرأة أخذت بابشيز
زوجها، فخرجت الجلد ولم يحترض
الصفاقة، فقصته بابشيز تلبت الدين».
قال ابن الأثير: هي جلد رقيق تحت
الجدل الأعلى وفوق اللحم، وأنشد:
أبو عمر لبشر بن أبي خازم:
(1) في المطبوع التاج والنسان، أمين صفاة،
وتتّصحح من شرح داوده للطبب 119
وقدّر نبّه: "ديثة أمين لا يخفف
من قيل له".

قوله: هذه المواضع من كتّب
ترس، وهذا الفرس شديد الصفاقة.
(1) زيادة من السامان للإيضاح.
(2) الفاتح في النباس والملحم، وما في البين وبشر
الجديد 24، وفي مطبوع التاج "الجنب المثقب".

20
صفر

مُذكَّرةً كَانَ الرَّجُلُ مِنْهَا
على ذَي عَانِةٍ وافِضِ الصُفَاقِ (1)
وجَمِعُ الصُفَاقِ: صَفَقٌ، لَا يَكَسِّرُ
على غَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ زَهْرِيٌّ:
حتى يَبْتَوِبُ بِهَا عَوجًا مُعَطَّلًا
تَسْكُوُ الدَّوَابِرَ والآنسَةَ والصَفَاقَ (2)
(الصُفَاقِ والصُفَاقِ: الحَوَادِث)
وصَوْارِفُ الجُزَابِ، جَمِعُ صَفِيقَةٌ،
أو صَافِقة. قَالَ أَبُو الرَّبَعِ التَّعلُيُّ:
قَفْتِي نَخْرِيْنَا أَو تَعَايِنَ تَحْيَاةً
لَنَا أَوَّتَيْنَا قَبْلٌ إِلَى الصَّفايَةٍ (3)
وقَالَ أَبُو ذَرُّي بِبِي:
أَخْ لَكَ مَأْوَى السَّجَابِضَ خَضْرَمَ
إِذَا صَفَقَتِهِمْ فِي الخَوْبِ الصَّفايَةٍ (4)
وقَالَ كَفَّارٌ:
وَأَنْتَ لَمْ تَصَدِّرِي أَمْ عَمَّرُو لَو أَنَّا
تَنَاكِلٌ أَو تَدْنَىَ نُوْلَي الصَّفَاقِ (5)

(1) الديوان / 260 مواءةً: وكأنها اشتققت
قرَّة حساباً... و في مطوع الناح واللغة
(2) تعود تصفية، ولمبات من الديوان واللغة
(3) وعرا، وفيهما بعمر تزارعه... 444.
(4) الديوان / 192 واللغة.
(5) شرح الديوان 50 واللغة.
(6) القلم
(7) شرح أشعار الفتحي 158 واللغة، والكلمة
(8) صحف، و في الكلمة واللعب:
(9) شرح الديوان 138 واللغة.
(10) وأهلي ه، بدل : وأهلي ه.
قال ابن بري: وهذا البيت في آخر كتاب (1) مسلم - من باب الإذاعة - بنصب زال، وهو غلط لأن القصيدة محفوظة الزوا.

(و) التصريف: (تخويل الشراب من إناه إلى إناه)، ونص الأصمعي من ذن إلى ذن (مزوجاً ليصفق). قال الأعمي يمدح المحقق: له ورقة كم رأسه ومصاب ومسك وريحان وراح تصفق (1), وقال حسان:

(و) التصريف: (ع) صفق بعده، وصفح، قال الأصمعي،

(1) كتاب سيبويه (419/2) قال سيبويه:

(2) قالت سيبويه: لا أعرف يصفح غير ليصفح

(3) الفضل في الصحيح من مصري.

(4) الأثر في الصحيح من مصري.

(5) لا أعرف تصفح.

(6) الأثر في الصحيح من مصري.

(2) البراء في مصري.

(3) القرآن 80 واللسان.

22
رأيت بني آدم أحرصهم أسقفوا عليّنا وقالوا إننا نحن أكثر
ومنه خليست عاشية رضي الله عنها:
وأصفقت له قسمًا مكة: أي:
اجتمعت إليه. وقال ابن الطرية:
أي: أئمهم أحا صارورة أصفقت العيدا
عليه وقلت في الصديق أواصرة: (3)
و أصفقت (يديا بنها) فإذا:
صادفته ووافقته، قال النبي بن
وأتته - رضي الله عنه - يصف جزراً:
حتى إذا قام النصيب وأصفقت
بذه صلبهة ضرعها وحوارها: (4)
و يقال في القرى: أصفق:
(القوم): أي (يجاههم بين الطعام بما
يشيعه) نقله الصاغاني.
و الصفاون، كشبر: الصغير:
المكرمة ج: صفاق، وصفق
بضمين.

(1) شرح البيان 413 واللسان.
(2) هو واحد بحروفه وبما في اللسان.
(3) شر ابن الطريقة 32 واللسان، والصحاب، والباب.
(4) اللسان، والصحاب، والباب، والأئمة.
لا يمكنني قراءة النص العربي بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفح</th>
<th>الصفح باللغة: التصويت</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>وأصفحُ لِأَني بُيَدٍ وَقُدُرٍ.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وانصرفَ الْضَّبْعُ: ضَرْبَتُهَ الْرَّيْحُ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فقُسَّسٍ.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>والصفقة: الإنسان على النهُوا.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وانصرفَ الْقُوُومُ: أَمَسَحَّوْا، وَمَنْهُ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حَدِيثُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فَالْصُفْقَةُ لَهُ نِسَوانٌ مَكَّةٌ كَمَا قَ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>رَوَاهُ، فَهُوَ: مع قولٍ: اِنْصَرَفْ - ضَبْعٌ.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وأصفحنا الحوض: جَمَعْنا فيه الماء.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وانصرفنا علینا يَمينا وشمالاً:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أُفْلِوْا.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وقدَحصول مصرفٍ، كَمَعْطَمٍ: مَلَائِكٍ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عن الفَسَأْرِ.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) هذه رواية، والرواية المشهورة: نزُعَ 
(2) الإصطفاقي، وهي الجَرَزة، وسائِل: 
(3) بهاء الرواية في (صرف). |
(4) في هامش مطبوع الناف: قوله: (والصفقة: 
(5) الجمع. عَابِرَةُ الْقُوُومُ: الحجاب 
(6) الممنشة من الجبال. وانصرف: لجمع 1ه 
(7) ومنها علم ماء كلام الشارح من إِبِسَامَ 
(8) خلاف المراد: 1ه. |

وفِ حَجِيْثَ أَنْ هُرِيْرَةَ: (إذا) 
اصطفاقي الآفاق بالبَيْضَانِ: الْضَّبْعُ 
والنَّشَرُ ضَوْعُهُ. |

(1) زيادة من اللسان والتهيأ، والنص فيها: بسًا |
(2) يُجَنِّبِ السباق.
قال: وِيَقُولُ: مَازَالَوا يَصِفُّونَ نَفْسَهُمَا،
أَي: يَقَلُّونَ نَاوَذُو مَالُكُمُ.
وَالمَصِفُّ، كَقَدْ عَلَيْهِ السَّلْطَةُ.
وَالنَّاسُ يَصِفُونَ عَلَى الْمِتْ، مِنَ الْمَصِفُّ.
وَيَقُولُ: لَكَ عَذْرُ وَدَّ مُصِفَّ قَوْمٍ.
وَتَنْصَحُ مَوْعِظَةً، وَهُوَ نَجْزٌ.
وَقَولُ أَبِي ذُوَّيْبَ يَصِفَ قَوْمًا:
لَهَا يَتَنِّيْبُ هِمَا قَرِينُ
يُرِدُّ يَرِاحُ عَاصِبَةً صَفَقٍ (1)
أَي: رَاجِعَةً.
[صَقَّ قَ] قَ (صَقَّ الْحِمْيَاءَ يَصِفَةً) مِن حَدَّةً
ضَرْبٍ، أُمِهَةُ الْجَوْمِ وَصَاحِبٌ
اللُّسَانَ، وَنَقَلَ الصَّاغَاتِ عَنَ الْخَازِرَنَجِيَّ.
- فِي تَكْيِلَةِ الْعَيْنَ – قَالَ: أَي (صَرَّ)
بَعْضٌ صَوْتٌ.

(1) شَرِّعُ أُمَامُ الْمَهْدِيَّينَ ١٨٢ وَقِلَّهُ:
وَيَكْتُرُ كَلِمَا مَسَّتُ أصِبَاتٌ
تَرِكُهَا تَتَنَّى ذِي الْفَرْطِ العَذَاً.
يَعْيُنُ بِالْبَيْظِ الْفِوْضِ أُولِ عَيْنِيَّ عَنْهَا.

وَقَالَ بْنُ عَبْدُ: الصَّفَاقُ، الرَّكَابُ
الجَالِيَةُ، والدَّاهِيَةُ.

وَقَالَ ابنٌ عَبْدُ: الصَّفَاقِ: الرَّكَابُ.
الجَالِيَةُ، والدَّاهِيَةُ.

(1) المَهْدِيَّينَ.
(2) المَهْدِيَّينَ.
قال: (و) سُلُق فلانٌ (بني فلان): إذا (أوقع بهم وقعته منكرة) وأنشد لبيب رضي الله عنه:

ecessarily in مُراد صلقة
و cider أَحْكَمُهُم بةلالال(1)

وقد صلَق يَصِلَق من حَدّ ضَرَب.

(و) صلقة (الشمَّس فلانًا: أصابته بحرها) وفي بعض النسخ: بحره وهو غلط.

(و) خطيب يُصِلَق، ومضلاق، وصلق) كثير ويحراب وشداد أَي: بليلي(1). واقتصر ابن دريت على الأول

(و) الصليفة (كسفينة: اللحم المنشوئ المنصق) صلايق عن ابن دريت.

ثم إنه هكذا في سائر النسخ ومثله في الباب. والذي في نسخ الجمهرة:
المستوى النضيج. وقال أبو عمرو:

(1) الديوان 183 والنساء، والصحاب وال://الباب والجمهور 20/3 والثاني

113 والباب.
السَّلَامُ - بالسَّنَر - هي الحُمَّالُ
الكُشُبَةُ، من سَلَقَتُ السَّنَةُ إذا
ضُبِتْها، وقد تُقَدَّمُ
و. الصَّليِّق (كَماُب: د) كَان
(بِوْلِيْنا) بالـلِّجْيَةُ منها فَحُرهَ
(و) الصَّليِّق (الْأَلْمَس) قال ابن

لَعْبُوُمُّهم فيـالك من أَيـٍّـم
ذَهِينَ غَرِيْرَيْذ نَغْلِصَّليِّقِي
(والصَّليِّق، مَحْرَكَةُ القَاعُ
الصَّقَصَصِي، لَعْقِي السَّين، نَقُلََةُ السَّويِّرِي.

(ج: أُسْلَاق) وَ(جَح) جَمْعُ النَّجَم
(Aصلِّق). قال الشَّمَاح بِيَصَى إِبْلًا:
إِنْ نَمْسٍ في غَرِيْرُةٍ صَلَعُ جَمَاجَتهُ
من الأَصْلِّق عَدِيَاً الشَّوْكِ مَجْرُودٌ
(و فِي نَسْخَةٍ: أَصْلِّقِي، وَيُرَوَى
بالسِّنَر.

(1) في سِرْر ابن هِرْمَةٍ: ١٦٠، أَبْيَاتٍ مِن البَحْرَاءَ الوَرْعَى
ليس فيها هذا البيت، وهو في الإلْبَاءَ وَقِيلَهُ:
بيَّ خَمْسَةٌ (أي مِثْلُهُ) هَمْـّـًا
فمَكْهَحُ السَّبَقُون هَـّـوَيْنَ المَـشْـوَقِ
(2) في سٌمٍّهٍ: ١٧٢، وَقِيلُ: مِن الأَصْلِّقِي، وَتَقُدُّمُهُ (سِلْقِ)
وعْجَرَهُ في الفَالِسَ.

٢٨
| الصلاة | قال: وقد نقم في صغر
| الاطلاق فينه، وأنه نسب بعض إلى
| العالياً. وكان المصنف لأحظه هذَا
| فلم يذكره مع أن الصاغاني والجوهر
| قد ذكراه هنا، وكفى بهما قذوة.

| والصلاة، ومعدودا: صرب من الطير.
| والصلاة، كجغر: الشديد عن
| الليماني. قال: واليمي فيه رائدة.
| جمعه صلائم، وصلايمة. قال: طرفة.
| جمادها بها البسيس يرحس مغرها
| بنات المخلص والصلاة الحمراء.

| وقال غيره: هو الشديد الصراخ.
| وقال الليماني: والصلاة أيضاً.
| السيد، ومية زائدة أيضاً.

| [ص م ق] |

| (الصمحة، محركه): أهلله الليث
| والجوهرية، وقيل ابن عباد: هو
| (الدين الذي) قد (ذهب طعمه)
| وكذلك الصقرة.

---

(1) سورة الأحزاب، الآية 19.
(2) في هامش مطبوع التاج قوله: ومنه قوله

| تعالي: في صغركم بالسنة جدادة
| قال الفراء: جائز في العبيرة صلكم،
| والقراءة سنة.

| والصلاة: الصدة في الحرب.
| وصلقت الحبل: إذا غارت
| بصدتها.

| وصلقت الحوت في الماء: إذا ذهب
| وجاء.

| والصلاة: الجيزة الرقيقة، جمعه
| الصلاة، تقلله الجوهر، وهو قول
| أبي عمرو، وأنشد لجبرير:
| تكلفي ميضة آلل زيد
| ومن لي بالصلاة والصنا.

| وقال بعضهم: هي الصرايق بالراء.

---

(3) في هامش مطبوع التاج: قوله: إذاغارت
| بصدت، الذي في اللسان: إذا صدت
| بواذتها.

(4) ديوانه ٤٥ والسان والعاب ومعه بعده، والأساس.

(5) الجمهورية (١٢٩٩/١٤٨١)
ذكره في آخر ترکب صدق هكذا (1) بالصاد ، عن ابن السکیت ، وهو الجواب. (2) والضادقا بالزراي ، وقد تقدم للمصنف. (3) وللساندوق بالسین ، نقله الأزهری لغات قال يعقوب : ( ج : صناديق) وقال الفراهم : سنابيق ، وقد تقدم. 

ومما يستدرك عليه :

الصنايقیة : من يعم الصنايق ، نسبوا هكذا كالانضامیة. 
والصنايقیة : محلة بمصر.

[ص ن ق]
( الصنوق ، بضم تین ) أهل الوجاهری. وقال ابن الأعرابی : أي 

وقد كتب في ذلك من قصة البليس ، ذكره أيضا في آخر (منصة). 

(3) ومسا يستدرك عليه أيضا : الصنوقیة : نسبة إلى الصنوق وعمله ، والمشهور بها : أبو البلاس أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاقاتيابوری الصنوق ، وسمع أبا يکربان خزيمة ، وأبا البلاس السراج وغيرهما ، وروى عنه الحاكم أبا عبد الله وهو غيره ، وكان صدوقة لقمة ، مات سنة 380 ، كذا في اللباب 248/2. (ص ن د ق)

( الصنوق ، بالضم ، وقد يفتح ) أهملة الصنایقیة ، وأمًا الجوهری فقد
(الاصنف) كما في التهذيب. قال
شيخنا: لعله أراد أبوالإيل، كأنه
جَمَعَ يَسِينَ بِالكَمْرِ.

(و) قال ابن دريد: الصَّنَفُ:
بالتحريك: شِيْدَةٌ ذَقَّرُ الْإِبْنِ.
(و) قال ابن عباد: وَكَأَنَّهُ جَمِعَ صَانِفٍ.
(كَالْمَضْطَرِيقَةِ).

(و) الصَّنَفُ (كَمِنْكَ: الْجَمْلُ
الْبَيْضِ الْصَّوْتِ فِي الْهَدْيِرِ)، نَقْلَهُ
الضَّغَانِيِّ.

قال: (وُصَائِقَانِ) بَكَشْرُ النَّون
الأولى: (ة بِسَرُّ).

(و) قال ابن عباد: (أَصْنَفَ عَلَيهِ).
إذا (أَصْرِرُ).

(و) قال أبو زيد: أَصْنَفَ (في مَالِه).
إِصْنَافًا: إذا (أَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيهِ).

وَمَا يُسْتَدْرَكَ عَلَيهِ:
أَصْنَافُ الْقَرْقَ مَرْدًا: إذا لَِّئِنَ رَيْحَةً.
ورَجُلُ مَصَانِفٍ، كَمِنْكِرب: أَسْرُم
مَاله، وَأَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَيهِ.
وَالْصَّنَفُ، بِالْتَحْرِيْكِ: الْخَلْقُهُ
صوص

(والصوص) : لغة في (الصوص) 

(التلخ) بها عن ابن عباد، وكانت

لغة في توصو، كما سبتي.

[]

(وصوص) ظلمت البلحري، وهو
لغة في (الصوص) بالسنين. (وقدՃاق
الابة يصوصوا) صوصا: مثل ساقها

(صوص) (بالضم: الصوص)

(وصوص) : في الأدب عاما، أورده البلحري في
ص لق: على أن الهاء زائدة، وزنه فهمه: (الموجز الصخاب) الشديدة.

(الصوص) قال الراجوز:

(و) النقلة الفراءة عن بني العمار.

(و) الصوص: (ع قريب غيبة
المدينة، وبلاغ: صوصي، كثوف،
وفي شعر كثير صوصواات) وأراد به
هذا الموضوع، وكانه جمعه بالجزاء.

(و) النقلة الفراءة عن
بني العمار، قال ابن سعد: وأورة
ضربا من المضارعة؛ لمكننا القاف.

(الصوص) (الضم: الأساق) في غلطة من المحتسب تكون
في طرف السريعة، والمروية: الخيل الشديد

القسام (الضم: الأساق) وفدها ثلاثة مشاطر.

(1)
هل كل يوم صيحة
فؤدي ناجي كالضلال
(أو النافع، وتكتَّف، وارْتِفاعه).
وهذا هو المعْموم من قولهم: "كل جائِل
في الهواء، لأنه لم يثبت ويتكلَّف
ويَرْتَفع ماجِل في الهواء، فهو شَبيهُ
الضِّرار، وزِيادة من غير فائدة.
وانتهت ذكر الجنَّم، ففي العبد:
جَمعه صيحة، كشيحة وشييع، ونَتْلَه
في اللسان بحُفيفة وحِجْف، وهذا أظهر.
قال رُؤية بِسَحَة الإيل:
يَتَرُك نْرُب البحيرة مجنون الصيحة،
وأنشد ابن بري في صبيح لرُؤية
بِصِنف أَنْتَا وفَلىها.
يَتَرُك نْرُب الأرض مجنون الصيحة.
والمزَـدرًا داذ القِداح، مـصْبُوح الفيلق.
(و) قال الفراء: الصيحة (الصوت).
يُقال: سمَعت صيحة.

- بصَرَة تشمُّ في شيءها.
- نَجِهة الملوث صمِّميَّتها.
- صليبة (1) الصيحة صمِّميَّتها.
- تساير الصمِّميَّة في شيءها (2).
(و) الصمِّميَّة (من الأصوات:
الشنييد)، قال الراجز:
قد نَشِيت رأسي بصوت صمِّميَّة (3).
وَرجل صمِّميَّة الصوت، أي: شَبيهُه، وكِلِّيك الصقر.

(1) الصيحة، بالكسر: الزيار الجائع
في الهواء، قال سلامة بن بنيان:
وادي جدود وقد بوركُت
بصيحة السابل أطمانها (4)
(الصيحة) بالبهاء، وأنشد ابن
الأعرابي وهو لاسمه بن خارجة:
(2) في مطبوع التاج، صُليبة، وأنشد ما ذكر (ششلش).
(3) في كتابن شديد الصيحة،
النام ما دعا الأول، والثاني في الصحاح، والثالث
الأول في الصحاح.
(4) النام والنهج 1986.
(5) النام والصحاح والعباء.

(1)
صِبَقْ

(فصل الصباق) مع القاف

[ ضف ق ]

(ضف) ضففنا، أهلهم الجوهري;
وقال الليث: أى (وضع ذا بطنيه بمرة).
قال: وكذلك ضفف، وقد تقدم، نقله
الأرهم.

[ ضق ق ]

(ضق ضق) أهلهم الجوهري
وصاحب اللسان. وقال ابن الأعرابي:
أى (صوت، كطق) يطق، كما في
المحيط.

[ ضى ق ]

(ضق ضق) ضيق ضيغ، بالكسر
(ويفتح) قال الله تعالى: ولا تكل في
ضيق مما يسكر، وقرأ ابن
كبير (1) في ضيق بالكسر: (وتشبع،
وتنابياء)، وهو: (ضيق اتشبع).
والضيق: ضيق السعة.

(2) مورة التحمل، الآية 127.
(3) في مطلع الناحية أبى كثير، ورد عليه في هاته،
وهو ابن كثير كذا ذكره في (طبق) .

(1) اللسان .
(و) حكى ابن جني: (أخصِّصُه) إضافةً، (وضيّقَةً) تصيّقًا (فهو ضيّقًا، وضيّق) كبيض وبيث (وضيّق) قال تعالى: (فوضيّق به صدرك) (1).

(والضيّق: المَلّك في القلب) عن أبي عمرو، وهو مجّاز، وله فسر قوله تعالى: (لا تكل في ضيّق مَا يعكر) (2).

(ويكسر) ونص على عمرو: الضيّق، بالتخصيص: المَلّك، وهو بالفتح بهذا المعنى أكثر، ففي الثالث الصواب يحرك.

(و) قال الفراء: الضيّق، بالفتح:

(ما ضيق عنه صدرك) فهو فيما لا يُبتعد.

(و) قال غيره: الضيّق:

(باليمامة) قال ابن مُحَيّل:

وأنت الخيَّال وما وافق من أسم من أهل قرن وأهل الضيّق بالحِرَم (3).

(و) قال الفراء: الضيّق، (بالكسر)

يكون فيما يَمْسَع ويضيق، كالدَّار.

1 موردة هود، الآية 12.
2 موردة النحل، الآية 127.
3 مئش المباني (6 دمشق) والباب.
السَّخَّاء، وفي المحيط: الْبَصَابَةُ (دُرْجَةٌ
من خَرَقٍ وَطِيبٍ تُسْتَفْتِسْقُ بِها الْمُرَأَةُ).
وفي الأَسْاسِ: والمرأة تُسْتَفْتِسْقُ
بالآدَةِ.

وَمَا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
الْبَصَابَةُ، بالفَتْحَ: تَبَلَّ ثَانِيَّ الصَّوَابِ
الْمُخْفِفْ، ومنه قول الشاعر:
دُرْنَا وَدَكَّتْ بِكَمْرَةٍ تُحْيِيسَ
لَاضْفِقَةُ الْمَجْرِيَّ ولا مرَادُّ (1)
وُقِد ضَقَعَ عَنَكَ الشَّيّ. يُقَسَالُ:
لا يَسْعِي شَيْئٌ، ويضيق عنك، أي: يَلِ
من وَيْسِعُي وَيَسِيقِ.

وُضَقَعَ بِهِمْ دُرْعَةً، أي: ضَقَعَ
حِيالَهُ وَمَدْحَهُ، والمَعْنَى ضَقَعَ دُرْحَةً
بِهِ، فلما حَوَّل الفِيلَ، خَرَجَ قُوْلُهُ
دُرْعَةً مَّغَضْرَا، والضَّقَعَ: جُمِعُ الضَّقَايِقِ،
ومنه قول زهير:
هِيْكَرْهُهُ البِجَنَةُ الضَّقَايِقُ العَظَمِيّ (2).

(1) القَنَانُ، والضِّيَاءِ.
(2) شَجَرُ الدِّيوان ١٠٠، ومَعْرَضُ.
وَحِيسَةُ نقَصْهُ في كُل مَّرَكُّ.
وَالْحَاتِمُ.

أَرَاد بِضِيَاقِهِ مَابَيْنَ النَّجْمِ والمَدْرَانِ.
(وَ) مَن الْمَجَازِ: سَلْكُوا الضَّقَايِقَ،
وَهُوَ: طَرِيقَ بَينِ الْمَافِخ وَالْمَعْلُوْنِ.
وَقَالَ مُحَمَّدَ بنِ إسْحَاقَ: لَمْ يُنْصَرِفْ رَسُولُ
اللَّهُ صلى الله عليه وسلم من حَتَّى يُرِيدِ
الْمَافِخَ سَلْكُهُ فِي طَرِيقِ يُقَالُ لَهُ:
الضَّقَايِقَ، فَسَالَ عَنِ اسْمِهِ، فَقَبَلَ:
الضَّقَايِقُ، فَقَالَ: بِلِي الْبِسِّرَةِ;
تَفَاعَلَ.

(وَ) الْبَصَابَةُ: (عَ قُرْبَ عَيْنَةٍ).
وَقَالَ عَلَى عَشِرَة فَرايْحٍ، وَقَالَ:
تَكَمِّلَةٌ خَمْسَةٌ فَرَايْحٍ مَّنْهَا.

(وَ) مَن الْمَجَازِ: (ضَوْقَى بِضِيَاقِ).
ضَيِّقَ: إِذَا (بِمَيْل).

(وَ) وَضَقَعَ: إِذَا ضَقَعَ
وَقَالَ: عَلَى مَاوَهُ وَ (دَهْبُ مَالَهُ) وَافْتَقَرَ;
وَهُوَ مَجَازَ أَيْضاً.

(وَ) مَن الْمَجَازِ: (ضَمَيِّقَهُ) فِي كُدْ: إِذَا (عَاصِرَةً) وَلَا يُساَمِحُهُ.
(وَ) والضَّقَايِقُ، كُتُبٍ كُتُبٌ كُدْ: كُتُبٌ فِي سَائِرٍ

٤٨
الضيق

(فصل الطاء) مع القاف

طب ق [6]

(الطبل، محركة: غطاء، كل: شيء)
لأزم عليه، يقال: وضع الطبل على الحب، وهو قناعه (ج: أطباق، وأطية). الآخر غريب لم أجد في أمهات اللغة، وغلظ الصواب: وأطيبه.

(طيبه تطبيقاً): عطاه (فانطباق) وقد يقال: لو كان كذا ما احتاج إلى إعادة قوته: (وطيبه فانطباق) إلا أن يقال: إنه إذا إما أعاد ليعمل أن الأطباق
مطاوع الأطباق والطيبق، والطيبق
مطاوع الأطباق وحده، وفيه تأمل.
ومنه قولهم: لو تطبقت السماء على الأرض مافعت كذا.

(الطبل أيضاً من كل شيء)

وقوله: وطيبه ذات جهام أطباق.

معنى أن بعضه طبق لبعض، أي: مساو له، وجمع لأنه عضي الجنس، وقد

والضيق، محركة: الذك، قال:

وهو بالنفعي بهذا المعني أكثر. وقد ذكره المصنيف.

وجمع المضيق: المضايق.

وضايق به الأرض قال عمر بن الأهمير:

لعمري مضاقت بلاده بأهلها.

ولكن أخلاق الرجال تضيف (1)

وتضايق القوم إذا لم يتوسعوا

في خلق أو مكان.

وتضايق به الأمر، أي: ضائق عليه،

وهو مجاز، وله نفس ضيقة.

وضيق على فلان.

وأمر مضيق.

وقوله تعالى: ولا تضاووهن
لتصفيقها عليهم (2) بتطوي على

تصفيق النفع، وتضيف الصدر.

---

(1) البيت من قصيدته في المصائب (من 27/211) وهو في الباء.
(2) سورة الطلاق، الآية 6.
وقال ابن عرفة: يقال: مسق طبق، وجاء طبق، أي: مسق عالم، وجاء عالم.
(و) الطبق: (وجه الأرض) وهو مجاز.
(و) الطبق: (الذي يؤكد عليه) وفيه، وأيضاً لَمْ يُوْقْعَ عليه القواكية، كما في المفردات.
(و) من المجاز: الطبق: (القرن: سن الزمان) ومنه قول العباس: رضي الله عنه – يدعو النبي صلى الله عليه وسلم:
تنتقل من صالب إلى رجب:
إذا مفعول عالم، بدأ طبق
أي: إذا مفقور، بدأ قرن، وقيل:
للقرن: طبق، لأنهم طبق للأرض، ثم يفسرون، وبياني طبق آخر.

(1) سورة الاتفاق، الآية 19.

(2) اللسان (صلب) والمسباب وبسائر ذوى التمييز 298/2.
دُلَّتْ وَيَقُولَ أَيْ: بُعْدُ كَيْبَ يَمضِيهِمَ مَثَلَ حَيَّةِ قَالَ: أُيُّوبُ أَبُو عُلَيٍّ.

قَالَ أَبُو بَكْرُ مَعْنَاهُ لِتَرْكِبَ السَّمَاءِ حَالًا بَعدَ حَالٍ، لَّا نَكُونُ قَدْ كَانَتْ فِي حَالٍ كَالْمَهِيَّةِ ثُمَّ كَالْقُرْبَانَ الَّذِي وَقَدْ وُقِعَ فِي ثُقُبٍ حِينَ تَرْكِبُ السَّمَاء.

قَالَ الصَّاغِنَانِي: وَإِنَّمَا كَانَ لِلْحَالِ رَيْبٌ طَبِيقًا؛ لَانَّهَا تُنَامُ القُلُوبُ أَوْ تَوَارَعُ ذُلْكُ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: مَعْنِيِّ الآيَةِ: أَيْ تُرْفَعُ مَنْ زَيَلًا عَنْ مَنْزِلٍ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَحَوالِ الْإِنسَانِ مِنْ تَرْكِيبِهِ فِي أَحَوالِ شَيْئٍ فِي الْجَنَّةِ، ضَعُوَّاهُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: {وَلَوْ صَبَرْتُمْ تَمِيدًا} (4)

وَأَحَوالٍ شَيْئٍ فِي الْآخِرَةِ مِنْ النَّشُورِ والْبِعْثِ، وَالْحَسَابِ، وَجُوَازِ الصَّرَاطِ إِلَى جَنَّةِ المَسْتَقْرِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَنَقُلَ شَيْخُنَا عَنِ ابْنِ أَبِي الحَلِيدِ فِي شَرْحِ نَهَجِ الْبَلَاغَةِ مَانْصُهُ: الطِّبْقُ:
وقرأ عُمَرٌ رَنَّى الله عنه: "أَلْيَرَكْبِنَّ
بالبياء وفتح الباء" وفيه وَجَهَان: 
أَحْدَهُمَا: أن يكون المُرَادُ به النَّبِي
صلاً الله عليه وسلم بِفَلْسَةِ الإخبار عنه.
والثاني: أن يكون الصَّيِّبَر راَجِعًا
على لَفْسِ قولِه تَعَالَى: "فَوَأَمَّا مِنْ أَوْتِي
كِتَابَهُ وَرَأَى شَهَرِهَا" (١) إلى قوله:
"بِصِيْرًا" على الإفراز. كذلك ليَرَكْبِنَّ
السَّمَاء طَبْقًا عَن طَبْقٍ. بعِى هَذَا
المذكوراً، ليَكُنِ اللَّفْسُ واحِدًا وَرَأْيِه
الجَمْع.

وقال الزُّجَاجُ على قراءة أَهْلِ المَدِينَة:
"لِرَكْبِنَّ طَبْقًا" يَعْنِي النَّاس عَامَّة،
وَالصَّيِّبَر الشَّدة، والمَجْعِل آتِباقاً. وَمِنْهِ
حَدِيثُ عُمرو بن العاص: "إِنَّى كُنتُ
على أَطْبَاقِ ثَلاَثٍ" أَيْ: أَحْوَال.

(و) الطَّبْقُ: (عَظْمَ رَقِيقٌ يَقِيِّسُ
فَيْنَإْنَ مَرَّةً، فَيَقِيِّسُ) قَالَ الشَّاعِرُ:
أَلَا ذَهِبَ الَّذَيْجَاعُ فَلَا خَيْدُمَا
وَأُبْدِي السَّيْفَ عِن طَبْقِ سَحَاةٍ (٢)

(١) سورة الإشقاق، الآية ١٠.
(٢) الذاق والنبتاء.

٥٢
لا يمكنني قراءة النص العربي في الصورة.

(أو هم قوم كأحالهم وعاء أدهم فتغانت، فجعلوا له طبيقة، فوافقته) فقيل ذلك، قاله الأصمعي، ونقله أبو عبيد هكذا، وقرسه.

54
فقيل لهما ذلك، لأن كل واحد منهما قيل له ذلك لم يا وافق شكله ونظره.

(و طباق بين قميصين: ليس أحدهما فوق الآخر) (1) وكذلك صافق بينهما، وطارق.


(وطبق من الشيء تطبيقاً: عم) (3).

(1) في القاموس، على الآخر.
(2) سورة نوح، الآية 15.
(3) المباد.
وقال تعالى شَرَأٌ:

كَانُوا يُحْصِنُوا حَسَنَاءٍ قِوَامًا،
أو أمًّا خُيْفُ بِذِي شَثٍّ وَطَباًقٍ؟

وَفِي حَدِيثٍ مَحْمَدٍ بِنَ الْحَتَّائِيَةٍ
رَحْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ – وَذَكَرَ رَجُلٌ بِيَلِيَةٍ
الأَمَرَ بِعَدُوَّةُ السُّفَيَانِي، قَالَ: «حَمُّشُ
الْدِرَائِينَ وَالْهَيْلِيَينَ، مَصْفَحُ الْرَّاسِ،
غَيْرُ الْعَيْبِينَ، يُكْنِبُ بَينَ شَثٍّ وَطَباًقٍ»
وَهُمَا شُجُرَانٌ مَعْرُوفُانٌ بِعَدُوَّةٍ (جَبَالٍ
مَكَّةُ). أَرَاهُ اَلْمَقَانِي أو مَخْرُوجُهُ يُكْنِبُ
بِالْحَحَارِ، (نَافِعُ لِلسَّوْمَ شُرْبًا
وَلِسَوْمَ، وَمِنَ الْجَرْبِ وَالْحِكْاَةِ
وَالْحُكْمَاتِ الْمَيْقَةَ، وَالْمَعْصِ، وَالْيُرْقَانِ
وَسَدْدَ الْكِلَّةِ، شَجَيِّدُ الْإِسْخَانِ).

(و) مِنَ الْمَجَازِ: (جَمَلُ طَبَاقَةٍ)
إِنْطَبَقَ عَلَيْهِ، فَهُوَ (عَاجِزُ عَنِ الْضَّرَابِ).

(وُرْجَلُ طَبَاقَةٍ) مَعْجِمُ، يُنْطِبُ أَيْ;
(يُنْطِبُ عَلَيْهِ الْكَلَّامِ وَيَنْطِبُ) 
وَقَيلُ: هُوَ الَّذِي لَا يَنْطِبُ
(أو) الْطَبَاقَةَ: (تَرْطِبُ ٌ يُنْطِبُ عَلَى

المصلان، والемых واللباب. 56
وقال ابن الأعرابي: جاء فلان متاعباً، وقد نهى عنها.

و قال ابن دريد: الطبيع، بالكرس في بعض اللغات، الدبع، الذي يصاد به، وملته عن ابن الأعرابي.

(و) هو أيضًا: حمل شجرة، بعثيه.

(و) كلما أدرك به شيء فهو طبق.

(و) الطبق: من حبائل الطبري، مثل الفيخاخ كالطبقي كعباب، واجدهما طبقاً، بالكرس، نقله ابن عبيد.

قال: (و) الطبق: الساعة من النهار، كالطبقة، بالكرس: يقال: أقمت عنه طبقاً من النهار، وطبقته.


وقد ينصح: (الآخر الكبير) فاربي معرّب، تائيه (كالتابع)، وهذه عن الفراء.

(و) قال نقله: الطابق والطابق، العضو، من أعضاء الإنسان، كالثدي، والرجل، ونحوهما. في الحديث على رضي الله عنه: إنما أمر في السارق بقطع طبيقه، أي: يده. وفي الحديث: عمران بن حسين رضي الله عنه: أن غلامًا له أتى فقال: لن تقرّن عليه لأقطع منه طابيقًا، يريدُ عرضًا.

(أو) الطابق: يصف الشاة أو يقدّر ماياكل منه النبان أو ثلاثة، ومنه الحديث: فخربَت خبرًا، وشيّدت طابقًا من شاة.

(و) الطابق: بفتح الباء: (ظرف) من حبيب، أو نحاس (يَطْبِخُ فيه). فارسي: (مَعَرِب ناهبه: ج: طوابق، وَطَابِقٍ).

قال سيبئي: أما الليتين قالوا طابيق. فإذنما جعلوه تكبير فاعلان، وإن لم يكن في كلامهم، كما قالوا ملاحج.

(والعمة الطابقية: هي الاقطاع).
و قال ابن عباد: طبقة بالكسر (وطبقه بالكسر) كأمير، أي: مليًا) عن ابن عباد.

و قال ابن الأعرابي: يُقال:

هذا الشيء، بالكسر، والتحرك، وبياته، ككتاب وأمير، أي: مطيق (و كذلك وفقه وواقفه، وطيقه ومطيقه، وقالبه وقاليبه، كل ذلك بمعنى واحد، كما في التوادر.

و يقال: (ما أطيق) لكذا، أي: (ما أحدثه) عن ابن عباد.

قال: (و يقولون: طبيق يفعل).

كذا، (كفرح): في معي (طبيق).

ومن المجاز: طبقة (بَدَه طبيقا) بالفضح (وحرك) فهو من جدة نصير وفرح (فهى طبيقة) كفرحه.

إذا (نَزِقت بالجنب) ولا تنبسط

و أطبقه (طبقة) JAVA: (عَظَاه) وجعله مطبيقا عليه، فانطبقه، وهذا قد تقدم له في أول التركيب، فهو تكرار (ومنه الجنون المطبق) كمحيي.
(1) རི་ སྐད་ བྱིན་ རེ་ རེ་ སྐད་ བྱིན་ རེ་ རེ

(2) རི་ སྐད་ བྱིན་ རེ་ རེ་ སྐད་ བྱིན་ རེ

(3) རི་ སྐད་ བྱིན་ རེ་ རེ་ སྐད་ བྱིན་ རེ

(4) རི་ སྐད་ བྱིན་ རེ་ རེ

(5) རི་ སྐད་ བྱིན་ རེ་ རེ
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
<table>
<thead>
<tr>
<th>طبق</th>
<th>طبق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>١٧٦</td>
<td>١٧٦</td>
</tr>
</tbody>
</table>

بالتحريك، أي: على خفٍ واحد.

ويقال: بات يرقص طبق النجوم.

أي: حالها في سميها (١)، وهو مجاز.

والطبعية: الحلال، والجمع الطبقات.

المطبقات: المواهبه والشهداء، عن أبي عمرو. ويقال: للسنة الطيبة.

المطبقة، وهو مجاز. قال الكبیر: وأهل السعادة في المطبقات.

وأهل السكينة في المحققٍ (٢).

ويكون المطباق بمعنى المطبق.

وولدت الغنّة طبقاً [وطبقاً] (٣) إذا نتجت بعضاً بعد بعض. وقال الأموي: إذا ولدت النمن بمصرها بعد بعض قيل: قد ولدت النمر الجبلاء، ولدت طبقاً وطبعاً.

والطبعات: المنازل والمرابث.

الطبيعة من الأرض: شبه المشاورة.

(١) في العباه: وطبق النجوم، قال الراعي:

إذا أمضى بكلاهما، راعيًا،

غماهها جارها طبق النجوم.

(٢) في النسائية، في المطبقات.

وأهل السكينة في المحقق.

(٣) زيادة من المعكم، والنساء، والنسا فيها.

وطبق الأرض، وطلاعها سواه،

معنى نتفها. وفي الحديث: قرینات

الكتبه الحسب، ولعد هذة الأمة، علمهم

عليهم طبق الأرض» كانة يعمُ

الأرض فيكون طبقاً لها. وفي رواية:

«علم عليكم قرینات طبق الأرض»

وق في حديث آخر: «للماة رحمته كل

رحمتها منها كطيبات الأرض» أي: تغشى

الأرض كلها.

و في حديث أشراط الساعة: "نوصال

الطابق وقطع الأرجح «يعني بالأطباق

البعداة والأجناب.

وطابق على الأمر: جامعه ومالها.

وقبل: عاونه.

وطابق المرأة زوجها: إذا وانته.

وطابق على العمل: ماره.

وطابق النساء والمرأة: انقادت

لمربيها.

والطباق بالكبير، والمطباق كمعظم.

شيء يلخص به قشر اللؤلؤ ففيصر منه.

وجاءت الإبل طبقاً واحدًا.
وقال الأصمعي: كل مفصول طبقة، والجتمع أطباق.
والطبق: الدارك من أدارك جمه، أعاذنا الله منها.
وقال ابن الأعرابي: الطبق، بالفتح، الظلم بالباطل.
وقال ابن شمilih: يقال: تحلبوا على فلان طاقة، بالمد، أي: يجمعون كلهم عليها.
وأطباق الرأس: عظامه، يتطابقها مع بعضها واشتباكا إنا.
وقال ابن عباس: يبشر ذات طبقة إذا كانت فيها حروف نادرة.
قال: وكتبها لي طبقة، أي: متواجدة.
والطبق على، يفتح الباء: المغنى عليه.
وطابق لي بحقي: إذا أذعن وأقر.
وهذا جواب يطابق السؤال.
وأطباق الرأي: إذا وضعت الطبقة الأعلى على الأسفل.

[ طراق ]

الطراق: الضرب، هذا هو الأصل.
(أو) الصرب (بالطراقة بالكتَّبي)
للحداد والصصاع يطرق بها، أي:

(1) يحيث عبد بن الأعرابي، في لاهية التي طلبتها باختصار رُبِّوا واستغفر وروء الملك
مستوى الدارس من أهل الحسناء.
وقفوا فوقها فقائش، كألياً، قرب خمُر يُزَينُها التصفيقُ.

ثم كان الميزاج... إلخ.

قالَ الجُوَّهَرِي: ومنه قولُ إبراهيم النحبي: "الوضوء بالطرق أحب إلى من الطين猛地.

وأنشد الصاغاني لُهْيَر بن أبي سليم:

شج السقاء على ناجمها شَبْباً
من ما ليينة لطرفاً ولا زينقاً.

وقد طرقت الإبل الماء، إذا بَلَّت فيه وبرَّت، وهو مجاز، كذَا في الصحاح والأсанس.

وفي المفرادات: طَرَق اللَّدُوَاب الماء
بالرجل حتى تكدَّره، حتى سمع السماة
التِّريق طرفاً.

(و) قالَ الراغب: الطرق في الأصل كالضريب، إلا أنه أخص لأنه وقع

في القاموس، وبُوْنَات.

(1) ديوان عيين بن زهير 78 والسنّة، وبِيَت الثامن في الصحاح.

(2) شرح ديوان زهير 31 والمساهم.

(3) ترهب في القاهِرَة، ولاصرى بَنِيٍّ، والسنّة.
قال الأخْرَجُ: ومن أمثال الصَّرِبِّ لَلذِي يُحْلِطُ فِي كَلَامِهِ، وَيَتَفَنُّ فيْهِ قُولُهُمْ: «الطَّرَقُ وَمَيْسِيًّا»، قال الطَّرَقُ: ضَرَبُ الصَّوْفِ بِالعَصَا، واللَّيْثُ: خَلْطُ الشَّعْرِ بِالصَّوْفِ، وقد تَقَدَّمَ في مَحَلِهِ. وفي حَدِيثٍ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتِ لِيْلَةٍ يَحْرَسٍ، فَرَأَى بَصَبَاحًا فِي بَيْتِ، فَدَلَّا مِنْهُ، إِذَا عَجَّّرَ تَطْرُقٍ شَعْرًا تَنْطُزَّهُ.»

وقد استَطَوْرَتْهُ آنَا: طَبَبْتُ مِنْهُ الطَّرَقَ بِالحَصْيِ، وَأَنَّ يَنْتَظِرُ لَكَ فِيهِ، وَأَنَشَدَ ابْنُ الأَمْرَاءِ: 

٨٠ حَطَّ بَيْدُ المُنْتَطَرِقَ الْمَسْتُوّلِ

٩٠ (و) الطَّرَقُ (تَنْتُفُ الصَّوْفِ) أو الشَّعْرِ (أو ضَرِبُهُ بِالقَصْبِيْبِ) يَنْتَفِشُ، قال رَؤْبَةٌ:

٧٠ عِلْاَلَ قَدْ أَوْلِمَتْ بِالْتَّرْقِيْشِ

٨٠ أَيِّلَيْ بِإِيْرَا فَاطُرْقُ وَمَيْسِيًّا،

(٤) لَفظ الرايغ في المفردات: "أَنَّهُ ضَرِبْبُ، طَرَقُ الحَدِيدِ، إِلَّهٌ، الدَّانِ.
(٥) دِينَانٌ، وَالْفِلَانِ، والضَّحَاحِ، والنَّبَاءِ، والقَلَاسِ.
الطَّراَقُ: السَّالِكُ لِلضُّرْطِبِ، لَكِنْ خُصَّ فِي التَّعَارِفِ بِالآنية لِيَلَا، فَقَيلَ: طَرَقَ أَهْلُهُ طُرْقاً.

(و) الطَّرَقُ: ضَرْبٌ مِن أَصِبَاوَاتِ العَوْدِ. وَقَالَ الْلَّيْثُ: (كُلُّ صَوْتٍ). زادَ غَيْرُهُ: (أَوْ نَغْمَةً مِن العَوْدِ وَنَحْوَهُ تَرْقَ عَلَى جَانِدَةً). يَقُالُ: تَحْسِيرٌ هَذِهِ البَجَرَةُ (كَذَا) وَكَذَا (طَرَقاً).

(و) الطَّرَقُ أَيْضًا: (مَاءُ الطَّحلِ). قَالَ الأَصِبَّٰعُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَعْنَى طَرَقَ تَحْلِيكَ الْعَامُ، أَيْ: مَاءُ وَضِرْبَاهُ، وَقَبْلَ: أَصْلُ الطَّرَقِ الضَّرَّابِ، سَمَى بِهِ الْعَلَّامَ. قَالَ ابنُ سَيْدَهُ: وَقَد يَسْتَعْنِي لِلرَّجُلِ، كَمَا قَالَ أَبُو السَّمَكِ: حَيْنَ قَالَ لِلْنَّجِي: مَاتِسْقِيَنِي؟ قَالَ: شَرْبُ كَالْأَوْلَسِ، يُظْبِّبُ النَّفْسِ. وَيُكْرِهُ الطَّرَقَ، وَيَبْعَثُ فِي الْقَرْصِ، يُسْهِلُ الْتَقْدِيمَ الْكَلَّامَم، وَقَد يُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ الطَّرَقَ وَضَعَفَا بِالإِنسَانِ، فَلاَ يَكُونُ مُسْتَعِنًا.

(و) مِن الْمَجِازِ الطَّرَقِ: (صَعْفُ الْعَقْلِ) وَالْلَّيْنِ، (وَقَدْ طَرَقَ كَعْنِىَّةً)}

٦٠
(و) الطرّق (الفقه) عن ابن الأعرابي (أي يحيى). وقال الليث:
"فيذرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَدْنَا مَرْضًا عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ عَلَى النَّاسِ، فَتَغْلَبَ الْمَرْضُ "

(و) قَالَ اللَّيْثُ الْطَّرَقُ: (أَي يُحْلِفُ الكَانِيُّ القَطّنُ بِالصُّوْفِ إِذَا تَكَهَّنُ). وقال الأَزْهَرِيُّ: وقد دُكَّرَتِا في تَفْيِيرِ الْطَّرَقِ أَنَّ الْمَرْضَ بالحَضَرَ. (و) الْطَّرَقُ (الْمَلَّةَ) لْغَةُ (طَارِقَة) عَن أَبِي حَيْفَةٍ، وَأَصْطَغِرْتُهَا:

"كَانَتِ لَهَا بَقَاءٌ مَّخَادِعًا. (و) الْطَّرَقُ يَفْتُدُ الْسُّحَفَ الْأَطْفَالُ" (و) الْمَرْأَةُ (الْطَّرَقَةُ) (كَالْطَّرَقَةُ). (و) فِي أَوْلِيَاءِ الْنَّسْحِ، وَالْمَرْأَةُ، وَمَعْلَمًا.

(و) وَقَد اضْطُرَّتِ الْسُّحَفَةُ طَرَقَةٌ أَوُّلِيَاءُ (أَي: مَّرْضٌ أو مَّرْضٌ).

(و) وَقَلَّ يَدُوا الْتَحْصُلِ عَلَى الحَرْبِ:

- نُحْنُ بِنَاتِ طَرَقٍ.
- لَانْضَغَيْنَا لِوُاسَعٍ.
- نَحْيِي عَلَى النَّسْحِ.
- الْمَلَّةُ فِي النَّافُقٍ.

(1) سُورة الطَّرَقَةِ: الآية 1.
وهو التي ( بلغت أن يصرى بها الفحل، وكذا المرأة ) يقال للزوج: كيف طرودك؟ أي: أمارك، ومنه الحديث: "كان يصعب جنبًا من غير طروقة" أي زوجه. وكل امرأة طروقة، زوجها، وكل ناقة طروقة فعليهما، تعت ليا من غير فعل لها. قال ابن سيبد: وأرى ذلك مستعارا للنساء، كما استعار أبو السماك الطرق في الإنسان كما تقدم. وفي حديث الزكاة في قرائن الإبل: "إذا جاءت الإبل كذا فهي حقة طروقة الفحل" المعنى، فيها ناقة جدة يطرى الفحل يملها، أي: يضربها ويعلو يملها في سبئها، وهي مفوعة بمعنى مفولة، أي: مركوبة للفحل. ويقال للقلوس التي تبلغت الضربة وأربت بالفحل، فإن يتجاوزها من الشول: هي طروقته.

(والطريق، كينير): اسم ناقية أو (ببير) والأسبق أنه اسم ببير قال:

"يتبجع جرفا من يناتي الطريق".

والشر(np في المخلوق.

إن تقبلوا نعائكم.

أو تنبهروا نفساقكم.

فرق جبال - إيمً.

أي: تحن بنا نيد، شبهه بالجبم شرفها وعلوها.

قال ابن السكرم مولف الدريان: ما أعرف نجحا يقال له: كوكب الصبح، ولا سبعة من يذكره في غير هذا الموضوع، وثابت ي מתוך الصبح كوكب يرى مصيناً، وثابت لا يُطلق مع كوكب مففي، فإن كان قاله متجوزا في نفظه، أي: أنه في الصيام مثل الكوكب الذي يطلي مع الصبح إذا انقض طلوع كوكب مففي في الصبح، وإلا فلا حقيقة له.

وقبل: كل نجم طارق، لأن طلوعه بالليل، وكل ما ألق لي لا فهو طارق.

(و) من المгаз: طروقة الفحل

أنهاء. يقال: (ناقة طروقة الفحل).

(1) المان، والصام، والكنية، والجمهيرة (271/2)، والأول في المغاميس (248/3).
وهو مجار. قال ابن أحمَر يخاطب:

امرأته:

ولا تُصلي بِمَطْرَقٍ إِذَا مَسَى

سَيْرُ في الفُؤَود أصِيلٌ مُنكينًا (1)

وقال الراَغب: رَجُل مَطْرَقٍ: فِيهُ

لِينٌ وَإِصْرَاعٌ، مِن قَوْلِهِمْ: هُوَ مَطْرَقٌ

أَيُ: أصِبْنَهُ حَادِثة كَفْتَهُ، أو لَأنَّهُ

مَعْرُوفٌ، كَيْفَكَلُهُ: مَعْرُوفٌ (2) أو

مَذْوَخٌ، أو مِن قَوْلِهِمْ: نَاقِةٌ مَطْرَقَةٌ

تَشَبِّهَا بِهَا فِي الْلَّغَةِ.

(و) المَطْرَقَةُ (مِن الكَلا: مَعْرُوفَهُ

المُطَّر بَعْدَ بُنيَّةٍ) كَذَا فِي الْعُجْمِ

التَّرِيَّةِ، والْسَّانِ.

(و) قال النَّسْرُ: (نَعْجَة مَطْرَقَةٍ)

وهي التي (وُسْمَت بِالنَّاسَ) عَلَى وَسْطِ

أَذِيهَا) مِن ظاهِرِهِ. (وَذٌ ذِكْرُ الْطَّرَاقِ،

سَكْيَبا وَهُم طَرَاقٌ وَإِنَّمَا هُوَ خَطٌّ

أَبْيَضُ بَيْنَ كُلِّهَا هُوَ جَادِهٌ. وَقَدْ

طَرَقاها تُطْرَقَة طَرَقًا. وَالْيَسَمُ الْذِّي

(1) الْلَّسَان، وَفِيهِ، وَلا تَحْلِيَ بِمَطْرَقَة;

وَالْصَّحَابِ، وَضَبْطُهُ، وَالْبِلَابُ، وَالأَهْلَاءَ.

(2) فِي مَطْرَق النَّاجِم، مَطْرَق، مَعْرُوف، وَمَعْرُوفِ مِن

الْمَفْرَدِينِ، لِالْبَلَاغِ، وَعَتَة نَفْسٍ.

(1) مَا أُعَانَ أَبُو حَكْمِم

بِقَافِيَةٍ وَلا بِكَرَمِيرِبِّيَةٍ.

89
في موضوع الطرق له حروف صغيرة،
فأما الطبيب فهو ميضم الفراءض.
(والطريق بالكسر: الشحم) هذا هو الأصل.

(و) قد يكمن به عن (القوة) لأنها أكثر ما تكون عنه. ومنه قولهم: مأبه طرقه، أي: قوة. وجمع الطريقي أطراف، قال المسرار المفسر:
وقد بلغن بالطرقي حتى أديب الطريقي وانكفت الشحم.


أمام الحبيش: لا أرى أحدا به طريق فتختلف فيقول: القوة، وقيل: الشحم. وأكثر ما يستعمل في النفي.

وفي حديث ابن الزبير: وليس للمراب إلا الريق والطريق.

(و) الطريق (بالضم): جمع طريق.

(1)cid.
(أو) الطريق : (العامة). يقال:
ما زال ذلك طريقك، أي: دابك.
واشدد شير قول لبيب:
فإن تسهلوا فالسهل حظي وفرتكم.
وإن تحرونوا أركب بهم كل مركب (1).
(و) الطريق : (الطريق).
(و) الطريق : (الطريق إلى البيت).
(و) الطريق : (الطريق عند البيت).
(و) الطريق : (الطريق القيصر).
(و) الطريق : (الطريق في الأشياء المطارة) بعضها على بعض.
(و) الطريق.
(و) الطريق : (الصريع في القوس، أو الطريق إلى فيها)، والأسراب.
والطرائق في القوس شيء واحد. فاأه هؤلاء ليست للتوبيع. (ج: كصرد) مثل:
غرق وغرف.
(و) الطريق، محركه: بين الفريدة.
والجميع أطراق، وهي أنثاوها إذا تخفت وتنبت.
(و) قال الفراء: الطريق: (ضعف في ركبتين البصر). وقال غيره: في الركبة واليد، يكون في الناس والإبل.

(1) رواية في الديوان 118:
من بديها.
لذالح الحمص منه الشمائل.
والشب كرواية في الديوان.
(1) الديوان 20 والفسان، والأسام.
70
(و) الطُّرِقُ: (جمع طرق) مُحرَّكة 
أيضاً (لِجُهَالَة الصَّائِدَاء) ذات الكفَّاء، 
نُقلَّه الجوهُري.
قَالَ (و) الطُّرِقُ: (آثار الأَبَل 
بِعْضٍها فِي إِثْر بَعْضٍ). بَقَالَ: جَاءت 
الأَبَل عَلِى طُرِقَةٍ واحِدَةٍ، وَعَلِى خُفْ 
واحِدٍ، أي: عَلِى أَثْرٍ واحَدٍ، وَرَوَى أَبُو 
حَمَدٍ عَن بَعْضٍ بَنِي كَلابٍ: مُرَتْ 
عَلَى طُرِقَةٍ الأَبَل وَطُرِقَةٍ اُمَّهُ، أي: عَلَى 
أَثْرِهَا.
(و) الأَطرَاقُ: مَارِكَ بِبَعْضِه 
عَلِى بَعْضٍ وَبَعْضٍ، جَمَع طِرِقَ 
بَالْتَحْريِك.
(و) الطُّرِقُ: (مَناصِبُ الَّيْلِ) تُقَبُّ 
في حَجَاجِر الأَرْضِ، وَهَبَ فِضْلٍ وَرْضٍ: 
٥٠ قَوْرَبًا مِن وَاحِفِ بَعْضٍ.
٣٥٤ لِلَّيْدِ إِذ اخْلَقَهُ مَا الطُّرِقُ.
(و) الطُّرِقُ: (مَا قَرْبُ الْوَقِيِّ) عَلَى 
خَمسَةِ أَميالِ مَنِهَ.

١) في هامش القاموس عن إحدى نسخه: ٢ إذا
٢) في أنساب الآلهة وفي جحاث الطائر طرق
٣) الأدبيات الأولى والثمانى في البناء، والصحيح والاشتراكية
٤) في الألفاظ في أمرةٍ (١٣٩٨-٥) -٦-
الطريق

(و) الطريق أيضاً: (أن يُقَدَّر
جُلدُه على يُقَدَّر التَّرِيب، فِيُقَدَّر بالترِيب).

(و) الطريق: السِّبل (م) معروف،
يعَذَّر (يُؤْتَث). يُقال: الطريق،
الأَفْظلين، والطَّرِيق العُظْمٍ، وكَذَلِك
السِّبل.

قال شيخنا: وُهُوَ أن التَذكير
هو الأًصل، والثانيَّ مُرَجُوح،
والصوابُ العَكْس، فإنَّهُ المَشْهور في
الطَّرِيق هو الثانيَّ، والتَذكير
مُرَجُوح خِلَاف ما يَوَمَه المَصْنَف.

قلت: والذي صَرَح به الصَّاغانِيَ أن
التَذكير أَكَثَر، فَتَأَمَّل ذَلِك.

قال الرَّأِيُّ: وقد استَعْرَ عن الطريق,
كُلِّ مَسْلِك يُسْلِكها الإنسان في فُعلٍ,
مُحَمَّدُ كان أو مَنْمُوعًا، وشاهدُ
التَذكير قوله تعالى: «فَأَمَّرْ بِلَهَم
طَرِيقاً فِي البَحْرَ بِيِسْتَأ» (1) وجَعَلهم: يَبْنُو
فِلال يَتَّبِعُهم الطريق. قال: سِبْيَوْنَهُ:
مَا يَأْتِي عَلِى سَعْةِ الَّجِلْد، أَي:

(1) سورة طه، الآية 77.

الطريق

(و) كل خاصِفة، وفي العباب: كل
خاصِفة (يَحْضَر بِهَا التَّرِيب، ويكونُ
حُذْوَهَا سَوَاء) طريق. قال الشَّماخ
يَصِفُ الحُمْر:

حَدَّاها من الصَّيداء تَعْلَأ طَرَاقُها
حَوَّاء الكُروع، الخُوَّيدات المشاورُ (1)
(و) كل صيغة على حذو: طريق،
هكذا في النَّسخ، وفي الصحاح: وَكُل
خاصِفة، والَّذي في اللسان، وَكُل
طُبْقَة على حَذِل طَرَاق. وفي العباب:
وَكُل قَبَيلَة من البَيْضَة على جَالِيلَها
طَرَاق. (و) وَجَلَد النَّسْل: طرَاقًا إذا
عُوَّل عليها التَّراشُ. قال الحاوِث بن
جَلْبَة الْبَشْكِرِيَّ:

وُطَرَاق من خَلْفِهِن طَرَاق
سِلاطات أُوْدَت بِهَا الصَّحراء (2)

يَعْنِي أنها قد سَمَّتَت هذه التَّعال
عنَّها، يَعْنِيُ نَسَل النَّاس، فَاتَّت تَرَى
القِطَاعَة بعد القَطَاعَة قَطْعَتها الصَّحراء.

(1) البهاء 11 والصباب، وقدم في (مَنْز).
(2) اللسان من غير عزو، والصباب.

72
أهل الطريق، وقيل: الطريق هـ الساـبقة، وَقَالَ هَذَا لِيَسِى فِي الْكِلَامِ حَذَفُ. وَأَنْشَدَ أَبِنُ بَرْيَةٍ لَشَاعِرٍ:

"بِطَا الْطَرِيقَ بُيَوْنِهِم بِيُبُوْتِهِم،
والْنَارُ تَحْجِبُ، وَالْوَجْهُ تُذَالَ"

فَجَعَلَ الْطَرِيقَ بِطَا بِيُبُوْتِهِم،
وَإِنَّما بِطَا بِيُوْنِهِم أَهْلُ الْطَرِيقِ.

ج: أَطْرُقُ كَيْمِينٍ وَأَيْمَنُ، هَذَا عَلَى الْتَلَّابِثِ، (وَطَرِيقٍ) بِطَسْمَتِينَ كَنْدِيَسِرٍ
وُنْدُرٍ، (وَأَطْرِيقَةَ) كَنْدِيَسِرَةٍ وَإِنْصِبَاءٍ
(وَأَطْرِيقَةُ) كَرَيْجِيَفِ وَأَرْيَعَةٍ، وَهُذَا عَلَى
tُذِكِرٍ. وَمِنْهُ قُولُ الْأَعْمَيْ: 2

فَلَمَا جَزَّرَتْ بِهِ قُرْبِيَّى
تُبْعِثُ أَطْرِيقَةٌ أَوْ خَلَقَءَا;

وَفِي الْكِلَامِ: فَأَنَّ الْشَيْطَانَ قَعُدَ
لَا بِنَآ أَمَّ بِأَطْرِيقَةٍ".

(1) كَذَا لِيْسَ الْقَلَمُ وَمَطْعُوفُ الْتَاجِ، وَقَدْ وَرَد
(2) يَبِيْدَتْ شَعْرُ الأُنْثِى فِي الْسِّبْحَانِ ١٤٩.
(3) لَوْ بِنَآ لِلْأَعْمَيْ، بلَ لَصَحَرَ الزَّنَبِ الْمِهْلِي
(4) هُمْ قَصِيْدَةٌ لِهَا.
(5) شَجَرُ أَشْعَارُ الْحِلَالِ ١٠١ وَالقَلَامُ وَالْمَسْحَرِ.

(و) قال اللحياي: الطريقة: (كله أختورة) (من الأورى) أو صيغة من

(1) سورة فصلي، الآية 25.
(2) سورة الجن، الآية 11.
(3) سورة الأعراف، الآية 16.
(4) الذي في اللسان عن اللب: كل أخصود من الأرض.
طرقات

هؤلاء، وإجدهم مطراقي. هذا قول أبي عبيد، وهو نادر، إلا أن يكون جمع يطراق. وقال خالد بن جنابه: المطرق من الطروق، وهو سرعه المشي. قال الأزهري: ومن هذا قيل للراجي: مطراقي، وجمه مطراقي.

(و) قد ذكر في: ع.ن.

وقال شيخنا: هو من الإحالات الغريب الصحيحة، فإنه إذا ذكر في عند أن عينه أُوّْل دَكَرَّ في باب الهجرة، ولا ذكر الجمل هناك ولأنه نبرح له، نعم ذكره في باب الهجرة، فتأمل ذلك.

(و) الطريقة: (السُهُل من الأراضي)، كأنها قد طرقت، أي: ذلت ودبت بالأزهري.

(و) ويطرق شبه، كيجراب (زَلْؤُوْة)، ونظيره). ويقال: هذا يطرق هذا، أي: يملع ويشبه. وأنشد الأصمعي:

فاته بغاة أبو البيضاء مختزها ولم يعادي له في الناين يطراكي.

(و) والطريقة: القوس المشاه) لادواب

الماء والصُمِل والطيب.

(1)
أم الطريقي، ليست الصبية هنا، هكذا
قـُدِّمـَ الصاغانـي، ونقلـَه عن الـليث،
والذي في العين: أم الطريقي، كامير،
وانْتَضَّدْ قـُولَ الأخطـَلِ.

يُعاـدَن عـضـَّ البـالـِيـقـيّ وناسـِح،
تَحـضَب به أم الطريـق عـيـلـها،(1)

وُفـُرَّـه بالـصـبـيـع، وذـكَر الـبـيـارة التي
أَـسْلَفـَـها، وقـد أَـعـْطَـا الصاغاني
في الضبْط، وقَلـَّـده المصنف على عادته.

(و) الطريقي (كريب: الكبيب)
الأطرق (من الرجال، نقله الليث).

(و) في التهذيب (القرآن التذكير)
يقال له: طريق، لأنه إذا رأى الرجل
سقط وأطرق. وفي العين: يقال له:
أطرق كروا، فيسقط مطرقا، فيضخد.
ورغم أبو خيره لأنهم إذا صادروا فرأوه
من بعيد أطلقوه، ويدون أحدهم:
أطرق كروا، إنك لا تري حتى

(1) القسم، وردته إلى الكبيـب، ولم يأْدِب في دوـن الأخطل
وسامع في (وراق) سنننا إلى كثير، وهو له من
تقديره في ديوانه 82 والرواية:
فغدا رأى عنساً...
(2) في مجموع الأمثال: لأن ترى، وامتن كاليسان.

76

(و) أطرقت (الليل) على اعتقال: إذا تبع بعضها بعضاً، كما يفهم من سياق العباب واللسان، على أن في عبارة الصحاح ما يقوله أنه أطرقت البطل، كأكرمته.

(و) أطرقت (أطرقت): كأكرم (الأمين) من أطرقت

(و) قال: (د) نقله الأصامعى عن أبي عمرو بن الابلاة. قال: نرى أنه سُمي بقوله: أطرقت، أي: أسكته. وذلك أنهم كانوا ثلاثة تقصر بأطرقت، وهو موضوع، فسيعموا صوتًا فقال أحدهم لصاحبهم: أطرقت، أي: أسكته، فسيعمى به البلدة. وفي التهذيب فستعي به المكان. (ومنه) قول أبي ذوق البذيلى:

(ع) أطرقت بالياسات الخيرنا (1) إلا السِّهَم الأصيبي (2)

(و) قال: أطرقت (أطرقت) إلى النهار: (أطرقت) إلا السهم والصيح

(و) من المجاز: أطرقت (إلي اللهم)

(و) إطراقاً: (مال) إليه عن ابن الأعرابي.

(1) ديوان الشافع 449 وله سياق آية الشافع، في الباب 31 إلى الجزء الثاني، وهو في المجلة 403/2 والمقالات 276/2.

(2) شرح أمام الهذلي 1/111، وله سياق آية التابع وسبع الهذلي (أطرقتا).
كانوا يُطُلّقُونْ به خيامهم، ومن رَقَعَ جَعَلَه صَيْفَةٌ للخيام، كَانَهُ قَالَ: بَالِيَةٌ خيامها غُيَّرَ النَّمَامِ عَلَى المُؤَمَّنِ. وَأَفْلَا مَعْصُورُ بَنُاءٌ قدٌّ نَفَاهُ سَيْبَوْيِهِ، حَتَّىَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ أَطْرَقَاهُ فِي هذَا البَيْت أَصْلَهُ أَطْرَقَاءِ، جَمْعُ طَرِيقٍ بَلْغَةٌ مُدُنَّى، ثُمَّ قُصِّرَ المُعْمُودِ. وَاسْتَدْلَ بَقُولُ الآخِرِ:

(1) نَيِّمْتُ أَطْرَقَةٍ أَوْ خَلْيَفَةً. 1

ذَهَبَ هَذَا المَعْلُولَ إِلَى أَنَّ الْعَلَامَةَيْنِ بَعْقِيَّانِ.

وَقَالَ الصَّاغِانِيُّ: وَوْرَى: عَلاً أَطْرَقُ.

جَمْعُ طَرِيقٍ، أَيْ: عَلاً السَّيْلَ أَطْرَقُ.

وَقَالَ يَاكُوُبُ بْنُ مُعَجَّمٍ: وَثَحَبَتُ الْعَلَامَةَيْنِ، وَالْتَخْوَيْنِ.

كَلَامٌ لَهُمْ فِي صَنَاعَةٍ، قَالَ أَبُو الْفَتْحِ:

وَبِنْوَى: عَلاً أَطْرَقُ، فَقَالَ: فَنَفَاهُ عَلاً طَرِيقً، وَأَطْرَقٍ، جَمْعَ طَرِيقٍ، فَسِنَّ

أَنْثَجُ جَعَلَهُ عَلاً أَطْرَقُ، فَمَثَلُ: عَنْصَقِ

وَعَيْنُ، وَمِنْ ذَكَرَ جَعَلَهُ عَلاً أَطْرَقَاءِ، كَصَيْدَيْنِ، وَأَضْيَقَاءِ، فَيَكُونُ قَدْ قَضَرَ

ضَرُوْرَةً.

(1) مَسْمِعُ الْبَلَدَانِ (عَمَّرَة).
طقر

وجوههم المجنuble المطمرة: أي: التراص التي أليست العقب شيئاً فوق شيء، وأراد أنهم عرضاً الوجه غلاظتها.
و (و) المطمرة (كمعنى: اسمم):
(و) واد وأنشد أبو زيد: 

حيث تحمى مطرقة بالغالبي.

وقال أمير القيس:

على إفر حسب عامدي لينسئة
فحولوا الفتيق أو ثنيت مطرقة.

(و) المطمرة (الرجل، الوضيع).

أي: في النسب، أو الحسب، وهو مجاز.
(و) أبو مرير مطرقة: (والده النصر الكوفي المحدث) وهو أبو ثينة الذي قدّم ذكره في أول التركيب، وهو تكروار مخمل، فليسته لذلك.

(و) والجن المطمرة، كمكرمة: التي يطرق ببعضها على بعض، كالنعمل المطمرة المخصوفة. ويقال: أطرق بالجند والخصب، أي: أليست، وترسه مطرقة، والده جا في الحديث: "كان.

(1) القبان، والبعوث والباب والجهرة (22/272).
(2) ديوان: 21 والقبان والبعوث والباب.
وقال الرأجع:

1. إن بني قزارة بن ذبيحان.
2. قد طرقت ناقتهم بالنسان.
3. قد تقدم في حدب.

وحكى أن قائلة قالت عند وпадة:

1. أغرى سحابا طرقي بحري.
2. وطرقى بهخصبة وأمي.
3. ولأنتهم طرف البقيس.

وقال الليث: طرقت المرأة، وكل حامل تطرقت إذا خرج من البطن. 

1. نضمه ثم نشب، فيقال: طرقت ثم خرجت. 
2. قال الأزهري: وغيره يجعل 

التطرق للقطة إذا حمصت للبيض، 

1. كأنها تجعل له طرقيا، قاله أبو الهيثم.
2. وجائز أن يستعار فيجعل لغير القطة.

ومنه قوله:

1. قد طرقت سكرها أم طرقي. (3)

1. القسم (حدين) وتقيد فيها مشروعا إلى سالم بن دارة.
2. يحيى سري بن رافع الفزاري.
3. تقيد بالأول في (سبب) برواية: 1 ... بمرتين.
4. يحيى بريط ويجلب الخبيثة.
5. القسم (طرق) وسبب من متطور، ورتب إلى خلف الأحر، قاله لما نسي إليه المصور.

80.
(و) قال: إن أتتني طرقنا إذا تفرقت على الطريق، وتركت البدلاً. وانشد الأصمم، يصفون الإبل:

- جاءت معاً وأطرقت سِبيْتاه.
- وتركت راجهة مسبوته.
- قد كاد تُهْمِنَانَ أن يَعْضُوا.
- وهي تُشْيَر ساطعًا في خُصْصِها.


(1) يَدَاهُ: ١٧٢، وفلاس، والصالح والباب، والجهة.
(2) ٢ ٣٧١ و١٠٠، والمقام.
(3) في طبع الناهج. وتعنث (باللغة) واللطيف سنة ١٣٣٨.
(4) بِنِبَتِيْنِ في الكتلة.
(5) بِنِبَتِيْنِ في الكتلة، وهو بِنِبَتِيْنِ في الباب.
(6) يَدَاهُ: ١٧١ من الزياادات، وقال الشاذلي.
(7) ١٠٠، والمقام.
(8) يَدَاهُ: ١٧١ من أراجي الأصمم.
وجمع الطارقة الطوارق، وجميع الطارقة أطراق، كناصر وأنصار، وقال ابن الزبير:
"أبت عينه لاندوز الرقاد".
وعادها بعضاً أطرافها، وسُهِّدَها بعد نَوْمَ العشام، "تَذَكَّر نَبَلَى وأقوامها".
كانت بحبه عن الأقارب والأهل.
ويقال: طرقة الزمان بنوائيها، ونعود بالله من طوارق السوء.
وقال الراغب: كنت عن الحوايث، لبلا بالطوارق.
وطرق فلانان: فصص لبلا بالطوارق.
قال الشاعر: (٣)
كانت أنا المطرقة دونك بالذي طرقت به دوني وعيني تهملُ ورجل طرقة، كهمر، إذا كان.
وهي حديث علي زهير الله عنده.
إنها حارة طرقة، أي: طرقت بخيصر.
(1) السمان
(2) السمان
(3) السمان
طرق

الرض: ركبت العراب بعضه بعضًا، وذلك إذا تلقته بالعطر، قال: الراجع.

وأطرقت إلا ثلاثًا عطفًا (1).

ورجلٌ طرق، وطرق: كبيرٌ السكوت.

وطرق رأسه: إذا أماله.

وكل ما يوضع بعضه على بعض فقد طورق، وأطرق.

وطرق بِنية الرجل: طبقات بعضها فوق بعض.

وطرق بين الدوّرين، تشبيه بطرق النهـ في الهمة.

والطرائق: طبقات السماء، سميت لنراتبها، وكذا طبقات الأرض.

وبنانات الطريق إلى تفسير، وتحتَّفل، فثَبَت في كل ناحية. قال

(1) في الميّان 87: 6، مكتبة، بلد مقطعة، وهي شرح ديوان الأصحى 100، إلا ثلاثًا

ومنها بعض الأثاث، والمتبت كروانه في

السان.

طريق

طريق حتى يطير أهل ليلا، وهو مجاز.

والطريق، بالفتح، والطريق، كيكب، والطريق، كيكثينة: الاستيرخاء والتكرس والضعف في الرجل.

والطريق، محرك: المذَّل.

أيضاً: الماء المتجمع قد خيض في ويبيل فوكير، والجمجم أطرق.

وامرأة مطروفة، [سعيدة] (1) ليست بعد المكررة.

وطاقي طراق الطريق: إذا ركب بعضه بعضًا، قال: ذو الرمة يصف بازياً:

طراق الخوارف واقع فوق ربعه ندى ليله في رقيقه يتفرق (2).

وطرق (3) جناح الطريق، على اعتنـ: ليس الطريق الأعلى الطريق الأشـ.

ويقال: أطرق، أي: التَّـ. وطرق

(1) زيادة للإيضاح من السان، والمعنى فيه.

(2) ديوان 400 والسّمان، ومادة (ربيع) وليمة 370/2.

(3) في السّان، وأطرق جناح الطريق ضبطه بالقلم كأكرم.
أبو المتنى الأصلي:

إذا الطريقة اختلفت بسانته.
وتطريق إلى الأمر: ابتغي إلى طريقه.
وقال الراغب: تطريق إلى كذا، مثل تواصل.
والتطريق: التغاير.
والطريقة: السيرة والمذهب. وكل مسلك يسلكه الإنسان في فعله، محموداً كان أو مدموماً.
وطريق الطاهر: ماهو عليه من قبليه.
قال الرأعي:

(1) في القصان: أبو المتنى بن نبأ المدنى، وأورد قبل هذا المشطور أربعة مشاهير، وهي:
أرسلت فيها هرجة أصوات.
أقلب قيقدب اليمين صانع.
مقابلاً خالقاً عصاً.
آباؤه فيهما: أمهاته.

84
طريق

وأطرق الحوض، على الفتح: وقَع
فيه الدَّم، فقلبَ فيه.
والطريق كْسَرَدَ، وقبسَتْنِين: الجُودَة
(1).
وآثار الماء تظهر فيها (2) الأشار،
واحدتها طرقة بالضمّ. يقال: هذه طرقة
الليل، وطرقاتها، أي، آثارها متطارقة.
ويقال: ضَرَبَهُ حتى طرَق بِجَعْرِه.
- نَقلَة الجَوْهَرَى - : إذا اختُصِب.
وترطِق الطريق، بالفتح: شرَكته.
والطريق: ضَرْبٌ من النَّحْل. قال
الأَعْشَى:
وكل كَمِيلٌ كِجْذَع الطَّرِيق
يَبْجَرُ على سَلِطَةٍ لَّمْ يَكُن
ويجعده طرَقٌ من الكلام، واجده
طرقة، عن كُرَاع، قال ابن سيده:
(1) الجواد: جمع جَادُ، وهي معظم الطريق
(2) في الطريق الناج، فيه: وثبت من الحكَم 168
(3) قالان، والإبراهيم بن سيف: 186/5
(4) الدوران، قال: وقول الدارقطني، وأورد:
(5) معجم الصحابة، والأول
(6) أصب.
**طريقة طريقة طريقة**

- طريق بن أبي تميم الأشجعي، وطريق ابن زيدان، وطريق بن سوين الحصري، وطريق بن شريك، وطريق بن شهاب، وطريق بن شهداد، وطريق بن عبيد، وطريق بن عقلمة، وطريق بن كليب: صحابيون، والأخيرقيل: هو ابن مخالب الذي ذكر.

وأما طريق بن المفرغ، فالأظهر أنه تابعي، وأورد المصنف في "رقع" استطراداً.

وأبو طريق السعدي البصري، روى عن الحسن البصري، وعنه جعفر بن سليمان الصبعي.


**منطقة**

- وذهب طريق: من كوك.
- ور ذهبت وفر """" بعض.

ووضع الأشياء طريقة طريقة طريقة، وطريقة.

- بعضها فوق بعض.

وطريقة: بعضها فوق بعض.

ثم قال:، ومثله في كتاب """"244/3. 86
الطريق

الطريق (الطريق، الكثير) أهلبه الجوهري، وقال ابن دينار: هو الخناش، وقال الليث: هو الطرف، بتقليب الميم على الراء، وسيأتي في موضوعه.

الطريق

الطريق (الطريق، بالفتاح) قال الصاغناء:(ويلحن الهاويدة في كبران). قال الليث: (وهو يكيل) معروف.

أو ماوضع من الخراج المقرر (على الجربان) جمع جريب. وكتب عمر إلى عثمان بن خناف رضي الله عنهما في رجلين من أهل الذمة. (1) أسلموا: (أرفع الجرية) عن رؤوسهما، وخذ الطقس من أرضيهم. (أو شيء ضرير معومة) كما نقله الصاغناء عن الأزهر. ونص التهذيب:

الطريق: شيء الخراج، له مقدار معولم (وكانه مولد) هو مذهب عبارة

(1) في تطوع الناقل المبينة والصحيح من النهاية والقصرام.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
إلاّ في كتابه. قلتُ: يُغَفِّي الصَّمَامٍ،
وأنشدتُ البيت:
خُبَّلُ من ذي خُبَّلٍ جَمَعُ.
كيف تُجَرِّى بِطَغْطَقُّ؟
والعَجِّبُ من المُصَنَّفَ كَيفَ أَهْمَل
هَذَا، مع أنَّهُ في كِتَابي الصَّحَاح
والعَبَبُ، وسُبُحانُ مِن لايُهْؤُ، وَالْكَمَالُ
لله وَحده.
ومن كَلام العامَّة: الطَّغْطَقُ: الخُفُقَة
في الكلام. وهو طَلْقَوْقٌ، ومَطْقَطْقٌ:
لهُ جَلوُسَةٌ، والكلام.
ويكُونَونَ عن الطَّغْطَقَةِ أَيْضًا بِالْمُوْتِ
عن طَفَّنَ الجَينٍ، فتَناَّمَ ذلِك.

طلق []
(طلْقُ كَرَمٍ) طَلْقَوْقُهُ وُلْوُقَأَ (وَهُوَ
طلْقُ الْوَجْهَ مُثْلِثَةٍ) الطَّاءُ، الآخِرِ تَان
عن ابن الأَعْرَابِيٍّ، (2) وجمع الطلُق
طلُقَات. قال ابن الأَعْرَابِيٍّ: وَلَا يَقُولُ;
أُوجَهُ طَوْلِيقٌ إِلَّاً في الشَّرَعِ.

(1) الطاب. (2) في ماض مطاف الطاب: قول: وَوَالآخِرِ تَان
عن ابن الأَعْرَابِيٍّ. مَعَاءَةَ الْفَانِ: 
وَوَلِيُّ طَلْقٍ وَطَلْقٍ وَطَلْقٍ،
أَيَّ مَلَكُّ مَلْكٍ مَلْكٍ، الآخِرِ تَان
عن ابن الأَعْرَابِيٍّ أَلْلٌ. 1986.
الآلة: لسان طليق
و زاد الصاغاني: لسان طليق
دقيق، مثل (كيف) أي: (ذو) انطلق و (حيدة) منه حديث الرحم "تكلم بليسان طليق دقيق" روي بكل ماذاكر من اللغات، وفي رواية "بأليسية طليق" دقيق.
و (و) من المجاز: (فرس طليق اليذ يبنمية) أي: (مطلقته) ليس فيها تحجيل. ومنه الحديث "خير الخيل الأدم الأوفر المحمول الأرثم طليق اليذ البنيمية"، فإن لم يكن أدهم فكمنيت على هذه الصفة، وضبعته الجوهرية بضمتين. وتقيد المصنف البند البنيمية ليس يشرط بل أي قائمة من وقائعها كانت، وكأنه أراد بيسان لنظر الحديث، فتأمل.
(و) قال ابن عباس: (الطليق) بالفتح: (الطيقي)، سميت لسرعة عددها (ح: أطلاق).
(و) الطليق أيضا: (كلب الصيد) لكونه مطلق، أو سرعة عدده على الصيد.

(ثم) قلت قلوعي من حجارة حرة بنيت على طلقي البنيمية وهوب
(و) يغنى قبر ربيعة بن مكتم. وليس الشعر لحسان رضي الله عنه، كما وقع في الحماسة والغين.
قال الصاغاني: (و) رجل (طليق) للسنان، بالفتح، والكسر، و (طليق)* كأمير) أي: قصبه وهو مجاز.
و كذلك طلق، كصرد.
(و) ليسان طليق دقيق، فيه أربع لغات: ذكرهن الجوهرية: بالفتح، (وطيق) دقيق) كأمير (وطلق دقيق، بضمتين، و طلق دقيق (كسارد) وأناكره ابن الأعرابي. وقال الكيساني: يقال ذلك.
والله أبو حامد: وسل الأصمى في طلق أو طلق، فقال: لأدرى لسان طلق أو طلق.

(1) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1905، وسمي النأرف حفص بن الأحنون الكاهن، وله: لا يعذب دُخَن ربيعة بن مكتمد، وسقى الجهاد قبرة يد نسوب.
نخلت على ليلة ساهرة
صباح شر Jurassic ناظرًا
تزيد ليال في طولها
فليست بطلقة ولا ساكرة (1)
أي: سكنة الريح.

(و) قال ابن دَرِيد: ليلة (طلقة)، قال: وربما سميت الليلة القراءة طلقة.
أي: سكينة مفيضتة.

(و) قال: ليلة طلقة و (طلقة) 
أي: سكينة مفيضتة.

(و) قال: ليلة (طوالق) طببة لا حسر فيها ولا برود.
قال: كثير:
يرشح نيماً ناصراً ويرتينه
ندى وليال بعد ذلك طوالق (1)
ووضع أبو حنيفة أن وحدة الطوالق طلقة، وقد غلبت لأن فعلاً لأن تكون على قواعل إلا أن يشبه شيء. (وقد طلق فيهما) أي: في اليوم والليلة (क्षक्रम
طلقة) بالصم (وطلاقة) بالفتح.

(1) دونه 44، والباب في اللسان أشده ملقفاً، فأورد صدر البيت الأول مع آخر الثاني.
(2) دونه 132، واللسان، وساحة (قرح).

11

(1) عند القاموس الطيب، قوله: القمر المميشة، أدخل الألف واللام على غيره، ومنه بعضاً. 43، قراني. 1.
(2) دونه رؤية 180 في الزيادات.
(وَطَلَقَ بِنَّ بْنِ عَلِيّ بْنِ طَلَقَ) بْنِ عُمَرو،
وجَاءَ قَيْسُ الرَّبِيعُ الْحَكَمِيِّ
السُّكَّيِّيُّ، والدَّقِيقُ بْنُ طَلَقَ، لَهُ
وَفَدَةٌ وَعَدَةٌ أَحَادِيثٍ، وَعَنْهُ وَلَدَاهُا:
قَيْسُ وَخَلْدَةٌ وَغَيْرُهُمَا.

(وَ) طَلَقَ بِنَّ خَشَافَ) قَالَ مُسْلِمٌ
ابْنِ إِبَرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَادَةُ بْنُ
أَبِي الأَلْوَدَ الْقَبَيْضِيُّ عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ
طَلَقَةً، وَخَشَافَ، كَرَمَانَ: تَقَدَّمَ ذُكُورُهُ
في مَحْلَةٍ، وَذَكَّرَهُ ابْنُ حِيَانٍ فِي ثِقَاتِ
التَّابِعِينَ، وَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ بَعْثٍ بِكَرٍ بْنِ
وَائِلٍ بْنِ قَيْسٍ بْنِ ثُلُجْبَةٍ، يُروَى عَن
عَمَّانٍ، وَعَائِشَةٍ، وَعَنْهُ سَوَّادُ بْنُ مُسْلِمٍ
ابْنِ أَبِي الأَلْوَدَ، فَتَأْمَلَ ذَلِكَ.

(وَ) طَلَقَ بِنَّ يَرِيدٍ) أَوْ يَرِيدٍ بْنُ
طَلَقَ، رَوَى عَنْهُ مُسْلِمٌ بْنُ سَلَامٍ فِي
مَسْنَدٍ أَحْمَدٍ.

(وَ) طَلَقَ بِنَّ، كَرَمَانٍ، ابْنُ سُفْيَانَ) بْنِ
أَمْيَةٍ بْنِ عُبَيْدُ شَمَسٍ: (صَحَابِيٍّ)
رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا، وَالآخِرُ مِنَ المُؤَلِّفَةِ
قُلُوبُهُمَا، كَمَا قَالَ الْذَّهَبيُّ وَابْنُ فَهْدٍ،
وَكَذَا بِنَّهُ حَكِيمُ بْنُ طَلَقَ. وَقَدَّ
الطلاق أجله، وطلقت، بفتح اللام جاير، ومن الطلاق طلقت بالضم.
قال للعبط: طلقت بالفتح تطلق طلاقاً، وطلقت، والضم أكثر.
(و) قال الأخ iw: طلاق (طالقة) غدا. قال اللبـث: وكذلك كل فاعلة نسوبة لزمنها الهام. قال الأعشى:
أبا جارب يبئس فإن ذلك طالقة...
(1) كذاك أمور الناس غاد وطارقة.
وقال غيره: قال: طالقة على الفعل؛ لأنها يقال لها: قد طلقت، فبنى
العت على الفعل، (ج: طالق).
وفي العام: طلاق المرأة يكون بمعنى: أخذها: خلق عقدة الكاح، والآخر: بمعنى التركة والإرسال. وفي
المسان: في حديث عثمان وزيد:
(1) دهاف ۸۸۸ والمسان، وسند في الصحاح ومـر في الصحاب.
(أو) هي (التي يتركها الراعي لينقسه، فلا يختميها على العاء)، كما في العابة. وقال الشباني: هى التي يتركها الراعي بصيرها، وأنشد للحقيقية:

أقيموا على اليمين بدار أبيبكم تسوف الشمال بين صبيغة وطاليق.


(و) من المجاز: طلق بده يخمر وبسالم، وكذا في خمس، وفي مال بطلقها بالكسر طلاقاً (فتحها كطلقها). قال الشاعر:

أطلق يديك تنفعك يا بargent.

والروي: أطلق، وهكذا أنشدته تعلب. نقله أبو عبيد، ورواه الكسائي في باب فنعل وأفعلت. ويتبه مطولة.

(1) في طيب الطالق فقيم، والحديث من النهاية ردالة
(2) في طيب الفنعل بالمثاني طلب، في زيادات شمس، والحديث
(3) ردالة (حلفك) والباب
不高

وتمَّتْ فَخْرُهُ أَيْ: مُفْتَوَحاً، ثُمّ إِنَّ ظَاهِرًا
سِيَابَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ، لَكِنَّهُ ذَكَرَ
الآنْيَ أَوْلَى عَلَى مَاهُ إِصْطِلَاحَهُ، وَالجُوْهُرُ
جَهَلَهُ مِنْ بَابِ نَصْرٍ، فَإِنَّهُ قَالَ: بَعْدًا
ما أُوْرَدَ الْبَيْتُ: يَرْوَى بِالضَّمْ وَالْفَتْحِ،
فَنَقَامَ.

(و) قَالَ يَبْنُ عِبَادٍ: طَلْقٌ (الشَّيْءِ)،
أَيْ: (أَعْطَاهُ).

(و) طَلْقٌ (كَسْحَةٍ): إِذَا
(تَبَاعَدَ).

(و) الطَّلْقُ (كَلِمَةٍ: الأَسِمُ) الَّذِي
أَطْلَقْتُ عَنْهُ إِسْمَارًا وَخَلَفْ سَيْبَهُ، قَالَ
يَزِيدُ بْنُ مُسْرَغٍ:
عَدَّسَ مَا لِيَبْعَدْ عَلَيْكَ إِمَارَةً
نَجُوْتُ وَهَذَا تَحْكَمُونِ طَلْقٌ (١).

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ قَصْتَهُ فِي عُدَسٍ.
(وَطَلْقُ الإِلْهِ: الرَّبِّيْحُ)، تَقَلِّبَهُ
الصَّاغَانِيٌّ، وَهُوَ مَجَازُ، وَأَنْشَدَ سَيْبَهُ:
طَلْقُ اللَّهِ لَمْ يَبْعَدْ عَلَيْهِ
أَبُو كَأَوْدٍ وَأَبِي أَبَا كَيْمَرٍ (٢).

١) الْبَعْبَعُ وَقَدْ تَقَدَّمْتُ مِنْهُ كَذَٰلِكَ بْعَدَهُ.
(٢) الْبَعْبَعُ.

وانشد:(1)

تُفَاقَنَ أطلاقي وقارب خطوة
عن الدود تقريب وهذِه حَبَاهِ (2)
قلت: وهنا أيضاً يخالف سيِباق المصنف، فإن ظاهره أن يكون بالكسر، وهذا يدل على أن طلق الإبل بالتحريك كما صِوَاهُه، فشامل.

(و) الطَّلِقُ (الشُّمُرُ)، نقله ابن
عبَّاد، وضبطه بالفتح، أو نعت
مستعمل في الأصقاع) نقله ابن عبَّاد.

فوقها، فلالِبِّ بعد التَّحَرِّيْق طَوَالْقَ،
وفي الليلة الثانية قواربٌ.

وقال أبو عبيدة عن أبي زيد:
طلقت الإبل إلى الماء حتى طلقت طلقاً وطلقة، والاسم طلق بفتح اللام.

وقال الأصمعي: طلقت الإبل فهي تتعلق طلقة، وذلك إذا كان بينهما وبين الماء يومان، فاليوم الأول الطلق، والثاني القرب. وقال: إذا خلى وجوه الإبل إلى الماء، وتركها في ذلك ترغي ليلتهاً فهي ليلة الطلاق، وإن كانت الليلة الثانية فهي ليلة القرب، وهو السوق الشديد.

وقال غيره: ليلة الطلق هي الليلة الثانية من ليالي توجيها إلى الماء.

وقال تعالى: إذا كان بين الإبل والماء يومان، فاول يوم يطلب فيه الماء هو القرب، والثاني هو الطلاق.

وقيل: ليلة الطلاق: أن يخلص

(1) في المان: ولاقته
(2) في المان: وفي الأكاد والديوان... عن الدود تقيرد،...
أيضاً. وقال الأصفهاني: يسمى لفرّب من اللواء، أو تنبت: طلق. محرّك اللام، نقله الأزهرى، وقال غيّره: هو تنبت تستخرج عصارته فتطلى به الذين يدخلون النار (أو هذا وهم) أى مانقله ابن عباد والأصفهاني. وقال [الصاغاني] في ابن عباد: لم يعمل [الصاحب] (1) مينى، وهو ليس بنبت، إنما هو من جنس (2) الأحجار واللحاف، ولعله سمع أن الطلقة (3) يسمى كوركب الأرض، فتوهم أنه تنبت، ولو كان تنبتا لأنحرقته النار، وهي لاتحرقه إلا بجييل، وهو معرّب «تلك». 

(1) الطلقة: (النصيب) نقله ابن عباد، وضبطه بالتحرير، وفي الأساس: أصبنت من ماهيطلقة، أى: نصيببا، وهو مجاز، وأصله من طلق الفرس.

(2) الطلقة أيضاً: (الشوط) الواحد في جرى الخيلي، ضبطه الجوهرى والصاغاني وأبين الأوّل بالتحرير.

(3) في طليعة النجف (الشوط) من وادي النهر، والضبيعة من القاموس والراجح (كتب)
وشبه الطريق بالطلق، وهو قيد من آدم. وفي خليل بن حنين: "ثم انَّزَع طلقًا من حقيق فقيض به الجمل". وفي خليل بن عباس: "الحياة والإيمان مقرَّران في طلق" وهو حل مفصول للزيادة والختام. أي: هما مجمعان لا يفترقان، كأنهما قد دفعتهما في حلثل أو قيد.

(و) الطلق: (النصيب) عن ابن عباس، وهو أصحاً في ذكره هؤلاء، وقد أحاط المصنف حيث ذكره مرتين.

(و) الطلق: (سِيرُ الليل لَيْوُردُ) الغَبِ. نقله الجوهري والصاغاني، وهو طلق الإبل الذي تقدم، وهو تمييز عن هذا، وقد أخطأ المصنف في التفريق بينهما.

(و) يقال: (حبس) فلان في السجن (طلقة)، ويسمى، والصواب بضمينين (أي: بلا قيد ولا وناق ولا كليل).

(و) الطلق: (دَوَاءَ إذا طَلِبَ بِهِ) أي بعصارته بعدما تستخرج منه (منع) من حرق النار كما تقدم.

98
أطلق عنه قال عبيد يعوَّث بن وقاص الحارثي: أقول وقد شادوا ليساني بسعماً أغمى تيم ألطقوا عن ليساني (1)
(و) قال ابن الأعرابي: أطلقَ (عستوه) إذا (سماً).
قال: (و) أطلق (نخله) وذلك إذا كان طويلًا فاً (لحقه) فهو مطلق، أى: ملتقح، قال: (كملتقحه نلمتقيقاً)
وهومجاجز.
(و) أطلق (القوم) فهم مطلقون: طلقت إبلهم، وفي المحكم: إذا كانت إبلهم طلقات في طلب الماء.
وطلق السليم، بالضم نلمتقيقاً (2).
إذا رجعت إلى نسمة، وسكن وجهها بعد اليداد، وفي المفردات: طلق السليم خلأاً وحجة، قال النسابي الليبياني: تناذرها الرافعون من سوء سمها تملقَة طولاً وطضاً تراجعت.

(1) الديوان 80، والفسان، وبوم تراجم، محرز، والمجموع والمجلد (113/1/3)، ورغمه في المقابل 221.
(2) شمر ابن هرمل 150، والفسان.
وقال رجلٌ من زبيعة:
تَبْيِسُ الْهُمَومُ الْطَارِقَاتِ يَعْمَّنِي
كَمَا تَعْرُجُ الْأَهْوَالُ رأسُ الْمُطَلِّقِ
أَرَادَ تَعْرُجُهُ.

(و) الْمُلْتَقِ (كُمْحَدٌ): مَنْ يُرِيدُ
يَسِيرْ بَعْضِهِ سَمَيْتُهُ لَقَ لَا يَذْرَى:
 آيَةً مَأَسِبٍ؟

(و) مِنَ الْمَجَازِ قَوْلُهُمُ: (انْتَلَقَ)
يَعْمَلُ كَذَا، مِثْلُ قُولُهُ: (ذَهَبَ) يقَدِمُ.
وقال الرايِبُ: انْتَلَقَ فَلَانَ إِذَا سَرَّ
مَتْحُلًا. وَمَنْهُ قَوْلُهُ تَعْلَى: (فَانْتَلَقُوا)
وَهُمْ يَتَخَافُونَ (١)، (فَانْتَلَقُوا إِلَى
مَاكَتْمُهُ بَيْنَكُمْ) (٢)، وقال ابنُ
الْأَلْبِسِ: الْانْتَلَقُ: سَرَعَةُ الْذَّهَابِ
فِي أَصْلِ الْمَحِيَّةِ يَلَتَهُ.

(و) مِنَ الْمَجَازِ: انْتَلَقَ (وَجَهُهُ)
أَيَّ (الْأَبْسَطِ).

(و) انْتَلَقُهُ بِهِ (لِلْمَفْعُولِ): إِذَا

(١) الفَلَام، والصاحب والباب، والجهزة (٣٣٢).
(٢) سورة الظلماء الآية ٣٣.
(٣) سورة المرسلات الآية ٣٩.
لقد فإن قول الجوهري، فيبقى نطلاق هكذا هو مضمون بالفتاح، والصواب. كسر نوينه لأنه ليس في الكلام نفعاً.

(واستطلق البطن) مثبتأ وخرج مافيه، وهو الإسهال، ومنه الحديث:

(إن رجلاً استطلاق بطنها).

وتصغير الاستطلاق: تطليق.

(وطللق الطبيبي) إذا استن في عدوه فمضى و (مر) لا يلقي على شيء وهو نفعه، قاله الجوهري.

(و) قال أبو عبيد: تطلق (الفرس).

إذا (بال) بعد الجزم وهو مجاز. وأنشد:

فصاء ثلاثاً كجزء النظا م لم يتطلاق ولم يغسل (1)

معنى لم يغسل. لم يعطق.

(و) يقال: (مطلق نفسه) لهذا الأمر. (كما الحال) أي، لا (تستمر) نقلة الجوهري. قال: وتصغير الاطلاق تطليق بقلب الطاء نة، لتحرك الطاء الأولى، كما تقول في تصغير الاضطراب:

(1) اللسان، والكلمة، والعباب.
طِلْق

أي: تُرْكُهم كما يَتَرَكُّ الرَجُلُ العَرَّةُ.
وَيُقَالُ لِلنَّاسِ إِذَا عَنَّى: طِلْقٍ،
أي: صَارْ عَرَّةً.
وَأَطْلَقَ النَّافِئَةُ مِنْ عَقَالِهَا، وَطْلَقَهَا.
فَطَلَقَتْهُ، بِالْفَتْح.
وَنَعْجَةٌ طِلْقٍ: مَحْلَةٌ تَرْغِي وَحُدُوْها.
وَفِي الْحَدِيثِ: «الطَّلَقَاءُ مِنْ قَرْيَاتٍ،
وَالعَقَالَةُ مِنْ قَرْيَاتٍ»، كَانَهُ مِيْزَ قَرْيَاتٍ
بِهذَا الْأَسْمَارِ، حَيْثَ هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْعَقَالَة.
وَقَالَ تَلْبَسُ: الطَّلَقَاءُ: الَّذِينَ أَذَجَلُوا
فِي الْإِسْلَامِ. كَرَّهَا.
وَإِسْتَطَلَقَ الرَّأَعِي نَافِئًا لِنَفَسِهِ: حَيْسَهَا.
وَالإِطْلَاقُ: الْنَّافِئُ، وَالإِسْتَطَلَقُ،
وَالْمُطْلَقُ مِنَ الأَحْكَامِ: مَالاً يَقْبَعُ
فِيِهِ أَسْتِبْنَاءً.
وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ: مَاسَقَطُ عَنْهَهُ الْقِبَدٌ.
وَأَطْلَقَ النَّافِئَةُ، فَهُوَ مُطْلِقُ: سَاقَهَا
إِلَى النَّافِئِ. قَالَ: دُوَّرَ الرَّمْعَةُ
قَرَنَا وَأَشْتَنَا وَاحَدَ يَسْقُوْهَا
إِلَى النَّافِئِ مِنْ حُورَ الْفَتْحَةِ مُطْلِقٍ (1).

الطِلْق

الْفَتْحَةُ بِعَدْدَٰ، سَمِعَ بَنِي سَمْسَمٍ أَبا
عَبْدُ اللهِ الْفَتْحَةُ، وَمَاتَ بِقَرْوَيْنِ
سَنَةٌ ٥٥٠.

وَمَا يُصَدَّرُكُ عَلَيْهِ:
رَجُلٌ طِلْقٍ، كَذَّبَ: كَثِيرُ الطَّلَق.
نَقِلَ الْرُّمْحَرَى.
وَطَلَقَ الْبَلَادَ: تَرَكَهَا عَنَّ بُنَى الأَعْرَابِ
وَهُوَ مِجْازٌ، وَأَنْشَدَ:
مَرَاجِعُ تَجَدُّ بَعْدَ فَرْكٍ وَبَيْضَةٍ
مُطْلِقُ بِضْرُرٍ أَشَدُّ الرَّأَعِي جَافِلَهُ (١).
قَالَ: وَقَالَ الْعَقَالِ، وَسَأَلَ الْكِسَائِ
فَقَالَ: أَطْلَقْتُ امْرَأَتِي؟ قَالَ: نَعْمَ
والْأَرْضَ مِنْ وَرَائِهَا.
وَطَلَقَتْ الْقُومَ: تَرَكَهُمْ، وَأَنْشَدَ
لَابِنَ أَحْضَرُ:
عَطْارِفة بِسُرُّ النَّجْدِ غَنْمَةً
إِذَا مَا طَلَقَ الْبَرْمُ الْعِمَانَ (٢).

١. للسان، وَرَسِبَتْ في (فَرْك) إِلَى أُبِي الرَّأَعِ.
٢. غَلِيْرٌ، وَقَالَ فِي (قَرْوَيْنِ) إِنَّ أُسْمَهُ عَبْدُ
ابن طَفْيَةٍ بَنِ مَازِنِ.
قال الأَرْهَمِيُّ: وأَحْرَى المُذْهَرِيُّ عَن أبي الْحَيْثَمِيَّ: أنه قَالَ - فِي بَيْنِ الرَّأْعِيِّ وَبِيْتٍ أَخْرِي أَشْتَهَ لِذِي الرَّمْعَةِ - 

لِهَا سَنَةٌ كَالْشَّمَـسِ فِي يَوْمٍ طَلَقَةٍ (1).

قال: والمَّرْبُ تَضِيفُ الْأَسْمَى إِلَى 

تَعْنٌه، قال: وَزَادُوا الْهَاءَ فِي الطَّلَقِ 

لِلْمُبَالِغَةَ فِي الْوَصْفِ، كَمَا قَالُوا: رَجُلٌ 

ذَاهِيٌّ.

وقَالَ ابن الْأَعْرَابِيَّ: يُقَالُ: هُو 

طَلَقٌ، وَتَلَقُّ، وَمُتَلَقُّ، إِذَا خَلَى عَنِهِّ، 

وَأَتَلَقَّ رَجُلٌ.

وَعَسَطَلَهُ: اسْتَعْجِلَهُ.

وَأَتَلَقَّ الدُّوَاءَ بَطْنَهُ: مَشَاهٌ.

وَعَسَطَلَهُ الطَّلَقُ: مَثْلُ تَلَقُّ.

وَتَلَقَّتَ الْجِلْلَ: مَضَتْ طَلَقًا لَا 

تَحْضِيِّسُ إِلَى الْعَيْنِ.

وَأَتَلَقَّ خِلْلَهُ فِي الْحَلْيَةِ: أَجْرَاها.

وَرَجُلٌ مُتَلَقٌقُ الْلُّسَانِ، وَمُتَلَقُّهُ: 

قَصِيحٌ، وَهُوَ مَجَازٌ.

(1) 616/27 و عَمَّرُ فِيهِ:

(2) بَدْتُ مِن سَحَابٍ وَهُيَ جَذَاهِيَةُ العَصَرِ.

(3) النَّاسُ، وَنَالَهُ 1/66 وَانْظُرَ دِيوانُهُ 10 جَمِ.

(4) نَاصِرُ الْحَالِيَ.
<table>
<thead>
<tr>
<th>طرق</th>
<th>طرق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(وَتَطِيرُ: لِيَكُنُّهُ مَدَّةً مَّالِعَةً طُوُوقُهُ.) هو مَطَارِعٌ طُوُوقُهُ</td>
<td>(وَتَطِيرُ: لِيَكُنُّهُ مَدَّةً مَّالِعَةً طُوُوقُهُ.) هو مَطَارِعٌ طُوُوقُهُ</td>
</tr>
<tr>
<td>تَطِيرُهُ: إِذَا أَلْبَسَهُهُ الطُوُوقُ.</td>
<td>تَطِيرُهُ: إِذَا أَلْبَسَهُهُ الطُوُوقُ.</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَالطُوُوقُ: (اً) الْمَسْحُ وَالْمَثاَقِدُ،)</td>
<td>(وَالطُوُوقُ: (اً) الْمَسْحُ وَالْمَثاَقِدُ،)</td>
</tr>
<tr>
<td>وَأَنْقَذَ الْمُتَلِثُ:</td>
<td>وَأَنْقَذَ الْمُتَلِثُ:</td>
</tr>
<tr>
<td>هُوَ كُلُّ أمْرٍ يُسْلِمُهُ بِطُوُوقِهِ.</td>
<td>هُوَ كُلُّ أمْرٍ يُسْلِمُهُ بِطُوُوقِهِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>وَالْبُخْرُورُ يُحْيَيِّهَ أَنْفُهُ بِرَوْقِهِ١).</td>
<td>وَالْبُخْرُورُ يُحْيَيِّهَ أَنْفُهُ بِرَوْقِهِ١).</td>
</tr>
<tr>
<td>يَقُولُ: كُلُّ أَمْرٍ مُّكَلَّفٌ مَّا أُطِلَّ.</td>
<td>يَقُولُ: كُلُّ أَمْرٍ مُّكَلَّفٌ مَّا أُطِلَّ.</td>
</tr>
<tr>
<td>وَقَالَ عِيْبَةَ: الطُوُوقُ: الْمُقَلَّةُ،٢) أَي.:</td>
<td>وَقَالَ عِيْبَةَ: الطُوُوقُ: الْمُقَلَّةُ،٢) أَي.:</td>
</tr>
<tr>
<td>أَقَصَّى غَابِيِّهِ، وَهُوَ اسْمٌ لِيَمْقَادُ مَا يَمْكِنُ</td>
<td>أَقَصَّى غَابِيِّهِ، وَهُوَ اسْمٌ لِيَمْقَادُ مَا يَمْكِنُ</td>
</tr>
<tr>
<td>أَن يَعْمَلَهُ بِمَسْقَةٍ مِّنْهُ.</td>
<td>أَن يَعْمَلَهُ بِمَسْقَةٍ مِّنْهُ.</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَ) قَالَ أَبَنُ دُرْيَةَ: الطُوُوقُ،</td>
<td>(وَ) قَالَ أَبَنُ دُرْيَةَ: الطُوُوقُ،</td>
</tr>
<tr>
<td>(حَبَالُ النَّحْلَةِ)، وَهُوَ الكَرِيَ الَّذِي</td>
<td>(حَبَالُ النَّحْلَةِ)، وَهُوَ الكَرِيَ الَّذِي</td>
</tr>
<tr>
<td>يُصَعَّدُهُ إِلَى الْنَّحْلَةِ، وَيَقُولُ لِهَا:</td>
<td>يُصَعَّدُهُ إِلَى الْنَّحْلَةِ، وَيَقُولُ لِهَا:</td>
</tr>
<tr>
<td>الْبُرْوُنَّ.٣) بِالْفَارِسِيَّةٍ، قَالَ الْشَّاهِرُ</td>
<td>الْبُرْوُنَّ.٣) بِالْفَارِسِيَّةٍ، قَالَ الْشَّاهِرُ</td>
</tr>
<tr>
<td>يَصَعَّدُ نَحْلَةٍ.</td>
<td>يَصَعَّدُ نَحْلَةٍ.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

١) مَبَّأِدةٌ لا يَطَأُهُ الْمُقَلَّةُ.  
٢) مَطَارِعٌ طُوُوقُهُ.  
٣) مَبَّأِدةٌ لا يَطَأُهُ الْمُقَلَّةُ.
<table>
<thead>
<tr>
<th>طوق</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>طوق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ومتصلة في رأسها الشحم والندى، وسائراها خالى من الخير، يابس، تهبها الفينيان حتى ابزرى لها قصير الخطا في طواف متقاعس.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ومالك بن طوق) بن غالب بن زاقر بن مزة بن شريح بن عبد الله ابن عمرو بن كُلُومَم بن مالك بن غالب. ابن سعد بن زهير بن جشن بن بكر بن حبيب بن عمرو بن عام بن زعبل (كان في زمان الخليفة) هارون) الرشيد رجعه الله تعالى، وصحب رجبة، مالك المضافة إلىه على الفرات. |

قلت: ومن وليلة محمد بن هارون ابن إبراهيم بن الفهم بن مالك الذي قيم اليه، قاضيا، صحبة محمد بن زياد الذي اختت مدينته زبيد، حرسها الله تعالى - وله ذريته بها طيبة يأتي ذكره في عِم قي إين شاء الله تعالى. |

(و) في المثل: (كبر عمرو عن الطوق) هكذا في الغراب، والأمثال. (1)
وقال:

أدركني وأنت غيِر كذَّوب
أبهِر زمنًا أم يُهِيجُن
أم يعُبد، وأنت أهل لُبنان
أم يُنوون، وأنت أهل ليدون

وفي نسخة: «فأنت أهل». (قالت
بل زوجتي كفوا كرِيما من أبناء
المَلَك، فاتَّرِق جَينِيْمَة ساكنًا، (فلماء
أخبر على بذليك خاف على نفسه
(فهرس) منه (ولحق بقوله) وبلاده،
ومات هنالك، وعلقت منه رقاش،
فأنت باني سماة جَينِيْمَة عُمرًا وتيناه
أي: أخذه أبا له، وأحب حبًا
شيئا، وكان) جَينِيْمَة (لا يولد له،
قلما تَرَعَع وبلغ ثمانية سنين (كان
يخرج مع) عدَّة من (الخدام يجنَّون
للملك الكَمَّة، فأكنا إذا وجدوا
كمال خيارة أكلوها، وأنا بالباقي

(1) القاموس، وهو الشهاد البلادي، والشعرون بعد المائة
من شهادة الأباب، والباب

106
الطريق، وهو أخصب من كل شراب
يشرب، وأشد إفسادا للعقل.
(و) قال ابن ذريته: (الطوق: أرض)
تستشير سهلة بين أرضين غلاظ)(ف
بغض شعر الجاهلية قال: ولم أسمعه
من أصحابنا.
(والطاق: ماعطى من الأنبينة، ج
طاقات وطيقان) فاربي مربوب، كما
في الصحاح. وقال غيره: هو عقول
البناء حيث كان. والجمع: أطواق،
وسقيق.
(و) الطاق: (ضرب من الثياب).
قال الراجي:
ميمينرك من طاق كثير الأثمان.
جمع: شمر منها الكمان(1).
كما في الصحاح.
(و) قال ابن الأعرابي: الطاق:
(الطيلسان أو هو الطيلسان الأخضر).
عن كراع. قال رؤبة:
وفي اللسان: شراب الأطيق: حلب.

(1) اللسان، وتقلد في (جمز) والباب.
107
لاولو جرى إذ جبّته من طاقة. وعلّمي يمل جناح غاص. وانتشد ابن الأعرابي:
لقد تركت خزية كل وغشد تجميل بين خاتم وطاق.
والجُنّ: الطبقان، كُساج وسبيَّان. قال مُلْئِجُ الهِداب:
من الربيع والطبقان تنمَّر فَوَّهَم كأجْحِبَة العقبان تَذْدَن وتْخَطُّف.
(و) الطاق: (د، بِيْجَّيَان) من نواحيها.
(و) الطاق: (حُصَنٌ بَطْرُسْتَان). وله سكن مُحمد بن النعمان، شيطان الطاق، وإليه نُسِبت الطَّائِفةُ الشِّيْطَانِيَّةَ من غَلاَةُ السَّيِّئَة.
(و) الطاق: (بَاثِر) يُبْشَر، أي: يُبْتَغُر من الجبل كالطاقٍ. وقال اللبيب: طائِق كل شيء ما أستدار.

(1) ديوانه 180 في الزياادات، واللسان.
(2) اللسان والبيب.
(3) شرح أشعار الهالبي 148 واللسان.

108
من السَّمَيَةِ، كَالْمَجْبُولِ الَّذِي يُنْحَدِرُ مِن
الجَبَّلِ. قَالَ ذُو الرَّمَةُ:

قَرَأُوا طَائِفَةٌ بِالآلِ مُخْزُومٍ (۱).

قَالَ: وَهَوَّ حَرُفُ مُؤُذرٌ فِي الْقُنُّ.

وَالْطََّارِقَةُ: شَعِيعَةٌ مِن رَبِّهِانَ أو شَّرَّ،
وَقُوَّةٌ مِن الْحَيْثِ، أو نَحْوُ ذَلِكَ.

(وَيَقُولُ: طَقَّافُ، وَالْطََّارِقَةُ رَبِّهِانَ)

أَيْ: شَعِيعَةُ مِنْهَا، كَما فِي الْأَسْسَ.

(وَطَائِفَةٌ: عِبْرَاتُ).

(وَطَائِفَةٌ): أَيْ: (كَلْفُتْكُهُ).

وَقَيلُهُ تَعَالَى: «سَتُطَوقُونَ مَا جُلِّلْبَا بِهِ» (۱)
أَيْ: بَلَّمْتِمُ نَفْسَهُمْ فِي أَشاَعَةِهِم. فِي الْحَكِيَّةِ
«مَن ظَلِّمَ فَيْدِإِن شَيْثٌ مِن الْأَرْضِ طَوْقُهُ
اللَّهُ مِن سَبْعٍ أَرْضٍ أَرْضٍ» هَذَا يُفْسِرُ عَلَى
وَجَهْيَنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يُحْيِي مَلَكِ اللَّهِ بِالْأَرْضِ
فَتَسِيرُ الْبَعْقَةِ الْمَعْصُوَّةِ مِنْهَا فِي عُنُقِهِ
كَالْطََّوقِ.
لا يتفعلونه، ولا يتلفونه، وإن كان الخفظ بهما كالفئذ بيطفيه لقليطهما وكتبئه. ويوُسّع كون يتطفونه يتفعلونه قراءةً من قرأ «يتطفونه»، وكذلك يوسع كون يتطفونه يتفعلونه لا يتفعلونه قراءة من قرأ «يتطفونه»، والواضح من بعد أن يكون يتفعلونه.

(1) هذا آخر نص الشواع لابن جني.

(2) والمُطْفُرة: الحمام ذات الطوق في عنقها. قال ذو الرمة: ألَّا ظَنْنَتْ مَيْ فهاتيةك دارها بها السحيمُ تَرْزينُ والحمامُ المطوق

(3) قال الصاغاني: (و) أهل العراق يسمون (المُقَارِورَة الكبيرة) التي (لها عنق مطوقه)

كما في العباب.

(4) والإطامة: القذرة على الشيء، وقد طاقة طوقًا، وأطامية) إطامة.

(1) انتظر هذا البحث في المصحف لاين جني 118/1.
(2) ديوانه 1992 ويروي بها السحيم مؤلفه، والعباب وفي مطبوع الناج الشحم.
يقصد: في عنَّف من يَعْمِي طَوْقٍ، ماَلِي بأداءِ زَكَرِي طَوْقٍ. كما في الأسَاس.

وَقَالَ لَعْبَى: طَوْقِهُ تَطْوِيقًا، خاصٌ بالتَّلِدُّ، والمِصْوَابُ العَمُوم. ومنه قولُهُ:

المُنَبِّئِ:

آَقَامَتِ في الرَّقَابِ له أَيْبَاد
هي الأَطْوَاقُ والّنَاسُ الحَمَامٌ
وطَوْقَهُ، بالضم، جُبِلٌ دَاخِلًا قَبَطَا، ولم يُعْمَعَ عنه.

وتَطْوِيقُ القُلُوبِ على عُنيَّهُ: صارت عليه كالطَوْق، ونُكَّذِطَت، وهو مُجَاز.

والطَوْقِينِ: جمع الطَقَاق العَلَّي، ويُقَدَّمُ بالآَجِرِ، وأصله طَاقٍ، وجمعه نَجَّارٍ
على الأَ أسْلَم، كَحَاجَةٌ وَحَرَّاجٌ، لَكَنَّ أَصْلُهَا حَاجِجٌ، قاله الأَزْهَرِي وَأَنْشَدَ
لمَعْرِض بن حسَن يَصِفُ قَصْرًا:

أَجْدَكَ هَل رَأِيتِ أَبا قَبَيس
أَطَالَ حيَاتِهِ النَّعْمَى الرَكَامُ

(1) ديابره ٣٤٣/٢ من قصيدة يُصدح بها المغت
ابن على الجَمَل.

وَقَالَ سِبْيُوْبِه: وَقَالَوا: تَلْبَيْتِه طَاقِتِك،

أَضَافُوْا المُصَدَّرِ وَإِن كان في مَوْضَع
الحَالِ، كَم أَدْخَلُوا فيه الأَ لِف وَاللَّام
حين قالوا: أَرَسُلُها العَرَاق* وَا، مَا تَلْبَيْتُه
طَاقِتْهُ فلا يكون إلا مَعْرَق، كما أن
سَبِيحُ الله لا يَكون إلا كَذَكِل.

وَقَالَ شِيْخُنا: الطَقَاقُ والإِطَاقَة
لا يَخْصُصُ بالإِنسان كما زَعَمُ قَوم: بل
هي عَالِمَة بَخَلاطُ الطَقَاقُ والإِطَابَة،
فَلَها خَصْوَص.

وَمَا يُسْتَدْرِكُ عَلَى:
طَوْقِه بالسَيْف وَعِيْرِه، وَطَوْقُه إِيَاه.

جَعْلَهُ لَهُ طَوْقًا.
وَطَوْقِي نَعْمَةٌ
وَتَطْوِيقُ منْهُ أَبَادٍ وَهُوَ مُجَاز.

وَكَذَلِكَ قولُهُم: تَنْدَلُّدُهُ تَطْوِيقُ الحَمَامَة.
وقال: آي خمارها يُطيَّر، وأصدقائها يُطابِر من مُحاصِمتها.
ووثََرُبً: رأيت أرضًا كانها الطَّيَّق.*
إذا كثر نباتها، وهو مَمَّاز. وِطاقُ القوَّس: سيِّمتها. وقال: أَبِنُ حَمْزة: طائِقُها لاَعْيَر، ولا يُقالُ طاقةها.
وَذاتُ الطِّوْق، كُسَرَد: أَرْضٌ مَّعْرُوفة. قال رَوْبَة: (1)
». قَرِيمُ ذِرَاعِيْه بِجَنَّاثِ السَّوْق.
وَصَرَحَا وَقَدُ أَنْثَدْنُمُ ذاتِ الطِّوْق.
) (2)
وطاقات الحَبْلِي: قوَاه، كما في الأَسَارِيْس.
والطاقات: الإِفْرِيْز.
وجِنَسُ من النَّاس بالسُّنَد.
والكِسَاءَ، كَأَنَّهُ في المُحْيِط.
قال الصَّاغاني: أَقَمْتُ بالسُّنَد سِنينً. وليس يَعْرِفُ تَمَّ هَذَا الجنس أحدٌ من النَّاس.
قلت: وَمَولِفُ المُحيط كان أَبُوه.

(1) ديوانه 100 و السان في طبعة الناجم صرحان بالصاد المهلهلة.
(2) في السان: والثور بتحمي جَلَّدَة. (3) الألسن.
كُتمانَة: (تُرِقُ به) وَقَبِيَ، وَكَذَا عَبِيَّ الرَّدُّعُ بِالجِسَمِ والمَلَقَ. وَقُولُهُمُ: فَاحُ وَانْشَرُ، إِنَّا هُوَ نُفَسْيَرُ بِاللَّادِرِمِ، وَأَنْشَدَ اللِّيْثُ:

أُرْجِحْ عَبِيَّ الْمَيْسِرُ بِهَا عَبِيَّ الْدِّهَانُ بِذُرَّةِ الصَّدِيفِ(1)

وَقَالَ الْمُسْرَارُ بْنُ مَنْقِذٍ:

عَبِيَّ الكَنْبِسُ وَالْمَيْسِرُ بِهَا فَهَى صَفَرَاءُ كَفِيْرُ جِنْ عِيْمَارٍ(2)

وَقَالَ طَرْفَةُ بْنُ الْعَرَبِ:

ثُمَّ رَأَحُوا عَبِيَّ الْمَيْسِرُ بِهَا يَلْحَفُونَ الأَرْضَ هَذِابُ الأَرْضِ(3)

(و) عَبِيَّ (بَالْمَكَانُ): إِذَا (أَقَامَ) بِهَا.

(و) عَبِيَّ (بِهِ: أُولِيَّ) وَهُوَ مَجَازٌ.

(وَرَجُلٌ عَبِيَّ، وَأَمْرَةٌ عَبِيَّةٍ) كَفَرَ حِيْرَةٌ وَفَرْحَةٌ: (إِذَا تُطَيْبَ بَادِئٌ طَيِّبٌ لَمْ يَذْهَبَ عَنْهَا أَيُّامًا) نَقْلَةُ اللِّيْثُ.

الْفِضْلِيَاتُ مِن 26: 84، وَالْمَلَقَ وَالْلِّيْثِ.

(2) الْيَوْمُ 9، وَالْمَلَقَ وَالْلِّيْثِ.

(3) 213/4.

مَعَةً (وَعَبَاةٍ) كَسْحَةٌ (وَعَبَاةٍ)

(ع ب ق) 112
(و) قال ابن دينيزل: (العبقة)
مَرَكَةٌ: وَصَرُّ السَّمَنَ في التُّنْحِيسِ
وكذا عَمَقة وَعَبِكَةٌ. وَزَعَمَ اللَّيْثٌ
أنَّ يَمِينَ عَمَّةٍ بَدْلًا مِن بَأء عَبِقَةَ. وَيُقَالُ:
مَافَي النَّحَّي عَبِقَةٌ وَعَمَّةٌ، أي: لَئِنْ
وَضَرَرَ السَّمَنِ.
(وعَبِقَةٌ) مَرَكَةٌ: جَدٌّ لأَبِي إِسْحَاقَ
إِسْمَاعِيلُ بن غَمَر بَن عَيْقَةٍ (العبقية)
البَخَارِيّ (المحدث). وضِبَطَهُ الحَافِظُ
في التَّنْحِيسَ بِالْفَنْحَ.
(ورجل عَبِقَةٍ): إذا كان (بِلَّغُكَّ)
نُقِلَهُ الصَّاغَانِيّ.
(والعبقية) كِمْلَانِيّةٌ: (الرَّجُلُ
المَكْارِيّ). وفي الصَّحَّاحِ: هو (الدَّاهِيّة).
زَادَ غَيْرُهُ: ذَوْ شَرٍّ وَنُكَرٍ. وَأَنْثَى
الْلِّيْثُ:
أَطْفَّ لَهَا عَبِقَةٌ سَرَّنَدٌ
جَرَى الصَّدْرُ مَنْبِطِسُ التَّيْمِينُ(1)
(1) يَمِين يَفْتَتُ العينَ وسُوَى البَياءَ كَأَنَّهُ اسْتَلَمَهُ
وصحِّ ابن الأثير في الأيباب 317/2 أنَّ يَفْتَتُ العينَ
وكرَّ البَياءَ المُوَدَّةَ، أو فَضَّهاٍ وذَكَرَ وَقَعتُهُ بِبَيَاءِ
سِتَّةٌ 417/2.
(2) العين واللَّيْثُ والمُقَابِسٌ 213/4.

714
إذا كان (سبير الخلق، وهي بهاء) فقسيته أنه لا يقال فيها إلا باللهاء. ونص الأسمى (١) يخالف ذلك: رجل عقان وعقلاته والمرأة كذلذك فتناول.

(وعبئقى) العلامة، فهو م.bundle: إذا (صار ذهبياً، أو ساء خلقه) وكذلك.

ابن زيد العزات يصف حمارًا صانها الناجر اليهودي حولي. فادأذي من نشرها التعبير (٢).


إلى ما مصبغ التنبيئة، وأهمه الجماعة، وأوردته ابن القطاع في كتاب الأفعال.

هكذا قلت: وهو مصحف التنبيئة، بالتحية، وسياحي للمصيف.

ع ثق [٢]:

(العنى، بالكسر: الكرم). يقال: ما أنبى العنق في وجه فلان، أي:

الكرم.
المحدثين من قولهم: عبد معقوف، وعاقبته ثلاثين غبر معروف، ولا قالوا، به، فلا يعتن به، بل المتعبد ربعاء، والثلاثين لازم أبدا (فهو عيبَة وعتاق، ج: عتاق). (وأعتقه) إعاقه فهم معتوق وعيبَة. والجَمْع كالجَمْع.
(وأمة عيبَة وعيبَة ج: عتاق).

(و) يقال: (هو مولى عتاق، ومولى عيبَة، ومولى عيّبَة، من نساء عتاق.) وذلك إذا أعتق.

(والبيت العيبَة: الكعبة شرفها الله تعالى). قال الله تعالى: {وَلَيْطَوَّفُواَ بالبيتِ الع bleach } Código (قَبْلَ) { بَيْنَ يَدَيْهِ } (لقدماً) { أَوْ لِكُنْهَا } (أيّعته من الفَرَق). أي: يُصي به ليقدمه (لأنه أولاً بنيت وُضع بالأزبك). كما في القرآن أيضاً، وهو قول الحسن (أو) لكونه (أعتيق من الفَرَق) أي: يُصي به للطوفان. ودليله قوله تعالى: {فِى ذَٰلِكَ } (فِى ذلك) { يَوْمُ نُقِيمَةِ مَكَانَ الْبَيْتِ } (هَل) { وَهَذَا } (هَذَا) دليل على أن البيت رفع، وبقيَ.

(1) سورة المجادلة، الآية 39.
(2) سورة المجادلة، الآية 39.
| مكتبة | (أو) أعْطِيَكُمْ (من الجَبَابَةِ) فَلَمْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ جَبَارُ قَطٍ، وَهَذَا قَدْ رَوَاهُ ابْنُ الزُبَيْرِ في حَدِيثَ مَرْفُوعٍ (أَوْ مِنْ الْجَبَابَةِ) نَفْقَهُ الصَّاغِنِيَّ، وَفِيهِ تَحْصَيْسٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، إِشَارَةً إِلَى قَصَةَ الفِيلِ. (أَوْ لَوْ اُحْرِرْتُ لَمْ يَلْمِسْهُ أَحَدٌ) مِنْ المَلْوُوكِ، وَلَمْ يَدْعَهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَهُوَ مَجَازٌ. 

> (وَالْعَيْقُ: فَحَلَّ مِنَ النَّخلِ مَعْروَفٌ (لَأَنْفُضُ تَخْلُطَهُ)).

| عتق | (الْعَيْقُ: (الْمَاءَ وَ) قَبْلَ. (الْطَّلَاءُ وَالْحَمْرُ). 

> (وَ) قَالَ أُبُو حَيْنَافَةَ: الْعَيْقُ: (الْقُمْرُ) عَلَمَهُ لَهَ. (قَبْلَ: هَوَامُ التَّمْرِ السُّهْوِيَّةِ). جَمعهُ عَيْقٌ، وَأَنْشَدَ قُوْلًا. 

> عَنْهُمْ: 

> كَبْبَ الْعَيْقُ وَمِاءٌ شَنْ بَارَدٌ 

> إِنْ كَنتُ سَائِلٌ غَيْبوًا فَذَهْبِيَ 

| عتق | (لاَنْفُضُ تَخْلُطَهُ)).

> (وَ) الْعَيْقُ: (الْمَاءَ وَ) قَبْلَ.

> (الْطَّلَاءُ وَالْحَمْرُ).

> (وَ) قَالَ أُبُو حَيْنَافَةَ: الْعَيْقُ: (الْقُمْرُ) عَلَمَهُ لَهَ. (قَبْلَ: هَوَامُ التَّمْرِ السُّهْوِيَّةِ). جَمعهُ عَيْقٌ، وَأَنْشَدَ قُوْلًا. 

> عَنْهُمْ: 

> كَبْبَ الْعَيْقُ وَمِاءٌ شَنْ بَارَدٌ 

> إِنْ كَنتُ سَائِلٌ غَيْبوًا فَذَهْبِيَ 

> (1) رَكَابُ مَرْكَبَةَ الْقُلُوسِ وَظِلَّةُ 

| عتق | وَابْنُ النَّعَامَةِ يَوْمَ ذَلِكَ مَرْكَبٍ (3) 

> (1) رَكَابُ مَرْكَبَةَ الْقُلُوسِ وَظِلَّةُ 

| عتق | وَابْنُ النَّعَامَةِ يَوْمَ ذَلِكَ مَرْكَبٍ (3) 

> (1) رَكَابُ مَرْكَبَةَ الْقُلُوسِ وَظِلَّةُ 

| عتق | وَابْنُ النَّعَامَةِ يَوْمَ ذَلِكَ مَرْكَبٍ (3) 

| عتق | (دِيُوَانُ ٢٠ وَالْقَانُونُ، وَمَادَةٌ (كَابِ) وَالصَّحَابَ.)
(و) قيل: العَقِيقُ (اللَّدُنِّي).  

(و) العَقِيقُ: (الخَيْارُ مِن كُلِّ شَيْءٍ). النَّمَرُ، والمَاءُ، والمَيْلِي، والمَشَقُّ.  

(و) العَقِيقُ: (الْقِبْطُ الصَّدِيقِ). أبي بُكرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ). قيل: لَقَبَهُ (لِحَمَالِهِ). وهو قَوْلُ جَعْفَرُ الْصَّادِقُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ، (أو لِقَوْلِهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ: مِن أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَقِيقٍ مِن النَّارِ حِيَضَرَ إِلَى أَبِي بُكرٍ). وروَّاهُ عَابِسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا بُكرَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: «يا أَبَا بُكرُ أَنتَ عَقِيقُ اللَّهِ مِن النَّارِ» فَعَمِينَ بَيْعَمَد سَمِىَ عَقِيقًا. وَفِي حَدِيثِ أَبِي بُكرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّهُ سُمِىَ عَقِيقًا لَكِ أَنَّهُ عَقِيقٌ مِن النَّارِ" (أَو سُمِيَّهُ بَيْنَهُمَا) وَهَذَا قَوْلُ مُوسَى بْنُ طُلَحةَ.  

(وَعَقِيقُ بْنُ يُعْقُوبُ بْنُ صَدِيقٍ). بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَايَةٍ.  

(و) عَقِيقُ (بِنْ مُحَمَّدٍ، بْنُ مُنْصِرٍ). بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الزَّبِيرَ، كَتَبَهُهُ أَبُو يُعْقُوبُ مُحَدَّثُ مُشْهُورٍ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ جَلِّهُ فِي صَدِيقٍ.  

(و) عَقِيقُ (بِنْ سَلَمةَ، وَعَقِيقُ). خُرَاسَانِي، حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْصِرٍ.
أبو أحمد مُحمَّد بن عُبيَّة بن عامر، روَي عنه "عن خُثَّر.

(وَبْكِير بن عُبيَّة): كوفي، عن سُيَّد بن جَبْرِيل، وابن إسماعيل ابن بكر حذَّات أبِيه، ونَصر بن عُبيَّة) كتب عنه المُستغفَر ومات سنة 384، (الغَصْوَر: 11) بن عُبيَّة) عن مَكَحْوَل، (وَعَلَى بن عُبيَّة) عن أبي بكر، وعنَّو التَّوْرَى، وأَحَمَّد ومَحَمَّد ابن عُبيَّة) (1) بن حَمَّام النَّعْمَيْشَان مات محمد سنة 244، ومات أحمد بعد السَّنَة، وغيرهم: (المحققون).

(وَالْعُقْبَيْنَ، كَوْفَر: بِنَسْبٍ إلى الْعَقَّاء) ويهم: (عبد الله بن بَّشَر الصَّحَابِي) هَكَذَا في النَّسْحُ، بَشَر بالشَّيْخ المعجمة وليس في الصحابية من اسمه عبد الله ابن بَّشَر، وإنما فيهم عبد الله بن بَّشَر.

(1) كذا يقع في القاموس يشذَّب عفاء مضمون، وضَع في التَّلَفَـيْنِ 322، (شَكَّة يَنْفَع الفَافِد وشذَّب الْوَار مُفْنِحة، وهو هذا الضَّمَع من آمَّه الأَحَد، وانظر الإِنْكِال 116/8).

(2) في نسخة القاموس المَذَائِلَة ضَبِط عِنْدٍ في الموضعين شكَّة يَنْفَع الفَافِد وشذَّب الْتَّلَفَـيْن، والubit ضَبِط التَّلَفَـيْن 932 وهو مقتضى قوله السابق: في كِتَاب Might 4.

(3) زيادة من القاموس، وسَقَط من مطبوع كتاب، وله عليه مصحح في ماهه.

119
وكان الحمر العقين من الأسلم
سَفَنْتُ مَمْزَوجة بِمَاء زِلال(1)
قال أبو خييمة: فَعَلَى هَنا بَعْضٍ مَعْلُوم، كَمَما تَقُولُ: عَينَ كَجِيل.
(و) راج (عَيْيَنَةٍ وَعَاتِيقٍ): لَن يَغْضَبْ أَحَدٌ خَيامَهُ، أَوْ قَدِيمَةٌ، أَوْ شَابَةٌ
أَوْ لَمْ يَأْذَرْهُ، وَهَذَهُ عَنْ الزَّمَهْرَى،
أَوْ حُسْنُ زَمَانَهُ في طُرْقِهَا، كَمَا في
الْلَّسْان. قَالَ حَسَنٌ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ:
كَالْسَلَكَ تَخْلُطُه بِمَاء سَهَايْبُهَةٍ
أَوْ عَاتِيقٍ كَذِمْ الدِّيبُجُ مَدَامٍ (2)
وقَالَ لِبَنُد: 
أَعْلَى السِّبْأَاءِ بِكُلِّ أَذَكَرٍ عَايَيْنُ
أَوْ جَوْنَةً قُلِّدَت وُقَسَ خِتَامَهَا (3)
(وَفَرْضُ عَيْيَنَةٍ) أَيْ: رَأْيُ كَرِيمٍ،
وْسَبَاقٌ أَيْضاً لِلْمُصَنَفُ قَرْبَا.
(أَوْ عَيْيَنَةٍ، بالْكَسِيرَ، ويُضَمَ للمُوَاتِ)
كَالْحُمْرٍ وَالْبُعُظُ، وَالْقَمَدُ لِلْمَسْوَاتِ
(1) الدُيران واللسان.
(2) الدُيران 214 واللسان والصحاح والباب.
(3) ديوان 314 واللسان والصحاح والباب والجهل.

وقَالَ أَيْضاً:
(1) زيادة من النهاية (طاق).
(2) ديوان 217 والباب وعِمْرُه في السَّان (زَنَق).

120
أي: (رقمة يُشترته بعدة الجفاه والقلعة).
نقله الجوهر. واقتصر على حدّ صرب.
و) عتق (البيمين عليه) عتقه:
سبقت وتقدمت، وكذلك عتقته،
كفرم، أي: قُدِمت وتوجبت) كأنه
حَيفَّها فلم يحَتث. قال: أمَس بن
حجر:
على البليهة عتقه قديمًا.
فليس لها وإن طُنّت مرامًا.
أي: لَمْ تُشْت. وقيل: أي: ليست
لها جلالة - وإن طُنّت - لأبكتورة ولن تجلّة.
و) قال الفراء: عتق (الماء: صلغ) حَكاه عنه أبو عبيدة المصنف.
و) عتق (الفرس: سبّق فنجسا)
عن قلّب، فهى عاتق.
وقال ابن دريد: عتق الفرس كفرم:
صار عائفاً.
و) عتق (الشيء) عاتقة، أي:
والحيوان جميعاً). هذا قول بعض
حذء اللغويين، نقله صاحب اللسان.
و) العتق، (كتباب، من الطير:
الجواريح) منها، الواحد عتق.
و) العتق (من الخيل)، ومن
الإيل: (النجاب) منهم. وقيل:
الأريثيات العتق، قال: طرفة يصف
نافقه:
تباري عتماء ناجيات وأتبعت
وظيفاً وظيفاً فوق مور معيّد؟
(و) إنما قيل: (قنترة عتيقَة)
باللهاء (و) قنترة (جليّدة) بلاهاء (الأن
العبيقة بمعنى الفاعلة) والجميلة بمعنى
المفعولة، يُفرق بين ماله الفعل،
وبين ما الفعل واقع عليه.
(والعتائق): قرويتان إحداهما
(بنهر غيسي، و) الأخرى (ة شرقي
الجلالة المزيديَّة).
(و) يقال: عتق فلاً (يعد
استغلال، كضِرب وكرم، فهو عتيق).
(1) ديوانه 22 والعباب.
(قُسُمُ) وصار عُتِيقًا (كُفَتَهُ) يُعْتِقُ
(كَنَّصرُ) فهو عائِق.
وفي الِلِسَانِ: العَتِيقُ القَدِيمُ مِنْ كُلٍّ شَيْءٍ، حَتَّى قَالَوا: رِجْلٌ عُتِيقٌ، أَيُّ قَدِيمٍ. وفي الْحُوُّدْرُ: "عَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ العَتِيقِ" أَيُّ: القَدِيمُ الْوَلَدُ، وَيَجْمَعُ عَلَى عَتِيقٍ كَشَكْرٍ وشَرَافٍ. وَمَنْهُ حَدِيثٌ أَبُو مُسْتَرْدَمُ: "إِنَّهُ منَ الْعَتِيقَاءِ الأَوْلِيَاءَ"، وَهُمْ مِنْ تِلَايَّاءِ أَرَادُ السُّوُّورُ اللَّاتِي أُنْزَلْتُ أَوْلَى بِمِثَالٍ، وَأَنْهَا مِنْ أَوْلِ مَاتِعَانِهِ مِنَ الْقُرآنِ.
(وُعِتِيقَتْ) (الْحُمْرُ): حَسُنَتْ وَقَدْ تَقُوِّلْتُ، فَهِي عَتِيقَةٌ عَتِيقُ وَعَتِيقٌ كُرَابٌ، وَقَدْ تَقُوِّلْتُ شَاهِدُ الأُولِينَ.
(والعَتِيقَاءِ: الْزَّقُ الوَاسِعُ) الجَيْدٍ، كَانَهُ فِي السَّمِيِّطِ الْلِسَانِ، وَهَبَ فَسَرَ بَعْضُهُم قَوْلَ لَيْسَ السَّبِيقُ. قَالَ الْأَرْهَمِيَّ: جَلَّ الْعَتِيقَاءِ زِقَّ لَمَا رَآهُ نَعْطًا لَلْأَذْكَرِينَ، وَإِنَّمَا أَرَادُ بِالْعَتِيقَاءِ جَيْدٍ الخَمْرِ وَهُوَ كُفُوْهُ: "أُوجَابُهُ فَدَيْحَتْ"، وَإِنَّمَا قُدِّرَ مِاَيِهِا. وَقَالَ الْجَوْهَرِيَّ: هو الْزَّقُ الَّذِي طَالِبُ رَأِيَّهُ، وَقِيلُ: هِيِّ الْمَرَادَةُ الْوَاسِعَةُ.

122
(و) العائق: (عَمِيقُ الْفُرْخِةُ) وَهُوَ عَلَى الْزَّلْلَهُ ! (و) قال ابنُ عَارْضِي: العائق: (القَوْسُ) الَّذِي قد تَعْقَبْ لَوْنُهَا.
وقال غَيْرُهُ: هُوَ (الْقَدِيمَةُ النُّخْرَةُ) كَالْعَائِقَةِ (وَالْعَائِقَةِ).
(و) العائق من (فَرْخِ الطَّائِرِ) فَوَقَ النَّاهِضِ، وَهُوَ الَّذِي يَتَحَسْرُـ[1] رَيْتِهُ.
وَبِيَاسُهُ، فَرَأَهُ فَرَأَهُ، كَأَنْتَهَهُ.
(و) قال أبو جَمْلَة، أَيْ: شَبِيد. يُقَالُ: أَخْتَبَ فَرَخَ قَطَّةً عَائِقًةً.
وَذَلِكَ (إِذَا طَارَ وَاسْتَغْلَضَ). قَالَ أَبُو عِبَّادَ.
(و) عَبَّاد: نَرَى أَنَّهُ مِنَ السُّبْقِ، كَأَنْتَهَهُ.
(و) هوُ (مِنْ فَرَخِ القَطْةِ أوِ الحَمَامِ مَالِم) يُسَنَّ.
(و) يَسْتَحْكَمُ، جَمِيعُ الكُلِّ عَائِقَةٌ.
وَمِنْهُ جَبَهَتُ أَمْ عَظِيمَ رَضِيَ الله عَنْهَا.
وَأَيْمَنَا كَأَنَّهُ نَخْرَجَ العَائِقَةَ وَذُواتِهَا.
وَفَيْ رِوَايَةٍ (الْحَبْيُضُ وَالْعَائِقُ) وَهُوَ مُسْتَدْرَكُ عَلَى الْمُصَنَّفِ.
(و) عَائِقُ (الْمَالِ) يَنْتَجِعُ عَائِقًةً.
(و) عَائِقُ (الْقَاتِلِ) يَنْتَجِعُ عَائِقًةً.
(1) زيادة من الأَشْمَاءْ، وَالَّذِي يَنْتَجِعُ.
(2) وَهُذِهِ الْرَوَايَةُ وَرِوَاءُ الْبَلَدِ، وَالْيَدَاءُ.
(3) اتَّسَعَ الْحَرْقُ عَلَى الْرَّأْيَعَ.
(و) المَعْتَقَة: (الْخَنْرُ الْقَدْيِمَةُ)
التي عَتَقَت زمانًا. قال: الأَعْتَقَيْنَ:
وَسِيَّيْنَ مَمَآ عَتَقَنَ بِيَدِ-لَكَمَ، اللَّهُ رَحْمَةٌ وَبَرَاءَةٌ جَرَّالَهَا.
أي شَرِيتَها حَمْرًا، وَبَلَّتَها بَيْضًا،
قال: أبو الدَّفْقين.
(وأَبِنَ أَبِي عَيْنَيِّ، كَأَمِيْر ماجِن مَ)
معروفة.
قَالَ: واسِع عِبَاد الرَّحْمَن، وقَد
رَوَى عَن أَبِي عَيْنَيِّ، عَن عَلَيْـ،
وَذَكَرَهُ إِبْنِ حِيْانٍ فِي ثَقَافَةِ الْأَبِيٗين.
(وَالْعَتَقَيْن، بالْكَسَرِي، وَبِصَمَتِين بْجَرُّ
للْقَبْيِّيَة) الْقَرَبِيَةِ، عَن أَبِي حُيْمَيْنَة;
قال: يُرَادُ بِهِ كَرْمَ الْقَوْسَ لَالْعَتَقَيْنَ الَّذِي
هو الْقَبْدِ، وهو مَرْتَةٌ عَن أَبُي
زياد - العَتَقَيْن: الشَّجَرَةَ مَنْ تُعَمَّل مِنْهَا
الْقَبْيِّيَة. قال: كَذَا بَلَغَيْنَ عَنْهُ. والَذِي
قَالَ: كَذَا بَلَغَيْنَ عَنْهُ. مَا
ستَيْنَ.

(١) دِيْوَانَهُ يٰوَلِّي، ومَوَاطِنَة (جُرّ) وَالمَهَلِب
والمَلْقَيَّة ح۵٠٢١/٤.
فانتفضنا وابن سلامة قاعد
كعنيق الطير يغضب ويتجلى
والعنق: الشحم.
وامرأة عنيقة: جميلة كريمة.
وقال ابن الأعرابي: كل شيء بلغ النهاية في جودة أو رزاعة أو حسن أو قبح فهو عنiqué، جمعه: عنتق.
ودنائيح عنق: قدامة.
وبكرة عنيقة: نعيبة كريمة.
وقال أعرابي: لانعدم البكرة بكرة حتى تسلم من القرحانة والغرة، فإذا بقيت منهما فقد عنتق.
وعنتق السمن وعنتق، يعني: قدام، عن اللحلى.
وجمع عانتق الإنسان: عنتق وعنتق.
وعواتق.
وقنال: نوب عنيق، أي: جيد.
الحضة.
والعواتق: النواحي، عن ابن عباد.

[1] وما كنت تدرك عليه:

يقال: حلف بالعنتاق، كشحاب.
أي: الإنتقال.
وقال أبو زيد: أعتق بيبيته، أي:
ليس لها كفارة.
وقرن عاطق: سابق.
ورجل معتاق الوسيفة: إذا طردهن طریدة سباق بها. قال أبو المُسلم: يُبرِين
صغرًا.

حامي الحديثة نسأل الوسيفة بعد
ساق الوسيفة جلد غير ثنيان.[1]

ويرى: ومعنوق بالثون وسيقات.

وكل شيء بلغ إنا فهي عنتق.
وعنتق الطير: البازى. قال لبيد:
رضي الله عنه:

[1] هكذا في مطبوع التاج، كالسان، والصحاح، والأركاس، وهو ملتفت من بينين كما في شرح أشعار الهدليين 284 وله عليه أيضا الصاغاني في التكملة والعباب وصواب إنشاده.

آبي الليثمة قاب بعظمة من...
صالح الكريمة، لاكنس ولا وان حامي الحقيقة، تساق الوسيفة مع...
ساق الوسيقة، جلَّد غير ثنيان.

142
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
بالماء فاطلبه (كعمد، كفرح فيهما) و (كلئك) (أعند) يسيه (وعودة) نقله الصاغاني (والعوقة) والوعداء حنينة ذات شعب ثلاث (يستخرج بها الدلال) من البطر (كالعذبة) بتقييم الدال على الواو (ج: عند، كتب). (والندفة) محركة، وله عن ابن الأعرابي (ج: عند) قال: وهى الخطاطيف التي يخرجه بها الدلاة.
(ورجل عادف الحرام) ليس له ضرار يصير إليه).
(أو الصوقة) هي السنجة، وهي (حريدية) لها خمسة مخلب (تنصب للذنب) واليجل (ففيها لحم، فتنصب في حلقه) إذا الجنبية، وهي مسيدة السباع.
وقال ابن مارس: القين والدال، والقاف ليس يشيء، وذكر العودة، وعدقة بظنه. وقال: ما أحسب لذلك شاهدا من شعر صحيح.
(و) من المجاز: عذق (فلاانا نصر، أو قبيح): إذا (زجاجة به) ورسمة به،

والخراجة العذق، كعبه) هكذا ضبطه الأصمعي (أو متركة: ع، بناحية الصمام، كبير السدر والماء.

قال رؤية:

للعبد إذا أخفقها ماء الطير.

من القريبين وخبراء العذق.

يروى بالوجهين.

(وعذق الفحل عن النيل يرغمها) عذقا: إذا (دفعت عنها وحواها) كما في العباب.

(و) عذق (التها) يرميها من حدى نصر إذا (وسميها بالعذقة) بالفتنة، عن الليث (ويكرر): اسم (لعلاقه) تعلق على الشاة تجلع على لسون تعلقله لونها ليلعرع بها، قال الله تعالى: الليث (كأغذائه) وذلك إذا ربط في صوتها صوقه تخلفت لونها يعرعها بها، خص بعضهم به المعر.

(و) من المجاز: عذق (فلاانا نصر، أو قبيح): إذا (زجاجة به) ورسمة به،

«كم من عذق معلق لأبي الدحناح في الجنة» وفي الحديث: عمر: لاقطع في عذق معلق.

(و) العذق: (العنقود من العين)، نقلله الليث، أو هم (إذا أكل ماعليه) نقله ابن عباس، (ج: أعداق وعذوق).

(و) عذق: (أطم بالملتينة) على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (ليبيى اميا بن زيد) من الأنصار.

(و) من المجاز: العذق: (البر). يقال: في بني نلال عذق كهل، أي عذر قد بلغ غايته، وكذلك عذق يانيع، قال ابن مقيت:

وفي عخطان عذق صدق مصدق

على رغم أقوام من الناس يانيع، وأصله الكياسة إذا أينعت ضربت

مثل للعرق القديم.

(و) قال الليث: العذق من النبات:

ذو الأغصان، و (كل غصين له شعب).

(1) الديوان 100، والكلمة والعباء والجمهرة (314/4).

(2) 127/4

١٤٨
(و) قال ابن الفرج: (العذاقانة) من النساء: (السليطة) البذية، وكذلك العذاقانة، والذقنانة، والسلطانة.

(و) في نوايد الأعراب: (رجل عذاق) بالقلوب: (كليف) أي: (وقيف).

(و) وطيب عذاق أي: (ذكري) الفرح.

ومما يستدرك عليه:

(و) عذاق بن طاب، ثم واصل النحلة باسم الجنين، فجعلوا معرفة، ووضعوه بمصارف إلى معرفة، فصار كزير بن عمو، وهو تغذي الفارس.

وقال ابن الأعرابي: عذاق السحور.

إذا طال نباته، وسمر عذاقه.

والوذاعق: إبداء الرجل إذا أتى أهله.

ويقال لمن يقّوم بأمور النحل، وتأتيه، وتسويف عنقه: وذاعقه

للفطائر: عذاق. قال: كعب بن زهير يصف ناقته:

تنجو وتقطع ذفراها على عنقه كالماء.

(1) شرح الديوان 81 والسبحان والتعالى وحذره في الصحاح.

(و) عذاق، (الذي) له علامته.

(و) عذاق (إلى كذا: نسة) إليه عن ابن عبادة.

قال: (و) عذاق (البكر): إذا (ثلث).

قويل: أعلق: أزهر.

(و) اعتذاق: (قلاناً بكذا) إذا (أسلم).

لعمانيه اعتذاق من خلف عن ابن الأعرابي، كذلك اعتذاق، وهو مما يعتقب فيه القاف والبناء.

(و) اعتذاق: (قلنا بكذا) إذا (اختصبه به).

(و) اعتذاق (بكرة من إيله) إذا (أعلم عليها ليقيدها) والعلامة، نقال الأزهرى عن غبر واحد سماه.
وفي الصحاح: "أخلاقك عذاق سعفاً".
وعذخت النحلة: قطعت سعفتها.
وعذقت، شهدت للكرة.
وقال ابن الفرج: سمعت عمرًا يقول:
"كذبت عذقاته، وعرفة شباه"، وهي أمه.
ويقال: هو معتوق بالشعر: أي موسوم به.
وقال ابن عباد: نعجة عزقة: سنة الصوف، ولا يقال: عنز عذقة.
وأغدق الرجل: كثرت عذوقه، أي نخلته.
وأغدقت النحلة: كثرت أذاقها.

[ع ذل ق]
(تالق) الرجل (في مشيه) أمهما الجروح. وقال ابن عباد: إذا (مشى) مشيًا (متحركًا).
(و) نقل الأزهرى عن ابن الأعرابي
قال: (المتلقين، كعصفور: السلام
الخفي) السروح، الحداد الرأس،
(1) في مطيع الجناح (عذقة) والتصحيح من التذبيث (علق).
(213/1 والسناب (عن)}
(و) الضرع: (ندى الحاليط)، وقد عرَّقًا عرَّقًا إذا ندَى، وكذلك الأروض الأزهرة إذا ننع فيها الندى حتى ينقيَّ هو وَالثَّري.

قال شَهِير: العَرَقُ هو النَّفمَعُ وَ(النواب). تقول العرب: احذرت عندنه إذا بينت، وأخرى خضراء، فما بينت منه عرَّقًا، أي: نوباء. وأنشد للحَرَّث بن زَهير العبَّاسٍ: يصف سيفًا:

"سَأَجِّلْهُ مَكَانَ النَّدَى مَنْسِى، / وما أعطيته عرَّق الخلال.

يقول: لم أعطه للمخللة والمعدة، كما يعطي الخليل خليله، ولكن أخذته قسرًا، والنون: اسم سيف مالك ابن زهير، وكان حمل بن بدر أخذها من مالك يوم قتله، وأخذت الحَرَّث من حمل بن بدر يوم قتله، وظاهر بنت الحَرَّث يُقَنُّ عَنْهَا أَحْدَهُم الْأُثَك،

"سِيَمَأ عَبْرَ النَّدَى، بِتَالِيَةً قولته:

(1) السُنّة والسّيّاح واللباب والجهل ٨٠ و١، والمختصر
(2) السُنّة
(3) النمط الطيوري. يَمْلَحُ في العروض، حتى يَنْقَيِّه إلى الضرع.

قال الشماع: 

(3) السُنّة والسّيّاح واللباب والجهل ٨٠ و١، والمختصر
(4) النمط الطيوري. يَمْلَحُ في العروض، حتى يَنْقَيِّه إلى الضرع.

(3) السُنّة والسّيّاح واللباب والجهل ٨٠ و١، والمختصر
(4) النمط الطيوري. يَمْلَحُ في العروض، حتى يَنْقَيِّه إلى الضرع.
<table>
<thead>
<tr>
<th>عرق</th>
<th>عرق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(و) العرق: (الطرق في الجبال، كالعربية) بفتح فسكون.</td>
<td>(و) وقد صممت ضرأتها عرقوة من ناصع اللون، حلو الطعم، مجهود (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) قيل: العرق: (آثار اتباع الأيل، نقيها بغضماً)، واحدته عرقة.</td>
<td>ورواه بعضهم: (تصصب وقد ضصنت)، وذلك أن قبله:</td>
</tr>
<tr>
<td>قال: (وقد نسجت بالفلاة عرقاً).</td>
<td>إن تمس في عرفط صلب جماحة من الأساليق عارية الشوك، مجزود (9)</td>
</tr>
<tr>
<td>(وأثر اللمعة: بينه) لأنه يتحلل منه.</td>
<td>نصب وقد ضصنت... في هذا شرط وجزاء.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ورواه بعضهم: (تصصب وقد ضصنت) على احتمال الطي، والرواية المعروفة عرقة جمع عرقة، وهي القليل من اللبن والشراب. وقيل هو القليل من اللبن خاصة، وقيل: إن يغمسك لغرقاً (3) من لبن، قليلًا كان أو كبيرًا، وفيقال: عرقة من لبن، وهو الصواب.

(و) العرق: (كل صاف من اللبن والآخر في الحائط). وقيل: (قد بنى الباني عرقاً وعرقين، وعرقة وعرقين) أرى: صاف وصرفين، والجمع أعراق.

(1) البيان: 40 و 44، والقياس: 203/2
(2) البيان: 40 و 24، والقياس: 44
(3) في خط طالب النافذ: (وقول): إن يغمسك لغرقاً... إن حله في اللبن، وضعت فيها القمة الأولى بالكبر، والثانية بالتمريض في النسيب 41.
ومن الطبري وهو الصف، الواحدة منها عرقاً. قال طبق القدر يصف الحبل كاهن وقيد صدر من عمرة
سيد نصر جنح الله مسلم

هكذا أنشد الصاغاني.

وقال ابن بري: صدر الفرس فهو مصصر: إذا سبق الحبل بصدره.
والعرق: الصف من الحبل ورواه ابن الأعرابي(1) صدر من عمرة. أي: صدران بعد ما عرف، يذهب إلى العرق الذي يخرج منه إذا أجرين، يقال:
فرس مصصر: إذا كان يعمر صدره.

(و) مصصور (مصصر) عرق، وعصر.

(و) العرق: الاستفادة المموجة من الحرص، وغيرة (قيل أن يجعل منه الزنيل، أو الزنيل نفسه) ومنه حديث المظهر: فاته بعرق فيه.

(1) اللسان (عرق، طبر) والصحاح والصواب والبحرين 285/2، 244، والمقابلات 4، 288/2.

(2) في هامش مطروح الإنتاج: قوله: ورواه ابن الأعرابي: صدرَنَّ أى بالبناء للمجهول كما في اللسان 1/5.
وقال أيضاً: أما عرق القرية فعراقك بهاء عن جهيد حملها. وذلما لأن أشد الأعمال عندكم السفقى. وأما علقها فما شدتها، ثم علقته. القول الأول نقله عنه الصاغاني، والثاني صاحب اللسان، فتأمل.


(أو معناه: تكليف مشقة كمسحة. حامل القرية يعرق تحنها من يخلقها).

و قال الجوهري: العرق إنما هو للرجل لا للقرية، وأصله أن القربة إنما تكون الإماء الزوارير، ومن لمعين له، وربما ألفنر الرجل الكريم، وأحتاج إلى حملها بنفسي، فيعرق لينا يلطفه من المشقة والعجیة من الناس، فنقال: تجسته لك. عرق القرية.

الرجال تغالي بصدقها حتى تقول: جشت إليك عرق القرية أو علق القرية. والممكن تكفت إليه مالم يبتغته أحد حتى تجسته ملال يكون، لأن القرية لانعرق، وهذا يغلق لهم: حتى يسبح الرماب، وببض الفار.

(أو عرق القرية: ممتعها) أي: سباين فائيها. (كانه) نصب وتكلف وتجسيم وتسبح حتى عرق كعرق القرية، قاله الكسامي.

وقيل: أراد بعرق القرية عسرة حاملها من يثقها.

وقيل: أراد أنه قصد وسافر إليه (حتى احتاج إلى عرق القرية)، وهو ماًها، يعني السفر إليها.

(أي عرق القرية: سقيفة يبلغها حامل القرية على صدره).

وقال ابن الأعراب: عرق القرية وعليتها واحد، وهو يعلق تحمل به القرية، وأبلغوا الراء من اللام، كما قالوا: يعمرو ورعملي.

144
(وَلِبَنِ عَرْقٍ، كَكِيفُ: فَسَدَّ طَعَمُهُ
عن عَرْقَ الْبَيْضِ المَحْمُولٍ عَلَيْهِ،) وَذَلِكَ
أنَّهُ يُحَظَّنَّ فِي السَّفَاءِ وَيُلْقَعُ عَلَى الْبَيْضِ
لِسْبَ بِنِهِ وَلِبَنِ جَنَبَ الْبَيْضِ وَقَاءٍ،
فِي عَرْقِ الْبَيْضِ، وَيَفْسَدُ طَعَمُهُ مِن عَرْقِهِ،
فَتَنْصَبُ رَأِيْحَتُهُ، وَقِيلَ: هُوَ الْحَبَيْثُ
الْحَمْضُ، وَقَدْ عَرَقَ عَرَقًا.
(وَ عَرَقٌ (كَفَّرَ) عَرَقًا: إِذَا
(كَبِيلٍ).
(وَحِيْانٌ بْنِ الْعَرْقَةَ) بِكَسِرَ الْجَهَاءِ
والْرَأَاءِ (وَقَدْ تَعْتَجَّ الْرَّأَاءُ) عَنَ الْوَاقِدِ
(وَهِيَ) أَيِّ الْعَرْقَةِ (أُمَّهُ) ابْنَتُ سَعِيدٍ
ابْنِ سَمِّهِ، وَاسْعَةً (قَلَابِيْةً) وَالْعَرْقَةَ
لَقِبَتُهُ (لَقَبَتُهُ بِلَبِيبٍ رَيْجَهَا). قَالَ
ذَلِكَ ابْنُ الكُلْبِيْنِ وَهُوَ حِيْانٌ بْنِ أَبِي
قَيْسِ بْنِ عَلْقُمَةِ بْنِ عَبْدُ مَنْفٍ بْنِ
الَّحَارِثِ بْنِ مَنْفِقٍ بْنِ عُمِّرٍ بْنِ بَعْيْضٍ
ابْنِ عَايشٍ بْنِ لْوَيٍّ.
(وَ) حِيْانٌ (هُوَ الْذَّيْ رَتَّى سَعِيدَةٍ بْنَ
مُعاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ)
وَقَالَ: خَذَهَا وَأَنَا ابنُ الْعَرْقَةَ، كَمَا فِ
كُتُبَ السِّرِّ.

145
(كَعْرَاقُهُ). ومنه الحديث: {فَنَاوَلَهُ اللهُ العَصْدَةَ، فَأَكَلَّها حَتَّى تَعْرَقَها، وَهُوَ مُخْرَمٌ.}

وسُئِلَ بَعْضُهُمَّ التَّعرَقُ في عِيْضَرَةَ الجَواهرِ. أَنْشَدَ ابنُ الأَعرَابِيِّ. فِي صِفَةٍ إِبْلٍ وَرَكْبٍ:

(١) يَتَعَمَّرُونَ خِلَالَهُنَّ وَيَتَعَمَّرُونَ
منهَا وَمِنْهُمَّ مَقْطَعٌ وَجَرِيجٌ (١)

أَيِ: يَسَاطِيسُونَ حَيْثُ لَا تَنْقِسُ قُوةِ
ولا صَبْرٌ، فذَلِكَ خِلَالَهُنَّ، وَيَتَعَمَّرُونَ
أَيِ: يَسَاطِيسُونَ حَيْثُ لَا تَنْقِسُ قُوةِ
وَمِنْهُمْ أَيِ: مِنْ هَذِهِ
الْأَبْلِ.

(٢) عَرَقُ فَلَانٌ (فِي الأَرْضِ) يَعَرَّقُ
عَرَقًا وَعُرْقُوًا أَيَّ (ذُحَّبَ). وَظَاهِرُهُ
أنَّهُ مِنَ حَدٍّ نَصْرُ كَمَا هوَ مَفْتَنُ
إِسْتِحَاقَ الدِّينِ. فَأَنْـى عَـرَقًاً، وَقَالَ: فَنَاوَلَهُ
عَرَقًاً، وَقَالَ: العَرَقُ، الْغَدُرَّةُ مِنْ
الْلَّحْمِ.

(٣) أَيِ: جَمَعَ الْعَرَقَ عِرَاقٌ
(كَعْرَاقٍ)، حَكاَهُ ابنُ الأَعْرَابِيِّ. قَالَ:
وَهُوَ أَقْبَسُ، وَأَنْشَدَ:

١٣٦
الزَّاجِيَةُ: وَهَذَا هُوَ الْصَّحِيحُ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَيَّنَ فِي الْعَرَاقِ، وَاحْتَجَّ بِقُولِهِ.

(1) إِنَّهُ عَلَى الْجَمِيعِ مِن الْعَرَاقِ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ (كَانَ لُرُكُسَةً). وَتَقَلَّلَ الْجِهَّرَى عِنْ ابْنِ السَّيْبَتِ: لَمْ يَجِيءٌ شَيْءٌ مِنِّ الْجَمِيعِ عِلْيَ الْفَعَّالِ إِلَّا أَحْرَفُ.

(و) الْعَرَاقَةُ: (الْجَمِيعَةُ الْجَيْبِيَةُ).

(و) قَالَ إِبْنُ عُبَيْدُ: (عَرَاقُ الْعِبْثِ).

(و) قَالَ الصُّخَاذِيُّ: بَلْ لَهَا نَظَائِرُ: نَذَلٌ، وَنُذَالٌ، وَنُذَالٌ وَرِزْدًا، وَبِضْطَ وَبِبَاطَ، وَنَبَّتَ وَنَبَتَ، ذَكَرَهَا ابْنُ خَالِبَهُ فِي كِتَابِ الْبِلَامِ. قُلْتُ: وَزَاَزَ ابْنُ بْرَيْةَ: وَظَهَّرَ، وَظَهَّرَ، وَظَهَّرَ، وَرَبِّى وَبَرَاءَ، فَصَارَتْ الْجَمِيعَةُ اثْنَى عَشْرَ حُرَافًا.

أَوَّ الْفِرَاقُ: (الْقَطَّرُ بِلْحِيَّهُ، فَإِذَا أَكْلَۡهُ فِرَاقُ). قَالَ أَبُو الْقَاسِمُ.

(1) إِبْنُ إِسْمَّآئِيْلِ.
الله، وأنشد أبو عبيد لبعضهم

لا تنهي الأمس وما يليه
ولا تنهي من معرض اليوسف

(وقد غرح كبرى قرآً) بالفتح.
وقال ابن برّي: "معرض اليوسف، مثل العراق.

(العراق، بالقطر) بالفتح: (الطريق يغّرهه
الناس) من حدّ نصر، آية: تسلكه،
وتذهب فيه (حتى يستبسم) ويبيسن
ستي بالصدور.

(و) العراقي، (بالكسر للشجاعة)
معروفً، وهو أطبل يشبع منه.

(و) غرح (اللبنان) من العيون (م)
هو الأجوم الذي يكون فيه السلم.
والقصب غرب الأجوم. وفي الحديث:
إنّ ما الرجل يجري من الممره إذا
وافقها في كل غرح وعصب

(ج): غروح، وأعراق، وعنراق،
الأحمر بالكسر. يقال: ندار كهعراق

(1) الألسن، والأساس، والمقاصف.
(2) في طبري، التاج، كشكشة، والتصريح من النهبة.
(3) في حدث
(4) سكشان بن لؤي. وورد قل الله صلى الله عليه وسلم
على من سكن قومهم كأعمال العراق الأرضية، ونظر
ترجمت في أسد الغابة.

138
<table>
<thead>
<tr>
<th>عرق</th>
<th>عرق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(و) العرق: (ع) على قواسم من همث، كان به عيبون ما.</td>
<td>وق في حديث آخر: «انظر في أي نصب تضع ولذل، فإن العرق دساس».</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) العرق: (اللبن) يقال: نافقة دائمة العرق، أي: الدرة، وقيل: دائمة اللبن.</td>
<td>(و) العرق: (الأرض البيله) التي (لاتنبعث)، وسباق قريباً ما يخالبه.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) العرق: أيضاً: (الناتج الكبير) عن ابن الأعرابي. يقال: ما أتشر عرق إبليل وغريبك، أي: أتبعها وعنايةها.</td>
<td>(و) العرق: (الجبل) والجمع العروق.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) العرق: (القلب العزن). وفي البصير: الحسن (بن عبيد الجبار) حكي عنه قاسم النوسجاني.</td>
<td>وفي: هو الجبل (الظيف المنفرد) في الأرض يمنعك من علمه ولا يرتفع لصفوبة وليس بطول.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) العرق: (السماحة تنبض الطرفة). ونص أبو حنيفة: تنبعث المسج، وهذا مع قوله آيفا: الأرض البلح لا تنبض، ضد، وكان ينفثي أن ينبد على ذلك.</td>
<td>(و) قيل: (الجبل الصغير) المنفرد فهو (قيد). قال الشماخ: ما إن تزوال له شاو أو يقدهما مدرج مثل طول العرق محدود</td>
</tr>
</tbody>
</table>
السَّلَامُ: وَادِ لِيْـبِيِّ عَمِّيْبَوُنَّ تِمِّمَ. (وَ) الْقُرْآنُ: (مَوْضِعٌ يَا بَيْضَةً)
وَهَمَا عَرَقُ ناهِقٌ، عَرَقٌ ناهِقٌ. قَالَ:
شَيْطَانُ الْقَلْبِ الْلَّهُ:
مِنْ مَلَكِ الْخَيْبَاءِ عَلَى رَسَالَةٍ:
فَلا يَهُلُّكُوا فِقْرًا عَلَى عَرَقِ ناهِقٍ (١)
(وَعَرْقُ، بِهَا: دَ، بِالْشَّامِ)؛ وَهُوَ
حَصْنُ شَرِقِّيْ طَرَابُشٍ، وَهُوَ أَكْبَرُ
أَوَّلَ أَمْرٍ يُشْقُقُ، وَسَبَأَّيْ لِلْمُصْنِفِ أَيضاً
قَرْبَاءَ ذلِكَ.
(العَرْقُ الْبَيْضِيُّ: نَبَاتٌ لِلصُّيْبَائِينَ)
تَقَلُّلُ الجَوْرُهْيَ (فَارِسِيْهِ: زَرْدُ جُوْهَبَهُ)
أَيْ: الجَنَّبُ الأَشْفَرِ (أَوْ هُوَ الْهُرَدَةَ
أَوْ) هُوَ (الْمَمْيَزَانِ الْصَّيْنِيُّ) (أَوْ
الْكُرَكْمُ الصَّيْنِيُّ) كُلُّ ذلِكَ مُتَقَارِبٌ.
(العَرْقُ الْبَيْضِيُّ: نَبَاتٌ أَخْرَ)
(مُسْمَّىٌ لِلْجَنَّةِ، وَتَسْمَىٌ المُسْتَعِجِلَةُ).
(العَرْقُ الْحُمْرَةُ: الْفَوْخَةُ) يُقْصَبُ بِهَا.
(العَرْقُ، بِضَمْتِينَ: جَمْعُ عَرَقٍ
بِالْكَسْرِ (لِيَشاَطِيْلُ الْبَحْرِ) عَلَى طُولِهِ،
وَمَلْتِ مِنْ مَعْجِمِ الْبَلَادُ (عَرَقٌ ناهِقٌ).
(١) مِنْ مَطْيِّ الْمَنْحُوتِ كَالْبَيْتَ كَفِيْلًا، وَتُرْكِيَّةً.
وَوْقَتُ لِهِيْلِ الْإِرَاقِ ذَاتِ عَرَقٍ وَهُوَ
مُنْزِلٌ مِنْ مَنْتَزِلِ الْحَجَّ، بُحُرِّمَ أَهْلُ
الْإِرَاقِ بِالْحَجَّ مِنْهُ، سَمِعْتُ بِهِ لَنَفَعِهِ
عَرَقًا، وَهُوَ الْجَبَّلُ الصَّغِيرُ، وَعَلَّمَ الْنَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْهُمْ يُسْلِمُونَ
وِيَحْجُونَ، فِي بِئْلِ مَيْقَانِهِمْ، قَالَ:
لَا يِنْتَخِلْهَا مِنْ ذَاتِ عَرَقٍ
عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الْسَّلَامُ (١)
وَقَالَ أبَنُ السَّكِيْتِ: مَادَنُ الرَّمْلِ
إِلَى الْرَّيْفِ مِنْ الْإِرَاقِ، يُقَالُ: عَرَقٌ
وَمَا بَيْنَ ذَاتِ عَرَقٍ إِلَى الْبَحْرِ: عَسَؤُ
وِيَتَمَّةُ، وَطَفْرُ يَهَتْهَةَ مِنْ قِبَلِ الحَجَازِ
مُدَارِجٌ عُرَقٍ، وَأَوْلَاهُ مِنْ قِبَلِ نَجْدِ
مُدَارِجٌ ذَاتِ عَرَقٍ.
(عَرَقُ: وَادِ لِيْبِيِّ حُنْظَةُ بْنِ مَالِكٍ)
ابْنِ زَيْدٍ مَّناَةٍ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ جَيْـرَرٌ:
نَهْوُيَ ذَرُّ الْإِرَاقِ إِذْ لَمْ نُطْلِ يَلْدُكَ
كَالْعَرَقِيَّ عَرَقًا وَلَا الْسَّلَامُ سَلَامًا (٣)
(١) الْبَيْبَة، وَوْبِلْ لِلْأَهْوَامِ وَأَوْلَى جَاهِلِيَّةِ مَثْبُوتِ
وَالْحَمِّ: مَثَبُّ ١٧٨٦٧ وَعَرَّفُ الْأَهْوَامِ ١٩٠٩.
(٢) مَبَأَتِهِ ٨٠٧ وَالْعَبْدِ. وَالْمُصَلِّى١٨٩٩ وَرَسَمَ
الْبَلَادُ (عَرَقٍ).
(٣)
نَقَّلَهُ اللَّيْثُ، وهو كَيْكَابٌ وُقُتْبٌ، قال: وبه سَمَى العراقُ عِراقًا، كمِنَّا سُبُاقٌ.

(وَالْعَرُوقُ: تِلال حُمْرَ قُرْبَ سَجَّا) وضعَ بالجِيمِ: مَلَأَ بِنْجَدَ فِي دِيْنَارِ نَبِيِّ

كِلَابٍ، قَالَهُ أَبُو عُمْرٍ.

(و) العراقُ (كَيْكَابٍ: جَحَّوفُ الرَّيْشٍ). قال النَّظَّارُ:

· وكَفْ أَطْرَفُ الْبَرْقُ الْخَرْجِ.
· كِبْنُ حَطَّ الحَاجِبَ المَزَجِجُ.

(و) قال أيضاً: العراقُ (مَيْهاً 

لَيْبَيْ لَسَدٍ) بن مَالك وبَن مَازِن.

(و) العراقُ: (شَاطِئُ الْمَاء أو 

شَاطِئُ الْبَحْرِ) خَاصَّةً زَادُ الليْثُ

(طُولاً) أَيْ عَلَى طُولِ الْبَحْرِ.

(و) العراقُ: (الْحَرْزُ المَهَنِيُّ فِي 

أَسْفَلِ المَرَىَةُ) وَالرَّوَايَةُ، نَقْلَهُ اللَّيْثُ،

والجَيْجُ: الْعَرْقُ، وأَلْعَرْقُ، وَهَوْمُ أَوْثَىَ خُرَزَ فِي المَرَىَةُ. قال عَمْرُو بنُ

أَحْمَرَ يَسِيفُ قَطَاطَةَ سَمَتَ فِرْخَةً:

(١) اللَّيْثُ، والمَلَكِيُّ ٤٢٨ / ٢٨٩.
(١) المسانِدُ وَالْبَابُ، بَيَّانٌ ٤٩٨ / ٣٣.
(٢) كِبْنُيّ الْعِراقِ، وَالجَمِهرَةُ ٤٩٨ / ٣٣.

١٤١
على مُثلُتِي طَرَقَتِي الجَلِّد إذا خَرَّت في أَسْفَلِي الْقُرُبَة ، فَإِذَا سُوَى ثُمَّ خَرَّت عليه غير مُشْبِثٍ فهو طِبَابٌ.

(و) العراق : (قَطَر الجَلِّل وَحَدَه) عن ابن عبَّاد.

(و) العراق : (بَقَيَاة الحَمْض ، كَالْحُرْق بالكَسْر فيهما) أي : في التَّحَمْيِن (وَمَعه إِبْل عَرَاقَيْة) تَرْعَى بِبَقَيَاة الحَمْض.

وأُوْرَد الأَزْهَرِي - بعْد قُوله : العراق :

يِماَءَ بْنِي سُعَد بن مَالِك وَبْنِي مَازِن - 

وَقَالَ : هذِه إِبْل عَرَاقَيْة وَلَمْ يَفْسَرُ ، وَظَاهِرُ سِبَاكِه أَنْهَا مُسْوَبَى إِلَى تَلْكَ الْبِيْها ، وَيَقْبَرُ مِن ذُلِّك تَفْسِير قُوْلِ الشَّاعِر ، أَنْشَدَهُ ابن الأُعْرَابِي :

إِذَا استَنْصَعَ الْهِيْفَ السَّفْقُ بَرَحَت بِهِ عَرَاقَيْة الأَقْيَانِيْلُ نَجْدُ الْمَراَجِعۏ(1)

وَهُوَ الَّذِي تَحْتُلُ الْمَاء في الْقَبْيَة .

وَقَيلُ : هِي مُسْوَبَى إِلَى الْبِرَّ الَّذِي هُوَ شَافِيُّ الْمَاء ، وَنُجِّدُ هَنَّا جَمِيعَ نَجْدِيِّي ، كَفَارِيِّي وَفَرْس . وَقَالُ أَبُو زَيْدُ : كُلُ

(1) المَهَّار وَمَادَة (لغة).

142
قال الأزهري: قال أبو الهيثم: زعم الأصمعي أن تسميته العراق اسم أعجمي معرّف، إما هو إيران شهير، فأعربته العرب، فقالت: العراق وإيران شهير.

ومؤسس الملك، قال أبو زيد:

(1) من المصدر:

(2) العالمون من مطبوعات النجاح وعين الله: ترجم.

و العراق: بلاد, م. معروفة من فارس, حديا (من عبادان إلى الموصل طولا, ومن القادرية إلى خليفة عرضا.

و قال الجوهرى: (تذكر) ونؤمن.

قال ابن دينار: ذكروا أن أيوب عمو رابع الفلاح كان يقول: (سيميت بيما لمن أشيع العراق) هكذا في النسخ, وصوابه غروق (النخل والشجر فيها).

كأنه أراد عرفا ثم جمع العراقي, أو لأنه استكثر أرض العرب.

رآدها زعموا، وهكذا يقاسون الأصمعي, (أو سمي بيراق المزادة لجبلية تجعل على المنفى طرقي الجبل إذا خرّى في أسفينها, لأن العراق بين الريف والبحر, أو لأنه على عراق جبلة والفرات.) إحدى (البيضاء) تابعة (أو) حتى ينصل بالبحر, قاله الليث.

(3) هي (معرفة إيران شهير, ومعناها كبيرة النخل والشجر.) فعرفت فقيل عراق, هكذا نقلوه. وعملي في مجمع نظر.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
الفاروق: 

علّى وجه الأرض، وإنما الأكمة فإنها تكون ملموسة.

(والعرفة) بالفتح (وينكسر)، وإن كذيلك (العرفة، بالكسر: الأصل). قال أوس بن حجر:

لْيَنْظَرُوا عَرَّاقَانًا، ثُمَّ يُرْيِعُوا

(أو: أصل المال، أو: أرومة) الشجر التي تنشعب منها الأروق، وهي التي تذهب في الأرض سفلاً من عروق الشجر في الوسط.

(وقولهم: استأصل الله عرَّاقَانِهِم) أي: شاقينهم (إن فتحت أوله ففتحت آخره، وهو الأكبر، وإن كسرت كسرته) أي: آخره (على أنه جمع عرَّاق بالكسر) قال الليث: ينصبون النداء رواية عنهم، ولا يجولونهما كالتاء الزائدة في جمع التثنين. وقال الأزهر: عرقاتهم بالكسر جمع عرق كأنه عرق وهو عرف، وهو كمرس وعرسات، لأن عرساً أنتي، فيكون هذا من

ذات العراقى هي الدلو، والدلو من أسماء الداهية، يسأل: لقيت منه ذات العراقى. قال عوف بن الأحوص:

لقيتم من تدريكم علينا وقتأت سيراننا ذات العراقى

ويقال: هي مأخوذة من العراقى الآкам، وهي التي عُلِّفت جدًا لأئتمقى إلا بمشقة.

(و) قال الليث: (العرفة) كأمة منقادة في الأرض، كانا جشوة قبر مستиться. وقال ابن شميل: العرفوة: أكمة منقادة ليست بطولية من الأرض في السماء، وهي على ذلك تَنْفَحُ على ماحوالها، وهو قريب من الأرض أو غير قريب، وهي مُختلفة; مكان منها لتين، ومكان منها عيينة، وإنما هي جانب من الأرض مسْمَّية مشرفة على ماحوالها.

وقال غيره: العراقى: ما اتصل من الآкам، وآص كان جرف واجد طويل.

(1) اللسان، وفي مادة (درأ) رواية: لقيتا، والبيت كالعاب.
الذكر الذي جمع بالأليف والناء، كيسجى وسجلات، وحمى وحميات.

ومن قال: عرفان أجراء مجرى سيلاة،

وقد يكون عرفان جمع عرق وعرفة,

كما قال: بعضهم: رأيت بنان،

شبهه بها الناتيش التي في فئاتهم,

و菅ناتهم، لأنها للناتيش، كما أن هذه

ئه. والذى سمع من العرب، الفصحاء
عرفانهم بالكسر. قال: ومن كسر
الناس في موطن النصب، وجعلها
جمع عرفه فقد أخطأ. قال ابن جني:
سأل أبو عمرو: أبا خيرة: عن قولهم
شدا، فنصب أبو خيرة النسائية من
عرفانهم. فقال له أبو عمرو: هبهات
أبا خيرة، أن جلتك، وذلك لأن أبا
عمرو استضعف النصب بعدما كان
سيمهم منه بالجسر، قال: ثم رواه
أبو عمرو فيما بعد بالجسر والنصب،
فإذا أن يكون سيم النصب من غير
أبي خيرة، من تزيز عرينته، وإما أن
يكون قول في نفسه، ماسيمه من أبي
خيرا من النصب، ويجوز أن يكون
أقام الضعف في نفسه، فلقي

(1) العباد وعموم البلدان (مرنيق) وتقدم الأول، والثاني
(2) في (حريف)
أُنشِدَ الصَّاغَانِيُّ لِلَّعْبَىَّةِ:
أَبَا مَالِكَ سَأَرُّ الَّذِيَ قَدْ صَنَعْتُم
فَأُجَدُّ أَقْوَامً بَذَاكَ وَأَعْرَقُوا(١)
(٠) أُنْجُرُ الرَّجُلُ : (صَارُ عَرَيقَةً)
وَهُوَ الَّذِيَ لَهُ عَرَقُ فِي الْكَرْمِ، وَكَلَّكَ
الفَرْس. يُقَالُ ذلِكَ (فِي الْسَلْوَمِ وَفِي
الْكَرْمِ) جَيِّعًا، وَقَدْ عَرَقَ فِيهِ أَعْمَامُهُ
وَأَخَوَّاهُ، وَفِي حَدِيثٍ عُمَرِ بْنِ عُمرِ
الْعَرَقُ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: »نَعِمَ أَمْرًا
لِي بِنْيِهِ وَبَنِيَّ دُمَّ أَبَى حَيَّاً لَمْ يُعْرَقْ
لَهُ فِي الْمَوْتِ! » أَيْ: يُقِيَّرُ لَهُ عَرَقً
فِيهِ، يُنكِّحُهُ أَصِيبَ، كَمَا يُقَالُ:
إِنَّهُ لَعَرَقُ لَهُ فِي الْكَرْمِ، أَيْ: لَهُ عَرَقٌ
فِي ذلِكَ بَعْرُوتٍ لَمَاتِحَةٍ. قَالَتْ قَتْبَةَ
بْنَ النَّسْرِ بْنِ الْخَرَّافِ، وَكَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَتَلَّ أَبَا صَبِيرَةَ:
أَمْحَدُ وَلَاتُنَّ فِي نَجِيَّةٍ
فِي قَوْمِهِ وَالْفُلُوجِ فَحَلُّ مَعْرِقٍ(٢)
(١) دِيوانٌ ٢٢٣ وَفِيهِ أَبَا مُسْمَعُ، وَالْمَلِك
الْكَعَابِ، وَقَالُ الصَّاغَانِيُّ : يُقَاطِعُ أبَا
مَالِكَ حِمَارُ بْنِ عُمْرُو بْنِ بَشْرِ بْنِ عَسْرٍ
ابن مَرْتَةٍ(١)
(٢) اللَّهِ، وَمَرَاةٌ (ضَنْأً) وَالْكَعَابِ.
(و) أعرق (الشَّجِرُ) اشتدت،
هُكَّدا في سائر النَّسخ وَمَضْلُوْبَة في اللَّبَاب،
والصُّواب: امتدت (عَروقَة) كَذَا في
المَحْمَكَة وَزَادَ الأَرْهَامٌ (في الأَرْض).

(و) أعرق (الشَّجَرُ) جَعَلَ فيهَهُ
عَرَقًا من النَّهَاء بالكَكُرَ، أَي: قَمِّبَهَا (لِيَس بالكَكُر) طَلَاء (مُنْعَرَقَ)
ومَعْرَق كَمَعْتَم وَمَكَّمَم) فيهِ لَف وَتَنَسَّر
غَيِّرَ مَرْتَبٍ (ومَعْرَقُهُ) مِلْتَهُ، وَسَبَايَتِي
ذِكْرُ فُعْلَ الثَّالِثِ، وَلَمْ يَذْكُرَ لِلسَّلَاحِ
فِيَلٍ، قَالُ الْبَرَّجَ بْنُ مُسْرِيِّرُ:
رَفَعَ بِرَأْيِهِ وَكَتَبَتْ عَنْهُ
بمَعْرَقَة مَلَامَة مِن يِلْبُومٍ (١)
وَأَنْشَدَ ابن الأَرْبَعِي لِلْعَاطِيٍّ:
وَمَعْرَقَيْنِ مِنَ الكُلَّا كَانَما
شَرَبوا العَفَوقَ مِن الطَّلَاء المَعْرَقٍ (٢)
وقَالَ الْلِّجَانِي: أَعرِقَتْ الكَاسَ:
ملأِنَّها.

(و) أعرق (في الَّذَلِلِّ) إِعْسَارًاٌ
(١) السَّانِ، وَالْأَمْامُ وَالْمَفَاسِخ٤:٢٨٥/٤،٢٨٦/٤،٤٥٣،٤٥٢، وَالْحَالِس١٤٨.
(٢) الْبَرَّج٤٣، وَالْأَمْام١٤٨.
عنهم ما: «أين تأخذه. إذا صدرت؟ أعلى المعرفة، أم على المدينة؟».
(ورجل معرفة ومعرفة ومعرفة،
كما تسمى: قليビル الدهم) مهور،
وذلك قرس معرفة ومعرفة: إذا لم
يكن على قصيه لحم، ويستحب من
الفرسان أن يكون معرفة الخدين، قال:
قد أشهد الغارة المشاعة تخوني
جرادة معرفة اللحبيين سرحوب)
ويروى: معرفة الجددين. وإذا
عريف حياها من اللحم فهم فن
علامات عنيفها.
(واستعرض: تعرض للحر كي يغرق)
قاله ابن فارس. قال الزمخشري:
واللذ إذا نام في المعرفة واستغفى
يثابه.
(والعوارق: الأضراس) صفة غالبة.

(1) القصاء والباب والمقاس (4) 287 وهو في الحيل
(2) ميتراج التاج. الأجانبها والنبيل من الباب.
(3) القصاء، وهو الشاهد السامس والمطرشون بمه.
(4) المقالة فحوده، وهو في القصاء والصحاب والباب.

149
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
<th>7</th>
<th>8</th>
<th>9</th>
<th>10</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
<tr>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
<td>(البداية)</td>
<td>(النهاية)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
وعمل رجل عاكلاً فقال له بعض أصحابه: عرفت فبرقت. فمعنى
برقت لوحظت شبيه لا يصدق له.
ومعنى عرفت: فلئت.
وفي النواير: تركت الحق مصرفًا
وصادحاً وساحناً، أي: لاتتحا ببينا.
ويقال: ما هو عندي بيرق مصينة
أي: ما هو قدر، والمعروف علق
مصينة، إنما يستعمل في الجدوع وحده.
قال ابن الأعرابي: هما يعمى واحد.
يقال ذلك كله ما أحبه.
واعترب العظم، مثل تعرفه: كل
ما عابيه.
وقال بعض السنيين: معرفتنا
كمي الأبتين فقد أبي البليبي
أنث لأهن بعض السنيين سيئون، كما
قالوا: دهبت بعض أصابيه.

(1) هو بجبر، في درويته، والقاس، والأساس،
والكتاب (323 / 26 و 27).
والعراق الخفيف: أخذها، وزَمَّ على
خاطها، ومَعْلُومُ في ظل ناقِي،
أي: أمِين في ظلها، وانتمِع به قليلًا
قليلًا.

وَقَالُ ابن عَبَّاد، والرَّحْمَانِي: يَقَالُ
للفَرس عند استِلال العراق والصّمعة:
احْمَلْه على المَعْرَق (1) الأَعْلَى،
والمعراق (1) الأَسْفِل، آي: الشَّدين،
الشَّدين والدوُن.

وعَرْقُه: عَلَم لِحَرْير أسود في رأسه
طَيِّبة.

وعَرْقُه: من وَيَاه بَنِي العُجَل،
وَعَرْقُه: في السنة: أكثُرها لَبَنًا.
وانتُخذت تُوري هذا المَعْرَقًا، أي:
شيَارَا يَبْتِجُ عَرْق لِلماي نِيل يِنْصُب
المَصْبِيحَة.

وَعَرْقُه إلَيْهِ (2) بَخْير، آي: طَبِيت.
والعراق: التَّرَاقي بلَعْةِ البَخَّان، كما
في اللَّسان.

(1) كذا في الأُسْس. وفي مطبوع التَّضْام:
"العراق الأَعْلَا والمَعْرَق الأَسْفِل".
(2) في الأُسْس: "عليه: مكان: إلَيْهِ.

102
وقال ذو الرمة:

بُلْيَرْبَها نَقْسَ الكَلَابِ وَأَنْسَمُ
تَشْيَرُونَ يَبِيعَانَ الْقُرْرَ بِالْمَعَازِرِ (1)
وأنشدته ابنُ دُرِّيدِ ولم يْعَزَّهُ.

(و) قال ابن الأعرابي: المعرقة:

(المذَرَّةُ) الَّيْ (يَلْدِرَ بها الطَّعَامُ)،
وأنشد البيت:

لِيُؤْرُئُنَّ أَبِيِّ سَلَاحَا كَامِلًا
وؤَرَئَت مَعْرَقَة وَجَرَّدَ سَلَاحٍ (2)
(والعَرْقَة، بِضَمْتِينَ: مَدِرَوَ الجِنَّةِ).

(و) الصَّمَوَّ، أَيْضًا: (السَّيِّمَو
الأخلاق) وأحدهم عَرْقٌ، كَكُبْثَفِ.

(و) عَرْق (كُنَصَر) عَرْقًا: (أَسْرَع
قَفَ العَدْوُ).

(و) عَرْق (الحَبَّرُ عَنْى) عَرْقًا:
(حِيْسَةُ عَنْى).

(1) ديوان ذي الرمة 1480 واليمن والصابر والجهش.
(2) 3/6 والقابيس 2074.
السابق.
وعرقت القوم تعزقاً: إذا هزمتهم وقتلتهم.
والعرق: كتابة عن الأكل، مولدة.

وقال ابن فارس: العين والزرائ.
وقال ابن دَرَيدِ: شجر سر الطعم.
وقال غيره: [طوله] (١) مثل قعدة الرجل.
(٢) تداوى به الجراحات) ولم يذكره الدينورٍ أيضاً.

ع س ب ق

(١) (١) عيِّن به، كفرع. عَسَقَ: (تعيِّن).
(٢) يُقال: عيِّن عليه (٢) جُمل.
فلان: إذا (آلم عليه فيما يَطْلبه) به،
وف اللسان: فيما يُطْلبه (كتعيِّن).
(٣) قال رُبْوَة: (٣) إِنفَّا وُجُبًا طالما تَصَقاٰ.
(٣) زيادة من التكلفة والطيب.
(4) لفظ التكلفة: عيِّن به، في اللسان.
(5) عيِّن بـ٢.
(٦) في الديوان ١١٢ والباب: حُبَّاً وإنفَّا طال.
ما تَصَقَّا، والمثبت كاللسان والصحاح.

زَيَق زَيَق نَزِق.

وقال ابن مُنَذَّر: القافية، وهي كلام أصل، وذكر
العرق، والمرَّق، وبيَّن أَنَذَرُه ابن
(١) قريب بعضه من بعض قال: وأعجب
منه اللغة اليمانية التي يقدمها أبو بكر
الدنوري، قال: ولا تقول تَمِيناً إلا
جَبِيلًا، رضي الله عنهم أجمعين.

و مما يُحَسَّدُك عليه:
(١) رجل عزوق، كجزو، بِجَيْل.
(٢) متصرٍ.
(٣) والعروفة: التقبض.
(٤) وأرض مَعْرَوكة: شفت لزراعة.
وعرقوها عِرف َأ: حفرها حتى خرّج
الماء منها.
(٥) وأعرقو: عِمل بالعِرقوة. وفي
الحديث: لا أنعرقو، أي: لأنقطعوا.

١٥٤
قال: والسعق (المشذدون على عَرْمَتِهِم) في التقاضي.
قال: (و) السعق: (القاحون).
(و) قال أبو حفصة (الصعبة)، كشفينة: شرابَ رُديْ، كبير الماء.
وق الفحص: فاما قول سُحيم:
فلو كنت وردا لسوتنه لميقَنين
ولكن رته شانين بسويتاه (1)
فيَّس بقُوه، إنما قلب الشين سيناً
لسوتانه، وصف عبارته عن الشين،
وليس ذلك بلغة، إنما هو كاللغغ.
قال صاحب اللسان: هذا قول ابن سيده، والعجب منه كونه لم يعتن عن
سائر كلماته بالشين، وعن شاني في
البيت نفسه، أو يُجعَلها من عبَعاه،
أي: لربم. قال: ومن السُّمَكَين أن يكون
رَحمه الله...ترك اعتيادً بكَلماته
بالشين، عن لفظة شاني في البيت،
لأنها لم تقع لها، واعتنٌد عن لفظة

(1) ديوان سحيم 27 وفيه: لسعقان: بالشين.

(و) عَقيقَة (النافقة على السعِق) نبض الخيل فيما نقلهَ الجوهرى
«بالفعْل»: إذا (أوَّمت عليه)، وكاذلك الجسم بالأتيان. قال رَوبه:
• فعَف عن أسرارها بعد السعق.
• ولم يصفها بين ورقة وسعق (1)
(السعق) محركة: (الأيواة وعَمر
الَّحَلَق وضيقته). يقال: في خِلقُه:
سعق: أي أيواة، هذا إذا وصف بسهو
الحلق وضيقِ المعاملة.
(و) السعق: الظلمة ممثل (السعق) عن ثعلب، وأنشد:
• إذا تسمو للعَسَدَ حوَقاً
• بالخيل أكَداساً يثير عَسقاً (2)
كَنَى بالفعَّق عن ظلَمة الغبار.
(و) السعق: (المرجون الرديء).
قالة الربوث، وهي لغة بنى أسد.
(و) قال ابن الأعرابي: السعق
بِقَّصِيَّتِهِ: عَرَجْقُ النحلى.

(1) ديوان 14 والقائد (مسرة، سرق، عين).
(2) الأيوة واللوال في الصباح والمقايس 314/4.
القائد والمحكم 85/1.
عسل قيل:
(العسل، كعنف) أهلة الجمعي،
وصاحبُ اللسان، وقال الأصدقاء:
هو (النافع الحسن) وأنشد لزونية:
(1) ديوانه ٨٨ عن اللسان (عسل) ولم يذكر صدره،
وقيل:
إذا اختناقاً هذا حبيسته عليها
عريشةً عليه النار فهو يحرق.

(1) ديوانه ٢٠٠ فيما ينسب إليه، وهو في الفاس والتكملة
منسوب للراعي، وقيل للاثري.

101
عَشْرَة

سَطْرُانَانِ من حَبّ يُمِّلَ عَجْجَمَ الزَّيْبِيْبٍ سَوَاءً. فَيُؤُوْدُّ كلَّ مَا دَمَّرَ رَطْبًا، وإِذَا هُبَتَ الريحُ فَلَقَتَ ذلك السُّنَّة، وهي مُنْطُقَةٌ بالشَّجَر بِعَلَاقِ دَقَاقٍ. فَفْخَفَحَتْ، فَنَسْفَعَتْ للوَادِي الَّذِي يُقُونُ بِهِ رَجُلًا، وَلَحْجَةٌ وَفُجْرُ الَّذِي، قَالَ: وَلَا تَسْأَرُّ الْحَبَّاتُ بِوَادِي النَّعْرَةِ، تُهْرَبُ مِن زُجُلِه. (وجَهَ يُبْعُجُ طَيْبٌ مَّشْيُهُ) دَيْمٌ حَارٌ (نَافَعُ لِلْبَوْاسِيرِ) زَادَ غَيْرُهُ: (وَوُلُّبَ الْلُّبْنَ وَرَفَقَ مِثلُ وَرِقَ العِظَامْ شَيْبَ عُفْسَةٍ). يُسْوَدُءُ الشَّعْرُ، وَيُخَيَّهُ إذا امْتِشَيْتُ بِهِ. وَمِثلهُ قَوْلُ أَبِي عُمَرو

وَقَالَ الأَوْهَرِيُّ: الْعَشْرَةُ مِن الحَخِيفين وَرَقَةٌ سَبْيَةٌ بُرُقَ العَلَى، إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ مَنْهُ وَأَكْبَرُ، وَلَهُ خَلْيُ كَحْلَ النَّاعَر، إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ مَنْهُ، وَحَكَى عَنْ أَبِي الأَعْرَابِيِّ: الْعَشْرَةُ: نَبَاتُ أَحْمَرْ طَيْبُ الرَّائِحةٍ يُسْتَغْفِيْهُ العَرَائِسٌ.

وَحَكَى أَبِي بُرَيْدٍ عَنِ الأُصْحَمِيِّ، الْعَشْرَةُ: شَجَرَةٌ قَضَرُ ذِراعِهَا حَبٌّ.

١٠٧

١ - ذِي لَمْ يُوْسَدَهُ اَلْعَسْرَةُ، لَمْ تَسْرَقَ.

٢ - كَمَا فِي الْعَبَابِ.

٣ - (الْعَشْرَةُ، كَرْبُرْج). شَجَرَةٌ، وَفِيلٌ (بُنْت). وَقَالَ أَبُو حَيْفَةٌ: الْعَشْرَةُ (مِنَ الأَغْلَابِ). يُنْفَرُّشُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، عَرِيضُ الْوَرْقِ، وَلِسْبُ نَهْ شَوَكَةٌ، وَلَا يَكُدُّ يَنْفُذُ ثَيْئًا إِلَّا أَن يُصْبِبَ الْعُمْرُ مَنْهُ شَيْئًا قَلاً. فَقَالَ الأُعْنَى:

تَسْمَعْ لِلْحَكِيَّةِ وَسُوَاسًا إِذَا اَلْعَسْرَةُ، كَمَا اسْتَعِنَّ بِرَبِّي بِيَوْمِ زَجْلٍ.

قَالَ أَبُو زِيَادٍ: وَأَخْبَرَيْنِ أَعْرَابِيٌّ مِن رَّيْعَةٍ أَنَّ الْعَشْرَةَ تُنْفِسُ عَلَى سَاقٍ قَصِيرَةٍ، فَمَا نَتَشَيْرُ شَيْعَا كَبِيرَا، وَتَشَيْرُ كَمْ أَأَرْىُ كَبِيْراً، وَشَمَرْهُ سَيْنَفَةٌ، وَهِيَ خَراَطِبُ طَوْلَ عَرَاضٍ، فِي كِلِّ سَيْنَفَةٍ.

١ - الْدِّيْرَانُ ١٤٩ وَالْكَلِكَةِ وَالْعَبَابِ.

٢ - فِي الْقَارِسِ، الْأَغْلَابِ، وَلِسْبُ نَهْ مِنْ هَذَا سَمْتَ مُعَنَّفًا مَعْ طَبيْعِ الْعَجِّ وَالْخَازِنَ.

٣ - الْدِّيْرَانُ ١٠٠، وَالْعَفَانِ وَالْعَبَابِ.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
عشق

مَما يُحَلُّ فيه على الأَذْوَاق السَّليمة،
وَالطَّبَاع المُستَقيمة.
(عَشِيقٌ، كَلِيهِ) هُذَا هو الصَّواب،
وَبِمَنَّهُ في الصَّحاح والْعَبَاب والْلِّسَان.
وَفِي المُصِبَابِ أنَّهُ كَسَرَّبٌ، وَهُوَ عَيْبٌ
مَعْرُوفٍ، فَلا يُعْتَدُّ به، أَشَّارَ له شَيْخُنا
(عَشِيقاً، بِالكِتَابِ، وَ) عَقِبَّةٌ أَيْضًا
(بِالْتَحْرِيبِ) عَنَّ الْفَرَّاءِ. قَالَ رَوْبَةٌ
يَتَّدْ كَرُ الجُمْهُرُ والْأَثَانُ:
(1)

وَلِمْ يُضْعَفَهَا بَيْنَ كُفْرٍ وَعَشِيقٍ.
(2)

قَالَ الْجُوْهَرُ: قَالَ ابْنُ السَّرَّاج
الْجُمْهُرُ في كِتَابِ الْحُلَّي: إِنَّمَا حَرَّكَهُ
فَصْرُوْرًا وَلَمْ يُحْرَكْهُ بالكِسْرِ إِلَّا عَلَى
لِلنَّجَبِ، كَانَ كَرُهُ الجَعْمُ بَيْنَ كَمْرَتَينَ
لَأَنَّ هَذَا عُرِيُّ في الْأَسْمَاءِ. وَقَالَ رَفِيْعُ
ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ: قَامَتْ تَبْدِيَتْ بَيْنَ خَالِتِ لَتَحْرِّنُنَّ
وَلا مَحَالَةً أَن يَشْتَاقَ مِنْ عَشِيقٍ.
(فَهْرَ عَشِيقٌ) مِنْ قُوَّمَ عَشِيقٍ، (وَهُوَ
(1) الْمِيْوَان٤٠ وَالْعُقَانُ، والصَّحاح والْعَبَاب والْمَقَابِس
(2) شَرِيح الْمِيْوَان٤٠ وَالْعَبَابُ.

(1) زيادة من المسند، والنص فيه.

109
الصفحة، قالوا: ومنه أشتق اسم الطالب.

قال ابن الأعرابي: العشق بضمتين.

ومن الأصل: عاشق، وهوscatter ضعيف. وفي المعجم: وَابتِ يَدَ يَتَّبَعُ أو يَنتَبِعُ.

والعشق، قال ابن الأعرابي: يكون بمتين.

الفاعل، يكون بمعنى المفعول.

ومعْطَوْىَة: برغوث، قريتان بمصر.

(الشعث) قال ابن الأعرابي: عشم.

ومعنى: ب amat العاشق.

واسم: قصر بسبرة، من رأى بالجنب.

العيبي منه، بناء المعطى على الله (1).

(و) أيضاً: (ع البيض، يصر) له.

(و) في ديوان ابن الفاردي، وقد افتتح أثره الآخير.

(و) قال ابن الأعرابي: العشق.

بضمتين: المضليعون على الرجليين.

ومضلينها.

(و) وما ينسددم عليه:

تنعشق بمعنى عشاق.

والعشق، متحرك: الأراك.

وقال أبو عمرو: يقال للشاقة إذا أشتدت ضعفتها، قد هبعت، وقوست.

(1) زاد في كتبه: وأوافقه قوم من الفلاحين.

160.


ونقل شيخنا - عن أهل الغربة: أنه الطويل المتمد الطول، وقال: هو القصير أيضاً، وأنه من الأضداد.

وقبل: المقدام الجرى الشرس.

وقبل: الطويل النحيف.

وقبل: النجيب الذي يلبك أمر.
وإن تلك النار فهي نار بمظلمتها،
من الريح تمر بها وتغفيها غفقة.
وغضوة: أرسلت في المرعي، فمرت على وجوهها.
وعفقت عن المرعي إلى الماء، رجعت.
وكل راجع مختصف، كسا في الصباح، زاد عزه: كبير الغدو، فهو (عافق).
وفى اللسان: وكل ذاهب راجع، عافق، وكل وارد صادر راجع، مختصف: كذلك.
ورجل مغفل الزيرة: كبير الزيرة. لا يخفى أن قوله: كبير الزيرة جسمو، والذي في الصباح.
والعباب: رجل مغفل الزيرة، أي: لا يزال يجيء، ويذهب زائرا، فلو اقتصر عليه كان أحسن. أو كان يقول: كبيرها، ليس لم من التكوار.

(1) العباب، والمفايس 5/4
فقال. ومنه قوله الشاعر:
ولانك يعففاق الزيارية واجتنبًا.
إذا جئت إكتار الكلام المعقاب.

وق الصباح: «الكلام المعيباً».

(و) يقال: (هو يعففاف العقفة)
إذا كان (يعبيب العيبية)، نقله الجوهر.

في الصباح.

(و) يقال: (إنك لعفاف)، أي:
تكثر الرجوع. قال الرازي:

(و) يعففاف من جانبى مشقق.
(و) يعففاف من برع الحموض بعفاء.
(و) يعففاف من برع الحموض مشقق.
(و) يعففاف من برع الحموض مشقق.
(و) يعففاف من برع الحموض مشقق.
(و) يعففاف من برع الحموض مشقق.

ويروى: (يعفاف) بالغين المعجمة.

(1) في طبوع الصحاح المعيب.
(2) في طبوع الصحاح المعيب.
(3) في طبوع الصحاح المعيب.
(4) في طبوع الصحاح المعيب.
(5) في طبوع الصحاح المعيب.
(6) في طبوع الصحاح المعيب.
(7) في طبوع الصحاح المعيب.
(8) في طبوع الصحاح المعيب.
قال ابن بري: ويقعي قول من قال:

 إن باهلاة أكلت قول الرأج.

 وإن عفآقا أكلت باهلاة.

 تسعشوا عظامها وكاهلة.

 وتركوا أم عفآقا فأكله.

 قلت: وهذا هو الصواب، وهو قول ابن الكلبي، وذكر أيضا في كتاب النسب ماتص: وناس من بنيقرير (1) ابن عيين من طيبه جاورتهم أسرة من بني تيميم، فأصابتهم سنة فأكلوها.

 وقوم من هذين أكلوا جارا لهم، قال:

 وأكل بنسو عذرة أمة لهم.

 (والعنفية: لعبة) لهم (يجمع فيها التراب)، ما خوذ من عفآق الشيء: إذا جمعه.

 (والعقيقان) بفتح الفاء: (تبت كالمفرج).

 (و) قال ابن الأعرابي: (أعطق) الرجل: (أكثر الذهاب والمجيء في غريب حاجة).

 ابن سلم في نسب باهلاة ماتصب:

 قين ولد قنينة بن معن عمار ببن.

 عبد العزيز الذي قتل عبد الداود بن فقيه. من وله حاتيم بن النعيم بن عمرو بن جابر الذي أخذ ابن مري بن سلمة بن قشير، فشواه وأكله.

 وفيه يقول الشاعر:

 فلو كان البكاء يوم شينا

 بكيت على يزيد أو عفآق.

 هما المران إذ دمها جميعا

 ليسانهما بحزن واحترق.

 قال ابن بري: البينات لمتصم بن نويرة. وصوابه: بكيت على بجيري.

 وهو أحو عفآق. ويقال: عفآق بالمعجمة، وهو ابن مليك، ويقال:

 ابن أبي مليك وهو عبد الله بن الحارث.

 وكان يسطم بن قيس أغار على بني يرثوب فقتل عفآقًا.

 وقتل بجيري أخاه بعد قتله عفآقا في العام الأول، وأسر أباههما أبا مليك، ثم اعتفه، وسرعت عليه الأذى عليه.

 (1) القسام والصحاب والعباب.

 (2) في مطبوعات الناج، وفريد ونصيحه، والضيطن الأثاثي.
وقال الأزهر: يسبح العرب نقول
الألم يُثير الصيد: ناحيٌ، وللذئب
ينضي، ووجهه وبرده: عائق. يقال:
عفقة على الصيد: أي: أثناها واعتقلها.
ويعفقة الرجل جاريتاه: إذا جامعتها.
وكذبت عفقاته: إذا حيَّق.
وقال ابن فارس: العفقة: سرعة
رجل أبي عبد الإله وأرجلها، وأنشد:
يمتَّقى في الأرجل عفقة صلبًا (1).
وكتاب: عفقة بن شرحبيل بن
أبى رهم السفيه، له ذكرٌ في حوَّوب
على رضي الله عنه.

(عفل ق) [عفلق(عفلق، كعفل وعمل: الفَرْج
الواسع الرَّحَوَم)، نقله ابن سيده،
وأنشد:
كل منشأ ماتمشى المنيقة
ولا نزال تخرج العقلما (2).
واسم عفقة بن الملاقي بن
فليس في الجاهلية.

(1) الباب، والمقيس 4/54.
(2) اللسان، والحكم 2/195.
تَنْتَخَذُ مِنْهُ الْقُصُوصُ، (يُكُونُ بالْيَمِين) بالْقَرْبِ مِنِ السَّحْرِ. يَتَكُوْنُ لِيُكُونُ مَرْجِانًا، فَيَبْنُهُ الْبَيْضُ والثَّبْرُ. قَالَ الْتَنْفِشِيُّ: يَوْتُتِي بِهِ مِن الْيَمِين مَعَانَدَ لَهُ بِصَنَاعَة، ثُمَّ يَوْتُتِي بِهِ إِلَى عَدَنَّ، وَمَنْهَا يُجِلَبُ إِلَى سِلَالِ الْبَلَدِ.

فَلَتْ: وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلْمُصْنَفِ فِي قَرِ: أَنْ مَعَانَدَ الْعَقِيقَ فِي مَوْضُعٍ قُرِبَ صَنَاعَة يُنَالَهُ لِمَقْرَأَا. (وَبُسَواجِلٍ بِحْرٍ رَوْمٍ) مِنْهُ جَنْسٌ كَافِرٌ كَمَا يَجْرِي مِنِ الْلَّحْمِ الْمُقْلَحٍ، وَفِيهِ خَطُوطُ بَيْضٍ خَفْيَةً. قَلْتِ: وَهُوَ الْعَرُوفُ بالْرَّيْبَى، قَالَهُ الْتَنْفِشِيُّ. وَأَجْوَدُ أنواعَ الْأَحْمَرِ، فَالْأَصْفَرِ، فَالْبَيْضِ، وَغَيْرُهَا رَيْدٍ. وَقَيَلَ: الْمُشْتَبِهُ مِنْهَا أَجْوَدُ. وَهِيْ أُصْلِيَّةٌ لَأَنْفَقْيَةٌ بِالْطُّبْخِ، كَمَا ظَنَّ. حَقَّقهُ دَاوَدُ فَيُ الْتَذْكِيرَة. وَمِنْ خَواصِ الْأَحْمَرَ مِنْهَا [أَنَّ]: (عَنْ تَخْمِينَ بِهِ سَكَنَتٍ وَرُوْعَتِهِ) عَنْدَ الصِّيامِ) وَزَالَ عَنْهَا الْحَرْمٌ والْخُفْقَانِ (وَانْقُطَعَ عَنْهَا الدِّمُ مِنْ أَي

(1) يَبِنَ بَوْلَةَ، وَهُوَ الْأَلْفَارُ الْمَذْكُورَةُ، وَالْمَفْتَرَةُ: أَوْلِ الْأَلْبَابٍ: ٣٢٨/٤.

(1) اللَّسْنَانُ: وَوَرَدَ أَيْضاً بِرَوَايَةً أُخْرَى هِيَ: وَيَا بِنْ رَطْمٍ، وَضَيْطٍ، عَفْلِقٍ، شَكْلاً بِفَتْحِ الْعِينِ وَالْسَّلَامِ، وَسَكَّنَ الدَّاءَ، وَأَنْشَدَهُ أَيْضاً فِي (رَطْمٍ)، فِي (رَطْمٍ)، عَفْلِقٍ، (٢) في (لَسْنَانٍ)، عَفْلِقٍ،
لا سيما النساء اللواتي
يذوقن طعمهن، وشربه يذهب الطحال
ويفتح السد. ونحاتة جميع
أصنافه ظهوب جحور الأشنان. ومَحْرَمَة
يَبُثُّ بِمُتَحَرَّكَةٍ وَيُشْقِدُ اللَّهُ.
قد وُرِدَ في بعض الأخبار: "تَخَمَّمُوا بالعَقِيقَةِ
إِنَّهُ بُرَكَةٌ". وقال صاحب اللسان:
وَرَأَبِي فِي حَاشِيَةً بعَضٍ نُسُجُ التَّهْنِيبِ
المَوْنَوْقُ بِهَا. قال أبو القاسم: سَلَّم
إِبْرَاهِيمُ الحَرِيضُ عِن الدَّهْنِ: "أَنْتُمْتَمَا
بِالعَقِيقَةِ؟" فقال هذا تَصَحِّفُ: إنما
هو "الَّذِينَمَا بالعَقِيقَةِ" أي: "الَّذِينَمَا
بِهٔ؛ لأنَّهُ كانَ حَرَايِّاً (الواحدةً) بِهٔ،
ج: عَقِيَّةٍ).

(و) العَقِيقَةُ: (الْوَادِي، ج: أَعْقَةٍ)
وعَقِيَّةٍ.

(و) العَقِيقَةُ: (كَلِّ مُسِبِّل شَفَهَةٌ مَّا
السِّبِيل) فَانْهَؤُ وَوَسَعُه، والجَمْعُ كَالجَمْعِ.

(و) العَقِيقَةُ: (عِ بَالْمَدِينة) عَلِ
سَاكِنَهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ، فبِه
عِيْونَ وَنَخْيِلٍ، وَهُوَ الَّذِي وَرَدَّ ذِكرَهُ
فِي الحَدِيثِ: "أَنَّهُ وَأَدَّ مُباَرِكًٌ" كَانَهُ.
ناحية اليمن، فإذا رأت هذهالفظة منظمة فإنهما يغني بها ذائقك البكادان، وإذا أرينها مفردة فقد يجور أن يغني بها الفظة الذي هو واد بالحجاز، وأن يغني بها أحد هذين البكادان: لأن مثل هذا قد يُفرِّد كابانين.

(و) الفظة: (شعر كل مولود)

يخرج على رأسه في بطن أمه (مسلم الناس). قال أبو عبيد:

(و) كذلك مسن (البخام، كالعقيلة)

(بالكسر، و) العقيلة (كسفينة).

وأنشد الأزهرى للشماخ:

أطيار عقيلة عنه ناسالاً,
وأديج دمج ذي شترا بديع.

أراد شعره الذي يولد عليه أن ينسله عنه. وأنشد أبو عبيد لابن الرفاعي يصف الدير:

تحضر عقيلة عنه فانسلها,
واجتبا أخرى جيدا بعدما ابتقالا.

(1) الديوان 128 واللسان والباب والمقاييس 4/1 وقثم في (حب) ويأتي في (بع).
(2) الديوان 66 والمقاييس 4/4 والباب.
(3) الديوان 111 واللسان وقدم في (بتاع).
(4) اللسان والصباح والباب.
(أو العقبة) بالكسر (في الحصى)
والناس خاص ن، ولم تقل في غيرهما:
قال أبو عبيد. قال علَى بن زيد.
العبادة يصف حماراً:
صاحب التعبير زرام الصحى.
نَمَس عُقَّتْه مَثْل الْمَسَّدَةَ
(ج) عَقَّ (كَعْبَ). قال رُبْعَة:
كَالْهُرُوِي انتجه عن الكَيْلَ الَّبَرَقِ.
طَيرَ عنها النَّسر حَوْلِيَ الْعِقَبَ.
النَّسر: السمْن.
(والعقبة أيضاً: صوف الجذع).
كما أن الجحيبة: صوف النبي.
(و) سَمِيت (الشاة التي تأتي عند حنٍ شعر الموُلود) عقبة؛ لأنه يخلق
علي ذلك عند اللبك، ولذا جاء في الحكيث: فأَلْهِبْنَوْا عَنْهَا دَمَا، وأَمْبِطَا
عنْهَا. يُعْيِنَ بالاذٍ ذلك الشعر
الذي يخلق عنه، وهذا من الأشياء
التي ربما سميت باسم عقبة إذا كانت
(1) ديوانه ٤٤، فيه ديوان الفصيح، والسبع والرقباس ٤/٤.
(2) ديوانه في، والسبع والرقباس ٤/٤.
١٧٠
وأنشد اللبث لعمرو بن كُلُثُوم:

بَسْمَتْ مِن قَنا الخِلْقِ لَنَذَن
ويض كالعاقبة يجَلْيَيْنَا(1)

وفي الأسس: ما أدرى شمت عقية.

أم شمت عقية؟ أي: سلّت سَيْفاً
أم نظرت إلى برقي. وهي البرّة التي
التي تستعمل في غرب السحاب. وقد
أكثروا استيانتها للسيف، حتى جعلوها
من أسماها، فقالوا: سلّوا عقائين
كالعاقتين.

(و) قال ابن الأعرابي: العقية:
المترادة.

(و) العقية: النَّهْر.

(و) العقية: العصابة ساعة
تَشْقُّ من الثَّوَاب.

(و) قال أبووعبدة، وأدن الأعرابي
أيضاً: العقية: غرلّة الصبيإذا
ختين.

(و) الأصل في كل ذلك عقّ.
يبع عقّا: إذا (شَقّ) وقطع، فهو-

(1) الباب، وجمع في الم пара ١٤٥، وهو في سلكه.
قال الأزهرى، وأنشاد الشافعى:

للصلى، كما في العباء. وفي النسائى:

أصله أن يعتل رجل من القبيلة، فيطالب القائل بذمه، فتجتمع جماعة من الرواسى إلى أولياء القبائل، ويعرضون عليهم الدية، ويسألون الغض عن الدية، فإن كان وليه قويًا حياً أي أبو أحمد الدبة، وإن كان ضعيفًا شاور أهل قبليته، فيقول للطالبين: إن بينا وبين خلاصنا علامة الأمان والنهى، فيقول لهم الآخرون: ما علماكم؟ ف يقولون:

نأخذ سهما فنظركم على قوس، ثم يرتدي به نحوه الصماد، ففجع جمعة المثماء، ملقى بالذم فقد نهينا عن أخذ الدية، ولم يرخصوا إلا بالقواد، وإن رجع نقيبا كما صعد فقد أسرنا به أخذ الدية، وصارحوا، فما رجع هذا السهم فجع إلا نقيبا، ولكن لهم بهذا عذر عند جهالهم. وقال شاعر من أهل القبيلة - قول من هذين. وقال ابن بري: هو للأثير الجعفي وكأنه اعتنأ هذا الصلح:

وعادوا بهم، ثم قالوا صالحوا.

بالنبي في الفجر إذ سموا اللحى (1)

(1) اللسان والمصاح، والعباء وفيه قالوا سمواوا.
فأصابتهما فيها على خبر موطنين بعبدين فيها من عقوب ومحفون (1)
وقال آخر وهو النابغة:
أحلام عاد وأحجام مطهرة من المعة والآفات والأمم (2)
فهور عاق وعاق (3). ومنه قول الزقاق
واسمه عطاء بن أسيد:
أنا أبو السمرقال عاقا فثأرا (4).
ليكن أعزادي ينصرف كنفظي (3).
هكذا أنشده الصاغاني، ورواه ابن الأعرابي هكذا:
أنا أبو البقمدوام عاقا قثاها (4)
بمن أعزادي يلطفاً يقللاها (4).
أكثرة حتى يمومتون كثلاها (4).
معت أعلى رأسه الطويل (4).
صاغفية من لهيب نلظى (4).

(1) شرح ديوان 16 والعباب، والمقالاب 4 وفي مطعوم ناج.
(2) الديوان 107 والعباب، والآفات، والمقالاب.
(3) ديوان الزقاق في تجميع أشهر العرب (2) والتكملة.
(4) النسائي.
لَمْ يُرْكَ مَا ظَهَّتْ عَلَى دِرْيَةٍ بِبَعْطِنِ سَمِيْرَةِ جَيْشَ الْعَمَّاقِ جَزَى عَنَّا الَّذِي نَبِيَّ سَلَّمَ وَعَتَاهُمْ بِمَا قَلُوا عَقَاقِيَّ
(وَمَا أَعَقَّ وَعَقُّوْقٍ بِبَعْضَهُمَا) أَيِّ: (مَرْ) شَدْيُ الْمَرَاءةَ أَوْ مَرْ عَلِيفَتَ
الواحِدَةَ الْجَمِيعَ سَوَاءً مِثْلَ فُعُوْقٍ وَفَعَاعٍ
(وَفَرْسٍ عَقُّوْقٍ) كَصُبُورَ حَائِلٌ أَوْ حَائِلٌ، وَذَلِكَ إِذَا انفِقَتْ بَطْنُهَا وَاتَّقَعَ للْوَلَدَ (ضَعْدًا).
قال أبو حاتم في الأصداد: زَعَمْ بَعْضُ شَيوخَنا أَنَّ الْفَرْسَ الحَائِلَ يَقِالُ لَهَا: عَقَاقِيَّ، وَبِقِالَ أَيْضاً للْحَائِلِ: عَقَاقِيَّ. وَفِي الحَليْث: أَتَنَا رَجَلٌ مَعَهُ فَرْسٍ عَقُّوْقٍ أَيْ: حَائِلٌ (أَوْ هُوَ عَلِيٌّ التَّفَأْوَلِ) كَمَا ظَنَّهُ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: كَانُوا أَرَادُوا أَنْ تَسْتَجِيبُ إِن شَاء اللَّه تعالى. قال الأَهْرَيِّ: وَهَذَا يَرْوَى عَنْ أَبِي زَيَادٍ (جَ: عَقُّوْقٍ بَعْضَهُمَا) كَقُولِ وَقُولٍ كَما قَالَ: وَنَظَرَهُ الْجَوْهِرَ بِرُسُولٍ وَرَسُلٍ. قال
(1) السَّاحَان.
بفتح العين: إذا تبدوا حملها. ويقال:
للجنيبين: عقاق. قال:
جوانح يمرّ عز الظٌرـ،
لم يتركهن ليستعن عقاقا.
أي: جنيثا. هكذا قال الشافعي:
العقاق بهذا المعنى في آخر كتبه
الصرف. وأما الأصمعي فإنه يقول:
العقاق مصدر العقوب.
قوله: (والعقاق، محسوكة: الأنثيقت)
هكذا في سائر النسخ، والصواب
كالعقاق محسوكة: أي: بمعنى العقوي.
كما في اللسان والصحاح والعباب.
يعمال: أظهرت الأثوان عقاقا، أي:
حملا. وأنشد بها: برد البادياء:
وتحوصا سناحجا فيها عقاق.
وأما العقاق، محسوكة، بمعنى
الأنثيقت فخطأ ينتبى التنبه لذلك،
والله أعلم.

(1) الألفاظ العقوب: وضع في مطلع النافذ بين قوسيس على
نافذة من القوسيس، ولم ترد عليه.
(2) حيض الخصرين: من مطلع النافذ، ويعدون مع
القاسوس، وما تقدم في (الراتب) و(القاسوس) والباب في النافذ;
والباب بهذا، قاله معاوية، حسنًا في جبل أوردا.
175
ابن عبد الزهراء بن تميم الله، وأخوه عوف بن سعد، من ولده عقة بن قيس بن يسر:
كان على بنى النجع يوم اقيمتهم خالد بن الوالي، بعيت النمر، فقتله وصلبه.

(و) قال ابن دريد: الجعة (البرقة) المستطيلة في السماء. وفي الأساس:
في عدين السحاب. زاد غيره: كأنه سيف مسلول.

(و) الجعة: (حفرة عزيفة في الأرض) والتجمع عقات (كالمسطح بالكسر). هكذا في النص. والصواب بالفتح، وهو خطر في الأرض مستطيلة،
سمى بال مصدر، كما في اللسان.

(و) والجعة، بالضم، التي يلعق بها الصبيان، كما في اللسان.

(و) فالمصحح: (عقران النخيل والكر) و (م) (1)، بالكسر، ما يخرج من آصويلهما. وفي الصباح والعباب:
من آصويلهما. وإذا لم تقطع العقبان فسدت الأصول.

(1) في الكامن، والكرم، والمتبع من النجع بطرق وما في الصحاب.
وقد أُعِقِتْ (وأخبرنا) أَعْقَانُهُما،
(وعاقب النَّحْلِيّ) وَوَادِفُهُ، وَهُوَ فَسَانُ
تُبْتُ معهِ) كما في النَّبَابِ.
(والْعَقِفَ) كَعِفْرُ (طَيْبُ) مَعْروفٌ
في حَجِمِ الْحَمَامِ (أَبْلِقُ يِسَوَادِيَّةٍ)
أَذْنُبٌ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْيَرْبَانٍ، وَالْعَرْبُ
تَتَشَاءُ بِهِ، كَما في الْمَصْبَاحِ، يُعَقِّفُ
بِصَوْيِهِ عَقِفَةً: (يُصَوِّهُ صَوْنُهُ العَيْنَ
والْقَافِ) إذا صنِّفَ، وبَسِئِ، وَقَدْ
عَقِفَ الطَّارِئُ بِصَوْنِهِ: إذا جاء وَذَهَبَ،
قال رَوْيَةٌ:

وَمَنْ بَيْنَ فِي الْدِينِ أَوْ تَعَمَّقَا
وَقَرْرَ مَخْشُوُلًا فَكَانَ عَقِفَةً.(1)

قال ابن بَرَدِّي: وَرَزَّى تَعْلَبَ عَن
إِسْحَاقِ المُوَسِّلِ أَنَّ العَقِفَاتَ يَقَالُ لَهُ
الشَّجَبِيَّ. وَفِي خِبْيَتِ النَّمْيِ: يَقَالُ
المُحْرِمُ العَقِفَةَ. قال ابن الأَيْنِرٍ:
وَإِنَّمَا أَجَازَ (7) قَتَلَهُ لَانَّ نَوْعٌ مِنْ الْيَرْبَانِ
(و) هَذَا مَاءُ (أَعْقَانُهُ) اللَّهُ، أَيِّ
(أَمَّرْهُ) وَكَذَلِكَ: أَعْقَبَهُ اللَّهُ.

(1) مُلَمِّيق الدِّيوان 179، والقاسِ.
(2) الأدِيوان 114، والباب.
(3) في مَطْبَعَةِ النَّجَارِ وَالمَلْكِيَّةِ مِنْ العَبَاءِ وَاللَّبَانِ.
وكان أبو عمرو يقول: "عتقا، فهي عقود، وأعتقها فهي ميعقه". واللغة الفصيحة أعتقها فهي عقود.

(و) في نوايده الأعراب: "اعتقه السيف" من غمده، وهتله، ومبقرة، واختلاته: إذا (استلته). قال الجرجة: الأصل اختALLOC، وكان اللأم مسدة منه، وفيه نظر.

(و) اعتقه (الصحاب) انْشَق إِنَّهُ.

واندقعNat. قال أبو وجزة: حتى إذا أنتجت أرواحه انحرمت واعتقه منيع بالولي منقول.

(وانقع البعار) انْشَق و (سُلْطُع) عن ابن فارس، قال روبة.

* إذا المعلج المشطاط انعقاه (و) انعقات (العقيدة: انزادة) واستحكمت.

(و) انعقات السراحاء: تبعجت بالمان) وانشقت.

(و) عتق (الصحاب) انْحَمَّ.

أما في المسان، والبيت في الكلمة، والبيبة.

(1) ديوانه 2، 86، رسمان.

(2) ديوانه، ر. 18، فيها ينسب إليه، وهو المعلج في ديوانه، والسان، والبيبة، والمقاس، 1/ 178.
وأصدق لكثير بن عبد الرحمن الخزاعي
وصف أمرأة:

إذا خرجت من بيتها رائعة غينيها
معوده وأعجبتها العقابة.
أراد معود البيت حول بيتها.
وقيل: العقانية: الرمال الحمر.

وتقن الريح الهز الموت تغطه عقفاً: إذا
استدرنه كأنها تشع شقاً.
قال الهذلي: صفَّ: خمار وعَقَت مرنى الريش وان-
قاز به العرض ولم يُشْمِل
حاز: تحضر وتردد، واستدرنه ريح
البِنْبَل، ولم تنهب به الشمال ففَتَّبَهه.
وانقار به العرض، أي: عَرُض السحاب
وقعت منه قضعة.

وسحابة عُقَافة: إذا عَقَت فانقعت.
وسحابة عقافة: إذا دفعت مادها
وقد عقَت. قال عبد بن الحسن حناس
وصف عَقًّا: 

-------------------
(1) شرح الديوان 411 والمان والمقاييس 4/8
(2) هو المتبيل الهذلي، كما في العباء.
(3) شرح أشعار الحذلي 3/156 والمان والعباء والمقاييس 7/4
-------------------

(1) ديوان سهيم 32 فيه 5 نتف مزناه، والفانان.
(2) الوثوات 111 ورواه:
فأتأثث ومار كَثُّرَة وربى مم
لعلم من أمسى أعَق وأحزباً، والفانان.
وفيما قاله: "عاقبت فلاناً أعدًا عقاقفاً: إذا خالفته. وفي الحديث: "مَلَك وملَّ عَيْن في الرَّأس تؤذى صاحبها ولا يَستَطيع أن يعفها إلا بالذي هو خير لها". هو مستعار من عقاق عقاق الواليين.

ويعنال للصبي إذا تشا مع خلي شب وقوية فيهم: عققت تيمسته في بني فلان. ومنه قول الشاعر:

"بلاد بها عق الشباب تيمسته وأول أرض من جلدي ترسبها".

والклон في ذلك أن الصبي مادام طفلا تعلقه أمه عليه التمائم تعوده من العين، فإذا كبر قطعت عنه.

قلت: وقائع في خطب المطول للسعد:

"بلاد بها نيبت على تمامية".

وما ذكرنا هو الأصح.

(1) في متابعة الناج، بلادها حب الشباب... والنصير من النبات، وفي (توبي) نسخة إلى رقعة بين قيس الماء، وفي معمال البلدان، وجمع متصفح (منج) متوفر إلى أمرنا من أشياء وبند الشريبي في شرح القامات (1669) إلى رفاعة بن عاصم النافي.

180
العلق: حركة القرطاس والثوب الجذري، كالعلق.
والعقيدة: جماعة من الأشراف.
منهم أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى العدوي، صاحب كتاب السنة.
روى عن جده يحيى بن الحسن.
أبو القاسم أحمد بن الحسين بن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر التقيءٌ من كبار الدمشقيين في أثناء المائة الرابعة، وهو صاحب الدار التي صارت المدرسة الظاهرة بدمشق، مات سنة 378.
ومنهم: قريه بصرى
والعليه: رمل، وله فائر السكرى.
قول أبي خراش:
ومدفنهم أرض الأعقة والرمٌّ(1)
[ علقة ]
(العلق، مملكة: الدنمَّ عامّة)
(العلق، مملكة: الدنمَّ عامّة)
(1) سورة البقرة، الآية 2.
(2) البقرة، الآية 110 والباب.
(3) سورة المؤمنون، الآية 14.
181
(وَذُو عَلَقٍ) : اسم (جُبَلٍ) عن أبي عُبَيْدَة كما في الصحاح. قال عُبَيْدَة (ليثيَّة أَسْدٍ) ويقال : هو وَرَأَ عَرَفَةٍ.
وقيل : جَبَلٌ تَجْعَدٌ (أنْعم فيه يَوْمٍ مَّعْرُوفٍ (على) يَبْنٍ (زَيَّةَةَ بن مَالِك).
وأَنْسَنْ أَبُو عُبَيْدٍ يَعْمُرَ بن أَحْمَرٍما أَمْ غُفْرَتْ عَلَى دُهْجَاهُ ذِى عَلَقٍ
يَنْيَفُ الْقَرَأَةُ عَنْهَا الأَعْصَمُ الْوَلِيدٍ (1)
(وَالَّذُى تَعْلَقُهُ البَكْرَةُ) (العلق): دُوْبِبَةٍ، هي دُوْبِبَةٍ حَمْرَاءٍ تَكُونُ (في المَمْا) تَلْقَي بَالْبَنٍ
وَ(تَمْصُصُ اللَّدْمَ) وهي من أَذوَى الْحَلَقٍ والأَهْزَمَ الدُّمْوَةٍ لَاتَأْصَبْهَا السَّدِّ
الْغَالِبُ عَلَى الإنسان. فِي حَيَّيْثُ عَامِرٍ:
"خَبَرُ الدِّوَاءِ الْعَلَقَةَ وَالْجَجَامَةُ".
(وَالَّذُى تَعْلَقُهُ البَكْرَةُ) (العلق): (لَاتَأْصَبْهَا السَّدِّ)
(وَالَّذُى تَعْلَقُهُ البَكْرَةُ) (العلق): (لَاتَأْصَبْهَا السَّدِّ)
(وَالَّذُى تَعْلَقُهُ البَكْرَةُ) (العلق): (لَاتَأْصَبْهَا السَّدِّ)
(وَالَّذُى تَعْلَقُهُ البَكْرَةُ) (العلق): (لَاتَأْصَبْهَا السَّدِّ)
وقد أدرت الصبر عنك فاعقني على بقالي من هؤلاء قلاب
(وقد علقه كفرح، و علق به). وفي الصحاح، والعباس:
علقه بها، وعلقه بقلبه (علوقة) بالضم (وعلقه، بالكسر، و علقة
السان).
(1) في مطروح التاج والدﺋشة، والصحيح من العباه ونسبه
في الملاح الكبير.
(2) في دراه الكبير 1457 واللامن والعباب ونسبه لابن
الدينية وهو في دراه ابن الدينية 48.

(1) السان.
وقيل: علق القربي: الذي تضى به ثم تعلق. وعرفها أن توغر من جهدها، وقد تقدم.
(وعلق يفعل كذا) مثل (طقيس).
وأنشد النبي للراغب:
علق خديفي نقصر مكب.
ومرتل شربه من غب.
وإذا عقت طقفية يعبث.
أي: طقيس يرده، ويقال: أحدها
واعتقده. وفي الحليين: فطلقوا وجهه
ضرباً) أي: طلقوا، وجعلوا يضربونه.
(و) علق (أمره) أي: (علمه). و
قولهم في المثل:
علقت ماليقها وصر الجندب.
تقدم (في) حرث (الراء).
لم أجد في حق رأى وكمة من
إحالات للمصفتح غير صحيحة. وفي
الصحاح: أصله أن رجلاً أتى إلى
بشير، فعالق رشائه بريشائها ثم سار.
(بالتحريك، وعلقة) بالفتح، أي: عطقها.
قال الرأر الأسيئ:
علقة أم الولي بعدما
أفنان رأيكم كاللغام المواليين.
وقال كعب بن زهير: رضي الله عنه:
إذا سمعت بذكاء الحب دكرني
هنا، فقد علق الأحساء ما علقا
وقال ذو الرمة:
لقد علقت مي بقلبي علاقة
بطينًا على سر الليالي انحللها.
وقال اللحياني، عن الكسائي: لهما
في قلبي علق حب، وعلقة حب، وعلقة
حب، قال: ولم يعرف الأصمغي:
علق حب، ولا علاقة حب، إنما
عرف علاقة حب، بالقشح، وعلق
حب، بالتحريك.
أو (والعلق من القربي، كفرقها)،
وهو سير علق به، وقيل: علقها:
ما بيضه فيها من الدهن الذي تدهن به.
(1) السنان والعباب.
(2) شرح الديوان 328 والباب، وعرف في موضع الخراج إلى
هل فقث الأقهارة.
(3) الدوران 425 والسان.

184
وأولئك الطيّر من الشمر. ومنه الخليل: 
أرواح الشهداء في حواصل طيّر خاصٍ، 
تعلن من شمار الجنة، يروي بضمام الليل، وفجها، الأخير عن الصفاء.
قلت: وبيروى "تسرح" وقد رواه عبيد الله، ابن عمّر البصري. وأوردته أبو عبيده.
فقال الأصمعي: "تعلن"، أي: تتناول بأفواهها. فقال:
علقت تعلقت علوقاً، وأنشد الكعب: 
"يصف ناقةه:
أو فوق طاوة الحكمة زليعةٍ؛
إن تذن من فتني الأراء تعلقم" (1)
يقول: كان قُنودي فوق بقيرة وحنية. قال ابن الأثير: هو في الأصل للليل إذا أكلت البيضاء، فنقي إلى الطير.
(و) علقت (الدابّة، كفرّح: شربت الماء فعلقت بها العلقة) كما في الصحاح (أي): نزمتها وقيمتها (تعلمت) بها.
(و) والعلقة، بالضمّ: كُل ما ينثِبُ به: قام، والصحاح والباب.


(وعلقت السّرّة) علقتاً، أي: (حقّت)، نقلة الجُوهر.
(و) علقت (الأيل العضاءة، كنصر وسّم) فعلقتاً، إذا تسرعتها، أي: رغبتها من أعلاها) كما في الصحاح، واقتصر على الباب الأول. ونقل الفراء عند الليثيين: تعلقت كمحمع. وقال اللحياني: العلقة: أكل البهائم ورق الشجر، تعلقت تعلقت علقتاً. وقال غيره: البهائم تعلقت من الورق، أي: تسيب.
(وعلة من العقائلة) ومنه حديث أبي مالك
- وكان من علماء اليهود - يصف النبي صلى الله عليه وسلم عن النوراوة،
فقال: «من صفتي أنه يُتسجيل الشُّملة،
ويُجزى بالرقية، ومعه قوم صدّورهم
أنجحهم، قربانهم دماؤهم». يقال:
مايا ككل فلنان إلا عقلة. وقال الأزدي:
العقلة من الطعام والمركب: مايتبلغ
به وإن لم يكن نامًا.
(و) قال أبو حنبل: العقلة:
الشجر يبقى في الشتاء تعلقت به الإبل
حتى تذرت الربيع. ونص كتاب
النبات: تتبيل به الإبل. وقال غيره:
العقلة: نبات لا نبتُث. وقد عقلت
الإبل تعلقت عقلة وتعلقت: أكلت من
عقلة الشجر.
(و) العقلة: (الليمجانهى) وهو مائي
بِلَعَة من الطعام إلى وقت الفداء
(كالعلاق، كسحاب) وقد تقعدت
الاستيذاه لـ
(و) يقال: (لم يسبق عنده عقلة)
أي: (شيء). ويقال: أي بقية.

---

186
<table>
<thead>
<tr>
<th>علق</th>
<th>علق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>دَرِيدٌ: (وَرَجَلٌ ذو مَعْلَقَةٍ، كمْرَحَلةٌ)</td>
<td>دَرِيدٌ: (وَرَجَلٌ ذو مَعْلَقَةٍ، كمْرَحَلةٌ)</td>
</tr>
<tr>
<td>إِذَا كَانَ مُغْيَرًا (يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَا أصَابَهُ).</td>
<td>إِذَا كَانَ مُغْيَرًا (يَتَعَلَّقُ بِكُلِّ مَا أصَابَهُ).</td>
</tr>
<tr>
<td>قَالَ:</td>
<td>قَالَ:</td>
</tr>
<tr>
<td>أَخَافُ أَن يَتَعَلَّقُهَا ذَوِ مَعْلَقَةٍ.</td>
<td>أَخَافُ أَن يَتَعَلَّقُهَا ذَوِ مَعْلَقَةٍ.</td>
</tr>
<tr>
<td>مَعْوَدًا سُرُبٌ دَوَاتِ الأَفْوَقٍ (1).</td>
<td>مَعْوَدًا سُرُبٌ دَوَاتِ الأَفْوَقٍ (1).</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَالَّعَلَاقَانِ: مَعْلَاقُ الدَّلُو وَشَيْبَهَا)</td>
<td>(وَالَّعَلَاقَانِ: مَعْلَاقُ الدَّلُو وَشَيْبَهَا)</td>
</tr>
<tr>
<td>عَن أَبِي دَرِيدٍ.</td>
<td>عَن أَبِي دَرِيدٍ.</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَرَجَلٌ مَعْلَاقٌ، وَذُو مَعْلَاقٍ) أَي:</td>
<td>(وَرَجَلٌ مَعْلَاقٌ، وَذُو مَعْلَاقٍ) أَي:</td>
</tr>
<tr>
<td>(خَجْمُ) شَدَيدُ الْحَصُوْمَةِ (يَتَعَلَّقُ)</td>
<td>(خَجْمُ) شَدَيدُ الْحَصُوْمَةِ (يَتَعَلَّقُ)</td>
</tr>
<tr>
<td>بِالْحَجْمِ (وَيِسْتَدْرَكُهَا، وَلِهَذَا قَيْلُ فِي</td>
<td>بِالْحَجْمِ (وَيِسْتَدْرَكُهَا، وَلِهَذَا قَيْلُ فِي</td>
</tr>
<tr>
<td>الْحَصُوْمَةِ الْجَدِلِ:</td>
<td>الْحَصُوْمَةِ الْجَدِلِ:</td>
</tr>
<tr>
<td>لَا يُبْرِسُ السَّاقَ إِلَّا مَمْيَكَا سَاقًا (2).</td>
<td>لَا يُبْرِسُ السَّاقَ إِلَّا مَمْيَكَا سَاقًا (2).</td>
</tr>
<tr>
<td>أَي: لَا يَتَدْعُ حَجْمٌ إِلَّا وَقِد أَعْتَدَّ أَخْرَى يَتَعَلَّقُ بِهَا.</td>
<td>أَي: لَا يَتَدْعُ حَجْمٌ إِلَّا وَقِد أَعْتَدَّ أَخْرَى يَتَعَلَّقُ بِهَا.</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَالَّعَلَاقَانِ: لَمْ يَأْنِ عِلْقُهَا) البَلْيُغ.</td>
<td>(وَالَّعَلَاقَانِ: لَمْ يَأْنِ عِلْقُهَا) البَلْيُغ.</td>
</tr>
<tr>
<td>قَالَ</td>
<td>قَالَ</td>
</tr>
<tr>
<td>مَهْلَكٌ:</td>
<td>مَهْلَكٌ:</td>
</tr>
<tr>
<td>إِنْ تَحْتَ الأَحْجَارِ حُرُماً وَلِيْناً</td>
<td>إِنْ تَحْتَ الأَحْجَارِ حُرُماً وَلِيْناً</td>
</tr>
<tr>
<td>وَخِصَمًا أَلْلَهُ ذَا مَعْلَاقٍ (3).</td>
<td>وَخِصَمًا أَلْلَهُ ذَا مَعْلَاقٍ (3).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

غُرُرٌ، كُسَرُّدَ غَيْرُ مَصْرَعَيْنَ، أَي: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(والعلقة، كسيري: يصَبَّت). قال سيبويه: (يكون الواحد والجمع) وألفه للثانين، فلا ينون. قال العجاح بصف نورا:

فحظ في علقى وفي مكورة.

بين نواري الشميين والذروى.

وقال غيره: ألفه للالحاق، وينون، الواحدة علقاة، كما في الصحاح.

وقال ابن جني: الألف في علقاة ليست للثانين، لمجيء هاء التانيث بعدها، وإنما هي للالحاق بيناء جمعر وسلفه.

إذا حذفوا الهاء من علقاة قالوا علقى غيّر منون؛ لأنها لواء كانت للالحاق لينوت كما تكن أورطي. إلا ترى أن من أنحل الهاء في علقاة اعتقدها أن الألف للالحاق وعصر التانيث، فإذا نزع الهاء صار إلى ألف من اعتقده أن الألف للتانين فلا ينونها، كما لم ينونها، ووافقهم بعد نزعه الهاء من علقاة على ما يذهبون إلى من أن ألف علقت للثانيث.

ولورى: إذا معلقة، أي: الذي تغلق على يده مفاجأة ومجسر، كذلك أنشده ابن دايرد. وهو لعدي بن ربيعة برئي أحمد مهيللا. قال الزمخشري:

عن المبرد: قال: من رواة بالعين المهمة، فممناه: إذا علق خصما لم يتخلىض منه، وبالعين المتمجة فتناوله يغلق الحجة على الحصم.

(وكلا معلق به شٌيّه) فهو معلاقه.

(الملعولق، بالضم) أي: بضم اليم لاتنظير له إلا مفرود، مفقومومضوع، ومبسوط، ومزومر، عن كراع. قال الاليث: أدخلوا على المعلوق الصمحة والمادة كأنهم أرادوا حذ المدخل والمدهون، ثم أدخلوا عليه المعدة. قلت: وسبيتى المعلوق في غ لق.

(مذاليق: ضرب من البال) عن ابن دايرد. قال آخر معمر بن ذلجة:

أثنى نجوات ونجات معاليق.

من البئب، حتى إذا لم روزوا.

(1) ديوان الصحابة/29 والأنساب، والصحاح والصواب والمجرمة.

(2) انسان ندب في الكفالة والمهاب الامام سمر بن دابة والجهوة (1300، 447).
(والفاليق: بـِيْرُ يَرْعَاهُ) أي الفاليق.

(و) هو أيضاً (بيغر) يُعلق العضاءة، أي يَنْمَعُ منها، وإذنَّ يُسِّمِ عَالِقًا لأنّه (يُتَّلَقِّى بالعضاءة) ليُلْوِه، كما في الصباح والعاب.

(والعِلَق; كوجب، و) ربما قالوا العلميّ مثل (قبَّانٍ). يَتَّلَقُ العضاءة، يفقّل له بالفارسية: سَرَّدَه، كما قال الجوهريّ. وقال أبو حنيفة: يَسِّمِي بالفارسية دركة. وقال: وهو من شجر الشوك، لا يُعَظِّم، وإذا نسب فيه الشيء لم يَكُد يتخلىص من كثرة شوكة، وشوكه حَجِر شَيدَد، ولهُمْ شَبيه الفترصابد (وأكثرا) منابذه، الغياب والأشب.

و قال: غَيْبَه: (مضغة) يُحكم اللّنة ويبيري القلاع، وضعماً يُبيّري، يَبَيّن العين ونِّتوها، والبواسير، وأصله يَغتَّض الحضي في الكلبة.

(والعِلَق; الجِبَل، وعليَّق الكَلْب) نَبْنِيَان.

وقال أبو نصر: العِلَق: شَجْرَة تدوم خضعتها في القنطرة ومنابخة القنطرة الرمل، والسهول، قال جرّاح: يمدد من ذات السلاسل يَتَّلَقُ.

(و) صاحب العِلَق، ومُضْعَف، وعَكًّل.

و قال: وهذه كلها من شجر الرمل.

قال: وأراني بعض الأخبار تنبأنا زَعم أنه العِلَق، (فِضَّانه سنة دِقاق عَيْب رَضِي) وَوَرَقه لِطائف يَسِّمِي بالفارسية خلوم، وتتخذ منه المكانيّ، و) زعم بعض الأطباء أنه (يُبَثْ رَطبًا للاستشفاء).

وقال بعض العرب الأولاء: العلقة تكون في الرمل، خضرة ذات ورق، ولا خير فيها.

(1) في مطبوع الناجي كاللسان (عجل).
(2) أوَّل بَليَّته، ول الصحيح من الباب، وفيه كل نبأ، وسيأتي في عجل.)
(والعولق، كجوزه: القول). (و) أيضاً (الكلبنة الحريضة) كما في الصحاح.

(و) قولهم: هذا حديث طويل.

العولق أى (الدُّب). وقال كسراع: إنه لطويل العولقى، أى: الدُّب لـِـم يَخصبه حديثاً ولا غيره.

(و) العولق: (الدُّب)، وبينته.

ويُينا الدُّب مُجاينة.

(و) يَنكى بالعولق عن (الجُوع).

(والعولق: قُوم باليمن يواد) لهم يُقال له: (الحَنْك) بالتحريك، كما في العباب.

(والعلاقة، وَيَكسر: الحبُ اللازم للقلب)، وقد تقدَّمت أن الأصمم أنكر فيه الكسر، وتقدِّم الاستشهاد به.

(أو) هو (بالفتح في المَحْجِبة وتَحْوِها)، وقد علَّقه علامة: إذا أَحبها. وقال ابن خالدَوْنَى في: كتاب ليس: أَنشَدَنِى أَعرَابي.

1) في طباع النجاح، (نوبي) والمثب لمجلة النجاح.
2) في مطبع النجاح، (نوبي) والمثب لمجلة النجاح.
أبي هريرة رضي الله عنه:" أنه رأى وعلى إزار فيه علقة، وقد خُطبته بالأسطبة،. الأسرف: مشاقة الكتاب،.
(والعلقة، بالفتح: ع) بالجزيرة.
(و) على: (شجاع للدباغ).
(و) على: (الشام، و) قد (علقة بليسانه)، إذا تناوله، وفي زهما،.
والله: إذا تناوله، وهو معنى قول: 
اللّه: إندي شرائي بن قيس بريب،
وليل أبي عيسى أمير وأعلق (1).
(والعلقة) بالفتح: (الجدبة تكون في اللوم) وغيره إذا ممر ببضعة أو بسمكة.
(و) قال: (لي في هذا العام) على: ببالضم، وسجلا بالكسر، وعلق،
لكنه (وعلاقة) كسحابة (ومتعلة،
بالفتح) أي بفتح اللام، كله (بمعنى)
واحد، أي: بلغة.
(1) ديوان/221 والسلام 5 والجسرة (346/3).
إن أَحَدَنَا عَلَّبَ العَلَّاقَيْنِ.

فيها شفاء للتعاسى الظاهر.

والعلاج يَصِلَحُ أن يكون جَمِعًا لَعْلِيْقَة، وجَمِعًا لِعَلَاقَة، كَسَفِينَة، وسَفَائيَّة، وسُحَابَة، وسُحَابَة، وسُحَابَة.

وقال ابن الأعرابي: العلامة والعلامة البَيْرَ - أو البَيْرَ - يُصِمُّهُ الرَّجُل، إلى القَوْمَ يَتَسَارَعُونَ لِمَعْهُ.

(و) العلامة (كَسَحَابَة: الصَّدَاقة).

والحَبُّ، وقد تَقُدُّمَ شاهِدُهُ.

(و) أيضًا (الخَصِومَة)، وقد عَلَقَ بِهِ عَلَقًا؛ إذا خَاصَمَهُ أو صادقَهُ.

وَبَقَالَ: لِفَلَانٍ فِي أَرْضٍ فَلَانٍ عَلَاقَة، أَيْ: خَصِومَة، وَهُوَ (فُضَّد). وفي الصحاح: عَلَاقَة، والفتح: عَلَاقَة، والْبَحْرَ، وَأَنْصَدَدَ للمرآر الأَسْبَدِيَّ ما أسْلَفَنا ذِكرُهُ، وَلَا يُظْهِرُ مِنْ كَلاهُمْ وَجِهُ الصِّدَادُ، فَتَحُمَّل.

(و) العلامة: (مَاعَلَقَ به الرَّجُل، من صَنِّعَة، وَغِيْرَهَا).

(3) الفناء، والباب والتمكل.
وأما العلاقة التي ذكرها فإنه خصاً، والصواب علائقة، بالتشديد كمضاءته. غير واحد من الأئمة، وبه فسروا قول:

الشاعر:

(1) أسامة بن لؤيٌّ

على مَلَّ أسامة العلائقة

أي: المَيْيَة. وقيل: على بهما الحية، لتعلقتها؛ لأنها علقت زمام ناحيته، فلذته، فتأمل ذلك، وساتي قصته في "فوق" قريبًا.


وقال تابع شرا: يقال أُلْكُتُت مالًا لم قُنعت به من نُوْبٍ صدقي ومن بر وأعلاق.

في هامش مطوع التاج: "قوله: عينين

(1) بكثي أسامة...، بلغنا في السخ،والذي سأني في مادة فوق لسامة بن لؤي: علقت ساق سامة. فالطرق ه، والبيت في اللسان وساني في (فوق).

(2) قصيدته في الفضيلات (من 1: 21) وهو في
(و) الطَّلَقَة (بِبَتْهاء): نَُوبُ صَغِيرٍ
وَهيَ (أَوْ نُوُب يُنْخَذَ لِلْصَّبِيب) تَقُلُّهُ
الصَّغَائِلُ.

(أَوَ قَيْبَصُ بِلَا كُيَّبِنُ، أَوْ نُوُب
يَجَابُ) أَيْ: يُقَفُّ (وَلا يَحَاطُ جَلَابِيهِ
تَلْبِسَّهُ الْجَيْرَاءِ) مِثْلَ الصَّدْرَةَ تَبَسَّلُ
بَهْ (وَهُوَ إِلَى الْجَرْجَةِ). قَالَ الصَّمَاحُ
ابْنُ عَامِرِ بْنِ الأَكْرِمِ بْنِ حُرْيَةِ
الْعَفَيْلِ وَأَنْشَدَهُ سَيْفُ بْنِ حُلْيَةَ بْنِ ثُورٍ، لَيْسَ
لَهِ، وَأَنْشَدَهُ ابنُ الأَعْرَافِ فِي نَاَوَادِرَ
لِمُرَاجِعِ الطَّلَقِيَّةِ، وَلَيْسَ لَهُ:

وَمَا هُيْ إِلَّا فِي إِزَارٍ وَعَلْقَةٍ
مَعَارِبُ ابنِ هَمَامٍ عَلَى حَيْثُ (1)
وَيَوْزُو: "إِلاَّ ذَاتٌ إِذْبُ مَرْجِعٍ".
وَفِي كِتَابِ الْجَيْرِ لَأَبِي عُمَروٍ: "فِي
إِزَارٍ (2) وَشَسوُرٍ"، وَقَالَ ابنُ بَرْرٍ:
الْعَلْقَةِ الشَّوكُرُ، وَأَنْشَدَ الْبَيْتَ.

(أَوْ) الْعَلْقَةُ (الْنَّوْبَةُ)
الْعَلْقَةِ (بِبَتْهاء): نَُوبُ صَغِيرٍ
وَهيَ (أَوْ نُوُب يُنْخَذَ لِلْصَّبِيب) تَقُلُّهُ
الصَّغَائِلُ.

(1) 424/20، والحكم (1) 122/1، والصحيح
العباء وتالله (2) 322/3، والعباء، الأساطير، واللبن (2) 602، وفيه
(3) 424/12، والعباء، والفلك (3) 122/1، والحكم
(2) 424/10. 

(4) حسنين
الواهب المباهلة المخصوصة

لاط العلوق بهنّ اخيّرًا(1)

يقول: رعيّن العلوق حتّى لاط بهنّ

الأخير من السمّن والخشب. قال
ابن بريء والصاغاني: الذي في شعر
الأعيلي:

باجود منه بأمثال المركز
بلاط العلوق بهنَّ اخيّرًا

هو الواهب المباهلة المخصوصة

إِثًّا مخاضًا إلّا عشًا(2)

(و) العلوق: (شجر تأكله) تحمَّل
منه (الإبل العشار). قال الصاغاني:

وهي:

والبليائية الكؤوم ذات الدخين

قال الجوهر: ويقال: أراد بالعلوق
الولد في بطنها، وأراد بالأخير حسم
لونها عند اللائح.

(و) العلوق: (مأكل قلب الإنسان).

نقله الجوهر.

---

(1) شعر البندى 22 والسان، وفي الصحاح
والباب: (ماثر بي غيرة).

(2) في مطبوع الناسج وعائلته، والبليات من
القاموس موفقة المحكم 141/119، ولفظه:
ففي المثل: عائلتنا معاهمة العلوق، ترَّمَّم
فِتْحَم.
(واللُّغة، كُسْرَدُو : المَنَابِيْدُ)
(وَالدوَاهِيَ، هَكَذَا في النَّسْخَ، وَالصَّواب
فيه، وفيما بَعَدَه أن يكون بَصِمَنَّين؛
فَإِنّهَا جَمِيعُ عَلَوْقٍ، فَنَتَأَمَل.
(و) اللُّغة أَيضاً: (الآشْغاَلُ).
(و) أَيضاً: (الجَمِيعُ الكِبَیرُ).
وَهَذَا قَدْ نَقَّمَ.
(واللُّغة، كَرَبَانِيْنِ: حُجُنًٍ فِي
بلاغة البِجَةٍ (1)) جَمَوْرَيْنِ (بِصَرٍ)،
به مَعْدَن النَّبِير، نَقَلَه ابن عَبَّاد.
(واللُّغة كَتْكُوْرَيْنِ الأَنْقَابِ;
واحِدَتِهَا عَلَاقَةً) كَتْمَانِيْنِ، (وَهَى
أيضاً: العَلَائِقَ، وايِدُتِهَا عَلَاقَة،
كَتْكَوْرَيْنِ؛ لأنّها تُتَعٍّلَق على النَاين) كَمَا
في اللَّسان.
(و) العَلَائِقَ (من الصَّبِيْدٍ) مَعْلَمٌ
الجَمِيعُ بَرْجِلِهَا) جَمِيعُ عَلَاقَة
(وأَعْلَقَ النَّجْلُ: (أَرْسَلَ اللُّغَة)
على المَوْسِعَ، (النَّصَصُ) اللَّدَمْ. وَمَنْهَ
(1) مَكَاذِب في مطْوَع النَّجَّ، والذِي جَنْوِي،
أرض مصر هي بـَبَجَاوَة، وهي بآرض
النوبة، كما في معجم البلدان (مُبَجَاوَة).

196
أي: من علق علي نفسي بشحنا من التعاين والتمام وأشبهاها معتقدا أنها تجلب إليه نفعا، أو تدقع عنه ضرا.

وقال الشاعر:

علق بزيقاً، وأظهر جعبة ليهلكها جهاذا وراءها وجامل

(و) علق (الباب) تعليقاً: (أرتجه). قال: علق الباب وأزرجه بمعنى

(وعلق فلان بالضم – امرأة).

أي: (أحبها) وهو من علاقة الحب. قال الأعمى:

علقتها عرضا وعلقت رجلها غيري، وعلقت أخرى غيرها الرجل.

وعلقتها فنانة ما محاولتهما من أهلها مييت يهدى بها ويل

وعلقتي أخرى ماتلا جميعي وأجعم الحب جها كله خيل

(1) اللسان وفي (زهو) رواه: «قلت».
(2) اللسان في الأول في (لال) والصاحب والأبيات.

(1) الميرون 143 واللسان (زهو) والصابور.
(2) شرح أعمال المعاني 211 واللسان.
وفي عالق به، أي: تشبيه فيه.
وقال الليثي: العلاق: النشوب في الشيء.
وهو عالق به، أي: تشبيه فيه.
وعلق بين حسن بن عبيد بن علاق: محدثان.
وعلق بين شهاب بن سعد بن زيد مناه: جاهلي.
وقالت علقة بين مروان بن الحكم ابن زينب، فهكذا ضبطه المرزوقي بالنهج.
وفلاتة: علاق بين مروان بن الحكم ابن زينب، فهكذا ضبطه المرزوقي بالنهج.
والطريق يدل على نموذج الشيء
بالشيء العالي، ثم يتبع الكلام فيه.
وقال جريج: إذا علقت مخاليبه بقياس
أصاب القلب أو هتك الحجاب.
وفي الحديث: "فعلقت الأعراب به
أي: نشوبها وتلقيها. وقيل: طبقوا.
وأما أبو زبيد: إذا علقت قرنا خطايطه كمـه.
رائي الموت رأي العين أسوة آخرها.
(1) ديوان 74، والقرا، والأساس، والمقبس 4، 127/4، اللسان.
(2) اللسان. وفي الأسات: يصف أمراً

198
ويقال: "أرض من المركب بالعذاب، يضرب مثله للرجل يؤمن، لأن يقتات ببعض حايجه دون نمائه كناراً ككب عليه من الإبل ساعة بعد ساعة.

ويقال: هذا الكلام لنا فيه علقة، أي: بلغة.

وعندهم علقة من منانهم، أي: بقية.

وعلقت علقة ومعلونا: أكل.

وما بالنافقة علوقاً، كصبور، أي: نوى من اللبن.

وما ترك الحاليك بالنافقة علقاً، إذا لم يده في صرعها شينا.

والصبي يلحق: بعض أصابه.

وقال أبو الهيثم: العلوق: ماء الفرح؛ لأنه الإبل إذا علقت وعدّت على الماء انقفلت ألوانها، واضمرت فكانت لأنفسها لها في نفس صاحبها.

وبه فسر قول الأعشى (1) السابق.

(1) يعني قوله المقدم: هو الراوي للواقعة المطوفة.

الدهوان 186 والمسان.
فيها من كل ما يفتن، وفي المَحْكَم، ومَعْلَمَيْنِ العَلَيْق، الشَّوفُ يَجْعَلُ فيها من كل ما يَفْتَنُ فيه.

والَأَعْلَيْقُ كَالْمَعْلَمَيْنِ، كَبِلَاهمَا مَعْلَمَ، وَلَا وَاحِدٌ للْأَعْلَيْقِ.

وَمَعْلَمَيْنِ الْبَابِ: شَيْءٌ يَعْلَقُ به، ثم يَدْفَعُ المَعْلَمَيْنِ يَنفَقُهُنَّ، وَهُوَ غَيْرُ المَعْلَمَيْنِ بِالْمَعْجَمَةِ. وَفِي الأَسْسَاءِ: ما لِيَهُ المَعْلَمَيْنِ وَلَا يَعْلَمَيْنِ، آيَ: مَا يَفْتَحُ بِفَنْتَاحَ أو ضِبَّهُ، وَسَيْلَهُ، وَقَدْ أَعْلَقَ الْبَابُ مِثْلَ عَلَقَهُ.

وَتَعْلِمَيْنِ الْبَابِ أُيُّوْدُ بُقَابِهِ، وَتَعْلِمَيْنِهَا قَالَ:

وَكَذَٰلِكَ إِذَا جَاءَتْ أَعْلَمَتْ فِي الدُّرْى

يَدُى فَلَمْ يَجُدْ لَجْنِي مُصْرُعً(١)

وَالْمَعْلَمَيْنِ: بَعْضُ أَدَاءِ الرَّعَايَى، عَن

الْلَّهِيَّاتِ.

وَالْعَلَقَ، بِضَمْتَينِ: الدُّواهي.

وَمَا بِيَتْهُمَا عَلَاقَةٌ، بَالْعَلَقَ، آيَ:

(١) دِوانُ الْمَرْفُوعِ ٩٥ وَالسَّانَ.
(٢) سُوْرَةُ النِّسَا، الآيةِ ١٢٩ .
أنه لبيد، وإنشادته مصنوع:

(1)

وينيال: عق فلان راحله: إذا فمع
خطاهما عن خطيتها، وألفها عن غاريها
ليهيرها.

وينيال: هذا النهي عق مصنعة،
أي: يصبن به، وكذا عرق مصنعة،
وقد ذكر في موسيعه.

وبعلقت القبل: أكلت من علقه
الشجر.

وقال اللحياني: العلاق: البصلين.

والبعن: رفع اللهاء ومعالجة عدرة القسي، وهو وقع في خلقه، وورم
تدعاه آمه بإصبهها هي أو عفرها.

وبعلقت عليه آم: إذا قللت
ذلك، وعمرها ذلك الموضوع بإصبهها
وقال: لو على الاب يباس: أعقل: إذا
عمر خلق القسي المدعو، وكذلك
دعصر. وحقيقه عقلته عنه: أورل.

(1) ديوان هبة 365 فيها ينبه إليه، والغائب 4/128.
والعلقات: بطل من العرب، وهو
رَغْطُ الصَّمْعِ.
وَدُوَّ علائق، كسحاب: جَبِيل.
وعلائق: أصسلم به وَحِنم.
وعلائق: تعلمه وأهدى.
واعلاق أئمّ:(1) من مخاليف
اليمن.
وقال ابن عباد: نيل ليس بها
علائق، أي: أصيرة.
قال: والعلق: الترس.
قال: والعلق، كصبور: الثُّواباء.
وقال الزمخشري: يقال: فلان أمره
تعلق: إذا لم يصرمه ولم يتركه،
ومنه تعليق أفعال القلوب.
وعلق فلان دم فلان: إذا كان قاتله.
وعلاقت فلانا: فاختره بالأسلاف.
فعلته، أى: كنت أحسن علقة منه.
وخلال بن علاق، كشداد: شيخ
في طيور التاج، وعائلق الفم، والصحيم من
الكلمة وسليم البلدان.
أَيْ: 

(1)
(وقد عَمِقَ كَكَرَم وسَعَعَ عَمَاقَةً
وَعَمَّقاً بِالضِّمْعٍ) فِيَ لَفْذٍ وَنِترُ عُيْنُ
مُرَبَّبٍ.
(وَالعَمَّقِ: مَا بَعْدَ مِن أَطْرَافِ المَفْارِضَةَ
البُعْيَةَ (وَيَشَّمَّم ج: أَعْمَاقَ) وَيَقُالُ:
الأَعْمَاقُ: الْفِتْحَةُ وَالأَطْرَافُ، وَلَمَّا
يُقَبَّدَ. وَمَنْهَ قُولُ رَوَاهُ:
(و) يَا قَدْرُ: مَا أَبْعَدْ عَمَاقَتَهَا، وَمَا
أَعْمَقَهَا) وَمَا أَعْمَقِهَا. وَذَكَّارُ أَبْنِ الأَعْرَافِ
عَن بَعْضٍ فِصَاحَةِ الْمَرْبُوبِ: رَأَيْتُ خَلِيقَةً
فَمَا رَأَيْتُ أَعْمَقَ مِنْهَا. الخَلِيقَةُ: الْبُيْرُ
الجَمِيْلَةِ الْحَيْثَرَ: (و) قَوْلُهُ: تَعَالَى:
"وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يَنْتَيِّنَ مِنْ كُلّ (فَجْ
عَمِيقٍ)" (و) قَالَ الْفَرِّيقُ: لَعَلَّ أَهْلِ
الْحَجَرِ عَمِيقَ. وَبَنَوْتُمُ يَقُولُونَ
عَمِيقَ. قَالَ مُجَاهِدُ: أَيْ مِنْ كُلّ طَرْيْقٍ
(بَعْيِدُ)، قَالَ الْلَّيْثُ: الْعَمِيقُ أَكْثَرُ
مِنَ الْعَمِيقِ فِي الْطَّرِيقِ، (أَوْ طَوِيلِ) ،
وَهَذَا إِذَا لَمْ يُبْرِدَ بِالْفَجْ الْطَّرِيقِ، كَمَا
يُفْعَهُ مِنْ سِباقِ أَبْنِ الأَعْرَافِ الْآَتِى
ذَكَرَهُ فِي أَحَرِّ الْتَرْكِبِ.
(1) سِرَارَةُ الْجُهَّا، الآية ٧٧
(١) دِيوانٌ ١٥٤ وَالْمَلَائِمُ وَالْمُصَاحِبُ وَالْبَابُ وَالأَوْلِ: ١٣١/٣
(٢) فِي مَطْوِيِّ النَّجْحِ فِي سِبْبٍ إِلَى الإِلَافِقٍ: تَطَيِّبٌ
وَالْمَنْصُوبِ مِنَ دُيوَانِ ١١٦٩
٢٠٢
أطول رشامة منها.

(و) العمق: (ع أمة يلباد مزينَة)
قرب المدينة على ساكينها أفصل
الصلاة والسلام، قال عبَّاس الله بن
قبائل الرقة:

يوم لم يفرقوا على ماء عميق
للرجال المُصِبِّبين عُلوبًا.

وعنده قول ساعدة بن جَوْيَة الهلالي:
لما رأى عمنا ورجع عرَضه
هذا كما تدرك الفَيْقَي المصبع

(و) العمق: (كرَرة بنوaji حلب) وقد
يجمع فيقال أعمالنا، كما سَبَّب قريبا.

(و) العمق: (عَيْب بنوادي الفرع)
لقبيته من وَلَد الحسن بن علي رضي الله
عنهم، وفي ذلك تقول امرأة منهم:
قلت من بَنَدها إلى ديار مَصر

أقول لفَيْقَي الشرقي وقد يندها
لنا بَدْوَة بالثمر من جانب الشرقي.
وقسم أن القبيص حوّل إذا دنت وهو وإن نطق عن أمر من العمق (1)
(ويقال لها) أي: ليلك الشجرة:
(العماقية، كثمانينة). قال سامعة
ابن الجلال:
غداة شواط رفعت شداً
ونوك في عماقية مرير (2)
وياوى: في عماقية وهو شجرة ذات موك، وقد ذكر في موضوعه.
(ويعبر عامي: يرعاها) نقله
الجوقري، وإبل عامية كذلك.
 ولعماقية: أرض قُيل بها
صاحب أبي ذر (3)
الذي ركان بقوله:
لما ذكرت أخا العمق تأويني
هم وأفرد ظهري الأغلب الشجري
قال الصاغاني: فيه ثلاثة روایات:
بالكسر، وبالضم، وبالدوم بدل عم.

(1) الفلاق.
(2) شرح أشعار الذهنيين 320 والفلس (عين) وتمدد
فيها بالله.
(3) شرح أشعار الذهنيين 120 والفلس والباب والبيه.
نعمة الجوهري. قال رواية:

(والآعمق: د ، بين جلاب وأمانطة) قرب دابق، وقد جاء ذكره في فتح القسطنطينية قال: فتنزل الروم بالأعماق أو بذات، وهو (مصح ياب) كبيرة لأنفسها إلا صيغة، وهو العميق بعثته الذي شرذمه وكانته (جميع بجليزه) كما جمعوا خناصرات وعدها.

والعميق، محركة، وقصر السمن في التنبيه عن اللحياني، يقال: مافي التنبيه عميق ولا عينه، أي: تطجع ولا وضرر ولا لعوق من ربع ولا سمن.

وله في عميق، محركة، أي: حق على ابن شميلي.

(وأعمق البصر) وعمقها، وعمقها.

(وعمق الصر) وعمقها، وعمقها، وعمقها، وعمقها، وعمقها على الأولين: جعلها عميق، أي: بعيدة الفNER.

(وعمق النظر في الأمور) تعميقا:

(باللغ) فيها.

(وتعمق في كلية) أي: تنفع.

(1) الديران 114 والمعباب.
وقال الليث: وهم الجبيرة الذين كانوا بالشام على عهد موسى عليه السلام، وقال ابن الأثير: هم الجبيرة الذين كانوا بالشام من بقية قوم عاد.

وقال ابن الجوزي: عنيف: أبو العالية والفراعنة والجبيرة بهم، والشام، و كانوا يقاتلون من فوقهم.

وقال السهلي: من العالية ملوك مصر الفراعنة، منهم الوليد بن مصمع، ابن شهير بن لهب بن عنيف، وهو صاحب موسى عليه السلام، والريمان، ابن الوليد صاحب يوسف عليه السلام.

(العمالة: النبول والسلع أو الرمي) وهم عن ابن عبادة.

(و) قال ابن الأثير: العمالة: (التعريج في الكلام). ومنه حسنيث خبب: أي أرأى ابنه مع قاص، فأخذ السوط، وقال: أنت العمالة؟ هيه، قرن ذلك علّه، فشبه القصاص بهم، ليسا في بقيةهم من الكبير والهيبة على الناس.

وموضع بنو حج (اليمامة لباحة).

وناحية بمرع.

[ ع م ش ق ]

الشوف، بالضم: المَنْقُودُ يَوْكُل ما عليه ويترك بعضه، أو مثل الجماعة، ونجله الأزهرى في دع م ش

[ ع م ل ق ]

(العمالة والعمالة: قوم) من عاد (تفرقو في البلاد) وأتفرض أكثرهم، وهم من وَلَدَ عنيف، كقيقدلي(أو) عشلاق مثل فرسانه، الأخبر عن الليث (ابن لاوذ بن إرم بن سام) بن نوح عليه السلام، كما في الصحاح. وفي المقدمة الفاطمية أن لاوذ أشهِر إرم وأرفخذ بن نوح عليه السلام.

أنشد الصافاني في العباد شاهنا على العين، قول: نور مضاء بن مائه يكره:

لمن طال بالثمانٍ، أصح دارسًا

بدل كراومه وعينا كراومنا

إذ أنشد ياقوت أيضًا للعن، الوادي السبئ، يسهل في رأى الفرع.

107
قال ابن عبَّاد: "وضع في (أسفل البَطِرِ عند السرَّة، كالنهاية النَّحْرِ) كما في الغبار. وقال غيره: هي نُمرة السرَّة. ويقال ذلك في العنقود من العُنْبِ، وفي حمل الأرك والبَطِرِ، ونحْوه، كما في اللسان.

وأما يُستدرك عليه:

(عِبر البَطِرِ) "

العملاق: الجُوز والعَلَم.

والعملاق: اختلاط الماء في الحوض وختورته. وحَكَّى ابن بري من ابن خالِثة: العملاق: الاختلاط والحُترَة، ولم يقيدَ بهما ولا غيَّره.

وعملَ ما وُلوا: إذا قُلَ.

والعملاق: الطُويل، والجمع عَماليِّ.

ولا عملاق، بِفيها الآخيرة، نادرة.

وقد سموا عملئا كِجْعَرٍ، وزرْجٍ، وقرَطاس.

(عِبر البَطِرِ) "

(العنقُة، كَبْنِدَةٍ) أهمله الجماعة.

٢٠٨
وقال غيروه: هي ما بین الشفقة السفلى والدقن، لخفة شعرها، وقيل: هي ما بین الذقن وطرف الشفقة السفلى، كان عليها شعر أو لم يكن.
وقيل: هي مثبت على الشفقة السفلى من الشعر.
وقال الأزرى: هي شعرات مسديدة الشفقة السفلى. وجرج بادیة. وقيل: إذا خرجت موضعها من الشعر، وفي الحديث: أن كان في عنققه، شعرات بيض، والجفّ من عند، قال:
۰ أعير، ونكم جند الشعراء، وئشد الأقطاء والعانق.
۰ عن ق.

[عن نسق]

(العنق، بالضمّ، و) قال سيفه: هو مخنف من العنق (بضمين). النطق: (كاهير وصرد) لم يذكرهما أحد من أبناء الله فيما رأيت، غير أنى وجدت في العبّاب قال - في أثناء التركيب - والعنق: العنق، فظلن.

[عن فق]

(العنق) كجعفر، أهل ideologies.
وقال ابن ذرية: هو (خفة الشعر). وقيل، (ومنه) اشتيقاق (العنقة).
قال الليث: اسم (لشعرات بین الشفقة السفلى والدقن).

(1) الكملاط، والعباب، ويه بضراف، وأنشد الله، كالأزرى في (عنق)، برواية: (غمزاق عنق، وقدم فيها، وانظر التهذيب 28/4 والعنق كالعنق. 

209
المصنف أنه العنق بضمتين، وليس كذلك، بل هو العنق، محركة، يمتد الشرير، ولكن المصنف ناقة فيما ينطوي، فبنسبة أن يكون مباينًا به مقبولاً (الحجر)، وهو وصلة ما بين الرأس والجديد، وقد رأى بين الجديد والعنق بما هو مذكور في شرح الشفاء للخضائي فراجعه، يذكر (ويؤثر).
قال ابن بري: ولكن قولهم: عنق هناء، وعنق سطاعا، يشهد بتأييث العنق، والذكير أغلبهم، قاله القراء وغيره. وقال بعضهم: من حقف دكر. ومن نقل أنث.
وقال سيبويه: (ج) أي: جمعهما (عنق) لم يجاوزوا هذا البيضاء.
(و) من المجاز: العنق (الجمع) الكبيرة، أو المتقعدة (من الناس) ممدوداً. (و)قيل: هم (الرؤساء) منهم والكبيرة والآشراء، وبهما فسر قوله تعالى: «فظلت أعناقهم لذا» حفظهم (1) أي: فظلت آشرائهم أو
(1) سورة الشعراء، الآية 4.

(1) الدوائر 150 والمان.
فأعلجهم إليها. وفي الحديث: لا يزال المخلوق مقيتاً صالحاً مال يُصب دماً حراماً آي: مسرعاً في طاعته م복지ناً في عمله.


الثاني: يعفر لهم مد صوتهم.

الثالث: يزادون على الناس.

الرابع: أن الناس يمتد في الكرب وهم في الروح والنشاط متطلعون؛ لأن يُؤذن لهم بدخول الجنة.

وغير ذلك، كما في الفائقة بالنهاية وشروح البخاري.

ومن المعجز: (كان ذلك على عتق) الإسلام، وعنقي (الدهر، أي: قلبي) الدين وقديم الإسلام.

(و) قولهم: (هم عتق إليكم، أي: مأمونون إليكم) و(متناظرة). قال الجوهرفي: ومنه قول الشاعر يُحايطُ منه) كذا في السياح، والصواب «من الحlíم» كما هو نص ابن الأعرابي.


(وروى) إبناً (بكر) الحمزة، أي: أثر أسراعاً إلى الجحية.

1) في طيوع التأليف 5 من المال، والتصحيح من التهذيب.
2) في طيوع التأليف وطول آلهة الأعناق، والتصحيح من السنان، (نفس) والآلهة (4/12) في أحيان التهذيب، ومنه قيل: وقَدْ يَشْهِدُون فِي مَنْ تَكْلِمُهُمْ، وقَدْ يَشْهِدُون فِي أَحْيَانِ الْآَلِهَةِ وَالْأَلَّامَ، مَعَ أَمْثَلٍ وَهُيَ القامة، وانتظر الكامل/35 وأمسى القالي (328/1) واللبيب كرواية في العباع.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أبلغ أيمن المؤمنين

بين أخا العراق إذا أتيت

إن العراق وأهله

عنثى إليك فهسته هانتا

وقال الأزهري: أراد أنهم أقبلوا

إليك بجماعتهم. قال: جاء القوم

عنثى عنثا.

(و) ذو العنق: فرس اليققدان بن

الأسود الكلبي رضي الله عنه. اورده

ابن الكلبي في أنساب الخيل.

(و) ذو العنق: ألقب يزيد بن

عايم بن الملوخ بن يعمر، وهذا

الندخة (1) بن عوف بن كعب بن

عايم بن يثيل الليثي.

(1) اللسان، والثاني في الصحاح وهما في العباب

تقدم البيساني في (هيت) رواية وسليما

النك: وهي رواية بصائر ذوي التمييز

(367) ونسبها إلى زيد بن علي بن أبي

طلب.

(2) في هام مطبوع الناجح: قوله: وهذا

الندخة، أي: يعمر، كاذكره

المصنف في مادة شدة.

212
كتاب روي عن ابن شميل قال الصاغيي أو معاين الرمل. (وهو عنقي، كزبرع: ع).
(وذات عنقي: ماما قرب حاجر).
(والعنقيه، كمرحة: ما أعطفت من قطع الصحور). نقله الصاغيي.
قال: (و) نقال: (بندع معلقة) أي: (لائمقاه به لجذوته)، هكذا ذكره.
والذي في النواير يخافه، كما سباق.
(وبهم عنقي: م) معروف من أيام العرب.
(والعنقي، الطويل العنقي، الغليظه).
وقد عنقي عنقا، وهي عنقا بني العنقي.
وحكي اللحباشي، ما كان عنقي، ولقد عنقي عنقا، يذهب إلى النقلة.
(و) الأعنقي: (نصعل من خيلهم) معروف (يتبس إله) يعني بني أعنقي لأنهم ينسون إله، كما سيأتي قريب.
(والكلب) الأعنقي: من في عنقيه.

(1) قوله: "يذهب إلى النقلة" يريد أن الوصف حادث منتقل، وليس بمثله.

(1) الديوان 428 ورواهه: وماخور أعيينه وشث كالأكلمة والعباب.

213
قال ابن دُرَّيْد: "عنْفَاء مُغْرِبٌ كَلِمَةً لا أُصَلَّ لِها. يُقَال: إنها طَائِرٌ عَظِيمٌ لا يَتُمُّ إلاّ فِي الدُّهْر، ثُمَّ كَتَبَ ذلِكَ حَتَّى سَمَّى الدَّاهِية عَنْفَاء مُغْرِبٌ وَمُغْرِبَة. قال: وَلَوَلَّا سُلَيْمَانُ الدَّاهِيَةُ حَلَقَتْ بِهِ مِنْ بَيْنَ الحَجّاج عَنْفَاء مُغْرِبٌ (1)

وَقَالَ كَرَاعٌ: "العَنْفَاء فِي ما يُزْعُمَونَ طَائِرٌ يَكُونُ عَنْدَ مُغْرِبِ الشَّمْس. وَقَالَ الرَّجَاجِ: هو طَائِرٌ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَقَيلَ فِي وَلَوَلَّة تَعَالَى "قَطُّرَ أَبا يِنْسَلَیْ (2) هِي عَنْفَاء مَعْرِسَةٍ وَقَيْلُ: هو العَقِبٌ (6) قَدّ كَرَاعٌ: غَرَبَ مَنْ ذلِكَ فَرَاجُهُ (7)

وَقَالَ الْجَوْرِ: أَصْلُ العَنْفَاء طَائِرُ عَظِيمٌ (مَعْرُوفِ الاسم، مَجْهُولِ الجَنْس). وَقَالَ أَبُو حَاتِيمٍ فِي كِتَابِ الْطِيْر: وَأَمَّا العَنْفَاء المَعْرِسَة فَالْدَاهِيَةُ، وَلِسْتَ مِنْ الطَيْرِ عَلَيْهَا. (1) اللَّان وَالْفِكْرَة وَالْبَيْاء وَالْمِقْلِبِينٍ 163/4 (2) اللَّان وَالْقَصْرَتِ المَقْلِبِين 163/4 على المشترَّين: الأول والثاني
هو مُرَيِّفُهُ، يُنَعُّقّهُم عَيْنَةً بِنَمَّةَ。
اِبْنِ اَمَّيْمٍ الْقَيْسِيُّ بِنْ مَازِنَ. وَقَالَ اِبْنُ
الْكُلَّبِي: قَيْلَ لَهُ ذَلِكَ (لِتَلْوَى عَنْيَهُ).
وَقَالَ الْشَّاعِرُ:
أَوْ الْمِلَّةَ تُنَعُّقَةِ بِنْ عَمْرُو
يَمْعَلُّ الْقَسَّمَ لِالْكَلَّبِيٍّ شَفَائَاً(1)
قُلْتُ: وَإِلَى ثَلَاثَةِ يَرْجِعُ نَسَبٌ
الْأَنْصَارِ، وَهُمْ بِنْ بَنِ الأَوْسَ وَالْخَزَّزَ.
ابْنَيْ ثَلَاثَةِ الْمِلَّةِ هَذَا.
(2) الْمِلَّة: (أَكْمَةَ، فُوقِ جَبَالٍ
مُـرْفَعِ،) قَالَهُ أَبُو مَالِكٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ
ذَلِكَ لِلْمَصْنُوفَ فِي «غُرِبِ» وَأَمَّا
قُولُ أَبِنَ أَحَمَّرَ:
فِي رَأْسِ رَكَابِهِ مِنْ عَنْقَةٍ مُشْرَقَةٍ
لَا يَبْتَغَيْ ذُوْنَهَا سَهْلًَ وَلَا جَبَلٍ(3)
إِنْفَيْضَ جُبَالًا، يَقُولُ: لا إِبْتَغَيْ
أَنْ يَكُونَ فُوقُهَا سَهْلًَ وَلَا جَبَلٍ أَحْصَنَ
مِنْهَا.
(وَ) عَنْقَةٌ: (مُنْكَرٍ مِنْ قُضَاءَةٍ)
وَالْمَايَيْثُ عَنْقَةٍ لِلْيَمِّيَ لِقُضَاءِ الْمِلَّةَ.
(1) الْعِثَرَةَ وَالْمَلْقَيْسِي: 124، وَهُوَ لَمْ يَوْمَنَّ البَيْحَ.
(2) الْمَلَّةَ وَالْمَلَّةَ (111).
(3) الْمَلَّةَ وَالْمَلَّةَ.
(و) العنق (طول العنق)، وقد عيق كفرح.
(و) العنقاق (كُتاب: الأشيء من أولاد المعرز)، زاد الأزهرى: إذا أنت عليها سنة. وقال ابن الأثير: مال ميرم له سنة. وأنشد ابن الأعرابى لفِرْط يصَف الذئب:
حيثت يغام راجلته عناقلأا
و ما هو وَبِث غَيِّرَه بالعناقاق
فلو أنتى زِمْتى من قَرْطَباً
لوافقى عن دِعاء الذئب عَاقَا
(ج) في أفل العدد ثلاث (أقع)
وأربع أقعى. قال الفريرذد: نَصْبَ رَبَى بَايِبِكَ الْقُوَّامِ إِنْ تَى
في باذر يابن المراجع عالى
(و) الجمجم الكبير (عنوق). قال الأزهرى: هو نادر. قال أبوس بن
حجور:
(1) الديوان - 140 (في الزرادات) والمسان، وأيضا (عَالِب) و (صوح) وفي (زِم) أنشد للعملين بن حماث العبدى.
(2) وفِرْط يصَف الذئب.
(3) العناق، وهو في (مَجَار) إلى سيرة بن عمرو الأسود.
(4) شرح الديوان 226/27 والمسان.
على حالته حسنة، ثم يركب القيسر من الأرمن، ويُدعُ حاليه الأول، وينحت من علوه إلى سفلي. قال الأزرق: يصرف للذى يبحث عن مرتقبه بعد الرقعة، والمعنى أنه صار يرعى العنقو بعد ما كان يرعى الإبل، وراعي الناقة عند العرب مهين ذليل، وراعي الإبل عريز شريف.

وعناقه الأرسين: ذاينة) صبِّادة، يقال لها: النفق، والعنجل، وهى أصغر من الفهد الطويل الطهور، وقال الأزرق: فسوق الكلب الصبيغي، يصيد كما يصيد الفهد، ويأكل اللحم، وهو من الباس، يقال: إنه ليس شيء من الدواب يضير، أي يعفى أمره إذا عيدا غيره وغير الأرنب، وجمعه عنون آيضا (عجيجته سيباه، كψρ) قال: وقد رأته بالبادية، وهو أسود الرؤوس، أبيض سائره.

والعناق أيضا: الداهية). يقال:

لقي فلان عناق الأرسين، وأدنى عناق، أى: داهية.
(و) العناق: (الوسطى من بنات نعش) البكر (و) قد (دَكِيْر في: قد) تَفْصِيلًا، وأَشْرَنا له هَنَاكَ.

وَقَفْ شَرَحُ الخطبة:

(و) العناق: (ركَة عامة، قيل: ومنه قول: أَي بَكِيرَ رُضِى اللَّهُ عَنْهُ) لَيْمَرَُّ بِنَ الحَطَاب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَيْنَ حارِب أَهْل الرَّدْة: فَ(لو مَتَعْنِينَ عَناقًا) ما كَانَا يَؤْدُونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لقَائِلِهِمْ عَلَيْهِمْ.

ويَرَى: عَقِالًا، وهو زَكَاة عَام.(و) قال ابن الأَثير: في الرواية الأولى، كَلِيلًا على وَجُوب الصدقة في السَّحَال، وَأَن واحِدة مِنها تَنْجِريُهُ عن الواحِد في الأَربَعين مِنها إذا كَانَ كُلَّهَا سَحَالًا، وَلا يَكَفُّ صاحِبيَّها مِنَهَا.

قال: وهو مَذْهِب الشَافِعِي. وقال أبو حَنَيفَة: لاِيُهُ في السَّحَال، وَفَيْ كَلِيلُ على أن حَوَّل النَّتائج حَوَّلَ الأَمْهَات، وَلَو كَانَ يُسَلَّنَهُ لِهَالِحُوْل لم يَوَجُدُ السَّبِيلُ إِلَى أَخَذ العناق.

٢١٨
نبَرَّ هَمِّهُ وَبَصَّرَهُ عَلَى أُرِيَّةٍ، ثُمَّ العَنَاقَةُ.
قال ابن هَمِّهُ:
فَإِنَّكَ لَآَقَ بِالْعَنَاقَةِ فَأَرَتِجِلُ
يُسْتَعَدُّ أَبْنِي مُرَوَّانَ أَوْ بِالْمُخْصُورِ.(1)
(و) قال ابن الأُعْرَابِيَّةِ: (العَنَاقَةُ):
جَحْرُ (مِن جَحْرَةِ الْبَرْعُوعِ) يَمْلُؤُهَا
بَرَيْبًا، ﴿فَإِذَا خَافَ ابْنُ مَهْـوِهَ إِلَى عْنِيْهِ﴾.
وَقَالَ غَيْرَهُ: يَكُونُ لِلْأَرْبَضٍ كَذَلِكَ.
وَقَالَ الْمَفْضُولُ: يَقُولُ لِجَحْرَةِ الْبَرْعُوعِ:
الْعَنَاقَةُ، وَالْإِسْتِقْلَالُ، وَالْبَلَاغَةُ،
وَالْرَّأْسِمَةُ، وَالْدَالَّامَةُ، (وَتَعْنَقُ) هَا،
وَتَعْنَقُ بِهَا: إِذَا (دَخَلَهَا)، وَكَذَلِكَ
(الْأَرْبَضُ) ﴿إِذَا دَسْ رَأْسَهُ وَعَنْعَفَ فِي
gٌرٌجٌهُ﴾، تَعْنَقُ، وَالْأَرْبَضُ تُذْكَرُ كُلْنَئِذَ.
(وَالْعَنَاقَةِ) ﴿عَ﴾. قَالَ زَهْيَرُ بْنُ أَبِي
سلَمَيْ:
صِحَاحُ الْقَلَبِ عَن سَلَمَيْ وَقَدْ كَانَ لَيْسَوُ
وَأَفْقَرَ مِن سَلَمَيْ السُّلَامِيَّ الْعَنَاقِيَّ.
(1) في مَطْرَعِ الْيَجْلَدِ وَالْعَلَابِ، وَأَلْبَاضِرِ،
وَالْمُدَبِّثِ مِن مَعْجَمِ الْبَلَدَانِ (الْعَنَاقَةِ) وَهُوَ
فِي شَجَرِ أَبِي هِرْمَةٍ (13) وَاسْتَطَهَ جَامِعَهُ
أَنْ تَكُونُ الرَّوَايَةُ وَالْمُخْطَّرُ.
(2) شَرَحُ الْدِّيوانِ (166) وَرَوَايَةُ، (فوْلَدُ)
٢١٩
<table>
<thead>
<tr>
<th>عنق</th>
<th>عنق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(و) التعانيها أيضا: (جمع: تعنيف، بالضم لسهل من الأرض)، وكان من ذلك يسوى الموضوع.</td>
<td>(و) التعانيها أيضا: (جمع: تعنيف، بالضم لسهل من الأرض)، وكان من ذلك يسوى الموضوع.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) التعبن: الفرس الجيد العنقي.)</td>
<td>(و) التعبن: الفرس الجيد العنقي.)</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) السر، وقد أعطى إعناقاً (جو) معانيين.</td>
<td>(و) السر، وقد أعطى إعناقاً (جو) معانيين.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) أعطى الكلب، جعل في عنقيه، فلادة، نقله الجوهر.</td>
<td>(و) أعطى الكلب، جعل في عنقيه، فلادة، نقله الجوهر.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) أعطى (الزروع: طال، وطلع سطلبه)؛ كان له صار ذا عنقي.</td>
<td>(و) أعطى (الزروع: طال، وطلع سطلبه)؛ كان له صار ذا عنقي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) من المعجزٍ: أعطته (الثير)</td>
<td>(و) من المعجزٍ: أعطته (الثير)</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) أعطته (كوابير النحلي) جمع كافور: (طالب، ولم تغلق.</td>
<td>(و) أعطته (كوابير النحلي) جمع كافور: (طالب، ولم تغلق.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) أعطته (استه، خرجت)،</td>
<td>(و) أعطته (استه، خرجت)،</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) أعطته (البسرة) تبقى منها حول القسم، مثل الخاتم، وذلك إذا بلغ الترتيب قريبًا من جمعها.</td>
<td>(و) أعطته (البسرة) تبقى منها حول القسم، مثل الخاتم، وذلك إذا بلغ الترتيب قريبًا من جمعها.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) أعطته (قلانه، أي: (خيبه)، من العناق بمعنى الخيبة.</td>
<td>(و) أعطته (قلانه، أي: (خيبه)، من العناق بمعنى الخيبة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) شرح أشهر المأواة 10977 ورواية: (مجلة مكة، والبيضاء: الطويلة النحوية ومله في اللغات، واللغات، كالساخن، والجهيلة 15694 والقايس). 123/3 و(الملاس، 123/4)
(و) قبل (عائلاً في المعاني) معانيه، وعائلاً، وقد عائلاً إذا التزمه فأذن بعُنيقه من عنيقه. وقال الجوهري: العناقة: المعاني، وقد عائلاً: إذا جمل بذله على عنيقه وضعه إلى نفسه. وقد اعتنقا في الحرب ونجحوا. وقد يجوز الأفعال في موضع المعاناة، فإذا خصصت بالفعيل واحدا دون الآخر لم تقل إلا عائلاً في الحالين.

قال الأزهرى: وقد يجوز اعتناق في المؤيدة كالعائلا، وكل في كل جائز.

والمعنى: على صيغة اسم المعول:

(معزجر أعناق الجبل) صوابه.

الجبل بالحاء المهملة (من السراب).

قال زوجته يصف الآل والسراب:

تبدو لنا أعلاهما بعدين العرق.

في قطع الآل وهبوت الدفق.

خارجة أعيانها من معنى.

تتشنف كل مفيلة الوهاب.

أي: اعتنقوها فاعرختها أعيانها.

(1) المياثن 118 والسنام، وانصرف على الأول والثاني، والكلمة والعباءة، واللاج في القليبي 1879.

696
والتركيب يدل على امتداد في شيء إما في الإفراز، وإما في النسيج.

ومما يستذكر عليه:

رجل مفتيق وأمارة معرفة طويلة.

وفي الحديث: «فانطلقنا معائني إلى الناس نبشرهم قال شمس: أي مسرعين.

وفي حديث أصحاب الغار: «فانفرج الصخرة فانطلقنا معائني» أي مسرعين، من عائق، مثل عائق: إذا سارع وأسرع، ويزوّى: معائني.

وجمل مفتيق، وقوم معرفون ومعائني.

وقال ذو الرمة:

أشافك أخلاق الرسوم الدوائي
بأدعاك حوضي المعانيات الوادير
المعانيات: المتقدمات منها.

وفي نوادر الأعراب: بلاد معينة ومطهية: بعيدة، وقد أعنتت وأعلنت.

(1) الديوان 282 والثان.


222
وقال: "عنقت الصحابة إذا خرجت من معظم الغم تراها بيضاء لشرق الشمس.

ما الشرب إلا نعبات فالصدور.

في يوم غيم عنقت فيه الصبر.

وقال ابن بري: ناقة عنقاتا: تسير العنق.

قال الأعشى:

قد تجاوزتها وتحتى من فوق.

عنقرس نعاقة معناعا.

وفي الحديث: "أعنت لي."مومت، أي:

أن سبيله أسوعت به، وسافته إلى مضره.

والعضو، كمحاب: الحرة.

والعنق، بضمتين: جمع عناقة للسحله.

وانشده ابن الأعرابي:

لا أئثب النازئ الشعوب ولا أسلم يوم النعمة العنق.

لا آكل الغم في المنام ولا أتصفح توبي إذا هو النحرم.

العناق

الجاحش.

وقول أبي المعلم: يرني صخر اللقي:

حالي الحقيقة تسل الوثيقة يخف عنناء الوثيقة جالد غير ثنيان.

أي: يعتنق في آخر طريقتته. ويروي:

وعنقاتا، بالتأناء، وقد ذكر في محلة.

ويقال: الكلام يأخذ بعضه بعنقات.

بعض، ويعنقي بعض، وهو مجاز.

الضياء، والشعر خير هو مورد المشتله:

أكرحه، ولا أدعو له كليم.

(1) المان، وقدم في (روغ).

(2) يغلي البس:

(3) ترجع قارئة تركة ملك

سبايك وأبقت بعنناء 19.

(4) ترم اللنساء المثليين 24 والباب. ودياب في (وقف).

(5) وقدم في (ثقة).

العناق

الجاحش.

(1) المان.

(2) الدوران 21 والمان.

(3) المان والحكم 13 0 1 وفي الفاخر 8.

نسبه المفصل الفني إلى العبص بن عبد الله.
واعتقَت الأَسْرَى لَوَلَهُ وَاعتقَت الرَّيْحُ بِالْحَرَّافِ ، مِن العُقْنِ ، وَهَوْ السَّمْعِ الرَّفِيعِ.

وَعَجَلْ بِكُلٍّ عَقْنٍ يَأْتِي فِي الحَرَّافِ الَّذِي بَعْدَهُ ،

وَالْمَعْنَاةُ ، كَمُدْحَةٍ : خَلَى الدَّقُ ،

مُولَدَةٌ .

وَالْمَعْنَاةُ : خَلَى مُسْتَوْيةٍ للْعَرْبِ ،

يَقُولُونَ فِي الْوَاحِيِّ : عَقْنُي ، بِكَسْرِ

الْمَيْمِ.

[ ع و ق ]

(الْعُقْنِ : الْحَبْسِ وَالْصَّرفُ ) يُقُالُ :

عَقَصَ عَن كَلَّا يُعَوَّقُهُ : إِذَا حَبَّسَهُ وَصَرَفَهُ

وَأَصْلَ عَقَصَ عَوْقُ ، ثُمَّ نُقْلَ مِنْ فَعْلٍ إِلَى

فَعْلٍ ، ثُمَّ قَلِبَ الْوَراَيَّ : فَقَلَتْ أَنفُسُا ،

فَصَارَت عَاصَتْ ، فَالتَّقَفَ سَائِكَانُ : الْعَيْنِ

الْمُنَسِّبَةُ المَقْلُوبةَ أَلْبَا ، وَلَامَ الْفِيْلِ ،

فَحُذَّتْ الْعَيْنِ : لَالْتَقْفَاهَا ، فَصَارَ

التَّقِمِيِّرُ عَقَصَتْ ، ثُمَّ نُقْلَتْ الْمَصْرُوحَةَ إِلَى

الْفَأْئِ ؛ لَأَنَّ أَصْلَهُ قَبْلَ الْقَلْبِ فَعَلَتْ

فَصَارَ عَقَصَتْ ، فَهَذِهِ مَراجِعَةٌ أَصْلُ إلَّا
وياعقوب وت-SAWEA (1) قال اللبیث: كذا بعلينا ونقق الأزهرة أيضاً وليـس
في نصّ اللبیث وسبع من بنغه.
(وعوائق الدهر: الشراير من أقدامه)
يكون جمع عائقة، أو عوق على غير
القياس. قال أبو ذويـب الهدیئه:
لأ أهل أي أي أم الحورات مرسـل
نعم خالد إن لم تقعه العوائق(2)
وقال ألمبي بن أبي الصلت:
تعرف هذه القلوب حقًا إذا
همت بخير عائقة غوايقها(3)
وقال أبو عمرو هو للمولى لخزاعة
يقال له: ابن الوارش. وقيل: لسائق
البترير(4).
(و قولهم: ضبق لي بِن عـيـق
إتباع) وقيل: عبق بمعنى ذي تغريقة،
و ليس بإتباع، كما يأتي للفصـنف
قرباً.
(و) العوق أيضاً: من يعوق
الناس عن الخير كالعوق بالهـاء.
(ولا يكون ذلك آخر عوق) أي:
آخر دهر.
(و) يقال: عاقبى عن الأمر
الذي أردت عائقى وعقاني عائق.
(وعوق بالفتح، والضمّ أو كتيف
يمعنى) واحد، أي صارف ومثبت
وشاغل.
(ويعوق: صنم) كان لبسانة عن
الزجاج، وقيل: كان (لقوم نوح.
عليه السلام، كما في الصحابة (أو
كان رجلًا من صالحي) أهل زمانه،
فلمّا مات جرعوا عليه، فأتأهم الشيطان
في صورة إنسان، فقال: أتمنى لكـم
في محراكم، حتي ترزو كلا صلـيمه،
فقطعوا ذلك به، وسبع من بعده من
صالحيهم، ثم نمادى بهم الأمر إلى
أن أنحؤوا تلك الأميّة أصناً
يعتصموها) من دون الله تعالى الله علوا
كبيراً. ومنه قوله تعالى: ٨٠ ولا يعوت
(5) سورة نوح، الآية ٣٢.
(6) تجربة أمير المهنئين، ١٠١، والعباب، والأساس.
(7) البدران، ٤٤ والعباب.
(8) في مطروح التاج، الهجري، والموثيث من العباب.
٢٠٥
وردَ لِْبِْنِيْ ِلْيَحِيْانَ أُمِّيْ فَعَلَهُمْ أطْعَامًا رَئِيْسًا مِنْهُمْ غَيْبًا غَوْرَم (1)
(و) الْعَوْقُ أَيْضاً: (جَمْعُ غَائِقٍ)
قالَ رَوْبَةُ:
(2)
واعتقاً عَنْهُ الْجَاهِلِينَ الْعَوْقُ.
قالَ: (و) أَمَّ مَعْتَفِي (كَصْرَدُ) فإِنَّهُ مَعْتَفِي (الْعِقِينَ) مِثَّلَ: غَدَّرَ بِمَعْتَفِي غَادِرٍ.
(و) الْعَوْقُ أَيْضاً: (الْجَيْبَانُ) هُكَذَا ضَبَطَهُ غَيْرُ ابْنِ دُرِّيْدٍ.
قالَ ابنُ عُيَّدَ: الْعَوْقُ: (سَنَّا)
لا يَرَالُ يَضْرَعُهُ أَمَّرُ) وَنَصْ المُمْمِسِطَ
تَضْرَعُهُ أَمْرُ (عَنْ حَاجِيْهُ) وَمَنْ إِذَا هَمَّ بِالْبَيْنِ (فَعَّلَهُ) قالَ: وَكَانَهُ مِنَ الْأَضْدَادِ وَأَغْفَلَهُ الْمُصَنَّفَةِ (يُشَٰذَٰنُ فِي هَيْمَا) فِي
الْأَخِيْرِ عَنْ ابْنِ عُيَّدٍ فِي الْجَيْبَانِ فَقُدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا لَغَةُ هُنَّىْلِيَةٍ فَاعْتِكَهُ تَكْرَرَ.
(و) الْعَوْقُ، بِالفَتْح: (مُعْرَجُ الْوَادِيِّ).
(و) بلا لام: (عَ، بِالْجَجَازِ)
قالَ ابنُ سَيَّدَهُ: مَوْضِعُ لَمْ يُعْيِسَ.
(1)
(2)
(3) الدُيوانُ ٤٧٢ وَالْفَالُ،
(4) في شرُّ أَشْمَارَ الْفُلْسِ ١٧١ وَهَٰذَا مَا لَكُنَّ بِهِ بَصَارًا
الْتَّفَّارِقُ: (قُلُّ فِي يَوْمِ الْحَجِّ، وَهُوَ يَوْمٌ أَوْفِيَ بِنَبِيِّ خَيْرٍ مَّعْلُوَمَةٍ)
وقال غيره: قبل: هو أرض من ديار 
عُطِفان بين خير ونَجِد. قال طَرْقَة: 
ابن العبيد:
عَفـْـا من آل جِبَّى السْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ~

(1) ديوان طرفة 105 والثاقن في البلدان، وما في البلاد والعباب ومعجم البلدان (الابن، عقو).
(وَالَّذِينَ أُعْلَمُ بِخُطُورَةِ الْكُلُّ) قَالَ: "عَقْقٌ وَعُوْلَاقٌ.

(وَقَالَ): قَالَ ابْنُ الْأَرْغَابِيِّ: "رَجُلٌ عَقِقٌ لَّوْقٍ، كَجْمُيٍّ، فِي هُمْ، مِثْلِ ضَيْقِ عُيْقٍ.

(وَقَالَ): قَالَ الْلَّجْجَانِيُّ، قَالَ: "سَيِّعْتُ، وَأَوْلَى عَقَّتٍ.

(وَمَا عَقَّت) الْمَرَّةُ (وَلَا أَقْتٌ) "عَقَّتْ لَهَا أَيِّ (لَا تَلْسَمَ بِقَلْبِهَا).

كَمَا يَذَّاهِلُ مَرَّةً، ذَلِكَ إِنَّهُ قَطَعَهَا، وَاذْهَبَتْهَا عِنْدَ رُوْجُهَا، وَقَالَ "عَقَّتْ لَهَا أَيِّ مَحَجَّرَتْ عِنْدَهَا، وَقَالَ "عَقَّتْ إِنَّ يَمِينُ، لَأَنَّهُ يُقَالُ: لَا تَلْسَمُ، لَأَنَّهُ تَلْسَمُ.

قَالَ ابْنُ سِبْدَةَ: "وَإِنَّا حَمَلْنَا عِلْيَ الْوَأْوِ، وَإِنَّمَا نُعْرِفُ أَصْلَهَا، لَأَنَّ اِنْتِلَابَ الْأَلْيَفِ عِنْ الْوَأْوِ عِنْ اِنْتِلَابِهَا عِنْ الْبَيْاءِ.

(وَالْعَيْقُ) كَشْتُورُ "نَجْمُ أَحْمَرُ" مَعْفُوٍ، فِي طَرْفِ المَجْرِئَةِ الْأَبْيَمَ، بُلْوَةً، الْمَثْرِيَةً، لَا يَنْقَذُهَا،) وَيَبْلُغُ قَبْلَ الْجَوْزَاءِ، وَيَسْمَى بَذْلَكَ لَأَنَّهُ يَعْقُ عَيْقٌ الْبَيْدَانِ عِنْ لِقَاهِ.

(١) الْفَانِ.
وعاندتَ النُّحَرَة بعَدَّةٍ حَدَّةٍ
معاندةً لها العُقوق جَارًا ١)
قال الجَهَّرِي: أصلُوهُ فيَعُول، فلما
النَّفْقُ الْيَبَّاء والوَأ، والْأَوْلَى سَاحِنَةٌ
صارَتَ يا مُشداًَ.
(و) قال ابن عَبَّاد: نقال: (أَعْوَق
في ظَابِأ أو الْزَادُ) أي: (قُطْع).
قال: (والمُعوقّ؛ كَمْحَنُ: المُعْتَفِق).
(و) المُعوقّ أَيضاً: (الجَالِعُ).
(و) في الصَّاحِح: (تُعْوَقَ تَبَثٰ).
[] وما يُسْتَدْرِك عليه:
نتَعَوَقُ إذا حَيْسَه وصَرْفه، عن ابن
جَنْبٍ. وروى شَيْر عن الأَوْسَوي: مأْي
سِيقاتُه عَيْقةٌ من الْرَّبٍّ. قال الأَرْهَيِّ:
كَانَهُ دَهْبَهُ إلى قولِهِ: ما لا قَتَّ ولا
عاَقْط.
 وقال غَرْبَه: مأْي نُعيِّه عَيْقةٌ ولَا
عمِّقة، هُكَذا ذَكَرهُ صاحبُ الْقُسْان،
وهو غُرْب، فإنه قد تَقَدَّمْ ذَلِك بِعَيْنِه.
(١) النَّافِئ.

الثُّرِّياء. قال أبو دُعَوَّب الْهَذِيلِي يَصْفُ
الحُمْرَة:
فورَّنٍدَ والعُوِقَاء مَقَعَّدَ رَابِي إلِّي الضَّ
صَوْرَبَاء خَلَفَ النَّجِم لا يَنْتَفَعٌ
(١)
وأنشدَّ الْليْثُ:
تُراَعِي النُّحَرَة وعِيْوَقْهَا
وْنَجِمَ الْدُراَعِيّين والْيَرَمَةٌ
قال سَيْبِيْسِي: لَرُمْشَة الْلَّام لَأَنَّه
إِنِّي أَجْعَلُهُم بِعَيْشِهِ، وَكَانَهُ جَعْلَ من
أَنْفُسِهِ كُلٌ وَاحِدٌ من عِيْوَق. قَالَ:
فَإِن قَلْتَ: هِل هذَا الْبَيْنَاء لِكُلّ مَعَاشِق
شَيْئًا؟ قَبَلَ: هذَا بِنَاءً خَصَ بِه هذَا
الْنَّجِم كَالْدُّرَكَان والْسُّمْكَ. وقَالَ ابن
الأَرْعَبِ: هُذَا عِيْوَقُ طَالِعٍ، فِحْصَدَف
الْأَلِف واللَّام وهو يَنْوِيهِمَا، فلْيَنْحَك
يَتَبَقَّى عَلَى تَعْرِيْفِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ الأَرْهَيِّ: عِيْوَقُ ثَيْبٌ،
يُحْتَمِلُ أن يَكُونُ بَنَأً مِن عِيْوَق ومن
عيْقٍ لَّا لَّا الْوَأ والْيَبَّاء فِي ذَلِك سَوَاءً
وأَنـشِهَأ:
(١) نَجْـنَـنَـب الْمَشْحَلِيّينٍ وَالْقُسْانَ والْيَبَّاء.
(٢) النَّافِئ.
في ع ب ق ونقلنا هناك عن ابن سيدان براءة عقفة منقيحة عن ميشم عمقة فتناول ذلك.
والأولیة والعصیق صوت قلب الفرس.

[ ع ب ق ]

(العوینق: الطولث، للمذكّر والممؤنث). وآنسد الجوهري للزفيان:

وصاحبه ذات حباب دمّشق.

خصائص ورقة السراة عوينق.

وقال آخر يصف قوسا:

إنك لمو شاهدنا بالأنار.

يوم نصافي كل عصد محقق.

وجمل صفصارة طروح عوينق.

(رأس الخليل أن العوینق: اسم فحول كان في الزمن الأول (تنسب إليه كريم التجرب). وآنسد لرؤيا في وصف نقاه:

ولم أجد في ديوان رواية ط لبوز والثاث في ق الرحمن.

(1) القسمان والصحاح والكتاب والباب والقلم الصاغ.

(2) القسمان في ثلثي القاسم، والеннاب، والقلمان، والثاث في

القسم، وفي مطبوع الناحية، وتصحيح من الصاغ.

220
قال: وكذا قَسَرَهُ يَعْقُوبُ.

(و) يَقَالُ: هو (الَّذِي مَاتُ). يَصْبِعُ بِهِ (أو يَصْبِعُ يَشْهِدهُ) قَالَهُ ابْنُ دُرِّيْدٍ وابْنُ هَلَٰوَيْدٍ.

(و) يَقَالُ: (لَوْ كَلَّوْنَ السَّمَاءَ مُشْرِبٌ سُوَادًا) قَالَهُ الْلِّيْثُ.

(و) يَقَالُ: هو (الَّذِي يَصْبِعُ).

(و) اللجْسُ.

وَقِيلَ لأَعْرَابِيَّ مِنَ الْقُبُّ: ما الْعَوْقُ؟ فَقَالَ: (الْعَوْقُ) مِنَ الْرِّيْدِ.

وَأَنْشِدَ:

- كَأَنَّى ضَمْنَتُ هَذَا غَمَّٰمَاءٌ
- أَفَتَّنَّ رَحْلٍ، أَوْ كَذَّرَ مَحْنَقًا.

وَهَذَهُ الأَقْوَالُ كُلَّها نَقْلَهَا الجَوْرِيُّ.

مَا أَنْدَى الَّذِي نَقْلَهَا عَنْ ابْنِ دُرِّيْدٍ.

(و) الْعَوْقُ: (خَيْارُ النَّبِيعِ) وَلِبَابَهُ.

وَبِهِ فَسَرَّ قُولُ الْرَّاجِيَ المُتَقَدِّمِ:

- وَكُلُّ صَفْرَةٍ طَوْحٌ عَوْقٌ.

(١) الْقُرْآنِ وَالسِّمَاعِ وَالنَّبِيعِ وَالجَهَرِ.
(٢) تَقَاطَعُ مَعَ مَشْطُورِينَ قَلَبهُ.
(٣) الْقُرْآنِ، وَالغَدْرِ، وَالنَّبِيعِ.
كان هناك من إبراهيم أولئك.

وللشيباب شرارة وطيب.

قال: هذا هو المختصر الصحيح.

وأما العين المهمة فإلى لا أحفظها.

لقي الليث، ولا أذهب إلى مفهومة.

عن العرب، أو تصحيح.

(و) العين (بها: طائر) عن الليث، وليس بعث.

(و) قال أبو عمار: (اليهاب).

ظاهر أنه يفتح العين، والصواب بكسروا، وقد سر في عه ب على الصواب: (الصلال).

(و) لأثري (مادا عوّقك) أي: ما الذي (زمل بك في اليمانية) أي: في الصلال.

وأما ما يستدرك عليه.:

العيّن: الأسود من كل شيء.

والعوّق: الطائر الذي يسمع.

الأخيل، ولونه أخضر أورق. وقال:

شجر: هو الشقراة.

(1) سماً البلدان (برقاء موعق) أرسل فيها قروي ابن هربه.

(2) سماً الدابة، واستنبطها الرسم بنطق.

(3) سماً الجموا، أو يفرّق صوّه، سماً.

(4) زيد بن عبد المطلب. (عهد، 111، والغامدي. (43) 1187/4،

(5) اللسان والكلمة، وما إلى ذلك (عه)
(فصل الغين) المعجمة مع القاف

[ غ ب ر ]

(المرأة) عُبرة العينين، بالضم، أهلة الجوهرى. وقال أبو ليللى
الأعرابى: أى (واسعهمًا شديدة) سواد
سواهُما) نقله الصاغانى والأزهرى.

وأما يُستدرك عليه:

الخبار، كحلول: أدى ذهب به
الجمال كل مذهب، قال:

بغيض كل غزال خيار.

[ غ ب ق ]

(الغبوق، كصيغة) مايشرب بالعشي، خلاف الصبح، وخصص بعضهم به اللبن المشروب في ذلك
الوقت، وقيل: هو ما أمسى عند القوم
من شرابهم فشربه، وأنشد الليث:

يرتِبُن رفها بالنهار والليل.

[ من الصبح والغبوق والقيل ]

(و) العيقة: (النصيب من المساء)

كما في اللسان.

(و) قال ابن عباد: (عيقة) بالكسر:
زجر.

و(عيقة تعيقاً: صوتو) يقال: هو
يتعيق في صوته.

(و) قال الليث: (العيوق) بالي،
وأوى وقد تقدم تعلبه في ع و ق.

وأما يُستدرك عليه:

قولهم: (فافي سقائه) عيق، أى:
وضر من سمن، قاله شير.

وقال غيره: إنما هو عيقة، بالباء
الموضعية، وقد تقال ذلك.

والعيقة: الفناء من الأرض، وقيل:
الساحة.

والعيقة: موضع، وسياق في الغين
المعجمة.

قال أبو محمد الأسود: إذا أتاك
عيقة: في شعر هذيان فهو بالعين
المهملة، وإذا أتاك في شعر كبير فهو
بالغين المعجمة.

(3) المان.
(2) المان (قيل) والباب.
(1) المان.
(والمعنى: يكون مواجهاً ومتصرفاً)
قال زريدة:
ه ناهى من التصريح نآب المعتبق. (1)
ورجل غفيقان، وأمراة غفيق شريباً انتصرت العرب والنسوان والعيون: (سماه ذلك). قال الراحيء:
 narz ماهر مرقصون.
فقال ميسى أو مغيقون. (1)
وقال بعض العرب أصحابه: إن كنت كنتا فشريت غيقونا بارداً، أي: لاكان لك لين حتى تشريت الماء القراح، فسماه غيقونا على الناس، أو أراد قام لك ذلك مقام الغيقو، قال أبو سهيم الهليلي:
ومن تقبل حلوينته وينكل عن الأعداء يبقي عليه القراء.
(فاغيقو) يغتباق: (شرية)، ومنه الحقيق: مالم نصطفحوا أو تغتبقا، وأنشد البيت:
أيها المسر خلفك الموت إلا يك منك اصطباحاً فاغيقبقتاه.
(1) الدهور 143، والكلاب، وفي سطوع النجوم، فإلى من التصريح نآب المعتبق.
(2) كرب الأرض: طرقهم للحرث، وستاً: ستقي بالسانينة وهي مايشق عليه الزروع.
غبق

ويبرو بالعين المهمة واليساء والغاف،
وقد تقدم.

ويقال: لقيتُهذا غبوقًا، وهذا
صبوح، أي: بالعَدَاة والغيث،
لا يستعملان إلا ظرفًا.

[ غ دق ]

( الغبق محركة: الماء الكبير)
وإن لم يك مطرًا، وقيل: هو المطر الكبير العام، وقوله تعالى: 470 1070 1070 1070 1070
استقفاوا على الطريق، لأستقيناهم ماءًا
عذًا لتفتيتِهم فيه: (1) قال تعلب: أي
طريقة الكفر لفتننا عليهم، باب أهبار ما
كقوله تعالى: 49 49 49 49 49
بالرحمان لمن يكتب
لأبي حذّرتُهم سقوفًا من فضة، (3)
وقال الفراء: أى لذرَنا في أوامرهم فتنة
عليهم وليلة. وقال غديرها: أى عن
طريقة الهداى لاستقيناهم ماء كثيراً.
ودليلاً هذا قوله تعالى: 4701070 أهل
القرى آمنوا واتقوا لفتننا عليهم
بركات من السماء، (3)

وقال: هذه الناقة غبوق، وغبوق،
أى: أعني لبئسها، وجمعها الغابيق،
على غير قيس، وكذلك صبوحي وصبوحي.

ويقال: هي قيلُه، وهي
الناقة التي يحتبلها عند مقبله، قال:

1070

مالي ولا أسقى على علاقتي.

ستباقحي غباقغي قيلاني.

وقال اللحياني: الغبوق والغبوهة:
الناقة التي تحلب بعد المغرب، قال:
واختبئها: حلبها في ذلك الوقت، وفي
جديد أصحاب الغار: لا أعني قيلها أولاً ولا
على هذا ضبطه اليوبيرو في فرعه بكسر الباء من حد
ضرب، وصحَّح، أي: ماكن أقدام
عليها أحدًا في شرب تسمى لها من
اللبن الذي يشربه. وفي جديد
المقبرة: لا أنجز الحَبْقَة، هكذا جاء
في رواية. وهي المرة من الغبوق.

(1) اللسان ومادة (قيل).
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
وأرض غيداق: في غاية الرئى، وهي
النبيلة المبتعثة ريا الكبيرة الماء.
وعقب عقاق بين الغيداق: ريا مبتهل
رواه أبو حنيفة، وعَزَأ إلى النضر.
وعقبت الأرضٍ غذاة وأغذقت: أخصب.
وماء غيداق: غزير.
وعام غيداق: مخصوص، وكذلك
السنة بعين ها.
وقال أبو عمرو: غيداق غيداق:
كبير الماء.
وعيَّت غيداق وغيَّداق وغيَّداق: واسع
مخصوص، وهم في غداة من الغيداق،
وفي الحليث: «إذا نسأت
الساحتة من قبلك العين فطلت غزلة
غلبَة» أى: كبيرة الماء، هكذا
جاءت مصغرة، وهي من تصغير التغيظيم.
وإنه لغيَّداق الجزر والماء،
واسعهما. قال: ثابت شرا: حتى
تحجوت ولم نندفع سليبي
بوالى من قييص الماء غيداق.
وألفت: فيسفي الندى غيداق.
(1) اللسان، والمفصلات 21/1 وروى فيها:
(1) سورة البقرة الآية 11.
غرق

الحيتان، وأنذرته، ثم يبرد مفعولاً أو مفعولاً إلى فيجعل فيجمع فعلاً.
وقيل: الغرق: الراسب في الماء.
والغرق: الميت فيه.
وقال أبو عدنان: الغرق: الذي قد غلبه الماء ولما يغرق، فإذا غرق فهو مقتله
قال الشاعر: (1)
أثبتهم مقتله إنسانها غرق
هل ما أرى تارك العين إنساناً؟ (2)

وقول: هذا الذي أرى من البيض والبكاء غير مبني للعين إنسانها.
وقال الحليث: اللهم إلى أعوذ بلك من الغرق والغرق وفني أيضاً: 
بئس الله علّى الناس دمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعا الغرق كأنه أراد إلا من أَخْلَص الدعاء لأمان من أشفي على الهلال أَخْلَص في دعائه طلب النجاة.
وفي حديث وحيث: «أنه مات غرقاً في الماء» أي: متناهي في شربهـا

وشد غيظاء، وهو الحضر الشديد.
وشباب غيظاء: نعيم.

[غرق]

غرق في الماء (كفرج) غرقاً: ( فهؤا غرق، وغرق، وغرقة).
رُسِب فيه: (فهؤا غرق، وغرق، وغرقة).
ومنه الحديث: «الشُّهادَة حَمْسَة: المتعلقون، والمتعلقون، الغرق، وصاحب الهَدَم، والشهيد في سبيل الله».
وقال: أبو النجاح:
فاستبعِوا في الماء والخناديق.

(1) من بين مقتول وطاف غرق.
(2) ويقال: الغرق في الأصل: دخول الماء في سمى الأنف حتى تتشق منافذة في ذلك.
والغرق في الفم حتى ينص بسكتره (من) ق.temperature (غرقة).
(غرقة) وهو جمع غرة، فيعمل بمعنى مفعل؛ أغرقه الله إغراقاً فهو غريق
وكذيل مرير أن فرضه الله فهو مرير من قوم مرسي.
والتزييف: المسكان وجمعه مرني.
والتشبيه يمعنى مفعولاً أو مفعل، لأنه يقال: نظرته

(1) المسان والصالح والنابض.
(2) المان و섬ان.
والأكثر منه، مسئول من الغرق. وقال:
امرأة القسام يصف سلالة: 
كان السمع فيه غارقين عشيالة
بأرجائه القصدي أنيبيش خليصي (1).
(و) قال ابن فارس: (غرقته،
كسوة: أرض تكون في غاية الرئى).
وفي الأساس: بلغت الغابة في الرئى.
(والازعوج: مسجيد الكوفة؛ لأن الغرق)
في زمن نوح عليه السلام (كان
منه). وفي زاوية له قار التنور)، وفيه:
هكذا يغوث ويبرع. ومنه بير جبل
الأوهواز، ووسطه على رؤية من يبحث
الجنة. وفيه ثلاث أعين أبتنت
بالصغيرة تذهب الرجس، وتت وحید
المؤمنين: عين من لبى، وعين من
ده، وعين من ماء، ولع يعلم الناس
ماهية لأن نبوا حيوا، كذا في حديث على
رضي الله عنه.
(و) قال أبو عبيد: (غرقة، بالضم
مثل الشربة من اللب وتحوى) ونص
المصنغر له: (2) (وغيره من الأشربة).
(1) نهج ابن الأعرابي.
(2) في مسح مطبوع الناج: 5 قوله: المصنغر له: أي: 227.
الزرّاج، واختاره الأزهري، (وهذا موضعه ومهم الجوهر). قال شيخنا: لا زالت فيهّ لأنه نبيه هناك على زيدة الحمراء، على أن المصنى قد ذكره هناك، وتتابع الجوهر بلا تشبه عليه، فأقوم أصالته، وأعده هنا للاغتيال المحسّن.

قلت: وقال ابن جني: ذهب أبو إسحاق إلى أن همزة الغرفة زائدة، ولم يجعل ذلك باستئناف ولا غيره، قال: ولست أرى للقضاء بزيادة هذه الهمزة وجوها من طريق القياس، وذلك أنّها ليست بأولى فيغفظ بزيادتها، ولا نجد فيها معلّى الغرفة، الله يسّّر أن يقول: إن الغرفة يتحوى على جميع ما يخصه من البصلة ويغفره. قال: وهذا عندى فيهّ بعدّ، ولو جاز اعتقاد مثله على ضعفه لجذر لك أن تعقيد في همزة كوفية أنها زائدة، وقد ذهب إلى أنها في مغتى كرف الحما، إذا رفع رأسه لثم البول، وذلك لأن السحاب أبدا - كما تراه - مرتقيع، وهذا مذهب ضعيف.


(والغرفة) كزبيرج: قشر البيض الذي تحت القيض. ونظر أبو الغوث الأعرابي إلى قرطاس ردّ في فقال: غرفة تحت كوفة. وقال الغرفة: همزته زائدة) لأنه من الغرفة، وأوقفه.

---

(1) سورة النازعات، الآية 1.
(2) في مطروح الطجاح: ابن بيله، وتصحيح من التنصر 100 دابي في (تمام). أبو تميم: يحيى بن واسط مشهور.
(و) أَغْرَقَ (النَّازِعُ في الْقُوْسَ) أَيِّ: (إِلَى مُجَجَالِهَا) . وَهُوَ مَجَازُ . قَالَ أَبِنِ شَمْبِيلِ : الْأَغْرَقُ : الْظَّرْحُ ، وَهُوَ أَنْبَاعُ السُّهُمِّ مِنْ شُيَّةَ النَّزَعُ . يَقُالُ : إِنَّهُ لِطَرُوحٍ . وَقَالَ أَسْئِيَ الْعَنْوَى : الْأَغْرَقُ فِي النَّزَعُ : أَنْ يَنْزِعَ حَتَّى يُسْتَرَبَ بالْرَصَافِ ، وَيَنْتَهِى إِلَى كِبْرَ الْقُوْسِ ، وَرَبِّهَا قَطَعَ بِسَبَدِ الْرَّمَيِّ . وَشَرَبَ الْقُوْسُ الرَّصَافِ : أَنْ يَنْزِعَ الْغَرَقُ عَلَى الرَّصَافِ كَلَّهُ إِلَى الْحَدِيدَةِ ، يُقْصَرُ مَثَلًا لِلْغَلَوِّ والإِفْرَامِ . (كَفْرَةَ تَعَفِّيقَة) . يَقُولُ: غَرَقُ الْبَنِّ : إِذَا بَلَغَ بِغَاْيَةَ الْمَدَقِّ .

(وَلِكَجَّالِ مُغْرَقٌ بِالْفِيْضَةِ) كَمَعْظُومِ . (مُكْرِمُ) أَيِّ: (مُلَحَّيِّ) بِهَا . وَقَيْلُ: إِذَا عَنْتَهُ الْجَلِيدَةَ ، وَقَدْ غَرَقَ . وَتَقُولُ: فَلَمْ يَجْفَنَ سُبْحَيْهِ مُغْرَقٌ ، وَجَفَنْ ضَيْعَيْهِ مُؤْرَقٌ ، وَهُوَ مَجَازٌ . (وَالْتَعَفِّيقُ: الْقُتُّلُ) وَهُوَ مَجَازٌ . (و أَصْلُهُ) مِنَ الْغَرَقِ . يَقُولُ: غَرَقَتُ العَبْلِ الْوَلَدُ ؛ وَذَلِكَ إِذَا لمْ تَرْفَعْ بِهَا حَتَّى تَدْخِلِ السَّلَبَاءِ أَنْفُهُ . فَتَقْتَلُهُ . قَالَ أَعْمَانُ ، يَعُبُّرُ بِبَنِ مُسْعُدِ الْكَبَيْبَةِ : (1) سُورَةُ الشَّعَاءِ ، الآية١٢٠ . (2) سُورَةُ بَيْنِ ، الآية٤٤ . (3) سُورَةُ هُود ، الآية٤٣ .
غرق الجَنَّيْن في عَمَّام غَزَاة وَرَحْلة
(وَعُقِّرَتْ لَيْسَ قَيْسَا غَرْقُهُ الْمُحْلِلُ)

وَيُقَالُ: (إِنَّ الْقَابِلَةَ كَانَتْ تُغَرِّقَ
الْمُوَلَّوَةَ فِي مَاءِ السَّلِيَّ عَمَّامَ الْفَحْطَ,
فِي مَوَتِهَا) ذَكَرَهَا كَانَ أَوْ أَنْقُسَ (ثُمَّ
جِلْلُ كُلُّ قَتَلٍ تَغْرُقَهُ) وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي
الرَّمْسَةُ:

إِذَا غَرَّقَتْ أَرْبَاضُهَا ثُمَّ كَابَّةً
بِيَاهَا لم تَصِيبُ رُؤْوَمَا سُئْوَبُهَا

الأُرْبَاضُ: الجِبَالُ، وَالْبَكْرَةُ: الْتَأْفِقُ
الْفَيْنَةُ، وَثُنِّيَّةُ: بَطْنُها الثَّانِي، وَإِنَّا
لَم نَفْطِعْ عَلَيْهَا وَلَدِيْهَا لِمَا أَجَحَّهَا مِن
الْتَعْبِ.

وَفِي الأَسَاسِ: غَرَّقَتْ الْقَابِلَةُ الْمُوَلَّوَةُ;
لم تَمْحَطْهَا عَنْدَ وَلَدِيْهَا، فَفَوْقُ الْمَخْاطِ
فِي خَيْاشِيَّةِهَا، فَقَتَلَهَا، وَهُوَ مِجَازٌ.

وَفِي الْتَعْلِيَّةِ: الْعُمُّرَاءُ مِنُ النَّوْقِ;
إِذَا شَدَّ عَلَيْهَا الرَّجُلُ بِالْجِبَالِ رُبَّمَا

مَنْقَلَ، فَوَأَرَادَ النُّفْسَ بِالْمُسْكِينِ لَمَّا أَنَّثَ
الضَّيْفِ، فَوَأَرَادَ الْتَحْركَ لِذِكْرِهِ،
١٤٢٣٤٢
واتfra «كان الخياء من أقدم»
وهو خياء يُهدى وُصُطَّدٌ(1)
والخِط: هنا النظر لا العين. يقال:
طُرف بطرف طرف: إذا نظر. أراد أنها
تسبيحُ نظر النظائر إليها بهلسنها وهي
غير محذلة ولا عامة للملك، ولكنها
لا حيلة، وإنما يفعل ذلك حسنها.
وقوله: كانما شف ودهها نزف، أي:
أنها رقيقة المحاسين، وكان دمها ودم
بجها نزف، والمرأة أحسن ما تكون
غبر نفاسها، لأنها ذهب تهيج الدم.
(واغورقت عينها) بالدموع: امتلأت
ولم تفيضها، نقعل الأزهري عن بني
السكتين. وقال غيره: (ذمتعنا كأنها
غرقت في دمها)، وهو امتعثت من
الطرف.
(وعارقون، أو أغاريقون) بالألغ
لفظة يونانية (أصل لابات، أو شىء
يكون في الأشجار المسؤولة، يربات
للسماو مفتتح مشهول للخلط الكبد.)
كثيرة، (مفرع) للقلب (صالح للنساء
(1) الباب والورود الآله المنهاج 117/1
(2) ديوان ليس بن الحلفاء واللبان وباء (نرف)
والتكثيلة والصبابة والأساس.
(أو) هو (إبلاس الليل) يُلبَس،
كل شيء.
(و) هو أيضاً (إبلاس السّنتر
وتحوه). يقال: غرَقةَ السَّنتر
نبكل الآذرى عن اللَّبَس.
(و) وما بمستدرك عليه:  
الغرققة: صرب من الشجر(1)،
نبكل الآذرى.
غرقق.
(الغرقق لا يُبَحَكر في جر،
ووهم الجوهرى،) وهذا بناء على القول
بأصالة النون. وقد صرح الشيخ
أبو حمان بأنها زائدة في جميع لغاتها،
والمساحة خلافية، فلا يصح الجزم
فيها بالتلغيط، أشار له شيخنا.
قيل: وقال ابن جَيْحِد: من كيْبَى بِيْوَه:
الغرقق في بنات الأربعة، وذهب إلى
أن النون فيه أصل لازايده، فسألت
أبا على عن ذلك، فقلت له: من ابن
له ذلك، ولا يُنظى من أصول بنات
(1) وابن جَيْحِد: منطقة من محافظة البحر الأحمر، مصر،
ومنها: رأس غارب.
ويلاء.
وأتى إذا قُسْطَل يَسْعَى غرَققًا.
ولا يخفى ما في الناس (وأبلاس)
من المجانسة.
(1)
الأربعة يقابلها ؟ فلم يرُد في الجواب، على أن قال: قد ألقى به العواقم، والإلحاق لا يوجد إلا بالأصول، وهذه دُعوى عالية مسند الدليل؛ وذلك أن التعليق وزنه فعلي، وعِينه مصحف، وتضعيف العيين لا يوجد للإلحاق، ألا ترى إلى يَلَف، وإعمة، وسريع، وكلا، ليس شيء من ذلك بمحقق؛ لأن الإلحاق لا يكون من لفظ العيين، والعلبة في ذلك أن أصل تَصِيغ العيين إنما هو للفعل، نحو: قُطْع وُكَر، فهو في الفعل مُفيد للمعنى، وكذلِك هو في كثير من الأسماء، نحو: سِبِير، وجِير، وشَرَاب، وقَطٌع، أي: بكَر ذلك منه. وفيه: فلما كان أصل تَصِيغ العيين إنما هو للفعل على التَكَر، لم يَمِسَ أن يُجَلَّل للإلحاق، وذلك أن العناية بمعنى المعنى عند الغرب أقوى من العناية بالمُحقق، لأن صناعة الإلحاق لفظية لا معنى، فهذا يمنع من أن يَكُون العَليِق مَلْحَقاً بِعَليِق، وإذا بَعَل ذلك احتاج قَوْن النون أصلا إلى دلٍّيِل،
غرنق

وردت نباتة مقدارقة العرقة. وقيل:

1. فليس الناقة مقدارقة العرقة.
2. وقال آخر:
3. إذا كنت غنراق الشاب، مَبَالَ.
4. دو كأبتيك ينفعها السربال.
5. وفي خدبيث على رضي الله عنـه:
6. فكانت أنت ترى إلى غرناقة من قصرى.
7. يتضخُّط في لَهِ نايمـ. غرابي.
8. وقال أعرابي:
9. هل وكل غرناقة إذا صالح حكّم.
10. ج: الغرانيق أنشد أعرابي:
11. مَهْنِى على البيض الغرانيق اللَّم.
12. فورين الخيل وأرباب النعم.
13. (الغرانيق). قال الأعرابي:
14. ولم تعسِّد من البمامة ملْكحا.
15. وفتيان جربان الطوال الغرانيقة.

(1) في مطبوع التاج كالاسان، قائلية: وله من الكتلة
(2) القما.
(3) الرجيز في العباب في سنة مباشية.
(4) الديوان 263 وصفه فيه.
(5) فقد كان في شباك قومك متكعٌ.
(6) وفي مطبوع الناجح بين الناس، والثواب من العباب
منفقًا مع الجمعية 2382 و 291.

غرنق

أراد بذى جدًا سبقا له غراق، وفي الغرانيق، أي: مع الغرانيق. وفي الخديث:

1. يلكل الغرانيقُ العلا** مَهْنِى.
2. الأضمان، وهي في الأصل: الذكور من طبريء المساء.
3. وقال ابن الانباري: الغرانيق،
4. الذكور من الطبر، واحدة غرناقاً
5. وغرناقاً. قال أبو خيره: سمى به
6. لبيبته. وقال: هو الكركري، شهبت
7. الأضمان بالطبور التي تغلب وترتفع
8. في السماء على حسب زعيمهم.
9. (الغرانيق، بالضم) وفتح النون
10. وكزْنُوب، وقصfell، وسمَّوال،
11. وفرُؤوس، وفرُطاس، وعلٍّط) فهي
12. سبع لعات. اقتصر الجوهر منها
13. على الثاني، والمائدة، وذكر صاحب
14. اللسان الثالثة والرابعة والسادسة
15. والسابعة، ذكره ابن جَنَي، وفاته
16. الغرانيق بكسر الغني وفتح النون.
17. أورده الجوهر، ابن جَنَي: (الشَّاب
18. الأبيض) النعام الحسن الشَّعري
19. (الجَنَي). أنشد شعري:
شُمَيْلَةُ أَبُو عَيْبَةَ وَيَاكِئُهَا بِبَلَادِ النَّعَمَ. 
وَنُصِيَّ أَبِي حَنَّاَفِيَةَ: وَهُوَ لَيْنُ النَّبَاتِ.
قَالَ أَبُو مُحَتَّمٍ: 
سُقِّيَ شُعُبَ الْمَدْوَرْ يَا أَمُّ جَعْجَرَ، 
وَلَا زَال يُقْسِمُ سَبَرَهُ وَعُرَافِيَةَ.
(1) 
(و) قَالَ ۞َ شَيْءٌ: (لَمَّا غَرَنَّيَةَ 
وَعُرَافِيَةَ) بِضَمْنَّهَا، آَيً: (نَاعِمَةَ 
تنَفَّعُهَا الْرِّيحَ).
(و) قَالَ أَبُو عَيْبَةَ: (الْعَرَافِيَةَ: 
غَرَنَّةٍ بِالْعَيْبَيْنِينَ).
(و) قَالَ غَيْرَهُ: (الْعَرَافِيَةَ كَجُدْبَ 
مَوْضِعٌ بِالْحَجَازِ. وَقَيْلَ: مَا بِلَيْبَيْنِ، 
وَقَيْلَ: (وَادِ لَيْبَيْنِ سُلْيَمَ) بَيْنَ السَّوَارِقَةَ 
وَمَعْدِنَ بَيْنِ سُلْيَمَ الْمَعُورُوفَ بِالْعَفْرَةَ. 
(أَوَّ الْعَرَافِيَةَ: النَّعَمَاءُ الْمَسْتَيْرَ.) وَوَيِّنَتْ خُصْصَةٌ (مَنَ النَّبَاتِ) حِكَاهُ 
أَبُو حَنَّاَفِيَةَ.
(وَشَبَابُ غَرَنَّيَةَ كَعْلَائِفِ: تَمَّ) وَكَذَا 
شَبَابُ غَرَنَّيَةَ. قَالَ الْشَّاعِرُ: 
(1) عَزْجَهُ بِالْلَّمَانِ: وَهُوَ فِي الْكَلْمَةِ، وَفِيهَا 
وَيُسَنِّيْ سِيْدَرُهُ، وَالْمِلْبَتُ كَالْعَلَبَ.
(و) قَالَ أَبُو الْأَلْبَارِيَّ: يِجْرَ، يَكُونُ جَمْعُ الْعَرَافِيَةَ بالْعَذْمِ، 
وَقَدْ جَاءَتْ حَرْفُ لَا يَفْرَقُ بَيْنَ وَايْدُهَا 
وَجَعَّجُهَا إِلَى الْفَتْحِ وَالْبَصُّ. فَنَفْنَفُهَا: 
عَذْمُرُ وَعَذْمُرُ، وَغَرَافِرُ وَغَرَافِرُ، 
وَقَنَاقِفُ وَقَنَاقِفُ، وَعَجِاحٌ وَعَجِاحٌ 
وَقَبْقَبُ وَقَبْقَبُ، وَقَالَ جَعْجَرَ بِنَ عَامِرٍ: 
بِذَلِكَ رُبَّتْ تَخَالُ الْأَنْثَرِ فِيهِ 
مَدْبُ غَرَنَّيَةَ خَاصِتَ نَقَاعَة‌ۙا. 
(و) قَالَ أَرَّادُ غَرَنَّيَةَ، فَحَذَّفَ.
(و) قَالَ أَبُو سَعْدَةَ: الْعَرَافِيَةَ 
(كَرْنَوْرُ، الْخَلْصَةُ مِنَ الشَّعُرِ المُفَتَّلِ) 
وَمَثْلِهُ قَوْلُ الْلِّبْسِ. وَقَالَ أَبُو الْعَرَافِيَّ: 
جَذْبُ غَرَنَّيَةَ، وَهِيَ نَاصِيَّةٌ. وَجِذَبُ 
نَغْرُوْقُهُ وَهِيَ شَعِرُ قَفَّاَةَ.
(و) قَالَ أَبُو زِيَادٍ: الْعَرَافِيَةَ: 
(شَجَرَ، جَ: الْعَرَافِيَّ) كَذَا قَالَ.
(أَوَّ الْعَرَافِيَةَ وَالْعَرَافِيَةَ) بِضَمْنَّهَا: 
الْذَّيْ يُكُونُ فِي أَصْلِّ الْعَرَافِيَّ الْلِّيْنِ 
الْبَاتِ، جَ: الْعَرَافِيَّ) قَالَهُ أَبُو عَمْرُو، 
(5) الْلَّمَانِ. وَالْجَمِيعَةُ ۶۸۳/۲.
248
غرق

الحافظ بن حجر: وقد ذكر الملايين
هاتين النصبيتين، وقال: في كل منهما:
قرية من قرى مرو، فلعل إحداهما
واقفة البئر من فرغانة، وذكر من التي
بسره سهل من منصور الغزقي، يروى
عن الحسن بن علوان.

(غ ز ق)

العِّقَل، مُعرّكة: ظُلمة أول الليل.)
وقوله تعالى: {إلى عِّقَل الليل} (1) قال
الفراء: هو أول ظلمته. وقال ابن
شملي، دخول أوله، وقيل: حسن
ذُخطط بُين العشانين، وذلك حين
يُعْتَكر ويسند المَنَافِر. وقال الأحشش:
عِّقَل الليل: ظلمته. وقال يُعبره: إذا
غاب الشفق.

(و) العِّقَل: {شيء من قُمَّاش
الطعام، كالزروان ونحوه}. قال الفراء:
يُقال في الطعام: زَوْان وزَوْان، وبالْهُمز، وفيه عِقَل وغَفا، مقصور،
و كَعْبَيْر وعِرْض، وبعض، كل من
قَمَاش الطعام.

(1) سورة الإسراء، الآية 78

(2) الناس.
(وغَفِّلَت عَيْنِه، كَصِرْبٍ وسَبُعٍ) تُعَيِّنَ عُمِّقًا، بِالفَتْحِ و (غُمُومَا) كَفْنُود (وَغَمَّانَا) مُحِركَةٍ: أَظْلَمُت، أَوَّ دَمَّطُتِ أَو انتِصَبُتُ، وَهُوَ مَجَازٌ.
(و) غَمَّقَ (الجَرْحُ) غَمَّقًا وَ(غَمَّانَا) سَالٌ مَنَهُ مَانً أَصْفَرُ.
وَأَنْشِدْ شِيْرٍ فِي الظَّلَمَة، بِمَعَانِي السَّائِلِ.
أَبْكَرٍ لِفَقِيرِهِ بِعِينٍ غَمِيسِيِّقٍ
(1) تَجْرِي مَسَارُهَا بِعِينٍ غَمِيسِيِّقٍ
أَي: سَائِلٌ، وَلِيَسْ مِنَ الظَّلَمَةُ فِي
(2)
وَقَالَ أَبُو زِيدٍ: غَمَّقَتُ الْعَيْنِ تُعَيِّنَ
غَمَّقًا، وَهُوَ هُمَالُ الْعَيْنِ بِالْعَمَّشِ وَالْمَاءِ.
(و) غَمَّقَتُ (السَّمَاء، تُعَيِّنَ تُعَيِّنَ
غَمَّقًا)، إِنَّهُ سِيْلُ غَمِيسِيِّقٍ
(3)
(وَالتَّجَرْبَةُ: مُحِرَّكَةٍ: انتِصَبُتُ) مُحِركَةٍ:
(4)
(و) غَمَّقَ (الْلَّيْلُ) غَمَّقًا: (انتِصَبُتُ
(5) من الْخَرِيجِ) من حِدُّ
(و) غَمَّقَ (الْلَّيْلُ) غَمَّقًا: (انتِصَبُتُ
(6) من الْخَرِيجِ) من حِدُّ
(1) الدُيوان 187، والُسُميِّ.
(2) الدُيوان 187، والُسُميِّ.
(3) انتِصَبُتُ.
(4) العَيْنِ.
(5) غَمَّقًا.
(6) الْخَرِيجِ.'
الإمام تْرْجَمَانُ الْقُرْآنِ ِالْحَجَّرِ. (ابن عَبَّاس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وجماعة) مِنْ المُفسِّرينِ: أَيُّ (مِنْ شَرْكِ الدِّكَرِ إِذَا قَامَ) وَهُوَ غَرِيبٌ، وْقَدَّمَ لِلْمُقْسِمِ فِي وْقِبَ بَلْ نَقُلَّهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَيْدَرِ اْنْغَلْقِي، وَغَيْرِهِ كَالْإِمَامِ النَّيْفِاشِيُّ، وَجِمَاعَةُ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ.

وِمَجْمُوعٌ مَّأْذِكِرٌ هَنَا مِنَ الأَقْوَالِ فِي الْغَاسِقِ ثَلَاثَةٌ: الْلَّيْلُ، الْنَّهَارُ، وَالْذِكْرُ، وْسِبْقُ لَهُ أَوْلَىٰ تَفْسِيرُهُ بِمَعْنَى الْقُمْـرُ أَيْضًا كَمَا أَشْرَنَا إِلَيْهِ، وَهُوَ الْمُفْهُومُ مِنْ حَدِيثِ الْسَّيِّدَةِ عَائِشَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقِيلَ: الْخَمْسُ إِذَا غَرَبَ، أَوْ الْنَّهَارُ إِذَا دَخَلَ فِي الْلَّيْلِ، أَوْ الأَسْوَدُ مِنَ الْحِيْبَاتِ، وَقِيلَ: ضَرَبَهُ، أَوْ انْقِلَاهُ، أَوْ إِلْيَبَسَهُ، وَقِيلََ: سَوْمَتْهُ، تَقْلِلَ اِبْنُ جَزَّرٍ عَنِ السَّهَّلِيَّةِ، فِصَارَ الْجَمِيعُ ثُمانِيَةً أَقْوَالًا، وَقَدْ سَرَّدَهَا فِي وَقِبَ، فَرَاجِحَهُ، فَإِنَّ الْمُقْسِمِ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضَ الْأَقْوَالِ هَنَا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِهَا وَذَكَرَ هَنَاكَ بَعْضَهَا وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِهَا مَعَ تَكْرَهَاءِهِ فِي الْقَوْلِ الْعَرِيبِ الْمَحْكَيٍّ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسِ، فُتَتَمَّ.

(إِذَا غَابَ الْقَمْرُ وَةَ خُفَّقَ وَأَخْتَفِي فِي قُوْلِهِ) تَعَالَى: "وَقَدْ مِنْ شَرْكِ غَيْبِهِ إِذَا وَقَبَ" (1) فَقَالَ الْحَجَّرِ: (أَيُّ الْلَّيْلِ إِذَا دَخَلَ،) نَقُلْهُ الْجَوْهِرِيُّ، زَادَ غَيْرُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرُوِيَ عَنْ الْحَجَّرِ أَيْضًا أَنَّ الْغَاسِقَ أَوْلُ الْلَّيْلِ، وَقَالَ الْرَّجَاعُ: يُعَنِّي بالْغَاسِقِ الْلَّيْلِ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ لَكَيْ أُبَرَّدُ مِنَ الْنَّهَارِ، وَالْغَاسِقِ الْبَعَدِ.

وَقَالَ الْجَوْهِرِيُّ. وَيَقُولُ: إِنْهُ الْقُمْرُ.

قَالَ تُلَبِّبُ: وَفِي الْحَدِيثِ: "أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَحْدَ رِسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَبْتَيْنِي لَمْ أَطْلُعْ الْقُمْرَ وَنَظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: هُذَا الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ، فَفَتَّوَى بِاللَّهِ مِنْ شَرْهُ أَيْ: إِذَا كَيِّفَ، (أَوْ) مَعْنَاهُ (الْقُمْرُ) إِذَا سُفْقَتْ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْنِ هُرُرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفَوضًا، (لِكَثِيرَةِ الطَّوَاعِيِّينَ) وَالْاسْتِقَامَةِ عَنْ سَقْطَتِهَا) وَازْدِيَافَهَاٍ إِذَا طَلُوعُهَا، لَمْ يَزِدَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِذَا طَلَعَ الْنَّجْمُ ارْتَفَعَتِ الْعَاهَاتُ، قَالَ السَّهَّلِيُّ، وَابْنُ الْعَرِيْبِيٍّ، وَقَالَ
عن ابن عباس: "بالتثليث بالله، وقشة بالله، مرمة بالله.
وقيل: إذا شدت النّبن فألسراد به ما إفطار من الصيد، وإذا خفيت فوه (البارد) النّديد البرد الذي يحرق من برود كالحرق الحليم.
و (و) قال الليث: الغّساس: المذين، ودَّر على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ن أذلوا من غساق يهرق في الدنيا لأتي أهل الدنيا.
(و) وفقَسَك: إذا (كُل في الغساق) أتى في أول الظلمة، ومنه حبيب عامر ابن فهريرة: "فكان يردغ باللغن عليهما مُغِيباً" أي: في الغار.
(و) أغنيق (المؤون): إذا (أخضر) الغرب إلى غساق الليل) كأصدر بالظهير، وفي حديث البرع بن خشم "أنه قال لمؤذنه يوم القيامة: أغنيق، أغنيق" أي: أخضر الغرب حتى يسبق الليل، وهو إطلاعه. وقال ابن الأثير: لم نسمع ذلك في غير هذا الحديث.
(والغساق) بالضم (والغساق: الإطام) وقد غساق الليل غصونا، وأغساق، وهذا فيه تكرار، غير أنه لم يذكر في مصادر غساق الليل الغساق، وقد ذكره الزمخشري وغيره.
وأما الإغساق فقد تقدم عن ثعلب، وأنه لغة بني تميم.
(والغساق، كنجاب، وشساد) ما يغساق من جلود أهل النار من الصيد، والقبيح، أي: يسيل وي قطر.
وقيل: من غسالتهم. وقال: من ذموعهم.
وفي التنزيل: "هذا فليذوقوا حنيم وغساق" (1) قرأ أبو عمرو بالتختيف وقرأا الكسائي بالتثليث. نقله...
(2) يجحي بن وناب، وعامة أصحاب عبد الله، وظفيفتها الناس بعد. إخبار أبو حامم بالتختيف. وقرأ حفص وجعمة والكسائي، والغساق بالتثليث، ومثله في "عُمِّ يَسْمَعُون" (2) وقرأ الباقون: وغساقا، خفيفا في السوريين، وروى

(1) سورة مص، الآية 57.
(2) يعني قوله تعالى: "لا إله إلا هو، وغساقا" سورة البقرة، الآية 25.
السَّمَانُ، واللَّيْثُ، وقال الخَارِّرُ: 
(الْضَّرَّبُ عَلَّى مَا كَانَ لَيْبَنَا كَاللَّحْمِ) 
يَقَالُ: غَفِيقُ غَفِيقُ: إِذَا ضَرَّبَهُ، كَمَا 
في العَبَّابِ.

[ غَفِيقُ قَلِقٌ ]
(الْعَضُلَةَ) أَهْمَالِهِ الجَوْهْرِيُّ، وصاحب السَّمَانُ، وقال ابنُ دَرَّيْدٍ: هو 
في اللَّحْمِ. إِذَا لم يَمْثَلْ، ولم يَنْصَحْ، 
وَلَمْ يَطْبُبْ (كَمَا) في العَبَّابِ.

[ غَفِيقُ قَلِقٌ ]
(غَفِيقُ يَغْفِيقٌ) غَفِيقُ: (خُرِّجَتْ مِنْهُ 
رَبِّهِ) عَنْ أَبِي عُمْرَو. قَالَ: الْعَيْبُ 
المَهْمَتَةُ لَغَةَ فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

(وَ) قَالَ الأَصِمْعِيُّ: غَفِيقُ (فَلَانَاً 
بِالسَّوْطِ) غَفِيقًا، (ضَرَّبَهُ كِبَيرًا) قَالَ: 
وَهُوَ أَشْدَدُ مِنَ الْغَفِيقِ بِالْعَيْبِ المَهْمَتَةِ، 
وَكَذَلِكَ بِالْحَصَّا وَالْهَدَرِ.

(وَ) غَفِيقُ (الإِبْلِ) غَفِيقًا، (وَرَدَّتْ 
كُلُّ سَاعَةِ) نَقْلِهِ الجَوْهْرِيُّ عَنْ أَبِينَ 
الأَغْرَابِي، وأَنْشَدَ لِلرَّاجِزِ: 

[ غَفِيقُ قَلِقٌ ]
(الْعَضُلَةَ) أَهْمَالِهِ الجَوْهْرِيُّ، وصاحب 

[ وما يَسْتَذْكِرُ عَلَيْهِ: ]
(الْغَامِقُ) البَارِدُ، 
والْأَسْوَدُ مِن النَّجَاتِ.

وَإِبْلِيسَ، 
وَالْعِسْاقُ كَالْغَامِقِ، وَكِلَاهُمَا صَفْقُ 
غالِبَة.

وَالْعَسِيَاتِ: الشَّيْدَاتُ الحُشرَةُ، 
وَهُوَ قَسْرُ السَّكَرِ قَوْلُ أَبِي صَخْرٍ 
الْحَسَنِيِّ: 
هِجَانُ فَلَا فِي اللَّهُنَّ شَامِيَةً تَشْيِيْنُهُ 
وَلَا مَهْقٌ يَقْصُدُهَا الْعَسِيَاتُ مَغَرَّبٌ(۱)

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُفْرَدَاتِ فِي تَفْسِيرِ 
قُوْلِهِ تَعَالَ: "وَمَنْ شَرَّ غَامِقٍ إِذَا 
وَقَبَ"(۲) عَبَارةٌ عَن النَّكُونَ بِاللَّبِيلِ 
كَالْطَّارِقِ. وَيَزَادُ هُذَا عِلْيَ مَذْكُرَةً، 
فَتَفْسِيرُ الْوُجُوهُ يَسْمَعُهُ.

(۱) شَرْحٌ إِشَارَاتِ الْمُذِينِ ۹۶۷ وَقِ مِثْعُوبَ اثْنَاءَ كَالْفَاسِقَ. 
۴۴) عَبَارَةُ الفَلَقِ، الآلَةِ ۳.
التفريق: (أن تعالج السليم وتسهد). قال ملیح الهلی: 

(و) جملة التفريق: (ئوم في أرچ). 

(و) عفقة (الحجار الاثناء: أتاهما مره بعد مره) مثل عفقة بالعدين المهملة. 

(و) عفق (القوم عفقه) من الليل، 

(و) عفقة (الفتح: المطر ليس بالشديد). 

(و) أيا: (الهجوم على الشيء). 

(و) أيضاً: (الإياب من العيبة فجاة). 

قال الصاغاني: وكانه يقيد العفق، بالعين المهملة. 

(و) قال الأصطعبي: (التفرق: ) 

(و) فقال أشهر الفقهاء 1001 والقناة والكلمة والباب. 

(2) ديوانه 180 في الزيدات واقفان والباب.
الصاغاني: (وبالمهمة أُفصِحُ) وقد تقدم.
[غ ق ق ]
(غَّقَتَ الْقَارَ) وما أشبَهَهُ (يَقِفُ غَقَّا
وَغَيَّفًا) أحمَّلَهُ الجَوْهرَ. وقال ابن
دُرْدَيْد: إذا (غَقِفَ فَسُمَّعَ صوُتُهُ).
وَكَذَلِكَ الْقِيسَ، وَخَقَّ هَقَّا وَغَيَّفًا
بَلَهُ، وقد تقدم.
(و) غَقَتَ (الصَّمَّر) غَقَّا: (صوُتُهُ).
وقال الليث: الصَّمَّر يَقِفُ في ضَرْبٍ مِن
أصواته (كَفَّاقِهَا) غَقَّةً، وهذا عن
غَيْرِ الْقِيسِ.
وَقَيلَ: الغَقَّ وَالْغَقَّةَ: تَرْفَيِق
الصَّوُتُ.
(وامرأة غَقَّةٌ، كُشَادَة) هُكَذَا فِي
الْقَصْح، والصَّوَاب غَقَّة، كَجْيَانَة.
(و) غَقُوقٌ، مثل: (صَبُور) كما
هو نَصُصُ الجَمَهِرَةِ والْعَبَاءِ والْلِسان.
وَكَذَلِكَ حَقَّةً وَخَقَوقٍ: إذا كان
يَسْمَعُ لِفَرْجِهَا صَوُتُهُ عند النَّجْمَاء.
وَذَلِكَ لِسَيْسَةَ مَتَاعِهَا أو مِن الْهُرَالَ
261
قال: (وامرأة غلفاق المنشية، بالكسرة) أي: (سبعته).
(و) قال ابن الأعرابي: (الغلفاق) بالكسرة: المرأة الطويلة (الظهيلة) العظيمة.
(والغلفاق) بالضم: (بساحل زبيد)، وهي فرضية زبيد ممأ تلي جدة، وفرضتها ما بلئ عدن. الأهوار، وقد ضعفت حالهما الآن.
(و) قال ابن عباس: (غلفاق: أواسر).
قال: (و) غلفاق (الكلام: أساءه).
ومما يستدرك عليه:
الغلفاق: من النساء: الرطبة الهن.
والغلفاق: الطاهية: وقيل: السريح، مثل به سيبويه، وفسره السيرافي.
(1) في مجمع ياقوت: غلفاق: بالفتح.
بلد على ساحل البحر، بين مقالب زيبد، وهي م로서 زيبد وبيها وبين زيبد خمسة عشر ميلا، زوجا إليها سفن البحر القاصدة لزيبد. وفي الكلمة: غلفاق بالضم: قرية على ساحل زيبد ما بلئ مكة حرسها الله تعالى.

(2) من العين: الرخية.
(و) غلفاق (من القبيش: الرخوة).
(و) غلفاق (من القبيش: الرخوة).
(و) للينة جدا، ولا خير فيها. قال الرازي:
تخيل في ضرعب شويحط لم تمحى.
(و) لآكرزة العود ولا يغني:
(و) قال الليم: الغلفاق: الخلب، والخلاب: (الهدف).
(و) قال ابن شمسي: الغلفاق:
ورق الكروم مادام على شجره.
(و) قال ابن عباس: الغلفاق: المرأة.
(الحرفاء: السيئة المنطقية والعلم).
(1) المنا والصلح والباب والكلمة، وقال الصاغة: "بني البرج الغفائن.
(2) ألقان والصلح والباب.
وَذَلِكَ غَلَقَةً كَبِيرَةً

(غَلَقَة) بِالْفَتْحٍ، وَهِيَ الأَكْثُرُ، كَذَا
سَيِّئَةَ أَبُو حَيَّيْثَةٍ عِنْ السَّكَّرَى (وَيَكَسَّرُ)
كَذَا سَيِّئَةَ عَنْ أَعْرَابِيٍّ مِنْ رَبِيَّةٍ.

(و) يَقَالُ: غَلَقَةً (كَسَّكَرَى) عَنْ
غَيْرِ أَبِي حَيَيْثَةٍ (شَجّيْرَة) تَشْيِّهُ العَظِيمٍ
(مُرَّةً) جَداً، لَا يَكُونُ كَلِمَةً ثُمْ تَجْمَعُ،
ثُمْ تَذَقُّ، وَتُضَرِّبُ بِالْمَاءِ، وَتَنْقُعُ فِيهَا
الجُلَدُ، فَلا تَنْقُعُ عَلَيْهَا شَغْرَةٌ وَلَا وَبَرَّةٍ
إِلَّا أنَّهَا مِنْهَا، وَذَلِكَ إِنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَحْلِلَ
الجُلَدُ فِي الدَّبَاغِ، بَقِيرَةٍ كَانَتْ أَوْ
خَطْمٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهِيَ تَذَقُّ وَتُحْمَلُ
فِي الْبَلَادِ لِهذَا الْشَّانَ، تَكُونُ (بَالْجِبَازِ
وَهَيْاَتَةِ). وَقَالَ أَبِنُ السَّكَّيْتِ: يُعَطُّنَ
بِهَا أَهْلَ الطَّيْفِ. وَقَالَ أَبُو حَيَيْثَةٍ:
وَهِيَ شَجَرَةٌ لِّالْمَطْلُوْبَةِ، يَتَحَلِّلُ
جَانِبَهَا عَلَى عَيْنِهَا مِنْ بَخَارَاهَا أَوْ مَايِهَا
(غَايَةً لِلدَّبَاغِ). وَقَالَ اللَّيْثٌ: وَهَى
(1) قُولُهُ: "يَتَحَلِّلُ" هَكَذَا، فِي مَطْلُوْبَةِ
الْبَلَادِ، وَلَعْلَمَ وَعُوْتُوْسُهُ، وَفِي مَفَارِضَةٍ أَبِنْ
الْبَطَائِرِ: ذُوَّةُ الْأَبِيَّ، لَمْ يَتَحَلِّلَ الْبَلَادِ
لِكَيْ يَضِرَّ بِهَا أَضْبَاقَ مِنْهَا.

(1) 9ُّبْيِّ الْلَّيْثٍ ١٦٢ ١٤٤.
(٢) مَرْدِيَةٌ، وَالْبَلَادِ.
أحب إلى قلبي من الدبك رنة،
وابب إذا ما جال للغلف، يصرف (1)
وهي لغة مثيرة ك، كما قال
الجوهرٍ. قال أبو الأسود الدُولٍ:
ولا أقول لقيند القمو قد غلبت،
ولا أقول لباب الدار معلوق.
لكن أقول ليسابي مغلف، وغلفت
قديرة وقبلتها دن وإبريغ (2)
وأما غلفت الباب فهي لغة قصيدة.
وربما قالوا: أغلقت الأبواب، يردا.
بها التكبير، نقله سيبويه، قال:
وهو عريحب جيد. وأنشده الجوهرٍ
للفرزدِء:
مازلت أفتح أبوابا وأغلقهَا
حتى أنبت أبا عمرو بن عمارة (3).
قال أبو حامد السجاشي: يزيد:
أبا عمرو بن الغلاة.
(و) غلف (في الأرض) يغلف غلفًا،
(1) عمرو ابن النان في الصلاح، والدكتان في الباب،
(2) وقتما في (عرض) ووافولا في (غين).
(3) نظر باب كالأبواب: هو مثيرة. ونصي على
تأمِّنها الفارزدئة.
بأيديهم مقرمه ومغاليق
يعود بأزراق العمال مثيحيها (1)

كذا في التهذيب، وهو مجاز.
(و) من المجاز: (غلق الرهن، كفرح) قلقًا: (استحتحره المرتحون، وذلك إذا لم يستنكرك في الوقت المشرع).
وفي الحديث: لا يغلق الرهن هذا نص الجوهرى. وقال سيبويه: وغلق الرهن في بد المرتحون غلقًا وغولوا، فهو صقت: استحتحره المرتحون، وذلك إذا لم يستنكرك في الوقت المشرع.
(و) المغالق من نعوت القداح التي يكون لها الفوز، وليست) المغالق (من أسماها)، وهي التي تغلق الخطر، فتوجيه للقادر الفائز، كما يغلق الرهن للمستحقة. ومنه قول عمر بن قيس:

ابن قيسه: 

(1) ديوانه 15 وفيه: بارزاق الحداد، والسان، والتكملة والعباب وفيه: بارزاق الرجال....
وقال ابن الأعرابي: غلَقَ الرَّهْن يُعَلَقُ غُلَفْاً إذا لم يُوْجِدَ لهُ تَحْلُص، وَقَبَّى فِي يَدِ الرَّهْن لَا يُقَسِّدُ رَاهِنُهُ عَلَى تَحْلُصِهِ. وَمَعَ النَّبِيِّ حَيَّةً أَنَّهُ لَا يُسْتَحْفَقُهُ الرَّهْنُ إِذَا لم يَسْتَفْعَهُ صَاحِبُهُ، وَكَانَ هَذَا مِنْ فَعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا لم يُرْفِعَ مَالِهِ فِي الْحُجَّةِ الْمَعْرِيْنِ مَلْكُ الرَّهْنِ الْرَّهْنُ، فَبَطَّلَهُ الْإِسْلاَمُ.

(و) مِنَ النَّجَازِ: غَلَقَتْ (الْحَلْقَةُ)
غَلَقَاً، فَهُمْ غَلَقَتْ: إِذَا (دوَدَتْ أَصْوَلُ) سَفِيقَهَا، فَانْقُطَعَ حَمْلُهَا). وَأَعْلَقَتْ عَن
الْإِنْفَصَارِ.

(و) مِنَ النَّجَازِ: غَلَقَ (ظُهْرُ البَيْعِ)
غَلَقَاً، فَهُوَ غَلَقَ: إِذَا (ذَهَبَ دَتْرًا لَا يُبَرِّرُ) وَهُوَ أَنَّ تَرُى ظَهْرَةَ أَجْمَعَ جَبْلَيْنِ أَثَار
دَتْرٍ قَدْ بَرَّرَتْ فَأُنْطُورَتْ إِلَى
صَفْحَتِهِ (1) ثَبْرَقَان.

وَقَالَ ابنُ شَمْبَلِي: الغَلَقُ: شَرٌّ دِيَّرُ البَيْعِ: لَا يُقَسِّدُ رَاهِنُهُ عَلَى تَحْلُصِهِ.
وَمَنْ لا يَبْزِلُ يُوْقِفُ عَلَى الْحُجَّةِ تَفْصِيلَةً ضَبَّاءُ مَسَاءً بَيْنَ الْحُجَّةِ يَعْلَقُ

161

أي: ترفع عنه حتى يكون مرتفهاً، وقد عادت عنه الأداة، وهو أن تجوب
عنه القنب والقلس.

(و) قال ابن شميث: يقال
(استغفلي) فلان (في بعثته) نص ابن
شميث «في بعثه» إذا (لم يجعل لي
خيراً في ردته). قال: (واستعفقت)
على بعثته: صار كذلك، وهو مجاز.

(و) من المجاز: استغفتي (عليه
الكلام) إذا (أرجه) (1) عليه فلا يتكلم
وفي الأصل: إذا ضيق عليه وأكثره.

(و) كلام غلتق، ككليف: أي:
(مشكل) وهو مجاز.

(و) غلتق (كشتاج: رجل من) تبني
(تيمي)، نقله الجوهري. وقال غيره:
هو أبو حي، وأعشى ابن الأعراب.

إذا تجلبت غلتقا لتنصرفها
لاحت من اللوم في أفعالها الكتب

(1) في هامش القاموس عن إحدى نسخه
(أرتجى) وما سواه.

222
أموره وتصفيتُ عليه في تصرفه، كأنه يغلق عليه الباب، ويحبس، ويضبط عليه حتى يطلق.

(و) الإغلاق: (قيد الفتح). يقال: ففتح بابه وأغلهه، وقد تقدَّم شاهده.

(والاسم الغلق) بالنفخ، نقلًا، الجوهرى، وتقدَّم شاهده.

(و) الإغلاق: (إدبار ظهر البديع) بالألمات المنقلة. ومنه حديث جابر رضي الله عنه: "شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أوقَّف نفسه، وأغلق ظهره". شبه الذنوب التي أغلقت ظهر الإنسان، بفقد جمل البديع.

وقيل: الإغلاق: عمل الجاهلية، كانوا إذا بلغت إبل أحدهم ماتنة أغلقوها بعيراً، فان ينزعوها سنة سنة، فقدره، ويعقوها سنة، ولولا ينفصل بظهره، ويسمي ذلك البديع المعنى، كما سبائي في "عنهم".

(والمعنى: المراتهم)، وأصلها في المبرع. ومنه الحديث: "وَرجل ارتبَف فَرَسَت لَعِلاَقَ عَلَيْهَا".

122
وَقَالَ الْقَانَوُنُ: إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ
وَالْمَقْتِلُ، فَبَعِثَهُما فِي دِينِهِمَا. يُقَالُ:
أَعْلَقَ فَلَانُ بِجَبَرِيْهِ، وَقَالَ الْمَرْزَقُ:
أَسْأَرَى حَلِيدَ أَعْلَقَتُ بِبَيْترِهَا(1).
والإِسْمَ مِنْهُ الْغَلَاقُ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادُ:
وَقَالَ الْمَرْزَقُ: أَعْلَقَتُ بِبَيْترِهَا(1)
وَبِنُوْهُ قَدْ أَعْلَقْنَاهُ بِالْغَلَاقِ(2)
وَالْغَلَاقُ: لَعْنَةُ في الْمَلِكِ لَسْهُمُ
الْقُدْحَ.
وَرْجَلَ غَلَاقٍ، كَيْفَ مَرَأَةُ الْخُلْقُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَيْفَ يُغْضِبُ. وَقَالَ:
الْفِضْلُ الْخُلْقِ، الصَّبْرُ الرَّضَا. وَقَالَ:
أَعْلَقَ فَلَانُ: إِذَا أُغْضِبْتُ فَغَلَاقُ: غَلَاقِ;
وَحَاطَهُ.
وَقَالَ الْلِثَّمُ: يُقَالُ: اخْتَدَى فَلَانُ,
فَغَلَاقُ فِي جَلَابِيْهِ، آيَ: نَشِبَ، وَهُوَ مُجَازٌ.
وَغَلَاقُ قَلْبُهُ فِي يِدِ فَلَانَةَ كَذَاً(3).

(1) شـرح الديوان ١٠٠، وَصَدِرُ:
(2) الأَنْبَا فَانِت لَانْتَامُ كَأَنْهَا
وَالْمِصْرِ.
(3) دُوَيْرُ: ١٩١ وَالْمِصْرِ.
وقال عليه الأمر: إذا لم ينفسح له.
وعلى الأسير والجاني، فهو غليظ.
إذا لم يفقد. قال أبو ذهيل:
مازلت في الغفسو للذئوب، وإطاء).
ساق ليعان بجروح غليظة(1)
وقال شهير: يقال لكل ميأب نشبة
في شيء فلتمه: قد غليق في الباطلي.
وأمشيش شير للفيزدقي:
وعرده عن بني سيناء الكسب منه
ولو كانوا أولي غليق، سيماماً(2)
أولى غليق، أي: قد غليقوا في الفقر والجوع.
وقال أبو عمرو: الغلق، بالفسح:
السقاء التيجل.
[غ م ق ]
(الغمق، محركة: ركب النذى، الأرض)، وقد (غمقت الأرض) من.
خذ: نصر وعلم، وكروم (مملكته، في).
مغيبة كفرحة، واقتصر الجوهرى.
(1)
(2)
البيان.
الديوان 132 والثمانين.
265
عن ابن شمقدر: ونصبه من كثرة الأنداد عليه، وقد حظى عثمانًا.

وقال أبو زياد: غني الزرع غمماً.

إذا أصابه ندى فلم يكد يجف. قال ابن عباس: (وإذا غم السهر ليذك من وضع فنون الالهان، فعمت.)

وينضج فهو مغموم. وقال الرمحي: يسير مغموم، وهو الذي مس بهلل أو يلب. ثم تركه في الشمس حتى يلبن.

قال ابن عباس: (والغموم، محركة.)

دائم يأخذ في الصلب، بعثرًا (و). قد غني البصير، كمنى فهو (بجر معمر). و

ومما يستدرك عليه:

غمم البحر، محركة: هو منه في الصفرية، نقله الأزهري. يقال أصابنا غموم البحر، فصرنا.

وبلد غميق، ككتب البصائر، رطب الهواء.

وقال الأصمعي: الغموم: الندى.

(1) في التكملة: نأخذ في الصلب مستمراً أ.
هـ كان ما بي من إراني أو لـ (1)
وللشرايب شيرة وغيـفة
(2)

الرـان: الشـمـشاه. والأولـي: الجـنجـن. قـال الأزـهرى: فـفـتـيـةـهـ، باـلـثـيـن بـصـحـح. وأما الـغيـفة
بـالمـنـفـلـة فـلـأـحـظـهـا لـغـيـرـهـا، وـلا
أـذى: أـهـي لـغـيـفة مـحـفوفة عـنـد الرضـب، أو
تـصـحـيح.

(و) قـال ابن عـبـد: الـغيـفة:
(الجـنجـن)، وروى ذـلك عـن أبي عـبيـدة
أيضاً (كـالـغـيـفة). وـبـه رـوى قـول
الراجع السابق.

قال أبو عـبيـدة: (ووضعـه به) أي:
بالـغيـفة (الضَّمْم والشُـرايْر) نقلـه عنه
الإيـاصـي.

(و) قـال ابن دـريـد: (غيـفة الطـلام
عبـيـته): فإـذـا أصبـحـت بـصـرـهـ، فغيـفتـه
عبـيـته: أي: (صـعـفـتـه) هـكـذا نـقـلـه
الصاـغـانـي عنه ونصـه في الجـحيـرة
(3).

(1) النـان وـالشـمـطـران، وـالشـمـطـران (ميـق).
(2) لنـفـذ إـبن دـريـد في الجـحيـرة (١٤٩/٣) مـبـاطـق
قـليـط، وـبلـدـه في النـان، كـما حـاـكـه المـصنـف.

(3) الأـيـل، ولـلـشـمـطـران، وـالشـمـطـران (ميـق).

(~197~)
جُنُبُ السُّهُبَ، وَلَقَوْلُ الغَرَابِ غَفَاقٌ
ولا الطَّيِّبانَ دِوَانُ الْفِرَايقِ
(و) قال المُفضَّلُ: (غَيِّقَ مَالِهِ
تُغَيِّقَ) : إذا (أَفْسَدَهُ).
قالَ: (و) غَيِّقَ الشَّيْءُ (بِصَرَّهُ).
أَذْى أَورَادُ يُغَيِّقُ النَّظَرُ
(و) قال ابن فارس: غَيِّقَ (في
رَأْيِهِ) : إذا (الخُطْطِ) فيهُ (فَلَمْ يَبْثَ
على شَيْءٍ) فهو يَمْحُوجَ. قال رُؤْبَةَ
غَيِّقَنَّ بالِمَكْحَوْلةِ السَّوِاجِيِّ
شَيْطَانٌ كَلِّ مُنْفِقٍ سَدَّاجٌ
قال الأَصْمَعِيُّ: غَيِّقَنَّ: أي مُوَجَّنَ,
والمعنِي صَلَّانٌ.
أَمْضِيَنَّ اللَّهُ مِن نَّيَبَاقَ
ولَنَا هٰوَاهُ اللَّهُ في الرَّفْقٍ
إِن هٰدِئُ أَقْدِيمُ مِن الْوَزْقٍ
من نُوَّاتٍ فَخَمْسٍ مُنْتَاقٍ
بَغْضَبٍ أَنَّ قَالَ الْعَرَابُ عَفَاقٍ
(الْقَانِ) (غَيِّقَ).
(2) الأَدِيرَانِ ٣٠ وَالْقَانِ (غَيِّقَ) وَالْمَكْحَلَةَ، والقَبَابَ.
(3) الدِّيْرَانِ ٣١ وَالْقَانِ (غَيِّقَ).
(1) اللَّهُ (وَغَيِّقَ).
(2) اللَّهُ (غَيِّقَ) وَالْمَصَاحِ (غَيِّقَ) وَالْعَبَابَ وَالْتَكْلَمَةَ
بَنَيَّةً: وَالْمَشْطَرَانِ مِن رَجَلِينَ الْقَلَفٍ، فَأَلْوَلُ
الْمَرْوَاةِ فِيهِ: مَاوَادَهُ بِالْمِصْبَحُ مِنَ الْقَلَفٍ، وَفِيهِ:
رُفِّيْبَ مِنْ يُبْرِبَ في الْقَلَفٍ،
مَاوَادَهُ
وَالثَّانِيَ قَبَلِهِ فِي الْرِّجَزِ غَيْرُ هَذَا الْرِْجَزِ:
= ٣٨٨
(و) قال ابن دُرِّيد: (تَغَيَّرَتْ عينه):
إذا استمرت و(أطلعت).
(وعَيْقَةُ) تُرَبَّع تَنْبِيس (هَكَذا)
في سائر النسخ، وفيه تصحيح وتحريف.

أما التَّصحيح ففى غيَّةَهُ، فإن الصواب فيها غيَّة، بالفاء(1)، وقد ذُكِرَها المصنَّف في القَاء على الصواب.

وأَمَّا التَّحريف ففى تَنِيس، فإن الصواب فيه بُلْبِيس، وقد نَسَى له ذلك أيضاً في القاء على الصواب. (منها: الحِسَينِ و) آخوه (عْمَر) صوابه عمرو، وكنيته أبو الطبيب (ابن إدريس) بن عَبْدُ الكَرِيم، روى الحسين عن سلامة ابن شبيب، وأُخَوَّه عَمْرُو بَعْض العشرين والنَّائِمَة بِبَنِس. (وعَبْدُ الكَرِيم ابن الحسين) بن إدريس المذكور رأوَى الحديث (الْغَيْقَةِينَ) صوابه (المَحْدُونَ).

(1) قال الحافظ في التبيير/995، والذى على ألسنة المصريين الآن غيَّةَهُ، بثاء مثله.

319
وقال الليث: الفاق: داء ياخسة
الإنسان في عظيم عظيم الموصول بدماغه،
واسم ذلك العظيم: الفائق، أنشد:
أو مشتبكة، فأثناه من الفاق،
وبيقال: فلان يشتكى عظيم فائقه،
يعني العظيم الذي في موحصر الرأين،
يغمر من داخل الحلق إذا سقط.
وتفا في الشيء: نفرج. قال: روأيه:
أوقف جنوى قلبنا فنا قلنا
وإكاتب مفارى في: منفرج.
وقال ابن الأعرابي: الفائق: هو
الزعاق، وسباني ذلك للمصنف في
فوق ق.
[ف ت ق]
(فقهه) يعتقه ويفتغه، من حسع
تصر وضرب فتعا: (سعه)، وهو
خلاف رتفع رتفعا. وهو الفصل بين
المتصنين. قال الله تعالى: "كانتا رتفعاً\nأبي الأعراب: عظمة: الصوت من كل شيء،
والميين أعلى.
وكن ذلك الأمر: بصرى: فتحه
فجاه به وذهب، ولم يدعه فيشبته.
وكن بصره: عطقه.
وكن الطائر: ركوف على رأسه.
فلم يبرح.
(فصل الفاء) مع القاف
[ف أ ق]
(الفوق، كقراب) أمهلة الجوهرى
والصاغناني. وفي اللسان: حس بالله.
(لئن في الفوق بالواو): اسم (الرحب)
التي تخرج من المعدة، وقد فنق.
كمن عوائق، أو الفوق بالله: الأرجاء.
قال الأزري: الفوق: الأرجاء، مسموم
مهموز لغير. وفوائق بين الحبلين،
وهو السكون، غير مهموز.
[ ]
ومما يستدرك عليه:
الفائق: عظمة: الفتق. وقد فتق
فقا: فهو فتق متق: اشتكى فائقه.
(1) في مطروح النجاح: "فنق" والصحيح من اللسان.
فَقَطْتُهُمَا: (1) قال الفَرَّاء: فَقَطْتُ
السَّمَاءَ بالمَطرَّ، والأَرْضَ بالنبات. وقال
الرَّجَاحُ: كانَت السَّمَاءَ مع الأَرْض
جَيْبًا، فَقَطْتُهَا اللهُ بالهواء الذي جَعَلَهُ
بيثهما قال: (2)
وَلَا أَرَى فَنْقُهُمَا بِالدُّينِ يَزْنُينَ (3)
وَفِي الدِّيبَانِ: يَسَالُ الرَّجُلُ فِي
البَجِيَّةَ أو الفَنْقَةَ، أي: الحَرْبُ يَنْتَكُن
بِمَّاء القُوُومِ، ويَقْعُ فيجَرَّاحُهُ
والدُّمَاء. وأصلهُ الشَّقُّ والفَنْقَة.
وَقَدْ يُرَدَّ فِي الفَنْقَةِ: نَقْصُ المَهْدِ،
وَكُلُّ ذِلِكَ مُجَارِزٌ.
(4) من المجاز: الفَنْقَةُ (الصَّحيحة)
قَالُ ذَوِ الرَّمةِ:
وَقَدْ لَاحُ للسَّارَى الَّذِى كَمَلَ السَّرِّى
عَلَى أَخْرَيْنِ اللَّيْلِ فَنْقَتُ مَشْهُرٍ (5)
(وَمَحَرًّكَ). ويُقال: أنُظِرَ إلى فَنْقَة
الشَّمْرِ، أي: طُلُوعهُ وانْتِشَارهُ وانفِلاجهِ
كَمَا في الأَسْبَاسِ. وَهَهُ فَسَّرُ قُوَّلُ ذَي
الرَّمة.
وَوَرَائِهَا بِالطَّبِيبِ صَفِرَاء عَنْهَا
لِجَعْنُ النَّدَايَةِ فِي يَدَ الدُّرِّ مَفَتَنٌ (6)
(والفَنْقَةُ أَيْضاً: شَيْع عَصَى الجَمَاعَةِ،
وَوَقْعُ الحَرْبِ بَيْنَهُمَا) وَتَصَبَّعُ الكِلَّيَةَ.

(1) سورة الأَبْنِاءَ، الآية 30
(2) السَّانِ.
(3) الديوان 110 والصَّابِرُ. وَفِي مَطْبَعَ النَّسَاجِ كَالْمِبْنِ.
وَهَرْبَة، ولا البَيْتِ من الديوان.
(4) الديوان 219 والصَّابِرُ.
وقال إبراهيم الحربي: الفنطس:
من المجاز: الفنطس: (الموضع
يسعى
للمبطر، وقد مطر ما حوله).
(و) منه قولهم: (الفنطس) الرجل:
إذا (صاحب)ه. والجمع فنطس. وبه
فستر قول أبي محمد الحخلائي: (يصف
الزمل): (1)
إن لها في العام ذى الفنطس. (2)
(و) الفنطس: (علة في الصفا)،
وينمو في مراك البطن (بالمايحت الشفاء).
ويقع فيه شق ينفذه جسم غريب كان
محصورا فيه قبل الشق، فلا يرده له،
إلا ما يحدث للصبيان نادراً.
وقال الازهرى: هو الفنطس، بالتحرير.
وقال الهروى: هكذا أقرائه الازهرى
بالتحرير، وهو أن ينقطع الشحم
المشتغل على الأنيببي.
وقال غيره: هو أن تنطق الجلدية
التي بين الحصبة وأسفتي البطن، فتقع
الأمهاء في الحصبة.
(1) زيادة من العيب.
(2) الصنا والصيا ورد: فيه.
(3) وزائل النية والتصنيف.
(4) حر: راب ناصح: شفيق
الصاغي: أو هو مخلوق بمكنسة.
وقيل: يهودا بين المدينة وتبالة.
سلكون قطب بن عامر رضي الله عنه لما ورجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبالة، ليعير على خضع سنة تسع.

(و) من المجاز: الفتيل (كأي) من الجمال: مايتلفق ( نسبة)، نقله الجوهرى عن الأصمى. ونافذة فيتقل: سمينة.

(ورجل قبيلة الأسلم) أي: قصيحة الحيدية نقله الجوهرى. وقال عبره: هو الطذاقي الفصيح.

(و) قال الليث: قبط قبيلي الشفرين إذا جبت (لله شعبان) فكان إحداهما فيقت من الأخرى، وأنشد:

ف tầng العزاوي حَرَّا سنيباً.

(و) قال الأصبغ: الصريح الفتيل.

(أ) في هامش القاموس، يتفق، رواية.
(ب) إحدى نسخه، وهو مواقف لما في اللسان.
(ج) هو كتاب يزنجر في ديوانه 109 وسيرة:
(ه) معداً على عججها مرهماً، واللسان، والكلمة والعباء.
قال: (والفتاق، كُتب: النجار) وهوقيقي من الفتاق، ومنه قول الأعيان:
ولا بُدَّ من جار يجيء سبيلها كما سلك السكين في الباب فينق.
والسكين: اليسار، كما في الصحاح.
قال أبو زيد: الفتاق في البيت.
(الحصاّد).
قال: (والمالك) يقال له: فتاق أَيْضاً، وأنشد:
رآيت المُسَكَّبَة لأيّادِينَ دا غنَى
لمال ولا ينحُو من الموتُ فينقٌ.
(و) قال غيره: الفتاق في قَوْل الأغشِي (البُواب).
(و) وُذَوُّ فتاق كُبَّاب: ع. قال: الحارث بن جلالة التشكَّري:
فائق (المشرق)، نقله الجوهري، وهو مجاز.
(1) الديوان والقين (فقه السكك) والصحاح والكلمة والعباب وأقرصت الم קטان 471/4
على جملة في الباب فينق في الديوان والكلمة ومجيد،
(2) الديوان والكلمة والعباب.
(1) القين الأول في الكلمة والعباب وما في سلكه.
وانظر شرح السطير لابن الأثير 435.
وفق

وفقًا بضاء نعمة الجَسَد

(1) لغبٌ ووجهها كالفِتْنَاقٌ

(2) قال ابن الأعرابي: الفِتْنَاقٌ

(3) ظرَّوناك الكيَمَة، وقيل: الفِتْنَاقٌ

(4) قُرْن الشَّمْسِ وَعَشَقَنَهُ، حين يطبق عليها

ثم ينذر منها شيء

(5) بِقِيلَ فِي تَفسِير البِنَتْ السابق:

الفِتْنَاقٌ (اتِّيَاقُ الفَيْضٍ عَن الشَّمْسِ)

وانكتافها عنها.

(6) الفِتْنَاقٌ (أخلاصًا من أدْوِيَة)

مَدْفَوْعَةُ (مَخْلوثَة) تَفْنَتْ، أي: تَخلَط

بَدْمِن الزَّنْبِقٍ، وَتَحْوَهُ، كَيْ نَفْحُ

رَبِهِ.

وقِيلَ: الفِتْنَاقٌ هو أن يُفْتَنَ القِسْبُ

بالَغَيِّ، قال الشاعر:

وَكَأَنَّ الأَرِيْزَ المَشْوَرَ مَعَ الحَمَد

(7) فِيَهَا يَشْعُبُ ذَلِكَ فِتْنَاقٌ

وقَالَ غَيْرُهُ:

إِلَّا العَمَانَ والكَيَلَةَ والبَابُ.

(8) في القرآن وطِبَاعَ التَّاجِ والبَابِ، أَلْفُثُو تَفْنَيَةٍ، وَلَمْ يَكُونَ في سِحْرِ الْبَلَدَ، (فَتْنَاقٌ) وَالنَّصُّ فيـه.

(9) إِلَّا العَمَانَ.
(و) قال ابن السكين: أفتح (قرن الشمس): إذا (أصاب) فتحاً في السحاب، فبُعدا منه، نقله الجوهرى، قال: ذو الرمة:
تُرك بكبياض لَبِّها وَوَجْها كْفَرَن الشَّمْس أفتح ثم رآها (1)
(و) من المجاز: أفتح الرجل: إذا (ألحت عليه الفتوح)، وهي: اسم (الألفاظ: كالذين، والحضار، والمرض) والجُوع.
(و) من المجاز: أفتح: إذا (خرج إلى فتح)، وهو ما انفرج وأُعس) ومثله أصغر وأفقي، ومنه الحديث في: «إن شاء الله على وسلم إلى بدء: ثم صب في دُرَّان، حتي أفتح» (2) الصمَّمَتْ)، أي خرج من مُفْتَحَي الوداد إلى المَسْحَع.
(و) قال أبو زيد: (انفتحت الناقة) انتقاها: (أخذها داء) يسمى الفتح، محركة: فيما بين ضرعها.

(1) الدوران 24، والقياس والقياس، والحمراء.
(2) في مطروح الغان من الصنادخ، والتحقيق من القياس.

276
وفي صفاته صلى الله عليه وسلم:

كان في خاصرتينه ينفعاً، أي: أنساع، وهو محفوم في الرجال، مذموم في النساء.

وتفتقت خواصه الغني من البقل:

إذا تسبعت من كهرة الرغبي.

وانتفتت الماشية: مثل تفتقت،

أي: انتفخت خواصه سبأناً، فتموت لنذى، وربما سلمت.

وقال ابن الأعرابي: أفتقت القمر:

إذا سرب بين مباحين سداً وسداً.

وقت الطيب يفتقد فتقة طيبه، وخالله يعود وغيهره، وكذلك الدهن.

قال الراعي:

لها فارة دفتراً كل عشية كم فتق الكافور بالمسك فاتقة.

ذكر إيلما رعت العشب ورد هرته، وأنها تنبيت جلوذها، ففتحت رائحة المسكي.

وتفقت المسكي بغيره: إخراج رائحته.

(1) الفتح، وال الصحاب والباب.

(2) في مطبوع النجاح، بدايه، والثواب من السكان.

(3) الفتح، والمسائل (62) (11) (12).

177
<table>
<thead>
<tr>
<th>الفردق</th>
<th>الفردق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(القَلْبُ) أبي فراس</td>
<td>وهم ما يُسْتَنَدُّ علَيْهِ</td>
</tr>
<tr>
<td>هَمَّامٌ بن غَلِبٍ بن ضَعْفِيْعَةٍ</td>
<td>الْقَحْفَةُ: راَحَةُ الْكُلْبِ، بْلَغُهُ أَهْلُ الْبَيْنِ، عِنِّ ابن سَيْدَةٍ</td>
</tr>
<tr>
<td>نَاجِيَةُ بن عَقَالٍ بن محمد بن سَفِيْنَا</td>
<td>وأَفْقَحُ الشَّيْءُ: مَلَأُهُ، وَقَبَلُ:</td>
</tr>
<tr>
<td>ابْنُ مُجَاشِعٍ بن دَارِمٍ بن مَالِكٍ بن حَنظَلةٍ</td>
<td>حَائْوَهُ بُذْلًا مِن هَيَاءٍ أَفْقِهَ.</td>
</tr>
<tr>
<td>ابْنُ مَالِكٍ بن زَيَّدٍ مَنَاءٍ بن تَعْجَمٍ الشَّاعِرُ</td>
<td>وَنَقِلُ (1) الأَزْهَرِيَ عِنْ الْقَرَاءِ قَالَ:</td>
</tr>
<tr>
<td>المَشْهُورَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ المُصْنَفُ أَيٍّضًا</td>
<td>الْعَرْبُ نَقُولُ: فَلَان يَتَشَكَّعُ فِي كَلَّامِهِ،</td>
</tr>
<tr>
<td>فِ (فَرْصَةَ).</td>
<td>وَيَتَفَحَّقُ: إِذَا تَوَسَّعَ فِيهِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>(أَوِ الْفَرْدَقَةُ: الْقَطْعَةُ مِن الْعَجْلِ)</td>
<td>وَطَرِيقُ مَنْفَحِيًّا: وَاسِعٌ، وَأَنْجَدُ:</td>
</tr>
<tr>
<td>الَّذِي يَسْوَى مِنْهُ الرَّجُلُ، وَبِهِ سُنْهُ الْرَّجُلُ.</td>
<td>الْعَيْسُ فَوْقَ لَاجِبٍ مَعْبُودٍ.</td>
</tr>
<tr>
<td>وقال الْقَرَائِ: يُقَالُ: لِلْجُرْدِقِ الْعَظِيمِ</td>
<td>(2) عَلَى الْحَصَّةِ مَنْفَحِيٌّ عَجَّرَدٌ.</td>
</tr>
<tr>
<td>الْحُرُوفُ: فَرْدَقُ، (فَارِسِيَّ) بَرَازِهُ،</td>
<td>فَرْدَقُ (3)</td>
</tr>
<tr>
<td>أَو عَرْبِيُّ مَنْحُوتٌ مِنْ) كَلِمَتِينِ مِنْ</td>
<td>(الْفَرْدَقُ، كِسْفَرْجُلِيُّ: الرَّجُلُ)</td>
</tr>
<tr>
<td>(قَرْرَّ) وَمِنْ (ذَقُّ) لَأْتُهُ مَيْقَمٌ) عُجِينُ</td>
<td>الَّذِي (يَصُفْحُ في النَّثْوِ، الْوَاحِدَةُ بِهِ)</td>
</tr>
<tr>
<td>ثَمَّ (أَقْرَزُ) تْ (مِنْهُ قَطْعَةً) فَهِيَ مِنْ</td>
<td>نَقِلَهُ الْلَّيْثُ. وقال الْقَرَائِ: أَسْمُ كَلِّي</td>
</tr>
<tr>
<td>الإِفْرَازِ وَالْدَقْيَةِ. هُذَا قُولُ ابْنِ فَارِسٍ.</td>
<td>قَطْعَةً مِنْهُ فَرْدَقَةٌ.</td>
</tr>
<tr>
<td>جَ (فَرْقِيُّ) لَأْنَ الْاَسْمُ إِذَا كَانَ</td>
<td>قَالَ: (وَ) قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ (فُنَاتُ الْحَجَّازِ).</td>
</tr>
<tr>
<td>علَى خَمْسَةِ أَحْرُفٍ كَلّها أَصْوَلُ حَدَّفُ</td>
<td>(1) في مَطْعُ النَّجَّانِ وَقَالَهُ.</td>
</tr>
<tr>
<td>آخَرَ حَرْفٍ مِنْهُ فِي الْجَمْعِ، وَكَنْدَلْكَ</td>
<td>(2) ذَكَرَ الْقَانُونُ هَذِهِ الْمَادَةَ بِعَدَ مَادَةٍ.</td>
</tr>
<tr>
<td>فِي الْتَصْمِيمِ، وَإِنَّمَا خَفِيفَتُ الدَّالُ مِنْ</td>
<td>(3) فَرْقٌ.</td>
</tr>
<tr>
<td>هذَا الْإِسْمُ لَأَنْهَا مِنْ مَخْرُجِ الْنَّاءِ،</td>
<td>278</td>
</tr>
<tr>
<td>فرق رسق</td>
<td>فرق رضق</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>بالحذف أولى، (والقياس قرازد)، وكذلك التصغير فرزيق (1)، وفرزيد، وإن شئت عوضت في الجمع وفي التصغير.</td>
<td>بالحذف أولى، (والقياس قرازد)، وكذلك التصغير فرزيق (1)، وفرزيد، وإن شئت عوضت في الجمع وفي التصغير.</td>
</tr>
<tr>
<td>في (الفرصاك) بالكاف بمثنى المثوم. قال شيخنا: وكان آباؤنا الكاف قافلاً، ولهما اعتماد على ضبطه في الكاف، ولذا أهلته عن الضبط.</td>
<td>في (الفرصاك) بالكاف بمثنى المثوم. قال شيخنا: وكان آباؤنا الكاف قافلاً، ولهما اعتماد على ضبطه في الكاف، ولذا أهلته عن الضبط.</td>
</tr>
<tr>
<td>فلت: وسبياني للجَّومَرَي في الكاف، وإنما صاحب اللسان فإنه ذكره بالقاف. استطادا في الكاف، فتبنيه لذلك.</td>
<td>فلت: وسبياني للجَّومَرَي في الكاف، وإنما صاحب اللسان فإنه ذكره بالقاف. استطادا في الكاف، فتبنيه لذلك.</td>
</tr>
<tr>
<td>(فرق بَيْنَهما) أي: الشبيتين، كما في الصاحح، رجلي كناها أو كلاً، وقيل: بل مطارح الأول للفرق، ومطارح الثاني الأثيراق، كما سيباني يفرق (فرقًا وأعرقًا، بالضم: فصل).</td>
<td>(فرق بَيْنَهما) أي: الشبيتين، كما في الصاحح، رجلي كناها أو كلاً، وقيل: بل مطارح الأول للفرق، ومطارح الثاني الأثيراق، كما سيباني يفرق (فرقًا وأعرقًا، بالضم: فصل).</td>
</tr>
<tr>
<td>وقال الأصبهاني: الفرق يقسم على الفَلْق، لكن الفَلْق يقال بتعيسار الانثيقات، والفرق يقال بتعيسار الانفصال، ثم الفرق بين الشييين سواء كان بما يُذَرُّ كَبَصُر، أو بما</td>
<td>وقال الأصبهاني: الفرق يقسم على الفَلْق، لكن الفَلْق يقال بتعيسار الانثيقات، والفرق يقال بتعيسار الانفصال، ثم الفرق بين الشييين سواء كان بما يُذَرُّ كَبَصُر، أو بما</td>
</tr>
</tbody>
</table>
وربما في الأحكام، هدا على قراءة من خافي. ومن شهد قال: معنا أن تنزلوا
مفرقاً في أيام، وروي عن ابن عباس بالوجهين.
(و) قوله تعالى (وإذ فرقنا بكُم
الْبَحْرِ) (1) أي: (فَقِلْنا). وقد تقدم الفرق بين الفلك والفرق.
وقوله تعالى (فَفَارَأَ فِي رَأْسِ) (2)
(و) الفرق: الطريقة في شعر الرأس.
ومنه الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كنت إذا أردت أن أفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم صممت الفرق على يافوخه، وأرسلت ناصيته بين عينيه. وقد فرق الشعر بالمصط
بقفرقه - من دلائل نصر وضم - فرقاً: سرحه. وبلغ قال الفرق من الرأس:

تدرك البصرة، وليك منهما أمينة
يأتي ذكرها.
قال: والفرقان أبلغ من الفرق.
لأنه يستعمل في الفرق بين الحکم والباطل،
والحکم والشبهة، كما سبائه ببنانها.
واظهر المصنى كالجوهر
والصاغاني الأقیصار فيه على أنه من حشد نصر.
ونقل صاحب الوصباح
فقرا كصرب، قال: أين قریر؟
فقال: ببنان وإلى القوام الفاصفين
قلت: وهذه قد ذكرها اللحیان نقصانا
عن عبید بن عمیر البیتی أنه قرأ
"فرقان ببنان" بكسر الراء.
(و) قوله تعالى (و فيها يفرق كل
أمر حکم) (3). قال قطادة (أي: يفقي) وقال: أي يفصل، وتقلبه
اللثيم.
(و) قوله تعالى: فَقَرَنَا
(4) أي: (فصلناه وأحكمناه)

(1) سورة البقرة ، الآية 5.
(2) سورة المرسلات ، الآية 4.
(3) سورة الإسراء ، الآية 106.
(4) سورة البقرة ، الآية 125.
لا يعرف صاحب الوثيقة المكان أو السياق الكامل للنص الذي يحتوي على عناصر متعلقة بالفلك والمجرات والنجوم، والآية القرآنية "الثامن من دعاة"، وفقًا لرواية أبو زيد.
فرق بين الإيمان والكفر قاله ابن دري. وقال الليث أنه ضرب بالحق على لسانه في حديث طويل ذكره: فيه أن الله تعالى سماه الفاروق، وقيل: جبريل عليه السلام، وهذا يوجد، وإله كلام الكشاف، أو النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيحه، أو أهل الكتاب. قال سفيان: وقد قيل لا منافية. وقال الفردوسي: يصفح عمر بن عبد العزيز.

أشبهت من عمر الفاروق سيرته فاق البرية وانتمت به الأمور.

وقال عتبة بن شمس يمتحنه أيضاً إن أولى بالحق في كل حسن ثم أخرى بأن يكون حقائناً من أبوه عبد العزيز بن مُـزْرَا ن، ومن كان جده الفاروق.

(1) الفردوسي: (2) والزبيدي، فالفاروق: أحمد الزبيدي وأجل المركيات لأنه يفقر بين المرض.

(1) السمان، و(2) السمان.

1) الفردوسي.

(1) السمان و(2) السمان و(3) السمان و(4) السمان.
فَهُمُ بِالنَّجَاحِ، فَقَالَ مَالِكُ: لَا تَنفَعُ،
فَإِنَّى أَحْسِنَ عَلَيْكَ بَعْضُ مَقَايِبِ الْعُرْبٍ،
فَهَمَّهَا وَسُلَّمَ ذِي الْقُرْءَاءِ، فَلَمْ يُلْبَسْ بِيَهِراً
حَتَّى جَاءَ وَقَدْ أَنْصَدَأَ أَهْلُهُ. (وُجَّهَدُ)
أَيْ: الْأَخْبَرَةُ، وَهَذِهِ عَنْ أَبِينَ عَبَّادٍ،
وَنَقْلَهُ صَاحِبُ الْعَلَامَةِ أَيْضًا.
(أَوْ رَجُلٌ فَرْقٍ)، كُتِبَ، وَبَدَّلَ،
وَصَبَّرَ، وَمُلْتُ عَلَى، وَقَرْوَ،
وَقَارَقَةٌ): فَرَقُ (شَيْدِيْدُ الْفَرْقَةِ)، الْحَالَةِ
فِي كُلِّ ذِلِكَ لَيْسَ لِنَتَائِبِهِ الْمُوْصَوْفُ
بِهَا هُمْ فِيهِ، إِنَّهَا إِسْتَخْرَاجٌ بِمَا أَرَىُ
مِنْ تَنَائِبِ الْغَيْاَةِ وَالْمَبَالِغَةِ.
(أَوْ رَجُلٌ فَرْقٍ)، كُتِبَ، كَنَّدَسَ: إِذَا
كَانَ الْفَرْقُ (مِنْهُ جَيْلَةً) وَظَبَّعَ.
(وَ رَجُلٌ فَرْقٍ)، كُتِبَ، كَنَّدَسَ: إِذَا قَرَعَ
مِنْهُ الْجَيْلَةِ). وَقَالَ أَبِينَ بْرِيَّ: شَاهِدُ
رَجُلٌ فَرْقٍ لِلْكِتَابِ الْفَرْقُ قَوْلُ الْشَّاعِرِ:
بُقِّتْ عَلَالَمُ مِنْ قَرِينَةَ قَرِينَةٍ
وَنَبَارُكُدَ الدَّارِ الأَخْبَرِيَّةِ الْمُهْلَبَةِ (1)
قَالُ وَشَاهِدُ أَمْرَةٌ قَوْلُ حَمَّامٍ
(2)
ابن شُور: رأني مُجَلِّيها فصَّدتُّ مَعاقَةً
وفي الخيل رُوعاءٌ الفُؤاد فَرُوقٌ
(1)
(و) المَفَارِق (كَمْقَعَدٍ ومَجَلسٍ:
وُسطٌ الرأس، وهو الذي يَفرُقُ فيه الشَّعر). يُقال: الشُّبُبُ في مَفَارِقِه
وَقَرْفُه، وروأيتُ وَبيَسُ السَّبَك في
مَفَارِقِهِم.
(و) المَفَارِق (من الطريق: المُوضَع
الذي يَتَشَبَّهُ منه طَريقٌ أَخرٍ يَبْرُى
أيضاً بالوَجَهِينَ بِفَتْنَةٍ الرَّاءِ وِكَنْسُهَا
(ج: مَفَارِقٍ). وَكُلُّ مَفَارِقٍ مَفَارِقٌ
كأنَّهم جَعَلُوا كلًّ مَوضَعٍ منه مَفَارِقٍ
فِي مَعَاكِهِ علَى ذلِك. وَمَن ذلِك حَدِيثٌ
عَائِشَةُ رضي الله عنها: "كَانَ أَنْظَر
إلى وَبيَسِ الطَّبِيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولٍ الله
صلى الله عليه وسلم، وهو مُحِرمٌ." وقَال:
كَعْبُ بْنُ زَهيرٍ - رضي الله عنه -:

(1) دُرَاهُمٌ ٢٠ وروايَةٌ٢
(٢) فـُعِيْشَةُ بْنُ بَنَةٍ فُرَدَت عنون
إلى النَّبِيِّ وَرَعَاهُ العَجَّاسُ فَرًوقٌ
وَالبَنِيَّةُ كَرَاهِيَتِهِ بِالسَّنَة.

٢٨٤
鬪 grandchildren، مثل غرف طاقر.

ومن الذين كائن مشرق.

من أهل ذات العَرَض والتصائيم.

وقال ابن الأعراب: الفارق من الأليل: التي تشت تُقلق وَلَدْها من شديد مایمر بها من الوجع.

ج: فوارق، وفرق كرک، و (فرق، مثل: كتب، وتتب، بهذة) ونص الجوهري: وربما شهوا (المثابة المتفردة عن السحاب) بهذا الناقة، في قال: فارق. وأنشد الصاغاني لذي الروم: يصف غزالا.

أو مزنة فارق يجلو غواربها تبوع البسرة والظلماء علَّجَم.

والجَمع كالجمع. وقال غيجل: الفارق: هي السحابة المتفردة لا تخفي وربما كان قبلها رعد وبرق. وقال ابن سبیده: سحابه فارق: منقطعة من

1. ديوان 23 والشان والصحاب والجاه والمجلة، 399/2 وفي الديوان له فرق جون و...
2. ديوان 27 وروايته: حتى إذا ماجلا عن وجهه فرق.

285
(و) الفرق: (تُقَدَّمُهُ ما بِيْنَ الْمُنْسِمِينَ)

يُقَالُ: رَجُلٌ أَفْرَقُ: إِذَا كَانَ في الْمُنْسِمِينَ انفِراجٌ، نَقْلَهُ إِبْنُ خَالْوَيْهِ في كُتَابِ «الْفَضْلِ».

(و) الفرق: (تُقَدَّمُهُ مَا بِيْنَ الْمُنْسِمِينَ)

يُقَالُ: يَعْبُرُ أَفْرَقُ: يَعْبُدُ مَاهِيْلَ الْمُنْسِمِينَ، عِنْ يُقَلَّبُهُ.

(و) الفرق (في الخليل): (إِشْرَافُ)

إِذَا الْوُرُكَّينَ عَلَى الْأَخْرَى، وَقِيلَ: نُقْصُ إِذَا فُقُصِّيَّةٌ عَنِ الْأَخْرَى، وَقِيلَ: هُوَ نُقْصُ إِذَا الْوُرُكَّينَ، وَهَوْهُ (مكروهُ). يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: (قَرْسُ أَفْرَقٍ).

(و) الفرق (من الحيل): (فَضْعُ)

قُلًّ: إِذَا الْهَيْلُ أَفْرَقُ، نَفْعُ: إِذَا جَمعُ أَفْرَقُ أَيْضاً. وَقَدْ قَالَ الشاعِرِ:

(و) الفرق (من الفرق): (عُرِفُهُ مَفْرَقُ)

وَقَالَ الأَفْلَجُ (الْأَفْلَجُ). وَقَالَ الْبَلَحُ: شَيْهُ الأَفْلَجُ، إِلَّا أنَّ الأَفْلَجَ زَعُّمَهُ مَا بَلَحَّجَ، وأَفْلَجْ جَلَّعَةً.

(1) يُذْكَرُ مَعْطِقُ الْمَالِيْ (طَيْبَةِ دَارِ الْمَارِفِ) فِي الصَّلَّابِ.
(2) رَأَيْةٌ (بِبَلَائِهِ الْمَلَائِمِ التَّحْيِيَةِ).
(3) الْبَلَحُ.
<table>
<thead>
<tr>
<th>فرق فرق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(وَفَرْقُ قَلْبَهُ، كَجُهَنَاتِ الْكَيْدِ، عَلَى مَنْ عَيْنِهَا) نَجَّاهُ الصَّدَافِيَاتِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>قال: (وَفَرْقُ قَلْبَهُ، كَجُهَنَاتِ الْكَيْدِ، عَلَى مَنْ عَيْنِهَا) نَجَّاهُ الصَّدَافِيَاتِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَفَرْقُ قَلْبَهُ، الْبَيْنَةُ، عَلَى الْكَيْدِ، عَلَى الْبَيْنَةِ، فَهُدِّيْنِيَ الْكَيْدِ.)</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَفَرْقُ قَلْبَهُ، الْبَيْنَةُ، عَلَى الْكَيْدِ، عَلَى الْبَيْنَةِ، فَهُدِّيْنِيَ الْكَيْدِ.)</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَفَرْقُ قَلْبَهُ، الْبَيْنَةُ، عَلَى الْكَيْدِ، عَلَى الْبَيْنَةِ، فَهُدِّيْنِيَ الْكَيْدِ.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>


(1) في الديوان وسمع البلدان (أعماجدين) فان لم تكن.
(2) فان لم تكن.
(3) وسمع البلدان.

(1) ديوانه 425، (2) ديوانه 425، وسمع البلدان.
فَنَّامًا وَبَانَتْ قَدْرُهُمْ ذَاتِ هَزْرَةٍ
لَا شَحْمُ الْفِرْوُقَةِ وَالْكَلْبِ (1).
وَأَنْكَرَ شَيْرُ الْفِرْوُقَةِ بِهِذَا الْعَنْصِ.
وَلَمْ تَبَرَّغْهُ.
(وَيُوْمُ الْفِرْوُقَةِ: مِنْ أَيَامِهِمْ). (2)
(وَالْفِرْوُقَةَ، بِالْكَلْبِ: الْقَطِيسُ مِنَ
الْعَنْصِ الْعَظِيمِ) كَمَا قَالَ الصَّحَاحُ. وَمَنْ
حَلَبَتْ أَبِي ذُرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ وَقَدْ سَنُّلَ
عَنِّهَا، فَقَالَ: "فَرَقُّ لَنَا وَذَوَّدُهَا".
(وَقَالَ ذُو الْرَّمْثِ أَيْضًا: كَانَّهَا أَهْدَرُ بِالْفِرْوُقَ لَهَ
عَلَى جَوَابِي بِأَذْرَكَ تَغْرَيْدُ). (3)
(وَقَالَ شَمَرُ: بِلَنَّى أَنَّ الْفِرْوُقَةَ
بِهَاَيَ: الْحُرُمَةَ)، وَأَنْتَشَدَ:
مَازَالَ عَنْهُ خَفْفَةٌ وَمُوقَطَةٍ.
وَاللِّلَهُ مَحْيَى اتْسَهَكَتْ فَرْوُقُهَا. (4)
(وَقَالَ أَبُو غَيْبُ: عَنَّ النَّاسِ:
الْفِرْوُقَةِ: شَحْمُ الْكَلْبِينِ) وَأَنْتَشَدَ:
(1) اللفظان والتكلماء والباب، وزعر الرأى، والجمالية.
(2) 2/120، وزعر في المقامين، 626.
(3) لم يصححه، وفي القاهرة: 278، 125، 5 يوم.
(4) فرُوْق.
العَظِيمُ (1) يَرِيدُ الْفِرْقَ مِن الْمَاءِ.
(و) قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيَّةَ: الْفِرْقُ:
(الجَبَّلَةَ وَأَيْضًا (الْهَضْبَةَ وَأَيْضًا: (الْمَوْجَةَ).
(و) يُقُالُ: فِرْقُ الْرِّجَلُ (كَفْرُ حَمَّرِ).
إِذَا (دَخَلَ فِيهَا وَغَاصَّ).
(و) فِرْقٌ (شَرْبٌ بِالْفِرْقَ) مُحَرَّكَةً
وَهُوَ الْمُكْيَلُ. وَسِياَقُ الصَّاغِلِ يُقْضِهُ
أَنَّهُ كَنِصرَ.
(و) كَنِصرُ (ذَرِّقٌ).
(و) كَنِصرُ (أَذْرَقَهُ).
(و) كَنِصرُ (أَذْرَقَهُ).
وَذَاتُ فِرْقٍ، أَوْ ذَاتُ فِرْقٍ، وَيُفْتَحَانُ: هَضْبَةُ بِيَلَادُ تَمْر، بِشَنَّ الْبَصْرَةَ وَالْكُوفَةَ، وَمِنْهُ قُوَّةُ عَيْبِيَّ بِنَّ
الأَبْرِصِ.
فِرْقُ مُثُلِّبَاتٍ
فَذَاتُ فِرْقُ مُثُلِّبَاتٍ (3)
(و) فِرْقُ (فَالْقَلِيبُ)
(و) الفِرْقُ (بَالْكَرْسِ: السَّقَاةِ
الْمُتَمِلِّيَّةِ) الّذِي (لَا يَسْتَطِيعُ) أَنَّ

ولَكِنْهُمَا أَجْتَدَىَ وَأَمْضَيَ جَعْلًا
بِفِرْقٍ يُخْشِي بِهِ جَهَّا نَعْمَهُ (1)
(و) الفِرْقُ: (الْقِسْمُ مِن كُلِّ شَيْءٍ).
إِذَا انفَرَقَ، وَالْجَمِيعُ أَفْرَقُ. قَالَ ابْنُ
جِنِئٍ: وَقَرَاءَةُ مِن قَرَأَاءٍ فِرْقُ نَا يَكُمُ
الْبَحْرَ (1) بِتَقْسِيمِ السَّرَّاءِ شَادَّةً مِنْ
ذَلِكَ، أَيَّ: جَعَلْنَا فِرْقًا وَأَقْسَمَا.
(و) الفِرْقُ: (الْقَالِبَةُ مِن الصُّبَّابَانِ).
قَالَ أَعْرَابِيُّ لِصُبَّابِيِّ رَآهُمُ: هُؤُلاءُ فِرْقُ
سُوءٍ.
(و) الفِرْقُ: (فَقْطَةُ مِن النُّشُوَى
يُعْلَفُ بِهَا الْبُعْيِرُ).
(و) يُقُالُ: (فَرْقُ) الْرِّجَلُ: إِذَا
(مُلْكُهُ). هَكِذَا فِي النَّسْحِ. وَالَّذِي فِ
الْعُقَابِ. وَفِرْقُ: إِذَا مَّلَكَ الفِرْقُ مِن
الْقُنْصِ، وَهُوَ الصَّوْبُ.
(و) الفِرْقُ: (الْفِلْقُ مِن النَّيَى:
الْمُتَفَلَقٍ). وَنُصُ الصَّحَاحُ: الفِلْقُ
مِن كُلِّ شَيْءٍ، إِذَا انفَرَقَ، وَمِنْهُ قُوَّلُهُ
بَعْلِيَّ: فَكَانَ كُلُّ فَرْقٍ كَالْطَّوْدِ
(1) مَسْحَانُ وَالْصَّحَاحِ.
(2) سَوْرَةُ الْبَرْيَةِ الآيَةُ 10 وَأَنْظِرُ الْمُتَنِّبِ 1/ 849.
(3) سَوْرَةُ الْعَرَاءِ الآيَةُ 163 وَأَرْضُ الْبَيْتِ 1/ 49.
فرق

قال شيخنا: كلامُ المصدر يُساند
على أنه يُجمع. وفي نهار أبي حنيان
أثناء الulgة - أنه اسم جمع لا واحد.
له، يُطلق على القليل والكبير. وفي
حاشى عبد الحكم: أن الفريق يحيى
بمعنى الطائفة، وبمعنى الرجل الواحد
انتهى. وفي اللسان: الفريق، والفرق،
والفرق: الطائفة من النوى المنفرقة.

وقال ابن برّي: الفريق من الناس
وغيرهم: فرقته منه. والفرق: المفرق.
قال جرير:
أنجمع قولاً بالعراق فريقته
ومنه بأطلال الأراك فريق.

وقال الأصبهاي: الفريق: الجماعة
المنفردة عن آخرين. قال الله عزّ
وجل: آية من آيات الفرقية يُقُولون
أَتَمْهَلُونَ بِالكتاب؟ (1) ففرقية كلههم
وفرقة تقاتلون؟ (2) ففرقية في الجنة.

(1) سورة آل عمران، الآية 67.
(2) سورة البقرة، الآية 87.

(1) التكلفة، والباب.
(2) كذا في التكلفة وفي تطوع النجاح والباب: "من فوقان بن عماد".

290
وفيما قال الله المعصوم في السير (1) إذا كان فريق من عبيد يقولون (2) فقايا الفريقين أحق بالأمن (3) وتخرون فريقاً منكم من ديارهم (4) فإن فريقاً منهم ليكنون الحق (5)

(والفقران بالضم: القرآن) ففرق بين الحق والباطل والحلال والحرام كالقرآن بالضم كالخسر والحسن قال الراجي (6)

ومشركين كافرون بالقرآن (7)

وكلما فريقاً به بين الحق والباطل فهو فريقان، ولهذا قال الله تعالى: 

ولقد آتينا موسى وحارون القرآن (8)

(و القرآن: النصر) عن ابن دريت، وله فسر يوم القرآن.

(و القرآن: البرهان) والحجة.

(و القرآن: الصبح أو السحر)

---

(1) سورة الأشهر، الآية 76.
(2) سورة المؤمنون، الآية 109.
(3) سورة الأسماء، الآية 11.
(4) سورة البقرة، الآية 285.
(5) سورة البقرة، الآية 126.
(6) سورة البقرة، الآية 126.
(7) سورة الأنبياء، الآية 48.
(8) سورة الأنبياء، الآية 48.
فرقة (أو حلبة تطغى مع الحجروح). كالمخلب والبر وغيرها، وهو طعام يعمل (أنها).

وقال ابن خالويه: الفرقة: نساء. يعمل للعليل المدنين.

(فرقة) قيل: (أطعمها ذلك، كافرة) إنا إنا إلى.

(فرقة) قال: (قطعة من العنبر) شاة أو شاة، أو ثلاث شايلاً (تفترق عنها). وفي كتب ليس: عن سائرها بشيء يسد بينها وبين الغنم بجبل أو زملي أو غير ذلك (فنذلبهم).

وفي كتاب ليس: فالأصل (تحت الليل) عن جماعتها، فكل المتفجرة في الرقة، ولا تسمى فرقة حتى تقبل، وأنشد الجوهري: كظيرة كثيرة.

بذيرى كجاهل ذبح الخليلين. أصاب فرقة ليل قنانية.

وفي الحليل: ماذئان عاديين أصابا فرقة عنهم أضاحها ربي بها باستد.

(١) ديوان ٤٤٥ والمنسان والصحاح والكتلة والعباب. ومعه بيت قنانية.

(ٌ) سورة البقرة، الآية: ٥٣.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٤١.


(٤)شرح أشعار المثلين ١٠٨٤ والمنسان، والصحاح، والعباب والظهراء: ٤٠٠/٤.}

٢٩٢
فيها من حب المُرْهَب (1) السرَّفَ لهَدِينِهِ.
(و) القِرَاقِ (كتابًا وكتابًا)
(الفرقة)، وأكثرهم مشكوُنًا بالأبدان.
(وقريه) قال تعالى: ۵ هذا قرآن.
بِنْيَنِي وَتَبَيَّنَكِ (4) بالفتح. قرأ بها
مُسلم بن بشار.
وقوله تعالى: (فوطَئ أنَّه القِرَاقِ)
أَيْ: غَلَب على قلبه أنه حين مفارقة
الدين بها في الموت.
( وإِفْرِيقِيَةُ) بالكسر، وإنما أُهملَ
عن الضِّبْط لسُخرُه (بِلاد واسِعَةً)
قَبَلَةً جُزيرة (الأندلس) كنَّا ق
العباب، والصحيح أنه قِبَلَة جَزِيرَة
صِبَلِبْة وَمَنْتَهَى أُخْرِجَها إلى قِبَلَة جَزِيرَة
الأندلس. والجزائرنَّا في شماليَّها،
فَصِيَّلَة منحرفة إلى الشرق، والأندلس
منحرفة عنها إلى جهة الغرب ومنبت
بِإِفْرِيقِيَةٍ بِأَبوُهَا الرَّاجِحَ. وقيل:
(1) في الفاتحة ۴۵ً۵ ۵ من حب المُرْهَب
والمَرْهَب لهِنَّ. ۱/۶۷.
(2) سورة الكوثر، الآية ۷۸.
(3) سورة القيامة، الآية ۶۲.
(4) سورة الكوثر، الآية ۷۸.

292
فرق

روى عنه سنين الثورى، وأبن لهجة، وقد ضعف.

وسحنون بن سعيد الإفريقي: من أصحاب مالك، وهو الذي تقدم بمذهبه إلى إفريقيا، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين.

وأقرف (معرض) المريض (من مرضه)، والمحموم من حمامة، أي: (أقفل)، نقله الجوهر الصغير من الأصميم.

قال الآخرون: وكذل على (أفاق) من على خده فقد أقرف، أو:

المطعون إذا (برى) قيل: أقرف.

نقله الليث، زاد ابن خالوته: بسرعة.

قال في كتاب ليس: اعتل أبو عمرو الزاهد ليلة واحدة، ثم أقرف، فسألناه عن ذلك، فقال: عرف ضعيف أقرف بئ: (أو لا يكون الإفراع إلا فيم الراقص) من الأمراض (غير مرة) واحدة (كالمجرى) والخصبة، وما أشبههما. وقال الليماني: كل مفيق من مر عليه مفرغ، فعم بعد ذلك.

قال أعراف: لا آخر: ما أمار إفراع.
يُذَلَّ على ذلك عمله عندنا في جُيُّسِع أجزاء ذلك الجنس من مُقرده ومَنّاسه ومجموعه ونكثره ومعرفته، وما كان في مَعنة، ثمّ ذُكر كلاماً طويلاً وقال:
وَهَذَا واضع مَعنة في البيان. وإذا كان كذلك على مَنّ، وله أن جُيُّسُع الأفعال مُضيةها وحَاضرها ومُتْفّقها (1) مُجاز لاحقية، لأَنَّ تأكُّد تقول: قُمّت قوَمة، وقُمَت على ما قَسِ، دال على الجنس مَفْعَّول القوَمة الواحدة موضع جنس القيام، وهو فيما مضي، فيما هو حاضر، فيما هو مُتْفّق (2) مُستقبل من أذبه شيء في كونه مُجازاً. ثم قال بعد ذلك كلام: وهذا موضوع يسمعه الناس يَمِين، ويتنقلونه دائماً (3) عَيْن، فيُكْيِرونُهُ ويُكْرِرونُهُ العَجْبَ به (4)، فإذا أوضحته لمن يسأل عنه استحسان، وكان يُسَتَّغِيفُ لله لاستحبابه كان مَنّ، (و) يُقال: (أخذّ حقّه) منه

(1) في مطبوع الكتاب من مطبعة الشاطبة، والثابت من المحسوب 238.
(2) في مطبوع الكتاب.
(3) في مطبوع الكتاب.
(4) في مطبوع الكتاب محلب له.
وقول: "يتهاء الأعرابية لا ينكرها:
إن ذلك خير من تفاريق العصا (6)
يضرب به المثل، وإنما قالت ذلك لأنه كان عارياً، كثير الإساءة إلى الناس (مع ضعف يده، ودقة عظيمة)
فواتب يومًا فيها، فقطع الفتى أنفه، فأخذت أمه ديطه، أى: دية أنفه
فساءت حالها بعد فقر مدعع
ثم واقب آخر فقطع أذنها، ثم واقب آخر فقطع شفتها، فأخذت ديبه،
فذا رأت حسن حالها؟ وما صار عندها من إبل وغنم ومتاع، حسن رأيتها فيه، و (دختله) وذكرته في أرجوزتها، فقالت:
* أحلفي بالمروة حفًا وصحًا.
* إن ذلك خير من تفاريق العصا (7)
* قبل لأعراب ما تفاريق العصا؟
قال: "العصا تقطع ساجراً، والسواجير تكون للكلاسي وأسرى من الناس،
(1) الشاهد السابع والعشرة: بعد المثلGraphics from Arabic, 1976.
(2) اللسان والصحاح والدباب.

196
فَرَق

(و) يُقال: (هو مُفرَق الجَسَم، كِمْحِينين). وكان الصاغاني يَقَضَّى أنه كمَعْظَم، أي: (قيلُ الْلَّحم، أو سَيِّبين)، وهو (ضِدَّهُ).

(وُتَفَرَقُوا) القومُ (تَفَرَّقا، وتَفَرَّقا). بكسرتين. ونص اللُّحْيَانِي في النَّوادِر تَفَرَّقاً: (فِسَدُ تَجْمَعَ، كَتَفَرَّقاُ، وَالْتَفَرَّقُ)، وكلُّ من الثلاثة مَطْارَع فَرَقْتَهُ تَفَرَّقاً.

ومنهم من يَجِلُّ التَّفَرَّقَ للآبَادَانِ، والفتَرَقُ في الكَلَامِ. يُقال: (فَرَقَتُ بين الكلامين، فافتَرَقا). وَفِرَقَتُ بين الرجلين فَتَفَرَّقا. وفي حديث الزَّكاة: لاَيُفَرَّقَ بين مَجْمَع، ولا يَجِلُّ بين مَتَفَرِّقٍ! وفي حديث آخر: (الْبَيْعَان بالحِيَارِ مَالُ يَتَفَرَّقاُ)؛ وَخَلُصَّ فِيهِ فَقِيلُ: بالأبادان، وبه قال الشَّافعِي: أُحْمَد. وقال أبو حَيْفَة، والملك وغيرهم: إذا تَعَاقَدَ صَحِّ السِّبُحُ وإن لم يَتَفَرَّقا. وَوَحَّارُ الحَلْيِ يَشْهَدُ لِلْقَسْوَةِ الأُولَى.

وَيُقال: تَفَرَّقَتْ بِهِمَ الْطَّرَقُ، أي:

(1) في مطبوع النَّجَاح، مُتفرِقٍ، والمثِب من النَّهاةِ.

(2) قوله: وَالْتَفَرَّقُ: انفصل، ومنه قوله تعالى: فَانْتَفَعَ سَهُوْمُهْ، فَالْيَرْدَا في الآية 13 من سورة الشعراء، فانْتَفَعَ؛ بِاللَّهِمَّ، وجاء في مطبوع النَّجَاح، مُتفرِقٍ، بالراء، ومَأجَده في الشَّرَاف.

(3) ديوانٌ 10 والعباب.
فرقة

وِقَرَّتْ رأسه بالشَّعْرِ يَنْفَرْقُ وسَرُّحُهُ.
وَفِي صِفَتِهِ صَلِّي الله عليه وسلم: "وَإِن
انْفَرَقْتُ عَقِيقَتُهُ فَرَقُ"، إِلاَّ فَلَا يِبْلُغ
شَرْعُهُ شَحْمًا أَذْنِهِ إِذَا هُوَ وَفَرُّهُ، أَرَاد
أَنْهُ كَانَ لَا يَنْفَرَقْ شَرْعُهُ إِلَّا أَن يَنْفَرِقُ
هُوَ، وَهُكذا كَانَ كَانَ فِي أَوْلِ الْأَمْرِ ثُمَّ فَرَقُ.
وَيُقَالُ لِلسَّامِكَةِ تُسْمَعُ كَذَا وَكَذَا
فَرْقًا، أَيِّ: كَذَا وَكَذَا ضَرْبًا.
وَفَرَقَّهُ لِحَنَّ الشَّيْءِ: بَيْنَهُ لَهُ، عَن
ابْنِ جَنيٍّ.
وَجِيْلُ الفَرْقِ مِنَ اللَّهِيَّةِ، مُحَرَّكَةً:
أَفْرَقُ. قَالَ الرَّاجِزُ;
وَيَنْفَدُ عُشْنُونا كَثِيرًا الأَفْرَقَ.
ثَنِّيَتُ دِفْرَاهُ بِمِثْلِ الْدِفْرَاهِ ١.
وَالَّذِيْنِ: الَّذِيْنِ مَا بِينَ الْأَلْقَابِ.
وَتَنْفَدُّ أَفْرَقُ: بِيَدِ مَا بِينَ قَرْنِيَّهُ،
وَهَذَا عَن ابْنِ حَالْوَيْهِ.
وَالْمَفْرَقَانُ مِنَ الْأَشْيَابِ: هَمـا
الْذَّيْنِ يَقْوُمُ كُلُّ وَأَحَدٌ مِنْهُ مِنْهُ بَيْنِهِ،
١ (١) الفَرْقُ، وَكَابِلَةَ سَيْبُوُهِ ١٢٨، وَرَمَى السَّفِرُ الْبَكْرَ،
وَبَعْدَهُ;
٢ (٢) قَدْ مَتَى لُؤْلؤًا سَلَسَ عَشْراً
يَلْهُ عَلَى الْمَهْمَارِيَّ مَا بِلَيْسُنَّ.
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
وقتكن من طير صفات، أي: قطعتنا.
وقرت فلنا من جسابة على كذا
وكذا: إذا قعت الأمن بينك وبينه
على أمر وقع عليه اتفاقكم. وكان ذلك
صارته على كذا وكذا.
وقرس قروق: أفرق عن الصاغاني.
والقرق: النحلة يكون فيها أخرى.
عن أبي حنيفة وأبي عمرو.
ومن اسمائه صلى الله عليه وسلم
في الكتب السالفة: فاروق حمطا، أي:
يفرق بين الحق والباطل.

ونقل الشهيد أحمد بن إدريس
الفرائي في كتاب له في الرد على اليهود
والنصارى منصبه في إنجيل يوحنا:
قال يسوع المسيح عليه السلام في
الفصل الخامس عشر: إن الفاروقليط
روح الحق الذي يدمله، أي:
هو الذي يشل كله شيء، والفاروقليط
وعندهم الحماس، وقيل: الحصاد.
وجمهورهم أنه المخلص صلى الله عليه
 وسلم.

200
القَيْسِينَ: 
وَإِنَّنَا أَذَنَّنَا إِن كَرَّنَّا مَلَكَّاهُ
بَسْعَةً تَرْيِيَةً مِنَ الْفَرَائِقَ آذَرُوا(١)
(وُقَّعَتْ) الْفَرَائِقُ (الذِّي يُسْتَبِّلُ
صَاحِبُ الْبَرِيدِ عَلَى الْطَّرِيقِ)؛ وَرَبَّمَا
سَمَّى كِيلِّ الجَيْشِ فِرَائِقَاً.

وَنَقَلْ شَيْخًا عِنْدَ أَبِنَ الْجَوَالِيْقِيَّ أَنَّ
قَوْلَهُمْ: فِرَائِقُ عُلُطُ.

قَلَّتْ: وَنَصِّبَ أَبِنَ الْجَوَالِيْقِيَّ فِي
الْمُرْعِيَُ، قَالَ أَبِنُ دَرْيَدْ رَجِيمُ اللَّهُ تَعَالَى:
فِرَائِقُ الْبَرِيدِ: قَوْنَانِه، وَهُوَ فَارِسُ
مَرْبُو، وَهُوَ سَبْعَ يَصِبْعُ بِنِئَةٌ
الْأَسْدُ، كَانَهُ يُبْناَ النَّاسِ بَيْنَ يَدَى
الْأَسْدِ، قَالَ أَبُو حَاتِمُ: يَقَالُ: إِنَّ
الْوَقْعُ، وَمَنِهُ فِرَائِقُ الْبَرِيدِ.

(وُقَّعَتْ) الْرَّيْدُ، قَالَ: إِنَّ عَرِيفَنا
فِرَائِقُ.

قَالَ: (وُقَّعَتْ) الْبَيْعَةُ، أَيْ:

(١) دِفْرَانٌ ٦٠١ وَلَمْسَانُ وَالْمَسْجِدِ وَالْعَلَّامَ.
 أبو حنيفة: لم يبلغني أن يثبت بآرَى العَرب، وقد ذكره أبو نَحْيَلة السُعْدِي، فقال: ووصفَ امرأة:

(1) قال التنوير: جمع نقل، ما ينقله، على الشراب، كالْجِبَّاز، والْفِوز والمِلْسَان، وَيْحَوْهَا.

(2) سورة الأنعام، الآية: 121.

(3) سورة السجدة، الآية: 18.
<table>
<thead>
<tr>
<th>آية: (خروج عن الحمى)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>وقال أبو الهيثم: وقد يكون الفسوق شيءًا، ويعود ذلك على أن الفسوق تعالى: (أو فسقًا) أهل لثوب الله بيدهم (1) روى عن السلف أنه النعيم.</td>
</tr>
<tr>
<td>وقال أبو الحسن الرازي: (2) أي يفسق الناس الفسق بعد الإيمان؟ أي: يفسق الناس أن يقول له: يا مهودي يا وانصراني، بعد أن أمن، ويعتبر أن يكون كلّ لقب يكرهه الإنسان، قاله الراكج.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) قَوْلُهُ تَعَلَّى: (3) فَفَسَقَ (عن أمر ربه) (4) آية: (خروج)، زاد الفسقاً عن طاعة ربه. وروى تغلب عن الأخفش قال: أي على أن هذا أمر ربه نحو قول العرب: افتح عن الطعام. آية: عن</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 0 يهودون في نجدهم وعساورا غائرًا. 0 |
| 0 فواسقاً عن فصولها جوازًا (1) 0 |
| (ورجل فسقط كصرد، و) فسقط مثل (مكبت: دايم الفسوق)، وأنشدة اللفت: ليسهمان: عاشوا بذلك جينا في جوارهم لا يظهر الجوار فيهم آمنًا فسقط (2) 0 |
| ومن سيجات الأساس: كان يزين فسقط، وليكن للمؤمنين أبداً. |

---

(1) سورة الإنسان، الآية 145.
(2) سورة الحج، الآية 11.
(3) سورة الكافرون، الآية 50.
قال اليمامة: (الفُلُوسَّةَ،) سِّميت (الخُروجِها من جَراحها على النار). وفي الأسابيع: اعْتَيِّنَهَا في البُيُوتِ زاد غِيرَهُ، وعَفَفَهَا. وَهَى تصغير فَابِقَة. ومنه الحديث: "اقتِلوا الفُلُوسَّةَ، فإنّها تُوْسِع السَّعَاة، وتَضْرِمُ البيت على أَهِلهِ". وفي حديث عائشة: رضي الله عنها - وسُمِّئت من أَقتِلَ الغَرَبَ - قَالَت: "وَمَن يَكْلَ مِنَّي بَعْدَ قُوَّتِهِ فَاسِقَ؟". قال الحَطَابِيُّ: أراد يتَفْسِيرُها تَحْرِيمَ أَكْلِها. وفي الحديث: "خَمسٌ فَوْاَسِقُ يَقْطَنُن في الجَلِّ والَّحَرْمِ". قال أَصْلُ الفِسْقُ: الجَلْوُ وَالَّحَرْمُ. قال: "أَصْلُ الفِسْقُ: الخُروجُ عَن الْبَعْقَةِ، وَالْجُرْ، وَهَيْ السَّعَاةِ فَاسِقًا. وإنما سميت هذه الحيوانات فَوْاَسِقُ على الابتعاد، ولْخَيْبَةٍ، وِقِيلَ: لِلخُروجِهِ عَن الخُروجَةِ في الجَلِّ والَّحَرْمِ، أي: لأَخْرِيجَةً لهن بِحَالٍ. (و) تَقُولُ للمرأة: (يافِسَاقُ، كَقُطْمٍ) أي: (يافِسَاقُ، و) تَقُولُ للرجل: (يافِسَاقُ، كَفَرْ، و) يَا حِبْسُكِ كَذَّاكَ أي: (يَا أَبَا الفَسَاقِ) وَيَا أَبَاها.
<table>
<thead>
<tr>
<th>طرق من الفضائل</th>
<th>في الأثر من الفضائل</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>قال الله تعالى: (ضَرْبَ من الأكثرين في شدة).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال ابن عامر: (فسقوا الدنيا). إذا (كررت عليهم، فلبعوا بها).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال غيره: الفشق (بالتحرير: النشاط) نقله جهوري.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال أبو عامر: (الحرش وانتشار النفس) وقيل: انشار النفس من الحرش، قال رضي الله بذكر القانيص:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>فبات وحرش من النفس الفشق.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في الزرب لومض شريماً ما بمض (1).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ويروي: ونفسي من الحرش الفشق (1). وقد فطق بالكسر فنقفاً،</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وقيل: هو شده الحرش.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(و) الفشق أيضاً: (المدو) والهرب.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الفلان قال: (فسق في الدنيا فسقاً إذا افتح فيها، وروح على نفسه، وتستقربر كوبه لها، ولم يضيقها عليه، كحاف شير عن قطرب). |

فسق في الدنيا فسقاً إذا أفتح فيها، وروح على نفسه، وتستقربر كوبه لها، ولم يضيقها عليه، كحاف شير عن قطرب.

وقد يجمع فسق على فسق كجذع، وجذوع.

والفصيحية، بالفتح: المتوضأ، والجمع: الفصايقي، مولدة.

ف ش ق [ (1) من مطبوع الناج لو بيمض شريباً، واللب من ديوان رؤية 167 وتشتهر الأول في السنن، ولهما في اللغب. (2) هذه هي رواية الدوران واللغب.]

وهو من حذف ضرب.
فَقَهَ (وَفَاتَّرَهُ) مُفَاسَّرَةً (بِاغْتِه)، وَبِهِ
فَسِّرَ أَيْضًا قُولَ رَوْعَةِ الْبَيْلِ: قَالَ
الْبَيْلِ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ بِبَاغْتِهِ الْوَرْدَةَ لَيْكَ
يَقْلُ لِهِ الصَّيَادُ.
وَقَالَ ابْنُ فَارِس: الْفَيْضَةَ والْيَسْعَنَ
وَالْقَافِ لَيْسَ هُوَ عَنْدَيْنِ أَصَلًا، وَذَكَرَ
فَقَهَ، وَفَاتَّرَهُ.
[ ]
وَمَا يُسْتَذْكَرُ عَلَيْهِ
الْفَيْضَةَ، كَيْفَ: الحَرِيصُ، وَالذِّي
يَبْتُرُكَ هَذَا، وَبَعْدَ هَذَا رَعِيَةً، فَرَبِّمَا
قَاتِلَ جَمِيعًا.
وَالْفَقَهَةُ مِنَ الْفَيْضَةَ، الْفَيْضَةَ، الْيَسْعَنَ،
الْمُنْطَشَةِ الْقَرَّينِ.
فَقَهَ [ ]
وَقَهَ (فَقَهَ) فَقَهُ: (فَتَحَتَ) عَنْ أَبِي
ذَرِّيَّةٍ. قَالَ: (وَرَجَلٌ فَقَهُ، كَسْحَابٍ)
إِذَا كَانَ كَثِيرُ الكَلاَمَ فَلِيْبَلَّ الْقَتَانَ.
(وَ) قَالَ غَيْرِهِ: رَجُلٌ فَقَهَةٌ، مِثْلَ
الْسَحَابَةِ، وَكَذَلِكَ (فَقَهَةٍ) عَنْ الْفَرَاءِ
(وَفَقَهَةٍ) أَيْ: (أَحْمَقُ هُدْرَةٍ) مُخْلَطٌ،
(و) أَيْضًا: (تبَاعَدُ ما بَيْنَ الْقَرَّينِ)
(و) أَيْضًا: (تَبَاعَدُ مَا بَيْنَ الْقَرَّينِ
الْأَبَائِيْنِ) وَهُمَا قَانِمَةُ الْخَلْفٍ
وَأَخْرَجَهُ. وَقَالُ الْبَيْلِ: هَا خَلِفًا
ضَرْعُ النَّافِئ. وَقَالَ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابٍ
الْبَيْلِ: مِنْ قُرُونِ الْبَيْلِ الْأَفْقَهُ، أَيْ:
المُسْبَعَةُ مَا بَيْنَ الْقَرَّينِ. وَقَالَ غَيْرِهِ
ظَلَّ الْأَفْقَهُ: يَمِينُ مَا بَيْنَ الْقَرَّينِ،
وَأَنْشَدَ أَبُو عُمَروٍ:
۶۰٦
(وَفَقَهَ) الْرِّجَالِ: (تَوَسَّحَ بَنَوْبٍ)
تَقَلَّبَهُ الصَّاغَانِ.
(وَفَقَهَ) عَنِّي (بُخَارِي).
(وَفَقَهَ) يَفْشِقُهُ: كَسْرَهُ عَنِّي
ذَرِّيَّةً، وَهَذَا قَدْ تَقَدَّمَ ذَكُرُهُ مُصَدَّرًهُ
فِي أَوْلِ التَّرْكِيبِ.
(۱) هْوَ لَا يُنْتَبِحُ فِي دِرَايَةٍ ۱۱۲۲ وَصْدُورٍ.
فَمَسِرَ عَلَى أَطْرَافِ هِمْلَةٍ. وَأَنْشَدَهُ يَبْنَاءُ فِي الْلَّيْمَانَ (رَأَبَ -
قُلُلَ - طَرْفَ) وَالْقَافِسَ ۳۱۵/۱، وَلا شَاهِدُ
فِيهِ، وَإِذَا أُورِدَهُ ثُمَّ لَصَاحِبُ الْلَّيْمَانَ يَزَادُ
قُوَّةَ: الْفَيْضَةُ: تَبَاعَدُ مَا بَيْنَ الْأَبَائِيْنِ. ۲٠۶
فَقَهُ

جَ:ْ فَقَاهُ (بِحَذَفِ الْهَاءِ) وَتَصْنِيْرُهُ: الفَقَاهَةُ، بالْمُكَبَّرِ
(وَالْفَقَاهَةُ، مُحْرَكَةُ: الحَمْقَى) عَن
ابْنِ الأَعْرَابِيِّ.

(وَفَقَاهُ) الْشَّيْئَ (الْفَقَاهَةَ) أَيْ:
(عِنْ) عَبْدِ الْبَرْدِ.

وَقَالَ المُحَكَّمُ: الْفَقَاهَةُ: الْفَقَاهَةُ عُسْوَاءَ الْكَلِبِ، وَالْفَقَاهَةُ حَيَاةً ذَلِكَ
وَقَالَ: الْفَقَاهَةُ عُسْوَةَ الْكَلِبِ، أَيَّ:
اتِّجِحُتِ.

(وَ) الْفَقَاهَةُ: حِيَاةٌ صَوْتُ الْمَاءِ.
يَقُولُ: سَمَتْ (فَقَاهَةُ الْمَاءِ) أَيْ:
سَمَّىَتْ (صَوْتُ تَدَاوِلُ كِثْرٍ) قَطَّرُهُ
أَ (وَ) سَيْادَهُ عَنْ عَبْدِ الْبَرْدِ.

كَذَا لِلأَمْلِ وَلِلرِّيْلِ عَنْ النَّفَرَانِ رَاجِعُ كَتَابٍ
اِلْأَرْيَزِ لَأَلَّيْبَاءِ حَامِلِ، وَلِفَظَ في الْمَيْسَابِ:
مَّ... قَصْرَةُ الرَّجُلِينِ والْمُسْلِمِينَ وَكُلُّ شَيْءٍ
مِنْهَا انْفَرَتْ بِالْبُنَانِ قَبْلُ الْقَالِفِ وَضَبْطِهُ، وَلَا أَبْدُ
في مَظَاهِرِهِ، وَلَعَلَّ هَذَا أَصْفَاهُ، وَلَعَلَّهُ
وَهُوَ طَالِرُ مِنْ صَغَرِ الْصَّفَافِ، كَأَنَّهُ مَشْتَقُ
مِنَ الْقَطْرِ، وَهُوَ وَلَهُ، مَنْ هَذَا بِحَيَاةِ الْحِيَوانِ
الكِبَرِيِّ لَدِيْهِ ۱۳۳۳/۲.

وَالْأَلْثَّنَى كَذَا، وَلَمْ يَسْتَ حَلَّاهَا فِي هَذَا
قَابِلُ المَوْضُوطِ بِهِ يَنِي، وَإِنَّمَا هِيَ أَمَّاَرَةً لِئَمْ أَرِيَدَ مِنْ قَابِلِ الْعَلَايَةِ
وَالْجَمِيلَةِ.

(وَفَقَاهُ) الْرَجُلُ: (نَفَقُ قَرَأْ) مُثَقَّلَ، أَيْ:
مُثَقَّلَ، عِنْ اِلْبَرْدِ.

(وَ) فَقَاهُ (الْكَلِبُ: بَيْعُ فَرَقَةٍ)،
تَقْلِلَهُ الْجَهَوْرِيُّ. وَقَدْ التَّحْلِيبُ,
الْفَقَاهَةُ: حِيَاةٌ عَوَّاشَاتُ الْكَلِبِ.

(وَ) فَقَاهُ (فِي كَلَابِهِ) إذاً (تَقَرَّرُ)
وَهُوَ يَثْلُ الْفَقَاهَةُ فِيهِ. وَقَبْلُ: إِذَا خَلَطَ
فِي كَلَابِهِ.

(وَالْفَقَاهَةُ: السَّقَطُ مِنَ الْكَلَابِ)
عَنْ اِلْبَرْدِ.

قَالَ: (وَالْفَقَاهَةُ) بِالْضَّمِّ: (الْكَلِبَ،
وَالْذَّهِنُ).

(وَ) قَالُ أَبُو حَاتِمٍ: الْفَقَاهَةُ،
كَسَحَابَةٌ (صَيْفُ) مِنْ العَصَافِيرِ بَعْعَةٍ،
وَلَيْسَ مِنَ الدُّخْنِيِّ، قَصْرَةُ الرَّجُلِينِ
وَالْمُنْقِنِ: وَهُوَ أَصْفَاهُ مِنَ الْفَقَاهَةِ (۱)

۱) فِي هَامِشِ مَطَابِعِ النَّاطِقِ، فَقْرَةً مِنَ الفَقَاهَةٍ.
فلق

وأما يُسْتَنْدِرُكَ عليه:
فلق النخلة يفتقها فتَا: فرج سمعها، ليصلى إلى طلبهها، فتليفها، عن ابن
دُرِيد.
وفق الشيء فقًا: انفرج.
وتتفقق في كلاه، مثل فتق.
وقال شير: رجل فقاعة، كمحابة،
أي: أحمر.
والفقق (1)، مركة: قربة بالصلاة.
بها منبر (2)، وأهلها ضبة والغبر.
فقل ق [0]
قلقه يفقية: فلقا (شَنَّه)، كفقله
فانقلق، وتقلق. وهم مما وعوان
للفتين.
(وفي رجله فلوق) أي: شقوق (3).
كما في الصحاح، قاله الأصمعي.

(1) في مجسم البلدان: الفقع، ونص
على أنه يسكن القاف وآخرة همية، ولم
يذكر باقوت الفقع بقافية.
(2) في طبري الناج: ياء ن، وأصح من مجسم
البلدان (الفقه).
(3)
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
قالت: إنها الفلكة فأطلقت.

وقال النحاس الذي معه التصارع:

ويقال: بالفلكية، يغون الداهية.

(و) الفلك: (أبي يمسك).

(و) الفلك: (الأمر العجيب).

ففسر أيضًا قول سويه السابق.

(و) الفلك: (وقد تحدث من يصف عود)، وذلك أن تشق من العود فلكة.

(و) الفلك: (الsaida) وما تشق من القوس، فقوله:

(و) الفلك: (الصحيح).

(و) الفلك (الصحيح):

(1) الديوان 24 واللسان، والصحيح وإليه كلامه:
(2) صمود، وإنارته:
(3) سورة الفلك، الآية 1.

(1) السمان.

(2) السمان.
أي: مبينة مثل مجيء الصبح. وقال:
روية يصف صائدًا:
و سوس يدعوه مخلصاً رب الفلك.
سيرا وقد أتون ناواين الفلك. (1)
أو الفلك: الفجر، وكله راجع إلى معنى الشفق.
و يقال: الفلك: الحلقة كله.
تقلله الزجاج.
و الفلك: جهنم، أو جبل فيها.
قال السدي، نعود بالله منها.
(2) قال الأصمعي: الفلك:
المطمن من الأئمة بين زبائن
و أنبسط لاأوس بن حجر.
و بالأنف نحندي على رحما
والتسول في الفلك الكاشب
(3) فلكان، بالضم، مثل: خلق
و خلقان، وحملان، ويجمع
أيضاً على أفلاقي، ومنه حديث الفالج:
ف شرف على فلقت من أفلاقي الحرة.

(1) الدربان 2/108 والسابق
(2) الدربان 12 والساكن والخليفة، وفي الجهرية (3/104)
(3) روايه: في الفلك الكاشب.
أيضاً عن ابن عباد (أي: الداهية)،
هذا على القول الأول، أو بعجِبْ عِجْب
على القول الثاني. تقول منه: أَغْلَقَ،
وُافَقَتْ. وقد تقدم له ذلك في "عَلَق".
و كذلك افتَلَقَ عن اللَّجِّيَانِ.

(و) الفُلَقَينَ (كَأَمِيرِ: الأَمْرُ الْعَجِّبِ).
(و) أَيْضاً: (ةُ بالَتَائِفِ) بَـلِ
مُخَلَّفٌ مِنَ مَخَاليَفِهِ.

(و) الفُلَقَينَ: (عَرَقَ بَـنَّا) في
الْعُنَقِ، عَرَقَ في الْعَصْدِ، يُجْرِى عَلَى
الْعَظَمَ إلى ثَكَّة الْكَحْرِ، وهو عَرَقٌ
الْوَاهِمَةٍ، ويُقَالُ لِهِ: الْجَالِيفُ.

(أَو) هو (المُؤَطَّرَ العَمْلَيْنَ في
جِرَانَ الْبَيْعِ، عند مُجَرَّى الْحَلْقَوْمِ) كَما
في الصَّحَاحَ. وفي الْعِنَبِ: هو ما افتَلَقَ
مِن باطِنِ عِنَقِ البَيْعِ، وأنشَدَ الأَصْمَعِ
لأَيْ مُحَمَّدٌ الفَقِيعِيَّ.

فَليَّيْهِ أَجْرَهُ كَالْجَمِيعِ الْصُّلُعِ.
جَدَّ بِالْهَلَابِ كَتْضَرِيدِ الْضَّرْعِ.

(و) الفُلَقَينَ (مِن الْلَّبَنِي: المُنْتَلِقُ)
الْحَمْوَةَ، كَالْمُنْتَلِقُ. وقد تَلْقَأَ
الرَّابِئُ: إِذَا تَقْعُعَ وَتَقْعُعَ مِنْ شَجَّة
الْحَمْوَةِ. قال الأَرْهُيَّ: وَسَيَعُدُّ
بعض العَّرَب يَقْلُ: إِذَا حَقَّنَ فَصَبَّهُ
حْرُ الشَّمَّس، تَقْعُعَ وَتَقْعُعَ وَاَمْرَفَر،
وَهُوَ أَن يُصَبِّرَ اللَّبَنَ نَاجِيَةً، وَهُمْ
يَعَافُونَ شَرْبَ اللَّبَنَ المُنْتَلِقِ.

(و) الفُلَقَينَ (ةُ البَالِيَّمِن) مِنْ نَوَاحِيِ
(بَعْثَرِ) نَفْحَ الصَّاغِنِيَّ.

(و) أَفْلَقَ فِلَانَ الْيَوْمِ، وَهُوَ يُعَلِّقَ:
إِذَا جَاهَ بَعِجِبٍ، وَمِنْهُ أَفْلَقَ (الْشَّاعِرُ).

وَهُوَ مُقْلَّقٌ: إِذَا (أَنَى بالَتَائِفِ) فِي
شَعْرِهِ. وقد جاء بالَتَائِفِ، أَيْ: الأَمْر
الْعَجِّبِ. وَتَقُولُ: أَقْلُ الْشَّعَرَاءِ مُقْلَّقٌ
وَأَكْثَرُهُمْ مُقْلَّقٌ (كَالْمُنْتَلِقِ) يَقْلُهُ
الْجُوْهِرِ.

(وَجَا الْبَعْثَرَ فَلَتَقَ، كَرَفُر) أَيْ: عَلَى
الْتَرْكِيبِ، كَحَمْسَةَ عَشْرِ (وَيْنَوْنَانِ).

في هامش القاموس عن نَسْخَةٍ المُنْتَلِقٍ.
(1) كَذَا ضَيْعَةُ القامْوسِ، وَقَدْ وَقَثَ في مَعْجَمِ الْبَلَدِ.
(2) إِلَى المَنْوَانِ.
(3) عَلَى الْمَفْتَعِ.
(4) مِن مَعْجَمِ الْعَرَبِ، وَضَيْعَةُ في التَّكْلِيَّةِ شَكْلاً يُبَقِّونُ التَّاءَ، وَانْظُرَ
(مُسْرِرِ).

٣٢٣
وقال الشاباخ:
وأُشْهَبَ وَرَادَ الْقُطَّاَيْا كَانَ شِرْلَ:
إِذَا اجتازَ غَوْفَ الْقُطَّاَيْ: فِيقُ.
وقَالَ الْقُطَّاَيْ مَبَيْنَ الْعَدِيْلَيْنِ،
وُهَوْ أَن يُنفِقُ الْوُهَ بَيْنَ الْعَدِيْلَيْنِ،
وَلَآ يُقَالُ فِي الْإِنْسَانِ
وَ(الْقُطَّاَيْ) (كَالْقُطَّاَيْ) خَوْلُ
يَتَفَلَّقُ عَن نَوْاهُ، نَقَلَهُ الْجُوُرَّ.
قَالَ (وَالْمُقَطَّعُ) مِنْهُ، كَمَعْطُ.
الْمُجَفَّفُ
قَالَ (وَالْقُطَّاَيْ كَصَيْقَلِيَ
الْجُنُوس) قَالَ الْرَّفِيْعُ:
فَقَصَبَتْهُمُ مَتُّ رَى فِيقُ
مَلْمُوَمَةً يُقَسِّلُ فِيهَا الأَبْلَقُ
(جَ فِيقُ).
(وَ) فِي حَدِيثٍ فَرَأَيْتُ النَّجَالَ
فَإِذَا رَجَلُ فِيقُ أَعَورُ، كَانَ شَعْرُهُ
(1) أَلْبَانُ ١٢٣ وَالْمُتَّن.
(2) لِقْفَانِي فِي دِيَانَهُ (مَجْهُوْرُ اَلْمَرْبَع) ٩٩٩، ٠٠٠، أَيْ مَوْجَعُ مِنَ الْرَّوى لَيَسَ نُهْ نُهُ مَرْتَن وَمَا نَعْلَهُ، فِي الْبَيْاءِ.
قال: (فلاقة - كشفة - فتى بلاجر)
ويُبرد فيها فلاقة الجبر، وهي كسرها، وقيل: هي الفرقة لا غير، عن أشياء

قلت الشعبي، وسُئل عن سؤال:
ما يقول فيها هؤلاء المفاليق؟ وهم الليدين لامال لهم، شكَّ إفاسهم من العلم، وعدهم عليه بالفقاليس من المال.

(و) فلَاق (كينب: بتيمباور).

(ولبن فلاد، كخراش، و فلوق، مثل (نحيف) أي: (مُتْقَنٌ) كما في العواب.

(و فلاقة اللبس، بالكسر: أن يخُثر
ويُخصَص، حتى يتفلق) أي: ينشقق، عن ابن الأعرابي، وأنشد:

وإن أناها ذو فلوق وحشين.

ه تعالى الكلب إذ الكلب رشن. (1)

وجمعه فلوق.

(و) فلَاقُ البِنيَّة: ماتفقق منها.

و (صار البيض فلاقة، بالكسر، والطمع، وأفلاقة، أي: متفاقمة) متشققاً.

(و) يقال: فلان كانه (فَلَاقَة).

(1) الصمادم ومادة (شن) والخت في (رثن).
определ أوردة إبراهيم (1) في غريب الحديث.

والفيلق كابير: القوس شقت خشبها شقين، عن أبي حنيفة، وأنسان ليكون:

وفلقة سجل الشمالي من الشه، خط تطيلي وتمنيع التوقيعًا (2).

وفقه الفروس، بالأمس: قطعها.

وفق الله الفجّر، أبداً وآوصحه.

والفلق، محركة: بيان الحق بعد إشکال.

وضربه على فلقة رأسي، بالفتح أى: مفرقه ووسطه.

والفلقة، محركة: والفيلق، الحشبة، عن الليثي.

الفيلق، كصيقل: الداهية.

والأمر العجب، ورمائم بفيلق شاهبه، أى: كبيبة مفككة.

(1) السما، ومادة (دجل) وروايه في (عجيج).

(2) البيان، والنهاي: كتاب له.
قلت: وهو غير متوجه، فقد قال الفنّدق: سمعت أهالي الدير بصفعة.

يقول: فنُقنق الفنّدق، وهو الخان.

ف ن د ق

(الفنّدق ،كفنندق) أهالي الجوهر يقال الليل: حمل شجارة مشرّج، وهو الكنّدق:(يُقشّر عن حب كالفستق).

(و) قد: (تقدم) ذكره.

قال: (و) الفنّدق: بلغة أهل الديان:

(الخان السبيل) من هذه الخانات التي ينزلها الناس في الطُرق والمدارين، وهو فارسي، حكاحسي، وهو الجمع المطلق، وفي الأبيات المشهورة في القرصاء ويظفها:

ه يا صباح سكن الفنّدق.

(و) فنّدق: (ع قرب المصصية).

(و) فنّدق: (لبب محدث).

(و) فنّدق (لبب الحسن: ع).

(و) الفنّدق: (بهب محدث).

والفنّدق بالتصغير:

(ع بحلب).

والقلاية: العجيبة زرنا وعمى، وفي المكل:

يا عجيبي لهذه القلبة.

هل تعلّم القلباء الرٍّيقة؟

قال أبو عمرو: معناه أنه يعجب من تغيير العادات، لأن الريفة تذهب القوباء على العادة فتقتل على قوباءها، فتتهبط ما تمهله، وجعل القوباء على الفreira، والقلاية على السمعة.

وإفلاهة بالنكر: كورة صغيرة من أعمال البحرة، بالدار البصرية.

ف ن ت ق

(الفنّدق، كفنندق) أهالي الجوهر.

وقال ابن عاد: هو (خان السبيل) لغة في الفنّدق بالدير، وأنكره الخفاقي في شفاء الفيالي.

(1) في مطبوع الناج (يا عجبي لفسدة...) والتصحيح، مما تقدم في مادة (قوب) كالقاسس فيها، ونسبة لأبي قنان الرازي، والرواية: "يا عجيبي هذه القلبة"...، والباب. وقال الصاغاني: وبروي: يعجب ويذهب هذه وهو المظهر للجهنم 15/4
(ج) فنّق (كتَّب ، ج) جمع
الجمع (أفنّاق) كتَّب وأطْناب
الأول عن أبي زيد، والثاني عن ابن
ذرية، كما في الصحاَح. وقال الأَشْعَى:

وقد رأى بيض الوجه كان الـ
مَصَبَّرٌ منهم من أَفْنَاقٍ (1)

(و) قال أبو عمرو: (الفنّيق: الطرَّاءة)
الصَّيرة. وقال غيره: وعاه أَشْعَى من
الطرَّاءة، (ج) فنّاق، وفِنْنَاق.
وأنشد أبو عمرو:

كأنّ نَحْتَ النَّعْرُ والفَنَّانَقَ (2)

(و) قال عمرو بن الأَهْمَام:

بَادَمَهُ يَرْبَاعُ النَّسَاجَ كَانُوهَا
إذا عَرُضَتْ دُونَ العَشَارِ فَنّيقَ (3)

وقيل: جَعَلَ فِنّيِقَ: مُوَّدَعٌ للفَخْلَة.
قال أبو زيد: هو اسم من أَسْمَائه،
وذُكرَهُ في كِتابِ الإَيل.

(1) في الديوان (148 : د المكَّمُ دبَّل المكَّمُ) وهو في
القَانُ (برَحُ وبَحَرُ يَغْضُبُ زيَت) والرابِب.
(2) في مَعَالِي في (المَفْصِلَات 124) في مَلِسِه.
(3) إذا أَعَرَضَت دون العَشَارِ فَنّيق. ودُوَيَّرِبَ
والorable.
قال تعالى: 

"وقد ترابي مرحأ مفتقدًا.
ثوابي أمانى ود من تومقًا."

وقال غيره:

"لأنبى كتب الهمار مفتقدًا.
أبيض نواو الصحى غرورًا."

ووفق الرجل: إذا (تنعيم) كما يفتق الصبي العرف أهلِه.

ويعيش مفائق: ناعم. قال عليه:

ابن زيد العبادي يصف الجوار بالنغم:

"زناهن الشفوف ينضح بالسماك
ويعيش مفائق وحنير."

هكذا أنشده الجوهري، يروى بكسر
النون وفتحها.

ومما يستدرك عليه:

الفنح، محركة، والفنان، كفراب.

التخم في العيش.

قال رواية:

"واناقة: فتنة سنة لجامة
سعامة. قال رواية:

"تنشته كل مغلاة الوهق.
مصوبة قرواء هرجب فنعك.
"مايرة الصبيحن يصب الونع.
("ووفق الرجل: إذا (تنعيم) بعد
"بوعيس."

والتفية: التنعيم)، وهو مفقوث
منعم. قال رواية:

(1) الديوان 4/104 وعيز في السلام، وهو في الجانب.
(2) الديوان 4/104 وفيه: وصلات والليسان وروي في
الصاحب: تنتقض كل هرجب فننع.
فقال الصاغر في الكمال: هكذا أنشده
الجوهرى وهو مدة خليل، والرواية:
أوردت المشطريان الأول والثاني،
والرجس في الساب.

318
قال ابن جني: قد يكون قول الله: من فوقهم هنا مفيداً، وذلك أن النَّبِيُّ ﷺ قد تَسْتَعْمَلَ في الأفعال المُستَنْفِذة على: نقول: قد سرنا عَنْهُ، وبَيَّنَتْ علينا ليلَانٍ، وقد حَفِظَتْ القُرْآنَ وبَيْنَتْ على منه سورَاتٍ، وكذَا يَقُلُ في العِتْبِة على الإنسان بذِّنوبه، وَقْرِحَ أَعْمَاله: قد أَخْرَجَ عَلَى صَيِّغَةٍ وأَعْطَبَ على عَوَامِل، فَلَقِلَّ هَذَا لَوْ قَبِلَ: فَخَرَجَ عليهم السَّقَفَ، ولم يَقِلُ: ١٠٠ من فوقهم، لَجَأَ أن يَظْلَلْ بِهِ أَنْهُ كَفَرَ. قَدَ خَرِبْتَ عليهم دارَهم، وقد هَلَكْتُ عليهم موادِبهم وغُلَالهم، فإذا قال: من فوقهم: زال ذلك المَعْنَى المُحْتَمِل، وصار من دُونه أنه سَقَطَ وَهُمْ من تَحْيَه، فهَذَا مَعْنَى غَيْرُ الأول، إِلَى آخر مَا قَالَ، وَهُوَ نَحْيَةٌ لَنَفِيِّهِ جَدًّا.

وقوله تعالى: فلَا كَلُوا من فوقهم وَمِن نَّحْيَته أَرْجِلَهُمْ (٢٠) أراد تحاَل لَا كَلُوا من قَطَرِ السماء، وَمِن تَبْيِعٍ الأرض، وقيل: قد يكون هذا من جهة

(١) سورة المساحة، الآية ٦٦

٢١٩
التعشیعة. كما تقول: فلان في خيصر من قرفة إلى قدرية، وقوله تعالى: فَإِذْ جاءوك من قُوَّةٍ مِّنْ أَسَفَل بَيْنَكُمْ (1) عند الأحراح، وهم قريش، وعُطُفان، وبنو قريضة. وكانت قريضة قد جاءتهم من قوامهم، وجاءت قريش وعطُفان من ناحية مكية من أسفل منهم.

(و) قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَجِيبُ ﴾ (2) أن يضرب من أغلبهم (بوعضة فما فوقهم) (1). قال أبو عبيدة (أي: في الصغر) أي: فما دونها، كما تقول: إذا قيل لك فلان صغير، تقول: وقول ذلك، أي: أصغر من ذلك، وقيل في الكبير) أي: أعظم منها يعني النجباء والكبهوش، وهو قول القراء، كما في الصحاح.

(و) فاق: (بنفسيه) ي فوق (فوقًا، وفوقًا، بنفسه) بضمها: (إذا كانت) نفسها.

(أو) فاق: بنفسه: (ماث) (أو) فاق: بنفسه: (جاد بها).

وقال ابن الأعرابي: الفوق: نفس الموت.

(و) قاب: (الناقة) ت فوق قوقاً.

(أو) فاق: إنها في ضراعها، وفيفتها:

(أو) فاق: (الغافل) الخيار من كل شيء.

(و) الجيد الخالص في نوعه.

(1) سورة الأحزاب، الآية 10.
(2) سورة البقرة، الآية 26.

420
قال ابن الأعرابي: (الفواقة \\
mحركة الأدباء الخطباء).

قال الليث: (الفاق: الجفنة الممتعة طعاما)، وأنشد:

ترى الأبيض ينتحلون فاقية (1).

كذا في التهذيب.

و) الفاق: (الزيت المطبوع).

قال الشماخ يصف شعر امرأة:

قامت تريث أثب وتبت متسائلة \\
مثل الأسوار قد مسحت بالفائق (2)
\\nوقيل: أراد الأنفاق، وهو الغض \\
من الزيت.

رواه أبو عمرو: (قد شَدَخَن \\
بالفائق). وقال: الفاق هو (الصرحاء).

و) قال مرة: هي (أرض) واسعة.

(1) مسان.
(2) ديوانه 58 والسان والكلمة والباب.
(3) البغى.
وقت أحد السرير تركت زينبًا بعد جدٍ وجراح ورفاقة، وتعاطيتْ مسرقةً بحسام، وتجنيت قالة المواقفة (1) (ومالكة فوقان): إذا كان (لكِل) من ينها فوقان كفوق المهم، وال فوقان: الكمرة المحدودة الطرف، كالكحولاء.

(و) قال الناصر: فوقان الدكر، بالضم: أعله: يقال: كميرة ذات فوق، وأنشد:

بآ أبهب الشيخ الطويل الموقع.

اغيَّ بهن وضح الطريق.

غمزك بالحريز ذات الفوق.

بين مناطق ركب مخلوق.

(و) قال أبو عيسى: الفوق المطري الأول وهو مجاز.

(و) يقال: (ريثنا فوقان) واحداً.

أي: (رشقاً) واحداً، وهو مجاز.

(1) الكمان (ونذكر ملك الملائمة) (طبعة دار المعارف) أن الرواية المشهورة لحمد البيت الأول:

وعدوس السرير تركت رديًا.

(2) الكمان.

وهي أن:

ماجد ماهر جخت من غير فائقة (1).

ثم خرج بسيم حتى نزل على رجل من الأزرق، فقرأه وبات عندنها، فلمما أصبح فقد يسمن، فنظرت إليه زوجة الأزرق، فاعجبتها، فلما رمى سواكها أخذتها فمضت، فنظر إليها زوجها فحلب ناقة، وجعل في جلائها سما، وقدمه إلى ساماء، فعمرته المراة: نهراء الين، وخرج بسيم، فتبناها، فوضع يقال له: جرف الميلسة، هو ناقته إلى سما، فانشاءتها، وبيتها أفقي، فمضت بليها على ساق ساماء، فست لها، فبلك الأزرق، فقالت ترويه:

عين بكي لساما بن لأسد، علقت ساق ساماء العلاقة.

لا أرى مثل ساماء بن لأسد، حملت حرفه إلى الناقة.

رب بكأس هيرقتها ابن لأسد، حذر الموت لم تكن مهرارة.

(1) الساماء.
(أو الفوقان: الزنطان) في لغة هذين. قال عمر بن الداخل الهذلي: قالت الجهمي وأبو عمرو وأبو عبيد الله. وقال الأصمعي: هو الداخل بن حرام. أخذ به سهم (1) بن معاوية:
كأن الريش والفظوين منبه خلال النضل سبيط به مشيخت (2) منه، أي: من السهم. وقال أبو عبيد: أراد فوقية واحدة. فتنى.
(ج: فوق، فوق، فوق) (كضربد وأصحاب)، ومنه قول رؤية:
(3) كسر من غينه تقويم الفوقية.
وقال غبره:
فأقبل على أقواك، سهبك إنيما تكلمت مثل أشياء ما هو ذاهب (4).
(1) في مطبوع التاج، يهم: تطب نوصح من شرح أمثال الهذليين 611 والمهابش.
(2) شرح أمثال الهذليين في شعر الداخل بين حرام، وأظهر تفسيره فيه 12241 والمحابش. وفي مطبوع التاج، به مشيخت تطبيق، مقاسة جيدة.
(3) هذا الفوقية هو رواية اللبوان 18، اللبوان.
(4) العباث، والأسماء ونسبة إلى غبر، ورواية: تكلفت بالأشياء.... والمليت كالعباث.
(و) يقال للرجل إذا ولى: (ما ارتد على فوقية) أي: (مقص ولم يرجع).
(و) الفوق: (طاهر) مائي صوابيه بفاقين، كما سباثي، وقد تصحف.
على المصنف.
(و) الفوق (الفن من الكلام).
جمعه فوق كسرة. قال رؤية:
(1) كسر من عينه تقويم الفوقية.
(2) وما بعينه عذاؤوي البتح.
وفي الأصل: يقال للرجل إذا أخذ في فن من الكلام: خذ في فوق أحسن منه، وهو مجاز.
(و) قال بن عبان: الفوق: (طرف النسيخ، أو)
هو (محرج) إذا في النسخ، والصواب:
محرج (النفر وجهوه) كما هو نص المحيط.
(و) الفوق (مواضع الوتر من السهم،
(1) اللبوان 18، واللسان (الأول) واللب Satan.
وَذَهَبْ بِعَضُومِهِمْ إِلَى أَنْفُوقًا١ جَمِيعُ فُوقَةٍ.

وَقَالَ إِبْنُ السَّكِيْتِ. قَالَ: فُوقَةً
وَفُوقَةً وَأَفُوقَاتٍ، وَأَنْتُشَدَّ بِتَبِيَّةٍ
أيَّامَا، وَقَالَ: هَذَا جَمِيعُ فُوقَةٍ
(و) يُقَالُ: فَقُورةٍ (و فَقُورَةٍ، مَقَلَوَةٍ)

قال الفيند الزمانی: ٢
وَبَلْيَنِ، وَفِقَارَتَهَا كَـ
سَعَارِیْقِ بَقَطَّا طَخِلٖ٢

وَقِ حَیْثُ اِبْنُ مُسَعُودُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
"فَأَغْرَآئُنَا عِنْدَنَا وَلَمْ نَلَّ نَنْتَا
ذَا فُوقًا يَقُولُ: إِنِّي خَلَقْنَا سِهْماً
فِي الْإِسْلاَمَ وَالْفَضْلَ وَالسَّاقِئَةَ
(وَذَا الْفُوقَ): سَبِيعُ مَفْرُوقٍ أَبِي عَبْدٖ
وَقِ حَیْثُ اِبْنُ مُسَعُودُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
"فَأَغْرَآئُنَا عِنْدَنَا وَلَمْ نَلَّ نَنْتَا
ذَا فُوقًا يَقُولُ: إِنِّي خَلَقْنَا سِهْماً
فِي الْإِسْلاَمَ وَالْفَضْلَ وَالسَّاقِئَةَ

(وَذَا الْفُوقَ): سَبِيعُ مَفْرُوقٍ أَبِي عَبْدٖ
(وَذَا الْفُوقَ): سَبِيعُ مَفْرُوقٍ أَبِي عَبْدٖ
(وَذَا الْفُوقَ): سَبِيعُ مَفْرُوقٍ أَبِي عَبْدٖ
(وَذَا الْفُوقَ): سَبِيعُ مَفْرُوقٍ أَبِي عَبْدٖ
ويقال: فوق الناقة وفوقها: رجوع
اللبن في صرعةها بعد خليها. يقال:
لا تنتظر فوق ناقة، وأمام فوق ناقة،
جعله يُضرع على السعة، وهو مجاز.
وفي حديث على رضي الله عنه: قال له
الأمير: انظر فوق ناقة، والآخر:
قد يرى ما بين الحلبين. وفي الحديث
المرفوع: أنّه قسم الغنمائم يوم
بذر على قدر فوق يضم ويفتح، أي:
قدّرتها في قدر فوق ناقة من الراحة،
وقيل: أراد التفاصيل في القسمة، كانه
جعل بعضهم فوق من بعض على قدر
غلالهم وبلائهم. القول الأول مال
إليه الأسرى، والثاني مال إليه ابن
سيده. (أو) فوق الناقة: وما بين فتح
يطل وفتحها على الضرع) أو إذا فتح
الحليب على الضرع، ثم أرسله عند
الحليب.
(ج) فوقه (كجواب وأجوبه،
وغراب وأغريبة، وآنيقة) نقلته
الصاغانى. وقال الفراء: يجمع الفوق
آنيقة. والأصل فوقه، فُنُقلت كسرة
الواو لِمَا قِبله، فقيلت يا، لا بكسار
(1) سورة ص، الآية 18.
ماقبلها، ومثله: أيقموا الصلاة.
الأصل أوقموا، قال: وهذا ميزان واحد
ومثله معيبة. ويجمع الأوقفة على
أوقات، ومنه قول الواحد:
هلا غلام شبه من لدئيها.
معاود لشرب أوقاتها... (1)
والفيقهة، بالكسر: اسم اللبن يجمع
في الضرع بين الحلفتين، والأصل،
أوقة، صارت الواو إلًا لكسرة مقبلها.
قال الأعشى يصف بقرة:
حتى إذا فيقهة في صرعيها اجتمعت
جاءت لترين فيقهة لرضعاً (1)
وفي بعض الروايات حديث أمر زرع
وشيع ذراع الجفرة وتروي فيقهة
البعرة.
(ج) فيق بالكسر، وفيق كعنت
وفيقات، و) يجمع أيضاً (أوقاؤ
كبير وأثيار، ثم (جج) جمع الجمجم
(أوقاى). قال: عبد الله بن همام السلمي:
(1) المسان.
(2) المسان.
(3) المسان والصحاح والباب.
(4) دهمان وأعمال، والصحاح، والباب، والجهلية.
(5) المتفسن 4/216.
326
الشام عن سعيد بن هاشم بن مرثقال: أخبرنا من متحل السجى قال: رأيت في المنام قائلًا يقول لي: إن أردت أن تدخل الجنة فقل باذن فين بموت. فأنزل فأيقق، قال: فبرئت إلى أيقق، فلم يأتني الموت فصلى إليه فسألته عما يقول، فقال: لا والله إلهي وحده لا شريك له، له الملك، له الحمد، يحميه وصوبته وهو خير لا يموت، بيديه الصير وهو على كل شيء قادر، أشهد بها مع الشاهين، وأهلها مع المجاهدين، وأعدها إلى يوم الدين، وأشهد أن الرسول كما أرسل، والكتب كما أنزل، وأن القضاء كما قدر، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في النير، عليها أحيها وعلىها أموت وعلىها أبعث إن شاء الله تعالى.

(و) من المجاز: أوَّلِهَا (في قمة الصحب) بالكسر. قال ابن عبيد: (ارتفاعها). وقال الزمخشري: ميمتها، أَي: أَوْلَهَا.

(وَأَفْقَتُ السَّمَهُ) أي: (وضَعْتُ).
فوق
(وأفاق من مرضه) ومن غفظته
يُفيق إفاعة، وفوقاً، أي: (رَجَعَت
الصحة إليه، أو رجع إلى الصحة)،
ومنه قوله تعالى: "فلما أفاق (1) وكل
مغشى عليه أو سكران مغشو إذا انجلٍ
ذلك عنه قيل: قد أفاق (كاستفاق)
وقيل: أفاق العليل، واستفاقة: إذا
نقيه. والاسم الفواق. قال عُلَيُّ
ابن زياد:
بكر العادلون في وضع الصبح
سحق يقولون لي: أنا تستفقيك (2)!
وقالت الحنساء:
هرمي من دموعك واستفقي
وصبرنا أطلقت، وإن تطقي (3)
(و من المجاز: أفاق (الزمان
أي: أَخْصَب بعد جذب). قال
الأعشى:
المهينين مالهم في الزمان السوء
حتى إذا أفاق أفاقوا (4)

(1) سورة الأعراف، الآية 142
(2) ديوان سعد بن زيد والطيب.
(3) شرح الروى/ 178 والفسان.
(4) الديوان/ 213 والفسان، والمكتبة والطبب والأساس.

وفيتهما: فإن وضعتهم
الوتير لترمي به قلتها: فقت السهم،
وأفقته.
وقيل: يقال: فقت السهم.
و (أما أفقته فنادر).

(و أفاقنا الناقة) تُفيق إفاعة، أي
(اجتمعت النفقة في ضربها، فهي
مفيق، ومفيقة). در لبها. وقال
الأصمي: أفاقت الناقة فضحيها. وقال
ابن الأعرابي: أفاقت الناقة تُفيق إفاعة
ومقاوة: إذا جاء حين خلها.
وقال ابن شميل: الإفاعة للناقة:
أن ترُك من الرغب وتترك ساعة، حتى
تسرح وتفيق.
وقال زيد بن كثيرة: إفافة الدّرة:
رُجوعها. وغُرُوها: دَنبها.
(ح: مفاوية)، نقله الجوهري
ومفاوق أبداً، عن الأعشى.

28
يقول: إذا أفق في الزمان بالخصبٍ وأفقوا من نحرَ ليلهم
قال والنصير: بريدة: إذا أفق في الزمان
سهمه لي дерَ بهما بالقحط أفقوا لنه
سيهمهم بنهرٍ ليلهم.

(و) قال بعضهم: (الإفاقة: الراحة) من القوقاع.

(و) هو (الراحة بين الخلبيتين).

وسياق المصنف يقتضي أن الإفاقة هي الراحة بين الخلبيتين، والصحب أنّه
من معنى القوقاع، ومنه الإفاقة.

(و) (وقاق السهم) تفوقاً: (جلل له فوقاً) كما في العباس، وهو قول
الأصمعي. وفي الأسوين: أي جمل الوتر
في فوقا عند الزمن. ومنه قولهم: لازالت
للحير موقداً، وستمك في الكرم موقعاً.

(و) فوق الراعي (القصيل)

تفوقاً: إذا (مقلة اللبَن فوقاً فوقاً).

(و) قال ابن الأعرابي: المفعول
كمعظَم: ما هو خذ اللبَن قليلاً من
ما كُول ومشروب) وهو مجاز.

---

(1) زيادة من اللسان.
(كاستنتاجها) إذا نفرس حلبها حيث
تجمع ديرتها.

(و) يقال: (استنتاج الناقلة) أي:
لا تحلبها قبل الوقت.

(ورجل مستفيق) كبير النوم) عن
ابن الأعرابي، وهو غريب.

(و) فلان (ما يستفيق من الشراب)
أي (ما يكون) عنه، أو لا يشربه في
الوقت، ويقبل لا ينفع له عذريه وقتاً،
وإنهما يشربهما دائماً، ومنه قول الحريري:
لا يستفيق غراماً لها وفرط صبابية
(وانفاقت الجمل) انفيقاً: (هزل)
انفعال من فاق الشيء: إذا كسره.

(و)قيل: (هلك، و) من ذلك
انفاق (الأسم) إذا (تكسر فوقه)
أو نقص.

(وانفاق) الرجل: إذا (انتفقـ)
انفعال من الفاقة، ولا يقال: فاق فإنه
لا يفيل للفاقة، قال في الجوهري
(أو) انفاق: إذا (مات بكفية)
الفوقا) نقله الصاغاني.

330
التعليلي يصف قسيمة:

لنا مساحات زور في مراكبها
لينا وليس بها وهم ولا رقوق
شئت بكل صهاي تساط بى
كما تساط إذا ماردت القيمة

قال: الفقيه: جمع مفيق، وهي التي
يرجع إليها ابنها بعد الحلب.

قال ابن بري: قوله: الفقيه جمع مفيق، قياسه جمع ناقة فوق، وأصله فوق، فأبدال من الواو ياء، استفقالاً للضم شاءة على الواو، ويروى الفقيه وهو
أقيس.

والفوقات، كصاحب: ثانب اللبس
بعد رضاع أو جلاب.
وتفق شرابة: شربه شئنا بعدد
تعالم وهو مجاز.
واعلاهم فوقا بالضم، أى: أكترهم

(1) الامان.
(2) في هامش مطبوع التاج: قوله: ويروي الفقيه، أى: كتب، جمع نيقه، بمعنى الدورة أ. 221
فوق

أي: لِمَا كَنَّا علَىٰ يَتِّبِعِ عَن
الْإِسْتِقَامَةِ.

(وَالْفَهْمَةِ: عَظِمَ عِنْدَ مُرْكَبَ الْعنْقُ،
وهو أول العقان.) كما في الصحاح.
زاد غيوره: يَلِى الرأس. (أو عظيم عند
قَبَقَ الرأس، مُسْرَفٌ على اللَّهَةِ) قَالَهُ
الْلِّيْثُ، وَأَنْشَدَ:

وَتَنْضَرُّ السَّهْمَةَ حَتَّى تَتْنَدَلِقِ (1).

قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلٌ الفَلاَخ.

(وَفِهْمَهُ، كُنْتُهُ) فَهَنَا: (أصْبَبَ
فِهْمَهُ) نَقْلُ الْجُوهَرِ.
(وَالْفَاهِيَةُ: الْطَّمْعَةُ الَّتِي تَفْهَقُ بَالْذِّمَ
أي: تَنْصَبُّ).)

(أو) الْفَاهِيَةُ: (كَبِيْرٍ عَلَى الْفَهْمَةِ)
عن ابن عَبَّاد. وقال الْلِّيْثُ: الفَهْمُ:
اِنْسَعَ كُلٌّ شَيْءٌ يَنْتَبِعُ مِنْهُ مَا أَوْ دَمُ.
قال: (وَالْفَاهِيَةُ) كَصَيْغَتِي: (الَّوْاصِعِ
من كُلِّ شَيْءٍ) حَتَّى يَغْلُبَ مَيَاضَةً فِهْمَهُ
(وَ) نَافَقَ فِهْمَهُ، وَهُوَ: (الْصَّفِيَّ)
من الْفَوقِ.

(1) السَّانَةُ وَالْيَلِيَةِ وَالْبُسْحَةَ (6/3) وَفِيهَا وَأَوْرَنْبِبِ...
(و) يقال: (بنت يفهاق) أي: (كثيره) 
الماء). قال خطان رضي الله عنه:
على كل يفهاق خسليف غروبها نخرج في حورف من الماء أسجولاً (1)
العروب هنا: ماؤها.

(وألفقه) أي: السقاء: (ملاه)
كأححقه على البديل. وفي حديث جابر
رضي الله عنه: فنزعنا في الحوضين حتى 
أقمتنا .

(و) ألفه (البيرق) كواه الظاهرة .
نقلها الصاغان.

(و) ألفه (البرق) وغيره: أنفسهم.
كالفقه عن ابن الأعراب.

(وانفقه). وفي حديث: على رضي
الله عنه: في هواه منفقاته وحقوه 
منفقاته) وأنشد ابن السفاح لأعرابی
اختلعت منه أمره فاختارت روجاً 
غيره فأشارها ومضى عليها في 
الجاهظة، فبلغها ذلك فقال: يهوجها ،
ويعيبها بما صارت إليه من التمثناء:

(1) ديوان 1 و56، و6 من الماء أنجلاء والمثبت كالنان.
(2) ديوان 1 و71، واللسان والباب
(3) ديوان 1 وا 111، واللسان والباب

222
فقه

المنتفهعون، قيل: يارسول الله ومسا
المنتفهعون؟ قال: المنكرون. وقال
الفرزدق:

تنفيه بوالعراق أبو المتنى
وععلم قومه أكمل الخبيصين

[ف. ق]

(القيق) أهل الجوهير، وهو
(صوت الاجاج) وهو تضيف،
وสะอาด القيق بقافية عن ابن الأعرابي,
كما في الباب، وسباقي.
(و) القيق (بالكسر: الجبل المحيط
بالدنيا): وهذا أيضاً تضيف،
والمقول عن ابن الأعرابي بقافية،
كما سباني أيضاً.
(و) القيق: (الرجلة السبيل)
وهذا أيضاً تضيف، والصواب
بقافية مع أنه قد تقاطم له أيضاً
في (ف و ق)، مثل ذلك بعيته، وهو
غلط، كما سباني أيضاً.
(و) القيق (بلا لام: ع)، وهو البتل
الذي بين دمشق وطبرية الذي نسب
إلى العقبة وقد سبق له في (ف و ق)

وفيقال: هو منتفه علينا بمال غيره.

(1) ديوان الفرزدق 24/8 وفيه:
تثبتنا بالعراق... وليأتنا هذه الرواية
في (بنك)، وأنشده في الصفاء ومادة (بنك).
(2) الجماعة 11/7 وفيه: أنى له الأرض غيرها...
| الفقه | قرآن | | --- |
| **فَهَم** | *أَنْثَى مِنْ كَلَامِ الْعَالَمِ، إِنَّهَا كُانَتْ هُوَ فَكْيِف* | 1 | *يَقُولُ لِلْبَلَدَ إِنَّهَا مُوْضِعَةٌ؟ أَوْ كُفْيَ نَبَكْرُ؟ أُوْلَٰٰٓاً كُفْيَينَ ثَانِيَينَ* |
| **فَيْنَ كُفْيَعْبَدَ إِنَّهُ عَجِبُ. إِذَا أَرَادَ بِهِ مَوْضِعًا أَخْرَى فَهُوَ تَصْحِيْفُ، وَالصَّوْابُ فِيهِ بِقَافِينْ* | 2 |
| **فَهَا حُصُونٌ كَثِيرَةٌ، كَمَا فِي الْمَعْجِمُ* | 3 |
| **وَنَقْلُ الصَّاغِنَانِ عَنْ أَبِي عُمَروُ** | 4 |
| **الْقَيْقَةُ، كَفَرْحَةٌ: الْيَتِّى صُوْفَهَا لَيْبُدُ.** | 5 |

---

1. *قالَ: أَبُو نَكْرُ، أُحْمَدُ بنُ مُحَمْدٍ الهَمَدَانِيُّ، وَبَابُ الْأَبْوَابِ: أَوْلَٰٓاً شَيَاءٌ فِي جَيْلِ الْقَيْقَةِ، فَهَا حُصُونٌ كَثِيرَةٌ، كَمَا فِي الْمَعْجِمُ.*

2. *فَهُوَ تَصْحِيْفُ، وَالصَّوْابُ فِيهِ بِقَافِينْ.*

3. *فَهَا حُصُونٌ كَثِيرَةٌ، كَمَا فِي الْمَعْجِمُ.*

4. *وَنَقْلُ الصَّاغِنَانِ عَنْ أَبِي عُمَروُ.*

5. *الْقَيْقَةُ، كَفَرْحَةٌ: الْيَتِّى صُوْفَهَا لَيْبُدُ.*

---

**وصل الفائف** مع نفسها

[]  

**ما يستدرك عليه:**

[]  

**الفائف**، بِقَافِينْ، بينهما موحدة *مَحْرَكَةُ، وَيَرْوِي بِبِالْيَاء أَيْضاً، وَسِياَقُ :**

1. *في مَطْوَى الْتَّاجِ، كِفَّهَ.*
و بعد قول الله تعالى:

"هَلَآ أَنتَ سَاقِيٌّ مَعَكَ حَفَّانٌ، وَبُصُوُّبُهُمْ أَبَنُ بُرَءٍ" (1)


( ق ر ط ق )

( الفرطق ، كقئنثب ) أهلبه

(1) اللسان.

(2) في هاش طبوه الناج: «فقوله: حتى وردت الرقيعي، هكذا بالأسهل إلى أذقيه، وراجح البضاء. وفي مجمع البلدان الرقيعي: قال: الرقيعي: هام بن مكوابلصرة لرجل من ثم يعرف ابن الرقيع.}

الصباح: "بَيْنَ بِعْرِ السَّحْفِيَّاتِ، وَلَاصْحَابِ الرَّجُلِ عَصْوَدَ البَرْقِيَّ" (3)

(3) اللسان.

(4) اللسان و السحاب والباب والكلفة، وحياة نبي: "هكذا أتى الرجل (هوف.Accessary) والمنشور الأول لا يف هذا الرجل، والأرجى أن تفظف على الأول والثاني من بني الرحمان، والبرق في جميع البلدان (فرق)."
قُرْقَة

قال أبو نصار: القَرْقَةُ: شَيْخَةٌ بالصَّدر، وِثْرُوَّى على الوجوه: قَرْقَةٌ وقَرْقَةٌ.

الجوهرى: وقال ابن الأثير: هو القَبَآءُ، وهو (لبيس م) معروف (معرب كُرْنَهُ) قال: ونُبِّدِلُ القاف من الهاء في الأسماء المبَرَّة كثير. وفي الحديث:

"جاء الغلام وعليه قُرْقَة أبيض "

(و) يقال: (قُرْقَةٌ، قُرْقَةٌ)

أي: (أَلْبِسْتُهُ إِيَاه، فِيِسَه) نقلْتُه الصاغالي.

ومما يستدرك عليه:

قُرْقَةٌ: تَصْغِيرُ قُرْقَةٍ، وقد جاء في الحديث، وقُرْقَةٌ كَعْنِدُهُ، لغةً، عن ابن الأثير.

وأقرب من ذلك قُرْقَةٌ، كَعْفَرُ،

نَقَلْهُ شيخنا عن صاحب البيضاح.

[قَرْقَةٍ]

(القَرْقَةٍ، كَعْفَر، وَجِيل). واقْتَصَرَ

الجوهرى والصاغالي على الأول:

(المكان المُستوى، وقَعَعُ قَرْقَةٌ) وقَرْقَةٌ

طَبُبُ أَلْسَن لِلَّاجِهَارِي فِيه. وأَنْشَدَ

الجوهرى لَرُؤِبَةٌ يَصِيف إِبلاً بالسرعَةٍ:

---

(1) ديوانه 179 والقابان والمحارج، وق. في الجواب، وقال شاعر فيض إلاؤ. وق. الكثيلة، لبس الرجه لرجه. 150 في الطب ولفظه في المباني 5/75.

(2) ديوان روزية 150 والطب والكثيلة والمقاسيف 5/74، وإصلاح المباني.

(3) هو لوحة في ديوانه 1/11 والقابان.
(و) القرق، كفرُح، أَوْ في المهام، كما في العبء.
(والقرق) بالفتح: صوت النجاجة.
كما في العبء، زاد غيَّرًا، إذا حصنت.
وضبطه بالكسر، كما في التهذيب.
(و) القرق، بالكسر: الأصل عن يعقوب. قال: يقَال: هو لَمْ يَنْصِبِيَّةً.
أي: الأصل، وزاد ابن الأعراب: الرَّدِّي.
قال ذُكرَت السِّلَائِيَّة يُصِفُّ فِرَاشًا:
ليست من القرق البطاء كُوَسَرُ هَذَا.
قد سبقَت قيسًا وآتت تنظيرًا.
هكذا أنشده يعقوب، ورواه كراع من الفرق خِلَفَ الْفَأْنِيَّةَ جَمِيعَ أَفْرَقَ.
وقد تقدَّم.
(و) قال ابن عبَّاد: القرق: (العَادِة).
للناس.
قال: (و) القرق أيضاً: (صِغْاز.)
(الناس) وقال ابن خالِدُ: القرق:
الجماعة، وجمعه أفرَق. يقال: جاء.
قرِّق من الناس، وقرِّق من النساء.
(1) المبتدأ.
278
شَبَّ النجومِ بَهذِهِ الحَقَّيَاتِ الَّتِي تُصَنَّفُ، وغَلِيظَهَا النَّصَابُ، أَيِّ النَّجُومِ الذي تَغْرَبُ فِيهِ. وَيَقَالُ: أَسْتَوَى الْفَرْقُ قَوْمُونَا بِنا، أَيْ: أَسْتَوَى فِي اللَّيْلِ فَلَمْ يَقْبُرَ وَاحِدٌ مَنَ صَاحِبِهِ.

(وَالْفَرْقُ) كَصِبْعُورُ: وَأَدَبْ يَبْنٌ الصَّمَانُ وَمُحْجَرُ.

(وَ) قَرْقُ (كَرْيَزُ) عَ بَعْجِبِهِ.) "هُكَذَا ذَكَرُوهُ الصَّاغَانِيُّ وَقَلَّدُهُ المُصَنَّفُ، والصَّوَابِ فيهما بالفَتَا، وَقَدْ تَقَلَّدَمِ ذَكُّرَهُمَا هَنَاكَ.

أمَّا الْفَرْقُ فَإِنَّهَا عَقَبَةٌ دَونَ هَجْرٍ إِلَى نَجِدٍ بَيْنَ هَجْرٍ وَمَهْبٍ الشَّمَالِ.

وَأَمَّا قُرْقُ فَإِنَّهُ جَبِيلٌ، أَوَ وَادٍ بِتَهَامةٍ، كَمَا ضَبْطَةٌ غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنْ الأَمْلَاءِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَلْدَى ضَبْطَهُ المُصَنَّفُ خَطَا.

قَدْ هُمَّت مَطْوِيّ لِلِّنَاجِرِ: قَوْلُهُ: وَأَعْلَى
الكُرَاصُبُ، بِرُؤِيَ: وَأَعْلَمَةُ النَّجُومِ.
وقَوْلُهُ: كَحِيلُ الْفَرْقَ هَذَا هو الصَّوَابِ، وَرُوَاهُ الْلَّيْثُ: كَحِيلُ الْفَرْقَ، وَهُوَ خَطَا، كَمَا أُوْضِحَ مِنْ التَّكْلِمَةِ فِي مَادَةٍ (عِلْمَ) وَتَقَلَّل
الشَّارِحُ عِبَارتَهُ هَنَاكَ بَيْنَاهَا، فَنَتَهِيهِ.

1) المَسْنَانُ.

(و) قال شجُرُّ: يقال: (وقع) فلان في قلقه، أي: (وقع). أو حكَّم الصبي: قلقه، كتبَة، وهذا قد تقدم له قرباً، فذكره ثانياً تكراراً.

أُخْرِجَ الْهُرُوْي أَرْضَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرٍ، وأُخْرِجَ الْطَّرِّيْرِيْنَ في المجمع عن سالم

(1) المان، واللباب، والفائض: 88.
<table>
<thead>
<tr>
<th>والقَلِيقَةُ</th>
<th>(ورجل) يَقَلِيقَةً (وامرأةً يَقَلِيقَةً)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الْوَشَاحُ: لا يَكُونَ على خَصْرَها مِنْهُمْ، قال الأَفْخَسِي:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رؤْحُتُهُ جَيْدَاءٌ دَائِنِيَةً المَسْرَعُ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>نَجَّهْ لَا حَبَِّهَا وَلَا يَقَلِيقَةً</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(و) قال الرَّجَاءُ: (أَقَلِيقَةَ النَّاقةَ)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أَيْ: (قَلِيق جِئْزَاهَا، أَيْ) مَا عَلِيَّهَا،</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وهو (قَلِيقَهَا وَآثِرَهَا).</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

وَمَا يُسْتَدْرَكْ عَلَيْهِ: 

١ - أَقَلِيقَتُ الشَّيْءِ: جَعِلْهَا قَلِيقَاً، وأَقَلِيقَهَا 
الجُحْزُونُ وَالْفَرْحُ. 

وانْقَاةٌ وَقَلِيَاقُ الْوَضْيِنِين. 

وَأَقَلِيقُتُ إِلَيْكَ وَضَنُّ الرَّكَابَاتِ. 

وَفِي حَدِيثٍ عَلَى رَضْيَ اللهُ عَلَيْهِ: "أَقَلِيقُوا السَّيْوَفَ 
في الْعُمْرِ" أَيْ: حُرْكُوهَا فِي أَعْمَادِهَا 
بِيْلَكَ أَنْ تُحْتَاجُوا إِلَى سَلْطَتِهَا; لِيَسْهُلُّ عَنَّهَا 
الحَاجَةُ إِلَيْهَا. 

وقَلِيقُهَا مِنْ مَكَانِهَا حُرْكَهُ، 
وَالْقَلِيقَةُ، بَيْضُرَّبْنَ مُضَدَّةً، 
وَالْقَلِيقَةُ: مِنْ طَيْرِ الْمَسَاءِ. |

ابن عبد الله عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاس من عرفات وهو يقول ذلك. والحديث مُشْهور بابن عمر، من قولِه: قَلِيقَ الشَّيْءَ قَلِيقًا، وهو أن لا يستقر في مكان واحد.

٢ - (والقَلِيقَةُ) مَحْرَكَةٌ (ضَسْرَبٌ مِن 
القَلِيقَةَ) وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيَّةُ بْنِ عَبْدِهُ: 
مُحَالَ كَأَجْوَازُ الْجَرَادِ وَلُؤْلُؤُ 
مِنَ القَلِيقَةٍ وَالْكُبْسِيَّينَ العُلُوْبِ (١) 

وَفِي التَّهْلِيبِ: وَيُقَالُ لَصَبُرٌ مِن 
القَلِيقَةِ الْمُنْظُومَةَ بِالْلَّوْلَوَ: قَلِيقًا. 
وقَالَ 
ابن سَيْدَةٍ: وَلا أُدْرِي إِلَى أَيْ شَيْءٍ نَشَبُ، 
لَكِنَّهُ الَّذِي 
يُكْسَبُ مِنْهُ إِلَى القَلِيقَ الَّذِي 
هُوَ الْأَضْطَرَابُ، كَأَنَّهُ يُضَطَّرِبُ فِي 
سَيْلُكَهُ لَا يَبْتَغُهُ، فَهُوَ ذُو قَلِيقٍ. 

(ورجل قَلِيق) وَوَقَلِيقَ. 

(وامرأة قَلِيق الْوَشَاحِ) أَيْ: قَلِيقُ 
وَشَاحَهَا، قال دُو الرَّمَّةَ: 
عَجْرَةٌ مَمْكُورةٌ حَصَانَةُ قَلِيقٍ 
عَنْهَا الْوَشَاحُ وَجَمِيعُ الْجَلْسَةَ وَالْعَصَبِ (٢) 

(١) الْكَبْسِيَّانِ وَالْكِبْسِيَّةَ الْبِبَلِيَّةَ، وَ(وَالْكُبْسِيَّانِ) 
(٢) الْدِّيوانِ، (١) الْدِّيوانِ، وَ(الْبِبَلِيَّةَ)
قُرَّ (والقُرُّ، بالضمّ، طائرٌ مائيّ طويلٌ العنق) فليلٌ تَحْضِنُ الجسِّم، عن الليلِ، وأنشدَ:
۱) كَانَتِ من بَنَاتِ السَّاماء قُرُّ.
۲) القُرُّ: قِرْجُ الرَّبِّاَةِ) عَن الأصمِّيٍّ. وَقَ قَتَّطَ بِكَ، صَدِعُ قرْجُهَا. قال ساعدة بِن جُوَّةُ الهَلْلِيِّ:
۳) نَفَائِيْةٌ أَيْنُ مَا شأْ أَهْلُهَا رَأَوْا قُوْقُها في الحَصَّ لم يَتَنَحَّبْ.
۴) وَيَبُروُّ قُوْقُها بالفَاء عَن بِن عَبْدٍ، وَقَدْ تَقَلَّبَ.
۵) القُرُّ: (بِهَا: الصَّلَّةٍ) عَن ابن الأَقْرَعٍ. وأنشدَ ابن بَرَى لِراجِز: 
۶) أَيْبَا القَسّ الَّذِي قَدَّمُ حَلْقَ القُوْقُةَ حَلْقَةَ لو رَأَيْتَ الْدُّفْ نَفَقْتَ (۳).

۱) الدَّيْنَاء١٤١، والقُدْسَة، والبَيْبَلَ،
۲) شَرِّ فُحُورِ الْمَغْشيِّينَ ١٥١، والقُدْسَةِ من غير تَّوْزِع.
۳) القُدْسَة، والبَيْبَلَ، والقُدْسَة.
(ال almufq) كمُعَطُوفٍ (ال almufq) disparity.
(والذان يَعْلَمُونَ) الفوقة من ضَرْبٍ قَبَضْرَمَ مَلَكَ الرُّومِ (أَلَّا شَبَّةٍ فَوَقَا) ومنه حَلْيَتُ عَبَّدُ الرَّحْمَنِ بِنَ أبي بكر: أَجَسَدُتْهَا هَذِهِ قَمْلِيَّةُ قَوْقَةٍ؟ يُرْيَدُ العبَّاَبَةَ لأَوَّلَ الْمُلُوكِ، سنة الْرُّومِ والعَجْمِ. قال ذلك لما أراد مَعَاوِيَةَ أن يَبْعَثَ أَهْلَ المَدِينة لابنَهُ يَرْجِي بِولايةَ بُعْدَيةِ. وَيَرْجِي بِالْقَافِ وَالجَيْشِ من القَوْقَةِ الْأَنْبَاعِ، كَانَ بَعْضُهُمْ يَبْتَسِعُ بعضًا:
(والقتَاقِ) الأَحْسَنُ الطَّالِيسُ، وَشَاهِدَهُ قُوَّةُ الْمُعَجِّجِ الَّذِي تَقَدَّمَ قَرِيبًِا.
(واقْتَاقِ الْمُجَدِّدَةِ) فَوَقَا (صَوْتُ) وَخَصَ بَعْضُهُمْ إِيَّاهَا بِمَسْنُونِيَّةٍ، وَهَيِّ العُرْفَةِ، وَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ السُّفَاذا (كَفَوْقَاتِ) تَفَقُّقِهِ قَمْلِيَّةً وَقَوْقَةً، عَلَى وَزْنَ قَفَّلِ فِيلاً وَقَعْلَةً.

[]

(1) يَمْعى بِالصَّرِّيَّةِ عِبَّادُ النَّجِمِ، محمد بنَ صَلِي، والشَّامِ.
(2) رَأَى نَـهْـيُ قَوْقَةٍ فَسَأَلَهُ مَا رَأَى فَذَوَّ لَهُ أَسْمَيْتُ مَثَّا مَارَوَيْتُ وَلَمْ يَكُنَّ يَأْفَكُهُ بِقُدْرَةِ مَا أَشْتَيْتُ (3) السَّانِ.

242
قال ابن بري: هذا البيت أنشده ابن السكّيت في باب الدامة والقصر، ونسبه لبعض الهذليين. قال: وقال ابن السكّيت: القوّة: الأصل. وهذه رواية الألفاظ له. وأما الذي في شعره:

فهو:

لزوجته سوؤستها
على جهاراً فهى تضريب
على غير ذنب قضاعية
لها ولد فوقه أحب

خفص قضاعية على البديل من زوجة
والمهير غلام من هديل شكا في الشعر

(1) اللسان. وفي شرح أشعار الغزليين / 893:
وفى دواوينها، بدل دفا سره، ولا دفا
والد فتى، وفجاء فيه: أن سبب هذا
الشعر أنه أقبل رجل من هديل إلى عمر بن
الخطاب رضي الله عنه، وهو جالس فقال:

يا أمير المؤمنين:
أهيناك في الغزالي والدفأ
كبير الشجاعة لا يغلب
فلكن لي ظهور ولا أظلمت
فليس وراءك للذمّ
فناني وكنت بشقته قصبة
إلى أنه أوم إذا أنتسب
لزوجة سوؤستها... إلخ.

٤٤١
الجُوهُرِيُّ، وبصاحب الْلُّسَنَة. وقال
الصَّاغَانِيُّ: هي (۵) فقول حسان بن
ثابت رضي الله عنه:
إذا ذكرت قَهْقَاءَ حَنَّا ذِكْرُها
وِلَرَمْثِ المَفْرُونِ، والسَّمَكَ الرَّفِّطِ
قال: (وَقَهْقَأَةٌ) كَرَقْؤَةٌ: (كَوْرَةٌ بَيْضَرٌ) من أعماَل البَحْرَةٍ، وهي
الثَّوُّقَةٍ، وقد نيَّسَ إليها بعَضُ
شُيُوخ مُشاَيخِنا.
[فِي قَ]۰
(القَيقَ: صَوْتُ الْمَدِّاجِيَةِ) الحَبْشِيَةٍ
(إذا دَعَتُ الْذُّبَكُ لِلْسَفَادِ) ، وقد قَاتَتُ
قَيَّما ، لَغَة فِي قَوْفَا، وكِلْدِيكَ الْقَفزِ
(وَ الْقَيقَ: بِالْكَرَسَ: الْأَحْمَقِ الطَّارِقِ) لَغَة فِي الْقَافِ
(وَ الْقَيقَ: (الْجَبَلُ الطَّريِّ) لَغَة فِي الْقَافِ
(وَ الْقَيَّمَ: (الْجَبَلُ الطَّريِّ) لَغَة فِي الْدَنَبَا) عَن ابن الأَمِرِيِّي، هُكَذَا نَقْلَهُ
إِلَى الصَّاغَانِيِّ، وَضَبطَهُ. وَقَدْ مَرَّ أنَّ
بعض أَئِمَّة الْنَّسَب ضَبْطَهُ بِالْيَاء مَحْرَكَةٌ
لَغَة فِي الْمَوْحِدةٍ، وَهُوَ الْجَبَلُ الطَّريِّ
(۱) الْذِّي فِي سَمْعِ الْبَلَدَةِ وَالْقَيقَةِ
(۱) الْذِّي فِي سَمْعِ الْبَلَدَةِ وَالْقَيقَةِ
240
<table>
<thead>
<tr>
<th>فقه</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>والقيامة (والمقبولة) بالقصر</td>
</tr>
<tr>
<td>ولمدة: الأرض الفانية</td>
</tr>
<tr>
<td>والمصرح، وقيل: المنفادة. وقال ابن شميل: القيامة: مكان ظاهر غليظت</td>
</tr>
<tr>
<td>كبير الجحارة، وجوارتها الأطرأة</td>
</tr>
<tr>
<td>وهي مستوية بالأرض، وفيها نُشُور وارتفاع، نُمَرَّت فيها الجحارة نُشرة، لاتكاذ تستطيع أن تمشى فيها، وما نحت الجحارة المنورة حجارة غاص ببعضها بعض لانتقد أن تُحِيرها، وجوارتها حمر، تُثبت الشجر والبَّقل، قال الجونري: الهَمْمَة مِبَدَلَة من الياء، والرَّيااة الأولى مِبَدَلَة من الواو، والثَّلَيل عليه قولهم في (ج: القوافي) وهو فيقال مُلْحَق بسِيرًا ح، وكذلك الزِّيزاءة لأنه لايكون في الكلام مثل القِلْفَان إلا مُصْدراً</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) قد يُجْمَع على اللُفظ، فيقال</td>
</tr>
<tr>
<td>(قِباقٍ). قال الرأجح: إذا تمتّين على القيامة، لاてしまいます منه أُذُّن عِنْاقٍ</td>
</tr>
<tr>
<td>(القسام والصباح والعباب في الجمهرة)</td>
</tr>
<tr>
<td>(٩٨٧/١٧)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الكُوُسَّ [الله،] مُعَرِّبٌ كَمَا في اللَّيْلِ، وإِبْدَالُ الهَاء قَافٍ كَقَافٍ في الْمَعْرِفَاتِ، مِثْلُ الْبَرْقِ، والمُضِقِّ، وَغَيْرِهِمَا.

(فصل السلام) مع القاف.

لَب قَ [كذن ق] [١]

الكُتِبُينِ، بالضم. قال ابن بري: هو مَدْقِقُ الْفُصُّ اللَّيْلِ، الذي يَدْعُو عليه التَّوْبَةَ، وأنشد:

قَانِمَةُ الْقَصْمُ لِلسَّنِّ وَقَفَّ

ِخَيْرُها كُتُبِيقَةُ قَصْمَةٍ (١)

كَذَا في اللَّيْلِ.

كُرْب قَ [كذن ق] [١]

ومنها كُرْب قَ، كُتِبَ: الحَانُوتُ فارسي مَعَرِّبٌ. وَهُكَذا روى أبو ظياد، قول الشَّاعِرَ الذي أَنْشِدَهَ الْجَوْهَرُ، في التَّرْجِمَةِ. وذَكَرَهُ الجَوْهَرُ هَذَا:

إِسْتَغْلِدًا.

وَيُقَالُ أَيْضاً: كُرْب قَ وَقَرْب قَ، وقد تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمَا في مَوْضِيَعِهِمَا.

كُوَس قَ [كذن ق] [١]

ومنها: الكُوُسَّ، كُجَوْهُرُ، هو

(١) اللَّيْلِ، والجمع: (١) اللَّيْلُ، والجمع: (١) اللَّيْل.
أي: لا يُوقَفَكِ، ولا يَزْعَجُكَ (فُهِوَ لَيْثٌ، كَكُفَّى وَأَيِّبَرُ، وَالْتَّمْيِزُ يَهَاءُ فيهمَا).

(أو اللَّيْثَةُ واللَّيْثَةُ) هي الأُمْرَةَ (الحَسَنَةُ الدُّلْلَ، أو اللَّيْثَةُ) اللَّيْثَةُ الصَّنَاعَ.

وَقَالَ الْفَرَّاءُ: اللَّيْثَةُ الَّتِي يَشَكِّلُهَا كلُّ ليَسٍ وَطِيبٍ.

وَقَالَ الْلَّيْثُ: امْرَأَةُ لَيْثَةٍ: طَرِيقَةُ رَفِيقَةٍ، وَبَلِيَّقَ بِهَا كُلُّ شَوْبٍ.

أي: أو اللَّيْثَةُ مُحْرَكَةٌ: (الْظَّرَفُ) والْفَيْعُ كَالْفَيْعُ.

(وَبَلَّهَا) لَبَغَا: (لَبَغَا، كَلَبَغْتَهَا) تَلْبِيَّةٌ. (وَ) مَنْهُ: (تُرِيدُ مُلْبِسٍ)

كَمْ عَظُّمْتُ، أي: (مَلْيِنَ) بالْدِّسَرِ.

وَقِيلَ: تَلْبِيَّةُ الْتَرْيِدِ: إِذَا أَكْثَرُ أَدْمَهُ. وَقِيلَ: خَلْطَهُ شَهَيلَا، وَقِيلَ: جَمْعَهُ بَالْبِيْغَةَ. وَقَالَ أَبُو عُمَيْدُ:

بالْبَيْتَةَ، وَأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِ:

لا خَيْرُ فِي أُكْلِ الخَلَاشَةٍ وَحَتَّى أَيْ. إِذَا لَمْ يَكُنْ رَبُّ الخَلَاشَةِ ذَٰلِكَ تَمَّ

248
لَحْقُ بِكَسِينٍ، وَلَحْقُ لَحْقًا (1) الرَّحْمَٰنِ، الرَّحْمَٰنِ (2) سُورَةَ الإِسْرَآءِ، الآيَةُ 1

499
الرواية بكتُرَا الحاء، أي: من نَّزل به عذابٍ كثَرَات بالكَفَّارُ، وقيل: هو بمعنى لاحِقٍ، لغة في لَّحقٍ، يقال: لحقه وألحقه بمعنى كَبِّعه، وأنبَعَه، وبرَوَى بفتح الحاء على المفعول أي: إن عذاباً كثَرَات بالكَفَّارَ، ويُصْبِبُونِ بِهٖ.

(وَلَاحِقًا، كَسَمَّى لَحَوَّة) بالضَّمْ، أي: (صَمْر)، نقله الجوهرُ. زادة: المُخَرُّشُ: ولصق بطنه وهو نمجرز.

وقال الآخُرُ: فرس لاحِق الأَبُولُ، من حَلَّلْ لحَيَّ الأَبَاطِلِ: إذا ضَمْرتَ.

وفي قَصِيدَة كَبِيرٍ رَفِينٍ الله عنه:

تَخْدَى عَلَى بَيْرَات وَهَيْ لَحَقَّةٌ
ذَويَّ وَفَعْهُ الأَرْضِ تْحَيِّلُ 

وأَنْشِد الصَّاغَةُ لرُؤِبةٍ:

ه لاحِق الأَقرابِ فيها كَالْمَقْتَ٢).

(ولاحِق) اسم (أَقراس) كانَت
لَمْعَانِي بِن أَبِي سَفِيَانَ) رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ.

كَمَا في الصحاح.

(1) شرح ديوانه/ ١٣ والسلام.
(2) ديوان رؤية/ ١٠١ والسلام.
أبو الأعراف: اللَّحِقُ: أن يَرْجِعَ الْقُوَّمُ
في جانب الوادي.
(و) يُقال: (اسْتَلْحَقُ) الرجل، أي: (زرَعَها)، أي: الأَلْحَقُ.
(و) استَلْحَقَ فلَانٌ (فَلَانًا) أَدْعَاهُ.
وفي خليفة عمرو بن شبيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى أن َكُلُّ مُسْتَلْحَقَ استَلْحَقَ بعد أبيه الذي يُدْعَى له فقد لَحِقَ بِهِ استَلْحَقَهُ، قال ابن الأثير: قال الخُطَّابَيَّ: هذه أحكام وقعت في أول زمان الرشيدة، وذلك أنه كان له الجاهلية إمامًا ب غلابة، وكان مادةً ينيَّمُونَ بهن، فإذا جاءت إحداهن بولَدَ رَبَّهُمَا أَدْعَاهُ السَّيِّدُ والزَّاهِي، فاتّحَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالسَّيِّد، لأن الأُمَّة فرَأَى كَالْحَره، فإن مات السَّيِّد ولم يستَلْحَقَهُ، ثم استَلْحَقَهُ ورَبَّهُ.
(و) اللَّحِقُ مَحْرَكَةً: نَيَّةُ الْلَّحِقُ بالأَوَّلِ) كما في الصحاح.
(و) اللَّحِقُ (من الشَّمْرِ: (أَلْحَقُ) في اللسان: (من الشَّمْرِ).
فقد إذا أخرجت في آخر الصيف مالاً يكون له ينفع، فكانها غبر جادة فيما أطلقته.

ولاحقته الركاب و (المطاي) أى: (لحق بعضها بعضًا)، قال الشاعر: أقول وقد تلاحقت المطايًا كلهاء القول إن عليك عينًا (1)

أى: أراغ وأمسك عن القول.]


وتلاحق القول: أدرك بعضهم بعضًا.

واللحق، مجركة: ماللحق بالكتاب بعد الفراح منه، فلقب به مساعدته عنه، ونجمع الاحكا، وإن خفف فقيل: لحق كان جائزًا، نقله الأهرى.

قلت: وقوله: لحاقًا لذلك بالكسر علق، ويسعون ملحقه به ملحقه.

(1) السائح والصابر ونفسه وكذا النقل.

(الدبيان 102 والمسان)
اللحق أياً: الشيء الزائد. قال ابن عيسى:

(1) كَانَتْ بَيْنَ أَسْطَرِ ۖ لِلْلحق

واللحق من الناس: قَوْمٌ يَلْحَقُون بقَوْمٍ بعَدَّ مُضِيعِهِمْ، قال الراجل:

(2) لِلْلحق من أَعْرَابِهَا

قال الأزهر: يَجِزُ أَن يَكُونَ مَصَّرًا لِلْلحق، ويَجِزُ أَن يَكُونَ جَمِيعًا لِلْلحق، كما يَقَال: خَاءِدُ وَخَادِمٌ، وعَادٍ وَعَادٍ.

وَلِلْلحق: الغَمِّ: أولادُها التي كَانَت تَلْحَقَ بِها.

واللحق: الزَّرعُ البَذَّى، وهو ما مَسْقَتهُ السَّماة، والجمعُ أَلْحَاقُ.

وُقَعَ لِلْلاحق - بَصَاعَتِنٍ - وَلِلْلاحق: سَرِيعَةُ السَّهم، لَاتَرِيدُ شَيْأً إلَّا لِلْلحقَةِ.

(1) النَّافع
(2) النَّاحِي، وقيل: يُغْتَبِشُ عن مَسِيرٍ مِنْ أَبْوَابِهَا.

وَقَبْرُ النَّافِعَة، وغَتْرَبِيهَا.

وَلَمْ يَتَّقَلَّبَ مَعَ الْمَوْتِ أو عَنْهَا.
ل حق ق


والمَلَام السُّبُر: ما انْزَوَى من قَعْرِه.

قال: الليثُ بن المنْفري: كِبْسَاء خَروجُها: بطّأت إذا وقَعَت في مَمَلِقَة أَدركُ داَاء اللَّام جَرّدَان.

(1) في مجمع البلدان: لَام جَرّدَان: حصن في شرق الأندلس، غربيَّ مرسية وشرق المسرية، بينهما ثلاثة أيام،
الورق

(و) اللَّزَقُ (كتاب: مالرَقَ يه)  
أي: يُلْصَقَ، كالجُرُحَاء وما أشبه ذلك.
(و) من الكنيَّة: اللَّزَقُ  
(الجَماعة) عن ابن الأعرابي، وأنشده:

(و) دَلَّهُ فِرَّتْهَا لَكَ مِن عَنَاقٍ،  
لما رأى أنّكَ يَسْقُ السَّاقٍ.
(و) وَلَسْتَ بِالمَحْمُودِ فِي اللَّزَقِ (١)  
وفي التَّهْدَيْبِ:

(و) وَجَرَبَت ضَفَعَكَ فِي اللَّزَقِ (٢).  
أي: في مُجازِمِهِ إيّاهـا.
(و) وَلِيْزَقَ الدَّهْبَ عِنْدَ الأَطْبَاءِ،  
(الأَشْقِ) وهو المَعْرَف بِفِئَانَشَقٍ.
(و) قَبِلَ: هو (دَوَاءٌ) يَجْلِبُ مِن  
(أَرْبِيضَة) بَلْوَنَ الكُرَائِث.
(و) يَقُرُّ هذا الاسم عندهم أيضاً  
على (دَوَاءٍ) آخر يَتَخَذُّهُ من بَنَوَى الصَّبِيعٍ.
في هَآرُون نَحْاس يَسْحَقُ فِي مَحْلٍ مِن  
(النَّحْاسِ وَنُجُرِّهِ شَيْئًا) ثُمَّ يَعْصُدُ فِي

(١) الْفُهْوَانِ / ١٠٨ وَالْمَيْلَـبِ.  
(٢) اللَّيْسِانُ وَالْتَكْلِمَةِ وَالْغُصُبِّ وَوُرْدُ المَشْطَرِ الشَّامِلِ  
فيِ اللَاكِنِ.  
(٣٠٩)،
لزق

يقول: عطش، فالترققة ريثانهن، فلم حريبهن ابتلت نواحي ما الترقق من العطش.

(والترققاء، كالقُطيَّةاء) همذا ضيده، وفي اللسان: اللزق، مثال الخليفة: ما نبتة صبيحة المطر، بلبلشتين بترقق بالضر البديه في أصول الججارة، وهي خصيرة كالعرغم.

(و) المترقق (كمعْظَمًا: الغيّر المحمَّك).

وقال ابن فارس: الامام والزؤا، والقاف ليس بأصل، وإنما هو من باب الإبدال.

[] وما يُسَتِّرذاك عليه:

الترقق إتراقة، كالمصفية، ولازق كلاصقة. وتقول: هو جاري ملازق ماصيقية.

وفي لزق، بالكسر.)، وترققة، لاصقة.

وقال ابن دريه: الدزق، إزامك.

1) في نقلة الزبيدي: كفرحة.

356
لفال: ألقِ الصَّمَحُ والله باللَّباب الفائِزة
والبِكَر الصَّرِيعُ (1). قال الرَّاعِي: فَقالَ له ألقِ الصَّمَحَ بَيْنَ سَاقِها
فإِن يَبْتَجُّ الْعَرْقُوبَ لَيْجَأَ النُّسَاءَ
أَراَدَ أَلقِ الصَّمَح السَّيفُ بِساقِها وَأَعْقِرَها،
وَهُكَذَا ذَكَّره ابْنُ الأَثِيرِ فِي النَّهَابَةِ عَن قَبِيلَى بِن عَاصرٍ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ أَنَتَ عِنَدَ الْقَرِئِ؟ فَقَالَ: أَلقِ الصَّمَحَ.
إِلَخ... إلخ.
[ ]
وَمَا بِمُسْتَدْرَكٍ عَلَيْهِ:
أَلقِ الصَّمَحُ بِلدَلِّيْصٍ لِصُوْقَةٍ، وَهَيْ لِعَجَمٍ.
وَقَالَ تَقَوْلُ: لَقِ الصَّمَحُ بِالسَّيْنَ.
وَرَبِيِّعَةُ تَقَوْلُ: لَقِ الصَّمَحُ بِالْزَّرَّاءِ، وَهِيْ
أَقْبَحُهَا إِلَّا إِنْ أَشْبَأَ.
والْعَجَبُ مِنْ الْمُصَنَّفِ قدٌ أُورَدَهُ
اسْتِطْرَادً في لَسْقَةٍ، وَأَغفِلَهُ هَنَا، وَهَذَا
مُجَلَّهُ، وَكَأَنَّهُ الْمُصَنَّفُ أوَّلَ الْعَجَبَ.
وَهُمَا: المُصَنَّفُ، وأَلقِ الصَّمَحُ بِعَرْقُوبٍ بَيْنَهُ.
إِنْطَلَّبَ بِمُلْصَقَةٍ، فَكَيْفَ أَنَتَ عِنَدَ الْقَرِئِ؟

(2) كَذَا في البكَر والصَّرِيعَ، وبِحَسَبْ النَّارِ، وَبِحَسَبْ رَكَابٍ
(3) لِسَانُهُ، وَالْبِكَر والصَّرِيعَ، وَالْبِكَر والصَّرِيعَ.
ما ذكرناه في تركيب "ل ز ك" فهو لغة في هذا التركيب فتاملاً.
واللصق: دواي يلصق بالجرح.
هكذا ذكره الشافعي رضي الله عنه.
والملصق: الدعى. وفي قول حافظ:
"إني كنت امرأ ملصقاً في قريش.
قبل: هو المغيم في الحَي، وليس منهم بنسب.
ويقال: اشتر في أيضاً وألصق.
بالمعاعز أن: اجعل اعتيادك عليها.
 قال ابن م-click: 
وتلصق بالكُوم الجلاد، وقد رغت
أجتتها ولم تنصب لها حملة (1)
وحرف الأصقاق: الباء، سماها
المحبون بذلك لأنها تلصق ماقلبتها
بما بعدها، كقولك: مررت بزيادة.
قال ابن جيني: إذا قلت أمسكت زيداً،
فقد أعلمت أنك باشرته نفسه، وقد
يمكن أن يكون ممتعاً من التصرف من
غير مباشرة له، فإذا قلت: أمسكت.

(1) الديوان ٦٥٠٠ والفسان والأمن.
٤٠٨
(و) من المَجَازِب (في الأرض لَعْقَةٌ من بِحِرٍ،) (أي (قَلِيلٌ من الرُطب)،)
وَلِصِبَ الْجُهُرَاءِ: لَيْسِ إلَّا فِي الرُطب
يُلْعِقُهَا الرَّضَاعُ عَن اَلْيَلِّ.

(و) الْلُّعْقَةُ (باَلْقَمَم): مَلُسْقٍ،
يَظَرْدُ عُلَى هذَا بَابٍ. فِي الصَّحَاح:
(ما تَأْخَذَهُ الْلُّعْقَةُ) هَكَذَا فِي سَلاَئِر
الأَسْوَلِ، وَفِي بَعْضِ النَّسَخُ: "فِي
الْلُّعْقَةِ". فِي الْعَبَابِ: الشَّيْءُ الْقَلِيلُ
بِقَأَدِ مَتَأْخَذَهُ الْلُّعْقَةِ.

(و) الْلُّعْقَةِ (كَصَّبُور): مَلُسْقٍ،
مِن دُوَآءٍ أَوْ عَسْلٍ. وَقَبِيلٌ: هُوَ اسْمٌ لِيَمَا
يُؤْكَلُ بِالْلُّعْقَةِ، فِي الحَدِيثِ: "إِنَّ
للشَّيْطَانَ نَحْوًا، وَلَعْوًا وَيُسَاوَةً" (1) أَي:
مَلُسْقٌ مَعْهُ أَذْنِيَهُ، أَي: يَسَّدُهَا، يَعِي
أن وَسَاءَهُ مَهِمًا وَجَدَت مَنْفَدًا دَخَلُتُ
فِيهِ.

(و) رَجْلٌ لَعْوًا (كَجَدْؤُل) وَهُوَ
(الْقَلِيلُ الْعَقْلُ) المُسْلَوْسُهُ.

(و) الْلُّعْقَةِ (كَغْرَاب): مَلْقَابٍ فِي
في النهَائِي والِمُنَانِ: "إِنَّ للشَّيْطَانَ لَعَوْنًا،"
(و) دُسَأَـةٌ، وَأَوْرَاءٌ فِي (نَشَقٍ) كَالْعِوَايَةِ هَذَا.

209
ورجل وَعَفَّةٌ لَعْفَةٌ، أَيْ: نَكَّدُ نَسْبَمُ الخَلْقِ، وَهُوَ إِنْبَاعٌ لِهِ.
والبلَعْقِ: بالكسرِ: مالِعَقُّ بَهٍ،
واحْدَةُ المَلَعْقِ.

وقَفَ الوَّلَدُ: "أَحْمَقُ مِن لَعْفَةٍ اللَّمَاءَ"
وأَنْشَدَ اللَّيْثُ لَمْسَالِكَ بِنِ أَسَمَّا بِنِ
خارِجَةَ:

وأَحْمَقُ مِنْ يَلْعَقُ الْمَاءٍ قَالَ لِ
ذَعُ الحِمْرٍ واَشْرَبِ مِن شَرْبِ مَعْسِلٍ (١)

وَقَالَ ابن فَارِسُ: اللَّعْفَقُ: أَقْلُ
الزاَّئِدُ. يَقُولُ: مَامِنَا إِلَّا لَعْفَقٍ، أَيْ: شَيْءٌ بَيْسِيرٌ، وَهُوَ مُجَازَ.

وِمَنَ المَجَازِ أَيْضاً: أَلْعِقُ النَّسَاجُ
الشَّوْبِ: إِذَا حَقَفْ غَرَّهُ، كَمَا فِ
الأَسَاسِ.

[وَمَا يُسْتَدِرَكَ عَلَيْهِ]

لَعْفَقٍ [١]

اللَّعْفَقُ، كَجَعْفَرُ: الْمَدِينَيَّ الْجَدُّ،
ذَكَّرَهُ صَاحِبُ الْلِّسَانِ، وأُهْلَهُ الجَمَاعَةَ.

(١) الْعَبَابُ، وَقِ الْأَسَاسِ: وَلَا أَشْرَبُ مِن
نُقَالٍ مُّبَيِّنٍ. ٣٦٠
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
أنا بعد فلا تدع خلقًا من الأرض ولا لقاء إلا زرعته.
ولق عينيه يلبسها لقاءً: (ضربها ببده) كما في الصاحب (أو براحيه)، خاصية، كما في اليسان.
(واللقاء: اليسان) ومنه الحليل: من وق في شر لفقهه وقبهه وذبلته فلقد دخل الجنة. ويروي: فقد وق في الشتر كله، روى ذلك عن عمر رضي الله عنه.
(و اللقاء: طائر) أعجمي، طويل العنق، بأكل الحيات، مرض لغلظ (أو الأفضل اللقان)، وبه صدر الجوهرى (ج: لقان).
(واللقاء: صوته، و) كذلك (كل صوت في) حركة و(اضطراب) كما في الصاحب. (أو) اللقاء: (شدة الصوت) عن أبي عبيد، وبه فسر قول عمر رضي الله عنه: "أما لا يكمن نقع ولا لقنة" ينفي بالنقع: أصوات الخدود إذا ضربت. وقيل: اللقاء: الجلبية كأنها حكاية الأصوات إذا
<table>
<thead>
<tr>
<th>لفظ</th>
<th>لفظ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>واللغة: البسيك، حكاها الفارابي عن أبي زيد.</td>
<td>واللغة: الرجل الكبير الكلام، كالملاق. يقال: رجل الساعة، وللقالج بقباق، وللقالج بقباق، ككل ذلك بمعنى، أي: مستباب كبير الكلام.</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(الفقه: الكتباء) في لغة بيتي عقيل


(ق) قال الأسمر: الفقه: (ضرب العين بالكفر) متوسطة (خاصة) كالمق، وأبو زيد مثله، كما في الصحيح. وعمه به بعضهم العين، وغيره. يقال: لمغا لمقا: إذا لمغا

323

- وجعلها بطرف المقلت. (1)
| أي: سريع لا يدمر ذكاء، وكذلك رجل المقلت: إذا كان حادًا لا يقَر بمكان.

(2) قال ابن الأعرابي: (الفقه) محركة: الحفر المصينة الرؤوس.
| قال: (الفقه) أيضاً: (الضاربون عيون الناس، يراحتهم).

وهما يُستدرك عليه:

- اللقالج: الصوت والجلبة، قاله الجوهر، وأنشد للراجي:
  إن إذا ما زبيب الأذواق.
  وكثير اللقالج واللقالج.
  تبت التجنس يرجع وداق.

(و) قائل شير: اللهجة: إشعال الإنسان ليسانه حتى لا ينطقي على أوفر، ولا ينثبت، وكذلك النظر إذا كان سريعاً كاذباً.

(1) الديوان 175 والبيت كثيرة.
(2) رأى أرنا ناقصت يهوي أمامه لإليها وجعلها بطرف مقلت.
لوق

(و) الْلَّمْعُ : (الْبَصْرَى) . يَقَالُ : لَمْ تَمْقِعْهُ
بِبَصْرَى . مِثْلَ : زِمْتَهُ ، نُقُلُّهُ الْجُوُهُرُ.
(و) الْلَّمْعُ : (الْبَصْرَى) . يَقَالُ : لَمْ تَمْقِعْهُ
وَلَمْ تَقُولْ . وقَالَ الْلُّيْثٌ : مِنْهُ ، لَغَةً فِي
(لَمْقَهُ) مَقُولْبًةً . قَالَ رَؤْبَةً :
سَأَوَى بِأَيْدِهَا وَمِنْ قَسْدِ الْلَّمْعِ .
مَتْحَعَةً : شَبَهَة بِسْبُلِّ يَبْقِيَ. (1)
وَقَالَ الْلُّيْثٍ يَقَالُ : خَلَعَ عَنْ لَمْقِ
الطَّرِيقَ وَلَقَبِهِ .
(و) قَالَ ابْنُ الْعَرَابِيُّ : الْلَّمْعُ
بِضْمِتِنِّ : جَمْعَ لَمْقٍ لِلْبَصْرَى
بِصَفْقِ الْحَدَّةِ فِي ضَرَابِهِ وَشَرَّهُ ، يَقَالُ :
لَمْقُ عِينِهِ إِذَا عَوْرَهَا .
(و) يَقَالُ : (مَا دَاقَ لَمْقَةَ) كَسَحَابٍ
أَيْ : (ضَمْنَةٍ) قَالَ الْبَصْرَى : هَذَا
يَصْلُحُ فِي الأَلْكِ وَفِي الْقُرُبِ . قَالَ :
نُهْشُلَ بِنَحْرٍ :
وَعْمَدَ الْعَانِيَاتِ كِمْهَدَ قَيْسِنَ
وَنُنْتَ عِنْهُ الْجُمَالُ مُسْتَقَامٍ
(1) الْبَنُو بَيْدَاءٍ ١٠٠ يَوْمَانِ (الْأَوَّل) وَالْبَعْضُ ،
(٢) كَذَا فِي الْقَوْامِ يَتْسِمُ كَانَهُ بِمْ ١٧٨٨٩ وَفِي
الْلُّيْثِ يَفْضِلُ الْلَّامَ وَسَكُونُ الْلَّامِ ، فِي قَلِمٍ .
٣١٤
لا فئ، بالضم، كل شيء ليس من طعام وغيره.
وذواقو لواق، إتباؤ.
ولواق، كَرَاب: أرض معروفة.
قال أبو دود: لمكن طللس كَرَوان الكنساب.
بِطَن لواق أو يطنة الذهاب.
وباب اللوق، بالضم: أحد أبواب مصر، حَرَسُها الله تعالى.
ولوقان، بالضم: علَم.
وشيئاً اللوق، وتعُرف بسَبْرًا.
الحَلَقة: قربة بصر من أعمال الشرقيّة.
[ ل ه ق ]
(اللهب، كَكَبّ، وبالتحريك:
البيكر الأعيان، وهي بينها، ج: لهقات)
وِلهاق). قال القطامي: يصف إبلا:

(1) الديران 24 والقاسن والصحيح والباب.
(2) شرح أمثال المدالين 88 والقاسن والباب وصدره في الصحيح والمقاني 217.
(3) الأديران 250 والباب.

376
وقال أسامة النهلي:
ولا إذا أنعمتهم وخفى عليه:
وطنيا مع اللهية الناشئة.
وقال آخر في وضع الشيب:
بان الشباب ولا الخير اليمنيك.
ولا أرى باللهية الشيب يتلفيق.
(وقهاء) الشيء (كفره) أنهاء.
(و) لهن مثل (منع) لهناء، فهو لهناء:
(ابيض شديد)ا. وقلال الهية:
مفسور من الله هاء، قال كعب رضي الله عنه:

(ذري المبب بعينى) مفرد لهناء.
المفرد: النور الوحشي، وللهناء،
بفتح الهاء وكلها: الأبيض.
(كتلهه). قال رواية:

(1) دريان 111، والكشك والباب.
(2) اللسان، والملكون، والباب.
(3) الدرر.
ألفت: هذا الذي نقله عن أبي عبيد:
وكان كلام الآية فإنّه يقدهم من قول المصنّف: أن تتَّحَسّن بما ليس فيه،
والتعليم ولطف المداراة، كلاهما من التصنع والتحسن بما ليس في الإنسان
سجية، فتأمّل ذلك.

وقال الآية في كتاب الموارنة:
إنّ التلهموّق لطف المداراة والجيلة
بالقول وغيره، حتى تبلغ الحاجة، ومنه
قول أبي تمام:
ما مُقَرِّب يَحْتَال في أَشِطَانِه
مَلَان من صَلْفِه وتَلَهْوَقٍ
قال: ومنه قول الأغلب العجلي، يصف
مداراة رجل له امرأة حتى نال منها:
فلَّم يَبُرَّ بالحَلِيف النجى
لهما، وبال텔هموّق الخفّى
أن قد خلَّفُنا بفَضَّة نفسي
وَغَابَ كَلِّ نَفْسٍ مَعُسَّى.

وفي أُغْرِيب المصنّف، لأبي عبيد
في أول توات الأسماء: التلهموّق، مثل
التعليم، نقله شيخنا هكذا، قال:
والمصنّف أغلب يبينه والتّعرض له
تقصّيراً.

(1) الديوان ٢٠٠٢، ورق مطبوع الناج، بين معرب.
أي: مُبِئِسَةٌ: إذا أُصِلْحَتْ مِدَادَهَا،
وَهَذَا لَا يُلْبِسْهَا الْرَّأْيَ، بَلْ إِنَّمَا هُوَ
عَلَى قُولٍ بَعْضِهَا: لُوْقَتُ فِي لِيْقَةٍ،
كَمَا يُقُولُ بَعْضُهَا: بُوْقَتُ فِي بِيْعَتُ،
ثُمْ يُقَوَّلُونَ عَلَى هَذَا: مَبْعَةٌ فِي مِبْعَةٍ.
فَلَتْ: وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الزَّرِّاجِ تَصَصُّحُ
هَذَا الْقُوْلُ، كَمَا حَكَاهُ عِنْهُ ابْنُ بَرِىٍّ.
(و) قَالَ أبُو زَيْدٍ: الْلِيْقَةُ (الْطَّيْنَة
الْلَّجِّيَةِ) تَلَّيْنُ بَالٍ، ثُمَّ (يُرُمِّي بِهَا
الحَائِيُّ) فَتَلَّىٍّ بِهَ). (وَلَا بِهِ) فَلَانٌ: (لَا أَدَّ) بِهِ.
(و) لاَقَ (بِهِ النَّوْبَةِ) أَيَّ (لِيْقَ) بِهِ.
(و) قَالَ: هَذَا الْأَمْرُ (لا يُلْبِسُ بِكِ)
أَيْ (لا يَعْلِقُ بِكِ) بِالْمُرْحَةِ
أَيْ: لَا يُرْزُوَّ. قَالَ الْأَرْهَةَ: وَالْعَرَب
تَقُولُ: هَذَا الْأَمْرُ لا يُلْبِسُ بِكِ، مَعْنِى
لَا يُحَلُّ بِكِ حَتَّى يُلْصَقُ بِكِ، وَقَيلَ:
لِيِسَ يُؤْفِقَ لِكَ.
(وَالْلِيْقَةِ) بِالْكَسْرِ: مَّيْ يُسْأَوِدُ
يُعْجِلُ فِي الْكَحَلِّ). قَالَ الْزِّرِّاجُ
(وَهُوَ بَعْضُ أَخْلَاطِهِ).
[إذا] كنت كف لا تلبس حرمهما
وجودا وأخرى تغطى بالسيف الدماء
(والتق بيه) إذا (صاحب حتى) كانه لرقي بيه.
(و) التق (له: لرميه).

وقال التق: (اللقاء) لزومهات اللقين
(و) قال ابن عباد: التق (قلان)
أي: (استغفر). تقول: أنا ملتق.

(و) قال ابن ميادة:
(و) لاتكون نفس عنها نجحة
(واللقين) بالبكر: (شغله النار)
(و) القائل (بالفتح: القبائل) في
الأمر.

وقال: ليس ليقلان لقاء.
(و) القائل أيضا: (المرتدع).

(و) تقول: ما بالأرض علاق ولا لقاء.
أي: مرتدع يوكل.

(1) الفضائل والصحابة والعباس، الأول في
التقيب 5/244
(2) الفضائل وفقه تهذيب
**الشاعر:**

كان استطلاع الملقين بطرفها
نتيجة جمان أخلاق السلك ناظمة
وماقتها بترك الهمزة في اللغة
الأولى، عن أبي الهيثم، قالت الجناسة:
ما إن يجيب لها من غرفة ماقية.

قال: (و) يقال أيضا: (مؤقته)
و) يعمد في اللغة الرابعة، فيقال: هذا
مائقه، وليس لهذا نظير في كلام العرب.

---

(1) الاستثناء مؤدتتًا قاطعتن.
(2) اللسان.
(3) اللسان.
(4) القافون.
(5) يقال أيضا: (مؤقتها) ناقص.
(6) الآخر (وماقتها) بكسر القاف.
(7) سيكون التحفيظ، قال معتصرُ الباقر:
(8) شرح أسماء الهلالين 249 واللسان وفي مطبوع النساج.

حسام لله.
فيما قال نصير النحوين (1) لأن البقر
كل فأعلى من بنات الأرعرة مثل داع وقاض ورام وعال لاهصر. وحكى
الهمز في المقتحصب. (وموقعها)
بترك الهمز في اللغة الثانية عن أبى
الهيم (وأمته وأمتهما، بعضهما) أي
يضم هذين الأخيرين. أما ألم قال
اللحنائي: القلب في ماق مين لعن
هذا، وموقع: ألقه العين، لأنهم وجدهوه
في الجنع كذلك، وقد تقدم ذكره
للصنف في "أم ق".

والماهية فوضع ذكره المعتلى,
على ما سبأني بيانه إن شاء الله تعالى.
فهذة عشر لغات: خمسة منها دكرها
أبو الهيم، والسبعة الفراء وأبى السكبت
ونصير، والصادقة والثامنة والثامنة
اللحنائي، ثم شرع الصنف في ضبط
هذه اللغات بقوله: (كمع، وعني)
بالفتح والضم، ومضط، وقاض، وممال،
وموقع) على سجنة اسم الفاعل
(ومضج) الليز، بكسر الواو (وووسوق).
وفاته: ماقي، كضارب وموقعي، كمصير
(1) أبو المنذر نصير - كريم - النحى: تلميذ الكفاء.

(1) السعان.
فِي قُوْلِهِمُّ: مَّاقِيَ النَّظَرِ، قَالَ الْجُوَّرِيُّ: مَّاقِيَ النَّظَرِ لَغَةٌ فِي مُؤْقِتِ النَّظَرِ، وَهِيْ فَعَّالَةٌ، وَلِيْسَ بِمَفْعُولَةٍ؛ لَكِنَّ الْيَمَ مُنْسَبَ لَنَفْسِهَا الْكَلِمَةِ، إِنَّمَا رَيَّدَ فِي أَخْرِهِ الْيَامَ لِلْإِلَهَاءِ، فَلَمْ يَجْعَلْهَا لَكِنْ يُنظِرُهَا يَلْحَجْوُهَا بِهِ؛ لَكِنَّ فَعَّالَةَ، بِكَسْرِ الْأَلَامِ نَادِرَةٍ، لَا أُخْتَ لِلَّهَ، فَلِيَجْعَلْهَا بِمَفْعُولَةً، فَهُذَا جَمْعُهُ عَلَى مَّاَقِيَ (١) عَلَى الْتَوْهِمِ، كَمَا جَمْعُهُ مَسْبِيلَ الْمَاءِ أَمْسِلَةٌ وَفُضْلَا، وَجَمْعُهُ مَصَّيْرُ مُضْرَأٌ تَشْيِىْهَا لِلْمَهَا بِمَفْعُولِهِنَّ.

وَقَالَ اِبْنُ السَّكْرِيَّةَ: لِيِسْ فِي دَوَاتِ الأَرْبَعَةِ مَفْعُولٌ، بِكَسْرِ النَّظَرِ إِلَّا حَرْفَانِ مَّاقِيَ النَّظَرِ، وَمَاَقِيَ النَّظَرِ، قَالَ الْقُرْءَاءِ: مَشَبِكَةُ النَّظَرِ، وَمَاَقِيَ النَّظَرِ، وَمَاَقِيَ النَّظَرِ، فَقُلْوا: كَلِمَةً مُّقَلِّلٌ، بِالْفِتْحَ، نَحْوَ: رَمْىُهُ مَرْمُىٌ، وَدَعْوَتَهُ مَدْعُىٌ، وَغَزْوُوهُ مَغْرَىٌ، وَظَاهَرَ هَذَا الْقُولُ، إِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَلَى مَأْدَكْرَاهَا - غَلْطٌ، اِنْتَهُ، َنْقُصُ الْجُوَّرِيَّ.

قَلَتْ: وَنَصْ عَلَى عَلَا، فَلِيِّنْ أَنَّ الْبَيْاءَ وَالْفَوْلَاءَ مَنَصِّعُهُ: مَا كَانَ مِنْ دَوَاتِ الْبَيْاءَ وَالْفَوْلَاءَ مَنَصِّعُهُ، فَالْمَفْعُولُ فِيهِ مَفْتَوَهُ. (١) فِي مَطْوَقِ الْبَيْاءِ: "مَّاَقِيَ"، الْمَتْبَعُ كَأَنَّهُ بِاللَّفْسِ.
لا يوجد نص يمكن قراءته بطلاقة من الصورة المقدمة.
وشاهد النّافّي قَوْلُ الشّاعِرِ:

فَآرَقَتُ لَيْلًا ضَلَّالًا
فَنَسيَتْ عَنْهَا فِرايْهَا
فالْمَيْنُ نَبَّذُرُ كَمَهَا
كَالْمَارِ من أَمَانِيْهَا
(1)

(و) من قَالَ: مَأيِّق قَالَ فِي جَمْعَهِ:

(مَوَايِق) وَمَوَايِق. قَالَ الشّاعِرُ:

فَنَظِلَ خَيْلِيْ نَحْيِنَا كَانَّهُ
قَدْ دَيْنَ فِي مَوَايِق مُعْتَلَّهِ يُعْتَلِّقُ
(2)

وَمِن قَالَ: مُوقِي، كَمُوقِي، قَالَ
فِي جَمْعَهِ: مُوقِي، قَالَ الْلُّهْجَانِ، وَقَدْ
أَغْفِلَهُ الْمُصْنَّفَ.

(و) من قَالَ: مُوقِي، كِمْعَط، وَمَأيِّق
كَمْأَيِّي، وَبَالْهُمْ أَيْضاً، قَالَ فِي جَمْعَهِ :
(مَأيِّق). قَالَ حَسَنَ رضِيَ اللّهُ عَنْهُ:

ما يَبْلَغُ عِنْصِي لاَ تَنَامُ كَانَّهُ
كُرِّحَتْ مَأيِّيْهَا بِكُحْلِيِّ الإِنْهَادّ(3)

وَقَالَ آخَرُ:

(1) الديوان 75، واللسان.
(2) الديوان 75، واللسان.
(3) الديوان 75، واللسان.
قال اللُّحيانِ:  أُباَّتُ المَاءُ مَاءً
كَي يَأْتِي النَّفَقُ عَنْ فَنَاءِ الْبَكاءِ قَبْلَ أنْ يَبْكَى.

وَقَالَ الْرِجْلُ: كَأَنْ يَبْكَى أَوْ بَكَى.
وَقَالَ: بَكَى وَأَحَدَتَ.
وَقَالَ ابنُ السَّكَّتِ: المَاءُ: شِيَّدَةُ البَكاءِ.

(وَالْمُؤِّقُ، بالضَّمْم) عَنْ الْلُّحيانِ
(وَثُرْكَ هَمَّةً) مِنَ الأَرْضِينَ: نُواَهِيَاهَا
(الغَابَةُ) مِنْ أَطْرَافِهَا (ج: أَمَاَّقَ)
قَالَ الْلُّحيانِ: وَأَنْدَشَ:

"نُفَضَى إِلَى نَابِحَةِ الأَمَاَّقَ".

وَقَالَ: أُرْضُ بَعْدُ الأَمَاَّقَ، أَيْ: بَعْدُ النَّوَاحِي، وَهُوَ مَجَازٌ.
(و) قَالَ الأَصْمَعِيُّ: (أَمَاَّقَ عَضَّبَهُ)
إِمْتِيَازًا: (عَضْتَدُ).
(و) قَالَ الْلُّحيانِ: (أَمَاَّقَ) الْرِجْلُ
عَلَى أَفْعَلَ (دُخَلَ فِي السَّفَاقَةِ) كَمَا
نَقُولُ: أَكَابَ: دُخَلَ فِي الكِتَابِ (وَمَنْهُ
الخَلَبِيَّ) كَبَّ النَّفَقُ - صَلِّ اللَّه عَلَيْهِ
(1) السَّانِ، والكِتَابَة، واللَّهَابَة، رَبُّ الْأَمَاَّقِ: (الْمَاءِ).
دخل فيها. قال النابغة الجعفي:

"وخصصاً فسرار دوي ماقصة

مثى يَذَّن رسَّلهما يشعيب

فمثاً على هذا، وماقة، مثل: رحمته ورحمة.

وقال أبو وجرة:

كان الكبيرة مع رسول كنّه

أسد بلاقةه يديل مُلجم

وانتظم إليه بالبئاء: أجهش إليه

به. وقيل: قدم علينا فتّان فاستعنا

إليه، وهو شبه التبكي إلى، ليطوف

العبيبة.

وقال أبو زيد: ماق الطعاصم: إذا

رخص، وسيأتي في "م و ق".

وأما يُستدرك عليه:

[م ج ل ق].

المنجَّق، باللام، نقله الأزهرٍ في رجاء البهذيب، عن أبي نواس،

لغة في المنجَّق.

[م ح ق].

(مَجَّاهة، كمنه، يملحه مَحَفِّظًا:

(1) جاء في اللسان بعد هذه العبارة: ووسمهم من قال: إن

المم والتنون زائدة في قولهم: جنح يقيق إذا رمي.

377
(الملخص)، واقتصر الصاغاني على النص والكسر، والزهري، وابن بيداء: (آخر الشهر) إذا محققت الهلال فلم ير، عن ابن بيداء، وانشد: 
أبتلي بهما قليل المحقق بلِيَّةٍ 
فكان محققاً كله ذلك الشهر (1)
(و) أناشد الزهري: 
يردأ حتي إذا ماتهم أحقبه
كبر الجليديين منه ثم يمتنع (2)
(أو ثلاث ليل من آخره) وفيها السرا: وهو قول أي عيسى وابن الأعرابي، وإليه مال الزمخشري، والصاغاني.
(أو أن ينصرف القمر) ليثنين فلا يرى غيووة ولا غشبة)، وهو قول ابن الأعرابي.
ومنهم من جعل لبالي المحقق ليلة خمس وبس، وبس، وبس، وعشرين، لأن القمر يطلع، وهذا قول الأصمعي وابن...

(أبو زيد): محقق (الله تعالى) المثنى، محققاً: (ذهب بكره) وخيره، (كالمحق في لغة) ردينة، وأني الأصمهر إلا محققه.

ومن المحق المحقق النحل المنقارب قال ابن بيداء: المحقق: النحل المقارب بنيته في الغرس.
(و) محقق (البحر الشيء) محققاً: (أحرقه)، وأヘルه (فاهمه).

(1) سورة آل عمران، الآية 141.
(2) سورة البقرة، الآية 276.
(3) في القاموس: كالمحققن.

278
المحقق الصيفي، أي: في (شيدة حرة).
قال ساعدة بن جوهر الهذلي يصف:
الحمر:
ظلمت صوانبا بالأرزن صاوينة
في ماحق من نهار الصيف معتدى
(وامحقق: هلك محاق الهلال)
وهو قول أبي عمو، قال: الإمحاق:
أن يهلك السمل أو الشيء، كمحاق الهلال.
ومنه قول سربة بن عمرو الأصلي، يهجو خالد بن قيس:
أبولد الذي يكون أًونت عونقه
باظماره حتى أنس وأمحقا
(وامحقق) قل ان بفيران (تليميحقا) وذلك
أنهم في الجاهليه إذا كان يوم المحاق
من الشهر يبدر الرجل إلى ماه الرجاء

<table>
<thead>
<tr>
<th>محقق الصيفي</th>
<th>مسحي</th>
<th>القرآن</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شمل، وإليه ذهب أبو الهيثم والمبرد والرياشي. قال الأزهري: وهو أصح القول في عيني.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| وقال ابن الأعرابي: (سمى) بسه
(لا لأنه طلع مع الشمس فمحقه) فلم يمر أحد.
| |
| من المجاز: (نصل محيق، كامير) أي: (مرفق محدد) كان راح محق لفرقه ولطيبه. وكذلك قرن محيق: إذ كلك فذبه حده ومجلس.
| قال المفصل الذهب: |
| ينقل صاعد جردا فهنا
تنقيس السم أو قرن محيق |
| قال الجوهر: فسيل من محقه.
أما قول: ابن دريع إنه مفعل فييبة، كما في الصحاح.
| (و) يوم محاق الكر: أي (شبيدها)
لأنه يمحى كل شيء ويخرقه |
| قال الأصمي: يقول: جاء في |

{
| 1 | الفاسق 182/6 |
| 2 | المكان والصالح والباب والجهة |
}
إذا غاب عنه، فبتول عليه، ويسقي به مائه، فليؤذ قيم الماء، ذلك الشهر حتى يسبح (إذا السلم كان رهبه الأول أحق به، فليك يدقعي) عندهم (المقيق ، كأيبر).

ومما يستدرك عليه:

الأمحاق: جمع المنحاء. قال روية:

بلال يا بن الأنحاء الأطلاني.

لسن ينحاسات ولا أمحاق.

وفيهم محيق: ممحوق.

وهذا الشيء ممحوق للبركة، ففعله من المنح، أي: مسيئة له ومغرية به.

وأمحاق القمر: اختراقه، وهو أن يطعى قبل طلوه النحس، فلا يرى، يفعل ذلك ليبلغ من آخر الشهر.

ومحص الرجول: كحنيم، وأمحق، كاففع: قارب الموم.

وأما قول روية:

وفتح هلال بين ليل وأفقي.

أمسى شقي أو خطأ يوم المحقق.

(1) ديوانه / 1967، ر: 8.

(2) ديوانه / 1977، ر: 102، و: 103.
لَعْبَةٌ في ذِرَقٍ، فَبَالآخَرِي أَن تَدْكَرُ
المحْرَقُهُهُهَا.
وَأَمَّا الْجُوْهُرِ فَإِنْهُ أُورَدَهُ فِي
ِّخ رَقْ، وَحُكِمَ عَلَى أَنْهَا مُولِّدَةَ،
وَالْعَمِّ عِنْدَهُ زَائِدَةٌ.
[ م ذِقُ ]
(مَذْقُ الصَّحَرَةِ) يَمْدُقُها مَذْقًا،
أَهْمُّهُ الْجُوْهُرِ. وَقَالَ الخَازَرْنِيُّ
ـِّفِي تَكْمِلَةِ العِينِ—أَيِّ (كَرِهَا)،
بُقِلَ الصَّغَاجَ، وَأُورِدَةَ صَاحِبِ الْلِّسَانِ
أيضاً.
[ م ذِقُ ]
(الْمُنْيِقُ، كَأَبِيرِ: الْلِّبْنُ المَزْوُجُ
بالَيَاءَ)، وَقَدُ (مَذْقُهُ) يَمْدُقُهُ مَذْقًا،
خُلْطَهُ (فَمَذْقُهُ، وَمَذْقًا) عَلَى أَفْتَعَلَّ.
قَالَ ابْنُ بُرْجَ: قَالَتْ اسْمَأَةُ مِن
الْعَرَبِ: أمْدَقَ، وَقَالَتْ لَهَ أَخْرِيٌّ:
لَمْ لَا تُتْقَوَلِنَّ أمْدَقَ؟ فَقَالَ اسْمَأَةٌ.
<table>
<thead>
<tr>
<th>مدفق</th>
<th>ومنذة: الطالبُّة من النبي.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>ووافق له: سفهاء المندفة.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وليبر مُلقي: مَدْقَوق. وله فَسَرُ الكِتَاب: &quot;بَارَكَ الله في مَدْقَةِها&quot;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ومَخْضَها.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وأبي مَنْتَقَة: النَّشْب، لأنَّ لونه نُحيه</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>لون المندفة، ولذلك قال:</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ممّاً ناهَبًا بِصِيَحٍ كَل رَأىَ النَّشْب قَطُّ.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شَبَه لون الصيح، وهو اللْبِن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المَحْلوط، بلون النَّشْب.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>م مَذْرَق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(مَذْرَق بِه) مَذْرَق، أهْلٌهُ الجَوْهَرِ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وصاحب النَّسَب. وقال ابن عاد: أي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(رَمَي به)، وكَلِّذٌ ذَرْق به، والكَلْمُ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>على اليمين هنَا (هَوَوْهَا) بعْيَنِه مَسْرِفٌ في</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المَحْرَفْف، فَنُفَأَل.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>م مَذْرَق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(المَذْرَق: الطالبعة بالعَجَالِج) عن ابن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأَعْرَابِ.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

(1) شهر الحارث بن خالد المخرومي 152
(2) البحتبي، واللسان، والثاني في الغريب، والاصلاض، وجمهرة (114)، وما في الأغلبي 227/9
(3) في نهج الحارث ونسبة، والرواية قاطعة
(4) الحجران أشياء، وتنتمي في (صحيح) والثاني
(5) في (وضوء) والرواية صَحِيحًا وهو الصناد
(و) المَرْقٌ (بالضمّ: الْذَّابُ) المَمْعِطَةُ) عن ابن الأَعْرَابِي.

(و) السُّرَقُ (بالكسر: الصَّوْفُ) المَنْتِينَ، هُكَذَا في السُّنجَ، وسُوَابِهُ المُنْفَشُ، كَمَا هو نَصُ ابن الأَعْرَابِي.

(و) مَرْقٌ (بالتحريك: بالمَمْعِطَ) على مَرْكَاتٍ منْهَا لِلقَاصِدِ مَصِيرٌ.

(و) المَرْقُ (آفة تُصْبِبُ الزَّرعُ) نَقْلُهُ الجُهَوْرِيَّ.

(و) المَرْقُ (من الطَّعَامُ مَ) مَعْروَفٌ، وَهُوَ الَّذِي يُؤْتُمُّهُ بِهِ وَاحِدُهُ.

(و) مَرْقَةٌ (والمرقة: أَحْصٍ) مِنْهَا، قَالَهُ الْجُهَوْرِيَّ، فِي الحَدِيثِ: دَيْ أَبَا ذِرٍّ إِذَا طَبَحَتْ مَرْقَةٌ فَأَنْفُسُ مَا مَاءها وَتَهَامَدَ جِهَرَانِهِ. وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: يَقَالُ: أَطْمَتْنَا فَلَانًا مَرْقَةَ مَرْقتينَ، وَهَى الَّتِي تُطَبَّخُ (1) بِلَحْوٍ كَبِيرٍ.

١) في هَامِش مَطْبَعَةَ التَّابِعِ: قَوْلهُ: وَهَى الَّتِي تُطَبَّخُ، عِبَارَةُ الأسْسَ: وَهَى مَا الْقَدَرُ بِعَدْاءٍ عَلَى الْلَحم مَرْتَينَ فَصَاعِداً ١٨٥َ.

وَجَاهَ في الْلَسانِ عِنْدَ الْقَرَاءِ: "سَمَّتَ بَعْضَ الْعَرَبِ بِقَلَبٍ: أطَمَتْنَا فَلَانًا مَرْقَةٍ، يَرِيدُ الْلَحمَ إِذَا طَبَخَ، ثُمَّ طَبَخَ مَعْنَى أَخْرُ جَمَالَ الْمَايِء، وَكَذَا قَالَ ابن الأَعْرَابِي".
(و) مِرْقَةٌ (الَّيْفَةَةُ) مْرَقَةً،
وَمَئَىْ مَدِرَةٌ: (فَسَدَتْ فَصَارَتْ مَأْءَةٌ).
وَفِي حَجِيْثُ عَلَى رَضِي الله عَنْهُ: «إِنَّ
مِنَ البِنِينَ ما يَكُونُ مَارِقًا» أَيَّ: فَاسِدًا.
(وَالْمِرْقَةُ، كَضَبْبِيطٌ) مُكَانًا فِي سَائِر
الْمَسْئِلَةِ، وَهُوَ غَلْطٌ لَنتَقْسَم لِهِ
مُدْرَاً أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلاَمِ فَقْيِ
بِقَمْ فَكَسْرَ مِثْلَ تَشْتِيْدَٰ، إِلَّا ذَٰلِكَ
وَمَيْلِهِ هَذَا، فَنِفِيَهُ مَحَلَّةَ ظَاهِرَةٌ.
وَأَمَا
الْصَّوْفِيَ فَإِنْ قَبِلَهُ بَيْضُ فَكَسْرٍ،
وَرَأَى فَقْيَ: وُضُعْتُهُ يَكْبَرُ الْبِيمَةِ،
فَالْقَبْضَةِ إِذْ تَبْنَى لِبَيْضُ فَكَسْرٍ: (الْعُصْفَرَ) وَقُلْ: حَبُّ الْعُصْفَرِ. وَقِدَ
ذَلِكَ هُمُّ: شُحُمُ الْعُصْفَرِ، وَاخْتَلَفُوا
فيهَا، فَقِيلَ: إِنَّهَا عَرْبَةٌ مُضْصَصَة،
وَبَعْضُهُمْ يُقُولُ: لَبَسَتْ بَعْرَةً. وَابْنُ
ذِرَيدْ يُقُولُ: أَعْجِبُ مَرَّبٍ، وَهَكَذَا
قَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ. قَالَ ابْنُ سُبْدَةَ:
وَقَالَ سُبْدَةَ: حَكاَةُ أَبُو الْحَتَّابِ عِنْ
الْبُرَّ، فَكَفَيْفُ يَكُونُ أَعْجِباً، وَقَدَ
حَكاَةُ عَنْ الْبُرَّ.
(وَالْمَسْرَقُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ: الْيَوْبُ
بِهِمْ وَغَيْمَتِهِ، كَانَ فِيْمُُ أُصَابُتَهُ
مِنْ إِيَادٍ شَاءَ مُحْمَّدٍ، فَاتَّخَذَهُ خَوَاسًا;
فَرَأَتْ عُورَتَهُ، فَأَعْجِبَهَا، فَذُعِنَّهَا إِلَى
نَفْسِهَا (فَفَحَّلَتْ، فَذُكَّرَ لَهَا الْغَزْرَ۹).
فَقَالُوا: هَذَا زَوْنُ الْغَزْرِ فَاغْزِيَ إِنْ كَنتُ
تُرْبِيِّيَنَّ الْغَزْرَ (فَقَالَتْ: رُوُعَّا الْغَزْرَ
يَنْفَرِقُ، فَأَفْرَكَتْ مَلَأًا (أَيُّ: أَمْهِلِ
الْغَزْرَ حَتَّى يُخْرَجِ الْوَلَدَ) ثُمَّ جَاءُوا
لِعَادَتِهِمْ، فَوُجِدُوا نَفَسَاء مُرْضَعًا فَقَد
وَلَدَتْ غَلَامَاهُ، فَقَالُوا شَافِعُهُمْ:
«نَبَيْتُ أَنْ رَقَاشَ بَعْدَ شَيَامِيِّهَا
مُهْبَتٍ، وَقَدْ وَلَدَتْ غَلَامَةً أَكْحَلًا.
فَاللَّهِ يُحْلِيْهَا وَيَقرِعُ بِضَعْفِهَا،
وَاللَّهُ يُفْلِحُهَا» (١) إِسْتَفْاً مَعْمِلًا.
كَانَتْ رَقَاشَ تُقَدِّمُ جَيْشًا جَحَّالًا
فَصَبَتْ وَأَحُرٌ بِمَنْ صَبَأَ أَنْ يَحْبَلًا (٢)
(وُقْتَ النَّحْلِ۹، كَفْرَحٍ: نَفْسَتُ
حَمَلَهَا بَعْدَ الْكَثْرَةِ) كَمَا فِي الْبَيْبَ.
وَقِفَ اللَّهَ صَقْطُ حَمَلَهَا بَعْدَ ما كَبِيرٍ.
(١) فِي مَطْرَعِ الْثَّلَّاجِ بِجَهَرَةِ الْأَخَالِ۹ ۸٤۴/۱، وَبَلِّفَهَا،
تَحْرِيرَ الدَّوْلَةَ وَالْمَصْحَحِيَّةَ مِنْ الْبَيْبَ، وَهُوَ مِنْ قُوَّمِهِ مُقْتَمَ،
كَفَّانًا،
(٢) الْبَيْبَ، بِجَهَرَةِ الْأَخَالِ۹ ۸٤۴/۱، فِي مَطْرَعِ الْثَّلَّاجِ
وَبِلِّفَةِ صَبَأَ، تَحْرِيرٍ.
(العصب أبو أو بالزغران)، وهكذا
فسر المازني بما أنشده الباهلي:
بالاكتبيسي الكببستر مطمرق
بالزغران لسيته أياماً

وفي اللسان: قولة مطمرق، أي:
مسبوع بالعصفر. وقال بالزغران
ضرورة، وكان حقة أن يقول بالعصفر.

(و) المطمرق (بكسر الراء). الذي
أخذ في السمن من الجملي وعبرها نحو
المطمرح.

(و) المراقة (كتبمة: ما انتشته
من الصوف والشعر، وخصوص بعضهم
بهم ما ينتف من الجلد المعطون.

(أو) ما انتشته (من الكلا القليل
لبصرك) ربيما قيل له ذلك، كالمراقة
وقال أبو حنيفة: هو الكلا الضعيف.
قليل. وقال غيره: ما يشير إلى المال.
قال اللحاني: وكذلكل الشيء يسقط
من الشيء، والشيء يفني منه فيبقى
منه الشيء.

(1) الفسانة، والكشكسة، واللباب، والأساس.

380
الشعر بعد الامتناع، ومنه قولهم:
ادفنُ مَرَاقَةَ شَرَكٍ.
وَآمَرَّتُ النَّخْلَةُ، وَهِيَ مُرَاقَةٌ: سَقَطُ
حُمْلُها بعد ما كَبَرَ. والاسم المَرَاقٍ
بَيْنَ الفَتْحِ.
وَآمَرَّهُ السَّمَّهُ إنَّ فَرَاحًا: أَنفَدَّهُ.
وَجَمعَ الْمَارِقَ مَارَقَةٍ، وَمَرَاقٍ. قَالَ
حَمْدُ الْأَرْقَعِ:
ماَنَتْحَ مَرَاقَةَ أَهْلَ الْبَضْرِينِ.
سَقَطُ عَمَانَ وَلَصَوْصُ الجَفْنِ.[1]
وَأَمَرَّ الْوَلْدُ مِنْ بَتْنِيَ آمَنَهُ: مَرَاقٍ.
وَمَرَاقٍ فِي الأَرْضِ مَرْقَةٌ: ذَهَبٍ.
وَمَرَاقِ الطَّيِّرِ مَرْقَةٌ: دَرَقٍ، وَالْمَزَائِلَ
لغْهَ فِيهِ.
وَالْبَيْنِقْ: الْيَنْعَمَ. وَقَيلَ: هُوَ رَفْعِ
الْصُّوَرَةِ بِهِ. قَالَ الشَّاعِرُ:
ذَهْبَتْ مَعَهُ بِالْعَلَا وَتَهَمَّـلُ
مَن بِنْيَ تَأْلَى شَغْرُهُ وَمُرَاقَهِ[2]
(1) الْبَسْرَة، وَالْمُحَاكَةَ، وَالْعَلَا، وَكِتَابٍ في (جَفْنِ).
(2) الفَلِيْجَةَ، وَالْعَلَا، وَالْمَلَكَةَ، وَعَزَّزَهَا إِلَى لِثَيْبٍ بِنْ زَرَقاءً.
الْآْوَلُ، وَقَالَ: مَفْرَوْدُهُ مَرَاقٍ، بِالْفَتْحِ،
هَكِذَا رَوَاهُ عِنْ الأَعْرَابَ، وَسَبْطُهُ غَيْرُهُ
بَيْنَ الْفَتْحِ أَيْضاً.
(وَمَرْقَةٌ، مَحْرَّةٌ: حُجْزُ الْبَلَاقِ) فِي سَوَاجِلِ حُمْصٍ، كَمَا في الْعَبَابِ.
(وَ) يَقُولُ: (أَصِبْحَاهُ ذِلِكَ فِي مَرْقَكَ)
بَيْنَ الْفَتْحِ، (أَي: مِنْ جَرَّاكَ، وَفِي جَرَّكَ)
كَنْقَلَهُ الصَّاغَانِي.
(...)
وَمَا يَسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
تَمَرَّقَ الْشَّعْرُ، وَمَرَاقٍ: اٍّنَثَرُ وَتَسَاقَطُ
مِن مَرَضٍ أو غَيْرِهِ.
وَالْمَرَاقَةُ، بَيْنَ الْفَتْحِ: الصُّوفَةُ أَوْلَاءِ
مَانِتْحَفُ، وَقَيلَ: هُوَ مَانَبْحَتُ في الجَلَّدِ
مِنَ الْلُّحْمِ إِذَا سَلَخَ، وَقَيلَ: هُوَ الجَلَّدُ
إِذَا دَيْبَعَ، وَالجَمِيعُ مَرَاقَاتٍ. يَقُولُ: هُوَ
أَنْتَنَ مِنْ مَرَاقَاتِ العَنْتَمِ. وَقَالَ ابْنُ
الْأَعْرَابِ: الْمَرَاقِ: صَوْفُ الْبَيِّجَةِ
وَالْمُرَاقِي.
وَمَرَاقٍ الْشَّعْرُ: حَسَنَ لَهُ أَنْ يَنْتِخَ.
وَالْمَرَاقَةُ، بِالْفَتْحِ، مَسْقَطٌ مِن
286
فبه سين قليل، عن أبي حنيفة. وقال:
أبو عمر: هو اللحم الذي يشبك فيه،
هل فيه دسم أم لا.

قال: غيره: لحم مرق، كمحدث:
دسيم جداً، زاد الزمخشري: يكثير.
المرق.

مرة حسب العبب بمرق مروقاً:
انثر من يبيح أو غيره، عن أبي حنيفة.
وتوُب مرق، كمعظم: مصبوع.
بالمرق.
ومرقت الصبي من العصفر: أخرجته،
وهو مجاز.
ورجل ممرق: دخال في الأمسور،
وضمته الصهاخاء بالزاي، وهو غلظ.
والمارق العلم: النافذ في كل شيء،
لا يبتعد فيه.

ومن المجاز: يقال: ما أنت بـُنجمه
مرقة ومرقة، وما أنت بأخرهم مرقة،
أي: ما أنت بـُنجهم نفسي. وأصله
أن رجل أغلب من بـُنيم قوم أحدهوا،
فقبل له ذلك.

والمرق، كمعظم: اللحم الذي
والمرق، كمعظم: من النساء:
الذى تنعيم السفيلة والإماء. وحكى
ابن الاحراث مرق بالنساء، وانشد:
أذ كله عام أنت مهدي قضيدة
يميل مذعور بها فالنهاي.
فإن كنت فاتك العلا يا بـُن دميق
فندعها، ولكن لا تفقد الأسفاق (1)

قال ابن بري: قال ابن خالوه: ليس أحد فسر المن挎 إلا أبو عمر.
الزاهيد قال: هو غناه السفيلة والسائة.
والنصب: غناء الركبان. وفي الحديث
ذكر: المرق، وهو المغنى.
قلت: وقال الزمخشري: وغـناء
مرق، كمعظم، كانه المغرج من
جميلة ألحان المغنين.
ومرق الرجل، على أفـعل: بـدت
عورته.
وامرأة السيف من غنـه: استلله،
كذا في النواذ.
والمرق، كمعظم: اللحم الذي

(1) المسأة.
المحرر: قال روبية

يمتَّع صائداً بني ناموسأ:

وقد بني بنيتا خفيس المتنزق.

فَرَّمًا من الناموسين مسجد النفق.

قَّفَتْ آن التَّنَبَّعُ خفاً الممَّرَق.

وذلك الممَّرَق، كمَّحِرَ جَزْرًا

ووَقَّعُ، وهو شيخه كوة تُنْمُرُ منه الريح.

وءَرَّقَا الأَنْفُ، مَحْرَكة: حَرْفِاه. قال

تَطَلَب: هكذا ضبطه ابن الأعرابي.

والصواب: مَرَقَّا الأَنْفُ بالتشديد.

وقد ذكر في «رق ق».

وَنْتَبَّعُ أَمَاِرَةُۖ قَرِيبَة بِعَضْرِ من

أعمال المنصورة.

وَمَحْلَةٌ مَرَقَةٌ: أُخْرِى بالبحيرة.

[ م ز ق ]

(مَرَقَّة يُمْرَقَة مَرَقَّة وَمَرَقَّة: حَرْفِه).

قال العِجَاج:

(1) في الديوان / 107 والصحيح، والشافعي في

الصحيح، وفي مطوع الناج - كالسان -

إِبْجِبَات - والمثبت من العباث - وشرح الديوان

وفسره الأمامي قال: «من الأجحَّان»;

المحرر المُعْتَطِف، أي: بِأَطْلاَر عُطْفَت;

أي مَخْلَاب مَعَجِدَة».

(2) في مطوع الناج: ابن خريج، تطب، وفي جمهورية

ابت حزم / 299 جزيل، والصحيح ما تقدم في

مادة (شلف).

488
أبا سود بن عَلَدَة بن مَنْهَب بن نَكَّرَة (ابنُ كُثِير) (1) ابن أَفْصى بن عبد القيَس العبدلزماري الشاعر، لقب بِذَلِك (القبيله) ليُعمرو بن المُنَيذر بن عمرو بن النعِمٍ.

(2) فَإِنَّما كُنْتَ مَعْلُوَّمًا فَكُنْ خَيْرًا، إِلَّا فَيَدْعُوكَ وَلَمْ يَمْضِقِ.

وكان عمرو قد همّ بغزو عبد القِيس، فلما بلغه الغصيدة التي منها هذا البيت: انصرف عن غزوهم. قال ابن بَرَى: وَحَكَّى المُفَضِّلُ الْبَسْيُ الْأَحْمَدُ اللَّغْوُيُ، أَنَّ المَرْزَقَ الْعَبْدُ الْبَسْيُ سَمِىٌّ.

فَمَنْ مُباَسَحُ النَّعِمَانَ أَنَّ ابْنَ أَخِيهِ.

(3) عَلَى العَيْنِ يُقَدْ أَسْمَأَ الصَّفَا وَيُمْرِقُ.

وَمِعْنَى يُمْرِقُ يَعْنِى. قال: وَهَذَا يُفْعَلُ قُولُ الْجَُهَرِيُّ في كَسْرِ الرَّى الْمَرْزَقٍ. إِلَّا أَنَّ المَعْرُوفَ فِي هَذَا الْبَيْتَ يُمْرِقُ بِالرَّاءِ. وَالْشَّمْرِقُ بِالرَّاءِ: الْغَنِّاء.

(1) في مطول التابع، (2) منكرة ابن أبيه وابن قيم، (3) في مطول التائه. اقتبسه من الفتح (364) والمأثور بن النعمة، وهو الفصحاء. أبا المخقد: إنه مخطوطة باليزرور. (2) قاسم، وهو الشاهد الناموس والمشرق، وهو في المنبر لياض وبناج، وهو الفتح (164) والمأثور، (3) في مطول النعمة (287).
وأنشد الأنصار عن المبرد، إلا أنه قال المعرق بن المخرد.

و) المعرق (كمعظم مصادر كالتيميزيق). ومنه قوله تعالى:

(1) فرّقاهم كل معرق. (2) إذا فتفرقا، وقوله تعالى:

(3) إذا فرقت أحسنتكم في القبور. وفي حديث كتابه إلى كسرى، أنه مزعه فداه عليهم أن يُفرقوا كل معرق، أراد زوال ملكهم، وقطع دابرهم، وهو مجاز.

(4) المعرفة: لقب عُبرٍ بن غاير، ماء السما بن (3) حارثة البطريرك بن امرئliftus البطريرك، بن ثعبانة البطريرك بن مائقي السلاج، (2) بين الأزد (ملك اليمين)، وهو جاء الأنصار، لأنه كان يُلمس كله يوم حلقيه، ووُتمَّهم بالغثا، بكره العود فيهما، وبذان أن يُلمسهما أخذ. (5) وقال: إنه كان يُمعرق كله يوم حلقيه، فشيخوا على أصحابه، وقال: لأنه كان يُلمس.

قد طار عنها في المعرق مرقاً.

1. سورة مسيا، الآية 19.
2. سورة مسيا، الآية 7.
3. البنتل من الديوان.

290
مسنن

وحكى اللحبيجي: نَوْبَ كَأْمِرًا.
وقصّ زِيَاذ، بالكسر: سريعةٌ
خفيفة، وهو مجاز. قال ذو الرمة:
أُفِّتُوا كَلّ شاذةٍ مِيِّزِيَاذ
بِرَّ اَلْقُوَّةِ واكْتُسَبَ أَقْحَرَائَا
(1)
والعمرق، كمحمّد: لقب عبد الله
ابن حُذافة السهيمي، رضي الله عنه
ذَكَّرُهُ مُحْمَّد بن سلام الجمحي في الجرء
الأول من البققات في شراء مكانة.
وتعرّق القوم: تفرّقوا، وهو مجاز.
وينказ إيهابه يتمرّق، للمسرع، وهو
مجاز.

[م ست ق]

(المسنن) بضمَّ الْتَّاءَ، وفتحهَا،
والجيم مضمومة: ففرّ طويل الكَمْبِين
قاله ابن الأعرابي، وكذلك قاله
الأصمعي.

(1) في المواد: مازقة، وناسقه مازقة: إذا (سابقه في الْعَدُو).
وأما يستدرك عليه:
املزق النَّوب: تخرق.
وَنَوْبُ مَرْيَقٌ وَزِيَاذٌ، الأُخْيَرَةُ عَلَى النَّسِبِ.
(1) شرح النهروان (213) والعباس بالجمهرة 3/148
(2) القمان.
قال ابن شمبل: هي الجبهة الواسعة، فارسية مغرب. وأصله بالفارسية مشتقة، وقد روى عن عمر رضي الله عنه: "أنه صلى بالناس وبداه في مساحة". والجمع المساتيق. قال أبو عبيد: وهي فراغة طوال الأكمام، واجدها مساحة.

وفي الحديث: "كان يلبس ياريس والمساتيق، ويصلون فيها" وأنشد شير:

"إذا لست مضافها غني فهي وتيح المساتيق ما لفيناك"

وقد ذكره المصنف (ف) (س ت ق).

وهو غريب، فإنها كلمة عميدية وحروفها كلها أصلية، فكيف يذكرها، في مساحة، والصابر ذكرها هنا وأغلب عن ذكر المساتي، وهو موطن من ديار كلب بن وبرة.

[م ش ق]

(الملتح: سرعة في الطعن والضرب)

"قال: مشقة مشقة: إذا طعنه قائل، ذو الرمية يصف نوراً وحشياً:"

(1) اللسان والمغرب 356 وقلم في (سق).
(2) ديوان 187 في الزيادات والقلان، وفي العباق: "إذا جرت فيه ...».
(3) ديوان 180 في الزيادات والقلان، وفي العباق: "إذا جرت فيه ...».

(4) اللسان والمغرب 356 وقلم في (سق).
(و) المسَّحَّر (في الکتابة): مَدْح
حَرْوَهَا) ، مَسْحَّر يُسْحِرُ ، مِن حَدٍّ صَرْبٍ
فيهما.

(و) المسَّحَّر (صَرْبٌ من النِّكاح) ،
وَقِدْ مَسْحَّرَهَا مَسْحِرًا: إِذَا نَكَحَّحَهَا ، وَهُوَ مِجْرَازٌ.

(و) المسَّحَّر (الکُتْبَة) ، نَقَلْتُهُ
الجَوْهُرَةٍ. وَقِدْ مَسْحَّرَهَا مَسْحِرًا.

(و) المسَّحَّر (جَذْبُ الْبَنِيَّة لِيْمَنَدٌ)
وَيَطُولُ ، وَالسَّيِّر يُسْحِرُ حَتَّى يَلِينَ.

(و) المسَّحَّر (مَزْقُ الْثَّوْب) وَقِدْ
مَسْحَّرَهَا مَسْحِرًا.

(و) يَقُولُ: المسَّحَّر (الْأَكْل
الضِّعيف) . يَقُولُ: مَسْحَّر مِن الْطَّعَام
مَسْحِرًا: إِذَا تَنَادَىَ مِنْهُ شَيْئًا قَليلاً، وَفِي
الْعَبَاب: مَسْحَّر مِن الْطَّعَام مَسْحِرًا، وَذَلِك
أَنْ تَقْبَيْي أَكْثَرَ مَا تَأْكُلُ وَ(كَانَهُ)
ضَيْعٌ.

(و) المسَّحَّر (قَلْبُ الْحَلَّب).

(و) المسَّحَّر (مَدْحُ الْوَتْرِ لِيْلَيْبِينٍ)
وَيُجَوَّفٍ، كَمَا يُسْحِرُ الخَيْاطُ خُطُّهُ
بَخْرِيقُهَا.

(و) مَسْحَّر (الشَّيْة) : اقْتُطَّعُهَا.
الرجز: الجرئة
(والاسم الممشوق بالضم) نقله الليث.
(والieszq بالكسر) وعلى اله اعتصر
الโจهرى وهو صبيح أحمر وقال
الليم: هو طين أحمر يصغ به اللوب.
(و) الممشوق (كمعجم المصروع
به) ومنه حديث جابر رضي الله عنه:
"كنا نلبس الممشوق في الإحرام.
(و) المشيقي (كأيام من اليباب
الليلى) نقله الجوهرى.
قال: (و) المشيقي (من الحجس:
الضايyr كالممشوق). وقيل: قررس
مشيقي وممشوق فيه طول وقلعة
لحيم وليس من رحي الهزال وقد
يكون من الهزال. قال حميد بن ضرور
رزى الله عنه  يصف مطى الجحيم:
حرم الفرير إلا رجعى تعلمت
به عرارات تحمى مشيقي (1)
(1) الديوان 50 والبيب وفي مطبوعات النجاح 5 صرمن...

 officine
<table>
<thead>
<tr>
<th>مشق</th>
<th>مشق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(و) تمثلُ عن فلان (ْ قريبُ) أي:</td>
<td>(و) تمثلُ عن فلان (ْ قريبُ) أي:</td>
</tr>
<tr>
<td>(تمرَّق).</td>
<td>(تمرَّق).</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) يقال: (تماشياً للحَمَّ) أي:</td>
<td>(و) يقال: (تماشياً للحَمَّ) أي:</td>
</tr>
<tr>
<td>(تمَادِيُّه) فاكُلُوه. قال الرأي:</td>
<td>(تمَادِيُّه) فاكُلُوه. قال الرأي:</td>
</tr>
<tr>
<td>فلا يزالُ لهم في كل مَنْزلة</td>
<td>فلا يزالُ لهم في كل مَنْزلة</td>
</tr>
<tr>
<td>لحم تماثِيَّة الأَيْدَى رَعَابِيًّا)</td>
<td>لحم تماثِيَّة الأَيْدَى رَعَابِيًّا)</td>
</tr>
<tr>
<td>وقولَ الحَسَنِينَ بن مَعْيْر:</td>
<td>وقولَ الحَسَنِينَ بن مَعْيْر:</td>
</tr>
<tr>
<td>تَفْرَى السَّابِعُ سَلَى عِنْه تماثِيَّه</td>
<td>تَفْرَى السَّابِعُ سَلَى عِنْه تماثِيَّه</td>
</tr>
<tr>
<td>كَانَّهُ بَرَدُ عَصِيَّ فِي تَصِيْرِيْع</td>
<td>كَانَّهُ بَرَدُ عَصِيَّ فِي تَصِيْرِيْع</td>
</tr>
<tr>
<td>فسَرَهُ ابن الأَعْرَابِي فَقالَ تماثِيَهُ:</td>
<td>فسَرَهُ ابن الأَعْرَابِي فَقالَ تماثِيَهُ:</td>
</tr>
<tr>
<td>تَمَرَّق.</td>
<td>تَمَرَّق.</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) الرَّجَبَ (ْ إِمِّشَاق)</td>
<td>(و) الرَّجَبَ (ْ إِمِّشَاق)</td>
</tr>
<tr>
<td>(صَرِيحُه بالسَّوْطِ) مثل تماثِيَه</td>
<td>(صَرِيحُه بالسَّوْطِ) مثل تماثِيَه</td>
</tr>
<tr>
<td>والتَّرَكِيبُ يَدُلُّ على سُرَعَة وُجَيْفَة،</td>
<td>والتَّرَكِيبُ يَدُلُّ على سُرَعَة وُجَيْفَة،</td>
</tr>
<tr>
<td>وقد شَدَّتُ عن هذا التَّرَكِيبِ المَيْشِق</td>
<td>وقد شَدَّتُ عن هذا التَّرَكِيبِ المَيْشِق</td>
</tr>
<tr>
<td>المَيْشَقُ، قاله الصَّاغَانِي.</td>
<td>المَيْشَقُ، قاله الصَّاغَانِي.</td>
</tr>
<tr>
<td>وأَنشِدَ</td>
<td>وأَنشِدَ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

وقال ابن شَمْيُل: (ْ مَيْشَقُ الْوَتْرِ) | وقال ابن شَمْيُل: (ْ مَيْشَقُ الْوَتْرِ) |
| فرس مَيْشَقُ، كَمَعْثَمٍ، ومُحَدَّث: | فرس مَيْشَقُ، كَمَعْثَمٍ، ومُحَدَّث: |
| مَتَمَادَ.           | مَتَمَادَ.           |

أَمِّدَ وَذَهَبَ ما انتَقَسَرَ من لَحْجِه وَعَصِبَه. | أَمِّدَ وَذَهَبَ ما انتَقَسَرَ من لَحْجِه وَعَصِبَه. |

قال ابن شَمْيُل: (ْ مَيْشَقُ الْوَتْرِ) | قال ابن شَمْيُل: (ْ مَيْشَقُ الْوَتْرِ) |

(1) لفظ ابن شمئل في اللسان (السَّرَّعَة: أَقلٌ ) | (1) لفظ ابن شمئل في اللسان (السَّرَّعَة: أَقلٌ ) |

(2) اللسان (الرابع والخامس) والكتاب: والعباب (الأربعة الأولى) ، والمباش (الرابع والخامس) ; وتقسيم الألف (جلب).
منطق

أَن يَفْحُرُ حَتَّى يَسْقُطُ كُلُّ سَقْفٍ مِّنْهُ.

وَفِي الأَصُولِ: مَشَاقُ مِن كَلَا،

وَمَشَاقُ، أَي: قَلِيلٌ، وَهُوَ مَجَارٌ.

وَتَوْبُ مَشَاقُ: مَضْبُوعٌ بِالْمَشْقِ.

وَمَشَاقُ مَافِيِ يَدِهِ: أَخْذُهُ كُلَّهُ.

وَالْمَشَاقُ: الْبَنَازِعُ.

وَمَشَاقُانِ رُجُلَهُمْ: عِجْلُوٍ بَهِ.

وَمَشَاقُتِ الْبَلَدِ مَسْقَةٌ مِّن المَرْقُعِ،

ثُمْ مَضْتُ، وَهُوَ مَجَارٌ.

وَأَبُو يَكْرُ مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ

مُحَمَّدٍ الْبَيْلَعُ، يُسْرَفُ بَابِنَ مَشْقِ

بَالْفَنْحِ وَتَشْيِىذِ الْحَيْثُ،

وَرَوْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الأَشْقَارِ (1)، نَقْلُهُ

الْمَهْدِيّ.

[م ط ق]

(الْمَشْقُ، مَحَرَّكَةُ: دَاءُ يُصِبُّ

الْنَخْلِ) قَالَ تَحِيلُ عَنْ أَبِي رَيْدٍ، وَهِي

لَغَةُ آزِيّةٍ.

أَلْوَانَرِ، وَأَشْدَدُ مَشْقًا، وَالْمَشْقُ: أَن

يَلْحَمَ وَيَبْلَغُ حَيْبُ سَقْفٍ كُلٍّ سَقْفٍ

مِنْهُ، وَذَلِكَ أَنَّ السَّقْفَ بُيُضُ مِنْهُ

وَيَخَالُطُ النَّحْمَ، فَيَبْلَغُ وَيَتَمَسْ حَسْنَ

لاَيْقُ أَيْ إِلَّا مَشَاقٍ السَّقْفَ وَقَلَبِهِ، وَقَدْ

هَذَا فَهًى مِّنْ أَسْفَاطِ كُلِّهَا، وَمَشَاقٍ

الْعَبَّ أَجْوَدُهُ . .  .

(1) في مَبْعَطِ التَّحْجُّرَةِ، الأَخْرَى، وَالْمَشْقُ 963،

وَالْمَشْقُ 1282.
(و) قال النبي: التمطّق هو
(التصويت باللسان والغبار الأعلى).
وذلك عند استطاعة الشيء، وقد يقال في التلمظ: إنه تحرّك اللسان في الفم بعد الأعمال، كأنه يتبحث بقيمة من الطعام بين ألسنتهما. والتلمظ بالشفتين: أن يضم إحداهما الأخرى مع صوت يكون بهما. قال الأعثري:

يرتّب القديس من دونها وهي دونه وإذا ذاقها من ذاقها يتمطق
وأنشد النبي لحريث بن عقاب

يُهْجُو بني ثعل

دياَفِيَة قُلْف كَانَ خَتَبِهِم
سِرَأَة الصَّحِيحِي في سلَّمه يتمطق
أي: سلّمه.

1- البخاري (115). وفيه ودسمة وبوانية.
2- قوله: يريد بعد أحوال الأرض على وجه الأرض بقود المصمّم الأيام، هكذا في مطوع الناج، والعبارة مقحة هنا، وهي في اللسان واردية في شرح قول رؤية الآتي بعد: كأنها وهي تنهي إلى الرّفق... الخ.
يُقال: عُلّونًا مُرْعَوًا من الأَرْضِ
مَكَّةَ، وعلونا أَرْضًا مَعَقًا، وانشَدَ
الجَوْهَرَي لِرُؤْبَةَ
وإن هَمْرَن (1) بعد مَعَقٍ مَعَقًا
عرفت من صَرْب الحِرْير عَتْقًا (2)
أي: بعد بَعد بِعدًا، والهَمْرُ
الغرَف من غَرِب حَسَابَ. وقيل: شِيدَةُ
الحَدِير، وصرحَ الحِرْير نَسله،
والحِرْير جَدُ هذا السِّفَرِين.
(وَبِفَصٍّ) هَكذا في سَائِر النَسُخ
وذكره في المُحَمَّدٍ، والذين في الصَّحَاح
ويُحْرَك مثَل: نَهر ونَهْر، وذكره في
العُمَّر، وانَّشَدَ لِرُؤْبَةَ
أَسْنَه بِنَّ الفَرَقِ، والمَعَقَ (3)
فهو مُستَدَرَك على المُصْنَف.
(و) المَعَقَ (قَسَدُ المَعَدة)، وهو
مَمْعَوقٌ أي: قَسَدُ المَعَدة.

(1) في حاشية مطوع التاج: « قوله: وإن همرين، كما في التكلفة، والذي في الصحاح»
(2) « وإن همَّيس من بعد مَعَقٍ مَعَقًا.»
(3) إلى الدهاف / 18 و الاؤول في الصادقاتالة والعباب.
في البَرِّ ونَحْوُهَا: إذا كانت ذاهبة في الأرض، والمُعنِي في كله واحده، يركع إلى البُعد والفرع الذاхب إلى الأرض. (وأمَّعِنَّهَا) كأعمقَهَا. وقال أبو عمرو: الإعاقة والإعاقات: أن تُحْيَى سَفَلًا. (وَتَمَعَّقَ) الرجل، مثل (تَمَعَّقَ). وقال رُؤينَةُ:

وإن عَلَّو جَهَذَه تَمَعَّقَاء.

صرَّنا بالمَكِّ وحَتَّى يَصَعَّعَهَا. (1)

(و) قال ابن دُرَّيْد: تَمَعَّقَ علينا، فَلَنَ: إذا (سَاَءَ خَلْقِهِ).

(وَالإعاقات) و (الأعاقات): أطراف المفاوِز البَيِّنَة، جميع مَعْيَيْن، وتَمَعَّقَ جَج (جَج) جميع الجمَع (أمَّعِنْيَ، وأمَّعِنْيَ).

وأاعَيْن وأمَّعِنْيَ.

(و) قال ابن عبَّاس: تَمَعَّقَ.

كَتَنَصَرُ: اسم (حَجَّل). وَبِمَا يَسْتَنْدُرُ عليه:

(1) الديوان/114 والتكلمة والعباب.
آبائيه، فقال الأولي: صفي لي قرض أبيك، فقالت: "كان أبي على شقاء مقات طويلاً الأثناء، تمتعَ أنيها بالمرق، قال: نُجا أبوك. قال ابن الأعرابي: أنيها: رَبَّنا فاحذِها، والمقات: الواسعة الأرتفاع، وأنشد غيره للراعي يصف ناقة:

مقات منفيق الإبلتين ماهرة،
بالسوم ناطة يدتها حاملة.
وجه أمي: طويل، كوجوه الجرادة،
والمع من النساء: الطوال، جمع
المقات، ومنه قول سيدنا على رضي الله
عنده: "من أراد الصفاخة بالأولاد،
فعليه بالمع من النساء".

وحصن أمي: واسع، قال:
ولى مسيع، وزمارة
وظيل سيد وحصن أمي (1)
وقال أبي عمرو: المقاتة، مهركة:
شراب النبي قليلًا قليلاً.

(1) القدان.
(2) القدان وأيضاً في (زمزره) و (سم).
<table>
<thead>
<tr>
<th>ملق</th>
<th>ملق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(و) الملق: الرَّضعُ. يُقال: ملق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الجذى (أمه) يَلمعُها ملقًا: (رضعها)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وكذلك الفصيل والتصين، عن ابن الأعرابى. وقريباً على المعذرى: ملق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الجذى أمه يلمعها، قال: وأحسن</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ملق الجذى أمه يلمعها: إذا رضعها لغة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(و) آلمه (ب) السوَّر (العصا)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ملقًا: (رضعه). ويقال: ملقه ملقات</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إذا ضَربه.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(و) قال الأشعري: ملق (قلان):</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>إذا (سَارَ شِيَاداً)، وكذلَك ملق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(و) تملق (له ملقًا،</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ويملق (ب) كثرته، مع تشليح اللام:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(توُدَّد إليه، وتلمق له). قال الشاعر:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ثلاثة أجناب فغلب علاقه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وحب تبلاق، وحب هو الفَنْلُ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وقد ذكر البيت في علق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(والملق، ممحرة: الود واللطف)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الشديد، وأصله التلَّيْن. وقيل: هو</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(و) الملق أَيضاً: (ألفتُ الحضير)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وأسرعه (عن أبي عبيدة). قال: (و) منه</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>شرح أشعار الهذليين 128 وبروي المدَّق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الحوَّل: والسان والصحاح والعباب.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(٢) الديوان / والسان، والصحاح، والعباب.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٢</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>مئة</td>
<td>مئة</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>عليه الرجل، ويُصبرها النوران، فِيْعَقِيْ</td>
<td>(فرَسْ مَلِق، كُكَيف، وَهَيِّ بِهَا)</td>
</tr>
<tr>
<td>آثَرُ اللَّيْلَةِ وَالْيَوْمَ</td>
<td>وأنشد للتابعة الجماعي رَبِّيِّ الَّذِي عَنْهُ</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) قال أبو سعيد: و(ماَلِقُ الطَّيِّان)</td>
<td>ولا مِلِقٌ يَبْنُو وَيَنْدِرُ رَوْنُهُ</td>
</tr>
<tr>
<td>بُقِّال له: مَلِقُ (كَالِمَلِقُ) كَمِلِقٌ</td>
<td>أَحَدًا إذَا فَأَسَّتِ الْجَمَاعُ تَصَلَّيْتُلْ</td>
</tr>
<tr>
<td>وقال أبو حنيفة: المَلِقُ: حِنْيَةُ</td>
<td>(وَمِلِقُ الخَانَمُ، كَفْرُ: جَرْجَعٌ)</td>
</tr>
<tr>
<td>عَرِيْضَةُ يُبْجِرُها الْشِّرَانُ</td>
<td>أَيْ: مَلِقٍ</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) قال المُلِقُ الأرضِ، وَالْجَباَرُ تَمِيْقاً</td>
<td>(و) قال الأَصْمَيْبُ: (المَلِقُ،</td>
</tr>
<tr>
<td>أَيْ: مِلْسَتُهِ بِالْمَلِقِ</td>
<td>كَكَيفُ: الضَّيْفِ)</td>
</tr>
<tr>
<td>وقال الأزهرُ: مِلْسُتُهُ بِالْمَلِقِ</td>
<td>(و) قال خالِد بن كَلِبُ: المَلِقُ</td>
</tr>
<tr>
<td>فَلَمْ تَبْعَثَهُ الْجَمَاعُ</td>
<td>من الحَرْبِ: (فَرَسُ لأَبَوْثُ بِجَرْجَعٍ)</td>
</tr>
<tr>
<td>أَحَدًا مِن مِلْقٍ أَلْسِنَانِ الَّذِي لا يُصَلَّعُ</td>
<td>فِي مُؤْتِهِ. وَأَنْشِدَ فِوْلَةَ الْتَابِعَةِ السَّاَيِّـ</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) وقال الزَّمِّرَيْرُ: فَرَسُ مَلِقٌ</td>
<td>وقال الْرَّمْثَيْرُ: فَرَسُ مَلِقٌ</td>
</tr>
<tr>
<td>يَبْقَفَرُ</td>
<td>وَيَضَرِّبُ الأَرْضَ بِحَوَارِهِ وَلَا جَرْجَعٌ</td>
</tr>
<tr>
<td>وَلَآ جَرْجَعٌ</td>
<td>عندَهُ، وَهُوَ مُجَازٌ</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَمِلِقُ) كَهْجَرُ: مَلِقُ مَبَارِيَ</td>
<td>والحَارِثُ الأَرْضِ المُشِارِقَةُ) قَالَهُ الْلِّيْثِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَالْمَلِقُ)</td>
<td>وقال النَّصْرُ: هِيِّ الخَيْبَةُ العَرِيْضَةُ</td>
</tr>
<tr>
<td>(وَالْمَلِقُ)</td>
<td>الَّتِي تُشَدُّ بِالْجِيَالِ إِلَى الْثُّوْرِينَ، فِيْمُونَ</td>
</tr>
<tr>
<td>(و) في طَوْعِ النَّجَاتِ وَرَيِّمَهَا رُكَّنَهَا، وَكَلْتُهَا إِلَى النَّكْلَةِ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في طَوْعِ النَّجَاتِ وَرَيِّمَهَا رُكَّنَهَا، وَكَلْتُهَا إِلَى النَّكْلَةِ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في طَوْعِ النَّجَاتِ وَرَيِّمَهَا رُكَّنَهَا، وَكَلْتُهَا إِلَى النَّكْلَةِ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>في طَوْعِ النَّجَاتِ وَرَيِّمَهَا رُكَّنَهَا، وَكَلْتُهَا إِلَى النَّكْلَةِ</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

104
ملقة حبست با تينهـ
الفلك من أجلكـيـًا تينهـا
نهـي طيبـي عنـه في عـليـى
ما يطيبـي عن حباتي نهـي
وقد ذـيـل على الحطيب أبو عـبـد
الوهاب المنشـي (1) بقوله:
وجعـش لانتنـس لها تينهـا
واذكر مع النـين زياتيـنهـا
(الملقة، كحبـيـر: السريع)، والباء
زايدة، قال الزفـيـان:
. نـاج مـيـلح في الجـبـر ميـلـحـ.
. كأنه سودأينـق أو ينـقـ.
(2) (الملقة): (اسم)، ومنه ابن
المـيـلـح المـشيـور، وقد كـرـنـاه وآل بـيـته
في: أـل قـ ـى، فراـجه.

(1) نفح الطيب 1/ 298. وراجع في شرح: أن
السـن يائن إلـى من أبـك، ويريـقا بحـدـ في
نـافد، وليكون في البيت جائزة. وعم.
(2) كذا في نفح الطيب 1/ 298. وراجع في: أنـه
المـيـلـح وهو المخـيـب للـغـيـاء الأدـب أيـن: أبـد أوهدـ الدـوهـب
ابن على النـين حروف أ نـحـيـهـنـا، أـصـحـه،
و كـتـيـم مـاـيـيـه، ونـقل، ثـيـنـا مـن كـلـماه، وائرف باهـ.
(3) الفـن، والصـاحـه والذكـمـة.
الْمُفْرِشَة، وقيل: الْمَلِقَة: مكان أَمْلَس، يَرْتَلُقُ مَنْهَ.
(و) مَلِقَ (كَمْرأ: نُهْر).
(و) مَلِقَة، مُفْقَهَة، كحُرْوَيْرَيْة: دِيمِوْلَة، قُرْبَ قُوَّيْة، مَطَنْاهَا بَلْغَهُمُوهَا: مَقْطَعُ الأَرْحَاء، لَنَّهُ أَنَّ مِنْ جَيْلِهِ بُقْطَعُ أَرْحَاءُهَا.
(و) قال ابن عبَّاد: (فرَّس مُلْقِقُ الْلَّدْرُ) أي: (حَيْثُ السَّعْءُ بِالنَّارِ).
(و) مِنَ الْمَجَازِ: (أَمْلَقَ) رَسُدُ: أَنْفَقَ مَالِهُ حَتَّى أَمْلَقَ. قال الصَّخَاغِي: يُحَرَّقُ الْفَجَرُ، فَأَسْتَعِسَ لَمْ يُسْتَهُ بِالسُّبُبِ في مَوْضِعِ السُّبْبِ. قال الله تعالى: {وَلا تَمْثِلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقَ١}.
(و) قال ابن عبَّاد: أَمْلَقَتُ(الْفَرْسُ) مثل: (أَرْقَاتُ، وَالْوَنْسُ). مِلِقَة) كَأَيْمَرَ. وَفِي الْلُّسَان: بـقـال: ولَدَتْ النَّافِعُ فَخَرجَ الْجَيْنِ مُلِقَةٌ. من بُطْحَيْهَا، أي: لَاعْتِرَ عليه.

(1) سُورةُ الإِنْسَان، 4: الآية 101.

106
و قال شكر: أملق لازم متد. أَمْاماً الازم فقد ذكره المصف. وأَمْاماً المتد هالى. فقال: أملق الدهر مايبيده.

ومنه قول أبوس: "لما رأيت العائم قيد نائلي.

وأملق ماعيدى خطوب تنبل (1).

وألفنه الخطوب: أ prática. وأملق مالى خطوب الدهر: أذهبه.

وبلغ: أملق ما مته إملاقا، وملقه ملقا: إذا أحرجه ولم يحبسه. ورجل أملق من المال، أي: فقيصر منه.

وملق الأديم يملقه ملقا: إذا ذلكه حتى يلبن.

وبقال: ملقت جلده: إذا ذلكه حتى يملس، قال: "زارت علاما جلده لم يملقه. ومما حمام ولم يخلقي (2).

(1) الديوان/94 والنساء، والباب، وسماى في دل.

(2) النساء والبهجاء 3/423.
والنساء يتخلصن العليلة بأفواهيهن،
أي: يمضحن ويستخرج.
وملتقابذ: من محل أوضيهان،
يتنسب إليها جماعة من المخلدين.
[م وق]
(السوق، بالضم: النمل له أجيحة)،
ونص المحيط: أذى له جناحان.
(السوق): الغبار) كما في اللسان.
(السوق): لغة في السوق، وهو
(ماث التين). وجمههما جميعاً:
أمواج، وآماق عند القلب.
(السوق): خف غليظ يلبس
فسوق الحرف، فأحس مصرف
قال الصاغي: وهو تعريب موكه،
هكذا قال، والمشهور موضعه.
وقل البيت: "أنا أمرأة رأت كلباً في يوم
حار، فنزعته له بموقفها، فسمتته، فغفر
لها"، وفي حلبيت آخر: "أنه توضَّا
سمح علي موقته". وروى أن عمر
رضي الله عنه لما قدم اللهم ورضيَت".

(1) في نهج النهل والملك من التوبة; 727 والقنان.
(2) اللسان، والعرب. 327/328.
وماق الثوب : غسله.
وماق القصيب : أمه: رضيعها.
كماضتها ، الثلاثة عن الصاغاني.
واستناق الرجل : احتمق.
ويقال : ماق الطعام مرتفقاً إذا كسد،
عن نعبل، ونقبل الزمخريري.
وايفان المواء : محدث مغربي.
وماق إمامة، وإماة: أضم الحدة
والكف ، وبه روتي الحديث الذي سبق
في م أق.
ومائق : قريه بنينسابور ، منها عبد
الوهاب بن عبد الرحمن الأسواقي.
المايقي ، أحد الصوفية الكبار، نقله
الحافظ.
وشيرك موقي : قريه بمصري.
[م هق]
(المهق ، محركة : خضراء الماء)،
وهي في الجوهري قول رؤية :
(و) يفقال : ماق (قلان) يموق،
(موقا) بالفتح (وموقا ومؤقا بضمها)،
وموقا: أي : (ملك) حمقة وغشارة,
وهو بطيته مثل الأول ، فتناول ذلك.
(كماضتها).
(وموقان ، بالضم : كورة بارميينة).
من بلاد فارس، قال الشمّاح:
لقد غاب عن حيي بموقان أجره,
بكيت بني الشاذخ فارس أطلال.
(واستناماق : استحمق، وقيل: \)
ملك حمقة.
\ وماما يستدرك عليه:
(المايق والكيب : السبيه الخلق.
والسراع البكاء ، القليل الحزرم
والتباط : توكلها صاحب اللسان عن
أبي بكر.
وتضايق : أظهر الحميق، نقله
الزمرخري.

1) (1) ميران في الزيادات وخبره فيها. ورويته :
قد غادرت خيل موقان مسلماً ...،
ورواه في سبع البلدان (موقان):
واعب على خيل موقان مسلمًا ...
واللهت كرواية في التكلم والعباء.

409
قالوا: أراد باللَّهاء: ماُقِيرُ من وُجُوه الأَرَّض.
(وَتَمَهَّقَ الشَّرَابِ: شرَّبَه سَاعَةً بعَدَّ سَاعَةٍ) . ومنه قولهم: ظل يَمَهَّق شَكْرُه، كَذَا في الصَّحاح. وقال الأَصْمَعِيُّ: هو يَمَهَّقُ الشَّرَابَ تَمَهَّقاً;
إِذَا شَيْبَه النَّهار أُجِبَم، زاد أَبُو عُمَرو: سَاعَةً بعَدَّ سَاعَةٍ. قَال: وَيُقاَلُ ذلِكَ فِي شَرَبِ اللَّلَّهاء، وَأَنْشَدَ لِلِّكَمْيَةُ:
تَمَهَّقَ أَحَلَافِ الْمِيْشَةِ بَيْنَهُمْ برَضَاعَةً وَأَحَلَافِ الْمِيْشَةِ حُقُلٍ.
(وَالْتَمَهَّقُ: الرَّضَايَةُ المَحْرَقَفِ) عَن ابن عَبَّاد.
(وَالْخَيْلُ تَمَهَّقُ، كَمُمْعَ) أَي: (تَعْمِدُو) ، نَقِلَه الصَّاغِيُّ عَن ابنَي فارس.
وَمَا يُسْتَدْرَكُ عليه:
الميْشَة، كَالْمَرْتَٰرِ . وَالْأَرْمَةُ مَهَقَاءٌ;
تَرْفَى عِيْنَاها الكَحْلَٰ، وَلا تَرْفَى بِباَصَ جَلِيدَها، عَن ابنَي الأَعْرَاضِ. وَقَيلَ: هَوُوْ
(1) السَّانَ.
(2) البَيْضَاء.
(3) أيضاً: (الْأَرْضُ الْبَعِيدَةُ). قَالَ أَبُو دُوَال يَتَّصَفَ فِرْسَاً:
لَه أَثْرُ فِي الْأَرْضِ لَحْبٌ كَانَهُ
نَيِّبَ مَسَاحَةَ مِنْ لِحَاءَ مِهْيَٰٰثِ.

*(1) البَيْضَاء/8 ورَوَايَةُ:
(2) مَثَلُهُ إذا ماَكُنَّا فِي الْحَجَوضَ .
(3) الأَوْلَى فِي الْلَّهاءِ مَا دَادَةَ (حَوْم) وَمَا في الْعَبَاءِ.
(4) الْقُلْوَةَ وَالْعَبَاءِ، وَالْكَلَّمَةِ.
(20)
و قال امرؤ القيس: 
و حدث بأن زاله بليل حمولتهم 
كنت خلي من الأعرج غير متبقي 
يروى بالوهجين.
(و) السبيقة (كسيمة: زعمة) 
الكرم إذا عظمت، نقله الصاغاق.
و أبو نبقة، كحرة: جدة جماعة 
من بنى المطلب بن عبد المناف، ثم
من بنى الحارث منهم.
(وانتهت الكلام) انتباقا، وانتبحة 
انيباثا: (استخرج) عن أبي زائدة، 
و أبي تراب.
(وانتهت) عليهم بالكلام، أي: 
انتباث مثل انبعاع (أجوف) وموضعه: 
ب و ق) كما تقدمت، (ووهيم الجوهر) 
في ذكره هنا. وقد نبه على ذلك ابنه 
برتي في حواشيه.

الشام، أي: المستوي على بنية واحدة، 
أي على سطر واحد (والسلان الثاني) والباب 
الجمهرة (322/1 و 323) ومعجم البلدان 
(مثنى) و (من 있지). 
(1) ديوانه 388 والشام والباب والمنابض 382.  
(2) ديوانه 12-1356 و 322/1 (الملحقات) 
و تتفرجهما فيه، والرواية (والنخيل المستقيم) 
والبنين: المستوي، وبروي (المنابض: بقديم).

412
(زَعُرِعَه) وَهُزِّهٍ، وَمَنَهُ قُوَّلُهُ تَسْعَلَى: 
فَإِذَا نَطَقْنَا الْجَبَّلَ فَوْقُهُمْ، قَالَ ابْنُعُبْدُ 
أَيْ زَعُرِعَهُ فَأَسْتَخْرِجَهَا مِن مَكَانِهِ. وَجَاءَ فِي الْحَرْفِ أَقْتَلَعْ مِن 
مَكَانِهِ. وَقَالَ الْقَرَآءَةَ: أَيْ زَعُرِعَةَ عَلَى 
عَسَكُرِهِمْ فَرَسَخًا فِي فَرَسَخٍ، وَأَطَلَّ 
عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ سَيْنَا مَوْسِعًا عَلَى 
وَعَلِيَّيْنَا الْسَلَامُ: إِنَّمَا أَنْ تَقَبَّلُوا 
الْتَوْرَاةَ وَإِنَّمَا أَنْ يَسْقَطَ عَلَيْكُمَ.

(وَ) نَتْقِنَ السَّفَاهَةَ وَالجَرَابَ، وَغَيْرَهُمَا 
مِنَ الْأَوْرَاهِي نَتْقَا: إِذَا (نَفَصَّهُ) لِيَظْمَع
منْهُ زِيدَتْهُ، وَقَبِلَ: حَتَّى يَسْخَرُج
ماِيْهِ، وَأَنْشَدَ الْرَيْبَيْنَ:

(بَيْتُنِينَ أَفْضَلُ الْشُّبْلِي نَتْقَا). 
(وَ) نَتْقِنَ (الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْمَيْر) نَتْقَا:
إِذَا (جَذِبُهُ) بِمَرْقٍ. 

(وَ) مِنَ الْمَجَازِ: نَتْقَتَ (الْمَرَأَةَ).
وَالْمَاكَثِ نَتْقَتَ نَتْقَا: (كَثِيرٌ وَلَدْهَا)

(1) سُرَةِ الأَعْرَافِ، الآية 171.
(2) عَزِىٌ لِلْحَمْيَاءِ، وَهُوَ فِي شَرْحِ دِيَوَانَهُ 72
وَرُوايَةٌ: يَبُتْنِقُ زَحْلِيَّةً وَالْشُّلْيَّ.
وَالْمَلَكُ كَالْعَلَامَةَ، فِي الْجَمِهِرَةِ 27/2
وَبِيْتُنِينَ أَنْتَهْ،... .

[نَتْقَا]
(بَيْتُنِينَ، وَبَيْتُنِينَ، نَتْقَا: 

412
والفلافي (1) : صرف هذا التركيب كصرف نصر، وفي النسخ المعبرة من الجمهرة كصرف صرف.

(و) قال ابن عباس: التنقيط.

(كتفيع) مصأط مفينه الفرس من بطنها.

(و) قال ابن الأعرابي: الناسق.

(النابي) قائل: (و) الناقيل: (الرافع).

(و) قال: (و) الناسق: (الباست). يقال: انتق لوطك في الغزالة ليجف، أي: ابسطه.

(و) من المجاز: الناسق (من الزناد).

(و) من المجاز: الناسق (من النون).

(التي تمر) اللقاح، أي: (الحقل).

(و) الناسق (من الخيل): الذي ينفض راكبه ويتبعه حتى يأخذه لذلك ربو، وقد نتفح ونتفق به ينفق.

(و) قال ابن دريدة: فلان (لاينتق).

(و) قال الصاغاني: وفي كتاب المصادر.

(1) انظره في ديوان الأدب 142/1. 148/2. 287/6. وتمد لي جزء من ديوان في سبيل التجديد، تطبيق.
قال: (و) أنتَق: (نفَّضَ) أبصارتُها (منَتَقَاقِطٍ)، وهي الكَبِيرَةُ للأولاد.
وقال: (و) أنتَق: (حَملَ) حُكِيّاً في النَّسخِ، والصواب: عُلِيْلَ (مُطَلَّقَةً من الشُّمنُى)، كما هو نَصُّ ابن الأعرابي.
قال: (و) أنتَق: (نفَّضَ جَرَابُهُ) ليُصَلِّحَهُ من السويس، وقالت أعرابيةً لأُخرى: (انتَقى جَرَابُهُ) فإنه قد سويس.
قال: (و) أنتَق: (صَامَ) نانِقَانَ، وهو نَهْرٌ (رَمَضَانٍ).
وأما مَعْتَدَدٌ عليه:
النَّتَقَاقُ: الهَرْزُ والأقِيلُاءُ والإِنَعَابُ.
وانتق الجرَابُ: انتفَضَ.
وانتق الشيء: البَذَلَ: وفي الحُليْثٍ في صَفِّهِ مَكَّةَ: والقَبْعةَ أَقْلِ نَتَقَاقَ الدُّنْيا مَرَأَ جَنَّ نُبَيْعَةٍ، فَيَلَوَّهُ بِمُعَلَّةٍ مقَحَّةٍ، من النَّتَقَاقِ، وهو أن يَقْلَعُ الدُّنْيا فيونفَعَهُ من مَكَّهِ ليَرِيَ به، هذا الأَصْلُ، وأَرَادَ بها هَذَا البلاد، لِرَفَعَ نُبُوَّهَا، وبُلَوُّها في مَوْجِهِها.

(1) الديوان /11، والسان.
(2) الحسين بن علي بن أبي طالب، أحد القادة في الحروب، الوزير
الكامل، بُشَر باب الوزير ابن المقر، يُسْلَى النبي ﷺ.
(3) يرجمونا بن جعفر، كان من زُعماء الموارنة، وله
الوزارة في مصر كما أمر الله ﷺ وزرَّ أَيْ نصَرَ لِله
(4) وراء صاحب مسائله، تُبَاع في الحين السامي.
(5) مَدِينَة كِبْرَاء، ولهِ مؤلفاتُهُ، ضَخِم إسْتِحْلاك
المَهْفُوظ، وأَلوِبَ الدَّواَص، والذَّوَرِ في مَلْعِرَات
المَعْنَى، والإِبِيان بِالأنساب، وفيه.
(6) السان وعَن الاحصائية.
وفي الصحاح: والبيبر إذا تزغرعاء جمله - وفي التهذيب: بجمله - تتق عرا حبليه، وذلك جذبه إياها، فستروري غدتها وغرها فانتمقت.
وأنشد الأزهرى لرؤية:

منتقى أفتاذ النسوة الأطباط.

وتنقى الماشية تنقى: سينت عن البقل، حكاه أبو خبيفة.
والأنثى، من الماشية: البطين، الذكر، والأنثى في ذلك سواء، كما في اللسان.
وتنقى الجلد، أى: سلخته، كما في اللسان.
وفي العباب والصحاب.

(البخانيس) هكذا في النسخ، والصواب: المخايف بالموحده بعد الألف، وقد أهمله الجوهري وصاحب اللسان، وقال ابن عباد: هي (شيئ) الجبيل في البشير إلا أنها تكمن (صغارة)، (الواحد نحنو) بالضم، صوابه نحنو.

(1) اللهيوان 44 واللسان والباب وقعتم في (أطاف).
سنوات وخمسين وأربعمئة وخمسة

[ ن م ق ]

(الفرج) بالفتح أهل الجوهري.
و قال الليث: هو (العين الناعم) فارسي (معرق: نُرِمٌّه). وأنةَد لِرؤية يَصِف
شَبَابه:

أَجْعَرَ حَرَأً خَطِيلاً وَتَرْمَقَاءَ.

إِنَّ لِرَبِيعَانِ الشَّبَاب غَيْظَتَا(1).

وَمَنْ يَسْتَدْرَكْ عَلَيْهِ

تَرْمَقَ، بَالْفَتْح: أَسَمَّ.

وَالمَعْلُومُ بِنَ عَبْدُ الرَّجَابِ بْنَ نَوْر
ابن تَرْمِقُ النَّرِمْقِي: مَحَدْثٌ.

وَابْنُ يَحْيَى النَّرِمْقِي حَكَّاهُ عَنْهُ

إِسْحَاقَ بْنَ يَزِيدٍ، حَبْيَةٌ(2).

[ ن م ق ]

(نَرِمَقُ الفَرْجُ، كَشِمْعٌ، وَنْصِرُ،

(1) النوروان/249 و الضبع.

(2) النوروان/107 والضبع.

(3) شرح ديوانه 49 والضبع.

(4) في مطبوعات عربية، وفي التاريخ 207 حجري.

و التعميم بالحيا، المجلة والمجلة المحدثة من الإكمال.

3/258/2

417
<table>
<thead>
<tr>
<th>(1)</th>
<th>(2)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(5)</th>
<th>(6)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(9)</th>
<th>(10)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(11)</td>
<td>(12)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(13)</th>
<th>(14)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(15)</td>
<td>(16)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(17)</th>
<th>(18)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(19)</td>
<td>(20)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(21)</th>
<th>(22)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(23)</td>
<td>(24)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(25)</th>
<th>(26)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(27)</td>
<td>(28)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ابن الأعرابي، قال: وهي التي يقال لها: الفرود والليث، وهي كواكب مصطفاة خلف النصر.

و قال الليث: النسق (من كل شيء ما كان على طريقة نظام) واحد، (عامتهم في الأشياء كلها). قال ابن دريد: يقال: قام اللبوم نسقاً، وغرست النخل نسقاً. وكل شيء إنشع بعضه ببعضًا.

فهو نسق له.

والنسقان: كوكبان بين ندينان من قُرب الفكاهة، أحدهما يعان، والآخر شام (1) عن ابن عباد.

(وأنسق) الرجل: إذا (تكلم矀عا) عن ابن الأعرابي. وقال غبره: الكلام إذا كان مسجعاً قبل له: نسق حسن.

والنسقان: التنظيف، يقال: تسقه، ونسقه تنسيقاً، أي: نظمه على السواء.


و قال ابن سيده: والتخليون يسرون حروف العطف حروف النسق؛ لأن النشيد إذا عطفت عليه شيئاً بعدة جرائم مجرية واحداً.

(و قال الجوهرى: النسق محركة: مازحة من الكلام على نظام واحد).

(و: النسق) من الفنطور، المستويه: يقال: نغمس، نسقها، انظامها في البينة، وحسن ترتيبها.

قال: (و) النسق (من الأخضر، المنظم)، وأنشد لأبي زيد الطائي:

في وجب ريم وجد زاهى نسق يكاد يلهب الباقون إلهاباً (1).

(و) النسق (كواكب الجوهرى) عن ابن عباد (أو هي بضمتين) عند

---

(1) النسان والصحاح والباب، والفقه 3/20/40.

(و) يجيد ريم كريم زاهى نسق.
(وأمسك بينهمما: تابع،) ومنه خليلٌ
عمَّر رضي الله عنه: ناريقُوا بين
الجح والغدرة أين: تابعوا ووابثروا،
قاله شهير.

(و) يقال: (بناصِمك الأشياء،
وانتسبت، وانتسبت بعضها إلى بعض،
بمعنى) واحد، وكل من الثلاثة أفعال
مطاوعة لنسقه تنسيقاً.

ومنا يُستَدْرِك علَيه:
دَرُّ نسيق، ومنسوخ، ونسق، أي: 
منسق، وهذا كلام متناسقٍ. ويقولون
لطوار الحبل إذا امتد مستوياً: خُلدّ
علي هذا النسيق، أي: على هذا الطوار.

[ ن ش ق ]

(النسوق، كَصَبُور: كُل دواء ينشق
بما له حماررةٌ، أو ينشق من الأئفة
ليجهة) الإنسان (ريحة وحره) قاله
اللبن.

وقال يُعْطِبُوه: النسوق: سُخَوط
يجمع في المنطَرِين، ومنه الحديث:
إِن للشيطان نشُوقاً ولعوقي ويساماً،

1) في الناس: فلم يطق على البراح من كثرة
المطر.
2) في الناس: فلم يطق على البراح من كثرة
المطر.
<table>
<thead>
<tr>
<th>نشاق</th>
<th>نشاق</th>
</tr>
</thead>
</table>

المصادر:
1. (الدربع/191 و(القلمان (اثنين) و(العاب والأساس.
2. (الدربع/17/3 و(كتاب السحاب خاص الشير، والسراء.
3. تكملة إلى نشرس، مفتوحة، والقصص في القلمان على تدريج الباء.

444
وقال ابن الأعرابي: أنشئ الصائد:
إذا تلقت النطق باعتن الغزل في الكحيبة.
والنطق، بالفتح: ما يجعل فيه النشوق.
ومحلة أنشاق: قرية بحضر من أعمال الدقهلية، وقد رأيتها، والعام
تقوله بالضم بدل النون، وهو غلط.
[نطق] [نطق ينطق نطقا] بالضم (ونطقا)
كمعود. (و) زاد ابن عباد: نطقا،
بالفتح و (نطوفا) كمعود: (تكلم
بصوت).
وقوله تعالى: "علمتنا منطق الطير" (1)
قال ابن عصفرة: إنما يقال لغير
المخاطبين من الحيوان: صوت،
والنطق إنما يكون لمن عبر عن معي،
فلما فهم الله تعالى سيدنا سليمان.

(1) سورة النمل، الآية 11. 422
لم يَمْتَعُ الْمَرْحِبُ مِنْهَا غِيْرَ أَنْ نَطَقَتْ
حَمَامَةٌ فِي غُضُونٍ ذَاتٍ أَوْقَالٍ (1)
وَحَكِيَّ يَقُوَّبُ أَنْ أَعْرَابِيُّ بُرْنَط
فَتَمْسَءُ، فَهَمُّ أُوْهَ يَنْحُو أَسْتِهِ،
و قَالَ: إِنَّهَا خَلَفَتْ نَطَقَتْ خَلْفَا
يَقُعُّ بِالنَّطَقِ الْبُرْنَطِ.
و قال الرَّاغِب: النَّطَقٌ في التَّعَارُف:
الأَصْوَاتُ المَقْتُعَةُ الَّتِي يُظْهِرُهَا الْلِّسانٌ،
وَتَعِيِّهَا الآذانٌ، وَلا يُقْلِلُ لِلْحِبْوَانَاتِ;
نَاطِقَةٌ إِلَّا مَعْيَةً، أوْ عَلَى التَّشْبِيَّةِ،
كَفْوَةُ الشَّاعِرُ:
عَجِبَتْ لَهَا أَنْ يَكُونُ غِناَوَهَا
فَصِيَّحَا وَلَا تَفْغِرُ بِمَنْطَقَتِهَا فَماً (2)
(و أَنْفَقَهُ اللهُ تَعَالَى، وَاستَنْطَقَهُ)،
طَلَّبَ مِنْهُ النَّطَقِ.
(و) مِنِّ النَّفَازِ قُولُهُمُ: (ماَلَاهُ
نَاطِقَةً وَلَا صَائِمَةً، أَيْ: حُبْوَانٌ وَلَا غِنَوَهُ
من الْمَالَاءَ)، فَالنَّاطِقَةُ: الْحُبْوَانُ،
(3)
(1) اَلْقُانُ، وَالْكِتَابُ 34/1
(2) المقترحات للفظ الأصبع: 1/15 ط الخبي والشمس
(3) مِنْ مَنْحَةٍ بِنْ ثُورِ الْهَلْالِ فِي دِيَاهَةٍ 27 وَلَهَبُ فِي الْلِّسان
(عَيْنِ).
الرضوان نص الممحوم: إلى الرَّكْبَة، وملأه في الصحاح والطيب: (والأسفل ينجرر على الأرض)، ولئن لها حجرة، ولا ينقف، و(لا ساقان) كيلحظ وليفح، ومبثر وإزار، والجمع نطق بضمين.

(و) قد (انتَطِقت: تسيحها) على وسطها.

(و) انتقط (الرجل: شهد وسطها بمنطقة)، وهو: كل ممشدته به وسطك (كنطق)، وكذلك المرأة.

(و) قول على رضي الله تعالى عنه: من يرَّط من أبيه (هكذا في الصحاح، وفي بضع الأصول: أبٍ أبٍ أبٍ) (ينطق بك)، أي: من كثر فلو أبه تقضي بينهم. قال الصاغق: ضرب طوله ممّا لكبر الوالد، والانتطق مشاه للتقوى والاعتداد، والمعنى: من كثر لخوته كان منهم في عري ومنعة. قال ابن بري: ومنه قول الشاعر:
قال: (المرأة المُشارة بحشة)

(و) قال: (نطقه تنطيقًا) إذا

(ألسْه المَنْطِقَة) فِي تنطِق وانتِنطق.

وتردُّد ابن الأعراب.

أتيت غُرّض التقبيبة المذالة.

وهل تنطِقها على غلالنة؟

ومن المَجَاز: نطق (المَاء

الأنكَبِّة وغيِّرها) كالجَرْرَة: (بِلَّغ

نضفها)، وأسم ذلك الماء النطق،

على التَّشْبه بالنطق المعَمِّد ذُكره،

تقلّه الأرْهَرَ.

(والنطق، بضمْتَينِ في قولِ العبَّاس)

ابن عَبِيد المُطَلِّب رضي الله عنه يصدح:

رسول الله صلى الله عليه وسلم:

حتى أكونَ بينك المهيمن من

خِنْفُ عليه تَنْطِقها النطق.

هي (أغراض وتُوَاحِ من جَبال

بعضها فوق بعض) واحدها نطق.

(اللغة، البيان.)

(1) البيان، واللسان، والعباب.

(2) الفلاح، واللغة، والعباب، والتكمله.

(3) الذبيان.

(4) أدب وطبيعة، واللغة، والعباب، والتكمله.
نطاق

وأبرح ما أدم الله قومني
على الأعداء متنطقاً مجيدًا (1)

ويقول: لا أزال أجنف فرب فواد.
ويقال: إنه أراد قولاً يستجد في اللسان
على قولي، كما في الصحاح، أراد
لا أبرح فقدنف إلا. والرواية: رهطى
بدل قوبي، وهو الصحيح لقوله:
متنطقاً بالإفراز، كما في اللسان، وأنشد
الصاغاني في العبب قول خداش هكذا:
ولم يبرح حال الدهر رهطى
بحمض الله متنطقين جوداً (2)
يريد مؤثرين بالجود، متنطقين
به، ومُقوَّتين به.

ودما يُستدرك عليه:
ناطقه متنطقاً: كالمه.

وهو نطق كسيكت: بلين.
ويقال: تنطق أرضهم بالجبال،
وتنطق، وهو مجاز.

(1) الصباح والصحاح والمافيسي، 2/113، وروى في الأساني
(2) المعاب.
<table>
<thead>
<tr>
<th>نص</th>
<th>نطق</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>يُجِيلُ فِي جَلُولٍ تَحْيُوُ ضَفَادُعَهُ</td>
<td>وَكَتَابُ نَاطِقٍ أَيْ: بَيْنَ عَلَى الْمُطَّلِّ</td>
</tr>
<tr>
<td>حُبٌّ الْجَوَّارِيِّ تَرْيُ فِي مَايَهُ نُطْقَمًا</td>
<td>كَانَ يَنْطَقُ كَالْلَّهِ</td>
</tr>
<tr>
<td>وَفِى الْأَسَاسِ:</td>
<td>أَوْ مُدُنُّهُ جَمَّدٌ عَلَى أَلْوَاهُ</td>
</tr>
<tr>
<td>ۡبِهِ: بِعَوَانٍ أنْبَاتُ عَرَضٍ الْمَنَاطِقِ</td>
<td>الْأَلْسَاطِ الْمُبْرَوُزٌ وَالْمَخْتُومُ</td>
</tr>
<tr>
<td>أَيْ: يَهَوِيدُ وَنَصَارِئُ. وَمَنَاطِقُهُمُ:</td>
<td>وَتَنَاطِقُ الْرِّجَالِ: تَقَاوَلَا وَنَانَاطِقُ كُلُّ</td>
</tr>
<tr>
<td>زَنَانِيرُهُمْ، وَهُوَ مَجَارٌ.</td>
<td>وَاحِدٌ مِنَهُمَا صَاحِبُهُ، وَقَوْلُهُ: أَنْشَدَهُ</td>
</tr>
<tr>
<td>الثُّقْاطِة، بَالْكَسِرِ: الرَّفَعَةُ الصَّحِيَّةُ،</td>
<td>ابْنُ الأَعْرَابِ: كَانَ صَوتَ حَلِيَّها الْمَنَاطِقِ</td>
</tr>
<tr>
<td>لأَنَّهَا تَنَاطِقُ بَيْنَهَا مُرْقُومٌ فِيهَا، وَهُوَ غَريبٌ، وَقَدْ مَرْ دُكَرَهُ فِي بَطْلٍ</td>
<td>تَنَاطِقُ الْرِّجَالِ، كَكَرُمُ: صَارِمٌ</td>
</tr>
<tr>
<td>والثُّقْاطِةُ: قَرْبَةُ بَيْضٍ مِنْ أَعْمَالِ</td>
<td>وَتَنَاطِقُ بِالْبَلْدَةَ، مِثلَ تَنَاطِقُ</td>
</tr>
<tr>
<td>الْحُجَاجِيَّة.</td>
<td>عَلَى الْمَنَاطِقِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>وَقَالَ: هُوَ وَاسِعُ النَّطَاقِ عَلَى النَّشِيْه</td>
<td>وَمَثِلُهُ أَنْسَحُ نَطَاقَ الإِسْلَامِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>وَفِى الْأَنْسَحُ: فِى الْأَنْسَحُ: عَلَى الْمَآءِ،</td>
<td>قَالَ ابْنُ سَيْبَهُ: وَنَطَاقُ الْمَآءٍ،</td>
</tr>
<tr>
<td>بِبَضْمَتَنِينِ: طَرَاقُهُ، أَرَاهُ عَلَى النَّشِيْهِ،</td>
<td>قَالَ زَهْرِيُّ:</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(1) الْبَيْرُانِ: ١١٨، وَاللَّانِ، وَتَقَدَّمُ فِي (١٧٨) وَ(١٨٩)।
(2) الْبَيْرُانِ: ١١٨، وَاللَّانِ، وَتَقَدَّمُ فِي (١٧٨) وَ(١٨٩)।
على الأُحِيَّةِ (نُفَعَّا) بالفُحْطَ، (وتَعِقَّا) كَأَيْمَرٍ (وَتَعِقَّانَا) بالصُّمِّ (وَتَعِقَّانَا) بالفُحْطَ (1) (صَاحِبَ يَا وَجَرْهَا).
قال الأحَسَنُ:
فَلَعِّقَ بِفُسَّافِكَ يَاجَرْهِرَ فَإنَّهَا
سُنِّك فِي الْخَلَاءِ ضَلاًّا (2)
أَيِّ أَذْهَبَاءِ، يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْقَسَّمِ
وَالْعَمْرِ.
وَنَقِلَ شَيْخُنَا عَن بَعْضٍ: نُفَعُّ بِالإِلْدِ
أيضاً، فَلْيَنْظُرُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ ثُقَّةُ فِي مَا
يَنْتَقَلُ.
وَفِي الْحُبْرِ: "وَيَكُونُ وَتَعِقَّ
الشَّيْطَانُ يَعْنِي الصَّيْحَةَ النَّوْحَ،
وَأَضْحَكَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ لَأَنَّهُ الْحَافِزُ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ مَعَالِي: "وَمَثَلُ الْأَلْبَابِ كَفَّرَوا
كَمْثَلُ الَّذِينَ يَنْتَعِقُ بِهَا لَا يُسْجَعُ إِلَّا دَعاؤُهُ
وُنِيَادُهُ (3) قَالَ الْفَرْتَاءُ: أَضْحَكَ الْمَشَّيْلِ
إِلَى الْذَّيْنَ كَفَّرَوا، ثُمَّ شَهَبَهُم بِالْرَّأْعِيَ
(1) قوله: "بالفُحْطَ يَقْتَبِي تَعَنَّفَةَ النِّعَانِ وَتَعِقَّةَ الْعَمْرِ، كَأَيْمَرٍ (وَتَعِقَّانَا)
كَأَيْمَرٍ (وَتَعِقَّانَا) بالصُّمِّ (وَتَعِقَّانَا) بالفُحْطَ (1) (صَاحِبَ يَا وَجَرْهَا).
(2) مَرَّةٌ بِالْبُحْرِ، الآلِة / 171.
نفقي

[ن غ ب ق ]

(النفقي، كفنفسي) أهلة الجوهر.

وقال ابن عبادة: هو (الأحق)

قال: (و) النعوق: كعصفور: طائر.

(و) قال ابن دينار: النعوق: (ع).

(و) قال ابن الأعرابي: (النفقي)

والصوت والوعيق: (الصوت) السَّدَي

(يستمع من بلد: الدابة).

(أو) هو (صوت: جرَّداني) إذا تقلقل في قتيبة عن الأصمعي، وأي عمرو (كالنفوقا)، وهذه عن أبي عمرو:

وأنشد:

 veilته غزوة وما باردا

شهى ريبه واعتققت عبوقته

حتى إذا دفع الجياد دفعته

وسط الجياد ولا سيه نعوقته

كذا في رياض التهذيب.

وقال ابن عبادة: الدابة تنفقي استها،

أي: تدخل وتخرج متحركة للمهرال.

(1) اللسان والكلمة والعباء.

نعم

يرجها البسترى، والآخر منكبيها الأيمن

وهو الذي يسمى الهمسة.

(و) نعاق: فرس) كان (ليستي نفقي).

قال دكين بن رجاء النفقي:

وبسِين آل ساطع وناعيقه.

وَبِسَين كَأْنَاءُ السَّاطِع وَنَاعِيَهُ.

كما في العباب.

(1)

وَمَمَّا يَسْتَنِدُ لَعَلِيَّهُ

الناعق: جحرُ الرَّبواع يقيف عليه

يسمع الأصوات، والمغرور عن كراع:

النفقيا، وقد تقدم وسمعه نعقة المودن، أي: صوتة

بالاذان.

وقال ابن القطاع: نعق في الفينسة.

نعمًا ونعقاتنا: جلب.

ويقال: هو نعاقه بنى فلان،

والجمع نواعق.

هو نعاق، ككُنان: كبير النعقي.

(1) النباب، وهو في النباب الخليل ابن الكلبي. 115

(1) بين العباسيات والأواصف.

(1) والآواجيات والآلة ودقيق.

(1) للسان والكلمة والعباء.

29
<table>
<thead>
<tr>
<th>نفرق</th>
<th>[ن غ رق]</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(النفرقة) بالضمَّ (أُهلَّهُ الجَوهرُ)</td>
<td>وصاحبُ الْلَّسْانِ. وقال ابن عبَّاد: هو</td>
</tr>
<tr>
<td>(قِسْبَةُ الْشَّعْرِ)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وَمَمَّا يُسْتَذْلِكَ عَلَيْهِ:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>قال ابن الأعرَّاف: يقال: جَذَّبُ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>غرَّونُهُ، أي: ناصِبَتَهُ، وَجَذَّبُ نِعْفَرُهُ</td>
<td>أَيْ: شَعِرَ قَفَاهُ، كَذَا في نُوْاَرُهُ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>[ن غ ق]</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(نَغَقَ الغَرَّابُ يُنْقِعُ، وَيُنْقِعُ مِنَ الْحُدَّ</td>
<td>(سَرْبٍ وَمَنَعُ (نَغَفَقَا) وَنَغَفَقَا بِالْضَّمُّ،</td>
</tr>
<tr>
<td>ضَرَبَ وَمَنَعُ (نَغَفَقَا) وَنَغَفَقَا بِالْضَّمُّ،</td>
<td>وَهَذِهِ الْحُجَابِيَّةِ (صَاحِ) غَيْقُ غَيْقٍ</td>
</tr>
<tr>
<td>وَهَذِهِ الْحُجَابِيَّةِ (صَاحِ) غَيْقُ غَيْقٍ</td>
<td>(أَوْ نُغَقَ في الْخَيْرِ، وَنَغَقَ في الْشَّرِّ)</td>
</tr>
<tr>
<td>قالهُ الْلِبْثُ، وقال:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وَأَزْجُرُوا الطَّيْرَ فَإِنْ سَرَّرَ يُكْسِمُ</td>
<td>نَغَقَ يَهَوُى فَقُولُوا سَتْحَا (1)</td>
</tr>
<tr>
<td>وقال: وَيُقَالُ أَيْضاً: نَغَقَ يَبْسُنَ،</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وَأَنْشَدَ لَزَهْرٍ:</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

(1) 20

---

(1) الْلِبْثُ والْبَيْضُ.

(2) شرح الْبَيْضُ 41/4، وهو كاتب

(3) عُمِّي، مثَّلُ مَّنْعَتِيْهِ

(4) الْبَيْضُ 36 والْلِبْثُ. 

---

(5) 430
فسق

وسقره في المعنى أن هناك كتب للغير.
قال شيخنا: وارد ابن القتاع أنه
يقال: نطق الليدة، كفرج، ووافقه
ابن السيد في القرق، فتناول ذلك.
(و) نطق (الجريح) نفقًا: (نسجرب)
(و) من المجاز، نطق (السوقي)
أي: قامته وراجحت.
(و) من المجاز: نطق (الرجل)، و
كذا (اللدابة) كالفرسان والبغل، وسائر
اللهام، ينطق (نفوقًا) بالضم:
(ماتي)، قال ابن بري وأنشد نغلب:
فما أطيبا، نثحبها بسمال.
فإن نطق فؤاد ما تكون (1)
وفي حليث ابن عباس: (والجريور
نافقة)، أي: ميجة. وقال الشاعر:
نطق البغل وأودى سرحه
في سبيل الله سرجي وبغل (2)
ورواية ابن بري: سرجي والبغل.
ثم إن ظاهر سياق المصنف كالفهري.

(1) السما.
(2) السما.
الشُّهَاب في العبادة، وفي مواضع من
شرح الشفاء.

وتفاق الصاغفي عن ابن الأبنار.

في اعتتان للنصية المنافق منافقًا ـ

ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه سمي به لأنه ينصير
كفره وينقي عنه، فشبيه بالذي يدخل
الثقة، وهو السرب، ينقي فيه.

والثاني: أنه نافق كالبربو، فشبيه
به؛ لأنه يخرج من الإمام من غير
الوجه الذي دخل فيه.

والثالث: أنه سمي به لإظهاره غير
مابيصير، تشبيها بالبربو، فكذلك
المافق ظاهره الإمام وباطنه كفر.

قلت: وعلى هذا يحمل حديث:
"أكثر منافقين هذه الأمة قرأوها أراد
بالثقة هنا الرباء؛ لأن كلاهما إظهار
غير ما في الباطن.

(و) الثقة أيضاً: (جمع نفقة)
مُحَرِّكة، كثيرة وثمار.

422
ابن الأعرابي: قضعت اليبروع: أن يتُّصرح
حوية، ثم يُريد بابها بترابها - ويسعى
ذلك التراب الدامَّاء - ثم يُحفر حفرًا
آخر يقال له: النافقة، والنقمة،
والنقمة، فلا يُنفذه، ولكنْه يُحفرها
حتى ترق، فإذا أخذ عليه بِقاصرِيَّته
عُدًا إلى النافقة، فصار بها برأسه ومرق
منها. وتُراب النافقة يقال له: الرهطاء.

وقال ابن بْرَّي: جَحْرَةُ اليبروع
سبعَة: القاصِعاء، والنافِقة، والدامَّاء،
والرَّاهطاء، والقَدْرَاء، والحلايِاءاء،
والعيني.

وقال أبو زيد: النافقة، والنقمة،
والنقمة، والراهطاء (1)، والرَّهطاء،
والقصاء، والقصاعة.

(وُنَقَّ) اليبروع (كَنْصَرُ الوُسْعَ،
وَنَقَّ) تنفيقًا، (وانتنق: خَرْجُ من
نافقة). (1)

وقال: ينفيق السراويل. بالفتح: الموضع
المستعين بهم). قال الجوهر: والامة
tقول: ينفيق بكسر النون. وقال:
في النف، والرهطاء، وكلاهما صحيح، وتقسم في
(دمج).

(وانتنق: جَحْرَةُ اليبروع)، ووقال:
الملك: (صلِّ لْدَرِّيقَ نَفْقَهُ) أي:
جَحْرَة، كما في الصَّحَاح، يُصيرَب
لمَن يَعِبَ بَلَغه، وبعد حجة لخصمه،
فيُنفِّقُ عند الحاجة، وقد ذكر (ق
درص).

(و) النافقة (بهاء: مانَتْنِفِقَهُ من
الدهر، ونُفِحها) على نَفْسِه وعلي
البيضاء.

(و) النافقة: نِافِقَةُ البَيْضاءِ).

(وجينل).

(والنافقة، والنافقة، كهَمزة:
إحدى جَحْرَةُ اليبروع، يكسوها وظهر
غيرها) وهو موضوع يرافقه، (إذًا أي
من فيخل القاصِعاء ضرَب النافقة
برأيه، فانتنق) أي: جَحْرَة، والجمع
النوابق، كما في الصَّاحب. وقال أبو
عيد: وله جَحْر آخر يقال له:
القاصِعاء، فإذا طبب قَصْع، فخَرْج
من القاصِعاء، فهو يدخل في النافقة،
ويخترَج من القاصِعاء، أو يبَخُل في
القاصِعاء ويُحْرِج من النافقة. وقال
(وَتَفَقَّضَ السَّلَةُ تَنْثِيقًا: رَوَّاهَا)
ورَجَبَ فِيهَا. وَمَنْ حَيَّثَ بِنَبْيَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لا تَفَقَّضَ بِضَعَاسِمٍ بَعْضَا» أي: لا يُقَصِّدَ أَنْ يَرْجَعَ سِلْطَانَهُ عَلَى جَهَةِ النَّجْشِ، فَإِنَّهُ بِزيَادَتِهِ فِيهَا بَرَغُّ السَّابِعَ، فَيَكُونَ قُوَّةً سَبِيلٌ لِلنَّبِيِّ، وَمُنْتَفِقًا لِهَا، وَكَذَا الْحَلِيثَتِ:
(وَالَّيْتِينُ بِالْخَلَّافِ الكَابِذِ) (كَأَتَفَقَّقَهَا). تَنْثِيقًا إِنَفَاقًا.
(وَالَّيْتِينُ أَبُو قُبَيْلَةَ) وهَوَوَي مُنْتَفِقًا بِعَامِرَ بِعَقِيلَ بِبَعْضَةٍ. بْيَمَنْ رَبِيعَةَ بِعَامِرَ بِصَعِدَةَ.
(وَمَلَكَ بِالْمُنْتَفِقِ) الْمُضْبَرُ: أَحَدُ بْنِي صَبَاحٍ بْنَ حَضَيرٍ، قَالَ بِبُطَمْرِهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَسْؤُودٍ الْشَّبَابِي. قَالَ: الْمُلَّكَدُ في أَنْسَابِ أَبُو عَبْـيْدَ الْقَاسِمَ بِنِ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ لَسِيَتْ بِسُهَامٍ بِبَنْ قَيْسِ هُوَ سَلَامَ أَنْ قَالَ L
(وَآنَفَقَ) لَاءَمَ مُنْتَعِدٍ، يُقَالُ: أنفَقَ.
إِذَا (الْبَقُيرَ) وَدْهَبَ مَالِهِ.
(وَآنَفَقَ) مَالَهُ: أنْفَقَ.
(وَقَوْلهُ تَعَالَى: ؛ إِذَا أَلْسِنَكُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ) (أَي: خَشْيَةَ الْقَمْةَ وَالْبُرُدَّ) وَقَالَ قَنَادَة: أَي: خَشْيَةَ إنْفَاقِهِ، والَّكَلَامُ عَلَيْهِ كالَّكَلَامُ عَلَى أَلْلَهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
(كَأَتَفَقَّقَهَا) أَيْ أَنْفَقَهَا وَأَذْهَبَهَا. وَمَنْ حَلِيثُ خَالِدَ بْنِ زَيْدَ الْجَهَّاِيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَإِنَّ جَاهِدَ أَحَدُ يُخْرِكَ بِهَا، وَإِلَٰهُ أَنْفَقَهَا، فَإِنَّ هُوَ الْرَّحْيَانَ وَالصَّاغِيَانِ.
(وَآنَفَقَ) مَوْعِدَةً: نَفَقَتْ سُوقُهُم.
أَي: رَاجَت.
(وَ) مِنِّ الْمَجَازِ: أَنْفَقَتِ (الْأَلْبِ) إِذَا (الْبَقُيرَ) وَقَالَ الرَّجَاءُ، وَقَالَ الرَّجَاءُ (أُواَوِّيْاَ سَيِّمًا) أَيْ: عَنِ السَّيَّمِ.
(وَ) مِنِّ الْمَجَازِ: (نَافَقَ في الْبَيْنِ).
1) سُورَةُ الإِسْرَأيْلِ، الآية 100.
22
ففق

وأتفقوا: نفقّت أموالهم.

وجمع النفقّة أنفاقه. وكذلك جمع النفق بمعن السرب. واستعمار имеرة القبيس لحجرة الفيظة، فقال يصِف فرساً:

خُفاهُن من أنفاقهِن كَانَنما خُفاهُ وذَق من غَيّب مَجلَب

ونفق السعر نفقًا: كثر مُشتَروه، عن اللّيث.

وأتفقت الرجل: وجد نفاقًا لمتعه.

وقت المثل: من بناء عرضه أنفق.

أي: من شاتم الناس شُيّه. ومنه أنه يجب نفقًا بعرضه بمال منه. ومنه قول: كمَّ بين زهريٍّ رضى الله عنه:

أبيت ولا أهجو الصليب و من يبيع بعرض أبيه في الاعمار ينفق.

إذا (ستر كفره، وأظهر إيمانه)، ومصدره النفق، وقد تقدم مافيه، (و) هو مأخوذ من قولهم: نافق.

(البرّ فيهم): إذا (أخذ في نافقاتهم)، وكذلك نفق به (كانتنافق)، وذلك إذا أتى في قاصصته.

(وتنفقه: استخرجته) من نافقاته

بالعرش، واستعاره بعضهم للشيطان:

أنشد ابن الأعرابي:

وَما أَمَرَّ الَّذِينَ إِنْ أَذَلَّتُم

يغُالِما بِإِخْلاَصِ الْكَبَارِم

إذا الشيطان قَضَع في قَفاهَا

تنفقنها بالجبل النجوم.

أي: استخرجنا استخرج الصب من نافقاته.

ومما يَسْتَدِرَّك عليه:

فَالحَدِيث: "الْليْئَين الكاذبةَ" منفقة للسلعة، مُنفقة للعرش، تُمْتَحّنة للبَرْكَة.

هي مُطلقة لنفاتها ووضع له.

(1) الدُّوَر 1/0، والنَّاس.
(2) ليس الشعر لكتبه وإنما هو لابنه زهير بن أبي سالم.
(3) في ديوانه 1/08، ويعيد:
(4) ومن لا يلتقى رجلا مطمنًة
(5) في بعض الأحيان تناولت
(6) أكَف لنا عن صيدفي وإن أجبنا إليه فإنا ضارعون كَل معرق.
(7) ديوان زهير بن أبي سالم 1/08، والنَّاس.

ومنفَق السراويل، كمُعَظِّم، تُنفَقُها. يقال: وَسُعُ منفَقُها، وَخُلُق مسْطُوفَها، وأحكام منفَقها، كما في الأسِس.

وعلم منفَق، ككيف: نقيض نزل، وهو الذي لا ينفع له.

وتنفَق روحه: خرج، وهو مجاري.

وكذا امرأة تُنفَق، بضِمِين: إذا كانت تُنفَق عند الأزواج، وتُحَظى عندهم.

(1) في العبَّاب وبروي: دون ذا يتنفَق الجمار بدون الواو، ونظير جمِهرة الأمثال.

أي: يُحَق نفاً، والباء مُفْحَمة في قوله: "بِعْرْسٍ أبيه".

وتفقت الأيم تتفَق نفاً: إذا كثر خطابها. وفي حدث عثمان: "من حَتْ أروع المروء نفاً أيها" أي: من ساعدته أن تَحْتَبِ يسأله من بنائه وأخوائه، ولا يكُسَّد كساء السَّلَع التي لا تنفَق.

وانتفَق الحارش البَرَّوُع: استُخرجه من نافقيه.

وانتفَق الصلب، والبرَّوُع: إذا لم يُريعَ به حتى يُتنفَق ويُنْذَب.

وقول أبي وصرى: يَبْهِدَ قَلَانَصَ خَصَصًا يُكْفِنَهُ صَغر الحُدُود توافق الأوبانار.

أي: نَسَلَت أوبرأها من السَّمَن.

وزِيت آنفَقُ غَمُر، قال الواحد: إذا سمعن صوت فُحل نفَقُ. قطَن مَفْصْرًا كَرَيْتُ الأنفَاق.

وقد ذكر في "فَوَق".

(1) السِّناء والكِمْلَة والعبَّاب.
(2) السِّناء.
لاقن قق -
(لاقن القفدع يتقن تقيعًا: صاح.)
وقف الصاحب: صوت. وقال العبّاب: صاحب. ومن خرافات مسجية الكذاب، يلاقن القفدع، يتقن كم تنقين، لا الشراب، تنقينين، ولا الماء تنكرين.
وقال المُطبِض الكُتّابي: يصف امرأة:
• نسمر القفدع في تقيعها.
(و) كذا الغرب، واللاججاء، والهر، والحجلة، والرخمة، والظليمة.
قال جريح:
كان تقين الحب في حاويته، فجنى الأفاعي أو تقين الفقار.
وأنشد أبو عدنو:
• أطميت راعي من البهبر.
• فظل يبكي جاها بشعر.
• خلف استمث مثل تقين الهبر.

(1) الدوران 83 وفيه: نقين الأفاعي، والسان والصحاح، (2) الدوران 100 والعباب، ونقد في (ملحق).
(3) الدوران 98 والعباب، وسياق في (ملحق).
أي: (غالب) وأنشد لحبيب الغنّي:

خوص دوايتُ أعيني نقاقي،
جهت بها مجاهدة السمايلتي,
وهكذا أنشادة البيت في العين،
ويقعوب في الألفاظ، ومسّ به ذلك
بعينه في تقطع.

ولما يستدرك عليه:
ضبطمرك تفوق، والجمع نفق،
كقطع.

قيل: (إذا دنا منهن أنقاص النفق) (1)

ويروى أيضا: النفق (بضم فتتح)
على من قال: جدّ في جدّ، ويتجمع
أيضاً على نقّ، أنشد نقلب:
على هيئين وهنّات نقّ، (2)
وكان أعقابهم أعقاب التقاء، أي:
طويلة.

والنقفيق، بالكسر: الخشبة التي
يكون عليها المصدوب.

(1) الأسنان والتكملة والباب تقدم في (تقطاع).
(2) للمرارة 881 والأسنان.
(3) الأسنان.
وفي حديثه:

"نحن بنات طمارق".

نعي على النمارق (1).

(وذو النمارق الكندي) هو (النعمان ابن زياد) بن شريش بن يزيد بن امرؤ القيس بن عمرو المعصوب بن حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية.

(و) قال: ما على الصحاب نمرقة.

(النمارق بالكنار) من الصحاب: ما كان بينه خلوق، أي: (فوق) نقمه الصاغاني.

[نم ق] (نقم عينيه) ينقمها: (نطمهما).

عن ابن عباد.

(و) نقم (الكتاب) ينقمه نمقة: (كتبه)، وكذلك نقمه وقد ذكر.

(و) نقصته تسفيقا: حسن وزينته بالكتابه) وجوده. قال الجماهير الكناني:

كان مecer الرسالت دبولاها عليه قضيهم نمقه الصواعق.

قال آخر:

"تشفيض من أشباه النمارق".

مفرش الرحال والأبانة (2).

(1) سورة المائدة، الآية 15.
(2) البخاري 47 والنساء وسادة (فقيم) والصحاح والعباب، والهجرة 616 والفقه 1043/5.

139
ويروى: «حيحير نسقته»

ويعن للفتى المتروح أي:

المُنتِنِن: (فيه نمته، ممَّركة) أي: زُهومة، وكذلك نِسمة، زُهومة، عن الأضماح. وقال أبو حنيفة: فِيْه

نُمَى، أي: ريح مُنتِنِنة، كائن مغطوب

من قَتْمَة.

(وَنَمْتُ الْبَطْرِيقِ) وَلْحَقَّ (الْقَمْهَ)

عن ابن عَبَّاد.

قال: (وَرَطْبُ مُنْمِق، كَمُحْيِيْنِ)

ماله نُوَى. و) قد (أَنْمَقْتَ النَّخْلَة) لم يكن لِرُطْبِهِ نَوَأٌ.

وَمَا يَسْتَدِرَكْ عَلَيْهِ

نَمَّتُ الجَلَدُ تَشُقُّقَةً: تَشُقُّهَ.

وثوبُ نَمْتِق وَنَمْتِق: مُنْقَوَش.

ومن المُجاَز: وَعَدَّ مُنْمِق، وَقُولُ مُنْمِق.

وَنَامِق قرية بُحْراَسان مِن أَعْمَالِ جَام.

[ ي و ق ]

(النَائِق: م) مِعْروفةً، وهي الأَنْثى}
أحدهما: أن يكون عينين أينين فليثبت إلما قبلا، فصارت في التقدير أينين، ثم أثناها الواو باء. لأنها كما أعطت بالقلب كذالك أعطت أينساً بالاندال.

والآخر: أن تكون العينين خليفة، ثم عوضت الباء منها قبل الفاء، فثبتتها على هذا القول أينثى، وعلى القول الأول أعطى.

(و) قد تجمع الناقة على (نيباق).

مثلا: ثمرة ويمار، إلا أن الواو صارت باء لكنتمة ماقلتها. قال القلاخ بين حزن:

- أبعدوا كن الله من نيباق.
- إن لم تجئين من الوكاق.

هكذا أنشد أبو زيد.

(و) يقال: ناقة و (نافات) كباقة وباقات.

(1) القاثر: والشام والباب، تري الكتلة، والرواية:
- الله من نيباق.
- تردد الله في الباب.
- إن أعلنت التجمين من الوكاق.
الندقادة. وفي حديث عمرو بن حصن رضي الله عنه: «وهي ناقة مُثنيَة» وروى الفراء عن الدربيري أنَّها قالت: تقول للجميل المَلِيم: المُنْوَق (و قال الأصمعي: المُنْوَق) من النَّخْلِ المُفَتَّح.

(و) المُنْوَق (من غيرها: المُصَبِّف، و هو المُطَرِق والمُسَكَّك). ونص الأصمعي: ومن المُذوَق: المُنْوَق.

والتنوين: التناويل في كل شيء حتى الفاكهة إذا قرب قطوفها لكيها.

(و هي بها). يُقال: ناقة مُتَكُرة، ونخلة مُنْوَقَة، وعِقدة مُنْوَقَة، وقد تُقَدَّم قريبا. (والنون) من الرجال: (رايضة الأمور، ومُصَلِّحها)، نقله الجوهري.

(1) في هامش مطبوع التاج: قوله: والمُسكَّك هكذا في النسخة التي كنت عليها الخراج، ومثله في الكتب والمقالات فليسته أي، ورأيته كذا في النبأ.
(و) قال ابن دُرِّيد: (النَّوْقَة) بالفَتْح، (الجِذَاعة في كُل شيء) عن ابن الأعرابي.
قال: (و) النَّوْقَة (بالتَّحريِكِ) الذين يَنْقُون الشَّحْم من اللَّحْم لِلِّبِّيَهِود، وهم أَمْناوِهم). قال الأَرْهَمِ: جمع نَاقَة، مَقْلوب ناَقِيَه، وأنَشِد ابن الأَعرابي:
مُحَّة ساق ياَيًا ناَقِيَه، أَعْجَلْها الشَّاَوِي عن الإِحرَاقِ (1).

ويروه: (بيِن كَفِّيَ ناَقِيَه). قال: (ونَقَnek بالضم) (أَمْبِدَلِك).
أَي: بِتَمْيِيز الشَّحْم من اللَّحْم.
(و) يَقال: هو أَضْيق من (النَّاقِي).
قال اللِّبَث: (شَيْه مُشْق) بين ضَرَة الإِهْيَام وأُصْلِ آلِيَة الحَجْمِ، مَسْحِيل بِطَنَ السَّاِعِيد بِلِرَق الْرَّاحِمِ، قال: (و) كذلك (كُل مَوْضِع مَثْلِه في بَطْنِ المرفَق) في أَصْلِ العَصَمِ، ونقُلِ الزَّمَخْشَر أَيضا هَكَذَا، والجمع نَبوُق.
(و) قال عِيْهَه: النَاَقِي (بَكَّر) أو شَيْهٌ (يَحْرِج يَالِد) الواحدة ناَقِيَه (1).

(1) اللسان.

(1) اللسان.
كان عليها سُحَر لفسق تنقَّطت به حِصْرَيَّات الأَكْفَع الحُوائَلِ، 
عادٍ بالباء، لأنه في مَعنى ترقُّفت به، قال فَسَاء: وهي مَأخوذة من النيقَة.
وقال جَيْبُ الحَمَٰش: 
لأُحِي نَمُّ الوَصْل من أم جَيْفَر
بَحَد القوافِي وَالموتنقَة الجَرَّة
وقال جَيْبُ في النيقَة:
إِذَا اخْتَبَّازَتُ لم يَرْوَهَا تَرْكُ زَيْبَة.
وَفِيهَا إِذَا أَزَاكَت لِذَيْ نَيْقَة حِنْبُ.
وقال علِي بن حُشَّة: نانَّتُه من الألق،
وَلَا يُقَال: نانَتُت في الشيء: إذا أَحْكَمَهُ، وإنما يقال: نَنَوَّت.
(وَرجل نَيْق، كِيْسَ) ذَوَ أَنيقَة،
نَقَلُ الصَّغَرَاء عَن الفَسَراء.
(وَانتَقَى) مثل (انتَقى) عن أبي عَبْدٍ.
كما في الصَّحَاح، وهَوْمَقَوْلُ. قال: 

(1) الدهان 416 والقان.
(2) اللسان وعزى لابن سمَّر الكلاب.
(3) ديوانه 26 والقان.
الثلاثية البسيطة التي لا زيادة فيها، كاستخدام، إنما اعتنَّ للاختلال قائم، واستقال إنما اعتنَّ للاختلال قال، وإنَّما كأنّ حكمه أن يصح، لأنكَ فاء الفعل ساكنة. (تُصرُّف) هذا المثل (الرجل يكون في حديث) أو صفقة حديث، ثم يخلط بغيره وينقل إليه، كما في الصحاح.

(وينقيحة، بالكسر، أو أنيقية، أو أنيقية) بنعمة (من أعمال انطباع) دار ملك الروم، عُمرها الله تعالى، بسلطانها ملك الزمان، الملك المعظم، أي الفتح مستضعف بن أحمد خان، خلّف الله ملكه، وأيَّد سلطانه، وأعانته على جهاد الأفقرة اللدائم، إلى يوم القيامة.

(وتيوق) (١) كصبر (جلب ضخم) أحمر منيع ليلي كباب. قال الصاغاني (واليس مست_guard-sole) بالcoffee الذي تقدم ذكره، وفي بعض النص يكون بالكاف، وهو غلط.

٤٤٥


١٠) الفاطم.
(وتنطق: موُتِّيَع بعُمان) هَكَّذا فِي النَّسْخ، وَكَانَهُ تَنْبُأ قَاعِدَةً، حَيْثُ لم يَذْكِرَ الإِشْتِراكِ إِلَى الْمَوْضُوعِ بِالْعَقَيْنِ، ثُمَّ إِنّ الَّذِي فِي مَعَاهِمِ الأَنْسَابِ أَنَّ المَوْضُوعَ الَّذِي يَعْمَانَ تَنْتَوَيْ بِالفَلِهَاءَ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي مَوْضُوعِهِ.

(وآتَقَيْنَ ظَنًَّا، وَنيِّقًا بِالْكُسْرِ: أَحْجِبَيْنِ،) هَكَّذا فِي سَائِرِ النَّسْخِ، وَصَوْابهُ أنَّ يَذْكِرَ فِي أَنْ قَ وَقَدَ مَرُتْ لِلْمَنْصُوبِ هِذِهِ الْوَيْلَةِ بِعَيْنِهَا هَنَاكَ، فَتَأْمَلُ ذَلِكَ.

(وَتَنْقَتِعُ الْعَقَابِ، بِالْكُسْرِ: عَ، بِبَيْنِ الْعُرَايْنِ،) الْخَرَجَيْنِ.

(وَالَّنِيِّقُ، بِالْكُسْرِ أَيْضاً: عَ أَخْرَى.)

وَمَا يُسْتَنُدْ رَكَّ عَلَيْهِ:

(النَّظَرُ الْرَّجُلِ، كَتَنْوَى عَنِ الْإِبْنِيَةَ، وَالْمَنْصُوبُ مِنَ الْعَلْوَةِ: المَنْتَقِ، عَنِ الأَضْعَامِ.)

(1) الَّذِي فِي الْبُسَاسِ: ٤٠١-٢٦١، وَأَضِيقُ مِنَ النَّسَاقِ، وَهُوَ مِنْ الحَرِّ بِعَضْرِ الْإِبْتِهَامِ وَأَلْبَاءِ النَّخْصِ، وَتَنْخَوَهُ وَبِالْعَرْقِ النَّمِّ وَأَصِلِّ النَّصِصِ، وَفِي مُؤَيْخَرِهِ حَافِظُ الفَرْسِ.
وـهـكـذا، قَالَ اللَّهُ ﷺ صَاحِبُ اللُّسَانِ أَيَّامًا.

[نـهـق]

(النهق) بالفتح: (طائر) طُوِّـيـلُ الرَّجَلُـيَّةَ وَالبَـنِقَارُ وَالْمُقَفَّةَ، أَـعْـبُرُ،
وهي النهقه.

(و) النهقه: (نبات كالجزير).

قَالَ الْجَوْرِيُّ: (أو بالتحريك) هو
(الجزير البري). قَالَ الْأَرْهِـيُّ: هـكذا سمائي من العرب، وقد رأيتـه
في رياض الصمـان، وكنا نأكله مع
التمر، وفي مذاقه حمراء وحرارة،
ويسمي الأبيغان، وأكثر ما ينبتهـ في
قربان الرياض.

(و) نهقه الجمـارـ، كـضربـ، وسمعـ.

وـقـال ابن سـيده: وأرـى اتـلبىـ قد حكـي
نهقه، وأي: بالكسر، قال: وَدَسَتْ مِنـه
على ثغـة، وفاتـه: نهقه، كـنـصرـ، فـقـد
نـقـله ابن سـيده، عن النحـاني، والصاغاني
عن القارابي، وأبو حيـان في البـحر،
والجلاين في الـهـنع، وأـبـن القـطـاع، وفـيه
قـصـورٌ من المـصنـف غريبٌ (نهقه).

كـاـيـر (و) نهقه: (الضمّ) (صـوـت).

---
(1) دهش 21 يبعض: مَنْفِلُ وَاللَّسَانِ وَالصَّحْلِ وَالبَـعْـبَب
(و) الثمن في (جمل).
(2) الأنسان والصحيح والبعباب.
لا ياللهِ نفسي فبعدَ غيّشِي
لنا بجَنوبٍ دَرَّ فَلَيْنَى نهشٍ(1)
وَرَبَّ قَ ناهِقٌ: مَوْتِيَ عَلَّمَ بِالْبَصَةَ ، وَقَدْ
ذَكَّرَهُ المُصْنَفِي في "عَرَقَ"، وَأَغْفَلَهُ هَذَا.

(فصل الواو) منع القاف
و أَقَ [ ]

الواقفة: من طَهٍرَ الْمَاءَ، هكذا أوردَ
صاحبُ اللسانَ، وَحَكَاهُ بِعَضُّهُم فِي
tَخْفِيفٍ. قال ابن سَيْدَه: فَلا أُدْرِي
أَهُمْ تَخْفِيفَ قَبَابِيَّةَ، أَوْ بَنُّيَّ، أَوْ لَغَةٍ
وعلى الأولين فهو من هذا الباب، وعلى
الأخير لا.

[ وَبِقَ ]
(َوَبِقَ ءَ، كَوْعَعَدٍ، وَجَلِيلٍ، وَرِثَ)
ثالث لغاتٍ، ذَكَرُهُ الجَجْوَةٌ،
وَبِقَ عَ، كَوْعَعَدٍ، وَرِثَ (َوَبِقَ ءَ، بَيْكَ جَ)
كَوْعَعَدٍ (وَمُعَبِّدٍ) كَوْعَغَدٍ (رَكَدْ)
كَمْثَوْقِي، نَقْلَهُ ابن سِيدَه.

(1) ديوان الخنساء 104 و عجزه فيه هكذا بندى
المسح والضيق والسب كروايته في اللسان
ومعجم ماستجمع 459

(2) في مطبوخ النجا: كشحاج البيِبهم:
teٰٰٰبٰ نم التصحيح من اللسان (شٰجٰش) و
(سكني) و (عشا) والباب، والضمن:
الجَجْوَة، والبرود: بَيْكَ جَ اللام عن سَكَنُتَهُ
وبرود: كشحاج النفا، وعجزه في
المخصص (488)
(3) في مطبوخ النجا: في الامام والباب
البيِبهم: يَضَلُّ أَرْضًا تَكُنُّ تَكَشَثِرام
(4) في مسح ما أَطِمَ 494 نسخة إلى الخنساء.

(1) "لا يالله نفسي بعد غيش"،slide 1
(و) الموضع (كم كجنس: المخلوق)

(و) قال: بثبهم موضعًا (1)

(و) وقال: قلماً صنعتهم في الدنيا مهلكة لهم في الآخرة. (وحنكي ابن برهين عن السباق مثل ذلك، فثبتهم على هذا مفعول أول لجعلنا لا يرجون.

(و) قال أبو عبيد: الموضع:

(و) وقال: فقول الشاعر:

(و) قال: الموضع:

(و) قيل: الموضع: (و) وادي كهف.

(و) قال: ابن الأعرابي: موضعًا أي: حاجزا

(1) سورة الكهف، الآية 52

(2) في مقولته، التاج والقاتان وحكم الحالة بالمهلة والتصحيح من العبائر.
والنن

وهو اسمٌ في مُنْفِعِ القيَاس، على قولٍ:

رجلٌ ثقةٌ، وكذاك الأثَنان، والعِجْمُ،
وبِجْمُعٍ على ثقاف، يُستَوِي فيه المْذَكَرُ،
والمُؤَتَّثُ.

واَتَن واثٍ بِه.

هو مؤتَّثٌ بِه، وهي موثِقُ بِها،
وهَمْ مؤتَّثٌ بِهم. فاَمَا قولُه:

إلى غير موثِقٍ من الأَرض تذِهبُ (1).

فإِنَّ آراءً إلى غيرُ موثِقٍ به، ففهَّمَ
حرفُ الجر، فارتَّفع الصَّمْسَرُ، فاستَنَدَ في اسم المفعول.

وكله موثِق: كبير موثِق به أن
يكفي أهلُ عَامِهم، وما موثِق كذلك،
قال الاحظَلُ:

أو قاربٌ بالغَرِى هاجَت مراَتبُه
وخاهه موثِق الغذَرِان والثَّمَرُ (2)
والتقيَة في الأمر: إحكامه والأَخْذ
بالثقة، والجمع الوثائق. وفي حديث

(1) المَان.
(2) المَان، والمَن أَتَف عليه في ديوانه.

(1) الغاب، وفيه: وخلالاً بالنصب.
الدعاة: واختل وثائقي أنفسهم جمع وناق، أو وبيقة.

والوثيق: العهد المحكم، قال:

"عطاية وصفقا لا يغيب كانمنا عليك بإلتقاف التلال وطيب نا (1) والموعف: المعاهدة، ومنه قوله تعالى: ويبقائنا الذبى والخفك به (4) وتواثقوا عليه، أي تحالقنوا وتعاهدوا: ورجل موثق: مشدوذ في الوثقا.

وأوثقة الله ليشعن كذا، وواثقه.

وتوثيق من الأمر: أخذ فيه بالوقاقة.

وأخذ الأمر بالأوقت، أي: الأشهد الإحكم.

ووالوثيق من الشجر: الذي يعلو الناس عليه إذا انقطع الكلا وشجر.

وناقة وطيبة وجمال وثيق.

والوثيق بالله: من الخلفاء المعروف.

(1) سورة البقرة، الآية 65 وسورة البقرة، الآية 22.
(2) سورة النور، الآية 43.
(3) النساء.
(4) النساء والصحاح والمنابع والكتاب (1) 2407.
(5) النساء، الآية 7.
ودق

(و) وُدِقَتُ (سُرَهُ) تَدِقَ وَدِقَتْ
(سَالَتُ وَعَسَارَتُ) وَشَخَصَتْ
(أَو خَرَجَتْ) حَتَى يُصَبِّرُ (كَانَهُ أَبِي جُرْ)
قال ابنُ دَرِّيد: وَيَقُولُ: إِلَّا وَأُدِقَتْ
الْبَطُونُ وَالسَّرُّ: إِذَا اسْتَلْقَتْ لِكَفَّرَةٍ
شَخْصِيَّةٍ، وَكَانَتْ مِنَ الأَرْضِ. قَالَ:
(و) كَأَوْدِقَتْ (ذَاتُ الحَافِر، مُلْتَقِيَةٌ
الْبَالِ): وَقَبَّةَ الجَمَاعَةِ عَلَى وَدِقَتْ
تَدِقَ كَمَعْدَةٍ (وَدِقَتْ) كَسَحَابٍ
(وُدِقَتْ، وَوُدِقَتْ) مَحْرِكَ كَبِينٍ). فَانَّهُ
وَدِقَّا بِالْقُسْحَةِ، وَوُدِقَتْ بِالْفُضْحِ، وَوُدِقَتْ
بِالكَشْرِ: (آرَادَتْ الفُحْلَ) واَشْتَهِنَّهُ
(وُدِقَتْ، وَوُدِقَتْ) كَلَاهُما عَن
الجَوَّرَى.
(و أَثَانٍ) وُدِقَ وَوُدِقَتْ، (وْقَصَصْ
وُدِقَ وَوُدِقَتْ، وَبِهَا وُدِقَ، كِبَابِ)
قال الفَرْزِدَةُ:
كَانَ دَبِيعًا مِنْ جَمَالَةِ يُنْفَسُ
أَثَانٌ دَعَاهَا للوُدِقَ جَمَارُهَا (1)

ودق الصيد: إذا دَنَا (يَنْهِيهَا وَأَمْكِنَهُ)
(و) وُدِقَتْ (بِهِ) وُدِقَتْ (اِسْتَثْنِيَتْ) بِهِ.
(و) وُدِقَتْ (بِطَنَهَا) إِذَا (تَسْلَعُ)
وَدَنَا مِنَ السَّمَاعِ.
(و) قَيْلَ: وُدِقَ بِطَنَهَا: إذا (اِسْتَطَلَقَ).
(و) وُدِقَتُ (السَّمَاعُ): أُمْتَرَتْ
كَأَوْدِقَتْ: جَاءَتْ يَوُدِقَتْ، وَهَذَهُ
عَنِ ابنَ دَرِّيد.
(و) وُدِقَّ (السَّيْفُ) وُدِقَتْ: (حَدَّ)
فَهُوَ وَدِقَّ. قَالَ أَبُو قَيْسِينُ بْنُ الأَسْلَمَ:
أَجْهِرُهَا عَنَّى بَيْنَ زَوْنِقٍ
مُهَمَّدُ كَالَّذِي سُخُّرَ قَطْطَاعٍ
صَدَقَ حَسَامٍ وَاهِدَ حَسَّاءٍ
وَمَجَّنَّاهُ أَسْمَرَ قَرْرَاعٍ (2)
وقَيلَ: سَيْفٌ وَوُدِقَ، آيٌ: مَيْسِي
الضَّرِيبَةٌ. قَالَ ابنُ سَيْبِهِ: وَحَكَاهُ أَبُو
عُمَيْدُ بِبَابِ الرَّمَاحِ. وَقَدْ غَلَطَ، إِنَّهُ
هُوَ سَيْفٌ وَوُدِقَ.

(1) المَسَانِد، وَالصَّاحِبُ وَالبَيْتُ، وَهَمَا فِي قَصَبَتَهُ فِي
المُشْقَلَاتِ (مِثْلُ ١٨ ﻟَمَعِيْناً، ٧٥) .
(2) الْبَيْتُ وَالضَّرِيبَةِ، وَهُمَا فِي قَصَبَتَهُ فِي
المُشْقَلَاتِ (مِثْلُ ١٨ ﻟَمَعِيْناً، ٧٥) .
وفي حنفية ابن عباس - رضي الله عنهم - في إلقاها عصا مؤسى عليه السلام: "إن فرعون كان على فرس ذنب حسن، فتمثل له جبريل عليه السلام على فرس وديتي، فتبصحم خلفها". وهي التي تشتكي الفحل.


وفي المنزل: ودقت الغير إلى الماء
أي: دنا منه. (يصرك لينحصع ليشئح جرصا عليه) نقله الجوهرى والصاغاني.

(والمؤمن) كملجس: (مؤمضه).
أي: مؤميم ودقت الغير. قال امرؤ القيس: دخلت على بضعة جم عظامها تتعف بدليل المرور إذ جصت مؤميم.

(1) الديوان 1717 والسان والصحاب والعباب والأمان والمقاييس 96/6.

54
فأنا الذي سمعن أمه حيدرة.

الأبيات. ونقل عنه المصنف في «خيس» شعرًا وتواثر عنه:

مُحمَّد النبي أخوي وصهرى.

الأبيات... وغير ذلك ما كثر وشاع، بحيث إن التفووس لا تتمنُع إلى أنه لم يقل غير هذين البينين لاسيما وقد قال الشاعر: كان أبو بكر شاعراً، وكان عمر شاعراً، وكان عثمان شاعراً، وكان علي أشعر الثلاثة ونقله الحافظ أبو عمر بن عبد الباس في الاستيعاب في ترجمة «يُصحّ بين أئثاء»، وذكر مثله جماعة، ونسب إليه من أشعار الحكم وغيرها شيء كبير، والله أعلم، انتهى.

قلت: يُبْرَءَ أيضاً عنه - رضي الله عنه - أنه قال يوم خيبر:

مُنْتكِها مَتَسَعَةٌ دِهَاقًا.

كنّا زاعِفاً مَرْجَتُ زِعَاقًا.

(1) المناقش الحادي والثاني بعد المهنة من شواع قاموس، والثاني في اللسان، وتقدم
(2) المناقش (زعم) وتقدم فيها، وفي الأساس أنه قاله يوم
(3) حالان.
وقد ذُكر في "زعق ق", قائلًا:

وقد قرأت في تاريخ حلب لابن البليم، مانعه: وأخرج يعقوب بن شيبة بن خلف بن سالم، حفظنا وهب بن جسر، عن ابن الخطابي محمد بن سواد، عن أبي جعفر محمد بن مروان أن عليه قال:

"ليمن راهية سوداء يخفق ظهلهما إذا قيل قدمها حسنين تقدمها.
فيرودها في الصف حتى يقيلة.
حباز المتابة تقطن الموت والدما.
جزى الله قومها قاتلوا في لقائهم.
لذى الموت قدما ما أعجز وأكرمًا.
ربيعة أعني إنهم أهل نجد ثلة.
ولبس إذا لاقووا حبسا عرفة مما.
وأخرج أيضاً يسديده إلى أبي عبد الله.
إبراهيم بن محمد بن يفطريه، والحسن.

(1) السير في تاريخ الطبري (784) في جزءه 37.
(2) نسخة الابن الأسود في بعض الكتب.
(3) في تاريخ الطبري (591) مأخوذًا وأكرمًا.

69
أحب إلى من الشهدب بعده رضفة، فقال: أكذا هو؟، فلهم أحب إلى من رضفة في سلالة من ماء تُلْبَث في يوم ذي وديقة ترُقَص فيه الآجال.

(1) قال أبو صاعد: الوريقة:

(الموضح في بقال أو عشب). ويقال:

خلوا في ودقة مكتره.

(والوّدقة بالفتح وuncated) عن كراع، وعلى اقتصر الصاغان: (نقطة حمر تخرج في العين) كما في الغباب، زاد كراع: (من دم تقره به، أو لّحمة تنعم فيها، أو روض فيها) ليس بالرّماد (تريم منه الأذن) وتشتّد منه حمره العين، (الواجهبة بهاء). وقال الأصمعي: يقال: في عينه ودقة خفيفة إذا كانت فيها بشرة أو نقطة شرقة بالدد.

وقد وقع في صيبي، كوجل، تيسق، بكسران الاء، فيه ودقة كفرحة عن

(1) في مطبوع التاج ورد معرضاً مكتوباً: (1) الحديث

(2) اسمه: مسأله أرضح، فقال: كذلك، ولهم أحب إلى من رفضة في ثلاثة...

(3) إلغى والتصحيح من نهاية، وما تقدم في

(ربنا).

(1) الديوان 37/107 والمذهب
(2) تقدم البليغ في هذه السنة
(3) النبرت وتزمر 1475 وأدّه بالغابة 187/1
(4) فيهما: إيناس بن ودقة

407
ويُرَى وَرْقًا، وَيُقَالُ: وَدُفْعَةٌ (1)، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَمَا يُعَتَّرَكُ عَلَيْهِ:

يُقَالُ: مَارَسَنَا بِنَيْنَ فَلَان فَكَبَّرَ فَونَفَّى لَنَا بَيْتٍ، أَيْ: ما بَذَلْنَا، وَمَعْنَاهُ: مَا قَرَبْنَا لَنَا شَيْئًا مِن مَا كُلُّ أوَّلٍ مَّشْرَوْبٍ يَتَبَقَّا وَذَا.

وَقَالَ بُنُوَّ الأَغْرِبِيَّ: يُقَالُ: فَلَانٌ يَبِحْيَجُ الحَكِيْقَةَ، وَيَنَبِّيْلُ الْوَرُقَّةَ، لِلْمُشْرِّعِ الْقُوّيِّ، أَيْ: يَنَسْلِعُ نِسَلَانًا فِي وَقُتِّ السَّمَاءِ ۖ نَفَىُّ الْمُشْرِّعِ الْقُوّيِّ، أَيْ: دُوَّرَتِهِ.

وَالْمَوْلِيُّ، كَمَجِيْسُ: مُعَرَّضُ الْقُرْءَ.

وَالْحَيَالِ بَيْنَ الشَّيْيِنِينَ.

وَيُقَالُ: إِنَّهُ سَوْيَادُ السَّمََّةِ، أَيْ: كَبِيرُ النُّوُمِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، عَن الْمُلْحَيْانِ.

وَقَالَ الْزَّمَخْرُ: أَيْ: قَرِيبُ السَّمَاءِ. نَوْمَةٌ.

ورق 

(1) "ورق" مَثَلَةً، وَكَتُبُهُ، وَجَبَلَ.

(1) "ورق" مَثَلَةً، وَكَتُبُهُ، وَجَبَلَ.

ورق

(1) "ورق" مَثَلَةً، وَكَتُبُهُ، وَجَبَلَ.

(1) "ورق" مَثَلَةً، وَكَتُبُهُ، وَجَبَلَ.

(1) "ورق" مَثَلَةً، وَكَتُبُهُ، وَجَبَلَ.
قال ابن سيده: وربما سمعت الفسحة ورقة، قال: أعطاه الله درهم رقية لا يخلال بها شيء من المال غيرها.

وقال أبو الهيثم: الورقة والرقية: الدراهم خاصة.

وقال شير: الرقة: العين. وقيل: هي من الفسحة خاصة. وقيل: الرقة: الفسحة والمال، عن ابن الأعرابي، وأنشد:

فلا تلتحم الدنيا إلى فنثى 
أوى ورق الدنيا تسيل السخانه 
وبرب مئات يجر كساءه

(1) ي풀 عنده وجدان الريحان العزايم.

يقول: ينفى عنه كثرة المقالة عزايم الناس فيه أنه أحكم مجنون.
قال الازهرى: لاتثلجا: لاندما:
والملات: الأحكم. قال ابن بري: والشعر لشجاعة البدوي.
(الوراق: الكبير الدراهم) كما في الصحاح.

إذ الفسحة لأنذين صحيحا، حتى أخبري بعض أهل الخبرة أن الدراهم لا يبيعله البريء، ولا يصنعه الناس، ولا تنقصه الأرزو، ولا تأكله النار.
فاما الفسحة فإنها تبلى، وتفسد، ويعلوها السواد، وتنبت (ج: أوراق).

يتحتم أن يكون جمع ورق ككيف، جمع ورق بالكسر والضم والتحريك.
(وراق) بالكسر نقله الصاغاني ( كالرقة) كعزة، والله عوض عن الواو. ومنه الحكيم: في الرقة ربع العشير. وفي حديث آخر: عن عموت لكم عن صنعة الجميل والرقيق، فهاتوا صنعة الرقة يريد الفسحة والدراهم المضوية منها. وأنشد ابن بري قول:

خالد بن الواليد، رضى الله عنه، في يوم مسليمة:

إن النهام بالردى موقعة. 
والحرب ورحاه العقان مطلقة.

وخلاء من دينه عل يفقة.
ولا ذهب ينحكيك ولا رقية.

(1) الراوي.
ورق

قال أبوس بن حجر: يصف بحنا بالكتب...
كما في الصحاح، ونسبه الأزهر.
نأَوَينَ بِذَهْبِ:
كأنْ جَاهِمُنَّ برَغَنْ ذُمَمً
جَرَادٍ فَقَدْ أطأْتُهِ الوراق
ويروي: برَغْن قَفّ. قال ابن سبأ:
وَحَنِينُ أن الوراق من الوراق.
وأنشد الأزهر:
قل ليَحِبُيبُ بِحَتْيَلٍ نَازِجٍ خَمْسَ
إذا شَكَرتُ عند الوراق جلَالَها
ومحمد بن عبد الله بن حمزة بن نورِق.
ابن الحكيم: بين (وراق، كوعدد)
السماحي: (محذّث)، روى عن أبي حكيم الرازي، وطبيب، مات سنة تسع
عشرة، وثَثَماة.

وقال عُثْرُهُ: رجل وَرَاقٍ: صاحب
وراق. وقَرَأْ على زَيْدٍ رَبِّ: الله عنه
فِي نَصْحَكِمَ»(1) أي بصاحب
وراق. قال الرأئي: (2)
يَارِبُ بِيَضْاءٍ من الصَّمَراةً
وَكَانِها فِي القُمْصَ الرَّفِقَاةَ
مْحْمَةْ سَاَقٍ بين كَفٍّ نَاهِٰ
أَعْجِبْها النَّافِقٍ عن الْحُمِرَاءِ
ناَأَتَمُّن من كَيْسٍ فُرُخُ وَرَاقٍ.
قال ابن الأعرق: أي كبير الوراق.
والكامل.
(و) الوراق أيضا: (ورَاقُ الكتب)
كما في العباس، وفي الصحاح: رجل ورق، وهو السد عن ورق، وكتب
(وجزرهما الوراق) بالكتب.

(1) كذا في مطبوعة الناجي، والآية والقراءة:
فَقَاطَبُوا أَحَدَكُمُ يَوْرَاقَكِمْ) سورة
الكهف، الآية 19.
(2) هو جعفر، كما في العباس.
(3) ديوان جبريل 294 ووضعه في السيناء والحباح والملكية، والسنة 6/1860 وهو جزء من ما كتب العراق. ه. ووزاد في التشجعة بعد الخمس.
(4) قد وُضع إن مات بالتفاق.
(5) فهود على هبْنَ الْقُمْصَة.
ورق
(و) الورق محرقة من الكتب.
والشجر م يعرفه، (واحتذه بهما).
أما ورق الكتب فدام رقيق. ومنه،
كان وجهه ورققة مصلحة، وهو مجز.
وأما ورق الشجر فقال أبو حنيفة:
هكذا يمنعون الورق، ويئيس كما يئيس
الورق، قال الطائي:
ومزرت رأسها عجبًا وقالت:
أننا العبيرة أميسنا ترميد؟
وما يندري الوذده لعل قلبي
ولو خبرته حيًا فإنه جليل.
أي: ولو خبرته حيًا فإنه جليل.
(و) من المنجاز: الورق (المال)
من إبل وذراعم وقعها، قال المنجاح:
لياقة أدعُو فقطب ملقى.
واغفْرِ خطابي وشُمر ورقى.
أي: مالي، نقله الجوهري.
وقال ابن الأعرابي: الورق: المال
الناطق كله.
قال عمرو في ناقته، وكان
قديم المبينة:
طال الشوا علبه بالمبينة لا
ترغى وبيع له البيضاء والورق (1)

(1) التوابل، واللباب، 289/9
وقال الزمخشريّ: "ثمَّ أنَّ اللهُ وَرَّقَهُ، أَيّ ماشِيته.

وَرَّقَ (من القوم: أَحَدَاؤهم) عن ابن السكيب، وهو مَجَازٌ، وانشهد لهذين بن الحشَّر، يَصِفُ قُومًا قُطْعُوا مَسْأَرًا:

إِذَا وَرَّقَ الفَيْنَان صاروا كَانَهُم مَّرَاهِمْ منَهَا جَائِزات وَزَائِفٍ (1)

أَوِ الصَّعافِ من الفَيْنَان) عن الليث.

قال ابن الٍدريّ: الورق: (حسن الَّيْثَ وَجَمَالَهُم) ونسه في الجمَّة:

وَرَّقَ الفَيْنَان: جَمَالُهم وَحَسَنُهم، وهو مَجَاز.

(1)

قال الليث: الورق: (جَمَالُ الدنيا وَبِهِجْهَتِها). ونَصَّ الفين: وَرَقَ الدنيا: نَعيِّمُها وَبِهِجْهَتها، وانشد:

فَفَما وَرَقَ الدُّنْيَا بِسِيقَ لَأَهلِها (1)

(1) لفظ القاموس: "وَرَّقَ وَرَقَ وَرَقَةً، وَأَمَالأَرَاءَ وَرَقَةً.AINS

(1) الباب.
(أرض التي يصبها المطر في الصفرية) أو في العين، فثبتت، وفصول خضراء، فيقال: هي رائحة خضراء.

(ورقة) خليل، قال جعفر: ياخليلى إن بننته بانست يوم ورقان بالصواد سبيلى

(و) ورقان (بكتار الرأى، جبل أسود) من أعظم الجبال (ببين الغرير والرويبة) يدفع سيله في رم (3)، وهو أول جبل (ببينين المصصين من المدينة) إلى مكة حرسها الله تعالى) منقاد من سبالة إلى المعتنى، وأنشد أبو عبيبد للأحوص: وكيف ترجى الوصل منها وأصبحت ذر ورقان دونها وقيمر

(1) في مجمع البلدان (ورقة) شبيه بالثرثرة بالنص والنظير: قال: وبالثمر ثم الكسر واللف وآخربه نحن بسوزن نوربان، ثم قال: «يروي يكون الرأى وفصول البكرى في مجمع ما أنجم 1376 لكسر ثانى، ولم يذكر في لغة آخرين.

(2) ديوان جبيل 1376 واللباب، ومجمع البلدان (ورقة) 1377.

(3) في مجمع البلدات، الزمر والصحيح من مجمع البلدان.

(4) شرح الأصول 1377 وفرزه فيه، وهو في مجمع ما أنجم 1377 وفي مجمع النجاح.

ورد:...

(و) ورقان:

(شجرة) ورقة و(ورقة ورقية) الأخرى على النسب، لأنه لا يفل له: كبير الورق، وقد ورق الشجر يرق

(و) إبراقا (ورقة) توريقا، قال الأصمعي: ورقه بالألف: أكبر، أي: خرج ورقه.

وقال أبو حنيفة: إذا ظهر ورقه تامة.

(و) الوراق (كتاب) وقت خروجه.

أي: الوقت الذي يورق فيه الشجر.

(ورقة) الشجرة الخضراء الورقة الحسنات، وقيل: الكبيرة الأوراق.

(ورقة) كيدة: أول نبات النبه، والصليان، والطريفة رطبًا، يقال: ركينًا رقة الطريفة.

وقال ابن الأعراب: يقال للنبع، والصليان إذا نبتا: رقة ماداما رطيبين، وأيضا رقة الكلا: إذا خرج له ورق.

(و) قال ابن سمعان: الرقة:
هكذا قيده أبو عبيد البكري
ومجاعة. وقال: إن الذي ذكره
جليل هو هذا الجليل، وإنما خففه
بمثون الرأة. قال السهل في النحو:
وقوع في نسخة أبي بكر سفيان بن
العاصم الأسلمي "رالفت الرأة"
(مولوقي، كمقاعد). اسم (مليك
الرقم). قال الأعثبي:
فأصبحت قد دعت ما كان قد مقص
وقبِل مامات ابن ساسا ومولوقي
أراد كنير بن ساسان.
(و) مولوقي (واليد الطريف المدنى).
هكذا في الباب. وفي التبييي
المحدح) عن إسحاق بن يحيى بن
طليعة وعُبره، روى الزبير بن بكار
عن يحيى بن محمد عنه.
ومولوقي شاذ في القياس لأن ما كان
قاؤه حرف علة فأنه المفعل منه مكسور
العين، مثل موضع ومورد. (ولا تظير
(1) الذي في الدرائر ٢١٧.
فما أتت إلا دامت عليك بضلال
كما لم يُعدّت قبل ساسا ومولوقي
والليب كروايه في الباب، وفي مطلع
التاج ساسان مورقي، تعريف.
١٢٤
وَرْقٍ

(والرَّفَقَة : النَّمِيَة)، والذَّكرُ أَورْقُ

وِقًا: هو مِن وَرْقِ الْطَّيْبِ، وقد
شَهِيَّا لَوْنَ الْذِّينِ بَلْوَنَ دَخَانَ الرَّمَي؛
لَأَنَّ الْذِّينَبَ أَورْقُ. قَالَ رُؤْبِهُ:

فَلا تَكُونِي بَابَةً النَّسْمَةُ.

وَرْقَةٌ دَمَى ذِينَبَهَا المُمَّيَّةَ.

قَالَ أَبُو زَيْدٍ: هو الَّذِي يُضْرِبُ بِلَوْنَهُ إِلَى الْحُضْرَةِ، قَالَ: وَالْبَنِي إِذَا
رَأَتُ ذِينَبًا قَدْ عُقِرَ وَوَبَأَرَ دَمْهُ أَكْبَتْ عَلَى فَقُطْعَتِهِ، وَهُمَا مَيْتَهَا. وَقَيَلَ:
الْذِّينَبُ إِذَا دَمَّ أَكْلَتْهُ أَنْشَاهُ، وَفَقَوْلُ هَذَا الرَّجُلُ لَمْ أَمْرِهِ: لَا تَكُنِي إِذَا رَأَيْتِ النَّاسَ قَدْ ظَلَّوَ فَعَمَّهُ، فَتَكُنِي كِلَذِئْبَةً السَّوَءِ.

وَ(الرَّفَقَةُ : الهَمَّةُ). قَالَ عَبْدُ بْنِ أَبِي بَاذِرَةِ الطَّيَّرِ:
إِنْ غَرَّدَتْ وَرْقَةٌ فِي رَوْنَانِ الصَّحَّى
على قَلْبِ رُزْقِ رَبِّ تَجَنَّ وَتَطَرِّبُ
قَالَ الْحَمَّانِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ
ابن يَهِيَّةَ الكَاتِبِ الأصْبِهَاءِ فِي كِتَابِ

(1) الدِّيوان 14/21، والرسالة والصحاح والعباب.

الحجام المنسبوب [إليه] الأورق: الّذي
لوّن الرماد في سواد. فقال:
أورق وورقا، والجمع الورق، قال:
وأما هاج هذا الشوق غير حَمامة
من الورق حماء الجماح بكفور
غدت حين ذر الشرق ثم ترنمت
بلا سحاق جاف ولا صفيير
وفى الرمة:
وماء تجاجت الغيث عنه فما يبه
سواء الصدأ والخصف الورق حاضر
وردت اعتياسًا والثرها كأنها
وراء السماكين المها والمهاجر
(1)
ومن أمثالهم: (جاءنا بالداهية
الربّينه على أريان) إذا جاء بالداهية
(2) رواية في الديوان 248
وماء تجاجات الغيث عنه فما به
مساء الحجام الخصفة الحاضر
ورددت وأردت التاجم كما أبدا
وراء السماكين المها والمهاجر

466
ورق

(و قال النصر: (إيزاق العنب
بوراق) إذا (آلوس فهو موراق) كذا
نصح العباب. وفي النصب: (وراق العنب
بوراق) إبريقاتاً إذا (آلوس) قاله النصر.

(و الوريقة (كجثينة: ع) قال
ابن دريد: زعموا. والذي في الجميرة
كسيفنة.

(وتورقت الناقة: إ) إذا (أكلت
الورقة). وقيل: إذا (رعت الرقة.

(و يقال: (مازلت منك) ولئك
مؤرقة) أي: (قريباً) لك (مدانياً) منك.

(و يقال: انجر فإن (التجارة
مؤرقة للمال، كمجملية) أي: (مكثرة)
ومظنة للنمو والبركة.

وأما يُستندرك عليه:

قال اللحماني: ورق شجرة ورقاً
أنقت ورقها. وقيل: روَّق هذه الشجرة
ورقاً، أي: خذ ورقها. وقد ورقتها
أزهرا ورقاً، فهي مورقة.

وفي الحديث أنه قال عمارة: أنت

(ومورق، بالضم، وفتح السا،
مختلفة) بفارس) وقوله: كمكرم
كان أخضر.

(و مورق) (كمحدث ابن مهلب)
يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله
عنه، وعنهم بشر بن غالب.

(و أبو المعتضير مورق) (بن
مشمرخ) (1) العجمي من أهل البصرة,
يروى عن أبي ذر، رضي الله عنه، وعنهم
أهل العراق، وكان من العباد الحشين,
مات في وافدة ابن هُبيرة سنة خمس
ومائة. (تابيعان) ذكر الأخير ابن جبان
في النفحات. أما الأول فوالده الداهي,
في دجل الديوان، وقال فيه: إنه مجهول.

(و مورق) (بن سهيخ) محدث
ضعيف)، روَّى عن أبي هلال، تفرد
بحديث، وفيه جهالة. كذا ذكره
الداهي في الديوان.

(1) في هامش القاموس عن نسخة: (مشمرخ)
وذلك هو في طبقات خليفة بن خياط
والثابت كألفاب في نوه لهديب التسهيل
ورق

وانشد تغلب:
فإذا كحلن عيوناً غيّر مورقة
ريعنا نبتاً لأصحاب الصبا صبيّداً (1)
قال: يعنى غير خائبة.
واورق العَلَّم: إذا غنيم (7)، وهو من الأصداد، قال:
ألم ترى أن الحرب تصرف أهلها
سيراً وأحيانا تفيد وتورق (3)
والاورق: الأصر من الناس. ومنه حديث الملاعنة: "إذا جاءت به أورق جماليه" (4) قال أبو عميد: ومن أمثالهم:"إنه لأشأم من وزفائه". وهي مسومة بعي الناقة. وربما تفرت فذهبت في الأرض.

طيب الورق أراد به نسلة تشبيهاً
بورق الشجر؛ لخروجه منها.
وأما أحسن وراقه وأوراقه، أي:
ليسته وشأنته على التشبيه بالورق.
واختبئ منه ورقاً: أصاب منه خيراً.
والوريقة: الشجرة الحسنة الورقة،
عن أبي عمار.
وقرعت وريق: ككبر الورق.
قال: حميد بن نور رضي الله عنه بصف سرحه:
تنوّت فيها دخل الصبيغ بالصحٍّ
ذكرها هذين بفرغه وريسق (1)
والورقة: الدنيا.
ورق الشباب: نصره وحذائه،
عن ابن الأعراب. وحكى في جمع الرقة: رقات.
والمستورق: الذي يطلب الورق.
قال أبو النجم:
ه أقبلت كالمنشج المستورق. (5)

(1) اليوسف 34 والباب فيما يورق فيها. وفي مطبوع
الناجت يورق منها... ذوى... والثوم من الدبران.
(2) اليوسف.
ورق

قال أبو حنيفة: نَصْصُ أَوْرُقٍ: بِرَّدّ أو جَلْبٍ، ثمَّ لُوْحٌ بعد ذلك على الجَمْرٍ
حَتَّى اخْضَرَ، قال الْعَجَاجُ:

- عليه وُرُقَانُ الْقُرْآنِ النَّصِّيلُ.

ورقة الزَّبَرْقُ: جَلَبَةٌ تُوْضَع عَلَى
حَزْرِهِ، عن ابن الأَعْرَابِيِ.

والْوَرَقَةٌ: شَجَرَةٌ تسْمَوُ فُوقَ القَامَةَ;
لَهَا وُرَقٌ مُدْرَدٌ واسِعٌ دَقِيقٌ نَاعُمٌ تَأكَّلَهُ
الماشِيُّ: كَلِهَا، وهي غَيّرَاءُ السَّاقَ،
خطِّرَاءُ الورق، لها زَمَعٌ شَفُرٌ فِيهِ حَبَّةٌ
أَغْبَرٌ مِثْلَ الشَّهْدَانِج، تَزَاوَاهَا الْطَيْرُ،
وهو سَمِيَّ يُنْسَبُ فِي الأُوْدِيَّةِ (1)، وفي
جَنَّتَاهُا، وفي الْقَبْيَانِ، وهي مَسْرَعٌ.
والْوَرَقَةٌ، بالْكِثْرِ: مَوْضَعٌ. قال
الْزَبَرْقُانِ:

وَعِيدٌ مِنْ ذَوَّى قَيْسٍ أَنْانِيَةٍ
وَأَهْلِهِ بِالْتَّهْمَائِمِ. فَالْوَرَقَةُ (2)

وسنَاهُ ابن مَعِيِّنٍ. قال:

1. البَيْتُ 47، وَالْسَّاَمَ.
2. في مَطْبَعَةُ الْأَوْدِيَّة، طُبّ.
3. السَّاَمَ وَرَبَّاهُ وَقَتَ مَطْبَعَةُ الْأَوْدِيَّة، طُبّ.
فإنْي وإيَّاكُم وَشَوْقًا إِلَيْكُمْ
كَفَافِيًّا هُمَا لَمْ تَسَفَّهَا آنَابلَةً

أَيِّ: لَمْ تَنْهِيْلُهُ. يَقُولُ: لِيْسَ فِي
يَدٍ مَّيْنِّهِ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا أَنَا لَيْسَ فِي
يَدٍ القَابِيِّضِ عَلَى الْمَاءِ شَيْئً

(وُسْقُهُ سِيقَهُ وَسِقَّا: (صَرْدَه
ومِنْهُ) سَمَِّيَتُ (الْوَسْبِيْقَةُ وَهِيْ مِنَ الْإِبْلِ
وَالْحِمِّيْرُ (كَالْرَفْقَةُ مِنَ النَّاسِ)، وَقَد
وُسْقُهَا وَسِقَّاً (فَإِذَا سُرْقَت طَرَدَتْ مَعَا).
قَالَ الْأَسْوُدُ بِنْ يَغْفِرُ

كَذَٰلِكَ عَلَيْكَ لَا تَنُشَّالْ تَفْقِيْهٍ
كَمَا قَافُ آثَارُ الْوَسْبِيْقَةَ قَاتِفٌ

هُوَ إِغْرَاءٌ أَيْ: عَلَيْكِ

وَقَالَ الْأَزْهَرِيٌّ الْوَسْبِيْقَةُ: الْقُطْيَعُ
مِنَ الْإِبْلِ يَطْرُدُهَا الشَّيْلَانُ، وَسَمِيَتْ
وَسِبْقَةً؛ لَكَنَّ طَارَكَها يَجْمُعُهَا وَلا يَنْدَعُها
تَنْتَشِرُ عَلَيْهَا، فِلَتَحْقُّهَا الطَّلَبُ فِيِّدَهَا.
وَهُذَا كَمَا قَبِيلَ لِلسَّائِقِ: قَابِيُّ؛ لَوْنَ
الْسَائِقُ إِذَا سَاقَ قَطِيْعًا مِنَ الْإِبْلِ قَبَضَهَا

(1) مِنْ طَيْرِ النَّجْرِ: وَقَّمَ وَسُقَأْ وَلَكِنْ مِنَ النَّسْلِ.
(2) الْأَبِيَارُ ١٦٣ وَالْأَسْمَاءِ وَالسَّحَابِ وَالْفِيْضَاءِ، وَتَقُدُّمُ قِ

(١٠٩٨/٦)
(٢٠١٤)-٤٣٧٠٠٥٤٣٥٩٢٤
والجمع وأوَّلِهِ، وَوُسُوقٍ. قال أبو دُوْتُبٍ:
ما حُمِلَ البُخِيُّ عامَ غَيَابَةً
عليِّ الْوُسُوقِ بَرَّها وَشَيْرُها.(1)
وفي الحَدِيثِ:
"ليِّس فيما دونَ
خَمْسَةَ أَوَّلِهِ مِنَ الْغَيْبَاءِ صَِّلْطَةً". قال
عِطاءٌ: خَمْسَةَ أَوَّلِهِ هِيَ تَلَفَّاحَةَ صَاعٍ
وَكَذِلْكَ قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَبِّبِ.
(أَوَّلُ الوُسُوقُ:) جَمِيلُ الْبِيْنِ(2)
والْوَفِقَ: جَمِيلُ الْبَعْلِ أوَّلُ الْجِمَارِ، هُذَا
قُولُ الْخَلِيلِ.
وقال غَيْرِهِ: الوُسُوقُ: الْعِلْيَلِ، وَقِيلَ:
الْعِدْلَانِ، وَقِيلَ: الْجِمْلِ عَامَةً.
وَجَمِيعُ الزِّمْحَرْيِ بِبَيْنَ الْقُوْلِينَ فَقَالَ:
الْوُسُوقُ: سِيْتُونَ صَاعَةً، وهو جَمِيلُ بَعْيِرِ;
وَأَنْشَدَ غَيْرِهِ:
أَبِنِ الشَّطَاطِرِ وَأَبِنِ الْمِرْفِعَةِ،
(وَأَبِنِ وَوُسُوقٍ النَّافِقُ الْجَلِينُفَةُ.) (3)
(1) شرح أشعار المذليلين، في الباق. (2) الأسان، شظف، و (الجلع) والجمهرة
(3) الأسان، شظف، و (الجلع) والجمهرة، (369/3) والزيادة منها وفيها الشاهد،
وفي العاب، (4) النائمة المطينة، وفيه:
الجمهرة: 425/1.
(4) حات الشطاطين وفاته المسرعية، وتفاخر في (الجلع) و (طبع).

وَوَسُوقٌ (وَوَسُوقٌ) فِي الْمُحِيطِ وَاللِّسَانِ (أَوَّلُ الوُسُوقِ)
كَأَبَيْرٍ (السُّوقِ). وَمَنْهُ قُوْلُ الشَّاعِرِ:
"قَرْبَهَا وَلَمْ تَكُدْ تَقَرَْبُهَا".
(1) من آل سَنَيْان وسِبْقٍ أَجْبَابِهُ.
(وَوَسُوقٌ) فِي الْمُحِيطِ: الوُسُوقِ (المُطرِّ)
لَكِنَ السَّحَابَ يَسْقِهِ أَيْ بَيْرَدُهُ.
(والوُسُوقِ) بالْفَتْحَ، كَمَا ضَبَطَهُ غَيْرٌ
واحدٌ، وَهُوَ الْمُشْهُورُ، وَفِيهِ لَغةٌ أُخْرَى
بِكِسْرَ الْوَلِوْدِ. تَقَلَّبُ ابْنُ الأَثَرِ، وَعِيَضُ
وَابْنُ فَرْقَوْلِ، وَالْفَيْوَمِي، وَهُوَ مَكْيَانُ
مَعْلُومَةٌ، وَهُوَ (سِيْتُونُ صَاعَةً) بِصَاعَةٍ
الْبَيْنِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، وَهُوَ خَمْسَةٌ
أَرْطَالٌ وُمْلِثَ. فَالْوُسُوقُ عَلَى هذَا الْجَسَابِ
مَائَةٌ وَسِيْتُونُ مَنْتَا. وَقَالَ الْزَّجَاجُ: كُلُّ
وُسُوقٍ بِالمَلْعَبِ، ثَلْاثَةٌ أَقْفَزَةً. قَالَ:
وَسِيْتُونَ صَاعَةً: أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَكْوَأٌ
بِالمَلْعَبِ، وَذَلِكَ ثَلْاثَةٌ أَقْفَزَةً. وَقَالَ
الْتَهْدِيِّبُ: الْوُسُوقُ بِالْفَتْحِ: سِيْتُونَ صَاعَةً
وَهُوَ مَلْعَمَةٌ وَعِشْرُونَ رَطْلًا عَنْدَ أَهْلِ
الْجِجَازِ، وَأَرْبَعَةٌ وَثْمَانُونَ رَطْلًا عَنْدَ
أَهْلِ الْعَرَاقِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي مِقْدَارِ
الصَّاعَةِ وَالْمَدْ. (1)
(1) الأسان.
وَفِي بعُضٍ نُسُخَ الصَّحَابُ حَمْلَهُمُّا
(وَسَقَأَ وَسَقًا).

(وَوَسَقَةَ الْبَيْعِرٍ) أَوْقَرَهُ، وَفِي الصَّحَابِ (حَمْلَهُ جُمْلَهُ وَ) يُقَالُ:
وَسَقَتْ (النَّخْلَةٌ) إِذَا حَمْلَتْ، فَإِذَا كَثَرَ حَمْلُهَا فَقَدْ أَوْسَقَتْ، أَيْ حَمْلَتْ
وَسَقًا. قَالَ لَٰيْدٌ:
بِسَوْمُ أَرْزُقٍ مِّنْهُ يَفْضِلُ عَمَّـ
مَوْسَقَاتٍ وَحَفَّلَ أَبُكَّـ.

(وَوَسَقَتْ) الْأَذِيْرِ إِلَى أَيْ (أَجْتَمَعَتْ).

وَأَنَشَدَ الْجُوَّهَرُ لِلنَّجَجَاءَ:
إِنَّ لَنَا قَلَائِصًا حَقَائِقًاـ
مُوَسَقَاتٍ لَّوْ يَجِدُنَّ سَائِقًاـ

(وَ) مِنَ المُجَازِ (تَسْقِ) أَمَسَرَهُ،
أَيْ (اِنْظُمَّ).

(وَ) مِنَ المُجَازِ (وَوَسَقَهُ) مُوَسَقَةً،
وَوَسَقًا (عَارَضَهُ فَكَانَ يُهْلِلُ وَلَمْ يَكُنَّ
دَوْنَهُ). قَالَ جَنَّيْلٌ:

---

(1) الْبَيْدَانُ/64 وَالْبَيْدَانُ، الصَّحَابُ، وَالْمُهَابِ، ومَّا بَقِّيَ،
(2) الْبَيْدَانُ، وَالْبَيْدَانُ، وَالْمُهَابِ، وَالْمُهَابِ;
(3) الْبَيْدَانُ، وَالْبَيْدَانُ، وَالْمُهَابِ، وَالْمُهَابِ.
وقد وسقت وسقاً، أي: حملت وقدراً. ووسقت الأ الناس: حملت ولداً في بعضها، وكذلك السفاة.

والبيساق من الجسم: الفافر، الجناح، وقيل: هو على التشبه، جعلوا جناحيه له كالوساق، جمعه: مأسيب بالهمر. وقد ذكر في الهمر.

وكل ما انضم فقد انسي.

والطريق بينيسق، وبيسق، أي: ينضم حكاء الكساندي. وقوله تعالى:

(1) أي: استوى

وانتساق القدر: امتلاؤه واشتماله واستواؤه ليائدة ثلاث عشرة وأربع عشرة. وقال الفراء: إلى سنت عشرة فيهن امتلاؤه وانتشاره. وقال أبو عمرو:

من أسماه القمر: الرغام، والطوس، والمسيق، والجلم، والزبرقان، والسماج.

والوساق: ضم الخين إلى النهية.

واستويسوا: استجمعوا وانضموا.

وفي حديث النجاشي: واستوسا عليه.
وقال الأصمى: فرس معتنق الوسيلة، وهو الذي إذا طُرد عليه طرده أنجاها، وسبقه بها، وأنشد:
ألم أظف عن الشعراء عرضاً،
كما ظف الوسيلة بالكراع (1)

[ وش ق ]

(الوسيلة، والوسيلة: لحم يقدد حتى يقب، أي: (يتنصر) وتذهب نذوعه، قاله الليث، أو يعلد في ماء وملح ويرفع، وقيل: هو أن يعلى (إغلاقة) ثم يبرقع، وزاد بعضهم: (ثم يقدد ويجمل في الأسفار) ولا ينصبه فتيمه، قاله أبو عبيد.
قال: وزعيم بعضهم أنه بنزارة القديم لأنمسه النار. وقال ابن الأعراب: هو لحم يطبخ في ماء وملح ثم يخرج، فيصير في الجبحة، وهو جلد البقر، يفور - ثم يجعل ذلك اللحم فيه، فيكون زاداً لهم في أسفارهم، (وهو

(1) اللسان.
(2) الاسم والصاحب في هاته لبروع الصوابية، والباب يتفق في (جهد).
(3) الاسم، والباب، والأسس، والمقاييس 6/114.
(4) اللسان، وقدم في (ظله) مسما إلى عوف بن الأحمر.

474
وُلِدَ، وقد جاء في حديث حديثة بن اليَمان رَضِي الله عنه (كِنتُ شؤوْهُ) انشاقًا.
(وَأَوْسَطَ) الْمَيْءَ (دَيْتُ فِي شَيْءٍ)
كما يُوشَقُ القُطُّلِ إذا نَشَبَ فيه الْيَفْتَاحِ.
(وَالْوَسْيَطُ) أَسْنَانُ الْيَفْتَاحِ
سُمِيتْ لذلك.
(وَالْوَسْيَطُ، بالفَتْحُ: الرَّغْمُ المَنْفَرَقُ)
يقال: ليس في أرضنا غير وَسْيَطٍ.
(وَوْسْيَطُ، كَحَمْرَةٌ: د، بالأنْدلْسِ)
(وَالْوَسْيَطُ) كَرْكُعُ: لِعَهْةٍ فِي (الْآَشْقِي)
لِهُذهَا الدّوَرِ.
وَمَا يُسْتَدْرَكْ عِلْهُ:
الْوَسْيَطُ: الْغُضُّ، وقد وَسْقَهُ وَشَقَّاً
خَلَصَهُ.
وَسِيرٌ وَوْسَيَطُ: خَفْيِفُ سَرِيعٍ
وَوْسَيَطُ الْيَفْتَاحِ فِي القُطُّ وَشَقَّاً.
إِذَا نَشَبَ.
وَوْسَيَطُ الْوَسْيَطُ، كَمَجْرِيسٍ قَرْابُ الْقُوْسِ.
والْوَسْيَطُ، مُحْرَكَةٌ: دابَّةٌ تَسْتَخْدَمُ منها.
(1) ديوانه 20 (ظَدَارُ الْمَعْارِفِ) واللباب.
الصرح الجَنِّيَّة، استَدَارَهَا المُجِيب
ابن الشَّحَّاح في هايش قاموسه.

[ و عق ]

(الوَعِيق، كَأَيْبَر) أَهْلَهُ الجُهُور،
وصاحب اللسان. وقال الصاغاني: هو (جُبَال أَذِناء لِكِتَابَة) وشَقِّهُ الآخُر
لَهُ جَنَّ.

[ و عق ]

(الوَعِيق) والوَعِيق (كَأَيْبَر، عَجْرَع).
صَوْتُ يُبَسِّطُ من بَطِن الدَّابة، إذا مَشَت).
بِمُنْبَرِةِ الحَقِيقِ مِن قَنْبِ الذُّكُر، قاله
اللَّيْث. وقال: هو من بَطِن السَّرِّين
المُمَرَّدَ، وكُلُّ الدُّوَلِّيِّ، والوَعِيق.
وقال ابن الأَعْرَابِي: هو صَوْتُ جُرْدَانِه,
إذا تَقَلَقَ في قَلْبِه، وصُوْبُهُ الأَزِهِر،
قال: وِجْهُ ما قَالَهُ اللَّيْثُ فِي الوَعِيق
والحَقِيقِ فَهُمُ خطَأ.

(فَعَّلَهُ كَوْعِد) بَقِال. وَعِيقُ يَعْقِب، وَعِيقًا، وَوُعِيَّاقًا، قَالَهُ اللَّيْث. وقال
اللَّجْاشِي: لَيْسَ لَهُ فَعُلُّ.

(1) في مطبوع السَّلَاح كَالْخَانَة، المَقْرِب، والمُتَّبَع من
المَكْرِم ١٩٢٠، وَاللَّيْثُ مِن
طَارِ دار المَعْرِفَ.)

٨٧٠٧٥
وقال أبو عبيد: رجل وعقة، أي: صحبة.
والوقيع، والوعاق: صوت كأن ضرب).
وتوعق: خالق. قال ريبة: بعدا من العذر وإن توعقا.
(1) وعقة.
(2) الوقيع: كأيبر، أهله الجوهرى.
وقد اللحابي: هو مثل (الوقيع) بالعين المهملة (أو هو صوت يخرج من قارب الذكر)، وقد تقدم الاختلاف فيه، كما في اللغاب. وأوضح صاحب اللفظ استطرادا في "وعق".
وفيق.
وقال وججل ووعفة لكيف، أي: خرقت جاهل، وقيل: فيه خرقص ووقع في الأمر بالجهلي، وقد وقعه.
(1) الديوان / وفه ووعقا بدل ووعقا.
والنسان، والتكملة، واللغاب.
(2) ديوانه 114 ورواية: الأول بعدا من العذر، وإن توعقا، وسرد في هذه المادة والنسان والصحاح والتكملة.
(1) ديوانه 114 والتكملة، واللغاب.
(1) ديوانه / واللغاب.
(1) ديوانه 114 واللغاب.
(1) ديوانه 114 واللغاب.
(1) ديوانه 114 واللغاب.
وقت

(و) الوَقُتُ، من المَوَقُفَةَ بِبَيْنَ الشَّيْطَانِينَ، كَالْأَلْحَامِ. يَقُالُ: (حوْلُبُهُ وَفَقِيَّةُ عِيَالِهِ) أَيْ: (أَرَبَّنَا قُدْرَةً كُفَافِيَّهِهِمْ) لِأَفْصَلِّ فِيهِ، كَمَا في الصَّحَاحِ، وَقِيلَ: قَدْرُ ما يَقْفُونَهُم. قَالَ الرَّأِيُّ: أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَ حَلَوَّبُسَاهُ وَفَقِيَّ العِيَالِ فَلَمْ يُنْزِكَ لِهِ سُبْدُهُ.

(و) يَقَالُ: (أَنْبِثُك لَوْقُتُ الأُمَرِ، وَنُفُوقُهُ، وَتَفِيقُهُ، وَتَفِيقَةُهُ) بِالْكُسْرِ، وَكَذَا لِتَفِيقِيهِ، كَلِهُ بِمَعَةٍ.

(و) يَقَالُ: أَنْبِثُكُ (الْحَوْلُبُ) لِلِهْلَالِ، وَنُفُوقُهُ وَتَفِيقَهُ، وَتَفِيقَةُهُ بِالكُسْرِ (وَتَفِيقَةُهُ) الأُولِي، وَالْأَخْسَرَةٌ، وَهُمَا التَّفَيْقُ وَالْتَفْوِيقُ، عِنْ اللَّهِيَاءِ، وَمَا عَدَّاهُمَا عَنْ الأَحْمَرِ (أَيْ: حِيْنَ أَهْلُ) الِهْلَالِ، أَيْ: وَقُتْ طُلُّ الِهْلَالِ.

(و) فِي حَلَوَبُهُ عَلَى رَضِيًّةِ اللَّهِ عَنِهِ، وَشَنَّ عَنِ (الْبَيْتِ الصَّغِيرِ) فَقَالَ: هَوَّبِيَّتُ فِي السُّيُوْدَةِ (تَفِيقَةُ الكُعْبَةِ) بِالْكُسْرِ وَبَيْتُ (أَيْ: جَيْزَاءِهَا) وَمَعَابِيْهَا.
وقتُ: وهكذا هو نص الكسائيّ.

يقال: رُشدت أمرك، ووقفت رأيك.

ومنْ وفق أمره: وَجَدَهُ مَوَافِقًا،

فتال ذلك.

(وأوقفت السهم، و) أوقف (بَيْنِهِ) :

إذا (وضع الفوق في الوَّتَرِ الَّذي) كَانَهُ قلب أوقَف. (ولا يقال أوقف) كما في الصحاح، واشتقَّ من هذا الفعل من مُرفَّقة الوَّتَرُ مَحْرُور الفوق. قال الأُمرِّي:

الأصل أوقف، ومن قال: أوقف فهَو مَنَزَّلُ. وأنشد الأمعيّ: 

أوقفت في الرُّمِّي جَعَّرات الرَّشْق (1).

وقد مضى قَبْلُ من ذلك.

(و) قال ابن بَرَّج: أوقف (القوم لفلان): إذا (ذَكَّرَ مَنْهَ واجتمعت كَلِمَتَهُم) عليه.

قال: (و) أوقفت (الإبل) أي:

(اصطففت واستوكت معا) كذا في اللسان.

والباب.

(1) الآيات: وفي ديوان رؤية 1077:

وفي جمِّيْر الفئال حَسَّاتٍ الرَّشِّقٍ.
وفق

الله، وهو متى له: (إذا أصاب فيها).

(و) يقال: (وفقه الله توافقة):

أَلَيْهِمْ للْحِيْرَةَ، أو جَعَلَهُ رَيْبِيْداً.

(و) يقال: (لا يُتَوَفِّقَ عَبْدٌ إِلا بتَوَفِّيقِه ذه).

وَقَلْتُ: وَمَنَ الْوَقْفَ عَنَّ أَيْمَةَ الْحَرْفِ

لَتَوَافِقَ أَصْلَاهُ، وأَقْطَأَهْ، وَالْجَمَّع آوْفَقُ.

وَوَقَفْتَهُ عَلَى أَمْرٍ: اتْفَقْ مَعَه على.

وَجَاءَ الْقُوَّمُ وَفَقَأً، أَيْ: مَتَوَافِقِينِ.

وَكَتْنَاءً وَقَّعَ طَلَعَتُ الشَّمْسُ

أَيِّ: حِينَ طَلَعَتُ، أَوْسَاعًا طَلَعَتُ، عَن

الْلِّجَائِيِّ.

وَالْوَقَفَ: الْتَوَافِقِ.

وَإِنَّ فَلَانًا مَوَافِقًا، أَيْ: رَيْبِيدٌ.

وَكَتْنَاهُ مَنْ أَمْرَنا عَلَى وَقَافٍ.

وَوَقَفْتَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُقَةِ: إِذَا

ضَمَّهَا بالْعَلَاسَةِ.

وَوَقَفْت الأَمْرُ مَتَوَافِقًا بِالْكَسْرِ فِيهِمَا:

كَانَ صَوَابًا مَوَافِقًا لِلْمَرْدَادٍ، كَمْ بَيْن

الأَسَاسِ. وَقِيلَ: حَسْنٌ، كَمَا فِي شَرْح

لاِيْمَةَ الْأَفْعَالِ لَأَبْنِ النَّاظِمِ.

وَقَالَ الْلِّجَائِيِّ: وَقَفَهُ بِالْكَسْرِ: إِذَا

(1) سورة الكافرون، الآية 22.
(2) الإنسان والآماس.
وقت

فِهي، قال: وَنَظَرَهُ وَرِعَ يُصِرَّ،
وُقَتَ يُبَيِّنَ.

وَفِي الْنَّوادي، فَلَنْ يُبْقِ لَكَنَا
وَكَذَّا، أَي: لَيَقِدُرُ لِهِ لِيُفْقِهَهُ.

وَحَكَى الْمَهْدُ: أَنْبَأْكِ لُقَأْتُ
تُغَفِّلُ ذَلِكَ، وَتُفَوَّقُ، وَتُفَيَّقُ، وَتُمِفَاقُ
أَي: لِيْجِنُ فِيْلٌ ذَلِكَ.

وُقَتَ أَمَراَكَ: صَادَقَهُ مُوَافِقًا
لِإِراَذِكَ.

وُقَتَ أَمَراَكَ: أُعِطْتِهِ مُوَافِقًا
لِإِراَذِكَ، كَمَا في الْأَسَاسِ.

وَقَدْ سَمَّوا مُوَفِّقَا، وَوَفِقاً، كُمْعَطَمً
وَكِتَابِ.

وَالْمُوَقِيقَ، كُمْعَطَمَ لَقَبَ عَزِيزٍ
ابن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الْفَالِعِيَّ، قَاضِي الْقُضاَةِ
بالْمَغْرِبِ.

[وقَتَ]

(الْوَقَتُ: صَيْحَةُ الْقُرْبِ،) نَقَلَهُ
الصاغِيِّ.

(الْوَقَتُ: الْجِبْطُ،) كَالْكُوْكَدِ،
نُقِلَهُ الْجُوْرِيَّ.

(1) هَوَ رُوَى، وَالرِّجَالُ فِي دِيرَاهِ.
(2) دِيْرُانُ رَوْيَةٌ، ١٤٣، وَالْمَلاَئِ.
(3) الْمَلاَئِ.

٨١
وقال: هذه حكايته أهل اللَّغة، جاءوا بالمتعدِّى شاهداً على غير المتعدِّي.

قال ابن سعد: وعندى أنه أراد إذ تلقين فيه، فحدث وأوصى. قال:

القراءة: وهو الولق في الكِتاب بمثله: إذا استمر في السير والكتب، وبه تعلم أن ما ذكره سعدُيَّة جليلين في حاشيته القاضية من أن ولق بمعنى كذب لا ينتهدى، ونكتُه على هذه القراءة.

صحيح، وقد أوُّهَهُ شيخنا.

(والولق، كجمري: عن دُلُوّ للناقية في شدة) كأنه بنَّى، كذا حكاه أبو عبيد، يجمع الزوائ للفتح، مجازاً.

وَتَقْرِيباً.

(و) الولق: (الناقة السريعة).

يقال: الولقُ نُمُّدُ الوَلَقَ.

(1) هكذا هو في مطبوع الناجي كالسُّلُّ، وفي:

عاص اللسان كتب مصيحه: وقوله: ممثلة إذا استمر إلخ. هكذا في الأصل.

(2) الولق المعلو عليه بحَدِّا، والامر فيها بحَدِّ أو قول: ولفظ العبب هنا: هو الولق أَيْضاً.

الممثلة أو الاستمرار في السير، وفي الكِتاب، ومنه قراءة عائشة - رضي الله عنها - وحني بن بكر، وعبيد بن عمر، وزيد بن علٍ، وأبي: (لا) تقدونو بِالسَّبِيعَةِ، أي.

(1) السلاَّمُ رَبِّي إِلَيْهِ، وسُبْحَانَهُمُ مَنْ يَسْتَجِيبُ لَهُ، وهو في:

الباب للفلاح، وحق الصاعق في الكِتاب نسبة إليه، وتقدم موسى إليه في (زق) وهو أيضاً في الأسّاس، والقابضين 105 ويجب الأفاذ 499 ورق مطبوع:

(2) سورة النور، الآية 10.
أنقل لأنهم قالوا: أليق الرجل فهو مالوق، سهو منه، وصوابه وهو فوقع، لأن همزة أصلية، بدليل أليق ومالوق، وإنما يكون أولئك فهم جعله من وليق بليق: إذا أسرع، فلما إذا كان من أليق، إذا جنى، فهو فوقع لغير.

(وحبس بن واليق) كصاحب:

تانية كوفي)، ورى عن عمر بن الخطاب، وعن عيسى بن يونس.

(ووالовичي: فرس) كان (الخزاعة).

قال كثير:

بجاجرة علم الواليق وتانسيح نخص بهم الطريقي عباقهن.

نقله ابن بري والصاغاني.

ومما يستدرك عليه:

الرجل: إسراءعك بالشيء في أنظر اللحى، كعدمو في آخر عصر، وكلام في آخر كلام. أنشد ابن الأعرابي:

أحيى بلغت الأذينين وأخصيت على - وإذا لم يعف ربي - ذئوبها.

(والوليقة): نوع من الطعام،

تتخذ من دقيق وليلين وسمى، رواه الأزهري عن ابن دريز، قال: وأراه أخذته من كتاب الليثي، قال: ولا أعرف الوليقة لغيرهما.

(والولبق) كالملك: (الجعف)، أو شبهه)، وهو الحثة والنشاب. أجاز الفارابي أن يكون أفقع من ناسي الذي هو السرعة، وقد ذكر بالله، قال:

الأعثى يصف نفسه:

وضيي عن غيب السرئي وكانما ألم بها من طائيب الحين أولقع(1)

وهو أفقع، لأنهم قلوا (أليق) الرجل كميين، فهو مالوق على معقول.

(و) يقال أيضًا: (مؤولق) على مثال معوق، فإن جعلته من هذا فهو فوقع، هذا نص الجهوري، وقد سبق للمصنف في لأجل وأعاده هنا، كانه إشارة إلى أن فيه فوقاع.

قال ابن بري: قول الجهوير وهو

(1) ديوان 242 والمقاس، والسنان، والعباب، وتقدم في (طرق).

483
قولونا حتى تسرق قلوبنا،
وإنك يخلف الغداء كالذبابة.
قال ابن سبئه: أواللّاق من ولّاق
الكلام، وقال غيره: من أَتْى الكلام،
وهو متباهٍ.
والوَلّاق: السير السهل السريع، وقد
يوصف العقاب بالوَلّاق.
والوَلّاق، كَمَجَّد: السير في الخُفَيفُ
قيل: من الوَلّاق، الذي هو السير السهل السريع،
وقيل: من الوَلّاق الذي هو الطَّعن.
وورَى مثْلِه، كَمَبَرِّر مهَمْوز
من المَلْجُون، أي: المَجِنون.
وولّاق الكلام: كَبِيره، وبه فَسر البُثُّ
قوله تعالى: "إِذ تَلْقَينَهُ" (٣٠) أي: تَنْبِرُونَهُ،
ومنه في كتاب الأفعال للسرَّقَطِي.
وقال الأَثِرُ: لا أَذْرِي تَنْبِرُونَهُ،
أو تَنْبِرُونَهُ.
وقال ابن الأَثِرُ: ولّاق الحُدُثُ:
أشَاء واخترِه.
وولّاق بالسوط: ضَرِبه.

(١) سورة النور، الآية ١٤.
(٢) الدّيوان ٧٧ وروايته ١، إنّي لِمَلك
الغَيْظ، واللسان.
(٣) الفُقَاهٌ.
[ وهق ]

(الوعق، محركة) عن الْلِّيْثِ. قال:
الْجَوَالِيُّ (و) قد رأى النَّبِيُّ نُوحٌ.
قال: وهو حَبْلٌ كالْطُّولِ زادَ ابْنِ الْأَثِيرِ.
تُسْكَب بِهِ الْبَيْلِ والْحَبْلِ، لِلثَّلَاثِ، لِيُفْقَحَ. وقال:
اللُّيْثُ: هو (الْحَبْلُ) المُنْفَرُ، يُفْرَجُ قِبَلَ أنْشُوَّةٍ، فَحَوَّلَهُ بَيْنَهُ الْأَبْدَابَ، وَفِي الْإِنسَانِ.
قال: ابنُ دْرِيدُ: (ج) أَوْهَاقُ، وَمِنْهُ حَرْبُهُ عَلَى رَضُوَّةٍ اللَّهِ عَنْهُ، وَأَغْفَلَتْ الْكَرْصَاءُ أَوْهَاقُ الْمُتْبَهَّةِ، (أَو) فَارْسٍ (مُعْرِبٌ) قالَهُ ابنُ فَارْسِ.

[ وهق ]

وَوَقَّاً عَنْهُ كَوْعَةٍ، وَهُوَ حَبْسُهُ وَمُحِيَّقُ، وَأَنْشَدَ إِبْنُ بْرَى
لَعْيَى بن زِبْدٍ
بَكُرَ الْعَالِدُونَ فِلَلْيَدِي الصَّبْعِ
سُحُّ يَقُولُونَ لَأَمَا تَسْقِيَّتْ
وَيَكُونُونَ في كَيِّبٍ يَا بَيْنَةٌ عَنْيَةٌ اللَّهُ
سُهَّلَ الْقَلْبُ عَنْدَكَ مُوْهُوقٌ (1)
(وَالْمَوْعَاقَةُ: أَنْ تَسَيِّرَ وَيْلَ سَيْبِيْرُ

الواقعة: من طَبِيَّةِ الماء عند أُهِلِّ العراق، قاله الْلِّيْثُ، وأنشَدَ:
هَ أَبْوَكَ نِهْارًا، وَأَمَّكُ وَافَقَةً. (2)
قال: ومنهم من يَهْمِي الأَلَف، فيهاقول:
وَافَقَةً، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَبَعْضُهُم يَقُولُ لِهِذَا
الطَّيْرُ: القافَةً.

(1) دِيوان عُيُوب ٣٨١، واللسان، والأول تقدم في (فرق).
(2) اللسان.
وفى الأسباق: تواهقو في الفعال:
(و) تواهقته الكربوب: تساؤرت.
قال ابن أحمّر:
وتواهقَ أخِافها طَّبقَ-ا
والظلّ لم يفصل ولم يُكرّ.
كما في الصحاب.
ومما يُستدرك عليه:
أوَفِقَت الدابة من الوهي، عن ابن
ضرّة. (1)
وتواهق الساقين: تباشر. أنشد:
يَغَوءُ:
(1) أكَلْيْبُومُ الك ضيْرَان.
(2) على إزاء الحكوَّض مِلْهُزان.
(3) بكرفتيين ينْتِواهقان.

(1) اللسان، والصحاب والعباب، والأساس والمجمّدة 397/1.
(2) لفظ ابن دريد في الجمهرة (169/3).
(3) والوَهْقُ، الحبل الذي يُطَرِّج في أعناق الدواب حتى دَوَّنَ، والجمع أوُهَّاق، وأوَهْقَتُ، الدابة إِنْذَاقاً، إذا فكَّستها.
(4) ففي عبارة المصنّف قصراً.
(5) اللسان والرود (غسر، كرف، فلز) وبحض.
(6) تقدم في (فسر).
(7) أن تأتي في القصيدة تواهقها.
(8) من المجاز: تواهقو.
(9) إذا (اضطرِر) فيه (إلى ما يتحبّر فيه).
(10) نقله الصاغاني.
(11) وَوَهَقَ، (الحققي: اشتدَّ حَره)،
ونص أبي عمر: إذا حَمِيَّن الشمَّن،
وأنشد:
(1) وقد سرَّت الليل حتى عَرََحَ.
(2) حتى إذا حَمِيَّن الحقَّى تَوَهَقُ.
قال ابن فارس: هو من الأبلح،
لَّا ين أو تَوَهَح.
(1) من المجاز: تواهقو.
(2) (استووا في الفعال) كما في العبّاب.

صاحب، وهو (شبه الموَاهَقَة، والمواضَحة) كله واحده، قاله أبو عمرو، وهو مجاز.
(و) قال الّذي: الموَاهقَة: (مَدَّ) الإبل أعناقها في السّير ومباراتها، والمواضِحة فيه، وهذه الناقة تواهقُ.
هذه: كأنها تُباريها في السّير، وتُشايرها.
(وَوَهَقَ) فلان (فلانًا في الكلام):
إذا (اضطرَرَ) فيه (إلى ما يتحبّر فيه).
(و) تواهق (الحققي: اشتدَّ حَره)،
ونص أبي عمر: إذا حَمِيَّن الشمَّن،
وأنشد:
(1) وقد سرَّت الليل حتى عَرََحَ.
(2) حتى إذا حَمِيَّن الحقَّى تَوَهَقُ.
قال ابن فارس: هو من الأبلح،
لَّا ين أو تَوَهَح.
(1) من المجاز: تواهقو.
(2) (استووا في الفعال) كما في العبّاب.

486