


ورـــة" إله بوم الدنِ •

$$
-A 1-
$$

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

$$
\begin{aligned}
& 0 \\
& \text { أبيبَِّ } \\
& \text { orri - rrr } \\
& \text { 。 }
\end{aligned}
$$




 (

 اللرزوني بهنه الوابية الاديديتة عينها
















ربد الفن الرديم وامد ميود دrبم اها .










 ك"با سمة



 وهثّا يل

 ! الب رناس
































 لأنا بن القا و

 -
أما المعا المكتوب
道家








 الها



ترجهســة المصنفـ
(AYYI-YYY)

 ظالم بن هالة النِ عَدطان بن عبد الض




 زوا





هغ








 رالتنوغب" وغير ما .










 الاهمبد: وهبت الك كذا و كذا ،

( ,الـا-

 ;وزان الدعاري" المالز" الثاهر .






 ابن أربع وسبهين سغّ" لا يستمين بشي" من الكيب إلا" في باب المنزء .










 وريد إلى عان ، وني انصبتا صسار كانت أمرن المديدبة الازدية ، وكان



$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { - EA0/ / البع (1) } \\
& \text { - r. }{ }^{\text {. }} \text { غ } \\
& \text { - : At/7 ( } r \text { ( } r \text { ) }
\end{aligned}
$$







ينظذ أمرٌ الע" بهد وتيَه .







 هنه الآصة على إهدى الرو إيتّن :













وينّهبا في الزبت إِيوند با ظار الإِرى .



 الدال| ، وأضاءث الأيام ، وكا





 لابن دربد بذلك .

وضات صدر ابن دريد واستأذن الأميرِن بالمجرع الى بلاده ك وني نغته أنها



 (v) p

ككاب وهف السهساب واليطر


 .




















ثخر تح






-والار









 الِس في وجه غغران خنوبه 1
(1) الوجيات














 "ميت, الأزد' بالحتوف إلى الأز


 - Ifo/s (1) (r) (r)





















ك大اب وصف اللسهابب والمطر





-





 ;كر الدهر :




( ( ) الر (



 ثلى توبته كمّا اتْهْوه به :





 , وهْ , أنا ' 2 ب草







,



تجّهة البومكي" بقوه :


'با






















 الحديث أنّ كلام الأمران في بعضم لا ياندح












- ا
r
- 

.

ثر با 1
( V أو
 -



- 1-

11 - عبد الأول بن مزيد أهد بني أتـ الناة
r| - عد اله بن أمد المزمبي أشاءر


-

10 10


- ${ }^{4}$

$$
\begin{aligned}
& \text { • } \\
& \text { • } 19 \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

> ;ـكانيا من مغانر العرب وألإسلام سنّم :
> *

> -r
> -
> C
> .
> . " أهم
> • 1

> • 1 .
> •

> • ا
> -
> - 10 - المسن 18
> . 14

كتاب وصف السهعاب والمطار

- "
- IA
- 19
- 

. أبو عبد اله بن زا
rr - ع -
.
-

- M
- 

(
-
.

-     - 


.
.
.

- "
- 

.
.
-
( §
-
•
•





 اجa
ج




 ونزى أن الصهع ما كتب الن دريد في فاتخته . §



كَتاب وصف الستهاب والمار

- 0




أطايب الثمار
, v
وذكرغ ابن الأنباري بألم ، أُوب المكتا

- 1 a



د




 10

 .
 -وابن ~نا

: 19
.

أو سنص في ماثة ورة .










 انَّ من متزهات الثالوب ?
 أنشا بترل :


وكتب عهتّة و سارـه
دمشت المديدت في الطـ اله با

ما جاء فيصفتة الآنوأن











أفي بكى بن دريد

الرُفي بدينة الـلام
 , رغّى مأث .

 (r)

 . (r)





( )












(A) i

وبك أتمعن
قال أبو بكر محمَّد بن الحسن بن دُريّد :
نبذأ بِحمدِ الهِ عز" وجلَّ على آلاثه ، ونتشّم بالصّلوة على
خاتم أنبياثٌ .


 - 1



(1) في نستنة لِدن ( جرزة الحاطب ) : الرأو"اد العرب -
(


- (r)
 ابن بيم ( ثعلب ) عن ابن الأءرايم" .


 قالوا : ما أَحسَنَا وأشَدُ أَسِدارَّتَا ! قالَ : فكيفت تَرونَ










 ،




كناب وصن السهاب والمطر



عَربيّ مُبين ؛



 كناب الأزمنة والألع<
 ( $(r)$

الني تعدت عن الولد .

"






 تَون رهاها ?

















وجهل بسض النانر شيرأ .




كثاب وصن الــهاب , الالطر


الواحدة عقيقة ، و ( إِلِوَلاء )




,

.
(r)


رعله ثرل الثاءر :


اذك هو أث أنَّ

$\frac{119}{\text { و (ا) }}$


 .

عزالده الترفمى
(يتّع)





 نيزرّت على رأسها .

 بتابع : أي يِّمب بنـنـ، .


$$
\begin{gathered}
A H Y-Y r r \\
-Y-
\end{gathered}
$$

r ـ أخبرنا عبدُلرحهن بنُ عبد الشهِ ابنُ اخي الأضمعيُ










 على عبادهِ الُمْنْبِبِن
قال أبور بكر قورُّهُ :


رجا


























وللذُّثُبِ والثَّثَاْبَ ؛












ككاب ومفـ الـهـاب روالطر







(1)


















(r)
 م ا أْ



 وتِّتْ




 ,








 من حَيث' شا
















 i

وهو نوت الطّشُ ، نلت : وكا (




 بنطانبان كيدار .

الـطاء ثم انجهت


ومنه قولمب : دَقَّا:نِعِّاً : أَيْ مُمبالِلًْا ؛


زُيْةِ ، وهي الُمفرة (r)






(r)

 4ا


صَالَاَّهِّ من الأرضِ فِيا ار تفاعٌ ، وهو دُرْنَ المَزْنِ . 0










 بن با




(1) (1)






(1) وني الليدنِ : ودزةً ومباد .



 - أمام

 ،











 ان نكا








(A) p


 الْنارِضُ هِنَ الأرض

7











 هرصن الامكب
 , العَدو" "تد عَرَبِ ؛






 أيَ من الـط والألم .






 ماله فصار كالتُّابٌ

الاوالمدا






(a) ${ }^{\text {a }} \mathrm{a}^{2} \mathrm{~K}^{2}$,





 (r) (r)

(r) بها فِّ الطامُ ( طَحَرَ ) دنعَ وازال ؟




 إن دريد :









ـ أراها بَهْةَ التُّ
 قال أبو بكر : :

(1)



 نزُ

新








حولَ البَيت الَِرَأ بَدُخلَ















1







 (1) وفي اللبدنية : ثم


(r)



. بف طهن



من !لماء !





(؛)



.
( $r$ (






rar












(r) ونِ 'يُدبنة : ارتغيت' .









وقال آخر











.


(o) في البدنة : فرملت

الحبار ؛




هاتِ هِهِ أبوكُ !
بينا
(1) وفي الأصل ولْ ,










كابّزهغ الـهـاب






 (分























 أي ارنّنت


 وثأز ، را'إبدال بِن الزائي رالهاد غير تيل .















الجَي والز س طَتْرَا من النـالط .

أنشدناه عبد الرحتن كن عمه :




تَداءَتْ باللشيّل .


(1) في الأْمل يوطب"








 تال 'زمير بن إي سلى :


كاب ومذ الـــاب والمطر











ومنه فول الراجز بذكر فليبً :







 (1) منَ الأزَض









 حَقَبَ المطر حَقًاًا : احتبسَ ، و (الأنواء:) جحع نَوْ، ،وهو




(9) P الالدربدة لاكلا فاندة الهتاب .

وقت طلوع مجم فيالمثرق وانحدار نظيره في المغرب ، ويقزل





 وقوله : (




السماء قال جرير :


 ين السماءوالأرض ، و (أحسَبَ اللهولَ ) كفاها من المطر ،


 وأَفِعَ وتَيَّع النلام إِذا شارف الاهتلام م


إِّاْ





(








ككاب وحق المطر والمهاب







طُلما غُفْرا



 (1) ون الـد (1) - ( $)$

 فال الشائر :
!ذا رايت






 الْؤاحي ؛ وقوله ( آحمَوْمت أركانُّا ) أي السودت بألون



 هi

عُز الدبن الترخي
(يتبع)
exass
 و6ال ذر الز



有
(r) و( ( (


$$
\begin{aligned}
& \xrightarrow[\sim]{\infty}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { م- } \\
& \text { أبيرًِِ } \\
& \text { ©HI-rrr } \\
& -\mathrm{F}-
\end{aligned}
$$


(1) النتّ (1)

 .


 ذي عُرْض السْحاب ؛ وقوله ( ارْتَعَجت بَوارِمُما ) أيْ تَداركَ


 ( تَداعت سَواكببا ) كأْهُ دُعا بعضُنا بعضاً بالماء ؛ ( درُّت


 ترل أي الأهرد الهبلي :




منابي مان ، ، كذا


$\frac{\text { أي }}{\text { أي }}$
بدَّ دُنْة ؛


 أيْ تركَ فيرا ضَخاضِحَ ، وهو الماء الرقيق السائح على وجه الأرض ليسَ بالكثير ، واحدُ الغيفان غائطّ . وهو البطن








 : بم


كاب وصف المُر والسـهاب
 بلغت زاءن علي اُّبه التَ نعالى
11 ـ أَنْبرنا عبدُ الرَحمن عن عَبه قَّل سَمعتُ أَعرابيا









 فعيل اه ، ريطلت الـيل على مـاء المطر إذا مال ، وعلى المكان الذي -يسل فيه ماء السيل

 .
 مَشكور النَّعْماء ، بِطـُولِ ذي الكِبَياء .

 و (العارض ) ألمعتزض في الأفق : و (الوإمغ) الذي برقهُ













 وعلب نول الْاءر : ( بعكرن 'تزول الثام نها كِا ولا ) .

كمتد بن عَبَاد ( الملبَّي ) (1) عن ابن الكلكي ، عن أبيه ، عن أشْياخ من بَّي الحُرث بن كَعب قالوا : أْجَدبَت بلاد

(2) راندا ، وبَعثت اللَّخَخَ

زْ خِبيْ


.
(r)


 "الجّe"










 ومُصْرِبُ مَحْسِرُرٌ ؛










צإ كاب
 و ( القُرْيانُ ) : واحدُها قَرِيٌ ، وهي بَجاري الماء من الِنِّ

إلى الرياض ؛



 وَقوله : ( أَترعَت ) : أَيْ مَأكت ؛ أْصْبَارَما : أعاليبا ؛
















فيا السيلُ ودَحاها حَتى اسْتَوت ولانَ وجْشُا ؛ ( زُهاء آَيلِ) :

الماءالبلاري في بُطون الأوديهِ يَتخلَّ المجارةَ (t) ؛ (يُواصي ) :


الأرض البينة من غير رمل وانـد :





-ين الثجر

كتاب ومغ الطار والـهعاب






ماشيتُه أَيْ تَبْشَمْ من كَرْةٍ المَرْعَى ؛
وقولا : ( فلا قَضَضَ ولا رْمَضَ ) ، يقول : الأرَّ قَّ



 (

,

نباتأ كثبرتا .



 وتولّه : ( عازْبا لا يفزعُ ) : أي من عَزَب فيرًا ، وبَعُد






 - هر الحى
(r) هغ، ا! !








وقال الآخر :







 . هذا الكناب) ور
 hالمُبدرك نو منرير .














(1) وفي اليدنية : تناورل



.










(r) في دران الماني : الـسرولة .





 (r)








لا بتحرك : : ساج. ورال، وزاه. .


 . (0) ونِ دوان الها




كتاب وصف المطر والـهـاب







مُرْتَفهة ، وكذا مُسْتَقِلَّة ؛

 وَوَله : ( يختلغ عُصراها) : الليل والنهار ، و( يسراجاها )




والنبابَ , الأربار








مُتُصلةً بَعْنُ بَعَضِ ؛




 المسافِين عن الحركة ؛ ( وأقلحَ عن نَّعْ وإْضرار ) : يقول :
 وَضحت ؛ ( ووَضحِ الغيطـان) : أيْ آْتَبانَت الطُرْقَ' ؛



لا لا واحداً










على أرْجاء الأَرض أين نراحيا .
.



تستي آثارَ المطرِ في الأَرْضِ السّماء (1) (1)











 بدو بَدْرأ .





أَلْجَتَي إِلى ذُلكِ الاضطرارُ إِلفاجاًا .


و ؤرل : ( سَصًا الربّبابٌ ) ارتفع

 وارتَجَسَ سمعتَ لهُ رجسًا ، وهو صَوْتَه بهدّة شديدة .
 وسَّوْات .
 طُلخرور وُطْرورة ، وهي سحابة رقيقةُ مُسْتُدُّةُ .
 اللتّحاب المرتفعُ الذي بعضُهُ فوق بعض، والقَزَعُ في الُأصن: كلَ


 نـتْتاما وبعلا: أول تنسيرنا : (تنسير• ) كذا , كذا .








الضّيقَ والثُدُّةُ .



أنُهُ قد أَخْذَ المَطُرُ .


. .

(v) p
-

كاب وصف الطر والمهاب







 في بادية الشا






 في بوادع






\& \& 01 عز الدن التوغي





 عز الدبن التوخي

HeOOST
(1) وني الأمل والأزمنة : أهابتــا ، وني المامت : أمابنا ،

ر وم الصـتواب
ر(r)










 ابن الزبر أهد الولا: الابطال في صدر الإ-لام .

—


N

-rri - rrr
$-\boldsymbol{\varepsilon}-$
11 ـ أْخبرنا عبدُ الرحمن عن عَهِهُ (1) قال : سألَ أَعرابية رجلينمن الأعراب: أينمُطِر تُما؟ قالا : مُطِرْنا بمكانكَذْاو كذا ،
(1) وباء هذا البُبر في كماب الأزمنة الهرزوتي ( (1







 قال أبو بكر: قورله ( وجدناه مُكسُرًا ) : يَيَول قد سالت جرْ فَفته








 روه السابل والجرانب






(إِذا نَبَّتَّ) : أَي صارَ لها أنابيبُ .

 الحَكِّ" ، المال الشاءر :












 في قَفـت غليظٍ ، [وجادّة مدرَّعة غبراء ] (8) فبينا نحن كذلكَ إِذ






 غنه البن الأءرايفي ، وله ذكر في كتب الأدب كالبـان والثبين وغيره
 فُاذا سُسِّ عليكما ؟ قالا : هلْنا لوادي كذا و كذا فو جدناه

 كُطورةً قد ألْسَّ غَهــيرُها ، وأَخْوَصَ شجرُها ، وأَذْلَسِ

كناب وصف المطر والسهاب

 ،




(1) وني الخصص والأزمية : ( عظامأ أطر• ) .
(





 أكالي ، ثال صاهب دبوان العاني : وتوه ( مارأيت غير الهماء والهاء وصهوات الطلح ) غابة في هنة كثر: الطر م

ع8


-تَنِفِ حْتَ الصباح
ا Y
كيفَ كان كَالًا أرضكَ ؟ هفقالَ :




هن اللـدنـة وشَ المد .










كثاب وهف المطر والسهاب



ثم قال لبا بعد قليل : عودي فَشيـيمي ، فقالت :



 حسنة" . فقال بعض' 'أصحابِ صالح : أَتَقَلهذا للامَير ؟ فقال صالح : دَعوه فلم يقلْ "ِِلاّ خيراً ، ثم استخبره عن المطر فقال :





أي تصدته وأمابث ، وبذالك بستنم وزن المتارب
 وهو الوادي فبه مْبر السُدر •
 عن عبدا لملك بن عُميَر قال: كنتُ عند المجاجِ بن يوشُف فقال

لرجلٍ من الشام

- هل أصابكَ مطرّ ؟ فقال ؛




$$
\begin{aligned}
& \text { •الراد والأهطار ) }
\end{aligned}
$$

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

( ) ( ) إلإكم .
التل أو الرابية .


 مبْرْها مَزَلة ,

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

$$
\begin{aligned}
& \text { رجلاً من أهل الحجاز : }
\end{aligned}
$$

 ، وتَظألمت المِزْزَى (0) ، فاهْتُتُبْتِ

الدرّة" بالجِر"ة ؛
(1) الر" الأرض بشدة و ويه .

 الأرض نאان الضتّع جرُّت



 زال جَت إلى هين الـلب .

 لأثرما بعد الهبع من المعى نيه تتناطع وتظالم .
$\frac{119}{19}$ قال هؤلاءا إِلا "أني لم أزلْ في ماء وطين حتّى وصلت قوللُّهُ (غْبت الشفُّارُ ) يُريد أخصبَ الناس فلم يذبحوا



ابن عبدالماك أَعْرابيًا عن الَمطَرَ فقال (r)" :

(r) ترَ واديًا دارئـا






- الذي هنظ تول اعرايـ في المطر (

والكير يوصن بالو نوف .


 السماء ، فقال :كيفَتَرينها ؟ قالت :كأنّاءينٌ جَمل طَريف ، قال : ارعَيْ غغنَيْماتكِ ، فرعت مَليَّا ثم قالت : يالْ بَه ، جاءتُ


(1) نداء لأبيجا ، وعرب:ا بِلـططين يتو لون : يابَّ" ، بتسّهل المز: وهر
‘ و

$$
\begin{aligned}
& \text { وني اللمّدنية ( سطهت ) بدون تشديد . }
\end{aligned}
$$

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

Mr1 عز الاني التّو
_ YV
رائدًا ، فقالوا :
_ـ ما وراءك ؟ ؟ فقال :

بأَخفافِا النِّيُ .
^ _ أَخبرنا أبو حاتم عن ألبي عُبيدةَ قال : بَعَثَ يَزيدُ













 ثم جعلتُه بيني وبين القرَّبوس (r




 أيْ عالِّا بَا
(1) في اللبدنـنة : بـأني .


 الك بوم الناس هذا . -




$$
\begin{aligned}
& \text { أَعْرابي عن المطر نقالل : }
\end{aligned}
$$







أَنْ تَمالمَا ) أَيْ مَلاَّتَا .








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


المطر وتالت : غِتْا ماشِشـا
$\qquad$
(1) وجاء هذا الحبر في ديوان العاني للمسكري ( (1

 هذا المذهب كلى إبهابه به واخ:شاره ه و
الا يا السلي با دارَ هبَ" على البلى
 فـدت ، رالبـتد ثول طرنة :


 ولش المد أولا وآخرا .
(Y) وني اللمدنية : (

تمَ الكتابُ
بحمد الهّ ومَنّه وحسن تَوفيقه وسابغ نِعمه ، وكتبَ اللميني ابن علم بن عحدّ بن عليّ الكاتب بخطِّهِ في شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربع مائة ، ونقلتُ من نسخة


السَ تعالى ذكره التوبَة والمنفر ةَوحسنَ
الحاتمةوجميلَ المنقلب له ولـكانة
المسلمين إِته جَوادٌ
كريم
(r) $\rho$

ذيل الكتاب
يشتمل على فوائت من أخبار الرُّا"د والأمطار
قال تعالى في كتابه العربي" المين :



 1 1







وأماهُت ثمادُها ، وورِثقَ الناس "بِائرْتِا .
 سارية ، في نَجاء قاوية ، ورُوي : في نفخاء رابية ؛ فالنّجاء

 نَجْاءكّ ، والجمِ نِجِاء بكسر النون ، وقوله تعالى : n فاليومَ


 ولا مجارة في تَرِبَة ، والمِيع نفاني ، ونبت الرابية الرابية أحسن' . . . .

 0


كَتاب وصف المطر والـسهابب
 الحجر ، والسخبر كما قال أبو حنيفة : يُشبه الثمام له جر ثومة
 هنها ، وإذا طال تدلت رؤسه وانحنت ، و (الْحِلَّهَّة) التي تُحِلَ
 7 - قال الأَصدعيّ قيل لرجل : كيفَّوْجـدت ارض بني فلان ؟ قالل : وجدتها أَرضاً شِبعت قَلوصُها و وُسِيت شاتُها، ، قال : فُلْ مـح ذلك خخوصة ؟ قال : شيٌ قليل ، قال : والهُ

ما أَحْمَدْتَ ، وإِن كان القومُ صالحين .
قالوا وكل ماخرجَ من الارض عُودٌ ثم قَويَ فهو خِوصة .

- V

قال : رأيت جَرادًا كانه نعامةَ جاِثمة ! و تغسيره : ( جَراد )
اسم جبل وجهعه (جُرادى) كفرادى في الخَصص (IVY/1• ) .
يقول فيه من الخِّصب والعُّب الكثيي حتى كأنه نَعامة ، وإِنما
أراد سوادَ الحُشب ، وأَعْلى النحامة أسود.
1- وبعث آخرون رانيأ الم فقلوا : ما رأيت ؟ قال :


 أي إنه كثير فإِا رآه القَليل المال تأشّفَ أن لا تا تكون له إِّا
كثيرة يُرعيها فيه.

9- وسأل أبو زياد الكلابي" صَقيلاً العقيلي" حين قدم من البادية عن طريقه؟ فقال : أصر فتُ من المج فأصعدتُ إِلِ الربذة


 قوله ( صلالالا ) أي أهمطاراً متفرقة ، و ( الحضيمة ) كـا يهف أبو حنيفة : النبت إِذا كان رطبًا أخضر قال : وأحسب
 نبت له سنمة كأنبا رأسُ 'القصب ، إِذا خرجت أذنابِا ، تجذبيا الإبِل ، والعرب تسميه خبزة الإِبل، و (القرمل ) قال أبوحنيفة: القرمة شجرة ترتفع علي سويةة تصيرة لاتستر ، ولا زهرة ضغيرة

كاب وهف الطر والـساب
شديدة الصفرة ، و (الفَفَعاء ) كما يقول اللأزهري من أُحرار البقول يقال لها كتِ الكلب رأيتها بالبادية ولها نَر أحمر ؛ يقولصقيل العُقيليّ" إِنه وجد أرض الر بـدة قد أخصبيت وعظم






 فلبثُ ولم يظهن حتى أتاه الآخر فقال : وَجدتُ الحيا ، فقال :










مقبل : ما يَبقى من يَيس هذا العام فَضى واتّتعوه ه وتفسيره : قوله ( ثَأْدْ مأدّ) وفي خبر ابنة الخنس [ تَعْد مَعْد ]
 الثانيمنهها اتباع لتوتيد الأول ، وقوله : [ تشبع منه الناب ] جاء في كلام ابنة الحنسومعناه : أن الناب لطول هـنـا لـنا النبات




 كان من الوسمي و (
. منهالبقيل
 الثالثعثر ، وقد وضعناها بين حاصرتين ، وأكث大ه هخالفـلخبرها مع اختلاف راويهها ، ولذلك أثبتتناه هنــــــا بنص الخصّص

- (|VY/I•)



من عبد الملك ، قال :







سحابة بجوذان فوقع تطرّ صغار وقطر" كبار فكان الصغار"


به ، فواد سائح وواد بارح ، وأرض مقبلة وأرض مدبرة ، ـأي أخذ السيل ني كل وجه - وأصابتنا سحابة بسواد فلبّدت اللتماث [ واسالت التراز (الاكام ) وأدحضت التلاع ] وصدعت


بَ-رَر الضّبع ] ! .


 سَنة ، فقالل : بُس الخبر انت ! قالل : خبَّر تكَ بَا با كان .




وتشكى منـا النساه [ وتنافِس فيا الِمْزَى ] •
 "تحدث أهل الشام فأَفهبمْ ، قال : نمم ، أصلح الله الأمير !

أخصب الناس فكان السمن والز"بد واللّبن فلا توقد نار يختبز
 لبنها تبت ولا أنينّ من عضديها ، قالل : وأْما (تافس المعزى ) هنا بياض بالأصل ولعله : تنافسها وتظالما في المرعى والكِلا كا كـا

فسر بذلك ابن دريد في المبر (r£) ه
 الكتاب ختصرآ ، فآثرنا نشره هنا با برمته إِيثار آلفائدة ، ونقلناه من كتاب الأزمنة والأمكنة للمر زوقي (


 التفسير : قال ابن رِيده : الُلماحصة ما يبقى في البرُمهة

 فتلك ا'ْلملاصةُ والإِخلاصة والقِشْدة ، يقول ( الر جل ) لصاحبه ( أخلصت لكَّ ) أي جعلت الإخلاصة لك من زبد وتهر

. شبعه وخصبه
rir - وبَعث قومّ راثداً لهم ، فلمّا رَجَع إليهم قالوا له :





 (تشكت النساء ) أي اتخذن الشُّاء الصغار لأنت اللّبَّن لم لمغزر
 تظالمتالمعزى من فرط الشبع وأَشرِ الحُصب ، وكما قال الشاءر :



 - ( IVY/• ) من سواده ؛ الخصتص (

تفسير ه : قال ابن سيده : إلِورَلاء قد هضى متنى التشبيه بها ، والتَصيصة واحـدة القصيص وهو نبات يكون أبدًا بقُرُب




أحوى ومُدْهامٌ ومظلم .

10 - 10 وقال آخر رأيت يطنِ فَفْجِ منظرًا من الكَلَاُلاأنساه :


في الأجارع (الخصص • IVW/I ) .




يت هماسي :


قال الأزهري : (القَعُعاء) من أُحرار البقول رأيتها بالبادية

 هو من أطيب المراعي ؛ وقوله ( أمسك بأوراه المال ) أي
















 كآنَّهالوَشَيُ والدتيباجُ والسرُقَ




عز الد. التُتخي

